


## 'माइटर' मणिमाला की ? ७७ ॠी मणि ('चेनविभाग की ₹री मणि)

$$
\begin{aligned}
& \text { शाश - जीजाएा }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { श्री वेणोराम शर्मा गौड } \\
& \text { वेदाचार्य, काज्यतीर्थ }
\end{aligned}
$$

प्रकाइाकमास्टर खेलाड़ीलाल ऐगड सन्स, संस्कृतनु कुडिपो, काशी।

## पुनमुंद्रणादि सर्वाधिकार पुरक्षित।

 यन्तस्य विषये श्रौलस्सनीणि परिलखंब्य पुराणवास्मानि बाहलयेय गही तानि । नातस्वथा


## * भी *



बेदाचार्य, काव्यतीर्थ
[ भध्यापक-गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, कारी ]

# Yagya Mrinnense <br> FIRST PART 

# by <br> Pt. SHRI YENI RAM SHARMA GAUD, 

Vedacharya, Kavya-Tirth
Professor, Goenka Sanskrit College, Benares.


प्रथम संस्करण ]


भी गौन-व्राह्हणकुलूमूर्बन्य भारतम्रसिद्ध आयुवैँदशास्रावतार

## सह्ददय-शिरोमणि रायनहादुर

श्रीमान् पं० श्रोदत्त जी श़ास्री गौड ( भानरेरी मजिस्ट्रेट एवं सव जज, मिवानी )
[ Raibahadur pandit Shri datta ji gaud Vaidyaraj, Hony. Magistrate : \& Sub-Judge, Bhiwani] महोदय की सम्मन्य सेवा में भЕा-भक्ति पुरससर पुष्पाअ्जलि रूप से सादर समपिंतरचिता यञ्ञ-मीमांसा श्रेमत्करसरोरहे। अर्प्यते परममीत्या बेएीरामेया शेंेगा।


यो यक्ने यक्नपरमैरिज्यते यक्षसंब्बितः।
तं घघपुरषं विष्षुं नमामि अभुमीश्ररम्॥
सिदार का प्येक्ष पागो भपने हुकी चिन्ता में निमम्र रहता हुआा उठते, उैठते, होते, जागते हर समय उधी को ोोच किया करता है। वह उस दो प्रफार
 कौकिक और दूर्टे घयरीर से परलोक में मोग्य सुख को पारौौिक घुल कहते है। अविकोंश पारणयों का जुकाँ ऐेहलीकिक ( सांसारिक) छुलों की ही भोर रहा करता है। अत एव उसके निमित्तित ले लोत अनेक पकार के कह भी सहल करते हैं तथा धन, पुत्र, कञ्ञन्रादि में ही अपने को परम सुली और कुतछ़त्य समझते हैं। फल्रतः अल्पसंख्यक ही-परलांक सुखार्थ प्रयत्नरील होते हैं० किन्तु गद्ह र्मरण रबना चाहिये कि-अचिर्थथायी ऐहलौकिक सुखापेक्षया पारकौकिक सुख ही अनूत्तम और स्तुल्य है। उसकी प्रापि के लिये त्रिकालज्ञ महपिंयों ने समस्त वेदों, ग्राह्नणों एवं उपनिषदों के तर्वों की छान-वीन कर जो मांग्ग निद्द्धरित किगा है वह सवंथा सनके लिये अवइय अनुगारणीय है।

ॠणि-महर्षियों के सिद्धान्तों की उपलुणि उनके शास्रों से होती है। अत एव शास्त्रों के शारण जाना ही परम श्रेयह解 सिद्द किया गया है! अन्यथा वृत्ति चले के लिये तो गीता स्पप्ट कहती है-

यः शार्बरिधिमुन्स्यज्य बर्तंने कामकारतःः न स निद्दिमवध्रांने न तुखं न परां गांतथ॥ तस्वाच्छ स्ल वमायां ते कार्या कार्य च्यर्चस्थती। ज्ञात्वा ग स्नांब न्नालं कर्म कतुर्मांमाहोन।।

## [ २ ]

नो सिद्धिं मिलती है न सुख मिलता है और न उत्तम गति ही मिलती है। अत: हे अज़ुन ? कर्तव्याकर्तव्य के निर्णयांथं शास्त्रों का प्रमाग मांनना ही चाहिये । शास्बों में जो कुछ कहा गया है तंदनुकूल की इस लोक में कर्म करना श्रेयस्कर है।

कर्म-मीमांसा के प्रवृत्त होने पर मानव-देह धारण करते ही द्विज ( व्राह्मण,क्षत्रिय, वैर्य, ) तीन प्रकार के ऋगों से ऋगी होता है। श्रुति में मी कहा है-
"जायमानो हि *जाद्य एस्तिभिन्टंसौंर्टं एनान् जायते, यझेन देवेक्यः, पजया पितृक्यः, सत्राध्यायेन ॠषिभ्यः, इति "
 छउगी वन कर रहता है। उन ॠुगों की मुक्ति कमशः इस प्रकार होती है-यज्ञों के द्वारा देव-ॠण से, सन्तति के द्वारा पितृ-ॠण से तथा स्वाध्याय के द्वारा ॠषि-ऋण से होती है।

भगवान् मनु ने भी 'च्टृएानि जीएयपाक्टन्य' (६ा३५) इत्यादि वाक्य दूरारा इसी ऋगत्रय के अपकरण को मनुष्य का प्रधान कर्म बतलाया है। ॠणन्र्य में सर्वप्रथम देवसेवा की ही उपस्थिति होती है, देव-सेवा दारा देव-ॠण से मुक्त होना प्रथथमिक कृत्य है। वह किस प्रकार सम्पन्न हो सकता है यह उपर्युक्त श्रुति ने बतला दिया है कि-यज्ञों के द्वारा ही देव-शुणादि से मुन्ति हो सकती है। वह यज्ञादि कर्म अत्यन्त पावन तथा अनुपेक्रणीय है । जैसा किं अनेक मत-मतन्तरों का निरास करते हुए गीता के आचार्य स्वयं भगवान् ने सिद्धान्त किया है-

यक्ष दनन-नपः कर्म न न्याज्यं कार्यमेब तत् ।
$r$ ज्ञा दननं नपश्रंज ाबना न मनीषिएाम् ॥ (१८६)
इतना ही नहीं जगत् कल्याण की मीमांसा तथा कर्तंव्य सत्पथ का निश्यय करते हुए स्पष्ट कहा है कि यज्ञियं कर्मों के अतिरिक्त समस्त कर्म लोक-बन्धन के लिये ही हैं-
'य1. कमेंगा डन्यन लो का पयं कमेबन्धनः ' (गीता, ३९) और भी प्रायः सभो शास्त्कारों तथा विचारहील आंचायों के मत से * 'बान्म पं यद पद दिजाते-मात्र का उपलक्षया है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## [ ₹ ]

सिद्ध है कि-यज्ञ ही सर्वस्व है और वही संसार का कल्याण कर्ता हैयक्ञौ चै विष्युः। (शा० त्रा० १ाशाश२ )
नारायएः परो देब:। (मत्स पु० २४७ほ३)
यक्ञोडयं सर्घकामधुक्त।
(पद्मपुराण)
यन्ञमाग्भुजो देवाः। (मत्स्य पु० २४६ा१४)
गजाः कल्याएहेतनः। (विष्णुपुराण, ६।१।く)
यक्षैश्व देचानामोंति। (मत्स्य पु० १४३३३३)
उपर्युंक्त विषय का यहाँ पर केवल सक्षेत-मात्र ही किया गया है। विशेष जिजासुओं कों 'यक्ष-मीमांसा' के पूष्ठ ?० में 'यक्ष-महत्त्व' शीर्षक लेख पढ़ना चाहिये।

जिस प्रकार यज्ञ अत्यन्त महनीय पवित्र कर्म है उसी प्रकार उसके विधि-विधान मी अत्यन्त परिमार्जित एवं आदर्गां हैं। जो लोग घज़को साइ्नोप़ाह्न सम्पन्न करते हैं वे ही उत्तम यात्ञिक कहलाते हैं और वही लोगा वास्तव में यज्ञ के अधिकारी कहे गये हैं। जो लोग शास्त्रविरुद्ध यज्ञ-कर्म करते हैं वे कमशः सागकएटक तथा † मन्न्रकएटक कहलते हुए बज़्क-कार्य के लिये सर्वथा निषिद्ध कहे गये हैं। अतः श्रेष्ठ याज़िक बनने के लिंये वेदों के $\ddagger$ मन्त्र स्वर, बर्गा, ॠृि, छुन्द, देचता, विनियोग निहक, त्राह्यय आदि का पूर्ण परिज्ञान करते हुए शिष्टाचार, धर्ममर्यादा, आख्यनिश्वास, लोक-कल्य।य-माचना, सन्ध्योपासना, ब्रह्यर्यंएक्ष्षा गुरुश्दा, लोफम्रियता आदि सद्गुणों से सम्पन्न होना चाहिये।

* मन्त्रायां दैवतं छ्छन्दो निरकं जाह्मखान् भष्षीज्ञ। कृन्द्यितार्दींच्चाज्ञात्वा यनन्ते यागकण्टका: ॥
( कात्या० घर्वा० श्रनन्त भा० )
+ छषिच्छुन्दो दैवतानि घंह्घयार्थं खरानपि। यविदित्वा घ्रयुब्जानो मन्न्रकणटक उच्यते 11 (घ० सा० भ1918) $\ddagger$ मंन्त्रो हीन: स्वरतो वर्यातो वा मिथ्याप्रयुष्जो न तमर्थमाह। स बान्बन्रो यब्मानं हिनरित येयेन्र्रशन्रुज ख़तोडपराधात ॥

> ( पारिए शि०, प२ )

## $\left[\begin{array}{lll}\gamma & \gamma\end{array}\right]$

ऐसा गुणो से रहित वैदिकनामधारी केवल मन्त्रादि के किसी एक भाग तथा कतिपय भागों का अधिकारी श्रास्रानुसार ज्ञानापूर्ण होने के कारण याननादि कमों का अधिकारी कथमपि नहीं हो सकता है।

यजमान के लिये भी कहा गया है कि अक्षा-भक्कि-सत्य-घहचचर्यादि घत के गियमानुकूल आचार सम्पन्न ही यज्ञाधिकारी होता है। अंन्यया अद्धादि ग्रुण-हीन यजमान का किया हुला यश्कमर्म सर्वथा निष्फल होता है और देवगण भी उसकी दी हुई ‘भाहुतु’ को स्वीकार नहीं करते ऐसा स्पष्ट कहा है"नाथद्धानाय» हविर्ज्जुषन्ति देवाः 1 "
गीतोपनिंषद् में भी उपर्युंत्त कथन की पुट्टि की हैश्रश्दया हुतं दृवयं तपस्तषं कृतं च यत्। श्रसदित्युच्यते पार्थ न च तर्पेत्य नो इह॥
'अभ्रद्दा से हवन, दान, तप अथवा जो कुछ कर्म किया जाता है उसे ‘असत्’ कहते हैं। हे पार्थ ? असत्कर्म का फल न तो परलोक में और न इस लोक:में ही हितकर होता है।

शद्बाहीन सम्पादित यज नास्तिकतापूर्ण कहे जाते हैं और इस प्रकार के निन्द्नीय यतों से राजा और राष्ट दोनों की भयझ्कर क्षति होती है। जैसा कि नस्स्यपुराण में भी ल्खिता है-

## शान्तिमद्नलहोमेषु न्रस्तिक्यं यत्र जायते। <br> राजा वा म्रियते तत्र स देशो बा विनश्यति॥

'धान्ति, मझ्नल, होम-कायों में बहाँ पर शद्रान्होनता से उत्पन्न नास्तिकता का साम्राज्य रहता है वहाँ के राजा तथा उस देश का विनाश होता है।? अतः भध्दा-पूर्वक यागादि कमों का अनुष्ठान करना चाहिये। ऐसा करने से ही मनुष्य मोक्ष का अध़िकारी होता है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा है-

ॠम्न 'बष्ठरें चतुर्या। तथा च सश्रद्धानस्येति फक्ति।
 इबिद्ध त्ताभाष षंक्षैक।

## [4]

 श्रदेयें च पूर्त च निस्यं कुर्यद्वन्न्व्रितः । अद्धाछृते घच्तये ते भवत: र्वागतैधनेनः ॥ ( $\quad$ |२२६)वेदों में भी भ्रदा की ही प्रधानता स्वीकार करते हुए कहा गया है कि'श्रद्दया सत्यमाप्यते' ( जु० य० १९९३०)

ऋउवेदद ( ८८८|९|) में मी अद्या के महत्व का वर्णन इस प्रकार मिलता है-

## थद्दयाडम्निः समिध्यतेते श््दया हूयते हविः। अद्धां भगस्य मुर्धजि वचसा वेदयामसि ॥

जब तक इस भारत-भूमि में यंज्ंों का उचित सम्मान था तब तक इसकी मर्यादां तथा हुख़ सराहनीय था। पाणी-प्रीणी में सट्भावना थी, चारों कोर कल्याण ही कल्याण हृ्टियोचर होता था। जब से नवयुग ने अपनी महिमा के म्रन्डुर म्रसार का अरग्म किया तभी से यज्ञादि कर्म. में शिशि़िलता भाने हगी 1 जिसका परिणाम यह हुभा कि-सुख के बदले दुःल, मर्यादा के वदले अकीतिं, पारस्परिक प्रेम के बदले ईैर्य्या तथा द्बेष, द्रव्य के वदले दर्बिता का नम्र नृत्य एवं नाना प्रकार के अकल्याण ही हृष्ट्टि पथ हो रहे है। राजा, एक, फकीर समी हुल-लेय की भाकाब्क्षामात्र में ही सफल होते दिखाई दे रहे हैं। भतः हुसपष्ट है कि-उपर्युक्त दुःख-राशि एवं संसार के समस्त दुःख-समूहू को आमूलच्चूल नष्ट-प्रष्ट करने वाला केवल यत्र ही एक ऐपा अकाघ्च साधन है जिसके द्वारा मनुष्य , र्वतोमावेन सुली हो सकता है।

पहले किसी समय इसी पुण्य भारत-भूमि पर समी चैवर्णिक अद्धाभक्ति पूर्वक अनेक यतों का अनुष्ठान करते चे। उस समय कोई भी द्विज ऐसा नहीं था जो वेदों का अध्ययन न करता हो अथवा अम्याधान ( अमिहोत्र) न करता हो। इस समय सैकड़ों हजारों में कोई भमिंहोनी नहीं दूखलाई देता। सैकड़ों में कोई सोमपान करनेवाला नहीं दिलडाई देता, एक भी यथावत् वेदाच्ययन करने बाला श्रोत्रिय नहीं दिखलाई देता।

वर्शमान कराल्-कलिकालके इस भयह्षर प्रभाव से अत्यल्प संख्यामें यात्रिक देखने में भाते हैं। आाज तो वेद के एक अक्षर को मी न जानकर भपने को समस्त वेदाध्ययन-र्रील बतलाने वाले अधिक मिलते हैं। दर्ग्र-पूणंमास की भी;

## $\left[\begin{array}{ll}\text { \& }]\end{array}\right.$

प्रक्रिया न जानने वाले अपने को अरवमेध-याजी कहने का भी दुस्साहस करतें पाए जाते हैं।

अस्तु, अव मेरी भूतमावन भगवान् विश्वनाथ के चरणों में प्राथेना है कि यह्ट देश पुनः अपनी प्रांचीन उन्नति के लिए अग्रसर हो, घर घर में त्रेतामियाँ प्रज्वल्तित हों, सवलोग पुनः अपने मुख्य धर्म यज्ञादि पर आरूढ़ हों, देवता लोग तृत्त हों, प्रसन्न देवता लोग यजमानों को अभीष्ट फल प्रदान करें, भारतीय भार्यजाति में परसपर प्रेम की अधिकता हो तथा यह भूमण्डल-मूर्द्धन्य पवित्र भारतभूमि एवं भार्य जाति पुनः "सत्यमेवज्यते नानृतम्" के अवलम्न से विश्व-विजयी बने।

## बेद श्रैर कर्मकाण्ड-शिन्ता की ज्रावश्यकता-

एक दिन वह् था जब कि घ्राद्यणों के प्रत्येक घर में. वेदों के स्वाध्याय की. पवित्र ध्वनि कानों में गूँजा करती थी परन्तु आज कुटिल काल्चक्र के प्रभाव से वेदों की ध्वनि होनी तो दूर रही, प्रत्युत दूँढने से भी ब्राह्सणों के घरों में वेद-स्वाध्यायी वालक नहीं मिलते । आधुनिक: त्राद्यण-गण अपने-अपने सन्तानों को वैदिक-रिक्षा के स्थान में अंग्रेजी आदि रिक्षाओं से रिक्षित करने. लग गये। यही कारण है कि-दिनानुदिन वेद-वेदाङ्न का ह्रास प्रत्यक्ष द्टष्टि-पथं पर आा रहा है।

एक दिन वह था जव कि घर-घर में वैदिक विद्दान् सुसाध्य थे, पर भाजः हमारे सामने वह समय भी प्रसुत है कि अन्वेषण करने पर भी १००५ वेदज्ञः (वेद-वेदाङ्ग ज्ञाता) नहीं मिलते और तों और काशी जैसे विद्याकेन्द्रों में। भी इस बात का पूर्णतः अभाव दिखाई देने लगा है। विशोष विचारणीय विषयः तो यह है कि-आज़ कारी में भी वेद का जो कुछ प्रसार-प्रचार. है वहं केवल डुक्र यजुवैंद का ही है। अन्य ॠुवेदादि के वास्तविक ज्ञान रखने वाले तो: इने गिने विद्धानु ही नज़र आते हैं। जो लोगा इन तीन वेदों के ज्ञाता हैं उनमें विशेषतया दाक्षिणात्य विद्वान् ही अधिक संख्या में पाये जाते हैं। पश्घगौड़ों में तो इसका सर्वंथा अभाव सा ही होने जा रहा है। पश्खगौड़ों को शुक्ष यजुवैदातिरिक्त अन्य वेदों के अध्ययनाध्यापनादि की सुव्यवस्थां नहीं है, यदि कहीं पर है भी तो वह केवल डुक्न यजुर्वेंद मात्र की ही है ।

## [ 0 ]

इस अभाव की पूर्ति के लिये कारी के सुप्रसिद्ध शास्त्रानुरागी दानवीर सेठ भ्री गौरीशाह्कर जी गोयनका महोदय ने मेरे स्वगीय पिताजी (मह्टामहोपाध्याय प्पं० श्री विद्याधर जी गौड ) की विशोष प्रेरणा से अपने काइीस्थ जो० म० :गोयनका संर्कृत महाविद्यालय में चारों वेदों के भभिंन भिन्न वेदाध्यापकों की 'नियुक्ति की है। इस प्रग़ंसनीय भायोजन को हुए मी भाज प्रायः १०-१? वर्ष हो रहे हैं, किन्तु इस सुव्यवस्था से जितना लाभ आज भी पश्चद्राविड अध्ययनशीलों को हो रहा है उतना पक्चगौड़ों को नह्हीं हो रहा है, यह निश्रित है।

इसी प्रकार की चिन्तनीय अवस्था कर्मकाण्ड-रिक्षा के सम्नन्ध में भी है। कर्मकाण्ड की तो भाज यह्दाँ तक नौबत आा पहुँची है कि-चड़े बड़े विद्या-केन्द्रों में स्योजने पर भी कर्मकाण्ड निपुण विद्दान् प्रात्त नहीं होते। इसका मुख्य कारण है कर्मकाण्ड-शिक्षा का पूर्णतया अभाव। कुछ समय की ही वात है कि कर्मकाण्डक्रुराल विद्वान् अपने अपने रिष्यों को कर्मकाण्ड की रिक्षा दिया करते थे तथा रार्यगण भी परिश्रम पूर्वक कर्मकाण्ड में कुराल होने के लिये अनवरत रात्रिन्दिवा परिश्रम किया करते थे। किन्तु आज न तो कोई छात्र कर्मकाण्ड सीग्बना चाहता है और न गुरुजन ही सिखाने के लिये प्रयत्नइील होते हैं।

विरोषत: आज के परीक्षा-युग ने तो और भी छात्रों का जीवन खतरे में डाल दिया। जिस वेद का यह कमकाण्ड ‘‘्राण' समझा जाता है उस कर्म-काण्ड-राक्षा की यह ह्रालत है कि काइीस्थ गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज की वेद की परीक्षा में वेद-प्रथमा से लेकर वेव की भाचार्य परीक्षा पर्यन्त उस विषय का एक भी ग्रन्थ ऐसा नहीं रक्खा गया है जिससे कर्मकाण्ड के शिक्षण में सह्रायता मिल सके। इस प्रकार की सर्वतेमुखी कर्मकाण्ड परीक्षा के अभाव को देखते हुए ऐसा कौन सह्दृय होगा निसे कुछ काल के लिए पश्थांत्ताप भी न हो। इस विषय में यदि परीक्षाओं के अधिकारी मण्ड़ विशोष दत्तचित्त होकर ध्यान देते हुए कम से कम वेद की ही परीक्षाओं में कर्मकाण्डोपयोग्गiं सुन्दर-सुन्दर ग्रन्थों का समावेशा कर दें तो अवइयमेव कर्मकाण्ड-सिक्षाभियों का पच्चुर लाभ हो सकता है, अन्यथा रही सही भवशिष्ट ₹वास-प्रश्वासरूपी कर्मकाण्ड-रिक्षा और भी बिलीन हो जायगी। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि-न्राह्यण-बन्धु-गण यज़ यागादि के नाम निशान तक को भूल जाँयगे और अपनी प्राचीन मर्यादा को रसातल में पहुँचाते हुए

## [ < ]

संसार के समक्ष मूर्खपदाधहग्नी होते हुए उसी नान को विरोष चरितार्थ करेंगे।

## आज का यक्ष

गीता जैसे विश्वविभ्रुत ग्रन्थ में *्सात्विक यज़ का विरोष महत्त्व बतलाया गया हैं। इसी ब्लिये मान्चीन काल के ऋणि-महर्णिं ल्योककल्याणार्थ सात्चिक गज्ञ ही किया करते अं 1 निष्काम भाव से किये गये साच्चिक यज़ का जो फल होना चाहिये वह फल प्रत्यक्षरूप में भारत-बासी अनुभव करते ये। परन्तु लेद है आज उस परम पुनीत ‘साच्विक यझ’ के बदले साजसिक तथा ईतामसिक चज्ञ का ब्यवहार होने लंगा है।

सात्विक यज़ का महान् फल है और इससे समस्त होक का कल्याण होता .हे ऐसी स्थिति में भी इस यत्र से विमुल होने का एक मात्र कारण है अपनी स्वतन्रूूप से स्वार्थसिद्दि करना। इघर वषों से जो यज्ञादि अनुष्षान हो रहे है उनमें स्वार्थमिद्धि का ही रोग हगा हुआा प्रत्यक्ष हहि में दिखाई दे रहा है। कोई द्रव्य पाति के हिये, कोई सन्तान प्राति के लिये, कोई स्क्ल पाठशाला के लिये, कोई मठ-मन्दिर के खियेय, कोई अपनी कीर्ति विस्यात करने के लिये, इत्यादि विविध रूपों में ख्वार्थ सिद्धि की आड़ में यश़ रूपी नाटक की रचना कर अपने स्वार्थूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इस उद्दे़्य की पूर्ति में सबसे अधिक -सहयोग हमारी भोली-भालो बिद्हन्मण्डली का रहता है। यह सरख्वती के सचे पुजारी अपनी मान मर्यादा को तिलाक्जलि देकर स्वल्प द्रव्य के लोम से कई मास पूर्व ही यशाच्यक्षों के निवास स्थान की प्रदक्षिणा करते फिरते हैं। 'सेवाधर्मः परमगह्हनो योगिनामव्यग्यः:' के अनुसार सेवा-धर्म के प्रभाव के कारण जिन लोगों के नाम कृप-लिख्ट में दर्ज हो जाते हैं वे लोग अपना और :अपने पूर्व-पुरषों का बड़ा ही सौभाग्य समझ्ञते हैं। यज्ञादि कर्म समात्र हो जाने पर यबनान यात्रिक विद्धानों को थोड़ा बहुत द्रव्यादि देकर चाहे वह सन्त्तुष्ट हों या भसन्तुष्ट उन्हें हठात् यज़न्मण्डप से विदाई कर यरीय समस्त धन स्वयं हजम कर जाते हैं और उस व्राहणांश्य द्रव्य द्वारा ख्वयं लाभ उठाते हुए अपनी स्वार्थ सिद्धि पूर्ण करते हैं। इस प्रकार के अविहित तामसिक यत्ज और तामसिक वृत्ति वाले यञ्ञ-कर्ताओं से विद्दानों को सर्वदा सतर्क रहना चाहिये।

## [ s ]

## यब्क-विषय में नास्तिकों के श्रनर्गल श्रान्तेप का सलाधान

मस्स्यपुराण (९३१११) भादि में 'नास्ति घब्कसमो रिछु:' का लो उल्लेख किया गया है, इसको लेकर यदा कदा कुछ्छ \% नारितक वर्ग यज़ पर अनेक रूप से आक्षेप किया करते हैं। किन्तु उन्हें यह्ह भी समझ्झना चाहिये कि उपर्युक्त वाक्य का प्रयोग किसके हिये भौर क्यों किया गया है ? मस्स्युराणादि में जहाँ पर दक्षिणा भादि के रहित यक्ञ की निन्दा की गई है वहीं पर 'नास्ति यब्नसमो रिपु:' का उल्लेख कर सूचित किया है कि-'यञ्क-कर्म अत्यन्त शेष्ठ है, इस श्रेष्ट कर्म में जो यजमान शार्त्र-विधि के अनुक्ल ल दक्षिणा भादि द्वारा. भाचार्यादि छत्विबों का पूर्णं सम्मान करते है उनके लिये यह यज सर्वप्रकार से सुखपद होता है और जो लोग शास्रविधि के विपरीत भाचरण करते हैं अर्थात् दक्षिणा आादि में गढ़बड़ी करते हैं उनके लिये वही श्रेष्ठकर्म (यज्ञ) श्रुनु-ूप में परिवर्तित होकर उनका नाश कर देता है। भ़त: निष्कर्ष यह है कि विघिहीन यश़कर्ता के लिये ही नास्ति यक्जसमो रिपु:' इस वाक्य का कुपयोग किया गंया है न कि समस्त संसार के लिये। शतमुस्ब कोटिहोम श्रीर श्रीकरपात्री जी
शास्रों की अवलोकन परम्परा से यह तो निविंवाद सिद्ध है कि-विश्वकल्याण की हुल श्चान्ति के लिये 'कोटाटछोम' से बढ़कर कोई प्रयोग नहीं है। किन्तु इस प्रयोग को सम्पन्न करने के लिये कोटिहोम की प्राणाणिक पद्धात और प्रामाणिक ठोस विद्वान्-लो कि साब्लोपान्न वेद तथा शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता एवं धर्मशाात्रव्यवस्थापक हो-कां होना परमावशयक है। अन्यथा कर्म में अवैधता हो जाने का विरोष डर रहता है। अवैधरूप से किया हुआ कर्म विश्व में शान्ति की जगह अशान्ति की वृंद्धि करता है, यह निश्थित है।

इतिहासों के अवलोकन से अवगत होता है कि-कोटिहोम का प्रचार प्राचीन समय में अत्यधिक था किन्तु इधर सैकड़ों वों से कोटिहोम का विलकुल अभाव सा हो गया था। फल-खरूप परिणाम यह हुआा कि शनैः इतैै: उस महनीय महायज के ख्वरूप से पठितापठित समी लोग अपरिचित होने लगे। कतिपय व्यक्ति-विशोण जो इस यज़ के ख्वरूपादि से परिचित मी ये वह मी इस महायज

[^0]के बिस्तृत विधि-विधान के स्मरण्मान से ही अपनेन-आप को सवंशा श्रक्तन-दोनः उसझ्न कर चुप साष हेते चे। इस प्रकार की संसार की धार्मिक असमथंता और: उपेक्षा के कारण कोटिदोमादिका ही नहीं, अप् डु छोटेन्छोटे अन्य पत्रन्यागादि के भीं नाम-निशान तक मिटने को । बिसका दुप्परिणास वह हुला-यच्चाद. धार्मिक छृल्यों के न होने से संारा के हमसत प्राणी अन्नेक पकार की डु:ल्याब्या. में मझ दोने ळो । संतार की भीषण परिर्थात से कव कर विधकल्ल्पणार्य
 पचनार के कहिन खत को धारण करते हुए भारत के प्रधान्रघान केन्द्रों में अमण कर धर्म में लो अलौक्किक ज़ायत्रति का नया लीवन-स्खार उपन किया.है वह किसी मी सनातनभर्मावकलमी़ी से तिरोहित नहीं है। आाप के सल्य सक्ष्प. का ही महान प्रमाव है कि-आाल समस्त देखों और प्रान्तों के कोने-कोने में धर्म का पूर्ण भ्वार हो रहा है तथा ममस्त देशासी धर्मं के फट्र अनुयायी बनते जा रहे हैं। साथ ही उमसत धारिंक जनता अराणित संख्या में एकनित होकर अधा-मान्त से अनेक तरह के जप, तप, पूला, पाठ, यराज़ुकादि स्लायों को: करते हुए भपना और देश का कल्पाण कर रहे हैं।

ल्यागमूर्ति भीकरपाच्री जी के उत्ययक्षल्य के चमलार का ही फछ था कि. युद्बन्य मीषण मँंहीी के युग में मी मारत की विस्यात राजधानी देहली और व्यापार के मथथ केन्द्र कानपुर में निव्विं कोट्होम यहायन समतन हुए।
देहीी तथा. कानपुर के महायत् सविधिध स्ममन हुए या नहीं ? इस रागन्देषासकक श्राड़े में न पद्रते हुए एतना अवर्य वक्तल्य है कि-उपर्युत्त दोनों महाययों में कानपर की अपेक्षा देहली का महायत्त अधिक सफल बन सका। देहली के
 सेठस्ताहूकरों का तन, मन, घन से पूण्ण ंहयोग पात था। किन्ड उस यत्र का बब से सधिक शेय अतेक धर्म-संख्यामों के संस्थापक कारीनिवासी सुपरिद्य
 के भनकूळ भान्चार्याद हानोों कलिलों को तथा समी निमन्नित अन्य विदानों को यथापद ख्ययं अपनी ओोर से कई रस हूपया सौवणां ( गित्री) दध्षिणा के रूप
 मात्र को ख- -र्प कर्वक्यम्परीपालन का पाठ पढ़ाया।

## [ ११ ]

गत संचत् २०00 में देहली और संचत् २००१ में कानपुर में जो महायझ़ हुए हं, वह केवल विश्वकल्याण की कामना के उद्देशय को लेकर ही किये गए - है। उसी उद्देश्य को लेकर आज वही महायज़ धर्म तथा विद्या के प्रधान केन्द्र श्री कारी-धाम में सुसम्पन्न होने जा रहा है । इस यज़ के सम्बन्ध में धधर्मं'सन्द्ध' की ओर से प्रकाशित अनेक समाचारों के अवलोकन से अनुमान होता है कि यह मह्हायज्ञ देहही और कानपुर के यज्रों की अपेक्षा समी बातों में अत्य:धिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्रात करेगा।

## ग्रन्थ-म्रययन का उद्देश्य शीर धन्यनाद प्रदान

यज़-प्रतिष्टादि के सम्पादनार्थ जत कमी मुझे कायी के बाहर जाने का मौका वमिलता था तो वहाँ की सर्वसाधारण जनता यज्ञ-विषय को लेकर मुझ्न से अनेक '्रश्न किया करती थी। वही क्रम अधुनापि काशी में प्रचलित सा है। दूर-दूर के ंजिजासुओं के यश-सम्बन्ध में अनेक मार्मिक प्रश्न मेरे पास प्राय: आया करते हैं। अत: यज़ार्रॅमियों की इस आवइयकता की कमी को दूर करने के लिये चिरकाल से ही मेरा दढढ़ विचार था कि—यज्ञ-सम्बन्ध में एक ऐसी सर्वसाधारणोपयोगि पुस्तक लिखि कर जनताजनार्दन की सेवा में मेंट करूँ जिस से पठिता'पठित सभी लोग लाम उठा सकें। किन्तु मैं सम्मवत: 'उत्पद्यन्ते विलीयन्ते' वाले न्याय के चकर में व्यापृत रहने के कारण अब तक अपने आवश्यक कार्य -की पूतिं में पिछछ़ा रहा। किन्तु बीच-बीच में पुस्तक-सम्पादनार्थ अनेक विशिष्ट व्यक्तियों का इतना अधिक प्रोस्साहन मुझे प्रात हुआा जिस कारण मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति पुस्तक-प्रणयन की ओर जागरूक हो गई। फलस्वरूप मैंने पुस्तक लिखने -का ‘भीरीणेश’ कर दिया और मगवत्हृपा से सानन्द सक्रुराल पुस्तक शीघ्र ही तैयार कर सका। पुस्तक-प्रणयन के विष्य में जिन आदरणीय महानुभावों का -मुझे गौरव-पूर्ण हार्दिक प्रोस्साहन प्रात हुधा है उन में से कुछ नाम देखिए-
( १) रायनहादुर श्रीयुत पं० श्रीदत्तजी शास्री गौड़ वैद्यराज ( आनरेरी मजिस्टू ट एवं सब-जज, भिवानी ) ।
(२) सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्रुत पं० माधवाचार्य जी शास्ती शास्रार्थमहारथी (कौल, करनाल) ।
(३) श्रीयुत पं० सत्यनारायण जी मिश्र व्याकरणाचार्य, काव्यतीर्थ (वाइस प्रिन्मिए-दरवार संस्कृत कालेज, जोधपुर स्टेट ) ।

## ［ ३२ ］

（૪）शीयुत पं० दीनानाथ जी शार्बी ‘भूषण’（धमोपदेशक－षनातन घर्म संस्कृत कालेज，जोधपुर स्टेट ）।
（५）भीयुत पं० इयामाचरण जी शास्बी ज्योतिषी，कारी।
（६）थीयुत पं० कालीप्रसाद जी शाख्री（सम्पादक－संस्हुतम अयोध्या）।
（७）श्रीयुत फं० राजनारायण जी शास्री गुक्ष न्यायाश़ास्रान्राचार्यं： （अध्यक－श्शास्बार्थ महाविद्यालय，काशी ）।
（弓）धीयुत पं० जगदानन्द झा शास्बी，वेदाचार्य（प्रधानाय्यापक－ महाराजा संस्हुत वेद विद्यालय पश्वकोट राज्य ）।
हम उपर्युंक्त महानुभावों के तो द्वद्य से छतश हैं ही，किन्तु उनमें मी अधिकरुप से भपने प्रिय－बन्धु न्यायान्जार्य ध्रीयुत पं० राजनारायण जी हुख⿸厂 महोट्य के विरोष अनुग्हीत हैं जिनके जोत्साहन तथा विरोष् सहंयोग द्वारा ही हम अपने लन्दुभूत ग्रन्थ को तैयार कर सके। सच तो यह है कि－श्री गुक्ञी की सहायता कें वगैर इतने अल्प समय में झी़्र पुल्तक का निकालना मेंरे लिये－ कठिन कार्य था। अतः भद्बेय शास्बी जी हमारे लिये विरोष धन्यवादाईं हैं।

वस्तुतः इस पुर्तक का गौरवपूर्ण समस्त श्रेय हमारे परम हितैषी परोपकार हदय संस्छकतविन्गानुगी भीयुत व：नू वैजनाथ प्रलाद जी（अघ्यक्ष－ मास्टर खेलाड़ीलुल ऐण्ड सन्त，संख्रुत बुकडिपो，काशी ）महोदय को है जिनकी काग़ज आदि ढुर्ल़म वस्तुं की सहायता से ही हम भाज परम पुनीत यज् के डुभावसर पर अपनी कृति＇गज्ञ－संखमांसा＇के प्रथम－भाग को विद्दजन की गुभ－सनिधि में मेंट कर रहे हैं। इसके लिये हम वानू साह्टन को अनेकानेक धन्यवाद देते हुए सवंशक्तिमान् मभु से दार्दिंक प्रार्थना करते हैं कि－वे इनके सर्वाविध सुख－साधन में सर्वदा उत्त्रोत्तर वृद्धि करते रहें।

पुनश्न－हम इस पुस्तक के द्विती़्य संस्करणादि का समस्त अधिकार सर्वदा के हिए बानू चैजनाथ प्रसाद जी को ही दे रें है। आशा है，वहहमारी प्रार्थना को ख्वीकार कर भविष्य में इस पुंस्तक को अपनाते हुए एमें अनुग्हीत करेंगे।

## हादिंक सक्षेंच श्रौर र्रान्तिम निवेदन्

प्रखुत पुस्तक＇यक्ष－मीमांसा＇के लिखने और प्रकाहान के लिये जितना． पर्यात्त समय मुझे मिल्ना चाहिये था उतना नहीं मिल सका। कुछ मित्रों की

## [ १३ ]

राय हुई कि-धयदि पुस्त्तक निकालने का विचार ही है तो काइी में होने वाले कार्तिंक मास के महायश़ के अवसर पर ही पुस्तक निकाल दो। यक़ के दिनों की गणना करने पर हमें माब्रम हुआा कि यख़ के केवल चौबीस दिन हीं अवशिए्ट हैं। इन्हीं चौबीस ,दिनों में अनेक ग्रन्थों का अनुसन्धान, प्रेस-कापी तथा पुस्तक-प्रकाश़नादि अनेक कार्ग-समूहों से मुकावला करते हुए पुस्तक तैयार करने में चित्त डाँवाडोल तो अवरय हुआा किन्तु भगवत्छ़पा तथा हितिषी बन्युओंं के मोस्साहन से चित्त में उत्साह एवं धैर्य का विरोष पुट मिला, जिसके बल पर पुस्तक लिख्यी गई भौर पुस्तक का प्रकाग़न कार्य भी आरम्भ हो गया। ।यह सस होते हुए भी समय की स्ल्पता तथा अध्यापनादि नानाविध पपष्शों के कारण प्रस्तुत पुस्तिक को जिस रूप में सर्वाज्ञ परिपूर्ण बनाने का मेरा हार्दिंक विचार था वह पूर्ण न हो सका। अन्ततोगत्वा पुस्तक में प्रकाशित समी हेखों के करेवर में सङ्कोच करना पड़ा, और बहुत से आवस्यक हेलों को पुस्तक से निकालना पड़ा। अत एव हमने इस पुस्तक को '‘रथम भाग’ का रूप दिया। भगबत्कृपा तथा पाठकों का पुनः विरोष अनुरोश मतीत होगा तो हम उक्त पुस्तक का अन्य द्वनीय-भाग वहुत इीश्र प्रकाशित करेंगे। जिसमें वैदिकों तथा सर्वसाधरण के लिये अनेक गम्भीर दुर्ऊम विषयों का सङ्करुन होगा।

जिस प्रकार प्रन्य में सर्व-प्रकार से लेंसादि में सङ्कोच करना पड़ा है उसी प्रकार इसकी 'मुमिका' में भी हमें वाध्य हो फर बहुत सक्कोच करना पड़ा। आशा है, इन सव विषयों का पूर्णतः परिमार्जन इस पुस्तक के द्विनीय-संस्करसा' में होगा। 'गचन्बन: स्खलनं काशि' इस सुपसिद्द सदुक्ति के अनुसार मानस-जन्य तथा मुद्रण-दोषादि समस्त स्वाभाविक त्रृटयों को नीर क्षीर-विवेकसीए महानुमाव अवइय क्षमा करेंगे, ऐसी पूर्ण आशा है।

अन्त में सर्वान्त्यांमी यंज्ञ-पुरुष भगवान् से प्रार्थना है कि वे द्विजातिमान्र के पविन्र ह्द्ययों में वेद-्चेदाब्न के ख्वाध्याय की ओर रचि उँनन्न करते हुए वेद के प्रघान अन्द यत्त में अद्वा-भक्ति का अस्तित्व उत्पन्न करें। गोयनका संख्फ़त महाविद्यालय, काशी देव-्पथोधिनी एकादरी अक्ट्रवर, ३९४४ ई。

वेद-वेदाब्नोपासक-<br>वे ीीराम शर्मा गौड

संख्या- विषय-
9 मद्नलाप्छर्ज
२ यज्ञ-ईठद्धार्थ
₹ यज्ञ क्या है ?
$y$ यज्ञ और महायज्ञ
५ घज्ञ का त्वरुप
६ घन्जों के मुल्य भेद

- गीतोक्त अनेक घज्ञ

6 यज्ञ का उद्देइप
Q रज्ञ का महत्र्त
90
و० यज्ञ से उत्वरिं
9 १
११ यज्ञ से सब पकार का लाभ १५
१२ यज्ञ में कल्पाण की प्रार्थना و०
१३ यज्ञ से कामना सिद्धि $९ 6$
१४ यू्ञ की श्रावश्यकता १९
१५ यक्ञ की उत्पत्ति (एक हजार भाठ यर्जों का प्रदुर्माव) २० १६ यज्ञिय देश
१० यज्ञ करने के अधिकारी २४
95 श्राचार्य
२४
$9 ९$ बहा
२० ॠत्विक्
२६

२१ होता
२६

२२ यज्ञांदमें ॠत्वि्वोंके नियम
२₹ यज्ञा.दद में ऋत्विजों का पूजन श्यावश गक है
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

२४ यज्ञादि में सर्वभथम वरए
किसका हो ? ₹०

२थ घज्ञादि में ज्ञाह्नय ही ॠत्विक्छ हो सकता है
२६ यझ्ञादि में कुशकरिडका भावइयंक है
२७ यज्ञादि में नूतन घस्तु का ही उपयोग श्रेष्ठ है २न यन्ञादिमें विश करना पाप है ३? २९ घज्ञादि मे ल्याजप चाह्मय ३३ ३० यज्तादि में त्याज्य चह्य ३६ ३१ यज्ञादि़मेंजाह्नय-भोजन संब्याइ९ ३२ यज्ञादिमें प्रतिनिधिका विचार४० २₹ चज्ञादिमेंमेंवाद्यकी शावइयकता, ३४ गज्ञादि में आशौच प्रासि पर निर्णय 89
३३ यज्ञार्द में गोदान हेने से प्रार्यश्वित नहीं होता है ४२ ३६ यज्ञादि में यजमान द्वारा ॠत्विज़ोंका सामान्यतः कतंबग निर्देश ३० यज्ञाइमें दक्षिणाआवइयक हैध₹ ३८ दक्षिणा रहित यज्ञका निषेध ४४ २९ अल्प दक्षिएा चरले यज्ञ का नषषेघ

## [ २ ]

घंख्या४० यज्ञादि में भाचार्य दक्षिणा ४9 यन्कीय घन की घंशंसा ४९ प२ यज्ञार्श धन माँग कर उसे हजम करने का निषेध ध₹ गज्ञार्थशूदकी मिक्षा स्याज्य है,
४४ शूद्ध को यज्ञ कराने वाला च्राहाण त्याज्य है
8\% शून-याजक घाह्यण के .दह्य प्रहए करने का निषेध

19
भ६ राजाको यज्ञ करनेका शादेश
४ง सीको पृथक्यज्ञकरनेकानिपेध प१
8 यद्ञादि में अगिन का स्वरूप जानकर ही हवन करना चाहिये
४९ यन्तादिकर्म विशेष में श्रमिन के भिन्न भिन्न नाम
५. नदम्रों के अग्नि नाम
२) यज्ञादि में त्याज्य अम्नि ५५

५२ होम क्या है?
३ होममें सुदाकी आवइएकता
५४ होमादिमें हस्तस्खरका निपेध ५६
4.3 होमादि में कण्ठ स्वर ही

श्रावइयक है
२₹ होम के समय बोलनां
नहीं चाहिये
40
५० हैन से चृष्टि श्रादि
की उत्पत्ति
40
यद हनन का प्रकार प०
२६.

91

ч२
48
28.
: 9
$\qquad$



७२ पाँच प्रकारके चज्ञका निपेघ
७२ यन्ञादि में मण्डप और
मश्डप का समस्त सामान
भाचार्य का होता है
णु यज्ञादि के श्नन्त में भगान-
स्यर्थना अवृइयक है ६९
ज५ यक्ज स:ममी (परिशिट्भाग) ०?


विश्नौघध्वान्तविघ्वंस-भास्ररायित-बिरहम्य
 बेदविध्याधरं सान्ताच्छ्रोविश्याधरसंजक्रम्
पितरं ₹母-पिवठ्यक्ष शिवद्त्तमुपास्महे ॥२॥ चेद-विज्ञान-मीमांसा-गृह्यभाष्यादिहेखकाः।

तन्बते घब्न-मीमांसां मीयांप्रुजनबद्वभम्य । याज्ञिकानां विनोदाय वेदविद्याविदामपि ॥४॥

## यक्चन्वाद्ध

'धज’ धाड से ‘खजनाचन्यत-बिच्छ-पच्छ रसे नङ्' [₹झ।९०] इस पाणिनीय घून से ‘‘इ्' पललय करने पर 'भच' घय्द बनता है। 'भक्त्त:' इस


 अर्थ भावश्रक्तानकारार परिवतित किया जा सकता है । यही भाष्यकारादिसम्मत मार्ग है।

धात्र-पाठ में 'थज' धाड़ का पाठ किया गया है। 'धातवः अनेकार्थाः' इस वैपाभकरणातिबान्त के भनुतार कतिपय भाचायों ने देवपूपना, सब्नतिकण, और दान दून तीन अरों में इस का पयोग किंया है। पायः यही सर्षरकम्मत भी है। अतः यत्ता घब के अनेक अर्य तथा अनेके चुपपीतियों की जा ककती हैं।:

## यज्ञ•मीमांसा ।

## देवपूजा

(१) यजनं इन्द्रादि-देवानां पूजनं सलकारमावनं यज़ः।
(२) इज्यन्ते ( पूज्यन्ते ) देवा अनेनेति यज्ञः।
(३) इज्यन्ते देगा अस्मिन्निति यज्ञः।
(8) इज्यते देनेम्यः अस्मिन्निति यज्ञा।
(५) इज्यते असौ इति यज़ः ( विष्णु.ध )।
(६) इज्यन्ते सम्भूजिताः तृप्तिमासाद्यन्ते देवा अन्रेति यज़ः।
'इन्द्रादि देवों का पूजन तथा सल्कार यज़ कहा जाता है। देवताओं की पूजा जिस से की जाय उसे यज़ कहतें है। देवताओं की पूजा जिस में हो उसे यज़ कहते हैं। देवताभं के लिये कर्मविशोप का अनुष्रान किया जाय जिसमें उसे यज़ कहते हैं। पूजा किये जाने वाले अर्थात् भगवान् विष्णु को यज़ कहते हैं। देवगण पूलित होकर जिस कार्गं. में तृत्त हों उसे यज़ कहते हैं।'

## सद्नति करा

(१) यजनं धर्म-देश-जाति-मर्यादारक्षाये महापुरुषाणामेकीकरणं यज्ञः।
(२) इज्यन्ते विधकल्याणाय महन्तो विद्दाँसः वैदिकशिरोमणयः ब्यास्यानरलाकराः निमन्ड्यन्ते परमहँसपरित्राजकाचार्य-सर्वततन्त्र्वतन्त्रश्रीस्वामिकरपात्रिसद्धापहापुरुषःः अस्मिन्निति यज्ञः।
(३) इज्गन्ते सङ्रतोकियन्ते तिइंवकल्याणाय परिप्रमणं . कृत्वा
 शोस्व।मिकुष्णनोधाश्रम्सममहात्ममिरस्मिन्निति यज्ञः।

## * घज्ञो वै बिज्ञाः (ग० ना० भाभभा२) <br> 

(8) इज्यन्ते ख्वकीयनन्धु-चन्धवादयः प्रेमसम्मानभाजः सज़तिकरणाय आहूयन्ते प्रार्य्यंन्ते च येन कर्मंणेति यज़ः।

धर्म, देश, जाति ( वर्णाध्रम ) की मर्यदा की रश्ञा के लिये महापुरुों को एकन्रित करना यज़ कट्लाता है। विधकर्पाग के लिये परमहंस परित्राजकानार्य सर्वतन्न्ख्वतन्त्र द््डीस्वामी भी फरपात्री जी के सहरा महापुऱुों द्वारा चड़े बड़े विद्वान् वैदिकमूर्षन्य, व्याख्यानवाचं्पति होग जहाँ निमन्चित किये जाते हों उसे यज़ कहते हैं। विश्व कत्याण के लिये जगत्ञ्रमण करके ल्यागतपोरूर्ति इ्रह्ननिष्ठ अ्रो स्वामी क्षबएबोधा श्रमजी महारांज के सहर्य महात्माओं द्वारा सार्वदद्शिक बड़े वड़े विद्वानों को निमन्चित कर इन्द्रप्रय (देहली) जैसे महानगरों में सझ्ञतिकरणार्थ विरोष पयन्न किया जाता हो जिसमें उसे यज्ञ कहते हैं। अवने यन्नु-चन्चव आदि सेडियों के परस्पर अम्मिलन के लिये भामन्च्चित किया जाय जिस सदनुष्रान में उसे यज़ कहते है ।'

## दान

( १ ) यजनं यथाशक्तिदेशा-काल-पात्रादिविचारपुरस्सरद्धव्यादित्यागः।
(२) इज्यते देवतोद्देरोन अद्धापुरस्सरं द्वव्यादि त्यज्यते अस्मिबनिति यज्ञः
(३) इज्यन्ते सन्तोष्यन्ते याचका येन कर्मंगा स यज्ञः।
(8) इज्यते भगवति सर्वस्वं निषण्यते येन वा स यज़ः ।
(५) इज्यन्ते चत्वारो वेदाः साह्नः सरहस्याः सच्छिष्येभ्य: सम्पदीयन्ते (उपदिशयन्ते ) सदाचार्यै यै येन वा स यज़ः।

ध्यथाहाक्ति देशा, काल, पात्रादि विचापुरस्सर द्रव्योत्सर्ग करने को यक्त कहते हैं। अद्धापूर्वक देवताओं के उद्देय से द्रव्य का त्याग किया जाय जिसमें उसे यज़ कहते हैं। जिस कर्म से याचकों को सन्दुष्टा किया जाय उसे यक्ञ कहते हैं। जिस कर्म से अपना सर्वस्व भगवदर्पण किया जाय उसे यज्ञ कहते CC-0. Mumukshu Bhawan .Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हैं। चारों वेद साङ्नोपाङ्न उत्तम शिम्यों के लिये योग्य आचायों द्वारा उपदिष्ट. किये नाते हों जिससे उसे यज्ञ कहते लं।
(१) मन्त्रैद्वतामुद्दि्य द्रव्यस्य दानं यज्ञः।
(२) यागाङसमूहस्य एकफलसाधनाय अपूर्ववानू कर्मविशोषो यागः।
(३ ) येन सद्नुष्ठानेन इन्द्रप्रभृतयो देवाः सुपसन्नाः सुवृष्टिं: कुर्ज्युस्तत् यज्ञपदामिधेयम् ।
(8) येन सत्कर्मनुष्ठानेन स्वर्गादिपापिः सुलभा स्यात् तत् यज्ञपदामिघेयम् ।
(५) येन सदुनुष्षानेन सम्पूर्णं विश्चं कल्याणं भजेत् तवह यज्ञपदामिधेयम्।
(६) येन सद्नुष्ठानेन आध्यात्मिक-आघिदैविक-आधिभौतिकतापन्ययोन्मूलुनं सुकरं स्यात् तत् यज्ञपदाभिधेयम्।
'गन्न्रों के द्वारा देवताओं को उद्देग्य कर के द्रव्य का दान याग कहलात है। यताइ़न-समूह के एक फल साधन के लिये अपूर्व से युक्त कर्म विशोष को: भुग कहते हैं। जिस सदनुष्ठान द्वारा इन्द्रादि देवता प्रसन्न होकर वृष्टि प्रदान करें उसे यज़ कहते हैं। जिस सदनुष्षान द्वारा स्वर्गादि की प्रासि हो उसे यज्ञा कहते हैं। जिस.सदनुष्ठान द्वारा संसार का कल्याण हो उसे यज़ कहते हैं। जिस सदनुष्ठन द्वारा भध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक विपत्तियाँ दूर: हों उसे यज्ञ कहते हैं।?

यक्ष शब्द के कतिपय वेद-पतिपाद्य प्रर्थ
(?) तिष्ठद्धो वाषट्कार्पदाना याज्यां-पुरोडनुवाक्यावन्तो यजतयः 1 (का० औ० श२₹६)
(२) यन्र अक्षेपाइक्रो देवतोद्देपूर्वको द्वव्यत्ययोगोन्नुष्ठीयते सन यमगपदार्थः ः
( भाद्टदीपिका, \&।२।? २)
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## ( ₹ ) द्वैतं प्रति खन-द्रव्यस्योस्सर्जनं यञ़ः।

( वज्ञपरिभापास्त्रत्रीका, घूर्तर्वामी )
(8) यज्ञः कस्मात् ? पस्यातं यजति कर्मेति नैर्क्ताः । :यान्व्व्यो भवतीति बा यजुमिमिए्नो भवतीति बा, वहुकृण्णाजित इल्यौफसन्यवःः यजूंज्येनें नयन्तीति बा। [ निएक्क, ३18]

यछ क्या है ?
यज्ञो वै श्रेषतरं कर्म। ( श० ज्रा० १|ज११५)
यज्ञो वै शेष्तरं कर्म। (कपि० शा० 8६द६)
यत्रो वै कर्म। (श० ज्ञा० १११११?)
चनो वै विण्णु। (श० जा० १ा११श२.)
यज्ञो वै विण्णुः। ( तैरित्रीय संहिता, ११|०)
:यडो वै मखः। ( तैचि० सं० ફारा८1३)

:यक्तो वा आप: । (झ० त्रा० ११1१११?).
यजो वा अनः। ( श० ज्ञा० ११ा१ांर)
:यनो वै प्राविम्य । ( ज० ज्ञा० ใ18३।पार)

यन्ञो यज्ञपतिः। (विण्णुसंहिता)
यझः प्रापापतः। ( च० ज्ञा० १क६६झ९)
यक्ज एव सविता। (गो० ज्ञा० पूँ० १३इ)
यज्ञ उ वै पजापतिः। (कौ० \{.01?)
तिष्णुर्तै यञ़ः। (मै० शा० 8 द्दार)
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## यज्ञ-मीमांसा ।

विष्णुर्नै यज्ञः । (ऐ० त्रा० १११५).
प्रजापतिर्यज्ञः। (रा० ज्रा० १।१।१।१)
प्रजापतिर्वै यज्ञः । (तै त्रि० १|३।?०।?०)
प्रजापतिर्वैं यज्ञः । (गोपथ ज्रा० पू० श1१८)
प्रथमो हि यज़ः। (कपि० शा० 8०1२०)
पुरुषो वै यज्ञः। ( श०० ब्रा० १।२। । ३। )
अयिस्यै यज्ञः। ( ताण्ड्यब्रा० १२ा५ा२)
अध्वरो वै यंज्। ( श० ज्रा० १|२।८।५)
इन्द्रो वे यज्ञः। ( मै० शा० 8ا३। )
एष वै प्रत्यक्ष्षं यज्ञो यत्पजापतिः । ( श० ना० ४।३।४।३) स यः स यज्ञोऽसौ स आदित्यः । ( श० ज्ञा० १८ा१।१ा६) वाग्वै यज़ः। ( श० ज्ञा० १।१।१।२)
$x$ यक्ष श्रीर महायज्ञ
यज़ के दो भेद होते हैं—एक यज्ञ, दूसरा महायज़। यज़ तथा महायज़ के स्वरूप तथा इसकी विशोषता का वर्णन महर्षि भारद्धाज ने इस प्रकार किया है-
'यज़ः कृम्सु कौरालम्' 'समष्टिसम्बन्धान्महायज्ञः।
'कुरालतापूर्वक जो अनुष्ठान किया जाता है उसे ‘यज़’ कहते हैं। 'पश्रात्: ब्यष्ट्रि-सम्बन्ध होने से उसीकों 'महायज’ कहते हैं।'

इसी वात को महर्षि अङ्निरा ने भी कहा है-
'यज्ञ-महायज्ञौं ब्यष्टि-समष्टिसम्बन्धाप्।
ध्यम्टि-समष्टि सम्बन्ध से यज्ञ-महायज्ञ कहे जाते हैं।’
$x$ यह बेख हमारे 'गुहत्य के पश्शमहायज्ञ का विवरण' शीर्षक्त लेख का एक शंख्र मान्र है, जो कि कल्याया के विशेषाक्ठ 'साघनाङ्क' में प्रकाशित हो चुका है ।

यज्ञ का फल आत्मोन्नति तथा आत्मकल्याण है, उसका ब्यष्टि से सम्बन्ध होने के कारग उसमें ख्वार्थ की प्रधानता आ जाती हैं। (यही इसकी न्यूनता है) महायज़ का फल जगत् का फल्याण है, उसका समट्टि से सम्बन्ध होने के कारण उसमें निः्वार्थता की प्रधनता आ जाती है। (यही इसकी विरोषता है)

जिस यत्जानुण्रन्न के प्रभाय से जीव की धुद्रता, अल्पज़ता आदि का विनाए़ होता और वह परमात्मा के साथ एकता को प्रात्त होता है, उस अनुष्रान का महत्व सर्वमान्य है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

## यन्ब का स्धरूप-

श्रुति में यज़ पाँच प्रकार के कहे ग़ये हैं। tेतरेग श्रुति में हिखा है-
"स पप यज़ः पश्चविधः—अमिहोत्रम, दर्श़पौर्णमासौ, चातुर्भस्यानि, पझु:, सोम:" झति।

आग्न्नहोन्न, दर्ञापैर्णमास, चातुमांस्य, पगु और सोम ये पाँच यज़ के भेद हैं। इन्हीं पाँच प्रकार में श्रुतिप्तिपादित वैद्दिक यज़ों की समात्ति हो जारी है। स्मृति में-
"औपासनहोमः, वैश्धदेवम्, पार्वणम्, अष्टका, मासिकश्राद्धम्, श्रवणा, शूलगव इति सत पाकयज़संस्याः। अमिहोत्रम्, दर्रापूण्णासौ, आग्रयणम्, चातुर्मस्स्यानि, निरुढपझगुबन्ध;, सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञादयोः दर्विर्होमा इति सप्त हविर्यज्संस्साः।

अमिष्टेम:, अत्यमिष्टेम:, उ्य्य:, घोछशी, वाजपेयः, अतिरान्ऋ, अप्तोर्यम इति सत सोमसंस्थाः ।
(गौ० घ० く1?く)
इस प्रकार ध्रैत तथा स्मार्त्र दोनों मिल कर इकीस संस्था कही गई हैं । उसमें स्मार्त्त सात पाकयरसंस्थाओं का उह्धेब स्मृति और ग ग्समून्तों में मिखता है। समिहोत्र से लेकर सोमसंस्थान्त का उह्छेब धौतसून्तों में मिलता है।

## यक्ञों के मुख्य भेद

－पधानतया यज़ दो प्रकार के होते हैं－एक श्रौत；दूसरा र्मार्त। श्रुति में ：प्रतिपांदत \＃भ्रौतयज़ और रमृति में प्रतिपादित रमार्त－यज्ञ कहलाते हैं।

श्रौत－रमार्च यज़ के अतिरिक्त आधुनिक लोग ‘लौकिक यज़’’ भी करने लगे ：ं⿱艹之丶 किन्तु शास्रों में हस यज़ का उतना महत्र्व नर्हीं है जितना कि श्रौत－समार्त यज़ों का है।

## गीतोक श्रनेक यब्ष

गीता हिन्दू－धर्म का सर्वमान्य ग्रन्थ है। इस धर्मग्रन्थ में शास्त्रीय सभी विषयों का समावेश्रा मिल़का है। गीता के सतरह्ट और चौथे अध्याय में यज़ पर विचार करते हुणु उसके अनेक भेद बतलाये हैं। यथा－

सातिकक यझ्ञ
अफन्छाकाङ्क्षिमिर्यज़ो विघिदृष्टो य इज्यते ।
यष्टव्यमेवेति मन：समाधाग स सात्तिकः ॥（गोता，१ ७：१ ？）
＇जिस कर्म में कल की दचच्छा नह्हीं रहती，ऐसा पुरुष जन्व चित्त को एकाग्र कर के अपना कर्चाव्य समझ्र कर जो शास्त्राविहित यज़ को करता है उसे सात्विक यज़ कहते है।

## राजस यक्ञ <br> अभिसन्धाय तु फां दर्भार्थमपि चैव यत्।

इज्यते भरतश्रेष्ठ ！तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥（गीता १७।१२）
＇हे भरतश्रेष्ठ＇！जो यज़ किसी फल के उद्देह्य से और साथ ही अपने －महत्त्व प्रकाशन के लिये किया जाता है उसे राजस यज़ कहते हैं।＇

तामस यब्ञ
विघिहोनमसषष्टनं मन्त्रहीनमदक्षिणम ।
श्धाविरहितं ．यज्ञं तामसं परिचक्षते｜｜（गीता，१े।？३）
＊श्रोत यक्ञां के सरूप का विश्ञादरूप में परिचय प्राप्त करने के लिये देखिए－ महामहोवाध्याय पं० श्रोषिद्याधरबी गौथ की रचित＇कात्यायनश्रीतसूत्न भूमिका＇।
‘जो यश शास्र्रविहित व्यवस्थनुसार नहीं किया जाता, जिस यज में सत्पानों को अन्न-दान नहीं किया जाता, जिस यज्ञ में उदातात्रदात्ताद् स्वरज्ञान पूर्वक मन्ब्रों का उच्चारण नहीं किया जाता, जिस यज़ में यथा विहित दल्ब्षिणा नह्टां दी जाती और जो यज़ भ्रद्धापूर्वक नहीं किया जाता है ऐसे यज़ को तामस य़़ कहते इं।

## द्वव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञासथाइपरे।

स्वाध्याय-ज्ञानयज्ञाश्व यतयः रांसितन्रताः ॥ ( गीता \&1२く)

$y$दुण्य यक्ञ-द्रव्य का परोपकारार्थ जुम-कायों (देवमन्दिर, धर्मशालग, पाठशाला, कूप, तालाय कादि का निर्माण कराना ) में दान करना द्रव्य यज़ कहलाता है।

तपोयझ्कृच्क्र तथा चन्द्रायण जैसे कठिन घतों कां साधन तपोयज़ कहलाता है।

योगयझ्ञ—चित्त-चत्ति के निरोध रूप अश्न योग का साधन योगयज़ कहलगता है।

स्वाध्याय-यन्ब-साझ्नोपाएन्न वेदों का अध्ययन स्वाध्याय-यज़ कहलाता है। ज्ञान-यक्ष-युक्तियुक्त वेदार्थ का ज्ञान प्रात करना ज्ञानयत्र कहलाता है। यतिजन पूर्वोंक्र द्रव्य-यश़ादि को ही निस्त्रर करते रहते हैं।
इन यज़ों के अतिरिक्त गीतों के चतुर्थाध्याय के पच्चीस, छग्चीस और -सताईस इन तीन सोकों में दैवयक्ब, घह्मयन्न, ज्ञानेन्द्रिय-यक्न, बिषय-यन्ञ और कर्मेन्द्रिय यक्ञादि का उह्छेख किया गया है। अधिकारिमेद से इन यत्षाँ -को मनुष्य अपनी-अपनी प्रकृति के अनुकूल यथा समय किया करते हैं।

## यक्न का उद्देश्य

सब प्रकार के यज् सात्विक, राजासिक और तामसिक मेद से तीन प्रकार के कहे गये हैं। इन यरों में \#सात्विक यज़ का अनुष्षान सवोंत्रम कहा गया है।

* शफ्धाक्कान्लिभिर्यंश्रो विधिष्टे य इज्यते ।

यद्ट्यमेवेति मनः समाधाय स त्वारिकः ॥ (गीता, १ज199)
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## यक्न•मीमांसा।

अतः यज़ का उद्देय सात्विकता कों लेकर ही होना चाहिये। साच्विक-यज्ञ फलकामना का ल्याग कर अर्थात् निष्काममाव से किया जाता है। सात्विक यत्र का उद्देय निम्नलिखित होना चाहिए-
"दैहिक-दैविक-भौतिक तापत्रयोन्मूलनपूर्वक्त घर्म्र्जन्यधर्माम्युत्थानपूर्वक जाति, देश, धर्म, समाज, तत्तत्सम्पदायादि समस्तविश्चक-ल्याण-सम्पादनाष्थ ऐहिक-लौकिकोभयविधसुखाष्ति पूर्वक महामारी प्रमृति समस्त शारीरिक, मानसिक, वाचिक कष्टों से निघुत्त होकर प्रतिवृष्टि, अनार्वृष्टि, भुकम्प, राष्ट्रविस्तव, दुर्मिक्ष आदि के निवृत्यर्य अपनी आत्मझुद्धि के साथ निष्कामभाव से पवित्र देश और डुुभमहूर्त में वेदराास्र के अनुकूळ सद्विद्वानों द्वारा कर्म-विशोष का अनुप्ठान करना ही यज़ों का मुख्य उद्देरय कहा जाता है।"

उपर्युस्त्त उद्देश्य के अतिरिक्त जो यागादि होते हैं वे क राजसिक और $\dagger$ तामसिक यज़ कहे जाते हैं।

## यक्ष का महत्र्व

यज्ञाद्देवाः प्रजाध्यैव• यज्ञादन्नान्वियोगिनः ।
सर्व यज्ञात्सदाभावि सर्व यज्ञमयक्जग्र II (कालिकापुराण ३१18०) अबिल धर्म का मूल यज़ है और वह्ट यज़्ञ साक्षात् ईविण्युखूरूप है। यक्ज का ही दूसरा नाम ईधर है ।

पूर्वकाल के प्राणी यज़ के वास्तविक स्वरूप को भलीमाँति जानते थे और
ॠ ॠमिखन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैष यक। इज्यते भरतश्रेष ! तं घझं विन्द्र राजधम् ॥(गीतां, १जा१२)
$\dagger$ fिध्छीनमसह्षाघं मन्न्रीनमदक्षिणम् । श्दाविरहितं घज्ञं तामसं परिचघते प(गीता, १भ1१) $\ddagger$ घज्ञा वे विणुः ( श० ज्रा० भाभा२)

उन के ह्द्रय में भ्रद्धा-भाक्ति का अस्तित्व था अत एव वे समय-समय पर यज्ञादि धामिंक कार्य करते रहते थे जिस से डनका तथा संसार का कल्याग होता था। उस समय हमारा भारतवर्ष अनेक सुस-समृद्दियों से परिपूर्ण था, समस्त प्राणी सर्वप्रकार से सुर्खी शे। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकालमृत्यु, भूकम्प, रोग-रोक का तो लोग नाम भी नहीं जानते धे। किन्तु आज के प्राणी समय के हेर-फेर से यज़ के महत्त्व को विल्गुल भूल बैठे हैं, इसीलिये देव-गण मी हम से असन्तुष्ट हं देवताओं की असन्तुप्टता से ही सारा संसार पीडित है। अत: समस्त प्राणिमान्र का प्रधान कर्तव्य है कि धर्म और धर्म के प्रधान अड़न यज़ में आस्था करें. श्रद्वा करें और उपयोग में भी लावे । ऐसा़ा करने से ही देवगण सन्तुष्ट होंगे उनकी सन्तुष्टता से ही संसार का कल्याण अवशयम्भावी है। महीँिं अङ्जिरा ने कहा भी है

यञ्ञाबिभिर्देवाः शा्ति.सुखादीनाम्। 'यज्ञादि करने से देवता सन्तुश: होते हैं उन की सन्तुप्ता से प्राणी दाक्ति और सुख की प्रासि करता है।

कालिका पुराण में भी लिस्या है-
यज्ञेषु देवास्तुष्यन्ति यज्ञे सव्वं प्रतिष्ठितम्। यज्ञेन धियते पृथ्वीं यज्ञस्तारयति पजाः ॥। अन्नेन भूता जीवन्ति यज्ञे सर्व प्रतिष्ठितम्। पर्जन्यो जायते यज़ात् सवे यज्ञमयं ततः ॥ (३२।ज-८ )
«यज़ों से देवता सन्तुष्ट्रोते है, यज़ ही समस्त चराचर जगत् का प्रतिष्षापक: है। यज़ पूथ्वीं को धारण किये हुए हैं; यज्ञ ही प्रजा को पापों से बचाता है। अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, वह अन्न वादलों द्वारा उत्पन्न होता हैं और बादल की उत्पात्ति यज़ से होती है अतः यह सारा जगत् यज्ञमय है।'

गीता में भी भगवान् ने क़हा है-
अन्नाद़्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्धवः ॥ (३११8)
इसी प्रकार भगवान् ने गीता के नवम अध्याय के सोलहवें म्लोक में यज़ूरूक

द्दारा अपने खखूप का वर्णन कर यज़ के मह्त्र्व को और अधिक वढ़ा दिया है। भगवान् मनु ने मी उछ्छेब किया है-

अभौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वं पेरेन्न ततः प्रजाः ॥ (३।७४)
'भलि़ में दी हुई आहुति सूर्यंदेव को प्रात्त होती है पश्नात् उससे वृष्टि, -ृृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है।'

महणिं द्वारीत ने कहा है-
यज़ेन लोका विमरा विभान्ति, यजेने देवा अमृतत्वमाप्नुयुः।
यज़ेन पापैर्बहुमिर्विमुक्तः, पा पोरोति लोकान् परमस्य विष्णोः ॥
‘यज़ से समस्त लोक निर्मख्ता एवं सुन्दरता को प्राप्त करता है। यज़ से ंदेवेवगण अमरत्व को प्रात्त करते हैं। यज़ द्वांरा अनेक तरह के पापों का प्रक्षारन -कर प्राणी भगवान् विण्णु के परम वैण्णव-धाम की प्राति करता है ।' और मी-

> नास्त्ययज्जस्य लोको वै नायज्ञो विन्दते शुरमम् । अयज्ञो न च पूतात्मा नइ्यति च्छिन्नपर्णवत ॥ ‘यज़ नहीं करनेवाले पुरूष पारलौंकिक सुलों से वख्चित रहंते हैं तथा वे ऐहिक कल्याणों की प्राति मी नहीं कर सकते और ऐसे प्राणी भात्म-पविन्रता के अभाव से छिक्न-मिन्न पनों की तरह नस्ट हो जाते है ।?

महाभारत में भी लिखा है-
सुचुद्दैर्यजमानस्य ऋत्विम्मिश्व यथाविधि।
शुद्धऩव्योपकरणैर्येष्टव्यमिति निश्या: ॥
तथा कृतेषु यनेषु देवानां तोषणं भवेत्। श्रेष्टः स्याद्देवसंचेषु यन्चा यजफंलं लमेत् ॥.
देवाः सन्तोषिता यकेलोकान् संवघयन्त्युत।
उमयोर्लोकयोर्देवि ! भूतिर्याजैः पद्हसये ॥

तस्मांधज्ञाद्दिवं गाति पूर्जैः सह मोदते। नासित यज्समं दानं नास्ति यज्ञसमो विधिः। सर्वघमरसमद्देगो देवि! यज्ञे समाहितः॥
अभच्छे योग्य ซत्विजों द्वारा यथाविधि शुद्ध याज़िक सामग्री से यजमानः को यत्र करना चाहिये। पूर्वोंत्र प्रकार से यड़ों के सम्पन्न हो जाने पर देवगणसन्बुष्ट होते हैं उनके सन्तुप्ट होने पर यजमान देवसमूह में अच्छे सम्मान को प्रात्र होकर यज़-फल की प्राति करता है । यजों से सन्तुष्ट होने पर देवगण: लोकाम्युदय की कामना करते हैं साथ ही यकों द्वारा दोनों लोकों का कल्याग सम्पन्न होता है । यक्ज से प्राणी के लिये विरोण फल यह होता है कि वह स्वगंलोक का भागी बनता है और वहाँ पर अपने पूर्वजों के साथ भानन्द. करता है। संसार में यज़ के समान कोई दान नहीं, यज़ के समान कोई विधिविधान नहीं और समी धमों या उह्रेय यज़ से ही सिद्ध होता है यह् बात हुसपष्ट है ।'

इसी प्रकार यज़ के महत्व का विस्तृत वर्गन श्रुति, स्मृति, उपनिषद् तथा पुराणादि में पाया जाता है।

## यन्ञ से उन्नति

वेदों में तथा धर्मश्रास्तादि ग्रन्यों में विभिन्न प्रकार के श्रेष्कर्म बतलायें हैं, किन्तु उन समस्त श्रेष्ठ-कमों की अपेक्षा यज़ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है'चक्षो चै श्रेप्टतरं कर्म' ( श० त्रा० १|जا१८) )।

जिस प्रकार यत्र अत्यन्त प्राचीन कर्म है उसी प्रकार मनुध्य-जाति अत्यन्त्त प्राचीन है। मतुष्य-जाति के जीवन का पारम्भ यहाँ से ही होता है और: उन्नति मी इसी से है। यज़ की उत्पत्ति मनुण्य के साभ हुई है और वह उसी के साथ सर्वदा रहता है। इस विषय का उल्लेख भगावद्रीता के तूतीय अध्याय मेंइस प्रकार वर्णित है-

> सहयझाः प्रजाः सरष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति:।
> अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तिव्टकामधुक् ॥

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्नु चः।
परसपरं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ (१०,११)
प्रजापति त्रह्सा ने प्रारम्भ में यज़के साथ प्रजाको उत्पन्न करके उनसे कहा'धस यज़ के द्वारा तुम्दारी उन्नति हो और गह्ट यज़ तुम्दारे लिये मनोमिलणित फल को देने वाला हो। तुम इस यज्ञ से देवताओं को सन्तुप्ट करते हुए परस्पर दोनों अल्यन्त श्रेष्ट श्रेय पद को अर्थांत् कल्याग प्रात्त करो।

यश्त का तत्व्व वड़ा ही दुछूह है, इसके वास्तविक तत्व को जान हेना कोई सेलु-तमाश़ा नहीं हैं। वड़े-चके महर्षि मी इसके यथार्थ तच्व को चड़ी कठिनता से जान सके थे, किर हम कलिकाल-क्डाषित प्राणी कैसे जान सकते हैं ? यत़तत्व को जानने के हिये भ्धद्व की आवर्यकता हैं। भद्धा रखने से सत्यता की प्राति होती है- 'थ्दद्धया सत्यमाप्यते' ( जु० यू० १९ा३०.)।
义 भदा और सत्यत्म के सम्पेल्म होते ही विश्वास की वृद्धि होती है। विश्वाए के होते ही यज्ञादि तच्व जान लेने में किसी प्रकार की कठिनता नहीं रह जाती। अतः सिद्ध हुला कि यज़ादि दुरुह तत्व को जानने के, लिए भद्धा एवं विश्वास की आवरयकता है।

यज़ के निषय में लिखा है-

> यज्ञेन यज्रमयजन्तं देवास्तानि धर्माणि पथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यन्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥
( झु० य० ३१।?६ )

देवता लोगा ग़ज़ से गज़्पुरुष भगवान् की पूला करते हैं। वे धर्म उत्कृष है। वे महत्व पात्त करते हुए सुख-पूर्ण लोक को प्रात्त करते हुए सुख-पूर्ण लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ पूर्व साधन-सम्पन्न देवसमूट्र निवास करते है।

देश्यिये, यज़ पुरु भगवान् यज़ के विषय में क्या आदेशे कर रहे हैं -
वि हि सोतोरसक्षत नेन्द्रं देवममंसत।
यत्रामददृवृषाकपिरर्यः पुष्टेष्चु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।
(ऋगेद, १०|ट६।१)
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri
'हे ग्टस्थ स्री-पुरुषो! तुम यज़ करने के लिये ही रचे गये हो, क्योंकि इस के वगैर जीवात्मा देवको नहीं जान सकता $\backslash$ जिस के जानने से तुम पराकमियोंमें स्वामी तथा परमेश्वर के आनन्द् में आनन्दित रह सकते हो, वह जीवात्मा सम्पूर्ण जगत् से श्रेष्ठ है।'

यज़ करने से मनुप्यकृत दुरूह यन्धनों तक का नारा हो जाता है। इस विषय में गीता का निम्नखिखित प्रमाण देखिए-

## गतसङ्जस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस:

गज्ञायाऽऽचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ (8ا२३)
"आसक्ति से रहित, राग-द्देष से रहित, ज्ञान में स्थित और यज्ञ के लिये ही जो कर्म करते हैं, उनके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं अर्थात् उनकी कर्म-चाथा दूर हो जाती है।'

यज़ करने से कर्म-वाधाओं का नाश तो होता ही है - साथ ही ऐहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख की प्राति होती है। कारण यह है कि यज्ञा में सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी सर्वशाक्तिमान् परत्रह्त परमात्मा का निवास रहता है। जैसा कि गीता के तृतीय अध्याय के पन्द्रहवें श्कोक से स्पष्ट है-
'तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यक्षे प्रतिष्टितम ।'
यज़ का देवताओं के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है, अतः यज की उपासना आवश्यक है। यज्ञ-पुरुष भगवान् की उपासना करने से समस्त विशव का कल्याण होता है, यह निश्रित है। अतः संसारी मायाजाल से मुक्त होने के लिये सनातन धर्मावलम्वियों का कतंव्य है कि वे अवइ्य यथाशक्ति यथाविधि यह करें।

## * यन्ष से सब प्रकार का लाभ

वर्चमान समय के सभी प्राणी अनेक आपत्तियों से व्यात्त हैं। उन से मुक्त होने के लिये शास्त्रों में वेद का स्वाध्याय किखा है। वेद के स्वाध्याय से अभ्युदय और नि:श्रेयस की प्राति होती है। इस के लिये वेद का स्वाध्याय और

* यह लेख वृन्दावन के मस्यिकपन्र 'नाम-माहात्म्य' के छृतीय वर्षं के करने श्क में प्रकाचित हो चुका है।


## यन्ञन्मीमांसा।

बेदोक्त डुम कर्म करना चाहिये। वैदिक कमों में ‘यख़’ को भं $\begin{gathered}- \text { कर्म कहा गया }\end{gathered}$ है। यज़ करने से आारमा पवित्र होती है और इस से पविन्र धामिंक कायों में सहायता मिलती है। यज़ से ही जुभ फलों की प्राति और देवताभों की आत्मा सन्तुस्ट होती है। पश्बात् वे संसार में सव प्रकार का लाभ करते हैं। यज़ करने से मानसिक बल की, बुद्धि की, मानसिक एवं शारीरिक उन्नात क़ी, दीर्घायु की, आरोग्यता की, धन-धान्य एवं पुच्-पौश्रादि सव प्रकार की वृद्धि होती है। भगवान् ने यज़-विधान के विषय में कहा है-

## अन्नाद् मवन्ति भुतानि पर्ज॰यादनसम्मवः ।

यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यजः कर्म समुद्भवः॥ [गीता ३।८]
'समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृथ्टि यज़ से होती है और वह यज़ कर्म से होता हैं।

मनुस्मृति में भी इसी चिषय का सपष्ट उछ्छेख पाया जाता है।

## अअ्नौं प्रास्ताहुतिः सम्यगादिल्यमुपतिष्हते। आदिल्याजायते वृष्टिर्वृष्टेनन्नं ततः प्रजाः ॥

धभग्मि में दी हुई आहुति यूंयेंदेव को प्रात्त होती है। पश्वात् उस से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है।'

प्रत्येक प्राणी का धमें है कि वह समस्त संसार का कल्याण करे । यह तमी सम्भव हो सकंता है कि जब मनुष्य में निःखार्थ बुंद्धि हो । निःखार्थ भाव की प्राति होने पर मनुण्य में अलॉकिक ख्यात्ति की प्राति होती है अढौकिक शाक्ति प्रात्त होते ही वह मनुष्य देवाराधन में तत्पर हो जाता है और संसार के कल्याण के लिये वह आत्मसमपंण कर वैठता है। इस प्रकार भात्म समप्षणरूपी त्याग के प्रभाव से प्रेरित होकर वह यज्ञादि झुभ-कर्म की. भर प्रवृत्त होता है। पश्रात् उसके किये हुए यज्ञाप्राणिमात्र के समस्त अकल्याण दूर कए कल्याग करते हैं। इसी बात की पुष्टि अथर्वेवेद में इस प्रकार है-

यद्वेवा देवहेडनं देवासइचक्रमा वयम्।
आदित्यास्तस्मानो यूयमृतस्येत्येन मुश्चत II (६११ ? \%!१).
'हे देवताओो! हम खयं दैवैशाक्ति से युक्त होते हुए भी जो देवताओं का अनादर करते हैं उनसे हमें मुक्त करो। हे आदित्यो ! तुम सब उससे यत्र के सत्य द्वारा छुड़ाओ।’

## ऋतर्स्यतेत्नदित्या यजन्ना मुश्चतेह नः। <br> यज्ञं यद् यज़्वाहसः रिक्षन्तो नोपरोकिम ॥ (६।? १ ४।२)

'हे आदिल्यो ! हे याजको ! हे यक्ञपवतंको ! यज़ की रिश्का प्राप्त करते हुए भी यदि हम उसको यथाविधि न कर सकें तो यज़ के सत्य द्वारा हमें मुक्त करो ।?

मेदख्वता यजमानाः सुचुच्यानि जुहूतः।
अकामा विझवे वो देवाः शिक्षन्तो नोप शेकिम ॥ (६।११४।३)
'उत्तम ज्ञान प्रात्त करने का प्रयत्न करने पर भी जो दोव हम से होते हों, उनकी निवृत्ति के लिये हम घृत की आहुतियों देते है, उनसे यज़ के सल्य द्वारा हमें उत्तम यज़-कर्ता बनाओ।

हमें चाहिये धम में आर्था करें, विश्वास करें और उपयोग में भी लववें। यज़ का धर्म से वहुत गहरा सम्नन्ध है, अतः यज्ञारि धामिंक क़ूय्य से सं प्रकार का लाभ होता है, यह नि:संदिंग्ध और निश्रित है।

## यक्ञ में कल्पाया की घाधनम

यज़ादि ड़ुभ-कर्म में यञ़-प्रधान देवता की उपासना के वाद प्रति दिन समस्त वैदिक विद्न्मण्डली एक साथ एक स्वर में जो महत्वपूर्ण प्रार्थना करती हैं वह प्रार्थना प्रधानतया संसार के कल्याण के ही सम्शन्ध में होती है। देखिये उस महत्व-पूर्ण प्रार्थना का सात्विक खरूप ‘खेतरेय व्राह्नण’ में इस प्रकार उल्ध्धिखित है-
'ख्वसि,साम्राज्यं भौज्यं ख्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यं आघिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात सार्वभौमः सर्वागुषः आन्तादं आ परार्धाव्, पृथिन्यै समुद्पर्यन्ताया 'एक राट् इति।'
'समस्त संसार का कल्याण हो । हमें साम्राज्य, भौज्य, स्वराज्य, वैराज्य, परमेष्ठी ( घहा ) का राज्य, महाराज्य, भाधिपत्यमय राज्य, पृथिवी से समुद्रपर्यन्त का राज्य प्रात हो और वह पूर्णतया हमारा राज्य हो।

## यक्ञ से कामना सिद्धि

वेद हिन्दू-धर्म का प्रधान धर्मग्रन्थ है। इस धर्म-ग्रन्थ में हिन्दू-धर्म के विषय में ऐसी कोई वात नहीं जो कि इसमें न हो। 'यन्नहास्ति न तत्काचित्' यह वाक्य वेदों के लिये सर्वथा युक्त प्रत्तत होता है।

वेद में समंस्त विषयों का खजाना भरा पड़ा है जो चाहे वह इसमें से सुन्दर सुन्दर रतों को ढूँढ़कर अपने चित्त की पिपासा की पूर्ति कर सकता है। इसी इत्ताकररूपी वेद का प्रधान अद्न ‘यझ़’ है । इस यज्ञ की महत्ता चारों वेदों में भरी पड़ी है। वेदों में यज्ञ को साक्षात् विष्णुस्वरूप बतलाते हुए स्पष्ट आदेश किया है कियज़ की उपासना द्वारा जो चाहे वह अपनी कामना की सिद्दि कर सकता है। हमें मी शास्रों के अवलोकन से प्रत्यक्ष स्पष्ट माल्रम होता है-प्राचीनकाल के ऋषि-महर्षियों ने, राजर्षियों ने, राजा-महाराजाओं ने यज्ञ की उपासना द्वारा ही अपने में अतुल शाक्ति प्रात्त कर अपने-अपने इष्ट की सिद्धि प्राप्त की थी। * यज करने से देवताओं को 'देवत्व' पद की और शतक्रतु (सौ यज्ञ ) करने के कारण इंन्द्र को 'झन्द्र' पद की प्राति हुई थी। महाराजा जनक और महाराजा द्रारथ की यज्ञ-कथा प्रसिद्ध ही है कि 'जनक ने अवर्षण को दूर करने के लिये तथा दरारथ ने अपुन्रत्व को दूर करने के लिये यज्ञ किया था।' उस यंज़ के प्रभाव से दोनों धार्मिक राजाओं की अभिलषित मनोकामना की सिद्धि हुई। राजा दिलीप की भी यज़-कथा प्रसिद्ध ही है कि-उन के $९ \rho$ वें यज्ञों से ही सन्तुष्ट होकर इन्द्र ने ‘ऱतत्रतु'. यज्ञ करने का समस्त फल दिलीप को दे दिया था। भाज भी श्रद्धा-भक्ति पूर्वक किये जाने वाले यज्ञ का वही महत्व विद्यमान है जो पुरातन काल में यज्र-फल प्रात होता था।

यज़-पद्धतियों में ऐसे -अनेक प्रामाणिक विधि-विधान निह्हित हैं जिनके द्वारा 'आज भी प्राणी पुत्र-प्रास्ति, धन-प्रासि, वृथ्टि-्रास्ति, : मुकदमें. :में विजय-

* 'यस्ते नूं शूतक्रतविन्द्रुुम्नितमो मदी' ( सामवेद, श। श1२)

प्रासि, शारीरिक-मानसिक रोगादि से निवृच्ति अादि अनेक कामनाओं की सरलता से अवइयमेव सफलता प्रात्त कर सकता हैं।

मस्त्यपुराण में स्पष्ट कहा है-
पुन्तार्थी लमते पुत्रान् धनार्थी लमते घनम्। भार्यार्थी शोभनां भार्यों कुमारी च गुरं पतिम् ॥ भ्रष्टराज्यस्तथा राज्यं श्रीकाम: श्रियमामुयात् । यं यं प्रार्थयते कामं स वै भन्नति पुष्कलः ॥ निष्कामः कुरुते यस्तु स परं बह्म गच्छति ।
(९३1?१७-११९)

पुुत्र की इच्छा करनेवाला पुन्तकी, धनकी इच्छा करनेवाला धनकी, ख्री की इच्छा करने वाला सुन्दर स्बी की, बरार्थिनी कन्या सुन्दर पति की, राज्यच्युत राज्य की और उऊ्ष्मी की इच्छा रखनेवाला लक्ष्मी की प्राति करता है। इतना ही नहीं, वल्कि जो जिस काम की इच्छा करता है वह उसे पूर्णूप से प्रात्त करता है। जो निक्काम-भावसे यज़ानुष्ठान करता है उसे पख्यह्य की प्राति होती है ।

उपयुंक्त विषयों की साधनाओं की सिद्दि के लिये उपासकों को चाहिये कि वह भामाणिक वैदिक-वंशपरम्परागत प्रतिश्टितक्तुलोत्पन्न वेद-वेदान्न के पूर्ण ज्ञाता से ही यश्ञादि अनुष्ठान करावें अन्यथा फल-प्राति की अपेक्षा हानि-लाम ही हाथ में हगेगा ।

## यज्ञ की श्रावश्यकता

भाज का संसारी युग धर्म की तथा धर्म-प्रोमियों की -अवहेलना में तत्पर है। यही कारण है कि-हमारे पविंत्र देश में भूक्पम, अकाल; वाढ़, रोग-योक और महामारी भादि किसी न किसी प्रकार की विपत्ति प्रान्त-विरोष में सर्वंदा अपपनी स्थिति जमाये रहती है। ऐसी भीषण परित्थिति में संसार के सर्वविध संरंख्षण के लिये यदि कोई सीघा-साधा मागं है तो वह है धर्म का साश्रय। धर्म ही एक ऐँा अकाश्य साधन है जिसके सहारे मनुष्य अभना लोक-परलोक्र

## यज्न-मीमांसा ।

दोनों खुषार सकता है। धर्म के अनेक अब्न हैं उनमें यक्र भी अपना प्रधान स्थान रखता है। यज़ की अपूर्व महिमा है, यज़ के द्वारा मतुष्य का ही नहीं, देव्ताओं का भी कल्याण हुभा है। इस विषय में महानारायणोपनिषद का. एक महत्वपूर्ण प्रमाण देखिये -

मिश्रा भव्वन्ति, यजे सवं प्रतिष्हितम । तस्माबज़ं परमं वदन्नि II'
द्विवतामों ने यक्ता से ही खर्य को पाया औौर अनुों को परास्त किया। यज़ से रान्र मी मित्र बन जाते है। यज्ञ में सव प्रकार के गुण हैं। इसलिये श्रेष्ठजन यत् को श्रेष्तम कर्म कहते हैं।

आज की सांसारिकी दु:स रांशि को दूर करने का साधन केवल यज्ञ ही है । यत्र-पुरषष भगवान् की कृपा के वगैर यज़-खर्वस्प संसार का कल्याण कथमपि नहीं हो सक्ता। अतः हमें चाहिये यज़ को अपने जीवन का प्रधान ऊद्ष्य समझते हुए मनसा, कर्मणा, वाचा देश्रा में, प्रान्त में, शहर में, कसवा और गाँवों में यज्ञ का प्रसार-पचार तथा यज्ञातुष्ठान करावें।

यज्ञ की उत्पत्पत्ति
(एक हजार आठ यत्रों का प्रादुर्भाव )
ॠषिंयों द्वारा प्रभ हुआा है कि ‘भुनिश्रेठ ? जिस यज़ के महत्व से समस्त श्रुतिस्मृति, तथा पुराणादि धंम्रन्थ ओोतन्रोत है, उस यज की उत्पा्ति कहाँ से हुई इसको साविस्तार सुनाइये 1 ' इस प्रश्न का उत्तर महर्षि मार्कण्डेय इस: प्रकार कहते है-

स यज्ञोऽभृद्धराहह्स कायाच्छr्भुविद्दारितात्। यथाहं कथये तद्व: भृषणन्व्वर्वहिता द्विजाः ॥ विद्दारते बराहाहय काये भर्गेण तर्क्षणात्। घह्म-विष्णु-रिावा देवाः सरैवैश्व प्रमथैः सह ॥ निन्युर्जलात् समुदृध्त्य तच्छरीरान्नभः प्रति।
तद् बिभिदु: शरीरं ते विष्णोश्धकेण खण्दशः ॥

## यज्ञ की उत्पष्ति ।

तन्याइसन्घयो यज्ञा जातास्ते वै पृथक् पृथक्। यस्मादज़्नाच ये जातास्तच्छृणन्तु महर्षयः ॥ अ्रूनासासन्बितो जातो ज्योतिष्टोमो महाध्वःः। हनुश्रवणसन्ध्योस्तु बह्दिष्टोमो व्यजायत ॥ चक्षर्भुर्वोः सन्धिना तु हाब्यष्टोमो व्यजायत। जांत: पौनर्भवष्टोमस्तस्य पौत्रोष्ठसन्धितः ॥ वृद्धिस्टोम-बृहत्तोमौ जिह्दामूरुदजायताम् । अतिरान्नं - स वैराजमघोजिह्दान्तरादमूत् $\|_{0}$ अध्यापनं ज्नह्मयञः पितृयज्ञतु तर्पणमूप होोमो दैदो बरिर्भौतो नृय्जोडतिधिपूजनम्ती। स्नानं तर्पणपर्यन्तं नित्ययज्ञाश्य सर्वर्ं। कण्ठसन्धे: समुत्पन्ना जिह्बातो विधयस्तथाजी़ी


## मायेष्टि: परमेष्टिश्व गीष्पतिर्मोगसम्भवः।

 ला ङ्लूलसन्धौ सञ्जाता अमीषोमस्तथैव च।। नैमिन्तिकाश्ध ये यज्ञाः सङ्नान्त्याद्यो प्रकीरिताः। खाङ़ुरसन्धौ ते जाताइतथा द्वादशवार्षिकम ॥ तीर्थमयागमाशौचं यज्ञः सक्षर्षणस्तथा। अर्कमाथर्वणश्चैं नाहीसन्धेः समुद्तताः ॥ ऋचोतकर्ष: क्षेत्रयज्ञ: पझ्चमार्गातियोजन: । सिद्नसंस्थानहेरम्बयज्ञा जाताश्भ जानुनि॥ एवमष्टाधिकं जातं सहरं द्विजसत्तमाः । (कालिकापुराण ३२।२।२७)'महादेव द्वारा बराह देव के शरीर विदीर्ण. (फट जाने पर) हो ने पर उसके देहसे यज्ञों, की उत्पत्ति हुई। शिंव द्वारा वराह-देह के विदारित होने पर प्रमथों सहित व्रहा, विप्णु, और महेशा उस देहको जल से निकाल कर आकाश में ले गये। आकाशा में ले जाकर उस वराह के देह को विष्णुभगवान् के सुदश़न चक्र से टुकढ़े टुकड़े कर दिये। उन अनेक रारीर के खण्डों से अनेक यज्ञ अर्थात एक हजार आठ ( $१ ० ० ८)$ यज्ञों की उत्पत्ति हुई।

बराह देव के प्रत्येक अङ्न से किस किस यज्ञ की उत्पत्ति हुई उसका उल्लेख किया जाता है-

दोनों अ्रू और नासिका देश के सन्धिभाग से ज्योतिष्टोम यज्ञ, कपोल-देश के उचंस्थान से ऐेकर कर्णमूल के मध्यस्थित सन्धि-भाग से वह्निप्टोम यत, चक्षु और दोनों अ्रू के सन्धि-भाग से वात्यरतोम यज्ञ, मुख के अग्रभाग, और ओष्ठ के सन्धि-माग से पौनर्भव स्तोमयज़, जिह्बामूलीय सन्धिभाज से वृद्धस्तोम और बृहत्तोम यज्ञ और जिए्डा देग़ा के अधोदेशे से अतिरात्र तथा वैराज यज्ञाए। ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज, भूतयज़, भतिथियज, स्नान-वर्पणादि नित्य यज्ञ तथा उनकी विधियाँ कण्ठ-सन्धि तथा जिह्दा से हुईं। अरवमेध, महामेध और CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGängotri

नरमेधादि प्राणिहिंसाकारक यज्ञ तथा हिंसाप्रवर्तक समत्त यज़ चरण-सन्धि से हुए। राजसूय, वाजपेय और ग्रहयग पुष्व-सन्धि से, प्रतिहा, उस्सर्गर, दान; अद्धा तथा साविन्री आदि यज़ हृद्यय-सन्धि से, एवं उपनयन-संख्कारादि यज्ञ और प्रायक्षित्तादि यज़ मेढूस्धि्धि से हुए। राक्षसयत्, सर्पयत्, सभी तरह के अभिचारक यज़, गोमेघ, वृक्षयज़ आदि खुर से हुए।। मायेष्टि, परमेष्टि, गीष्पति, भोगज और असीषोम यज़ लान्लूल से हुए। संकान्ति आदि में होने वाले नैमिन्तिक यर और द्वादरा-वाषिंक यज़ लानूलू-सन्धि से हुए। तीर्थप्ययाग, मात, आरीच, सक्षंण्य, आके और आथर्थण यज नाडी की सन्धि से हुए। ऋुच्चोलकषष, क्षेत्रयज, पश्थमर्ग, हिङ्नसंस्थान और हेरम्न-यज्ञ वराह के जातुदेश से उत्पन्न हुए।'

## यब्बिय देश

जिस प्रकार शास्रों में यज़ के विषय में अनेक विधि-विधान प्रात्त होते हैं उसी प्रकार शा ह्रहों ने यज़िय देश के लिये भी विरोप विचार किया है। यज करने से प्रथम यज़ के लिये उत्तम देश्र का निणंय करना चाहिये । भगवान् मनु महाराज ने बहुतुत विचार-परामर्श के अनन्तर श्रेष यजिय-देश का जो. निर्गय किया है वह उैनके इएद्दों में इस प्रकार है-

कृष्णसारनु चरति मृगो यत्र ख्वभावतः।
स ज्ञेयो यजियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः पःः ॥
( २1२३)
\#'जस देश में कृष्णसार (काला मृग) ख्वभाव से ही खच्छन्दरूप में विचरण करता है वह देश यति़्य है अर्थात् पुण्यदेश है। जिस भूमि में ऐसी बात न हो उसे ‘‘्लेख्छन-देश’ कहते हैं।’

और भी स्मृति में कहा है-
चातुर्वर्णव्यवस्थानं यस्मिन् देशो न विद्यते।
म्लेच्छदेशेः स विज्ञेय:

* 'यसिमन्देशे मृगः कृष्णन्तर्विमन्धर्मान्निबोधत'
( गा० स्मृ० भानाराध्याय, ₹)
"जिस देशा में वर्णांध्रम-धमं का परिपालन न हो, जहाँ त्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य, चानप्रस्थ और सन्यास इन चार आभ्रमों की व्यवस्था का पूर्ण अभाव हो उसको ‘म्लेच्छ-देशः कहते हैं।’


## यज्ञ करने के घधिकारी

'वसन्ते स्राह्मणोऽग्नीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यो,वर्षासु वैइयः ।'.
( शा० त्रा० २।१।३। )
'वसन्ते ब्र.ह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्, रारदि वैर्यम् ।' ( आप० धर्म० १।१११११९)
उपर्युंक्त श्रुतियों के द्वारा, त्राहण, क्षत्रिय और वैर्य इन तीन वणों को ही आधान तथा उपनयन का अधिकार प्रात होता है। अतः उपनीत ही वेद् रवाध्याय' का अधिकारी होता है और अधीत वेद-पुरुष ही यागाद्य का भी चधिकारी होता है, फलतः यड़का अधिकार केवल द्विजातिमात्र को है।

जिन्हें उपनयन तथा आधान का अधिकार प्रात नहीं है ऐसे चैंवर्णिकेतर ( झूद्रादि ) ख्पष्ट ही यागादि कमों के अनधिकारी सिद्ध हो जाते हैं। इसी सिद्धान्त की पुष्टि इस कातीयवचन से भी होती है-
'‘्वा्मण-राजन्य-वैइयानाथं, श्रुतें' ( का० श्रै० १११६ )
यज़-परिभाषा सून्नकार मी अपने निम्नलिख्यित सूज द्वारां इसी वात का पूर्ण समर्थन करते हैं-

> 'स त्र्याणां बर्णानां ज्राह्झण-राजन्ययो वैईयस्य च'

## घ्राचार्य

वैदिक-वंशपरम्परागत प्रतिष्ठितकुलोत्पन्न वेद-वेदाइड़ का ज्ञाता हो तथा अत्रत्वों के कर्म-कलाप में पूर्ण जानकारी रक्से एवं व्रह्ञा के बतलाये हुए आयशश्वित्तादि के युत्तायुक्त की योग्यता जिसमें हो उसे ‘भाचार्य’ कहते हैं।

मत्स्यपुराण में भाचायं का लक्षण इस प्रकार लिखा है-
सर्वावयवसम्पूर्णो
वेदमन्न्रविशारद: ।
पुराणवेत्ता तत्त्वज्ञो लोभ-मोहविवर्जितः ॥

कृष्णसारचरे देशे उत्पन्नश्च गुभाकृतिः। शौचाचाररतो नित्यं पाखण्डकुलनिस्पृहः ॥ सम：शः⿻肀二 च मिन्रे च अ््ोोपेन्द्रहापियः। ऊहापोहार्थतश्वज्ञो वास्तुरास्रपरायण：॥। आचार्यंश्च भवेन्निल्यं सर्वदोषर्वववजिंतः।
‘समी अवयवों से युक्त，वेद－मन्नों का ज्ञाता，सकल पुराणों का ज्ञाता， बत्व का ज्ञाता，लोभ－मोह्ट से रहित，क्षण्णसारमृत के विचरण करने योग्य देश में उत्पन्न，सुन्दर आकृति वाला，शाँचाचार सम्पन्न，पाखण्ड－समूहों से निरपेक्ष， सरन्ठु और मिन्र में समान च्यवहार रखने वाला अर्थात् किसी से भी न मिच्रता और न शान्रुता करने वाला，व्रहा，विष्णु और महेश इन तीनों का समान स्नेह－भाजन，तर्क－वितर्क पूर्वंक तच्वश्ञान सम्पादन करने में कुराल，वाखु－यास्त का पूण परिज्ञाता और सर्वदोषों से निल्य ही रहित जो हो उसे योग्य ‘भाचार्य’ कहते हैं।

शारदा तिल्क में भी क्लिसा है－
मावृतः पितृतः शुद्धः शुद्धभावो जितेन्द्रियः। सर्वागमानां सारज्ःः सर्वशास्रार्थतत्त्ववित् ॥ परोपकारनिरतो जपपूजादितत्पःः।
अमोघवचनः शान्तो वेदवेवार्थापारगः ॥
योगमार्गनुसन्धायी देवताह्द्ययङ्डामः।
इत्यादिगुणसम्पन्नो－गुरुागमसम्मतः ॥
निरुक्त（ १／२ा२ ）में मी आचार्य का लक्षण यों किया है－ ＇अाचार्यः कस्माप् ？आचारं ．साहयत्याचिनोत्यर्थानाचिनोति चुद्धिमिति वा ।＇

## जह्ना

यज्ञादि कर्म में ऊत्विक् और यजमान के समस्त कायों का जो सावधानी से निरोष्षण तथा प्रायश्भित्तादि का उपदेशा करने की योग्यता रक्ले उसे 'घ्रहा' कहते हैं।

## घृत्विक्

यज्ञादि कायों के हुसम्पादनार्थ सर्वपथम ऋत्विजों ( व्राह्वणों) की आवंश्यकता पद़ती है। कत्विजों के वगौर यडादि कर्म निष्पन्न नहीं हो सकते। अतः यह निश्रित हैं कि क्रविजों पर ही समस्त यञ्ञ-कर्म की प्रतिष्षा निभर्र है'ऋत्विजि हि सरोो यज्ञा प्रतिष्टितः' ( ए०० ज्रा० ९ाく) जो दक्षिणा लेकर भ्रौत-स्मार्श-कमों को करता हैं उसेक्कत्विक् कहते हैं। भगवान् मनु ने अपनी स्टृति में ऋत्विक्र का लक्षण यों किया है-

अंन्याधेयं पाकयज्ञानमिष्टेमादिकान् मखान्।
यः करोति वृतो यस्य स तस्स्रि्विगिहोच्यते ॥ (२।११३)
जो यजमान की प्रेणानुसार अम्याधान, पाकयर तथा अग्निष्टेमादि यहों को भाचर्यंत्वेन बृत होकर करता है वह यजमान का ॠत्विक् कहा जाता है। याइ़वल्म्यस्मृत के आचाराय्याय के इ्रहाचर्च-प्रकरण के पैंतोसवें स्रोक की मिताष्षरा में उसके निर्माणक्ता भी विश्ञानेश्वर महार्शय ने ऋत्विक् का उक्षण इस प्रकार किया है-
'यः पाकयज्ञादिकं वृतः करोति स ॠत्विक् '
'जो वृत होकर पाकयन्ञादि करता है उसे ऋत्विक् कहते हैं।'
'अल्विक्, घान्दका अर्थ भगवान् यार्काचार्य अपने निर्क्त में इस प्रकार करते हैं
'ऋत्विक् कस्मात् ? ईरणः। 'ऋंग्यष्टा भवति'
इति शाकपूणिः । ऋतुयाजी भवतीति वा। (३|\&|२) अऊत्विक् क्यों है ? वह खुति-वाक्यों को कहता है। ॠच्चाओं द्वारा यज़

* यो दक्षियायिना परिक्रतः ध्रोत ₹ममार्तादीनि कर्मायि करोति स ซत्विक् । ( पा० गृ० ‘विृृति' टोका पाइ। )

कराता है इसी से अत्विक् है—ऐसा आचार्य शाकपूणिका मत है अथवा ॠकु मेंड घजन करता है ।'

## होता

'यडियदेवानां सुतिपूर्वक्वम्द्वाता होता।'
‘स्रुतिपूर्वक यज़िय देवताओं का आहान करनेवाला 'होता' कहलाता है।' यज्ञाष्टि में शृत्विजों के नियम क्षमासरयं दयादानं गुरुदेवादिपूजनम् । अनालस्यं सौमनस्यं सन्तोष: सत्ययाषणम् ॥ मन्ञ्राधिष्ठातृदेवानां ध्यानं धारणमर्थतः । होमकाले च मौनित्वं परस्परर्मान्दन्नम् ॥ अक्रोघः सर्वैथा शुद्धिरिन्द्रियाणाक्च निग्रहः। प्रिया वाणीं पसन्नवं तत्तन्मन्न्रार्थचन्तनम् ॥ निरर्थक न संल्धापो नाब्नानां चालनं मुधा। पालयेद् यजभाग् विद्वान् द्रढिम्ना नियमानिमान् ॥ न तैलमर्देन कार्य न क्षौर नातिभोजनम्। न यज्ञमण्डपे हरत-पाद-पक्षारहनं कचित् ॥ कृताह्विकविधिर्विर्र आचार्य प्रणिपत्य वै। जुद्धेन मनसा नित्यं यज्ञकर्मपरो भवेत् ॥ आचार्य-कथने स्थेयान्न प्रतिग्रहमाचरेत् । सदा साधुमनाः कुर्यात् संस्थितिं*च्वस्तिकासने ॥

* जानूूर्वैंत्तरे फुल्वा घम्यक् पादतले उमे । चज्नुकायः स्यासीतः स्वस्तिकं तत्र्रन्कते ॥ ( वीरमिन्नोदय, बक्षणप्रकाश )

ताम्बूलं न स्पृरोजातु घतभब्जो भवेत्ततः । दाक्षिण्यवान् परं पुणयं हविष्याइनमाचरेत् ॥ नान्यं प्रतिनिधिं कुर्यान्न निस्वाहं समुच्चेत्।
दूरतः सन्त्यजेत् सर्व मादकद्रध्यसेवनम् ॥ जॄम्भायामथ छिक्कायां जातायां जर्उमास्टरोत्। $\ddagger$ मृगीमुद्रामुपाश्रित्य यथाह हुतमाचरेत् ॥ वर्त्तमानेऽः हवने लघुशा्कादिकं त्यजेत्। कृतेऽपि तत्द्षणं वस्र्यमन्यद् धृत्वाडऽसनं भजेत्। आत्मनो यजमानस्य च यागे शुरमिच्छता। बुधेन नियमा पते पालनीयाः प्रयल्नतः ॥
'क्षमा, सत्य, दया, दान, गुर और देवताओं का आराधन, आलह्यइ्रीनता, ग्रसन्न मन से रहना, सन्तोष, सत्य बोलना, मन्न्राधिष्ठात् देवों का ध्यान तथा अर्थनुसन्धानपूर्वक उनका धारण करना, होम के समय मौन, परसपर में निन्दा का त्याग, कोध से रहित, सर्वथा आत्म-चुद्धि, इन्त्रियों का निग्रह, सुन्द्र वाणी, प्रसन्तता, तत्तत् मन्न्ंों के अथों का चिन्तन, अव्यर्थ भाषण, अव्यर्थ हत्त-पादादि अढ़ों का हिलाना अादि नियमों का विद्धान् ऋहित्विज दढ़ता पूर्वक पालन करे।

विरोष कर तेल लगाना, क्षौर कराना, अधिक मोजन करना, यक्ञ मण्डप के अन्दर हाथ, पैर धोना इत्यादि अवइय निषेष्य है।

उपर्युंक्त नियमों का पालन फरता हुआा विद्दान् ज्राह्यण शुद्ध चित्त से दाह्बिक कृत्यों को पूर्ण कर और आचार्य को प्रणाम करके यज़्कायों में संखम्म

घतें घवे बिनइयेत दिवास्तापाच्च मैयुनाद्।।



हो। साथ ही आचार्य की आज्ञा मानता हुआा अन्य किसी प्रकार का दान अनदि न लेवे। सर्वदा प्रसन्न चित्त होकर ख्वस्तिकासन होकर वैठे। कभी भी तांबूल (पान ) का स्पर्श न करे क्योंकि इससे घत-भङ्न हो जाता है। अतः सुचतुर ॠत्विक् का कर्ताव्य है कि वह अत्यन्त पवित्र हविष्यान्न का ही आहार करे। यज़-कार्य में अपनी जगह दूसरा प्रतिनिधि न दे, विना खाहाकार के मन्त्रों का उच्चारण न करे, नरो की प्रत्येक वसु का दूर से ही त्याग कर दे । जंभाई तथा छींक आा जाने पर जल से मार्जन करे, पुनः मृगीमुद्रा का आश्रयण कर उचित रूप से हवन करे। हवन के वंधच में लघुुराङ्कादि करने के लिये न उठे, यदि आवःयकता ही पड़ जाय तो ल्घुराह्कादि करके तत्काल दूसरा वस्त्र धारण कर अपने आसन पर बैंठे। इस प्रकार अपना और यजमान का कल्याण चाहतां हुआ विद्वान् ॠत्विक् उपर्युक्त नियमों का भलोभाँतिं यालुन करे।

## यज्ञादि में ॠत्विजों का पूजन श्रावश्यक है

यज़ादि अनुष्ठान को साड्नेपाध सर्विध समात्त करने का श्रेय छत्विजों को ही होता है । ऋत्विज ही यज्ञ के आधार हैं अतः यज्ञ-कर्म में इनका पूजन आवह्यक है हस वात को शास्त्रकार भी घोषित करते है-

सम्पूज्य * मधुपर्केण ऋर्डत्विजः कर्म आरभेत्। अपूज्य कारयन्कर्म किल्दिषेणेव युज्यते।।

* दाध-मधुघ घृतमरिधितं कास्ये घास्येन, एक'स्मन् कांन्यमाजने कृतं दधि, मधु, घृतम, घपरेग दास्यभाजनेडऽच्द्धा'दतं मधु०कशब्देनीचिते ।
( पार० गृ० स००, 'iिषृति' टीक्का, १1३12)

तथा-"धाज्यमेकपतं प्रान्य" दहनास्त्रपलमेव च। मधुत पत्तमेकं तु द्विपलं मधुक्कीनतम ॥" "घपिथ्ब पब्बमेकं तु द्विप्लं मधु कीतिंतम्।
 "संश्योधितं दधि मधु कास्यपान्धे है्थितं घृतम 1कास्येनान्येज सन्धूं मधुपकं इतोर्यते $u^{\prime \prime}$ हति च स्टृत्यन्तरे।
'ऊत्विजों का मधुपर्क से पूजन कर के ही यज्ञादि कर्म को प्रारम्भ करना चाह्हिये। जो लोग ₹त्विजों के पूजन किये वगैर कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे पाप के भागी होते हैं।?

## यक्षाद्धि में सर्वर्पथम $\dagger$ वरा किसका हो?

किसी भी जजम्मेदारीपूर्ण कार्य के सुव्यवस्थित सश्वालन के लिये एक सुयोग्य नेता की आवर्यकता पड़ती है। अन्यथा उस कार्य में अनेक प्रकार की विद्न वाधाएँ उपस्थित हो ऊाती हैं। विरोषतः यज्ञादि झुभ-कायों में तो अवहय ही सुयोग्य सर्वशास्त्रवेत्ता सश्खालक की क्षण-क्ष्षण पर आवइयकता पड़ती रहती है। ऐसी स्थिति में पूल्य छबि-महर्षियों ने यज्ञादि कर्म के लिये 'आवार्य’ को ही नेता (सर्वाध्यक्ष) ₹्वीकार किया है। अतः यज्ञादि में औ आचार्यं का ही सर्वप्रथम वरण तथा पूजन युक्तियुक्त सद्नत प्रतीत होता है। यही :रास्त्राजा भी है-

आचायं प्रथमं वृत्त्वा व्रह्माणं वृणुयाच्ततः।
गणेशां ऋत्विजार्दींश्ध पूजयेत्तु विघानतः ॥
( रुद्रयामळ)
'भाचार्य का वरण सर्वप्रथम करके पश्रात् व्रह्ता का वरण करे अनन्तर गणेहा और ॠत्विजादि का विधिपूर्वक वरण और पूजन करे ।'

हेमाद्विकार का मत है—सदस्य का वरण सर्वम्रथम होना चाहिए। परन्तु यह्ट क्रम आजकाल प्रचलिंत नहीं है।

यझ्शादि में ज्राह्याए ही भत्विक् हो सकता है
 सिद्धान्त से अंमिहोत्र के अवशिष्ट हवि के पान का अधिकार केवल त्राह्यण
 कषृं स्चेनाभ्यर्थन्यम्।

* हमारे स्वर्गीय पूल्य पितामह महामहोपाध्याय $\dot{q}$ शी पभुद्त की शाबी तथा पूज्य पितृचरए महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधर जी च्यानी -को भी सर्वपथम श्राचार्य का ही दरख मान्य था।


## यज्ञादि में कुराकरिड क्षा श्रावश्यक है ।

को ही प्रात्त है। अतः हवि-पानकर्ता व्रह्लण ही ऊत्विक्क्कर्म कर सकता है। इसी सिद्धान्तकी पुट्टि धौतसूत्रकार•महीं कात्यायन ने भी की है'G्वाह्मणा ऋत्विजो भक्षपत्रतिषेधादितरयोः।' ( १२اК ) यज़परिभाषासूत्रकारने भी ज्राह्लगानामार्तिकज्यम्' (२४) इस सूत्र द्वारा उपर्युक्त सिद्धान्त का टी पूर्णतः समर्थन किया है।
इन प्रमाणों से ग्राद्यण को ही भार्तिज्य का अधिकार है क्षत्रियादि को नहीं। यक्षाहि में * कुशारिड्रा आ आवश्यक है
 सूत्र से कुराकण्डिका विधि (अम्निमुख) गार्घ, रमार्त, तान्न्तिक और लौकिक इवनकरम में सर्वन्न आवश्यक है।
'उपयमनप्रभृत्यैपासनस्य परिचरणमें (पा० गृ० ११९ा१) 'अन्न समिदाधानम्' ( पा० गृ० २।८ا१).
'अनादिष्टानि जह्ना जुहुयात' ( का० श्रौ०)
इत्यादि सूनों द्वारा जहाँ पर विरोष विधि प्रात्त है वहाँ पर उपयमनकुरादान प्रभ्धति कमों का ही अनुष्ठान होता है न कि समस्त कुराकण्डिका का । इसी प्रकार पश्चमहायज़ में स्वहाकार से होम की प्राति होने पर मी पुनः 'स्वाह्हाकारैस्जुंडुयात्' इस सूत्र से कुराकणिडका का निषेध सिद्ध हो जाता है। अतः समी शान्तिक, पौष्टिक तथा प्रायध्थित्तादि कमों में कुराकण्डिका करनी ही चाहिये। औतकमें में तो धौतसूत्रोक्त समन्न्गक कुराकण्डिका होती है। यहाँ पर विहित पश्थभूसंस्कार भ्रात-कमों में प्रवृत्त होते हैं।

यज्ञादि में नूतन वस्तु का ही उपयोग श्रेष्ठ है
यज्ञादि अनुष्षानों में उपयुक्त होने वाली समसत सामग्री $\dagger$ नूतन होनी चाहिये। प्रायः बहुधा देखने में आता है कि यज्ञाषिकारी बर्ग कमी कमी
*इस विषय के विऐोष परिज्ञान के लिये मेरी लिखित 'वारस्करण्यद्वत्न' की

$\dagger$ 'चबीनो नूतनो नवः' इस्यमरः।

## यब्क-मीमांसा ।

टोम-वश अनुष्ठानों में प्राचीन वस्तुओं का व्यवहार करने लगते हैं । किन्तु श्यास्त्र की हृष्टि से प्राचीन वस्तुओं का च्यवहार सर्वथा त्याज्य कहा गया है। इस विषय में सिर्फ एक शिष्ट-वचन उद्धृत किया नाता हैयज्ञे देवप्रतिष्ठादौ नूतनान्येव शक्तितः । वासो भाण्डादि द्रव्याणि सर्वरणि विनियोजयेत् ॥
'यज्ञा में तथा देव-प्रतिष्टादि छुभ-कायों में अपनी शक्ति के अनुसार वह्र, वर्₹न आदि समी नवीनं वर्तुओं का ही उपयोग करना चाहिये।

## श्रन्यच्च-

विवाहे प्रेतकार्ये च मातापित्रो: क्षयेडहनि। नवभाण्डानि कुर्वात यज्ञकाले विरोषतः ॥ ( यमः )
ऽविवाह में, प्रेतकार्य में तथा माता-पिता के मरण दिन में विशेष कर यज्ञा के समय नवीन भएण्डों ( वर्तान ) का ही व्यवहार करना चाहिये।'

## यक्ञादि में चिधन कग्ना पाप है

यज्ञादि शुभ-कर्म में यदि हो सके तो प्रत्येक प्राणी को किसी न किसी रूप में सहायता करनी चाहिये। यदि सहायता न हो सके तो मनसा, कर्मणा, वाचा यज्ञादि डुभ-कमों में विश्न नहीं पहुँचाना चाहिये । शास्त्र-मर्मजों ने यज्ञादि में: चाधा पहुँचाने वाले के लिये बहुत वड़ा दोष लिखा है-

उपांसते विवाहे च यज़े दाने च वासव!।
मोहाच्चरति विदन्ं य: स मृतो जायते कृमि:॥
( वृहस्पर्तसंहिता, ७९ )
'हे इन्द्र ! विवाह, यज्ञ तथा दान के उपस्थित होने पर जो व्यक्ति मोहादि वर्या विश्न करता है वह मरने के वाद कृमि होता है ।'

विध्णुपुराण में भी किखा है-
तामिस्रमन्धतामांत्रं महारौखवरौरवी । असिपन्चनं घोरं कारंसूत्रमवोचिकम् ॥

विनिन्दकानां वेदस्य यज़व्याघातकारिगाम्। सथानमेतत् समाख्यातं ख्वधर्मध्यागिनश्ध ये ॥

$$
\text { ( } ६ 1\} 18 \uparrow-8 २)
$$

'वेद की निन्दा करने वाले तथा यज़ में च्यापात पहुँचाने वाले तथा स्वधर्म के त्यागने वाले के लिये तामिस्न, अन्धतामिस्र, रूरख, महारैरव, तलवार का जङ्ञल, एवं काल्यूत्र नामक नारकीय स्थान बने हुए हैं जिन में चिरकाल तंक उन्हें घोर कए प्रात्त करना पड़ता हैं।'

इस विषय का रोचक प्रामाणिक प्रमाण शतपथन्ताद्वण में भी मिलता: है। यथा-
'देवान्.ह वै यज्ञेन यजमानांस्तानुपररक्षसानि ररक्षुर्न यक्ष्यध्वमिति। - तघद्रदक्षंस्तस्माद्रक्षांसि ।' (११श१)
'एक समय देवगण यज़ कर रहे थे, राश्कसों ने उनके यज़-कर्म में अनेक प्रकार से विम्न किया और कहा-‘वज्ञ न करो’ अतः यज्ञादि कार्य में विम्न करने वालों की 'राक्षस' संज्ञा होती है।'

## गज्ञाद में त्वाज्य त्राह्ता

स्ट्रकल्पद्टुम में त्याज्य ब्राह्नणों का विवरण इस प्रकार किया गया हैकांण: कुष्टिज्जह: कोधी 'पुनर्भू: इयावन्तनकः। निन्दितः पतितः क्कीवः कुदेदेी वेदवर्जितः ॥ हीनाब्बोऽप्यधिकाइझो वा छिन्नाङः कर्कशः शठः। मागधो वामनः कृष्णो द्विजो वर्ज्यो जपादिषु ॥ ‘काना, कोढ़ी, मूर्ख, कोषी, वर्णशाष्कर, काले दाँतों वाला, निन्दित, पतित, नपंसक, खराव देश का रहने वाला, जिसने वेद न पढ़ा हो, जिसका शरीर किसी अद्न से हीन अथवा कोई अछ्न अधिक हो गया हो, जिसका कोई अद्न कट गया हो, जो देखने में भयह्र माल्बम हो, मगध देश का निवारी, बौना और जो अत्यन्त कृष्णवर्ण का हों ऐसे त्राह्तण जपादि कायें में सर्वथा निंपेय हैं।'

कर्मकाप्ड्रद्रीप में लिखा है-
मेंकाप्डप्डदोप म व्डबा ह-

## ' Fि्विव्रिकुष्ठि-कुंनखिवर्जम् ।'

'जिसके श्रारीर का चमड़ा विगड़ गया हो, अत्यन्त गोरा या सफेद कुष्वाला, लंवे दाँतवाला, स्वमाव से काले दाँत वाला, मुसलमानों की कुर्वानी की तरह जिसके लिन्न का चर्म काट दिया गया हो, रोगी, हीनाङ्न अथवा अधिकान्न, गलित कुष्ठवाला और बुरे नाखूत वाला, ऐसे व्राह्दण यत्ञादि कमों में बर्ज्य है। महर्षि श्यात्तापप कहते हैअभ्रा्मणास्तु षंट् प्रोक्ता इति जातातपोडजवीत्। आद्यस्तु राजमृत्यः स्याद् द्वितीयः कय-विकर्यी ॥ तृतीयो "बहुयाजास्यश्वतुर्थाड" श्रोतयाजकः।

 ₹ छुक्तः -- शतिगीरी मण्डबकुष्ठी बा।
 यडप नैवाडधरोहाम्या क्रुबते बश्रनाबलिः।

२ इ्याबद्तः स्वमाबाल्टृ्यदन्तः।
५. विद्रजननः 'हिन्नल्निहचर्मा' दाद्धियात्ये इति प्रसिद्धः।

- उ्याधितः-च्याघ्युक्तः I




## ह फुनखी-क्रत्पितनखः।

20. यस्तु सत्यवि घने धनाधिक्यवाब्छयया याजन शीबः सोडत्र बहुयाजी।



## पष्षमो 'भ्रामयाजी च षष्ठोऽसंन्य्यो द्विजो मतः ॥।

‘महर्षि शातातप ने छ प्रकार के श्राहणोंको अव्राहण कहा है-राजा के यहाँ नौकरी करने वाला, दूकानदार, धन रहने पर मी लोमवशं य़़ कराने वाला, जो औतयागाधिकारी होते हुए भी न तो स्वयं औततयाग करे और न दूसरें को करावे, किन्डु स्मार्च-कर्म में ही तत्पर रहे ऐसा अधौतयाजक, जो योग्यायोग्य का विचार न करते हुए सर्वन्न गाँच और नगरों में द़्वव्य-लोभ से यस्त कराने वाला, और सन्य्या न करने वाला, ऐसे जाहाहण यज्ञादि में अग्राह्य (गृएण के योग्य नहीं ) 莒 ।'

त्रिविक्रमपद्धाति में भी हिखा है-
"व्यसनी, वामनः, खल्बाटः, कुछ्जकः, कुनखी, रठ़:, चपलः, अघिकाङः, होनाइः पापो, कुटिरः, व्याघित्तः, तार्किक:, वार्द्धिकः, काकस्वरः, 'बकवृत्तिकः, गुरुदेवद्विजातिनिन्दकः, वृलीपतिः, साहसिक:, अझुुचि;, पप््यरझ्नोपजीवी, नासिकः, कीवः, घर्मवृष्चिविवजितः, परदाररतः, निर्षृणी,
 :कुण्ड:, गोल्रक:, स्वयंमू, शवश्राद्धभुक्, लम्बोष्ठक:, भनवक्तः; तिश्यु;, अतिवृद्ध:, बधिरः, कपिलाङः, व्यङः, गर्वितः, स्तब्चः, कलिमियः, परापचादरतः, पिश्रुनः, असंक्कृतः, दीनः, दुश्षर्मा, सालस्य:, अतिस्थूलः, अतिक्दरा, विषघ्रन्थोपजोवी, अभिशस्तः, निष्टीवनरीलः, कुवृत्तिकः, ऊुष्षी, काण: गारुडी, ग्लेच्छदेशावासी, मांसमक्षी, तन्न्रास्रविद्देप़क्दू पुराणनिन्दकः, प्रतिमानिन्दक:, सऩ्योपासनरहितः, अनेककार्युयुक्तः, रोगी ।"

3 गादे नगरे चं योग्या अयोग्यास्ब यान्त्तः सन्ति धन्तलिलाषेया वाबतां सर्षेषा याजको प्राममाबी।
 सोडयमझाह्दाए:।

## यञ्ञ-मीमांसा ।

## यन्वादि में \#त्याज्य बस्र

महाभारत में कहा है-
न स्यूंतेन न दग्घेन पारक्येण विशोषतः। मूषिकोल्कीर्णजीर्णेन कर्म कुर्यादू विचक्ष्र: II
'फटे हुए, जले हुए, दूसरे के, चूहे ने जिसे काटा हो, पुराना हो, ऐसे कपड़ों से विद्यान् पुरुष कर्म न करें ।?

अन्यन्र मी कहा है-
न कुर्यात् सन्धितं वस्त्रं देवकर्मणि भूमिप!।
न दाधं न च वै छिन्नं पारक्यं न तु धारयेत् ।।
'घार्मिंक कायाँ में' सिले हुए, जले हुए, फटे हुए तथा दूसरे का वः घारण नहीं करना चाहिए।’

महर्षि आपस्तम्व कहते है-
आर्द्रवासासतु य: कुर्याज्जपहोमप्रतिग्रहानू । सवं तद्राक्षसं विद्यात् बहिर्जानु च यत्कृतम् ॥ यज्जले शुण्कवस्त्रेण स्थले चैवार्द्रनाससा । जपो होमस्तथा दानं तत्सव्व निष्फलं भवेत् ॥
जो मनुष्य गीले कपड़े से जप, होंम, प्रतिग्रह्ह आदि कर्म करे अथवा घुटने के बाहर हाथ निकाल कर करे, वह राक्षस कर्म करता है। क्योंकि जल में सूब क्रपड़े से, स्थल में गीले कपड़े से किया हुआा जप, होम, दान अदि सभी कृलय निम्फल होता है।?

गह्यसंग्रह्हकार कहते हैं-
कटिवेष्ट्यं तु यद्वस्र्ं पुरीषो येन वा कृतः ।
मून्र-मैथुनकृद्वस्त्रं धर्मकार्ये विवर्जयेत् II कमर में वाँघने का वस्त अर्थात् लँगोटा, चद्दर, जिस को पहिन कर वाध्र

भूमि ( पाखाने ) में जाय, पेशाय करे, ह्री प्रसङ्न करे ऐसे वब्बों को धर्म कार्य में ज्यवहार नहीं करना चाहिये।

महली व्याप्रपाद कहते है-
काषायं कृष्णवस्यं वा मलिनं केशादूषितम्।. जीण्ण नीलं सन्घितं च पारक्यं मैथुने धृतम् ॥ छिन्नाग्रमपवस्यं च कुस्सितं घर्मतो विदु: ॥
'गेरवा, काला, गन्दा, जिस में क्षौर समय के बाल लगे हों, पुराना, नोले रंगका, जिस में छिद्र हों, दूपसरे का हो, जिस को धारणकर ब्री पसन्न किया हो, जिस का किनारा या अंचल फट गया हो, ऐसे वस्बों को धर्मादि कार्यों के अयोग्य कहा है।

भविष्यपुराण में लिखा है-
नीलीरक्तेन वस्खेण यत्कर्क कुरुते नरः। स्वानं दानं तथा होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्। वृथा तस्य महायज्ञा नीलीरक्तस्य धारणात् ॥
‘नील से रंगे हुए वस्र से मनुष्य जो भी कार्य करे जैसे सान, दान, होम, स्वाध्याय, पितृ-तर्पण तथा महायत्र आदि सभी उस के नीलुखस्त्र धारण के कारण व्यर्य हो जाते हैं।

गौतम ने मी कहा है-
नीलीरक्तं यदा वस्त्रं ज्राह्मणोऽज्ञेषु धारयेत्।
अहोरात्रोषितो भुत्वा पश्च्चन्येन शुद्धघति ॥
'धाद्धण यदि नील से रंगे हुए बस्र को धारण करे तो वह एक रात और दिन का पूर्ण उपवास करके पश्घतान्य द्वारा ही जुद्ध हो सकता है।

भौर भी शिए्ट-बचन मिलता है-
नीलीरक्त च यद्वस्र दूरतः परिवजयेत्।
द्रव्यान्तययुता नीली न दुष्यति कदाचन ॥
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by éGangotri

## यन्बनीमिंस्या।

केवलं पट्ट्सून्ने च नीलीदोषों न विद्यते। स्रिया वरन्रं सदा त्याज्यमन्यवस्रं विंजर्जयेत् ॥
‘नील से रंगे हुए वंस्र का दूर से ही त्याग कर देवे’ पसन्तु दूसरे द्रव्य से युक्त नीठवस्र को व्यांज्य नहीं समझ्ञना चाहिए। केवल रेशामी कपड़े पर ही नील क़ां दोष नहीं होता है। स्री का वस्त्र तथा अन्य किसी व्यक्ति का भी वल डुभ-कायों में सर्वया त्याज्य है।

आाचारचिन्तामणण में कहा है-
'कम्बहे पट्ट्वस्त्रे च नीहीरागो न दुष्यति।'
फम्बल में, रेश्रमी वस्त्र में तथा विस्तर में नील रंग का रहना निबिंद्ध नहीं होता है 1 '

महषिं व्याश्रपाद कहते हैं-
**ैैकसस्रो द्विजः कुर्याद्रोजनं च सुरार्चनम्। तत्सर्वमस्युरेन्द्राणां जह्दा भागमकल्पयत्॥
ध्राहण को उचित है कि वह एक कपड़ा शरीर में धारण कर मोजन भथवा देवाराषन न करे। क्योंकि ह्रहा ने ऐसा करना असुरों के लिए ही आदेय किया है ${ }^{\circ}$

विष्णुपुराण में भी स्पष्ट कहा है-
होमे देवार्चनाद्यास्ड क्रियास्वाचमने तथा। नैकवस्सः पवर्चेत द्विजवाचनिके जपे ॥
होम, देवाराघन, भाचमन, जप तथा श्राहण के प्रवचन आदि कालों ${ }^{\prime \prime}$ एक वह्र धारण करके कमी प्रवृत्त नहीं होना चाहिये । अर्थात् ग्रभकार्यों उपवस्र के सहित प्रवृत्त होना चाहिये।

## यन्बादि में वरशा सामश्री

यज्ञातुष्ठानादि में आचार्यादि ₹त्विकों को वरण में कौन कौन सामग्री

चाहिये इस विषय का उँह्छेख पस़ुरामकारिका में इस प्रकार हैभाजनं साजनाधारछछत्रोपानत् कमण्डत्ड। आसनं वसनं मुद्गा कर्णभुषोपवीतकम ।। एतद्दराविधं देयं पदं बरणसिद्धये। पदाभावेऽथ ताम्बूलं दत्त्वा किश्चित्रकलपयेत् ।। वरणाङूगोपहाराणां पात्राङ्जुलियवाससाम्न। ससर्वेष निष्कयद्रठ्यमुपपन्नं यर्थर्विजे।। लोटा तथा गिलास आदि, चौकी आदि, छाता, जूता (ख्वदेशी जूत़ा अथवा खड़ाऊँ) कमण्डल्र, कुरासन अथवा ऊर्णासन, वस्त्र (घोती, दुपद्टा, अंगोछा आदि ) द्रव्य, कानांका भूषण और यज्ञोपवीत यह दश प्रकार का वरण (पद ) त्राह्मणों को देना चाहिये। पद कें अभाव में ताम्बूल (पान ) मान्र देकर ही वरण का सक्षेल्प करे। यदि समर्त वरण-सामग्री प्रस्तुत न हो तो उपस्थित ₹त्विजों को वरण का मूल्य दे देना चाहिये।' तथावस्त्रयुगमं कमहावस्त्रं केयूरं कर्णमुषणम्। अद्ञुलोभुषण*्चैव मणिबन्धस्य भूषणम् ।। कण्ठाभरणयुक्तानि प्रारम्मे घर्मकर्मणः। पुरोहिताय दत्त्वाऽथ ऋत्विग्य श्वापि दापयेत् I। ( लिज्ञुपुराण)
«दो वस्त्र (घोती, दुपट्टा ) दुशाला अथवा रेशामी आदि उत्तम वस्त, केगूर, कान का काभूषण, अँगूठी, हाथ का कड़ा वगैरह, गले का हार या: सिकड़ी, धर्म-कर्म के प्रारम्भ में पुरोहित को देकर ऋत्विजों को भी देवे ।' यक्षादि में घाह्मएभोजन संख्या गर्भाधानादिसंसकारे ब्राह्मणान् भोजयेद्दा । रातं विवाहसंख्कारे पश्धारान्मेखलाविधौ ।।
† ‘कुशाना’'द्वमिधेयं काइमीरं वा, किब्दिदौएँ विशिष्टं बास इति तास्पर्यम्।
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

आवसश्ये त्रयस्रिंराच्छूौताइडघ;ने शतंत्परम् । अष्टकं भोजयेद् भक्त्या तचत्बंसकारसिद्धये।। सहृंत्रं भोजयेयेत् सोमे जाह्मणानां शातं परौ। चातुर्मास्येषु चत्वारि रातं पश्च सुरामहे।। अयुतं वाजपेये च ह्यश्भमेधे चतुर्गुंणम् ॥

धगर्भाधानादि संखकार में कम से कम दरा व्राह्वणों को, विवाह में सौ त्राहणों को, उपनयन में पचास त्राहणों को, आवसथ्य में तेंतीस ब्राहणों को, श्रौताधान में सौ से मी भधिक भौर प्रत्येक संरकारों की निर्विंन पूर्नित्ति के लिये आठ-आठ ग्राहणों को भोजन कराना चाहिये।

सोमयाग में एक हजार त्राह्दणों को, पझुयाग में सी वाह्सणों को, चातुर्मास्य न्याग में चार सौ बाह्सणों को, देवाराधनादि विशोष कर्म में पाँच सी ग्राहणों को, वाजपेय में दग्रा हजार और अभ्वमेध में चालीस हजार ग्राह्सणों को मोजन कराना चाहिये।’

## यर्ज्ञाद में र्पतिनिधि का चिचार

बनित्य एवं नैमित्तिक कमों में ही प्रतिनिधि ग्राह्य हैं, काम्य में नहीं। कहा मी है'कान्ये प्रतिनिधिर्नी.सत नित्ये नैमित्किके च स:।'
यब्ञादि हैं वाद्य की श्राषश्रकता
समस्त डुम-कमों में मझ्नुल-मूचक बाजे का उपयोग करना शास्त्र-सम्मत है। प्राय: देखा भी जात़ा है कि विवाहादि संस्कारों में हमारी हिन्दू-जाति ही नहीं, बल्कि यवनादि जातियाँ मी-बाजे को माँ्नलिक जान कर इसका सदुपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में यज्ञादि कार्य तो बहुत बढ़े माइ्नहिक कार्य हैं इनमें तो वान्य का उपयोग अवइयमेव होना चाहिये।

हमारी समस्त यज़-पद्धतियों में लिखा है कि-यजमान भपनी पत्बी, पुत्र पौन्नादि तथा आचार्य एवं ₹त्विजों के सहित माख्निक्क वैदिक मन्त्रों के उच्चां रण, तथा दुन्दुमि ( मेरी ) आद्वि अनेक ताजों के साथ यज़ मण्डप में प्रवेशार्थ उत्रत्थान करे।

मस्यपुराण में-

तथा-
'‘ृत्यमझ्ञख्वा|्येन' ( मत्स्यपुराण, २९२ा३४)
इत्यादि प्रमाण वात्य के सग्वन्ध में मिलते हैं। अतः सुस्पष्ट है कि यज़ादि धार्मिक कायों में वाद्य का उपयोग परमावरयक है। यक्षादि में श्राशौच प्राप पर निर्खाय.
यज़ में मधुपर्क के बाद, घत और सत्र में सक्षल्प के बाद, विवाह में नान्दीश्राद्ध के वाद, भाद में पाकारम्भ होने पर आशौच (जनन-मरणाशौच) की पृृत्ति तत्तरक्रम के लिये नहीं होती है, किन्तु न्यवहार में अस्पृशय्व और कर्मान्तर में अनधिकार होता ही है।
याज़वल्क्यस्मृति में क्सिता है-
ॠत्विजां दीक्षितानां च यज्ञायं कर्म कुर्वताम्। सत्रिव्रतिन्रह्सचारिदातृत्रुद्मविदां तथा ॥ दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्ट्रवे। आपघ्घपि हि कष्टायां सघः झौचं विधीयते ॥
'अत्विज और दीक्षित, अन्नसान्ति, कच्क्रचान्द्रायण प्रभृति में त्पर खती, ग्रह्मचारी, दानी, ग्रह्हजानी, यत्शिय कर्म करनेवाले दान में, विवाह में, यत्र में, संत्राम में, देशा-विप़्व में भौर बहुत वड़ी भापत्ति भाने पर सह्यः शौच से ही शुद्धि हो जाती है।'

निम्नलिखित अन्यान्य स्मृतिवाक्यों से भी उपर्युक्त सिद्धान्त की ही पुट्टि होती है-

नित्यमन्नपदस्यापि कृच्छूचान्द्वायणादिष्डु। निर्षृत्ते कृच्छूहोमादौ त्राह्मणादिष्ठुं भोजने ॥ गृहीतनियमस्यापि न सादन्यस्स कस्यचित्। निमन्रितेषु विप्रेषु प्राखब्धे श्राद्धकर्मणि ॥

निमन्त्रितस्य विप्स स्वाध्यावादियतस्य च। देहे पित्टसु तिष्ठस्सु नाडSरौचंविद्यते कचित् ॥ विष्णुस्मूति में कहा है-
'न देव-प्रतिष्ठोस्सर्गविवाहेष्ड न देशविभ्रमे नाप्द्यि च कष्टायामाशौचम ।'

पैठीनसी ₹छषषे ने मी कहा है-.
विवाह-दुर्ग-यज्ञेष -यात्रायां तीर्थकर्मणि।
न तत्र सूतकं तद्वात् कर्म यज्ञादि कारयेत् ।।
'कर्मकारडपदीव' में भी यज्ञादि में आरौँच प्राति विषय में-'दाने विबाहे कदने च चक्षे' इल्यादि आठ स्रोकों द्वारा विचार परामर्श क़िया गया है, किन्तु उन स्लोकों के निर्माण तथा अर्थ की पुनरक्ति को देखते हुए निश्रित होता है कि यह इलोक ऋखि-महर्षि प्रणीत नहीं हैं। अत एव इन स्रोकों में भाषा-भाव की न्यूनता के साथ साथ मूलु इहोकों में भी विचित्र वैचिच्य दिखाई देता है। अतः हमने उन प्रमाणों को पाठकों के समक्ष रखना अधिक उचित नहीं समझा। विरोष जिजासुओं को उक्र पुस्तक देखनी चाहिये। यद्बादि में गोदान लेने से आायश्चित्त नहीं होता है यज्ञकर्मंणि या धेनुत्र्रधेनुसतथैन च। मधुपर्के च या घेतुर्या घेनुः कर्मसिद्धये।। एतत्र्पतिप्रहे विप्र! प्रायश्चिचं न विद्यते।। धज्र कर्म में, खत में, मधुपर्के में तथा कर्म की निर्विज्न पूरिं के लिये दी जाने वाली गौ को लेने वाल्ग ग्राह्दण प्रायश्थित्ती (दोषी ) नहीं होता है ।' यज्ञाध् में यजमान द्वारा भृत्विजों को सामान्यंतः कर्तव्य निर्देश गन्धपुण्पैरलक्षृत्य द्यारपालान् समन्ततः। पठछ्वमिति तान् ज्रूयात् आचार्यंमभिपूजयेत् ॥/ [. बद्धर्चौ पूर्वतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यजुर्विदौ।

सामगौ पश्विमे तद्वत् उंत्रेण त्वथवर्वौ ।। उद्नुंस्योंखो दक्षिणतो यजमान उपाविशोत्। यजध्वमिति तान् ज्रूयात् हौत्रिकान् पुनरेव तु ॥। उन्कृष्टान् मन्च्रजापेन तिष्ठध्व्वमति जापकान्। ( मत्स्यपुराण, ५くा२७|३०)
‘गन्ध और पुष्पादि से चारों दिशाओं में द्वारपालों को अलङ्कृत कर 'पढ़िये’ ऐसा सक्षेत कर आचार्य का पूजन करे। पूर्व में वहृृ्टचों को, दक्धिण में यजुर्वेदियों को, पश्रिम में सामवेदियों को तथा उत्तर में अथर्ववेदियों को स्थापित कर उत्तरमुख यजमान दक्षिण की ओर जैंठे। अनन्तर होता लोगों सें कहे कि यजन करो, मन्त्र जपने वालों से कहे कि मन्त्र का जप निरन्तर करते रहो।

## यज्ञाद्धि में \%दच्चिया श्यावश्यक है

दक्षिणा †यज्ञ का एक प्रधान अङ्न है। दक्षिणा के वर्गर यज्ञ का फ्ल यज्ञाकर्ता यजमान प्राप्त नहीं कर सकता । दक्षिणा में ही एक ऐसी अपूर्व करामात है जिसके द्वारा यजमनन की सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिये दक्षिणा को ‘सर्वफल्मदा’ कहा है- 'दच्चिएा। च फलपदा।'

दक्षिणां के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण वात यह है कि-यज्ञादि कर्म में यदि यजमान से प्रमादवशा किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो उस त्रुटि का सर्वतोमावेन परिहार दक्षिणा देने से ही हो जाता है । घह्सवैवर्तपुराण के गणंपति खण्ड ( ७ا२३ ) में महादेवजी पार्वती से कहते हैं-
'सर्वेषां कर्मणां देवि! सारभुता च दश्किणा ।'

* यज्ञान्त में श्राचार्यादि भुत्विजों को श्रद्धा-भक्ति से शास्त्रोंक्त विधि के शड्ड रूप दिये बाने वाजे द्रथ्य को 'दक्षिया' कहते हैं।
$\dagger$ देवानां द्रव्यह्वविषों भक्त- सामन्यजुषां तथा।
अ्वसिबों दबिंयानां च संयोगो यक्ज उच्यंते प( मत्स्मपुराश )
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इ्सी अभिप्राय की पुष्टि निरुक्तकार मी करते हैं कि－
＇दक्षिणा दक्षतेः समर्धयति कर्मणः व्यद⿸्दं समर्धयतीति।＇
＇अर्थात् यञ़－कर्म में प्रमादवरा जो कुछ न्यूनता रह जाती है उस की दक्ष्रिणा बृद्धि कर पूर्ण कर देती है।＇

अतः कल्याणेच्छुक यजमान को ．चाहिये कि वह्ह यज्ञान्त में म्रन्चुरमान्रा में जाह्हणों को दद्धिणा प्रदाऩ करे । साम्बपुराण में तो यजमान के लिये भादेश्रा मी किया गया है－
＇दद्किणाः सर्वयज्ञानां दातव्या भुतिमिच्छता ।＇（३४।२९）

## दन्त्तिएा रहित यक्ञ का निषेघ

जिस यज् में आचाच्यादि ऋत्विजों को ययेप्ट या किश्विन्मान्र मी द⿸्षिणा नही दी जाती उस यज़ को \＃‘तामस’ कहते हैं। ज्ञास्रों में दक्षिणा－हीन तामस यः ．को अत्यन्त्त निकृष्ट बतलाया गया है। दक्षिणा－हीन यज़ के विषय में श्राख्बों में अनेक प्रमाण मितते हैं। यथा－
> ＇अघ्वरं दक्षिणाहीनं निष्फलं च निगदते।＇
> ＇यज्ञश्ष दक्भिणाहोनः सवितुर्न प्रशास्यते।＇
> ＇हतयड़मद⿸्द्धिणम्।＇
> ＇हतयज्ञो घ्यदक्षिणः ।＇

भागवत की सुविस्यात वंसीघरी टीका（ ४｜दा५०）में मी दक्षिणा－हीन चज़्ञ के बारे में यों लिखा है－

## ＇यागोऽमन्त्रोऽदक्षिणश्ष न फलं दास्य़ति कचित्।＇

मत्स्यपुराण में दक्षिणारहित यञ़ की निन्दा करते हुए यज़कर्ता के लिए स्पष्ट कहा गया है－
＊बिधिहीनमसह्धान्नं मन्च्रहीजमददक्षियम् ।
भद्धाविरहितं यझं तामसं परिचकते ॥（गीता，शे19ः）
CC－0．Mumukshu Bhawan Varanasi Collection．Digitized by eGangotri

# न कुर्याद्दक्षिणाहीनं विचशा|्येन मानवः। अददल्लोभतो मोहात् कुलक्ष्षयमवाघुते ॥ अन्नदानं यथाइक्त्या कर्र्वष्यं भुर्तिमिच्छता। अन्नहीनः हृतो यस्माद् दुर्मिक्षफल्दो भवेत्.।। अन्नहीनो दहेद्रेप्रं मन्त्रीनस्तु अत्विज: । यष्टरं दє्क्षिणाहीनं नास्ति यज्ञमो रिपु:॥ (९३1१०९ा? ? ? ) 

ऊधुपता के कारण दक्षिणंहीन यक्ञ न करे, मोह और लोम से विना दक्षिणा का यत्र करनेवाला कुलक्षय को प्रात्त होता है। ऐश्वर्यामिलापी पुरुण को यज़ में अन्नदान करना चाहिये क्योंकि अन्न से हीन यज्ञ दुर्मिक्षको उत्पन्न कर रास्र्रका भी संहार करता है, मन्न्हीन यज्ञ कत्विजोंका और दक्षिणाही़ीन यश यजमान का नाश्य करता है। इसलिये अविधि अनुष्षित यज़ के सह्रा दूसरा श्रु: भी भौर कोई नहीं है ।

घह्तवैवर्तर्पुराण में भी दक्ष्षिणा रहित यज़ का निषेध किया गया हैयत्कर्म दक्षिणाहीनं कुरुते मूढधीः शठठ। स पापी पुण्यहोनश्ध
(गणपतिखण्ड २३३३)
जो मूर्ख मनुष्य दक्षिणाहीन कर्म करता हैं वह पापी और पुण्यहीनः कहा जाता है।

कर्ता कर्मणि पूर्णेऽपि तत्क्षणात् यदि दक्षिणाम।
न दघ्याप् ज्राझ्मणेम्यश्ध दैवेनाज्ञानतोडथवा॥
सुर्नों समतीते च द्विगुणा सा मवेद् भुवम्। एकरात्रे ब्यतीते तु भवेद्रसगुणा च सा।
त्रिरान्रे वै दरागुणं सताहे द्विगुणा ततः ॥।
मासे लक्षगुणा पोक्ता जाह्मणानां च वर्द्धते।
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## यन्न-मीमांसा।

संबत्सरे व्यतीते तु सा न्विकोट्यिणा भवेत् ॥ कर्म तद् यजमानानां सर्व वै निष्फलं भवेती । स च ब्रहस्वापहारी न कर्मोहोऽशुचिन्निःः ॥ दरिद्रो व्याधियुक्तश्ध. तेन पापेन पातकी। तद् गृहाद्याति लक्ष्क्मीश्र शापं दत्वा सुदारुणम ॥ पितरो नैव गृदन्ति तद्द्तं श्राद्धतर्पणम्। एवं सुराश्य तत्पूजां तद्वं पावकाहुतिम् ॥ दाता ददाति नो दानं ग्रीता तन्न याचते। उमौ तौ नरकं यातच्छिन्नरज्ज़र्यंथा घट: ॥ नार्येद्य् यजमानश्षेद् याचितारं च दक्ष्षिणाम। भवेद् घह्मख्वापहारी कुम्मीपाकं जजेद् ध्रुवम् ॥ वर्षउक्षं बसेत्रत्र यमदूतेन ताडित: ततो भवेत् स चण्डालो ब्याघियुक्तो दरिद्रकः ॥ पातयेत् पुरुषान् सपप् पूर्वान् वै पूर्वजन्मनः।
( बूह्म० वै०, प्रकृतिखण्ड, ৪२।५४-६४)
‘यज्ञादि कर्म के पूर्ण हो जाते पर भी द्वेवरा अधना अश्ञान्रवश्य श्राद्वहणों को. दद्भिणा न देने से प्रतिक्षण वह दक्षिणा द्विगुणित हो जाती है। एक रात वीज जाने पर वह छगुनी, तीन रात बीत जाने, पर दरागुनी, सात दिन बीतने पर चीगुरनी, एक मास बीतने पर हाखगुनी, एक वर्ष वीतने पर तीऩ करोड़ गुनी बढ़ जाती है। और साथ ही यजमान का किया हुआा सम्पूर्ण कर्म मी सर्वथा निष्फल हो जाता है। वह यजमान ग्रहांश चोर सत्कमों के अयोय, अपविच होकर उसी मयह्षर पाप से दर्दि और व्याधियुक्त हो जाता है। उसके घर दे उक्ष्मी भी कठिन शाप देकर अन्यन्य चली जाती हैं।. पितृगण मी उसके दिदे


स्वीकार नह्ंीं करते। देनेवाला दश्किणा न देते और पानेवाला याचक उससे दक्षिणा का तगादा न करे, ऐसी स्थिति में जिस प्रकार रस्सी टूट जाने से भरा हुआआ घड़ा जल में ढूव जाता है उसी प्रकार दाता और ग्रहीता दोनों ही नरक को प्रात्त करते हैं। जो यजमान अपने वृत याचक के माँगने पर भी दक्षिणा नहीं देता है वह्ट प्रह्हांश चोर होकर निश्वय ही ‘कुम्भीपाक’ नामक नरक को जाता है। वहॉँ जाकर एक लाख वर्ष तक यम दूतों की ताड़नाओं को सहकर रहता हुआ अन्त में च्याधि युक्त, दर्दि, तथा चाण्डाल योनि में उत्पन्न होकर अपने पूर्व पुरुषों की सात पीढ़ियों को पतित कर देता है।

इसी वात को ब्रह्सवैवर्तके गणपतिबण्ड में भी महादेव जी ने पार्वती से कहा है-

द्वेवं वा पैतृक वापि नित्यं नैमित्रिक प्रिये !। यलकर्म दक्क्रिणाहीनं तत्सव्व निष्फलं भवेत् ॥ दाता च कर्मणा तेन कालसूतं बजेद् ध्रुवम्। अथाSन्ते दैन्यमामोति शान्रुणा परिपीडितः ॥ दक्षिणा विप्रमुद्दिशय तर्काएं तु न दोयते । तन्मुहूर्तों न्यतीते तु दक्षिणा द्विगुणा भवेत् ॥ चतुर्गुणा दीनातीते पक्षे शातगुणा भवेत्। मासे पश्चराताघास्या षण्मासे तच्चतुर्णुं णा। संवत्सरे ब्यतोते उु कर्म तन्निष्फलं भवेत्। दाता च नरकं याति यावदूर्षसहसूकंम् ॥ पुत्र-पौत्र-धनैइृवर्य क्ष्यमासोति पातकात् । धर्मो नष्टो भवेचस्य धर्महींने च कर्मणि ॥ (ง-28-२9)
कृष्णजन्मखण्ड में भी कहा गया है-
दक्षिणा विप्रेम्दुद्द्इय तत्काले तु न दीयते।
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## यज्न•मीमांसा।

एकराने व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत् ॥ मासे शततगुणं पोक्ष द्विमासे तु सहसूकम । संवत्सरे च्यतीते तु स दाता नरकं जजेत् ॥ वर्षाणां च सहस्रं च मुत्रकुण्डे निपत्य च। ततश्चाण्डालतां •याति व्याधियुक्तश्च पातकी ॥ दात्रा न ढीयते दानं म्रहीत्रा चेन्न गृद्यते। उभौ तौ नरकं प्रातौ वर्षाणां च सहसूकम् ॥ यजमानश्ध चाण्डालो बाह्मणसत्तुपरोहितः। व्याघियुक्तावुभौ तो च पापितौ कर्मणः फलात् ॥ ( त्र० वै० <v-७१-७५)
घ्रल्व दन्तिएा वाले यक्ष का निषेध पुण्यान्यन्यांनि कुर्वीत श्रद्बधानो जितेन्द्रियः। न त्वल्पद⿸क्ष्षणैर्यैज्येयजन्ते ह कथश्चन ॥ इन्द्रियाणि यशेः स्वर्गमामायु: कीतिंतिं पजाः पशुन्। हन्ल्यल्पदक्ष्षिणो यज्ंस्तर्मान्नाल्पधनो यजेत् ॥ ( मनुस्मृति, ११३३९८००)
'भद्वावान् जितेन्द्रिय वाह्सण को चाहिये कि वह यज्ञ के अतिरिक्त अन्य पुण्य-कार्यों को करें किन्तु शास्त्रोक्त दक्षिणा से न्यून (कम) दक्षिणा से यतों को कमी न करें। क्योंकि स्वल्प दक्षिणा द्वारा सम्पादित यज़ शराररस्थ समस्त इन्द्धिय, यरा, स्वर्ग, आयु, कीरि, प्रजा और पझु को नष्ट करता है, अतः अल्प द्रव्य से यज्ञ नहीं करना चाहिये।

## चज्ञाद में श्राचार्य दन्तिराI

 निर्भर रहता है। शाइ्बों में यज़ाचार्य को अत्यन्त पून्य कहा है। यज़-कर्म में


## '*आचार्ये द्विगुणं दद्घात् ।' (मस्स्यपुराण, ५८ا२१)

महबिं कात्यायन ने भी कहा है-
'सर्वन्न द्वयुणां दघादाचार्याय तु दक्ष्षिणाम् ।'
‘यज़्ञ में अन्य ऋत्विजों की अपेक्षा यज़ाचार्य को सर्वन्र द्विगुणित दक्षिणा देनी चाहियें’

## यब्बीय धनकी परांसा

यद्धनं यजशील।नां देवस्वं तद्विदुर्बुधाः। अयज्चानां तु यद्वित्रमासुर्वं निगघ्यते॥ (मनुर्म्टत्री ११२००)
‘विद्वानों ने यज़ करने बाले के घन को ‘देव-धन’ कहा है और जो यज़ः करने वाले नहीं हैं उनके धन को 'राभ्षस-धन' कहा है।' यञ्ञर्थ धन माँगकर उसे ह्रजम करने का निषेध यज्ञार्थमर्थ भिक्षित्वा यो न सर्व पयच्छांत। सः याति भासतां तिशः कार्कतां वा शतं समाः ॥

## ( मनुस्मृति ११२२५)

'जो मनुष्य यज़ के निमित्त माँगेगे हुए समस्त धन को यज्ञ में नहीं लाता है वह सौ वर्ष तक मुर्गा अथवा कौवे की योनि को प्रात्त करता है।

याज्रवल्य स्मृति में भी लिखा है-
'यज्ञाथं लबधमददद् भासः काकोऽ:पं वा भन्रेत्।'
(आचाराध्याय, १२७)
'जों मनुष्य यज़ार्थ माँगे हुए सक्रूर्ण धन को यज़ में नहीं लगाता है वह सौ वर्प पर्यंन्त मुर्गा या कौवे की योनि को अळ्क्कृत करता है।' यत्ञार्थ शुद्र की fित्वा त्याज्य है न यज्ञार्थ धने शूद्वाद्विपो मिक्षेत कर्हिचचत्।

* घ्रार्षव्वाद्न स्तमी। उचिता तु चतुर्थेंच।

Og-0. Mumukshu Bhawan.Varanasi C̣ollection. Digitized by eGangotri

## यन्न•मीमांसा।

यजमानो हि भिक्षित्वा चाण्डारः प्रेत्य जायते ॥

## ( मनुस्मृति, १११२४)

ध्राहण को चाहिये वह्ट यज़ के निमित्त शूद्र से कभी भी धन की मिक्षा न माँगे, क्योंकि शूद्र से माँगे हुए धन से जो गाह्हण यज्ञ करता है वह मरने पर चाण्डाल होता है।'

यात्रवल्क्य स्मृति के आचारार्याय के एक सौ सताइसनें श्होक में भी डपर्युंत्त वात की ही पुष्टि की गई है-

## 'चाण्डालों जायते यज़करणाच्छूद्रुमिक्षिताव्।'

'धजार्य शूद्र-धन माँगने से मतुष्य मरने के बाद चाण्डाल होता है।' भगवती श्रुति भी आदेशे करती है-‘न यजार्थ शद्रात् धनं मिक्षेत'। शूद्ध को यब्ष कराने वाला ग्राह्या त्याज्य है यावत: संस्ट्होदद्जैर्शाह्मणान्हूूद्मयाजकः। तावतां न भवेद्दात्जः फलं दानस्य पौतिकम् ॥

## ( मनुस्मृति, ३।?७く)

'दूद्र को यज़ कराने वाला जितने ज्राक्षणों को स्पर्ग करता है उतने ही अाह्सणों के दान का पूर्ण फल देनेवाले को नहीं होता है।?

> शदन-याजक घ्राह्मए के दन्य ग्रहंख करने का निषेध वेदविचापि विभोडस्य लोभात् कृत्वा प्रतित्रहम् । विनाां घ习ति क्षिपमापपात्रमिवार्भ्भस ॥ ( मनुस्मृति ३।१७९).
विद़्र ग्राहण भी यदि लोमवंश इूंद्र के घहाँ यज्ञ कराने वाले का दान ग्रहण करता है तो जिस प्रकार जल में मिद्टी का कचा पात्र शीमी नष्ट हो जाता है उसी प्रकार वह भी शीघ ही नष्ट हो जाता है।' राजा को, यक्ष करने का श्रादेश
यजेत राजा कटुमिविविधैराप्तकधिणै।

धर्मार्थ चैव विप्रेम्यो दद्यात् भोगान्वनानि च॥ ( मनुस्सृति, जl७९ )
'राजा को चाहिये वह सर्वदा पन्चुर दक्षिणा सहित भनेक यतों को करे और श्राह्सणों को धर्मार्थ अनेक भोग्य बखु तथा धन प्रदान करे । ${ }^{3}$

## स्ली को पृथक् यक्ञ करने का निषेध

नासित सीणां पृथक् यज्ञो न वतं नाप्युपोषणम्। पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते।। ( मनुस्सृति, पा१५५)
‘‘्बियों को पति के वगैर स्वतन्र्रूपेण यज़, खत तथा उपवास करने का अधिकार नहीं है। स्री तो केवल पति-सेवा-रूपी यज़्ञ के प्रभाव से ही स्वर्ग में आ्वादर प्रात्त करती है ।?

यद्षादि में शग्नि का स्वरूप जानकर ही हवन फरना चाहिये अविदित्वा तु यो ह्यगिन होमयेदविचक्षणः। न हुतं न च संस्कारो न स कर्मफलं लमेत् ॥ ज्ञात्वा खरूपमान्नेयं योऽन्नेराराधनं चरेत्। ऐहिकाऽSमुष्मिकैः कार्ये सारधिंत्तस्य पावकः।। आहूयैव चु होतव्यं यो यत्र विहितो भवेत्।। ( गुभकर्मनिण्णय )
जो मतुष्य अलि के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न कर हवन करता है उसका किया हुआा हवन सर्वथा निंक्फल होता है न. उसका उत्तम संस्कार होता है और न वह कर्मफल को ही प्रात्त करता है। जो भल्भि के स्वरूप को नानकर अल्रि की आराधना करता है उसके ऐहिक तथा पारलैकिक कायों में अज्मि सारथि का कार्य करता है। भतः जिस अग्नि का जहाँ विधान हो उस अमि का तत्तक्कायों में आइाइन करके ही हवनादि करना चारिये।?

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## यझ्नीमांसा।

## यक्ञादि कर्मविशेष में श्रामिं के भिन्न भिन्न नाम

प्रस्येक घार्मिंक कर्म-विरोष में अल्नि के स्वतन्त्र नाम हैं, अतः जिए कर्म में जिस अभ्नि का निदैंदा किया गया हो उसी अल्नि को लाकर सविधि स्थापन करके हवन करना चाहिये। विधांनपारिजात में अग्नि के नाम इस प्रकाए कहे गये हैं —

लोकिक: पावकों घम्यिः प्रथमः परिकीर्तितः। अस्मिस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने प्रकीर्तितः ॥. पुंसवने चमसो नाम सीमन्ते मझ्ञलभिघः। प्रगल्भो जातसंस्कारे शोभनः गुभकर्मस्स 11 पारिंवो नामकरणे प्राशनेडन्नस्स वै शुचिः 1 . सभ्यनामा तु चूहायां बतादेशो समुद्धवः॥ गोदाने सूर्रंामा स्यात् विवाहे योजकः स्मृतः ।: वैध्धांनरो विर्गे स्यात् शान्तिके बरद: स्मृतः ॥. चतुर्थीकर्मणि शिखी धृतिरग्मिस्तथा परे। अवसथ्यस्तथाडSघाने बै₹वदेवे तु पावकः ॥। जह्यामिर्गाहपपत्य: स्याद्दक्ष्षणाम्सिस्तथेखरः । विष्णुराहवनीय: स्यादमिद्होत्रे च्रयोऽझ्नयः ॥ आायश्चिते विघिश्यैव पाकयजेष साहसः। देवानां हव्यवाहस्तु पितृणां कव्यवाहनःः ॥ रक्षहोमेऽऽोषष्टदः स्सात् कोटिहोमे. महाइानः।
एके घृतार्चिषं प्राहुराम्मिध्यानपरायणाः ॥
रुद्वादौ (पूर्णाहुतौ) तु मृडो नाम पौष्टिके बरुवर्द्धनः। -
मृतदाहे तु फद्याद: कोधामिश्वामिचारिके।।

## यन्ञादि कर्मविशेष में श्रन्निं के भिन्न मिंन्न नाम।

वस्यार्थे वराहृत्योत्को बनदाहे डु ोषषकः। ज्ञावैवैममिनामानि गृघ्वकर्म समारमेत । तथथा च बशिए:-

अम्मिस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने विधीयते। पावमानः पुंसवने श्रृष्सारः कर्णवघने ॥ सीमन्ते मझ़्रो नाम प्रवलो. जातकर्मणि। नाम्नि तु पार्थिवो वढ्बिः भाराने वु शुचिः स्टृतः ॥ सम्यो नामाडमिभौलै तु चतादेरो समुद्धवः । गोदाने सूर्यनामा तु विवाहे योजकः स्मृतः ॥ चतुर्थ्यों साक्षिनामा तु धृतिरम्मिस्तथा परः। आवसथ्ये भवो क्रेयौ वैश्देदेवे तु पावकः ॥। जन्या च गाईंपत्ये तु ईध्वरो दक्षिणस्तथा। विष्णुश्वाऽSहवनीये च अंमिहोत्रे त्रयोडसयः ॥ बह्विस्तु लक्षहोमे तु कोट्हिमे हुताश्रनः । पूर्णाहुत्यां $* म ृ ड ो ~ न ा म ~ श ा न ् त ि क े ~ . ~ व र द स ् त थ ा ~ . ~ प ~$ पायश्चिते दितिर्नाम पाकयजेष्ड साहसः 1 -पौष्टिके बलददो नाम कोधामिभ्षमिचारिके। :वृष्युर्थ शिखिनामाड़मिर्वन्नदाहेष सूचकः । कुक्षौ तु जठराग्निश्ष कव्यादो मृतभक्षिण ॥ वृषोत्सर्गे रैद्रनामा नीलोद्वाहे तथा हि सः।


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Diġitized by eGangotri

## यज्ञ-मीमांसा ।

देवानां हग्यवाहोऽगिनः पितणां कव्यवाहनः ॥ समुद्रे वाछवो बह्दिः क्षये ${ }^{\varepsilon}$ सम्वर्तकरत्तथा । अन्युत्ता-

लैनकके पावको ध्यमिः पथमः परिकलिपत:। अमिस्तु माइतो नाम गर्भाघने विधीयते II. पुंसबने चन्द्रनामा गुग्राकर्मणि शोरनः - । सीमन्ते मब्रलो नाम पगल्यो जातकर्मरणि॥ नाम्भि स्यात् पार्यितो ब्यमिः ग्राइने च शुचिस्तथा। सत्यनामा च चूहायां घतादेशेो समुद्धः ॥ गोदाने सूंयंनामा च केशान्ते ब्रििमहच्यते । चैध्वानरो विसर्गें नु विवाहे योजकस्तथा ॥ चतुर्थीं तु रिखी नाम धृतिरमिस्तथाइपरे। पायध्धित्रे विधुध्थैव पाकयने तु साहसः ॥। सक्षोमे च बह्वि स्यात् कोट्हिहे हुतारान:। पूर्णाहुल्यां मृहो नाम शान्तिके बरदः स्टृतः ॥ चौट्टिके बउदश्थैव : कोषोडलिभ्धामिचारके । कोष्ठे तु जठरो नाम कव्यादो मृतमष्षणे ॥ आहूय चैव होताल्यो यो यत्र विहितोडनलः। नबदहों के श्रश्नि नाम आदिल्ये कपिलो नाम पिक्ञः सोम उच्यते। घूसकेउुस्तथा औौमे जाठरोडनिन्बुधे स्सृतः ॥।
 खर्य पवा विद्या गा है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## बृहस्पतौ रिखी नाम डुके भवति हाटकः।

शैनैश्धरे महातेजा राहौ केतौ हुतारानः ॥ (संस्कारगणपति)

## यक्षादि में त्याज्य श्रान्ति

चाण्डालाग्निरमेध्याग्नि: सूतकानिश्व कर्हिचित्।
पतिताग्निः चिताग्निश्र न शिस्प्रहणोचितः ॥ (देवलः )
'चाण्डाल की असि, अपवित्र भमि, अशौचकी अनि, पतित की अभि, और चिताकी अल्भि का व्यवहार शिष्ट लोगों को उचित नहीं है। ।'

## होम क्या है ?

देवतोद्देख्यपूर्वक मुख्यरूपसे हविर्द्रव्य के प्रक्षेपात्मक त्यागको होम’कहते हैं। कात्यायन भ्रैतसूख्रकारने भी ' 'ोो' का लक्षण इस प्रकार किया है-
'उपविष्होमाः स्वाहाकारभदानःः जुहोतयः।' (१२२। )
'जिस कर्म विरोष में चैठ कर खाहा़कार पून्वक हविर्द्रव्य का ल्याग किया जाय उसे ‘होम’ कहते हैं।’

होम में सु मुद्रा की श्रावश्यकता
होमे सुद्रा स्पृतास्तिसो मृरी हंसी च सूकरी।
सुद्रां विना कृतो होमः सर्वों भवति निप्फलः ।।
शान्तिके नु मृथी ज्ञेया हँसी पौष्टिक-कर्मणि।
सुकरी त्वमिचारे तु कार्या तन्त्रविदुत्तमैः ॥.
(परहुरामकारिका)
होम में मृगी, 泜ी और सूकरी यह तीन प्रकार की मुद्रा कही गई है ! सुदा के बगैर किया हुआ होम सर्वथा निष्फल होता है। शान्तिकर्म में मृगी

* कलिहातर्जीजींना मृतीपुरा निकच्यते। हंसी नुक्तकनिष्ठा स्य व करमब्कोचसूकरी ॥
- ुुद्रा, पौथ्टिककर्म में हंसी और अभिचारात्मक ( मारणात्मक) कर्म में सूकर्ती - मुद्रा से होम करना चाहिये, यही उत्तम तन्त्र-खास्बियों के लिये उचित है।’ कारिका में भी मुद्रा के विष्य में किखा है-

होमे मुद्ना त्रिघा ज्ञेया मृगी हंसी च सूकरी।
यज्ञे शान्तिककज़्याणे मृगी हंसी प्रकीर्तिता ॥ अमिचारादिके होमे सूकरी कथिता बुछैः।
होम में मृगी, एंसी भौर स्रूकरी यह तीन प्रकार की मुद्रा कही गई हैं। यज़ तथा शान्ति-कल्याण-कायों में मृगो-ुुद्रा से और छंसी तथा अभिचाराद्टि क्तयों में सूकरी मुद्रा से कार्य करना चाहिये, ऐसा विद्दानों ने कहां है.।

## होमादि में हसतस्वर का निषेध

श्रौतोल्द्रुत में कहा है-
उपस्थाने जपे होमे दोहे च यज्ञकर्मणि।
हस्तस्वरं न कुर्वर्ती रोषास्तु स्वरसंयुता ॥
'उपस्थान में, जप में, गोद्दोहन (गोदोहन कर्म ध्रौतयाग में होता है) में और यञ़-कर्म में हत्तस्वर नहीं ल्गाना चाहिये। शोष कमों में स्वर लगाना चाहिये।

अन्यन्र मी कहा है-
जपे - होमे मखे श्राद्धेऽमिषेके पितृकर्मणि।
हस्तस्वरं न कुर्वीत सन्ध्यादौ देवपूजने II.
अजं में, होम में, यज़ में, शाद्ध में, अभिषेक में, पितृकर्म में, सन्ध्या में जतथा देव-पूलन में हस्त्वर्वर नहीं लगाना चाहिये।’

## होमाराए में करहस्वर ही आववश्यक दै

उपस्थाने जपे होमे मार्जने यज्रकर्मणि ।
कण्ठस्वरं पक्रुर्वीत
उपस्थान में, जप में, होम में, मांन में तथा यज़्कम में केवल कण्ठस्सर ही करना चाहिये।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## होम के समय बोलना नहीं चाहिये।

## होम के समय बोलना नहीं चाहाहये

होम के समय में होम-किया के अतिरिक्त इइन्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जैसा कि बृद्ध मनु ने लिखा है-

## स्नातश्च वरुणस्तेजो जुद्धतोऽग्निः श्रियं हरेप।

भुज्जानस्य यमस्त्वायुः तस्मान्न व्याहरेत् त्रिष्ड ॥
'्नान करते समय वोलने वाले के तेज को बरण हरण कर हेते हैं, हवन करते समय बोलने वाले की॰र्री को अमिदेदेव हरण करते हैं तथा भोजन करते समय बोढने वाले की भायुको यम-देव हरण कर लेते हैं, अतः उक्त तीनों कमों में ननुष्य को वोलना नहीं चाहिये।’ .

## हबन से. रृष्टि ध्यादि की उत्पच्ति

 अग्नौ प्रास्ताहुतिः सग्यगादिल्यमुपतिष्हते। आदित्याजायते बृष्ट्रिर्वृष्टेन्नं ततः . प्रजाः ॥'अग्रि में विधि-विधान पूर्वक डाली हुई आहुति सूर्येदेव को प्रात्त होती है, पश्थात् उससे बृंष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा की उत्पात्ति होती है।?

गीता ( ३३४) में भी लिसा है-
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः ॥
'समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति हृह्टि से होती है औौर वृष्टि यज़ से होती है और वह यज्ञ कर्म से होता है।'

## हवन का प्रकार

उत्रानेन तु हस्तेन अन्ञुष्ठाप्रेण पीडितम।
संहताझुुलिपाणिस्तु वाग्यतो जुहुयाद्धविः ॥
'सीधे हाथ से एवं अद्रुष्ठाग्र से दवाये हुए हृवि को परस्पर में मिली हुई अद्धुरी-युक्त हाथ से मौन होकर हवन करे।'

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## श्राहुति किसे कहते हैं ?

देवताओं के उद्देख्य से एकवार हविर्द्रव्य का जितना अंश देवताओं के पति \#'ख्वाहा' कह कर समर्षण किया जाता है उसे ‘भाहुति’ कहते हैं। कहा भी है-
'देवोद्देरोन बह्तौ मन्नेणेण हविः पक्षेप आहुतिः।' (का० २।१२००) तथा च—
'ख्वाहाकारेग संस्कृतं उविः स्वाइाकतम ।'
( ब1० सं० २हाइ७, तैत्ति० १०199199)
ऐतरेयय ब्राह्यण में मी कहा गया है-
'ब्ठयति देवाननया सा आहूतिः। जुहोति प्रक्षिपति हविरनया इति वा। आहूतयो नामैता यदाहुतयः, एतामिर्देवान् यजमानोः ड्वयति तदाहूतीनामाडsहूतित्वम् ।' (१।श1२)
‘जिससे देवताभं को बुलाया जाय उसे ‘भाहुति’ कहते हैं। तथा जिससे हविद्रंव्य का अनि में मक्षेप किया जाय उसे 'भाहुति' कहते हैं। आहुतिति को आहुतित्व इसलिये है कि इनके द्वारा यजमान देवताओं को बुलाता है।'

> घंनाहुति का काल
> मन्त्रेणोह्करापूतेन चवाहान्तेंन विचक्षणः।।
> स्वाहावसाने जुहुयादू ध्यायन् वै मन्त्रदेवताम् ॥
(देत्चयाज्ञिक)
अँणार से पवित्र तथा स्वाहान्त मन्त्र से खाहा के अवसान में मन्क्र देवता का ध्यान करता हुला विद्दान् भाहुति दे।'

* देवतो द्देस्यपूर्षक्यागवाचक ‘स्वाहा' शब्द्धयोगेष़ विषयीक्वतवं स्वाए क्वव्लम्।




इसकी पुष्टि विष्णुधमं में भी मिलती है-:

## मन्त्रेणोष्कारपूतेन स्वाहान्तेन विचक्षण:। <br> स्वाहावसाने जुहुयाद् ध्यायन्वै मन्न्रदेवताम ॥

कमे-कौमुदी में ‘भाहुति’ का काल निम्न प्रकार से कहा गया है-
स्वाहावसाने जुहुयात् स्वाहया सह वा हविः। त्यागान्ते ज्रुवते केचिद् द्रव्यपक्षेपणं बुधाः ॥
होता स्वाहा के अन्त में हवन करे अथवा स्वाहा के साथ करे। कुछ विद्दानों का मत है कि हविर्द्रव्य का अम्यि में प्रक्षेप कर ही 'स्वाहा' श्रब्द्ड कहना चाहिये।'

उपर्युक्त कथन की पुष्टि परशुराम कारिका में भी की गई हैस्वाहान्ते जुहुयात् होता स्वाहया सह वा हविः। त्यागान्ते त्रुवते केचित् द्रव्यपक्षेपणं बुधाः ॥
कुछ भाचायों का "स्वेच्छया जुहुयाद्धविः' यहं भी मत हैं, किन्तु हम इस मत से सहंमत नहीं है। स्वेच्छाचार से तो भयह्कर अनवस्था दोष हो जायगा। अत: उपर्युक्त देवयाशिक एवं विष्णुधर्म, कर्मकौनुदी, परुरामकारिका आदि के ही मत मान्य और अनुकरणीय हैं।

छवनोय द्रठ्य (शाकल्य ) और उसका परिमाएा
'जीहीन यवान्वा हृविि' ( का० धौ०) तथा 'होमं समारमेत् सरिैैयवत्रीहितिलादिना' (अनुष्ठानप्रकाश ) इत्यादि श्रुति-स्मृति प्रमाणों से तिल, यव, चावल और घृत की ही हर्विद्रव्य संज्ञा सिद्ध होती है। हवनादि में विरोषतया उपर्युर्ता हविद्रवन्य का ही अधिक उपयोग होता है।

हवनार्थ हवनीय द्रव्य की आहुति देने के विषय में शास्रजों ने एक नियमित व्यवस्था कर दी है । अतः याजिकों को उचित है कि जिस द्रव्य के विषय में लो परिमाण बतलाया गया हो तदनुक्ल द्रव्य-योजना कर हविर्द्रव्य का व्यवहार करना चाहिये। शास्रानुमोदित मार्ग के अनुकूल कार्यं करने से ही फल होता है अन्यथा लाभ के बदले अनेक प्रकांर की हानि भोगनी पड़ती है । हविर्द्रव्य के परिमाण का विवरण शास्रों में इस प्रकार मिलता है-

तिलास्तु द्विगुणाः गोक्ता यवेन्यध्थैव सर्वदा। अन्ये सोगन्धिकः स्निणघा गुंगुरुदाद थवै: समाः ॥
'गक की भपेष्षा तिल को द्विग्रित रखना चाहिये और अन्व सुगन्धित


आयुः क्षयं यवाधिक्यं यवसाम्यं धनक्षयम ।
सर्वरकामसमृद्यर्थं तिलाषिक्यं सदैव हि ॥ ( त्रिकारिकायाम्)
'धब के भविक होने पर भायुका नाश होता है, यव के वराबर तिक रहते पर धन का नाश होता है अत: सर्र्वा तिर की अधिकता पर ध्यात रखना चाहिये। इससे समूर्णं कायों की लिदि होती है।?

अन्न्यं $\begin{aligned} & \text { पिखा है- } \\ & \text { पागास्तिलः } \text { पोन्ताज्रिभागो यव एव च। }\end{aligned}$
द्बी भागौ तण्डुलस्योत्तौ भागैकं गुगुलुबिकम् ॥
खुभमगःः कृते होमे जायते सिद्धिरुतमा।
Чौँच हिस्सा तिल, तीन हिस्सा यव, दो हिस्सा चावल और एक हिस्से मे
 सर्वभकार की उत्तम सिद्धि प्रात होती है।

प्रनश्य तदर्द्ध डु यवाः प्रोकाः तदर्द्ध तप्डुकः स्सृतः। तदर्द्ध शर्करा पोका आाज्यमानचतुष्यम्।।
पतिल का आधा यव, यद का भाषा चाबल, चाबङ की आधी चीती और चजुणुण घृत से श्राकल्य का निमाण उत्तम कहा गया है।


वेदभागास्तिलानां स्गुः भागोनास्तु यवाः स्सुताः। द्विभागं च घूतं पोक्षं भागेकें च तण्डुलः ॥i
'चार भाग तिल, तीन भाग यव, दो माग घृत भौर एक भाग चावल का च्यक्यल्य उत्तम होता है।'
'तिर्ञःः कृष्णा घृताम्यक्तःः किस्चिघ्यवसमत्वितःः ।'
(शान्तिरूल)
किश्च-
"तिलाधिक्ये अवेक़क्ष्क्मीयैवाधिक्ये दरिद्रता।'
'तिल की अधिकता से लर्ष्मी की प्राति होती है और यव की भघिकता से दरखिता की पात्ति होती है।

इस प्रकार उपर्युक्त मत-मतान्तुरों की आलोचना से 'बहुछचनं घ्रमार्गम्' ( अनेक बचन जिस विषय को कहें वही प्रमाणभूत है ) इस न्याय से यही निष्कर्ष निकलता है कि तिलकी अधिकता से ही यजमान की सर्वविध सिद्धियाँ होती हैं।

कहीं कहीं ग्रन्थं विरोष में 'यवार्द्ध तण्डुलाः प्रोकाः तण्डुलार्द्ध तथा तिलात:' गह वचन भी मिलता है। यद्यपि यह वचन यवांधिक्य का ही विधान सिद्ध करता है किन्तु सहायक प्रामाणिक वचनान्तरों की न्यूनता के कारण यवाधिक्य ही सर्वथा उपेक्षणीय और त्याज्य है ।
नित्य कर्म में विहित हबनीय द्रव्य के श्रभाव में प्रतिनिधि द्रब्य
नित्य छवन-कर्म में विहित द्रव्य के अभाव में प्रतिनिधि द्रव्य से भी कार्यं हो. सकता है। जैसा कि महर्षि कात्यायन ने मी कहा हैनिल्ये सामान्यतः प्रतिनिधिः स्यात्। (का. श्रौ. १|81२)
अन्यत्र भी क्रहा है-
घृतार्थे गोघृतं प्राहं तदभावे नु माहिषम्।
आजं वा तदभावे तु साक्षा|चैरममीष्यते ॥
तैलाभावे ग्रहीतव्यं तैलं जर्तिकसम्भवम् ।
तदभावेऽतसीस्नेहः कौसुम्मः सर्षपोद़वः ! !

## यन्न-मीमांसा।

वृक्षस्नेहोऽथवा ग्राह्ंः पूर्वालामे परः प₹ः । तदभावे यवन्रीहिश्यामाकान्यतमोद्ञवः ॥

हवन के लिये सव से अच्छा गो घूत होता है, उसके भभाव में मैंस का घृत, उसके भभाव में वकरी का घूत, उसके अभाव में घुद्ध तेल, तेल के अभाव में जर्तिल का तेल, उसके अभाव में तीसी. का तेल, उसके भभाव में कौसुम्म अथवा सरसों का तेळ, उसके भभाव में गोंद से, उसके अभाव में यव, चचाबङ, सांवा इन तीनों में से किसी एक के तेलःसे काम चलावे।' बौधायन का भी यही मत है-

आज्यहोमेषु सर्बेछु गंब्यमेव भवेद् घृतम्।
तदल्लमे तु माहिष्यं आजमाविकमेव वा ॥ तदभावे तु तैलं स्यत्विल्रोमावे तु जातिलम् । तदभावे तु कौसुग्मं तदभावे तु सार्षप् ॥ विष्णुधमोंत्तर में मी फंहा है-

दध्यर्वमे पयः कारं मध्वर्लामे तथा गुहः । घृत्पतिर्नाधं कुर्यात पयो वा दधि वा नृप॥
ददधि के भभान में दुग्ध से, शाहद के अभाव में गुढ़ से, घूत के अभाव में द्नुम्ध अथवा दधि से काम चलावे।?

प्रूर्वालत ॠांग्न में हा हबन जरना चाह्दये योडर्नर्चिषि जुहोत्यमौ व्यङ्ञारिणि च मानवः। मन्दाय्यिरामयावी च दरिद्शश्चापि जायते ॥
त₹्मात्सममद्धे होतव्यं नासमिद्धे कथम्चन ।।

## ( छन्दोगपरिशिष्ट)

बो मनुष्य तेज-हीन अग्नि तथा अड्नारहीन अग्नि में भाहुति देता है वह मन्दाग्नि, भामय इत्यादि रोगों से दुःखी तथा दर्दिता को प्रात्त होता है। अतः :म्नज्वणित भर्नि में ही हवन करना सवेथा उचित है ।?

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

घर्णः स्पष्टतरः कार्यो नासाभ्वासावर्धीति वा । मुखश्वासावघि श्रृण्वन्नभिषेकार्चनादिषु II
(वृद्द्याजवल्क्य)
अभभिष्के, अर्चन, पूजन, हवन, जप आदि में वर्णं को नायिका के श्वास के रुकने तक वर्ण स्पष्ट उच्चारण करे और मुख से श्वास लेने तक मन्त्र श्रवण करता हुआा वर्ण का स्पष्ट उच्चारण करे।'
 अंनांश्यक है :

यज्ञादि अनुष्ठान को साड्नोपान्न सफलीभूत बनाने के लिए सर्वर्रथम

* मन्त्राशतुर्बिधा:-कर्यमन्धः, क्वियमायाज्ञवद्विमन्त्रः, शंनुमन्त्रयामन्त्रः, जपसन्त्रश्चेति।

9—करा।मन्त्र:-यह्य मन्त्रह्योच्चाएयानन्तरमेव कर्म कियते स करयमत्त्रः । यथा-याज्या पुरोड्रत्वाक्यादिकम्, घ्रथवा-यं मन्न्र पूर्वमुच्चार्य: यन्त्रान्ते कमें कियते ह कर खमन्त्रः ।
 स कियमाखानुवादी मन्त्रः । यथा-"युवा सुवासा" ( ऊग्रेद ३।भाई इत्यादि ।. श्रथवा क्रियकरयकाल एव यो मन्त्रः पञ्चते स कियमायान्बवादी मन्नः ।

३-शनुमन्त्र्रामन्न्र: - कर्मस्समन्तरं यो मन्त्रः पख्यते सोड्नुमन्त्रयां-
 झेर्यादि: । श्रयं हि मन्त्रो यजमानेन द्रब्यत्यागात्मके यागे कूते समनन्तरमेब तेन पक्यते।

४-जपमन्न्रः—एतदतिरिकों यो नाम "मयदियिति यजनाना जवति" (३।ध19६) इत्यादिना विहितः सचिपत्योपकारकहूपः जपमन्तः । ंधथवा घहष्टार्य कर्मकाले पठनोयो मत्त्रः जपमन्त्रः। पूर्तौक्तित्तों त्रया ए।मडुष्ठेयार्थस्मार क-
 काता च सिद्धान्तं $7^{-3:}$

कुण्ड-मण्डप की आवहयकता होती है। कुण्ड-मण्डप बनाने के पूर्व मण्डपार्थ भूमि का परीक्षण तथा दिक्साधन सर्वन्र परमावइयक है। दिक्साधन किये वगैर कुण्डमण्डप झुद्ध और छुभग़द नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भी शास्त्रों ने गङ्ना आदि पवित्र नदी के $x$ तीर में तथा पर्वतादि में दिक्साधन को अनावइयक कहा है- स्थण्डिते पर्वंताग्रे च नदीकूले गृहेऽपि च। नं प्राचीसाधनं कुर्यात् मण्डपादिधु कर्मसु ॥ (दानकल्पलता)
'स्थण्डिल में, पर्वतीय-भूमि में, नदी के किनारे और घर में दिक्साधनादि मण्डपोपयोगि क्रिया नहीं करनी चाहिये।'

यज्ञादि के शन्त में गादान करना श्रावप्यक है
'गां दघ्यात् यज्ञ-वास्त्वन्ते जाह्मणे वाससी तथा ।'
( कात्यायन: )
'यज़ और वास्तु आदि के अन्त में त्राहाण को गौ तथा वस्त्रादि अवहय देना चाहिंये।'

यज्ञ-पात्र fनर्माग-कर्ता कौन त्याज्य है ?
यज्ञादि में यज्ञपात्रों की आवइयकता पड़ती है। यज़-पान्नों के वगैर यज़ कार्य सम्पादन नहीं हो संकता। जिन पात्रों का यज्ञ जैस महत्त्वपूर्ण पवित्र कर्म में सदुपयोग होता है उन यच्चपान्रों का निर्माण कर्ता शात्र के कथनानुकूल ही होना चाहिये। देखिये, इस विषय में भविष्य-पुराण क्या कहता हैमृतभार्यो ह्यभार्यश्च अपुत्रो मृतपुन्रकः। शूदूसंस्कारकश्धैव कृपणो गणयाजक: ।।
 तावदूर्भं 居जानीयाबश्रदन्यन्तीरमुच्यते $\|^{\prime \prime}$ (वर्षक्क्याकोमुदी)
तथा च न्नह्मण्डे- 'सार्दहहत्शशतं यावत गर्भतस्तीसमुच्यते P’
'तीरान्र्यूत्यमान्रं तु परातः क्षेत्रुप्रच्यते।' ( नह्नाण्डपुराण) एएकयोजनविसतीर्णा क्षेत्रसीमातटद्दयाब ${ }^{P}$. (ज० โृ०)

प्रायधिच्चगृहीतः्ध राजयाजकपैगुनौ शूदूगेहनिवासी च शूंद्रेरेर एव च॥ स्वल्पकण्ठो वामनश वृषलीपतिरेव च। बन्धुद्धेषी गुरुद्देषी भार्या्द्वेषी तथैव चं । होनाइ्धध्धैव वृद्धाब्नो भग्नद्नत्तश्ध दाम्भिकः। प्रतिग्राही. च कुनखः पारदारिक एव च॥ रिग्रीकुष्ठिकुलोद्रूता निद्रातुर्य्यसनार्थक: । अदोक्षितः कदर्यश्च चण्डरोगी ग़स्द्वणः। महाव्रणी च उद्रो यज़पान्नं न कारयेत् ॥
'जिसकी ब्री मर गई हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसको पुत्र न हुआा : हो, जिसका पुन्र मर गया हो, जो शुद्दों को विवाहादि संखकार कराता हो, कृषण, नीचों को यज़ कराने वाला, प्रायश्चित्त में ग्होत, राजा को यज़ कराने वाला, पिश्रुन (निन्दक ) चुद्र के घर में निवास करने वाला, शूदों को ज्ञान देने वाला, लन्नु कण्ट वाला, वौना, शूद्रा से सम्म्न्ध रबने वाला, बन्कुओं से देष रबने वाला, गुऱ से देषप रसने वाला, अपनी स्री से देप रखने वाला, किसी अढ्ध से हीन या जिसका कोई अद्न बढ़ गया हो, जिसके दांत दूट गये हों, पाखण्डी, असत्-प्रतिप्रह्ट हेने वाला, खराव नाखूऩों वाला, परस्बी-गमन करने वाल, संफेद कुष्ठ वाला, कुष्ही-कुल में उत्पन, अधिक सोने वाला, व्यषनी, जिसने दीक्षा न ल्यिा हो, जन-समाज में निन्दित, भयक्षर रोग वाला, जिसके शरीर में कोई घाव गलता हो, बड़े फोड़े वाला तथा बड़े पेट वाला पुरुष इन लक्षणों से युक्त पुरु से यज़पान्ंों को निर्माण नहीं कराना चाहिये।

## यब्पापात्रों का र्शुद्ध Q कार

यज्ञादि में उपयुक्त होनेवाले यज़पानों की खुद्धि दाहिने हाथ से पविक्र कुजा दारा जल के प्रक्षालन-मात्र से ही होती है। भगवान् मनु कहते हैमार्जनं यज्ञात्राणां पागिना यज्ञर्मणि।

चेमसानां ग्रंहाणां च जुद्धि: प्रक्षालनेन तु ॥ चरूूणां "सुक्र-पुँवाणां च शुद्धिरुण्णेन वारिणा। "स्फय" रूर्ष-शेंकटानां च "मुसलोलूखें ऊस्य च ।।
(५| ११६-११७)
 तथा च चर्६:-

 ३—चरति होमादिकमस्नाददौ चरः-श्रोदनविघेषः। चचकैं द्वावानामन्नमोदनो हि चर:' ( श० न्रा० घाषाश१ ) श्रथना-परिपक्वासत्तण्डलाध्बर: श्यदे


न चातिशियिब: पाच्यो न च वीतरसो भवेत ॥"


 चोक्तं महषिंा काल्यायनेन-‘बादिएः स्वृघः' ( प३झ३ः )


 शान्या प्रादेशमन्ना स्यात् लादिरः ₹फ्यः प्रक्षीतितः । खड्या|कारो रत्निमान्रों बज्र६्यो मखे स्यततः ॥ - - रूर्पतेते घान्याददकमनेतेति रूई्षः। श्रोत्रयोगे इूर्घ्योपयोगो भवति । - - श्शतडद्रहनकाह्षनिर्मितं शकटशब्देनोच्यते।

8-धान्य छण्डनसमर्थ घुसलं काष्ठवाक्रम्। ग्रथथवा-सहुर्सुछुः सरति चार्यादिक

 $\mathrm{cc}-0^{\circ}$. Mumukshu Bhawan Varanasi Colection. Digitized by eGangotri
‘बऩ-कर्म में यञा-पानों की चुर्द्धि हसतन-द्दारा मार्जन करने से और चमष तथा ग्रह्द नाम के पात्रों की डुद्धि जल के घोने से होती है। चः तथा बुक्त और स्रुवां अादि यज़-पान्नों की झुद्धि गरम जल से और स्फग, शूर्व, इाकड, मुसल ओऐखल्री की डुद्धि जल के प्रश्षालन से होती है ।'

याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा है-
'मार्जनं यज़पात्राणां पाणिना यजकमूणि ।' (अाचाराध्याय, १८५)
'यज़्कर्म में यज्ञपान्रों की डुद्धि दाहिने हाथ से कुग्या दारा माजंन मान्र करने से ही हो जाती है।'

## यञ्ञीय काष्ठ

 पलाइाइइ习त्रनन्यग्रोध पूक्ष्वने कङ्षतोद्भवाः । वैतसौदुम्बरो बिल्वश्नन्दनः सररुस्तथा। शालुश्ञ देवदारुश्ध खदिरश्धेति याजिकाः ॥ ( बंंद्सपुराण) 'पलारा ( ढाब ) की, पीपल की, वर की, पाकर की, वैकह्रत की, वेंत की, गुलर की, वेल की, चन्दन की, शाल की, देशःरा और कतथा इनको लकड़ी याजिक कही जाती हैं।'
## यन्ञ के श्यायुध

स्फ्य-कपाऊादोनि यज्ञार्य साधनानि यज्ञायुवनीत्युच्यते ।
‘स्मय, काएल इत्यादि यज़ के साधनों को यज़ायुध कहते हैं ।'
ॠयज्ञ संरन्तक देवता
यज्ञादि में गणेशा, दुर्गा, वायु, अकाश, अरिननो-कुमार, वास्तोषपति और क्षेत्रपाल यह यज़ के संरक्षक देधता कहे जाते हैं।
 निछक्जिर्द्शिता। यथा (हाइा२!) -
 चैतदुलूखल मित्याधकते डराभेशेति च झाह्म बम ।'

३ म्रहहोमपूजायां गणपति-दुर्गा-वगु-अकारा-अरिव-वास्तोष्पति-क्षेत्रपालः ऋतुसंरक्षक देवता उच्यन्ते। (संहकाररनमला)

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## यझ्क-मीमांसं।

## यक्ष में सभी को माग लेना चाहिये

यड एक अल्यन्त पविन्र कमें है। इस पविन्र-कर्म में प्रायः समस्त देवगण. -का निवास रहता है, साथ हीं उसमें अनेक विरक्त साधु, मह्टात्मा, तपस्वी, विद्दान, उपदेशक आदि दूर-दूर से सम्मिलित होकर यज़ की शोमा-वृद्धि में और भी सहायक होते हैं। ऐसे महननीय कार्यं में समी को द्रव्य, अन्न, वह्र तथा अन्यान्य साधनों द्वारा सहायता करनी चाहिये। यदि यह न हो सके तो कम से कम यज़-भूमि में उपस्थित होकर यज्ञ भगवान् के दर्रान, प्रद⿸्षिणा, यज़ में आाये हुए साधुन्महात्माओं का दर्श्न और उपदेश भ्रवण तथा यऱ-प्रसाद आदि अनेंक दुर्रुभ महत्वपूर्ण वसुओं की प्राति द्वारा अपने जन्म को सफलीभूत ब्नाना चाहिये। यज़ भगवान् के दर्शन के विषय में तो यहाँ तक शास्रजों ने लिखा है कि-यज़ में भगवान के दर्शानार्थ तो अनाहूत (बैगैर बुलाये ) होकर भी जाना चाहिए- 'बनाहूता डछचरं वजेत्व।

जो मनुष्य शास्राज़ा का उह्लङ्श्रन करते हुए यज़ के विरोधी हैं अर्थात् यत्र के सहयोगी नहीं हैं वह तिरस्कार के योग्य हैं और जो मनसा, कर्मणा, वाचा बज़ के सहयोगी हैं वह स्वीकृति के योग्य हैं। कूष्ण यजुवेंद के ऐकपदिक काण्ड में मी कहा है-
'या वै पजा यज्ञे अनन्वाभक्ताः परामुतां वै ताः, एवमेवेत्या इमाः म्रजा अपराभुतास्ता यज्ञमुख आभजति ।' (३।१२००)

जो प्रजा यज़ में सहयोगी नहीं है वह पराभूत है अर्थात्त तिरस्कुत के योग्य है شौर जो प्रजा-यज में सहयोगी है वहं अपराभूत है अर्थात् स्वीक्टति के योग्य है।

## पाँच प्रकार के यक्ञ का निषेध

भायुवैंद के सुपसिद्ध प्रन्थ 'भाव प्रकाश' की टीका में निम्नलिखित पाँच प्रकार के यत्रों के करने का सप्ट निषेच किया है। यथा-

विघिहीनं यथाशा|स्रावबोधर्तावपर्ययम्।
अन्नदानविहीनं च स्वरतो वर्णतसतथा।।
मन्न्हीनं यथाशाखं दक्षिणाहीनमध्वरम्।
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

आस्तिक्यबुद्धिशन्यं ,तं तामसं कथयन्ति वै ॥ अयं पश्चविधो यज्ञः ल्याज्यः श्रेयोऽर्थिमिः सदा।
ध्ञास्र्रोक्त सिद्धान्तों के विपरीत.विधिहीन यञ्ञ, अन्नदानादि से रहित यज़, मन्न्नों के स्वर तथा वणों के यथार्थ उच्चारण रहित चज्ञ, सर्वथा मन्न्नों से हीन यज़, दक्षिणाहीन यज़ और भास्तिक बुद्धि-हीन यज़ को स ‘तामस’ कहते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को चाहिये कि वह उपर्युर्त पाँच प्रकार के घरूों का सर्वदा त्याग करें ।'

यज्ञादि में मएडप श्रौर मएडप का समस्त सामान शाचार्य का होता है
यज्ञाण्डानि सर्वाणि मण्डपोपस्करादिकम्। यच्चन्यदपि तद् + गेहे तदाचार्याय दापयेत्॥
(मस्स्यपुराण, २९२।३०)
'यज़ में चढ़े हुए या पूजन में लगे हुए वर्त्तन आदि, मण्डप को सजाने की सामग्री, उकड़ी, वाँस वगररह तथा मण्डप के समस्त उपस्करादि सङल्कल्प करके भाचार्य को देना चाहिए।'

अन्यत्र भी लिखा है-
'कुम्भोपकरणं सर्वमाचार्याय निवेदयेत्।' (सनत्कुमार संहिता)
'कुम्मादि समस्त मण्डप-सामग्री आाचार्य को देनी चाहिये।

## यक्षादि के श्रन्त में भगवत्र्रार्थना श्रावश्यक है

यज़ का ख्वरूप बहुत ही विशाल है । यह निविंवाद है कि बड़े कार्यों में

* वि ििहीनमसष्टां मन्ग्रहीनमदक्षियम्।

भद्वाविरहितं कर्म तामसं परिनक्षते प (गीता भण१३)
और मी कहा है-
'तामसे व्वययाशाब्बानुष्ठानान्न फलं मनाक्त।'
+यहाँ पर गेहपदेत 'मण्डप' बमभना चाहिये।
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मनुष्य से किसी न किसी प्रकार घुरिट हो ही जाती है। फिर यज्ञ में तो यजमान को भनेक कायों का भाघिक्य रहता है, ऐसी स्थिति में मनुष्य से क्षण-क्षण मे: ज्रुटि हो जाना कोई भाश्षर्य की बात नहीं है । कुछ तो मनुष्य से ज्ञानपूर्वक श्रुटि हो जाती हैं और युछ अजानपूर्वक ही हो जाती हंं जिनका स्वयं भी उंसे पता नहीं चलता। अतः कर्म में ह्रहि-जन्य यजमान पाप का भागी न बनें एतदर्थ यश्चादि के अन्त में कर्म की न्यूनता की पूर्ति के लिये यजमान को भगवान् से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-

> अँ्प्रमादात् कुर्वतों कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्।
> स्मरणादेंव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥
> यस्य समृत्या च नामोक्या तपोयज्ञक्रियादिषु।
> न्यूनं समपूर्णां याति सद्यो वन्दे तमच्च्युतम्॥
'धुरित में कहा है—यज्ञ में कर्म करने वालों का जों कर्म यदि प्रमादवश छ्यूट जाय तो उसकी पूर्णाता मगबान् विष्णु के रमरण-मान्र से ही हो जाती है।
'今जिन भगवान् के र्मरण और नामोच्चरण से ही तप, यज़ आदि कमों की न्यूनता की तर्क्षण पूर्ति हो जाती है, उन भगवान् अच्युत को मैं भच्ति-पूर्वक प्रणाम करता हूँ $P$.

> रचिता यज्ञ-मीमांसा बेखीरामेख शर्मएया।
> समापिता, स भगवान्ं तुष्यत्वेतेन कर्मणा।

\# भीयद्रपुरुषमगवत्मरणात्परिपूर्णतातु \#

\author{

* इति *
}


## परिशिष्ट माग

- अचक्न-सामग्रो
ii) रोली

11) मौली
n) धूप ( घगर )

ง) घूपबती
9) केपर
9) कपूर

1) सिन्दूर

चन्द्वनका मुह्ठा २
होरसा
il) बतासा
पेड़ें $१$ सेर (घतिदिन नतीन धाहिये)
i1) ऋ
पान ५०

दुग्ध १ पाव (घतिदिन) ) 11 दधि
i1) बहत
घृत
चीनी
गोवर
गोमूः
यझ्ञोपवीत 8 कोदी
ii) अवीर ( गुलाल )
i1) बुक्रा ( अम्रक) कसोरा २०० प्त्वल २०० पुरवा २००
9) लवंग
9) इलायची बड़ी

1) इलायची छोटी
2) जावित्री
3) जायफल
4) पघ्वमेवा

कह्नूरी
कुशा
हूर्वा, गंगाजळ, तुल़ी अमिबोप्र भस्म
पीसी हलदी 9 सेर मेंबदी़ी बुकनी 9 सेर पीली सरसॉं $\frac{\text { पाब. }}{}$ भारिएल्ब 90
नारियल गोला भन
 जकूल साममी का संघह सर्वंया उचित है, किन्दु जो यज्ञकता ऐछा करने में. चसुतः शसमर्थ हों उन्हें चाहिये कि बह श्शनी श़्तित के अनुपार ही चश्न-पाममी संमह कर यझ्ञाद कर्म में यञानुछुष भगतन्र को भक्कि-मान से परिपूर्ण बोकर लिवेद्न करें। ऐखा करनेवालों को भी उतनाईी फल होगा जितना कि अल्यधिक यझ-बाममी निंदेदन करने वालों को होता है। बास्तविक में 'भावर्वमिच्छुन्ति देवताः' भगवात्त तो केनल भाष के ही भूबे हैं न कि द्वयादि के । ₹्ययं भगबान्ते भी गोता में"पर्रं पुष्षं फलं तोयं यो मे भक्स्या प्रयच्छति। तदहं भक्युपहितमझ्नामि प्रयतास्मनः . 11 " इल्यादि वाक यौ द्वारा मकिभमाब को ही मुख्य शौर श्रती सर्वेंत्रिय वर्ड कहा है।

## यब्न-मीमांसा।

पेश्चरन्न ( सुपर्ण, हीरा, नीलम, पोखराज और मोती )
संवैंषधि (कुट, ज़्रामासी, आँवाहलदी धौर दारूहलदी, मुरा; शिलाजीव, घन्दन का हूर, वच, चन्वा श्रैर चाग़र मोथा)

संतमृत्तिका ( हाथी के स्थान की, घोड़े के स्थान की, विल ( डीमक ) स्थान की, सढ्रम (जहाँ पर दो नदियों का मिलन हुभा हो ) स्यान की, तालाव की, गोश्राला और चतुष्पथ ( राजद्दार भथबा कचहरी) की सृत्चिता )

सेतधान्य ( यन, गेहेँ, धान, तिल, ककुनी, सावाँँ और चना )
पेंच्चरंद्र १—सफेट रद्र [ चावल अथवा यद का हूर्या] २—लाल र र्ञा [कुसुंभ, सिन्दूर अथधा गेरू] ₹—पील्ला रन्न्र [हरिताल, अयबा हलदी ] ४—फला रह्न [ या का जला हुभा चूर्ष ]
५-नीला र्द्र [ पीला भौर काला रद्ग मिखा हुआा]


२—"कुषठं माही हरिद्ट हे मुरा-शैलेयचन्दनमम।
वचा-चनाक-मुस्तं च स्वोषध्यो दश समृतः ॥" (बन्दोगपरिलिष)


૪-' यव-गेध्रूमधधान्यालि तिबाः कन्द्रत्तथेव च।

५-"रणनि पच्ववर्णानि मण्बलार्थ दि कारयेत्।
शाबि-तण्डुलचूऐोंन शुक्लं बा यवद्भम्भम् ॥
1कं कुपुम्भ-ससन्दू - तौरिकादि बमुद्धवम्।
ररिताबोद्रवं पीतं रजनीदम्भवं तथा॥
कृष्यां दअधयवेन्नींलं पीतकृष्णविम्मिभ्रिनम् И") (पच्चराध)

- घर्कः प्ताशः खदिरस्वपामार्गोडप पिव्पलः।

बदुम्ब्रः शमी दर्शा कुशाय्य समिघस्विमाः ॥
CC-Ò. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri
 906 भौर कुशा की 806 )

मृाचर्म ? कंबल 9 नारियल की जढा फ्रकनी सुतरी
गोचठा स्बूबा धथरी सृत्तिका पंब्बा ज्रधान कहश ? पदेशे कलश , चास्तु कलश ? योगिनी कलश ? क्षेत्रपाल कहश ? मह कलश ? गद्गासागर २
श्रभिषेक पात्र ?
पूएपाः्र -

कटोरी ?
चछस्थाली ।
थाली

दियापसलाई
पीढा ₹ -
बौंकी २
घखडा ?
घडींड़ ?
शंख 9
तांबेका तार २० हाथ
शह्दु लोहे के :
(चंदी, ताम्र अभवा पीतल का ) [ हरिहरयला में प्रधान कलशः २ होंगे ]
"
88

98

98

18
9

39

91

89

99

एकैछस्याष्टशतकमष्थाविशति वा पुनः । होतेव्या मधुसर्मिभ्या दध्ना चैश समन्बिताः ॥ भ्रादेशमाघः समिषः सरला श्यपलाशिनीः। समिघः कहपयेत प्राइः सर्वक्मंड़ सर्वदा ॥ ( मत्स्पपुराए )
परांत
कड़ज़
हड़ली
चिमटा
छायापान
कहोरा

घोती
डुपदा
अंगोछा
यझ्ञोपवीत
पंचपान्न
आचमनी
at
अर्षा
होटा .
जिलास
छाता
कुशासन

कंबकासन
कटोरी (मधुपर्कर्थ प्रत्येक बाह्मण के किये दो दो।

गोगुब़ी
रुदाक्षमाला
पुष्पमाला
खड़ाऊँ अंगूठी ( सुवर्ण)

नान्दीश्राद्ध के लिएघोती \&
डुवहा :

देबताश्रों को चढ़ाने के वस्न-

प्रधान देवता के लिये श्रेष्ठ वस्र २ घोती

२9
हुपदा श१
चुँ दड़ी रेशमी
लान्त चल्र गज 6

मएडपार्थ घस्तुथान कपड़ा सफेद ः थान " लाल ?
थान $\because$ काला ?
थान "नीला . ?

* बितने श्नत्विों का जरए श्रमीष्ट हो उतनो ही धोती घ्रादि स्रामान की


$x$ बिघ्ध देवता के नाम सें जो यक्ष हो उसी देवता की प्रतिमा रखनी चाहिये।.
 सर्य, डुराई, लक्ष्मी श्रकि श्रादि नाम के चज्ञां में तत्तार नास की प्रतिमा रखनी चाहिये।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

केले के स्तव्भ ३२ छचपर चाई

मूँन क्री रस्सी
हैंटा २फी २०००
ईंटा कची २००
हवनीय द्रव्य-
विष्यु याग
तिल
च्चाबल
य
चीनी

- घृत

पायस
-कमल गहा (२ सेर ) चन्द्दनका झूरा ( $\ell$ सेर ) - गुम्गुल (२ सेर) पत्ञामेवा (२सेर) भोज पच्च ( भाधा सेर ) चन्दुज का चूरा (८ सेर) गुगुल (३ सेर)
पच्चमेवा. ( $<$ सेर) भोज पत्र

महाविष्यु याग

| मन |  |
| :---: | :---: |
| २२ | तिल |
| 90 | चावल |
| \& | यव |
| 8 | चीनी |
| 8 | घูत |
|  | पायस |

श्रतिविष्णु याग
मज 8ษ २० 97 \&

8 चन्द़न का हूरा (१६ सेर) गुम्गुल ( 8 सेर) पद्वमेवा ( $1 \circ$ सेर) भोज़ पत्र ( भा सेर)

मन
तिळ

चीनी
घृत
पायस
8
कमल गहा (८ सेर) घन्दून का छूरा (१६ंसेर)


शरीर-शुद्धघर्थ सर्वभायश्चित्त गोब़ान-

गोद्दाज ३६०,१८०,९०,३५,३०, पूर्वाँ्न गोद़्ान
उत्तराद्न गोदान
き
₹
विष्णु श्राद
सम्य पूजन
अनुतावादक
निबन्ब पूजन ( पुस्तक पूजन)
विण्णु पूजन
घह्न-होतन्चरा
सबद्र दद्धिजा

| पधान दक्षिएा- | प्रतिदित |
| :---: | :---: |
| आाचार्य दक्षिएा | " |
| यह्या दृक्षिणा | , |
| द्दरपाल दक्षिएा |  |
| अरणि-पूजन दक्षिणा |  |
|  |  |
| पूर्शाहुति दक्षिया | [ वथाशक |
| भूरसी दृक्षिया | " |
| गोनिष्कय दु्य दक्षिणा |  |
| मण्डद निष्कम दक्षिए। |  |
| भुमिनिष्हय दक्षिए। |  |भाचार्य दक्षिएा$:$

帾28तज्ञन्य गोद़ा़ दक्षियापूर्शुतुति दृ्षिया [ चथाशक्ति ]भूरसी दक्षिशा28
8)


## वेदाचार्य पं० अीवेणीराम शर्मा गौड़ की अन्य पुस्तेकी－

（१）पारस्करग्यद्यत्न（ विवृत्ति सहित）
（२）वेद－विज्ञान－मीमांसा（ स्वतन्च ग्रन्थ）
（३）विवाहपद्धति（ हिन्दीभाषा सहित）

（५）यऩ－मीमांसा（ प्रथम－भाग ）
（६）यञ्नीमींसा（द्वितीय－भाग）

# महामहोपाध्याय पं० श्रीविश्चधर्जी गौड़ के 

 रचित ग्रन्य－（？）कात्यायनध्रौतमूक्र
（२）कात्यायनयुल्बसूत्र
（३）देवयाग़्रिपपद्धति
（४）भादसार
（५）स्मार्तंम्रमु
（६）श्रिलन्याषपदति
（o）वास्युसान्तिपद्धति
（द）विवाहुपद्धति
（i）उपनयनपद्धति
（१०）कात्यायन－⿹勹्रौतसक्न्रभूमिका

पुस्तक प्राति－स्थान－
मान्टर खेलाड़ोलाल ऐएड सन्स， संस्टृत－ुुक्रडिपो，कंचौड़ीगलो，कारी।
/


[^0]:    * 'रास्तिको वेदलनिन्दक:'

