॥ श्रीभद्राहुस्वामीचरित्रम् ॥

(कर्ता—श्रीशुभशीलनगणी)

छापी प्रसिद्ध करनार—पणिहत आवक हीराठाण हंसराज.

चीरसंवत........... २४६५. विक्रमसंवत........... १७५५. सने........... १९३२.

श्रीज्ञानास्वरूप अिचित्तिग प्रेमसां छापू—जामनगर.

* * * कि. ३—१० * * *
अथ श्रीभद्रवाहुस्वामीचरित्रं प्रारंभ्यते

कुर्वा गो मानवं नित्यं। जिनेन्द्रशासनोत्तरति। भद्रवाहुगणाधीशं। इवासोति शुभविभयं।
तथाहि इहेव भारते खेले। दक्षिणदिशं प्रतिधानपुरानिं नगरं वर्तते। तस्मिनेव भद्रवाहुहराहरामिष्यो हौ।
निर्धनो सहायलो हिंजं वसतं। स्म। अधेकदा श्रीयशोभामिश्या। सूखणयो महीत्तेन विहरंस्तत्र नगरे समाः।
जगम्। अनेके वद्यजनास्तेष शृणिराणि। धम्म शोभुं। समायताः। तदा तो हौ। भारतविश्वं तैंजेन। सारं।
धम्म शोभुं। तत्रायताः। शृयोषिरं जनानं पुरों धम्मोपेद्वारं। यथा संसारभं असारे।
नाथं सुनं। वाहिने। अणापुरं। जाणंतो इह। जीवो। न कुणं। जिगलेस्य। धम्मं।
यथाहास्तितक्षरशृणुः। शतुकंदभानं। चन्द्दाजातजलं। यथाहरणाया|भावान्त्रका|कः।
यथायवृहदः। समुहदिवसं। यहं विन्मनात्मकः। छत्ता। मूलं तद्वितिं। यथाविचि। तपः कुर्वा गो।
वीतस्पः। इलादि। धर्मेदेशानां निमो। तौ। ब्रह्मिः।
भद्रवाह ॥ २ ॥

प्रातः निजस्य समायाति, स्वैदा दारिष्यपरासूति तौ विचारयामासि; यथा-रे दारिष्य नमस्तुथ्यं।

सिद्ध्रोहं तत्रसादतः || येन पद्यायें सः || न मां पश्यति कथन न || १ || यस्यासि विशं स नरः कु-लीनः || स पंडितः स श्रुतिमान्य गुणजः || स एवं वक्ता स च दस्तनीयः।

सर्वं गुणाः काञ्चनमाध्ययन्ते ॥ २ ॥ गुणजोपि कुतजोपि || कुलीनोपि महानपि ॥ प्रियवदोपि दक्षोपि ॥ निधनो नेत्र शायते ॥ ३ ॥

आयोऽ पाश्रें किंचिदपि द्रव्यं नास्ति, कथं कथितक्षेत्र प्राप्तेऽ हुष्काण्डेऽ खाजीरिकां कुर्वे, अत आयोऽ:

संसारवं मेच्छा तु दुवेत्मेवः अतः संयमवहँतेन जन्म साप्तं कर्योऽग्ने एवं हुः (धार्मिक) राज्यमानपो

तौ श्रीयोभद्रसूरिणा पाश्रें समेत्य दीक्षां जन्यहुः। क्षेत्रेण नृत्ताभ्यस्तं कुर्वेन श्रीभद्रवाहुः दुक्कामे च साङ्केतिक उत्तराधिक दशाशुरस्करं कल्य-वहार आवद्धक सृष्टिकार्यं आचारानं कपिलपतियाः सूक्ष्माण नियुक्त्तो निर्मिता। भद्रवाह्

विनाशी ज्योतिः कालशिरोमणिः पंढिता च वियुहिता। तस्मिन्नावास्ते श्रीयोभद्रसूरिणाः दशाशुरस्करः। श्री-

आयसंबंधित स्वैरिग्याः अपि श्रीप्रवर्ता चिरर्तिम्या। इतः श्रीयोभद्रसूर्यो निजस्यानक्षेत्र्ये निजासुरं।
भज्नाहु
|| ३ ||

निकटस्थे विलोकय तथयोः श्रीयशोभ्रदुर्भिवद्राहुस्वामिनोर्गच्छभारं समश्व खय कुतानाना धर्मेश्वानपराः।

स्वर्ग: जगमुः। ततो मिथः परमस्थेहितो तो श्रीभद्राहुस्मृतिविजयो भड्ड्यजनान्य प्रतिविद्धयतो सुवि विहरतः।

स्म: वराहेश्वरिद्वाराधनभूते, परे केवलं गर्वविद्वताधिकुः: सनानि सुनीति तुव्रत्तद्रवणयामासे। तेन दुर्भिवस्तिं सुरिपिः न दत्तं, यत:-चारत्रश्रणु विहीनः।

श्रुतवानि नोपजिञ्यसे सिन्धः। शीतलजन्तुरुपिणः। कुठजीर्णं दाँतकः इति। १। ॥ ज्ञानं सतां मानवविदिनानं। केषसंबिदेतत्मदत्तनकरणं। स्तानं विभिन्न।

यतिज्यों विमुक्ते। कामातुराणामतिकामकरणं। ॥२॥ तस्यमयस्ते निजसहोदराझत्रवाहस्वामिन: पार्श्वांतु

सुरिपिः यथार्थे, तदा भद्राहुस्वामिना प्राक्कं, भो वत्स। तं विहानसि, क्रियावानसि, ततवज्जोशि, परं परमगवामिभूतोः, तेनेभ्यो हेतुना गुरुभिरपि तुव्रं सुरिपिः नार्त्तं, अथायुधानाः।

ते सुरिपिः कथं यथं वच्छामि? अतस्वं गव्य परित्यज? एवं भद्राहुस्वामिनं: प्राक्कं वचनं तस्य न रुचितं, यत:-कस्यापि कुशिष्यत्सुभिर्मस्तृतोस्म वयं वचनमिति विचयत्या परिणामति, यत:-न दुर्जनं।

केषसंबिदेतनकरणं। सिद्धं सुमक्ला पयसा गुढेन। न निव्रृत्तों मधुरत्ममेति। ॥३॥ अभित्वान हि सुषुमालमिपि।
युर्वचनं कर्णशूलायते। एवं युर्वकं हितचन्दनम्बवर्गणयंता तेन वराहेण दीक्षा परिलक्षा। मिथ्यातं गतध्रसु
स पुनर्पदिनवें जनाहं। वाराहिसिद्धतास्य नावेन व्योतिशालं च तेन रत्नस्यं। व्योतिशालं च प्रवृत्
पत्ताळोकानं निमित्तानं देश्यनं स निजश्चालं प्रथायाम्यास। लोकानं पुरुषं वदति। मयं वाल्यति एव
व्योतिशालाभ्यासं। कृतौर्तिः मयैक्यं प्रतिष्ठानपुरानःविहीनमध्ये शिलोपपरं करं मंडितं। तत् ध्रुवं प्रमादेन
तद्ध्रुवम्मृद्वीवां नगरमध्ये निजश्चालं समायात।। राजै दुष्टेन च मया संवतं। यत्र तत् शिलोपपर्यंतिः
महं मया न प्रमादेन। तेन च ध्रुवस्वामी सूयमं महं कोण प्रयास्यतिः। इति विचारः सहस्रधुता राज्यवेषोथाय
तद्ध्रुवं प्रमादेन बनेवहं गतं। यथतत्र राज्यवेषः प्रातलवन्यं तथां शिलायं धुसं। सिंहो द्रष्टि। तथापि
निम्भयीमूयं ध्रुवमभक्त्यं तथ्य सिंहस्यापतां स्वकरं क्षिप्त्यं यथतत्तवम्ममपसर्यामि। तद्ध्रुवस्वामी सूयः।
प्रख्यायीमूयमामवदत। बलस! द्वयं तव ध्रुवमभल्या साहसेन चाहं तत्तथोपरि नुष्ट्रोसं। अततः वाणिज्यं
वरं मार्गयोत्सवः। ततृ श्रुतवं मया प्रोक्तं। सुर्विनदेष। यदि त्वं ममार्गये प्रसंजयोपिः। तवं ती। मां निजविवाने
नीवः सर्वं ज्योतिश्चकं देश्यं। ततृ श्रुतवं सूयं मां स्थविरसाने। नीवः स्थापयामास। प्रहादीनां चारं च
द्वासामासस्। एवं इत्तथोऽवह सूर्यमाल्यच्छवि विश्लोकारकरणायस्मेव सुनरत्र भ्रूमी समागतोऽस्मि। तद्रथेऽवः च भूमी सचेत्र विचराभि। एवं तद्धुर्स्तः सत्यं मन्यसमाना। सर्वेष्ठि नागरजनस्तं भूशं सत्कायायामसुः। एवं नागरम्यः तत्स्य भूषितर्वं शुर्त्र तत्पुरापायः। श्रीजितश्रजराजः तं निजपुरोहितं त्रिवम्। तस्याजीविकार्यः च आसं समर्पणामास। एवमाधिगताधिकसन्मानोऽस्य श्रुतं गवासिन्न्तो देविषेषं जीवनमलिन्द्रा करोतिः। एवं तत्र प्रतिश्राणः किल्लिविष्टान च समर्पणामास। श्रीमद्वाहुद्वास्कनस्त्र प्रतिहः। तद्रथेऽवः च सहस्त्रोपायामसुः। ऐसे तत्र नागरस्त्रेण निवसितो जीवनिन्द्रा सत्कायायामा। श्रुवता गवासितार्वं बृहत्तिक्रितित्वं गुरुभ्यं ज्ञापित्वः तानाकायामासुः। एवं तत्र नागरस्त्रेण निवसितो जीवनिन्द्रा सत्कायायामा। श्रुवता गवासितार्वं बृहत्तिक्रितित्वं गुरुभ्यं ज्ञापित्वः तानाकायामासुः। ऐसे तत्र नागरस्त्रेण निवसितो जीवनिन्द्रा सत्कायायामा। श्रुवता गवासितार्वं बृहत्तिक्रितित्वं गुरुभ्यं ज्ञापित्वः तानाकायामासुः।

chalitau
दानपूर्वक सत्सनैन सत्तोषयामास्। सत्वेःपि नगरठोका दुःत्रज्ञनमौल्लविनिषितं वर्धिपनाथ नृपामे समायांति,
अनुदर्शिनाचारार्द्योपि राज्नोऽधे वर्धिपनाथे नमायाता॥ परं श्रीभद्रवाहुस्वामिनो। नागतान् विज्ञाय देश-
परेण वराहसर्विङ्कर राज्नोऽधे गृहमे प्रोक्तः हे लामिनु! सत्वेःपि ठोका पुत्रवर्धिपनाथे। भवतामे समायाता॥
परस्मेको जेनाचार्यो भद्रवाहुनांगतः। तेन स भवतां शातुरिव देशी संभायते। अतस्तस्य देशानिष्कासनरुपं
वंडो दातुं गुजायते। ततु श्रुत्वा राजा निजमित्रिण समादिशतु। तथा तस्य जेनाचार्यस्य भद्रवाहुरर्वे गत्वा
पुरुषः। यथौऽः पुत्रवर्धिपनाथे राज्नोऽधे कथं न समायाता॥ एवं नृपेषाधिर्द्रो मंशी गुरूर्मे समेत नृपोऽक
निवेदयामास। तदा गृहसिरकं भो मृद्रिणः। अर्थे पुत्रज्ञनमौल्लवरुपं राज्नोऽधे हर्षः सतदिनाचिरिवैवत्। एवं
स्तोककालात्विपरिवनः हर्ष विज्ञाय वयं नागता। सः। अथैव गृहसिरकं वृहांते मंशी राज्नोऽधे निवेदयामास।
ततु श्रुत्वा विषितो राजा सः श्रीभद्रवाहुस्वामिनो। नमाय नवन्योऽः भगवन्। श्रीभद्रिङ्गे
मद्दीपुत्रज्ञनमहर्ष। स्तोककालात्विपरिव कथमुः। गृहसिरकं राजन। यदि प्रकटं सत्यं कथविष्यते। तदा
तक हुद्येःसमाधिभिमित्तिः। राजा प्रोक्तं भगवन्।। श्रीभद्रिङ्कस्तवं जाते तत्सुखनेन कथवधं।। सम हुद्ये
मनागिप संतापो न भविष्यति. तत् श्रुत्वा युज्मिन्तं, राजन! इति सत्तते दिवसे निशीलेख्यं भवदीयः
पुरस्यावश्यं चिन्तामिता ततो भविष्यति, तत्क्षोकविसर्जनार्थ च भवतां पार्थें नूनं समागमनं भवि-
ष्यति. तत् श्रुत्वातीविविषितो राजा पुनरं युज्मिन्तं, भगवन्! भवदीरपि कथं ज्ञातं? युज्मिन्तं
सर्वज्ञोकिलमवल्लादिनियोतिज्ञोनेव सया ज्ञातमति. अर्थेयं विस्मितो राजा निजावासे समेव नगरमध्या-
त्सवं अष्टं चिन्तामिता वाहिनिप्पकस्याय्यास. अंतं: युज्मिन्तं च विस्मितायं चिन्तामिता वाहिनिप्पकस्याय्यास. अथ सत्तते दिवसे निशीले धारी तस्य चालस्य सत्यपाना धरारुखाये समु-
पविष्टा. इतोऽस्मात् धरारुखाये तस्य चालस्य सत्यपानाये समुपविष्टा. इतोऽस्मात् धरारुखाये तस्य चालस्य सत्यपाना धरारुखाये समुपविष्टा.
एवं नृपावां ग्रुतं विलोक्यं नगरिलोकस्तं वराहिमिरिं निद्यामयां. श्रीभद्रवाहुस्वामिनं च प्रशंसयामायां.
राजापित्य तस्य चालसिमिरिं धिकारं कुतं. अथ तथस्मात्रं भाषाश्वतसंस्यातां श्रीभद्रवाहुस्वामिनो नृपाये श्रीकायणोदाय समायातां.
तेषां राजे संसारार्थाताया उपदेशो दत्तं. ततो राजा युज्मिन्तं पुष्यं. भगवन्! युज्मिन्तं च तस्य ज्ञातं?
चिन्तामिता वाहिनिप्पकस्याय वाहिनिप्पकस्याय वाहिनिप्पकस्याय समु. कथं ज्ञातं?
तत्त्व किं कारणं? युस्मिस्तकं, राज्ञ! तस्य अंगोत्तथा मुखे विहालिकाया: खरूपं विचारते. किंतु यदा पुनः प्रसूतिस्तम्भी, तदेवास्मि: सुक्ष्मबुद्ध्वा तदेवा विचारिता, तदा ज्ञातानेन तस्य बालस्य सतदिनायुर-सामिर्यान्तः. अथातीवेयें अवत्यातो चराहो चार्वतरुपस्तक्कर्ता जते क्षेत्रः ठबः, ताब्रज्ञद्रवाहुस्तामिना निवारितः, कथितं च तस्मै, भो चराह! सर्वेज्ज्ञप्रणीताः शालेक्षणु हु स्वच्छस्पि सत्कमेव प्रोक्तस्यस्ति, परं केवलं गुर्भायाम् एव दुर्लभोजगिति, यत्-अर्थंत्रकरं नास्ति। नास्ति सुखमनोपयं छ। अनान्त्यं पुरूषिन्नि नास्ति। आश्चर्या: खल्च्छु दुर्लभाः। छ। किं च भो चराह! तवामऽप्रेमे चेतेः वियागर्य एव कारणं, तेन च तव सम्बन्धानं न वर्तेत, यत्-प्रभुप्रसादोऽस्तारूपः। विश्वो रूपमनवं:। शोर्यं परिषांमितं। ब्रह्मचक्रयाः। प्रक्ता गार्गखेत्वं।। ।। अनुस्तोत्रं तस्य चर्भं चार्वत केनकाशं त्राहीनोऽकंपं-प्रभुप्रशा:। कुण्डसा:। कुमायोपः सयस्या:। भांतिः संत्तसिः साप्तायंत्रिज्ञानोऽस्मी। सुर्याध्यक्षरूपदर्शिः दिवसशीम्रज्ञानं। भालम्बर्णं नेतुरपि कौरसम:। किमु तं!।। ।। इति बद्धेव स ब्राह्मज्ञो नः:। तत्त्वं श्रुत्वा सं चराहो चार्व सुर्य:। गोक्षेश्वर निन्दितोऽत्तविषण्णो वाक्यं। अथेकदा राजसभायं पुनःसंज्ञानातिवाक्षरण्यं चार्वेण प्रोक्तं, राजनिर्व पर्यायश्रवहरेः। अक्षमाल्यं वर्ष्टि अत्रेय।
समाध्यस्यमंडले द्रिपंचाश्रयङ्ग्यमाणो मत्स्यो गगनमंडलात पतिष्ठति. ततु श्रुता श्रीभद्रवाहुश्रामिभि:
प्रोक्ते, स मत्स्य एकप्रंचाश्रयङ्ग्यमाणो समाध्यस्यमंडलाहि: पूर्विदिशि पतिष्ठति.
तत: संध्यायमके समान्मेघे वर्णी गुरुक्षरमाण एव मत्स्यो गुरुक्षस्यां एव निपतति:,
एवं गुरुक तस्यामृतं ततात्त्रा राज्ये श्रीभद्रवाहुयुगेऽ भूर्षं सन्मानिति:, जीनसंभः स्वैः स्वीकृति:.
अथ राज्यापापान्तो वराहो देवांतं गत:, तत्र च भागवतै दीक्षा यथाप्राणानक्रङ्गि कर्णाणि गृहु च द्वियं वहन कियता कालेन मृतो जीनश्चाः
देवी व्यंजनास्रः. तत्र निजविनंगानानष स पूर्वभार्त स्त्रिया जीनमुनीनामुपपर्वं विषाणुं वाच्यतिस, परें
तपोवजपनंस्रङ्गानां मुनिनां किंचिद्धुपद्रवं विषाणुं स सम्बों न वभृत, ततोत्स आद्यगणीनुपद्रवो उभः
तेषां यथे यथे स रोगोत्पत्ति कलुः प्रभुतः. एवं रोगाविभाविन विविध भवरकास्तं द्रक्कातं श्रीभद्रवाहुयुग्यो
निवेद्यो आमसु: विज्ञति चक्रुश, भववन! जगत् चयं तथा निष्ठा सति संथेन रोगोपद्रवीपा कथ सोडुं शक्यते? ततु श्रुता गृहुमिरक, भो श्राह्दि:! यूवं भयं मा क्रुदों? स एव वराहस्य द्वारा व्यंजनीस्तः
पूर्ववेषात संघं पीड्यति, अहं च तूर्षमेव तस्योपायं करोमि, तेन सञ्ज वर्षं भवतिष्ठति. ततश्चैवुर्दभि: पड्-
गाथामयं श्रीउपसर्गंहरं स्तोत्रं रचयितवा आदेश्यं दृश्यते, प्रोक्त चायस्य स्तोत्रस्य पाठकरणं एवं सर्वोपि
रोगोप्रद्रोहसं नामं यास्यति। स्तोत्रस्यास्य नित्यं पाठपरायणां श्राद्धार्यां स न्यायंत्र समागमि अभ्रवितुं
समस्तं न भविष्यति। कि चायस्य पाठं: परंपरापि तत्कालः प्रवक्षीभृं मनोवाचितं पूर्वपुष्यति। ततं
स्तत्स्तोत्रपाठं पदलस्तः आदेश्यं सर्वोपपशा तितारति। ततं: स्तवाध्यायं ठठा यतं ततं कार्यं तस्तत्तोत्रपाठं
कर्त्तं लक्ष्यं: परंपरें वैवं समाहयामां। तदात्मविश्वम् गुरुवाभि समागम्य चित्तविपूर्व्यं नयंतृत: प्राप्तं
गाथासारिता। तथाव्यक्तिः हृदये स्मृतं तदुपसर्गंहरं स्तोत्रं सर्वविधेयायुपत्मानं। एवं व चतुर्दशा: चत्वारीः: श्रीभद्राहुस्तमि
नो वहुकालं महां विष्णुवानेकमहव्यजीवायं च प्रतिवोध्य स्वर्गं गता; कमेन च तेवरवः मुक्ति यास्यति।

tि श्रीभद्राहुस्तमिचरित्रं समास्तम्।

॥ १० ॥