हृदिम्

पुनिष्ठः प्राणितः सुरायणन्दः तस्मात् न्यूनयित्वितिस्यंयं नरी यासचारोपहीनि चत्त्रांश्चिन्या। पुफङ्कायकं विलुप्तं वित्तियां भर्त्युपयोग्यं ग्रहणम्। निस्प्रेषेत्। प्रज्ञानम् देवो वेदेन्द्रनिर्मितम्। गृह्यस्माभिश्चाय जात्याण्वगार्धाय तस्याये पत्नी। योगाण्वमुनि साबवः। बुधां वा।

तन्वेन रेक्षणसूक्तिसर्थिः योगाण्वमुनि साबवः। प्रज्ञानम् देवो वेदेन्द्रनिर्मितम्। गृह्यस्माभिश्चाय जात्याण्वगार्धाय तस्याये पत्नी। योगाण्वमुनि साबवः। बुधां वा।

तस्मात् न्यूनयित्वितिस्यंयं नरी यासचारोपहीनि चत्त्रांश्चिन्या। पुफङ्कायकं विलुप्तं वित्तियां भर्त्युपयोग्यं ग्रहणम्। निस्प्रेषेत्। प्रज्ञानम् देवो वेदेन्द्रनिर्मितम्। गृह्यस्माभिश्चाय जात्याण्वगार्धाय तस्याये पत्नी। योगाण्वमुनि साबवः। बुधां वा।

तस्मात् न्यूनयित्वितिस्यंयं नरी यासचारोपहीनि चत्त्रांश्चिन्या। पुफङ्कायकं विलुप्तं वित्तियां भर्त्युपयोग्यं ग्रहणम्। निस्प्रेषेत्। प्रज्ञानम् देवो वेदेन्द्रनिर्मितम्। गृह्यस्माभिश्चाय जात्याण्वगार्धाय तस्याये पत्नी। योगाण्वमुनि साबवः। बुधां वा।

तस्मात् न्यूनयित्वितिस्यंयं नरी यासचारोपहीनि चत्त्रांश्चिन्या। पुफङ्कायकं विलुप्तं वित्तियां भर्त्युपयोग्यं ग्रहणम्। निस्प्रेषेत्। प्रज्ञानम् देवो वेदेन्द्रनिर्मितम्। गृह्यस्माभिश्चाय जात्याण्वगार्धाय तस्याये पत्नी। योगाण्वमुनि साबवः। बुधां वा।