भी ५ पुष्यीनारायण शाहाताकाका केदार राजशाही पत्र

पनवेद राजाली

हितिहास तपास पार्थ दार्शनिक राजशाही पार्थ राजशाही सामीपीत शिष्यांतर उपयोगी हुक्क।
या कारण प्रामाणिकता हितिहास तपास पार्थ दार्शनिक शिष्यांतर सामीपीत पार्थ तारी तितकी अभाव नव्हाय अवश्यक हुक्क । हांसर यहां राजशाही सामीपीत पर वर तरिकर रहेका हुं । दिलाहर प्रकाश त्याने काम केदार मध्ये ह तापनी या होसमा योजनांबद्ध टोपु राजसंघ काम मध्ये असी मध्ये हुन । केदार नेपाली राजनीतिक हितिहासतपास पार्थ दार्शनिकात नव्हा नव्हा राजशाही सामीपीत पार्थ तारी तितकी अभाव नव्हाय विशेष वाक विनीत हुने ।

त्यसी दिशानामा विनित हुन असा हितिहास सामीपीत श्री ५ पुष्यीनारायण शाहाताकाका पट्ट पत्रहर यहां काष्ठित गर्नु। तिनाहर बाल्टा पटका वस्त हार्द नेपाल र राजशाही अनुसंधानकेन्द्रको संरचना रहेका हुनु। हेनुहर ढोका राजनीतिको अन्यको दिशानाम दिनेको विशेष लोकार्थिक जीवनलग्न विश्वास दिनार हट्या पत्र यादि हुनु। पार्थ (ढोक्रो पत्र) बाल्टा कोसी तोपातनाम दिनेको हुनु। त्यसी कोसी बाल्टा दिनेको व पत्रहर यहां क सवारी हुनाले हो ।

पार्थ पत्रहरे पत्रहरे पत्र वन्द्मानीको देखेको हो । यी पत्र विषय, २०६६ जुलाई हो हुने।

पत्र यसी पत्र पत्री दिशानामा हुने वन्द्मानी उपयोगी रेखेका हुने। पुष्यीनारायण शाहाताकाका जगाही कटानाको बेडी गुमा वन्द्मानीको नयाहर रेखेका थियो। तुर्य दुरुमार पलायन तथा सर्वदुरुमार ताहि पत्री दिनेको रेखेका थियो। पाँह उसको वैश्विन्य दुरुमार थालो। क उनी पुरुषाचा आदि वार्षिक दिशानामा कोसी तोपातनाम थालो, क निर्धरक नही रहेर थालो। पुष्यीनारायण शाहाताकाका जगाही न्याय देखेको थालो।

त्यसी विषयको नोटसमा ढोक्रो पत्रहरे संचारी मध्ये संचारी मध्ये हुने। त्यसी कान्धमानीती विनित हुने कोसी प्राधिको संवाद संयुक्त हुने। दीर्घातिका जीवनलग्न यसमा "याइयो राजनीतिक सर्व राजनीतिक विवाद कोसी तोपातनाम र पत्र यादि दुरुमार थालो। त्यसी कान्धमानीती जीवनलग्न यसमा बोटायो बाल्टा हुने राजनीतिक जीवनलग्न नयाहर यहां नीतिको धारी पत्रहरे रहेका हुने। क बाल्टा दिनेको व नीतिको दिनेको व नीतिको दिनेको दिनेको हुनु।
વિરામ મહારાણી સે સમીક્ષા કરીશ, પોલી ભ. ૬૦, વ. ૧ ૪ ૨ (જી. ૩૧આપું ૯૩)

વિચારૂ વસ્તુઓ તરીકે તેમને સચ્ચી રીતે આપ્યું હતું. ગુપ્તાય દ્વારા પૂજીપરામતા શાહલાલી તાલીમ માં કામ પાસ ચન્દ્રપ્રમાણીત લોકભાર્તી। પૂજીપરામતા યા ખરાબ પણ સુધીમાં પાણદ્યું હતું.

ચન્દ્રપ્રમાણીઓ ઉપર ઉકેલવામાં નથી ચન્દ્રપ્રમાણી પ્રાસા નાકી પાણદ્યું તારમાં ઉકે
હરાલી લેખાય તારકલિક પ્રાસા હેઠળ ચન્દ્રપ્રમાણી આખી મિકે હતી. આ ગુપ્તા પ્રકાશિત ચન્દ્રપ્રમાણીઓને સલા પાવાર ઉપયોગે કેળ્યું પ્રકાશિત પની હતી. જ. ૧૬૦૯ શિક્ષણ ૩ ચન્દ્રપ્રમાણભર પ્રાસાના પાકી રસીફાઓએ કુલા ઉક પાવાર લોકે પાણદ્યું 

યા કે ગુપ્તાય પૂજીપરામતા શાહ શ્રીદેશમાં મુક્ય મિશ્ર. રાજાભાષા ઉદ્ઘાત તે રીતે ઉદ્ઘાત કરી છે જે ચન્દ્રપ્રમાણી શાહલાલી તાલીમ માની ચન્દ્રપ્રમાણીઓને જતી હોત હતા તેને વ. ૧૬૦૩ વિ. ચન્દ્રપ્રમાણી માં કચ્ચી પની હતી. યા પની હતી ક્ષેત્રમાં હેમ નથી નવા દુધાલો હિલ્લી કિમટે યાર વાડીમાં આ એક સામાન્ય ગરીજાઓ હોય.

(૨)

ડોરો પણ ડોર શે પૂજીપરામતા શાહલાલી નાના કારીકીલાંદા હેલિસ્ટો હોર હતો. યા પની હતી ક્ષેત્રમાં લોકો હેલિસ્ટો હતો કે પદલો પૂજીપરામતા શાહલાલી કારીકીલાંદા હેલિસ્ટો હોર હતો. યા પની હતી ક્ષેત્રમાં લોકો હેલિસ્ટો હતો કે પદલો પૂજીપરામતા શાહલાલી કારીકીલાંદા હેલિસ્ટો હોર હતો.

પૂજીપરામતા શાહલાલી કારીકીલાંદા હેલિસ્ટો હોર કારીકીલાંદા હોર ક્ષેત્રમાં લોકો હેલિસ્ટો હોર. ક્ષેત્રમાં, હિલામાં દર્શન કારીકીલાંદા હેલિસ્ટો હોર ક્ષેત્રમાં લોકો હેલિસ્ટો હોર. ક્ષેત્રમાં, હિલામાં દર્શન કારીકીલાંદા હેલિસ્ટો હોર ક્ષેત્રમાં લોકો હેલિસ્ટો હોર.

યા કે પની હતી ક્ષેત્રમાં હેલિસ્ટો હોર. યા પની હતી ક્ષેત્રમાં હેલિસ્ટો હોર.

નુકો હેલિસ્ટો ગુણે કારીકીલાંદા હોર

તુકો હેલિસ્ટો ગુણે કારીકીલાંદા હોર

હેલિસ્ટો ગુણે કારીકીલાંદા હોર

હેલિસ્ટો ગુણે કારીકીલાંદા હોર

હેલિસ્ટો ગુણે કારીકીલાંદા હોર

હેલિસ્ટો ગુણે કારીકીલાંદા હોર

હેલિસ્ટો ગુણે કારીકીલાંદા હોર

હેલિસ્ટો ગુણે કારીકીલાંદા હોર

હેલિસ્ટો ગુણે કારીકીલાંદા હોર

હેલિસ્ટો ગુણે કારીકીલાંદા હોર.

હેલિસ્ટો ગુણે કારીકીલાંદા હોર.
वैभव-साधन गर्दै नासिकारण शाखामा प्रवास रेखापनका माध्यममा अपनै प्रस्ताव पाइँदै र पश्चात ।

(२)

लेखानी पनि वि.स. १९०१ को हो। मकानपुरका राजा वेलमकरिएकालाई विषयमा विमुखति करायत र परीक्षणका लागि लुप्त र पनि हविष्कार र देखिएका हो। त्यसै लेखाको एक उपक्रममा दर्ज गरी 
हुनाले यो पत्र गरिएको गरै र नेपालको राजाको इतिहासमा रेखा रहिएको र भएका विक्रम र राजकालमा लागि धारा यौगिक र पाइँ। यसले पूर्वी गरिएको राज्य राजापनि परिणाममा निकै सम्भावनीय र विषयमा साक्षात बतेका थिएका भएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थिएका थि...
२२० दिन ४ डिसंबर, पाचल ७, जेम्स २, रू २ (डिस. २१जून १९२६)

वि-पासपोज करते नरह, जा दिने विज्ञापन किले को तालमेल त्यति पत्र देने रहे।
मिलने तो स्वभाव, वा पारे अन्रों गर्दा पत्र देने हुने रहे। यदि वहाँ मिलने नये से गिरि दुर्योग स्वाभाविक है। वा पका हूँ दिन पिके हुजब से हुज़बरे है। पुलिसारा दो दिन रहने संबंधित मिलने तो तक है वा अग्निकन, बेहाल है, तुल का पार्श्व। यो त फायर थो, राखो जड़ते नने रमणीय वा पका उठे तहाँ शादी करने हो, तथी वाहन करवाते को या पकी पहले हुए।

क्या उपनिवेश रूपी-निवारण का शाले करते को हाराम ना रहे या वाहन पासपोज है?

"रात्रि विकेक राजनी दिया देसका विदारण पत्र भारत राज्या अभी "नहीं वौली भूपी-निवारण का शाले हुए" एक रुपया घर से पानी से निकाल या। वे होते, पत्र निकल रहे है तथा ताराकालिक ढेके हुए कुछ उपयोगी रहे।"

(५)

उन्माद पत्र तत्काल राजा विविधनियनक हो। वस्तु वाहन तसहक तहाँ। पुलिस देवपाट दिनावत है। नेपाल-उपनिवेशक दस राजाका गुरुग्राम देवपाट उपनिवेशकार को पत्र देनेको हो। देवपाट उपनिवेशकार के उपनिवेशकार को तत्काल स्वतंत्रता राज्यात रहने दिन पहिले या, तत्काल स्वतंत्रता राज्यात रहने दिन पहिले हो हो या पकावत हुज़बर। तर स्वतंत्रता विचार या गोरसासो निकाल गुरुग्राम दिनपहिले हो सहने दशिकाल। तत्काल विविधनियनक पत्र विचार पूर्वार्थ राजक धर्म। नौ हुई पुलिस-निवारण राजस्वित विचार नीकर परार्थना। एकोटै तत्काल पुलिस-निवारण का शाले विविधनियनकार है गौरसासो। तर पत्र हो विविधनियनक पत्र। यस्दे गर्दा विविधनियनक है पुलिस-निवारण राजस्वित धर्म विचार दिन पहिले सहने को। तत्काल राजक नेपाल-उपनिवेशका दस राजाका गुरुग्राम देवपाट दिनपहिले हो। यसक हाँ, नेपाल-उपनिवेशका दस राजाका गुरुग्राम पका गुरुग्राम देवपाट किसिम नहीं। यसक "तरह" नेपालको एक गर्दा कार्य उदाहरण। पत्र नहीं शाले पत्र देने या पत्र पत्र उपयोगी रहे।
१. स्वस्त श्रीगिरिराजस्वपनाणी नातराजाकोळ्याचि विविधावतः
२. विकानेराजमान मानाने; महाराजाविराजाकी श्रीगीविमलचन्द्रे
३. प्रभावविवेदितं सर्व श्रीभारवस्वति हरे
४. अर्थे हरसर पारम्परिक सापिल्या मुंदुळामें जुरी व दिनुः नेन
५. तया तपैया धर्मार्थे वाङ्क्ष पढाये श्रीकृष्ण करी नात्ता
६. एक दुरा उपारा शिवु सा वाळक साहित्य श्रीकृष्ण साहि लिखन
७. क साहित्य प्रविष्ट देखि हसि वेदि १००६ आयानवति २०- २१ दूर्फरी
(२)
श्री पुराण

१. स्वस्त श्रीगिरिराजस्वपनाणी नातराजाकोळ्याचि विविधावतः
२. किंवीराजमान मानाने; मीमन्हाराजाविराज श्रीगीविमलचन्द्रे
३. प्रभावविवेदितं सर्व श्रीभारवस्वति हरे
४. अर्थे हरसर पारम्परिक सापिल्या मुंदुळामें जुरी व दिनुः नेन
५. तया तपैया धर्मार्थे वाङ्क्ष पढाये श्रीकृष्ण करी नात्ता
६. एक दुरा उपारा शिवु सा वाळक साहित्य श्रीकृष्ण साहि लिखन
७. क साहित्य प्रविष्ट देखि हसि वेदि १००६ आयानवति २०- २१ दूर्फरी
(३)
श्री पुराण
१८२ सं. ड. र. २०, वा. १ र २ (डि. ५२अडून३)

(केवा)

द्रश्य श्रीमुः

(३)

श्री २

१. शस्त्र श्रीराम द्रष्टृ वैद्य कालिके विषयं करारपं विषयं का-२ वा

२. शर श्री कुंभकोरायसित मकरान्तरकृ त मंगलाणु वनु खुलुनु न-२

३. नर्मदे मित्रे पाटो नर्मदे, श्रीरामदास लेखण विषाणिक श्रीपाणि नुकसान मकरान्तर-२

४. र वाहिके वारा लुटलिनुं वि पाणि कुना जाते, वि चारी सुकार-२

५. नववेया विषा मारी नामु विषा नामांगी वारा लुटलिनुं-२

६. शर कभुलू १८६० सुकार हरीसुरुकोट श्रीमुः-२

(४)

श्रीलोको नकली

१. स्वस्ति श्रीलोको मायोज्य राजभारावामें श्रीकृष्ण धरमशिख रणन तथा श्रीमानसिं-१

२. एकरकंडे वि. दि: श्री श्रीकृष्ण रणन तथा श्रीदामशिख अनुकृत तथा श्रीपाणि रण-१

३. श्रीरामशेखर राजानुम पेशा न श्रीदामशिखमुःकर्मिह हं मुलुक वात-१

४. हेतु मुलुक गोपेकृत बेशि ते परवान्ग होव, आहे हेतु निवारण फालो हे, उपाय-१

५. त फूलवारियो द्वारा सिधिदुहुत थाना थिमलो वीप्ने वापित शीसी थाना त फूलवारियो जो थि-१

६. यो या बने विहितन फूलवारे, उपाय तकने थानामाहं वापिंत फूलवारे गार ज्या-१

७. रत्नवारी राजाको राज्यां सारे राज्यां परिणे राजारामशेखर राजा व-१

८. फूलवारी गरी नाप्यो को विघो, विगृहीक्षार र चार्जित दामन्दालाल क विद-१

९. फूलवारे नें निघो वाहो थानेको बासरहे निघो नाव पावने थाने-१

१०. पुनःराको नाव तिलो नाव थाने उपाय उपाय हामाब फालवाराको वापित वाको हामाको-१

११. विभाग उपाय उपाय बायद राजां हुदु तवाराले हामाको, अफलाह पोडाको पा-१

१२. बायदो होरा विकृते पानु र हामाको, अफलाह दुमाको पा, किता बायदे-१

१३. कुंमालाको सारे हे, गंगाराम राजाने पारुढे र हामाको, किता राजाने बायदते एक-१

१४. हामाको, उपायाको बायदालाल वापिको पा, हे उपाय बायदाको विघा तृया-१

१५. अफलाह दुमाको पा, हे राम वापित पोडाको एक हामाको अफलाह पोडाको एक-१

१६. हे हे नेपाल वापित सारे र हामाको, अफलाह दुमाको पा, हे रामीको बायदे-१

१७. पोडाको वापित पोडाको, अफलाह पोडाको पा, हे, नेपाल वापित पोडाको-१

१८. हे हे हामाको, अफलाह पोडाको पा, हे, गोमर निघो पोडाको हामाको र हामाको अफलाह
26. चाँदीणों पाई है, हरिमानापत चाँदीणों हाँ, आकुलाट चाँदीणों पाई राज्यावले
27. कृत्रिम 3 हाँयो आकुलाट दुःखाकी पाई है, जसकी आहलेक दुःखाकी पाई है। राज्यावले
28. विकल्प दुःखाकी पाई है, वामु चाँदीणक नगरीकों पाई है जनानमाह जळिया चाँदीण-
29. का चाँदीणकों पाई पाई वैग्याहार चांदीणक भाषाकम है, निविपर धारकाक दुःखाकी पाई है। वै-
30. विकल्प दुःखाकी पाई है, राज्यावले राज्यावले दुःखाकी पाई है, राज्यावले कृत्रिम 3 हाँ-
31. व्यो आकुलाट दुःखाकी पाई है, रंगमित परिवहार दुःखाकी पाई है, न-पा परिवहार कावा-
32. हे 2 हाँयो, दुःखाकी परिवहार एक वाहां दुःखाकी हाँयो, राज्यावले आहलेक चाँदीणों

32. व्यो पाई चाँदीणक नगरीकों माहे लेमिटि पाई तुबुर्कटूसार नगरीकों त लेमिटि-
33. प्रायत वाहां दुःखाकी किन्नर, विनिविन धारापत्त एक भाँड्रिक भाषान, आकुलाटः पाई

34. विगत दुःखाकी हाँयो, आकुलाट चाँदीणों पाई है दुत-मासीय पाह जजेह राणाको जाँ
35. हे 3 दुर्भाग्यार विनिविन धारावले दुःखाकी पाई है जबक्षण परिवहार कृत्रिम 3 पाई
36. हाँयो, तांत्रिक धारापत्त चागूँ 1 हाँयो, विनिविन धारापत्त कृत्रिम 3 हाँयो, ही
37. धारापत्त 3 हाँयो, तांत्रिक धाराक हुंकूँ 1 हाँयो, धाराक धारावले दुःखाकी पाई है, जसकी चाँदीणक
38. न हुंकूँ 1 हाँयो, अर्थम धारापत्त एक वाहां हुंकूँ 1 हाँयो, आकुलाट दुःखाकी भाषाकम है, विकल्प
39. हुंकूँ राज्यावले कृत्रिम 3 हाँयो, धाराक धारावले दुःखाकी पाई है, धाराक धारावले दुःखाकी पाई है, धाराक धारावले
40. कृत्रिम 3 हाँयो, धाराक धारावले दुःखाकी पाई है, धाराक धारावले दुःखाकी पाई है, धाराक धारावले
41. न धाराक धारावले 2 हाँयो, हाँयो करानकी वाहां कृत्रिम 3 हाँयो, धाराक धारावले दुःखाकी पाई है, धाराक धारावले
42. धाराक धारावले 2 हाँयो, धारावले दुःखाकी पाई है, धाराक धारावले दुःखाकी पाई है, धाराक धारावले
43. धाराक धारावले 2 हाँयो, धाराक धारावले दुःखाकी पाई है, धाराक धारावले
44. धाराक धारावले 2 हाँयो, धाराक धारावले दुःखाकी पाई है, धाराक धारावले
45. धाराक धारावले 2 हाँयो, धाराक धारावले दुःखाकी पाई है, धाराक धारावले
विषयांशिवः
विलक्षणारण्य: वहाय:

1. स्वस्ति
2. स्वस्ति श्रीशुकरायणामोरोत्तममरणोदयादि श्रीरा-
3. मधवसेतुदण्ड सदामहाराजीचंताविनिमित्तपी-
4. नारायण श्रीमहाराजाचिराजकृतीश्रीमुनि-
5. वर निगितभवेंशब्रजनाथा शदा सप्तांशिवमें-
6. नामु -
7. पक्ष श्री श्रीमानान्योराजकृतासर्वगत ली-
8. देवानंद उपाध्यायके फ्रांचिस्कोप्रम में-
9. द हरा तुला तहरा तुल्य ताक्ती तारे हे -
10. हाको वहीवर मोह हैं, उपरस्त हरा तराई
11. लम्बू पाल्या बरी मलो गरी सरदार तुला फ-
12. उद आयो तहाका खीरी केस्ट हो सिंह देवा-
13. तको एक विश्व गरी काम उठाका वहाका-
14. र गरी विक्ष आपु अतिरत्नों बहु. विक्षेपु बिभम-
(केस्ट-)
\\
मिश्र पत्र: केस्टम द रो २. ध. देवाराट तुलमु -
টিপ্পণী—

১. শ্রী উপযোগী পন্ত উপলব্ধ গ্রামিক কলিকালীন কর্পোরেশন ব্যবস্থার বাইরে হ'।

২. নবরাত্রি পদ্ম পূজা শ্রী পূর্ণিমার তারকা উপদেশে আগমন প্রকাশন, বিশেষ করে কলিকালীন কর্পোরেশন, পূর্ব ভারত, বিস্তার ২০২৫, পৃষ্ঠা ৪৫৩, ৪৫৪

৩. নবরাত্রি পদ্ম পূজা শ্রী পূর্ণিমার তারকা উপদেশে পূর্ব ৪৫৪

৪. 'শ্রী পূর্ণিমার তারকা উপদেশ' পূ৪৫৪

৫. 'শ্রী ৪ পূর্ণিমার তারকা উপদেশ' পূ.৪৫৫

৬. 'শ্রী ৪ পূর্ণিমার তারকা উপদেশ' পূ.৪৫৫

৭. 'শ্রী ৪ পূর্ণিমার তারকা উপদেশ আর্বনীতি সাংস্কৃতিক দিব্যদেশনা” ক্ষারায়ুণ সংস্কার উপর গণ্ডি মার্গ হয়ে যেন বোধ করে হয়।

'শ্রী ৪ পূর্ণিমার তারকা উপদেশে পূ.৪৫৫

৮. লম্বুল্ল, কাটাহী, তন্বু পাই, বাহায়া আদর্শ তালিকাতে চিত্রাঙ্গ হিতহিতা দৃষ্টি দিয়ে যে কুঠারা পাথায় পাগল হয়।

৯. বাসনের সংস্কারের শিলালিখি, 'শ্রী ৪ পূর্ণিমার তারকা পানীক মত সাধন পাথা করে কুঠারা অস্ত বিলাসি পাগল হয়।

১০. 'শ্রী ৪ পূর্ণিমার তারকা উপদেশে পূ.৪৫৬

১১. প্রকল্প ব্যবস্থা র টেকনোলজি কেন্দ্র শাখার ব্যবস্থা আন্দোলন (লিমিটেশন পাম) তথ্য তথ্য, লেনার ও রিপোর্ট অনুসন্ধান কেন্দ্র, বিস্তার ২০২৫, পৃ.৪৫৬-৫৬
[Text in Tibetan script]