


संस्कृत-संस्कृत प्रथमः खण्डः

संपादको<br>आयुर्वेदाचार्य वेणीमाधवशास्री जोशी आयुर्नेदविशारद नारायण हरी जोशी



१९\&く
म हा रा प्ट्र रा ज्य सा हि त्य आणि सं रकृ ति मंडळ मुंब ई

अनुक्रमणिका

प्रकाशक :

## तर्कलीर्ध लक्ष्मणशास्ती जोर्शा <br> अघ्यक्ष :

महाराश्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडब, मुंबई ?

सनेंडिकाराः प्रकारादाधीनाः

मूल्य 40 रुप्यका:

## मुद्क :

लक्ष्मीबाई नारायण चौँघरी,
निर्णय सागर ग्रेस,
२६-२८, हॉ. एम. बी, वेलकर सट्रीट
मुंबई २.

## अनुक्रमणिका

अ ..... 01
आ ..... 79
इ. ..... 101
ई. ..... 107
उ ..... 108
ऊ ..... 136
ऋ ..... 139
ए. ..... 142
ऐ. ..... 146
ओ ..... 147
औ ..... 150
क ..... 178
क्ष ..... 249
ख ..... 259
ग. ..... 289
घ ..... 307
च. ..... 311
छ ..... 329
ज ..... 333
ट. ..... 357
ढ. ..... 358
त. ..... 359
द. ..... 389
ध. ..... 419
न. ..... 431
प. ..... 466
फ ..... 543
ब. ..... 547
भ. ..... 570
म. ..... 586
य ..... 657
र. ..... 665
ल ..... 695
व. ..... 715
रा ..... 799
श्र. ..... 848
ष. ..... 859
स ..... 861
ह. ..... 959

## निवेदनमम ।

च्यैंब । अच्युवेदान्तर्गतस्वास्थ्योपायरोगोपपच्तिरोगपरिहारोपपच्यायदिविषयप्रमेयाणामाधुनिकविज्ञाननिकषेणैज सत्यासत्यपरीक्षाडघ्यापि करणीया।

एताहदासमीक्षाहभूतार्थे सम्पूर्णायु्वेंदाध्ययनार्थे कोशोऽयं सर्वत उपकारको भविष्यतील्यन्न निसंवेदा बयम् । अतिरिच्चैतन्न काऽपि जागतीया भाषैताद्हासर्वव्यापक्कोशेनाद्यप्यल क्कारिता इत्यपि शक्यते वक्तुम् । आधुनिकवै दविद्यानिपुणानामायुर्येदाय्यापकाप्ये तॄणामत्युपकारिणमेतं कोशं तद्धत्तयो: प्रदद्तां मोदतेतरां नश्रेतः । "आयुवेंद-शाब्दकोश " इति सविनयाममिहितोडयं कोशः तत्वतः "आयुर्वेदज्ञानकोशः" "विश्वकोशः" एव वा।

मह्दाराह्रूराज्यस्य साहित्यसंखकृतिमण्डलेन मराठीभाषां विद्यापीठीयमाध्यमप्रतिषां प्रापयितुं बहुविध: व्यापकक्र वाब्मयीन: कर्यक्रम: आरेखितः। कोशोडयं तस्यैब कार्यक्रमस्य निश्रितं हइश्यकम् । आयुर्वेदा-चार्य-वेणीमाधवशाख्री-जोशी, पंडित वैँय श्री. ना. ह. जोरी-इल्येताम्यां संपादकाम्यां पे. वै. दत्ताश्रेयशास्नी जल्खकर, पं. वै. एकनाथशाख्ली कारीकर आदिभिरेतेषां सहकारिभिश्र गतषड्वर्षपयँतं परिश्रमपूर्षंकं कोशगतसंखृृतिभागः पुनःसंपादितः मराठीभाषायां भाषान्तरितश्रेति मण्डलस्य कृते तैम्यो कृतझतां विनिवेदेयामः।

## लक्ष्मणशास्री जोरी

अध्यक्ष:
महाराष्टराज्यसाहित्यसंस्कृतिमण्डलस्य

## आयुवेंदीयशब्दकोशस्येतिहासः

आयुर्बेद्शास्पपठनपाठनं ताबत् अनादिकालादारम्म प्रचलितमिति तु सुविदितमेब सर्वेषाम्। गुरुकुल－ पद्वत्यैब परंपरया श्शानमधिगच्छन्ति तदा शिष्याः सवें। परं पष्ब्यधिकसंवर्सरकालात् विधालयपद्धति： अस्तित्वमलमत् भारतेडसिन्। पाठ्यकमेडस्मिन् तत्तद् अंधागतानां पारिभाषिक शब्दानां अर्थाववोधने नासीत् शब्दकोशस्य सौलम्यं अत：पूर्वम्। प्रत्य भान्चाबइय－ कता तेन हि सर्वेषां छात्राणामध्यापकानां च शाख्रपरि－ रीलने कोशास । न्यूनता एपा आयुर्वेदकोविदि： उदूघोषिता सीयवरिषस्सु सभासु च। शासकीयायुर्वेंद－ समितिमिरपि प्रल़तराsम्यर्थना कृता श्यासनं प्रति।

सुवहो：कालात् क्लोन्युसाः समभबन् प्रयत्ना एते। ＇बैय्यकश़्द्वार्सिधु＇नात्रा एकः कोशा ：र्रसिद्विमलमत् असिमन्नेव समये कलकत्ता क्षेत्रे।परं न तद्न्तर्गताः इबद़ा： केवलं मानवायुर्वेदग्रंथाधारेण निहिताः । अपि च नोपयोजिता केबला आद्युर्दे़ीया परिभाषा शबद़ार्य－ विवरणे।

समस्यामिमामधिगम्य मुंबई शासननियुक्तेन आयु－ नेद्यसंझोधनमंडलेन आयुर्येदीयशब्द्वोशां संस्कृत－ भाषायां निर्मातुं निश्र्रय：कृतः। तदर्थ तेषां तेपामायु－ बेंद्शाब्रविषग्राणां शब्द－संकलनाय अधो लिखितानां आयुर्वेदीयम्रंथानों साहाग्यं सुनिश्रितम्। तय्यथा－

| कमांक | प्रंबनाम | प्रंयलेखक： | टीकाकार： | प्रकाइाक： | ग्रंथ－ पकाइन वर्पम |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9 | चरकसंहिता | बै．यादवजी त्रिकमजी आचार्य： | चकटत्त： | निर्णयसागरमुद्रणाल्यः मुंबई | 9¢४9 |
| २ | सुश्रुतसंहिता | नारायण राम आचार्य： | उल्हण： | ＂ | १२き้ |
| ₹ | अष्टांगसंग्रह： |  |  | डे़्य तटें，नासिक |  |
| $\gamma$ | अष्टांगदद्यम | भिषगाचार्य हरिशाख्धी पराडकर－अकोला | अरुणदत्तः हेमार्रि： | निर्णयसागरमुद्रणालयः मुंबई | १९३९ |
| 4 | काइयपसंहिता <br> （ कौमार भृत्वप्रकरणम् ） | सं．पं．हेमराज शर्मा， नेपाळ | प．सत्यपाल－ रार्मा भिषगा－ चार्य： |  | タロッき |
| छ | माधबनिदानम् | बे．यादबजी त्रिकमजी | १ मधुकांशा २ आतंकदर्पण | निर्णयसागर मुद्रणालयः मुंनई | $984 \%$ |
| $\bullet$ |  |  | पं．हजारी－ ल्याल शुरक्र： | प．हजारीलाल खुक： | १९२く |
| C | $\left.\begin{array}{l}\text { धन्बंतरी निघंट्रा } \\ \text { राजनिघंट्रुसहित：}\end{array}\right\}$ |  |  | आनंदाश्रम मुद्रणाल्यः पुणे |  |

कार्यमिद बैय श्री के，यादवजी त्रिकमजी आचार्यः， के．चै．गणेशशाखी जोशी，हकीम दलजित सिंह चुनार－मिर्दापूर（उ．प．），वै．जीवराम कालिदास－ गोंडल，ठॉ．प्राणनीबनदास मेहता－जामनगर（सौराए्द），

ऊॉ．घाणेकर－（ वाराणसी），प्रभृतीनां आयुर्बेद्रास्र－ पारंगतानां विमरेण समारन्धम् । सर्तेंपामप्येतेपां मार्गदर्शनेनैनैत्तत् कार्य सुकरमभवत्।

स्वरूपं चाप्यस्य कोशस्य सर्वेक्षेत्रीयजनानां हित－

काम्यया निर्धारितमासीव्।
कोशांकितानां शब्दानां महणपद्रतिरीद्धीी निश्विता-

| आयुर्वेद़ीय—शब्दकोशः |  |  |
| :--- | ---: | :---: |
| पदम् | अर्थ: |  |
| उद्वरणम् |  |  |
| दिनम् | अन्थस्थानम् |  |
| लेखक: | परीक्षक: |  |

शब्दार्थनिश्रिताविमे संकेताश्रासन् । तय्या
१) कोगेडस्मिन् त एव शब्दाः अन्तर्भवितुमर्हन्ति ये आयुर्वेदशास्त्रसंद्रें विरिप्पर्थ बोघयन्ति आयुर्बेदपरिभाषिता वा मवन्ति। साधारणाः शब्दा अग्राए़ा एव।
२) यावन्ति पत्राणि एकस श़्दूस शब्दसंग्रहकाले कृतानि तेषां सेेंपामपि कम: प्रथमत एव विषेयः।
₹) संपाद्कीयं संस्करणं सेंशुपुत्रेपु रक्तवर्णाक्षरैः कार्यम्।
8) यच्च पन्रं सर्वथा त्याज्यं भवेत् तस्मिन् सव्यकोणे गुणकं चिन्हं ( $x$ ) कर्तब्यम।
५) पन्रांतर्गतो योंऽराः मुद्रणाथँ ग्रास्यो भवेत् सोऽघोरेखयांकनीय: ब्याज्यांशश्रोर्घ्रेखयेति।
६) कोरो व्यास्येयो मूलराब्द: प्रातिपदिकस्वरूपेण ग्राब्यः न विमक्त्यक्तः। अग्रे च तस्य लिंगनिर्देंशः कर्तव्यः ( पु. त्री. न. )।
७) अर्यनैग़पप्यपूर्णः शब्द़: सोद्दरणो विधेयः ( ससंदर्भ: ) अधोरेखया स चांकनीयः।

く) शब्द्यैकस्य मवन्ति यदा अनेकार्थास्तदा तत्तदर्थवाचकमुद्धरणणमवइयं विधेयम्।
९) वनस्पतिवाचकानां शान्दानां तत्तद्देशियानि नामानि देयानि यावदुपल०धानि देवनागरी लिप्याम्। नाम्नामनुक्रम: भाषामनुसृत्य संक्षेपश्चापि विधेयो यथा-
१) म. मराठी. (देवनागरी लिपि.)
२) हिं. हिंदी. ( , )
₹ ) गु. गुजराथी. ( ")
8) वं. बंगाली. ( $\quad$ )
५) ता. तामिब.

६ ) का. फारसी.
( $\quad 1 \quad$ )
१०) संपादकीय पर्यास्संस्करणादनन्तरं शब्द्स व्युत्पत्ति: यावत्राक्या विधेया। मा मवतु तन्र कृत्रिम: प्रयत्नः अव्युपन्नशब्दव्युत्वादने।
११) समासान्तर्गतं मुख्यं पदं सब्युत्पत्तिकं पूर्व पदर्शितं चेत् तर्हि सामासिकपदे व्युत्पत्त्त: पुनरुक्तिर्न कर्तव्या।
१२) कोशस्थराब्द्विवेचनकम: पद्वत्याडनया भवेत्१ शब्द: २ लिंगम्, ३ व्युत्पत्ति: 8 संसृृतः अर्थ;, ६ उपोद्बलकमुदूरणम्, ६ अर्थान्तरं, ง (यथासंभवम्) वनस्पतिबाचकरान्द्य नामान्तराणि तदनुसुत्य खरूपवर्णनें च।

१₹) मुद्रणाहँ यद् हसलिखितं भवति तस्मिन् टंकनसुलभानि चिन्हानि कर्तन्यानि।
१४) सामासिकराब्द्स प्रधानोऽवयवः वर्तुले विधेय: अपूर्णता सूचिकां लघुरेखां (हायफन्) कृत्वा रोषावयकः संयोजनीयः। अवयवश्व अधोरक्तया रेखया अंकनीयः।
१५) स एव शान्द़ः पत्रे लेख्यः यश्र प्रत्यक्षतया यंधस्थितो भवति। अन्य: कोऽपि नूतन: सामासिक: शब्द्: कृत्रिम: नैव लेख्यः।

आयुयेंद्यसंशोधनमंडलेन. अनया रीत्या सविमऱ एते नियमोपनियमाः कृताः। पुण्यपत्तनस्थेन बैदिकसंगोधनमंडलेन साकं चचीं कृत्वा कोशकार्यसिद्धथर्थ आयुर्वेदसंग़ोधनमंडलं करोतु आार्घाने शब्दकोशाविभागमिमें इति अवधारितम्। अपि च एत्कोशकार्य वैदिकसंश़ोधनमंडलस कार्यालये भवतु इत्यपि निश्रितम्। तदर्थ कर्मचारिणः लेखनसाहित्यं, भुद्रणसाहिल्यम्, काष्टासनकपाटादि, ग्रंथानामुपलक्धि: तंत्रज्ञानां च मार्गदर्शान इल्येतेपां आयोजनमवि निर्धारितम्। अपि च तस आर्थिकव्ययोडपि शासनद्वारा देयो निर्धारितः। वैंदिकसंशोधनमंडल्स कार्यालये आयुर्वेदसंश़ोधनमण्डलेन सम्पादितमेतत्कार्यम्। पंचर्तिंशक्सहस्र (३५०००) शब्दानों कृते चतुःपष्टि सहसाणि ( ६8000) पन्राणि सुलिखितानि।

प्रकारेानेन संस्कृतभाषायां लिखितस्यास्य कोशास्य आर्युर्वेदसंशोघोममंडल्रप्रुक्तवाब्झयसंशोधन-

विभागद्वारा निरीक्षणं मंजातम्। परं निरीक्षणान्ते तु उपल亏धंध 'तलक्कार्य बह्हंगेन अपूर्णिमिति'। तत्पूर्त्यै कार्यं तत् पुण्याप्तनतः मुंदर्यां अयुर्वेद्संशोधनमंड्रस्य कार्यालये समानीतम्। तन्र च संझोधनमंडलमद़्य्या: आयुनेंदाचार्याः चेणीमाधवश़ात्रिणः "बैद्य श्री. ना. हृ. जोरी महोदयाश्र कार्मेंडन्मिन् निगुत्ताः। नियुक्तां च हौं सहायकों तेपाम। संत्रंश्व तैं समारउं तक्रोश़स्य पुनर्निरीक्षणं मंशोधनं चापि यथावड्यकम्मति। कार्यमेतत् सुचाहरूपेण दि. १।धा२९६? यावत् प्रचलितमार्सात्। परं अतपपरं आयुर्वेदसंगोघनमंडलन्यैय निसर्जनं सममवत्। येन कोरकार्गमप्येतत् स्यगितमेत्र।

परं भाग्यवश़ात् कार्यस्सास्य पुनः मंचालन कृतप्रयत्नाः अचार्यंश्री: चेणीमापवशाखिण: बैद्य श्री: ना. ह. जोशी महादेयार्न कृताथाः मंन्नभून। एतगोंश्व उमयो: नतृत्वे पुनः संचलनें श्राभनस्य प्रस्ताव्वमनुसृत्य (GOVT. RESOLUTION NO AVD 1161/36687/H16th FEB. 1962) समागठधम्। परं नैतल्कार्यं यभावइस्यक्की गाति गमाधुन्वत् यत: नोपलन्चः कर्मचारीवर्गः सुयोग्यः।

अंतहितत्लाध्रि संगोधनमंडलस्य प्रागार्बानां
 स्याज् संपादितस्य प्राक्तनीग्यम्य कार्यम्य नामापि, चिंतयाइनग्या मंडलम्य भृनपृर्ताध्यक्षैः ःर्री. "च. गं. 向. पुराणिकमहोदयै: प्रषित पन्रमेक तल्कालिनं आरोग्यमंन्रिणं धी. मधुकगगवनँचौरीमहोद्दयं प्रति। आवेदिताश्न ते सर्वमेन्त उत्तरदार्गयत्वं महागण शासनेन स्वीकर्तन्यमिति । येन केनापि मार्गेण महृत्तमं इदं कार्यं संपाद्नीयमेन।

त्रिचारविमर्शान्ते निय्यममनुसुत्य साहित्यसंस्कृतिमंडलेन कार्य मेतत् विधातुं गक्यते न बा इति संगोधने निश्रयों जातः। साहिल्यसंस्कृतिमंडलाध्यक्षै: श्रीमत् तर्कनीर्य लध्ष्मणशास्री जोरी महोदययंः मह कृतनन्तसते आरोग्यामंत्रिमहोंदयाः विमर्शाम्। फलतः "केवले संस्कृतभाषायां लिखितम्न अस आयुर्वेद्रीय स्खायदि महाराष्ट्रापायामपि अनुवादद्तहि ति तेन अनुवा-

देन मह कोश़स्यास्य प्रसिद्धीकरणण करं युज्यते एव, नियमं अनुसुल्य "इति आध्रायिता: मंत्रिमहोद़याः अध्यक्षमहोदसँ: । अभिम्रायमेनमनुसुल्य च
 संस्कृतिमंइलेन अंगीकर्तव्यं झांत आदेगे हृत्त्वन्त्वर्न मंत्रिमहोद्यग्याः

शासनाज़ामिमां स्वीकृल अध्यक्षमोदयँैं: प्राक्तनीयौं उमाँ कार्यकर्ताराँ (आचार्य श्री बेर्णामाबन गास्त्री, चै. श्री. ना. हृ. जोझी ) एव पुनः कार्यमेंपादने निगुत्तां।

साहित्यसंस्कृनिंडलनिदेंग्रमनुगुल उभाभ्यामाप जोरीमहोदयाभ्यां स्वीकृतमिद्ध कर्यम्। अभि च प्राक्तनीयंय कोगस्य हम्नल़िखितं निराश्र्य बहनो हि है दाँपा निरस्तासतः। । ्र्रथाधारान शोधायित्वा भयुकानसे नत्तच्छघ्द्यथाने यन्र च ते नासन हतः पृर्शम्। ये च संदर्मा अनुचिता असन तेडाि सम्यक् विंच्च्य तत्तर्स्थानान्निफ्कासिताः प्रस्थापिताश्र उचित स्र्भान न्यूनस्यार्थस्य उचिता सं पूर्तिरणि कृता, अपि च 'अ' कारादिकमेण यन्न कुत्राप स्वलमं आस्सात् तदपि निर्सम्। यन्न च नासीत व्युमत्तिः चैच्यकगास्रदृष्या सापि सुए कुना । सादिल्यमंस्कृतिमंइलेन तढ़र्थ कर्मचारियरीध्रापि नियोजितः । अंतनो गत्वा उभाभ्यार्मपि मंपादकाभ्यां महाराश्र्भापनुदादेेन सहित हसलिखित विरचितम्। साहिप्यमंस्कृतिमंड्लेनाप तत् स्रीकृतम्।

साहिल्यम्स्क्रृतिमण्डल्रमढ़सास मुद्रणतंनज़स्य श्रीबापूराव नाइकस्स साहाइयेन अनंतरं च सुदूविपगुक: विमरीः संजानः 1 मुंबग्यामेव निर्णयसागरभुद्रणालये म्रंधस्याय्य सुद्दण्णकायं भवतु इति। केवलसंसृृतभाषाग्रां च पुसकसहम्तन्यमिंतं सानुधाद़ संख्कृतमापायों पुसक्तमह्यद्नुयमिते प्रकागनं कर्तव्यमिल्यपि सुनिश्रितम्। तद्नुहुत्य च्च निर्णयसागरमुद्रणालये कोगग्याम्य मुद्रणं संजातम् । परिपूर्तिं च गतोऽयं कोग़्रंथः।

## आयुर्वेदेदीयझाब्दकोशस्यास्य स्खरूपं पयोजनं च।

अस्मिन् आयुकेंदीयशाव्दकोरो आयुवेदीयपारिभापिकश्दानां तेषार्मरस्यैवान्तर्भावो भवितुरहमतीति कल्पना संमावनीया कोशपठनात् पूर्वम् प्रायो पाठकानामिति बयं मन्वामहे। यदा च ते कोड़ों उद्षाब्य दक्ष्यंति तदा 'अपूरूंडयं बैंग्रिएयपूर्ञ: कोशोडस्ति' इति पदर्शायिप्यंति ते सीयंयं मतमिल्यकि विश्यमिमः। यतो हि कोडोड़स्मिन् नांतहिंता: केषळा आयुब्येंदशास्रपरिमापायाः शब्दाः सार्थाः प्रव्युत शब्दमाव्वमतुक्त्य आयुर्येंदीयराब्रोक्तानां कलपनानां परिपोष: पृथक् पृथक् प्रंथाधरेण कृतोडस्ति द्रति पाठका द्रक्ष्यन्येव।

कोश़स्यास्य ' आयुयेंदींय श़व्वकोश् ' इति नामवेये यत् अस्माभिः कृतम् तदेव अंततो गत्वा सझदिधिं भवति। अथापि च ग्रदा चायं कोशः सम्पूर्णतां गतस्तदा विस्तारं च हीए कोगासास्य ‘आयद्येंदीय महाकोोशः ’ इति नामकरणं यथार्थ भवितुमहतीति प्रत्यभादर्मानिति तदेव पश्शान्समुछ्刀िलितमिति ज्ञायते एव पाठकः। नामकरणमिंदे तेषामपि संमतं भवेदिति भावयामः। कांश्नन वैर्रिष्यान् दर्रायामो बयं थेन हि पाठकानां विरोषतया संमतिङमेम इति।

## समाविण्रः प्रधानविषयाः

(१) स्वास्थ्यम् (२ ) अस्वास्थम् ( ₹ ) स्वास्थ्यरक्षणे असास्थ्यनिवारणाय च द्रव्याणाम् विहारस च उपयोग: ( 8 ) अन्न, मानवी बर्तनम् विहाश्र (५) शारीरघटकास्तेषां व्यापाराश्र (६) रोगनाशका उपचारा: विषयाः षहैते प्रामुस्येन कोश़स्सास्य विषर्याभूताः सन्ति। ये बान्ये उपवृंहका विष्या एवेषां स्युस्तेपामपि शब्दाः सोपपत्तिका अस्यिन समाविशा भंबंति। तद्धा-
स्वा₹ध्र्यम् - विभागेऽसिन् 'बस्य' श्वन्स अर्थ;, सस्युपुषठक्षणानि, संभाव्याः पृथक् पक्राराः निवृत्वनंतरं च किकराणां प्राप्यं सास्थ्यम् कथं संभवति इल्येतद्वर्णन कृतमत्ति।

अस्बास्थ्यम् — सन्ति रोगविवेचनविषयकाः शब्दा अंतरूताः अस्मिन् विभागे। विबेचनं हि विकार नामाभिधानम् तत्पर्यायवाचकाः शब्दा: दोषादी़ननुसूत्य संभाव्याः प्रकाराः, रोगोत्पत्त्तः कारणानि, पूर्वरूपाणि, व्यक्तलक्षणानि, उपशायानुपशयविचारः, साध्यासाध्यत्वं, संभाव्या उपद्रवा:, रिप्टक्षणानि, तात्विकी चिकिसा, अपुनरावर्तने च रोगाणां उपचाराः, संपूर्णरोगनिवृतेलंक्षणानि च। एतत् प्रकारकं ग्रंथोक्तं विवेचनं तत्तद्वाचीरब्द्साय्ये दत्तमस्ति।

औपधान्नविहारश्र -विभागेऽग्मिन् औषघवाचकशब्दा:, तत्पर्यायाः गुणधर्माः, उग्रयोगे तेषां विधिनिषेधौ, द्रव्याणां शुद्विकार्यं संख्कारश्य एताहग् विवेचनं यावच्छक्यं कृतं असित।

अन्नम्-अन्नम् हि धान्यरूपं मत्स्यमांसफलादिस्पात्मकं च भवति तेन हि तद्वाचकानां शब्दानां पुरस्ताप् पर्याया गुणधर्मीश्य विवेचिता भवन्ति ।

विहारः- खास्थ्यासास्थ्ये संलक्ष्य तद्थर अपरिहार्यखेन आचरणीयानों नियमानां दर्शाका: पारिभाषिकाः शब्दाः सविमशा संगृहीताः सन्ति ।

बनस्पति विभागः — विभागेडस्मिन बनसतीनां पर्यायवान्चीनि गामानि निर्दिंशय तदुनुसारं बनसते: सरूपवर्णन कृतमसि। तथैव पृथक् पृथक् भापातु पच्चलितानामभिवेयानामपि उछेखो विघते।

रोगनाराकोपचाराः-ये श्वव्दा रोगनाइनोपचारविषयका: स्यु: तेषां विन्वचनं उपचार्पक्रियया सह कृतमस्ति।

## बर्णानुक्म:

कोशससंनिविए: सरेंडपि शान्दा: वर्णाककममनुुस्यैंब दीयन्ते। परं कोरोडसिन् घर्णाकक्ममिषयका हूतना पद्धती: अंगीकृता बतंते। तबथा- झाब्दानां भ्रारंम: 'अ' 'आ ' आदिकमें विहाय ‘अंस’ शब्देन कृतो भवति। तथैव च 'क्ष 'आघवर्गेनारण्याः श्रान्दाः 'क'

वर्णीयघच्दानंतरं अपि च 'ज्र' वर्णीयानां कम: 'ज' वर्णीयशबन्द्वानां पश्यात् विहितः इति पाठका अबगमिष्यन्ति।

## कोशाप्रयोजनम्

3) आयुर्वेदीयद्ञात्रा अवगच्छन्तु यंथसंद्रेंण सीयं विषयम्।
२) अध्यापकमहोदया अपि अध्याप्यविषयस एकस्यैल प्रतिपाद्नं अन्येपु ग्रंथेपु कीट्टग् वर्तंते

इत्यवगम्य सीयाप्याप्यविपयटिप्पणीं कुर्वन्तु च सौलम्येनाष्यापनम्।
₹) अन्यशास्बसंगोषका अपि आयुर्वेद़ीयशाखतल्यानि अयगच्छन्तु खीयविपयपरिपुप्ट्यर्थम्।
8) ये चान्ये विद्वांस: न कुर्वन्ति आयुर्बेद्ध्यवसायं या नात्ति येपां कस्सापि श्राब्रस्य अभ्यासः परं च ये केबलं ज्ञानजिजासया आयुयेंदेपरिरीशीटनं कर्तुमुत्सहन्ते तेऽपि अनुभबन्तु ज्ञानानन्दं कोशापरिशीलनेन इति।

## आयुर्वैद़ाबद्स्य निरक्ति:

' आयुषो बेद: आयुर्बेद: ' निरुक्तिरेषा आन्युर्वेदशान्दस्य साकल्याथ सूचयति। हितं आयुस्तथा अहितंचायुः एवं सुखं तथा दु:बंच आयुः तन्माने तथा तस च आयुप: हितं किं किं चाहितं इ़ति दर्शयियत्वा हितं कथं संपाद़नीयं रक्षयितव्यं बा एवमेव अहितनिवारणमपि कथं भवितुमर्हति इति यर्मिन् शाब्ति निर्दिएं तदेव शाखं 'आयुर्वेदशाख' गव्देन च्यवहर्तुमुन्य्यते।
" हिताहितं सुखं दुखंख आयुस्तस्य हिताहितम्। मानं च तर्य यन्रोक्तमायुर्देद्द: स उच्चते॥"
अस्यैयैतत् शास्तबचनम् अर्थप्रतिपादकम्। किं नाम आयु: ?
'श्रारोन्न्त्रियसत्वार्मसंयोगः आयु;'
सूचेणानेन धरीरम् कमेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि, मन: आत्मा च सर्वेपामेतेपі संयोगः येन विशिए्टन कालावधिना घर्यते स कालाव्नधिरेव आयुः शव्देन गृहीतो भबति। धारि जीवित च छाविमौ ग़ब्दौं तस्य पर्यायनाचकौ स्तः।

आयुर्वेदीयतत्त्वमनुमृल्य चिकित्माधिछानः पुऊँष: चतुर्विंशतितच्च्वात्मक: मवितुमहति । तदिदं शरीरं हि पंचमहाभूतविकारात्मकं भचति। शरीरे संभाव्यानां सुखदुःखादि द्वंद्वात्मकानां संचेद्नानां भोक्षा साक्षी च आर्मा एव भण्यते।
 सुमहत संपूर्ण च भवति तस्यैंच अत्यल्यः अंशः मानवस्य देहे आतमस्तरूपेण अवतीर्णो विय्यते। यस्माच श्रहाण्डात् स आत्मा अस्मिन् शरीरेे प्रविए: तस्मिन्नेब अनन्तपारे उत्राण्डे देहनाइाद्नंतरं स आत्मा विलीनो भविष्यत्येन गारीरसाप्यस्य सवेंडशा: षंचमहाभूत्तेपु भविप्यन्ति विलीनाः। या ब्लया अवतीर्णावस्या तों जन्मशुन्देन विलीनाबस्थां च मृत्युशान्देन बुधाः प्रोच्यन्ते। एतयोर्जन्ममृत्योरुमयोरवस्थयोंम्ये यच कालाल्मकमंतरं तदे़त्र आदुरिति ज़ेयम्।

कि नाम निरामयं दीर्घायु:? आमयो हि रोगो दुखं बा। दु:खल आतमसंनिविएेण शरीरेण सह यः संबंधः स एव रोगः इति उच्यते। 'तदुःबसंयोगो 'च्याधि:' इयमेव भव्वति ध्यावेर्द्यास्या। रोगः पाप्मा शब्दावेतौ ध्याबेरेन पर्यायवाचकौ भवतः। गारीरस दु:खेन संयोगो ह्टि यावद्दीर्घकाल न भवेत् ताइदेश यदायु: तव् निरामयमायुर्भवितुमर्हति।

परंतु मानवोऽयं पूर्डजन्मकृतेन कर्मणा सहैच लमते जन्म। इल्येन जन्म एव्र टु:खमाहुः पंडिताः प्रतिक्षणे शीर्येते क्षिणोति बा शारीरं कर्मरिभ्विनइयति यो देहः स एव 'शरीर' संजां लमते। 'रीर्यते इति शरीरम्' सूत्रमिदं दर्रायत्येतदेव।

आयुप: परमोचनुद्दिएम्-
केनलं दीर्घायुसंपादनमेव आयुपः इतिकरव्यतां न मन्यंते आयुरेंदी़ीयबेत्तारः। अपि तु धर्मादिमोक्षान्तं पुरुपार्थचतुष्यसाघनमेव आयुप अंतिममुद्दिंट उपदिशांति ते
'मोक्षे निवृत्तिर्नि:होषा योगो मोक्षप्रवर्तक:'
श्रीमतां पुनर्वसुमहर्षीणां बचनमण्येतदेव सूचयति।
मोक्षसाधनमेत्र भवति अंतिमाद्दिएँ मानवस। डु:खमयाजन्मात् मरणांच्च या मुक्तिः स एव मोक्ष: दु:खस आत्यंतिको नाश एव मोक्ष: इति मोक्षराव्द्स व्याख्या एतद्र्थमेव कियते।

पुरुपार्थ चतुप्यसंपादनमेव आरोग्यहेतुः । विनाइरोग्यं नैकमपि पुरुपार्थ साथयितुं शक्यं मवेदेपैच घोषणा कियते आयुवेंदेन तब्सूचक 'धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्' सून्रमिदं उद्घोषितं भवति पूर्वाचार्यें:

## कालनिर्णय:

प्राचीनानां संहिताप्रंथानां कालनिर्णयं कर्तुं अग़क्यप्रायमेव प्रतिभाति। न दुइयते तसिन् प्राचीने काले प्रथा प्रवृत्तिर्वा य्रंथकाराणां खीयनामोल्ट्रेखनस्य म्रंथनिर्माणकालनिंदेंश्रस वा प्रायः। पइ्यामो बयं यन्र कुत्रापि ग्रंथकर्ता करोति समुछेखं गुरोः पितुर्नमघेगस्य वा । परं समाननामधारका: बहवो महर्षयः विनिन्बेपु कालेपु स्यातिं प्रासा आसन, तथैव च एकेनैंब नाम्ना आयुर्वेदशार्त्रीयग्रंथानां इतरेषां चापि शास्राणां ग्रंथकतृत्वं, श्रुतिपथं, दृष्पिपथं वा समायाति। तेन ग्रन्थकर्तृत्वविषये नामाभिथानं कतुं नैव शक्यते निश्रयेन। म्रंधकारा: केचन गोत्रं बा सांपदा़ायिकं नाम सीकृत्य ं्रंघरचनामकुर्वन, अथापि च्र तद् गोत्रस्य संपदायस्य क: कतमोऽयं पुरुष: इल्यवि न निश्रेतुं शक्यते। तथैव जिज्ासुयिः संशोधकै: दूरान्वयेन कानिचित् अनुमानानि कृत्वा तेपों संकलने कश्रित् निर्णय: कृतो दुखये। असदी़यमेतदेव विधानं नातिविस्तर सोदाहारणं विवृणुमः। तद्यथा-

चरकनाम्ना एक: संप्रदाय आसीदिति प्रतीयते। चरकानुयायिनोऽपि 'चरक' नाम एव धारितबन्तः दुइयन्ते । अनेनैव चरकस्य आधारभूतत्वेन नाम-

प्रतिपादका: प्रंथकर्तार: 'इति चरकः' इति उल्घेखयंति अंततो गल्बा अमिवेकासंहिताया: संख्कर्ता लेखक: कोऽपि एकः चरक: आसीत् इल्येव निश्चेतुं शाक्यते। तस्य कालनिर्णयस्तु संशोधनविषय एव भवितुमह्मति। कारणेनानेन तत्तत्समये संशोधकैः प्रकटिता ये चामिप्रायाः तानबलंब्यैव संहितग्रंधानां कालनिर्णयं विवश़तया कर्तु युज्यते।

यद्यपि अर्वाचीन ग्रंथविषयेडपि न किंचित् निश्रयेन वक्तुं शक्यते तथापि तेपाँ म्रंथकाराणां कालः ऐरावीयं शकं अनुसुत्य कथयितु राक्यते। पाठकमहौंदयैरपि अनयैन दृष्ट्या प्रश्नोडयं निरीक्षणीय:।

चरकसुश्रुतसंहिताभंथयोः प्रास्ताविके निबेदेने के, बैद्य श्री यादवाचार्यमहोद़यानामें मतं अस्माभि: प्रमाणीकृतं भवति।
१) अग्रिवेगासंहिताकालः— सुविस्याता: ज्योति:शास्रसंशोधका: के, शंकर याळकृष्ण दीक्षित महोदया: सुवहुमि: आधारप्रमाणै: अग्रिवेशकालं ऐरावीय शकपूर्वसहस्त्रज्यवर्षावमकं उत्तवन्तः। पाश्याल्य संशोधकेनैकेन तु कालोडयं ऐगारीय शकात् प्राक् अप्टशतवर्पात्मक: प्रदार्शित: इयमेव अगिवेश़संहिता पश्वात् चरकेण प्रतिसंस्कृता आसीव् तद्नंतरं चिकित्मायाः सप्रदशाध्यायान् तथथव कल्पस्थाने सिद्विस्थानं च संयोज्य पूर्णतां नीतेयं संहिता दढळलेन।
२) सुभ्रुतसंहिताकाल:- एतैंरेव ज्योति:शास्रसंशोधके: श्री रा. वा. दीक्षितमहोदयै: सुश्रुतकालविषयकं मतं इ्वयं प्रद़र्श़तंते भवति। तैरुद्घोषितं यत् भारतवर्षे वारगणनापद्धतिः शकारंभात् प्राक् सहसवर्षात् प्रचलिता। अपि च तसिन्नेव काले सुश्रुतसंहिता विरचिता संभाव्यते।

हेसलर नामकोऽन्य: संशोधकोडपि दीक्षितमहोदयानामेव मतं अनुमोदते। होंल्ले नामकोंडन्य: कोऽपि संशोधकसतु कालोऽयं सुश्रुतस्य विक्रमीय शकात् प्राक् पष्ठं शतकं भवतु इत्यवोचत्।
₹) वाग्मटकालः-वाग्मटनाम्ना द्वौ संहिताकारौ आस्त|मिति सुविख्याता; आर्युनेद्रंथमाळा प्रका-

शका: के. यादवजी त्रिकमजी आवर्चरमहोदया: साधारं प्रतिपादरंति स। अशंगसंगहसंसेतिताकार: दृद्रवाग्मट: सममबत्। बाहट इल्यपि तस आसीत् नामांतरम। ऐशेवीये ६२५ तमे वर्षे तस असिलंल आसीदिति प्रतीयते।

अएंगह्दययसंहिताकरो वाग्मटो ह्वपरो ऐग़रीये अघमे श्रतके संजात इति बक्वुं युज्ये एव। वैय श्री यादवजीमहोदया वाम्मरस कालं षह்ं शतकमनुम्न्यन्ते। ज्ञानकोश़काराः के. धी. व्य. केतकरमहोदया: कालं इममेश अपमशतकीयंय प्रतिपावयंति सा।
8) काइयपषंहिताकाल:- कृतयुगसान्ते प्रारेे च चेतायुगो अधर्मपवृद्धिः संजाता। तेन हि रोगाणां भादूर्भाव: सममवत् रोगाकान्तान् जनान् हश्य करणार्द्र: भगतान् करयप: ज्रहणः अनुजया सीय ज़ानृषया च कृतवान् संहिताम्। काइयपषंहिता

चैव आधा संहिता भबतीति अनुम्नन्त्ते प्रंयकारा सरें। अम्ये जीककनाम्ना वंचर्षोंय घालकेन तस्यः संहितायाः संसोषनं कृत्या ऋपीणा पुरस्तात् प्रस्थापिता। परं क्ष पयस्ते नान्वमन्यंत बालस्येमां संहिताम् इति। तंदा स जीकक: कनसलगंगान्हदे न्यमज्जन् पुनरागतर्श तसात् न्हदात् दृदो मूल्वा। चमलारें इमें हक्षा ते सेंर्येपि फपयः बृद्रजाककस इय संहिता इति तां सहपं सीचकुः। तर्तंत्रं वृद्रजीवकीयनाम्ना पसिद्वि-
 बिचार्य अनायसनामा यक्षः तत् गृहीतबान्। यक्षाच्च तसात् धृद्जीवकबंशकेनेन बाल्सेन गृहीतम भ्रचारितं च वृद्धजीककीयतंत्रनाक्रा।

अथापि च तंत्रसास्ट आयः पणेता भगवान्
 कीय तंगम्-्छल्यसाः संहितायाः नामकरणं संजातम्।

## संहितावेशिष्ट्यम्

चरक (अभिकेशामहांधिंरिरिता) बैरिण्यम.
 चिता संहिता प्राच्चीनरा भवतीत्यन्न नाति मंदेहहेगेड़िए। तदनंतरं बहुभिः करिमि: कृताः संहितारचनाः इ़्यपि ज्ञायते। तत्तत् संहिताकारस भबलेय किमलि वैगिएथम्। तदस्सामिरवगन्डुं युज्यते एव। प्रथमतन्हावत् अभिवेशासंहितायाः बैरिए्यम् ऋध्र्वाो बयम्। यत इयमेव संहिता अग्रे चरकसंहितेतित नाम्ना पसिद्यि गता।
१) असां चरकमंहितायां आयुर्वेंदीय शास्बतलभतिपादनं दर्रीनसीद्धांतानुोषेन कृतमसीति दइयते। तयथा-सांख्याः पंचविंशतितब्बाम्मकं पुरूं प्रतिपादयन्ति। प्रयुत पुरुपस्तु संहिताकारय पुनर्बस्दुरंपरया चतुर्वैंशतितन्षात्मकः घ घ्ध्धतुकक्ष भवति।
२) द्बिविष हि मानची जीवनम् ध्रारीर मानसं चापि। तदुभयमपि आरोग्यसंपन्नं मवलिति आयुयेंद्-

शाब्बस अंतिमोड़िटं बर्ते। उभावपि जीवन्रकारौ परस्राबलंबिनौौ स:। इयं एव आयुवेंद्य बिचारप्रणालिः भवति। इल्यतः जन्म एव दु:खं तस दुःबस नाश्रा एव मोक्षसाधनम्। तत्वमेत्त् चिकित्सा प्रतिपादने संहितामस्सामंगीकृतम् विधते । चिकिस्साया: प्रारचतुप्यं असां विकेचिते भवति। तघथा(?) रोगनाशिनी बिकिस्सा (२) पकृतिस्यापनी चिकिस्सा (३) रासायनी चिकिसमा (8) नैठिकी चिकिस्सा चेति। चतुर्णामपि एतासां चिकिलसानां प्रमावः देहधातुमनसोः समल्लपस्थापने ययेत्तरं श्रेछो भवति। अनया हशा। उचत्तरे समल्प्रस्यापार्थ उपचाराणामपि दिम्दर्रानें कृतं मघति संहितायामसाम्।
₹) आघसंहिताकरैः अभिवेशेगहार्षिम: अतब्बाभिनिवेशानामा विकार: पतिपादित; स च नैहिकीचिकिस्सासहागेन रोगनाशिन्या शोधनग़मनविकिस्या च नइयति; इति प्रतिपाबितम्।
अनुक्रमणिका
8) मनसः सप्षधातूनां च परस्पसंबंधः सारासारख्वदर्ऱक: निगूढो विचारोडीि एतैरेवाचार्यः प्रतिपादितो भवति सविस्तरं सर्वप्रथमम्।
५) मानसिकानां तथैव च इतररेषाम् केषां केषां अमूर्तमावानां श्रेघ्वत्वं कनिघ्तं धातूनामेब सारासारत्वे निर्भरं भवति इत्यपि दिद्रूर्शान यधायोग्यं कृतं आचार्यं।
६) आशयायकर्षत्वात् समा अपि दोषा विकारान् जनयंति इति प्रतिपाद्य तग्र करणीयानां उपचाराणामपि दिग्द्र्शानं कृतमस्ति ।
७) हेडुविपरीत, व्याधिविपरीत, हेतुब्याधिविपरीत, हेतुविपरीतार्थकारी, ब्याधिविपरीतार्थकारी, हेतुव्याधिविपरीतार्थकारी च इत्येता मूलगामिन; चिकिस्साप्रकारा: आचाँ्यें: सन्ति प्रतिपादिताः। प्रकारेष्बेतेपु उत्तरास्र्रय: उपचारा: हइसन्ते यद्यपि ठ्याधिसमानाःस्थापि ते ब्यार्धि परिहğ समर्था भवन्ति इति चिकिस्सावैशिश्ट्वमपि आचाँैं: प्रतिपादित भवति।

く) मंड्ररलोहशिलाजतुसुर्णनैैड़ूर्य (रलन) मणि पारदानां चिकिस्साकार्योपयोगः प्रथममेबाचार्यः प्रतिपादितः।
९) वनस्पति समद्रतः गुछः तथा मघुघृतं च प्राणिजं तथैंव गुड-रार्करा-मधुमिब्रिमिर्द्रै्यैः सिद्वाงसना याबन्तः पुराणास्युस्तावन्तो गुणावहा: श्रेष्षाश्र भवन्तीति कल्पनापि एतेषामेवाचार्शाणाम विदते।
१०) नान्तर्हितो हि द्टेराचार्याणां सामूहिकस्वास्थ्यप्रश्नोऽपि । विकृतेम्योहि पृथिव्यादि पंचमहाभूतेम्योऽपि जनपदोघ्ंसका रोगाः संभबन्ति । ये च तदुत्वादकानि कारणानि स्युस्तेपु भूतानि नाम जंतवोऽपि अवगण्यन्ते इति तेपां जंतूनां भूतराब्देनोछेख: कृतः। तथैन सहजाः अविकारकारिणः अपि क्कृमयः प्रतिपादिता भवन्त्यन्र
११) ओजो हि ंश्रघतमो धातुः भरीरे भबति नराणाम्। तं धातुमपि अश्षंति केचन भूताः (जंतवः) ते ओजोशाना एवान्येम्यः जंतुभ्य: पृथक्लेन वर्तन्ते इति आचार्यमहोदयैः निवेदितम्।
१२) ' आहारसंभवं वस्तु रोगशश्वाहारसंभवाः, सूत्रमेतप्पुरकृतं आचार्यें। यतो हि से़ेषां रोगाणां भवत्युद्नवः आहारादेव तर्मात् मिध्याहारः सर्वथा ड्याज्यः इति। सिद्धान्तोऽयं लवणादि रसानां अत्युप-

योगात् रोगाणां उद्नवः कथं भबतीति दूर्शितं अपि च रोगप्रतीकारापेक्षया येन रोगोप्पत्तिरेब न साव् तथा कर्तव्यमस्माकमिति सुचितं बैशिश्थथपूर्ण्य ।
?₹) संहिताकारैः न केवला औषघिचिकिस्मा एव दोक्ता अपि तु मानसिकी चिकिससा अपि लक्षीकृता भवति । तेन हि अभिवायुविण्णुद्धरहंकरग्रभृतीनों देवतानां पूजनार्चनपर्राथनादयः उपचारा निगदिताः सन्ति। उपचारेरैतैः नराणां मानसिक बलं ध्रद्वाभक्तिसमन्वितेन मनसा वर्धते । रोगनाशाने भवति च साधनीभूतं तत् इल्यपि आचाँ्यः: तर्कित दृइयते।
१४) चरकप्रतिपादिता विषमज्वराः संतर्पणजन्या: एवं दोषाणां गुरुलेन संभबंतील्यपि वैशिएच्य प्रतीयते।
१५) शिष्योपनयनीग्राध्याये गुणविशेषान् हैष्द्यैव शिष्यः अध्यापनाय ग्रालः न च तस बर्णों विचारणीय इति उत्त भवति। तेन वर्णों हि अध्ययनेन कर्मणा च भवति न तु जन्मना इल्यासीत्तेषां मतमिति द्इयते।
१६) अनर्वातः अनघिकृतश्व शासनेन यः वैद्य: न स चिकित्साव्यवसायं कर्तुमहरतीति संदिप्पाचार्यंः। एतादरां चिकिसकं ' छव्मचर ' ' सिद्धसाधक' आदि उपाधिना घिक् कुर्वित्ति ते इल्यपि वैशिएम्।

चिकिस्साब्यवसायिनां कृते नीतिनियमानामपि आवइयकता मवतीति संकल्प आचाँैैंक्ता भवान्ति नीतिनियमाः।
२७) पुरातनसंहिताभ्यः अन्याभ्य: विकाराणां वाताबृतवातविकारवर्णनें बैशिष्टेन प्रदार्शितं विद्यते। इति संहिताया अस्याः प्रतिसंस्कर्चा ढढबलेन प्रतिपादित भवति अस्याम् ।

## सुभुतवैशिए्यथम्

सुश्रुतसंहिता अपि भवति आय्येंदक्षेत्रे सुविख्याता। सुभ्रुताचायैं: इयं सीयां संहिता वैशिए्यपूर्णतया एव ग्रथिता भवति इति प्रतीयते अन्याम्यः संहिताम्यः भवन्ति कानिचित् बैरिष्टानि अस्याः संहिताया: तेपु कानिचित् वयं द्रक्याम इदानीम्।
१) सरेवेडपि संहिताकाराः मन्यन्ते दोषाः ः्रय एव वातपिच्चक्रेष्माण इति। परं सुश्रुताचार्याः रक्तमपि

दोषं चतुर्थ मन्यन्ते। यतो हि शब्लक्रियाप्रधाना इयं सुश्रुतसंहिता भवति। शास्रकर्मणि रक्तेनैव संवंधो भवतीति वातपित्तंश्रकष्मवत् रक्तेनापि दोषेण भाव्यमिति आचर्याणां मतं संभाव्यते।
२) सुश्रुताचार्यैंयद्यपि शल्यतंत्रम्रधानोऽयं ग्रंथ: विरचितो भवति तथापि यावच्छक्यं शास्नकियां विनैव कथं चिकिस्साकार्य फल्यदं भवेत् विचारमिममेव पुरस्कृत्य चिकिस्सा निर्दिंशा भवति इति हइयते सुखपं सर्वन्र। शल्यशाव्देन न केवलं बाबनस्तुन: शरीरान्त: व्रवेशां मन्यंते सु श्रुताचार्या:। संकुचितामेनां व्याख्यां समुल्धंध्य मनस: व्विकृतिकारणौ रजसमश्र द्वावपि दोषों शल्य भूतौ मवत: तथैव वातपित्तेक्रेष्माणस्रयोपि दोषा: श़ारीरगल्यमूता भवन्तीति सु श्रुताचर्याणां मतम्। अत एवतैराचाँ्यं: युद्वकाले रात्रुपक्षीयाणां अंत:प्रविषानां शराग्राणां निष्कासने यथा प्रदार्शिता युक्त्तयः तथैंब रजस्तमोग्यां समुदूतानां उन्मादापसारम्रह्बाधापभृतीनां मानसविकृतीनां तथैँव वातपित्तश्रेष्मणां श़ल्य भुतानां निहरणेे बहवो ह्युपायाः संदिधा भवन्ति। अतः परं कर्णनासागलादि गतानां रोगाणां निहर्रणाय शलाकानां उपयोगः शालाक्यतंत्रनाम्ना समुद्दिहो वर्तते । स्रीणां प्रसूतितंत्रमपि सविस्तरं निवेदितं विद्यते।
₹ ) बहुभि: संह्हिताकराँ: रोगनिहरणेे अस्नविसुतिचिकिस्सा तथैव क्षाराभ्भिसस्नचिकिसानां वर्णनं दइयते कृतमिति। परं सुश्रुतोदिता ये शास्त्रयोगाः सन्ति तेपु केषांचन प्रयोगाणां शारीरशास्ब्रदृष्टा संगतिः कीटदी स्यादिति नावगम्यते। अथापि च यदा हि तेषां श़स्रप्रयोगाणां साफल्यं दृट्टिथमायाति तदा रोगस्थानचिकिस्सास्थानयो: परसरसंबंधेनावरयं भाव्यमिति मन्तुं आवइयकमेव भवति ।
8) छिन्नानां मिन्नानां चावयवानां यथापूर्वं स्थितिस्थापने स्थानांतरस्थितां ब्वचं संकृल्य विकृते स्थाने तस्स्थापनं कार्यम्। एताहहाः प्रकारोऽपि शाल्यतंत्रे सुश्रुताचर्यैं: विहितो मवति। आधुनिकशस्रचिकिसाकोविदैरपि कियते इयं चिकिल्सा प्लस्टिक सर्जरी नाग्रा। कौशल्यं तस्मिन् कालीनमेतत् वैशिप्षप्रपूर्णमेवासीदिति को नाम नानुमन्येत ?
५) शारीररास्राम्यासार्थ शवच्छेदनपद्धति: सुशुताचाँ्यैं: या प्रदार्शिता साऽपि बैंशिश्चयपूर्णा।
६) आयुयेंदीया भूतचिकिस्सा साकल्येन जंतुचिकिस्सा एव भवितुर्महति। चिकिस्साया असा निकेदने सुश्रुताचाँचं: भूतानां बैशिष्चं, तेषां खभावा:, स्थानानि, तदुद्रवा रोगाः तेपां नरान्नरसंकमणपद्धत्या संभान्या सांक्रामिका रोगाः सर्वेंतत् मुश्रुताचालैं: सबिस्तरे सोपपत्तिकं च निवेदितं भवति। वर्णनमेतदाधुुनिकजन्तुवर्णनसद्रमेव वर्तते।
७) 'विपाक कल्पना' इदमपि आर्युनेद्राब्बस्य वैशिए्टमेकं धारयति। परं तन्रापि सुभुताताचांयं: खीयं बैरिप्ट्यं दर्शितं विद्यते। अन्ये अंथकारा रसविपाककल्पनां पुरस्कुर्वन्ति परं सुश्रुताचार्यास्तु द्रन्याविपाकमेव प्रतिपादययन्ति। मवति इदमपि तेषां बैरिश्च्चम्।

く) चरक्र्रतिपादितात् विषमज्वरात् सुश्रुतप्रतिपादितो ज्वरः अन्य एव भवति। न ब्लयं विषमज्वर: सुश्रुताचार्यं्रतिपादितः गुरुदोषात्मकः चरकवत् अपि तु स सल्यदोषकृत एव भवति। इत्यतोऽपि कफ स्थानस्थित विषमज्वर संज़्रयाइपि अन्ये केचन पकारा वर्णिताः सन्ति।
९) व्रणातुराणां कृते भवतु वरणितागारं पृथगेव इति सुश्रुताचाँयं: खीयं मतं संदईर्य तस्य क्रणितागारस्य रचनाया: अपि कृतमस्ति दिग्दर्दानं । तथैव च व्रणस्य एकस्य एव विकारस्य अवस्थामनुसृत्य घटिप्रकाराः सोपचराः उपदिधा भवन्ति संहितायाम् ।
?०) सूतिकाम्य: सुतिकागारं कुमाराणां कृते कुमारागारं च संसुचितं रचनाऽपि निर्दिध्षा भवति तेषों आगाराणाम्।
११) विषचिकित्साया: विवेचनं सविस्तृतं विद्यते सुशुरुतंहितायाम् कंदमूलफफलपन्रपुष्प रसनिर्यासादीनां स्सावरविषाणां तत्तदंगसुद्दिइय वर्णनं कृतं भवति। तथैव खनिजानां विषद्रव्याणां सर्पवृश्रिकगोधामक्षिकादीनां कीटयोन्युद्धवानां व्याश्रसिंह श्वानादीनां पशूनामपि दंशविषस्य वर्णनं सोपद्रवं सोपचारं सविस्तरं जंगमविषसंज्ञया कृतं भवति।
१२) शब्यतंत्रोपयोगानां बंत्राणां शास्राणां च घरा, तीक्ष्णलं तेषों पायनाविघिपकारा: यं भ्रवारंग यंग्रपरिचायकानि अन्वर्थकानि नामानि, तेषां गुणकर्म च इति सर्वमपि सुश्रुताचायैं: संहितायां खीयां सुविवेचितं भवति।

२₹) रोगाभिव्यक्तिः पूर्वस्परूपरेरेब न केबलं ज्ञातुमर्मृति। प्रव्युत पूर्वर्खात् प्रार्गपि प्रसराबस्थाया: प्रकोपावस्यासंचयावस्ययोश्र संकमणं भवत्येवावइयम् इव्युत्तवा सुभुताचार्यैः तदनुसारी चिकिसाइपि श्रोक्ता भवति।

## वाग्मटः

चरकसुधुतयोः सममेवाभ्यसनीया आर्वुर्वीया संहिता भवति वाग्मटस्यापि संहिता इति जानन्ल्येव आयुर्वेंदवेत्तार: । बाग्मटकृतं संहितादूयं प्रसिदूमेन । एका अप्टंगसंग्रहसंहिता अपांगह्द्यसंहिता चापरा । एकनामल्वेडपि द्वयोरपि संहितयो: कर्तारौ भिन्नौ वाग्महौ आस्तामिति प्रतीयते। अप्षांगसंग्रहकार: बाग्मट: वृद्दवाग्मटनाम्ना प्रसिद्ध: स च अष्टांगद्धदयकारात् बाग्मटात् प्राक् जातः इति ज्ञायते। नैतत् स्थानं एवद्विषये विवरणाथ्थ प्रस्तुतमिति। अथापि च वृद्ववाग्मटस्यैय लघुल्ं अट्टांगह्द्यरमिति हृद्यकार एव बाग्मट उक्कवान् । सांप्रतम् पठनपाठने प्रायो हि अप्षांगह्वयमेव प्रचलति सर्बन्नेति तमेब म्रंथकारमुद्रिशय तस्यापि किंचिद्देरशिष्चमुद्धिखामोऽत्र ।
१) पठनपाउने शाबीयविकेचनहृ्यापि वाग्मटसंहिताग्रंथ: सर्वोत्तम एव भवतील्यन्र नास्ति अवसरो मतांतराय इति प्रतिभाति। ग्रंथस्यास्य सुत्रस्थानंतु आयुव्वेद्तत्वज्ञानेन परिपूर्णमेत्र विदते। म्रंथस्यास्य प्रथमे एव अध्याये गंधकारेण सर्वेपामपि विकेच्यविषयाणां सूतोवाचे कृतं भवति। तदनुसुल्यैव सेेषां विषयाणां विस्तृतं विवेचनं पृथक् पृथक् स्थानमघिकृत्य कृतं वर्तंते। निदानचिकिस्सादी़ांां स्थानानां भूमिका तावत् सूत्रस्थाने एवासादयति ।
२) वाग्मटस्य संहिता नातिसंकेपपविस्तरा वर्तते। बह्धर्थसूचकानां लघुसूत्रागां ननु मलैब ग्रंभकारेण विरचितेतिति वक्तुं न कोडवि प्रत्यवायः ।
३) प्रंधरचनायाः संकेतान् निश्रित्य हित्वा च द्विरुन्ति सविस्तरं कृतं विषयविवेचनकौश़लं अपूर्वमेव अंथकारस अनुभूयते।
8) रोगस पुर्वरूपादारम्य अये संभाव्यानां अवस्थानां दिदूर्शानं कमशः कृतमरि अपि च तदनुसारी चिकिस्साइपि प्रदिएा मवतील्यपि ग्रंथकारस बैरिष्चमेव वर्तंते।

अप्टांगसंग्रहकार-वाग्भटस्य वैरिष्यं इतःपूर्व वर्णिताम्य: चरक-सुश्रुत-अष्टांगह्दय-संहिताम्योडपि सुमह्त् वर्तते । यतः संग्रहकारेणानेन विविधानां नाविन्यपूर्णविषयाणां संग्रह्ःः संहितायां ख्वीयां कृतो भवति। यश्र नासाद्यति पूर्बोक्तामु संहितासु।
8) वृद्धो वाग्मटः प्रासादिक: कविरषि आसीव् इति तत् तत् प्रसंगमनुसुत्य कृतं यद्वर्णन पठामो वयं तदा प्रसन्नेन मनसा वक्तुं युज्यते। अनेनैव कारणेन ग्रंथोऽयं पठनसुलभोडपि संजात इति सुमहद्वैशिष्ब्यं यर्तते त्रंध्सास।
५) वाग्मटो नासीत् क्सापिधर्मस्साभिनिवेरी खरूपमेतत् खीयं 'सर्वधर्मेपु मध्यमाम् घृत्तिमास्थाय' इत्युपदेशादेश व्यक्तं भवति। यद्रि यस इएं दैवतं तदेवार्चनीयं इल्यप्यादिशति बान्मट:। देवतानामपि विमिन्नानों आराधनाथं हिंदुजैनबौद्रप्रमृतिम्यः शिन, रिवसुत, तारा आदिनाममि: निबेदितं कुछसदहोपु रोगेपु रोगनिवृत्यै। अनेन च वाग्भटोऽये धर्माग्रही नासीदिति स्पष्टं प्रतीयते।

## काइ्यपसंहितायाः वैशिप्पयम्

काइयपसंहिता ( वृद्वजीवकीयतंत्रम् ) नाम्रा यश्राधुना उपलठ्ष: भंथ: स च नातिसंपूर्ण: ज्रुटितश्र भवति । नेपालीयराजगुरू: पं. बैयक्री हैमराजशर्मंमि: महद्रि: सायसैस: ताइपन्नलिखिता संशोध्य प्रकाशीकृता इयं संहिता। घुणुः कीटैश्र भक्षितानि विशीर्णानि ताइपपन्नाणि संगृष्य संशोध्य च सूत्राणि तदंकितानि एव ग्रंयेऽसिमन् विद्यन्ते। सन्ति तेपु सुबहूनि सूर्धणि अपूर्णानि विनिष्टन्यपि कानिचित्। अथ तस पठनेनावगम्यते ग्रंथो लेष: वालकानामारोग्यमुद्दिशय

विरचितो भवति म्यंयकारेणेति। अनुसृत्य च कालकस मातुः गर्भधारणा, तसां संभाब्या उघद्रबाः उपचाराश्र तेपां तथैच प्रसूतेरनन्तरमपि करणीयानामुपचाराणां वर्णनं कृतं विदते। अये च बालकानामारोग्यपरीक्षणं संवर्धन तथैन तेषां रोगापहरणमप्युद्दिशय भबति सविस्तरं घर्णनम् ग्रन्थेडस्मिन् ।
? ) प्राषे हि प्रसूतीकाले यदा च आवीनां संभो मवति विलेंबेन वा स्थित्वा स्थित्वा प्रभवंति ताः तदा गार्मिण्या मुसलादिमि: गाल्यादीनों कंडनं अन्यद्वा जुम्भाइनयनं संचलनादि करणीयमिति बहुमि: ग्रन्थकारँ: यदुपदिए तत् नानुमतं काइयपेन । तदर्थ बद़ति जीवकः यथा- 'केचिद्सामवस्थायां व्यायामं मुसलादिकम्। जृम्भा चंक्रणाधं च मिषजो त्रुबते हितम्। वर्जनीयं तु तत् सर्व भगवानाह् कड्यप: ॥। उपदिएंच तेन महात्मना "नार्या:प्रसबकाले हि रारीरमुपमृधते। ग्रयो दोपा: प्रकुप्यन्ति विचाल्यन्तेच धातवः। गर्भिणी तद्वस्या हि यर्नधार्या विशोपतः।" इति। सूक्ष्मावल्योकनपूर्रमेव कइयपानामेतत् प्रतिपादनं संद्रयते बैशिष्ध्यं चापि दर्शययति तेषाम् ।
२) बालकानां क्षयसहश़चिन्हैर्युक्ता यालशोप, फ्रक्रादिभिर्नाममिः ये रोगा ज्ञायंते तेपामपि सोपचारं यन्मर्मयाहिवर्णंन काइयैै: कृतं न तब् कुत्राप्यासादयति।
₹) रसाह्त्कं ततो मांसं आदि शारीरघातुनिर्मितौ अनुलोमपद्धतिस्तु संवैरेवायुयेंद द्रंथकारै निबेदेदिता भयति परं गर्भस्थो मानवीजीवः प्रतिलोमगत्या वर्धते इति प्रतिपादितं शुकाद्नन्तरं मज्ञा ततोऽस्यि आदि रसधातोर्यावत् वर्षनक्रम: वर्णितः कइयपेन नान्यस्तिन् कस्मिन्नपि आयुर्वेदे़ीयग्रंथे सपतया हइयतेडयं विचार:।

## माधवनिदानं

ऐश्रीये ससमे शतके 'माधवकर:' नामा पंडितः निदानवविषयक एव 'माधवनिदान' नाम्ना संम्यहग्रंथरचनामकरोत्। पाठ्यकमे सुबहुपु आयुयेंदेविद्यालयेपु पाठ्यपुस्तकलेन मंधोऽयं अध्याप्यते। 'निदाने माधवः श्रेछ्ठ:' इत्येताबर्ती स्यातिं आप्तुवद्यं अंथः। सन्ति असापि यैशिष्टथानि कानिचित्। तानि यथा-
१) म्रंथेडसिन् चरक, सुभ्रुत, वाग्मट, विदेहादिक्य: संहिताग्रंथेम्य: वचनानि संकलितानि सन्ति।
२) पघ्यरचनाऽपि ग्रंथस्खास सुवोधा सरला संखृता च विद्यते।
३) मधुकोशाटीका अन्या च आतंकद्प्रणास्या टीका एवं द्वाम्यामपि सुविस्तूताम्यां टीकाम्यामलंकृतोडयं घंथ: वर्तंते। शार्झधधरसंहितासहदौौ: खल्लैरेख संहिताग्रंथैलं्धमेतावद् भाग्यम् । भंधस्यास्य सर्वध्यापिनी सुलमा रचना एव हेतुः भवति इल्यन्न न कापि रांकास्थानम्।
8) पृथक् वातादिनिर्दिएट्हेतुर्टिंगसमागमे। त्रिदोषे निर्दिशेदेवं तेषां वझ्ष्यामि भेषजम्॥ इ्यत्यास्मिन् श्रोके 'तेषां वक्ष्यामि मेपजम्' वाक्यं संपूर्णतया अनावइयके अनुचितं च अंकित भवति। नास्त्यस्य चिकित्सादर्शक्रस्य वाक्यस्य सुतराम् संबंधः निदानविपये ग्रंथे अस्मिन्। अयं एक एव दोष: वर्तंते परं स च गुणसंन्विपाते संनिमजल्येव।

## रार्ईधर संहिता

ऐशवीय भकस्य ?₹६३ समये शार्ञधरः सममबदिति हिसरी ऑफ इंडियन फार्मसी नाम्न: गंथस लेखका श्रीवास्तव महोद्या: कथयंति।
शार्झधरसंहिताग्रंथस्सालोचके: भी परशुरामश़ास्त्रिभि: संहितायाः अस्सा: कानिचित् वैशिए्यानि लिखितानि सन्ति। यथा-
१) लघुनुयीनाम्ना प्रसिद्येपु अंथेपु भवत्यंतर्भावो भार्बधरसंहितायाः।
२) संहितायामस्यां शारीरविषयः अत्यल्यो भबति। सोऽपि प्रायः चरकसंहितायाः खीकृतो भवति।
३) नेश्र-मुख-मून-नाडीनां प्रयोजनं परीक्षणं चापि अन्र विद्यते।
8) रोगाणां संख्या एव केलला दूरिता मवति।
4.) निघंडुविषयो नास्ति विदेचितः न बा गुहीतः।

६ ) काथ-अवलेह-चूर्ण-गुटि-रस-आसवअरिशाणां अनुमूता प्रयोगाः सळक्षणाः समाविषाः सन्ति।
v) दीपपिका, गुहार्थदीपिका, आयुर्बेददी़ीपिका च एताः तिस्: टीकाः यंथे विद्यते।

## भावभकारा:

भावप्रकाशगंभोऽवि शाईईधरवत् लघुत्रयी ग्रन्थेष्वेबान्तर्मवति। आयुर्वेंद्पाठथकमे भवति प्रयुक्तोडयं ग्रन्थ:। तृतीयः ग्रंथः योगरत्नाकर: । त्रिभिर्मिलिलैयै भवति लघुत्रयी। चरक सु शुत बाग्भट ग्रन्धानां सुबहो: कालादृनन्तरमेव एषा लघुन्रयी प्रकाशमलमत्।

त्रिपु अपि एपु लघुत्रयी अन्येपु धहत्तन्रयीयन्थेम्य; चरकसुश्रुत वाग्मटेम्यः एव आधाराः संगृहीता भवन्ति। काल:- भावप्रकाश्रग्रंधरचनाकारः श्री लटकन मिश्राणां पुत्र: भावमिध्रनामा समभवत्। संशोधकानां अनुमानत: ऐइावीये २५५० संबत्सरो संभाध्यते भावप्रकाश़कालः। म्रंथस्यास रचना अतीव सुलमा भवति। अपि च प्रंथेडसिन् कालं श्रचलितं अनुसूत्य आहारद्रव्याणां तथा रोगाणामपि सोपपत्तिक: सोपचार: अंतर्भाव: कृतो विद्यते। अस्ति वैगिएष्थं म्रंधस्सापि अस। तद्यथा-
१) यावच्छक्यं सवेेपामप्यौपधिट्रव्याणां गुणधर्मविवेचने 'हरितक्यादिनिघंटु;' नाम्ना खतंत्र एव विभाग: भ्रंथेऽसिन् ग्रंथकर्तृणा भावसिश्रेण कृतः इति हइइये। सर्वोपरि एव वौशिएचम् अस ग्रंथस एतत्,
२) यानि द्रध्याणि नांतर्भूतानि संहिताग्रंथेपु प्राचीनेपु अपि च यानि ऋपिकालादनंतरं व्यवहारे समागतानि तेषांमपि सुबहूनां द्रव्याणां आयुवेवेदीय शास्र पद्बतिमनुसूत्य नामकरणं कृत्वा गुणधर्मविवेचनं चिकिसाकार्योपयोगश्रापि प्रंथेडासिन् संदिशो वर्तते। अहिफेन-कर्पूर-खर्जूर-सुलेमानीलवण-खुरासनीयवान्यदी़ीनां द्वं्याणां उदाहरणानां उह्छखं कत्तु युज्यते एव।
₹) यसाक्कालात् पोर्तुगीजाः भारते समागताः तसादेव कालात् तै: सहैव 'गरमी' 'उपदंश़' नाम्ना रोग: समायातः| पोर्तुगीजा हि फिरंगीति नाम्ना व्यवह्ताः:सन्न्य-

सिन् देशो। अतएव उपदंशास उग्रस्खरूपेण समायातस अस रोगस्सापि किरंगोपदंश इति अभिधानें कृत्वा तस्य निरासार्थ चिकिस्सापि संदिश भवति।

## योगरत्नाकर:

योगरत्नाकरोऽयं ग्रंथ: ऐश़बीय १६५० संबस्सरादनंतरं अपि च सक्षदाशातके एव विरचितः इति प्रो० प. कृ. गोडे संशोधकमहोदयैः 'योगगरल्नाकराचा कालनिर्णय ' विषयमधिकृत्य भारतेतिहाससंशोधनमंडलस पुरस्तात् पठिते प्रवंधे निवेदितं भवति। प्रवंधेडसिन् समतपुप्यथं महाभागिरेतैः प्रमाणमेक प्रदर्शिते भबति तय्यथा-"योगरत्नाकर " ग्रंथे तमाखु बनस्पतिवर्णन विदते। द्वव्यमेतत् ऐशवीय २६५० संवत्सरात् म्रचलितम्। अनन्तरमेव नातिद़ीर्घकालात् प्रसिद्दिमलभदेप ग्रंथ इति सिद्रघत्येन।

बैशिष्ट्यम् - असिन् योगरत्नाकर ग्रंथे आयुबेंद़ीय शास्रयद्धल्या आर्तानामशविधा परीक्षा संदिए। भवति। तथैव च कालज्ञानं, घान्य-फल-कंद्-शासादीनां गुणघर्घवर्णनं संदिएं भवति । सिद्वान्नादी़ां मांसपदार्थानां चापि भवति वर्णनं कृतम् गुणधर्मात्मकम् । घात्वददीनां झोधनमारणे रत्नादीनां चापि प्रद़र्शिते भवतः। ग्रन्येडस्मिन् ज्वरादि रोगाणां विवरणकमस्तावद् माधननिदानमनुसुलैयैव विहितो दृइये। अथापि च निदान त्विस्तारस्तु प्रभूतः कृतः। ज्वरादीनामनेकप्रकाराणां,दोपोत्बणानां संनिपातादीनां तथैय च संधिकान्तकाद़ीनां ं्रयोदश संनिपातन्वराणां तद्वस्थनुसारी चिकिस्साऽपि च सम्यक्तया सविस्तरा च निवेदिता। चिकिस्सायां चूर्ण-गुटि-आसवारिष-र्नेह -सिछ्धैपधि-रस-मसादीनां विविधानां कल्पानां अन्तर्भावः सविस्तर कृत्वा वैशिष्यपूर्ण एव विरचितोऽयं ग्रंध इति कथयितुं युज्यत एव।

## उपसंहार:

महाकोरास्य सामान्यस्वर्वपज्ञानाय कृतं पारिभाषिक शब्दै: सह गजाश्वादि पशुवैद्यकविषयغ्येतत् विवेचनं भवति पर्याप्रमिति वयं मन्यामहे । संबंधिनामपि पारिमाषिक शब्दानां भवति कृतोऽत्तअथाप्यवशिप्टमेकं कथनं यच्च कोशोनानेन सहैव संलग्ना भवति कोरो पूरणिकाइपि भुद्रिता अस्माभिरिति। पूरणिकायामस्यां बहवो हि नूतनाः शाबदाः सन्ति समाविष्टः । ये च प्रधाने कोशो नान्तर्मूता: इति द्रक्ष्यन्ति पाठकमहोद्याः । शब्दाश्यैते समासादिता अस्माभि: "वैद्यकशब्दसिन्धु;" नाम्नः कोशाग्रंथात् । कोशाश्यासौ वैद्यकशब्दूसिन्धुर्नामा बहो: कालादर्वाग् प्रसिद्ध: आसीत्। नासाविदानीमुपलम्यते । सुमहत् सहायं संजातमस्य कोशार्य पूरणिकारचनायाम् । अस्मिन वैंदकराब्दसिन्धुकोशाग्रन्थे मानुषवैद्यक र्भाव इत्यपि वैशिष्टचमेव भवति।

आस्तां ताबत् । अंततो गत्वा भवत्वयं आयुर्वेदी़ग्र राब्द्कोशः महाकोश: विज्ञानकोशो वा विदुषां आदरस्थानमिति विश्वसिमः। अपि च सत्कृतिरियं आयुर्वेदग्यंगावतरणे कृतपरिश्रमाणां भगीरथानां सर्वलोकहितैंघिणां अस्मत् पूर्वजानां भरद्वाज पुन्नर्वसु: आन्रेय प्रभृति महर्षीणां चरणेषु साझलिबद्धं निरूप्य विरमामः।

॥ इति शम् ॥

# आयुयेंदेदीय शब्द कोशः अर्थात् आयुरेंदेय महाकोशः 

| आधारग्रंथाः | तेषां स्थानानि | संकेताश्ञ |
| :---: | :---: | :---: |
| चरक संहिता <br> सुश्रुत संहिता <br> अप्टांगह्ददयम् <br> अष्टांगसंग्रह | चरक सूत्रस्थानम् <br> चरक निदानमम् <br> चरक विमानस्थानम् <br> चरक शारीरम् <br> चरक इृन्द्यियस्थानम् <br> चरक चिकिसास्थानम् <br> चरक कल्पस्थानम् <br> चरक सिद्धिस्थानम् <br> सुश्रुत सूत्र <br> सुश्रुत निद्दानम् <br> सुश्रुत शारीरम् <br> सुश्रुत चिकिस्सा <br> सुश्रुत कल्पम् <br> सुश्रुत उत्तरस्थानम् <br> अप्रांगह्ददय सूत्रम् <br> अश्रांगहद्य शारीरम् <br> अप्टंगहद्यय निदानम् <br> अप्टांगह्द्यद्य चिकिस्सा <br> अप्टांगह्ददय कल्पम् <br> अप्रांगह्बद्य उत्तरस्थानम् <br> अप्टांगसंम्रद्व सूत्रम् <br> अप्टांगसंम्रह् शारीरम् <br> अप्टंगसंग्रह निदान्म् <br> अपांगसंग्रद्र चिकिस्सा <br> अशांगसंग्रद् कल्पम् <br> अपांगसंग्रह् उत्चरस्थानम् <br> संग्रह पृष्टांकाः तर्टेमहोदयै संशोधिताः | च. सू. <br> च. नि. <br> च. वि. <br> च. शा. <br> च. इ.; च. इ. <br> च. चि <br> च. क. <br> च. सि. <br> सु. सृ, <br> सु. नि. <br> सु. ₹ा. <br> सु. चि. <br> सु. क. <br> सु. उ. <br> अद्दस्. <br> अह्रशा. <br> अहुनि, <br> अहुचि. <br> अहृक. <br> अहुड. <br> असंसू. <br> असंशा. <br> असंनि. <br> असंचि. <br> असंक. <br> असंड. <br> तंट प्रत. |

84

| आधार ग्रंथाः | तेषां स्थानानि | संकेताश्य |
| :---: | :---: | :---: |
| काइयपसंहिता | काइयप सूत्रम् <br> काइयप विमान <br> काइयप शारीरम् <br> काइयप इंद्रियस्थानम् <br> काइयप चिकिस्सा <br> काइयप सिद्धिस्थानम् <br> काइयप कल्पस्थानम् <br> काइयप खिलस्थानम् | का. सू. <br> का. वि. का. शा. का. इ. का. चि. का. सि. का. क. का. खि. |
| का₹यपः धूम कल्पाध्याय <br> -,,-रेवती कल्पाध्याय: <br> हारित संहिता <br> अश्विनी संहिता <br> राई्झधर संहिता <br> 39 <br> माधव निद्वानम् <br> भावप्रकाशः <br> योगरत्नाकर: <br> रसरत्नसमुच्चय: <br> ह्जारीलाल ₹सरत्नसमुच्च: <br> चकद्तः <br> हाराणचंद्र: <br> विझानेश्वर: <br> राजनिघण्टु: <br> रजनिघण्टु: परिशिष्टम् <br> धन्वंतरीय निघण्टु: <br> धन्वंतरीय परिशिप्रम् पृष | मध्यम खण्डः | का. धूमकल्प. <br> का. रेवर्ती कल्प. <br> हा, ह्वारित. <br> अश्विनी संहिता <br> शा. <br> शा. म. <br> मा. <br> भा. प्र. मिश्र. <br> यो. र. <br> र.; रस.; ररस. <br> ह. र.; हजारी र. <br> चक. <br> हाराणचंत्र <br> बिज्ञानेश्वर <br> रा. <br> रा. परि. <br> ध.; घ. नि. <br> ध. परि. पृ. |



# आयुर्वेद़ीय- राब्द़कोरः 

[ अंग $]$
-अ-
अंशा-पु., चतुर्थों भागः ( मुस्. ख×.9ष), भागः
(अहस्. ११.३२,)
अंशु-पु. सूक्ष्मतंतुः (चश़ा. १, १६)
अंशुक-न., तमाल्पत्रम् ( रा. २.५२)
अंशुमत्-पु., सोर्मविशोपः ( भुचि, २२,4)
अंशुमती-क्री., शालपर्णी (चचि, २०.,6०)
-द्रय-न., शालपर्णी पृक्सिपर्णी च (अछस्, ६. 9 ६ С) अंस-पु., शाररार०, पृष्टोपरिस्कन्धसंलम्मः वाहुझिरःसंनि हितो भागः (र्चाच. ८.११९) स्कस्धः (चशा. Ч.६) मर्मविड़ोप: (मुझा. ६.६) बाहुरिर:
(मुंने, १.८२)
-कृट-पु., आरीर०, अंसस्य शिखरम् (असंशा. ©)
-ताप-पु., रोगलक्षण० (असंश्रा. ११)
दाह-पु., रोगलक्षण० अंसभागे दाहः (चस्.2०.9\%) चत्वारिंशत् पित्तविकारवबेकः (परिव०) राजयक्ष्मलक्षणेपेकलक्षणभूतः (अहानि. ५.96)
-देशा-पु., अंससमीपोपलक्षितो देशः (सुचि. १५.१२) अंसो बाहुशिरः (मुनि. १, द₹)
-पिण्ड-पु., बाहुशिरः ( मुशा. 4.99)
-पिण्डका-खी., अंसस्योन्नतमागः ( सुचि. १५.96)
-पीठ-पु., बाहुशिरः (मुसू. ३५.१२ )
-फलक-न., अस्थिबिशोष:, प्रृष्टापरिभागयो: अस्भिनी, पृष्वंश्रुभग्रतः हे (सुरा. Ч.9९ चशा. $4 . ६$ ) अस्थिमयवैकल्यकरमर्म, (मुशा, ६,६)
-वन्धन-न., अंसगतः्क्षप्मा (सुनि. १.८२)
-यन्धनशोष-पु., (परित०) वातरोग.० अंसंदृशास्तितो बायुः अंसबन्धनं होण्माणं शोपयित्ता अंसशोषं करॉत ( उ. सुनि. १.८२)
-्रोग-पु., अंसगतरोगः (चसि. २.२२)
-सन्धि-पु., शारीर० बाहुशिरसः अंसफलकस्य अंलोलखखलगतः सन्घिः, याहुशिरःसन्चिः (सुचि. ३.३ १) अंसाभित(प-चु., राजयक्षमण एकाद्रालक्षणेपु लक्षणन्रये वा एकं लक्षणम् (चचि. ८.३०-०२)
अंसावमर्द्र-पु., रोगलक्षण०, अंसपीडनम् (चनि, ६.६) अकण्ट्य-वि., कण्टाय अहितम् (अहसू. ६.१२०) अकफ——व. कफहरणम् (र. २.३)

अकराल-वि., अदन्नुरः ( गुसू. १.द)
अकर्मरीलता-स्री., तामसगुण० कर्मणि अनुस्साः: ( सुशा. १.१८)
अकला-ब्वा., गुणविरुद्दो दोपः,सूक्ष्मो भागः (चसू. १२.१) अकप्राबन्न्-वि., अकृच्छेबचार्यराब्दे, प्रसिद्धामिधेयझाब्दं बा (चवि. ८, ३)
अकाण्ड-पु., अकालः (असंड, २, द पृ. २०४)
अकामा-व., भैथुनानमिलाषिणी (मुचि. २४.११४)
अकारण-चि., न विद्यते कारणं यस्य (सुरा. १.३)
अकारणग्य-न., राजसगुण०, निर्दुयत्त्रम् (सुशा, १.१८)
अकाल-पु., अयोग्यः कालः (चवि. ८.१२८ ) अप्राप्तः
अतीतो बा कालः (सुस्, उ६.प०८) .
-ज-वि., अनुचितकाले जातम् (चसू. २७.३१७)
-प्रवाहण-न., अप्रासावीकालम्रवाहणम् (सुशा.१०.९)
-मरण-न., अकालमृच्यु: (असंस्. . प,१२६)
-मृत्यु-पु., अप्रासकाले मरणम् (चंि. ८.४३)
-विरोहिन-वि., अकालजम् (मुस्, ४५.२९.०)
-रायन-न., अकाले निद़ा (अहुस्, $७, ६$, )
अकुलक-वि., अनस्थिकम्, बीजराहितम् (चचि. ११.७५) अकृत-वि., क्रतमः ( सुचि. २५.२७)
-यूप-पु., सनेहलन्रणायसंस्कृतो यूवः (चरस, १.११)
संश्न-वि,, कृतेऽपि मलल्यागे मलो विस्नप्व्य इति संजानानः (चचि. \&, ८) अर्तासारपीहितस्यैतद् लक्षणम्, तेन कृतेंपि मलल्यागे मलत्यागो न कृत इति मन्यमानः, मुहुर्सुतुर्मलल्यागे प्रवृत्त इत्यर्थः।
-संक्षता-स्बी., रोगलक्षण०, कृतघचोंचिसर्गादिकार्यंडपि तत्तद् वेगसंज़ाया अस्तित्रम् (अहृस्. ११.१₹), मून्रवृद्लेर्लक्षणमेतव, अनेन प्रचुरमून्रनिर्गमनं, मुठुर्मुहुर्मूत्रप्रवृत्तिर्ब्रस्तेराध्मानमिस्येतानि लक्षणानि सूचितानि ।
अकृतकत्व-न., अक्रुत्रिमत्वम् (चयि. ८.३१) अकृतात्मन्-वि., जन्मान्तरीयैरग्रुभैः कर्ममिरिह धिपच्यमानैरसंसक्कृतः (अनाहितग्रुभसंस्कारः) आत्मा यस्य सः (चचि $30.968,980$ )
अकृत्य-चं, चिकिस्सारूक्रियानहम्, असाध्यम् (मुख. २३.१) अच्च-रि., अम्यक्तम् (चचि. ३०,३८)

अऋम-पु., कमविरोधः, अनाचारः (सुनि. १४.३) अक्रुद्धभीरु-वि., असति कोधे भीरः (चशा ,.$३ ८(\gamma)$ अकोधवत-न., व्रिना क्रोध्ध चर्यंते यत् तत्, (चचि,३.१५) अक्किन्न-नि., झुक्कम् ( युस्. उ५.૪३०.)
-वर्त्मन्-न., नेन्रबर्त्मगतरोग०, अस्मिन् रोगे बर्त्मानि असकृत प्रक्षालितान्यपि पुनः पुनः संब्रदुानि भवन्ति तथा च अपरिपक्रानि भबन्ति (मुड.₹.२२) अक्ष-पु., चनस्पति०, त्रिभीतकः (रा. १.२१२) द्वसर्पपकः (रा परि, २.८२) साकटबहापययोगी चक्राधारः कार्टविशेषः: (चर्व. ३.३८)
चक्रनामि: ( असंशा, ५. ३८ )
पु., न., मान०, कर्षः, है नुंकणी कर्षम्, 'विद्याद दौन दूंक्षणौ कंपं सुवर्ण चाक्षमेब च 1' (चक, १२.,००)
न. ल्वण०, सौत्रर्चलम् (घ.२.३०)
न., इलन्द्रिग्रम् (अ६स्. ११,२)
न., शारीर०, कोप्टकास्थि, अक्षकम् ( मुस् . ३.५.5)
-एलनि-स्री., हृन्द्रियशैधिल्यम् ( उहस्. 99.9 C
-तण्डुल्या-खीं., बला (रा. ४.४३२)
-तर्पण-न., इ़न्द्यियत्तृस्किरम् (अह्हस. १२.१७))
-तैल-न., सेहविदोपः, विभीतकसजातैलम्, गुणा:-
गीतं गुरु केइयं कफकृत चातपित्तमं च (ध. ₹.9४१)
-त्वच्-र्त्री., ब्रिभीतकस्य त्वक् (असंस्, ८.9१२)
नाइान-वि., हृन्द्यियिधारि (अहसू. १.३३)
-पीड-प., यभ्रतिक्ता (युचि, s.,८<)
-(पीडा) -ब्री., चनस्पति०, यवतिक्ता (घ, १, २७६)
-प्रसाद्न-वि., दृन्द्रियाणां प्रसन्नस्वकृत, इृन्द्द्यबैमल्यकरः, (हे., अद्टस्. भ०.२)
-वीज-न., विभीतकमज्ञा (गुड. पद.४५)
-युग-न., विभीतको रहदाक्षश्व (र. १6.५२०५₹)
-शाल्य-न., चक्षुराद्विगतशाल्यम् ( युसू. 2०,4)
-सम-वि., कर्षप्रमाणम् ( सुचि. ૪.२.6)
-सस्य-पु., कपित्थः (ध. २.१०२)
अक्षक-पु., शारीर० जन्रुसन्धेः अर्बोक कीलकचद्विस्थि-
विरोप: हौ अक्षकौ (चशा.,$~$ §)
-अग्न-न., (परित्र.) रोग०, अक्षकास्थनो भह्ञ: ( सुचि. 3.40 )
-सन्धि-पु., चारीर०, ग्रीवाग्रकसन्धिः, ग्रीवाधःसन्धिः ( सुनि. ११.१०), अंससन्धेः उपरिप्राल सन्धिः (मुचि. ३.३५)

अक्षणित्व-न., पृच्छार्थम्ननुयुक्तस्य सम्प्रति वक्तुं क्षणो नास्तीति भापणम् (चस्, ३०,८२)
अक्षत-पु., यवाः; अखण्डिततण्डुला ह्ल्यन्ये (अह्दा. द.२०)
धान्यमेवमस्लण्डितमक्षतशाचद्वनाच्यमिल्यपरे, चि., क्षतरहितम् ( सुचि, ३.6৩)
-पाश्र-न।, तण्डुलमृतशारावः ( मुस्. २२.२श)
-रोग-पु., नखरोग०, पर्यायाः-चिष्पं, उपनसम्, अंगुलिवेप्रकम् ( मुनि, १₹.२२)
-शिरस्-र्वी., ग्रह्मातृविशोप: (असंड, ૪ [द.४२]) अक्षय-पु., क्षेत्रशः (सुशा.३.६)
अक्षर-न., न क्षरतील्यक्षरम, आत्मा; अकाराडिवर्णः, ( असंड. १) , (च, शा. ४.द) अक्षि-न., शारीर० चक्धु (चरा. ৬, ५)

चक्षुरिन्द्यियस्साधिश्टानम् (चस,. . $.9 \%$ )
कनीनिका-स्री., नासायाः समीपनर्ती अक्षिसन्घिः, दे अध्किकनीनिके (चशा, 6.99)
-कृट-न., अक्षिगोलकम् (च. झात, 6.97) अक्षिकोटरस्य अध्रः ऊर्ँच च स्थितौ उन्षतौ भागौ; नेग्रशिबिरम्., नेन्रगुढा (सुड. 24.6)
-कोशसन्धिस्रोतस्-न., (परिव०) शारीर० कनीनिकासन्धे: नासान्तर्गामी मार्गः
(अहसु. २३.७)
कोशालेपन-न., अक्षिकोशास्योपरि लेप:
(असंसू, ३.२.3)
-कोग-पु., शारीर०, अक्षणः बहिःपटलम्, बर्मपटलम् ; यहिराच्छादनम् (सुशा, ५,२०) -तौरव-न., चक्षुपोः गुस्त्वम्, (अह्रस्, 8.92 )
-पर्पण-न., अक्ष्णोः तुपिकरं बल्करें च (चस्. 93.24)
-निमेग-पु., कालविदोएः; लधक्षरोचारणमात्र: ( सुसू. ६.५)
-पाक-पु., नेन्ररोग०, अक्षिपाकाल्ययः; चत्वारिंशत्पिप्तविकारेष्वेक: (चसू. २०,१6)
-पाकाल्यय-पु., नेन्ररोग०, अस्मिन् रोगो सवं क्षष्गमण्डलं शेतनिभेन दोषेण संच्छाड़ितं तथा तीवर्क भवति ( मुड. 4.90); तथा च शोफः; संरम्भः, कलुपाश्रुता, असितं मण्डलं कफोपदिग्धं, सितं मण्डलं प्रकेटदरागवच भर्शति। दा़ाः, दर्श्रोनसंरोधः,अनवस्थिताः चल्लाचलस्बरुपाः बेट्द्नाश्र भयन्ति; अयमसाध्यः (असंड. १८, प. १३२)
-पीडक-पु., गनस्पति० राध्रिनी (चक, ११.३)
च्येतपीतशिम्बीसेद़ः (चचि. २ই.२१५)
-पुट-पु., शारार० अक्षिबर्म्म (सुसू. प.१३)
-भेद्द-पु., अक्ष्षोः भेद़ः, अगीतिवातधिकारेव्वेक: (चस्. 20.97)
-भेपज-पु., वनस्पति०, शाब्रररोश्रः, लोधविड़ाष: (रा. ६. २४०)
-मध्य-न., हप्रयन्तरम्, चतुरकुलं भ्रमाणतः (चवि. 6.998 )
-राग-पु., रोगलक्षण०, नेग्ररक्किमा, शोणिताश्रय: (चस्. २8.99)
-राजि-ब्री., रोगलक्षण० चक्षुधि रेखाकाराः सिराः (अहस, 20,3 )
-राजी-त्री., नेत्रराजी (चसि, २.२२)
होक्याचा रोग, उ्यात लाल शिरा दिसतान.
-रोग-पु., नेन्रासयः (चचि, २३.२६६)
-लघ्युता-खी., नेत्रलाधबम् (अह्डस. २०.24)
-चर्त्मन-न., शारीर० नेत्रस्य बाद्याख्धादृनम्, ऊर्चाधरमेद़न दे
(चशा. ५. १9)
-विभ्रम-पु., रोगलक्षण०, नेश्रविभ्रमः (चसि. द, ७२) चैरागय-न., रोगलक्षण०, रूपग्रहणेडल्सत्वम्, नेत्ररागापगम:
( सुक. १.३०)
-च्युद्दास-पु., अशीतिवातविकारेपु एक:, अक्ष्णः अक्ष्गोर्वा विदोपेण कर्चा ख्रहिर्घा आगमनम् (चसू. २०.११)
-राल्य-न, नेन्रमतं शल्यम् (असंस्. ३ง.२ऽ)
राल-न. रोग० अरीनित्रातबिकारेपु वक:
(चस्, २०.99)
-सङ్ఞोच-पु., रोगलक्षण०, (असंस्, २९.६)
-सेचन-न., उप₹स०, (अहिस १३.4)
-स्तबधता-र्वा., रोगलक्षण० (अहस्. २०.२४)
-モपंद्नन-न., रोगलक्ष्कण०, नेन्रस्पन्द्य
(असंस्. 2०.4)
अस्श्वी-ख्री., भैपज्यद्व्यविशोपः, रन्कस्फटिका (र.9०.१9) अई्वीर-पु., महानिम्ब्र: (घ, १.₹१)
अर्दीर-वि., स्तन्यरहहिता (कास. लंढ्टाप्यायः पृ. ₹) अभीव-पु., बनस्पात०, क्षीवः, क्षीवो नीपः
(चचि, ३.२₹०) गोभाअनः (चस्ञ. 6.97-74)
महानिम्व: ( सुक, ८,१२०) रक्षशिम्यु: (र.१०,११) अभुद्धकर्मिणी-बि., भ्रुदं कर्म या न करोनि (चशा. 4.4.)

अक्षोट-पु., बनस्पति० गुणाः-स्वादुः, उप्गः, रूक्षः, स्निग्धो श्रा, गुरू, मधुरपाक:, पुद्टिकरः, दृंहण:, बल्यः, पित्तश्वेप्मःः, वातझश्य (रा. ११.८२) अक्षोटफलम् औत्तरापथिक, गुरूप्णस्निव्धमधुरंरे, बलम्भवुं, वातझं, हृंठणं, घृप्यं, कफपित्तवर्धनं च, (चस्, २०.१46) अक्षोड-पु., बनस्पनि० अक्षोटयृक्षः, मदृनफलाकारफलः, मधये कित्विद्युनतरेखान्बितः, पवर्तपीलुः, मधुरफलः
( सुसू, ४₹.9८6)
-लेल-न., स्नेह्०० तव् रीवंत, गुरु, केइयं, कफक्टत्, बातपित्तझं च (,$~ ¢ . .9 \% १) ~$
अक्ष्व्यक्जन-न., अたिभिषज० (चसू, प.9४)
अक्ष्युपरोध-पु., रोगलक्षण० टछेः प्रतिबन्धः
(चचि. २३.६९)
अगण्य-वि., अगणनीयम् (चशा, ४.२४)
गर्भिण्या अप्रमो मासो न गणनीयः, यदि हि गर्भिणी गण्यमानमप्टमं मासं गर्भज्ञन्मब्यापत्तिकरं इरणुयात् तनो भीता स्यात् तद्भयाच्च गर्भस्य बा़तक्षोभाद् ब्यापद् भवेत्,
अगन्द-पु., न., औपधम् (चचि. ₹.₹००-₹१०)
अगदत्वं च गुस्तस्य गद़ानामपुनर्मवात, (काखि. ₹) विपहरमौपधम् ( चचि. २.6१)
बनस्यति॰, कुष्ठम् (घ.३.४२)
ศबन अरोगम् (चचि. १[१]. $\times 0$ )
-ऋम-पु; अगदस्य उपक्रमः (सुक. 4.9३)
-तन्त्र-न; विपतन्त्रम्, सर्पंकीटलता-मुषिकादिदुष्ट-
विषव्यङ्ञनाथ्थ विविधविपसंयोगोपशामार्थ शास्त्रम्
(सुसू., १.७)
अायुर्बेदृस्य अप्टसु अछेपु णुकम्
-प्रल्तिस-वि; विपहरभेष जलेपयुक्तम् (असंसू.८.९)
-लेप-पु., महागदाद्विलेपः, रकसेचनावशिप्टविष श्रशा-
माय महागदा़ाद्यिभिः लेपः कतन्यः ( सुक, 4.95)
-चेद्न-पु., अगदार्थः आरोग्यार्थः बेद़ः नाम आयुवेंढ़ (चचि. १२.४)
अगदङ्रू-वि., रोगनाइने स्वास्थ्यकरः (सुशा. १०.३९) अग+्या-वि., स्वस्दुहितृप्रभृतिः मैधुनायोग्या (सीी)
( सुचि. २४.998-१9६)
अगरु-न,, वनस्पति० सुगन्धिद्धि्य०
(चस्. 24. ४०., ध. ३.२४)
तटुणाः-कटु, तिन्ं, उणं, स्निगघं, चातकफमं,
श्रुतिनेत्रक्कुणादिरोगामं च ( असंस्. १२.,
-सार-पु., अगलनिर्यासः (रा. १२.३ए) -सारतैल-न., अगरनिर्याससिन्दूतैलम् (असंसू, ६. $70 ६$ )
अगर्भा-वि.. गर्भरहिता (चनि. ३.१४)
अगस्ति-पु., महर्षिविशोष:, हिमालये इन्द्रादेशात् रसायनग्रयोगं कुतनान् (चचि, १ [४].३) वनस्पति०, अगस्यः (रा. परि.१०.१३)
अगस्तिक-पु., अगस्त्यः (र, १२,१२१)
अगस्त्य-पु., बनस्पति० (रा. परि, १०.१₹) पर्यायाः- कुम्भयोनिः, मुनिद्दुमः, चक्रपुप्पः, सित-पीत-नील-लोहित-कुसुमभेद्वाव चतुर्बिघः.
गुणाः-मधुरः, शिशिरः, च्रिदोषमः, बलासकासमूतबैवर्ण्यक्रमापहः ( रा, परि. १०.१४)
विशोषगुणाः-नक्तान्व्यनाशनः ( सुसू, ४६,२८२) चातुर्थिकनाशनः (असंसू, १२.८२)
-ऋषिविशेप:-रोगापहृरणचिन्तनार्थ हिमबतः पाँे्ष समेतेपु महर्षपु एकः (चस्. १.२)
-्तारकाविशोषः, अगस्त्योदये विषं मंदवरीं्य जलं च

- निर्बिषं भवति (चचि. २₹,८)
-रसायन-न., रसायनः (अरंचि, 40 पृ०, २., )
-हरीतकी-त्री., योग० (चचि. १८.५५-६१) अगस्त्यावलेह-पु., योग० कासराजयक्ष्माद्यनेकव्याधिहन्ता (5. सुड, प२., ヶ9-84) अगारधूम-पु., न., गृहधूमः (चचि,५,२५) अगुण-वि., गुणरहितः निर्गुणः ( सुशा, १.९) अगुरु-न; सुगन्धिद्वृ्य०, धूपविहोषः अगुरु श्रेष्टं लेपनदव्यम् "रास्नागुरुण्णी दीताइपनयनप्रलेपनानाम्"
(चसू.२4.80)
कृष्णागुरु, (सुसू. 4.76 )
बनस्पति०, कालेयकम् (रा.१२.४०)
-ज-वि; अगुर्जन्यधूपादि (चचि. ३.२६९)
-तैल-न; सारतैलविशोषः, तद्रुणाः-तिक्ष कटु कषायं दुप्पन्रणशोधनं कृमिकुषहहरं च (सुसू. ४५.१२₹) अगुर्घादितैल-न; सिद्धयोग० शीतज्नरम्रशमार्थम् अगुर्बादि़्रित्व्य्यजन्यम् उप्णवीर्य तैलम् (चचि.३.२६७) अगुढगन्ध-न., निर्यास०, हिक्रु (घ. २.२६)
अगोचरभृत-बि., गोचरो देशा:, यस्य यो देशम्नत्र न पुएं, विपरीतगुणे देदो पुप्टम् (चसू, २७.३११) अग्नि-पु., गारीरभाब० जाठराझिः (चचि. १५.३) दुपधातुमल्सक्विपात जनितो न्वर्प्मा, यथा-निर्दिप्राधिष्टानकर्मों (असंशा. ६.५६.) स चतुर्विध:,

समः, विषमः, तीक्ष्णः, मन्दश्येति ( सुसू . ₹५.२૪. अह्हस्. १.६) अभ्निपित्तयोरभेदं कृत्वा पाचकरअकालोचकभ्राजकसाधकभेद्दाप्पश्वविधो 5 मिः।
( सुसू. २१.१०) अझ्नेः स्थानानि पाचकोडभ्भिरामपक्राशयमध्यगः, रङक: आमाशयाश्रयः, आलोचकः हब्स्थः, भाजकः व्वक्स्थः, साधकः हदिस्थः, रसादीनां सतथातूनामाध्रयभूताः सत अम्नयः (चचि. 94.94)
प्राणविझेष: ( सुशा.४.३) देबता० (चचि.३,८२) वाचोडधिदैवैवम् ( सुशा.१.6)
सरवरजोबहुलं महाभूतं तेजः (सुश़ा, १.२०)
भूत०, लौकिकोडमि: (चस्, 24.\%०)
अनुराख्र० (मुसू. 4.94 )
सनिज०, सुवर्णम् ( रा, १₹.१)
बनस्पति०, चित्रकः (सुउ, ४४,३३.)
इकचिन्रकः, (रा. €.१२७) भह्धातक: (र. १३.द३)
कर्णिका-त्री., बनस्पात०, अमिमन्थः (र.,११.५४)
-कर्मन्-न., पचनक्रिया (मुस् .२१.9०)
दाहिचिकित्सा (मुस्.१ ₹.१०)
दहनकर्म (सुचि, १.८)
परिणामभेदात् द्विविधं; खर्रद्ग्धं, मांसदुग्ध च (सुसु. १२..6)
तन्र स्वर्द्र्धे शब्दुगानुर्भातः; दुर्गन्धता, स्क्संकोचश्र; मांसद्ग्धे कपोतवर्णता अल्पश्वयधुवेद्ना गुद्कसंकुचितव्नणता च; सिराश्नायुसंध्यस्थिध्वपि न प्रतिषिह्दोडश्निः (सुस्, १२.७)
-कर्मविधि-कि., अध्याय०, (सुस्. १२.१)
अम्रिना कृत्रा यत्कर्म, अदेः सम्बन्धि वा यत्कर्म तद्दमिकर्म, तस्य विर्धेर्विधानम्, तद् विद्यते यस्मिन सः ।
-कीट-पु., प्राणनाशनः कीटविरोणः, तेन दृष्य चेगज्ञानं सर्पदेंशबद् भर्वति, साब्विपातिकाः रोगाश्र भन्नन्ति; द्रंश्तु रक्तपीतसितार्गः क्षाराभिद्ग्रवर्णश्र भर्वति ( सुक, ८.१७; असंड. ४₹ पृ. ३५२) -कुमार-पु., ताम्रगन्धकपारदन्रिफलात्रिकडुयुक्तः पारदयोग० कृतरेचनस्य गुल्म यकृत्याण्डुविब्बन्धरूलमझिमान्य्यं ज्वरं जलोदूरं च हस्ति (र. १८.6\%.) अन्यो योगविझेष: (र. १८. १६६-१७३.) -कथन-न., अभिना शुतम् (मुस्. र4.१२.) -गन्धक-पु., वनस्पान० चम्पक: (रा. १०.२३९, ) -गर्म-पु., जाइमदृस्य० अम्निजारः (ध. ६.२१.)
－（गर्भा ）－त्रीं．，वनस्पंति० तेजोवर्ती
（रा．३．३»२．）
गर्भाशय－पु．，जाइमद्वध्य०，अमिजारः
（र．१६．9૬७．）
－गृह－न．，अमिना युत्तं गुहम्（चसू，२०．१६．） －ज，－जार－पु．，प्राणिजदृब्य०，＇अंबर＇हति लोके， समुद्देण बहिस्यक्तः सूर्यतापेन संशु／क：，अझि－ नकस्य जरायु；，रक्तवर्णों। मिजारः सर्वोत्तम ह्ति वृद्धाः（र．₹．१५०）
－जिह्वा－ब्री．，वनस्पति०，करिकारी（असंशा．१．६१）
－ज्वाला－ल्ली；，चनस्पति०，धातकी（रा．६．१५१） महाराट्री，मराडी（रा．परि．४．१₹）
－तुण्ड－पु．，योगविखोष：（र．२०．२३३）
－तुण्डीरस－पु．，योग०，शुद्धसूतं विषं गन्धमज－ मोदां त्रिफलां सर्जिक्षारं यनक्षारं चिन्रकसैन्धन－ जीरकं सौवर्चलं सामुदं ड्यूषण्ण विडझ्रानि च सर्वाणि जम्बीराम्लेन मर्दयेत्। गुटिकां च कुर्यात्，अय－ मभिमान्द्यप्रशमनः（ वे．शा，सि．）
－दग्ध－न．，अमिना दाहः，तचचतर्विधमू झुषं，दुर्देग्धं， सम्यग्दुगधर्मिद्वंधं च（सुसू．१२．१६）
अझ्मिद्धजातन्रणोऽबन्ध्यः（सुस्．१८．₹२－ई३）
－द्मनी－स्री．，बनस्पति०（रा．परि，४．३．） गुणाः－रुक्षा，कटुः，उख्णा，रचिक्रत，दीपपनी， हुया，वातकफघ्नी गुल्मफीदापहा च।
－दाह－पु．，उपऋम०，अम्निकृतो दाहः（ असंड，३३．）
－द्रीपन－न．，（परिव०，）औषधकर्मविदोष：
（चसू，26．マ゙ヶ．9．）
－दीसा－स्री．，चनस्पति०，तेजोवती（सुचि．३३．२७．）
－दीसि－त्री．，अमेर्दी़पनम्（ मुचि．३३．२७．）
－दोग－पु．，अमिद्युश्टि：，अम्निविकृतिः（असंशा，६．）
－धमन－पु．，वनस्पति०，निम्ब：（रा．९．．४૪．）कड्रुनिव．
－नक－पु．，जलचर०，अग्न्याख्यो नकः（र．₹．१५०．）
－नामन्－पु．，वायव्यकीटविशोषः तद्युणाः－चातको－ पनः बातजान रोगान करोति（सक，८．५） （असंड．૪३．प．३4१）
－नारा－पु．，रोग० रसग्रद़ोषजरोग०（चसू．२८．9०）
－निर्यास－पु．，प्राणिजद्धृब्य०，अम्निजारः（ ब．६．२१） －परीक्षा－ल्नी．，अम्नौ परीक्षणम्（अहसू．6．9३） －पर्णी－र्त्रा．，बनस्पति०，अम्निमन्यः（र．१४．७१） －प्रतपन－न．，उपकम०，स्वेद्न्नम्（मुस्．१२．२०）

- प्रताप－पु．，उपक्रम०，अम्निना प्रतापनम्，वातामयेपु वातकफामयेवु च ग्रयुज्यते（ मुड．५६．१२．）
－प्रभा－त्त्री．，कीट॰，शातपदी़भेद्ध；ण़तस्या द़ंशोड－ साध्यः（ सुक，८．३०）
－फला－र्त्री．，बनस्सति॰，तेजोबनी（रा．३．३२．२）
－बन्ध－पु．，पारदबन्ध०（र．११．द०）
－यल－न．，अग्रेर्जरणशाक्तिः（चस．．१२．七०）
－भासा－ल्री．，वनस्पति०，ज्योतिव्मती（घ．१．२६७）
－भेद्－पु．，रोग०，अभिचैचैष्यम्，रेवतीरोषसम्भूत－ रोगेष्चेकः（का．वालग्नह चि．）
－मथन－पु．，वनस्पति०，अस्विमन्थः（ध．१．११०）
－मन्थ－पु．，तेजोवृक्षः，पूर्वदेशों आगथ＇छति प्रसिद्ध ：（ सुसू．₹८．90．，）＇अझेशूर＇इति लोके （इ，सुसू．₹८．१२．）＇अमिनधू：＇इति पूर्वेदेो （ उ．मुस्．₹०．०）अस्य क्षुदाम्रिमन्थ इ्यपरो मेदः，उभावपि तुल्यगुणी，गुणा：－कटुस्तिक्त उव्णो वात－कफबः पाण्दुशोफागिमान्य्यामविड्विब्नन्धा－ धमानार्शोघश्य（ ध．१．११9）
－मन्थन－पु．，वनस्पति०，अम्निमन्यः（ ध．१．१११）
－मन्थरस－पु．，अभिमन्थस्य स्वरसः
（अहृस्，१४．२₹）
－मन्थवटी－ती．，रसकल्प०，अभिमान्यधधनी
（र．१६．१६९）
－मन्द्ता－बी．．रोगलक्षण०，अम्निमान्ध्रम्
（अहसू． $6, ६ 9)$
－मान्द्य－न．，रोग०，जाठराझेर्मान्धम्，मन्दुतीक्ष्ण－ विषममेदेन न्रिविधम्，（मा०－मधुकोश）वातज－ अश्निमान्द्यल्क्षणानि－अशिता मात्रा कदाचित् सम्यक् पच्यते कद़ाचिन्न विपच्यते，शातजान् विकारान् करोति；पित्तजअं्निमान्द्यलक्षणानि－मान्रातिमा－ ग्राप्यशिता सुखं विपच्यते，पित्तनिमित्तजान रोगान् करोति；कफजअशिमान्द्यलक्षणानि－स्वल्पापि मान्रा अशिता नैव पच्यते，कफसम्भवान् विका－ रान करोति；वातेन विषमः，पिस्तेन तीक्ष्गः，कफेन मन्द्ध：अभिर्भवर्वति（अह्वाा．₹．७૪）
－मुख－पु．，वनस्पति०，भद्धातकः（घ．३．१४₹） रसकल्प०（र．१८．9०६；र．१८．१३९）
－मुखी－स्री．，वनस्पति०，कलिकारी（चसू．． $8,(\gamma)$ आस्येयल्यताविश्रोबः，इयं ₹चेदजा पित्तविकारकरा च अवति। दृंशलक्षणानि－अम्निद्य्यवत् अतिख्क－ सफोटाः सम्भगन्ति；अम्निज्वाल्समानेन विषोप्मणा

प्रस्वेदनम्, तुड्दाहकम्पमूच्छोः पित्तास्रमतिसारश्य (असंड, ४४. पृ. ३६२) अम्मिमुख्या
(असंड. ४५. प. ३७०)
-यान-न., अम्विशकरिका (असंसू. . ४.૪ь)
-युग्म-न., चित्रकं, भह्धातकश्य (र. १५.६९)
चोजन-न., अमिकर्म ( अहस्. २५.२.)
-रस-पु., रसकल्प० (र.१३. 84.$)$
-रोहिणी-बीं., रोग०, क्षुद्ररोगः, बन्त्रान्तरे 'वहिन रोहिणीनि-' तद्धक्षणम् पित्तोल्यणीः मलैः कक्षाभागेg अन्तद्वाहज्नरकराः दीस्तपाककसनिभाः मांसद्रारणाः स्फोटाः जायन्ते, ते वाताधिकैः दोषैः पंचाहात्, पित्ताधिक्र: सताहात्, कफाधिक्रेश्र पक्षात् मानबं बन्ति ( युनि, १३.२०; असंड, पृ. २०9)
-य干त्रा-स्री., ल्या० दंशलक्षणानि-दंशदेंदो अल्यों दाहः, त्राइः, उबरः, चोषकण्डूरोमहर्पाः देंसस्तु दाहविस्फोट्युतश्र ( मुक. ८.११८)
-चध-ुु. रोगालक्षण० अम्रिमान्याम् (अह्टस् . १९.६६)
-बह्धम-पु., राहः, सर्जक: ( च. ३.१२१.)
-वि( वी )सर्प-पु., रोग० बातपित्तजः बिसषं;, सग्रासिः-स्बहेतुमिः अतिमात्रे प्रकुपित बातपित्तं परस्परं लध्धवलं सत् गान्रं दहत् विसर्पीति। तद्झक्ष-णम्-बहुपतापादातुरः सर्वशरीरमझ्रैरेरिव आकीर्यमाणं मन्यते, उर्यतीसारमृर्छछाद़ाहमोहज्यरतमकारोचकास्थिसन्धिभेदतृष्णाविपाका भ्रेदादिदिभिश्धाभिभूयते, यं यमबकाशं विसपोंडनुसर्पति सोऽककाशः शान्ताक्वरप्रकाशोडविरक्रो वा भदत्रति अम्रिद्यम्बप्रकररेश्र स्फोटैखपचायते, स रीघ्रगत्वादा़ाे्वेव मर्मानुसारी भबति, मर्मणि चोपतते पत्रनोडतिषलोऽझान्यविमां्रं भिनच्ति, संज्ञां प्रमोहयति, हिकाष्वासौ जनयति, निद्यां नाशरयति। स नटनिद्य प्रमृबसंजो, ब्यथितचेता न कचन सुखमुपलभते, अरतिपरीवः स्यानाद़ासनाच्छर्यां कान्नुमिच्छ्धति, किएभूयिएश्रागु निद्धां भज्ञति, दुर्बलो दु:स्बप्रनोघश्य भबति, तमेबंविधमझ्निविसप्पपरीतमचिकित्स्यं विद्यान्। (चचि. २१.३६; असंने. १₹.)
-वीर्य-न, सु सुर्णम् ( रा, १३.१)
-वेशा-पु., वैय०, पुनर्बसोः आन्रेयस्य श्रिण्यः अम्निवेश्रतन्त्रस्य कर्ता. (चस्. १.३९., अहस्. १.४)
-वैप्रम्य-न., ब्याधिलक्षण०, व्रिधममभ्रिश्वम् (चनि. ३.१५)
शिख-न., सुवर्णम् ( रा. १३.३)
-रोखर-न., घनस्पनि०, कुनुमम् (रा. १२.२१)
-पछ-ड., रोगतक्षण०, अमिसनः ( सुचि. र.ऐ.)
-प्रोम-पु., बनस्पत००, सोम म्रकारः (मुचि. २०.०)
-सङ-पु., रोगलक्षण०, अप्रिमान्यम्, अभिः यस्मात् सज्यते लीयते सः तेन वातक्रैपिमिकग्रहुणीविसूचिकाएसकविलम्रिक्वाद्धिविकारा गृब्दन्ते.
( गुस्. ११.द)
-सदृन-न., रोग०, अधिमान्यम् (अहस्, 99.6)
-सन्ताप-प., अधिस्वेद़ः ( मुचि, ४.२₹)
-समता-बी., अभिसाग्यम् ( गुनि, 9.9०)
-सम्भव-पु., अभिजारः, कुसुग्भम्, कौसुम्भम्र (ब. ६.२१; रा, र. १८६)
-सम्न्रम-पु., उत्पात्र्द़ीसिः ( मुनि, ₹४,श9)
-सह-वि., अझ्ञिसहनसमथ्थः (र. ङ...११.)
सहन-पु., ज्वलनस्वभावनिर्मुक्त: (र. २.१५६)
साद्दुप., रोगलक्षण०, अभिमान्यम् (सुनि, १,१७)
-सद्दन-न., अद्विसाद्धः (मुड. र०.१9६)
-सार-न., रसाख्बनम् ( रा. १३.₹₹२)

- स्कन्द-प., छेवता० ( असंड, १ प. \&)
-स्कल्ध-प., महान् अविराशि: ( अहस्, २.३३ )
-खेद्य-ु., स्वेद़०, तापोपनाइद्नवोण्ममेदेन चतुfिथः (असंसु, २६.३) द० ' स्वेद् '
अग्न्यधिप्ठान-न., भारीर०, ग्रहणी, जाहराभि-स्थानम्
(चचि. 94.4 )
अग्निक-पु., बनस्पनि॰, तित्रक: ( युज. २३.9०)

करिकारिका ( मुस्, ३..90)
भद्धातक: (घ. ३.१४き)
चश्रु-पु., सर्ष०, मण्डली ( सुक. ४.३० (२)
अम्नीवोमसंयोग-पु., आत्ववस्य गुक्रस्य च मिथः संयोगः ( सुझा. ₹. 6 )
अग्र-न., परिमाण०, पलम् (चबि. द.. ४)
-ग्रहृण-पु., प्रथमतः ग्रहणम्म ( अहस्त. Q.१५)
चछद्-पू., तर्गपत्रम् (चचि. २..9\%9)
-ज-चि., पूर्वजम् (चचि.6.१२)
-पत्रक-पु., बनस्पान०, नीही, नीलिनी
(ย. १.२₹₹)
-प्ररोह-प., अय्रिमभागः ( युशा. ५.१9)
-रूप-न., पूर्वस्पम् (अमंस्, २.२८)
-बकन्न-न., यन्त्र०, सर्षफणासहरा यन्न्रम्
( असंचि. १३. प. <9)

चर्ति-त्री., सूत्रमयी घनर्वर्तितार्शनि:
( युचि. द.२०)
-चेद्ना-स्त्री., पूर्वरुपम् ( कासू, र्प.96)
अग्रह-पु., अप्रश्सस्थानस्थितक्ररम्रहा।निि्टितः काल: (चई. १२.६く)
अग्राहिन्-बि., विकृतमुखम्, यन्न्रदोष० (सुसू. s.१९) अग्रोपहृरणीय-वि., अध्याय०, कर्मणामये उपहरणं येवां यन्त्रशंख्खाद़ीनां वानि अग्रोपहरण्गानि तान्यधिकुल्य कुतोडध्यायः ( सुसू, ५.9) अग्य-नि., श्रेष्टम् (सुचि, \& १द)

पु., एककार्यकराणामौपधानां योडलय्थ कार्यकर: सोऽग्यः (चसू, इ५.४१)
-चन्द्न-न., वृक्ष०, घवलचन्द्नम् (चवि, ६.१७) -मति-वि., कुझाग्रीयमतिः (सुचि. १०.३)
-लवण-न., सैन्धवस् (चचि. २३.२,६) सेथव. -संग्रह—चि., अध्याय्य० (असंस्. १२.१)

अड्याणां नास हिताहिनतमानामाहारविकाराणां संग्रहः (चस्रू. २५.Y०) (असंसू, १३)
स यथा-अन्नं बुत्तिकराणां श्रेश्टम्, उद़कमाश्धासकराणां, (सुरा श्रमहराणां), क्षीरं जीवनीग्रानां, मांसं ब्यृंहणीयानां, रसस्तर्पणीयानां, लवणमनद्नव्यरुचिकराणामक्लं ह्यानां, कुक्कृटो बल्यानां, नकरेतो चुप्याणां, मधु ह्रेप्मपित्तम्रश्रमनानां, सर्पिर्शातपित्तम्रश्रनानां, वैलं वातश्लेप्मप्रशमनानां, बमनं क्रेप्महराणां, विरेचने पित्तहराणां, बम्निर्वोवहरराणां, स्वेद़ो मार्द्वकराणां, ग्रायामः र्थैर्यकराणां, क्षारः पुंस्स्वोपघार्तिनां,(निन्दुक्मबद्व्य्यचिकराणां), आसं कपित्थमकणख्यानामाबिकं सर्पिरह्यानानानाक्षीरं शोपम्नस्तन्यसात्म्यर क्तसांग्राहि करक्तपित्त-प्रश्मनानामविक्षीरं ह्रेप्मपित्तजननानां, महिपीक्षीरं स्वशजननानां, मन्द्रंकं द्र्यभिव्यन्द्दकराणां, गबेधुकां करानीयानामुद्डालकान्रं विसूक्षणीयानामिधुर्भूंन्नजननानां, यत्राः पुरीधजननानां, जाम्बबं बानजननानां, शाफ्कुल्यः श्रेव्मपित्तजननानां, कुलत्था अम्लपिच्तजननानां, माशाः श्लेप्मपित्तजननानां, मदनफलं वमनास्खापनानुबासनोपयोगिनां, त्रिदृस्सुखविरेचनानां, चतुर झुलुलो मृदुविरेचनानां,स्नुक्पयस्सीक्षणविरेचनानां, प्रत्यक्पुप्पा शिरोविरेचनानां, विठें क्रिमिमानां, सिरीषो विषमानां, खद्रिः कुष्नानां, रास्ता वातहराणामामलकं वयःस्थापनानां, हरीवकी पध्यानामेरण्डमूलं बृप्यबातहराणां, पिप्वल्डमूलं द्रीपनी-

यपाचनीयानाइप्रश्रमनानां, चिन्रकमृलं द्वप्नीयपाचनीयगुदशोधार्शः:शूल हराणां, पुक्करमूलं हिकाशासकासपांश्वाल्लह्राणं, मुस्तं संग्राहि कद़पपनीयपाचनीयानाभुर्दाच्यं निर्बापणद्दीपनीयपाचनीयच्छघ्घंतीसारहराणां, कट्यं सांग्राहिकपाचनीयदीपनीयानामनन्ता सांग्राहिकरक-पित्त्रश्रामनानाममृता सांग्राहिकवातह्रदीपर्नीय श्रेम्मशोणितविबन्बप्रश्रमनानां, बिल्यं सांग्राहिक्दीपर्नीयनातकफप्रश्रमनानामरतिविषा द्रीपनीयपाचर्नीयसांग्राहिक्सर्बदोपहरागामुत्पलकुमुद्पवकिअल्कः सांग्राहिकरचपित्तम्रशमनानां, दुरालभा पित्त"्फे व्मम्रशमनानां, गन्धत्रियछु: शोणितपिच्तातियोगप्रहामनानां, कुटजस्वक्त क्लेप्मपिन्तरक्तसांग्राहिकोपशोषणानां, काइमर्यफलं रक्तसांभ्राहिकरक्तपित्तम्रश्मनानां, पृभ्तिपर्णी सांद्याद्विकवातहृरद़ीपनीयवृप्याणां, विद्रारिगन्बा बृप्यसर्वद्योपहराणां, बला सांप्राहिकबल्यवातहराणां, गोध्धुरको मून्रकृष्ड्रानिलहराणां, हिक्रुनिर्यासरछेद्रीग्रीप्रीपनीयानुलोमिकवातकफम्मरामनानामम्लबेतसो भेद्नीयदीपनीयानुलोमिकवातः्रुप्महराणां, यावशूकः संसनीयपाचनीयार्शोधानां, तक्राम्यासो ग्रहणीदोपशोफाशोधृतब्यापत्र्रशम नानां, कव्यान्मांसरसाक्यासो प्रहणीदोपझोपाशोंघानां, क्षीरघृताक्यासो रसायनानां, समघृतसक्तुप्राशा ्यासों घृष्योदावत्तहराणां, तैल. गण्डूपास्यासो दन्तबलरचचिकराणां, चन्द्नं दुगन्धहरदाहनिर्यापणलेपनानां, रासागुर्गी सातापनयनम्रलेपनानां, लमजकोरीरं दाहल्वड़ेपपस्वेद़ापनयनम्नलेपनानां, कुषं चतहर्राम्यह्नोपनाहोपयोगिनां, मधुकं चक्षुप्यवृप्यक्रइइयकण्घवणर्यंबिरजनीयरोपणीयानां, वायु: प्राणसंज्ञाभद़नहेतू नामझि रामस्तम्भशीवड्लूलोद्वेपनग्रश़मनानां, जलं स्तम्भनीयानां, मृदूपलोप्रनिर्बोपितमुदुं तृष्णाच्छर्थातियोगप्रशा मनानामतिमात्राशन नाम प्रद्ोषहेतृनां, यथा₹्यम्यदहारोऽमिसंधुक्षणानां, यथासात्म्यं चेष्टम्यवहारो सेब्यानां, कालमोजनमारोग्यकराणां, तुप्तिराहारगुणानां, बेगसंधारणमनारोग्यकराणां, मघं सौमनस्रजननानां, मध्यक्षेपो घीर्धुनिस्मुतिहराणां, गुरुमोजनं दुर्विपाककराणामेकाशानभोजनं सुखपरिणासकरागां, स्रीष्वतिम्रसहः सोपकराणां, शुक्रवेगनिम्रहः पाण्ड्यकराणां, पराघातनमचाश्रन्दाजननानामनइानमायुषो हासकराणां, प्रमिताशनं कर्शानीयानामजीर्णाध्यशन अं अहणीदूपणानां,

विषमाशनममिंवैष्य्यकराणां, विरूळीर्याशन निम्दितर्याधिकराणां, प्रश्रमः पध्यानामायास: सर्बापष्यानां, मिध्यायोगो च्याधिकराणां, रजस्बलभिगमनम लक्ष्मीमुखानां, घहमचर्चमायुव्याणां, परदाराभिगमनमनायुव्याणां, संकल्पो चृंप्याणां, बौौनसन्यमबृ व्याणामयधाबलमारग्मः प्राणोपरोंधिनां, विषादो रोगवर्षनानां, स्नाने श्रमहराणां, हर्ष: प्रीणनानां, शोकः शोषणानां, निदृत्ति: पुलिकराणां, पुधि: स्वमकरणामतिस्यम्न्नम्द्राकराणां, सर्वरसाम्यासः बलकराणां, एकरसाभ्यासः दौौर्वे्यकराणां, गर्भशब्यमाद्वार्यांणामजीण्णमुदार्यांगां, बालो मृदुभेषजीीगनां, वृढो याप्यानां, गर्भिणी तीफ्षणीवधव्यवायन्यायामवर्जनीयानां, सौमनस्यं गर्भधारणानां संनिपातो दुध्रिकित्त्यानामामो विपमचिकित्स्यानां, अ्वरो रोगाणां, कुष्टे दीर्घरोगाणां, राजयक्ष्मा रोगसमूहानां, प्रमेहोऽनुपद्विणां, जलौं कसोऽनुराखाणां, बस्तिम्तन्त्राणां, दिमतानौयधिभूरीनां, सोम ओष्थीनां, मल्भूमिरारोग्यदेशानामनूपोडहितदेश्रानां, निदेंश्रकारित्वमातुरगुणानां, भिषक्चिकिस्साध्रानां, नास्तिको कर्ज्यानां, लैल्यं छेराकराणामनिर्देंशकारित्वमरिश्रनामनिबेंदों बानंलक्षणानां, वैद्यसमृहो निःसंशयकराणां, योगो बैद्यगुणानां, विज्ञानमौवघीनां, शास्बसहितस्तर्क: साधनानां, संप्रतिपत्तिः काल्ञानप्रयोजनानामध्यवसायः कालातिपत्तिहेत्लां, हप्कर्मता निःसंरुयकराणामसमर्भता भयक्राणां, तद्रिथसंभाया युन्दिधर्धनानां; आचार्यः शास्बाधिगमहेत्नामायुवेंदोऽमृतानां, सदूचनमतुप्टेयानामसदूर्रहणं सर्वाहितानां, सर्वसंन्वासः सुलानामिति।
अप्या-त्री., प्राणिद्धव्य० घनीमूतं गब्यं पित्तम् गोरोचना (घ. ३.२८ पृ. \$, ) अग्लानि-ख्री., रोगखक्षण॰, इेवद्र्ल्यानिः (सुड. ३०.११८)
कर-वि., हर्षक्षयं न करोनीव्यर्थ: ( मुस. इँ.२३) अघोरमन्त्र-पु., मन्न्रविरोय;,

अघोरमन्त्रो यथा- ' B हीं हीं हुं अधोरतर प्रस्फुट प्रस्फुद पक्ट प्रकट कह कह रामय शर मय जात जात दह दह पातय पातय औं हौं हैं हौं हैं अघोराय फट्, हुति। (र. ६.२१ टीका) अङ-प., रेखा (र. ५.र.)
-पाद्दु., चम्मचक्क: (चसि. ३.१२)
-लोख्य-न., शाक०, हस्वोल्परकन्दः। आक्मस्य गुहबिबंमि गीतलं च (चसु, २७,११७)
-चुक्ष-पु., कद्वम्बः (ч. $4.90 \%$ )
 ( मुसू, ८.9०.)
अभ्रपद्ववः ( मुचि, ₹二.८४)

अङ्धुरा-प., न., हम्निचालनार्थ शबख्बम् ( गुस्. ५.१०)


बद़नं यस्प तन ( मुस्. $0.9 \%$ )
अधुरिका-बी., वातवेदनना०, अनुरुनिपान्तार्कण्पगटडरी
बेद्ना. (मुस. २२.99)
अङ्रोट-प., अङ्कोल: ( सुक. १.७२)
(असंस्. ३थ..१२)
-पुप्प-न.,अङ्कोलमुप्पम्, वद् निश हरं भर्वति, ( सुक. १.७२)

'अक्कोल' इंन लोक ( उ. मुस्,३०.१:)
अङ्डोल-प., बनस्पनि०, (चचि, २३.२₹४)
चीरितस्वल्पपत्रः दीर्धिरण: कण्टकी तैउफलो बृक्ष-
विशेष: (र. १०.३२)
" अन्कोटोडकोलको रेनी निर्देशो दीधिकीलक:, पीवसारस्ताम्रफलो गन्धुप्यो निकोचकः।"
(घ. १.२.4. )
गुणा :—कटुक उग्गस्तीक्ष्गः स्तिग्यो रेचनः सूत्

विषभूतविकलताविपकण्ठयूलघ्नः (ध. १.२\%०)
अव्दोलस्य पुष्षं विपहरम् ( मुक, १,७२)
अस्य फलं फ्रेम्मले, गुरु, विथम्भि, अझिजिच;
(चस्. २०.94\%) मूल सर्वमूपिकविष्नम्त्
(असंड, ४६) प़व\{जसंभूतं तैलं च्विन्ना ग़ार्र्र-
सुपयुज्यते (र, प.२.89)
-तण्डुल-प., अक्षोलनीजम् (र. १द.२.9)


अन्न-न, सकल छार्गरम् ( असंशा, ‘. इ)
शरीरस्य पछङ्गानि अन्तराधि-सक्यि-खानुश्रिरांसि च। (मुसू. ३4.92)
विभागः, आयुंबुद्स्य अप्राबन्वानि (अहस्, १.६)
जारीरस्य अवयवाः ( मुशा. प.३. )
पट्संख्याबाचकं पदं, यथा 'बेदेन्दुनेत्राद्रसान्'भागा:' (र. २६.4र-4४)

3．，उन्मार्गगमनम्，अज़्रेग्यर्यंत्वाल्
（अहुस ．१२．＇今०） －क्षय（ चछाय ）－पु．，（यो）पोगरस्य नामत्रयाणाम－

न्यतमम्．（र．५．८૪．）\％
－गन्ध－पु．，अझस्य गन्धः，चत्वारिंशत्पिर्ताबकांरवेक： （चसू． $20.9 \%$ ）
－ग्रह－पु．，रोगलक्षण०，अद्रमर्दे：（चचि．२२．९६） －गलनि－ब्री．，रोगलक्षण०，अञ्नरोषः，देहजाउयम् （चचि，२२，३८）
－तुद्न－न．，रोगलक्षण०，सूचीवेधवदॠयेद्नना （ र．१६．七七）
－द－पु．，अझ्ञरागः，बाहुभृषणम्（चक，चशा，८，८）
－दौर्बल्य－न．，रोगलक्षण०，बलहानिः（चसू．१४．१४）
－मग्रह्－पु．，रोगलक्षण० अड्रम्यहः（चसि．२．१२）
－प्रत्यङ्गविभाग－पु．，अड्नानां प्रत्यझानां पृथक्त्वम् （ असंशा．२．२२）
－प्रदूपण－न．，अद्ञदुधि：（चस्，११．३ऽ）
－प्रदेशा－पु．，अछ्गप्रत्यद्नानि，तटुपरितनभागाश्र （ सुनि．५．४）
－अझ－पु．，रोगलक्षण०，अञानां स्फोटनमिब बेद़ना， अढ्रानां जह्घोरूप्रभृतीनां भद्र इव भर्ञ口：चूर्णनमिव （ अह्दस्．१२．4०．）
－मेद्र－पु．，रोगलक्षण०，अद्नानां भेदुः（चनि．५．११）
－मर्द्－पु．，रोगलक्षण०（चसू．४．भ6（＜૪）
अस्रोद्वेटर्नमिब बेद्ना，स्फुटनिका हुल्यन्ये
（ सुउ．५५．१६）
अक्रानि विमृद्यन्ते ह्व（ सु．उ．२४．५）
रसदोपजविकारेप्वेकः（चसू．२८\＆）
रकढ़ोप जविकारेव्वेक：（सुसू，२४．२，चस्，१४．२२）
－मर्दप्रशामन－नि，शामकगण०，अन्रमर्द़्न：
（चसू．४，द）
－राग－ुु．，गान्ररअनं，विलेपनं（सुचि．२४．४३）
भरीरस्य रक्तिमा（ स．उ．४२．११）
－हह－ु．，शारीर०，केशः（युचि．३०．94）
－चर्धन－चि．，त्रृंहणकरम्（चचि，१．［१］．५०）
－घद्नन－न．，चेटा०（असंसू，₹．८．₹）
－विनिश्धय－पु．，अद्नानां निर्णयः（ सुशा．५．४६．） अंगविनिभ्वयांथ्य मृतशररीरस्य कोथनपूर्बंक हेन्दें सुश्रुतेन वर्णिते तद्यथा－मृतं समस्तगात्रमविपोप－ हृतमद्रीर्घन्याधिपीडितमवर्षर्शातकं，निःसृप्टान्न्र－ पुरीषं，अ（ आ ）चहृन्यामापगायां निबलं，पद्नरस्थं， आ．को，२

मुज़बल्कलकुशशणादी़नामन्यतमेनावेशिताइप्रत्यद्न－ मप्रकारो देशो कोधयेत्। सम्यक् ग्रकुचितं चोद्दूर ततो देहं सहरात्रादुर्शीरबालवेणुदल्कलक्रूर्चानाम－ न्यतमेन शनैः शैनैरवघर्पंयंस्वगादी न्सर्वोनेव बाध्याम्यन्तरानझम्रत्यद्यविशोषान् यधोक्तान लक्षये－ चक्षुपा（य．शा．५．४९）
－विवर्णता－श्री．，स्वाभाबिकवर्णस्य अन्पथा भावः （चचि，१२．११） －वेद्ना－की़ी，रोगलक्षण०，अड़मर्द्रें（चनि，२．६） च्यसनिन्－बि．，हिन्ननासाद्धि：प्वंग्रकारः दूतः मरणसूचकः（च．ईं．१२．१७）
－रीर（र्य）ण－न．，रोगलक्षण०，शारीराबयबानां विगटनम्，चत्वारिंशत् पित्तविकारेवेक：
（कासू．२०．३4）
－रूल－पु．，रोगलक्षण०，अद्रमद्यें（चचि，३．२४४）
－संशोष－पु．，रोगलक्षण०，काइय्यम्（चचि．२८，७३）
－सद्दन－न．，रोगलक्षण०，अझ्नसादः（अहसू ．१७．१६）
अबयबानां ग्लानिः，अढ्रानामनुत्साहः，रसद़ोपज－ विकारेवेक्य：
－साद्द－प．，रोगलक्षण०，अ३सन्दनम्（मुड．२४．२₹） （अहस ． 8.90 ）
－सावर्ण्य－न．，अझ्नसमानवर्णता（सुचि，«，३८）

च，चत्वारिंनटिपच्तविकारंव्वेकः（चसू，20．9\％）
अङ्भावसाद्वन－न，，रोगलक्षण०，अध्धानां दौौर्बल्यम्
（चचि．१．३३）
अङ़नर－पु．，अग्निः（ चस्．१४．२८）
अभस्मसारकृतो दृ्धकाप्टखण्डः（ मुसू．२२．११）
कोकिल：（र．८．११）
－कोप्टकस्तम्भ－पु．，अभ्रिकुण्डम्तम्भः
（असंसू，२६．94）
－कोष्टी－स्री．，सामिमृण्मयकोश०，खराणां द्वघ्याणां
सत्चपातनी कोष्टी（र．१०．३४－३८）
－ग्रन्थिक－बनस्पति० हिमावल्ली（रा．परि．१५．१द）
चूडक－पु．，，्रतुद्पक्षि०（चसू．२७，प२）
－य्यन－न．，अङ्गारपूर्णशकटिका（सुड．६४．२४）
अभियानम्（असंसू．$૪ .94$ ）
－वह्धरी－र्री．，वनस्पति०，भारीती（ध，१．६८）
（रा．६．९५）
－चह्धिका－वद्ही－स्री．，वनस्पति०，भार्यी
（ध．१．६८）मह्ताकरझः（घ．५．११०）
-शूल्य-वि., शूलस्थं कृत्वा अङ्गारे भर्जितम् (चसू. २६,<૪)
 अद्भिरस-पु., महार्ष०, हिमालये इन्द्रादेशाद्य रसायनप्रयोगं कुतवान्. (चचि. १ [ $૪]$ ₹)
अद्తुल-न., मान० ( अषंशा. ८.३३)
-मित-न., अ नुल्मानम् ( सुशा. ६.२८)
-राजि-ु., राजिमान् सर्पविशोषः ( युक, ૪.३४ (३) अद्धुल्ठास्थि-पु., अफ्डुलगतामस्थि ( का. रारीरविचय ) अहुलुलि-ब्री., हर्तपादशाखासु पल्यद्न०, प्रतिशारायां पश्ञ, मिलित्वा विंशतिः ( सुरा. ५.४) अझुुछ:, प्रदेशिर्नी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्टिका चेतिकमेण पझ्ञाक्रुल्यः ( सुसू. ३५.१२)
-त्राणक-न., यन्त्र०, ( असंसू. ३४.१२.)
-दाह-पु., रोगलक्षण०, सविषाल्वपानरसस्परोन करा कुलीनां अवलनम् (चचि. २३.११२)
-पर्वन्न्न., मान०, अद्युलस्य विशोषतः करमध्यमान्नलस्य (आठमल) मध्यभागः सन्धिस्तरूप:, अयं शररीरमानार्थमुपयुज्यते ( सुसू. ३५.१२)
(चवि. く.996)
अवयन०., अंगुलिग्रिधिः ( सुसू, ३५. ४)
अवयन०., अह्रुलिशलाका ( सुसू. १८.9८)
-प्रमाण-न., प्रमाण०, अब्रुलिः, करशाखा, तरा मानम् (चवि. ८.996)
-फला-बी., वनस्पति०, निष्पावी (रा.परि. 6.9००)
-रास्र-न., शस्त्र०, तच्च द्विविधम् (?) अन्तर्मुखसंजितं कृसतरशग़धरकानुकारिणा। sध्धन्यसंहितमध्यकीलितेन मध्यमान्रुल्यनुष्रविप्रलोहकरकनियमित शस्स्रम् (२) एकावयवं मध्यमान्रुलीप्रविष्टकण्टकं शस्स्रम् ( सुचि. १५.१२)
-रास्रक-न., अद्नुलिश्राध्रम् (अहृसू. २६.१३)
-शूल-पु., रोगल्कण० ( चसि. २.१६ )
-शोण-पु., रोगאक्षण०, (चसि. २.१६)
-सन्धि-प., जारीर०, अन्रुछीनां सन्धिः
(चचि. २९.२६)
-स्तम्भ-पु., रोगलक्षण०, अन्दुलेन्नेश्रलत्वम् (चसि. २.१६) अद्नुलिका-ब्री., कीट० तन्तामकपिपीलिकाभेदः; तया दटे

धयधुरम्भिस्पर्नावद्ढाहरोफौौ भवतः ( मुक. ८.३४) अद्नुल्री-ब्री, झारीर॰, अब्रुलिः ( सुचि. ३.२४) अद्नुल्यन्तर-न., स्यानविशोषः ( सुनि. १३.३२)

अब्धुप्ट-पु., अद्बुलिः सार्धन्यद्नुर्पमाण: ( सुसू. ३५.१२) -मूल-न., अझ्रुघ्य मूलभागः ( सुसू. ३५.9२) - संमित- बि., अंगुप्षरिणाहा (वर्तिः:) (चसू. प.२४)
अब्नुप्रोदर्पमाण-न., प्रमाण० विंरातितमभागोनषङ्-

अद्धि-पु., आरारीर०, पाद्धः (अहसू. २.३१)
-मूलम्-( बृक्षादें: ) (र. १४.८. )
-बला-ब्री. वनस्पति० पृक्निपर्णी ( घ. १.९०)
अचक्षुष्य-वि., चक्षुक्षेडहितम् ( अह्टसू. ५.५५)
अचङ्ञमणश़ील-वि., आस्यायुखी, चक्कमणं गमनागमनं यो न करोति (च. चि. २९.८)
अचरणा-त्री., योनिरोग०, अधादनाचरणादचरणा (चसू. १९,४ (६) अधावनाज्ञाता जन्तव: योन्यां कण्ड्डू कृर्विन्ति, तया कण्ड्डा स्री अतिनरकाद्विणी भवति (चचि. ३०.१८)
श्रेग्मजा-यस्यां बी ग्राग्यधर्मे पुखाव़ुधिका भवति, तेन बीजं न गूर्बाति ( मुल. ३८.१६)
(विदता) (अहड. ₹₹.र४.)

अचला-स्र्वी., पार्थिवदूव्य०, मनःशिला (र. १२.१०४) अचिकित्स-वि., चिकित्सितुमशक्यः, असाध्यः (रोगः) बलमांसक्षये सति अहौ व्याधय: चिकिस्सार्थमनहां भवन्ति, वातव्याधि:, अपस्मार:, कुष्टम्, शोफ:, उद़रम्, गुल्मः, मधुमेहःः, राजयक्ष्मा च।

अचिन्ल्य-वि., चिन्तनशक्तिब्राइम्, चिन्तनशक्लतीतः, रसनीर्यंिपाकादि निय मैरचिन्तनीयग्रभाव्युक्तव्वादचिन्यः ( सु. शा. ३.४)
अचिरजात-वि., असंपूर्णकाले जातः, विच्युत:
(च. रा. ४.२९)
अचिर्र्रजाता-वि., अचिरम्रसूता (चनि. ३.१₹)
अचेतन-वि., जड:, प्रकृतिः त्क्कार्योणि च अचेतनवर्गः
( गु. शा, १,८)
हतौजो जरलक्षण० जाग्रद्वस्थायां स्वमाइस्थायां च चेतनारहितो भर्बति; हतौजो जनरोगी
( सुड. ३६. $ห$ ३.)
निरिन्द्रियम् (चस्. २६.9०)
अचेतस-वि,, रोगलक्षण०, नट्टसंज्ञः ( यु.चि.३४,१९)
अचोक्ष-वि., अपवित्रम्, मालिनम् ( सुसू, ૪६..४७६)

अच्छ-वि., अघनम् (चचि. १५.१०)
केवलम् ( मुरा.१०,२२) तनु ( सुसू. ४५, १९९, )

निर्मलम्म (चशा.८.४८) केवलम् (चसू. १३.८) -पान-न., केवलस्नेहपानम् ( मुचि. ३१.२१)
-पेग-पु., केवल्स्नेहपानम्, अच्छश्य पेयश्र (चक० चसू. १३.२६)
तत्पानविधिः (अहसू. १६.२२,३०)
-घारुणी-स्री., स्वच्छसुरा (असंचि. \&. पृ. ५८)
-सुरा-स्बी., विशादं मद्यम् (अह्हसू. Э.१२)
-स्नेह-ुु., केवलसनेहःः ( मुचि. ३१.२१)
अच्विछद्र-वि, निविडम् (चशा. ६.२८)
अच्युतावास-पु., वनस्पति० पिप्पलः, अइचश्थः
(रा. 99.११6)
अज-पु., प्राणि०, अयं चातम्रकृतिः (मुशा. ४.६७)
अजचर्म धूमार्थमुपयुक्तम् ( सुड, ६०,३८)
अजपुरीपस्य क्षारो विसूचिकामुदावतं वाताष्टीलां च नारायेत् ( चचि. १३.१६२)
अजबस्तिर्नामाजस्य मून्राशयः, वस्याख्योपक्रमार्थमुपयुज्यते (चासि. ९.५२)
अजमांसगुणाः-अद़ोषलं, नातिशीतगुरूस्तिमधं शरीरधातुसामान्यादुनभिव्यन्दि वृंहणं च (चसू. २७,६११६३) अजमांसरसो राजयक्ष्मणि प्रशास्यते (चचि. ८.६७) अजमेढ़ो नेन्ररोगेनु रसाअनार्धमुपयुज्यते
(असंड. १९ पृ. २૪৮)
इदं शाखादमेदससमझ्रयम् (चसू. २५.३८)
अजयकृत्फीहानानुभायपि नक्तान्धये नेन्ररोगे गूल्यपक्यूँ अक्षणार्थमुपयुज्येते ( मुड. १७.₹६)
तथा च नेन्ररोगेजु वर्पणाद्युएकमेपूपयुज्यतेऽस्य गकृत् ( असंड. १९. (प. २४ऽ)
नक्तान्ध्ये s जकृत्प्लीहानावअनार्धमुपयुज्येते
( सुड, १७.२६)
अजरोमाणि ग्रहृचिकित्सायां धूमार्थमुपयुज्यन्ते
(सुसू. ६०.३く)
अजा-स्ली., पह्यु०, छारी ( चस्, १.१३)
यर्करी (सुउ. ४१.५६) (सुसू. ४५.4२)
अजाघृतगुणा:-दीपनीयं, चक्षुव्यं, बलवर्षनं, कासे, श्वासे, क्षये, चापि पश्यं, पाके ल्घु ( मुसू. 34.86$)$ अजादधिगुणाः-कफषित्तहं, लघु, वातक्षयापहं, दुर्नामश्वासकासे हु हितममेश्र्य दीपनम् (सुसू. $x^{4}, ६,<$ ) मधुरं कषायमुलं मधुरपांक रू्यं पाचनं नेन्रदेषघम् (ध. ६. १९११; रा. १५.२४७) अजादुग्धगुणाः-शोषिणां हितं, दीपनं, ब्यु, संग्रा-

हि, श्वासकासरक्तपित्तनुत्, सर्वव्याधिहरं, गोदुग्धतुल्यगुणं च, "अजानामल्पकायत्वाल्कटुतिक्तनिषेवणात् । नाल्यम्बुपानाद्ब्यायामात्सर्यन्याधिहरं पयः ॥1" ( मुसू. ४४. ४9 )
'अजाक्षीरं शोपघस्तन्यसात्म्यसंग्राहिकरक्तपित्तप्रश् मनानां श्रेप्टम्' (चस्. २५. ४०.)
अजामांसगुणाः-मधुरं, नातिशीतं, स्निगधं, लघु, रूच्यं, बल्यं, पुप्टिकरं, वातपित्तमं च
(ध. ६.३८५ रा, १6.804)

अजामूत्रं भेषजत्वेनोपयुज्यते, तत्तु कपायमधुरं, पथयं दोपहरणं च (चसू. 9.90०)
इदं लन्वणानुरसं कटु, स्क्ष्प, तीक्ष्गोषणं, ल्यु, पित्तलं च अर्वति, "कृमिरोफोद्ररानाहरूल्याण्डुकफान्लान्। गुल्मारुचिविषम्विन्रकुष्टार्शासि जयेव्वधु" (अह्सू, ५., ८३)
आघाणेन हिकाशमनं भर्वति ( सुड. ५०.२२) अजामेदो मूढढबाते उपयुक्तम् (चचि. ११.२७) अजालेण्डं शोषे उद्वर्तनेनोपयुक्तम् (का राजयक्ष्माचि) अजाइकृत्कबायनिक्तं हिध्माश्वासहरम
(असंसू. ६.१४५)
अजालयो वर्करीगृहम्, तत्सेवनेन शोषनाइो भवति यथाहि-अजाशकृन्मूं्रपयोघृतासृङ्मांसालयानि प्रतिसेवमानः । स्रानादि नानाविधिना जह्रांति मासाद़्रोषं नियमेन शोषम् ॥ (सुज, ४१.५६) करीग-पु. न., अजपुरीषम् (चचि. १३.१६२)
—कर्ण-( पु., वृक्ष० शालमेद़ः (चवि. ८.9४४)
पत्रमस्य छागकर्णवत्; 'पियाल साल' 'साल'
हुति लोके (सुचि. १९.३३ ड.)
सर्जः (सुस्, ३ ८.१२)
'गन्धमुण्ड ' इुत्येके (ड,सुचि. ९.१४)
असनः गीलकोऽ齐कर्णः पूर्वेददो प्रसिद्ध:

> (ร. सुचि. ३४.१७)

कर्णक-पु., घनस्पति० सर्जक: (रा. ८.२०\%)
वनस्पति॰, अजहृहुखी (चचि, १ (×) ৩)
अजगन्धा, 'बोबई' इति लोके (ड.सुचि. १५.१४)
सोमसमवीर्या महौषधिः ( सुचि. ३०.५)
हम्तिपर्णपलाशास्य तुल्यपर्णा द्विर्पर्णिनी। अजस्तना-
भकस्द्धा तु सक्षीरा क्षुपरुपिणी। अजा महौपषि-
स्सेया शख्धनुन्देन्द्रुपाण्डुरा॥ (सुचि. ३०.१७-१८)
-गान्धा-त्री., वनस्पति०, अजमोदा़, 'फोफान्धी' ह़ति
केचित् (व. सृ. २.४-५)
＇फोफान्धा＇इति ख्याता（चचि．२₹．२१₹）
अरण्यतुल्सी（सुस्．२८．१३－94）
बन्नयवानी（चसू，२७．१५३）
वनयवानी गुणाः－सुगन्धा，रोचनी，नातिक्टुका
दोषोत्क्रेशिनी च（चसू．२७．१৬३）
＇जबानिका＇，＇बोधई＇हल्यन्ये（ड，सुसू．४४． 9 ६） बोथयिका，लतौपधी इत्यन्ये（ड．सुस्．३७，६）
बोवयिका（ड，सुचि，५．२८）
＇बोवयिका＇（बोविका ）（ सुचि．१८．६८）
अजगन्धाया गुणाः－कटुः，उव्णा，वह्थिकृत्， वातकफध्नी，उ्रगुल्माष्ठीलानाइख्योद्रकर्णरोगध्नी
च（ध．२．9०9）
गर－पु．，बिलेशाय महासर्प० स निर्विषः，असौ अ्रसात् शरीरम्राणहरो भर्वति（सुक，४．३८）
सोडर्शासां हितः ।（सुसू．४६．७८）
－गरी－त्री．，बनस्पति०，सोमसमनीर्या महौषधिः
（ सुचि．३०．4）
कपिलै：चित्रेः मण्डलैः सर्पाभा，पंचपर्णिनी，पंचा－
रत्निम्रमाणा च अर्वनि（ सुचि，३०，१०）
उत्पत्तिस्थानमस्या：
सिंधुनद्धेवसुंद्वद्योग्र
जलान्तः（ सुचि．३०．३०－३२）
नाल्हि（ ह्धी ）－ख्री．，अजगा्धिका
（र．२4．9．，सुशा．४．४）
नाह्धिका－त्री．，क्षुद्ध रोग० तस्या；अधिष्टानं तृतीया
त्वक् श्षेता नाम（सुनि．२₹．४）कफवाताभ्यां
स्निग्धा，सवर्णा，नीरुजा，मुद्रनिभा पिटिका जायते；
एषा बालानां भवरति（असंड，३६（ट．३१४）
－द्ड्डी－स्री．，बनस्परि०，मह्मद़ण्डी （रा．परि．4．86）
－अक्षा－ख्री．，घनस्पति०，घन्वयासः（रा．३．२२ ）
－मुदा－खी．，वनस्पति०，अजमोदा（र．२७．१२६）
－मोन्क्रु．，वनस्पति०，अजमोद़ा（चस्，२३．१८）
－मोदा－बी．，बनस्पति०（चसू．४．२．［ ह］
यननिका（सुसू．३८．२२）
दीव्यक：（असंसू．१६，ऊ०）（अहसू，१৭，३३）
गुणा：－तिक्ता，कटुः，उप्गा，रूक्षा，बह्बिद्दीपनी，
रचिकरी，कफवातघ्नी，हिक्का－आध्मान－अरुचि－
कृमिजठरामयध्नी（ध．२．Q．）
－मोद्दिद्य－न．，अजमोदा，यवानी च
（र．9५．ヶ८）
－रहा－ख्री．，कन्द्००，अगन्००，＂कन्द्वः श्येतः सपिउको

भेदे चान्जनसनिभः 1 गन्धलेपनपानैस्तु विषं जरयते नुणाम्। द्रानां विप्रवीतानां ये चान्ये विष－ मोहिताः। विषं जरयते तेषां तस्माद़जरह़ा स्मृता।＂
（सुक． 9.6 C ）
－लोमी－स्र्री．，वनस्पति०，सोमसमवीर्यमहौपधि० （ सुचि，₹०．4）
＂गोलोमी चाजलोमी च रोमशो कन्दससभवे＂ （ सुचि．३०．२३．）
उत्पत्तिस्थानं काइमीरस्थं क्षुद्रकमानसं सरः
（मुचि，३०，₹₹）
श्वेतदूर्बा（सुु．६ゃ． $8 \stackrel{\text { s }}{ }$
－रासी－ब्री．，वनस्पान०，कर्कंटशृाधी，विपाणिका
（चक．99．9₹）
मेदिकः，वद्धिपश्बमूलेण्वेकम्，（सुस्，३८，७२）
मेषश्टही（सुसू．३५．१३－9／4）
अजका－त्री．，नेत्ररोग०，पर्यायः अजकाजातम्，नेन्रकृण्ण－ गतो रोगः（सुड，५．३）
ज्ञात－पु．，न．，नेत्ररोग०（ सुष्甘．१．३६．）
अस्मिन् रोगे नेग्रकृष्णभागे अजापुरीयम्रनिमः रुजावान，सलोहितः，लोहितपिच्छिलाभ्रु；कृव्यभागं विद्दार्य एकोच्छूायो भर्वति（सुड，4．9०）
चिकित्सा－अजकां पार्श्वतो विद्दुरा सूच्या चोदकं विस्राब्य मर्ण च सर्षिषा सहः गोमांसचूर्णन पूरयेत्； यदि अजकाजातस्य वर्त्म उचतां गचछ्छेत् तदूा
बहुशोडचलिखेत（ सुड．9३．₹ ₹－3．）
अजटा－अजटी－स्त्री．，वनस्पति०，भूधात्री，भूक्यामलकी
（काचि．वालग्रह．प．9०9）
अजडा－खी．，धान्य०，वनस्पति०，शूकरिम्बी
（चचि．२［२］१८－१२）
अजर－न．，सुवर्णम्（ रा．१३．३）
वि，जरारहितम्（चचि．३．१\％）
अजरक－न．，अरीर्णम्（असंचि． 96 （प．१०२）
अजरण－न，रोगलक्षण०，अजीर्णम्（र．२．．994）
अजरा－ब्री．，यनस्पति०，जीर्णदारः，वृद्धदार्भेन्दः
（रा．१ै।
अजस्त－बि．，संततम्（असंड，२₹（प．१६८）
－अहार－वि．，अनधरताहारराल：（मुशा，×．．०） अजाक्ष्ती－स्रा．，काकोटुम्बरिका（रा．99．9 \％3）
अजाजिक－पु．，जीरकम्（रा． 4.900$)$
अजाजी－खी．，जीरकम्（चस्．२．ठ）कृग्गजीरकम्
（र．२३．३．३－३）यबानी（र．१६．५८）गुछूजीरकम्
（रा．६．9०2）
 यस्य न संजातम्（चबि，८，१२२）
अजातसार－वि．，गर्मोंत्वन्तिमारम्भाचतुर्यमासपर्येन्तं गर्म： पराम्बगुणरहितो स्दुधातुः साररहितः्य भर्बति सो जजातसार इं्युच्यते（चशा．८．२亏）
अजादनी－बी．，धम्बयासः（रा，३．२२）
अजान्त्री－प्री，बृद्धदार्क：（ घ．४．१०७，रा．३．१५६） बस्तान्र्री（ रा．३．२）
－अजिघ्रत्व－न．，गन्धाझ़ता（मुचि．३९．₹०）
अजित－प．，अगद०，स्थादरजक्रमानां विपणां जेता （ सुक ५．६३－६५）（वि，，）न जितं（सुक，२．र४） प्राणि०，अजितनामकः मूपिकविदोण：तस्य देशा－
 （ सुक，५．२१）सर्विर्विरोष：（ मुड．₹४，२६૪．） अजिता－क्रां，खनिज०，सौराट्री（थ．₹．9०4）
अजितात्मा－ं－व．，अजितेन्द्नयः（ मुड．प६．4）
अजिन－न．，जार्नमद्रव्म०，व्याधादिचर्म（ चसू，६．१५） सुखस्पर्रोमचर्म（अहसू．३．११）पु．，प्राणि०， मूपिकमेदः（असंड，$\gamma \overline{5}$ ）
अजिर－पु．，मूपकविशोषः（ अंडं，४द्द）
अजीर्ण－न．，रोग॰，आाहारस्य अपचनम्（ चसू．११९२） सामान्परक्षणम्र－＂तस्य लिन्दमजीर्णस्य विटग्भः सदलं तथा। श्रिरसो एक च मूर्छां च अ्रमः पृथक－
 अरोचकोडविपाकश्य घोरमब्नविषं च तत् 1＂（चनि． १५．अ५）अजीर्णम्－आमं विदా्ध विपक्धम् इति कफपित्तानिलै：न्रिविधम् । केचित् रसरोषाजीण चतुर्थमिच्छन्ति।（ सुसू．४६．४९，－५०१）आमा－ जीर्णलक्षणम्－अजीर्णमंब्र माधुयं गतमामसंज्ञम्। （ मुसू．४६．४९९）＂तग्रामे गुरतोोक्छेदः शोफो गण्डाक्षिक्टयोः। उद्गारश्र यथाभुक्तमविद्धः प्रवर्तंते ॥＂（असंड，११，५५）विद्रभ्राजीर्णलक्ष－ णम्－＂विदग्रे भ्रमतृणमूच्छाः पित्ताच विविधा र्उ：। उद्गारश्र सधूमाग्व：खे़े़ो दाहश्न जायते＂।। （मा．）विपृधधारीण्णलक्षणम्－＂विप्वबेे श्रूलमा－ धमाने विबिधा वातवेद्न्नाः। मलबावाप्रवृत्तिश्र स्तम्भो मोहाइवीीडनम् ॥＂（मा．）रसशोषाजीण्णन－ क्षणम्－आहारस्य पु पक्कस्य उवंरितो रसो रस झोष：，तद् भवमजीर्णम्। तत्र उद्गारगुद्वाबपि भक－ कांक्षा न जायते，हद्वगुरता लालाम्बाबश्व भर्वन। （ युसू．૪६．૪くく－५०३）＂रसशोपेन्नsविहेपो

हद्वयाश्रुद्धिगौरवे। याबत् संतिपते हास्य दुछोक्षल्य रसो हदि। वाबन्मर्माणि भियन्ते विंषे पीतबतो यथा।＂（मा．）अजीण्णेतःः－अलम्बुपान－विषमा－ भान－वेगबिधारण－स्मविपयंयैः（मुस्．－६．५००） चिन्ता－सोक－भय－कोष－टु：बसाण्या－प्रजानररश्य
 दबाः－मूर्चा－प्रलाष－वमधु－्रसेक－सदन－क्रमा－ द्यं：कदाचित् मरणमपि।（युसू，₹६，प०४） अजीर्णिचिकिसा－＂लंघमं कार्यमामे तु विवृधे ख्वेढ़नं भृशम् । विदग्धे बसनें यद्रा यभाउस्यं हितं भवेत्र II＂（असंसू．११．५८）
－कण्टक－प．，सिद्दयोग०（र．१६．११३－१५）
 अजीर्णाध्यरान－न．，अजीर्णारनम् अध्यानें च （चसि．१२．१४（4） प्वद् म्रहणीदृषणनानां धेंटं（चस्，२५．．\％०） मुख्योपाध्म।नगूलनिस्तोद्यिपिपासागान्र्रादृच्छर्घ－ तीसारमूर्छांज्रर्रवाहणामविषकरं च। अजीर्णाशान－न．，घ्युपाजींणं चतुर्बिंधे भोजनम् （कासि．६．६9） प्रहणीदूपणानां श्रेष्टम्（असंस्．१३．३）
－द़ीलिन्－अजीर्णास्यापच्तस्याशनमजीर्णारानम्，तत्
सीलिकुं सीलं यस्य सः।（चां，२．१२） अजीर्णांहार－fव．，अजीर्णा आहारो यस्य（असंसू．१०）


－आख्य－चं．，अजेये नाम यस्य，तत्（ युक．१－६०） अज्वर－वि．，ज्नरमुक्तः
＂विगतकुमसंतापमव्यध्र विमलेन्द्नियम्।
युक्तं प्रकृतिसस्वेन विद्याप् पुछुपमज्वरम् ॥＂
（चचि．३．३२९）
अअनन－न．，पार्थिवद्दव्य०，लौबीरमंननम्（ चस्．३．4）
स्रोतोजमअननम्（ चसू．५．३५）
रसाजनम्（ सुड．४५．३२）
कज्जलम्（ सुस्．१३．११）
अअ्जनपकारा ：－
गुटिकारसच्र्णानि त्रिविधानि अभनानि। महाब－ लानां रोगाणां－गुटिकाअनम्，मध्यानां रसकिया－ अनने，हीनानां चूर्णांजनं（नेन्ररोगेg）योजयेत् （ ुु．१८．4ड，असंसू．₹२．९）पुनश्र लेखनं रोपणं हढिप्रसादृन्नमिनि त्रिविधमअननम्
（अद्ससू．२३．१०－१२）

स्नेहनम् इ़ति चतुधैम् (असंसु, ३२.७)
अअ्जनगुणाः-सुखं लन्तुनिरीक्षणं, चक्षुपा छढं दर्शनंन,
नेत्र्रोगेम्यः संरक्षा च (सुचि. २४.१८-१२)
सौौीराणि सर्वाणि अअनानि भुनाजपन्नरसे:
विझुुप्यन्ति (र. ३.१9\%)
अंभनसच्वपातनविधि:-
मन:शिल्यासचवपावनविधिवत् अजनानां सच्चपातनं कार्यम्। (र. ३.११५)
अंजनायोग्या:-र्रम-उदावर्तं-रवित-मय्य-कोध-भय-ज्वर-वेगाघात-शिरोद्वोपैररार्तानाम् अभनं नेव्यते; रागरुक्तिमिरास्ताउशूलसंरम्भाद्युत्पत्तिभयात्। ( सुड. १८.द८-६९)
ब्यजनं लक्षण्रमिति याबत् (सु, ६०.२₹)
अअनकी-त्र्री., बनस्स्पतित नीलाक्रनिका, शारदं फलं, भ्रीफलिकेति लोके. श्रीफलिका, नीली, मदान्नीली इृति याबव् (घ. १.२₹२-३૪रा. ૪.३५३ष. ५५) पित्ताब्बुदे अस्या रसेपु घृतपाने प्रश्सम्तम
( चुचि. १८.३४)
अअजना-सी., नेग्ररोग०, अअ्जननामिका (सुउ. १.३७) नामिका-त्र्वी., नेत्ररोग०, नेत्रवर्म्मनि ज्ञातः पिडकास्बरूप: ( सुल. ३.१५) (असंउ, ११. पृ. ८८) ल्भ्षणानि-"दाहतो द्व़र्ती ताम्रा पिउका बर्म्मसंभवा। मृद्वी मंदुरूजा सूर्ष्मा ज्रेया साs जनननामिका ॥" ( मुढ. ३..94) बर्त्ममध्ये बर्मान्ने बा रव्तेन तात्रा मुद्गमात्रा कण्ड्र-कया-ल्यव्ती स्थिरा पिटिका।
(असंड. ११ पू. ८द)
-पत्रिका-प्री., अनस्पत्त०, 'काजबा' ड़ति लोके, कार्पासीभेद्ध कृण्णकार्पासी, (र. ३०,८१)
-पात्र-न., उपकरण० अञ्जनार्थ पात्रम् ; पात्रे नु कुर्यात् सौधर्णे मधुरम्, राजते अन्लम्, मेषशृङ्तमये ख्रणम्, कांस्ये निक्षम्, वैन्रूर्यये अइममये वा कहुकम्, वाम्रमये कायसे वा कषायम्, नलपक्षक्रय्यकस्फहिकझांख्बान्यतमे शीतम्, एवनमब्याप्धतुणां भव्यख्जनम् ( अंसूट. ₹२.9०) -गुग्म-न., सोतोअनं रसाक्रनं च (अहस् . १५.३०) -वर्ति-ज्बी., नेत्राअ्कनविधावौधधिद्यक्याणि जले पिष्दा कृता वर्तिः ( मुड. ११.६-४)
-विधि-पु., अअनप्रयोगः ( अहसू. २३.१)
च्यापद्-की, अभ्जनद़ोषः ( युड. १८.दू,-७३) अअ्जनाम-बि., अक्जनबणा, कूणगर्णर्णम् (मुचि, २५.३५) अअनाभक-न., कन्द्दृविए० (अंडंड है)

अअनाद्यिण-पु., अअनादिवनस्पर्तानां वर्गः
"अअ्ञनाद्विर्गेणो ऐषप रक्तपित्तनिबहंणः।
विषोपशामनो द़ाहं निहन्म्याम्मन्तरं तथा॥"

$$
\text { ( मुस्. ३द. } \times 9-8^{2} \text { ) }
$$

अअजिका-ब्री., नेत्ररोग० अज्ञनवाही, अझ्ञनपेटिका
इसथेः (असंस्. ८, ८६)
अअनी-र्बी., घनस्पति०, कालाजनी (रा. परि. ४.४३)
कुका (रा. ६.५६)
अअलि-पु., मान० (चक. १२..३. )
चत्रुगुं पलम् अर्ञाल: 'कुउन' इति पर्याँच; प्रस्-
निद्वयम् कुछनप्रमाणम् ( उ. मुचि. २२.१०)
पलन्दूयं तु प्रस्वंत तद् इयं कुछबोऽझ्ञलि: (र. ११.७)

अजलिका-ज्री., शालाका० अझ्ञल्याकारदर्वांविरोष:
(असंम्. ₹..94)
अअ्जलिकारिका-प्री., वनस्प्पात० रन्नालुः (घ. ४.१०ऽ) अअलिमुख-न., स्वसिकमन्न्र०, जलन्कुक्कुमुुख्रसहरं यन्त्रम् ( युस. 6.90 )
अटजी-द्वी., बनस्पति०, तुल्सी, आश्योतनाथंमुपयुक्ता ( काखि. १३.र१)
अटरुपक-पु., बनस्पति०, बासा (घ, १.२३)
अटालत्व-न्व, विस्तृत्बम् ( चनि, ३.१४)
विवृत्त्वम् (चशा. ४.१६)
अद्टृहासक-पु., बनस्पति०, कुन्द्द ( रा. १०.२२०६)
अणिमन्-पु., सूक्षमत्वम्, अणुभाबध्वम्, अप्सिबिपुपु एका (र. १.५३)
अणिमोक्ष-पु., कीलमोक्षः-(चरि. उ.३द)
अणु-प., तृणधान्य०, चीनः, अयं गुण: इयामाक-
सहशः कषायमझुरल्मुवातलःः (चसू, २७.१७)
बनस्पति०, अइमन्तकः ( मुउ, १९.१३ )
धान्य०, घीहिः (रा. १६.७९.)
मान०, आरम्भकमानम्, सूक्ष्मे, ल्यु (₹. ११.१)
अतिसूक्ष्मम् (चवि, 6.9०)
अल्पम् ( मुरा. ३.३ )
-ज्योतिस्-वि., अरिप्रलक्षण०, स्सोकहक,
अल्पतेजाः ( अंंशा, १०.२९)
स्वल्पप्रकाराः, ज्योतिः, सकलगरीरान्तर्शतंतं तेज;,
मन्दप्रभः (चइ. ११.३)
-ज्योतीय-वि., अध्याय० ( चह. ११.१)
-ता-त्री., अल्पता, च्याध्यार्दि|नां मार्द़वम्
(चस्. ११.母)
-तैल-न., योग०, अणूनां सोतसां हितम्, अणूनीनिद्दिग्रस्रोतांसि प्रचिशति ( चस्. ५.५६) तस्योत्पादनविधिः (चचि. २₹.१४१ अहसू. २०.३७) तिल्परिपीडनोपकरणकाष्टान्याहल्यानल्पकालंड तैलन परिपीतान्यणुनि खण्डशः ः क्पयित्वा अवक्षुद्य महति कटाहे पानीयेनाभिशाब्य काथयेत्, ततः स्नेहमम्बुपृष्टाद्युुंदुति तत् सरकवाण्योरन्यतरेणाद़ाय बातजौषघम्रतीतापं स्नेहपाककल्पेन विपचेत, एुतदणुतैलमुपदिशन्ति वातरोगिकु; अणुभ्यस्तैलदृ्येम्यो निष्पाद्यत इ्र्यणुतैलम् । (युचि, ४,२८)

अथ महापश्यमूलकाप्टेन्नहुभिर बद्यावनिप्रदेंश्रसितमुषितमेकरात्रमुपशान्तेड्रमाबपोल्या भस्मनिवृत्तां भूमिं विदारिगन्धादिसिद्धेन तैलघटनतेन नुल्यपयसाsभिषिश्यैकरान्रमबस्थाप्य ततो यावती मृत्तिका स्रिग्धा स्यात्तामादायोग्योद्केन महति कटाहे $\stackrel{\text { म्या- }}{ }$ सिश्चेत्, तग्र यत्तैलमुनिप्तेत्तव् पाणिम्यां पर्यादाय स्वनुगुसं निद्ध्यात् ; ततस्तैलं वातहरौषघक्काथ-मां-सरस-क्षीराक्लभागसहृंत्रण सहास्रपांक विपचेयावता कालेन शकुकात् पकें, प्रतिवापश्यात्र हैमवता दक्षिणापथगाश्य गन्धा वातघ्नानि च; तस्मिन् सिध्यति राइ्रानाध्मापये हुन्दुभीनाधातयेच्छन्रं घारयेद्बालच्य जननेश्य बीजयेनाह्मणसइसं भोजयेत्, तत् साधु सिद्द,मवतार्य सैवर्ण राजते मृण्मये वा पात्रे स्वनुगुषं निद्ध्यात्, तद्तत् सहृस्त्रपाकमप्रतिवारवीयं राजाहै तैलम् ; एवं भागशतविपक्वं शतपाकम् । ( सुचि, ४.२९.)
-त्व-न. सूक्ष्मस्वम्न , मनसो गुणः ( चशा. (१.१४) -द्वारा-वि., सूर्चीमुखी

> (चचि. ३०.३२) (मुचि, १.૪६ )
-बहुविद्रारित-न., पाटितास्थिभझलक्षणम्, अणुनि बहानि विदारारणानि यस्य तत् ( सुनि. 94.9०) -मुख-वि., अणु सूक्ष्मं मुखं यस्य सः (युचि. १.५०) -मुप्रिक-पु., वनस्पति० विषमुद्धिः (रा. परि. ૪.३े)
-रेवती-स्री., चनस्पति० दुन्ती (रा. ६.३३०)
-स्रोतस-न., सूक्ष्मस्रोतः (चक. १.५)
वि.. अल्यल्पाय्रच्छिड़्म् ( मुचि. ₹६.३) अण्वस्थि-न., अल्पाख्यि ( मुशा. ४.१२) अण्ड-न., जाइन्रमदृव्य०, प्राण्याधारं चर्तुलम् ( मुचि. २६.२६ चचि. २ (१) ヶ\%)
मुष्कः ( मुचि. २૬.24 चचि. २ (9) ४२)
-गज-पु., उनस्पत्त०, चकमईः ( ब. ४.५)
-घ्नी-क्री., रेवतीग्रहजुप्टयोनि०, यस्मिन् स्तिया अण्डं प्रपतति ( कारेबतीक. ₹६.३७)
-ज-वि., एका जंगमयोनिः, अण्डाज्जातः अण्डजः, 'स्वरासर्पसरीसुपश्रभुतीन्यण्डजानि' ( मुस्. १.३०) पु., पक्षी (चनि. ४.4०)
-लौहित्य-पु., शूकधान्य० (असंस्, ५.१६)
-हस्तिन्-पु., बनस्पति० चक्मर्द़ः (रा. ४.८)
अण्डिका-त्री., मान० चत्वारो यवाः, चत्वारो माषा इल्यन्ये (चक, १२.८८)
अतत्त्वाभिनिवेशा-पु., मानसरोग० हेतुलक्षणादिरजोमोहावृतात्मनः तस्य रोगिणो दोषाः हदयं समुपाध्रिल्य, मनोबुद्धिवहाः सिराः संदूध्य निष्ठन्ति। बृदाभ्यां रजस्तमोम्यां बुद्धौं मनसि च आवृते च्याकुले हुद़ये अल्पचेतनो मूढो दोपःः नित्यानिये हिताहिते बुन्धिं विषमां कुरते (चचि. १०. ५८-६₹) अतन्द्रित-वि., अनलसम् ( मुचि. २,६१)
अर्तर्पण-वि., पुपिक्षयकरम्, मेद़ोहानिकरम्
(चसू. २१.२०)
अतसी-बी., वैलधान्य० (चस्. ₹.१८)
उपनाहोपयोगि (वसू. १४.३६)
उमा (चसू. १३.१०)
उध्णातसी स्वादुरसाइनिलम्मी पित्तोल्वणा कहुविपाका ( सुसू. 8 \&, 88)
अतसीलेपः झूल्मः (चचि. २९.9\%०)
शोथपाचनी (सुसू, ३८.९)
अतसीगुणाः-सधुरा तिक्ता उप्गा गुरूः कटुबिपाका बल्या शुकघ्नी रक्षध्दी पित्तकफघ्नी कुछघ्नी च (घ. ६.११५)
-तैल-न., उसाबीजतैलम् प्रमेहे शाकसिदार्थमुपयुज्यते ( सुचि. ११.६)
तद्युणा:-उष्गं त्वग्दोणक्रत् कफपित्तकृत्
( सुसू. 84.994 )
मधुरुं, कषायं, पिच्छिलं, बलासकृत्, वातझं, कफकासमं च (रा. ५.१९६)
अतिकथन-न., बहुभापगम् ( सुशा, १.२५)
अतिकम्द्क-पु., बनस्पति० हस्तिकंद्: (रा:परि. ५.३५) अतिकल्य-कि., अतिनीरोगः (चचि, १. (४). ३)
अतिकामा-वि., निवृत्तेचछछे डपि पुरुपे मैथुनमिच्छन्ती
(चशा, ८.६)
अतिकाय-वि., दृच्च्छरीरो मनुप्यः, प्रबृलूलिन्न:
(सुड. ३८.75)

अतिकाइर्य-न., अपचयस्भ्भण० बलभानः
( सुस्. १५.३३)
अतिकेसर-रi-पु. ब्री., बनस्पति०, कुन्जक:
(रा. १०.२४८., ध. ५.१४६.)
अतिक्रम-पु., प्रमाद्धः (अह्रस्, १८,३८)
अतिकान्त-वि., तन्त्रयुक्ति॰ पूवं भूतम्
(सुड. १५.१६)
अतिकान्तता-ब्री., दूरगमनम् ( सुनि, १५.6)
अतिक्रान्तमद्य-न., व्यापन्नमद्यम् (चचि. १४.จ)
अतिक्रान्तावेक्षण-न., तन्त्रयुक्ति॰, यत् पूर्वमुक्तं तद्वतिकान्तं नाम अतीतं तस्य अवेक्षणम्
(सुख. ६४५.३१)
अतिक्रीव-वि., अविविलम्वितोचारणम् (चसू, द.२४)
अतिक्षित-न., अस्थिभम्म०, अतिग्रेरित भम्नम् ; दूयोः
सन्ध्यस्प्नोः दूरगमनम् (सुचि. ३.१८)
यस्मिन् सन्धिमुक्ते लक्षणम्-अतिक्षिसे द्योः संध्यस्थन्नोः अतिकान्तता बेदृना च भवति
(सुनि. १५.6)
चिकिस्सासूत्रम् - अंतक्षिसमधोगतं चोपरि वतंयेत् ( युचि. ३.96)
अतिगति-स्ली., दूरप्रवेशः (चसि, ५.५)
अतिगन्ब-पु., खनिज०, गन्बकः (रा. १३.१६६)
बनस्पति०, भूतृणः (रा, ८.७३)
बनस्पति०, मुद्गरः (रा. १०.२१)
अतिगन्धालु-स्री., घनस्पात०, पुन्रदान्री
( रा. परि. ३. ४6)
अतिगन्धिका-स्री., घनस्पति० (ध. २.Q)
अतिगुहा-स्री., शालिपर्णी (चचि, २३.२१₹)
पृभिपर्णी ( सुसू. १९.२९)
अतिच葉मण-न., अल्यधिकं संचरणम् (चसि, १२. (३) १४)
अतिचरण-न., मैथुनम् ( सुड. ३८.१६)
(अतिचरणा)-स्री., रोग० योनिरोग०, अतिव्यवायेन कुपितः पवनः स्रियाः योनौ रोफसुसिरुजः करोति (चचि. ३०.99.)
श्रेष्मजयोनिरोग०, या अंतिब्यन्रायाद् बीज न
विन्द्रति, गर्भधारणं न करोति (उ. मुड. ३८.१६)
अतिचरा-स्ली., बनस्पति॰, पद्मा (ध, ४.९०)
अतिचर्या-त्री., अत्यटनम् ( सुस्. २१.१९)
अतिच्छत्रक-पु., भुतृणः (रा. ८.७२)
अतिच्छत्रा-त्री., वनस्पति०, सतपुप्या (चचि. ५, ४६)
अर्गकोकिल्यक्षः (च.वि. ८.१२०)

मधुरिका (चचि. 9 ( ४).६)
द्रोणपुप्पीभेद्ः (सुसू. १९.२९)
सोमसमबीर्यमहौंवधि० उत्पत्तिस्थानम् काइमीरस्थं क्षुद्कमानसं सरः ( सुचि, ₹०.३२-३३)
"एकपत्रा महावीर्या भिनाअनसमश्रभा। छत्राडति-
चछ्रके विद्याद्रक्षोशे कन्द्रसंभचे"।। (सुचि.३०.१४)
महौषधि० ( सुचि. ३०.4)
गौतमा (असंड. \& ( g. ७६)
विषाणिका (अरुण. अहृसू. २२.३१)
अतिजाड्य-न., रोगलक्षण०, अविशयकेद्य:
( सुचि. ३६.२२)
अतितन्द्रा-त्जी., रोगलक्षण०, तन्दृाssधिक्यम् (चसू. ५.₹१)
अतितर्पण-न., अतिबृंद्रणम् ( सुशा. ३.१६)
अतितीक्ष्णा-त्र्रा., वनस्पति०, राजिका (ब. ऊ.६.०)
अतितीव्रा-स्री., गणछदूर्वा ( रा, ८.श.३४)
अतितृति-ब्री., रोगलक्षण० रक्तस्यास्रुतिहेतु:
(अह्टस. 26.३4)
अतितेजस-न., विद्युत्सद्रां तीक्ष्णं तेज:
बज्राश्निः ( सुस्. १२.३०)
अतिथि-पु., खनिजद्वव्य० शिलाजतु (ध, ३.१६५५) -व्रत-वि., अतिथौ यथोचितम् अर्घ्यांदियुक्तं

घ्रतमाचरतीति अविधिन्नतः (चशा. ₹ (२).३७) अतिद्ग्ध-न., रोग०, चतुर्विधेप्वभिद़ग्घेपु एकम्, 'अतिद्धग्धे मांसाबल्मबनं गान्रविश्रेः:
सिरास्रायुसन्ष्यस्थिद्यायाद्ननमतिमान्रं, जत्ररदाह• पिपासामूच्च्छाश्रोपद्धा भवन्ति, व्रणश्य अस्य चिरेण रोहति, रूढश्न विवर्णो भव्रति (सुस्. १२.१६) अतिद्दाह-पु., रोग०, अतिदग्धता (अहसू. २०,४८) अतिद्रीपि-स्ती., अततीक्ष्णता, अतिदीपनम्
(अह्टस्. ११.३४) अतिद्दीव्य-पु., वनस्पति०, चिन्नकमेदः (रा. ६.१२७) ( दू० 'चिन्रक')
अतिद्पिप्रेरण-न., रालाकाभ्रमणे दोपविहोपः, तस्मादु रक्तस्नवणं रक्ताभरूपद़र्शानें च भव्वति
(असंड. १७ पृ. १२८)
अतिदेशा-पु., तन्त्युक्ति० यरिंकचिद्देश प्रकाइयार्थमनुकार्थसाधनाय एवं 'एवं अन्पद्यपि प्रल्येतव्यमिति परिभाप्यते' (चसि, १२.४२)
प्रकृतेन अनागतस्य लाधनमतिद्श़ः
( सुड. दै. 96 )

अतिदेदह-पु., महाभोगाशरीरः (असंसू. ६.६४)
अतिट्र्व-वि., दवभूयिष्टम् ( असंसू, 90.69)
अतिद्रवाशान-न., अतिद्वृद्व्याणामाहारः
गुणाः-बहुमून्नता, प्रतिइयायः, विद्येदः, पार्ध्वभेदः, उत्केशश्र्य (काखि. ५.३५)
अतिनिद्रता-स्री., रोगलक्षण० (चसू. ५.३१)
"अपच्यमानो बाहुल्यात् स्रोतांसावृणुते कफः। ततः स्रोतःसु खंद्देधु जायते गात्रगौरवम् । गुर्गात्रस्य चालस्यमालस्यद़तिनिद्रता"

> ( असंस्. २, ५२-५३ )

अतिनिरुढ-वि., वस्तिब्यापद्०, अतिविरेचनवद्धक्षणानि
अस्य (सुचि. ३८.9०)
अतिपतित-वि., विगतः ब्यतीतः (चवि. ५.१२८)
अतिपन्र-पु., बनस्पति०, हस्तिकन्द्ः (रा. परि, ५.₹५)
अतिपत्रक-पु., बनस्पति०, सागः (रा. ९.६)
अतिपातित-वि., रोगलक्षण०, अस्थिभद्नस्य प्रकारः,
यन्र्र अस्थि निःऐोषतः हिज्ञा बतंते, भग्नम्
( सुनि. 94.9०)
स्थाना⿷्युतम्, अवलग्बमानम्, भग्नम्
( सुसू. १८.३०)
अतिपातिन्-वि., आशुकारि ( मुसू. ५,89)
अतिपिकर-वि., रोगलक्षण०, बहुपिभरवान् (मणः) (चचि. २५.२४)
अतिपिडक-वि., रोगलक्षण०, बहुपिडकागुक्तः (व्रणः)
दुप्टवणभेदः (चचि: २५.२४)
अतिपूतिक-वि., रोगलक्षण०, बहुपूययुक्तः ( वणः)
(चचि, २4.7. )
अतिप्रताक्यत्-वि., अत्यथ्थ ताक्यन् तमः प्रपइयन्
(सुनि, १६.६१)
अतिप्रळाप-पु., रोग $a$, अरीतिवातनिकारेष्येकः; अति-
जल्पनम्, असंबद्धबहुभाषित्वम् (चसू. २०.99)
अतिप्रवयस-वि., अतिप्रवरर वयो यस्य
(चचि. 30.966 )
अतिप्रवृत्त-वि., आतिनिर्गतम् (सुसू. १४.३०)
अतिम्रवृत्तिः-त्री.. अतियोगः (चवि. ५.२४)
अतिप्रसङ्ग-पु., अतिमैथुनम् ( सुड. ५८.५१)
अतिग्राचुर्यम्, दीर्घकालनुनुन्धो वा (सुशा. २.१८)
अत्यभिघानदोषःः (चनि. ५.४)
अतिबला-ब्री., बनस्पति०, बला, बलाभेदः
(चसू 94.88)
पीतबला, बल्भेद弓; (सुचि. ४.१०)
आ. को, ३

कर्दत्रतिका (सुक. ८.49)-
काकतिक्का (चचि. ३.२६७)
गुणा :-तिक्ता, क्टुः, वातघ्नी, क्रमिद्दाहतृष्णाविषच्छर्दिक्केद्धध्नी च (ध. १.२८६)
अतिवाल-वि., असंपूर्णसर्वधातुः (चचि., z(૪).४१)
अतिबृंहित-बि., अतिशायेन बृंहणं, अनपेक्षितमात्रया
सेवनं येन कृतं सः; अंतवृंहणम् 'अंत्थैल्या-
पचीमेहज्वरोदरभगंदरान् । काससंन्यासकृच्छूाम-
कुष्टदीनतिदा रुगान् ' करोति (अह्टसू. १४.१९) अतिभाष्य-न., अल्यधिकभाषणम् ( चसि, १२.१३(१)
अतिमहायोनि-ल्री., अतिविदृता योनिः, साल्शिपातिकी योनिव्यापत्, महायोनिपर्याय:
अतिमात्र-वि., मात्रयाइधिकम् (अह्हस्, ८.૪)
अतिमात्रक-वि, संयोगात् स्वरुपात् प्रवृं्तेः वा भाधिक्यम् (अहुसू. १.१९)
अतिमात्रप्रणीत-वि,, पुनः पुनः अतिशायेन बा प्रणिहितं (नेन्नम्)
अतिमात्राइान-न., कर्म०, मात्रामतिक्रम्य आहारग्रह्णम् (चसू., २५.४०)
अतिमुक्त-पु., वनस्वति०, तिन्दुकः (सुचि. ३१.५) आवन्तकः ( सुड. ४५.१६)
गुणा :-कषाग्रः, शिशिरः, सुगन्घिः, श्रमहरः, हृद्यः, पित्तध्नः, पित्तदाहज्वरोन्मादहिकाच्छद्दिध्नश्न (रा. 90.2६१)
अतिमुक्त-पु., वनस्पति०, अतिमुकः (रा. १०.२६०) माधनीलता, 'अवेतक' इंति लोक
( ड, युड. ६०.३४)
-तेल-न., तैल०, आवम्तकतैलम् (सुसू. ४५.१२०)
अतिमुका-त्री., बनस्पति॰, अतिमुक्तक:
( असंड २ पृ. २७.)
-तैल-न., स्रेह०, (घ. ६.१४१)
तद्ग्रुणा:-रीतं, गुरु, ह्रेप्मलं, कइयं, वातपित्तभम्
अतिमुस्तक-पु., वनस्पति॰, मुस्कभेद़: ( असंचि. २३)
अतिमोद़ा-ख्री., वनस्पति०, वनमल्धिका
(रा. १०.२३६)
गाणिकारी (रा, परि. १०.३१)
अतियव-पु., वनस्पति०, धान्य०, निःशूकः कृप्णारुणयवः (स्तू. ૪६.૪३.)
अतियोग-पु., वाइ्मनःररीरणणामतिम्रवृत्ति;
(चसू. ११.३ः)

## १८ [ अतिरसा ] आयुर्वेदीय-गाब्द्कोशः [अतिसार ]

अतिप्रयोगः ( (ुचि. ३४.२२)
अविमात्रस्तलक्षणता (चसू. ११.८२)
अतिमान्रं संयोगः ( चसू. ११.३७)
अतिरसा-स्र्री., वनस्पति०, र्शातावरी (चसू. र.90) कब्दि: (चसू . 8.90 ) जरलं यहिमनु (चचि.9०.३फ)
क्कीतनकं यट्टिमधुविरोषः (रा. ६.१८x)
रास्ना (ग.१.२७०) मूर्वां (असंड. १०६. पृ. ८\%) अतिरहा-ब्री., बनस्पति॰, मांसरोहिणी (घ. ૪.९४) अतिरूढ-बि., अतिबृद्वुम् ( सुउ, ५.११-१७)
अतिरोप्य-पु., ये शाल्यः एकबारमुत्पाद्य हिंखिर्वा अन्यत्र रोप्घन्ते ते.
"रोष्यातिरोष्या लघ्वः रीम्रपाका गुणोत्तराः। अद़ाहिनो दोपषहरा वल्या मूत्रविधर्धनाः ॥"

> ( मुसू. ₹६.96)

अतिलग्दन-न., एद्बनब्यापत्, अंतमार्रं लह्धनम् अलपतर्षणम्। अतिलट्र्घनाद् ब्रहानिः, पिपासा, मुखरोष:, तंदुा, निद्ना, अनिदा़ा बा अ्रमः क्रम: ध्वासायुपदवाः कास-सरक्षय-चहर्दि-रिकाद्यो भरन्ति ( सुड., ३९.900)
अतिल्वण-वि., लवणभूयिष्टम् ( असंसू. १० )
अतिलोल-वि., अतिचपए:, अतिलोलुपः (बुज.द०.94)
अतिवर्तन-त., अतिग्रवृत्ति;, बहिग्गमनम्

> (चसू. १७.८6)
(परिव०) कठिनीकरणम् 'पुरीषं चातिवतैयेत्' उद्र्रादिपुरीवकत् कहिनं कुर्यात् इति

$$
\text { ( } \overline{\text {, मुड. 4. } 4 . ३ \mathrm{~B}} \text { ) }
$$

(परिख०) परिर्यागः, लिद्नानि कदाचिन्नाननबतंते ' न परित्यज्य याति इलसर्थः
(उ. सुउ, ३९,८२)
अतिवाकरण-(वि.) अतिभाषमाणः (चचि. ९.२१)
अतिविष-न., बनस्पति०, अंतिविषा (चचि. ६.३८)
अतिविषम-वि., एकंसंतृतमपरं बिस्तृतम् (चई. ₹.६ )
अतिविपा-त्र्री, बनस्पति० (चस्. २५.४०)
गुणा : —तिक्ता, कटुः, उव्णा, कटुपाका, पाचनी,
दीपनी, कफपित्तमी, ज्वरामारविसारकासवियच्छ-
द्दिस्ती (ध. १.90)
इयामाभेद़ः ( गुड. ₹०.३५)
भ扇रा (अह्हस. १५.३५)
अतिन्तुत्तपुरीषता-त्र्रा., गुल्मपूर्वर्पलक्षण०, उदाबर्तः (चनि. ३.१५)
अतिनृत्ति-ब्री., अतिप्रवृर्तिः ( सुशा. २.१९)

अतिशायोपचर्णन-न., अतिरिक्ता (सुड. ६५.३३)
अतिशीनाशिन्-वि., अविश्रीवान्नभोजी (काखि, ५.३०) दोषा :-गूलं, कफजाताभिनृद्धि:, म्रहणणीमार्दें, कासो हिका च.
अतिगुप्काशान-न., गुकद्वन्यमूयिटं भोजनम्
 अतिम्किए-वि., नेत्रप्र्यासन्रम् (चरा. १.१२३.) अतिसमय-पु., बहुभिः मिलिस्ता कृतो नियम:
(चसू. ८.२.५)

अतिसरण-न., रोगलक्षण०, अतीसारः (र. १५..४१)
अतिसार-पु., (अनीसार) रोग॰,
निरक्क :-अविसरणात् अतिसार:
(असंनि. ६.१6)
अल्यन्तसरणाव् अतीरारः (युड. ४०.१)
संप्रासिः -अब् धातुः अन्तरर्म्भि मन्द्धक्कृय बातप्रेरितः सन् पुरीवयुक्त: अतीव अधःसरति।

$$
\text { (मुछ } \gamma 0 . ६ \text { ) }
$$

उत्वत्तिकथा-आदिकाले खलु यजेपु परावः समालभर्नीया बभुबुः; नालम्भाय प्रक्रियन्तेस्स। ततो दक्षयन्न्न प्रत्यवरकालं मनोः पुत्राणां नरिष्युक्नाभागेक्ष्वाकृतृगशार्यात्यादीनां कतुपु पझ्यानामेवाभ्यनुजानात् पशावः म्रोष्षणमबापुः। अतश्रा प्रत्यवरकालं पृषध्रेण दीर्धिसत्रेण यजता पग्रामललाभाइवामालनभ: प्रव्वर्वितः। तं हंप्वा प्र्यथिता भूतगणाः तेषां चोपयोगानुपाक्कृतानां गवां गौरबाद़ौक्यादसात्म्यत्वाद़रस्सोपयोगाचोपहताम्मीनामुपातनमनसां चातीसारः पूर्वमुत्पन्नः पृषध्रगे़। (चचि.१९,४) तथा चान्म्रत्र-
"दी़ीर्धसन्रेण यजतः पृपधस्य महाव्मनः । आलभ्याः परावः क्षीणास्तो गावः प्रकल्पिताः ॥
तासामुपक्रतानां च गवामल्यधिसेचनाव्। असात्य्यस्वाद्योष्णह्नाद् गौरखाच विरोपतः ॥ अतिकेहाच संक्षीणो जाहराध्रिसद़ा किल। अरीसारः पुरोत्पन्नो दोपषधातुमलाभ्रयः॥ अथ तैनैन कल्पेन सम्रलेय महागयद:"। संख्या-पह् अतीसाराः, बातज-पित्तज-ककज-संनिपातज-झोकज-आमजाः इति । पुनः द्विजिधः सामः निरामश्र्य तथा सास्क निरसश्न।
(असंनि, द.१४) पूर्वरूपाणि ह्वयय-नाभि-गुद-उद्रर-कुक्षीणां कुक्नि-

पु वा पीडा, गान्राणां ग्लानिः वैकल्यं बा बातस्य संनिरोघ:, वर्चसः अम्रदृत्ति:, आधमानम्, अन्नाविपाकश्य । ( गुड, $\gamma_{0,6-\varsigma)}$ )
₹ ) वातजः अतिसारः-पषंब बा विबद्रम् अल्पाल्पं सशान्दुं सहूलफेनपिच्छ्धापरिकर्तिंक हृपरोमा बिनिःश्रसन् च्रुकमुखः कटयूर्त्रिकजानुपृपार्वंश्यूली, भ्रण्युदः मुहुर्भुहुः विप्रथितम् उपवेश्यते पुरीषं बातावे । (चचि. १९.५)
२) पित्त्जः अतिसारः-हारिद्दं हरितें नीलं कृष्ण रक्षपित्तोपहितमतिद्युर्न्ध्रमतिसार्यते पुरीषं, तृष्णादाहस्चेदमूर्च्छाइ्यूल्यभसंतापपाकपरीत हृति।
(चचि. १९.६)
₹ ) कफजः अतिसारः-स्तिमं, श्येंत, पिच्चिलं, तन्तुमदामं, गुर, दुर्गान्बं, क्रेक्योपहितम्, अनुबहशूरू, अल्पल्पम्, अभीक्षगम् अंतसार्यते सम्रवा-
 सलोमहर्ष:, सोल्केशः, निद़ालस्सपरीतः सद़नोडबहृेपी चेति। (चचि. १९.७)
घ ) संनिपातजः अतिसार:-अस्मिन् पुरीं कराइस्रेहमांसाम्नुसदर्ं भरति। वाताद्यीसारन्रयरक्षणयुक्कोडयम् अरीसारः कृच्छसाध्यो भर्वति। ( मा ) ५.) शोकजः अतिसारः-योकजातिसारः बात्तपित्तातिसारसमलिक्षः। ( असंनि. ८.१४)
संप्रात्ति:-
तैसैसैभावै: शोचतोडल्पाशनस जन्नोर्बावप्पोप्मा कोष्टं गत्बा अढ्विमाविस्य तस्य रकं कोभयेव, तच रक्तमधन्तात्काकगन्ती क्रकाशां (गुज़ाफलसंकाशं ) विड्विकिमिं्रं ल्यविड्ता निर्गान्धं गन्धचद्धा निर्गचछ्छेत्, अयं शोकोष्वन्वोडतिसारों 'ुुध्यिकिस्यो वैयैः कЕसाथ्य इति प्रदिएः। ( युड. रo.s३—९, मा.) भयजः अतिसारः-भयेन क्षोमिते चित्ते सपित्ते दावयेच्छकृत्। बायुम्तोोडतितार्येत क्षिप्रमुषां दूं प्रवम्। वातपित्तसमें लिजै़रार्डुः। (अलं. ८.१२) द ) आमजः अतिसारः-आमाजीर्णोयदुताः संपदुणा दोपाः कोंट क्षोभयन्तः सन्तः कृच्क्रत् नानावण्ण न एकशः, बहुशः, समक्षं ससिकंध सारयन्ति (गुज. Ү०,9६)
अतीसारे शकृद्वर्णा:-
हारिद्, हरितः, नील:, मांजिए:, मांसधाबनाभः, रक्त:, कुणा:, ह्वेतः, घराहमेदःसद्यः इलेवयमावगः।
(चचि. १९., )

अनीसारोपद्वाः-स्वासः, शूलं, पिपासा, क्षीणत्वं, जनरनिपीछित्व्बम् ( गुरू. ३३.१९) शोफ-ग्यूल-उवर-वृष्गा-ध्यास-कास-अरोचक-च्छार्दि-हिका-मूच्चाद्रः अतीसारोपसर्गाः
( युछ. ४०.२०-२१)
असाध्यक्षण़ानि-यस्य पुरीपं घृत-मेदो-वेसवाराम्धु तैलादिवन्, मजासङखं, क्षीरुल्यं, मधुतुल्यं, सऊिटोपमं, मस्तुल्रुगसहर्रम्, आमगंधिकं, रीवत्, उब्णं, कृणपगन्विकं, सौवीराजनसदशं, नींलादिंरेखायुवं, मयूरविच्छासहौौः संब्यास्तम्, पूरतुल्यं, पदाभं च अस्ति ।
उस्साहादिरहितः असंबृतगुदः पफगुदले सति यहिर्निर्गंतोप्मक: खोफा न न्रिकित्लः। ( युु. ४०.१९)
अतिसारद्ध्नी-बी., वनस्पति० अतिकिषा (घ. १.११) अतिसारिकी-वि,, अतिसारविकाररामनी (चवि, ५.२८)
अतिसुति-द्री., रोग०, अर्तीसारः (र. १६.६१)
अतिसौरम-पु., आग्रः ( घ. ५.₹)
अतिसौहिल्य-न., अतितृतिः, वृप्यतिक्रम:
(असंस्, भ१.७) (चसू. ५.०) अतिसंवृता-बी., योनिब्यापत०, अविसंकुचितमुखी, सूचीवक्रा ( सुड. ₹८.9९) अतिस्थल्य्य-न.,विंश्यतित्रेम्मविकारेपु एक:

अतिस्थूलता, अयं मेदोदोपजः (सुसू. २४.९) अतिस्वम्न-पु., निड़ाप्रिक्यम् (चसू. २६.૪₹ (१)
अतिस्वेद्-पु., रोगलक्षण०, अतिशयेन स्वेदः, चच्वासिंश्रत्वित्तविकारेपु पकः ( चसू. २०.१४)
अतिस्वेद्न-न., रोगलक्षण०, स्वेढ़स्य अत्यधिक्त्वम् (चनि. ५.6)
अतीत-बि., पवित ( गुशा. 90.96)
अतीतभाल-न., लिम्रहस्थानविशेयः, अतीतकालं नाम यत् ूून्न बाच्यं तव् पश्राट् उच्यते।
(चवि. e.५८)
च्यतिक्रान्तकालम् ( सुचि. २४.SC)
अतीतबासस्-न.. जीर्णनस्लम् (युचि, २४.909)
अतीतागमन-न., गतकाले जातस्य पुनरागमनम्
( चशा. १.८८)
अतीतावेक्षण-न., तन्र्युक्किविशोष:, अतीवावेक्षणं नाम यत् अतीवमें उच्चते। (चसि. १२.४४)
अअतीन्द्रिय-न., चक्षुराद्विम्यः इन्द्यियेम्यः सूक्ष्मवरं, तुरवबोधम्, अतिकान्तम्त् हृन्द्दियम् अर्तान्द्रियम्,
₹o [अतीसर] आयुर्वेदी़य-राब्क्कोश: [अन्द्वा ]

इन्द्यियं चकुराविक्मम् अविक्रम्य घर्तते हति वा।
(चसू. ८.४)
अतीसार-पु., अतिसारः (सुड, ૪०,द)
अतुल्यगोत्र-वि., असगोत्रः ( चशा, २.३ )
अतुल्यगोत्रीय-पु., अध्याय० ( चसा. २.१)
अतुल्यवीर्य-वि., विषमसीर्थः ( चक. १२.५६)
अतृति-ख्री., रोग० चत्वारिंशत्वित्तविकारेपु प़:
(चस् 20.9\%)
रोगलक्षण० ( असंसु. २०.१४)
अंतैल-न., सर्पपषोहाड़ि ( चाि. ह.9\%०)
 (चस्. २७.२१९)
अत्यन्तशोणित-न., खनिजदृष्य०, सुवर्णनैरिकम्
(घ. ३.१6०)
अल्यम्ल-न., चनस्पति०, चृक्षाम्लम् (रा. ६.१४४) -पर्णी-द्री., बनस्पति॰, गुणाः:-भम्ला, तीक्ष्णा,

दीपनी, रुख्या, चातश्लेक्मशी, फीह-्यूल-चुल्मघ्नी
च (रा. परिशिष्ट पृ. ३₹२)
अत्यम्ला-वर्वी., वनस्पति॰, वन्रनीजपूरकः (रा, ११,२₹)
अल्यय-पु., ब्यापत्, विनाशः ( युचि. ३७.८०)
( बुचि. ₹३.. $\times 4$ )
अल्यर्क-पु., वनस्पति०, राजार्कः, अर्कमेदेद, डुक्रार्क:
(रा, १०.२९)
अल्यर्थ-वि., अल्यधिकम् (चइ. ぃ.३०)
-रसिक-वि., अतिस्बादुरसस्युक: (च्ह. २.२२)
-विद्वृत-वि., अतिर्शायेन निर्गाता (चइ. ८.११)
-संबृत-वि., अल्यधिकान्तः्रविधा (चर. ह.99)
अल्यादान-न., अतिप्रमाणेन म्रहुणम् ( चरा, १.१२४) अतिच्छेद्नम् (मुचि. २२.49)
अत्यानन्द्रा-ब्बी., योनिरोग०, अविविययसेवनेनापि तृरिं न गच्छति हृति स्वस्पम् ( मुज. ३८.9५)
अल्यासन-न., अविसात्रम् कासनम् ( चवि, १२.१४( Y )
अत्युग्र-न., वनस्पति॰, हिकुष (घ, २.३६ )
बि.,-कर्णकर्कशः, श्रुतिपरपः (चशा, १.११८)
चान्धा-क्री., बसस्पति०, गिरिकर्णी (घ, ४,८५)
अन्युत्पिण्डित-वि., अल्यर्षनिमित्तम् (चरं. ३.६)
अत्युल्बणानिल-वि., अतिघबलनाता ( चस्. १३.६द)
अत्युप्णगात्र-वि., रोगलक्षण०, अन्युण्गाब्यव:

अत्यूह-प., मतुदपक्षिविशेष:, डाहुक:, दात्यूहः इृति पाठान्तरम्। (चस्. २ज.००)

अत्रि-दु., आयुवेंदन्तः महर्मि० (चचि. १ (४) ३)
-ज-प., अव्रिपुन्नः (चचि. १२.૪)
-पुत्र-पु., आग्रेयः पुर्बर्बसुः (अहसे. १.३)
अज्यात्मज-पु., अत्रिपुत्रः ( चचि. १२.३)
अथ-अ., च, समुचये ( चचि. १२.१9)
अथर्वन्-पु., अथर्वर्बेद्ः ( चसू. ३०.२०) अथवंवेददविद्द ( सुस्. ३४,६)
अथर्वेणक्कृत-वि., अथव्ववेद्मपीताभिचारिक-मन्न्नः: कृतो मारणात्मको रोगविरोषः । 'हैद्वैबल्म्रदृत्ता ये देवददोटावदिभियास्तका अथर्वणकृता उपसर्राजाश्र; तेडपि द्विविधाः—विद्युदर्रनिक्रताः पिशाचादिकृताश्र, पुनश्श दिविधाःसंसर्गजा आक्रस्सकांश्र' ( मुस्. २४.6)
 'इह सलु आयुर्वेदो नाम उपाएम् अथर्वंवेदस्य' अन्भ्र-पु., श्रेप्मप्रकोपणः सौम्यकीटविऐोप:

अदिति-बी., देवता०, सूर्यमाता (असंशा, १२.८)
अडढसौहैद्-वि., श्रिथिषोेतः ( सुरा. र.द५)
अढढस्नेहकोप्प-वि., निर्बेलस्तिर्धकोष:; स्लेहनं खेहः,

कोष्टोऽहउसेहहकोष्ट: इति (अरण. अहस्. १९.३८) अदृप-न, सर्वजनसामान्याधर्म:; विदृ्रम्
( मुसू. ६.१६) ( सुशा. ८.३)
कारित-बि., अटटेने सर्वजनसामान्येनाधर्मेण कारितं, कम० प्रयोजितम् ( ड. मुसू. ६.१६ )
-शोणिता-वि., रोगलक्षण, शोणितदर्शानं विनाडणि शूलं भबति यस्सःः सा (असंशा. ४.५)
-सूर्य-वि., इँपद् हृ: सूर्यों यसिन् तत्
( अहसू. ३.२४)
-हेतु-पु., प्राक्तनकर्महनुः, अनाकलित-हेत्र:
( मुसू. २१.9० ) अद्रप्रार्तवा-बि., अनुकालेडटृपार्वंव यस्याः सा
( मुशा. ३.६ )
अटप्रार्थ-वि., प्रमाणान्तरेण यस्य अर्थस्सोपलबिघः न भवति सः (चवि. ८.३८)
अद्धण्पितना ( अन्धयूतना)-बी़ी., स्वीरारीरधारी महविड़ोण: (असंड, ३)
अदेशिक ( अंदेप्रिक )-वि., वैदेशरिक:, अनुत्तमस्थाननिवासी; दुदृँवयुक्त: (र. ৫.३०)
अद्धा-अ., अवितथम् ( चइ. ૪.૪ )

अद्दुतरूप-न,. न कदुपि यत्मवंत तदन्रुतम्, आभर्यर्यम, आश्यर्यकारिरूपम् (च, शा. ६.२७) अद्य-न., भक्काधन्बम् ( सुस, $, \gamma \&, \gamma จ, \gamma$ ) अद्यतन-न., वधस्थानम् (सुसू. 2.90) अद्वि-पु., पर्वतः (ध. ३.३४) (रा. २.३५)
-कर्णिका-त्री. बनस्पति०, गिरिकर्णिका (र. २२.३४)
-कर्णी-ब्री., बनस्पनि०, गिरिकर्णी (रा. ₹.१२३)
-ज-न., महारसविशेषः शिल्यजतु (र. र.१)
-( जा )-बी., सैंहल्डी पिष्पल्डी ( रा. ६.92०)
-जतु-न., रिल्याजतु (चचि. १६.भ८)
अधरगुद्न-न., शारीर०, येन पुरीषं निद्कामति तन्, पश्चद्शाकोष्टाछे पथेकम् (चशा. 6.90 )
अधरवासस्-न., शरीरस्याधो नाभेर्घारितं वस्रम्
(असंसू. ३.९₹)
अधरोष्ट-पु., अधम्तनः ओष्ठ: ( सुसू. ३१.४)
अधर्म-पु., पापमू ( सुखा, १.9६)
कायवाछ्मनसां दुश्र्यरितम् ( सुस . ६.9१)
पूर्वजन्मकृतं पापम् ( सुशा. ₹.र६)
ऐहिक: अधर्मःः (चबि. ३.२०)
उधस्-अव्य., अधस्तात् (सुड, ३९, 299)
अल्पम्, अर्वाक् (सूचि. ३७,१०२)
(अघ:) काय-पु., न., रारीस्याधोभागः
( सुग़ा. ६.२६)
-कायशोष-पु., लक्षण०, सक्थिशाखावयवस्य शोषः,
उुज्कत्वम्,-नितम्ब्रम्मबिन्द्यस्य लक्षणम्
(सुदा. ६.२६)
-पात-पु., पारदसंस्कार०, अधःपातनम् (र. «,.,)
-पातन-न., पारद संस्कार० (र. २.३४)
-पातनकोप्टी-र्रा., यन्ग्र, $\circ$ अज्ञारकोष्टीभेद्:
(र.२.३४)
-पुप्पी-सी., बनस्पति० गोजिह्या (रा, ६.१6०)
-राय-वि., अधोमुसशायी (सुउ. 2৮.9₹ ङ)
-राल्य-पु., बनस्पति० अपामार्गः: (ध. १.२६०)
-रोधन-परिव० न., अघः खोधनं नाम विंरेचना-
स्थापनम् ( सुचि, २, 6६)
-स्रंसिन्-वि., विदयन्द्नशीलम् (चसू, २६. ४२.(३)
(अधो) गतिस्वभाव-वि., अर्वाग्गमनझीलम्
( सुस्, ४१.8 (9)
-गुडा-ब्री, बनस्पति०, घृद्धाड़ारक (चसू. १.৮৬)
-मक-वि, मैषज्यकाल० अक्षस्यानन्तरम्
(सुड, $8 \% .60$ ) (काखिल, ३, 64.$)$

ब्यानाखये विगुणे ग्रातरारास्यान्ते, उदानाख्ये विगुणे सायमाशस्यान्ते, तत् पूर्ककायस्य बलाधानाथँ तदूतेपु ब्याधिपु क्रैप्मिकेपु च प्ररामाय स्थूलीकरणाथे च। (असंसू. २३.)
-भाग-बि., अधो गुद़न द्रोषनिहरणणं अज्ञत इति
-भागहृर-बि., बिरेचनम् (सुस्, ३८.૪)
-मागिक-चि., बिंरेचनद्धच्यम् ( सुचि. ३४,६)
-भाज-बि., निकगतिमत् (चस्. २६.४१)
-मुखा-ख्री., बनस्पति० गोजिद्धा (रा. ६.960) अधारणत्व-न., धारणाशांत्तरभाबः (चवि. ८.१८)
अधिक-न, वि,, बाक्यद्रोपम्रकारः अधिकं नाम यद्चयूनविपरीतम्, यद्वाइडयुरेंदे भाव्यमाणे बाहस्पत्यमोशनसमन्यद्धा यर्तिकचिद्रप्रातिसंबद्धार्थमुच्यते यद्धा पुनः प्रतिसंबदार्थमपि द्विरभिधीयते वस्पुनरूकदोपत्यादधिकम् (चवि, $6,4 \%$ )
बि., अतिरिक्षः (सुनि. 9६.२४)
-द्न्त-पु., दन्तमूलगतरोग० ( सुचि, २२.२२)
'अधिद्न्त्त' द्पष्टब्यः

- न्तता-खी, दृन्तानां संख्याधिक्यम्
(कासू. $20, \xi$ )
-मांसज-अर्मन्-न,, नेत्रक्युकुगतरोग०, अधिमांसार्म
(सुउ. ४.६)
अधिकण्टक-पु., वनस्पति०, घन्तयासः (ध. १.२र) अधिकरण-न., आधारः (सुसू. ३प.३4) आधार.

तन्न्नयुक्कि०, य्रमथधिकृस्योच्यते तद्धधिकरणम्
(चसि, १२.४१) (सुड. ६२.८)
स्थानम्, अंगमू, आरायो वा दब्याणि यत्र कर्म कुर्वन्ति तद्धिकरणम् (चसू. २६.9₹; सुसू, ४१.4) सिद्धान्त-पु., यस्मिचधिकरणे प्रस्तूयमानेडन्यान्यप्यधिकरणानि सिद्धानि भवन्ति (चवि. $6 . ३ ७)$ अधिकाङु-वि., प्राकृतापेक्षयाsधिकेनाझ्नेन युक्त:
(असंशा. 2.4\%)
अधिकार-पु., अधिकरणम्, विषयः (चवि. 6,6 ) योग्यत्वम् ( सुस्, २ २., )
अधिजिद्न-पु., जिह्लागतरोग० जिह्वायाः प्रबन्धनेइधस्ता-
 ₹सैर्लोलोषास्तम्भयुतः खरस्पर्शयुतो र्क्कण्ड्यम्यां युतः वाक्याह्टारविघातं करोति (असंड २४) कण्ठगतरोग० ( सुनि. १६.१२)
अधिजिह्तिका-त्री., रोग०, अधिजिह्वसंज्ञ:

अधिद्न्त्त-पु., अस्पिप्रद्रदोधजदृन्तमूलगावरोग०
(चसू. २८.१६) (सुनि. १६.२४)

अधिको दुन्तः सोऽधिद़न्ताख्यो रोगः तर्सैद घर्धनः, वर्धनकः, खलिनर्धनन, खल्वर्दन्नन इति पर्यायाः। तत्र अधिद्नुन्ते जायमाने रुग जायते जातमान्रे सा प्रशाम्यति। (मानि. असंड. इ३)
अधिद्वैवत-न., अविष्टात्री देवता, यथा-क्युदेंश्रेह्ता, अहंकारस्य इश्वरः, मनसश्रन्द्र्माः, दिशः श्रोश्रस, त्वचों वायुः, सूर्यश्यक्षुपः, रसनस्यापः, पृथिन्री घ्राणस्य, वाचोडम्निः, हस्तयोरिन्द्र:, पादुयोर्विण्गु:, पायोर्मित्र:, ग्रजापतिख़स्थस्लेति। ( सुरा. १.७) अधिपति-पु., ग्रीबां प्रत्यूर्च्व सघ्य:पाणहरं संधिमर्म। ( गुशा. ६. $\varsigma, b, \&$ ) मस्तकाभ्यन्तरोपरिप्रात् सिरासन्धि; संनिपातो रोमावर्तोंडधिपति:; तत्रापि सद्योमरणम् । संख्याया एकसर्धा द्गुलग्रमाणं च तन् ( सुरा. ६.२७)
अधिभूत-न., गुध्य्यहंकारमनः श्रोग्रादिज़ानेन्द्द्यपपकवागादिकर्मेंन्द्दियपज्तकानां विषषाः ( गुरा. १.७) अधिमन्ध-पु., नेत्र्रोग० (सुसू. १४.३०) अभिव्यन्द्सैैन अचिकिलितित्य तीव्र स्वरूपमधिमन्थः ( सुड. ६.११)
ऊर्ध्वजन्रुगानामङ्गानां चातिमन्थनाद्धबिमन्थ:
(असंड. १९.) सामान्यलक्षणम्-तेत्रमुत्पाब्यत इ्व, अल्यर्थ निर्मक्यत इ्व, श्रिरसोऽर्ध च निर्मध्यत इ्व बेढ़ना
(मुड. ६.११)
सर्वेऽधिमन्था यथास्बमभिध्यन्द्देम्योडधिकबेद्ना भवन्ति, शा्घ दन्तकपाले अवुरक्कराश्र
( असंड. १८)
अधिमन्याशत्वारः वात-पिच्त-कफ-रकमेदेदेन
( सुज. ६.₹)
वात्वाधिमन्यलक्षणम्-नेत्रस्योत्वाइनं, मन्थनं, संघर्ष-तोद-निर्भेंद-मांससंरबधाविलाकुज्वने-आसफोटन-आभ्मान-चेपथु-व्यधनेल्याविलक्षणानि त्रिरसोडर्ध्रभागे भवन्ति ( युु. ६.१२-१₹) कर्णयोर्नदनं भ्रमः ललाटादिम्रुबाद्यःः अरण्या मध्यन्त इव (असंड. १द)
वित्तजाधिमन्थ लक्षणन्-्नें्र रकराजिचितं, स्रावि, वह्निनेवाददह्यते, दााहि, यकृत्पिण्डोपमं, क्षारणांक्तं यथा क्षतं वद्वव, प्रयक्वोच्छूनवर्मान्तं, सखंदें, पीतद़र्शंन, मूर्छागिरोदाहाहतुतं च भबति ( सुड. ६.१४११५) (असंड. १८ )

कफजाधिमन्थलक्षणम्न-नातिसंरब्ध (नातिक्षुब्धं)
नेन्र, स्राई, कण्दूः, शौसंयं, गौरबं, पैच्छिल्यं, दूपिका, हर्षणं, भवति टुःखरूपं च पइयति पांगुपर्ण्णिमिबाविलं नासाध्मानें, श्रिरोगुःखं च जायते
(मुज. ६.१६-96)
कव्णमण्डलं नतं श्रुक्कमण्डलम्नुन्वतम् (असंड. १८)
इन्तजाधिमन्थलक्षणम्-बन्धुजीत्रव्रतीकाझं, स्परीनाक्षमं, ताभ्यति, रक्तास्तावः, निस्तोदोो भवति, क्षम्निनिभा दिशः पर्यनि, कृष्णभागो रक्मम्नोडरिप्चच उस्द्यते, दी प्तरक्षपर्यन्तमक्षि इति
( उु. ६.9<-9९)
अधिमांस-न., रोग०, अधिरूं मांसम्, बहिमर्मोंग ल्व्मांसस्थितो मांसम्रद़ोधजोऽयं रोगः
(चसू. ११.८८) ( सुसू, २४८.)
पु., दन्तमूलगतरोगः, अधिमांसकपर्यायः ( गुनि., १६,१३) ( विशोषार्थेडधिमांसको दू०)
-विकार-पु., अधिमांसंविशोषः, अर्दोरोगेगः (चचि, १8.4)
इराश्नाप्यपथगलतान्उमुखनासिकाकर्णोक्षिवर्तर्मत्वचाढ़िगतानामधिमांसानां 'अर्शौसि' ड़िति संज्ञा तन्न्नान्बरे। (चचि. ५.६)
अधिमांसक-पु., दुन्तमूलग्तररोगः ( अहु. २१.२७)
( गुनि. १६.२६)
कफट्ढोपेण हानवेये पश्रिमदृन्तमूल्लांसे उत्पद्रोडयेव्याधिर्महाशोधग्युक्तो महारजो लाल्गान्वावी कीलघद्वुुकर्णरुज्ञाकरो भवति, भोजनं च प्रतिहन्ति। छेद्योडयं रोगः ( सुचि. २२.२૪) ( सुसू. २५.५) अधिमांसार्सन्-न., नेत्रशुकुगतरोग॰, ( गुड. ૪.६) च्रुकासक्पिप्डबन्च्ट्रावं वहलं पृथु ग्रम्मांसं सिते नेन्रभागे जायते तव् (असंड, १३)
अधिप्रान-न., स्थानम् (चशा. ५.6) आश्रयः ( गुसू. १.२२ ) दूव्यम् ( चचि. १४.६)
अधृति-ब्बी, असंतोषः ( सुड. ४५..s)
अधृष्य-वि., आक्रमितुमशराक्यम् (काध्यूक्र्प., अथौत-वि., अगुद्दम्, अक्कियमाणशौचम्
( युनि. १३.3०)
अध्यण्डा-त्री.,न्सर्पति०, रूकशिम्वी, कपिकच्छु:, सौरपाका (चचि, ३.२६ढ)
अध्यमृता-क्री., वनस्पनि०, त्रिवृच्र्यामा
अध्यर्ध-वि., अधिकार्धम् ( मुचि. ९.१८)
-धार-न., रास्र०, तदू हस्ववन्नं छेद्ने मैद्ने च योज्यम् (अहस्ट, २६, ८)
-मास-पु., पक्षन्रयम्, सार्धमासः ( सुशा. १०.१६) अध्यर्बुद-न., रोग०, अन्दुदमेदः, अर्तुदोपरिजातमर्बुद्वम् (सुनि. ११.२०)
अध्यवसान-न., निश्ययः (चवि. ४,५)
अध्यवसाय-पु., हुंनेर्ट्यापारः (सुशा. १.१७)
अध्यश्न-न., अशानम्रकार० पूर्वंभत्तेडपरिणते भोजनम् (काखि, ६.५६, चचि. १५.२३६)
अजीर्णो भोजनम् (सुसू, ४६.प००)
ग्रहृणीदूपणानामग्रयम् (चस् .२५.००)
अध्यस्थि-न., रोग०, अस्थनि यदृधिकमस्थि तत्, अस्थिधृद्धिदोपेण जायमानो रोगः (चसू. २द.१६)
(सुसू. २४.२.)
अध्यात्म-बि., आत्मानमधिकृल्य प्रवर्तमानम्
(चसू. ह.१३ )

आत्मन्यधि अध्यात्मम्, आत्मशबद्दोडन्र स्वशारीरवचनः ( सुशा. १.6)
तत्वम्-न., (चसू. २५.२८) तत्व.
-लोक-पु., सर्वम्रागिजनः (चसू, २६.४४)
चेतनलोकः (चचि. २६,२९२)

अध्याय-पु., भ्रकरणम्, अधिकृत्यार्थमष्यायनामसंज़ा प्रतिष्टिता (चसू, 30.60 )
अघुप-पु., ताल्रुगतरोग०, तालुदुदो लोहितः स्तधः संअ्नराब्यः झोफ: (सुनि. १६.४२)
अध्यन-पु., मार्ग!, मार्गांकमणम् , ग्रभूतं पर्यटनम् ( सुड. प८.२२)
दीर्घमार्गाटनमू ( सुड. ४१.१६)
(अध्य- ) कर्शितत-वि., अज्वगमनेन कर्शितः (चसू. १२.४८)
-गमन-न., पादाफ्यां प्रदीर्घमार्गगसनम् (युनि, ८.३)
-प्रशोष-पु.,रोग०, शोषभेदः, अध्वा दीर्घमार्गाटनं,
तेन जातो धातुक्षयः (सुड. ४१,२१)
तेन स्ताइला संसृथृपर्पच्छविः प्रसुपगात्रावयवत्वं शुर्कक्होमगलाननत्ं भवति। (सुड. ४१.२१)
-हत-वि., अध्वना हतः, श्रान्तः (चसि. २.द)
अधवर-पु., यागः (सुचि. 2९.90)
अनक्ष-वि., इंद्दियरहितम् ( सुशा. ३.१८)
अनझ-पु., कासः:
न, मैधुनायोग्यमझ्रम्.
अङ्ञ-जघनं, नाइ्नं-अनझ्नसझसदरां जघनकार्यनिर्बर्तन-
योग्यं सुखादिकमुच्यते। केचिन्मुखेन तत् कुवंन्ति, तनिधिधियते। (अहुसू. 6,69 अरुण)

अध्यारमाधिभूताधिदैवतवर्णनम्-्हा अध्यात्म अधिभूत व अधिदेवेताचा तक्ता.

| अध्यात्मम् | अतधिभूम् | अधिदैवतम्। |
| :---: | :---: | :---: |
| १) बुब्डि: | बोनव्य्यम् | बहा |
| २) अहंकार: | अहंकर्तन्यम् | ईधरः, रुद़: |
| ఖ) मनः | मन्तब्यम् | चन्द्यमा: |
| 8) ओोत्रम् | श्रोतब्यम् | दिशः |
| ५) त्वचा (त्वक) | स्पर्शानीयम् |  |
| ६) चधुः | हइयम् |  |
| ๑) रसनम् | रसनीयम् | आपः, वरुणः |
| 6) घाणम् | घ्रातब्यम् | पृथिवी, भूमिश |
| Q) वाचा (वाक) | बक्षम्यम् | अम्नि: |
| ३०) हस्तौ | आदावर्य्यम् | इन्द्र: |
| ११) पादौ | गन्तव्यम् | विण्णु: |
| २२) पायु: | विसर्जनीयम् |  |
| २₹) उपस्थम् | आनन्द्रीयम् | प्रजापतिः |

अनड़्रीपन-वि., कामोत्तेजकम् ( सुसू. ६.२६)
अनध्यक्ष्त-चि., यस्याः पालनकर्ता समीपस्थो नास्ति सा सी (चवि. ८.१३)
अननुयोग-पु., अनुयोगाभावः, 'अनुयोज्युस्याननुगोगः' इति निग्रहस्थानविशोषः, इंदं गौतमनये पर्यनुयोज्योपेक्षणं नाम निग्रहस्खानम् (चवि, ८.६५) अननुयोज्य-न., बादे निग्रह्स्थानविशोषः अनुयोज्यस्य विपर्यग्र: (चवि. e.4.9)
अनन्त-वि., अविनारा ( सुझा. १.叉)
पु., बनस्पति॰, घन्ध्र्यासः (ध. १.२२ पृ. ११)
दिव्यसर्पं०, (असंज. ४१ पृ. २३०)
न., खनिज० अभ्रकम् (रा. १३,२)
खनिजि०, सुवर्णम् ( सुरा. 9०.१३)
चूर्ण-न,, सुवर्णचूर्णम् ( मुसा. $90.9 ३$ )
-वात-पु., गिरोरोग०, त्रिद्रोषात्मको रोगः
अस्मिन्मन्याघाटयोरतितीवा र.नः अक्षित्रुधराइ देशोपु दोषाणामवस्थितिः गण्डपार्च्वपु कम्पः
हनुग्रहः, नयनामयाश्य भवन्ति (चसि. e, ८६) ( सुज. 24.9३, १४)
अननन्ता-बी., वनस्पति०, उत्पलसारिवा, दुग्रग्मावह्दी ( मुचि., ३.६१)
दूर्वा ( सुशा. १०.६०)
अनन्तमूलम् ( वसू. 8.96$)$
धन्बयासः (सुज. ३२.२०<)
तृण०, श्वेतदूर्वा (घ, ૪.१४\%)
अभिमन्थः ( रा. २.१३६)
नागवल्धी (ध. ₹.१)
अनन्न-न., निरक्रम्, औपधसेवनकाल:
(अहसू, १२.३०)
अनकं नाम केवलमौषधं ह्यस्तनेऽने जीर्ण प्रात: उपयुज्यते, तर्सिमश्य जीर्णि पुनराहारः। निरनोपयोगात्तद़तिवींथ भवति। तस्साद् बल्वत्सु रोगिणु कफोदेके च तन प्रश्रास्तम्। बालबृद्व वनितासुकुमारेपु
 अभक्तमू हति पर्यायः।
अनन्नाभिलाय-पु., रोगलक्षण० अनन्वाभिनन्दनम् (चनि. १.३३) कफजविकार०, मधुररसांतियोगोम्मवो विकारः। (चसू. र६.४₹ (9)
अनपत्य-वि., क्षीणगुक्तः (र. १२.७)
अनपर-वि., अनन्यः, अपरशब्द्: परवाचकः, ' ( प्रकृति-

पुरुषौ) 'उभावपि निल्यौ उभावप्यनपरौ' न विथ्यतेऽपरो याक्यां ताबनपरौ यतस्तावेन प्रकृतिपुरुपी महद़ाढ़िभ्यः परौ। (गुखा. १.२)
अनपवाद्रत्रति (ती) कार-वि., योडपवाद्स नाम निन्द्राग्याः प्रतिकारं न करोति (चवि, ८.१३) अनभिपझ्ज-पु., फलनिरपेक्षया बुर्ब्या श्रेयःकर्सकरणम्, साच्विकगुणविदोधः (नुशा. १.95)
अनभिष्यन्द्धि-वि., च्याधीनामतुत्पाद़कम्, सद्यो व्याधिकरणीयामवस्थां स्यन्द्यत्यापादुगति यद् द्रव्यं तद़भिव्यन्द्धि, म्रोतसामुपलेपकारि वा, तद् विपरीतमनभिष्यन्द्दि ( मुचि. ₹२.२९ (ड.)
द़ोणाने ब्याधीन् झटिति यदुभिव्यन्द्ते उत्पादयति तद़भिध्यन्दि, विपर्ययेणानभिप्यन्द्दि।
(मुसू. 84. २4 ( ड, )
अनर्श्र-वि., अर्थरहितम् (चडात. ३.१०)
अनर्थक-न., वाक्यद़ोष० अथंहीनमक्षरग्राममान्रम्
(चनि. ८.4\%)
अनर्थान्तर-न., एकार्थः, समानार्थः (चवि. ६.ऽ)
अनल-पु., तेजः, अम्निः (सुशा. १.४)
खनिज॰, स्वर्णम् (र. ८.१७)
वनस्पति० चिन्रकः (घ. २.८१)
वनस्पति०, भह्धातकः (रा. ११.२०)
-दल-न., रसभस्मना बद्दरसेनान्येन वा लोहेन किमपि मृतं लोहं पीतबर्ण प्रजायते तत्, स्वर्णद्लसिल्यपरपर्यांयः (र. ८.१७)
-प्रमा-ख्री., बनस्पति०, ज्योतिप्मती. (रा. ₹.उ६५)
-मंश्रा-पु., रोगलक्षण० अमिमान्दम् (र. १२.१२6)
-साद-पु., लक्षण०, अझिमान्म्यम् (सुसू. ४६,२૪५) अनलङ्रारिक-वि., शरीरविभूषणार्थ्थ यन्न प्रयुज्यते
(चवि. 6.6)
अनवद्य-वि., अगाई्ल:, निर्देंपः ( अह्ड, ४०.४१)
अनवपतितशान्द्-चि., अग्राम्यशाद्दम् (चवि., ८.३)
अनववद्ध-चि., त्वङ्मांसादिधितुपु अनासक्तम्, शाल्यप्रकारः ( सुस्, २ぃ.३)
अनवस्थान-न., रोगलक्षण० चाश्घल्यम्, अस्थिरत्वम् चलचित्त्बम् (चनि. १.२१)
अनवस्थायी-वि., चझलचित्तः, अस्थिरमतिः
(सुशा. र.9.)
अनवस्थित-वि., स्थानान्तरम्रापम् (सुउ. ३९.9०३)
-चित्तत्व-न., चित्तस्यानवस्थितिः (चसू. २०.99)
-सत्त्व-वि., चघ्वलचित्तः (असंसू. ८.१9)

अनवस्थितात्मन-वि., चघ्यलचित्तः ( सुशा. ૪.६५) अनवहितत्व-न., अन्यमनस्कत्वम्, अनधानरहितत्वम् (चंचि, 4.96 )
अनवासि-बी., अनुपलद्धिः ( सुचि. ३४.૪)
अनशान-न., लस्ट्रनम् ( चनि., १.२८)
'आयुपो हृासकराणां श्रेष्ठम्' (यसू, २५..००)
अल्पमोजनम् तद्वातप्रकोषकारणम् (सुस्. २१.99.)
अनस्थि-चि., अल्पकोमलाखि ( सुझा. २.४v)
यीजरहितं (फलादि ) (चचि, १,५०)
अनह्रड़्रत- बि., अहंकारहीन;, अनुद्वतः (चबि. ८, द)
अनागत-वि., इघदागतः (सुचि, २४,9)
भविप्यत् (चशा. १.९१)
भविष्यकालः (रा. परि० २१.१८)
-विश्कान-न., म्रहलक्षण०, भविव्यद्विश़ानम्
(सुज, क्ष०.र)
अनागताबतधापतिपेधनीय-पु., अप्याय०, ( युचि. २४.9)
अनागतावी-वि ${ }_{\text {, }}$ अभापप्रसववेद्ना (चशा, ८, ४०) अनागतावेक्षण-न., तन्न्रयुक्ति०, यद़नागतं विधि प्रमाणीकृताथ्थंसाधनम् (चसि. १२.४४)
अनागतस्य भविष्यतोऽवेक्षणसबलोकनं कार्यार्थम् ( सुड, ६५.३०) अनातपशुष्क-वि., आतपे यन्न गुक्कम्; छायाशुक्कम् (चचि. 9.4८) अनातुर-वि., स्वस्थः, रोगरहितः (चइ. ८.८) अनात्मवत्-वि., अजितेन्द्रियः, अपः्यसेबी
( मुचि, ३.३)
आत्मा, प्रयत्नः इति पर्यायौ; स्वास्थ्यानुदृत्यनुकृल-
प्रयत्नश्रून्यः (हाराणचंदु सुनि. २.\%)
मूटनुन्कि: (सुचि. ३०.૪)
अनाद्रोपक्नान्त-चि., असम्यगुपकान्त:
(चचि, २१.४२)
अनादिः-वि., न विद्यते आद़िः कारणं (उत्पत्तिः) यस्य, उत्पत्तिरहितः ( मुशा. १.९)
अनादिनिधन-चि., जन्ममृत्युरहितम्; आय्यन्तरहितम्
( असंस्, ૪.३)
अनादिमध्यनिधन-चि., आदिस्पत्तः आयन्तयोरन्तरा मध्यं, निधनं विनाशः प़त्र्वर्जितः (कालाद़िः)
( सुसू. ६.३)
अनानुपूवर्ग्य-न., यथोक्रमल्यागः यथा-उष्ण निषेन्य सह्हला शीवसेवा, तद्विपर्ययश्ञ; अनुचिते काले शीतोष्णसेबा च। (चनि. प.६) आ. को, $\gamma$

अनाप्यायमान-वि., अतृप्यन्, न बर्धमानः
(चनि. ६.90)
अनामक-पु., वालरोग।०, सातृकाद्दोषः, गुदकुछः
अनामन्-प., बालरोग०, गुद्कुछः ( असंड. २)
अनामय-न., रोगाभावः, आरोग्यम्,
अनामा-त्री., भनामिका (र, ७.२८)
अनामिका-क्री., शारीर०, अह्नुष्टाचतुर्था स्दुल्डि, (सुस. ₹०.१२)
अनामी-स्री,, अनामिका ( अहृस्. २४.३८)
अनायत्तत्तन-न., अनधीनखम्वम् ( सुचि. ३०.૪)
अनायास-पु., यक्षनाम०, येन नषं काइयपतन्त्र्र
कलियुगे धारितम् (काकल्प, २४)
अनायुप्य-चि., आयुपो हासकरम् ( चबि. २.५)
अनार्तन-बि,, अयोगयत्रूपूत्पन्चः ( चशा, १.१२६)
( नसू. २ง.३१९) (अहसू. ५.6)
अनार्तवस्तना-वि., अरजस्का, अल्पस्तनी च ( सुड. ३द.96)
अनार्य-वि., आराद् दूरात् पापेक्यो यातः इति आर्यः,
तद्दिपरीतोडनार्यः (चक, चसू. ८.१९.)
अनार्यक-न., वनस्पत्प०, काष्टागरू, अगर
(ब. ₹.२५) ( गा. १२.४२)
अनार्यतिक-पु., वनस्पति॰, किराततिक्तः (ध. १.३२)
अनाविल-वि., प्रसश्नम् ( युचि. १२.२०)
-दर्शान-न., वि., अकलुषिता दृहिः, निर्मलद्हष्टियुक्तम् ( सुड. १९., ८)
अनास्थाप्य-वि., आस्थापनबस्तावयोग्य:
(चसि, २.१४)
अनिग्रह-पु., यन्त्र०, अनिब्रन्धनः संदंशायन्त्रभेद्:
(सुसू. ऊ,99)
अनिज-वि., आगन्तुः (चचि. १२.४)
अनिल्यता-क्री. मरणम् ( चसू, ३०.२५)
अनिमिच्त-वि., तदात्वेडनुपलम्यमाननिमित्ता
(चईं. १.७)
अनिमिपाक्ष-बि., रोगलक्षण०, मतधाक्षः
( सुनि. १.७₹)
अनिदेंइकाकारित्व-न., रोगिदोपः, बैयोपदिप्टानामकर्तृत्वम्, अनिर्देखकारित्वमरिपानां अउयम् (चसू. इ५. 80 )
अनिर्दे इ्यरस-चि., अव्यक्तरसम् ( सुसू, ४५.३)
अनिर्वेंद-चु., द्रोर्मस्याभावः, उस्साद्वः, 'अनिर्बेदो वार्वलक्षणानां श्रेप्टम् ' (चसू. २५,४०)

अनिल-पु., देवता॰, बायुः (नुसू. २१.८)
बातदोशः (अह्स . 9.99)
-ग्रह-पु., रोग० बाताबरोधः अभीतिवातरोगेषेक:
(कास्. २८.१९-२.०)
-गक-पु., बनस्पति० विभीतकः।
-ज्चर-पु., रोग० घातज्नरः (र. १२.२१)
-मूढता-ब्री., रोगलक्षण० क्वायोः सम्यगसंचारः
(अЕसू, १३.२३)
-रक्त-न., रोग० वातरक्षसंज़कः; बाताद्यिमिश्रं रक्षम् ( अरंश़ा. ६.२२)
सदृदन-वि., बातनाशकम् ( चचि, १५.८०)
अनिलान्तक-पु., बनस्पनि॰ इंद्युदी (रापरि. द.१५)
अनिल्रापद्ह-पु., वनस्पति० कुलिय: (घ. ६.9०४)
बि., घातमें ( सुचि, २२.३६)
अनिलायन-न., वायुमार्गः: ( सनि. १५, ६१)
अनिल्गारि-दु., योग० 'बातारि' ड़्नि प्रासिन्बु;
(र. २१.५०)
अनिप्रदिप्य-वि., अहितकरर्वेन उनम्, अनिएकारकं दैवम् ( असंड, ₹₹)
-पाक-पु., अनिप्रूर्वकर्संमिः उत्पन्नः पाक:
( असंड, ३३ )
अनुकण्ठन-त्,., स्टोक्पानम् ( अबंड, २४.)
अनुकरण-न., अनुकृतिः ( चनि. ५.८ (१)
अनुकर्ण-न., कर्णसमापिदेशः (अमंश्रा, ৮.२३)
अनुकुला-ब्री., बनस्पति० द्न्ती (रा. द.₹₹८)
अनुकेसरा-बी., वनस्पतित मुस्ता (रा. ६.६२)
अनुकोशा-परिव० पु., दया, अनुकम्पा
(चशा.४.३८ ( १)
अनुग-वि., ब्याप्तम् (मुउ. ४७.६७)
अनुगत-वि., एकीभूतम ( मुचि. ५.२२)
अनुगामिन-वि., रोगानुगामी ( असंसू. २२)
अनुगुण-वि., अनुकुल: ( सुनि. ३.१४)
अनुगुत-वि., कृतरक्षे, चावाद्यननुगमनीयम्
(चवि, ५.२२)
अनुग्रथित-वि., विद्रथितम् ( चचि, १६.५)
अनुचित-वि., अनभ्यक्तम् ( सुचि. २४.86)
अनुज-न., वनस्पति० प्रपौण्डरीकम्
(घ. ३.९२ रा. १२.१५४)
अनुतर्ष-न., अनुपानम् , मुडुर्षुहुः दीयमानें पानम् (चचि २४.१४.८)
अनुत्तम-बि., अन्युक्कृः ( युनि. इ.१૪)

अनुत्थित-वि., नो ो्रमिवा ( असंस्, ३़..८)
अनुत्सेक--प., वि., कोधस्स गर्वस्स च अभावः, कोधरहितः,
अनुद्रतो था (चावे. ८.१३)
अनुद्क्षिण-अभ, सब्यम् ( अंंस् . ₹ )
अनुद्वृत्त-वि., अनुच्छलितम्, अवमितम्, कर्षणकृत-
पराकृष्या हि दृंक्रणणामधोगुस्त्यम् ( गुक. ३.२९)
अनुधूप-प., धूपप्रकार०, धूपस्य बनु-पश्यात् दी़ीयते य:
सः ( काक धूप०)
अनुनय-पु., सान्त्वनापूर्वकं बचनादि ( मुड, ४६,२३)
अनुन्नत-वि., हैष्टुबतः, वनुः (युनि., १०.३)
अनुपक्रम-वि., न विय्यते उपक्रमः प्रतीकार: यस्य स:, असाण्यस्सैक: प्रकार:, प्रल्याखयेय इति यावन्
(चसू. १०., ) (असंसू. २)
लक्षणानि-चिदोपजः क्रियापथमतिक्रान्तः, सर्वमा-
गानुनुसारी, औत्सुक्यारतिसंमोहकरः, इल््िियनाशनः, सारिशो, टुर्बले सुसंबृछो च्याधिः म्रस्याख्येयो भर्वर्त। ( चस्. १०.१९-२.)
अनुपक-वि., अपक्बो हीनपक्वो बा (र. १८.२९)

( चसू. ११.३९)
अनुपल्यक-वि., यद्विद्रम् अन्यस्य महतो गृहस्य तब् (गृहम ) (चसू. ११..5)
अनुपद्रव-वि., उपद्वररहितम्, (चचि. २.५०)

(चसू. ११.३८)
ब्याध्यसात्व्यम् ( अहनि. १.८ )
औपधान्वचिहाराणाससुसकर उपयोगो रोगेपु, अयमुपक्रमो गूढ़लिख्नाध्याधीनां परीक्षायामुपरायेन सांक प्रयुज्यते (चनि, १.१०) (चवि, ४.६)
अनुपस्कृतविद्य-वि., शाख्रान्तरजानेन नास्येबोपस्कृता विय्या यस्य सः; आयुर्वेद़्ञः सन् शाखान्तरेणापि असंस्कृतः (चवि, ८,૪)
अनुपहतरेतस्-वि., गुद्युकः, सुम्रजाजननक्षमः
अनुपातिन्-वि., सम्ब्बन्धि (चशा. १.८१)
अनुपान-नि., अन्नाद्नु पश्वात्पीयते तत्
(सुस , 85.898.)
गुणा:-अनुपानं तर्षयति मीणयति ऊर्जयति श्रंहयति पर्यासंसं अभिनिब्वंत्राति, भुक्कमवसाद्यति, अचसंघातं भिनत्ति, मार्द्व्वमापाद्यानि, क्रेदयति, जरयति आहारस्य सुखपरिणामितां आगुच्यवा-

| [अनुपन | आयुर्चेदीय-ग़न्द कोरः | [अनुलेप] |
| :---: | :---: | :---: |

यितां चोपजनयनि, आयुषे बलाय च अवर्वति
(चसू, २७.२२4)

तढ़ाढ़ौ कईायेत्पीतम्, स्थापयेन्मध्यसेचितम्। पश्नात्पीतं ट्वृंहर्यति तसाद्डीक्ष्य प्रयोजयेत्।
( सुसू, ४६, र३८)
'अनुपाने तु सलिट्टमेब श्रोष्टम् सर्वर सयोनित्वात्सर्वभूतसात्य्यत्वात् जीवनाद्विगुणयोगाच'
(असंसू. 70.6२)
दोषमेदेनानुपानम्-
' सिग्धोषणं मारते पश्यं कके स्क्षोप्णामिव्यते । अनुपानं हितं चापि पित्ते मधुरर्रीवलम् ॥ हितं शोणितपिच्तिस्यः कीरमिक्षुरसम्तथा । अर्करोलुशिरीपाणासासवास्तु चिपार्तिपु II'
(सुस्थ, उ६, र२०)
सर्वम्धृध्याणामनुपानानि (सुसू. ४६) इत्यन्र दृष्टच्यानि
अनुपाने वर्ज्या :-
ऊर्ज्यंत्रुगद्ध्वासकासम्रसेकहिघ्मास्वरमेदोर :क्षतिन: गीतभाप्यग्रसक्ताध्य
(असंसू. 90, 4,4-4\%)
अनुपाश्रित-वि., आसनरहितम् (सुचि. २४.,.द)
अनुपीत-वि., भाषितम् (सुउ.9१.99)
अनुपूर्षघृत्त-चि., गदनुपूर्वरा: वृत्त नाम वर्तुलं तत्
(असंशा, ८.३२)
अनुपूर्वरशः:-अ., पूर्वसहरः; अनुदान्द़: सहशार्थोडत्र ( सुचि. २.३४)
अनुप्रणिधान-न,, प्रयत्नः, कतंब्यम् (चवि, ६.१४)
अनुपविए-वि., अनन्तरप्रविप्टम्, यथा पृथिव्यादि-
भूतस्य उत्पत्यनन्तरमन्यस्य जलादेंत्तन्र प्रवेशः
तद्विशिष्टमनुप्रविप्टम् ( सुशा. १.२१)
अनुप्मत-वि., आभितः ( सनि. ८.₹)
अनुबद्वशूल-ंवि., रोगलक्षण० पश्वात्सातल्येन सूल्युतम्
(चचि. 78.6 )
अनुवन्ध-पु., सम्बन्धः (चवि, ६.र)
उत्तरकालः अन्यकालो वा (चांच. ३.४६)
पुनरुन्मवः ( सुज. ३ऽ.१६४)
पश्रान्माविफलम् 'अनुबन्धः खलु स यः कर्तारमवइयमनुबध्नानि, कार्याढुत्तरकांडं कार्यनिमित्त: शुमो वाडप्यगुभो वा भाव:' (चबिं. $6.6 \%$ )
कार्यस्य आयनीयंय (उत्तरकालिकं) फलम्
(चधि. ८,३)

कारणम् ( सुड. ₹श. प६)
आयुः अनुम्बन्धाति आयुरपरापरशरीशाढ़िसंयोगरूपतया ( चसू. १.४२)
परतन्त्र:-ख्याधिदोंों वा (चवि. ₹.9.9)
अनुबध्तांत जनुव्वप्यते टृति अनुयन्धः, अनुगामि-
स्वम्, गौणश्वेन स्थितिः (अहिचि. ३.60)
-कोष-वि., दीर्धकाल्क्रुद्धम् ( चशा. ४.३द ( २)
अनुवन्ध्य-पु., स्वतन्त्रः स्पप्टाकृतिः यथास्त्र समुत्यानोपशयक्ष (अरंसू, २२)
अनुवल-कि., अनुबन्धर्पः (चचि. ३.\%6)
अनुवाधन-वं., दीधंकालानस्थायि विकारकारि (चचि. 9.4)
कालान्तरेण प्राणहरणम् (असंसू. १२)
अनुमत-न, तन्य्ययुक्ति० पर्मतमप्रनिषिन्द्यनुमतम् (सुउ. ६प.२८)
गया "गर्मश्र्य्यस्व जरायुप्रपातनं कर्म संशमन
मिल्येके" इत्यादि एकीयम्यमंत प्रतिपाद्य अप्रत्रचेधाद-
नुमन्यते (चसि, १२.४३)
अनुमान-न., प्रमाण० अनुमीयते अनेन वस्तुस्वरूपमिति (चसू. 99.6)
युत्त्यपेक्षः तर्कः (चचि, $6, \% 0$ )
तर्कः; अप्रत्यक्षझ्ञानम् (सुसू. 9४, ३े)
अनुमार्जन-(परिव०) न., अनुमर्दनम् ( सुचि, ३.३२) प्रच्युतस्य सन्य्यस्थनो मार्गोपलक्भार्थम् अनुमार्जन विधेयम्।
अनुयन्त्र-न., स्वल्पयन्न्रकार्यकरम्
(अहस, 24. $38-80$ )
पर्यायः—उपयन्त्रम् ( सुस्, 6.94 )
अनुग्यन्य्राणि-अयस्कान्तरज्जुचम्मान्तर्बस्नाइमयुदू:
रपाणिपाद्तलाड्गुलिजिद्वाद्न्तनसमुखशासाबालचलॉप्मकालपाकहर्षभयानि (असंसू, ₹ष)
अनुग्य-पु., बनस्पति०, गक्रान्य० नि:शूको यबः
तद्धुणः ग्यवाक्यूनाः (अहस. $\ddagger .94$ )
अनुग्रोग-पु., प्रथः, तद्रिद्यानां तद्वियैः साधं तन्त्रे तन्त्रे-
कंदूरो वा ग्रभः ग्रँभ्नकंदेशो वा (चबि, द.५र)
अनुयोज्य-न., तन्त्रयुन्हि $\circ$, अनुयोज्य नाम यद्वाक्यं बाक्यद़ोपयुक्त तन, सामान्यतो ब्याहतेध्रोंयुपु विझोपग्रहृणाथं ग्रद् वाकघं तद्प्यनुयोज्यम्
(चवि, 6.40 )
अनुरस-पु., पश्याटुपलम्यते यो रसः (चसू. २६.२₹)
अनुलेप-कु., लेपनम् ( सुड, ११.६)

२८ [अनुलेपन] आयुर्वेंदीय-शब्द़कोशः [अनुनासन]

अनुलेपन-न., उपक्रम०, मानाद्नन्तरं गन्धद्यययै: शरीरस्य ल्रेपः (चनि, १, ३ु)
गुणा:- 'संभाग्यदं वर्णकरं मीयोजोयलवर्धनम् ।
 (सुचि. २૪.६३)
अनुलेपने अयोग्या :- येषां खानं निषिएं, तेपामनुलेपनमपि निपिद्धमू। ( सुचि. $2 \gamma, \xi \%$ )
-परिक्रेशन-न., रोगलक्षण०, गन्धचन्द्रनादि लेपने केशा: (चनि. १.ই३)
अनुलोम-वि., अधोमार्गरामि, विरेचनमिनि याचत् (चसि, ६.₹) लोमानुकलम् - येनैवावर्तैन लोमानि सन्ति तेनैवाघर्तैन राख्यावचारणमू (सुसू. 4,6 ) राल्यतन्ने प्रचेशमारेगैच शल्ग्रस्याहरणंग प्रतिलोमं, तह्बिपरीवमनुलोमस् (सुस्. $2 ., \%$ )
चा-बि., अधोगम् ( चिनि. 2.96)
-अधोमार्गगत:-ब्याध्यादिः (चह., ७.२०)
-विशोधन-न., उपक्रम०, अधोमार्गण रोधनं विरेचनं वस्तिश्य (काखील, ५,३)
-संभापा-बी., बादुप्मकार०, सन्धायसंभाषा

$$
\text { (चबि., } 6.96 \text { ) }
$$

-हरण-न., उपक्रम०, रेचनम्, अधोमार्गण मलनिस्सरणम् (चवि., ८.२v)
अनुलोमता-र्ञा, अधोमार्गेंण सुखेनैव निःसरणम् (चस्, १६.६)
अनुल्डोमन-न., उपक्रम०, संशोधनं-तस्य साधनं बिरेचन्न बस्तिश्व (सुचि., 9४, \&)
अनुलोमगत्या सूढगर्भादिशल्याह्रणम्
(सुशा. 90.90)
बि., वाताढ़ीनामघःप्रवतंनम् (सुसू, ४६,३१९)
अनुलोमनी-वि., अनुलोमकारिणी (अहस . $6.9 ६$ )
अनुल्बण-वि., अनुद्धतः (अह्सू. २.३१)
अनुचकग-चि., ग्रहः समाक्कान्तं रारिं मुक्त्वा पुनः भुकराशिं लक्षम्रं वा यानि स वक्रतः, पुनश्वानुगत एवोत्तरस्थानेडनुबक्रतः । (सुसू, ३...४)
अनुवर्ण-न., रसक्रियायां निर्दिप्टभागादुधिकद्र्यप्रक्षेपणम् (र. 6.8 Q )
अनुवर्तन-न., यथापूर्वंबतनम (चसू. १६.६)
अनुविधानं, स्वीकरणम् (चसू. १३.१३)
(परिव.) अनुकूलबतनमम् (सुश़ा. 9०, ४६)
अनुवर्तमान-वि, ज्वराद़ीनां विकाराणां बल्बस्बेन दीर्घ-

कालमनुवर्तनम्, परस्परवलमभिवर्धयनू, एककालं वर्तमानो बा (चवि. ६.८)
अनुवासन-न., उपकम०, स्नेहः (चवि. $6.94_{0}$ )
सेह्बस्तिः (चसू. १.२०)
तैलग्रधानो बस्ति: (चस्. २.9४)
'अनुवसभपि न दृधयनि अनुदिवसमपि वा दीरीयते इत्यनुवासनम् ' ( सुचि, $34.9 \%$.)
अनुवासनं यभ्राहीवपसिद्ध : स्नेहनार्थे रेहां कोहीव्रिधो, स चतुर्धा अभिहितः । (असंसू, श०., ) अनुवासनप्रकारा द्व््याणि च-
"अनुवासनं तु सेह एव। स्रेह्तु द्विविधः स्थावरात्मको जअ्भमात्मकश्र । तन्र स्थावरात्मक: सहस्तेलमतैलं च। तद्द्वयं तैलमेव कुत्वोपदेक्ष्यामः, सर्थंस्लेल्माधान्यात् । जड्रमात्मकस्तु चसा सज्ञा सर्पिरिति । तेषां तैलबसामजासरिथां यथापूबं श्रेष्टं बातश्टेव्मविकारेषु अनुवासनीयेपु, यथोत्तरं तु पित्तविकारिपु, सर्व एव वा सर्वविकारेप्वपि योगमुपयान्ति संस्कारविधिबिशोधाद़िति।"
(चवि. 6.940 )
मात्राव्नस्तिरपि अनुवासनस्य भेद्ध प्व
(असंसू, रद)
उत्तरवस्तिरपि सेहनेडनुवासनवत्। (असंसू. २८) अनुवास्या:-य एव कास्थाप्यास्त एवानुवास्याः। स्क्षातिद़ीपाझय: कवलानिल्रार्ताः च विशोषेण
(चनि. २.१२.)
अननुवास्या: य एव अनास्थाप्यास्त एबाननु-
चास्या; तथा निरलपाण्दुरोगकामलाप्रमेहप्रतिइयाय-फ्डहकफोद्राउ्यवातनर्चोंभेदार्तपीतनिषगरपित्तक-
फाभिष्यन्द्रुरुको ध्ठातिस्यूल्लीपद़गलगण्डापरीक-
मिणकोष्ठाः । (असंसू. २८)
अनुवासनमात्रा-मध्यवग्रस्कमाध्रित्य अनुवासनस्योत्तमाढ़िमात्राअेदेन अै्रविध्यमुक्तम् यथा-पट्पली तु भवेच्छूप्टा मध्यमा त्रिपली भवेत्। कनीयस्यध्यर्रपपला त्रिधा मान्राइनुवासने। गयी तु यथा प्रमाणविहिताच बस्तेः पादांांशः सेहबस्तिः होहििकल्पोडर्धमात्रापकृष्टोडनुवासं, तस्यापि विकल्पः अर्धमात्रा प्रकृष्टोडपरिहायों मान्राबस्तिरिति ।
एतेन तन्मते पट्पलम्रमाणः खेहबस्तिः तद्र्थन पलचयप्रमाणमनुवासनम्। तस्यार्धन सार्धयलग्रमाण: मान्राबस्तिरिति ( सुचि. 3.4.96)
अनुवासनस्य विधिः कालश्ब-
'बिरेचनात्सक्तरान्रे गते जातबलाय है। कृतान्नाग्रानुबास्याय सक्यर्द्दोडोनुवासनः ॥
(सुचि. ३७.३)
यः अनुवासनाई्हः तस्य साश्रुतया अभ्यद्यसोप्गाम्नुना शानेः स्बेदृनं करणीयम् । अनन्तरं शास्तानुसारण भोजनं कुर्बा चक्षमणं कार्यम् । शाक्न्मून्रविसर्जनानन्तरं तर्मम अनुतासनं (अनुवासनखस्तिः) ट्येयम् अ अनुवासनस्य निर्ह्होक्तविधिना प्रणिधानं कार्यम्। ( सुचि. इ. . प८-48)
अनुवासनवस्तिपद्यानानन्तरं वाक्शातपर्यम्तं हस्तपादाध्यड्यानि प्रसार्य उत्तानावस्थयामेव निऐेव्। गात्रम्रसरणाव् सेहवीर्य सर्घशरीरे विसर्षेति। अनन्तरं तस्य हृस्तपादतलय्यो: स्फिफ्चोध्य ( खेहस्य रीधिागमननियेधार्थम् ) शैनैः शैसैख्रीन त्रीन् वारान् ताडयेत्। तदनन्तरमातुरेण सह शख्यां त्रीन् वारानुत्क्षवेते। एवं द्त्तबसौ तेन पुर्पेण मन्द्रायासं मितभाषणं। च कर्तन्यम्। स्वास्तीर्णायां शय्यायां यथेच्छम् आसीत। सेहाचारिके तेन मस्नेन भाव्यम्।
( सुचि. ३७.६०-६२) सम्यगनुवासितस्य लक्षणम्सम्यगनुवासितस्य पुरुषस्य द्तोडनुवासनबस्ति: अनिलेन पुरीपेण च सह रींघ्रिचतुरादियामात् प्रल्यागच्छति। अन्र ओषचोपादिचिद्ना न अव्रन्ति।
(सुचि. ₹. 6.56 )
अनुवासनोपतानि द्रन्याणि यानि अनुवासनक्रियायां साहारये नोपगच्छन्ति । (चस्. ४.८) अनुवासनोपग-गणः ' रास्बासुरदाराविस्वमदन्रातपुष्यावृश्रीरपुननंवाश्वद्युप्राऽम्निमन्बइयोनाका इति द्रोमान्यनुवासनोपगानि भवन्ति ।'
(चसू, ४.१₹)
अनुवासित-बि., दत्तानुवासनः (असंसू. २८.४६)
(सुचि. ३८.३)
अनुवास्य-वि., अनुवासनयोग्यः ( चसि, २.१९)
अनुविद्ध -बि., मिश्रितम् ( मुनि. द.१०)
अनुवुत्ति-ख्री., सातत्यम् (चसू. १२.८)
अनुवैद्धित-न., वणब्रन्ब०, अनुबेह्धितं शाखासु (मुसू. 96.96 )
अनुराय-पु., अनुबन्धः, अनुसूत्य सम्बन्धः, सततसम्बन्धः, प्राषिः (चसू. २१.१२)
कोष: (चचि., ६.३) उपाधिः ( काखिल, १.२२) अनुशयी-बी., कुद्रोग०, कफान्मस्तके आयमाना

सवर्णा अल्पसंरक्भा अन्तःःपाका गग्भीरपिटिका ( सुनि, १३.२इ)
अनुशरस्र-न., हीनशारां शक्लसहशं वा, शार्यकर्मसाधकद्व्यान्तरम् ( मुसू. ८,१५)
अनुसासाणि तु जलौक:क्षारास्तिसूयकान्तकाचस्फटिक कुरुविन्द्नखखराक रोफालिकादिखरपत्रसमुद्द फेनगुज्कगोमग्रादीनि (असंस्. ३४.₹२)
( अहस्. २६.२०)
अनुरासन-न., उपंद्रः (काबि) श्रिप्योपक्रमीय०
अनुशिप्टिप्रतिकार-चि., आज्ञाधारकः (र्वि. ८.८)
अनुपड्निन्-वि., पुनर्भावि (चसू, 24,8०)
चिरकालस्खायी (चचि. २१.३४)
अनुप्ण-चि., अल्पोभ्मा (चचि. ३,२८१)
चह्द्रिका-खी., वनस्पान० नीलदूर्बा (रा. ८.२२६)
चृक्ष-पु., बनस्पति० सीतधीर्ययुको वृक्षः यथा-
क्षीरिवृक्षः ( सुस्, २७.२३.)
अनुसन्द्रिग्ध-वि., सन्देहयोग्यो विषय:
(चवि.८.८き)
अनुसमाधि-पु., अनुप्टानम् (चशा. ४.89)
अनुसुख-अ., यथासुखम् ( सुशा. १०.९)
अनूक-न., सादइयम् (चशा. ४.३६)
प्राक्कनी अध्यबहिता जातिः (चशा. २.२७)
शीलम् ( मुशा. ૪.द.०) स्वभावः, स्वररूचेपा-
नुकरणम् (अह्या. ₹.द९)
अनून-अ., निरबरोंपेण साकल्येन (काखिल., ५.२६)
अनूप-वि., अम्नुप्रायंद्दशविशोषः, ' प्रचुरोदकवृक्षः निवातः
टुर्लभातपः बहुदोपश्रे अनूपः ' (चवि.३.४८)
सोडहितंदुशानामड्यः:, (चसू. २५.००)
अनुगता आयो यस्मिन् सोऽनृपः (चसू. १९.9६)
-जनन., वनस्पात०, आर्देकम् (घ. २.८४)
(रा. द.११२)
अनूपालुु-पु., बनस्पति०, पानीयाल़,
गुणाः-पार्नीयालुख्यिद्दोपघः संतर्षणकरः परः,
(रा. ८.२१)
अनुजु-न., चनस्पति०, तगरम् (घ. ३.५३)
अनुतु-पु., रजःस्राबेतरकालः (सुशा. २.१८)
अनेकराफ-वि., विभक्तर्वुरः छागादिपहु:
(मुसू. ૪६.૪३३)
अनेकाग्र-वि., व्याकुलचिच्चः ( असंशा. 90.२9)
(चइ. ११.३)
अनेकान्त-पु., तन्त्रयुत्ति०, 'कचित्तथा कचिदन्यथा

हुंति यः, सः अनेकान्वः' यथा-कचिद्वाचार्या जुबते द्वंयं प्रधानं केचिद्सं केचिहींयं केचिद्विपारमिति। (सुज. ६५.२४)
अनौगथ-न., द़ोपकोपनद्व्यम् तद् द्विश्रकारम्, वाधनम् अनुबाधनं च; तन्र सघ:पाणहरं बाधने, कारान्तरेण म्राणहरम् अनुबाधनम् (असंसू. १२) वि., अचिकित्सितम्, चिकित्सायामौपधिर्पेणानुप्युक्तम् (अहस्. २.90)
अनै।धिभूत-चि., व्याधिनितारणे,नुपयुक्तम.
(सुसू. ४१.4)
अन्त-पु., मरणम् (चइ. १.२२)
समासिः, निर्णयः, "बादान्सप्रतिवादान् हि बद़न्तो निश्रितानिन। पक्षान्तं नैव गच्छहन्ति निलर्पीडकबद्नतौ ॥ (चसू. 26.26)
उत्तरकालः (चड. ५.१८)
द्न्तपादावयन्विसमब्रम् (चइ, \&, ६ सुउ, ८८,३४) कनीनिकापा₹म् (सुद. 96.5६)
अन्तक-पु., रोग०, संनिपातन्बरमेद़ः, तहक्षणम्-दाहं परितापनं च करोति, मोहें ददार्नि, शिर:्रकम्पं विद्धाति, हिकां तनोति, फसनं च करोति। असाध्योडयम्, मर्यादढ़ा त्वस्य दूश दिनानि। ( मा ज्वरः)
अन्तरू - अ., मघये ( गुस्, ३२.४)
-गल-पु., भारीर०, गल्सान्तर्भागः
(चस्. १८,२२)
-गृह-न., मप्यग्रहम् (मुचि. २७.८)
-ज-वि., अन्तर्मार्गाध्रितः (चचि. २१.२७)
-दाह-पु., चत्बारिंशत्पिप्तविकारेप्वेक:
(चस्, $20,9 \gamma$ )
लक्षण०, शररीरस्यन्तोs न्ग्रादाबुप्गस्परीरूपो दाह: (चचि. ३.३०) कोष्टे दाहः (असंसू. २०) -धूम-वि., संस्कार०, दरावे प्रस्थापितस्योपधिद़न्यस्य पिधानाम्याच्छायाधस्तादग्रों तथा पचनं यथा बूमो न बहिर्गच्छाति (चचि, १५,१०4) (र. २८.३२)
-नखमुषि-पु., त्री., अन्तरीकृतनखमुध्पिरिमाणम् (चक. १.१४)
अन्तर्तखा सुप्टि;, यस्मिमुन्ट्टौ नखानि न हइयन्त इत्यर्थः ( असंक. 9)
-महानाइ-马., भैषज्य०, शः ( रा. १३.२४३)
-मुख-वि., मुखाम्तर्गतम् ( सुशा, ८.८)

न., शख़०, अध्यर्धमहुल्फलं केराप्रमाणधारमशाहुलग्रमाणद्दींबं जिह्मधारमर्धचन्द्राननं मध्यमुसं विस्तावणोपयोगि आस्रम् ( मुस्. ८.३)
-मुखसुपि-र्बी., अन्तन्नंख्लप्टि: (असंक. १)
-मुखी-खी., योलिष्यापद्०, विंशातियोनिरोगेप्वेक:
(चनि. ३०. ३०-३१)
तद्धक्षणम्-अत्याशितायाः सुरते विपमं स्त्रितायाः
वायुरजेनोल्पीशितः सन् योनेः स्रोतसि स्थितथ्य
सन् सास्थिमांसं तीव्ररुज योनेमेसुखं वक्रयेत्
साडन्तमुंखी, वक्रमुसी वा (असंड. ३८)
-मृत-वि,, गर्भकुक्षौ मृतः (सुनि, ८,१२)
-्रोहित-वि., लभ्षण०, कोप्टमझ्रपतितं रधिरम् (सुचि. 2.49)
यस्य कोष्टमध्ये रक्तस्य साबः, बहिरनिःसुतरक्तम्
( मा. 96 )
चअन्नदाह-पु., अन्तर्मुसे दृाहः (असंसू . द)
चत्नी-स्री., गर्भिणी (चशा, ८. १६)
-विद्रधि-स्री., शरीरस्यान्तरक्षगूत्पक्वो विद्धधि: (मुस. 6३.3) (सुशा. 6.96)
-चेग-चि., अन्त:कोष्टादौ चेगो नाम गतिर्यर्य सः
(चचि. ₹.३३)
अन्तर-न., अवकाशः, छिद्रिम् ( सुशा. ४, १३ )
अवसरः, कालः (मुड, ३६, ३२०)
मध्यम् ( सुस, ३०. १२)
कारणम् (चस्. २७, ३४७)
-पान-न., पाचनम् (औकधम्) (चसि,८.२₹)
-पानक-न., काथः, पानम् (असंड. २.) काडा.
-अक्त-न., औषधकाल०, यत्पूर्वाहमके जीर्ण मध्याह्ले भेषजमुपयुज्यते, तासमेंश्र जीर्णो पुनरपराले भोजनम् (असंस्. २२)
अन्तरग्नि-पु., जठरामिः (चचि, १५.२१४)
(सुचि. ₹१.पद)
अन्तरा-अ, मध्ये (मुचि. ३. 6.60 )
-सक-न. औवधकाल०, यत्पूर्वोपरयोर्मक्कोः
प्रातःसायन्तनयोर्मोजनयोः अन्तरा-मध्ये पीयते ( सुड, छ४८.七३)
अन्तरान्मन्-पु., जीचः, आत्मा (चशा. र.,
अन्तरधधि-पु., शिरोवाहुसकिथवर्ज्यः, सरों मध्यम:
भागः, अन्तरा धीयन्ते शिरःप्रभुतयः पश्याबयना
यस्मिन (चशा. ८.५) ( सुस. अै..१२)
अन्तरायाम-पु., वातरोग०, तह्धक्षण्-अन्तरायम्यते

ग्रीवा, मन्या च स्तभ्यते, भृरां द्नानां द्रानं, लाला, पृष्टायामः, झिरोग्रहो, जृभ्भा, घदृनसहल्न श्य (चनि. २८.४₹-૪૪) तत्संम्नाषिः-यद़ा वातो मन्ये संस्तभ्यान्तर्धमनीरुपेल सकलं द़ेहं च्याप्नोति तढ़ा जन्रुरायम्यतेऽइनमन्तर्धनुरिव भर्बति, नेत्रयोः सम्भं कफोद्दमं च करोति (असंनि. १4)
अन्तराशाय-पु., महास्सोतः (चक, १२.५२)
अन्तराथ्रय-पु., कोष्टम् (चचि, ₹4.र६)
अन्तरिक्ष-न., बनिज., अभ्रकम्प (रा. १२.२) अभ्रक.
जल-न., दिव्योदककम् ( रा. १४.३२०)
अन्तरिक्षानुकारिन्-वि., आन्तरिक्षं जलं यद्नुकरोत (अहसू . צ.4)
अन्तरूप्मन्-पु., द़ोपधानुमल्सन्चिपातजनितोडझि: (असंशा, ६ )
अन्तः-कुक्षि-पु., गर्भासयान्तर्भागः
(चशा. ६.२२)
-कोटरपुष्पी-ब्रा. वनस्पति०, नीलनुज्ना (चस, १,८२)
कोष्ट-पु., आम्यन्तरमार्गः (चसि. २.२)
-परिमार्जन-न., भेपज०, यदुन्तःशरीरमनुप्रविएय
ब्याधीन्ग्रमार्षि तद्द्धेचजम् (चस्. ११.१५)
-प्रविए-वि, अन्तराक्टं जिह्वादि (चसि, ६.५०) -शल्य-वि., अन्तर्गतं शाल्यं यसिसिम्तन् (अहसू. २८.२)
अन्त्य-वि., मरणस्वरूपम् (चद. १२.४४)
अन्ल्यावसायिनी-र्री., चण्डाला खी (चशा, ८.प२)
अन्त्र-न., झारीर., कोष्टाइ्ञ. ( मुशा. ५.३)
तदुस्पत्तिः-कक्तश्रेप्मम्रसादाइन्रवि
(सुशा. 8.2६-26)
रक्तमांसम्रसादादन्न्राणि (असंशा. ५.४८)

(मुशा. ५. ६)
आयामः-सार्धत्रिम्यामान्यन्त्राणि पुंसाम्, खीणामर्धण्यामहीनानि ( सुशा, 4.8)
शुकान्त्रम्, उपयन्त्रेण्वेक्रम् (अहस, २५.४०) शराच्छेदानन्तरं सिराद्वित्रन्धनाथमस्य फ्रयोगः।
-क्कज-पु., रोगलक्षण, अव्यक्तशाबद्ः गुडगुडादिशब्दो वा पक्चाइायस्थकुपितवातकृतः ( सुनि. १.२३)
-कृजन-न. रोगलक्षण०, अन्त्रक्रजः ( सुक, ₹.द) पेहा 'अन्यक्रू'.
पाच्रक-न. स्थावरविपभेद्, सक्स स्वक्सारनियोस-

बिशेपु एकम् ( सुक२२, ५)
-पूरण-न. रोगलक्षण०, अन्त्राशयेडभिक्नेडपि सूक्षममः, खलेः अन्त्रस्य रक्तेन पूरणम्, तेन अन्त्राशयस्य गौरबं भर्वति (सुचि. 2.96 )
-भेद्न-न., रोगलक्षण $a$, अन्त्रे भेदृनवद् बेद़्ना भवति (चंचि. १३.१\%)
चर्घर्मन्-रोग०, अन्ग्रवुद्धिः (अहस्. २४.३द)
-चद्विका-खी., वनस्पर्त०, सौम्या (टापारे, ३.₹१)
-वृद्धि-बी., रोग०, तस्संप्रासिर्लक्षणं च-भारहरणाचायासविदोपैः म्नकुपितो बायुः स्थूलाम्न्र्येतरस्य चकद्दां क्षुदान्ग्राबयवं घा व्विगुणमाद़ाय स्वनिबेशाद्धो गत्वा घट्वण्वसंधिमुपेत्य तन्र म्रन्थ्यामं ययग्रुं करोति, तदुपेक्षणेन कालन्तरेण फलकोषें प्रविइब मुकवृर्थि करोनि, आษसातो बस्लिरिवाततः प्रदे़ों अर्बनि, अवपीहितश्य सशब्द्यमूर्ख्युपैति, विसुक्तथ्त पुनराध्मायते।
( मुनि, १२.६) (अहनि. ११.२०.)
अन्त्रवृणिर्दिर्दियिधा-यद्वा तु स्वनिलेशादधोगतमन्त्र फलकोशं प्रविइ्य सुफ्कबृर्ंिं करोति तद़ा सा 'कोसाप्रापा ' हृत्ति कध्यते ( सुचि. १४,२२) यदा तु स्वनिबेशादघोगतमन्त्र फलकोझमश्रासमन्तरैव तिप्ट्टत तद़ा 'अप्राप्तफलकोशा ' इ़ति कष्यते (नुचि. १८.२१) -संमूचर्छन-न., रोगलक्षण०, अन्त्रपरिवर्तनम्, बन्तुगुद्दरस्य हेतुढ्वेकः (चचि. ११..३)
-स्फुटन-न., रोगलक्षण०, अँन्रे स्फुटनबदेदना (चचि. १₹.9\%)
अन्त्राद-पु., कृमि०, असौ कफजोडन्त्राण्यत्तीव्यन्त्राद्:
(चसू. 9८. ४) ( \& )
अन्त्रालजी-स्री., क्षदूरोग०, कफवातजा घनाइवक्रोअता परिमण्डलाडल्पपूया पिटिका
अन्ध-वि., हृ्टिहीनः ( सुशा. २.२४)
-कारी-संी., पारददोष०, कुण्गत्वक्करः कझुकास्यो दोषः (र., ११.२२)
-पूतना-बी. रोग०, बालानां गहोगोण्वेक:, तद्रक्षणम्-प्तजजुुोडर्मकः म्ननद्देशानिसारकास-हिकाच्छ्धर्दि-च्वरादिसिः पीड्यमानो दुट्रण्णतनुरघोमुखशायानो काध्धिकाद्यम्लग्धिकश्य भवति ( सुउ. २०.१३) दप्टिसाद़ोडक्षिर्क्कण्डः पोधकीजन्म झूनता स्वरश्नीणता बेपथुर्मत्स्यगन्बित्वं च भधति (असंड. ३) सीविग्रह्वान्म्रहः, तचिकिस्सा-
'अक्षिरोगचिकित्साभिः शामयेद्धन्धप्तनाम् '
( का. वालग्रहचिक्सिसा )
-पूतनाप्रतिवेध-पु. अध्याय० ( सुज. ३ः.)
-मूपा-स्री., यन्न्न०, मूपाभेद़ः, मूका मूवा, संभुटिता मूषा (र. २.१३७)
-यन्त्र-न., अन्धमूषा (र. ५. ४३ ) पह्टा-‘ंधंभूझा’. -बडवाग्नि-पु., यन्त्र० यद् गन्धकादिज़ारणाथेमुपयुज्यते (र. २७.७८ )
अन्धालजी-ब्री. क्षुदरोग०, दुधी श्केंम्मानिलै स्रायुक्रिता अवक्रा बल्पपूयामकण्ड्रामामोटु न्बरसंकाशां परिमण्डलगमन्तर्मुखंां पिछिकां जनयतः, साऽन्धालजी (सुनि. १३.६); 'अलजी'. नाम्ना धाग्मटे,
 ' अंत्राटनी ' पहा
अन्धाहिक-पु., सर्प० जलविलशायीति प्रसिन्दूस्त्य दंशोडोन्ध्वकरः ( सुक. ४.३८)
निर्विषसर्ष०, -( सुक, ૪.ই૪) (४)
अन्ध्रणन्न., बन्धनम् (र. १०.५. )
अन्न-न., अदते इलन्नन्न् ( युक. १.१)
आाहारः ( गुसू. ४६, ४६४)
ओदन्नम् (युउ. ₹९.३१द)
अन्रपानम् ( गुछ, ६४.4)
" अन्नं बृत्तिकराणां श्रेष्टम्" (चसू. २५.र०)
-काल-पु. अन्नग्रहणयोग्यः काल: (चचि. १९.२३) (अह्हस . १८.२९) -कृम-पु. भोजनजनितः : ध्रमः ( सुस, . ४द, ४<०) -गति-छी़ी, अन्नरममनमार्गी, अन्नचहन्नोतः (सुनि. १६.प३)
-गृद्दि-त्री., रोगलक्षण०, अन्नाभिलापा (चसि, 2.76)
-जा-वि., हिक्काभेदः ( युड. 4०.90) भक्तोइनेब्यस्य पर्यांयः (अह्दनि, ४.११) त्वरयाडयुक्तिसेबेतै: रुष्कवीक्ष्शासात्मान्नपानैर्यो भवति, सात्यान्नपानेन च या शामं याति सा (अहानि. ४.१९,-२.१)
-जात-न., आहार्यांणि दृव्याणि (चनि. २.४)
-त्रिक-न., त्रिश्रिधमन्नम् वात्वपित्तकफकरममीत
(चचि. २..६९)
-द्विप्-वि., अन्नं देर्टीति अन्नहिट् (चस्. १३.4५)
-े्रेप-प. रोगएक्षण० अन्नस्य हेपः, पित्तन्चर-
लक्षणेपु एक्कम् (चनि. १.२४)
-पक्वृ-पु. जाठराग्भि: (चचि, १५,२८.)
-परिवर्त-पु. अब्नस्य परिवर्वः देशादिहितुकोडन्नबिनिनिमः (चनि. १.२८.) सहसैवाकमेण कृतान्काभ्यासः (अहनि, १,२१)
-परिवर्तन-न. असात्यमोजनमू, कीतान्नभोजनम् ( अहनि. १.२१)
-पान- ( न. ) आहारः, अन्नपानं च (असंसू, 90.64 )
-पानकम-पु., आहारविधानम् (चचि. ₹.१९६)
-पानरक्षाकलप-पु., अध्याय० ( सुक, १.१)
-पानरस-पु., अन्नपानस्य सारः सर्वधातूनां पोषक: स्थायी रसः, ( सुसू. 98.99 )
-पानविधि-पु., अध्याय० ( सुसू. ૪६.9 )
-प्रवेशा-पु., मुखद्दारा अन्नल्न कोषे प्रापणम्
( अहस्त्. १२.4)
-पाशान-न., संस्क्रार० बालेम्यः प्रथमतः अन्नघ्रदानम् (असंड, १) तच पषे मासि कुर्यांत्, (सुरा. 9०.४९.) जातद़न्तस्स दुगमे मासि कारयेत् (काखिल. १२.१५-५く)
-मद-पु., रोगलक्षण० अन्नेन भुक्तेन हर्पक्षय: (सुक, २,₹०)
-मय-वि., अन्नेन युक्तः, ‘देहेड्रमयाः सेर्वे भावाः' ( असंशा. ६)
-रक्षा-प्री., अध्याय० (अहुसू. . )
-रस-पु., मक्तमण्डः ( असंशा. ६) निःःोपपरिपन्वस्य अन्नस्य रसः ( गुचि. ₹७.४८)
-रसखेद्द पु., रोगलक्षण०, अन्चरसे खेढ़:, अवसादः, सर्वरसेतु अनिच्छा (चनि. १.२१)
-चहस्रोतस्-न., शारीर० अन्नवहमार्गः:
(असंशा. ६ ) तस्य मूलम्-आामारायः बामं च पार्श्रम्म (चवि. १.८) आमाशायः अन्नधाहिन्यश्व (धमन्यः) ( सुशा. ३.१२) दुप्टितक्षणानि-अनच्राभिलपणमम अरोचकाविपाकौ चर्दिश्य (चवि. ५.ड) दुम्टिकारणानि-अतिमात्रस्य अकाले अहितस च भोजनाव् पादकस्य च वैगुण्याव् अन्नवाहीनि स्रोतांसि नुध्यन्ति (चवि, ५.१२) विन्दुलक्षणानिआधानं, गूलानद्नेपौ, छर्दें, पिपासा, आन्ध्यं, मरणं च। ( सुरा. ९.१२)
 -वाहिनी-धमनी ख्री., शारीर० सा च अच्नवृह्नोतसोः मूलम् "अचबहे टे तयोर्मूलम् आमाशगोडचबाहिन्यश्न धमन्यः ( सुरा. С.१२)
－विप－न．，अजीर्णविपमारानादिकारणींदुऐनाम्भिनाड－ पच्यमानं 习ुक्तत्वंन्ं प्राष्तं बिवव् परिणामकरमत्वम् （चचि，१५．૪६）
－वीर्य－न．，अन्रभाइः（ अहस्，१२．१५）
－राल्य－न．，शाल्यमूतमन्नम्（ मुस्．२७．५）
－श्रदा－ब्री．，भक्ताकाइक्षा（ गुछ，६४，८૪）
－संयोग－पु．，अनोपयोगः（अह्，．३९．१५） अन्नाद－बि．अव्वमत्तीतित अन्वाद़：，केवलान्नभक्षकों बाल－
 अनादि－पु．，अन्लस्य भक्तस्य आद़िः आरम्भः

यस्मिन्न भुझ्ते पश्राव् तक्कालमेव भुक्तं भुज्यते। वद्पानाख्ये कायौ बिगुणे संत दीयने। सुख－ परिणामकरस्वाद़्र्ल्यनिकरस्याज बृद्धशित्युमीरक्कृता－ जनासु तन् पर्रास्ं भर्वति। प्राग्मक्षे，भक्तादौौ इल्यस्य पर्याश्यौ।
（ सुड．६४．६६．）
अन्नानुपान न．，अन्न्य अनुपानम्（ चसू，२८．₹१९） अन्नावग्रह－कि．，अच्चेन अवग्रहः सद्सोर्vकायप्रति－ बन्ध्रोडचश्म्भो यद्येत अन्नावग्रहम्，अन्नमण्य－ प्रयुक्तम् अन्रात् पूर्व का，＂काटिन्वायः पुरीपं तु कृच्छून्नुछति मानवः । स घृतं लवगणुर्युक्तं नरोडर्वावग्रहं पिवेत्（चनि．१५．२०५） （अहचि．१०．७२ अरुण）（अंसंचि．१२．）
अन्चाश्रद्वा－्र्री．，रोग० अन्नविहेपः रसद़ोशजविकारुपु पकः（ सुसू．२४．今）
－अन्य－न．，अपरम्（ युचि．१४．द）दुसरे．
－धान्य－न．，विजातीय－धान्पम्（ अढ़स्．，६．१४१）
－परिवार－वि．，अन्पण्याधिपरिवाराः परतंत्रस्तरुपा：
（असंसू．२१）
－प्रकृति－वि．，बिजातीयम्कृतिः（चसा．६．१9） －भाव－（ परिव．）क．，स्वरूपाच्च्युतस्य विपरीतगुणा－ वात्सिः，गथा क्रक्णानां ग्रुकृता（ सुस्．३२．३） मरणम्（ सुचि．१४．८）
－योनि－बी．，असवणां（चसू．८．२२ ）
अजामहिप्यादिः（अहस．心．60）
बिपरीत－कारणम्（ बुस्．४२．द）
－लक्षण－वि．，यः भविष्यद्य्व्याधिख्यापक：
पूर्वस्पसंज्ञकः（गुस्，३५．१८）
－रास्न－न．，आयुर्वेंद्नराणि व्याकरणसांख्य－ ज्योतःःराब्लर्द़ानि；कारचिकिस्लाढ़ीनि इ्यन्ये। （ गस ४．६．६）
 आ．को．सं， 4

अन्यतस－अब्य．，पृष्ठःः（मुज．६．२७）
（अन्यतो）वात－पु．，नेग्र्रोग०，योऽइ्रुकर्णाशिरो－ हनुस्यो मन्यागतो बा अन्यतो गतो बा वातः भ्रुवि लोचने वा रुजां करोति，सोडन्यतोबातः 1 अन्यतः स्थितः बायुः अन्यतो बेद़नां करोान इलयतः अन्यतो－ वातः（सुड．，६．२．७）बायुः मन्याक्षिशाह्वत： अन्यतो वा तीवां ब्यथां करोति，नेन्रज पैच्छिल्य－ रागझोफाद्रिहितें पर्यश्रुलब्कुचितें विद्धाति।
（असंड १८）
अन्यथ्या－अ，प्रकारान्तरेण，अतथाावे वा
（चचि．3．द५）（चशा．द．५५）
－काम－प．，अगम्यागमनम्（अहसू．२．२१）
－कार－वि．，भिव्वस्पम्（अह्दस् १२．६९）
－क्रिया－बीं．，अन्पथाकरणम्，संस्काराधानम् （चस्．१६．१३）
－चर－वि．，विमार्गानः（ गुड．२०．६ ）
－दर्शिन्－बि．，अन्यप्रकारदर्शी（ युस्．२．७）
－भाव－पु．，विपरिणामः，स्वस्पाचलनम्
（ सुशा．४．，6e）
अन्या－स्री．，वनस्पनि०，हरीतकी（र．२२，८१）
अन्यादोडी－ब्री．，वनस्पति०，जीवन्तीभेदः
तद्युणाः－कदु，तिक्का，उव्गा，दीपनी，र्य्या，कफ－ वातनी，कण्रामथरक्रपित्तदाहमी च।
＂अन्वादोडी तु जीवन्ती शाकश्रेषा सुखालुका। बहुपर्शी दीरीपपत्रा सूक्ष्मपन्रा च जीवर्नी＂ （रा．परि．४．．४१－＞2）
अन्यान्यता－ब्री，भेद्：（ चश्रा．१．४९） अन्येद्यु－पु．，रोग०，अन्येद्युफः（चचि．३．३४）
अन्येद्युफ्क－पु．，रोग०，बिधमउ्उरमेद्ध，अहोराश्रे यः एककालं प्रवतीते（ चशा．१．११३）
（मुड．३०．．5०）（चचि，३．३५₹）
अन्योन्य－वि．，परस्परम्（ सुरा，१．२११）
（ चशा．१．亏． 6 ）
－मृच्छछन－न．，परस्परमिश्रीभावः
（अह⿸厂二．，१३．२६）
अन्योन्यानुप्रविण्य－बि．，परस्परानुम्रविष्म । आकाश्र－ बायुतेजजलवृ，्नीनां परस्परानुपवेखोन पाख्यभौतिक－ द्व्यन्वज्पत्तिः，एवं तानि अन्योन्यानुभविधानि । （ स्शा．१．२१） अन्योन्यावरण－न．，परस्पराबरणम्，यथा पुकदोपेण अन्यद्रोषष्य मार्गा『रोधः（चचि．२८．१९९）

अन्वक्षम्-अ., तर्क्षणमेब, न क्षणान्तरे; अक्षस्य यन्त्रस्य अनु-पश्नात् अन्नक्षम् ( मुशा. ₹.૪) (सुचि. ३५.६४)
अन्बय-प., अनुबन्ध:, संबन्धः (चनि. ८.१८)
संभूतिः (चचि. ३.१५६-१७०)
कुलं, वंशो बा ( सुसू. २.३)
अन्बास-पु., अनुवासनम् ( असंसू. २८)
अन्वासन-न., अनुवासनम् (अहुस. १९.२)
अप्-त्री., महाभूत०, जरम् ( चसू. ८.९)
इदं सच्चतमोबहुलम्म । ( युशा. १.२०)
देवता०, रसनस्य अधिद्वैवतम् आपः। (ुगा, १.८)
-चर-पु., जलचरः (अहसू. ६.५०)
-पान-न., जल्पानम् (अहसू.२८.३९)
-( अय् )-धानु-पु., कायद्ववः ः्ठव्मपपित्तरसादिकः
( सुड.४०.६)
स्वेदः ( युड, ३९,२૪)
शरीरधातुगतः उदकभागः (चचि. २२.१९)
अपकर्षणन-न., तन्त्रयुक्ति०, पृथकरणणम्, अपबाड़ेन कथनम्। (सुड. ६५.१८)
हासः ( सुचि., ६.96)
गुर्बल्डीभवनम् ( सुउ. ६२.६)
ऊर्व्वगतस्याध:कर्षणम् ( सुचि., १५.३)
चिकित्सोपक्कम:, निहरंरणम् । तच्च द्विचिधम बाह्यान्तर-भेदेन। तत्र बाह्यमपकर्षंण प्रन्ध्यर्त्रुदोपपक्ष्मक्नमिशल्यादिप्रु श्रहसगत्न्रादि़िःः। अभ्यन्तरं पुनर्वमनविरेचनाद़िभिः । (असंसू . १२,६) अपक्ति-त्री., रोग०, विंशतिश्रेम्मविकारेशु पक:
(चसू. २०.१७) (अहसू. १२.५३)
अपक्षेपण-न्न., अद्जस्याइधोनयनम् (अहलू. १२.७) अपगम-पु., निर्गामनम् (असंनि. २)
अपगमन-न., देहान्तरगमनम् (चरा. ३.१३)
अपचय-पु., रोगालक्षण०, कृराश्वम् ( उसू. १०.५)
अपचार-पु., अपध्याचरणम् (चचि. ₹.२५)
दृाहाराच्चरौ (सुसू. २०.५) (मुज. २७.६)
अपचारिन्-वि., अयधार्धकारी (सुचि. ५.४)
अपचित-बि., नष्टम्, अभ्राप्तम् ( मुड. ५८.१६)
अपचिति-ब्री., पूजा (चनि., ५.२₹)
अपची-त्री., रोग० बहिर्मार्गजः (चसू. ११.४४
असूंड. ३४)
अयं ग्रस्थिरूपः ब्याधि: चिरकारी च।
( कुनि, ११.११,)

स्थानमस्य रोहिणी नाम स्वक् ( सुशा. ४,૪,) (चचि. २८.१३५., )
निरुक्ति:-चयप्रकर्षाव् अपची।
संप्राप्तिः-हन्बस्थिकक्षाक्षकबाहुसन्धिमन्यागलेपु
उपचिते मेढ़ः कफश्य ग्रन्यिय कुरतः । उक्षणग्-स्थिरा
बृत्ता आयता त्रिज्रा अल्परुजा प्रन्धिर्भरति। आम-
एकास्थिमाच्रै: मल्लाण्डजालम्रतिमैः अनन्यवणึँ:
ग्रन्थिभिः सा उपच्चीयमाना भर्वति। ताः कण्डुर्युताः
प्रभिक्षाः स्रवन्ति, नइयन्ति, भबन्ति च अम्य्याः।
अयं रोगः सुदुस्तरः। (सुनि. ११.9०) अस्प 'गग्डमाला' इल्यपरं नाम (असंड. ३ख.) असिन् शस्रकर्मापि क्रियते। (सुचि. १८.२७.) अपतंसन-न., रोगलक्षण०, पतनम् (चचि, २८.१द ) अपतन्त्रक-( पु.,) वातरोग० ( सुनि. १.६६; )

सम्रासिः लक्षणानि च-अध:प्रतिततो घातः कफान्वितः सब्बूंण्व घजन् हदाश्रिता नाडी: प्रविशय हृयंय शिरः राह्लौ च पीडयन् गात्रं परितः आक्षिपेत्, धनुर्वंच नामयेत्, तदा कृष्छादुच्चुसिति, कपोत इव क्रूजि, संधससमीलितहक् नि:संज्ञध्य भवति। (चसि. २.२२) (चसि. ८.१२१४ असंनि. १५.)
अपतर्पण-(न.,) लब्बनम्, अनशानादि
( चवि. २.१३)
तत् त्रिप्रकारम्-लब्बनम्, लह्बनपाचनम्, दोषाकसेचनं च (च. ₹.४०)
चिकिस्सोपक्रमः (अंसू. २.; अहृसू. १४.9) कर्रानम् (चसू. २३.२९)
व्रणस्य घट्युपक्रमेपु पुकः ( युचि.१.८)
ऊर्च्वमारततृण्गाक्षुन्मुखशोपश्रमान्वितगर्भिणीवृद्धबालमीरवभ्रैतेडपत्पर्पे निषिद्धाः
( युचि. १.१२)
भपतर्पणदुष्यं नाम लड्ध्वनदृ्वंयं वच अम्विबाखत्रा-
कारात्मकम् (अहसू. १४.३)
यथा-कुलन्थाद़ीनि (अहसू, २४.२१,२२.३६)
अपतर्पित-वि., कर्शित: ( सुचि. २३.૪) अपतर्पितस रूपाणि-गूलम्, अरतिः, आ आसानम्, गुदप्रकोष:, ज्वरः, अद्वद्वाहः, श्रमः, मोहः, तृम्णा, शार्यासनस्रीविषयेष्नभक्तिः ( का, मोजनकलप. १७.१८)
अपतानक-पु., बातरोग०, (चासि. २.२२) अयं मध्यममार्गजः (चसू. ११.४८) आक्षेपक्रेदः ( ुुनि. १.५२) यः अक्षेपकः अन्तराडन्तरा

पातयति, सः अपतानकः, स त्रिबिधः द्ड्डापतानकः अन्तरायामः बहिरायामः च। संप्राप्तिः लक्षणं च-अघ:प्रतिहृतो वायुः ऊर्ण मजन् हद्वाश्रिताः नाडी प्रविइय हुद्यं शिरः आड्सलौं च पीडयन् परितः गात्रमाक्षिपति धनुर्बच्च नामयति, तन्र कृच्छा दुच्छृत्रासः, स्तध्नस्तम्मीलितदक्त्त्रम्, कपोत इव कूजनम् निःसंज्ता च 1 किंच वायुना हादि मुक्षे स्वास्थंय्यं, हादि चानृते अस्वास्थंय्यं। (चचि <. १४) द्रश्यव्यं-' अपतंत्रक' (असंनि, १५) (अपतान-पाठः ) (अहनि. १५,१४-२०) तस्य रिप्रलक्षणानि-स्तस्तक्षरंबं भ्रुचि बकता स्येदो वेपथुः प्रलापित्वं खद्वापातित्वं ( खट्पापाद़कल्पः: हम्तपादैः प्रसूतैः पतनशील.त्वम्) बहिरायामित्वं च ( मुचि. 4.96)
अभिघातनिमित्त:-आयात जन्यः अपतानकः स च असाध्यः (सुनि., १.५४)
गर्भपातनिमित्तः-गर्भपतनकारणाजातः अपतानक:, स धातुक्षयाल्रकुपितेन केलट्रातेन भर्वति; सोऽप्यसाध्यः ( सुनि., १.५९)
दोणितातित्रावजः धातुक्षग्यात्रकुपित; कवलग्नातजः, सोडपि असाध्यः ( सुनि. १.५९)
अपत्य-न., संततिः ( मुचि, २६.३९)
-जीब-पु., बनस्पति०, पुन्रजीवः
( रा. परिशिष्ट २.३.१ )
-जीवक-पु., चनस्पति०, पुत्रजीबः।
(रा. पारि. ९.३१) ("वहा-पुश्नजीव".)
-दा-स्ब्री., चनस्पति॰, पुग्रदा (रा. परि. × पृ. ३३७)
-पथ-पु., शारीर०, अपत्यमार्गः, कुक्षिस्थः गर्भः
येन पथा निष्कार्मि, स गर्भर्य मार्गः।
(चशा. ६.२४) (चचि, १४.६)

योनिः (सुनि. ८.३) (असंश्रा. ४.२९)
-मार्ग-पु., शारीर०, योनिमार्गः (चचि. ३०,२२३)
-संतान-न., अपत्यपरम्परा, पुन्रपौत्रादिवंशासातल्यम् (चचि १.४)
अपत्रवह्धिका-त्री., वनस्पति०, सौम्या
(रा, परि, ३.३१)
अपध्य-वि., अहितम् (अहुसू. २.७)
अपदंशा-पु., रोग०, उपदंशः ( असंड, ₹८)
अपदेश-पु., तन्त्रयुक्चि०, अनेन कारणेन इ्ति कार्थ प्रति हेतुकथनम्; यथा मधुरः हेपेपाणमभिवर्धर्यति, ( सुड, ६५.१५) अपद़श्रो नाम यत्र्रतिज़ानार्थ-

साधनाय हेतुवचनम् । यथा-"वाताज्ञलं जलाद् देशां देशाक्कालं विय्यादुषपपरिहार्यत्वाव् गरीय-स्तरम्-"। (चसि. १२.४२.)
अपद्वार-न., अमार्गः ( सुक. १.२२)
अपनयन-न., दूरीकरणम् (सुचि, ₹८.५,) यथा बालस्य स्तनादृपनयनम्, स्तनपानाद् दूरीकरणम्, (असंड.) ।
अपप्रजाता-त्री, अकाले पतितगर्भा (युनि. ८.२६) असम्यक् प्रजाता नाम अयथाकालप्रसूता
(सुड. ₹ऽ.२२)
अपप्रसूता-र्री., असक्यक् प्रसूता (अहासू, १६,८) अपवाध्यमान-वि. मर्मपीडाकरम् ( युस्. २८.१₹) अपवाहुणु-पु., रोग०, अवबाहुकः (असंनि. १४)
(मुनि. १.८२)
अपमार्जन-न., सृजा, स्वच्छीकरणम् (चशा. ८.२७) शातनम् ( केशानखरोमादे: ) ( सुचि. २४.६३.)
अपरा-झ्री. शारीर०, गार्भण्या गर्माइाये गर्मस्य पोषणार्थ जातः, गर्भनाभिनाडीसंबद्वः अवयनविछोपः 'अमरा' इति लोके स्यातः (चशा. ६.२३, ) गर्भिण्याः आतंवं गर्भण अधः प्रतिहतम अपरं अपरं चोपचीयमानम 'अपरा’ इत्याहुः। (असंशा. २, ) (सुशा. ४.૪,) गर्भाचरणं जरायुसंज्म् । (सुचि, १५.१७.) गर्भावरणविरोपः । 'उल्य' इति लोके (सुचि. ३०.१२प) अपतिता अपरा आनाहाध्मानौ कुरते। (मुशा. १०.२१)
-मुखन्न., जरायुमुखम् (काशा. जातिसूर्शीय
प. 4.6)

अपराजित-पु., सविपकीट०, कणभः। (सुक, ८.२६) योग०, ग्रह—कृत-मानसोन्मादाद़िविकारघः
(सुड. € ०.४८)
अपराजिता-बी., वर्ति०, तिमिरकुक्णकादिनेन्रामयध्नी (असंड, १९) वनस्पति०, विष्णुक्रान्ता, शारी, हुुषा, गिरिकर्णी, झोफालिः (निर्गुण्डीभेद:) ( घ, 4.१७₹)

अपरान्त-पु., देश०, कोट्कणः (अह्सू. ५.११)
अपराह्ल-पु., दिनभाग०, दिनस्य तृर्तीय: महर:
(सुशा. २.२८)
पश्रधा विभक्तेइहनि चतुर्थों भागः, दिधा विभने डहनि द्वितीयो भागः (सुचि, २८.३)
अपरिक्षान-न., याद़ निग्रह्षस्थान० (चवि. ८.३५)
३६ [अपरिनिम्ठित] आयुर्वेदीय-झन्द्कोशःः [अपस्सार]
(अविज्ञातार्थम् हति न्यायसू० (५.२.९)
अपरिनिप्रित-बि., अनुभवहीनः (युसू. ३.६८)
(असंसू, 2..90)
अपरिपक-वि., आमम् ( युनि. ६.४)
अपरिम्लान-पु., वनस्पति०, कुर( र )बकः, रक्तसेरे-
यकः कुरत्रक: स्मृतः ( घ, १. २७८, )
(रा. 90.892)
अपरु-पु., बनस्पति०, खद्रिः ( ताम्नकंटकः रा. द.ইद प. 9२)
अपर्यगगत-वि., अपक्रम् ( सुस् .૪६.२१०)
अपर्युषित-वि., तड्दिनसिद्बम् अन्नादि ( गुसू. ४६.₹३९)
अपर्वद्वण्ड-पु., गनस्पति०, रामकाण्डः, रामशरः
तद्गुणाः-अम्ल: कषायः हैपचुण्ण: रचिप्रद़ः पित्त-
कृत् कफलात्मः च (रा. परि. ८.३६)
अपल्राप-पु., मर्म०, वक्षोमर्म ( उुशा. ₹.६)
अंसकूटयोः अधस्ताव् पार्ध्रोपरिभागयो:
( मुरा. ६.२५) एँ सिरामर्म ( गुरा. ६.८)
कालन्तरप्राणहरः ( मुशा. ६.9१) संख्यया हो
(वामद़क्षिणमेदेने ) मानम् अर्धाइझ्रुलम् (सुशा. ६.२५)
तन्र बिढे, रचेन प्यभभाबगतेन मरणम्
अपवर्ग-पु., तन्न्युक्की०, साकल्येनोहिएिस एकदेशा-
परक्षणम् (चसि, १२., ४९,
अभिब्याण्य अपकर्पणम्, यथा अस्खेखा विषोपसृट्टाः अन्यन्र कीटबिपात् ( मुड. ६४.9०)
मोक्षः (चसू, २७.३५०-३५१)
निबृत्ति: ( चऱा. १.११)
अपवाद्द-पु., यत्र कश्विन्रियमो न संगच्छेते तद् उदा-
हरणम् (चवि. ८.१३०) (असंसू. 2३.6) अपनुत्त-वि., विपरीतानुष्पानपरः (सुड. ६०.२६)

वलितम् ( सुचि. १५.६.)
स्थानात् स्रम्तम् ( कुसू. ११.२८., चचि. ₹०, ४५.) अपशोक-पु., वनस्पति॰, अरोक: ( रा. १०.२-6०., ) अपसन्य-वि., अपसव्यम्; दक्षिणमिलर्थर्: (असंसू. ३.ช७., )
-वस्न-अपसष्योपवीतः ( गुड. €०.9२., )
-चासस्-(परिव., बि., दक्षिणाह्वाश्रितमुत्तरीय-
बासः यस्य सः ( गुसू. श२.द.)
अपस्तन-वि., ल्यक्तवत्तपानः ( कासं. बिल्न,
८.904.) अ., सनाद्विदूरम् ( असंड. १,.७१.) अपस्तन्य-वि., लक्तम्तन्य: (अह्ड. १.३६.,.,

अवस्तम्भ-पु., उक्ष:स्यानगतं मर्म (युगा. छ..90) स्पानम्-उरसःपार्शः वामयं वक्षिणमेंदन एतत्र सिरामर्म, तन्र ब्यधे सति शोणितपूर्णकोष्टतया घातपूर्णोफणतया कासभ्वासाभ्यां कालान्तरेण मरगम्, संख्यया हैं, मानम् अर्धाकुलम् (अनंश्रा. ६.६., )
अपस्मार-पु., रोग०, निरतिकःःस्सारः (स्मतिः) नाम भूतार्धेविज्ञानम् वद् भूतार्थविज़ान यसिन्नपगतां भर्वत्ति स व्याधिरस्मारः ( युछ. ६१.३) तन्र तमः प्रेशः घीभत्सचेपाश्व स्मृतित्युदिसच्चसंध्वाद्य भरन्ति (चचि. 90.३. चनिं, ८.乡) अस्मिंश्य विकारे किज्ञिकालास्बस्थिता विगतसंज्रता भर्वति।
संंप्रापिः- रजसमोम्यामुपहतचचेतसां प्रकुपिता दोषाः अन्तरात्मन: श्रेषतममायतनं हढ़यं तथा चृन्द्यियायतनानि च उपस्स्य पर्यततिप्तने । तत्राबस्पिताः सन्तः कासक्रोप्रभयलोभमोहहहषंशोकचिन्वोव्वेगाद़िभिध्र ईंरिता हद्यमिन्द्डियायतनानि सहसाभिपूरयन्ति तेन च जन्नुपस्मरति

$$
\text { (चनि, c. } \% \text { ) }
$$

अपस्मार्य्यधी कुपिता मलाः द्वाद्राहात्, पक्षाइ मासाइ मोककालन्तरं बेग कुर्वन्ति
(चचि. १०.१२)
"ढदवे वर्पंल्यषि यथा भूमौ ड्रीजान कानिचिच्। शरददि प्रतिरोहदन्ति तथा व्याधिलमुन्म्नः ॥"
(मुड. ६१.२०)
मथमा उत्पत्ति:- दक्षाधर्वंसे विविधमूता-
अुचिस्पर्शात् देंहिनामपसाराणामुत्वत्तः अमूत्
(चनि. ८.99)
संख्या-चनुर्विधोडपस्मारः बातजः पित्तजः कफज: संनिपातजः ( सुद ६१.9०.99; बनि.
(१०.द. चनि. ८,३)

पूर्वहूपम्-भ्रुप्युदासः, सतवमक्ष्णोः वैक्ततम्, अगाद्दश्रदणं, लाल्यासिब्धाणकम्रस्तवणम्, अनब्नाभिलापा, अरोचकाविपाकौ, हद्यग्रहः, कुक्षेराटोपः, दौर्बल्यम्, अस्थिमेइः, अन्ममद़, मोहः, तमसो द़रानम्, मूर्छा, अभीधणं अमः, ख्वसे मदनवनच्यथनवेपनपतनाद़ीनि (चनि. ८.६) "हत्कम्पः ग्रून्मता स्वेद़ःः ध्यानं मूर्छां प्रमूहता। निद्दानाशश्न वस्सिँस्तु भविध्यिति भवल्य।" ( मुज. ६१..6)

स्पम्-अविय्यमानानि रूपाणि पइयति, पतति, जिद्बाभिभ्रुयः प्रस्फुरन्ति। स्रवद्धालः हम्ती पादौ़ विक्षिपन दोपवेगे विगते सुस्त्र्पतिबुध्यते। (चचि, $90,6,4$ ) बातजोडपस्सार:- अभीक्ष्गमपस्सरणम्, उत्पिगिड्डताक्षित्वम्, असासा विलपनं, फेनोद्वमनम्। अतीव्वम्रीवाष्मानं, पूरितस्तनधम्रीबत्वम्, आविन्दुस्रिरस्टं, विषमविनताइ्युलिखं, पाणिपाद़ानवस्थितर्वम्, नस्उनयनवदुनत्वचाम् घर्णपरुपइयाबत्वम्, अनबस्थितचपल्परूपरूक्षरुपदृर्शनं, चातलानुपशायत्वं, व्रिपरीतोपशाम्य्वं च क्षणेन ससंजूत्वं चेति लक्षणानि । (चनि, ८.6) (१) 'कमपते प्रद्रोछन्तान् फेनोद्वामी र्थसित्यपि। परूपाएगकृष्णानि पइयेद् रूपाणि चानिलत् ॥' ( चचि, १०,४) "बेपमानो द्वान द्वन्तान् श्वसन् फेनं बसब्रपि । यो झूयाद् व्रिकृतं सर्चं कृष्ण मामनुधावति ॥" ततो मे चित्तनाराः स्यांद् सो 5 समारो sनिलात्मकः।'
( सुड, ६१.११,१२)
बातापस्मारे 'ह्लादि तोद़ं' इति विशोपलक्षणम्
( मुड, ६१.१६) पित्तजोडपस्मार:- अभीक्ष्णमपस्मरणं, क्षणेन ससंजृत्त्रम्, अबकृज्तनं, भूम्यास्फालनंग, नखनयनबदृनत्नचां हृरितहारिद्रताम्रत्व, रधिरोक्षितोम्रभैवार्द़ीप्तरूपितस्पदूर्नंनं, पित्तलानुपरायत्वं, विपरीतोपशायत्बं चेति लक्षणानि। (चनि, 6,6 ) ( २) ' पीत केलाऊचक्त्राक्षः पीतासृम्रूपदर्शानः । सतृष्णोग्गानल०्यापलोकदर्शी च पैत्तिक: $\|^{2}$
(चचि. 90.9०)
' तृट्तापस्वेद्मूर्च्छोंतो चुस्वचाइनि विद्वलः। यो झ्रूयाद् विकृतं सत्वं पीसं मासनुधार्बति॥ ततो मे चित्तनाशः स्यास्स पित्तभव उ₹्यते।'
(सुड, ६ч.१३,9४) कंफ़ोडपस्मारः-चिराद्वस्मरण, चिराच संज्ञाप्राषिः, पतनं, नातिविकृतचेपत्वं, लालोद्व्वनं, नलनयनख्वचां गुक्ञलं, शुक्कगुरखित्धरूपदुर्शनं, हैेप्मलानुपशायत्बं, विपरीतोपशायत्वं चेति लक्षणानि (चनि. ८.८ ( ₹)
 पइयन् श्रुकानि रुपाणि है仓्रिप्मको मुच्यते चिरात्।।
(चचि. १०.9१)
" शीवह्हासनिम्दातःः पतन्भूसौौ वमन्कफम्। यो सूयाद्विक्रतं सचं डुकंख मामनुधादति ॥" ततो मे चित्तनाश्रः स्यात्सोऽपसारः कफात्मक: (सुउ. ६१.9४,94)
संनिपातजोडपस्मारः-समबेतसर्बंलिल्भम् अपस्मारं सांनिपातिकंक विद्यात । असौ असाजय:
(चनि. ८.८ ( $\gamma$ )
त्रिपु अपि बातजादिपु अपस्मारेपु प्रलापः, कृजनं, केशः इति प्रस्येंक्त उक्षणानि भवन्ति
(सुड, ६१.१६)
अपस्मारो क्याधिः न द्वोषजः इृति केषांचिन्मतम्। आगन्तुरपस्मारः नास्ति इति सुश्रुतमतम्
(सुउ. ६१, १५, १९)
अपस्मारोपद्वाः-बहुचाः अपस्सरणं, प्रक्षीणता, भ्रूलितत्वं, नेन्रद्वयविक्नितियुक्तव्वम्
( मुसू. ३३.२६)
अपस्सारस्य अरिप्टलक्षणम्-
मसं नृत्यम्तमाविध्य प्रेतो हरति यंय्य नरम्।
स्वमे हरतित तं मृत्युरपस्मारपुरःसरः ॥
असत्तमः पश्नति यो यःध्रुणोल्यसतः स्वनान् ।
बहून् बहुविधान् जाग्रत्सोऽपस्मारेण बश्यते ॥
(चइ. ५.२२,२३, असंड. १०, अहड, ५.)
-चिकिस्सित-(न.,) अध्याय० (चचि, १०)
नाशान-पु., योग० (र. २₹.८-१६)
-निद्दान-न., कध्याय० (चनि, ८.)
-प्रतिषेध-पु., अघ्याय०, (सुड, ६१.)
अपस्मृति-बी., रोग०, अपस्मारः (अहस्. २७.१२.) अपस्वर-कि. वि., अव्य., विकृतस्बरं यधा भर्वति तथा
(चद. «.१४., असंशा, «.)
अपाक-वि., अविद्यमानपाकः, इपस्पाको वा.
( सुचि. १.२३.)
अपाकिन्-बि.. जठरानलेन पक्तुमशक्यम्
(सुक, २.२०)
अपाइनु., भारीर०, भ्रुपुच्छान्तः (सुसू, २३.६.) नेत्रसंधिविशोषः ( असंशा. ५.)
शर्न्बसंधिः, शశ्धः (उ. सुड. ६२.२३.)
( अपाईी)-बी., शारीर०, सिराबिदोषः, अ्रूपुच्छा-
न्तस्थ सिरा ( मुशा. ८.१७.) अक्ष्यामयेयु अस्याः व्यधनमुक्तम्.
देशा-पु., शारीर०, कर्गयुत्रिकाया अधस्तियंग्देशः
( यूस. १६.२३.)
-मर्मन्-न., भरपुच्छान्तयोरधः अक्ष्णोः बाहातः अपाँैै नाम मर्मणी तयोर्य्यधात् आन्ध्यं, हृ्युपघातो वा भवति (सुरा. ६.२७.) एतद़पाइ्रमर्म, शिरोमर्म, सिरामर्म च. विद्धं च सद् वैकल्यकरं, संख्यया हे ( सुशा, ७,२२.) मानतोडर्घाझ्तुल्ख्च।
(सुशा. ६.२७.)
अपांधातु-पु., अब्धातुः, कायद़वः (मुड. ४०.६) अपान-पु., शारीखायुविशोषः (सुनि. १.9®) तभ्रिरुक्तिः-अपानिति अधोदेशाब्धिःसरति, इत्यपानः, कर्म चास्य मूत्रपुरीषादेरघः अपनयनम्। न., गुद्स्थानम् (अहसू. १२.२., )
निश्वासः (चशा. १.५०)
अपामार्ग-वनस्पति॰, (चसृ. २.३,) श्वेतापामार्ग: रकापामार्गः तोयापासार्गश्वेति त्रिविधः; अस्य मूलं व्रणेणु मांसवर्धनार्थमुपयुज्यते । (सुसू. ३५.३९;) बीजानि च रीर्षेविरेचनार्थमुपयुज्यन्ते। (चसू. २.₹-५; ) अपामार्गक्षारोडपि उपयुज्यते। (सुस्. ११.११;) 'अन्धडक' इति लोके (मुसू. ३२.६) अपामार्गगुणाः-तिक्तः कटुः, उण्गः, ग्राही, वान्तिकृत्, कफमः, अर्शः कण्डूदरामय-रक्तविकार-वणसिध्मापची-मेहघ्नः

> (थ. १.२६०, रा, ४.२६४.२६५)
' अपामार्गः सरस्तीक्ष्गः दीपनम्तिक्तक: कटुः।
 हदु जाध्मानकण्डूशूलोदरापचीः ।' (भा प्र०)
-तण्डुल-पु., अपामार्गस्य निस्तुषं बीजम्
(चसू, २०, १)
-तण्डुलीय-पु., अध्याय ( चसू. २)
अपाय-पु., अभावः (चचि. २२.८१) च्याध्यपगमनम् हानिः (चइ. १.ই)
अपार्थ-(क)-वि,. प्राकृतार्थरहितं, निरर्थकम्, च्यर्थम् (सुक. १.२०)
न; वाक्यद्योपविशोषः, अर्थयुक्तपदानि परस्परमसंबध्दानि यन्र प्रयुक्तानि तत्र तद् वचनमपार्थकम्। यथा चक्रनफ्रवशाः। अपार्थकं नाम यद् अर्धवच्च परस्परेण चायुज्यमानार्थकम् (चवि. ८.५४) अपालाप-न., मर्मविशोषः, अपलापः (असंशा, 6) अपांवाहिस्रोतस्न., उदकबहस्तोतः ( सुज. ४८,५) अपाश्रय-पु., प्रतिवाहकः, उपधानम् ( सुशा. १०.३) प्राद्नणाबरणम्, मच्चवारणः (हलायुधकोशः) अपिधान-न., कपाटम्, आच्छाद़नम् (चशा. ८.३३.)

अपीनस्-पु., रोग०, नासारोग०, दुप्टप्रतिइयाय०, पीनसः (चचि, २६.११४ सुड, २२.६)
अपुन भैंच-पु., पुनस्पादाभावः (असंस्. २.१२)
पुनः पूर्वस्पग्रहणे पूर्वप्रकृतेः अक्जीकारे वाऽसमर्थः ( लोहादी़नाम् ) (र. ८.२८)
-कर-वि., नप्टस्य पुनरुत्पत्तिनिवारकम् (असंसु. १२.३) अपुनर्भाव-पु., अपुनर्भवः (अहसू, 6.—५०.र. १०.रे) अपुष्प-पु., वनस्पति०, उदुम्बरः (र.२२.१५५)
-फलद्-पु., पनसः (रा. परि. ११.१०)
-फलसंबन्ध-पु., उनुम्बरः (घ, ५, ८५)
अपुंस्-पु., लक्षणण, क्लीबः (चचि. ३०.१८३-१९०)
अपूप-पु., कृतान्न०, (चसू, २७,२६५)
मण्डकः (असंड. ४)
पिप्टकृताम्तनवो विस्तृता अपूपाः (अह्टस , ६.४२) धान्य०, गोधूमः (रा. १६. १५१)
अपूर्व-(परिव. बि.) प्रथमम्। (सचि.२₹.१९)
-चैय-पु., अपूर्वः, आश्रर्यभूतः वैद्यः (अह्टसू. १.१)
-संभव-पु., अभूतपूर्वस्योल्पत्तिः (असंशा. १२.३) अपेतराक्षसी-त्री., नुल्सी, सुरसा (चचि. १०.३२) अपेलव-वि., उद्धृतस्लेहम् (चचि. १₹.१०१) अपेहिघाता-स्र्री., वनस्पति०, प्रसारणी (सुचि. १८.४)
अपोह्य-बि., अपसारणीयम्, त्याज्यम् (सुड. ५०.२१) अप्रकम्प्य-वि., स्थिरः, अपरिवर्तनयमः (अह्हसू. . .4०) अप्रकृतक-वि., म्रकरणसम्बद्धार्थरहितम् (चवि. ८.६०) अप्रगुण-वि., विचलितम्, विकृतम्, यत्स्बकायं न करोति (चस्. १३.५०)
अप्रचेतन-वि., स्पर्शज्ञानरहितम् ( सुचि. ५.३२)
अप्रजस्-वि., अपत्यरहितम् (असंसू. २.५९)
अप्रजा-खी., योनिरोग०, लठ्धगर्भायाः असूक्सावेण गर्मों न निष्टति (चचि. ३०.१६)
अप्रतान्त-वि., अनुभुक्षितः (चचि. १५.२३३)
अमतिकार्सेविन-वि., चिकिस्सामकर्वोण:
( मुड, २०.८)

अप्रतिवार-चि., हुर्निवार्यम् ( सुचि, ૪,२९) -वीर्य-वि., दुनिन्नारशाक्तिः (सुनि. १६.५३) (सुचि. ४.२९)
अप्रतिषिद्ध-वि., अनिषिद्धम्। (सुड. ६५.२८) अप्रतिसम्बद्धार्थ-वि., वाक्यद्दोष०, असंब्दन्, असझत्तम् ( वाक्यादि) (चवि. ८.५४)
अप्रतीघात-पु., अस्पर्शात्वम्, आकाशास्य स्पर्शनेन्द्दियगोचरं लक्षणम् (चशा. १.२६.) 'येनेन्द्रियेण

यस्य भावो गृह्यते तेनैवेन्द्युयेण तस्याभाबोडपि गृद्यते' इंति नियमाव् ।
क्रप्रतिहननम्-( सुशा. ७.८)
अग्रमत्त-वि., सावधानः ( सुचि. ९.४१)
अप्रमेय-वि., प्रमातुमझाक्यम् (मुसू , ૪६.३३१)
अम्रयत-वि., अपवित्रम् (च₹. १२.9०)
-भाव-पु., अशुचित्वम् ( असंड. 6)
अप्रवात-पु., अप्रवेगो वायुः (असंसू. १२)
अम्रहृर्ष-पु., लक्षण०, स्रीविबयेडनभिलाप:, लिभ्भौथिल्यम् ( मुसू. २૪.\&)
अम्रात्तफलकोशा-( वि., ) बृपणग्रन्थिकोशमश्रासा, (अन्ययुद्विप्रकारः, ) (सुचि. १९,२१) आप्रापातीतकाल-( वि., ) कालपूंच, कालातीतं वा ( मुसू.) ( ૪६.૪०१) अम्रापावी-(वि.,) अनागत्रसववेदना( सुशा, १०.\&) अम्रातोदीरण-(न., ) लक्षण०, वेगाभावेडपि वेगोदीरणम् (चचि, ३०, २३३)
अफल-पु., मीहिः ( रा.१६.११०)
अफूक-न., निर्यास० खसखसफलस्य निर्यासः, उपविषभेदः, तद्गुणाः-सोधनं शोषणं, ग्राहि, बृप्यं, बल्यं, वातपित्तकरं, कफलं संनिपातमं च
(ध. ६.१२१.)
अफेन-न., अफूकम् (रा. ६.१९१)
अफेनक-न., अफूकम् (ध. ६.१२१)
अवद्वमांसहर-( वि., ) लक्षण०, अनिबिडमांसहर:
(चचि, १ पा, २,३)
अबन्ध्य-वि., बन्धनायोग्यम् (सुसू. १८.₹२)
अवलश्रोत्र-वि., लक्षण०, रुद्बश्रवणमार्गः, शब्दश्रवणासमर्थः (अह्सस. २०.२6)
अयला-स्री. स्री ( सुशा. ₹.१२)
-क्ष्तर-न., स्रीम्तन्यम् ( सुउ. १२.४३)
अवात्मक-वि., आप्यम्, जलीयम् ( मुशा. ४.१२)
अबीज-वि., प्रजोप्पादृनेडसमध्रमम् ( सुशा. २.५)
अवुद्धित्व- न., अबोघः, मन्दुतुध्दित्गम्
(चस्. १६.१५)
अन्ज-न., कुमुद्यम (घ. ४.१५४)
अध्जिनी-ब्री., पद्मिनी (घ. १.४०)
अव्द्-पु., मुग्ता ( सुचि. ३८.५१)
वालकम् (र. १८.४८)
-ध्वनि-पु., बनस्पति०, वण्डुलीयकः (र.9०.२२) अव्धि-पुं., समुदूः (रा. ३.४)
-डिण्डीर-न., समुदुफेनः (र. २૪.१४)
(अहसू. १५.२४)
अव्रह्मचर्य-न., खीसमागमः (अहसू. ५.५२)
अभक-न., अभोजन, विगुणं भोजनम् (चचि. १२.५) औवधकालविशोष:, यत् केवलमन्वरहितमौपधम् उपयुज्यते तत्, अनन्नमिति पर्यायोऽव्यत्राबधेयः।
( सुड. ६४.६६, असंसू, २३.१३)

- चछन्द्-पु., रोगलक्षण०, भक्तारुचिः (सुड.૪१.१३)

भोजनानभिल्यःः (ड. सुचि. २.१४)
वि., अन्नश्रधद्वाविहीनः, 'यस्य नाब्रे भवेच्छूप्द़ा सोऽ भक्त₹छछंद् उच्यते । कुपितस्य भयार्तस्य यश्व भक्तनिरोधजः। ( मा. नि. अरोचक-मधु )
-रज्-ब्री., अन्नारुचिः (सुड. ४९.११)
अभद्युर-वि., राजिरहितम् ( सुसू. ३६.३)
अभय-न., वनस्पति॰, हरीतकी (चसू. $4 . ६ \gamma$ ) उरीरम् (चसू. ३.२९)
अभया-ब्री., वनस्पति०, हरीतकी (चसू. २६.५१).
-गुड-पु., पाण्डुरोगघ्नो योग० (सुड. ૪૪.१६)
-प्रयोग-पु., अभयायाः म्रयोगः संतर्पणन्यापत्तिनाशाकोडयम् (चसू. २३.१6)
-माशा-पु., योग०, हरीतकीपाइोडगस्यहुरीतक्यादिप्राशो वा (चसू. २३.९)
अभयामलकीय-पु., अध्यायपाद० (चचि. १ पा. १)
अभयारिष्ट-पु., मझ्य०, ग्रहणीपाण्डुह्होगा दिहरः,
विशोषेण अर्शोमः (चचि. १४.१३८-१४३)
अभाव-पु., विनाशाः (चचि, १३.५१)
अभिकाम-वि., अभिलाgुकः (सुड. ६०.१२)
स्रीसंजिगमिणु: ( सुचि, २४.१३१)
अभिकामा-वि., पुरुषसंजिगामिषु: (सुचि. २४.१३१)
अभिखिन्न-वि., लक्षण०, आक्रान्तम् (चक. १२.६)
अभिग्राहक-वि., भधिष्टातृ (चशा, ३.१३)
अभिघात-पु., आघातः (चचि. ३.१११-११२)
-काल-पु., शारीरप्रवेशकालः (चनि. ७.१७)
अभिघार-पु., न., क्षीरविकार०, घृतम् ( ध. ६.१४४)
अभिघारित-वि., ईपद् घृतान्तं (सुचि. ३०.६)
अभिचार-पु., प्रयोग०, हिंसार्थोडथर्वसन्रहोमादि:, आगन्तुज्बरस्य हेतु॰, (चचि. ₹.१११-११२) मन्रादिभिर्मारणप्रयोगः ( सुड. ३२.,6९) अभिजन-पु., विश्युद्यकुलम् (चस्. ८.१८,)
अभिजित्- पु., ॠषि०, रोगापहरणचिन्तार्थ हिमवतः पार्श्ये समेतेष्वेकः (चसू. १.१०)

अमिब़ान-न., चिहम् (चश्रा, c.૪૪)
अभिताप-पु., रोगलक्षण०, तापः रोग०, अभ्षज्नर० ( अंसनि. १.4)
अभितापन-वि., सर्वतः तापयतीति (मुज. २०.१२)
अभितापन-वि., रोगलक्षण०, अभितो द्ववणं नाम
पलायनम्, गथा पित्तोन्मादे (चनि. ...6 (२)
अमिद्नुत-वि., हक्षण०, पीडितम् ( मुच. 44.96) अभिद्रोह-पु., परपीडार्था प्रृृत्तिः (चवि, ४.द)

शान्रुभाखं, हैरम् (चनि. १.१५)
अभिधर्षण-न., पृता, अनादरं; पूगयेयु
(चशा. 9.9०x)
आवेशः (चचि. ९.9६)
अभिधारण-न्, यन्त्र०, अम्विधारणयन्त्रम् (र. (१६. $\xi_{0}$ )
अभिध्या-ब्री, मनसा पराभिद्दोहचिन्वनम्
परगुणायसहिव्णुता) अहसू, २.२२)
अभिध्यातृ-वि., मनसा दोहणारीलः (चशा. ८.२१) अभिध्यायिन्-बि., ध्यानशीङः, चिन्तनशीलः
( असंशा. ₹)
अभिनव-वि., अनतिकान्तसंबत्सरम् (युसे. ३६,८) अभिनिर्वृत्ति-त्री., उत्पत्तिः ( चवि. ८.५२)

ब्यक्छता (चशा. ₹.१२)
अभिनिवेशा-( परिव.) पु., निश्ययः (चलि, २,२५)
अभिन्नचभ्षुस्-वि., अभिब्रतारक:, अभिन्हहि:
(चचि. २६.२५६)
अभिन्यास-पु., रोग० सच्विपातज्जरभेद्,
संभ्रास्तः-उरःहोतोतुगामिन आमाभिवृद्धया प्रकुपितास्ब्रयो दोषा बुद्दीन्द्यियमनोगताः सन्तो महाबोरमभिन्यासं जनयन्ति। अस्य मर्याद़ा पर्खदिनाने।
तेनास्य ख्रणास्य भ्रुतौ नेत्रे च•्रमुषिः, न कस्सांचित् चेष्टायामीहा, तथा च गन्धस्पर्शाशद्दानां नैव ब्बोधः। अनेन स खणेन श्रिरोडसी६्णं लुख्यते, आहारो नाभभतन्यते, क्ष्य्यते, तुघने, परिवर्तनमीए्यते, अल्पमलं किश्चित् प्रभाव्यते च। अयम् अभिन्यासो ज्वरोडसाध्यः ( मानि. २३)
अभिपन्न-वि., आक्कान्तः ( मुड. ४२.८८)
अभिप्रपन्न-वि., अभिमुखंख प्रात्रम् ( सुशा. «., ©)
अभिप्राय-पु., अभ्यथंनम्, मोजनाद्दार्छा, ' ध्रबामभिप्रायेण परीक्षेत' (चबि, ४.८)

अभिम्रेत-बि., निर्णीतंत्ंत्रीकृतं च यत्तत्
(अЕसू. १२.१३ )
अभिमेर्यमाण-वि., गातिमान्, प्रेरितः ( गुशा, ३..६)
अमिश्रावन-( परिव. ) न., पक्षेपणन्, मिश्रीकरणम् ( ुुचि, ४.२६)
अभिभव-पु, पराभवः ( गुनि, ५, ६)
अभिभवन-(परिच.) न., अभिभवः, कुहृनम् ( युचि.२६.9е.)
अभिमान-पु., अहांकारः (अहस्. १२.१२)
अभिमुख-वि., संमुखः ( मुरा, ५.४५)
अभिमृष-वि., मर्द्वितम् ( सुक, ८.१२)
अभियात्-वि., गच्छत् (चनि, ६.६.)
अमियुक्त-वि., अनुष्टानपरम (अहस्. १२.७₹)
अभियोग-पु., सोल्साहः दीर्थः प्रयल्लः ( चबि, ८.१४)
अमिलाप-पु., इ्च्छा (चनि. ५.५(२)
अभिवाहिन-वि., अभिवहनरीलम् ( नुरा. ८.१३)
अभिविधान-न., आनुगुण्येन अवस्यानम्

> (चाँि. ८.७く )

अभिवृद्धि-बी., विड़ोमर्पेण बृध्धि: (चनि. १.२१)
अभिव्यंक्षक-पु., ज्ञाषकः ( सुस्, ४११३)

( सुट. इृ.२9)
अमिशातक-पु., मिंग्याभिशांसजन्नरोग०, ॠपीणामाडsकोगाजातो रोगः (सुस्, २૪.6)
अभिश्ताक-पु., अभिश्रकः ( गुसू. 28,4)
अमिशाष-y., देद्विज्रिजसिद्धाद्वीनामभिशपनम्।
( मुज. ३ع.२. 9 ) भाष:, (चचि. ३.१११-११२) आगन्नुज्वरनिद्दान०, (चनि, १.₹०) मन्त्रविरोष:
(सुसू. ₹.98)
-जजवर-१रिव. पु., रोग०, आगंतुज्बर०
(चनि. १.३०)
अभिपङ्न-पु., भूतादिसंसर्गः ( वचि. ३,999-992, (चसू. २०४)
-ज-ज्चर-परिव. पु., आगंतुज्वर० (चनि. १.३०) ग्रहाभिषंगाद् अकस्माद् हसितरादिते भवतः।
(असंनि. २.३७)
अभिपव-पु., आसुतकल्प०, मद्यम् (काबि, ₹.३५)
अभिपवण-न., मिश्रणम् (चशा. ८.१७)
अभिपुक-पु., फल०, उत्तरापथिकं फलम्,
(चचि.२२.६૬) 'पिम्ता' हृति केचित, (अह्हो.)
" वातामाभिपुकाष्षोटमुकूलकनिकोचकः। गुरूष्णन्निरधमधुराः सोर्माणा बलमदाः ॥ चातमा शंहणणा वृष्याः कफपित्ताभिवर्धनाः।"

$$
\text { (चसू. } 26.946,944 \text { ) }
$$

कानुल्लद्धौ प्रसिद्ध: फलविशोषः, भभिपुरिति लोके।
(मुस्त. Ү६.१८६, ज;) सेहयोनिफलम्- १३.9०,) अस्दुर इलि हाराणचंद्य।
अभिपुत-चि., निषिक्कम्, मिश्रितम् (चशा,८.१७)
ऋत्रिग्भि: स्रापितं पीडितम् (मुचि.२२.9०) अभिपूक-पु., अभिपुकः (अहस. ६.१२०)
अभिषेक-पु., संस्कार०, असौ विद्युते लोहे निमेवा-
प्रकानन्तरं परिक्षिषं जलम्। दुते वह्निस्थिते लोहे विरम्याप्टनिमेखकम् । सलिलस्य परिक्षेपः लोड-
भिषेक इति स्टृतः ॥" (र.६.५५)
अभिप्रुति-ब्री., स्तुतिः अभीष्टः सोत्रपाठः
(चई. १२.७く)
अभिष्यण्ण-न, वि., अभिव्यन्द्दुक्तम्, मेदःकफाभिब्यासम् (युचि, ४०,४४)
द्ववग्रधानश्ठेव्मविकारयुक्तम् (चसू. १३.५४)
-गुद-वि., गुदात्त्नाबोऽभिष्यन्दते गस्य सः, अतिसारविकारयुक्तो वा। (चसू.१३. प\%)
अभिप्यणणानन-वि., मुखात् सावोऽभिव्यन्द्रते यस्य सः अर्यधिकलालास्रानी वा अन्यं्रेप्मविकारी वा (चस्.१३.48)
अभिप्यन्द्-पु., ढ़पधातुमलस्तोतःसु केतः
( सुस. ४६.49)
मून्रनिस्यन्द्ः ( सुचि. १२.१९)
नेन्ररोग०, 'ग्रायेग सरे नग्रनामयास्तु भवन्ल्य.
भिव्यन्द्निनिमिच्चमूलाः '। (सुड. ६.4)
संख्यासंभ्राशिः-नातजः, वित्तजः, कफजः, रक्तज इति चतुर्विधः 1 (मा)
बतातः -निस्तोदन-स्तम्स-रोमहृर्ष-संघर्ष-पारुप्य-शिरो-मिताप-विशुक्कत्वाद्विवातजलक्षणानि नेन्रे भवन्ति।
( सुड. ६.६)
नासानाहोडल्पशोफता, राह्वाक्षिभूललाटास्यानां तोदस्फुरणभेदनानि, गुफ्काल्या दूषिका, अच्छं शीतमश्रु, चला रुजः कृच्हाबन्विमेपोन्मेपणम्, जन्तूनां सर्पणमिब बेद़ना। अक्षि आघमातमिध सूक्ष्मशल्यै: आचितमिन चाभाति। खिग्धोण्गैश्र उपशमनम् । (असंड. १८)
पित्तजः-दाहः प्रपाकः श़रिशिराभिनन्द्: धूमायनं आ. को. सं. \&

बाप्पसमुच्छुयः इाति पित्तजलक्षणानि भवन्ति।
( सुड. ६.८)
शोफो, चर्र्मनः बहिःइयावता, अन्त:छेद़ः पीतोष्णमश्रु,रागपीताभदर्शनमक्ष्णः क्षारोक्षितस्बं क्षतत्बं च।
(असंड, १८ )
कफजः-उव्गाभिलाषः नेग्रगुर्ता, अक्षिशोफः, उपदे़ःः, क्वै्यमतिशैय्यम्, मुहुः पिच्छिलः साबः।
( मुज. ६.द)
महान् कण्डुः, निद्धा, अब्नानभिनंदुनं, सान्द्रृस्तिश्धबहुश्वेतपिच्छावदूपिकाध्रुता भवति।
(असंड. १८)
रक्तज:-" ताम्राभ्रुता लोहितनेत्रता च। राज्यः समन्ताद्निलोहिताश्र । पित्तस्य लिख्ञानि च यानि तानि रक्काभिपनेने नयने भवन्ति ।" ( गुड. ६.२) अभ्रुराजिदूपिका, शुक्लमण्डलद्र्शनानां रकत्वं तथा च पित्ताभिल्यन्द्ल लक्षणानि। (असंड. १८) अयं साख्यो नेन्नरोगः।
नाशिनी-ल्री., सिधद़ौपधि०, नेन्राभिप्यन्द्नाशिनी वर्तिः (र. २ই.३२)
अभिप्यन्दन-वि., अभिव्यन्द्कररं दृध्यादि
(अहस्. 93.96)
अभिप्यन्द्रमान-वि., आपूर्यमाणम् (चनि. ५.s.)
अभिएयन्द्नि्न्-वि., दोषधातुमलस्नोतसां क्लेद़्रासिजनकम् (सुसू. ४६,40) गुण०, उपलेपकारी ( भुचि, ४०.३१) आभिमुख्येन सन्दुर्यति मालिन्मात् स्रोतसां स्रुतिरूपं ंठ्ठव्माणं करोति (अह्ठस्, ६.२५)
अभिष्बङ-पु., धासक्तिः ( असंग़ा. 4.99)
अभिसन्न-वि., अभितः सर्वथा अवसन्नम्
(चचि. 6.46 )
अभिसंं्लव-पु., आत्मनोऽभिमतः अनात्मन्यभिसंएलवः। आत्मनोडनात्मगोचरतया आत्मयुध्द्यरिल्यथ: ( चशा. 4.90 )
अभिसर-वि., आनेता, प्राणानामभिसरः प्राणानामाजेता (चसू. २२.4)
अभिहत-न., अभिघातः ( सुस्. ४२.९く) (२) अभिहनन-न., शास्बादिभिस्ताडनम् (चनि. 6,6 (२) अभिद्हुत-वि.,ऋत्विम्भिरमौन प्रक्षित्तम् (सुचि. २२.9०) अभीराजि-पु., कीट०, अनेन दशे सति बातग्रकोपः

वातरोगाश्र भवन्ति। (सुक, ८.५-८)
अभीर-स्री., वनस्पति०, भातावरी ( सुड. ४२.6०)

अभीक्ष्ण-अ, पुनः पुनः, अनवरतम् (चसू, $८, ६$ )
अभीष-पु., तिलकः (रा. १०. र६६)
अभेद्य-न., हीरकम् ( ध. ६.५६.)
अभेवज-न., यद़ौबधाद् विपरीतं तत्। विपरीतं नाम रोगजननलक्षणार्थकारि। 'अभेषजमिति जूयं विपरीतं यद़बधात, (चचि. ग.74) अभेषजं द्रिबिधंवाधनं सानुयाधनं च (चचि. २.५)
अभ्यक्त-वि., लिस्तम् ( सुचि. ३૪.१२)
सन्निभ-यि., तैलक्निग्धकल्पः, (चइ. $\langle, Q$ )
अभ्यङ्ज-पु., उपक्रम०, शरीरे तैलविमर्द्नम्। 'तथा शरीरमक्यद्भाद् हठं सुच्च्वक्च जायते।
(चस्. ५.८६)
गुणाः-अम्यझो मार्द़वकरः कफवातनिरोधनः। धातूनां पुद्विजननो मुजावर्णाबलग्रद़ः। (सुचि. २x.३०.) खेहस सिरामुखद्विमिः इरीरसन्तर्पणकालं के चिदन्र पठन्ति। "रोमान्तेब्बनुददेहस्य स्थित्वा मात्राशतग्रयम् । ततः प्रचिशति स्रेहृश्रतुर्मिंग्रै्छतित ख्वचम् ॥। रंक्त, गच्छति मात्राणां शैतैः पश्शभिरेख तु। पद्रमिर्मॉसं प्रपघेत मेद्: सस्तमिरेव च।। शतैरश्टभिरस्थीनि मज्ञानं नवभिर्द्नेत् । तन्रस्थान् रामयेद़ोगान वातपिक्तकफाल्मकान् ॥"
( सुचि. २४.३०-३× ड.)
अभ्यदनिवेयः-
'केबलं' सामदोपेपु न कथंचन योजयेत् ।
तरणगज्वर्यजीर्णी च नाम्यक्षब्यौ कथंचन॥ "तथा विरित्को वान्तश निरूडो यश्र मानवः। पूर्वयोः कुच्छृता व्याधेरसाध्यत्वमथापि का ॥ ऐोषाणां तद्हः प्रोक्का अग्रिमान्य्याद्यो गदाः। सन्तर्पणसमुत्लानां रोगाणां नैव कारयेत् ॥" ( सुचि. $2 \times$, ३4—३८) अम्यक्जन-न., अम्यद्शः (चस्. १.ธง,) तैलम् (И. ६.१२\%) अझ्षनप्रकार० (असंड. १\%) ( प्रत्यंजन' पाठः इंदु.)
-यन्त्र-न., यन्त्र०, अम्यझनयन्ं पड नुुलं बस्तियन्त्राकारं मुखतोऽकर्णिंक मूलमुखयोरद्रुपकलायप्रवेशासोतस्कम् (असंसू, ३४.१३.)
अभ्यनुक्षा-खी,, निग्रहस्थान०, 'अभ्यनुज़ा नाम सा यः इ्टानिष्टाम्युपगमः' ( चवि. ८.६२, ) मतानुज्ञा च " स्वपक्षद़ोषाभ्युपगमात् परपक्षोपम्रसनः (गी. न्या, सू. प,२,२१)

अॠयन्तरयातनेत्र-वि., रोगलक्षण०, कोटरान्तःप्रविपाक्षिगोलकः ( सुड, 4६.99))
अम्यन्तरायाम-पु., बातरोग०, अन्तरायामः
(चचि.२く,३4)
" अभ्य्यन्तरं धनुरिव यदा नसर्ति मानकः। तदास्याऽम्यम्तरायांम कुरते मार्तो बही " ( युनि. १. $4 \%$ )
अभ्यर्द्रित-वि., पीडितम् ( भुड. ४२.\&)
अभ्यवपात-पु., परमार्थतो नात्मनि ममता
(चशा. 4.90)
अभयवहरण-परिव, न., भोजनम् (सुचि. २३.४)
अभ्यवहार-पु., आहारः (चस्, २५.४०.)
अभ्यवहार्य-वि., भम्यवहत्तु भोक्तुं योग्यम्, भक्षणीयम् (चनि, ४,५०)
अभ्यवहत-वि, भक्षितम् (असंस्, १०)
अभ्यसूया-खी., छिन्दान्बेपितया परगुणेपु देपारोपणम् ( सुस्. १.२५-३)
अभ्यागमन-अभिव्यक्तिः (चनि,१.२१)
अभ्यास-पु., सतरक्तिया, भावाम्यसनम् इीलनम्, (चस्. २६.३० अहसू, १२.५५) साभीप्यम् ( सुनि.४.4)
अं्युग्र-वि., अम्भुद्रातम् (चई. १२.\%७)
अम्युद्य-पु., स्वर्गः ( चसू. ११,२७.) सुखस्य हेतुः,
सुखागमः (मुसू. २५.३०)
अम्युद्रीरण-परिव.-न., प्रकोपनम्, उर्धनम् (मुसू. १२.१6)
अभ्गुपगम-पु., गुस्वाक्यादीनामझीकाःः
(सुसू, ६.२०)
-सि.द्धान्त-पु., अम्युपगमसिद्दान्तो नाम सः,
यमर्थमसिन्द्रमपरीक्षितमनुपदिप्टमहेतुकं बा वाद्कालेऽम्भुपगच्छन्ति भिषज:। (चवि, ८.३७,) अपरीक्षिताभ्युपगमात् तहिहोपपरीक्षणम् अं्युपगमसिद्वान्तः । (गी. न्या. सू. १.१.३१)
अभ्युपपत्त्र-पु., अकम्पानुकम्पया अनुग्रहीता

$$
\text { (चसू, } 6.96)
$$

अभ्युपाय-पु., अमोघः उपायः, सुण्डु साधनम्
(असंसू. २२.१६)
अभ्न-न., वनस्पति०, मुस्ता (सुड. १०.४)
मेघः ( सुक, ७.४१) अभ्रकम्, महारसेपव्वेकम् ।
(र. २.१)
-कड़ली-बा., वनस्पति० बन्यकह्ली, वर्षगात्

प्रागेव मेधानां गर्जनाशब्देनापीयम祭रिता भर्वत， कोंकणे प्रसिन्दा（र．१९．३०）
－काल－पु．，वर्षाऋतुः，ध्रावणभाद्पपौ （चशा．२．०५）
－ग्रास－पु．，पारदसंस्कार०（र，१．३१）
－पटव－न．，अभ्रकम्（ध．पारे．६．३－४）
संप्लव－पु．，मेघानां सर्वतोगमनम्（सुड，५．२१）
सार－पु．，बनस्पति० कर्पूरः（रा，१२，4६）
अभ्रक－न．，महारस० तद्गुणाः－स्विरंध，प्रज्ञाकरं，जरा－ नाइानं，बुष्यम्，आयुप्यं，बल्यं，रहख्यं，दीपपनं， पाचनं，वातपित्तघं，क्षयझं，सकलगद़्ं च।
（घ．परि．६．३－૪．）
अभ्रह्रुप－वि．，अन्युचम्（अहस्．३．३३）
अभ्योप－पु．，काण्डस्थ：अपक्वो भृष्टो यवः
（असंस्，90）
अमत्र－न，，राराबस्थल्यादिपात्रम्
（चइ．१२．३२．，）（असंनि，५－८．）
अमत्रक－न．，अमत्रम्（ कासि．१）
अमर－पु．，देवः（ सुचि．२८．२६）
खनिज०，पारदः（ रा．१२．૪२）
बनस्पति०，देवदाखः（ सुचि．३७．9१）
－कण्टिका－र्त्री．，बनस्पति॰，शतावरी
（रा．४．४३७）
－काप्ट－न्न．，देबदाऱः（ सुड．११．८）
－गुकु－पु．，धन्बन्तरिः（ सुनि，२．३）
－तर－पु．，देबदाखः（असंचि．२．३）
－दाऊ－न．，देबदारः（ब．१．66）
－प्रभुपु．，हन्दः（ चसू．१．२२）
－वर－पु．，देवश्रेप्टः（ सुसू．१．३）
－बरायुधसाह्वय－पु．，वनस्पति०，वज्रकन्द़：
（ गुचि．96．४9）
अमरा－खी．，वनस्पति०，निर्गुण्डी（असंड，द）
इन्द्यबारुगी（ रा．३．३७）
मूर्वा（ रा．३．१०）
नद़ीवृः（ रा，११．११६）
अपरा，गर्भस्य नाभिनाडीप्रतिबध्दा＇अमरा＇इति लोके । चक्र०，（चशा．६．२३）（＇भपरा＇ दप्वव्या）＇अपरा＇पहा．
अमराजरा－बी．，कुमारी（रापरि．५．9०）
अमरार्त－वि．，देवगृहीतम्（चचि．२．६८）
अमराह्ब－पु．，वनस्पति॰，देवद्वारःः（सुड，५२，१४）

अमरी－खी．，मूर्बा（रा．₹．90）
कुष्णपुप्या，निर्गुण्डी（र．२₹．१२）
नीलदूर्वां（र．२२．95）
आकाइावल्रो，तन्तुमयीयं निप्पन्ना बृक्षोपर्येबोत्पद्य
तिष्टति，＇अमरवेल＇इृति लोके（र．२३．१२．）
अमर्स्य－वि．，अमानुपम्（चचि，Q．१५）
अमर्प－पु．，अक्षान्तिः，असहिव्णुता（चचि．«．१२） （चनि．५．e）
अमर्पण－बि．，असहिण्यु；，अक्षमी（मुशा．४．\＆०） अमलभास्कर－पु．，यस्मिन् दिनभागे अमलः प्रबल－

राझ्मर्भास्करः स मध्याह्बः（चस्，१३．१९）
अमला－खी．，सातला（ ध．१．२३८）
अमात्रा－त्री．，मात्राया हीनस्त्रमाधिक्यं का
（असंसू．११．१०）
अमात्रावत्त्व－न，मात्राया हीनत्वमधिकरवं वा
(चवि. २.6)

अमात्राशान－न．，अशानस्य हीनताइsधिक्यं बा （असंसू．9ै．३と）
अमानुपोपसर्गप्रतिषेध－पु．，अध्याय०（सुड．६०，१）
अमिलातक－पु．，बनस्पति०，राजतरणी（रा．१०．२४६）
अमूर्तत्व－न．，अहइय्वम्नम्（चस्．२०．१२）
अमृणाल－न．，उशीरम्（ चस्．३．२₹）
लामजक्जक्（घ，₹．＜६．）
अमृत－न．，समुद्दमन्थनोन्दूतमृत्युहरहद्य० （ सुचि．१५．，₹）
जरादिहरम्（चचि．१．७く）
बि．，अमृतमिब दोपश्रकोपस्याकरणाव्
（ मुस्．亏 ४५．३）
－कल्दा－बी．，गुहुची（घ．१．४）
－घृत－न．，सिद्धघृत०，तद्नुणाः－परं विपसंशमनम्，
मृतं संजीवयेत्（चचि，२३．२४२—२४४）
（सुक．६．१२．१३）
घृतम्－（ ध．६．१४\％．रा．१५．२०२）
बनस्पति॰，गुडूची（र．१८．२१४）
पारद्ः（रा．१₹．४१）
विपम्，वत्सनागाख्यम्（र．१२．६९）
पु．，वाराहीकन्द्द：（रा．५．१३५）
मकुष्ठक：（रा．9६．984）
－प्राराघृत－न．，सिन्दुधृ००（चचि，११．३५－૪३）
－फल－न．，वनस्पति॰，भामलकम्（चचि．6．986）
पु．，बनस्पiि०，पटोलम्（घ．१．५०）

अभीक्ष्ण-अ., पुनः पुनः, अनवरतम् (चस,, ८,६) अभीए-पु., तिलकः (रा, 9०. २६७)
अभेद्य-न., हीरकम् ( ध. ६.५६.)
अभेवज-न., यद़ौबधाद् विपरीतं तत्। विपरीतं नाम रोगजननलक्षणार्थकारि। 'अभेपज़मिति ज्ञेयं विपरीतं यद़ौपधात्। (चचि. 9.१4) अभेषज द्विचिधबाधनं सानुबाधनं च (चचि, २.५)
अभ्यक्त-वि., लिस्सम् ( सुचि. ₹४.92)
सन्निभ-वि., तैलस्निग्धकल्पः, (चइ. ८.\&)
अभ्यड्न-पु., उपॠ्रम $\circ$, रारीरे तैलविमर्द़नमू। 'तथा शरीरमक्यद्जाद् टढढं सुच्चक्च जायते।'
(चसू, ५, ८६)
गुणाः-अभ्यन्नो मार्द्वकरः कफःातनिरोधनः। धातूनां पुशिजननो मृजावर्णवयलप्रद्नः ( सुचि. २४.३०.) सेहस्य सिरामुखादि़िः ₹रीरसन्तर्पणकालं केंचिद्नुत्र पठन्ति। "रोमान्तेज्ननुदेहस्य स्थित्वा मान्राशतन्रग्रम्। ततः प्रविशाति स्रेहश्वत्वर्भिर्गच्छतित त्वचम् ॥ रक्ष गच्छति मात्राणां शतैः पश्शभिरेव तु। पड्मिर्मासं प्रपघ्येत मेद्ः सपमिरेव च ।। शँतैरप्रभिरस्थीनि मज्ञानं नवभिर्घजेत्। तन्रस्थान् र्मयेड़ोगान् वातपित्तकफात्मकान ॥" ( सुचि. २૪.३०-३૪ ड.)
अभ्यदनिषेध:-
'क्वलं सामढ़ोपेपु न कथ्रंचन योजयेत।
तरुगज्वर्यजीर्णी च नाभ्यक्तवयौौ कथंचन॥ "तथा विरिको वान्तध्य निरूठो यश्य मानवः पूर्वयोः कृच्छ्रता व्याधेरसाध्यस्त्रमथापि वा ॥। शेषाणां तदुहः प्रोक्का अग्निमान्य्याद्यो गद़ाः। सन्तर्पणसमुत्थानां रोगाणां नैन्र कारयेत् ॥"
( युचि.२×, ३५ー३७)
अभ्यक्जन-न., अभ्यद्ञः (चस्. १.८6,) तैलम् (ध. ६.१२५) अब्जनप्रकार० (असंड. १\%) ( प्रत्यंजन' पाठः हंंदु.)
-यन्त्र-न., यन्न्र०, अभ्यअ्जनयन्न्र्र पड झुलुल बस्तियन्त्राकारं मुखतोडकणिंक मूलमुखयोरद्नुछकलायम्रवेशास्रोतस्कम् (असंस्, ३४.१३.)
अभ्यनुज्ञा-त्री., निग्रहस्थान०, 'अभ्यनुज़ा नाम सा यः इ्रानिप्राभ्युपगमः' (चां, ८.दे, ) मतानुज्ञा च " स्वपक्षदोषाम्युपगमात् परपक्षदोषप्रसङः
(गौ. न्या. स. . १.२.२.१)

अभग्तन्तरयातनेत्र-वि., रोगलक्षण०, कोटरान्तःप्रविष्टक्षिगोलकः ( सुड. ५६.99) )
अभ्यन्तरायाम-पु., वातरोग०, अन्तरायामः
(चचि.२८.३५)
" अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवः। तदास्याऽम्यन्तरायामं कुरते मारुतो बल्डी, ( मुनि, १.५६)
अभ्यर्द्रित-वि., पीडितम् ( सुड. ४e.\&)
अस्यवपात-पु., परमार्थतो नात्मनि ममता
(चशा, 4.90)
अभ्यवहरण-परिब, न., भोजनम् (सुचि. २₹.ऽ)
अभ्यवहार-पु., आहारः (चसू. २५.₹०.)
अम्यवहार्य-वि., अभ्यनहतंतु भोक्तुं योग्यम् , भक्षणीयम् (चनि, 8,40)
अभ्यवहतन-वि., भक्षितम् (असंसू, 90 )
अभ्यसूया-र्त्री., छिद़ान्बेषितयापरणुणु द्रोपारोपणम् ( मुसू. १,२५-₹)
अभ्यागमन-अभिद्यक्ति: (चनि,१,२१)
अभ्यास-पु., सततक्किगा, भावास्य्यनम् रीलनम्, (चसू. २६.२० अहसू, १२.44) सामीष्यु् ( मुनि.ख.५)
अभ्युग्र-वि., अभ्युद्यतम् (चई. १२.४२)
अम्गुद्य-पु., स्वर्गः (चसू. ११.२७.) सुखस्य हेतु:, सुखागमः (गुस., ३५.३.७)
अम्युद्रीरण-परिव.-न., प्रकोपनम्, वर्धनम् (मुस्. 92.76 )
अभ्युपगम—पु., गुख़ान्याद़ीनाम太्नीकारः
( सुसू, ६,२०)
-सिद्धान्त-पु., अम्युपगमसिद्दान्तो नाम सः, यमर्थमसिन्द्रमपरीक्षितमनुपदिप्येतेतकं बा वाद़कालेऽम्युपगच्छन्ति भिषजः। (चवि, ८.३ง,) अपरीक्षिताभ्युपगमात् तद्विदोषपरीक्षणम् अभ्ग्रुपगससिद्वान्तः। (गी. न्या. सू. १.१.३१)
अम्युपपत्तु-पु. अकम्पानुकम्पया अनुग्रहीता (चसू. 6.94 )
अभ्गुपाय-पु., अमोघः उपायः, सुध्दु साधनम्
(असंसू, २२.१६)
अभ्र-न., वनस्पति॰, मुस्ता ( गुड. 90, \%)
मेघः ( मुक. 6.59 ) अभ्रकम्, महारसेटेेकम्।
(र. २.१)
-कद्ली-बी., चनस्पति० बन्यकद्ली, वर्षगाच्

प्रागेन मेघानां गर्जनाशबदेनापीयमझुरिता भवरि， कोंकणे प्रसिद्धा（र．१२．३२．）
－काल－पु．，वर्पाऋतुः，ध्राबणभाद्पदौ （चशा．२．邓५）
－ग्रास－पु．，पारदसंस्कार०（र．१．३१ ）
－पटव－न．，अभ्रकम्（ ध．परि．६，३－४）
－संप्लव－पु．，मेघानां सर्वतोगमनम्（मुड．४．२．）
－सार－पु．，वनस्पति० कर्पूरः（रा．१२．५६）
अभ्रक－न．，महारस० तद्गुणाः－स्सिग्ध，प्रज्ञाकरं，जरा－ नारानं，वृष्यम्，आयुव्यं，बल्यं，रुच्यं，द्दीपनं， पाचनं，वातपित्तमं，क्षयमे，सकलगदृं च।
（ध．परि．६．₹－૪．）
अभ्रङ्रपप－同，अन्युच्चम्（अहस，₹．२₹）
अम्योग－पु．，काण्डसः अपक्वो भृष्टो यवः
（असंस्．१०）
अमत्र－न．，दारावस्थाल्याद्यिपात्रम्
(चइ. १२.३८., ) (असंनि. ४-२.. )

अमत्रक－न．，अमत्रम्（ कासि．११）
अमर－पु．，देवः（ युचि．२८．२६）
सनिज०，पारदः（ रा．१३．४२）
बनस्पति०，देवददारःः（ युचि．३७．११）
कण्टिका－खी．，वनस्पति॰，राताबरी （ रा．४．४३७）
－काप्ट－न．，देबद़ारः（ सुउ．११．६）
－गुरु－पु．，घन्बन्तरिः（ मुनि．२．३）
－तर－पु．，देबदारःः（असंचि．२．३）
－द्वार－न．，देबदारहः（ ย．१．७ง）
－प्रभु－पु．，इन्द्：（ चसू，१．२२）
－वर－पु．，देवश्रेष्टः（ मुसू．१．३）
－बरायुधसाछ्वय－पु．，वनस्पति०，बत्रकन्द्द：
（सुचि．१७．89）
अमरा－स्री．，बनस्पति०，निर्गुण्डी（असंड，८）
ह्न्द्वारुणी（रा．₹．२Ь）
मूर्वा（ रा．३．१०）
नदीवरटः（ रा，११，११६）
अपरा，गर्भस्य नाभिनाडीप्रतिबद्दा＇अमरा＇छृति
लोंक । चक्न०，（चशा．૬．२३）（＇अपरा＇
दृप्रष्या ）＇अपरा＇पहा．
अमराजरा－खी．，कुम्मारी（ रापरि．4．9०）
अमरार्त－वि．，द्ववगृहीतम्（चचि．$\uparrow . ६ ६$ ）
अमराब्ब－पु．，वनस्पति०，देवदारः（सुड，५२．१४）

अमरी－ब्री．，मूर्वा（रा．३．9०）
कुण्गपुप्पा，निर्गुण्डी（र．२३．१२）
नीलदूर्वा（र．२२．१९）
आकारावह्धी，तन्तुमयीयं निप्पत्रा वृक्षोपर्यवेनेत्पद्य
तिप्टति，＇अमरवेल＇इति लोके（र．२३．१९）
अमर्त्य－वि．，अमानुपम्（चचि．४．१७）
अमर्प－पु．，अक्षान्तिः，असहिज्गुता（चचि．«．१२）
（चनि．८．е）
अमर्पण－वि．，असहिण्युः，अक्षमी（सुशा．४．९०） अमल्गास्कर－पु．，यस्मिन् दिनभागे अमलः प्रबल－

रईिमर्भास्करः स मध्याह्नः（चस्，१३．११．）
अमल्या－बी．，सातला（ ध．१．२३८）
अमात्र）- र्री．，मात्राया हीनत्वमाधिक्यं वा （असंसू，99．9०）
अमात्राबच्च－न．，मात्राग्रा हीनत्व्रमधिकत्वं का （चवि．२．，
अमात्राशान－न．，अशानस्य हीनताडsधिक्यं वा
（असंस्，१०，३०）
अमानुपोपसर्गप्रतिपेध－पु．，अध्याय०（सुड．६०．9）
अमिल्यातक－पु．，वनस्पति॰，राजतरणी（रा．१०，२४६）
अमूर्तत्व－न．，अदइयत्वम्व（ चस्，२०．१२）
अमृणालन्न．，डरीरम्（चसू．२．२६）
लामज्ञकम्（घ．३．८६．）
अमृत－न．，समुद्दमन्धनोद्नुतमृत्युह्रद्ब्य०
（मुचि．94．६）
जरादिहरम्（चचि．१．७く）
बि．，अमृतमिश दोपप्रकोपस्याकरणात्
（सुसू．ह ૪५．३）
－कन्दा－स्री．，गुड्रची（ध．१．५）
－घृत－न．，सिद्धघृत०，तद्नुणा：－परं विषसंशमनम्，
मृतं संजीवयेत्（चचि，२₹．२૪२－२४ร）
（ सुक．६．१२．१३）
घृतम्－ध．६．१४४．रा．१५．२०२）
बनस्पति०，गुड्रची（र．१८．२१४）
पारदः（रा．१३．४१）
विषम्，वत्सनागाख्यम्（र．१२．६९）
पु．，वाराहीकम्नः（रा．७．१३५）
मकुछक：（रा．१६．१४५）
－प्राशघृत－न．，सिद्धघृत०（चचि．११．३५－४३）
－फल－न．，वनस्पति०，आमलकम्（चचि． $6.9 \times 6)$
पु．，बनस्पति०，पटोलम्（ध．9．५०）
－फला－त्बी．，दाझा（ रा．११．७४）
－फलाख्य－न．，पारे（ले）वतम्（रा．११．८द）
－रसपाक－पु．，योग० भह्धातकघृतम्राशः
（ असंड．४e．）
－रसा－त्री．，दाक्षा（रा．११．৮६）
－लता－त्री．，गुडूची（ध．१．१）
－चटी－र्ती．，सिदौषधि०，इयमजीर्हलन्मवातघी （र．१६．१६०－१६१）
－वह्डी－ल्री．，गुडूची（चचि．१．७८）
संभवा－त्री．，गुडूर्ची（घ．१．३）
－स्रवा－स्री．，चनस्पति०
＂झ्येयाऽमृतस्रवा वृक्षरहाख्या तोयव्द्धिका। घन－ वह्हीसितलतानामभिः शरसंमिता ॥＂
गुणाः－ईपत्तिक्ता पध्या－रसागनी विपर्दी घण－ कुष्ट－आम－कामला－श्वग्युध्नी，ड्यं चित्रकूट्रदेशो प्रसिन्दा（ रा，परि，३．६५．）
खी．，खदन्नी．（रा．परि．＇．．94）
－हस्त－वि．，पताकादिचिह्नांकितपाणिक：，अनामिका－ घःस्थरेखाङः（र．५．२९．）
अमृतक－पु．，वनस्पति०，आम्रातकः（असंस्．२६．६） अमृतका－स्री．，गुद्रानी（चसू．१४．३१）
अमृता－म्न्नी．，वनस्पाति॰，गुडूर्ची（मुस्．१२．२३．）
（चसू．2＇5． 80 ）
हरीतीकी，（ध．१．२०ч．）
आमलकम्（ रा．११．३२५）
इंदृवास्गी（रा，₹．३७३）
तांबूर्ली（ध，परि．₹．१）
दूर्वा（रा．८．२२७）
दgब्या दूर्वा，दूर्वाभेद्：，नील्यूर्वां（रा．८．२२૬）
आसुत॰，सुरा（रा．१४．₹१२）
खनिज०，तुवरी，सौराट्री（घ．३．904）
अमृतासछः खर्परिकातुत्थकम्（ड．सुक．१．५४）
－कल्द्－पु．，चनस्पाति०，गुद्राक्वन्द्डः（र．99．प८）
－क्षार－पु．，गुडूचीक्षारः（ मुड，४१．३८）
－द्वय－न．，गुद्रची हररीतकी च（ सुचि．३७．२०）
－फल－पु．，पटोलः（ध．१．५०）
－सङーन．，तुत्थ्यम्（चसू．३．9०）
मयूरतुत्थम्（चचि．१४．५४）
कर्परिका अमृता गुड्वची आसझो रसा अनम् （असंड，३०）
संश्चु．，सर्परिकातुल्थम्（चचि，५．११४）

अमृताख्यघृत－न．，सिद्यघृत०，इडं विशबाधायां हुदगय－ रक्षाकरम्（ सुक．9．6廿－60．）
अमृतागम－पु．，अम्टतं गुणः，तदुस्पत्ति：
（चचि．१．३．११．）
अम्ताद्यतैल－न．，सिद्धतैल॰，इद्यमुन्माद़ादिहरं वात－
रक्कादि．हरं च（चचि．2०．9०．
（चचि．28．．903－908）
अमुतार्णव－पु．，सिनौषधधि०，（र．१८．9८४ー८に．）
अमृतोन्द्रव－वि．，अमृतेन सहोद्रवो यख्य（सुनि．१．३）
न．，नुत्थम्（रा．१₹．204）
（अमृतोन्र्रा ）सी．ताम्बूली（घ．₹．१．）
अमोघा－त्र्री．，बनस्पति०，पाटला（चसू．४．१८）
चिडङ्गम्（ च．2．99）
आमलकी（चसू． 8.9 F ）
लक्ष्मणा（चसू．र．96）
अमोह－पु．，माहाराभाइः，निश्विन्तमनस्कता （मुसू．३४．9४）
अम्वर－न．，घस्यम्（ सुचि，亏०．৮）
आकाराम्（ मुचि，३५．२．v）
अभ्रकम्（ रा．१३．२）
－धारण－न．，वस्तधारणम्（चस．＂．\＆＇）
－पीयूष－न．，विश्गुपदामृतम्（ शा．१．१．४८．）
अम्बप्रका－त्री，，बनस्पति०，अस्बष्टा（ब．३．११६）
अम्बप्ठकी－स्त्री．，बनस्पति०，पाडा（ब．१．ь०）
अकर्णविन्दा（चक．चस्．$x . \chi$ ）
अम्बप्रा－र्बी．，बनस्पति०，पाटा（चनि．१ै．११₹）
पाडा मयूरशिखाख्या（अहुसू．94．\％०）
यूथिका（रा． 90.240 ）
क्षुड़ाक्लिका（रा．५．．४४）
महाक्कइः（ध．५．११०）
माचिका，＇साकृर＇इूंत लोके（ड．सुचि．99．9०）
＇मोहता＇इात लोके，＇सूक्ष्मपत्रा＇चाङेरी，
＇अम्बाडा＇अम्तिका＇（र．90．ட०－८9）
＇साकुरडा＇（ युड．२१．\％८）अम्बिका－माचिका अस्त्रध्रागुणा：－
－अम्विका तु रसे तिक्ता तथोव्गा कफ्नारारी।
अशोंन्नी ध्रग्रथूल्यानपरिपन्थितग्रा समृता $11{ }^{2}$
＇माचिका तु कषाया च कण्ह्या वातबलासजित，
पित्त्रकोपशम मी घ्रणशोधनरोपणी ॥＇
＂भम्बष्टा सा कपायास्ल्रा कफकण्ठरूजापहा।

वातामयबलासर्नी रचिकृद्धीपनी परा।：
（घ．3．99६）
बम्बषाढ़िगण－पु．，वर्गं०（ सुसू．३८，४६）
तदुणाः－पक्ताडतीसारनाशनः，संधानीयः पित्त
हितः द्रणरोपणः（असंस्．१५．३२．）
अम्बप्रिका－त्री．，अस्बष्टा（रा．₹．960）
अम्बा－ली．，अम्बध्टा（घ．३．११६）
अम्बाल्दा－ब्बी．，अम्बप्टा（रा．र．१७०）
अम्बालिका－खी．，अम्बष्टा（ब．₹．99६）
अम्विका－ब्री，अम्न्वष्ठा（घ．₹．99६）
श्रेताम्ली（ रा．परि．૪．३७）
अम्न्रु－न．，जलम्（ सुशा，२．३३ ）
जलमह़ाभूतम्（चचि．१५．25）
वसस्पात०，वालकम्，सुर्गन्धितृणाविदोशः，＇वाळा＇
＇खस＇हृति लोक（र．१२．६८）
आढ़ारपाकजो च्यापी रसधातुः（सुगा．२．३३）
स्वर्रः（र，२．८६）
－कर्मन－न．，केद्रसंश्लेपादिक जलकर्म （अहुस्．१२．7．）
－कमित्व－न．，रोगलक्षण०，तृव्णास्वलक्षणम्
－कुक्कुट－पु．，जलचरपक्षिविशोषः（ असंसू．6）
－कुक्कुटिका－स्री，，जलकुक्कुटी कृष्णवर्णा，＇तुर्टियाक＇
इति लोके（सुस， $8 母 .904$ ）
－कुक्कुटी－की．，बारिचरपक्षि०，जलक्कुक्कुटी
（चस्．२०，४३）
－चर－पु．，हंसदिभाणि०（चरि，१२．१८）（४）
－ज－जन्म－न．，बनस्वांत०，कुमुद्रम्
（रा．90．२४き）
सैन्धवम्，लवण०，उरीरविशेष：
बत्सनाभो बा（ $₹$, ११．४०）
पु．，शङ्सः（ सुक．，र．२६）
－द－पु．，मेघः（र．४．२९）
मुस्ता（ मुड．६१．३१）
अइमन्तकः（ रा．८．२९०）
－द－क्षय－पु．，रारद्ऋतुः（मुचि．३०．२४）
－दागम－पु．，वर्बांत्रतुः（ सुचि，३०，३२）
－द्वानीक－न．，मेघघटा（युचि．३०．३८）
－धर－पु．，मुन्ता（घ．१．४०）
－धिस्तवा－ब्री．，कुमारी（रा，परि，‘．११）
－पान－न．，जलपानम्（ अहस，．५．१₹）
－पूर्ण－पु．，रोग०，उल्बकः（ असंट．२ ）
－प्रसाव्－पु．，वनस्पनि०，कतकम्（रा．११．२३५）
－प्रसाद्नफल－न．，कतकम्（ध．३．१७२）
－योनि－वि．，जलोत्पन्नम्（ अहस्．२．२）
－रह－न．，क्जमुद्रम्，पुण्डरीकरक्तोत्पलादिकम्
（सुड．૪७．६ं२）
－रहा－स्र्री．，पगा（ रा．४．१२．१）
－लम्ब－वि．，अम्नुना लम्बमानः，अतिनिर्भरख्वात।
（अह्टसू，३．४२）
－वह्विका－खी．，कारवद्धी（रा．৮．२．く ）
चह－यि．，उद्कवहम्（चचि．२．०．१६．）
－चासा－त्री．，पाटला（ध．१．१२०）
－चासिनी－ब्री．，（घ．२२०）
－चाहिन－वि．，उदकवहम्（चबि．，६．११）
－संभव－वि．，समुद्रोत्पन्नम्，अम्बुसंभवत्वेन विपस्य वर्षाप्रकोपिस्चम्，（चचि，२२．६；७）
अम्भस्－न．，जलम्（घ．६．३०२）
（ अम्भः）इग्रामाका－ली．，वनस्पति०，जलज्ञा ओडिका（चसू，२०．१७）
－ज－न．，कुसुद्यम्（रा．9०．२०₹）
－जपत्र－न．，कमलपन्रम्（अहस．，२४．१6）
एतत् पुटपाके उपयुज्यते．
－द－पु．，मुस्ता（सुंड．₹०．२२०）
－धर－पु．，वनस्पति०，मुस्तम्（ मुउ．५२．३१）
－धि－चु．，समुदफेनः（र．३०．००）
－धिपल्धव－चु．，प्रवालम्（रा，१३．63．）
－रह－न．，कुमुदम्र（रा．१ब．२४३．）
－सार－न．，मौनिक्रम्（ रा．१३．₹₹）
अम्ल－पु．，रस०，तद्नुणकर्माणि－अम्ल्रसः भुक्त रोच－ यति，अभ़िं दीपयति，देहं चृंहयति，ऊर्जयति，मनो योधयति，हुन्द्रियाणि ह्टीकरोति，बलं वर्धयति， वातमनुलोमयति，हद्दयं तर्पयति，आस्यम् आसाब－ यति，भुक्तमपकर्षर्यति，केनद्यति；जरयति，प्रीण－ ग्रति，ल्बुः，उव्गः，स्तिर्धध्य । स एवंगुणोडपि एक एव अल्यर्थम् उपयुज्यमानः द्न्तान् हर्ष यति，तर्षयति， संमील्यति अक्षिणी，संवेजयति लोमानि，कफं विला－ पर्यति，पित्तमभिवर्धर्रति，रनंं दूषयति，मांसं विद्－ द्वति，कायं शिथिलीकरोति क्षीणक्षतकृशदुर्बलानां शयधुमापाद्यग्रनि अपि क्षताभिह्तद्पद्ग्धभम्यून－ प्रच्युताव्वमून्रितपरिसर्पितमर्दितच्छिब्नभिन्बविझितस्टो－ द्विद्योतिपपर्द्रीजि पाचर्यति आस्रेगस्वभाबात्，परि－

द्हति कण्डमुरो हवदयं च।（चसू．२₹，（२） अग्लोडमिद़ीसिकृत् स्निग्धो हृयः पाचनरोचनः। उष्गवीर्यों हिमसपर्शाः भीणनः क्हेदनो ल्यु：। （अहसू． 90.90 ）
प्रायोडम्लं पित्तलम्，अन्यन्न द़ाडिमामलकाप्
（असंसू ．१८．२६）
भूतेजसोर्बाहुल्यादम्लो रसो भव्रति（असंसू．．१८） बनस्पति०，मातुलुखम्（ रा．११．२६）
अम्लयेतस् ：－（ध．2．९६）
आसुत०，सुरासौवीरकधान्याक्लादिकम्
（ ड．सुचि．4．9८ ）
काअिकम्（चस्．१४．३३）आंबट कांजी． मथिततक्फ०（घ．૬．१४૬）
－अम्लक－पु．，लक्षण० चत्तारिंरात्पित्तविकारेप्रेक：
（चसू．२०．१४）सान्तदाहह्द्ययझूलोट्नारोम्लक： （असंसू，२०）
－का⿴囗十िक－न．，मयविशेषः，तद्गुणा अवस्रंसि विव－ न्धघनं दीपनं च। स्पर्शांत् दाहज्चरघ्नं पानात्
वातकफापहृं च।（चसू．२ २७．१८२）
－का⿴囗十क्ववीज－न．，अम्लकाध：स्थितद्रव्यम्
（सुसू．११．२१）
काण्ड－न．，लव्वणतृणम्（रा．परि，८．५७）
कामता－स्री．，रोगलक्षण०，अम्लेच्छा
（चशा．४．१६ ）
नण－पु．，वर्ग०，（सुचि．१．०२）
－गन्ध基．，अम्लसहचरितगन्धः（चचि．24．२6）
－चुत्रिका－स्री．，चिश्या（रा．११．४१）
－चूड－पु．चिं्या（रा．११．४१）
－जम्बीरक－पु．，निम्बूंक（ रा．११．२२）
नायक－पु．，अम्लवेतसः（रा．६．१४०）
－नित्य－वि．，निल्याम्ल्रससेवी（चशा．८．२१）
－पश्वक－न．，
पश्ञाम्लकं समुद्दिटं तच्चोंत्तं，चाम्लपश्यकम् ॥
＇कोलद़ाडिमवृक्षाम्लन्चुद्धिकाचुक्रिकारसम् । （र．90．८₹）
बीजपूरकजम्बीरं नारंक्रं साम्लवेतसम् । फलंड पश्चाम्लकं ख्यातं तिन्तिडीसहिते परम्।
－पत्रक－पु．，वनस्पति० अइमन्तक：（घ．१．१९．४） भेग्डा（रा，परि．४．२५）
－पत्रिका－सी．，बनस्पति०，क्षुदास्लिका
－पत्री－स्री．，क्षुद्क्लिका，पलाइी（ रा．५．४४）
－पर्णी－सी．，शाक०，चुक्रिका，＇चांगेरी＇＇चुका＇ इति लोके（र．＇．६६）
－पाक－वि．，अम्ल；पाको यस्य स：
（अहस्द्．५．६३）
－पित्त－न．，रोग०，अम्लपित्तोदिरिणस्खस्पो व्याधि： स्वहेतृपचितं विद्वग्ध अम्लगुणोदिक्तं，पित्तामिति यावत् । अम्लपित्तसामान्यलक्षणम्－अत्रिपाक： कमोल्हेशौँ तिक्ताम्लोदूररगौरं। हृत्कण्टद्दाहोऽ₹－ चिश्येति। भस्मिन् रोगे पित्तं प्रधानं व्रतकफाचप्र－ ग्रानुगौ गौरबोद्नारकम्पाद़िना हेयौ। ऊथ्वांधोगमश नभेद़ाह्रिविधमम्लपित्तम्，तत्राधोगतस्य लक्षणम्－ तृड्दाहमूच्छ्छाभ्रममोहाम्मथैव हरितपीतक्रत्णरक्तादि－ बतुषणंण दुर्गन्बि च तदृम्लपित्तमधोमार्गेण प्रयाति （ मधु．）। कढ़ाचिद्र हह्दासकोठानलसादहर्षस्खेदा－ ह्रपीतत्त्राद़ीनि लक्षणानि भवन्वि। ऊर्र्वगामिनोडम्ल－ पित्तस्य लक्षणानि－चान्तं पित्तं हरित्पीतकर्नलककुण्ण－ मारणं रच्ताभं मांसोदक्रामं तथैवानीवाम्ल्मर्निपि－ चिछहाचंछं लवणकट्रतिक्तादिविविधरसयुक्तं स्लेम्मा－ नुजातं चाम्ति। भुक्ते विद्धाधेडथनाप्यभुक्ते कदाचि－ स्तिक्ताम्लव्नमिं करोति，प्रंविधमेवोड़ारं करोनि। तथैन कण्ठहनकुक्षिद़ाहं शिरसश्र रूज करोति। करचरणदाढमौगगयं महतीमरीचिं अवरं कफपित्तं जनगति। कण्ड्रमण्डलपिडकाशतनिचितगान्रं रोग－ चरं च करोति। अम्लपित्ते वातस्य कफस्य का संस－ र्गाब्वानालक्षणानि भवन्ति। तेन तद्र्ल्लपित्तं भिय－ इ्मोहकरमस्ति। तन्र वातसंसृत्टेऽम्लपित्ते कम्पम्रला－ पमूर्छ्छाचिमिचिमिगात्रावसाद्यूल्लनि तमसो दूर्रानं विभ्रमविमोहहर्षादीनि लक्षणानि। कफसंसुष्टे तु कफनिष्टीवनगौरवजडताऽरचिशीतसाददवमिलेपा－
स्तथा दहनसादग्रलसाद़कण्डूनिद्दाश्येति । अम्लपि－ त्तस्य साल्यासाध्यता－नवाम्लपित्तरोगः साध्यो यत्नेन，चिरोधिथतसतु याप्यो भवति कस्यचिक्कृच्छ्． साध्योडपि भवति ।（मा．अम्लपित्तनिद्धानम्） काइगपस्तु प्रकुपितबाताद़ीनामन्यतमो दोपः कायाभिं मन्द्रीकरोति। मन्द्दासौौ चाशितादिकमामा－ राये स्थितं शुक्कतां ग्राति पिच्चनूषणात्，रसधातौ च्यक्ले सति भुक्तं विदद्यते，एवमरं ब्याधिरामाशयो－ त्थम्बदाश्रये च कफपित्ते इल्यम्लपित्तसंग्रास्ति वर्ण－ यति，तथैंगनृपदेरो प्रायेणेष：रोगः संभवतीति ।
（काखिल．१६）
-पूर-न., बनस्पति०, वृक्षाम्लम् (रा. द.१४३)
-पेषित-वि., काज्किकपेषितम् (सुउ, २६.३५) -प्रियता-स्री., आमलक्यादिण्वक्लबस्तुपु प्रीतिः (चनि. १.३₹)
-प्रीति-स्री., लक्षण०, अम्लरसबस्तुपु प्रियता (अहस् . 79.76 )
-फल-पु., चनस्पति० ( आम्रः रा. ११.२)
वृक्षाम्लम् (रा. ११.२)
-फलासब-पु., आसव० (सुस्. ४६.र३२)
-बद्र-न., बनस्पति० (चसू , 8,98 )
-बीज-न., वनस्पति०, वृक्षाम्लम् (रा. ६,१४४)
-महीरहृ-पु., वृक्षाम्लम् (ध. २.84)
-मेह-पु., रोग०, पित्तजप्रमेह० ( सुनि, ६.१9)
'अम्लरसगन्धमम्लमेही मे हांत
-योग-पु., अक्टरसोपयोगाः मधुरतृषस्य पथ्य्यम्

-लोणिका-त्री., क्षुदाम्त्रिका (घ. प.₹६)
-बनी-स्री., क्षुढ़ास्लिका (रा. ५.४४)
-र्ग-पु., सौवीरकतुपोदृकधान्याम्ल्लद्यख्यातः
( सुसू. ११.१९.)
-घह्धी-त्री., तिलकन्द्दु ( रा.परि. ৮.५३)
चाटक-पु., आम्रातकः (घ. 4.१२)
चास्तुक-न., चुकम् (रा, $6, ६ \%$ )
-विपाक-पु., विपाक०, त्रिविधविपांक्यु एक: ( अहस्. १२.२६)

- पश्ष-प., यृक्षाम्लम् (ध. २.६५)
-वेतस-पु., न. बनस्पति० (चस्. २७.१५२)
अम्लवेतसगुणाः-काएयः कटुः अल्यम्लः उण्ग: रुक्षः अरोचकझः कफवातमः तृट्र जन्तर्योंह्रा-
धाइमरीगुल्मश्रमःः (ध. २.९.6)
अम्लवेतसफलगुणाः-अम्लयेतसस्य फलं स्क्षोपणं बातश्लेप्ममं भेदनं च बतंते। (चस्. २७.१५२)
-शाऋ-न., वृक्षाम्ल्म् (रा. ६.१४३)
-राकाख्य-न., चुक्रम् (रा. ५.६४)
-शास-पु., वृक्षाम्लम् (ध. र., $\%$ )
-श्रृत-वि., अस्लै: पाचितम् ( तैलघृतादि )
(सुड, 80.905)
-सर्पिस्-न., चाछेरीरीघृतम् (चचि. १८.११६) चाजेरीकोलद्ध्यक्लन्नागरक्षारसंयुतमुत्कथितं घृतमम्लघृतं (चक) चाइ़ेरीघृतं बेस्युच्यते। घृतमिदं

गुदद्रंशरुजापहं पानेऽनुयासने च निरामाणां प्रशस्यते। (चचि. १२,૪२-૪३)
-सात्म्यता-ख्री., अम्लरसाम्यासः (काखिल, ५, ४३)
अं्ल्यद्यवाणां सातल्येनोपसे वनम्
-सार-पु., अम्लवेतसः (रा. ६.१४६)
निम्बूकः (रा. ११.२२)
चित्वायाः सारः (रा. ११.४१)
हिन्तलः (रा, <, २८)
आसुत० (रा. १८.२०२)
-सारक-पु., आसुत० काजिकम् (रा. १५. २००)
-सक्ध-पु., आाम्राम्रातकाघ्यम्लद्व्यसंग्रह:
(चाि. 4.980 )
(अम्ला ), बी., चिज्वा, क्युदाम्लिका (रा. ११.३)
अम्लाङुरा-乌ु., अम्लबेतसः (रा. ६.१४ь)
अक्लातकी-क्री, पलारी (रा. प. ३.५०.)
अक्लाद्विवाटा-त्री., ताम्बूली, नागबह्धी (रा. ११.०)
अक्लव्युपित-न., नेन्ररोग० (सुड. १.१२)
लक्षणम्-अम्लेन विदाहिता वा भुक्तेन यस्मिन नेन्रं संछादितं लोहितकैः सनीलै: शोफान्वितं च भर्वनि, पैत्तिकोऽयं साध्यश्व (सुु. ६.२८)
अम्लाशिन्-वि., अक्लरससेवी (असंसू. ६)
अम्लिक-न., चिश्ञा (र. १०, ८०)
अक्लिका-स्री., चिझ्वा, पलाइी, कन्द़्रधाना कामरूपे प्रसिद्धा अम्लिका । अम्लस्कन्धे एकं द्रव्यम् ।
(चवि. <.१४०)
रोगलक्षण० अम्लोदूारः (सुस. २१.२७)
कन्द्-पु., शाक० तद्बुणाः-ल्यु: नार्युप्गः ग्राही वातकफमः प्रह्यव्योंमदाल्ययेयु शस्त:
अक्ली-ल्ली., चिश्या (रा. ११.३६)
अम्ल्रीका-खी., वनस्पति० चिज्ञा (अहस., 9०.२५)
लक्षण०, अम्लोदारः ( सुनि. २.८)
-भाव-पु., पाकोन्मुखता (अहसू, २६,४८)
अक्लोद्नार-पु., रोगलक्षण० अम्लोद्विरणम्
(असंसू. ₹६.)
अम्लोद्रिरण-न., रोगलक्षण०, पित्तलक्षण०, अम्लरसयुक्तमुद्रिरणम् (चसू. १७.३३)
अम्लोषित-पु., नेन्ररोग० अम्लाध्युषितम् तरसंप्रापिलंक्षणानि च-पित्तरक्तोल्बणौः मलैः अम्लतां नीतोडबसारः सिराभिः नेत्रमारूदः सन् नेंत्र इयाचलोहितं सरोफपाकदाहाश्रु आविलद्दर्शनं च करोति। (असंड. १८.)

अयथाप्राण-अ., प्राणा बलम्, तदृतिक्रम्य यथा स्सात् तथा (असंसू, १₹.)
अयथाबल-अ., भाक्यतिक्रमेण (चचि. ८.१५) fि., स्वशलाधिकबलापेक्षी (आरम्भः )
( चचि. ८.१३)
अयथारम्भ-पु., अयोग्यः उप₹्मः ( (ुचि. ९.३)
अयन-न., गमनमार्गः ( चवि. ५.३ असंशा. ६.) सूर्यमार्गः, अयने हे दृक्षिणायनमुत्तरायणे च। वर्षाइशर्हेमन्ता ऋववो दक्षिणायने, शिकिरिइसन्तग्रीम्मा उत्तरायणे (अहसू. ३.२) ( असंस्, ४) उत्तरायणम्, सूर्थंस्य उत्तरदिग्यूगमनकालः।
( सुसू. द..6)
-भूत-चि., अभ्यासान्मार्गोमूत्तमिब, अभ्यसम्
(चवि. द.२५)
-मुख-न., गतिद्दारम् (चनि, ६.१9)
गमनमार्गः (चसू. २८.५)
अयन्त्रणसुख-वि., न विघते यन्ब्रणा (मर्यदादा) यस्मिन् तथाविधं सुस्खं यसिन् ( अहुसू. १३.४)
अयस्-न., सनिजधातु० लोह्म (घ. ६.२६)
लोहं बार्जीकरणार्थमुपयुज्यते ( असंड. ५०)
बहुचचनेत ग्रभु-सीस-वाम्र-रजत-कुण्ग-लोहादिधातूतां स्वीकारः क्रियते ( युड. ५४.३१)
(अयः) शिष्ट-न., खनिज०, लोहोच्छिधम् लोहकिटम्, मंद्रह: (ध. ५.३५)
-कान्त-न., पु. सनिजधातु०, कान्तलोहम्
(रा. १३.२6)
लोहधात्वाकर्षणार्भम्युपयुज्यते ( मुसू. ५. १५.) स च भाकर्षकद्वावकचुम्बकभ्रामकमेद़ाव् चतुर्बिध: ( सुसू. ८.१५) उपयन्त्रेप्बेकः। यद्यप्ययस्कान्त इृति सामान्येनोपात्तस्तथाप्यत्र कर्षको ग्राह्यः ( सुस्. २७,४)
-कृति-द्री., लोछकल्पविशेष:, तत्कल्पना-तीक्षणलोहपत्राणि तनूनि लवणनर्वर्पद्यिध्धानि गोमयानिप्नितप्रानि त्रिफलाशाएसारादिकषायेण घोउसवारान निर्वापयेत्, ततः ख्रद्रिराझ्रारत्तानि उपशान्ततापानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् घनतान्तवपरिसावितानि ( गुचि, १०.११) इ्यमयस्क्रृतिः दुःसाघयमपि ऋं் मेहंं वा साधयति, स्यूलं कराँयति पाण्डुरोफमपहुन्ति सब्रमविम्मुब़ति विरोपतो राजगक्षमर्ना। (अंसंचि. २१)
(अयो) गुड-पु., लौहुगुडिका (चसू. १.१₹१) -घटन-न., लोहस्य निर्माणम् (असंसू. ४०)
-मल-न., लोहसिङ्वाणकम्, एवत्पाण्डरोगशमनम्
(बुछ. ४४.२४)
खनिजविशोषः, लोहोचिछछम् (ग, १३.३६) मण्यूरः (रा, १६.१२२)
-रजस्-न., लोहच्र्णम् तच्च पाण्डुरोगाग़मनम्।
"ससरान्रं गाां मून्रे भावितं वा््ययोरजः। पाण्डुरोगप्रशान्यर्य पयसा पाययेद्भियक 1 II " (चचि. १६.६७)
अयोरजः पागड्डुानां श्रेषम् (असंस्त. १३)
-स्तम्भिनी-स्री, वनस्प्पत० लिखिनी
(रापरि. ३.१७)
अयान-न., हस्सभ्वरथादिसामान्ग्रयानर्य्यतिरिक्तं यौननम् (चनि, ०.७)
अयुक्तियुक्त-वव., मात्राकालाद़ी़नविचार्य संवितम्
(अढनि, ६.१०)
अयुग्म-बं., विपमसंख्याकम् (चग़ा. द.६)
-ग्रन्थि-वि., युगलय्यन्यिरहितम् ( यु.चि. २×.५)
-पर्ण-पु., ससपर्णः (रा. १२.१३८)
अगुत-न., संख्याविशेपः द्रमहहम्रम् (मुड, ६०.२२)
अयोग-पु., ईष्योगः ( मुशा. २.५३)
असम्य्योगः अतियोगामिध्यायोगौ (चर्व. ७.६)
प्रतिलोग्येन न चालं बा प्रवतरनम् (चस्स, ६,३१) अभाव:, असंयोगः, सर्वशः अप्रवृत्ति:, हीनयोगस्यापि समावेशोडसिन् ।
(चस्, ११-₹८; ३९; ४२;).
अयोनि-स्री., योनिस्पत्तिकारणम्। अयोनिः अपजा बन्ष्या वा। अयोग्ययोनिः (चचि. ३०,१३५) योनीवरमुखादिस्थानम् ( ुुचि. २४.99९)
अयौगिक-वि., योगानुपयोगि (चवि. ८.१४s)
अरक-प., चक्रनाभितः चकपरिघपर्यन्तं गतं चक्राधारं काष्टम् ( सुखा. ४., ४)
अरकीलिका-ब्री... रोग० चर्मकीलम् अरशलाकाकारा कीटिका (काचि, पृ. १२८)
अरजस्का-स्शी., रोग०, विंशतियोनिब्यापस्सु एका। अनार्वशा योजिः हह्धक्षणम्-्योनिगर्भाशगयखं पित्तम् जावेवं सन्दूपयेत् तन्र काइंयं कैनणर्यं च भर्वति। (चचि. ₹..१6)
अरणि-ब्री., अन्चुत्थापनकाप्टम् (र्चस. ८.७६)

वनस्पति०, अमिमन्बभेदः (रा. ऽ.१३८)
-निम-बि., अग्निदाहोपमः ( वेद्नादिः)
(चसि. S.. 6 \&)
अरणिक-पु., ( बनस्पति०) अम्निमन्थः
(अहसू. १५.२४)
अरणी-बी., ( वनस्पति०) अश्रिमन्यः (घ. १.99०)
द़्न्ताभेद़, तद्रुणाः-तिक्ता उष्णा दीपनी शोधनी
कफनातमी शूलट्त्वर्द़ोघोदराशोंसी च (ध, १,२२५) अरणय-न., गनम् (रा. ११.११२)
-कह्ली-ब्री., ( बनस्पति०) गिरिकद्री
(रा. ११.११२)
-कार्पासी-ब्री., वनस्पति० भारदूाजी. तद्रुणाः-हिमा रूच्या घण-शास्कक्षतापहा (रा,परि, ૪,४6) बात-
संशमनवर्गो एकं द्वृ्यम् (सुस्, ३२.6)
पानाल्यये शमनी; कार्पासिनी, वनकार्पासिनी इूल-
परपर्यायाः (सुड. ४७.३४)
कुलतिधका-त्र्रा., वनस्पति०, कुलत्थिका
(रापरि. ५.१८)
-कुसुम्म-पु., वनस्पति०, कुसुम्भभेद़:
(रापरि. ૪.१८९)
-गवय- पु., पशुाविशोषः, कूलचरवर्गीयः वन्यगवयः (सुस, ४६, ९४)
-जीर-पु., वनस्पात॰, वनजीरः (क:)
(रा. ६.906)
-धान्य-न., वनस्पति॰, नीवारः (ब. ६.८७)
उनस्पति० शालि: (घ. ६७१.)
-मुद्प-पु., बनस्पति०, मकुष्ठःः-का
(रा. १६.984)
-मुद्रा-ल्री., बनस्पति०, मुदूपर्णी (रा. ३.96\%)
-चासिनी-स्री., वनस्पति०, अल्यम्लपर्णी
(रापरि. ₹.₹९)
-वास्तुक-पु., बनस्पाति, कुणज्जरः (रापरि.५.२९)
-सूरण-पु., वनस्पति-, सूरणभेदेः, सितसूरण:
(रा. ५.द)
अरति-ख्री., मनस्तापजनितरोगलक्षणम् (अहुस. १.३३)
(चचि. ३.३६) असुसम्, न कुत्रापि स्थानास-
नादौौ अवस्थितिः, चेतसोऽनिर्षृतिः।
अरत्नि-पु., स्री., शारीर०, कफोणिका
(चबि. 6,906 )
ग्रकोष्ट:, (चशा. 6६) मानविशेषः, निक्कनिए्टेन भुप्तिना हस्तेन यत् परिमाणं तव, विंशत्यह्युल्हस्तः आ. को. सं. 6
(चसू. $98.8 ६$ ) विस्तृतकनिष्टिकाध्रुलिमुप्टिकहस्त:, चतुर्विशश्यद्धुलह्त्तः

> (सुचि. ३०.90) (सुशा. ८.८)

अरला-ब्री., पक्षि० (असंशा. १२)
अरतुु-पु., बनस्पति०, टिण्टुकः (र. १६.९५)
'टेंद्रू' इति लोके।
-त्वक्-त्नी., वनस्पति०, टिण्डुकस्य व्वक्
(सुड, ૪०.४१)
अरलुक-पु., वनस्पति० टिण्टुक: (घ. १.११४)
बनस्पति०, मयूरजन्धः ( असंड. ५४)
अरविन्द्-न., वनस्पति० कमलम्, रक्तपद्मम्
(रा. 90.2४३) कुमुद्म (घ. ४.94\%)
सनिजधातु०, ताम्रम् (रा. १३.१०)
अरसग्राहिता-ल्वी., रोगलक्षण० रसानबबोधकत्व्रम्
( सुशा. ६.२७)
अरसज़ता-ब्री., रोग०, अशीतिवातविकारेष्वेक:
(चसू,२०.99) रसस्य अप्रतिपत्तिः (चसू. २८.९) अरसश्ञा-वि., कामोपभोगेऽरसिका (चचि. ३०.१३६) अरि-पु., खद्रिः (रा. ८.४०)
-मर्द्-पु., कासमर्दः ( ध. ४.११)
-मेद-पु., चनस्पति० हृरिमेद़ः सद्रिरेदुः
विटसदिर इृति (चसू. ૪.१७) (सुसू,१४.३६)
' दुर्गान्धसैर' इंति महाराष्ट्रभापायाम् वनस्पति०, बिल्व: (घ. १.१००)
क्षारवृक्षविझोपः रामकः (सुक. ६.३)
-मेदक-पु., वनस्पति०, हूरिमेद्: (घ. ५.१₹३)
कीटविहोषः, मून्रपुरीषविपोडसौ, अम्मिग्रकृतिक:
पित्तजरोगान् करोति। (मुक. ३.५, ८.३)
आस्सेयकीटचिशोषः (असंड. ૪३)
-मेदा-त्री., बनस्पति०, विट्खदिरः (चसू. ४.१6)
-लोह-न., लोहादिधातुशन्रुः, एकस्थयोः लोहयोः
अभियोगेन गारकोष्टीस्थमूपायां धमनेन प्रथमं यन्नइग्यति तस्य ततोsबशिएं चिरकालस्थायि द्वितीयं लोहं अरिः हृति निगद्यते । सथा-ताम्रवङ्यौ, ताम्ररजते स्वर्णरजते इूलेयमाद्दीनि (र. ५.१6)
ताम्रशान्रु: यराद्द, (र. ५.१७) अरिए-वि., न विद्यते पूंर्ं रिेंट यस्य (अह्डशा, ५.२)

न., भविप्यतो मरणस्य लिन्नम् ( सुसू, २८.२)
नियतमरणख्यापकं लिइस्। (चइ. २.4)
खरीरइाल प्रकृतीनासकस्मादुनिमित्ततः विपर्यासः 1
(सुस, ₹०.२)
4० [अरिप्रुःससर ] आयुर्वैंदीय-राश्दकोशः [अरुणवर्णंस्य ]

पर्यायः-रिएटं चापि तनुच्यते
अरिप्टमृत्युसंबंघः-सुश्रुतमतेन रिप्टे होप्टेपि रसायनतपोजप्यतत्पैररमलैर्न्राह्मणैस्तस्य नियारणं शक्यम् । (सुसू, २८.४)
चरकमतेन तु सर्वभाडशक्यम्। (चर. २.4)
-पुरःसर-यि., अरिप्रपूर्वकम् ( चइ. २.५)
-पाक-पु., अरिप्रफलम् ( सुसू. २८.५)
अरिप्रक-पु., वनस्पति॰, कृम्णवर्तुलफल:, 'रीठा' इत्रि लोके (उ० सुशा.४.२) कृष्णफलः (र. असंड.४૪) अरिप्टम्, फेनिलम् ( सुड. ३१.७)
अरिष्टा-ब्बी., वनस्पति०, कटुरोहिणी, प्रजास्थापनगणे एकं द्रव्यम् (चस्. ૪.9८)
कटुका-(रा. १.३८)
नागबला-(रा. १.२८૪)
मन्त्रसंस्कृता रज्जुः, सर्पदप्टर्य दंशोपर्यरिष्टां बभीयाव् (चचि. २₹.२५,) मन्त्रसूत्रवेणिकाया नाम ( असंड. ४२)
तैल-न., श्रेह०, निम्बतैलम्म (ध. ६.१३२)
अरिप्राभ-वि., अरिष्टसदराम् (चइ. २.६)
पु., न., आसुत॰, सुरा (रा. १४.३०₹) मद्य० 'भासवसट्क्सन्धान०', "पक्वौषधाम्डुसिन्दं यन्मधं तत्स्यादरिप्टकम् । अरिट्ट बधुपांकेन सर्वतश्य गुणाधिकम् ॥ भरिप्टस्य गुणा जेया बीजद्धव्यगुणै: समाः (भाप्र. सन्धान. २१.२२) तदुणाः' शोषार्शोंग्रह्रणी ' दोषपाण्डुरोगाहचिज्वरान् । हन्स्यरिएः कफकृतान् रोगान् रोचनद़ीपनः ' ।।
(चसू. २७.१८4)
भयं द्रव्यसंयोगसंस्कारादुणैरधिको बहुदोषहरो दोषाणां शामनो, दीपनः, कफनातध्नः सरः पित्तविरोधन: । ङ्रूलाध्मानोदरप्लीहज्वराजीर्णांशंसां हितः । ( सुस्. ४प.9९४)
न., यन्न रिंे तव्, सुरक्षित, सूतिकागृहादि
( सुझा. १०.५)
पु., घनस्पति०, पार्बत्तेयः निम्बः (चचि. ३.२५८) फेनिलनृक्षः (सुचि, ३.२く) रीठाकरअः
(रा. ३.१८६)

किराततिक्तः (ध, १.३૪)
लहुनः ( ध. ૪.६६).
निम्ब: ( खुड. ३९.२२२)
अरंपिका-त्री., ध्रुद्रोग०, अयं मूर्धस्थानगतः आढ़ौ
पिटिकारुपः पश्राद्रणरूपश्र व्याधिः। लक्षणम्-

पित्तारृष约प्मजन्तुभिः कह्रुसिदार्थफलरूपा बहुमुखाः क्लेदबहुलाः पिटिकाः केशाभुसौ स्यु; । ( सुनि. १३.३६; असंड, २७) बालानां सा त्रिद्योषजा। सा च चतुर्धा-धताधिकाया लक्ष-
 पित्ताधिकाया लक्षणम्-उचरतृष्णादाहमोहमद्रलापयुक्ता । कफाधिकाया लक्षणम्-रौल्यपैच्छिल्यबहुक्लेदारचिस्तैमिल्ययुक्ता। त्रिदोषाधिकापूर्बोक्तवातादिसर्शंलक्षणा। तन्र चिकिस्सासूत्रम्-‘अरंधिकासु सततं शिरसो मुण्डनें हितम् । स्नापनं म्रक्षणं चैव वणतैलैरनेकराः' (काचि, द्विन्रणीय.)
अरुचि-स्र्री., लक्षण०, अरोचकः, पाथितान्नमक्षणाऽसामर्थ्यम् (चसू, १३.२१)
(चचि. १६.१४; रंचेरभाबः
अन्नाजीर्णैन मुखस्य विरसव्वम् ।
(र. २.५३) अन्नाभिलापाभाबः। (अह्हान. २.৮)
अरुज-पु., आरग्वधः (रा. ९.३३६)
अरुण-वि., हैषद्क्तनर्णम् ( सुचि. २₹.५)
पु., बनस्पति० पुन्नागः (रा. परि. १०.११ )
गुड: (रा. १४.१९८)
खनिज०, हिद्युल: (र. २०.₹८)
मूविक० एतदृपे क्रुन्दो त्रातो वातजान्यिकारान्कुरते, दंदो ग्रन्थिमण्डलकर्णिका उग्रः पिडकोपचयो भृशादारूणः झोफश्रा जायते (सुक, ८.२४ असंड, ४६)
न., वनस्पति०, कुक्ञम् ( रा. १२.२१)
लनिज०, सिन्दूरम् (रा. १२.१६१)
-कमल-न., रक्तपद्मम् (रा. 90.२४१)
-कुष्ठ-त., रोग०, महाक्रुष्घेवेकं, तद्धातद़ोषोत्कटतया भवति, लक्षणम्-तनुविसर्पितोदढभेदृस्वापयुक्तम्।
एतदुत्पत्ताबेव असाध्यम् ध्याधिस्वभावात् । गयी ( युनि प.८ )
द्त्त-पु., । चाग्भटक्रतस्याsप्राइह्दृयाख्यस्य ग्रन्थस्य टीकाकारः अनेन सर्वाइसुन्दरा नाम टीका कृता
(अहुसू. १.१)
-मधुर-न., विप० रक्तवत्सनाभः (र. १८.१६२)
-वर्णता-स्री., ईेपत्ताम्ररूपता, ईपड़कत्वर्णता

$$
\text { ( चचि, } 8 . \% \text { ) }
$$

-यर्णत्व-न., लक्षण०, इंच्ताम्ररक्तवर्णता, (चनि. १.२१)
-विप-न., पद़ीपननाम्नाडड्यातं रंक्तं द़ीतिसद्विषम् तच महादा़ाहकरम ( र. १८.४)
अरुणा-द्री., मझ्किष्टा ( ब. १.96)
गुझा ( रा. ४.८६)
इंदुवारणगी (रा. ₹.३०१)
अतिविषा ( रा. ६.८)
-सिरा- ( मुशा, ०.96) द०० 'सिरा'
अरुणाक्षता-स्बी., लक्षण०, चभुज ईपद्तक्त्गम्
(चनि. ぃ.৮) (१)
अरुणाम-वि,, ईपल्लोहितम् (युसू. ४૪.३)
अरुणावभासत्व (ता )-न., ब्नी., अरुणवर्णव्वम्, अर्शीतितातविकरेण्वेक:
(असंस्, २०., चसू. २०. ११)
अरुणी-स्री., बनस्पति०, मझिषिषा, जया इति केचित् (र. २४.१७)
अरून्तुद्वि., मर्मस्थृ्, मर्मेमेदकचचनादि, (असंस्, ३) अरुन्धती-स्रीं., तारका०, (चई. ११.५) बसिष्टभार्या, ( अस्, ₹०.२०)
अरुष्क-पु., भह्दातक: (घ. ३.१४३)
अरुएकर-कु: न; भद्धातक:, छघघघगणोक्तं द्रव्यम् (चस्, ૪.११-१३); 'अरुकरश्चित्रकमूलं च झुखकार्शा:प्रशमनानां श्रेष्टम् (असंसू १३)
(अरुक्का )-त्री., भ्जुदरोग०, अहंपिका (चसू. १३.亏द५) ' खनडा' ' प्हा.
अरस्-पु., न., रोग०, घ्रणः
(मुनि. १३.३६, चशा. ५.४)
अरोग-वि., व्याधिरहितः, नीरोगः (असंसू. ५)
-ता-त्री., आरोग्गम्, ( अह्हसू, १.२०)
-वृत्त-न., स्वस्यवृत्तम् ( चशा. ८.६५)
अरोचक-पु., रोगलक्षण०, प्रार्थितेडपि उपयोगसमयेडनभिलाशः (चचि. ९.२२)
मुखम्रविष्ट्यापि नाम्यवहारः ( सुसू. २४.९) रोग०, तस्पर्यायाः अभक्तष्छन्द्रोडकीकियते। तथा च चुन्दभोजः जन्तोः मुखे प्रक्षिघं चान्वं सुतुः न स्वदते इलेत्रे लक्षणोऽरोंचःः यस्मिन् विकारे सति, भोजनं मनसा चिन्तयित्वा हृ्वा भ्रुत्वाडपि वा हेपमायाति जंनुः, स भक्तहे. इंगुच्यते। यस्मिन् चान्ने श्रन्बा न भवेत् सोऽभक्तच्छंद इंट्युच्यते।
( ड. बुड. ५७.₹ )

सस्पासिःःदोवैः पृथक्सवेंश्र तथा कामक्रोधशोकभयलोभाश्रिन्तविपर्ययात्चा बच्चवहेपु स्सोतस्सु हदि च प्रगाढे घ्याक्षेडन्चे रचिन्ने भवर्वति।
(चचि. २६.१२૪ सुड. ५८. ₹. )

संख्या-पश्य अरोचका वातज-पित्तज-कफज-
सन्विपातज-मन:सन्तापाद्यागन्नुजभेढ़ात्
(असंजि. ५)
लक्षणानिन-चातजे परिहृपद्तन्त्वं कपायवक्त्र्वम्त (चचि.२६, १२४)
हच्च्शूलं हृत्पीडनमाननवैरस्यं च
( कुज. ५७, ૪) (असंने. ५)
पित्तजे-कट्वग्र्मुषणं विरसं पूति च जायते।
(चचि.२६.9२५)
हद्यये दाएचोषयोर्बहुल्यं जिह्नातिक्तरवं मूर्छ्धा पिपासा च ( सुड. ५०.४)
कफले-चकंन्र माधर्युपैच्छिल्यगुरत्तशैलयिबन्बसम्बद्युतं भवति। (चचि. २६.१२५)
कण्ड्ह: क्रण्म्स्नतिरॠग्लानिसन्द्ना मधुरासत्वं कण्ठसादो़ोभ्यवहरणादर्रात्तिश्र ( सुड.५७.५)
सन्विपातजे-नैकरसं मुखं भरति
(चचि. २६.१२६)
सर्बदो पल्लिद्वानि भर्तन्ति (युड. ५७.५)
बिरसमुखल्वम् ( असंनि, 4)
आगन्तुजोडरोचकः-हेतुः सोकभयातिलोभकोधाऽहृद्याशनाउद्वद्यान्ध्धाद़ः स्यात् । (चचि. २६.१२६) रक्षणम्-वैगुण्यं नाम मनसो च्याकुलत्वं मोहो जडता च। असिम्चरोचके सामान्या चिकिसाभोजने रुच्युत्पाद्नाय आष्तुं शाक्यं यद्यक्त् तस्य प्रियं तस्सै तत्तहढ़ेयम्, मनोदैन्यविनाश़ाय बोधनमेब महनेपें नान्यत्। (सुउ. ५७.१६) चिन्ताकृतोडझुचिच्रर्शानजध्नाऽरोचक आगन्तौं अरोचकेऽन्तर्भरवति । अर्स्मिंक्रित्तविपर्ययाजा हराद्रेखपघातो
 रूपा चिकिस्सा करणीया। एतेपु सान्विपातिकोडसाध्यः। ( युड. ५०. ५)
अरोचिप्णु-वि. अरोचनरीब; अरनिकर:
(चसू, २६.૪३(५)

अर्क-पु., सूर्य:, सूर्येद्वता ( अहृस्, १८.१६) कुरविन्द़ो मरिणिक़ोपष, तान्रमिल्यन्ये

५२ [अर्ककान्ता] आयुर्बैदीय-स़ान्द्कोशः [ अर्जक]

वनस्पति०, (चस्. १.११४) अर्कों द्विविधः, श्वेतरक्रमेदाव्। अस्य मूलं त्वक् पन्रं पुप्पं बीजं चेति पश्शांगं तथा क्षीरं क्षारश्रापि चिकिस्सायामुपयुज्यन्ते ।
श्षेतार्क-मूलं शिरोविरेचनम् (सुसू, ३९.६) भूतमं (असंड. ऽ) घणसंश्रोधनं घृतेन सह, (सुसू. ३७.१६) अस्य पह्धनः मूलं स्वक्च कुष्ठहराणि। (चचि. ५.११२) अङ्रुरः रकस्वावणार्थम् (असंसू, ३६) विशोषतस्त्वक् क्कामियुक्तनणे उपयुक्ता (अहृसू. २९,८६) पन्रं नाडीस्वेदार्थमुपयुज्यते (चसू. १४,३१) पुप्पं कृमिनाशनार्थ जलविषनारानार्थमुपयुक्तम् (असंसू, ८) तथा शूलोद्रामं च; बीजं गलगोडीविषं जयेत् (चचि. २३.२१९) क्षीरं कुष्टहरपदेहे (चसू. ३.१२) बमने विरेचने च, (चस्. १.११४) घदंश़ो विषनिह्हरणार्थ विशोधनरूपेणोपयुज्यते (सुक, 6.49) अर्केक्षारस्तु शोषिणे तज्जलसंस्कृतयवभक्ष्यर्पूपे दीयते (सुउ. ४१.३८) अस्य काष्ट दन्तपवनाथंमुपयुज्यते, (चसू. ५.७३) अर्कः उपविषम् ( च. ५.१२०) अर्कर्य सामान्यगुणाः-तिक्तः कटुः उव्गः शोधनो दीपनः सरो वातम्नः कण्र्र-न्नण-झोफ-जन्तु-कुष्ट-हीह-कृमिमः। (ध. ४.१३) सपंचिषे हृदगावरणार्थम् उपयुज्यते । (सुक. ५.95-१८) स्बेदोपरां, भेद्नीयम् (चसू . ૪. १३, \&) उदुररोगे लेपार्थम् (असंचि. १७) क्षीरमर्कस्य तिक्तोणा स्रिग्ध सल्वर्ण लघु। कुष्टगुल्मोदरहरं श्रेष्टमेतद्धिरेचनम् ॥ (भाप्र.,) रक्कार्कपुप्पमास्तुविषमम् (शानि., ) अंको द्विविधोऽपि वातसंशामनः (सुसू . ३९.6) धेतार्कः अर्शोसाम् आलेपनाधमुपयुक्त: ( सुचि. ६.१२)
-कान्ता-बी., सुवर्चला (रा. ४.१४४)
चन्द्न-न., बनस्पति॰, चन्दन०, रक्तचन्दुनम् (रा. १२.9०) रक्तचंदन.
-पर्णी-त्री., वनस्पति०, अलर्कः इन्दु 'राजार्क' इति यावत् (असंड. $>4$ )
-पुष्पी-स्री., वनस्पति०, अर्कपन्रसहर्री लता, अन्ये ' अर्कपर्णम् ' ह्याहुः। मण्डूकपणर्यादिवर्वो शाक० (सुसू, ૪६,२६२)
श्वेतदूर्वा०, वृक्षजातिः ( ड. मुशा. १०.६२)

- ्रिया-त्री., जपा (रा. परि. १०.३९)
-भक्ता-र्की., घनस्पति०, आदिल्यभक्ता
(रा.र.१४8)
-मूर्ति-पु., सिन्द्योग०, उवरादिहरः (र. २३.३)
-चह्ठम-पु., वसस्पति०, बन्धूकः
(रा. परि. १०.३५)
चेंध-न., वनस्पति०, तालीसपन्नम् (रा. ६.द२)
-हिता-ख्री., वनस्पति०, आद्दिल्यभक्ता
(रा. $x .9 \times 8$ )
अर्कादिगण-पु., अर्काद्विवर्गः अर्कालक्करकडद्वयनागद्न्तीमयूरक भार्गीरास्नेन्द्रपुप्पीधुदुश्वेतामहाश्वेतावृभ्तिकाल्यलवणास्तापसवृक्षश्य इ्यर्योंदिको गणः, एप कफमेदोनिषापहः, कृमिकुष्रशमनो विझेणाद् घणझोधनःे। (सुस्, ३८. १६-96, असंस्. १६) अर्कादिवर्ग-पु., अर्कोद्विगण: (अहस्, १५.२८-२९) अर्कावर्त-पु., शिरोरोग०, सूर्यांबतः (चसि, ३.८६) अंक्करा-पु., सिद्धयोग०, अर्शोहरः (र,१५, ६६)
अर्केश्वर-पु., सिद्दयोग, सुपथातबिनाशक:
(र. २..१९)

अकर्टर्तम-त्रस्पति०, अर्क, मन्द्राःः ग्रणशोधनोऽसौ
(सुसू. ३७.१६)
अर्कोत्तमा-त्री., अर्कसहिता डत्तमा ( ग्रिफला)
(सुसू. ३७.१६.)

अर्गल-पु., न., त्री., द्वारबन्धनम्
( असंड. २乡; अद्धशा. ३.११.)
अर्गला-त्री; द्दारबन्धनम् (अह्शा, ₹.4,)
अर्घ्याह-पु., चनस्पति०, मुनकुन्ऩ: (रा. परि. १०.र५)
अर्चन-न., पूजनम् (अह्रस्, ४.३३)
अर्चनाकाम-वि., योडर्चनामिच्छात, अर्चनार्थ पुप्पधूपादिकमन्त्रिष्यति वा, सः (चचि, ९.२३)
अर्चिस्-न., ज्वाला, तेजः (अह्हस,, ८.१४)
अर्जक-पु., बनस्पति०, श्रेतपर्णासः (चसू. २७.१७०) हरितशाक०, कुटेरकः (ड. मुसू. ३९.६)
तुलसीभेद्: (चचि. ११.८५)
बर्बरिकाकारः लघुमज्जरीक: संक्ष्मपन्रः निर्गान्ध: श्वेतकुटेटरः (亏. सुसू. ३८.9८)
अर्जकमूल योनिरोगेपु उपयुज्यते (असंड. ₹९) अर्जकबीजमरण्यतुलसीवीजम् (असंशा. ३ ) एतद्रीजकल्क: किक्किसच्याधौ लेपादिपु उपयुज्यते ( असंशा. ₹)

अर्जंकगुणाः—तिक्तः शीतनीर्यः कटुः (घ.) तथा च उज्णवीर्य: (इति रा,) बचुः, रुक्ष:, तीक्ष्णः, कटुपाकः, पित्त्वर्धनः ( सुसू. ४६.२३५)
हेष匕पमझः विषमः दुटरक्तमश्र (घ. ४.५४)
अयं नाडीस्विदार्धुमुपयुज्यते (चसू. १४.३२)
अस्य शाकं ह्रमास्वाद्नीयं पित्तोत्क्डेशकरं च
(चसू. २6.960)

अर्जुन-कि., श्चेतः धवलः ( सुनि. १०.१२)
नेन्ररोग० नेन्रस्य शुक्रभागे राग़रघिरोपस एको
बिन्दुर्भवति ( सुउ. ४.6)
रक्षणम्-नीक्क्र्क्ष्ष्णः आाशलोहितलोहितो बिन्दु-
नैन्न्रस्य शुक्रभागे भवति ( असंड, १३ )
साध्योड्यम् ( सुड. १.२८)
बनस्पति० (चसू .४.१७, सुसू, ३८.८)
(अहसू. १५.४१)
श्षेतवल्कलबान् वृक्षः पुप्पं नेत्राङ्ञने उपयुज्यते
( सुछ, १२.११)
स्था वरजन्नमविषे धूपार्थमुपयुज्यते ( असंसू. ८)
अर्ज़तःः पदेहेन कुषहरः (चसू. ३.५)
उदर्द्रेग्रामनः ( चसू. ४.१७)
विरोपेण हृद्दोगे उपयुक्तः (चचि. २६.९८)
रीतकपायः रकपित्त्र्रश्रामः ( ( गुड. ४५.२३ )
अर्ज्ञुनगुणाः-कपायः उष्णः (रीत इति भाप्र.)
बातरोगवर्धनः, पित्तकफम:, घणश्रमतृष्णाहः
(ध. $4.99 \%)$
मेद़ोमेहमणामः (भाप्र.) रत्तस्तन्भक्टत् हृति
(घ. ч.99४)
अर्णच-पु., समुन्दः ( चइ. १२.८४)
-फेन-पु., प्राणिजद्वब्ब०, समुनफफेनः (चचि. २६,२86)
-मल-पु., समुदफेनः ( युउ. १७.२१)
पर्यायः उपयोगश्र-फेनः, अनुराख्रम्, लेखने
म्रयुक्तम् । (अबंसू. ३४, सुचि. १.४०)
न., जलम् (रा. १४.३१७)
(अर्णो) भव-पु., जाइ़मद़ब्य०, राख़ः
(रा. १३.२४ई)
अर्ति-ब्री., रोगलक्षणं बा पीढा, श्रुलः व्याधि:
( युचि. ३७.६६; चशा. १.८८)
-काल-पु., घ्याधिसमयः (चरा. १.८८)
-विस्मरण-न., बेदनाविस्मृतिः, बेदनाशमनं वा (चशा. ८.३१)

अर्थ-पु., प्रयोजनम् (चसू. २६.१२)
अर्थ्यते याच्यते इलर्थर्थ ( युशा, १०.५३)
(अहासू. १.२)
इन्न्भियार्थः, शान्द्धादिगुणः (चसू. १.४९)
शारीर० हद्यमम् (चसू. ३०,३)
अभिधेयः (चसू, २६.३७)
प्रकरणम् (चसू. २६.9०)
शा्दा़दिवन्मात्रा, बीजात्मकमाकाशम् आविभूत्तम् (चशा. १.१५)
-चिन्तक-बि., शारीराबयव-ह्द्यचिन्तक:
(चसू. ३०, ५)
-तत्व्व-न., विषयस्य निश्यितं ज्ञानम् सिद्धान्तो वा.

> (चवि., e.6)
-पश्वक-न., विषयपज्ञकं श्र्दाढ़ि (चसू. ₹०.४) -पुनरक्त-न., बाक्यदोष०, स एवार्थः शब्दान्तरेण पुनर्यन्राभियीयते तत्र उपर्युक्को दोषः यथा भभेषजमौषध साधनमित्रि' (चवि. ८.५४)
-प्रास्ति-ब्री., भ्रमाण०, अर्थापत्तिः। 'अर्थप्रासिन्नाम यत्र एकेनार्थेन उक्तेन अपरस्पार्थस्य अनुक्तस्यापि सिद्धि:। (चवि. ८.४८)
-योजन-न., लीनस्य अलद्रतस्य चार्थिस्य प्रकाशानं,
संगतीकरणम् (सुज. ६५.४)
-चशा-पु., अर्थानुरोधः ( सुसू. १.४०)
-संग्रह-पु.,अर्थानां संक्षेपेण प्रतिपादनम्
(चनि. १.१४)
-संतति-ह्री., अर्थसमूहः ( सुसू. ३.१२)
-साधन-न., प्रयोजनसिद्धि: ( सुसू. ३.५३)
-सिद्धक-पु., बनस्पति० निर्गुण्डी (रा. ४.११७)
अर्थान्तर-न., प्रकृतादर्थाय् अप्रतिसंबद्धार्थम् (गौसू.
५.२-५); "अर्थान्तरं नाम एकसिम्त् बक्तव्येउपरं यदाह, यथा ज्नरउक्षणे वाच्ये प्रमेहउक्षणमाह" (चवि. ८.६४.)
अर्थापत्ति-ब्बी., तम्त्रयुक्ति०, "यद् अकीर्तितमर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः।" (सुड. ६५.२०) यथा च नक्कं द्धिभोजनतिषेघ: अर्थाद्विवा भुकीतेल्यापद्यते। (चलि. १२.૪२;) अन्यच पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते अर्थादाव्रौ भुख्वते।
अर्थाभास-वि., छहभेद० अथैवदिव आभासते इति; 'वाग्वसुमात्रमेव,' (चवि. ८.५६)
अर्थिन्-वि., याचकः (चचि, २४,२०)

अधर्य-वि., अर्थाद्नपेता, अंथन्न सप्रधानेन मध्यमस्थानीयेन युक्ता। (असंसू. ३)
अर्देन्न., (परिव०) हिंसा, प्रपीडनम् (सुनि. १.६९) अर्दिंत-पु., न., रोग०, अฤीतितावविकरेवेवेक:
(चसू. २०.११)
मध्यममार्गजो वातब्याध्रिः (चसू. ११.४०) 'एकायामः' इति अपरे (अहुनि, १५.३७) सामान्यरूपम्-मुसंब जिहां करोति (चसू. २०.१9) संम्रात्तःः-प्रकुपितो वायुः शिरोनासौप्टचित्कुललाटे क्षणसन्धिगः सन् मुखमद्देयित्वा मुखांध्रीवां च वक्रीकृल्य अर्दितंत जनयति (सुनि. १.६९)
पूर्वर्पाणि-रोमहर्पः बेपथुः आविलनेत्रता धायोरुर्ध्च प्रसर्पणम् स्रचि स्वापः तोद़: मन्याग्रहः: हनुम्रहश्य (मुनि. १,७१)
लक्षणम्-उक्षं ह्सितमीक्षित बायुर्वकीकरोति। शिर:कम्प:, वाक्सङ्भः, स्तःधनेन्रता, दन्तचाल:, स्वरभ戸ः, श्रुतिहानिः, क्षवग्रहः, गन्धाज़ानं, स्मृतेमौंहः, सुपस्य ग्रासः, निप्ठीबस्य पार्श्वतो गमनम्, एकस्साक्ष्गः निमीलनम्, जन्नोरूष्र्ज्ज शरीरार्धे अधरे वा तीव्ना रुजो जायन्ते (असंनि, १५)
चरके तु मुखार्धवच्छरीरार्धव्यापकोडर्द्रितः पठितः (चचि, २८,३८)
तस्य संप्रात्तिः-अतिवृद्दो वायु: शरीरार्धमेक प्रपद्य बाहुं, पाद्द जानु चोपशोष्य बक्तार्ध बक्रीकरोति तस्य लक्षणानि-मुखं जिह्ं करोति, नासाक्रूल्लाटाक्षिहनुः वक्रीकरोति, आस्ये भोजनं वकं घजति न समं, मुखेन स्तद़ति किन्तु वक्नैकदेरोन, वऋ नासिका, कथने स्तघधनेश्रत्वम्, क्षवधुनिग्रह्:, अस्य वाक् दी़ा, जिहा, समुर्कित्रा कला च सती सब्ज़ति, द्ताश्यल्ति, ध्रवणौ बाध्येते, स्वरो भिद्यते, पाद़हस्ताक्षिजड्घोरुश ह्सश्रवणगण्डानां रुज्ञा भवन्ति। (चचि.२८.३८-૪२)
भर्दित: बेगितया न सर्वकालं भवति । अर्धाद्यस्तु सर्बकाबं च्याप्य अवति। चक्रः

वेगिल्वेनार्दिते कब़ाचिद्देढ़्ना अवति, अर्धींगवाते तु सर्वदैवेतेति भेदः (मधुकोशः)। असाध्यलक्षणम्क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्तबव्यक्तभाषिण: वेपनस्य चार्दितंत न सिध्यति, तथा च गाढं त्रिर््यमपि न सिध्यति (सुनि, १.७३्)
-अर्दिताकृतिकरण-न., अर्दितस्य च्याधेः आकृतिकरणं तेन अर्धवक्त्रभ्रमणादिरुपकरणम्
(चनि. 6.६)
अर्ध-वि., विभागः (र. १४.'८, चइ.१.२१)
-कटीशूल-पु., रोगलक्षण०, बातरोगे यस्मिन्यनतरः कटीभागः गूल्यते। (र. १५.५८)
-कपाटसन्धिक-पु., बन्ध०, पत्वदुराकर्णन्न्घेप्येकः बहही़ींक्रपालिः हृतराल्पपाल्यासह अभ्यन्तरसन्धानेन अर्धकपाटवयन्र सन्धीयते स बन्धः।
(सुस्, १६.9०)
-काय-पु., रारीरस्य दक्षिणो धामो बा पक्षः
(अहनि. १५, ३८)
-केशिकी-वि., शस्रधारा० अर्धकेकाम्रमाणा तन्बी (धारा०) (सुसू. $<.90$ )
-(चन्द्र ) -पु., आक्रति॰, यन्रार्धचन्द्वब् आक्रृतिदाहिेन जायते स्रः। (असंसू. $\gamma_{0}$ )
-(चन्द्रा)-त्री., त्रिवृच्छ्यामा (ध. १. २६३)
-चन्द्राक्रति-वि., छेन्०, अध्चन्ट्राकार:
(सुसू, ५.१४)
-चन्द्रानन-न., शास्त०, अर्धचन्द्रास्यसंज़ं शस्यम्। (अहुसू. २५.११)
-चन्द्रिका-क्रीं. बनस्पति०, कर्णस्फोटा
(रापरि. ३.४१)
-तिक्त-पु., किराततिक्त: (रा. ३.प२)
-तृतीय-चि., अंध्ध तृतीयं यस्य तत्, तृतीयादूनाधम्, सार्धद्रयम् इति। (सुचि. ₹१.७)
-धार-त., शाख्ब०, एतस्स्संज्ंक छेदनोपयोगि तिर्येग्धारं शास्रम् (चशा, ८.४४) एवस्य शस्खस्य अधंपर्यन्तमेव धारा घतरते, तस्मावर्धधारम्। (सुस्, ८,३) एतद्वकधारम् (चक्रधारं पाठः) आयामे अप्रात्रुल फलसन्धौ अद्हुलविस्तारं, हृव⿸्तुलदीघ, भेदुनेडपि उपयोगि शास्तम्। (सुसू. ८.३) -पलिक-विं., मान० अर्धपल्य् कर्पद्यग्रपरिमितम् (सुचि. २८.३)
-पात्र-न., अर्धाढकम् (युड, पद.५३)
-भेद्द-पु., गिरोरोग० अर्धांनभेद्कापरपर्यांय:
(सुड. २4.9\%)
-मास-न., काल०, पक्षः (असंशा, ८.२३)
-मासूरी-वि., सखाधारा० मसूरदलध्धारार्धतन्वी
(असंसू, ३४.३५)
-रात्र-पु., न., मध्यरान्रः ( सुचि. २४.१9७) रात्रेमें्ययामदूयं ' साच्चिका अर्धारां्र स्वपन्ति ( ड. सुरा. र.३३) तन् स्वभाइः" भूगोलाध:स्थितसूर्यत्वाद् आताभावेडपि कालस्सभावात् आहारवशाच श्रारदलिख्भानि मकन्तीति भिषजो मन्यन्ते तः दोषचयग्रकोपप्रशामविपयातुरोधाव् ज्ञेयम्"
( सुसू. ६.१४ ड.)
-लाझल-क., पु., भगन्देरे प्रयुक्कानां छेदानामेकतमः
छेदे०, पार्श्च्छेद़ोडर्धलगम्नलः अर्धहहल्सद्याच्छेद्: ( असंड. ३३) 'दल्लाई्नलः ' अस्य पर्याय:
(अहु. २८.३०)
-चेद्धर-वि., अर्धज़ानधरः शास्बजः कर्मझो बा
( गुसू. ३.५०)
-राक्ति-ब्री., स्वरात्त्यर्धम्, ब्लार्धम्.
( अह्तू, २.११)
-शिरोर्जा-सी., रोग० अर्धावभेद्क:
(का. दुष्पजातचि. ११.१२)
-सौहित्य-न., अर्धतृत्तिः
(सुसू. ૪६.४९४; असंसू. ११)
अर्धाइ़वात-पु., रोग० पक्षनधः (र. २१.१५)
अर्धाढक-न., मान० द्वात्रिंग्ताप्यानि, चनुःपष्पिपल्यानि इलेके। (सुड. प५.४४)
अर्धावभेद्-(क., पु. न., ) सिरोरोग० अर्धे तु मूर्नः: सोडर्धाबभेदकः। (अहड. २३.७.)
संभाप्तिः-कुपितो वातः केवलः सकफो वा श्रिरसोsंध्र गृहीव्वा मन्याश्रृकर्णाइंश्साक्षिल्ल्यारों श्रास्बारणिनिभां तीवां बेद़नां कुर्यात्।
(चलि. ৎ.५૪,७६;) लक्षणम्-शिरोर्धभागेककस्माव् पक्षाद्राहाहादा भेद-तोद-स्रम-गूला भवन्ति, अतिवृद्दस्त लोचनं कर्ण बा विनाश्रयेत्।
(सु. २५.94; असंड. 26;) त्रिदोषजोडयं ब्याधिः। (सुज, २५.94;) ब्याशिरयं चिकिस्लितं विनाइपि उपशाम्यति (असंड. २७)
अर्नुद-पु., पर्वत०, गुर्जरस्रान्तीयः, 'धनूचा पहाड' इंति लोके। असिन् पर्वंते 'चन्द्रमाः' इंति सोमविदोपः उपलअभ्यते। ( मुचि. २९,२७) अस्य
 न., द्वितीयमासे नपुंसकगर्भर्य रुपं संस्थानं वा ( सुशा. ३.१८)। तत् संस्थानं उल्ढ़णमतेन

बर्तुलफलार्धम्। गयीमतेन शाल्मरीमुकुलाकारम् ( सुरा, ३.१८) इन्दुमतेन परिवृत्तम् (अंंशा. २)
चक्रपाणिमतेन बर्तुलोग्नतम् ( चशा, ૪.90) पु., न., रोग०, उत्सेधम्रधानः, ( चसू. १८.३३ ) प्रन्धिसदशोडयम् ( सुनि, ११.१३) संप्रातिःबृद्धा दोषा अनियतवेदों मांसमभिग्रदूष्य ग्रन्थिसदरामुत्सेध कुवंन्ति । अस अधिष्टनंन रोहिणी नाम स्वक् ( युझा. ४.४)
लक्षणम्-तव् मांसोपचितंत वृत्तं स्थिरं मन्दूरं महद् अनल्पमूलं चिरशृदि अपांकं च भवति। अस्यापाकत्वे कारणम्-कफाधिकत्वं मेदोबहुत्वं दोषस्थिरत्यं मथनं च ( सुनि. ११.१३, १४, २१) अर्नुद्दोडयं ग्रथितो महान् भवति। (असंड. ३४) सड्ख्यातः घड्विधम्, वात-पित्त-कफ-नक-मांस-मेदोज-भेदात् ( सुनि. ११.9४)
एक्षणानि-वातपित्तक्रमेदो ज़ानां लक्षणानि वातादिप्रन्धिलक्षणःः समानानि भवन्ति ( सुनि. ११.१५) रक्तजस्य संभ्रामिरक्षणे-यदुदो दोषो रुधिर संपीब्य सिराश्र संकुच्य शोणितं पाचयेत्। अनन्तरं मांसाइ्कररैराचितमाशु वृछं मांसपिण्डं सस्तावमुव्नद्यति। अजस्न दुप्रुधिरम्रवृर्ति करोति। रक्ताबुंदपपीहितः रकक्षयोपद्ववपीडितत्तात् पाण्ड्रुभवति ( ुुनि. ११.१६)
रक्तार्ठदमेतददसाध्यम् ( सुनि.११.१७)
रक्तार्डेद ताल्रमध्यगतम्-तस्य लक्षणम्-वालुमधे पद्भाकार: शोफो भवति। तेन मांसपिण्डं साङ्क्रुम् उद्रतं भवति (भोजः ) पदुटं रक्त स्रवति, तेन चातुरः पाण्डुर्भवति ( सुनि. १६.४३)
अत्र भोजनचनम्-" उपर्येंव भवेन्ददो यथा पक्सास
 चाप्यवसीद़ति ॥ ह्हम्मरक्तसमुत्यानं तत्ताल्वर्तुद्संज्तितम । " गयी
ताल्बर्तुद्यमसाध्यम्. मांसजार्द्रुद्य संप्रातिः लक्षणं च-मुष्टि््रद्नारादिभिभिर्दितेउत्रे प्रदुछ் मांसमवेदनं न्रिग्धमनन्यवर्ण ल्वक्सटरावर्णम् अपाकम् अझ्मोपमम् अप्रचाल्यं शोफं करोति, विश़ेषतश्व एुत् मांसपरायणस्य भवति। एुतदसाv्यम्
(सुनि. ११.१८)
अर्त्रुदाध्यासाध्यता-वात-पित्त-कफ-्मेद्बोजानि । चत्वारि अर्बुद़ानि साध्यानि । रक्षमांसजे दे

असार्ये। (असंड. ३४,) साच्येव्नपि यत् संम्रसुतं मर्मणि खोतस्सु बा जातं, ग्रच्च अचाल्यं, पूर्वजातेडर्दुँदे जातं तद्साध्यम्। (सुनि. ११.१२.,) अन्र चिकिस्सासूत्रम-' सर्वाण्यन्कुऩानि छेद्यविक्याणि । ( कुसी. २५.३,) अर्बुद्मरोप समुद्धरेत्। सरोपदोषमायु पुनर्भवत्यति। (सुचि, १८.४२) अर्बुदे-डमिकर्म-चिकित्साइपि क्रियते (सुस्. १२.9०); अर्नुद्स्थानानि-अर्न्रुदानि कचिदेवानियतप्रद्रेो, कपाल (असंड. २.७) तालु (असंड. २७) नासा (सुड. २२.१८) नेन्रवर्म्मादि (सुउ. ३.२४) नियतप्रदे़ोर्वपि संभवन्ति।
अर्वुर-न, आहुल्यम् (रा. परि. ૪.२३)
अर्मण-पु. न., मान०, द्रोणः, चतुर्गुणः कंसः
(असंक, ८.)
चतुराढकं, चतुर्बिशत्यधिकसहवतोलम् (र. ११.८) अर्मन्-न., नेत्ररोग०, नेग्रस्य श्रुक्लमण्डलगतो मांससंचयरूपो ध्याधिः, तस्य प्रकाराः-प्रस्तार्यर्म, शुक्लार्म, क्षतजार्म, ( लोहितार्म ) अधिमांसार्म, स्वाखर्म इति पः्य (सुड, ૪,३)
अर्वाचीन-वि., नातिदुर्रमिष्टम् ( अहसू. २८.१९)
अर्शास्-न., रोग०, निरुक्तिः - "अरिबत् विशासन्तील्यशांसि"। (असंनि. ७.)
गुदकीलस्बरूपमेतव् अर्शासां क्षेत्रमधिप्टानं च संर्वेषां चार्शासां गुद्स्यार्धपश्वाह्रुलावकाइो त्रिभागान्तरास्तिसो गुदवकलयः क्षेत्रमिति, केचित्तु भूयांसमेव देशगुपदिश्रान्ति अर्सां वद्यथाशिश्नमपत्यपथं गएतालुसुखनासिकाकर्णाक्षिबत्म्मानि त्वक् चेति । तदस्स्यधिमांसदेश्रातया, गुद्वलिजानां तु अर्शासीति संज़ा तन्र्रेऽस्मिन् (चचि. १४.६) संर्बपां चार्शासामधिष्टान मेदो मांसं स्वकू च। (चधि. १४.६) (असंनि. ५) अयं बहिमार्गंजो व्याधिस्तथा अन्तर्मांगाजोडपि। (चस्. ११.४२) तस्याधिष्टानं मांसधरा नाम त्वक्। (सुशा, ४,४) संप्रातिः-ययोचैचैथयप्रकोपणैः प्रकुपिता दोषाः शोणितसहिता वा यथोक्षं प्रसृताः प्रधानधसनीरनुप्रपद्य अधो गख्वा गुद्दमागम्य गुद्वर्लीः भदूध्य तत्र मांसप्ररोहाअनयन्ति (सुनि. २.४) "दोषास्त्वङ्मांसमेदांसि सन्दूध्य विविधाकृतीन्। मांसाइ्क्करानपानादी क्रुर्न्यद्यांसि तान् जगुः ॥"
(अहनि, ७.२)

संख्या-द्विविधान्पर्दौंसि कानिचिन् सहजानि, कानिचिजातस्योत्तरकालजानि; तत्र बीज गुदवलिबीजोपत्तमायतनमर्शासां सह्जानाम् । तत्र द्विविधो ब्रीजोपतसी हेतुः-मातापिन्रोरपचारः पूर्वकुतं च कर्म । तन्र सहजानि सह जातानि शारींण। (चचि. १х.५) अथेतराणि पड्विधानि पृथग्दोपैः संसृष्टै: सन्किपतितँः रोाणितेन च। तत्र वातश्ठेप्मोस्तराणि खुक्काणि, रक्कपित्तोत्तराणयार्द़ीणि। (असंनि, s) 'पडर्शाँसि भवन्ति वातपित्तकफरोणितसनिपातेः सहुज्ञानि चेति ।' (सुनि. २.३) पूर्शरूपाणि-- विश्टम्भोऽन्वस्य दौबलल्यं कुक्षेराटोप एव च। काइर्यमुढ़ारबाहुल्यं सबिभसाद़ोडल्पविट्कता ॥ प्रहणीदोधपाण्ड्देतराशाइ्का चोदरस्य च। पूर्वरूपाणि निर्दिप्टान्य्यर्ससामभिनृद्धये ॥'
(चचि. १४.र.)
सुश्रुते तु-अक्लेडधद्दा, कृच्छ्र्रास्पक्ति;, परिदाहः, पिपासा, अक्ष्पोः श्वयथुः, अन्रकूननं, गुद़परिकतनं, कासः, घासः बलहानिः
अ्रमस्तन्ड़ा निदेनिन्द्यदौौर्बल्यं च। (युनि, २.द) अइमगर्भाभनाभिल्वम्, बहुमून्नत्वम्, आलस्थं गुल्मरोगाशाइ्का च। (असंनि. 6)
सामान्यरुपम्-पूर्बरुपाणि प्रद्यक्ततराणि भवन्ति (गुनि, २., ) सर्व पन्न अर्दासो भवति अतिकृरो विवर्णः क्षामो द्वीनः प्रचुरविकन्दवातमृत्रपुरीषः; अइमरीशर्करावान अनियतचिबद्यमुक्तामपक्नत्रिभिन्नुुक्कबर्चाः अन्तरान्तराश्वेतपाण्डुहरितरक्तपीतार्णतनुसान्द्रपिच्छिलोपवेशी नाभिवंक्षणोदेराप्रचुरपरिकर्तिकान्चितः सगुद्दग्लुल्यवाहिकापरिहर्पप्रमोहः, अल्पशुकम्यजः, अल्पभुक्, सिरासन्ततगात्रः, कोधनो टुरुपचारः, कासभ्थासतुप्णापीनसारोचकपाणिपाद्वद्नाक्षिकृटश्वय थुक्षबधुवेपथुवमथुपरीतः, तैमिरिकः, श्रिरःशूली, क्षामभिन्नस्बरः, कर्णरोगी, सज्नरः, साइमर्द्र:, सर्वपर्वास्थिड्रूलः, अन्तरान्तरा हुद्यकुक्षिपार्थ प्तש्रबस्तित्रिकग्रहोपतः :, प्रप्यानपरः परमालसभ्य । (असंनि, ५), वातजा-शोलक्षणानि-परिग्रुफार्णविवर्णानि विषममध्यानि, कद्म्बपुप्यतुण्डिकेरीनाड्डीनुकुलसूर्चीमुखाक्तीति च भवन्ति अरांसि। तैरूपद्नुतः सडूलं संहतनुपवेइइये, कटीपृष्ठपार्श्वमेढूगुद्नाभिमदेदोरुपु चास्य बेद्ना भबन्ति, गुल्माट्टीलाहीहोद्राणि च अस्य तब्विमि-

तान्येव भवन्ति, कृषणत्त्वई. नसनयनद़रानबद़्नमून्नपुरीपश्र पुरुपो भरति। (सुनि, २.१०). तीक्ष्णस्कुटितमुखानि, सिद्दार्थंबिम्न्रीसज़र्रफलग्रमाणानि वक्राणि शूलोदावतकराणि अर्सिसि भवन्ति। (असंनि, ५) पित्तजार्शोलक्षणानि-पित्तात् नीलाग्राणि तनूनि विसर्पाणि पीताबभासानि यकृत्रकाशानि गुकजिद्धासंस्थानानि यवमध्यानि जलौकोवक्नसद्दशानि प्रक्रिनानि च भवन्ति अर्शाँसि। तैरुपद्नुतः सदाहंह सरुधिरमतिसार्यते, ज्वरदाहापिपासामूर्छ्छाश्य अस्योपद्धवा भवन्ति, पीतत्त्वड्नखनयनद्रानवद्नमूत्रपुरीपश्र पुरुषो भर्वति ( सुनि. २.११) किश तानि रकपीत-कृष्णानि, मृदुखिथिलानि, स्प्रासद्धानि, विस्तगान्धीनि दाहपाकवन्ति अरुचिकराणि च (असंनि, 6)
श्रेप्मजारोलक्षणानि-श्रेप्मजानि श्येतानि महामूलानि स्थिराणि यृत्तानि ख्रिश्धानि पाण्डूनि करीरपनसास्थिगोसनाकाराणि, न भिद्यन्ते न स्रन्ति, कण्डबहहुलानि च भवन्स्यर्शांसि। तैरुपद्दुतः सं्रेष्माणमनलं मांसधावनम्रकाशार्मतससर्यते, शोफशीतज्नरारोचकाविपाकशिरोगौरवाणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति गुकुखङ्नखनयनद़रानवदृनमृत्रपुरीपश्य पुरुपो भवति ( सुनि. २.१२) गुरूस्तचघस्रक्ष्णपिच्छिलानि सुप्रसुसानि स्परोक्षमाणि वंक्षणानाइ-नाभिपरिकर्तिका-हृद्धास-प्रसेक-कास-श्वास-कृच्छूमून्र-प्रमंहेन्द्रियोप लेपाभिमार्द़वक्लैन्यामविकारम्रबलानि भवन्ति (असंनि. ७) रक्तजार्रो-लक्षणानि-रकजानि न्यय्रोधप्ररोहविद्युमकाकणन्तिकाफलसदझानि पित्तलक्षणानि च, यदा अवगाढपुरीषपीडितानि भर्नन्ति तढ़ा अलर्यं टुप्टमनल्पमस्क् सहसा विसृजन्ति, तस्य चातिप्रवृत्तौ शोणितातियोगोपद्नवा भवन्ति।
( मुनि. २.१३)
सन्विपातजानि अर्शींसि सर्वद़ोपलक्षण्युक्तानि ( सुनि. २.१४) सहजार्शोलक्षणानि-तेषां दोषत एव प्रसाधनं कतैब्यम्। विरोषतः्यैतानि दुर्दर्शानानि परुषाणि पांसूनि दारार्णानि अन्तर्मुख्खानि। तैरुपद्युतः कृशः अल्पभुक् सिरासन्ततराग्रः, अल्पम्रजः क्षीणरेताः भामस्बरः, कोधनः, अल्पाझिग्राणः, परमालसश्र, तथा घाणनासाशिरोडक्षिश्रवणरोगी सततम् अन्रक्जाटोपहुद्योपलेपारोचकभभृतिभिः पीज्यते ।
(सुनि, २.90-9५)

अर्शसां परमः उपद्वः उदावर्तः टुर्नास्नामियुदावर्तःः परमोऽयमुपद्ववः ।" (असंनि, ७) अरोंडरिएानि-
" तुश्गारोचकश्रूल्यवैमतिप्रसृत्वोणितम् । झोफातीसारसंयुक्तमरोंब्याधिर्बिनाशयेत्।"
(सुस्. ३३.9०)
साप्यासाध्यत्तम्-याल्ववलिजातानि, अचिरोत्पतितानि अर्शांसि सुखसाध्यानि, द्वितीयवलौ आश्रितानि द्वन्दूजानि परिसंबत्सराणि कृष्छुसाध्यानि । त्रिद्रोधाणि सहृजानि च अभ्यन्तरवलौ स्थितानि असाध्यानि । (चचि. १४.२६-३२) अर्शॉसां चिकिस्सासूत्रम्-
" यद्वायोरानुलोम्याय यद्निब्नलवृृद्धये। अन्नपानौषधद़व्यं तत्सेव्यं निल्यमर्शससैः ॥"

$$
\text { (चचि. 9४. } 2 \times 6 \text { ) }
$$

चतुर्विधोऽर्शरसां साधनोपायः। तय्यथा-भेयजं, क्षारोडमि: शास्रमिति । अचिरकालजातान्यल्पद्रोषलिख्रोपद्नवाणि भेषजसाप्यानि। भेषजेपु कुटजभद्धातकौ श्रेषौ । मृद्रुप्रसुतावगाढान्युच्छूतानि क्षारेण । कर्कशस्थिरषृथुकठिनान्यमिना तनुमूलान्युच्हि्तितनि क्रेद्वन्ति च शार्रेण। शख्खकर्म तु अभुक्तवतः कुर्वात (सुचि. ६.१३-१९)
( सुसू. प. १६
अपथ्यम्-
" वेगावरोधख्रीपृट्रयानानि उत्कटुकासनम् । यथास्बं दृोघलं चाश्रम् अर्शास्सु परिवर्जयेत् ॥"
( सुचि, ६.श२)
अन्यानि अर्शासिस-
कर्णजम् अर्शः, कर्णरोग०, कर्णस्थानाश्रितम् संं्रासिः-प्रकुपिता दोषा ऊर्घ्यमागताः कर्गाडरॉसि जनयन्ति । लक्षणानि-कर्णब्राधियं, गूलं, पूतिकर्णता च ( सुनि. २.१6)
घ्राणजम् अर्राः, नासागतरोग०, संभ्रासिःप्रकुपिता दोषा ऊर्ध्यमागता धाणयोः मांसशोणिते प्रदूध्य अर्शाँसि जनयन्ति।
लक्षणानि-अतिमात्रप्रतिइयायः, क्षवयुः, कृच्खेच्छृासता, पूतिनसं, सानुनासिकवाक्यर्वं, घिरोदुःखं च भवर्वत ( मुनि, २.१ษ)
स्वक्सम् अर्शः--त्वग्गतरोग०, चर्मकीलपर्यायः घ्यानो वायुः कफं गृहीत्वा खचो बहिः कीलोपमं स्थिरखरमर्शाः करोति (मा. सुनि. २.१८)

आ, को, सं. ८

नाभिजम् अर्शः:-नाभिरोग०, लक्षणम्-"गंड्पदद़ास्यरूपाणि पिच्छिल्यानि मृदूनि च"। (युनि. २.१6) नेत्रजम् अर्शः:-नेत्ररोग०, प्रकुपिता द़ोपा ऊर्घ्घमागता मांसशोगिते प्रनूध्य नेग्रयोररांसि जनयन्ति। लक्षणानि-बर्मावरोधः नेन्नवेद़्ना, नेन्रस्नाबः, दराननारश्थापि ( सुनि. २.96)
मेढूजं योनिजं च अर्ईः-प्रकुपितास्तु द्रोपाः मेढ़मभिप्रपश्ना मांसझोणिते प्रदूध्य कण्ड्टं जनयन्ति । ततः कण्ड्यनाव् क्षतं समुपजायते । तस्मिध्य क्षते दुप्रमांसजाः प्ररोहाः पिच्छिलरुधिरस्राविणो जायन्ते, कृर्चकिनोऽम्यन्तरम् उपरिश्दाधा, ते तु शोफो विनाशयन्ति, उपमन्ति च पुंस्त्वम्।
योनिमभिग्रपथ्वाः सुक्रुमारान् दुर्गान्धान् पिच्छिलसधिरस्राविणः छत्राकारान् करीरान् जनयन्ति ते तु योनिमुपघन्ति आतीवं च। (सुनि, २.१७) बक्त्र जम् अर्हाः-
लक्षणानि-कण्ठौप्टताल्धनामन्यतमस्मिन् स्थाने उत्पक्षेष्वर्शस्सु गद्नद्वाक्यता रसाज्ञानं, मुखरोगाश्व भवन्ति ( मुनि, २.१७)
( अर्शाः ) कुठार-क., पु., सिन्दयोग० अरोंघभ्वाय्रम् (र. १५.\&र. १५.६२)
अर्शाग्रन्थि-पु. रोग० अर्शोंडनुग्रथितवर्चस्त्वम्
(चचि. १४.१०२)
-म-प., वनस्पति॰, कन्दु०, सूरणः (ध. परि, Х.६) योग० शूलारोंहरः (र. १५.३०) बि., कषाय० अरोहरो महाकपायः; पश्चग़न्मह्राकपायेप्वेकः (चसू,. ४.८)
-मवटक-पु., सिद्ूयोग० अरौनाशनः अमिद्दिसिकरश्र (र.94.२५)
-भगन्द्र्र-पु., रोग० भगन्दरभेद़ः (असंड, ३३) तत्स्वरुपमू-कफपित्ते पूर्वोत्थमर्शाः आश्रिल्य छुप्यतः अरोंमूले कण्डू-दाहाद्दिमान् झोफो भवेत् सः पक्कभिब्नः सन् अर्शासः मूलं केदद्यन् गतिभिरजस्रं स्रवति (असंड. ३३)
-यन्त्र-न., नाडीयन्रम् (सुसू, ५.9₹)
यन्राकृतिः-तन्र यं्र्रं लोहां, दान्तं, शाई बांक्षे बा गोस्तनाकारं चतुरङ्गुलायतं पत्वाहुल्परिणाह्ं पुंसां पडघ्रुलपपरिणाहं नारीणां तलायतम्

तत् त्रिविधम् (असंसू. 3. )

द्विपार्श्चिद्धद्ं एकपार्धचिन्दं द्धिदरहितं च (इन्दु)
 शिषें तस्साधोडर्धा सुल्यमुपरि तथार्धा झुलोच्क्रितोद्वृप्तकर्णिकम् । द्विच्चिद्ध दर्रानार्थम् एकचिद्धं साखक्षाराभिकर्मंणि, गुकच्द्धिरेगेतेपामतिकमो न भर्बति तृतीयंय हिद्रहहित शक्याख्यं अर्ईःपीठनार्थम्॥ (असंस्, २з) -वर्त्मन-न., नेन्ररोग० अयं नेन्रवर्त्मनि पिउकार्पो भर्चति। ताः पिडकाः च्रीव्मकर्कटीयीजनिभाः मन्द्चेद्नाः सूक्ष्माः खराः भबन्ति (सुस्. ३.१३) वस्सरूपम्-अन्तर्वर्म रर्मेन सन्धं स्तिगधं रफ्फ सद़ाहल्क् स्रावि अधिमांसं जायते, विच्छिन्नं च विवर्धते, (असंच, १२); साध्यः अयं क्याधिः, (सुड. १.४१); अस्य चिकिस्सा शुकाओोंवत् कार्या (सुड. १५.२०.)
अर्रास्-वि., अरोरोगयुक्तो (चसि, र.१द) अरोंरोगी, (युचि. इ२.११)
अर्हत्-प., वुछ्: (अहस . 9८.9८.)
अर्हि-त्री., यत्र० यस्योपरि लोहादिकं संस्थाध्य घनेन संकुक्यते (र. 6.4); 'प्रेण ' इनि लोके।
अल-न., सनिजधानुविष०, हरितालम् (चचि, १५,৮८)
चुश्रिकलाहूलम् (सु. क. ₹.4)
नार्ई-yु., सर्प० द्वर्बीकरः (सुक, र.३४ [१])
-(गर्दा)-श्री., जल्रका० सबिपजलौकानामन्यतमा सा रोमशा मद्वापार्श्व कृव्गमुसी च
(मुस्. ११.9१.)
-विय-न., विष० वृश्विककण्टकविपम्, अल-आर-शान्द्नेत्र चृश्रिक-लाहूलस्थितः सेयः, (मुक. ३.५)
विपा-बा., लता० हृयमुन्दिदा बायुरोगढ़ा च भव्वति (असंड. ४४); दंशलक्षणानि-दंशस्थाने पीतलोहितमण्डलाः पिटकाः सर्पपश्रमाणा भवन्ति तलुझोपज्वरर्नाच्छार्दिदादृशिरःकम्पाः अवन्ति
(असंड, 8४)
अलक-न., हारितालम्, तालम् (र. २१.१३९)
अलका-र्बा., नगर० यक्षनगरी (असंड. ५)
अलकाधिपति-पु,, कुवेशः ( सुक, ७.६१)
अलक्न-न., वनस्पति०, कुसुम्भम् (१. ६.११८)
-रस-पु.. अलन्कल्य रसः (चचि. १७.१३२)

अलक्तक-पु., न., भैषज्य० लाक्षा० (ध.३.८२) कर्पंटः बर्याम् ( सुसू. १२.२) आर्द्रोलक्तक:, आर्द्रक्पट:
अलक्तकरस-क्षौट्देण श्रेष्ठ: रक्तवान्तिहर: (र. १४.२७) अलक्ष्मी-खी., तेजोहीनता, कान्तिहीनता, मालिन्न्यम् (चसू. 4.84)
अलङ्रणण-न., भूषाकरणम् (चनि. 6.6 [9])
अलजी-त्री., धुदरोग०, यवाकारा मांसाश्रिता घना अबक्रा कफवातास्यां जायमाना पिडका ( असंड. ₹६) 'अन्धालजी' नाम्ना सुश्रुते 'अन्त्रालजी' नाभा माधबनिद्दानेडस्या निर्देशः (सुनि, १३.६)
प्रमेहपिडका (चनि. ૪.४८)
एपा सफोटबती दार्गा तान्रा सझूला परिसुताग्रा बहिमार्गाध्रिता पिटका रक्तोल्बणा साध्या अल्पमेद्र्कग्रमेह़पीडितेपु जायते

$$
\begin{aligned}
& \text { (सुनि. ६. } 9<\text {, चचि. } 9 २ .<6 \text { ) } \\
& \text { (चसू, } 9 ง .906 \text {, चसू. } 99 . \times \diamond \text { ) }
\end{aligned}
$$

विना प्रमेहमपि पुषा द्युटसेद्सो जायते
(चसू. $96.90 \%$ )
यशा वालानां तेपु फ़ा बह्पदन्वा आगुपाका विसर्पचनी च भर्बत्त ( काचि, द्विन्नणीय)
भेयपिडकेयम् ( मुसू, $2^{4} . \ldots$ ६)
शक्दोष० दुष्गूकावचारणात् लिखे जायमाना प्रमेहपिडकालजीलक्षणैर्युक्ता (सुनि. १४.४) 'प्रमेहद़ोषजा अध:काये विशेषेण शुकदोषजा बिते' गयद्दासः।
नेन्रसंधिगतरोग०, ( मुड. २.३)
ताम्रतादाहरूलतोदाश्रुसंकुलत्तादिपर्वणीलिकैरेपेता
इयं पिडका शुकक्रक्रवसंधौ भर्वति। (मुड. २.६) पर्वण्यलन्योः स्थानलक्षणयोरैक्येडपि तनुत्वस्थूलताभ्यां भेद़ः, तन्बी पर्वणी स्यूला पुनरलजी, असाध्यंश्य ( सुछ, १.३०)
नेन्रवर्म्मगतरोग०, कनीनिके वर्म्मनोब्बंहिर्भागे पक्वो रक्तपूयस्सार्थी ग्रन्थिरयम् चुतः सन् मुहुर्मुहुराध्मायते (अहुड, ८.२३) भेद्योऽयं रोगः
(अहृड, ८.२७)
अलम्बुपा-झी., बनस्पति०, लज्ञालुकाभेद़ः
(असंचि. 9०) महाआवणी, महामुग्डीका, ( असंचि. १०) 'गोरस्खमुण्डी' इृति लोके।

अलर्क-पु., रोग० सारमेयद्श्त्य ज्वररोगः "अलक्कः कुक्कुरेपु" (असंड, ४६.१)
उन्मत्तकुक्कुरः उन्मत्तशूगालतरक्षवृक्षव्याधाद्यदो बा, ( सुक.५.६२) वलक्षणम्-युनः श्रेप्मोल्बणा दोपाः संज्ञाबहाः सिराः श्रिताः संज्ञां मुष्गन्तः तस्य धातूनामतिद्रारुणं क्षोभं कुर्वेते। तेन स सारमेयो लालावान् अन्धो बधिरः नताननः स्रस्तपुच्छहनुस्कन्घध्व सन् सर्वतोऽभिधार्वति।

वनस्पति०, अर्कः, (घ. ૪.१६)
श्येतार्कः, मन्द़ारः (चसि. १०.२₹) राजार्कः
(ध. ४.१६)
-जुप-बि., उन्मत्तकुक्कुरादिना दृः ( मुक. ७.६१)
-विष-रोग, उन्मत्तकुक्कुरदंद्र्राविपम्, ( सुक. ७.4०), लक्षणम्-पतेन हद्दोगः शिरोरोगो ज्वरः सत्भतृब्णामूच्छार्ध भवन्ति। सुसः कृष्णमसृक् क्षरति (असंड, ४६)
असाध्यलक्षणम्-यस्य कुक्कुरदृप्य विषं स्वयं कुप्येत्, स न जीर्वरि। (मुक, 6.७८), येन दृः तचेटारुत कुर्वनाद्र्रासलिल्यदियु तमेव चाकस्मात् परगन त्रिनइयति । (असंड. ૪द) उपद्वःःअलर्कविषे भूतानुबन्बो भर्वति (सुक. ७.५8) चिकित्सा-दंशस्थाने उप्मसरिंधा दाहः। अगदैैर्य प्रदे़ःः । पुराणघृतपानं ड़ेयम्
(असंड, $\gamma ६$ )
भूतानुबन्धनाशाथं दैवन्यपाश्रयचिकित्सा कार्या। ( सुक. ८.प०)
अलवणा-स्ती., ज्योंतिप्मती (सुसू, ३८.१६)
अलस-वि., निश्रहः, गतिहीनः, (अढ़सू. ८.१9)
पु., भुदुरोग०, अस्मिन् दुएकर्द्मसंस्पर्शात् शोणितकफद्रोपाचाह्युल्यः घणकण्दृकेद़ान्त्विन्तरा: भवन्ति ( सुनि. १३.३२ असंड.३亏)
अलसकः-अजीणजन्यरोग०, (अह्सू, ८.१२) लघर-्यघरब-लाघरको ज्नरांगमर्द्श्रमादातन्द्राक्षग्यन्वितो कुक्भकामलानामा पाण्डुरोगभेद्,
( सुड. ४४.६-१२)
हल्डीमक:, पाण्डुरोगभेद्ध:, (असंनि. १₹)
अलास:, जिह्नागतरोग०, (असंड. २५)
मूपिक०, ( मुक, ५, ४), तहृप्टलक्षगम्-दंशो हत्ता ज्वरः ऊर्च्वनायुर्म्रीवास्तम्भश्र ( मुक. 6.9 C )

६० [अलसक] आयुर्वेदी़ीय-शाद्दकोशःः [अलिका]

अलसक-वि., मन्दुगतिः (चचि. २१,३८)
पु., अजीर्णरोग०, निरुक्ति:-
" ग्रयाति नोर्ध्च नाघस्तादाहारो न च पच्यते । आमाशायेऽल्सीभूतस्तेन सोsलसकः स्मृतः "
(असंसू. ११)
लक्षणम्-आमहुम्टिजन्यइछर्घंतीसाररहितो डन्तर्मार्गजोऽयं क्याधि:। संप्रासिः-दुर्बलटस्याल्पाम्बेबहुष्ठेष्मणो बातमूत्नुरीधवेगविधारिण: स्थिरगुसबतुरुक्षगु क्कान्नसेविनम्तदन्नपानमनिलग्रपीडितं क्रेप्मणा च विब्नद्दमार्गमतिमान्रप्रलीनमलसत्वान्न बहिर्मुखीभवति,
 ण्यभिदर्शरयति। (चवि. २.११)
शूलादीन्युपजजनत्यतिमात्राणि (असंसू. ११)
कुक्षावानाहः प्रतमनं निर्द्व, वायोरितस्ततो धावनमधोनातनिरोधः पुरीषाप्रबृत्तिस्तृष्गावरोध उद्नारावरोधोऽन्न्रकूजनमार्विस्येत्र हुःखराब्दश्रेल्येतानि लक्षणानि (सुड. प६.6-С) साध्यासाध्यता-नैकद्दोषोन्भवः कृच्छूसाध्यः
( सुउ. प६.३ ड.) बाल-अलसकलक्षणम्-‘ शिरो न धारयति यो भिद्यते जुष्भते मुहुः 1 स्वनं पिबति नाल्यंर्थ ग्रथितं छर्द्रयत्यपि II विषाद्धाध्मानारुचिभिर्विद्यादलसकं रिशो: ॥ (कासू.२५.२ぃ-२८) न., क्षुद्दकुष्टरोग॰, तच्च वातकफाधिकम्
(चचि. ५.२९)
कण्द्यमन्भिः सरागैर्गण्डै: संयुक्तम् (चचि. ৮.२₹) अलसल-न., निश्यलता (असंसू. ११)
अलसान्द्र-पु., शिम्ब्बिधान्य० राजमाषः चवलः (हेमा) 'चवळी' इति लोके; गुणाः-कषायरसप्रभावाच्युरीषभेदी न मूत्रलो नैव कफस्य कर्तां रसे पाके च मधुरः सन्तर्पणः सन्यकरो रुचिप्रद्ध्श्व
(सुस्. ४६.४५)
अलसीभूत-वि., स्यानो विश्टब्धः (चवि. २.१३)
अलाघव-न., रोगलक्षण० गौरवम्, लाघवस्याभाबः
(चसू. १४.२०)

अलातवर्ण-अलातम्तपाह्नारः तस्य वर्णो यस्मिस्तव्
(चइ. ३.६)
अलाबु ( चू) -त्री., न., वल्झीफलशाक०
(चसू. २७.११२)
दीर्घव्त्तुलादिभेदाद़नेनेकविधा (सुस्. ४६.२.१५)

गुणा:-सधुराडतिञीतला रूक्षा गुर्वी भिद्नविट्का च
न., पु., नाडीयत्रम् (सुस्. ५.१३)
यन्रार्थ अलानु कटुकं प्रयोजयेत् ( सुसू. १३.७)
अवगाढत्वचि स्थितसुतक फनुध्रोणितनिहैरणाथ्थिम
हुंदं यन्रमुपयुज्यते (सुशा. ८.२५.२६)
(अहसू. २₹. ५४ सुस्. १३.४)
यद्रस्वरूपम्-द्वाद्रंांद्रुलदीर्बोंड प्राद्रांगुल्परिणाह-
खिचतुरहुल्वृत्तसमुच्हितमुखः (असंस्, ३४)
कार्युपद्वुतिः-परिवेशितप्रदुससकुज़जपिचुतार्भश्य प्रयो-
ज्यः। (असंसू, ३४)
सान्तर्द़पपया मध्यदीपसहितया अलाब्बा शोणिताव-
सेचनं कार्यम्। (सुसू. १३.८)
-राकल-न., तुम्बीफलकर्परिका, घ्रणबन्धनड़ध्येप्वेकम् ( सुसू. १८.१६)
अलाम्बु-त्री., क्षीरतुम्बी ( रा. १.२₹०)
अलास (अलस )-पु., जिह्बागतरोग०,
( सुनि, १६.३८)
अयं जिढ्वायास्तलेडधोभागे प्रगाढशोफ: कफपित्तरक्ताजिह्दास्तम्भकर उन्नतः पक्वो मांसशातनो मत्स्यगन्धिर्भवेत् (अहुज. २१.३३)
त्रिद्रोषजोऽयमसाध्यः ( सुनि. १६.३८ ड.)
चिकिस्सासूत्रम्-नवोर्थिते तीक्ष्णाः प्रतिसारणा देयाः सिरावेघनं च, न चात्र शक्रामबचारयेत्।
(असंड. २६)
अलि-पु., कीट०, वृश्रिकः ( असंड. ४२)
बनस्पति०, भृदराजः (र. २२,४४)
स्री., वृध्विकाळी (र. २२.૪४)
अमरवद्ฏी-(र. २१.३३)
-कुलसंकुल-पु., वनस्पति०, कुहजक:
(रा.90.२४6)
-दूर्वा-बी., तुण०, मालादूर्वा० द्रृव्या 'दूर्वा'
(रा. द.२₹२)
-नीलकेश-वि., भृध्रवर्णवन्नीलकेशा: ह्रेप्मप्रकृति-
लिम्नम्-( सुशा. ૪.७३)
-पत्रिका-स्री., वनस्पति० (रापरि. ५.४०)
-पर्णी-त्री., वनस्पति०, चृश्यिकाली ( रापरि. ९.6)
-मोहनी-त्री., बनस्पति०, केविका
(रापरि. १०.३३)
-स्कन्ध-पु., वनस्पति०, कुलित्धः ( घ. ६.9०५)
अल्किका-स्री,, वनस्पति०, भुछराजः (र. २.६८)

आलिछ्ञ-वि., यस्य लिंक्न न विद्यते सः ( सुशा. १.२) आलिज़र-पु., बहुजलधरपात्रम् ( असंचि, ९.) अलोचन-वि., निर्जालका (कुटिः) (चसू. १४.५२) अलोख्य-वि., अक्षोम्यम् (अक्षरम्) (चश्रा, ३.८) अल्प-वि., यथोचितम्रमाणहीनम् ( सुचि.३६.११)
-कायत्व-न., शरीरस्य अल्पप्रमाणत्त्रम्
( सुसू. ४४५.५६)
-क्ष्रीरा-वि., अल्पं क्षीरं यस्साः सा (कास्यपसू. लेहाध्याय)
-दोषेन्धन-वि., अल्यं दोषस्खरुपमिन्धनं यस्य सः
( सुड. ३९,६५)
-निद्रता-सी., रोगलक्षण० निद्याल्पस्त्वम्
(अहुसू. 99.6)
-पत्रिका-स्री., अपामार्गभेदः क्षुद़ापासार्गः:
(रा. ४.३.)
-प्राण-वि., कायवाब्बानसीधु क्रियास्वल्पराक्तिः अल्पबलः ( सुसू. १५.३३)
-प्राणता-त्री., लक्षण० मानसबलहानिः मांसापचयः
कियास्वराक्तिः (चनि. १.३३)
-प्राणत्व-न., लक्षण० अल्पशक्तित्वम्
(सुसू, १५.३३)
-वलत्व-न., लक्षण० उत्साहहानिः ( सुसू. १५.३३) -वस्तित्व-न., आयामे बस्तेरल्पत्वम् (सुनि, ३.११)
-मेद्स्क-वि., लक्षण० क्षीणमेद्स:
(चचि. १६.६)
-रक-वि., लक्षण०, क्षीणरक्तः (चचि.१६.६)
-रेतस्-वि., लक्षण० अल्पशुक्रः क्षीणवीर्यः
( सुचि. २६.४)
(परिब०) प्रकृलैन स्तोकरेताः (सुसू, १.८ [द]) -चहि-वि., लक्षण० अल्पाग्विः (अहुसू. ८.90)
-वेगता-ल्ली., लक्षण० मंद्गतित्वम् यथा पक्कशोफे
(अहसू. 2e.4)
-युकता-स्री., लक्षण० झुक्रहीनता ( सुशा. ६.२४)
-सत्त्व-वि., हक्षण० अल्पमनोबलः (चचि., s,4)
(असंसू. २₹)
-साधन-बि., अल्पभेषजः (चवि. ८,१9८) अल्पाभिप्यन्द्दिन्-वि., गुण० दोषधातुमलस्रोतसां

मंदक्रेद़्रासिजनकम् (सुसू. ४५.५०)
अल्पायुस्-बि., अर्दीर्घायुः ( सुसू. ३५.४)

लक्षणानि-पर्वाणि हस्वानि मेहनं सुमहद् उरसि अनुल्योमप्रतिलोमावर्त-मनायतं पृष्टं श्रवणौ स्थानात् ऊध्वंं नासिका उच्चा, हृसतो जल्पतो च दन्तमांसम्रदर्शनं श्रान्तवद्र्रीन पश्थविंशतिवर्षाणि जीवति ( सुसू. ३५.४ ९-११)
अल्पक-पु., वनस्पति०, धन्जयासः (रा. ३.२५)
अल्पस्थि-न., परुपकम् (रा. ११.८४)
अल्पीयःखा-वि., लक्षण०, अल्पतरयोनिद्वारा, अल्पतरं
खंब योनिमुर्त्र यस्याः सा ( सुनि. १३.५०)
कन्या ह्यनार्तवाडल्पीयःखा भवति, (मधुकोशः)
अह्वका-स्नी., चनस्पति॰, धान्यकम् (व. २.६३)
अवकर-पु., विक्किरपक्षि० (चस्. २७.\%२.)
अवकाराकर-वि., स्रोतोविकासी (चस्, २६.४३ (३)
अवकुरा-पु., पर्णम्टृग०, गोलाइूलः बानरः
(सुसू. ૪६. $6 ६$
जलजग्राणि० (कासिल. २४.५३)
अयकूलन-(परिव० )न., पाचनम्, अभाबुप्पीकरणम्
(सुड, $\gamma 0, ८$ )
अवक्कान्ति-स्री., अवतरणम्, उत्प्तत्तिः संप्रापिः स्वरूप-
लाभः ( सुरा. ३.१) (चशा. ३.१) (अह्रशा.)
(१.१) (असंशा. २.१)

अवक्षित्त-न., संधिमुक्तप्रकारः, सन्धिविश्रेपस्तीवा च
एक्क (असंड. ३२) (सुनि. १4..6)
अवक्षित-त्व-न., तिर्यक्क्षिपत्वम् ( सुसू. ३२.४)
अवश्धुत-न., छिक्का (चइ. १२.२६.)
अबक्षोद्न-(परित्र०) न., सुप्टु चूर्णीकरणम् (सुचि. ૪.२८)
अवगाढ-वि., अभ्यन्तराभ्रयम् ( सुशा. ८.२६) गम्भीरम् ( सुचि. १. १३१.) अभ्यम्तरमूलम् (सुनि, १०.६)
-द्दोप-वि., रोगलक्षण० अम्यम्तरपूयम्
(सुसू. १५.१४)
-पद्र-अ, बहुप्रविटरास्त्रद्म् (असंज, २८)
अवगाह -पु., चिरं जलावस्थानम् (चसू. ६.४७)
स्लानम् (चसू. १.११२)
द्वपूर्णभाजने निमजनम् (सुड. ३८.२७४) दुबस्वेद्प्रकारः, अवगाहस्वेढ़ः (असंसू. २६) यथा क्षीरतैलघृतपिशितरसोप्णसलिलकोष्टावराहः
(चसू. १४.४५.)
स्वेद्द-पु., उपक्रम० अवगाहनेन स्वेद:
(अहस. १७. ११)


अवगाहन－न．，मज्ननम्（युचि．२४．३३）
उपक्रम० तैलघृतपयःक्वाथपूरितद्दोण्यां इररीराब－ ग्स्स मलनम्（चचि，२८．908）
अवगुण्डन－न．，उपकम०，अक्ष्षश्रूण्णवस्तादिभिभिराच्छाद－ नम्（ असंउ．१९．）
अवगुन्थ－न．，शाक० वेगनामा，काकाद़्नील्यर्थ：
（ सुसू．४६．२२१）
अचघट्टन－न．，ताडनम्（ मुशा．८．१९ ）
अवघातक－पु．，आरग्वधः（चक．८．३）
अवचारण－（परित्र०）न．，योजना，उपयोगः
（सुचि．२९．१२）
अवचूर्णन－न्न．，चूर्णास्य विकिरणम्（चचि． $6.90 \searrow$ ）
घणोप\％्मः（ सुचि．१，८）
घणोपरि चूर्णपक्षेपः（ युचि．२१．₹）
स च शोध्रनरोपणभेढ़ेन द्विविधः（ युचि．१．०४） （ मुसू．३८．9९，२८－२く）
अवचेप्रित－न．，कर्म० उत्थानचक्रमणादि
( सुज. ३९.१६ミ)

अवचछ्छाट्न－न．，हेपनमुद्वरंनं बा（चचि．२३．१७૪） अचजॄम्भण－न．，रोगलक्षण०，आकुल्यनं प्रसारणं बा （चशा．८．२७）
गात्वभ्रसारणम्（चक：）（परिक०）（ चश़ा．८．३८） अचट－पु．，गत्तः（ सुउ．२९．८ ）
अवटु－पु．，शारीर०，म्रीवायाः पश्रिमो भागः
（ मुज．६．२०）
कृकाटिकाभागसन्धौ गर्तः（ सुचि．亏．३८ ）
पु．，गर्तः（ सुसू．३५．१२ ）
अवडीन－न．，पक्षिणोडवक्षेपणम्（ काइ．भ९）
अवतत－वि．，ब्यातम्（सुज．५७．३）
अवतरण－न．，प्वेशेः（ सुचि．२४．९9）
अवतारगावेषिन्－वि．，छिद्धान्वेषी（ असंज．०）
अवद्ंशा－पु．，पानरचिजननार्थ यद् ब्यज्ञनं भक्ष्यते तव （चचि．2४．१८）
－क्षम－वि．，रचिजनने समर्थः（चसू，२6．9४4）
रिम्यु：पु．，（ ध．४．३६．）
अवद्रण－न．，रोगलक्षण०，विद्रणम्（ सुनि．६．११）
अवद्तात－पु．，गौरः（ चरा．८．\＆）
－वर्ण－वि．गौरवर्ण：，पीतवर्णः（ चशा．८．१५）
अनवदानवचन－न．，प्ररास्त्वचनम्（ कासू．२८．५）
अवद्य－वि．，निन्धम्（ अरंनि．६）
अवधूनन－न．，उस्ष्षिष्य चालनमू（ गुचि．३६．१३）

अवनतशिरसक－वि．，अवनतं हिरो यस्मिंस्तन् （ चरा．८．२४）
अवनद्ध－वि．，वेशितम्（चचि．१，७५）
अवनाम－पु．，अवनमनम्（असंशा．द）
अवनामित－वि．，अधोगतम्（ हुचि．₹．१६ ）
अवनिम्रदेशरा－पु．，भुमिमदेशः（युचि．४．२९）
अवनी－ह्री．，चनस्पति०，，्रायमाणा（रा．५．३०९）
अवनुन्नत्व－न．，प्रेरित्त्यम्（चनि，१．२१）
अवन्ति－स्री．，मालवपदंश्रा，मालत्राः（अह्डू，५．99）
－सोम－न．，काजिकम्（चचि．१९．२₹）
अवन्ध्य－वि．，सफलम्（अहरा．१．२द）
अवन्ध्या－क्री．，कर्कोंकी（ध．१．१८6）
अवपतित－बि．，（ परिन०）ग्राग्यम्（ चरावि，८．३）
अवपाटन－न．，शाख्रकर्म०（र．२५．१२） बिढ़ारणम्（ युनि．१३．4०）
अनपाटिका－स्त्री．，क्षुद्ररोग० मेढ़चर्माँचपाटनजन्यविकार： लक्षणणम्－्यऩा नरोडल्पीयः्यां कन्न्यां खियं बा हर्षाहल लाहा गच्छेत् हन्ताभिघाताहा बलेन चमोंद्वते－ यति तढ़ाडस्य मेढ्वचर्मात्रपाट्यते । इ्यमेवाचपाटिका
( सुनि., १३.५०-५२ )

अवपाटित－बि．，एकदेशोत्पाटितम्（बनि．१．२१）
अवपीड－पु．，उपऋस०（चस्，२४．४६）
अवपीछ्य दीयत इ्रि（युछ．२३．३）
नासया प्रणीयमानः कल्लोऽइपीडसंज्ञः（असंसू ．२९） स द्विविधः－सोधनस्तन्भनभ्य＇स्याद्वपीछो द्विधा मत：＇ग़रिरोविरेचनाथ्थ शोधनगकार：
（चसि．८．＠०）
घ्राणम्रवृत्ते रुधिरे स्तम्भनः（चचि．४．९७）
उन्मादे उपक्र०（चनि．५．く）
कुमिद्न्तरोगे हितकर：होव्माभिव्यन्द्वेडपि उपयुक्तः
（ मुछ．११．३）
संज्ञाभबोधनार्थ विविधरोगेपूपयोग：－
＂विषाभिघातसंन्यासमूच्छ्घमे होपत्त्रके। मदापप्सारकामार्तिंचिन्ताभोधभयादिधु ॥ भानसेकु च रोगोधु मूढब्याकुलचेतसाम्। संज्ञाप्रयोधहेत्रर्थमनवपींड प्रयोजयेत्＂॥ （ गुचि．（ ड．विदेह．） $80.88,84$ ） अपतानकविकारे सद्यःसंज्ञापबोधनार्थ तीक्ष्रणेडन－ पीडः（ नस्यं ）दीग्रते（ युचि．५．५．१८） स．च तीष्षणेः जुणघ्यादिभिः कल्ककाभरसादिभिः


कृलोडवतिष्टते यस्याथी बिन्दुच उत्तमा माग्रा, qण्मप्यमा, चत्तारः कनिहा (अहसू. २०.v) अवपीडका-न., सेहयोजना (चसू. U. (s)

तस्य योजनाद्यंय यथा-' सून्रजेपु तु पाने च प्रार्मकं शस्यते धृतम्। जीर्णान्तिकं चोत्तमया सान्नया योजनाद्वयम् '। (अह्सू. $૪, ₹, 6)$
अचवद्ध-वि., विशेषेणाइसक्तम् ( सुस्, २. ₹, )
राल्यप्रकारः-
अववद्धार्येणं, अतिबद्धद्दोपम् ( 6.92 ) अव (प) चाहुक-पु., चातरोग, सम्भातिर्गक्षण चअंसदेशास्थितो वायुरंसबन्धनं सिराशाकुष्वावावाहुकं जनयेत् (सुनि. १,८२)
अस्यैक: प्रकारः कफलातनिमित्तजः ( मधुकोशः) अन्यो धातुक्षयनिमित्त जबतकोप जनित:
( सुच्चि, 4.२३)
चिकित्सासूवम्-धातुक्षयनिमित्तजे सिराब्यधो
निपिद्ध ( सुचि. 4.२₹)
अन्र बृंहुण नस्यं हितम् (अहुसू, 20, ४)
अवभस्जन-न, बेद्ना० संचूर्णनवद् वेद्दना
( सुसू. २२.११)
अवभासिनी-क्री, शररा० सक्षत्वक्ष प्रथमा, सर्ववर्णांन्त अवभासयति, पश्वविधां छायां च प्रकाइायति

( सुशारा, ४.४)
चरके ' उद़कधरा' अपांगसंग्रहे 'भासिनी' नान्ना निर्दिशि (चशा. ५.४) (असंशा. ४)
अवमन्थ-क-पु., रूकदो प्षनिमित्तरोग० ( युनि. १४.८) प्रथितदोफवान् गुद्यास्थानगतः कफवातारसमिभिजोयते
( ुुनि. १४.८ )
संभ्रासिलक्षणं च-गुल्यस्थाने बइवो दीर्था मज्यतो द़ीर्थमाणा बेद़नारोमहर्पघट्यः पिटिका भवन्ति
(असंड. २े 6 )
' अधिमन्ब ' इृति माधने, भेद्यरोगोडयम्
( सुदू. २५.६)
कर्णन्यधे उपद्रव०, कर्णापाल्या असम्बम्वधेन जायमान उपद्वः, कण्डकरोऽयम्
( गुस्. १६.२द [6])
अवमन्थन-न., ( परिव०) रचस्तावपोषक्रम, उत्कल चालनम्, आरया चर्मकाराबेणावमथ्य रकंत खाइयेद्दिलर्भः (मुचि. ३.२₹)
अवमर्शान-न., घपर्णम्; स्पर्श़ननम् ( सुक, ८.३९)

अवमानित-वि., उपेक्षितम् ( सुखा.२.११)
अवमार्जन-न्न., मार्जनम्, यथा विषस्य प्रतिलोमेन भार्जिने मंज्रेखे कार्यामिति (चचि. ₹₹.६१)
अवमूत्रित-न., मूत्रबिषैजन्नुभिमूंत्रितम्
(चस्, २६,४₹ [₹])
अवक्य-वि., वमनायोग्य: (चसि, २,द)
अवयच-दु., शारीरस्य अभम् ( मुस., १४.३) तद्ववयवाः
प्रश्यक्जानीति ( सुस., ३ै..१२) (चवि. ८.१9७; चस, २७.३३
परमाणुस्पाउनयवर्वांशाः (चशा, ५.१५)
घटकात्मकद्यव्यम्। (चाि. १.9०)
-प्रभाव-पु., अबयनाल्मकड़्य्यस्य गुणविरोप: (चबि. १.१०)
-सद्न-न., रोगहक्षण० गात्रसाद़ ( असंदृ. २०)
-समुत्ध-वि., एक्केशोश्थितः ( सुनि., २₹.३)
अवयनाबसाद्द-प., रोगएक्षण० अवयवस्य स्वकर्मण्य-
सामर्थ्यम् ( सुस. २५,३६-३७)
अवर-बि., कनिष्टम (चसि., १.१२)
निकृटम् ( असंस्. 90)
-काल-पु., हीनकालः अयोगकालः ( चचि. १९.५)
-सत्त्व-वि., हीनसच्च (चवि. ८.११९.)
अवरान्न-न., दैदलाइन्नं मापादि ( सुस. र६.४s)
अवरद्ध-वि., संग्रहीतम् ( युस. २२.८)
अवरोध-पु., संघ्रः ( ुुस्, २४.४) समावेशः
( मुस्, ४.६) अन्तर्भा『ः, संकलनम्

> (चधि. १३.३८)

स्कम्धदे़रः ( संस्, २९.9०)
-रत-वि., परिजनावृतः अन्तः पुरस्यो का (गुरा. 90.40)
अवरोधन-न., निमहःः, नियमनम् ( चनि, ५,८)
अवरोहिन-पु., घनस्पति॰ बट: (रा. ११,११३)
अवलम्बक-पु., कफट्दोप०, अव्रलम्बनाद्वल्ब्वकः कफ:
(अरंसू २०)
अवलम्बन-न., अवलम्बकफफस्य स्थैयेवल्द्वानधारणाड़ि कर्म (अहस. १२.१६)
अवलम्बिन्-वि., लम्बनद्धीए: ( सुनि. १६.५२)
अवलिका-ब्री., वनस्पति०, धान्यकम् (रा. ६.३७)
अवलेखन-न., रास्करम०० घर्येगोन्कतमागस्य निम्तता-
करणम् ( सुचि. .90 )
कर्कतिकादिना केशम्रसाधनम् ( मुक, १.३५)

अवलेपन-न., लेपनम् (सुचि. ४.३०)
अवलेहिका-ब्बी., लेख्यमौनधम् ( सुसू. भ६.४१२)
अबल्गुज-पु., वनस्पति०, बाकुची (चस्, २७.२२)
(घ. १.9६4)
( अबल्गुजा ) ब्री., अवल्गुजः (चस्, २७,३३)
(ข. 9. १६४)
-फल-न., वाकुचीजीजम्, एवत्कफवातम्रणुत्
(सुस्. ४२.११) (असंस्. १२.२१)
-रसायन-न., बाकुचीरसाय्रनम् ( ुुचि. २८.३)
अवशातन-न., मांसस्य शाटितत्बादूलनम् (मुक, ४,३७) अवश्यकार्य-वि., अव्रइयं करणीयम् ( मूत्रोस्सर्गादिकम्)
(अहस्. ३.९)
अवइयंभाविन्-वि., यन्निश्नयेन भवति (असंनि. १.४) अवइयाय-पु., हिमम् (चसि, \&.७४) मेघं विना

सूक्ष्मजलनिपातः ( सुड. ६४.१9)
अवप्रद्ध-वि., कृताव्रप्मक्मः धारितः (असंनि. ५) अवप्वम्भ-पु., धारणम्, दृहधारणशक्षि:
(अहस. ११.५) धैर्यम् (चशा. ५.१२)
-कर-वि., आाधारदायकम्, अवलम्ब्रन्रद्यम्
(चस्, २8.6<0)
अवप्रम्भन-चि., बलप्रद्रम् (चस्. प.90२)
अवसन्न-बि., अवसाद़हेतोः अन्तः ग्रविप्रम् (सुड. ११.६)
-वर्मन्-वि., अवसन्वानि प्रान्तमूतानि बर्म्मानि गस्य स: (चचि. 24.२\%)
अवसर्पण-न., हासः (काशा. प. ह8)
अवसर्पिणी- बी., अशुभः काल:,
अव्नतिकालः (काशा. प. ४४)
अवसाद-पु., चित्तदेहयोग्ग्लानिः (मुस्.१५.१३)
अवसाद्क-पु., ग्लानिः मनोऽबसाद़ः (चसू. १६.१४) अवसाद्न-न., रोगलक्षण० अप्रवृत्ति: बैकल्यं, ग्लानिः (सुसू, ३२.३, सुचि, ३७.३१) घणोपक्रम:, उच्नतन्नणस्य उत्सब्लमांसस्य वा निम्नस्वकरणम् (सुचि. १.८., चचि, २४.८२)
-गण-पु., अवसाददनार्थे ग्रयुक्छानां द्रि्याणां वर्गः
( सुड. १२.१५)
कासीसं सैन्धबं किण्वं कुरविन्द्रो मनःशिला। कुक्कुटाण्डकषालानि सुमनोमुकुल्यनि च। फले हौरीषकारझे धातुचूर्णांनि यानि च। मणेपूत्सल्रमांसेपु प्रशास्तान्यवसादने।
(मुस्.३७. ₹१) अवसादनी-बी., वनस्पति॰, रिंशापा (घ. ५.१२१)

अवसादिन-कि., भूमौ पतितं लीनं भवति
(चचि. १९.4)
अवसान-न., विनाशः (चबि. ₹.३द)
अवसेक-पु., परियेकः (सुड, ૪レ,३₹)
क्षरणम् ( सुचि. ₹६.०)
अवसेचन-न., विस्राशणम् ( असंस्, छऽ०)
मणोपक्रमवर्गः, अवसेचनशब्द़ोडन्र बमनविरेकभोणितविस्राअणाब्यन्तर्बैहिः भ्रमार्जने बवतते, न तु कंगल एुब विस्राबणे (सुस्, १०.१ی)
अवस्तीर्ण-बि., आचछ्छाद्वितम् (सुड, '4.8)
अवस्था-ब्री., कालविभागः दूशा (चवि. ८.१२२)
(सुस्. ३५.३०) (सुड. ४७.११)
अवस्थान-न., स्थैयम् स्थिरमतित्वम्र् (चबि. ૪.9०) (परिख०) अन्तर्भाइः (मुचि. २.२५.)
अवस्थान्तरवाहुल्य-न., अव्रस्थाविशोपाणां प्राचुर्यम् (सुस्, 2०, १० )
अवस्थित-बि., अल्पस्थानाश्रितम् (सुचि, ऽ.79)
-सत्त्व-चि., स्थिरसस्वम् (चरि. द.१२४)
अवस्लंसमान-बि., अधःपवमानः (सुनि, ८.३)
अवस्नस्तत्व- न., स्थानादृध:प्रलग्बनम् (मुस्, ३२.४)
अवाकपुप्पी-र्री., बनस्पति०, रातपुप्या (ध. २.१)
मिश्रेया (रा, ४.५)
अपामार्गः (चचि, 6.996)
अधःपुप्पी (चचि. २०.,६२)
अवाक्रिरस्-व., नतमम्ककः (चाव. ८.१₹)
निम्नषिराः (चश्रा, ६.2४)
अवाक्रिरसीय-पु., अध्याय० (चड. 6.9)
अवाइमुख-बि., अधोमुखः ( सुचि. ८.२凶)
अवाति-( परिन०) सी,, प्राषिः (सुचि, ३, ४, ) (चवि, $\langle, \%, 0$ )
अवारणीय-वि., न विद्यते वारणं येपां तानधिकृरस कृतः ( मुस्. ३३.१)
अवार्यता-बी., असाध्यता (सुस्. ३३.३)
अवार्यवीर्य-चि, अप्रानहतवीर्यः (सुक. ५.६₹)
अवाल्रुक-पु., वनस्पति०, पारीयालुः (रापरि, ५.३१) अवि-त्री., पग्रू०, उरभ्रः मेषः अविदुनधम्-मधुरं, स्सिग्धं, गुरु पित्तकफावहं-कवलवराते पुश्यम्, वातकासे हितम् (सुसू. 84.48-44) हिका-ध्रासकरमुण्गम् (चसू. २७, २२३)
' छुप्मपपित्तजननानों श्रेप्रम् ' (चसू. २4, ३०) ' क्षीराणामहिततमम् ' (चस्. २े.३९)

आविकं दधि-मधुरं सधुरपाकमलमिव्यंदि दोपलं कफवातम्रकोपकम् दुर्नामकोपनम्
(गुस्, ४५.८११७२)

तदृप्टृम्-लघुपाकं न च पिच्तलम् कफवातथ्नं यांनिरोगझोषकंपेपु हितम् (सुस्. ४4.907) अहुयानाम् अग्र्यम् (असंस्. १३)
अविमूग्रम्-तिक्करुकं, सक्षारमुषणं बातघ्नं कासश्वासडी़ीदोदरशोपवर्चोंग्रहुणु हितम्
( सुस्. ४५.२२૪) आघाणेन हिक्षाध्नम् ( गुउ. ५०.२२) अविमांसम्-मधुरं गीतं गुर बृंहुण्म् (चस्, २७,६२) अतिशीतंत, सिगधं, त्रिद्धोपकरमभिव्यंड़ि (अह्स. ६,६४) औरमं मधुरं रीतं गुर विप्टमिभ बेंहणम्। आविकं मधुरं मांसं किंचिद्धुर बलग्रवृम् ॥ (रा. १७.そ०に)
प्रिय-पु., बनस्पति०, इयामाकः (रा. १६.9४०)
प्रिया-ब्री., चनसति०, श्वेता (रा, ५., ८५)
अविकल्पक-वि., न शरीरस्य कृन्निमनापादिगुणेन सेद्कः तथौपधस्य च.न प्रमाणोत्कर्षापकर्पनेद़कारकः
(चांब. e.92e)
अविकारिन्-वि., गुणब्यापत्तौ अपि अल्पविकारं निर्बिकारं वा (सुसू. ३४.२३)
अविक्रुणकर-वि., अग्लनिकरम्, अहर्षकरं च
(मस्. ₹...२०)
अविक्किति- खी., कवलग्रयोगः (चबि. ८.१३६)
अविघात-पु., विघातकराभिघातादि़ििरहः
(चसा, ५.१२)
अविचेप्रन-न., लक्षण०, निक्कियत्वम् (चचि. १८.9८)
अविद्दग्ध-वि., असंयुक्त (सुड. ६३.४)
अविधेय-वि., आजूपितोडपि यः यथानिर्देश कर्म न करोति (चसि, २.६ असंसृ, २.२०)
अविपाक-पु., लक्षण०, अजीणम्म (चसु. १६.१३)
अविपाकता-ब्री., लक्षण०, अजीर्णावस्या
( गुस. 84.9\%)
अविभाग-पु., अपृथत्त्वम् ( सुशा. र.३ )
अविभ्रम-वि., अर्लानिकरः (चवि. ८.श४)
अविमुक-पु., बनस्पति०, अंतमुक्तकः (घ. ५.१५२)
अविवर्ण-वि., इपद्दिचिधनर्णम्
यत् चस्रादिलमं सत् प्रक्षाल्यमानमपि न विधर्णतां
याति तव् (सुसू. १४.२२)
ईवद्विवर्णः ( सुनि. ११.६)
अविशिए्टवर्णम् (सुड. २२.१६)
आ. को. सं, ऽ

अविशारद-पु., अहृसमः (चंचि. ८.२१)
अविश्युद्ध-वि., वमनबिरेचनाम्यामविश्रुद्ध दे़ः
( सुचि. ३७.९३)
अविशोष-पु., ज्ञाज़योः ग्रकृतिविकारयो: ग्रयृत्तिनिदृच्योश्य सामान्यद्र्शानम् (चशा, ५.9०)
-ग्राहिन-जि., ज्ञाज़न्न्टेपु सामान्यद्र्शी
(चशा. 4.90)
अविशोषित-वि., अलंघितम्, असम्यग् लंघितम्
(का. विरोषक्रप० पू. २१९)
अविषाद्कर-वि., भरीरमनसोरव्लानिकरम्
(चवि, ८.\&૪)
अविसरण-न., अम्रसरणम् (सुनि. १०.१६)
अविसर्गिन्-वि., अविसर्जनरीलः (सुड. ३९.६९)
अवीनस-पु., नालागतरोग०, तस्य एक्षणानि-्सघुर्धुरश्वासः, पीनसाधिकनेद़ना, अवेरेव नासिका पक्किश्ना सनी अविच्छिबं पिच्छिलं शाते पबंच घनं सिंघाणकं सबति, अप्टांगह्वयेयेंयं रोगः ‘अपीनस' नाम्ना निर्दिप्रः (असंड, २३)
अनुत्ति-वि., न विद्यते बृत्तिर्जीविका यस्य
(अहसु. २.२२)
अवेक्षण-न., अवेक्षा, परीक्षणम् (चचि. ३०,२९६) अवेक्ष्यावेक्ष्यकारिन-वि., समीक्ष्यकारी (चांव. ८.१३) अव्यक्त-वंब., न व्यक्तम्, अट्स्यमूर्तिक्रम्, सूक्ष्मम्
( सुनि. 9.v)
न,, गकृतिः मृलग्नकातिः सांखये ( भुझा़, १.३)
-विग्रहु-चि, चिधमानाविद्यमानांगप्रत्यंगः
अंगानां च बीजरुपतया स्थितत्येन सख्वम् अव्यक्तभावाचासत्वम् (चशा, ४.\&) अव्यथा-स्री., घनस्पति० कदृली, गुडूर्ची, द्ररीतकी बा

$$
\text { (चस्. } 8.9<\text { (चक०) }
$$

अठ्यध्य-वि., चेधनायोक्या (सुशा. ৬.२२)
अन्यय-वि., निबिकारः (सुशा. ₹.४)
पु., आरमा (चशा. ४.८)
अन्यवसाय-पु., अनिश्झयः, संशायः (चस्, २4.8०) अन्यवस्था-खी., अनियमः (असंनि. २.२२) अव्यवस्थितमति-वि, अनवस्थितबुन्दि निश्रय:
( सुझा., ४, ६६)
अच्यापक-वि., अब्यासिद्योपग्रस्तम् (चवि, ८.६७)
अव्यापच्चि-खं., रोगराहित्यम्, आरोग्यम्

$$
\text { (चवि, }, c,<s \text { ) }
$$

अव्यापन्न-वि., ग्रकृतिस्थम्, अबिकृतम् ( सुस.. २१.३) -ऋतुकृत-वि., कालस्बभाबकृतः, पिक्ताद्विघयकृतः
(सुसु. २४.6)
अब्याहत-गति-वि., अपरित्यक्तस्वमार्गः, अनवलू मार्गः: (चचि. २८.४) अराक्य-वि., असाज्यम् (चचि, १ง,१४»)
-प्रातिलोम्यत्व-न., यस्य प्रातिलोम्यं नाम अनुलोमवैपरीत्येन नयनम् अझक्यं, तत् अइक्यम्रानिलोम्यं, तस्य भावः, यया उभयमार्गंगे रक्षपित्ते बमनम् अपथ्यम् ऊर्खम्रदृत्तर्वात्, बिरेचनमपश्यम् अधःप्रबृत्तत्वात् ( अरंनि. ३)
अरान-पु., वनस्पति०, बीजकः (सुड, ४५, ३८)
न., भोजनम्, अस्नम् ( युचि. ३७.4५)
अयुक्ताशनम्रकाराः -समशनं, विषमाशनम्, अध्यशने, विस्नासानं विल्दूरीर्याशनं वा, अमाग्राशनं, अजीर्णाशनम्, अत्यदनं, प्रमिताशनं, प्रमृताशनम् , अतिरुक्षाशानमित्येबमादृयः। ण्ते प्रकारा भामयोत्पसौ मूलहेतुभूताः सन्ति, कचित्तु घोरष्याधिजनका मृस्युकारका वा भवन्ति (चचि. १५.२३५; चसू. २५.४०; चस्. २६.9०३; मुस्. ४६. ५०6; मुस्. २०.१२; काखि, ५.६०-६२) अपथ्यकराणामेतेपामदानानां विवरणं तत्तत्थाने दृष्व्यम् ।
-पविचार-पु., स्वस्थावस्थानों बय:पकृतिसात्म्यासात्म्यरोगार्दानवेक्ष्य क्रताः रीनोप्गस्तिग्धरुक्षद्नवगुर्केक्कालिका द्विकालिकौषधयुत्तमाश्राहीनदोरप्रश्नसनवृष्यर्था द्वाद़श़विधा अशान-प्रविभागाः

$$
\text { (मुउ. } ६ \times .4 \% \text { ) }
$$

अरानायित-वि., उुभुक्षितः ( सुचि. २ष,१२)
अरानि-पु., मुशालबदृध:पतनरीलो मारणात्मक: पदार्थ विदोषः (सुसू. २૪.6)
व्रज्रम् (सुक, ૪,३६)
खनिजद्भव्य०, हीरकम् ( च. ૬.44)
अराव्द-धु., सम्व्राभावः (चइ. ४.१९)
-श्रवण-न., लक्षण० शाबद़ाभावे sपि शठद्ध्रदणम् (चचि. ८.६)
रोग० अर्शीतिवातविकारेपु एक: (चसु. 2०.9१) -श्रुति-खी., लक्षण० असाब्दश्रवणम् ( असंसू. २०) अरास्त-वि., अमंगलम् अप्ररास्सम् (असंसू. ₹)

- वपद्रर्शन-न., अग्रश्तानाममझलानां वा समानां दर्शानम् (चस्. १६.१५)
अरालकृल्य-वि., शास्तकर्मण्ययोस्या ( मुशा. ५.२२)

अशाखा-खी., वनस्पति०, शूली (रापरि. द.६८)
अशित-न., (चस्, २८,३) चतुर्विधान्नस्यैक: प्रकारः ( मुरा. ४.१९) भक्तादि (सुसू, ४६.४८४) भोज्यम् अद्यम् इत्यस्य पर्यायै (सुसू. १४.३) पेयलेस्साद्यभक्ष्याणां गुरु विप्राद्यथोत्तरम्

वि. कृतभोजनः ( सस्. 6F.8८२)
-जफल-पु., वनस्पति०, मधुनारिकेरः (रा. ११.११०)
अशिर-न., सनिजद्रब्य०, हीरकम् (घ. ६.प६)
अशुकुचंद्नन-न., रकचद्नम् (सुउ. 40.96 )
अशुचिद्रान-न., अमेध्यवस्तुदर्शोनम्, चीभस्सादिवर्श-
नम् ( मुड. ५७.६)
अशुद्ध-\{ि., अकृतसेहस्बेदवसनविरेचनः
(सुचि. ₹७.૪३)
कलुषितम् (मुचि, २४.११७)
अशुभोद्यय-वि., मरणकारणम् (चड. $ष, ६$ )
अशोक-पु., बृक्ष० लोहितकुसुमः ( मुस्. २८.१४ (इ) अयं बसंते पुद्वितो भवति (मुसु. ६.२.,२२.)
अस्य व्वक्पुण्पबीजपह्ववादयो भैषज्यारमुपयुज्यन्ते। पुप्यमंजनार्थिमुपयुज्यते (सुड, १७.८) बीज काससमनाथंमुपदिध्टम् (काचि.) वेद़नास्थापनगणे एकं द्वव्यम् (चस्, $૪ .96)$
अशोकगुणाः-मधुरः (रा), तिक्तः कषायझ्य (भाप्र.), शीतो, हृय्यः सन्धानीयः, कृमिहारक: ( रा. ) ग्राईी, वर्ण्यः ( भाप्र. ), पित्तमः, अर्शाः कृस्यापचिघणदाइश्रमगुल्मझ्यूलोद्राध्माननाशन : ( रा. ) तृपाझोरविषास्तजित् ( भाग्र.) (घ.4.945)
-ोोहिणी-संी., वनस्पति॰, कटुका. संज्ञास्थापनगणे, (चस्, ४.१८; चक, १.२३)
अशोकसहशापग्रा लता (चक. १.२३)
अरोचा-बी., बनस्पति० दीहिः (रा. १६.9००)
अशौण्ड-पु, अमयपः, गुण्डा मयक्शल,
तंग्रचारी शौण्डः, न तैण्डः अशौण्डः, मब-
निदृत्तः इति (चां. ८.१३)
अइमन्-पु., पाषाणः ( असंड. १ प. १)
खनिजदृव्य०, मनःशिला (र. ३०, ५६)
स्वर्णमाक्षिकम् (र.३०.५६)
रोग०, अइमरी (असंसू, ५.२३)
अनुयन्र०, (अहुस. 2५.३ऽ)
सुश्रुतेडहीलाइमनाश्रा प्तदन्नुयं्रं पठितम्
( सुसू, 6.१५)
(अरम )-कद्ली-ब्री., बनस्पति०, काष्टकदली (रा. ११.9१०)
-केतु खी., क्षुदपाषाणभेदा (रा. ५.२१५)
-गर्द्भ-पु., रोग०, पाषाणगर्द्यः
(र. २५.२)
$\rightarrow$ गर्भ वि., अइमा गरेभेंम्पन्तरे यस्य तब् मणिविदोष:, मरकतम् ( असंसू, २१.४)
-गर्भज न., मणिचिरोष: ( ध. ६.४९)
-घनस्वेद् पु., अ्योद़स्खेंदेण्वेक: (चसू. १४.३९) घनाइमस्खेद:, अस्य पर्यायः (असंसू. २६) ख्वेद्नविधि:-पुरुपायामसात्रमघिक बा घनं समं च श्रिलातल वातहरदार्द्दीतेनामिना सर्षतस्तापयिस्त्वाइस्रिमपोल्योक्णोक्केत्न प्रोक्ष्य तं कौषेयाविकसंमरंरं कृत्वा तसिन् स्वम्यक्तसर्वाःः कौरवाजिनकौपेयप्रावाराँचः सुसंवृतः स्वापं कुर्याव।
(चसू. १४.४८.५०)
-मू-पु, बनस्पति०, पाषाणमेदः (ध. १.१५८)
-ज-न., खनिजद्धब्य०, क़िलाजतु (घ. ३.१६५)
मुंब्लोहम, लोह० ( रा. १३.२९)
-जतु-न., शिलाजतु (चचि, १६.८१)
-जतुक-न., खनिजद्यघ्य०, शिलाजनु.
-ज-जतु-( परिब. ) न., लिलाजतु ( सुड. ४१.५७)
-जित्-व्वनस्पति०, पाषाणभेद़ः (ध, १.१५०)
-भिद्-पु., बनस्पति०, पापाणभेद़ः,
(चचि. २६.૪६)
-भेद्-प., वनस्पति०, पाषाणभेदः ( सुड. ५८, ४०)
-भेदक-पु., बनस्पति०, (चसू, २३.१५)
-मलचूडा-बी., बनस्पति०, गुंजा (रा. ₹.४७)
-लाक्षा-बी., खनिजद्नल्य०, सिलाजतु
(रा. १३.२२९)
-सार-पु., स्रिलाजतु ( सुड. ५s.२४.२५)
पु., न., हौहम् (र. ५.9)
-स्वेद्द-पु., अइमधनखेद००, (चचि, ३.४८.४९)
अइ्मक-पु., जानपद०, अबन्तिजनपदल दक्ष्किणपश्रिमस्यां दिश्शि स्थितो गोदातटवर्ती जनपद़ः यल राजधानीं प्रतिष्टानं, पौंडन्यं वा मन्यन्त לुपित्यंविद्; तन्रस्थो जनो वा (चचि. ३०.३१७) अइमन्त-न्त., बनस्पति०, अइमन्तकः (असंसू. १५)

अइमन्तक-प., वृक्ष० मालुयासहरापन्रो वृक्षः
(चसू. १.११४)
अम्लोटसदरो यमलपन्रकः (मुसू. ४६.१७०) युग्मपन्नकः, ( सुचि. २५.१९)
अम्लोटकसहरो वृक्षः, तस वर्कंल सीवनार्थमुपयुज्यते ( युसू. २५.२०) मालुकपर्णः ( असंड. ४6) ( रंदु पृ. ₹₹५.६६) अइमन्तकगुणा:कपायो, मधुरः शीतः, संप्राही पित्तकफফनः रक-दोपप्रमेहबिदाहृृण्णाविषमजज्बरविषच्छर्दिप्रभृतिरोगฑ्नः ( ท. १.१२४) मूत्रसंग्रहणणीयगणे उपदिएपम् एकं द्यव्यम् (चस्. ૪.१५) अइमन्तकफलगुणाःकषायं हिमं स्वानु बातकफजित् च
( मुसू. $\gamma ६, 960$ ) बनस्पति॰, पापाणमेदी, पापाणभेद्:, अस्लक्रक्ने दर्य० ( चवि. ८.१४०)
अम्लपद्र: ( सुशा. १०.५९)
गर्भंल्नावपरिहाराधं गभिंण्या द्वितीयमासे उपयुज्यते । (सुरा. १०.६२)
पतिप्यति गर्म शोणितस्थाद्र्रोने वेद्नायां च सल्यामइमन्तकरातावरपपयस्या सिद्ध पयः पाययेत
( डुरा. 9०.५6)
मणिविरोपः ( बुछ, १५.२६.२८)
अइमरी-बी., रोग॰, माग्गे स्रोतसि बा विश़ोष्तो मूत्रमार्गो संभूतः पापाणविरेपः। हेत् संम्रास्तिश्र सुश्रुते-तत्र असंशोधनरीलस्स्यापध्यकारिण: प्रकुपित: ह्हुष्मा मूनसंपृक्तोऽनुप्रविइय बत्तिमइमरीं जनयति ( युनि. ३.૪) संभास्तिश्य चरके-पवनो बस्तिगतं सहुक्क मून्र लपिच्ते कफं बा यढ़ा विशोघयेत्तदाsइमरी उपजायते, यथा गोः पित्षेपु रोचना भवति (चचि. २६.३६)
अप्तु स्वच्छा (स्था) स्वपि यथा निपिक्तात्तु नवे घटे; कालन्तरंण पऋ्कः स्याद़इमरी-संभवस्तथ। संहन्यापो यथा दिव्या माहतोडझिस्य वैपुतः । वद्रदलासं बसिस्यमूप्मा संहन्ति सानिल: ( घुनि. ३.२..२७)
अइमरीपूर्बस्पम्-सुश्रुते-
जबरो बस्तिपीडारोचकौ मून्रकृच्ट्र बस्तिशिरोगुक्करोफसां बेद्ना कृच्छाबसाद़ो बस्तगंघत्वं मृत्र्येति। यथाख्ववेदृनावंण ठुटं सान्द्रमथाविलम्। पूर्वर्पेडइसनः कृच्छान्म्यूं्र्र सुर्जति मानबः ॥
(युनि., ३.५.६)

अइमरीसामान्यरक्षणम्-सुश्रुते-
' अथ जातामु (अड़मरीपु) नाभिबसिसेववनीमेढनेज्बन्यतमस्मिन् महती बेद्ना मूत्रधारासंगः सरघिरमूनता मूत्रविकिरणं गोमेद़मकाशमल्याविलं ससिकतं विस्ज्जति धाबनल यानोप्णाजगमनैश्नास्य बेद्दाना भनन्ति
( युनि. ₹.द)
अइमरासंख्या-चतस्रोऽइमों भर्बन्ति ह्रेप्माधिप्रानाः वत्रथा-लेक्मणा, वातेन, पिन्तेन, शुक्रेण च. ( सुनि., ३.३ )
बाताइमरीकक्षणम्-तस्य (वाताइमर्रापीडितस्य)
 मानो द्न्तान् खाद़ति, नाभि पीठयति मेढ़ं पमृद्न्नाति, पायु सृृर्रति, विशधर्धते, विद्दुतिवातमूतुपरीपाणि कृच्ट्रेणास्य च मेहतो निःसरन्ति। बातिका-अइसर्मरूपम्-
अइमरी चात्र इयाशा पर्पा विषमा ख़रा कदम्बपुप्प्रल्कण्क्राचिता भवति, तां
बातिकीमिति विद्याव् ( सुनि. ३.१०)
अइमरी (पित्तजा )-
वस्य मूर्रवतिघाताद् ऊण्यते चुप्यते दद्यते पच्यत हव बसिरणगावातध भवति। अइमरी चात्र सरक्तपीतावभासा कृष्या भल्धातक्रास्थिप्रतिमा मंधुर्णा का भबति ( मुनि. ३.६) अइसरी (कफजा )-
तस्स मून्रपविधाताद्धाल्यते भिद्यते निस्तुयत इ्व च बस्ति: गुरु: गीतश्र भवति। अइमरी चान्र श्चेता
 बा भबति ( युनि. ₹.८)
चुक्राइमरीलक्षणम्-
'सा मूत्रमार्गमाहृणोति मूत्रक्रच्ड्ं बसिवेदेदनां वृपणयोश्न श्वयधुमापाद्रति, पीकितमात्रे च तस्मिश्रेब प्रदेदो प्रविलयमापदते। (मुनि. ₹.१२) रार्करा सिकतममेहो भस्सास्यय्येत्यइमरीविकाराः
( मुनि. ₹.१३)
मून्रमार्गगताया अइमर्यां लभ्षणम्-
दौर्बैल्यं सद़न काइयं कुक्षिगूल्लमरोचकः। पाण्डुस्वमुण्णवातभ्थ तृष्णा हर्पीउनं चमिशेति। (सुनि, ३.१6) ग्रायेण बातजाद्यस्तित्रोऽइमयों बालानां जायन्ते। (युनि. ३. ११)
-घण-पु., बस्तेरइमरीहरणशख्रकर्मजन्यद्यण:
( सुशा. ६.₹४)

अइमोत्थ-न., खनिजदृष्य०, झिलाजनु (रा. १३.२२९) अश्रद्धा-स्री. रोगलक्षण०, अभ्रदायां मुखप्रविप्टस्या5द्वारस्याप्यवहरणं भवस्येन परंख्यनिच्छा. रसप्रदोपजरोगेष्वेकः (चसू. २८.९)
अभु-न., नेत्रोदकम् ( गुद. ५५.४)
-जोदावर्तर-पु., उदा़र्वर्वन्याधिविदेपः हर्ष्योकाम्यां समुन्दूतान्यध्रूणि तेम्य: समुत्पन्न उदावर्वर्त।
आनंद़जं शोकसमुद्नवं वा अभुग्रवृत्युन्मुखं य:
निप्रहाब्ल मुंचति तस्य शिरोगुस्लं तीत्रा नयनामया:
पीनसप्रतिइयायाद्यश्य भर्aन्ति। (सुज.५५,१२छ)
-पात-पु., लक्षण० रोद्नम् ( गुशा. २.२४)
-मार्ग-पु., अभ्रुस्बोतः ( युड. १. ११.१२)
-मोक्ष-पु., लक्षण० अध्रुनिःसारणम्
(युख. प५.२८)
-सिरा-अभुवहा सिरा ( ड मुड. ₹.4)
अछ्बागमन-न., रोगलक्षण० अश्थाणम् आगमनम्
(चनि. १.३२)
अश्व-दु., पझु० घोटक (च.स., २७:₹५)
कफम्रतिकोडयम् ( सरा, ४, $6 ६$ )
अश्वमांसगुणाः-उणंग, लघु, घल्यं, पित्तकरं,
दाहकरं, वातघं. प्राणि० श्चेताध्यस्य गुरमर्पानव-
नीतेन युका व्येंध्यकनाथंमुपयुज्यते
(असंड. ₹० पृ. २०४)
अभ्वजद्धब्याणाम् उपयोगा:-
दृन्तः-पडगजादियोगे कुष्परामनार्थम् उपयुक्तः
(चचि. ५.१६०)
पित्तम्-शिरः स्थितविपम्रश्रमनार्थम् उपदियम् (चचि, २३.७२.)
मांसम्-叉ोधिणे हितम् (युड. ४१.३७)
मूत्रम्-द्दीपनं कटुतीष्षणोणं बातचेतोबिकारनुव्
बातहरं कृमिदुदुप शास्तं च (गुसी. Ү५,२२५)
कुषविष्रणापहम् (युसू. १.१०\%)
राकृद्रसः- रकवित्तामनः (चचि. ૪.६९)
अभ्वस्थिध्नारः-हसिमेंहे पानार्थमुपयुज्यते
( युचि. ११., )
-कटक-प., घोटककविकाचूडक्रम् ( सुसू. ५.१५)
-कर्ण-पु., वनस्पति० कालवृक्षः सर्जरसमेदः
जांगलयेदोरी विदोपेण जायते (चक, १,८) सर्जभेद्ःः (युक. द.२२) हस्वरालाः गन्ध्धमुण्डः
अभृत्यसटदो वृक्षः पूर्देदेो प्रसिद्द:
( सुसू, ₹८. e.s)

हिमालयोत्तरे पार्व्व अभकर्णों महानुमः
(र. २.१४२)

अभकर्ण：गर्द्भाण्ड：（ सुज．३१．५）
जरणद्दुमः（ रापरि．९．३）
कुरिक：（अह्टस ．१५，१९）

 अश्रकर्णगुणा：－अश्रकर्णः कटुस्सिक्क：स्तिग्ध： पित्तास्तनारानः। अवरविस्फोटकण्ठुष्नः किरोदोषा－
तिंकृन्तनः ॥（ रापरि．«．．३ ）
उदर्द्वपरामनगणे（चसू，૪．१७）
अधक्णण्बक्चूर्णं घणरोपणार्थुपुपुक्कम्
(युस् अध.२०)

उपदृंदो हेपनार्धिम्（ गु．उ．३१．५）
अस्य पुप्पं महामुगंधिनामागटे उपयुक्फम्।
（ मुक．६．२२）
अभ्रकर्गस्य फल कवायरसपाये क्षीरिवृक्षफल्यादि－ वर्गो वर्णातम्（गुसू．४६．१६३）
फलगुणाः－कपयं，मधुरं，सरक्षं，गुरू，शीतलं， हेखनं，विद्रन्धाध्मानजननं，स्सम्मनं，यातकोपनं， कभपित्तिजित्（ असंसू．．८．१८१．८४）
अभ्षकर्णः मधुस्तवा इति नाम्ना पूर्बंदुसे प्रसिद्ध： चतुप्पाद़ाद़िनखदुन्तपरिक्षते अयं लेपर्थम् उपयु－ ज्यते ।（असंउ．$x ૬$ ）
N．O．－Dipterocar puceae
L．－Shorea Robusta Gaertu
Eng．－Sal Tree
हिं．－साल
म．－साल
ग．－साळ
बं．－साल，राल，धूना
त．一 तल्रूा Taloora
अस्थिभम्न० काण्डमझस्य प्रक्रारः अभ्ककर्णवद्
विपुल्लास्थिनिर्गमादध्रक्णम्（ उुनि．94．9०）
－कर्णक－न．，अस्थिमझ्न० अभ्वकर्णम्
（ गुनि．१५．9०）
－ध्रुर－पु．，वनस्पति॰ गिरिकर्णिका（घ．૪．८૪）
－खरज－पु．，पगु॰ अभ्थतरः（घ．३८४．२६७）
－खुरक－प．，बनस्पति० स्यंदन－कोकिलाक्（चक．） स्वेतस्पंद्ःः（चचि．२२．२．४५）
स्यंद्न
कोकिलाक्ष：
－खुरा－द्री．，वनस्पति०，गिरिकर्णी
（असंड．४ पृ．३९）
－गन्ध－पड्यु० गवयः（धपरि．६．३．४）
गान्धा－खी．，बनस्पति०（चसू．४．9०）
इयं मद्रगंधिका कषायतिक्छरसा，कहु：
( रा. ४. ૪०亏; च. १.२७२)
＂अभ्वगन्धाड निलस्खेप्मश्विन्रसोधक्षयापहा। बल्या रसायनी तिक्ष कषायोण्णातिग्युक्षा I＂ （ भा．प्र．५．४．99०）
बल्यगणे（ चसू．४．9०）
घंहणीयगणे（चस्．४．s）
मूलम् ऊर्घभागदोपष्हरम्（ सुसू．अः．३）
रसायनघिधिनोपयुज्यते（असंड．४४ पू．૪૪५）
कृसानां पुर्टि कुसते（रा．१८．१८＊）
कर्णपाहिरोगेडम्यंगवैले उपयुक्षम्（युचि．२५．२६）
घणरोपणर्बर्तिपूयुज्यते（ डुसू．३७．२₹）
क्रेम्मजशोफपलेपे उपयुक्तम्（ ससू．३७．६）
कण्ड्यादिहरमुद्वर्तर्वर्थम्（चसू．६．८）
अभ्वगंधाक्षारं श्वासे मधुसार्पषषा सह लिद्यात्
（चचि．१५．960）
अभवंधासवः प्रसहमांसाराने अनुपानार्थ
उपदिधः（ युसू．૪६．૪३₹）
बनस्पति० अभ्वगन्धा（र．२०．१३५）
－घन－पु．，बनस्पति॰ करवीर（घ．૪．9）
－द्नी－ब्बी．बनस्पति० तेजोवती（ध．१．२६६）
－जल－न．，अभ्वमूत्रम्（र．५．२२३）
－्तर－पु．，पगु० वेगसरः स च－
अभ्धायां खराजातः（च．सू．२u．३५）
प्रसहृर्वीयः ：प्राण्ण．
अश्वत्थ－पु．，बनस्पति०，पिप्मलः（चक，१．८；
सुसू．३८． Xe ）
（ अश्वत्था ）－ब्री，बनस्पति० श्रीबह्दी． （रापरि．८．३₹）
（अश्वस्थी ）－बी．，बनस्पति० पिप्पलीमेद：
（रा．११．१२२）
－फलम्न्न．，पिप्पलस्य फलम्（चसू．२७，१६४）
－फला－ब्री．，हपुषा．（ घ．२．९）（रा．४．१४）
－चला－त्री．，शाक०
रांक आश्रबलं रुक्ष बद्धविण्मूत्रमाएवम्
（ सुसू．૪६．२६१）अर्रः：ुु क्षारपातनानंवरं

पथ्यम्; शाकार्थमुपयुज्यते (सुचि. ६-ट) -मार-पु., बनस्पति० करवीरः, अ्यक्रवीरः, स्थाबर-

मूलविषविशेषः (सक, २.५)
-मारक-पु., करनीरः (घ. ४-9; रा. 90.9)
-मूत्री-प्री., बनस्पति० सहकी.
(ध. ३.१३५; सुड. ४२.९४.३५)
-मोहक-पु., चनस्पति॰ करवीरः (घ. ४.१.)
-युज्-乌., नक्षन्र० अध्विनी. ( चक. ८.११)
-रोधक-पु., वनस्पति० करवीरः (रा. १०.१.)
-लिण्ड-न., अभ्वराकृत् ( असंड. २ प. २६)
-संनिभा-त्जी., बनस्पति० पिप्पल्डिविझोष:
(रा. ११.१२२)
-हन्-पु., करनीरः (चसू, ३.१५; ब. ४.9.) अश्वा-ब्री., तुरगी. अध्वाहुश्घम् अम्लं, लवणं, लघु, गृष्यं, दीपननं, देहरस्यैयैकरं, बल्यं, गौरबकांतिक्छेत्, संरं, रचिकररं, श्रासवातहरम् (ध. ६.१७२) अध्याया: राक्कदस-क्षीर-मांसरस-लघिरेद्रोक्षाडक्ष-गन्धा-मगधा-सिताभिः सिद्धुम् घृतं खोषम्रम्।
( सुल. ४१.४९)
स्री., वनस्पति॰ अभ्वगन्धा. (अढ़चि. २३)
अश्वाडपान न., वडवायोनिः (सुस्, २३.१२)
अभ्वान्तक-पु., बनस्पति० करवीरः (रा. १०.२) अभ्वावरोहक-पु., बनस्पति० अध्थगब्धा (थ. १.२७२) अस्थकर्णः दर्धुरको बा. (चति. १०.३०) अश्वावरोह्टिका-स्री., अश्वरंधा. ( चसि. १०.३०) अश्यिन्-पु., देवता० (निलं द्विवचनान्त:) अश्विनौ अभ्विनी देवभिपजौौ यजुवाहाविकित स्सृतौ। प्रजापतेरायुर्युद्यमीत्येन्द्राय द्त्तन्तौ॥
(चसू. १.४.५)
यज़स्य च्छिब्नं क्रिरसाभ्यां पुनः समाहितं; पूक्गः प्रशीर्णाः द्रानाः भगस्य नटे नेंत्रे बज्रिणो भुजस्तम्भश्य ताभ्यामेब चिकिस्तितः प्रुनः सुखीकृतः सोमाभिपतितथंद्रो राजयक्ष्मणा गृहीतथ्र चिकिस्सितः पुनः सुखीक्कृतः ।
बीतदर्ण्ग्बरोपेतो विकृतिं गतः कामी भार्गवअ्ययनो बृद्धः सन् ताभ्यां पुनर्नुणा कृतः। एतैरन्यैस्य बहुभिः कर्मिभिर्भिषगुत्तमौ इन्द्धादी़ानां महात्मनां भृरां पूर्ग्यौ बभूबतनः। द्विजातिभि: ग्रहाः सोत्राणि मझ्राः धुम्राः पराबस्तथा नाना हवींपि च तास्यां प्रकल्प्पन्ते। शाक्रोडश्विभ्यां सह स्तवने सोममझुके भगबान् सौन्रामण्यामश्विभ्यां

सह मोदते। बेद्वाक्येज इृन्द्राक्नी अश्विनौ च द्विजैरैथा स्तूयन्ते। न तथाइन्या देवताः।
 (चचि. १.४ ४० तः ४s) अश्रन्-वि,, संख्या० (चसू. १९.9)
-कटूर-न., योग० गृध्रस्यूख्यहातादिश़पयुज्यते
(चचि, २ง.86)
-धातुकी-वि., अधतच्वसमुदुायाएिमका
खादिपस्त्रकतुच्यव्यत्ताहंकारस्पा (चशा. १.१₹)
( चश्रा. ११.७)
-पदी़-त्री., बनस्पति० मह्धिका ( घ. ५.१३४)
-मान-न., मान० प्रसुतम् ह्रे पले प्रस्तां विदुः अश्-
मानं तु विजेयें। (चक, १२,९३)
-मासिकरसायनम्न., सिद्धौषधि०
(र. २૬.१५.२२)
-रात्र-न., अप्समी रात्रिः अप्राग्रमन्तरं कुत्वा अटानां
रात्रीणां समाहारः (चसू. ५.१५)
-रुप-चि., अधै रूपाणि यस्य तन्; यथा अटूरूपम्
अन्यक्तम् ( गुरा, १.३ )
-चर्ग-पु., गणविशेप:
दे मेंदे दे च काकोल्यौ जीवकर्षभकौ तथा।
ऋदिर्टृद्धिश्य तै: सबैंरट्वर्ग उदाहृतः ॥
( सार्भघर मअ. १९)
-विधशास्नकर्मीय-पु., अटविधशाखर्मीधिक्तल कुतोडघ्यायः सुश्रुते सूत्रस्थानस्य पंचविंदातितम: अध्यायः। ( सुसू. र५.१)
-शातो ( ता )रिप्प-प., योग० काइमर्य धात्रीलादीनां सत्तफलानां जीणीगुडस च प्रत्येक शातमसिन् अरिप्टे उपयुक्तम्। प्तदृरिएं शोथशामकम्। (चचि. १२.३२, ३₹. असंचि. १९)
-(अण्रा) कपाल-वि., अप्रसु कपालेखु पाचितः हविर्द्नव्य० ( कासा. जातिसूर्तीय० ८ )
-पद-न., खनिज० सुदर्णम् (रा. १२.२.)
पु., चतुरंगकीडनांथ्थ पट: (सुसू. ३०.१९)
अश्पदेन लेखाभिः कोषसंतानं चतुरंगकीङनाथंमुच्यते (ड.सुसू. ३०.9९)
अप्रांग-वि., अप्राबंगानि यस्य ( सुसू. १.९) शाल्यं, शालाक्यं, कायचिकिस्सा, भूतविया, कौमारभृलम्, अगदृवन्न्न, रसायनतब्रम्, वार्जीकरणतत्रमिति अशाबद़ान्यायुर्वेंद्स एवसयमायुरेंदोsशान उपदिरयते। ( गुसू. १.७.९)
-पूरण-वि., अहाझानां पूरयिता. (असंसू. १)
-लवण-न., सैषज्य०
सौवर्चलमजाजी च वृक्षाम्लं साक्लवेतसम् । त्वगेलामरिचार्धांशां रार्कराभागयोजितम् ॥ एतल्रवणमशंगामुच्यते। तत् परमय्रिसंदीपपनं स्रोतोविशोधनं कफप्राये मदात्यये उपयुज्यते ।
(चचि. 28.966, 966)
-संग्रह-पु., अप्राद्नानि संहल कृतः संग्रहः
( असंसू. 9)
हद्य-न., वाग्मटकृत आयुर्वेद़ीयो ग्रन्यः
(अह्टसू. १.५)
अप्टोद्रीय-पु., चरकसूत्रस्थानस्य एकोनविंशोडध्यायः
(चसू. 9८, १)
अप्रैनिन्द्रितीय-पु., चरकसूच्रस्थानस्यैकविंशोध्याय:
(चसू. २१.9)
-अप्रामिका-बी., मान० दे सुवर्णे.
(चक. १२.९१)
कर्षद्वयम् ( असंक, 6)
अप्ठील (ला)-त्री., पु., उत्तरापथे प्रसिद्धी वर्तुलपाषणणः चर्मकाराणां वर्तुलदी़र्घालौहिभाण्डि:
( ह सुनि. १.३०)
दीधों लोह्दमयो ग्रन्धिर्लेहकारेपु प्रसिद्ध; (चक)
(चचि. १३.३७)
शारीर० नरशारीरे ग्रन्थिसद्शो बस्तिद्धारस्थितोsवयवः पौख्षमिल्यपरं नाम.
(सुनि. ३.१९)
रोग० ग्रयोद्राबस्तिविकारेण्येक: तत्संप्रापिलक्षणेवायुर्बस्तिगुदूमाध्मापयन्रध्बा चोन्वतां चलां तीव्रार्तिमष्टीलां करोति, तया मूत्रविण्मार्गाणामवरोधो भवति। (चसि, ९.३६)
सुश्रुतेऽयं रोगो वातविकारेपु " वाताष्टीला" इति
नाम्ना वर्णितः । (सुनि. १.९०)
अष्टीलिकाडस्य पर्यायः ( शारं, १.6.१००)
अप्रीलाइमन्-पु., दीर्घनत्तुल्यपापाणः उपयंत्रम्
(सुसू. ७.१५)
अस्थिद्रोरोत्तुण्डितस्य साल्यस्याहरणाथं हृततलभग्नस्य चिकिस्सार्थमस्योपयोगः
(सुचि. ₹.३५; सुसू. १७.११) अष्ठीलिका-त्री., वातरोगः, वाताष्टीला अष्टीला वा। (र. १८.१८6) गुझ्दरोगः, विषमा कठिना भुमा वातकृता पिटका। (अह्ड, ३३.१६)

सुश्रुतेऽयं रोगः शूकदोपेपु लिखित: ( सुनि. १४.५)
असंकीर्ण-वि., असंकटम्, असंकुलम् ( सुसू, ४६,४४६) असंकुलपकरण-वि., अनाकीरणग्रकरणम्

अमिश्रीकृतप्रकरणं वा । (चवि. ८.३)
असंजातसारत्व-न., काटिन्याभावः (असंशा. ४)
असंवृतगुद्-रोगलक्षण० असंकुचितगुद्धः विवृतगुद़ः।
(सुड, ४०.२१)
असंसर्ग-वि., असक्तवेगः (चक्त. चसि. १२.९)
-अमैथुनम्-पु., ( सुसू.. 9९.9१)
असंहत-वि., नात्यचंछ नातिघनम् ( मुसू. १४.२२)
दृवम् ( अहसू. २७.9)
असत्-वि., अनाचारः पुरुषः ( सुचि, २૪.१३३ )
-पक्ष-पु., अनागमपक्षसिद्ध: पक्षः (चसू, ३०,८२)
-प्रद्र्शिन-पु., रोगलक्षण० अयथाथ्थ पइयति
(सुड. 9९. ६.७)
-यादिन्-प्रतिरसपाकवादी, पाकत्र्यवादी, गुणकर्तृत्व-
वादी वा सुश्रुतमतानुसारेणासद्वाद्यस्ति.
( असद् ) ग्रहणम्-न., अयथार्थज्ञानम्
(चसू, २५.४०)
असन-पु., बनस्पति० उदर्द्दप्रश्रमनगणोक्तमेकं द्वव्यम् (चसू, ૪.१७)
दन्तकाष्टोपयोगि द्वव्यम्। (चसू. ५.५३)
बीजकः पूर्बद्रेशो צ्रसिद्ब: छागकर्णिसद्रापत्रः पीतरालः (सुसू. ३३टे, ८)
राङ्नाटकादिवर्गौंक्तं प्रसेहशमेकं द्व्यम्
(सुचि. ११.१०)
बीजकसारः (ड, सुचि. ८.३० )
चिजयसारः (र.२०,९८)
अरानस्तु महासर्जः सौरिर्न्च्घूकपुप्पकः।
प्रियको बीजकः इयामः सुनील: प्रियशाएकः ॥ असनगुणाः-कटुकषायस्तिक्तः डप्णः सारकः कफवातमः पित्तास्रवातार्तिंगलद्योषरकमण्डलादिरोगमः
(घ. ५.१२५)
-पर्णी-स्री., वनस्पति० अपराजिता (चवि, ८.१३९) दारुपर्णी (चचि. २६.6०) गोकर्णा.
-पुष्पक पु., पष्टिकमेदः क्षण्गषश्टिकः ( सुसु. ४६.८) असनादि-पु., द्रब्यगणः असनः आदिः यस्मिन्। तस्य द्रव्याणि-असनतिनिशभूर्जंश्वेतवाहप्रकीर्योः सदिरकदुरमण्डी निंशापामेबशृर्दयः न्रिहिमतलपलाशा-

७२ [असन्धिभम्म ] आयुर्वेदीय-शाब्दकोशः [असार ]
 श्वकर्णाश्व।
(अहुसू. १५.99.२०)
गुणाः-चिक्रकुष्कफकृमिपांडुरोगव्रमेहमेदेदोषनिन्हरण:
असन्धिभग्न-न., रोग०, भमप्रकारः संधिं ल्यक्षना sन्यस्थाने भझ्मम् (अषं. उ.२२)
मुध्रुतेड्य " काण्डभम्न" ड़ति निंदेदरार: ( मुनि. १५.४) पतद् भमं दादन्रविधम्-कर्कटकम्, अश्रकणा, च्रुणितं, पिचितम्, अस्थिच्छलितं, काण्डममं, मज्ञानुगतम, अतिपातितं, वक्क, छिंन्न, पारित, स्कुटिवमिति । ( सुनि. 9५.е)
असम्पातिन्-वि., सुनिर्गात्तम् ( चशा. ८.५9) असात्क्य-न., शर्रारण सह यड़ात्मतामविक्कृत्पतां न याति तत्। एतेन यदुपयुक्षं प्राकृतस्पोषषातकं

भबति तत् असात्यम् ( चरा. १.१२७)
-अभ्याससात्म्याभावः ( सुरा. १०.२८)
-ज-वि., सहसा पूर्वाभ्यासल्यागादुपराम्य्राससेवना-
ज्ञातः । (अहसू, ₹०.५९)
-भोजन-न., अनभ्यम्तद्दब्याणां सेवनम्। (चचि. १५.४२)
-सेवन-अनभ्यस्तानां बाझ्ञनःर्मर्मणां सेवनम् (काखि. ६..प5)
असात्म्यार्थसंयोगः-पु., असात्म्यविषयेणेन्द्दियस्य संयोगः स त्रिविधः अयोगातियोगामिध्यायोगरूपः। (चशा. १.१२6)
असात्म्यार्थागम-पु., विषयाणां हीनमिध्यातियोगा: असात्म्या भवन्ति, तथाविधविषयैः सह हृंड़ियाणां संयोगः। (चशार १.९८)
असात्र्येन्द्रियार्थिसंगोग-कु., असात्याथैं: सहेन्दिग्राणां संयोगः ( चनि, १.३ )

असात्म्येन्द्रियार्थसंयोगसारणी

| इन्द्रियं | अयोगः | अतियोगः | मिथ्यायोगः |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 श्रवणम् | अथचणम | अतिश्रवणम् | उप्पख़पभीपणाददिश्रदणम् |
| २ स्पर्श़नम् | अस्पर्शनम् | अतिस्पर्शानम् | अभिबातविष वातादिस्पर्शोनम् |
| 3. दरॉनम् | अदृर्रानम् | अतिद्ऱ्शानम् | सुक्षमातिदूरमाख्वदर्रानम् |
| 8 घागम्म | अनाघ्यागम् | अल्याधाणम् | पूल्यमेध्यातितीक्षणोग्राघाणम् |
| १ रसनम् | अरसग्रहणगम् | अतिरसग्रहणम् | अपष्यविषमरसम्रहणगम् |

सबंब्याधिसाधारणं त्रिबिधं निद़ानम् असात्येन्द्डियार्थ-
संयोगस्तसमकेकें निदानम्, प्रज़ापराधः परिणामश्रान्थौ है।
( चश्रा. १.११८ नः १२६) (चवि. १.३)

असाधक-वि, भपरिणामकरम्, अकार्यकरम्

$$
\text { (चबि. } \angle .84 \text { ) }
$$

- यद्वाब्येन हेतररहितेत वानयविपभस्स सिज्विन्न भवति तब्। (चाि. く.६6)
असrध्य-वि., न विद्यते साधनं यस्य (चस्. १.६३) न., अनुपक्कमम्, बबाप्यमनुपक्रममिति

" प्रव्याग्येग " हृ.्यस्स पर्यांयः स च विछोपेणानुपकमे ब्याधौ अयुज्यतें । (चसू. १०.१९) असाध्वीक्षित-न्न., अमंगलहांट्टः ( कासू. १े.) असामन्-न्न, विस्बरः, उअ्चस्वरः (चनि. ८.८)
(चรं. <.98)
असार-कि., अस्यन्तरसारवर्जितम् (सुसू. २६.१२) विश्रुग्दतरधातुविहीनः, सारराबदेन विश्युद्धतरो धातुरुख्यते (चाँ. ८.9१४)

( युसू. 6.99 )
न., वनस्पति० काष्ठागरु, जगरुविशोष: (रा. १२.४२)
असित-वि., ईेपत् कणणम्। ( सुउ. ४१.२५)
कुग्रघण्णम् ( सुनि. १०.४)
प., मूटिक: अस्य विपेण रक्छच्छर्दि: जायते।
(अशांसंड, «, ४द 最, ३०४)
पु., बनस्पति॰, मुद्गः (थ. ६.८१)
ॠवि० रोगापहरणाचितनाथं हिमवतः पार्के समेतेपु महर्षिप्पेकः (चस्, १.८)
असिता-क्री., बनस्पति० पिप्पली. (चचि. १९.१०७) आम्नेयद्टतिविश़ोष:, इयं स्वेद्रजा तथा पित्तिकिकार-
 युक्षो भवर्वति तथा कुणा: दुपृरक्तस्नाइश्य।

-घन-न., लनिजधानु०, कुव्गाभ्रकम् (र. २७.३७)
राजीसिरासंततं, वि. असिता नाम क्कुण्गा राज्यः
सिराश्र ताभिः संततं ब्यापम् । (चचि, १३.२५)
-सर्भप-पु., धान्य० रक्सर्र्य:
सिद्दार्थककव् अस्य गुणाः
"पाके रसे चापि कटुः प्रदिएः।
सिढार्थकः शोणितपित्तकोपि ॥
तीक्ष्योण्गस्क्ष: कफमास्तम-
स्तथा गुणश्नासितसर्षपोंडपि॥"
( सुसू. ४६.४८)
-सोम-पु., बनस्पति॰ सोमलता. (र. ३०.४८)
-( असित-असिता )-असितांजनी, बी., वनस्पति. कालान अनी (रा. परि, ૪.४३)
असितानन-पु., बनस्पति० बिल्व. ( घ. १.१०6) असितालुु-पु., बनस्पति० नीलालुः ( रा. ७.३२)
असितोत्पल-न., बनस्पति० नीलोत्पलं
कुय्गोन्पलमिल्यर्थः। (चशा. ८.२४ रा, १०.२४८)
असिपत्र-पु., बनस्पति० इक्षु. (रा. १४.१८०)
असिर्शिंबि ( बी )-ख्री., वनस्पति॰ तद्युणाः। मभुरा, कपाया, सीवत्य, रचिद्धायिनी, इलेव्मपित्तजित्, घणद़ोषच्नी। (रा. ८.९6)
असु-पु., प्राणाः (चइ. ११.२૪)
जीवितम् (अहस्. ५.४२)
-क्षय-एक्षण० प्राणक्षयः (चइं. ११.२૪)
मृथ्यु: ( सुसू. १.४१)
आ. को, सं. १०

असुर-पु., भूताधिपति. ( असंड. 6 पृष प२.) भैषज्य० बिडलवणा, अर्क (र. ११.९१)
असूयक-वि., परोकर्षासहिण्युः परगुणमत्सरी असुरकायस्य लक्षणमेतन् ( ुुशा. ४.८く)
असूयन-न., हेपडुद्धि: अपरिपूर्णता इति हुतु:
(असंनि. ५.२०)
असूया-ब्री.,- गुणोपु दोषारोपणम् । ( मुरा. ४.९9)
नागकेसरम् (र. १७.६६)
( असृक्र )-क्षय पु., उक्षण० रत्रक्षयः।
(चचि. १६.३३)
-पित्त-न., रोग० रक्षपित्तम्। (अहसू. ५.३३)
-प्रके द-पु., लक्षण० अन्नावस्तबणम्। (असंचि. २०)
-संपद्-सी., आवरवस्य सुष्दुभाः: शुन्दार्तिवमित्यर्थ:
(चशा. २.६)
-स्रावण-वि., रफस्तावकरः ( सुनि. १.१८)
न., पंचकर्म० रक्तविस्रावणं, रक्मोक्षणम्
(अंबंसू. २૪-૪६)
(असूग् ) -द्वर-प., ब्वीरोग० अस़ग् रजः दीर्थेते असिन् इति असुप्वरः-घदर ः-रक्तमद्रः (चचि. ₹००८) ( ुुरा. २.9८) -धरा-ब्री., पट्वक्षु द्वितीया (चशा. ५.४) सुश्रुते लोहिता नाम्नाडस्या निर्देंशः ( मुशा. ४,४)
अस्गर्बुदनन., गुहरोगः ( अहड १३.२४)
लक्षणम्-असिन् रोगे शिश्ने सरागासितस्फोटानां पिटिकानां चोत्पत्तिभर्मति तीवा च चेद्रना। सुश्रुतेडयं रोगो रकार्न्रुदनान्ना गूकदोपोष्दु लिखित:
( कुनि. १४.१३)
असूगामय-पु., लक्षणम् रक्तहीचनम् ( युु. ४१.१५)
असुग्वहा-वि., समा, गूढा, स्तिग्धा, श्युदरक्तवहा सिरा
( असंशा. ६)
सिराप्रकारः ( सुशा. ५.96)
असूज्न.न., गारीरधातु० रत्तधानु: (चसू १.६e)
खीशोणितम्, आर्वरवमिल्यर्थः ( मुनि. ऍ.२८)
चनस्पति० कंकुममू. (घ. ३.१२)
बी., चनस्पति० सृषा. (घ. ३.६२)
अस्कन्द्दमान-वि., अस्यानम् ( मुसू. १४.४१)
अस्कन्दिन्-वि., स्यानत्वरहितम् ( युसू. १४.२१)
अस्कन्न-वि., अस्यानम् (अहच. ३६.५२)
अस्तन्न., रहितम्, गतम् ( डुसू. ४४.५)
-द्रोप-वि., द्ोोररहितम् ( सुसू. ४४.५)
-पलित-वि., लक्षण० पलितरोगवर्जितः।
(अЕसू, २०.३९)

अस्थानहासिन्-बि., लक्षण॰ काहेड्र्रसेक्ने इसतील्यस्थानहासिन् । ( असंमू. . ८)
अस्थायित्व-न., अस्थिर्वम्, अनत्वस्थित्बम्
( मस . १५,.३०)
अस्थि-न., शारीरणातु० रसाड़िसत्तथनुप्वेक:।
(अढस्. १.93.)
देढेे दारीरधारकः कठिनतमः सारो घानुः
( मुस्, 8.4 ( मुख्रा. ५.96)
अरुरनो जनिः (उत्पत्तिः ) स्योप्मणः क्रृः पृथिच्यम्बनिलाद्दीनां संघातः खरखं प्रकरोति। तोोडस्य नुणामस्यि जायते। अर्रतां मषये समीरण: सौपिर्य करोति । (चचि. १५.२०.३१) अस्प्यपि दवरुपमस्येव सोतोबाझ्रमिति कृत्वा (चक, चवि, प. द) उत्पत्तिकालः सुध्रुतमतेन रसोत्वय्यनन्तरं विंश्रतितमे दिनेडस्थिभानुभंबति। ( उम्नुस्. १४.१४)
पराारमते-पऐे दिनेडस्थि जायते.
(चक. चनि. १५.३१)
अस्थीनि दे़हधारणं मजज़ःः पुर्थिं च कुर्यन्ति
( मुस्. 94.8 (9)
तत्स्बस्पम्-करिनं स्थिरम् (अछछा. ३.५)
मजपूर्ण सुपिरम् (का. शा.)
अस्पिसाराणां हक्षणम्-पाार्थागुगुल्फजान्वरल्नितनुचिन्ठुकहिर:पर्व्स्यूलाः स्यूल्यास्थिनखद्न्तार्य अस्थिसाराः । ते महोल्साद्धाः क्रियाबन्तः केहासहाः सारस्थिरशगीरा आयुप्मन्तश्र भवन्ति
(चवि. $4.9 \circ \mathrm{~s}$ )
महाशिरिःक्षम्धढढदंतहृन्वस्थिनखास्थिभिरम्बिताः (गुसू. ₹५.१६)
दोपसंबन्धः-तत्रास्यनि स्थितो बायु:
(अहस्, ११.२६)
अस्थिमानं निर्दिश्रमागमे । स्वनामविरोषात पप्यक्रकाराण्यस्थीनि । तय्यथा-कपालस्चकतरणबलयनलकानि। ( सुशा. ५.२०)
देहोर्घ्बताधारणं मज्ञः पोषणं च तस्य कर्म ( असंसू . १९) श्रारीरिणां स्वह्मांसेकु तस्माचिरविनऐेण्बस्थीनि न विनइयन्ति यत प्तानि देहिनां साराणि। अत्र सिराभिः स्वायुभिश्र निबद्धानि, मांसान्यस्प्दीन्यालम्बनं कुता न गीर्यन्ते न पवन्वि च।
( सुरा. ५.२१)

तस्योपधातु:-दन्ताः ( आाई्ई) नखरोमाण्यस्यां मलः ' स्याव किहें केदालो मास्भाम्' (चचि. १५.१९) क्षीणास्यिद्न्त्तनखरोमकेशश़ातनरौष्ष्यपार्यु-
संधिशैचिय्यास्पितोद़ार्पियद्दमांसाभिलयेकेदें
पीद्याति। (अंस्ट्. १२.)
बृद्ठमस्थि अर्यस्थिभिरधिद्वैक्ष देहें पीड्यनि (असंरू . १४.)
चिकिल्सा-अस्पियमानगुणः समानगुणभूयिप्षो बाडsहारः ( चझा, ६.९)
यथा-मज्लास्थिस्ने हसंयुतानि मांसानि
( हुसुसू. १५..२\%)

अस्थिबन्मांसाशेनम् (असं सू, १९)
वर्गात्सीनि (चश्रा, ६.9०)
क्षीरबस्तयक्य ( अमंस. . 98.)
अस्थिसंख्याः-न्रीणि सपर्टीन्यस्थिक्यानानि बेद-
खाद़िनो भाषन्वे
शाल्यतं्रेपु तु श्रीण्येव शतानि । तेषां सरिंदिमस्थिशतं शाखायु सपदृरोत्तरं रांतं श्रोणिपार्शृपृषरःसु ग्रीबां प्रत्यूंण्ये त्रिपषि: प्वमसध्नां त्रीणि शतानि पूर्येन्ते। फ़कैकस्यां तु पादाहुल्युं न्रीणि त्रीणि तानि पद्धदृरा, तलन्चर्चुल्फसंभ्रितानि द़ा, पाजर्यांमेंक, जब्बायां दे, जानुन्येकम्, एक्कमूराविति श्रिंशदेवन्वमेकस्मिन् सकिश भवन्ति, पतेनेतरसक्षिथबाहू च व्याख्यातौ, श्रोण्यां पः्ध; तेषां गुद़भगनितम्बेनु च च्नारि, त्रिकसंध्रितमेक, पाॅ्ये पट्र्निंशद्येकस्मिन्, द्दितीयेगप्येवें पृष्टे त्रिंटत्, अणावुरसि के, अंसफलके ग्रीवायां नव, कणठनाख्यां चर्बारि, हे हन्बो:, दन्ता दूर्न्रिंशत्, नासायां त्रीणि, एकं तानुलि, गण्डकर्णस्टेढ्बेकेकें, पट् श्रिरसीति। एवतानि पश्ञविधानि भव्रन्ति; तद्यथा, कपालर्चकतरणन्वयनलककसंज्ञानि। तेषां जानुनितम्बांस-
 ध्राणकर्णम्रीशक्षिकोपेपु तरुगानि पाश्रेपृषोर:सु वल्यानि, रोषाणि नलकसंज़ानि(युशा. ५,१८-२०) फलवीजम्, कुलकम् (चचि. १ (१.४८) इदमाहरीरौषधार्थे प्रयुक्त द्यण्यम् ( चसू. १.६е)
श्रिखिबार्किबल्काक्टनां धूमो विपनुव्
(चचि. २३.९८)
-क्षत-न., लक्षण० अस्थनि जातं क्षत्रम ।
(मुसू. २३.८)

## अस्थिसंख्यातुलनाकोप्रकम्

| अस्थिनाम | चरक | सुश्रुत | अ．संग्रह | काइगप． |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| नखाः | २。 | － | २० |  |
| पाणिपादृराल्नकाः | २。 | पाणिपाद्तला－ स्थीनि श६ | २० |  |
| पाणिपाद्वाहुल्यस्थीनि | ¢० | \＆० | ¢० |  |
| पाणिपाद़शलाकाधिष्ठानानि | 8 | － | शल्यकाबंधनम् |  |
|  |  |  | 8 |  |
| पादुगुल्फा： | $y$ | $२$ | २ |  |
| पाद़कृर्चास्थीनि | － | २० | \％ |  |
| हम्तकरण्चास्थि | － | मणियन्धाम्थि | － |  |
| पाणर्यंस्थिनी | २ | २ | ？ |  |
| मणिकौ | २ | － | － |  |
| अरत्यस्थीनि | y | प्रकोध्टास्थीनि | 8 |  |
|  |  | と |  |  |
| जद्धास्थीनि | y | ช | $y^{8}$ |  |
| जान्बस्थिनी | २ | २ | २ |  |
| जानुकपालिके | २ | － | － |  |
| ऊरुललके | २ | २ | ₹ |  |
| （ ऊर्बस्थि कृपर्पम्） |  |  |  |  |
| वाहुनलके（ वा्रूस्थि） | २ | २ | $?$ |  |
| श्रोणिफलके | २ | － | － |  |
| भगास्थि | ₹ | \} | ₹ |  |
| नितम्बास्थिनी | － | २ | २ |  |
| गुदास्थि | － | ？ | － |  |
| त्रिकसंश्रितम् | － | $?$ | \％ |  |
| पर्शुका： | २४ | पार्श्वास्थीनि | २४ |  |
| स्थालकास्थीनि | २४ | ง\％ | २． |  |
| स्थालकाब्बैद़ानि | २४ |  | マ४ |  |
| अंसौ | २ | － | $₹$ |  |
| अंसफलके | २ | २ | २ |  |
| अक्षकास्थिनी | २ | २ | २ |  |
| जत्रु | ？ | － | २ |  |
| उरोस्थीनि | 28 | छ | 6 |  |
| पृष्ठगतास्थीनि | 84 | ₹。 | 20 |  |
| स्रीवागतास्थीनि | 94 | Q | ？${ }^{\text {a }}$ |  |
| कण्ठनाडीगतास्थीनि | － | \％ | 8 |  |
| हृन्बस्थि | ？ |  | २ |  |
| इनुमूलबन्धनास्थिनी | २ |  |  |  |


-गत-वि., अस्विमण्यान्तराले प्रविएम्
( मुसू. २६.9०)
-ग्रन्धि-पु., रोग० अस्थिजो ग्रन्थि:, अस्थिभह्नभिघाताम्यामुब्नतावनतं तु यत् अस्थित्र सोडस्थिय्रन्थि:
(असंड, ३४)
चछलित-न्न, रोग० अस्थिच्छह्रमिब वियते यस्सिं-
सत्। अस्प्रिकाण्डभम्रस्य प्रकार:
लक्षण्णम्यस्पप्वर्वयोरस्यिहीनोनृत्वंत तद्।
( उस्युनि. १५.9०)
पाध्रंगतन्तोकाडस्थिबि ह्रिपान्नवति (मा)।
चछुद्धिक-न., रोग० अस्थिच्छलिम्म
(डसुनि. १५.१०) दू० 'च्छलित'
-(चछछ्धिका )-ब्बी., रोग० अस्थिच्छलितम्
(असंड. ३२ पृ. २३६) द॰ 'च्छलित'
चछ्छल्धित-नं, रोग० अस्थिच्छलितम्।
( मुनि. १५.८) त्र० 'च्यलित'
-जाल-न., शरीरस्थरचना० अस्थिकृतजालम् अस्थि-
जाल्यानि चत्वारि, एकैकसिम्मणिबन्धे गुल्फे च। ( सुशा. प.9२)
-तोद-पु., लक्षण० अस्थनि सूचिकिल्दवट्देदना ( सुस. २४.\& अहस. ११.१९)
-दोगज-वि., अस्थिदोपोो्नवम्। (सुस. २४.今)
-दोषजब्याधि-पु., रोग० अस्घिदोपेण जनितो
ब्याधिः स च अध्यस्वि:, अधिद्नन्त; दन्तभेद; अस्थिभेवे:, अस्पिशूलम्, विरण्णता, केशलोमन-
खइसश्रुदोषाश । (चसू. २८,१६९)
 न्नेत्र-न., यन्त्र० अस्धां कृतं यमिनिनेत्रम्
-पज्ञर-पु., कक्षाएः (काफफचि.)
-पर्व-न., अस्थिमंधिः ( गुनि. १.३.)
-पदोगजन्याधि-पु., रोग० अस्थिद्योपजब्याधि: (चस्, २८.9६)
-भह्न-पु., रोग० अस्थिसन्बानभमता, अस्टनां भर्नः, भमं वा; तहिविषिध; मन्बिमुकं, काण्डमझं च। ( युनि. १५.₹-४)
-भेद्द-पु., व्याधितक्षण० अस्थीनि भियान्ते ड़ब यस्यां सा वेद़ना। ( चनि. ८.६)
अस्थनः भेट़: असिथमझः 1 (चचि. २५.३२)
-मध्यमज्नन्-पु., अस्थनः मध्यभागे स्थितो मजधातुः (चचि. १५,२६)
-मर्मन्न.न, मर्मेदेढ० अपावस्थिममाणि
( मुशा. ६.४)
यस्य मर्मणो लक्षणानि च. सन्रिपातेडस्थिबाहुल्यं याहुल्येनास्थिजनितानि दे कटीकतलगे, हीौ नितम्बौ दे अंसफलके हौ. गार्बौ च ड़्येयमहौ।

> (उसुशा. ६.८ असंड्रा. ५.२९.)
-चहस्रोतस्-न., अस्थिबहानां स्रोतसां मेद़ोमूलम् (चवि. ५. द) अस्थिवइनार्थ ज्लोतः (चवि. ५.८) तस्य दुछिहेतुः-अतिब्यायामादृतिसंक्षोभादृर्त्रामतिविघदृनाद्वावलानां च सेवनाद़स्थिवाहीनि ओतांसि टुव्यन्ति। ( चवि, ५.१५)

तरक्हृतरोगा:-अष्यस्प्य्यघिद्न्तौ द्त्तास्थि भेदुगूलै। विनर्णता केशलोम सरइमश्रुद्योपाध्य भवन्ति।
(चसू. २८.१६)
(सुभ्रुतसंहिताग्रामस्थिथव्रानां सोतसां नोह्लेखः) -विद्पप-वि., अस्थन्यत्यासक्तम् ( मुसू. 26.9४)
-विद्ध-कि., रोग०, अस्थन्यभिताहितः; लक्षणम्-निशादिनेपु घोरा रुजः सर्वास्बवस्थास्वशान्तिस्तृषणा-

-विमुक्त-वि., बीजरहितम् । (मुसू, ४४.६२) -विव्रर-न, अस्थिच्छिद्भम् । (सुसू . २७.२४)
विप-न., विष०, विपह्तास्थि सर्पकण्टकवरटीमत्स्यास्थि चैल्यस्थिविपाणि' ( मुक. ३.५)
-राल्य-न., शाल्य०, अस्थिरुपं शल्यम् ; अंेनेन सहाभ्यवहतमस्थिशाल्यं यद़ा गुदेऽसम्यगागतं भर्वत्त तदा शररीरबाधाकरं भवंति (सुनि., ऊ.९) मत्स्यकण्टकमन्यद्यारस्थिशल्यं कण्डेऽवलम्म सूं्रेण सूत्रप्लोतेन बा वेट्टितयाइ हुलुल्याइपहरेत्।
(असंसू, ३७.१२)
सरुन्यता-स्री., रोगलक्षण०, रिक्छता, पूरणाभावात्।
मजक्षयेडल्पशुक्रता पर्वभेदोडस्थिनिस्तोदोरस्थिरू-
न्यता च। (मुस. ११...)
-रूल-न., रोगलक्षण० मध्यममार्गजो रोगः
(चसू. ११.४२)
अस्थिविद्धवद् वेद्ना। अस्थिभ्रदोषजविकारेषेक:
( सुसू. २૪.९.)
लक्षण० मज्ञास्थिकुपितानिलस्सेंके लक्षणम्-अस्तिपर्वणां भेद्: सन्धिगूलं, मांसबलक्षयः संतता रक् अस्वनश्न मज्ञास्थिकुपितेऽनिले भवन्ति।
(चचि. २८.३३)
-रोप-पु., लक्षण० अस्थिशोषम् अस्थिगतवातस्यैंक लक्षणम् । (सुनि, १.२८)
अग्राऽsस्थापनं प्रधानतमं चिकिरिसतम्
(चसि. २.१६)
-श्वेत-वि., अस्थिबत् श्चेतः। (चई., ८.१₹)
-संघात-पु., अस्थिमेलनम् चतुर्द्रशाइस्थ्नां संघाता:
तेपां स्थानानि एकैको गुल्फजानुवंक्षणमणिबन्धकूर्प-
रकक्षासु त्रिकझिरसोरेकैक:
( सुशा. ५.१६ असंशा, ५.६६)
-सन्धि-पु., अस्थिमेलनस्थानम्-सन्धि
(असंशा. ५.84)
-सम्यन्धन-पु., बनस्पति० भ्रियद्बुः (घनि. ६.९०)
-लाव-पु., रोग० (र. ३०-३०.६६)

अस्ध्याश्रय-वि., अस्थिसंश्रित। (चसू, २८.२७) अन्र भेपजं-पश्थकर्मांणि बमनविरेकनस्याद्दिनि तथा तिक्फोपहितक्षीरसर्फौषि च। (चसू. २८.२७) -सार-पु., अस्थिसारः शक्चिर्देहस्य श्रप्टो धातुर्वा यस्य सः। (चवि. ८.9०6)
लक्षणम्-मढाशिरः स्कन्धः हढदान्तहन्वस्थिनखः।
(सुसू. ३५.9६)
गुणाः महोत्साहा:, कियाइन्तः, केशासहाः सारस्थिथरसरीराः आयुप्मन्तश्ष। (चवि. ८.१.৮) अस्थिकंकाए, अस्थिपंजर (सुशा, ५.२१)
मजान-( रा. ६.३८२)
स्तम्भ-पु., लक्षणम्० अस्थिरातिविघातः
अस्थिर-ंब., चलम्म (सुचि, २२.२९) चसि. २.१६)
अकटिनम् (सुचि. ५.३२
-जल-न., बहत्पानीयम्। (सुचि. ३.५६)
अस्निग्ध-वि., ई्वपस्तिर्धम्। (सुचि. ३७.४५)
न खित्धः-अस्तित्धस्य लक्षणानि-पुरीषं ग्रथितं, रुक्षं बायुः अग्रगुणः, पक्का मृढु:, गाग्रस्य खरत्वं रौक्ष्यं च
(चसू, १२.५6)
-दारक-न., वनस्पति० द्वदाहः (रा. १२.१०४) अस्पर्शारि-पु., वनस्पति० धन्वयासः (र. २४.४६) अस्न-पु., कोण, धारा (र. २.५७)

न., शारीर धातु० रक्षम् (र. २०. १९,७)
नयनजलम् ( डमुक, ३.३५)
बनस्पति० कुंकुमम् (ध. ₹.१२)
अस्नशब्द्: स्राववाची' आस्रावः ( सुनि,१०.१२) -खद्रिए-पु., बनस्पति० खदिरः (रा, ८.३६)
-पवन-न., रोग० वातरक्कम् (अहुसू. 90.9₹)
-बिन्दुच्छद्ना-त्वी., वनस्पति० लक्ष्मणा (रापरि. ७. ५६)
-मण्डल-न., रोग० लोहितमण्डलम्, रकदोषजरोगेष्येकः (चसू. २८.१३)
-रोधिनी-सी., बनस्पति॰ लज्ञालुः (रा. ५.१६०)
-चात-पु., रोग० वातरक्तम्। (र. २८.५२)
-विशोधन-वि., रकदुप्टिहरम्। (अह्टसू. 9०.२०)
-विस्दुति-ल्री., उपक्रम० रक्स स्रावः रक्त मोक्षः
(असंसू. २૪) अस्रिपत्-वि., पालिपत्, धारावत्। (सुचि. ३५.३२) अस्व-वि., आर्मव्यतिरिक्तम्, अनार्मीयम्
(चश्शा. ५.१२)

अस्वम्न-पु., रोग० निद्याल्पत्व, निद्दानाशः अरीति वातविकारेण्वेकः। (चसू, 20.99)
अस्विन्न-वि., अस्खेदितम् ( सुचि. ३७.३३)
अस्वेद्न-पु., लक्षण० स्वेदराहिलं स्वेदा़रोधो वा
(चनि. दे.४०) स्वेदायोगः ( अह्स्, २५.३६)
अस्वेद्न-न., व्याघिलक्षण० घर्माभातः
स्बेदाभावः (चनि, ५.८ सुड. ४६.२२)
अस्वेद्य-वि., स्बेदानहीः ( अहस. १८.२१)
अहतवासा-वि., अहृतम् कधौतं शुर्ं शुकृं वा वासो
वस्लम् तदानृता सा अहतनासा ( सुरा. २.२५)
अहन्न., दिनम् (अहसू. १.८)
(अहः ) स्वम-पु., दिवा स्वापः (अहुस. १६.२७)
( अहो) रात्र-पु.. न., कालविभागः दिवा निशम् त्रिशन्मुहूतैमहोरात्रम् (सुस्. ६.५)
सूर्योद्यद्द्दय-परिच्छिलः काल:
रा. क. द्ड., शरदि वसन्ते च सममहोरान्रं भवति (सुसू, ૪६.४७०-७9)
अहंकार-पु., अभिमानः राजसगुणः (सुशा. १.१८) अकृतेः महान् महतोऽहृष्कर उत्पद्यते अयं त्रिगुणात्मकः सांख्यानां पश्घथिंश्रितच्वेष्वेक:
(सुरा. १.४)
अहर्पण-न., गुक्रमदोपजरोग०सर्यपि ध्चजोत्थाने मैथुना-
शक्कि: (चक, चस्, २८.१८)
खीसेवनेऽनुस्साहः।
अहास्यहासिन्-पु., लक्षण० अहास्यवियये हास्यवान् (चइ. ११.२०)
अहि-पु., प्राणि० सर्प० (असंड, ४१प्ट. ३३२)
बनस्पति० नागकेसरः (र. २६.५६)
सनिजद़व्य० सीसकम् (र., ५.२२०)
-केसर-पु., न., वनस्पति० नागकेसरः (अंंचि s तटैर्रत पृ. 44)
-चर्मन-न., सर्षनिम्मोंक: घृतेन सहृ धूपाथम् उपयुज्यते (असंड. ૪ पृ. ३८)
-छछ्छत्रा-जी., वनस्पति० शातपुष्पा। (रा. ४.१)
( इक्षुविकार)-झार्करा. (ध. २.१०४)
-ज-पु., कीट॰, वायब्यकीट
(असंड. ૪३ प. ३५१)
-द़मनी-स्री., वनस्पति० नागद्मनी
-दर्वी-स्वी,, वनस्पति० नागद़मनी दर्वाकम्द्: दवर्वाकरकन्दः (र. ३०.४६)
-निर्मोक-पु., जाइमद्रब्य० सर्पकझ्ञुक:(असंचि. १०) ( तर्टेप्रत पृ. ५०)

मीी चास्य गण्डमालादिध्वभ्यझार्थम् ।
(असंड. ₹५ पृ. २६५)
-निर्मोंचक-पु., सर्पकद्ञुक: सर्पंनिम्मोक: धूपार्थमुपयुक्तः (र. २३.६)
-पताक-पु., सर्प० स निर्विष:' (सुक, $૪, ३ ४)(\gamma)$ -पुण्प-न., वनस्पति० नागकेसरम् (सुचि. १७.२く) -पूतल-न., बालरोगः ( सुनि. १३.५८)

पर्यांयाः-केचित्त मातृकाद़ोषं वद्वंल्यन्येडहिपूत्तनम पृष्ठस्सुद्यकुं च केचिच तमनामिकम्।
(अहु. २.60)
संप्रापिलेक्षणानि च-डुट्तन्यस्य पानेन मलस्साधाबनेन च कण्ड्रदाहर्जाबन्दिः पिढकाभिः
समाचितः । अहिपूतनको नाम यथाद़ोषं सुदारणःः ॥ ओजः ॥ स्विनस्यास्ताप्यमानस्य हिशोः शकृन्मूत्रसमायुक्तेडधौते गुदे रक्कफग्रकोपाद़न्तःकण्डूमान् भूर्यरुपद्ववस्ताम्रो वणो जायते । तस्य कण्डूयनाद़नेके स्फोटा उन्भव्नन्ति तेपामेकीभूतं घोरं घणमहिपूतनं विय्याव्
( सुनि. १३.५८, अहु. २.६s)
साध्यासाध्यता-साध्योडयं रोगो बालानाम्।
चिकित्सा-मातुः स्तन्यं पित्तश्रेग्महरैः शोधयेत्
अन्तरपानाँथ श्थेतचन्द्नं शृतरीताम्बुना देयम्। पानार्थें पटोलमन्रत्रिफलारसांजनविपाचितं घृतं बालकाय द्यद्यात्र; अणपरिपेकार्थ त्रिफला बदूरीपक्षखक्वाथं, मणलेपनार्थ श्रेतचन्द्नक्षौद्रतार्ष्ट्यैरैललेपः; रागकण्ड्रत्कटे जलौकसा रक्तस्रावं कुर्याव् । -फणामुखं-पु., यत्र० शाड्क्बाकारः शल्लाका-यत्रस्य भेद्, " व्यूहनक्रियौ द्राद़श पोडशाङ्रुलौ द्वावहिफणामुखौ" (असंसू. ३४.१५) सुश्रुते इंद़ यन्न्रं सर्षफण्युखं यन्न्रनान्ना निर्दिप्टम् ( सुसू. . . .१४) -फणायकत्र-न., यन्त्र० अहिफणामुखम् (अहसू. २५.३१) अहिफणामुखयन्त्रम् -फेनक-न., घनस्पति निर्यास० अपूकस्। (ब६. १२१रा. ६.१९१)
-भुक्-त्ती., बनस्पति० नाकुलि ( रा ৮.१५२)
गन्धनाकुली (रा. 6.१५२)
-मर्दिनी-ल्री., वनस्पति० गन्धनाकुली
(रा. 6.9५४)
-मार-क-पु., वनस्पति० इरिमेदः। (घ. ५.१₹३)
-मेद्-क-पु., बनस्पति० इरिभेदः ।
-लता-बी., वनस्पति० गन्धनाकुली (रा. 6.१५४) अहिंस्रा-त्री., घनस्पति० दृहती (सुसू. ३७.३) जटामांसी (सुट, ४५.३३)
अहिण्ड्रका-त्री., सविषकीट० विश्वम्भरमेद्: लक्षणम्दप्टस्थने तोददाहकण्डूरोथाश्व अवन्ति।
(ड, सुक, ८.३३)
चिकिस्स-तद्विषनाशकः रिरीषाद्यगद़:
" शिरीषषं तगर कुष्ट शालिपर्णाँ सह्वानिशो।
अहिण्डुकाभिर्द्धानामगदु विषनाशनः।"
(सुक. ८.प२)
अहित-वि., अपथ्यम् । (असंसू, १०.३१)
-सम्भूत-वि., अपथ्यादिभिवृद्धिक्रतः
(सुडे. ३ऽ.६६)
अहित्थ-पु., चनस्पति० बनमेथिका (घ. ६.११२) अह्दृ्य-वि., मनसोऽम्रियम् (सुचि, २६.९)

अरुचिकरम्। (सुड. ४९.३)
हद्ययाय अहितम्। (अहासू. ५,२६)
अहेतु-पु., असाधको हेतु; हेत्वाभासः। अहेतुस्तु चरकविमाने त्रिविधः; प्रकरणसमः संशयसमो वर्य्यसमश्र । (चवि. ८.५6)
-क-वि., हेतुरहितम् कारणरहितम्
(सुड. ४०.१६३)
अह्वीक-वि., ही लजा, तन्द्बीनः लज्जाहीनः ।
आकण्ठम्-अव्य., तृसिपर्यंतम्, कण्ठपर्यतम्
अतिमात्रम् । (अहसू, १८, १४)
आकर-पु., उपादानम् । (असंसू. ६.१३३.३४)
कारणरूप द्वृ्य.
खनिः (र. २३.३९)
समुदायः (असंसू, ६.१३४)
-संकर-पु., उत्पत्तिकारणानां संयोगः
(असंसू, ६.१३४)
आकरालका-खी., विद्लधान्य० मसूरिका.
(ย. ६.84)
आकर्णिकम्-अव्य., कर्णिकां मर्यांदीकृत्य
( सुचि. ३८.३)
आकस्मिक-वि., कारणं यस्य नोपलग्यते तद् विनैव संसर्गप्राक्कनकर्मपीझित्वेन जातो रोगः
(सुसू. २४.6)
आकाक्ष्धा-र्बी., इच्छा० (सुचि. ३७.६९)
आकार-रूपम् । (च. इ. १.३)
आकार-पु., अभिनयः (चवि. ८.२०)
आक्रतिः लक्षणम् । (अद्व. नि. १)
-करम पु., वनस्पति० गुणाः-कटुक उष्णो बहकृदातमः शोथप्रतिइयायमश्य, ( शालिग्रामनि. )
N. O.-Compositae

L-Anacylus Pyrethrum
Eng-Pellitony
हिं.-अकरकरा; म.-अक्कलकारा;
गु.-अक्कलरो; बं.-अकीरकोरा
ता.-अक्रिरकारम;
आकारा-न., महाभूत० नभः, सत्वबहुलमिदम्
(सुशा. १.२०)
-गह्ञा बी., नभसि नद्याकारा घनतारकसंततिः।
(सुसू. ₹०.२०)
-ज-वि., आकाइोट्पन्नं द्वब्यगुणादिकम्
(असंशा. ५)
-दर्शान-न., नीलवर्णज्वाल्याया दर्शनमम (र. १३.३३)
-देवता 'आकाशं खानि ते पान्तु' इति (सुसू. ५.२८)
खनिज० अभ्रकम् । (रा. १३.₹)
-मांसी-त्री., वनस्पति० गुणाः रीता वर्णकारिणी, शोफव्रणनाडीर्जालूतागर्द्भजालमी च।
(रा. १२.§4)
N. O.-VALERIANACEAE
L.-NOR DAS TOCHYE JATA MANSI
ENG.-SPIKENARD.
-वह्छी-ब्री., वनस्पति० ख वह्धी० (रापारे, ३.१९)
-सलिल-न., दिन्योदकम्। (रा. १४.३२०)
हिं.-जटामांसी;
म.-जटामांसी;
फारसी-सुबूल,
आकाशात्मक-वि., आकारीयम्। (चश्रा. ४.१२) आकाशगुणभूयिष्टं द्रव्यादि। (चसू. २६.११)
आकुश्वन-न., संकोचक्रिया ( मुशा. 6.३)
कुटिल्रीकरणवद् वेदनाविइोषः ( सुस्, २२.११ )
आकुल-वि., व्यस्तं व्याकुलमसंगतम् (चवि. ८.६७)
आकुली-स्री., वनस्पति० गन्धनाकुली
(र. 96.59-64)
गंधनाकुली.
आकृति-ब्री., लक्षणम् (चचि. ३.८-९)
आक्टम्ट-न., आक्रोशः ( सुसू. २९,४४)
आकोटनम्न्न., पीडनं, ताबनम् । (चशा. ८.४१)
आकोटितम्-वि., ताहितम्।: (चचि. १२.४८)

## く०［आक्त］आयुर्वेदीय－शब्दकोशः［ आगन्तुभवा］

आक्त－बि．，मिश्रितम्।（ ुुचि．ऽ．9६）
आक्रन्द－प．，आफ्कोशास्वनः ।（ सुसू．२९，૪૪）
आऊ्₹मण－न．，कामणं，संकामणम् । घनसारचतुर्जात－ कंकोलं कडुकीफ（प）लम्म，फ（प）लं ताम्बूल－ बहीनींां रसस्याक्रमणं परम् ।（र．३०．९०）
आक्रय－पु．，मूल्यम्।（चसू．१५．३）
आश्न－वि．，अक्षस्य विमीतकस्येदें तैलफलादि
（सुसू．४६．२००）
आक्षिक－न．，विभीतकम् ।（सुसू．૪६．१९४）
अक्षिकीफलम्।（ गुसू．४६．99\％ड．）
आक्षिकी－बी．，बैभीतकी（विभीतककृता）सुरेयें पाण्डरोगकणहिता द्वीपनी च।
आक्षेप－पु．，आर्कर्पणम् ।（अहस．२८．१）
आदा़नम्（ अहस्，२१．१२）
क्षोमः（अहसू．५．९）
बावरोग० आक्षेपक०（चचि．२८．र३）
आक्षेपकनामक：प्कः वातिक：रोग：
आक्षेपक－पु．，बातरोग० अर्रीतित्वातविकारेग्वेक：।
（चसू．२०．११）
निरक्कि：－हस्यारुवपुरुपस्सेत्र देहचालनादाक्षेपादा－
क्षेपक：，＇मुहुर्युरुम्तदाक्षेपक इति स्ट्रतः
（ सुनि．१．५9）
संम्रासि－यदा कुपितो व्रायुः सर्वा धमनीरम्येति तदा स मुडुर्पुहुर्देहमाक्षिपति।（युनि．१．११） लक्षणम्－गात्राणां पाणिपादयोश्र सुहुराक्षेपणं सस्नायुक्जण्डराणां सिराणां संशोषणः्द। सेनेंध्रा－ क्षेपकेपु गते वेगे स्वास्थ्यं भर्वति।

अपतानकस्य द्ण्डायामादिभेदेा अाक्षेपकस्य
विरोषाः।（युनि．प२．५८）
आक्षेपण－न．，अंगविक्षेप：（ सुनि．१．३१）
अड्रस्याकर्षणेन त्रोटनम्（ इन्दु）（सुनि．१५．₹） आक्षोड－पु．，अक्षोटः（घ．५．६०）
आखु－प．，मूषक：（（ गुरा．४．६७）
बृक्षमूषिकः（ गुड，૪१．३६）
－कर्णिका－त्री．，बनस्पति० मूपककर्णी，मूषिकपर्णी．
（चसू．४．११ र．११．५२－५．०）
－कर्णी－स्री．，वनस्पति॰ मूपककणीं－मूषकपर्गी．
（चसू． 8.99 （१4）
N．O．－IPOMOCA RENNIFO RMIS

L－LECT CARE MOFIFLO－ RA
हिं．－मूसाकानी．
म．－उंदिरकानी，भोपनी．
ग．－उंदीरकानी
वं．－उंदूरकानी पाना
त．－चवारिया रक्तल
फा．－गोरोमुष，सतर．
－दृंती－（चसि．，e．e．90）
दन्ती नामक वनस्पति०
－घृन－न．，योग० इंद्ध मूपकैः सह विपक्रमसि，ऊर्च－
जन्रुजरोगेशूपयुज्यते।（चचि．२६．१५५）
－पर्णिका－ख्री．，बनस्पति० दवन्ती（घ．१．२२९） （चचि．३0．906）
－पर्णी－स्री．，वनस्पति० दन्ती．（चसि．८१．१०）
－विन्ना－खीं．，वनस्पति० मूपकपर्णी，मूलिकपर्णी
（असंड．ห६ पृ．३७ट）
－विपहन－पु．，बनस्पति० देवद्वा़ाली（ घ．१．१८३ ） －चृक्ष－्रनस्पति० मद़नफलम्र
（असंज．૪६ पृ．३०く）
आगति－क्रा．，संप्रामि．（चनि．१，१9）
आगन्तु－वि．，पश्रात्कालभावि（चई．१२．६५）
बाहहेतुजोऽभिघातनिमित्तो निजेतरो रोगप्रकार： （चसू．२०．३，मुसू．१．२५）
हेतबः－अभिशापराभษ अभिघातपतनपीडनबन्धन－
ब्यधनरज्डदहहनराम्बाश़निभूतो पसर्गरविषवाख्वम्किक्षत－
भब्नादयः（चसृ．२०．૪，अहसू，४．२२）
निजागन्त्वोंमेंद：－निजो दोषोट्थ：；बस्मिन् पूंवं बातादयो कैपम्यमापचन्ते，ततो च्यथाडभिनिर्वंते बाएहेतुजस्त्वागन्तुः वस्मिन् प्रद्रारेण च्यधापूर्वमुप－
जायते ततो दोपवैपम्यम्（ असंसू，२२）
आगन्नुमेदाः－१ारीराः मानसाश्र（चसू，१．३६）
आगन्तुरोगा：－आगन्नुज्वरः（ असंनि．२．३५）
आगन्नुविद्धिः（ सुनि．८．१३）
आगन्तुरोफ：（ चसू．१८，૪）
आगन्तुर्यम्यम（ सुसू．२६，₹）एते शारीराः।
कामफोघलोभायाश्व मानसाः।（अ巨कसू，．૪，३२）
－भवा－वि．，सर्षविधनिद्दाख्बेका（असंसू．९．६८）
शाख्रम्रहारादिना जाता सुश्रुते＇आगन्तुकी＇नाम्मेषा निर्दिश्रा।

आगन्तुक-चि., शारीरेतरशल्यप्रकारः । (सुसू. २६.४) शारीरं दन्तरोमनखादिधातबोsब्नमला दोषाश्य टुप्टाः आगन्त्वपि शारीरशल्यव्यतिरेकेण याबन्तो पदार्थास्तृणकाष्टपाषाणलोह्लोट्रम्रभृतयो दुःलमुत्पादग्ति। (सुस्. २६.६)
आगन्तुकी-वि., सहविधनिद्दास्वेका। (चसू. २१.५८) रिश्दूूता, सस्बत्रहारादिना का जाता विसंजूता। 'आगन्तुभवा' नाम्नाडस्या निर्देशोो वाग्भटे
(अहुसू. .२.६८)
आगम-पु., आगच्छल्यस्मादिति आगमो हेतु:
(चचि. २२.२૪)
हेतु: कारणं, निढ़ानं योगः संयोगो वा
(चशा. १.९. )
आगमनं, प्रवेशः, प्रारम्भो बा (अहनि. २.9०)
आयुर्वैद्, तस्योपदेशोो वा (असंस्, २२)
आगमयति बोधर्यति सूक्ष्मविप्रकृष्टानर्थानिल्यागमः,
वेदः, शाख्नम् (सुसू. $80 . \%$ )
परीक्षणार्थे प्रयुक्तेपु प्रमाणेप्वेकम् (सुस्. १.१६)
आकागमः। (चसू, ११.२७)
आसोपदेशः। (चवि, ૪.३)
आसबचनम्। (चवि, ૪,૪)
ऐेतिद्यम्। (चवि. ८.४१)
इत्येतेऽस्य पर्याया:
प्राचीनो रसाचार्यः। (र.६,५२)
आगमावर्ता-ब्री., वनस्पति० बृश्चिकाली
(रापरि. \&., く)
आगस्त्य-वि., अगस्यवृक्षस्येद़म् (सुसू. ४६.२८२) आगार-न., गृहम्, स्थानम्. (सुचि. ६,४)
-कर्णिका-स्ती., गृहसंबन्धिकाष्टः, गृहाच्छाद्नमधये गृहाच्छादनकाष्टनिबन्ध्रनी। (चसू. ३०.५)
-गोधिका-स्री., प्राणि० गृहगोधिका ( मुचि. १.१०८)
-धूम-पु., भित्तिषु संचितो धूमः, गहहध्मः
(मुचि. 8.90 )
आग्नेय-न., कृत्तिकानक्षत्रम् (असंड. ४१ प. ३३८)
सनिज. खुवर्णम् (रा. १३.३)
महाभूतस्यामेः शारीरकार्य शारीरांशो चा आमेयानि-दर्शानं रूपं
पिस्तमूष्मा पक्तिः संतापो मेधा वर्णों भास्तेजः शौौर्येश्वेति (असंशा. ५.११) (चशा. ५.१६) यद़भिगुणभूयिष्ट तव् तेजोमूसिष्धम् (सुशा. ३.३) आ. को. सं. 99

आग्नेयी-स्त्री.,-छाया० इ्यं विश्रुद्दरक्ता द़ीपाभा दर्र्रनप्रिया च। (चइ. ७.१9)
-ऋतु-प., आमेयकालः, ग्रीष्मः ( सुचि. ३.८-仓)
-काल-पु., आदानकाल: (असंसू, ૪.६)
-ज्वर-पु., ज्वरस्य विधिभेदः (चचि. ३.३२)
-धुप-पु., धूप. का धूपकल्पाध्यायः
-मर्मन-न., तेजोभूयिंट्टि मर्म, तच सयःभाणहरम्।
( सुरा. ६.१६)
-्लोक-पु., अश्रिभूताधिंदैबतस्वभावो लोक:
-विसर्प-पु., रोग. विसर्पविरोषः आम्नेयो वातपित्ताभ्याम्। (चचि. २१.१४)
-व्याधि-पु., पैत्तिको रोगः (चनि. १.४)
आघट्टक- पु.,वनस्पति. अपासार्गभेद्, रक्तापामार्गः, अपामार्गः (रा. ૪.३२०)
आघात-पु., अवरोधः, दुछ्टिः (सुड, प८.9)
-काल-पु., ग्रहादीनामावेशकालः ( चचि. ऽ.११)
आघातन-न., वधस्थानम्, घातस्थानम्
(चसू. ८.9९)
आघात-वि., उत्पलादिपुप्पनुम्रविं नस्योपयोज्यं वामकं द्यंयं; घाणेन गृहीतम्
आचमन-न., योनिम्रक्षालनोद्कक्म्
(सुश़ा. २.१२—१३ ड.)
बनस्पति० वालकम् (घ. १.४७)
आच्चमनीय-वि., पात्र० आाचस्यते येन पात्रेण तत्
(चस्, 94. 6)
आचय-पु., समन्ताचयनम्, समुदायः
(अह्लस , 6.२३)
आचार-पु., शास्बरिक्षाकृतो व्यवहारः (चइं. १.३) कायवाड्मानसं कर्मं। (सुसू, १.२७)
कुलदेश्शाद्यनुगतं लौकिकं विधानम् ( सुसू. २.₹) चपल-वि., सर्पसत्वलक्षण०

व्यापाईे चपलः। (सुशा. ૪.८Q-२,०)
-रसायन-न., आचार एव रसायनम् ग्रथा सत्यभाषणं,
अक्रोधः, मघमैधुनान्विवृत्तिः, अहिंसा, प्रियभाषणं
जपशौचपरता, धैर्य, दाननित्यता, देवगोनाहमणा-चार्य-गुखत्वृद्धार्चनरातः, निल्यमानुरास्यपरता, निलं करणणार्द्वता, लमजागरणस्वम्नता, युक्तिलता, शस्ताचारता, अध्यात्मप्रवर्णाद्रियता, वृद्धास्तकजितासमनां सेवा, धर्मशास्यपरता च आचरणमेतत् निल्यरसायनमेव अपि च एतै गैंणैस्समुदितैतै रसायनं यः प्र्युक्षे स यथोक्तान्सर्वान्रसायनगुणान् समइनुते। (चचि, १.४ ३००३)
-विधि-पु., पथ्याचारः-उधणोदकोपच्चरी अक्षचारी, क्षपाशायभ्ष स्यात्, यान्यदानि केहं विचेत्तान्यहानि, ब्यायामबेगसंरोधरोक वर्षहिमातपप्रबा-तयानयानाध्रभाष्याल्यशनसंस्थितिनीचात्युचोषधानाहः:स्वधूमरजांसि च ल्यजेव्। अप्रेडपि ताबन्ल्येबाहानि ब्यायामादि संवं लजेत्, सर्वकर्मसु व्याधिक्षीणेपु च प्रायोडयमेक क्रम:
(असंसू. र'ч. $89-\gamma \gamma$ )
आचारिक-वि., घेहृविष्युक्त: आाइारादिनियमः
(अहास. २८. २५)
आरोग्यनियमः। ( युचि. ६.४)
चर्या. ( सुचि. ३८.११३े )
आचार्य-पु., गुरुः, शास्बाधिगमहेत्नां ं्रेष्टः।

$$
\text { (चसू. २५. } \% 0 \text { ) }
$$

मोक्षशाख्रोपदेश़।। (चशा. ५.१२)
आचित-वि., ब्यास्तम् । ( युनि. १६.६)
युक्तम् । ( सुचि. ३०.३५)
आचूर्ची-स्री., बालानामौषधद़ानस्य साधनम्।
(कारि. ३ (पृ. १५:)
आचूपण-न., उपकम० चूपणम्-गृंक्षेण, अलानुना
(ब्वा) मुखेन वा सत्य-रफादी़ां नि क्कासनम् - (मूसू. 6.76 )

आच्छाद्दन-न., आवरणम् । (अहसू. २६.,११)
आवापः ( र. ८.५\%)
आज-वि., अजस्य अजायाः वा इद़म्
आजन्म-अ., जन्मप्रभुतित (अहसू. 90.6)
-सात्म्य-न., जन्मकालाघयुपयोंते तब्
(अहसू. ११०.6)
-सुरमिपत्र-पु., बनस्पति. जम्बीरः ( रा. १०.८१) आजानेय-पु., उत्तमक़लनातोऽश्च:। (चराए८८)
" आ ानानन्ति यतः संज्ञामाजानेयासतः स्मृत्तः"
( राब्दक, अश्वनन्त्रे.)
आश्शा-स्री., कनुहुछ्र्बनीय आदेशःः
( सुसू. ३\%.१०-१9)
-विधेय-वि., आदेयकाकारी ( गुक, १.१४-१६)
-सिद्द-न., सिन्द्योग. कमलाविलासरसस्य अपरं नाम, निश्रितगुणकारि (र. २६.५२-५३)
आज्य-न., घृतम् (रस. २,७५)
आБ्छन-न., आकर्पणेन स्वस्थाने स्थापनम्
( सुचि. ₹.१८ )
यत्रक्म. ( मुसू, 6.96)
भम्रोषक्रम: ( सुचि. ₹.१८)

आटक-पु., गुगुगुः (र. २०.१३०-१३६)
आटरूप-पु., वनस्पति॰ वासकः अयं तिक्तः कटुस्तवरकः ( भा. प्र.) गीतो, लघ्यु;, स्यों, ह्यो, बातकृत् ( भा. प्र. ) कफषपित्तमो, रकविकारकासक्षग्रच्छर्दिकृष्व्वरतृषणारत्तपित्तकामलावैक्त्यादिघः शाकार्थमण्युपयुज्यते. (ध. १.२₹ (चमु. ३.३) ( मुु. ४६.२६२.२.००)
NO.-ACAN THACEAE
L.-ADHATODA VASIKA

हि. -अड्सा, विसोंटा, वासा.
म.-अडुळसा
गु.-अरड्डसो.
बं,-वाकस, छोट वाकस.
न. -अबडोडे.
आटरुणक-पु., भारसूः (मुसू. ૪६.२६२.२७०) आटव्या-ब्री., बनस्पति०, कण्टकरारीदेदः, कासमी इति नाम (घ. १.३८)
आटा-प्र्री., पक्षि०, (अहसू. २६.9०)
-मुख-न., सास्ब० आटीमुखम् (असंसू. ३४,२७) (मुसू., ८.४)
-चद्नन-न., रास्त० आटीमुखम् (अद्धस्. २६.१०) आटालत्व-न., विस्तृतत्वम् अटाखत्वम् ( चनि. ३.१४) आटी-श्र्री., पक्षि० जलवर्धनी (मुसू. ८.8)

अयं समुद्तीरें कोश्कणश्रान्ते उपलभ्यते, बकसहशः प्रसिद्दः पक्षी. दृवंयं 'आटा'.
-मुख-न., शस्त० अह्युप्रायतं फलं, सक्ताइ्गुलं घृन्तं, करसाप्रमाणधारं विस्तावणोपयोगि दास्लम्
(मुलू. ८.३)
आटोप-पु., रोगलक्षण० उद्रे गुडगुउशः्दः:
(चनि, ८.६)
उद्रापूरः ( सुड. ४२.८)
नाभेरधो मन्द्रसञारवायुता। (असंनि.११)
इंप्स्सान्दमाध्मानम् । (सुसू. १५.१५) बाताद्दीनामप्रवृत्तिः ( सुक, १.४२)
रुजापूर्कक्षोमः। (युनि, ९.२०)
क्षोभः (अЕसू. २८.८)
आइूक-न., पात्र० खालानामौपधप्रद़ानाँ्य धुनुनौकाकारं साधनम् ( काति. ₹ पू. १५५)
आठ-न., मान० भाठकम् ( र. ९.३९)
आढक-न., मान० चतुः्रस्य्यमाढकम् (चक. १२.३४) पद्रपप्ञारद्विक्नि्विरतोललमानम् २५ई बोटकाः
(र. १४.५६)
पात्रकापरपर्यांयम् (र. ११.८ )
（आढकी ）－अंी．，खनिज० सौराट्री（घ．इ．१०६） बनस्पति०खिम्बीधान्य०
（चसू．२१．२६ घ．६．८२）
तद्रणाः－कपाया，स्वादु：शीता कटुल्लु：किचिच्दा－ तकरी，संभ्राहिणी，कफपित्तमी，मेदोरक्तवित्तमी， लेपोपयोगिनी च，त्रिभकारेपा सितासिवरक्षभेक़ात ।
（ध．६．६३）
NO．－PAPILIONACEAE
L－CAJANUSINDIOUS
Eng．－PIGIEON PEA，DHULL
हिं．一अंहर．अरहर，तोर．डुमुर．
म．－तुरटी．
गु．－तुवर，डंगरी．
बं．—अडहर，आइरी．
त．－तुवरे，इयवे．
फा．－शासुल．
आख्य－वि．，धनवाऩ（ अद्हस्．१．२९）
－पवन－पु．，रोग० ऊरसम्भः（ अह्स्．१५．१६）
－मारुत－पु．．रोग० बाद्यवातः बावरक्षम्
（अहस्त्．१४．८ ）चू०＂आध्य पवन＂
－रोग－पु．，वातरक्षम्（असंनि．१६．५）
－रोगिन्－वि．，वावरक्री（अएसस．१७．२२）
चात－पु．，रोग० बातरकम्त，अयमाध्यानां प्रायो भवतील्याउररोगः（चऋ）चचि．२९．१9）
आणि－ब्री．，मर्मे जानुन ऊर्घम्बुभयतर्युस्बुलम् आणी नाम，स्रायुमममँंतद् वैकल्यकरं च। तत्र（विन्द्स） शोफाभिवृृ्छि：स्तनधसकिथता च（ सुगा，६．७）
आणी－ब्ली．，भाणि मर्म（ सुशा．६．屯 ）द्र०＇आणि＇ आण्डूक－न．，खनिज॰，वझ्रम्（रा．१३．१४）
आतङ－पु．，अ्याधि：，दोषपा：，यक्षम，ज्वरः
（चनि．१．५，चवि．६．$x$ ，चचि．३．११）
विपरीत－वि．，केवलब्याधिय्न भेषजम्
（चवि．२．१३）
आतत－बि．，व्यात्षम्।（ मुरा．९．९） （ सुसू．१७．५，सुनि．१२．६）
आतप－पु．．सूर्यातपः，रविप्रकाशः，तेज：परमाणुणुकः， तदुणाः－पित्ततृ ्णाझिसेखद्वम्र्ण्छाअ्रमास्नक्त्
（ गुचि．२४，＜६）
－त्र－न．，छग्रम्（असंशा，द．३२）
लंघनप्रकारः，आातपसेवनम्।（चस्．१२．१८） मध्यब्लस्थूलम्नुप्येपु स्थौल्यापनयनाय （चस्，१२．२₹）दुध्रणपीखितेतु कुछिपु तैल－

पानाम्यह्नादनन्तरमन्त：खोधनाथं प्रयुक्तश्रिकिस्सो－
पक्कमः（सुचि．९，६६）
－द्ग्ध－परिवः रोग० सूर्यातपादिभिः द्वाहः
（सुसू．१२．३८）
सह－वि．，य आतपं सहते सः（चस्．१३．૪ง ））
－सहत्व－न．，लक्षण० आवपसेवने क्षमत्वम् （चनि．१．₹३）
－हत－बि．，सूर्येतेजसा हतम्।（चसू．२७．३१६） आतपासहत्व－बि．，लक्षण० आवपस्सासहिण्णुत्वम् （चनि．१．३३）
आतस्य－वि．，अवस्या ट्द्यम। चसू．२७．२९२）
आतुर－वि．，रोगी．（चसू．१．२४，मुचि．३३．४）
－गुण－पु．，रोगिणो गुणः＂निर्देशकारित्वमातुर－
गुणानां श्रेएम्＂（चस्，₹५，૪०）（असंसु，१३，）
दृ०＇रोगिन्，
आतुरावस्था－स्री．，आतुरस्यावस्थारूपः कालः，स कालग－ कालसूप्पो द्विविधः कार्याकार्यविचारतः।
（चबि．८．१३२）
आतुरोपक्रमणीय－पु．，अध्याय०（ सुसू，₹५．१）
आतुरोपद्रवचिकिस्सित－न．，अध्याय०
（ हुचि．३९．१）
आतुर्य－न．，आतुरस भाबः रोगः（चचि．१．७९） आत्त－वि．，गृहीतम्।（अहसू．१．२८）
आत्मन्－पु．，जीचः श्रानर्पतिसंधाता，क्षेग्रः
（चसू．१．४२）（सुस़ा．५．३）
देह：（ सुग़ा．३．6）
कर्मात्मा，बन्दुपुर्पः（वुसू．१५．४१）
जीवात्मा，मनः（चीवि，८．६६）
－गुत्न－न．，आतमगग्रायायाः फलम्，कपिकच्चु：
（गुसू，.$४ ६$, ३६）
（－गुता ）－ब्री．，वनस्पति० कपिकच्चु：
（मुद，प२．89）च०＇आत्मगुप＇．
－गुतातैल－न．，कपिकच्द्रुवीजभवं तैलम्
（घ．६．१३५）
－गुताशूक－पु．，वनस्पति० कविकच्छोः श्यूक：
（चसू．१८．४）
－ज－वि．，आत्मनो जायत हृति（चरा，३．३）
न．，गर्भस्यात्मजन्यो भावः（चशा．३．१६）
तासु तासु योनिपूत्पत्तिरायुरात्मज्ञानं मन इृ्दि－
याणि प्राणापानौौ प्रेरणं धारणमाक्कृति－सर－वर्ण－
बिहोषाः सुखडुःखे इच्छाट्देषौ चेतना धतिर्ब्ड़्दि：
स्मृतिरहद्वारः म्रयत्नक्षेति（चशा．३．9०）
मम्मथः（चचि，२．३－३०）
-जा-ल्री., बनस्पति॰ पुत्रजीवा (चक्र) (चचि. इ.२६७)
-म्रत्यक्ष-वि. मानसप्रल्यक्षन्ज़नविषयः, सुखदु:खेचछहदेशाददय आत्मम्रय्यक्षाः (चवि. ८.३९)
-रक्षा-ब्री., भूतावेशनिवेषधार्थ सत्रैरातमनो रक्षणम् (चचि, २३.६१)
बनस्पति० इन्द्रवारुणीभेदः; महेन्द्नवारणी
(ध. १.२५०)
-लिझ-न., स्वर्रूप्म । (सुनि. १०.३)
-चत्-वि., बुद्दिमान्। ( गुसू. ₹₹.९)
बश़ी, संयमी ( सुचि. ५.9९)
-विश्कान-न., आत्मविद्या. (असंसू. ५.४२)
-राल्या-ल्बी., चनस्पति० $=$ शातावरी
(रा. ૪.૪३९)
-संपद्-्ब्री., अर्थमपहणे प्रयत्नशालित्वम्।
(चसू. ८.४)
आत्मनः चिरायुप्दकारकधर्मुयुक्तता
(चशा. ६.३०)
आत्मनः श्कुक्क्योणितसंयोगाधिष्टातुः श्रुभजीवकर्मयुक्तत्वम्। (चशा. २.६)
-साक्षिक-वि., आत्मोपलम्यमानम् ( चशा. १.८३)
-सात्क्य-न., आरमनः ख्वस्य साल्मयम
(चवि. १.२५)
आत्मोन्दवा-त्र्री., बनस्पति० माषपर्णी (रा. ३.१७२) आत्ययिक-वि., अलयो विनासो भबति अस्सादिति विघातकः (च.नि. २.११)
आत्रेय-पु., कणि० अन्रेरपप्यमान्रेयः पुनर्वस्वपरनामा, भरद्धाजशिब्यः, अमिनिवेशादीनांग गुरु:, भरद्दाजादायुवेंदेंद्रतिगृद्य श्रिब्येम्यो द्त्तवान् । (चसू, १.२)
-भद्रकाप्यीय-पु., अध्याय० (चसू. २६.१)
-मिक्षु-पु., ऋषि० (चसू. १.९)
-शासन-न., आत्रेयस्स वैयकशास्तुम् (चसू. १.१३) आधर्वण-पु., वेद०० अथर्वंवेद:
अदंशाशोफ-पु., रोगलक्षण० दंशस्याऽsसमन्ताज्ञायमानः झोफः। (सुक ४.३し)
आदर्शा-पु., दर्पणः (चइ. १२.७6)
प्रतिबिम्बदुर्रानार्थ पूर्णंचंद्धाकारं कांस्यमय:
( मुसू. ₹०.२१)
-मण्डल-पु., सर्प० मण्डलिजातीय:
( युक, ४.३४) (२)
आदान-पु., न; काल० आदद़तिति क्षपयति पृथिब्याः

सौौ्यांश प्राणिनां च बलमिल्यादानम्।
(चसू. ६.. $)$
बसंतग्रीप्मवर्षास्यय ॠतः आदानकालः असि-
न्सूर्यः प्राणिनां बलमादत्ते (चचि. ३.४७)
न०, आवापापः म्र्षेप: (सुसू. २६.३५२)
ग्रहणम्, हस्तस्य विषयः ( सुशा, १,५)
-कर्मन्-वि., आदानानाहारम्रणयनें कर्म यस्य स ( प्राणः) (चचि. १५.६)
आदानी-स्री., चनस्पति॰ घोषकमेदः। (चशा.,$८ \bullet$ ) आदारिबिम्बी-ब्ली., वनस्पति० आदारशिम्बी, आलि: आउलिः ( डसुड.४४.१९)
आदारी-त्री., बनस्पति॰ बेह्धान्तरसहरापुष्पा लोहितफला, आलिः (इसुड. ४४.१९)
बनस्पति० 'आद़ारी काकहन्ताळी तोया खदिर-
बल्यापि ' (इन्दु) असंड. १पृ. ૪)
आदि-पु., कारणम्, उत्पत्तिः ( सुशा. १.४)
-काल-पु., कृतयुगम् (चचि. १९.४)
-देव-पु., राइरः महादिर्वा ( सुसू. १,२१)
-बलग्रवृत्त-वि., शुक्रशोणितस्थितदोपजनितः तेडपि
द्विबिधा मातुजाः पितृजाश्र ( युसू. २४,५)
-मधु-न., पुराण मधु (र. १७.६२-६૪)
-वन्ध्या-त्री., वन्ध्याभेद्० आजन्मवन्ह्या, पापकर्म-
विनिर्मिता (र. २२.१-२)
आद्दिल्य-पु., देवता० रविः, असावेच स्वरशिमभिः
रीतोप्णवर्षाः गातिविकोवेण कालविभागं च कुरते
( गुसू. ६. $૪$ )
पुरा द्वादरा आदिल्या आसन्, इन्द्नो भगः पूषाऽर्यमा मित्रावरणणौ घाता विनस्वांशो भाक्करस्त्वश्श विण्णुरिति, तेषां न्रयोद़ोो गुहोऽभवदइस्पतिर्नाम।
(का. रवतीकल्म ६. पृ. १८८ )
-कान्ता-ल्ली., वनस्पति० आदिल्यभक्रा
(घ. ૪.३८)
-पर्णिनी-स्री., चनस्पति० सोमसमवीयौंशधि: सदुप्पत्तिस्थानं देवसंदुदहदः सिंभुनदनश्य।
एपां मूलिनी, सुरक्तांडुककोमलःः पश्थभिः पन्नैयुच्चा, आदिल्यानुर्तर्तिनी, कनकाभा, जलान्तेकु सर्क्तः परिसर्पिणी च (सुचि. ३०.१९-२०)
-पर्णी-स्री., घनस्पति॰ आदिलयर्णिनी सूर्याघर्तः
(चऋ) (चचि. २६.२६ढ)
सूर्यकान्ता, सूर्यंह्धी (चचि. १. (૪) ८)
आदिल्यानुवर्तिनी (हुचि. ३००३)
-अक्ता-स्री., बनस्पति० सुवर्चला सूर्यमुखी तद्गुणाः-कटुस्तिक्तोष्णा, (शीता. रा.) स्यो, कफमी, स्फोटत्वर्द्रोष-कण्ड्र-मण-कुष्ट-भूत-म्नह-रीतज्वरमी च (घ. ૪.९s)
N.O. COMPOSIEAE
(NAD. VOL. I/614)
L.-HELTANTHUS

ANNOUS $\angle I N N$.
हिं. -सूरजमुखी
म. -सूर्यफूल, सूरजमुखी
गु.-सूरजमुख
ब. -सूरजमुखी
त.-आदिल्य भक्तिचेहु
फा.-गुली अफताब
चल्धी-री., वनस्पति० आद्विलभका (घ.४.९८) न्र० 'आदिल्यमका'
अद्विम-पु., कभ्थिद्रससिद्धिप्रदायकः सिद्य:
(र. १.२-५)
आद्टत-वि., सादुरः (सुक १.२४)
आदेयवाक्य-वि., आ्याह्यचनः (ग्राबंत्य बचनं यस्यति ) (चशा. ૪.३७-३)
आद्य-न., अच्चम् । (चसू. ६.५०)
आद्यमत-वि., आध्मायमानः (चसि, २.१२)
आधान-न., स्थापनम्। (असंनि. १.२१)
आधार-पु., औषधिधारणाथ्थ नेत्रगोलकद्दहिः माप-
पिट्टकृता पाही (असंसू. ३३.૪)
कफामपित्तपक्कदी़ीनामायोऽघिप्टानं का।
(अह्शा. ३.9०)
आधारी-ब्री., वनस्पति० गुड्दची, शतावरी
(र. १७.૪३-૪६)
आधि-पु., मनोव्याधिः। (असंड. ९. (द. ५३) आधिदैदिक-वि., देवेष्वधिकुल्य यद्वर्ते तदाधिद्दैविकम् (सुसू. २४.૪)
आधिभौतिक-वि., भूतेष्वधिकृय यत्पवर्वते तदाधिभौतिकम्। (सुसू, २૪.૪)
आध्मात-वि., आध्मानयुक्तपुर्यः। (असंसू. २७.9०)
वातपूर्णम् । (सुनि. १.८८)
-कन्धर-वि., समन्ताद्ध्माता कंधरा ग्रीवा यस्य
(अहुड, 6-90)
-ग्रीव-वि., पूरितस्तबधग्रीवः । (चनि. ८.८)

आध्मान-न., रोगलक्षण० उदरे वायोरतीव संचयः अनिलपूरणम्। (चसू. २६.१०२)
बातरोग०, वातनिरोधाद्यदा उद्रमतीवाssध्मातसल्युग्ररूजं सटोपं च भवति वं रोगमाध्मानमिति विद्यात् (सुनि, १.८८.)
चारमटे ' आनाह ' इल्यस्य संज़ा
(अहानि. ११.६०)
अस्स चिकित्सा—लंघनं, पाणितापः ( च्वेदनं) फलवर्तिक्रिया पाचनीय-दीपनीय,-बस्तिम्रयोगा: लइ्घनानन्तरमन्नकाले जीरकादि-दीपनसिद्दान्यच्वानि च देयानि ( सुचि., ५.२६)
आध्मापन-न., आध्मानम् (चसि, १.३३)
आध्यात्मिक-वि., आत्मसंबद्बम्, आत्मन्यधिकृल्य वर्तत ह्वि. ( सुसू, २४,૪)
आनडुह-वि., वृषभस्येद्म (चर्मोदि) (चशा. ८.90)
आनद्ध-वि., आनाद्दयुक्तम्, आध्मातम् (सुड. २४.६)
आच्छादितम् ( सुसू. ६.३१)

- चस्ति-वि., रोगलक्षण० आध्यातमूत्राधारः
(सुड. 44.90 )
-चस्तिता-ब्ली., बस्तिप्रदेदोऽल्याध्मानम् ( सुशा. ८.१२)
आनन-न., शारीर० मुखम्। (असंशा. ८.३०)
-दूषिक-पु., क्षुद्रोग० मुसनूपिका (र. २५.२) आनन्द-पु., कामः (सुशा. १.५)
-भैरव-पु., सिद्धयोग० त्रिदोषजातिसारमः
(र. १६.८-9०)
(-भेरवी)-बी., सिद्धयोग० इयमइमर्रीं हन्ति ।
(र. १७.१२—१३)
-भैरवघृत-न., सिद्धयोग० त्वग्वातद्नमिद्र्
(र. २१.१60-69)
आनाम-पु., आनमनम्, वक्रीकरणम् (सुचि. ३३.४६)
आनाह-पु., स्थौल्यम्, परिणाहः (अहसू. २५.१४) रोगलक्षण० उद़रसाध्मानम् वायुना परीपूरणम्। (चवि, २.७) रोग० तस्य संप्राप्तिः-क्रमेण निचितमामं शक्कद्दा भूयो विगुणानिलेन (उन्मार्गवायुना) विबंध सद् यथामार्गी न प्रवर्तंते, स आनाह्ः
(सुउ, ५६.२०-२१)
"यस्य बातः प्रकुपितः कुक्षिमाश्रिल्य तिष्टति । नाधो घजति नाप्यूर्च्वमानाहस्तस जायते II"
(चसू. 9८, ३२

स आमसमुन्नः पुरीवजथ，आमसमुन्दवे तृष्णा， प्रतिइयायः，ठिरोबिदाहृः，आमाशये शूलमामा－ शयगुस्त्वमुत्क्लेश्रमुद्रारविधावनं चेति लक्षणानि
（ सुच．५६．२१－२₹）
पुरीषजानाहृक्षणानि－कटि－पृष－पुरीष－मृत्राणां संभशूलौ，श्वासः，कुष्ष्यानाहः विड्व्वनं，वातवर्चो－ निरोघः，तृヶगोद्नाराबरोधः कुक्षौ निर्न्ववायोरुपरि－ धावनम्（ मुड．प६．२२—२₹）
बालनामानाहरोगे लक्षणानि－विशालस्तबधनय－ नता पर्थंभदोडररतिः क्लमो मृथानिलविट्रोधश्य （कासू． 24.98 ）
वंक्षणाध्रये आनाहे लक्षणम्－वंक्षणप्रदुरो संनद्ध－ बाताद्विव्（चचि．१४．१३३）
सामान्यचिकिस्सा－干वेद्नपाचने गुदे बर्तिनिनेशेशं नाउया चूर्णप्रधमनं निरूहानुवासनबस्तिश्थ ।
（सुज，4६．28－24）
आनील－न．，खलिज० बइम्（घ．६．१३）
आनुपूर्वी－स्री．，कमः परिपारी（मुउ．६५．२६）
आनुवन्धिक－लि．，अनुबभाति，जन्मान्तरेडप्यनु गच्छतीवि।（चांबि．८．३७）
आनुलोमिक－वि．，अनुलोमत्वकरम्
（अहस，．१२，180，४6）
आनुलोम्य－न．，प्रबत्तकर्बम्।（मुनि．१．१०） आनुवासनिक－वि．，अनुवासनबस्तानुपयुक्तम्（चेहादि） （चचि．३．२५१）
आनूप－चि．，अनूपसंध्रयादानूपः（चस्．26．4\％）
पु．，जलमूयिष्टो देश्रः
तह्रक्षणम्－तत्र बहूदकनिम्नोद्वतनदीवर्षंगहनो मुदुशीतानिलो बहुमहापर्वतवृक्षो मृदुसुकुमारो－ पचितशररीरमनुप्यम्रायः कफतातरोगभूयिष्ठ㘶ा－ नृप：（ सुस्，३५．४२）
हिन्तालतमालनारिकेलकदलीबनगहनः सरिस्स－ सुदुपर्यन्तभ्रायः श़िशिरपनन बहुलोबक्झुलवानीरोप－ सोभिततीराभिः सरिन्दिरेपगतभूमिभागः
（चक．१．८）
अहितदेद्यानां श्रेष्ठः।（चस्स्．श५．\％०）
－पिशित－न．，आनूपप्रदेशस्यम्राणिनां मांसम् （चसू．4．4）
स च पब्वविधः－कुलचरा：，ख़ाः，कोषस्थाः，
पादिनो मत्साश्य（ सुसू．४६，९३）
－भूमि－द्री．，आनूपदेशः，आनूपभूमिः अहितदेशानां श्रेष्टा（असंसू，१३．३）
－मज्ञा－स्री．，सेढ़० महिपादीनां मज्ञा；तस्याः गुणा：－सधुरा，गुर्वी，उष्णा，वातमी च （ सुसू．४५，१३१）
－मांस－न．，आनूपदेशचारि प्राणिजं मांसम् तद्नुरुण्ण－ खिन्धमधुरं बलोपचयनर्धनं बृष्यं वातहरं कफपिच्त－ वर्धनं ब्यायामदीपाप्रिम्यो हिवम्（ चस्．२७，५७） －घर्ग－पु．，आनृपद्शवासिप्राणिवर्गः（मुस्，४६，८३） －यारि－न．，आनूपदेशश्थ्थ जलम्，वदृनेकदोषम－

भिप्यन्द्धि गाहितें च（सुसू，४५．३७）
－राफ－पु．，मह्विधाद़ीनां खुरः।（सुचि，१．९२） आनृतिकत्व－न．，राजसगुण०，मिग्यावचनइीलता
（ सुशा．१．१८）
आनुरास्य－न．，सात्विकगुण० अफ्रूंरक्मकारित्वम् （ मुशा．9．96）
आन्तरिक्ष－वि．，आकाइीयभावः आकाइाभूतगुणः
आन्तरिक्षास्तु－शबद्ः शब्देन्द्रियं सर्बच्छिन्समूहो
विबिक्तता च．（सुशा．१．98）
वि．，आकाशाभूयिष्ठम्।（चशा．७．१६）
बि．，अन्तरिक्षादागतम्，मेघोद्कम्，उदकानां श्रेप्टम्।（सुस्．४५．₹ चसू．२५，४०）
आन्तरीक्षानुकारिन्－वि．，यद़न्तरीक्षमनुकरोति स्वच्छ－ त्वादिभिर्रुणेः।（अरंसू．६）
आन्ध्य－न．，नेत्ररोग० अन्बत्त्रम्，लिद्धनाशः （ गुरा，६．२७ असंड．१७） आन्ध्र－पु．，दाक्षिणाल्यजनपदुविदोष：
（असंशा，92．98）
आपगा－ब्री．，नदी（सुचि．३०．३९）
आपद्－ब्री．，संकटम्，ब्याधिः।（चसू，२५．३）
आपन्न－वि．，श्राप्तम्（चशा，૪．३）
－गर्भा－वि．，लवधगर्मा，गर्भरणी（असंशा．४．३）
－सत्बा－त्री．，लव्धगर्मा，गर्भिर्णी（ सुज，४२，४－4） आपमार्ग－पु．，वनस्पति० अपामार्गः（र．२४．८६） आपाकशाक－न．，वनस्पति० आर्द्कम्（ध २．८५） आपातभद्र－वि．，आपाततः कल्याणकरी

आपान－पु．，धूमस्खाक्षेपविसनौं（चसू．५．३द）
न．，पानम，मद्यपानम्（चचि．2र．64）
तत् सात्विक－राजस－तामसमेदात् त्रिविधम्
（चचि．2Y．64－64）
आपिक्ञर－न．，खनिज० सुवर्णम्（रा．१₹．२）

आपीत-पु., घनस्पति० नन्द्दीवृक्षः (ध. ३.१८) न., खनिज० स्वर्णमाक्षिकम् दप्पर्यं ' माक्षिक' (रा. १३.२०९)
न., बनस्पति० पच्यकेसरम् (ध.८.१६५५)
आयोथन-न., वि言घणम् (युचि, ₹.५२)
म्रह्रणम् (चचि. १.१૪ט)
अपोथिताश्र-वि. इ़पत्कुण्णाम्रम् ( चसू. 4.69.62)
आत्त-वि., यथार्थबका, अवितर्कस्मृतिविभागविद्र
निष्मीस्युपतापदर्शीं (चवि. ૪.૪)
यथार्थम् (चक) (चवि, ८,८२)
-चचन-न., आसोपदेशः (चबि, ४.४)
आतागम-पु., वेद़ः शास्त्वादः (चसू. ११.२०)
 आत्तोपदेशा-पु., गेतिद्यम् आपबचनं वेदादि़

$$
\text { (चवि, } 6,89 \text { ) }
$$

आतोपसेविन्-वि., आस्स्योपसेबक: आप्तबचनानुकारी-
लर्थःः (असंसू, प.र६)
अाृि-ल्री., संप्रासिः (अЕ्टस, १.२२)
आप्य-वि., जलीयम् ( सुश्रा. १.9े.)
पाइभीतिकमपि जलगुणभूयिष्टम्
(चसू. २६.११)
यद् द्ववसरमन्दुस्तिगधमृदुपिच्छिलं रसरुिरवसा-
कफपिच्तमूत्रस्बेद़ादि तदाव्यं रसो रसनं च अबधातुप्रधानम् । (चशा. ७.१६)
जाप्यासु-रसो रसनेन्द्यियं सर्बन्दबसमूहो, गुरुता, शैल्यं, सनेहो, रेतश्र (सुशा. १.१९)
आप्यायन-न., वर्धनम् ( सुसू. १.८. (८)
आप्यायनक-न., घटयन्रम् रसस्य बलकारकम्
(र. e.,49)
आप्यायमान-वि., पुप्यमाणम्। (असंसू. ४.७)
आप्लावन-न., दूवम्, द्वद्रव्यम् (चशा. ८.४१)
भावना, मूत्रादिभिर्द्रिव्याणां भावनम्
(मुसू. $\gamma \gamma, \angle \gamma-\mathrm{C4}$ )
आप्न्डुत-वि., द्यासम् (चईं. १०.१४)
मिश्रितम्, पूर्णम् (सुचि. ८.३०)
आफोट-पु., वनस्पति० आस्फोटः अर्कभेद्व:
(काखि. १५.१८)
आवाध-पु., शारीरो मानसो वा ब्यधि:
(सुसू.२४.१२)
पीडा (सुसू. ૪६, ૪३, - ₹ด)
( आवाधा )-बी., पीडा ( सुचि.२४.9)
-वर्जन-न., मर्मोपघातकहेतुबर्जनम् (चसि, 8.90 ) आभरण-न., भूधणम्, पोषणम् (असंसू. ८.४४) आभा-त्री., वृक्ष० बन्बूलः (बर्तुरः)

आभास-पु., पारद्रबन्ध०, योगयुकः पारद़ः पुटनानन्तरं भाबनानन्तरं च यद़ा विमुक्को भूस्ता स्वभावं याति वदाइनेन शब्देन घ्यवहियते (र. ८.१६)
पुटितो यो रसो याति योगां मुक्त्वा स्वभाशताम् । भावितो धानुमूलायैराभासो गुणवैकृतैः ॥
(र. ११.६८)
आभिप्रायिक-वि., अभिप्रायग्रयोजकम्, इृ्धम्
(चश्रा. 4.40) आमीर-पु., कुरक्षेन्नादक्षिणां दिशामाभितो देशः; गुर्जरदेशास्य दृद्विणपूर्वभागस्थो नर्मदृामुसम्रदेशः।
(काबिल, 24.9४)
आभुग्न-वि,, ईपजिह्मम्, कुर्ज्जीभूतम्
(सुनि. 94.90 )
-रिरस्-वि., संकुचितं शिरः यस्य स आभुभ्झशिराः गर्भः (सुनि. ८.प)
-सक्थी-वि., मूढगर्भ० यस्य आभुभे संकुचिते सकिथनी जह्ये सः (सुचि, १५.९)
-सक्थी-बि., यस्याः जानुनध्ये सक्थिनी संकुचिते सा (सुशा. १०, ८)
आभोग-पु., परिपूर्णता, प्रमाणं, विस्तारः परिधिर्मध्य-
भागः। (र. १०.२४-३े)
आभ्यन्तर-वि., शरीरान्तर्बर्ति। (सुड. २३.५)
पु., शारीर० सह्दासोतः (असंसू. २२.94)
आम-वि., अपन्नम्। (सुस, $\gamma \xi, २ \circ \rho)$
अश्रुतम्, अक्वथितम् (पयः स्नेह ह०)
(चनि. २.૪)
पु., जठरानलदौौर्बल्याद्वामाइायगतोडपकोडधरसः।
(अहसू. १३.२५)
धात्वझिदौर्बैल्याद्धातुस्थितोऽपकोऽ च्ररसः धात्व-
म्निभिरपाकादामः (सुसू. १५.३२ ( इलहण)
कोन्नेेम्य उस्पन्चव्रिपस्येन अंतुदुधदुषपाणामन्योन्यसंमूर्छ्छनानुत्पब्को आमः (अह्रसू. १३.२₹) मलसंचयः प्रथमा दोषदुप्टिवी
(चचि. १५.९३ (चक) आमस्वरुपम्-गुरु, अनेकषण्ण, च्रिगंध, बहुपिच्छिलं तन्तुमदू, दुर्गान्ध, द्रवरूपम् ।
(अन्टस. $9 ३ .96$ (अरुणदत्त)
आमावस्या-आमसंघृक्ता दोषा दूप्या रोगश्वा

सामाः, आमवियुक्जा निरामा हृ्युच्यते।
(अहसू. १३.२८)
रोग० विंदातिकफरोगेण्वेकः (कासू. २७.४9) स द्विविध:-विसूचिका अलसकश्र (चस्. १२.३) द्ज्डालसकविलम्बिकारोगातामजन्यू

-कोशिन्-वि., आार्टकर्णस्य बर्षेनेन जायमानोऽयं दोशः, असम्यमूइ्रमध्यकर्णः (मुस्. १६.२४) -ान्धास्यत्व-न., रोगलक्षण० रक्षपित्तस्य बक्ने विस्नगन्धिव्बम्। ( अहनि. ₹.५)
-( गन्धा )-बी., बनस्पति० मीहिः ( रा. १६,१००)
-गन्धि-वि., भामस्पापक्काइडहाररसस्बरूपस्य गन्धोडस्वास्लीति, विम्नगान्धिः अम्लगन्धिर्वां
( चेचि. १५.५४)
नान्धिक-वि., आमगन्धि, आमगन्धयुक:
( सुउ. 80.964)
-गन्धित्य-न., रोगलक्षण० रक्तपित्त पूर्जरूपविरेपः।
(चनि. २.६)
-गर्भ-पु., पण्मासं याबनूर्भः ( युउ. ४२.१₹) अपष्यो गमोंडण्डादिख्पः ( चशा, ६.१०)
$-($ गर्भा $)-$ ब्री., आमो गर्मों यस्याः सा
( चशा. ८.३१)
गर्भर्रंश्रा-पु., रोग० आमगर्सस्य अ्रश्ता पवनं हा (अंमंस्. २०,s)
-गर्मरोप-पु., भामगर्मंयतनानन्तरं तस्य अपरादिक: काल्यरूपः शोष: ( असंशा. ४.90)
-हनी-ब्री, बनस्पति० कटुका (घ. १.₹८ )
-ज्बर-पु., रोगावस्था० बरुणज्वरः सामज्बरः आमावस्थितो ज्वरः। (अहृसू, १८.6)
-तैल-न., अपक्रतैलम्, तिलकल्कनिपीढनेन मुष्टित: परिम्नुतंतैलम् ( सुस्. १६.८) सघस्कमनभिसंबद्ध तैलम् (सुचि. ३.३४) तबभझे डस्थिभहे च परियेकार्थमुपयुज्यते ।
( असंड. २२ ( ¢. २४१)
-दोप-पु., अम्किमान्घादपषवो रसधातुरामाशयस्थो टुप्श्र आम इ्युच्चत्यते; स पून आमद़ोप:
(सुड. 40.\%)
-पकाराय-पु., शारीर० आमस्य पकस्य चासाय:, कोष्:, महाल्रोतः रारीरमष्यमित्येतस्य पर्यायाः आम्यन्वररोगमार्गाख्य (चसू. ११.४८)
-पक्काशायचर-वि., कोटचरः ( घुनि. १.१६)
-पक्वाशायान्तर-न., भामाशयस्व पकाशयस्य च यदृन्तरं तद्व, आमाशायपक्वाशययोर्मंध्यभागः
( सुशा, २., ८)
-पक्वैपणीय-वि., कध्यायसंज्ञाविशेष:, सुश्रुतसूत्रस्थानगतसपद्योडड्याय: (मुसू. १७.9)
-पाचन-बि., आमस्य पाचनं करोति तत् ( मुस. ३८.२₹)
-पित्त-न., आामाइरोधदृब्दपित्तम् ।
(चनि. २२.१५)
-प्रजाता-खी., या आमगभर्म प्रयूते ला।
(चसि. २.१४)
-पद्योप-पु., रोग०, आमः, अपरिपक्वरस-धातुरूपेणाडsमेन जनितो विकारः (चबि. २.१०)
-प्रद्रोषिकी-बि., आमविकारशामनी निकिस्सा
(थवि. प.२₹ )
-मत्स्यगन्धिन्-वि., काममत्लस्येन गत्धो यस्य वन् (पुरीषम्) (चचि. १९.९)
-यव-पु., हैपद्धृ-अदलितयवः (चचि. २२.२८)
-लिद्य-वि., भामलक्षणान्वितम् ( अह्टस् . ८.२८)
-लोए-न., आममृत्पिण्ड: ( सुड. ४६.२१
-वात-पु., रोग० (चचि. २८.१९५)
 अभाब्रं भुक्षवा ज्यायामं कुर्वतो नरस्य बायुप्रेरित भामः श्रेम्मस्थानं गच्छति ततो घातविद्धगः सन धमनीः प्रत्रिपयते, वातपित्तक्रफटुपित आमः स्रोतांस्यभिण्यन्द्यवति, दौबैल्यं हुन्यगौरवं च करोति, स्वरूपम्-युगपस्कुपितावामवातौ अन्तः कोष्टे त्रिकसंधिप्रवेशकौ सन्तौ गान्रं सतघं कुख़ः स ब्याधिरामबात उद्यते। सामान्यलक्षणम्-अब्नमर्द्सृत्र्गाऽरचिरालसं ज्वरोऽपाको गौरवमबन्नयून ता च। अतिवृद्धामवातलक्षणम्-इस्वपादृखिरोगुल्फत्रिकजानूर्संघिपु सरुजदोध करोति, स देश़ो बृभ्विकेर्य्यंचिन द्ववालयथं हुते, तत्र दोषलक्षणानिपवनानुगे आमवाते ग्यूलः, पित्तानुगे दाहरागौ, कफ्दुषे सैतिमिल्यं कण्डुर्युस्ता च भवति।
 हानिैंससंय दाहो बहुमून्तता कुक्षिकाटिन्यं श्यूलं निद्दानारःः वृट्ध्र्दि?र्रमो मूर्छां हहछो विए्यहो जाह्यम्रकृक्जनमानाहश्य। साध्यासाध्यत्वम्-एकदोणन्नुगः साख्यो दिदोधोषजो याप्यः, सांनिपातिक: सर्बंदेहचरः कृच्छा: ( मा०)
-विकार-पु., अरीर्णान्नजब्याधिः (अछसू. ८.२०)
-विष-न., रोग० विषसद्शलिज्ञ भामदुश्टिजन्य: असावागुकारित्वाद्दिर्न्दोपक्रमश्वादसाध्य:
(चवि. २.१२)
-राकृत्न., अपक्वपुरीषम् ; इदं कुक्षिग्रूलहेतु:
(सुउ. ४२.१२૪)
-राल-पु., रोग० आमाजायमानः शूलः
(र. ३०.३७)
शोफ-पु., आमावस्थितः शोफः (अहसू, २२.२)
-सन्न-वि., आमेन मन्दीभूतः (अहृसू. ८.१८) आमण्ड-पु., वनस्पति० एरण्डः (ध. १.२२.५) आमय-पु., रोगः (चनि, १.५)

प्रायेणामसमुत्थत्वेनामयः (चकः)
लिद्मम्-लिद्ररूपो ब्याधिः। (चसू, २९.४)
न., बनस्पति० कुष्छम्। (सुड. ३९.२५६)
आमलक-न., बनस्पति०
तद्धुणाः-अम्लं, तिक्तं, मधुरं, रीवंत, लघु, रुक्षं। ( मुसू. $8 \% .50-69$.)
बृष्यं रसायनं रुच्यं त्रिद्रोषं विशोषतः। पित्तूं ज्वरदाहवमनप्रमेहरोफप्तित्तास्रभ्रमविबन्धाध्मानविछम्भम्नम् (ध. १.२१५)
इंदं वयःस्थापनानां श्रेष्टम् (चसू, २५.४०) दाडिमाद्यम्लफलेखु श्रेष्ठम् ( सुस्, ४६.३३४)
कुछ्टनाणोक्तमेकं द्वब्यम्। (चस्. ४.११-१२)
कासहरगणोक्तमेकं दृव्यम्। (चसू, ४.१६)
विरेचनोपगगणोक्तमेकं न्वृ्यम् (चसू. ४.१३)
तन्मज्ञा-अस्ध्यम्यम्तरं खिगधमधुरन्न्यम्;
तद्रुणा:-मधुरकषायं, पित्तनाशनं, तृष्गाच्छर्यनिल्मं च (सुस्, ૪६,२०६)
च्यवन्माशायनेकरसायनयोगानामामलकं प्रधान दृष्यम् (च. चि. १.१)
बालमामलंक च्यद्नेप्वझनार्थमुपयुज्यते ।
(असंड. ३७)
N.O.-EUPHOR BLACEAE

ENG.-EMBLICA MYRO BALAN
L.-EMBLICA OFFICINALIS

हिं. - आमला
म. - आवळा
गु. - आवळो
बं. — आम्ला
आ, को. सं, १२

त. - ( तुप्पो )
फा. - आम्लस्सम्
(आमलकी)-ली., वनस्पति० आमएकम्। (चक १०८) तद्धीजें पाण्दुरे क सुग्दरे पश्सम् । (चचि. ३०. ११६-११७)
-घृत-न., सिद्ध दृत०
रसायनविप्युपयुक्तं चेद् अजरायुःप्रदुं सर्वामयप्रश्रामनं च (चचि. १ (२) $\gamma-६$ )
-रसायन-न., सिद्यूयोग० दीर्घायुःप्राप्यर्थम्युपयु-
ज्यते (चचि. 9 (9) 64)
आमलकावलेह-पु., आमलककल्प अजराडsयु:प्रद्दम् (चचि. १ (२) ०)
आमलकाद्यघृत-न., सिद्धघृत० पित्तगुल्मश्रनमेतत्
(चचि, ५.१२₹)
(आमलकी ) पत्र-न., चनस्पाति० ताहीसकम्
(घ. २.५३)
आमलक्याद्विगण-पु., आमलकीहरीतकीपिष्पल्यश्रित्रकश्रेति गणोऽयं सर्वअ्नरापछः कफारोचकनाशनो दीपनश्रधुष्यो वृप्यश्व (सुसू. ३८.६०-६१) आमलसार-पु., गन्धकभेद्ः शुकपिच्छाख्यः पीतवर्णः।

आमाजीर्ण-न., रोग० अजीर्णभेद्: अजीण्णम्
(सुड. 80.94 )
आमातिसार-पु., रोग० आमेनारब्घोडविसारः
(अह्ठसू. ११., )
अतिसारस्य भामावस्था (चचि. १९.94) आमानिल-पु., रोग० आमवातः (र. २१.५०) आमान्वय-पु., आमसंबन्धः (चरा. ८.२५)
आमाशरय-पु., शारीर० आशायिदोष:, जन्तोर्नाभिसनान्तरमामाशय हत्युच्यते, अन्राशितं सादितं पीतं
लीढे च विपच्यते । (चवि. २.१०)
अस्रबहानां म्नोवसां मूलम्। (चवि, ५.८)
पश्यदुराकोष्टानेष्वेकः । (चशा. 6.90)
अयं पित्ताशयस्योपरिप्टात्तर्रत्यनीकत्वादूर्ध्वगतित्वात्तेजसश्रंद् इव आड़िल्यस्य स चतुर्विघस्याssद्वारस्याsऽधारः स च तत्रौदक्कगुणैराहारः प्रक्लिन्नो भिश्नसंघातः सुखजरश्य भवति, अयम् आमाशाय: ऐे प्मस्थानम् (सुसू. २१.१२.)
असौ विदोपेण पित्तल्य स्थानम् ' आमपक्ताशयौ स्थानं विझोषात्पित्तबातयोः' (कासू, २७.१२)

आमाशयद्वार-न., शारीर० आमाशायद्धारसमीपे वर्तमानम् (हव्याखयं मर्म) (सुशा. ई.२५)
आमाशायसमुत्थ-वि., आमाशयाश्रयम् कफषित्तजं सर्वमेव रोगानीकम्। (चबि, ६.३)
अमाशायोत्क्लेशा-पु., आमाशये दोोपाणामुत्केनानम् (चचि. २०.द.)
आमाशायोष्मन्-पु., जाठराभिः। (चचि. ३.२८३) आमिष-न., अङ्नमद्रव्यम् मांसम् ( चसू . १.६८) निर्यास० गुग्गुल (सुचि. ₹७.१४) आमुष्मिक-वि., परलोकभवम् । (सुस्. १.४) आमोन्-पु., बनस्पति० शताबरी (र. २४.१₹९) -जननी-खी., घनस्पति० ताम्बूलं ( ली) (घ. ३.२)
आस्नाय-पु., आगमः ( चश़ा. ८.૪६) वेद्ः। आम्भस्-वि., आप्यम् । (असंशा. प.१२) ( आक्भसी )-वि., छाग्याविहोपः शुद्ध वैडूर्यविमला सुस्बिग्धा छाया ( चइं. ७.१२)
आम्र-पु., न., बनस्पति०
वृक्षविशोपः अस्य फलं भक्षणाथ्ध तथा पुप्पपद्धवनीजाद्दीनि च भैपज्यार्थमुपयुज्यन्ते, संपक्राम्रफलगुणाःमधुरं कपायानुरसं गुरु स्वाहुपाकं हायं वर्णकरुच्यं रक्तमांसबलग्रदृं वृंहणं कुकवर्धनें बातमं पित्ताविरोधि च। (घ. ५.१)
अस्य पुष्पं हटिरोगोधक्अनार्थमुपयुज्यते ।
( सुड. १५. $6-90)$
अस्य पह्ववाइछ्छ़्दिनिग्रहणम् (चसू. . ४.१४ (२く) अस्यास्थि पुरीषसंग्रहृणीयम् (चसू. ४.१५ (३१) अस्य फलं मूग्रसंग्रहणीयम् ( चस्: : ४.१५ (३३) तथा रक्तपिच्तरामनम्। (सुड. ४५.२३) बालामं कषायकट्बम्लं स्क्षं चातास्तपित्तकृच। ( असंसू. 6.966 ) पर्यागतामं साम्लं स्वानु त्रिग्धं गुर्मार्तघ्नमीत्तलं हर्घ श्रेप्ममांसशुक्रबल्रद्रदं च।
(असंस्, . ५,१८@-\&.) राजाम्रं ( आम्रभेद्ः:) तुवरं स्बानु विशद्धं शीतलं गुरु ग्राहि सुक्ष विब्नन्बाध्मानवातकृत् कफपित्तनुच ( भाग्र. ) कोशाम्रं (आम्रभेद़ः) बालं कोशाम्र आहि वातममलोण्गं गुर पित्तलं च ( भाप्र.)
N.O.-ANACARDIACEAE

L,-MANGIFEKA INDICA

ENG.-MANGO
हिं.-आम
म.-आंबा
गु.-आंबो
बं. आम
त.-भामरं, तिनळं, मांति
न., मान० पलम् , दे पलांधे आम्रम्
(चक. १२.\&२)
-गन्धकृत्-प., वनस्पनि० समार्टील:
( रापारि. ४.१)
-पह्धव-पु. कोमलमाम्रपण्णम्, छर्द्रिनिम्रहृणगणोक्तं
द्वन्यम्। (चसू. ४.१४-२८)
-पेरीी-त्री,, गुष्क: आम्रसारभागः
(र. 98.96-28)
-शालि-पु., भालि० रक्तशालिः (रा. ६.८७)
आम्रातक-पु., न., बनस्पति० आम्रसदक्रालवृक्षः
"आम्नाटक:", "वनाम्:"", "आम्राउक:" (चक्र)
इत्यपि नामानि
तरफलगुणा:-कषायं मधुरमक्लं शीतं गुरू वृष्यं रक्षपित्तकरं कफकरं किझ्विद्वातकुद् द़ीपनं च (ध. ४.१२)
तथा वृंहणं तर्पणं बल्यं च, इदं विप्टम्य जीर्यैति
(उस्. 8६.944)
हद्यगणोक्तमेकं दृव्यम् । (चसू. 8.90 )
N.O.-ANACARDIACEAE
L.-SPONDIASMANGIFERA

हिं. -अंबाडा
म.-आंबाडा
गु.-जंगली आंबो, अंभेडा
बं-आमडा
आम्रान्त-पु., वनस्पति० राजाम्रः (ध. ५.११)
आम्रास्थि-न., आम्रफल्लन्तरगतंत कठिनें बीजम्, बीजान्तर्गंतमज्ञा, पुरीष संग्रहृणीयगणोक्तं द्रव्यम् ।
(चसू. $ช .74-३ 9)$
आभ्रास्थिमःध्य-न., आन्रकलमजा, पक्कातिसारजित्
(सुउ. ४०.6०)
आयत-वि., दीर्घम् (सुचि. २०.४)
-यामा-वि., दीर्घे्रह्रा निशा । (सुसू. ४६, ४६८)
आयतन- न., स्थानम् । (चस्, २८.३)
स्थान अधिध्रानहेतुः निद्वानम् । (चनि, १.३)
आयताक्ष-वि., रिप्टलक्षण० आयतेडक्षिणी यस्य स:,
विस्फारितनेत्रः। (चइं. १०.\&)

आयत्त-वि., आधीनम् । (अह्टस्. ७.५३)
आयम-न., आकर्षणम् । (चचि. २८.૪४) द्विधाभबनम् । (सुड, ५१.१२)
आयक्यमान-वि., आकृष्यमाणम्। (सुड. ५१.१३)
आयस्-न., खनिज० तीक्ष्णलोहम् दू० ' लोह.'
(रा. १₹.३०)
वि., लोहनिर्मितम् । (र. ३.१७३)
-चूर्ण-न., लोहचूर्णम्, गोमून्रयुक्तत्रिकलासहितं पाण्डुरोगइामनम् । (सुड, ४४,२१)
-पात्र-न., लोहपात्रम्, घृतमाग्गसे पात्रे निद्ध्यात्। (असंस्. 9०.३द.)
-पिण्डक-पु., लोहपिण्डः । (असंस्. ६.२६)
-पूटक-न., लोहभवं पूटकम्। चसू. १४.२६)
-भाजन-न., लोह्पात्रम्। तग्र कपायरसम्रधानमअनं स्थापयेत्। (अहसू, ३०.१६; सुड,
૪૪.३२ー३३।
-मल-न., लोहिकिट्टम्, इंदं कुम्भाष्द्यं पाणुदुरोगं हुन्ति। (सुड, ૪૪.३२-२३)
अयाम-पु., रोगलक्षणम्, अवयनानामनैच्छिक आतानः,
(चसू, १४.२૪)
वातरोग० स द्विविघः अन्तराग्रामो बाद्यायामश्च।
(चनि. २८.३५)
दैर्घ्घम् । (चवि. ८.१96)
-विस्तारसम-वि., इप्छशरीरलक्षणम्. आयामो देघ्यें, विस्तारस्तिर्यक्परिमाणं संम यस्य तत् शरीरम्. (चवि. 6.99 s$)$
-च्यायामोत्तुण्डिता-ल्री., वालनाभिरोग० नाख्या असम्यक्कल्पनोत्पन्वनाभिपाकजनितो दोषः, आयामध्यायामाभ्यां दीर्घपीनश्वयुता (चशा. ८.४५)
सुश्रुते 'तुण्डि' इति संज्ञितो रोगः।
( सुखा. १०.४३)
भायास-पु., अल्पक्रियया श्रमः। (चस्, १७.६६)
श्रमाधिक्यम्, असौ सर्वापप्यानां श्रेप्र:।
(चसू. २५.४०) हु:्बमू। (चनि. ४, ४)
आयुध-न, हराखम् (असंसू. ४०.94)
आयुष्य-वि., आयुषे हितम्, आयुर्बर्धननम्
(अहसू. २.१६)
अयुस्-न.. शरीरेन्द्दियसत्वात्मसंयोगः, जीवितम्
पर्यायाः-धारि, अनुन्नल्धः, निल्यगः
(चस्. १.४२)
आयुप्यम्-प्राणलक्षणवायुना योगः । (चबि. 6.99 )
(3.३४)

दीर्घायु: द्रीर्घजीवितम्। (चईं, १२.८६)
न., घृतम् (रा. १५.२०२)
(आयु; ) क्षपण-न., आयुर्विनाइाः (सुचि. श९.११५)
( आयुर् ) श्न-पु., भायुर्वेंद्ञः, आयुर्शानवान् ैैयः
(असंशा. १०.३५)
-र्बानफल-न., आयुर्मीनज़ानस्य फलम्, आयुलुना-
फलं तु विद्यादनायुपि भेषजदानम् (चइं.११.२८) -प्रकर्श-पु., परमदीर्घायुप्षम् । (चचि. १ (१.५३) -प्रकर्षक्टृत्-चि., परमदीर्धजीवितकरः
(चचि. १ (३) २३)
-प्रकर्पर्थर्थ-वि., आयु:प्रकर्षः प्रयोजने यस्य
(चचि. १ ( $\gamma$ ) ३७)
-प्रद्द-वि.,दीर्घायु;प्रद् । (चचि. १ (३.૪७)
-चृद्विकृद्रण-पु., दानं, दया, रीलं, स्यं, कृत-
ज्ञता, अह्मचंयं, मैन्री रसायनानीति पुण्यायुर्वृद्धि:
करागयेतानि (र. ३०.११३)
-बेद-पु., आयुपो बेद्: भिषजां शास्तम् आयुर्वेद्यती-
व्यायुर्वेद्ः (चस्. ३०.२₹)
आयुरस्मिन्विद्यत हांत
आयुर्जायतेऽनेनेति
आयुरनेन ग्रामोतीति (सुसू, १.१५)
हिताहितसुखदु:ःबादिभेदाचाचतुर्विधमायु: एतसस्य चतुर्विधस्यायुपो हिताहित मानमिलेयदृस्मिन्
व्याख्यातम् (अह्टस्. १.२)
अयं वततपित्तकफाश्रय:, (कवि, १) आयुयेंदो
नामोपार्नमथर्वेवेद्स्यानुत्पायैन्न प्रजाः श्रोकहात-
सहम्त्रभ्यायसहुस्तं च कृतन्रान स्वयम्भूस्तस्य पुन-
रषधा विभजनं तेनैव कुतम । (सुसू. १.६)
तस्याप्टवड्यानि-कायचिकिस्सा, शालक्यं, धाल्या-
पहर्तृंक, विपगरवैरोधिकप्रशामनं, भूतविया,
कौमारभुल्यकं, रसायनं, वाजीकरणमिति ।
(चसू. ₹०.२८)
अयं चरक-सुश्रुत-काइयपवाग्भटादिमहर्षिभि:
संहितार्पेण परिक्कृतः, अस्य प्रयोजनम् ब्याख्यु-
पसृप्टानां ब्याधिपरिमोक्षः स्वस्थानां स्वास्थ्यरक्षणं
चेति ) (सुसू. १.१४)
आयुर्वुदोऽमृतानां जीवितप्रदानहेतूनां श्रेष्टः । (चक. चसू. २५.४०)
-बेद्रसायन-न., टीका, संज़ाविशोषः, हेमाद्दिणा
कृता अप्टाद्वह्द्यस्य टीका।
-ैैद्विकमम-पु., संकेतविशोषः, आयुर्बैदे अस्य
शब्दस्य अयमर्थो भवतीति (चवि. $6.4 \gamma$ )
( आयुष्) काम-वि., दी़र्घायुष्कामः (चचि. $2[\%] \times 0$ ) (चचि. 9 [9] ५७)
(आगुप्) कामरसायन-न., रसायनविरोषः युक्तरथादि (सुचि. २८.९.२४)
कामीय-वि., अध्यायसंज्ञा० (अद्दसू. १.१)
-मत्-वि., दीर्घायुः ( सुसू. ३૪.२१)
पु., वनस्पति० जीवरकः (घ. ५.9५५)
आर-न., खनिज० पित्तलम् (१.१२.२१)
रौप्यम् (र. ५.२१९)
मुण्डलोहम् ( रा. १३.२२)
वृभ्यिकपुच्छकण्टकः ( सुक, ३.५)
-कृट-पु., न., पित्तलम् (र. प.२१९)
आरग्बध-पु., बनस्पति० तद्रुणाः तिक्कोsतिमधुरः (रा) उप्णः, रीतः (रा) गुरः त्रिदोषन्नो, विशोषतः कफष्नः कृमिइ्यूल्योदरग्रमेहमून्रकृच्छ्रगुल्मज्वरण्द्यूकुष्टविष्टम्मध्नश्य। (घ. १.२१९)
अयं मृदुर्मधुररीतलश्र, ह्दद्रोगवातासृगुदावर्तोदिरोगेपु बाले वृद्धे क्षीणे क्षते सुकुमारे मानवे चाधिकं पथ्यः। (चक. ८.४-५) कुष्ठम्नगणोक्तमेकं द्वव्यम्। (चसू. . ४.११.१३ ) फलमस्य विरेचनार्थ प्रयुज्यते। (चसू. २.१०) कषायोडस विद्धध्यादिधावनार्थमुपयुज्यते ( सुचि. १६.२४) मूलं वल्मीकलेपनार्थम् । (सुचि. २०.५०) N. O.-LEGUMINOSAE, CACSALPINIACEAE L.-CASSIA FISTULA ENG.-PURGING CASSIA
हिं.- -अमलतास
म.-बाहना
गु. -ारमालो
बं -सोन्दाल
त.—कोन्रै
फा.-खियारे चंबर
आरग्वधादिगण-पु., आरग्वधमद्नगोपघोण्टाकण्टकी-कुटजपाठापाटल्लामूंबेन्द्रयवसपप्णर्णनिम्बकुरुण्टकदासीकुरुण्टगुड्वचीचित्रकशार्क (जे) प्रकरझद्धन्यपटोलकिरातविक्तकानि सुषवी चेति, अयं क्रेष्मविषापहः मेहकुछज्वरवमीकण्डूध्नो घणरोधनश्र। ( सुसू. ३८.६-6) (अह्टसू. १५,१८)
आरग्वधादिघृत-न., सिद्दघृत० कफगुल्मापहामिदम्र
(सुड. ४२.₹७)
आरग्वधीय-वि., अध्यायसंज्ञ० (चसू. ३.१०)

आरणिक-पु., बनस्पति० अश्निमन्थः (ध. १.१११) आरणयमाष-पु., माष० तदूणाः-स्वजाल्यपेक्षया रुक्ष, कषायोडविदाही च ( सुसू. ૪६.३६)
आरतकम्पन-न., रोगलक्षण० अविश्रान्तकम्पनम्
(चइं. ७.२6)

आरनाल-न., पु., आसुत० काभ्षिकम् (चचि. २७,४६) निस्तुषीकृतैरामैः पक्वैर्वा संधितैर्गोध्यूमैरारनालं भवति, ( भाप्र.)
आरक्म-पु., प्रयत्नः कृतिः (चवि, ८.६७) चिकित्सा (चनि. ३.१६)
-फल-न., कर्मफलं कर्मपरिणामो वा (चवि, ८,३८)
-सामशर्य-न., उपक्रसामर्थ्यम्। (सुसू. ४०.३)
आरा-ब्री., ब्यधनोपयोगि शख्तम्। अष्टाद्धुलायांम वा, अर्धाह्तुलवृत्तास्यं तिलग्रमाणफलं दूर्वाहुदुपरीणाहं, गोपुच्छसल्निभवृन्तं रास्त्रं चर्मकाराणामारेव (सुसू. く. ४ (亏) अहसू २६.२4)
उपयोगः-कर्णपालीब्यधने (सुसू.१६.२) पक्कामसंशाये शोफब्यधने (अहसू. २६.२५) अस्थनि वायौ निरूदे, सति अस्थिवेधनार्थम् (सुचि, ૪.९०) उन्मादे मदविनाइार्थ ब्यथादाने प्रयुक्तमेतत् (सुड. ६२.१९)
वारिचरवर्गीयः पक्षी (चसू. २७.४३)
-कुट-न., खनिज० पित्तलम् । (रा, १३.१७)
आराम-पु., उपवनं, उद्यानम् (सुरा. ७.२)
-रीतलला-त्री., बनस्पति० नन्दा, महानन्दा वा, तद्धुणा:-तिक्ता रीतला पित्तहारिणी दाहरोघशामनी विस्फोटव्रणरोपणी च। (रापरि.१०.५२)
आराव-पु.,शब्दः ध्वनिः (चवि. ३.७. (३)
आरक-न., बनस्पति० फलविझोषः तद्युणाः-मधुरं रीतं हुद्यमर्शः:प्रमेहगुल्मरक्तदोषघ्नम् ।
(ध. ४.३८) कार्तिकेयपुरे प्रसिद्धमिद्म्, संपक्वफलं नात्युषणं गुरु स्वादुभायं मुखत्रियं बृंहणं क्षिप्रं जरणशीलंलं नातिदोषलं च.
(चसू. २७.१३२) ; अनेनैव नाम्ना प्रसिन्दम्। (सुसू, २२,८ ड)
इंदं हिमालयदेरो कानूलदेशो चोपलम्यते
N. O.-ROSACEAE
L.-PRUNUS COMMUNIS

हिं.——लुवुखारा
म.-अटग्युखार, अरक
गु.—आलु
बं,—आडुबखेरा

आरुष्कर-न., पु., चनस्पति० भल्धातकः ।
(सुसू. ૪६.१९६)
-तेल-न., भव्ञातकसेहःः । (असंसू, ६.9०६) आरुष्करोत्थतैल-न., भल्धातकेत्रहः: ( ध. ६.१३८) आरेवत-यु., बनस्पति० आरग्वधः। (ध., १.२१९) न., वनस्पति० पारेवतम्। (ध,५.६६)
अरोग्य-न., धातुसाम्यम्, भ्रकृतिः सुखम्
तल्रक्षणम्-सत्रलक्षणसंयोगः, बैद्यद्विजातिपु भक्तिः, साध्यत्वं, निेंनदा़ाभाबः (आत्मन्यवज्ञा) च, (चड.. १२.८७) आरोग्यलक्ष-णानि-अन्नाभिलाषो, भुक्तस्य सुखेन परिपाक: सृट्रविण्मून्रवातत्वं, रारीरस्य लाघबं, सुप्रसब्ञेन्द्रियत्वं, सुखस्वन-प्रबोधनं बलवर्णायुपां लाभः, सौमनसं, समाशिता चेति (काखि. ५.६-८) आरोगयं धर्मार्धकाममोक्षाणां मूलम् ।
(चस्. १.१५)
-वर्धनी-ब्री., सिद्वयोग० इयं नागार्जुनप्रणीता गुटी एषा पाचनी, दीपनी, हुद्या, मेदेोविनाशिनी मलशुद्धिकरी सर्वरोगेपु प्रशस्ता विशेषतः कुष्ठेपु ।
(र. २०.१११)
-शिम्बी-ली., वनस्पति० आरग्वधभेद्: कर्णिकारः
(घ. १.१२१)
-सागर-पु., सिद्बियोग०, पाण्दुरोगार्शःःश्वास-
-शिरोरोगधमिज्वरामिमान्धोदावर्वमः
(र. १९.६९,७६)
आरोग्यवृत्ती-त्री., आरोग्यस्य सातत्यम् (चवि.३.३६) आरोट-पु., पारदबन्ध० सक्यक् शोधितो रसः आरोटः कष्यते, अयं क्षेत्रीकरणे श्रेष्ठ; शनैर्व्याधिविनाशनशे्र। (र. ११.६७)
वि., भुद्वम् । (र. २९.२३)
आरोहद्वयधा-वि., उपर्युपर्योरोपितरास्तपदा।
(सुरा. ८.१९)
आर्घ्य-न., मधु० अर्घा नाम मधुमक्षिकास्ताभिः संपादितंत मधु आर्द्यसंज्रम, तद्धुणाः-अतिचभ्षुव्यं, कफपित्तहरं, रसे कषायं, पाके कडु, बल्यं, तिक्त-
मवातकृच। (सुसू. ४५.१३३—३८)
उप्णेन सहाध्य न विरुध्यते। (ड.)
आर्त-वि., पीडितः (सुसू. ૪६,૪૪४)
-गल-पु., स्री., चनस्पति० नीलसहृचरः
(सुड. १८.५१)

कण्टकफलः ( सुड, ३.१९)
ककुमः सुगन्धमूलः, 'कौहा' इति पूर्देदे प्रसिद्धः । ( सुसू. ₹८.9०)
-गला-स्री., वनस्पति० नीलसहचरः ( सुड, १५.५१)
नीलसहचराख्य-आत्तंगलगुणाः-कटुस्तिक्त: चक्षुष्य:
कफमारूतः ः शूलकण्ड्कुष्नणश्वग्दोषशोफम:
(रा. १०.४१८-४२०)
आर्तब-न्न., खीगतोपधातु० शोणितं, रजः ( सुरा. २.५)
सीवीजम् । (सुशा. २.३६) गुक्रम् (सुसू. १४.१४३)
ब्याख्या-रक्तमेश सीणां मासे मासे गर्भकोष्ठमनु-
प्राप्य इ्यहं प्रवर्तैमान्मातरबमिल्याहुः ( असंशा. १)
आतैवस्य प्रतिमासं स्रावो भवति, द्वादूरावर्षाद़ारम्य
पश्ञाशत्पर्यन्तमत ऊर्व्व क्षयं याति (अह्रा. १.७)
श्रुद्दार्तबलक्षणम्-प्रतिमासमुत्पद्यमानं पिच्छदाहार्विरहितं पझ्वरात्रानुबन्धि नातिबहु नाल्यल्पं च।
(चचि. ३०.२२५)
गुङ्ञाफलपद्मालक्ककेन्द्रगोपसंकारां च।
(चचि. ३०.२२६)
शाराधिरलाक्षारसोपमं धौतं च विरज्यमानं शुद्दम्।
(असंशा. १.२०)
क्षीणार्तंवं नाम आत्विवस्य स्वप्रमाणहानिः; तह्रक्षणम्यधोचितकालादर्शरनमाव्ववस्याल्पता योनिवेद्ना च
( सुसू. १५.१२)
दुपर्तर्वमप्टविधम्-व्रातांवं, पित्तार्तवं, श्रेप्मातंवं, रक्तेन कुणपार्वंब, फ्रेभ्मवाताम्यां ग्रन्ण्यातीवं, रक्षपित्ताभ्यां पूयार्तवं, मारुतपित्ततः क्षीणार्तंवं, सन्विपातेन मून्रपुरीषगंधि, ग्रन्द्यार्वंब, पूतिपूयातंवं, क्षीणार्तंवं, मून्नपुरीषर्तवं चासाध्यमन्यत्साध्यम्।
( सुशा. २.4)
उपचितार्तवम्-काले मासेनोपचितमात्वं बायुधमनीम्यां योनिमुखं नयति, एतद्दापक्कृष्ण सिम्ध चास्ति। (सुशा. ३.9०)
आर्तनादई्रनससंप्रासिः दोषावृतमार्गख्वादात्तवं नइयति
( सुशा. २.२१)
आत्वनवहे दे स्रोतसी-तयोर्मूलं गर्भाशयः आर्तर्न-
वाहिन्यश्थ घमन्यः तत्र विद्धाया वन्ध्यात्वं मैधुना-
सहिष्णुत्त्यमातैवनाशश्र्य। (सुशा. ९.१२)
वि., यधोचितकालसंभवम्, वसन्ताद्यृतून्भवम्।
(चवि., e.૪)
-दुप्टि-( दोषः ) स्री., लक्षण० आतिबविकारः
(असंशा. १.३०)

-वह-वि., गर्भाशयस्य रक्कवाहिन्यः ( मुशा. ४.२४) -वाहिनी-वि., गर्भाशयस्य रक्तवाहिन्यो धमन्य:
( सुराा. ९.१२)
विपा-वि., कीट० ल्रता, आर्तेवे विषं यस्याः ला।
(सुक. ३.4)
आर्तवादर्शान-न., लक्षण० आत्ववस्यादर्शानम्, गर्मीस्पत्तिलक्षणेष्चेकम्। (चशा. ४.१६)
आर्तवार्ति-ख्री., आनिवरोगः (मुशा, २.१३ )
आर्द्र-न., वनस्पति० आर्द्रकम् । (र. २२.८०)
-पाणिन्-वि., आर्द्रहस्तः; आर्द्रपणिनमनुवासयेद्ल्यस्य भोजनादुविलम्व्रितकालेडनुवासयेदिए्यर्थःः।
( सुचि. ₹७.५४)
-पेरिका-बी., आर्द्कर्दार्धखण्ठम् ।
-मापा-अी., वनस्पति० माषपर्णी। (घ. १.१३₹)
-राक-न. वनस्पति०, आर्द्रिकम्। (ध.२.८५)
-संतानता-स्री., आर्दः करुणरसभावितत्वात् ल्यक्षकाठिन्यः संतानश्रित्तवृत्ति-परंपरा यस्येल्यार्द्रसंतानः, तस्य भाव आर्द्संतानता, परमकारुणिकत्वम्। (हे०) (अहुसू. २.૪६) (चचि. २૪.१७६)
आर्द़क-न., त्रनस्पति०, कन्द्र० कुण्ठीविड़ेव: तद्नुणा:कटूबणं न्रिपाके शीतलं ल्यु हुघं दीपनं रुचिद्ं स्वर्य बृपंयं कफवातम्नं शोफकण्ठरोगचिबन्धानाहशूल्नम्। (घ, २.८૪)
स्वादुपाकि (र. १७.११८-१२०)
अद्द्रा-स्री., आर्द्रकम्, आतिविषा। (ब. १.११)
वि., अंगुक्कम्, क्रिन्नम् (र. २३.6०-७४)
आर्द़ाख्य-न. बनस्पति० आर्द्रकम्। (ब. २.८५)
आर्द्राभ्जन-न., रसाअनम्, नेन्नरोगे प्रतिसारणार्थमुप-
युज्यते। (सुड. १३.६-८)
आर्दिका-ली., वनस्पति० आर्द्यधानिका (अरूण) कुस्तुम्ब्ररी (हे० अहस्टू. ६.9००)
आर्य-पु., साधुतृत्तः । (असंसू, ८.४)
-परिग्रह-वि., आर्यः परिग्रहो नाम भार्याढ़िपरिवारो यस्य सः । (अंससू, ८. \%)
-प्रकृतिक-वि., आर्यस्य श्रेप्षस्येत्र खभावो यस्य सः। उदारमनस्कः, उदात्तचरितः (चवि. ८.८) आर्या-स्बी., श्रेष्ट, प्रजा ( इ.. असंड. १ पू. ₹ )
-तारा-ब्री., देवताविशोषः (असंसू. ८.श४)
आर्यापराजिता-ख्री., विद्या० णपा मातुर्बाएकस्य च रक्षित्री। (असंड. 9 पू. ४)

आर्यपपर्णशाबरी-र्ती., विद्या० एषा मातुर्बालकस्य च रक्षिन्री। (असंड. १ ( पृ. ४)
आर्यावलोकितेश्वर-पु., देवता चिकित्साद्यारग्भेऽसा-
वर्च्येते। (असंस्, . ८.乡४)
आर्ष-वि., सात्त्रिकायेपु एकः ऋपिसत्वाधिष्टितः।
ॠघिक्कृतम्। (चसू . ३०.१७)
-भी-सी., वनस्पति० कपिकच्हू: (रा. ३.२०१)
आल-न., खनिज० हरितालम् ( उ. युज. प२.२२)
बृश्चिकमुच्छकण्टकः। (सुक.३.६)
विया-त्री., लता० ( गुक, ८.9००-99०)
आलक-न., खनिज० हरितालम् । (र. ८..७४)
बनस्पति० शालिपर्णीविशेषः (ध. १.८८)
आलक्तक-न., अह्नरागोपयोगिद्दव्य० अल्क्तकम् आलभ्य-वि., वध्यः, आलभनयोग्यः । (चवि. ८.५४) आलम्बन-न., आधारः। ( सुरा. ५.प३)
आलम्म-पु., मारणम्, यज़ीयव्नलिः, हिंसनम्। (चचि. १९.४)
आलर्क-नि., उन्मत्तसारमेयसंबनिध विपादि ।

> (असंड. ४६, 乌. ३८१)

आलस्य-न., लक्षण० कर्माभावः। (चचि. ३.२८-२९)
सक्तस्यापि कर्मण्यनुत्साहः। (र. १४.४४)
आलाल-वि., लालेव, समन्ताद्धालारूपमू ।
(चनि, ४.२२)
-मेह-पु., ग्रमेहभददः, कफद़ोपप्रधानः (चनि. ४.90)
बाग्भटे अयं 'लालामेहः'।
(अहनि. 9०.१₹; असंनि, 9०)
अस्मिन् प्रमेहे मूत्रं लालेन तन्तुयुतं पिच्छिलं भवति । (चनि. ૪,२२)
आलिकन्द-पु., वनस्पति० मालाकन्दः। (रापरि. 6.४४)
आल्डु-प.,न., वनस्पति० कन्दविशोषः। (चसू .२५.३९) इंदं रक्तपित्तहरं शीतं मधुरं गुरु बहुड्यक्रकरं
स्तन्यवृद्धिकरं च (सुसू. ४६,२९८-८९)
इदं गुल्मे वर्ज्यम् । (सुख. ૪२.6५-७६)
कासालुः । (रा.परि. 6.२८)
आन्दुक-पु, न., आलुः । (चस्. र५.३९)
आलुकं कन्द्यानामहिततमम् ।
आवुड्-कि., विलोडन। (सुसू. $૪$ ३.३)
आल्यूक-न., वनस्पति०, एलवालुकम्। (घ. ३.६६)
आलेप-पु., उपक्रम० लेपः। (सुसू. १८.६)
आलेपन-न., उपक्रम० लेपः (चसू. १.९०)

आलोचक-पु., हटिस्थोडमिः स एवाडsलोचकपित्तमिर्युच्यते। (सुसू. २१.9०)
न., पित्त० हट्टिस्थ रूपालोचनाफालोचकम् । (असंसू. 20.4 )
सनिज० कान्तलोहग्रकारः (ध.६.२९)
आलोडन-न., द्वीकरणम्, दुतत्थापादनम् ।
(चचि ५.४५)
मजनम् (र.२.946)
आवन्तिक-चि., अवन्तिदेद्शस्थितो जनः । आवन्तिकाः
तैलाऽन्लसात्क्याः। (चचि. ₹०.२१७)
आवरण-न., अवरोधः, गतिनिरोधः (चचि, २८,५४) आवर्त-पु., चर्तुलम्, मण्डलम् । (मुशा. ५.४३)

मर्मे० स्थानम् :- भ्रुवोखारि संख्या-द्वौं आव्रताँ मानम्-अर्धा क्तुल्म्; ग्रकारः-सन्धिमर्म, वैकल्यकरं च विद्दलक्षणम्-आन्ध्यं हप्धुपघातो वा।
(सुशा. ६.६)
कीट० वातम्रकोपणोऽयम् । (असंड, ४३)
न., सनिज० माक्षिकम् (हेममाक्षिकम्)
(घ. ३.9४く)
आवर्तक-पु., अ्रमिः (चइ. ८.६)
कीट० अप्टाद्रा वायव्यकीटेप्येकः (सुक, ८-६-८) आवर्तकी-ब्री., वनस्पति० कषाया; अम्ला; रीता; बृध्या; ऊर्वाधोदोपोयनाशिनी, पित्तध्नी, अतिसार-कुष्टमी च। (土. १.9४८)
वनस्पति० अरणी। (ध. १.२२५)
वनस्पति० दुन्तीभेद़:, लता. (असंचि. ₹१)
नेन्ररोगेपु लिइनाशोपद्रवबिरोष:, श्षेतार्णा
आवर्तबद् अनवस्थिता तारा एनां न विध्येत्। (असंड. १७)
आवर्तन-न., संस्कार० (परिव.) द्वीकरणम् दावयित्ता मर्द्रनेन एकीकरणम्-गालनम् ।
(र. १9.99०)
आवसथ-पु., न. गृहम्। (चचि, १. [२] ११)
आवस्थिक-वि., विकारविशेषितः बाल्याद्यवस्था-
विशेषितः ( कालः ) (चवि. १.२२ (६)
(आवस्थिकी )-ल्बी., वत्तद्वस्थाविशोपे प्रयोगोचिता
(चिकिस्सा क्रिया का) (चचि, १५.१९८)
अवस्थानुरूपा चिकिस्सा। (चचि. २४ १६५)
आवान-वि., शुल्कम्। (चसि. ६.6०)
आवाप-पु., प्रक्षेयः सेहादिपुप द्वं्ग्रम्शश्रेप.
(चचि. २८.१८9)
दुते लोदादी़ौ द्वव्यान्तरस्य प्रक्षेपः (र. ८.५४)

आवास-पु., संस्कारानन्तरं पुनः पूर्वस्वभार्व प्रापः
पारदःः (र. ८.१७)
पु., आभ्रयः अघिष्टानम्। (अहशा, ३.९३)
आविक-वि., अविः प्राणिविरोषः उरभ्रः तस्येद्द्माविकम् ।
(चसू. २७.६२)
न., उरम्ररोमध्यूतं बख्यम्, कम्बल:
(मुसू. १८.१६)
-शाटक-पु., न., कम्बलः (चसू. १४.२७)
आविग्न-पु., न., बनस्पति०-करमर्दकम् (ध. ५.१०२)
आविद्द -वि., वक्रम् । (चबि. ८.२०)
शिरस्क-वि., ताडितहिरस्कः। (चनि, 6.69 )
आविल-वि., घनम्, कलुग्रम् , समलम्
(अहसू. २८.र१ सुड. ६.१२)
-दर्शान-न., लक्षण० आकुलद्रूर्नम् (सुड. ६.२६)
-मूत्र-यि., लक्षण० कल्डयमून्रलक्षणः (सुनि, ६.२६)
-मूत्रता-बी., लक्षण० कलुपमूत्रता
(अहनि. १०.८)
-लोचन-वि., लक्षण० दूषिकास्ताम्यां मलिने लोचने यस्य। (सुक. प. 89 )
आविलाक्ष-वि., लक्षण० ओद्नमण्डवद्ध श्रुपूर्णेक्षणः।
आविए्ट-वि., ग्रस्तः ( सुचि. ₹₹.८)
आवी-ख्री., प्रसवबेद्न्ना, गर्भनिष्कमणकाले जायमानः
शूलबिशोपः। (सुशा. १०.\& चशा, ८.३७)
योनेम्मूंन्नकफग्रसेकादीन्यावीलिक्रानि बा
( भुनि. ८.१२)
आवृत-अभिसर्पता घलवता दोपेण अभिभूतो टुर्बलो
दोपःः प्रत्याबृत्तः सन् ' आवृतः ' हृत्युक्यते
( मुचि, ५.२४ इ; चचि. २८.६५)
आच्छादितः (र. १२.4)
-गति-बि., रुवृगतिः (चसू १७.द०)
-मार्ग-वि., (परिब०) प्रतिबन्दुमार्गः।
(सुशा. २.२१)
-मार्गत्च-न., अवर्वनगतिल्कम् । (चसू, २१.५)
आनुत्चि-स्री., आवरणम् । (र. २..१८५)
आवेगी-त्री., वृद्ददार्कः । (च. ४,१०७)
-आवेधन-( परिव०) न., ताडनम्, आघातः
(अहड. 6.90)
आवेश-पु., पिशाचराक्षसग्रह्वादिभिर्य्रहणम्, येन अपसमारोन्मादाद्दयो विकाराः संजायन्ते (र. २३.६) परपुरशारीरप्रवेकः, योगिनासैधर्धबलविदोष:।
(चशा. १.१४१)

आवेशान-न., भूतवियासमुद्दिशोपचारविदोपः समन्त्रसर्षपाद्विभिस्ताडनम्, भूताभिषंगोल्यज्नरे ग्रय उपचाराः一्बन्ध:, आवेशानं, पूजनं च।
(मुड. ३१.२द५)
आव्यध-कि., ताउने। (अहु. ५.९०)
आराय-पु., कारीर० अवस्थानविरोषः अधिषानं सल्ञयस्थानम्, आधारः ( गुरा. ५.e)
शारीरधात्ववकाशः स्रोतो का आशयः
( चवि. 4.ङ)
पुख्माणामाशयाः सत-वाताशय:, पित्ताशय:, र्रेम्माशायो, रकाशाय:, आमाशय:, पकाशयो, मूत्राशय इति स्रीणां तु अपमोडधिको गर्भाशय इति ( मुसा. ५.6)
आार्द्रधरे खीणां श्रयोsधिका आशया: उक्ना: धराशय: (गर्भाशयः) सत्याश्रयौ च। (शार्म्नघर प्रथमसंड)
काइयपसंहितायां तु 'विणमून्रकिमिपक्तामकफ़्ताताशया इति पूर्वतः किश्रित् मेंदेन सत्ताराया गणिताः ( कासिल, ८. १६, )
-संभव-पु., आशयानामुत्पत्ति: बायुराशख्य आस-
मन्तात् निवासं कृत्वाsभ्यासयोगेनाडsरायसंभवं
करोति। ( सुखा. ४.३०)
आशाद्विर्पिसंभव पु., निर्यास० भूमिजो गुगुग्नः
(रा. १२.१८८)
आशिस्-बी., आरासनम् , आरीर्वादः प्रश्रांसा।
( (ुचि. १९.द९)
फल्भ्रुति: (चचि. १ (२) \&)
आइीविष-न., मूलविषम्। (असंड. ४१ इन्दु)
पु., दर्बीकरसर्पविदोषः भौमः।
( सुक. ૪.३४ (३)
रटिनिश्वसनादिभि:, परमाशासनेन इच्छामाग्रेण बाऽञ्युधातको दिव्य: सर्पः।
(चचि. २३.१६०)
आझ़ीवियोपम-वि., सयोमारणे आभीजिषद्वि््यसषषसमाः, इमशानचैयवल्मीकाश्रयाः चक्रवज्रगदाकुम्तव्रिश्ट जराधराः, रकाल्यनयना ये मौमसर्पासे आशीविषोप्ताः सन्ति। (असंड, ४२)
आयु-( अव्य०, ) सीघम् ( मुक. २.२२)
वि., विषगुण: शीधिं प्राणहननकारि (सुक. २.१९) द्वब्यगुणः वैलं यथाइन्मासि तथा देंहे सीधिं धावमानः। (भाब. पूर्ष्सण्ड)
-कर-वि., शीघघाती। (अहउ. ३ॅ.6)
-कारिन्-वि., रोगगुणः द्वोषगुणो वा
( युनि. १.९ अहनि. ३.१५)
सीघ्रमसयकारी, य भागु शर्रीरघातं करोति।
(चनि, २.१9)
दप्यगुणः--सैलं यथाडक्भसि तथा देहे खीधं धाइमानः ( युलू. ४६.५२४)
-कारितर-वि., अतिशीभि प्राणाायययकारी
( अमंड, ४०)
-कोपित-पु. कीढिः ( रा. १६.११२)
-क्रिया-स्री., ल्युहसता, इीश्राम्रकर्मकरणम्, शाख्यैवैयस्य गुण:; आ⿸्युक्रियया रोगिणः क्रेशो न भरति (सुसू. ५.9०)
ना-वि., शीघिगामी। (चचि. २४.३०)
-घातिन-वि. आाशुमारकम्। (युक. ₹.३९)
-जा- वि), दीध जायमाना ( (सुनि. १४.६ )
-त्व-न., आगुगत्वम्, झीमप्रसरणशीलता।
( मसं, ૪६.५२૪; सुट. ૪७.५)
-पाकिता-स्री., हीघपाककारित्बम् ।
(अहस, ४.9८ )
-भावन-न., आहुगतल्वम्, सीघ्राविक्करणझीलता।
(चचि. २४.३२)
आश्थोतन-न., नेन्ररोगेपु उपकम० अक्षिप्रणण् नेत्रे औपधबिन्दुपातनं परिखेको वा
(चचि. २द.२३९; मुड. «.४)
-विधि-पु.; निव्रातस्थानस्य तस्य आतुरस्य वैयो वामेन पाणिना ऐोचनमुन्मील्याडपाइदेगो भाजनं निधायाडन्येन नाम द्बिणकरेण पिच्चुवर्ला शुक्या प्रलम्बमानया दका द्वादरा बा बिन्दून् ख्वइगुलाव् नातिनिक्टात् नातिद्राब् कनीनिकेकबसेचयेत् । अनन्तर कोमलेन बस्खखण्डेन श्रोधयित्वा चैलेन कोणजलप्न्डवेनाइक्षि मुदु खेदयेव। त्रापि बातकफयोः स्बेदनं पित्तरकयोस्तु रीतममिति ।
(अहस्. २₹.२-६)
बेहन-लंखन-रोपणभेदेन त्रिविधमाश्योतनमुक्षम् , हेखने सक्षाsहौ बा बिन्द्वः, स्रेढने द़ बिन्द्वो, रोपणे नु द्वाद्श।
औरधधारणकाल:-लेखेनं वाक्रतं धार्यम्, हेहनं दे वाक्यते धार्यम्, रोपणं तु त्रीणि वाक्रतानि।
( सुड. १८.४६)

आश्थोतनाजनवविधि-पु., अध्यायसंज़्र०
(अहस्. २₹.१)
आइमरध्य-पु., ऋवि०, रोगापहरणनिन्तनाँ्थ हिमबतः पाँच्ध समेतेतु महर्विव्वेकः ( चसू. १.१०)
अश्रम-प., तपस्तिनां निबासस्थानम् ( गुशा. ₹.२૪) जी दिनृृत्तिमुद्दिएय कृत आायुपो भागविश़ोप: वहलन्मचारि-गृद्यस्य-न्वानप्रस्थ-यतयक्यस्बार आश्रमाः। ( सुसू. २९.५)
आश्रय-पु., अधिप्टानम् । (चचि. ₹.३५)
 आश्वनल-वि., अभ्बबलाया इद्दम् । ( मुसू. म६. २६१) आश्बगुज-पु., आश्विनमासः । (अइस. ५, र)
आध्वल्वायन-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनार्थ हिमबत:
पार्ये समेतेपु मदार्पिंव्वेक: (चस्रू १.९)
आश्वास-पु., आधासनम्, आभ्वासो बलकराणां श्रेः।
(असंसू. १३.₹)
सांत्रन ( सुरा. २.२८)
$-क र-च ि ., ~ स ा न ् त ् व न क र म ्, ~ प ् र ा ण ब ल क र म ्, ~ उ द क-~$ माध्वासकराणां श्रेष्टम् । (चसू. २५.४०)
-जनन-चि., मार्गाढ़िक्रुकदेहानां प्राणजननम्
( गुसू, ४५.३.)
आश्वासन-न., उपक्रस० यथा योनियय्रपीडितस जातमाग्रस्य झिशोरोंर्म्ध्रोनिचारणाथं प्राणजननार्य प्राणानां प्रत्यानयनाय बा शीतेन जलेन सेचनम्।
( मुरा. १०.११)
आसंग-पु., रसाअनम् । (असंड. ३०)
असंगिम-पु., उपक्म० विशोषः पब्बदर्रकर्णबन्धेप्बेकः 1 ( सुसू. 9६.9०)
आसन-न., उपवेश़ानमू, उपचिप्टस्य स्थिर्थि:
( सुसू. १९.१२)
आसन्द्री-ब्री., आसन० (कालिल, ११.२०) आसन्नप्रसवा-वि., अद्य बा हो वा आसन्नः प्रसवः यस्पाः सा ( गाभिणी ) (अहशा. १.७४) तस्याः लक्षणानि-कृमो ग्रानिम्भुक्छबन्धने इव अक्षिणी निह्टीविकामूत्रपुरीवबाहुल्यं शिधिलकुक्षिताडधोगुस्त्वम्। अनब्नाभिलाषः उदरहद्ययकटिबस्तिवद्वंणेपु बेद्ना, योन्यां च तोद्येदशल णस्वबणानि भबन्ति। तदुन्त्तरम् आवीनां प्रादुभीवो गभौंदकम्रवाइश्र। (असंशा. ३.१६)
आसव- पु., न., म्यम्, आसबाश्य नानाविधौष्यकायगुडादि कृत्वा बातक्यादिचूर्णांधिनासिताः।
( ुुचि. ६.२१)

यद् अपकौषधाम्नुम्यां सिन्दं मघं स आसवः।
(शाम. १०.२)
-न्गु-पु., ताल: (रा. ऽ.९३)
-योनि-बी., आसवकारणम्, येन आसवः निर्मानु शाक्यस्तत, धान्य-फल-मूल-सार-पुस्प-काण्ड-पत्रअचोडछौ चाडsसबयोनय: हार्करानवमीकाः एवं नबधान्यासबाः, सुरा-सौवीर-तुषोद़क-मेंरेय-मेढ़कधान्याम्लः पट; फलासनाः पद्वििंद्रातः-मृही-कार्बन्बू-काइमर्यधन्वन-राजादन-वृणशान्य-परुपकाडभराडsमलक मृगालिण्डिका-जाम्बब-कपित्थ कुवल-बदुर-कर्कन्बु-पीलु-प्रियाए-पनस-न्यम्रोधाड क्वत्य-
 लासबाः।
मूलासबा एकादृर-विद्वारिगन्धाड्वगतन्था-कृष्णग-न्धा-श्रतावरी-इयामा- त्रिवृद-दन्ती-दवन्ती-बिल्लो-स्लूक्क-चित्रकम्मूलाद्याः । सारासना विंदातिः-साल-प्रियका-अध्रकर्ण-चन्द्न-ल्यन्द्रन-खद्यदि-सम्तपर्णाs-जुनानाडसनाडरिभेद-तिन्दुक-किणिही-र्शमी-च्युक्ति-रिंरापा-शिरीप-वन्जुल-धन्बन मधूकायाः। पुप्पासबा द्राः-पद्यो-प्पल-नलिन-कुमुद्नौगयनिक-पुण्डरीक-क्षतपत्र-मधूक-प्रियन्नु-धातकीपुप्पे द्वश; काण्डासवाश्रत्वारः-इभ्जु-काण्डे-द्विव्धुवालिकापुण्ड्रकाः । पन्रासवौ हौ-पटोल ताउकपन्रासवौ। ख्वगासबा-अस्तार:-तिलक्ल-लोधै- ल्यातुक-अमुक्रम्भवाः। शार्करासब पक:, पुबं चतुररीतिरासबा भर्वन्ति।
(चस. २५.8४)

आसवाम्ल-न., अम्बद्यव्य० द्रिक्षारसैन्धवादिकानां काझिके मिश्रणं कर्वाडम्लत्वं याबद् भूमौ स्थापयित्वा जायमानः पारद़स्य दीपनोपयोगी कल्प:
(र. ११.५०)
आसाद्वित-वि., साधितम् ( ुुचि. २८.२३)
आसिक्कक्षीरिक-चि., अध्यायपादसंज्ञ० चरकसंहितायां चिकित्मास्थाने आज्जीकरणाब्यायस द्वितीयपादल नाम (चचि. २ (२) १)
आसीन-ఫु., बनस्पति० विन्दुकादिकरुपित्तजिनूणे एकं नुव्यम्, तस्य फलग्गुणाः कपायमधुरं स्क्षं भीतललं गुरु लेखनं विबम्धाध्मानजननं स्वम्भनं बातकोपनम्।
(असंसू. $6.9<9-9<8$ )
आसीनप्रचल्गायित-न., स्थिति० म्रचल ह्व आचरति आसीनस्य नाम उपविट्टस प्रचलायितं नाम अव-

आ. को, सं. १₹

घूर्णितम् ；न तु प्रस्वपन सर्वसर्विक्या，गुणाः आसीनग्रचल्यायितं तु अरूक्षमनभिष्यन्द्धि च भवति। उत्कंच खारणादि़ना－＇इन्द्रियातिश्रमाइूक्षो वातलो जागरो निशि，तदालल्याढिवास्वम：स्तिर्व：पित्तक－ फोल्वणः आसीनग्रचलः स्वमो निरसिष्यन्द्विंहृंःः हृति（अहस्तू．७．प६）
आसुत－न．，गुक्तसन्धिते कन्द्वाद्किकम्，चिरकालानस्था－ नादृंल्लीभूत कन्द़ादियुक्त गुक्तम्，आसुतमुच्यते
（चसू．२७．२८४；अहस्，५．७く）
आसुर－वि．，असुरस्येद्मम्।（सुशा．४．८८）
आसुरी－स्री．，बनस्पति० राजिका（ र．₹०．६३）
न．，ल्वण० विडम्（ध．२．२८）
वि．，राजसकायविशेप：
लक्षणम्－ऐश्वर्यंबान् रौदः ग्रूर्तीदकोप：परगुणे मत्सरी पृकाशी निर्द़ग：आत्मपूजको बह्बाशी च।
(चशा. ૪.>'4) ( गुशा. ૪.<८)
－सत्व－वि．，राजसकाग०
आसुरकायः।（सुगा．४．८＜）
आसूरी－त्री．，बनस्पति० राजिका
（र．३०—६३；असंसू．ढ）
शाक० राजिका मण्डका बा फङीचिल्ल्यदिगणे।
（चसू． 26.909 ）
आसेक्य－पु．，पण्बविशेषः（ युशा．२．४४）
पिन्रोर्बीजस्सात्यल्पबलत्वाढ़ासेक्यो भवति। सरेत－ स्कोऽयं घण्ठः। सोडन्यपुरुवान्निजमुखे ब्यवायं कारयिल्वा ततः सिक्त शुकं प्राइय ध्वजोच्ह्यायं लमते। अतो＇मुखयोनिः＇इंति व्यपद्पदिएः।
（ पुशा．२．३८）
चरके＇वक्री＇नाम्नाsस्स निर्देशः
（चशा．२．२०）
अपांगसंग्रहे मातुः पितुर्वाs्यल्पबलन्वीजत्वाढ़ासे－ क्योत्पर्तिर्निर्दिएँा；न तु मातापिन्रीर्यल्पनीज－ ल्वात् । दुयोर्बीजदोषाद् बकचजस्योत्वत्ति： कथिता।（असंरा．२）
आसोट－पु．，वृक्ष० बनस्पति० अक्षोट：
（चचि．११．३७）
आस्तरण－न．，श्रानादिपु यद् अजिनकम्न्वल्यदिकं भूमौ आस्तीर्येते बव्（ असंस्．८．४३）
आस्तिक－वि．，दत्तमस्ति हुतमस्ति परलोकोऽस्तीट्येवं मतिर्येस्स सः（सुसू．३．．२२）
आस्तिक्य－न．，सात्विकगुण：，अस्ति धर्ममोक्षपर－ लोकाद्किमिति मतिरस्येति आस्तिक：

आस्थापन－न．，उपक्रस० निरहहत्रस्तिः।（चसू．१．८\％） वयःस्थापनाद्दोवस्थापनाद्वाडsस्थापनमिय्युच्यते। （ असंसू．२८．६） आस्थापनद्वं्यप्रमाणं तु प्रथमे वर्षे प्रकुज्ञस्तः परें प्रतिवष्ष प्रकुज्चमभिवर्धयेढ़ाष्ट् प्रस्तेक्ये। तत－ श्रोष्चें म्रसुताभिवृहिरहाद़गर्वर्षस्य तु द्वादरा－ प्रसृता। हदें मानें सकति वर्षोणि याबत्। परं चातो दरौन। अन्ये पुनह्नोद्वापरृताई़स्यापि अशाविच्छन्ति।（असंस्．२८，२२）
आस्थापनं भुक्तवते न देयम्।
（ ुुचि．₹८．११．२०）
－स्कन्ध－पु．，आस्थापनोपयुक्ता द्ध़्यगणा：－ते च पट－मधुराम्ललग्रणकटुकतिक्तक，पायभेदात्
(चवि. ८.१३५)

आस्थापनोपग－वि．，आस्थापनक्कियायां सहायत्वेन अपा－ यक्षपणपूर्वंक गुणनर्धनपूर्वंक च उपगच्छतीति， सतमहाकषायवर्गे एको गणः，त्रिथृद्धिल्यपिप्पही－ कुष्पष्वपचचाबत्सकफलग्रतपुण्यामधुकमदन्नफ－ लानीति दहोऽमान्ग्यास्थापनोपगानि भवन्ति।
(चसू. ૪.9३)

आस्थाप्य－वि．，आस्थापनयोग्यो ब्याधि：रोगी वा；विझो－
 वर्णमांसरेतक्षयद़ोषाःमानाइ्नुत्तिकिमिकोषोटादा－

 कटीग्रहवेपनाक्षेषकगौरनातिल्याघनरज：ः्षयातीविष－
 बुलिस्तनान्तदृन्तनखपर्वास्थिय्युलोपम्तर्भाssन्र－ कूजपरिकर्तिकाडल्पाल्पसशः हद्पो्रगन्ध्धोल्था नादयो वा－ तब्याधयो। विश़ोेेण महारोगाष्यायोक्वाँ्रेतेव्वा－ स्थापनं ग्रधानतममिन्युक्तम्।
（चसि．२．१६）
आसफालन－न．，ताडनमू，उद्वालम् ।
(र. २. १६४ अहस्. ५.२.)

आस्फोट－पु．，अर्कः（ रा．१०．२४）
आस्फोटक－पु．，आफोटः（रा．१०．२५）
आस्फोटन－न．，क्म्प：，प्रहरणम्।（सुछ．६२．द）
आसफोटा（ ता ）－ब्री．，बनस्पति० सारिबा।
（सुड．₹२．२46）
अभ์：（ युछ．३区．२५し
विष्णुकान्ता－（र．२९．७९）

अमरमझ्धिका।（चचि．२३．२४३）
गिरिकर्णिका।（र．२५．८）
मुकुन्द्वा ।（असंड．६）
अस्कुरमह्किका।（चचि．१५．१२५）
आसफोत－पु．，न．，वनस्पति० अर्कः रक्तार्कः（असंउ．३०） सारिबा（मुड．११．99）
रक्तार्क：（च．चि．५．११२）
（ अस्फोता）－ब्री．，आस्फोटा（ सुसू．११．१9）
－पह्धव－पु．，न．，अर्कंस्य पह्लवः कल्काद़िभिर्म्रणशोघ－ नायोपयुज्यते।（असंड．₹१）
－मूलसिद्ध्रृत－न．，योग० अर्कमूलसिनं．घृतम्।
अस्य पानं मूपिक－विषापहों भवति ।（स．क．凶．४८）
आस्य－न．，शारीर० मुल्खम्।（चवि．८．996）
मुखक़करम् ।（ सुड．४१．२०）
प्रमाणतः पश्चानुलुलमास्यम्（ चवि．е．११७）
नान्ध－पु．，मुसगन्धः ।（चसू．५．२९）
－दाह－पु．，रोगलक्षणं मुखद़ाहः（चति．२．१३）
－पाक－पु．，रोग लक्षण० मुख－पाकः（अहसू．२．४）
－पूति－त्री．，रोगलक्षण० मुखन्दुर्गान्धः।
（असंसू．३．३१）
－प्रसेक－पु．，रोगलक्षण० मुखस्रावः（असंसू．३．३．३）
－बष्प－न．，मुखफूलक्कारजनितोष्मा；इंबदैभ्याहतं
नयनमाल्यबाण्पसंस्वेढ़ित चेत् क्षणेन तब्रीरलं भर्वति।（ युड．१९．4）
－मल－पु．，गुखस्थो मलः ।（असंसू．३．३१）
－रोग－पु．，मुखरोगः（चचि．२．२२）
－लेप－पु．，उपकम० मुसलेपः।（सुज．१९．₹ ）
－विपाक－पु．，रोग॰मुसदाहः चल्गारिंरात् पित्त－
विकारेण्वेकः（चसू．२०．१४）
－वैरस्य－न．，रोगलक्षण० उचिताय् आस्यरसाद्
अन्यथात्वम् ।（चसू．२८．९）
－शोफ－पु．，रोगलक्षण० मुखसोफ：अर्रारोगे रिष－
लक्षणमेकम्（ असंशा．११．१२）
－शोष－पु．，रोगउक्षण० मुखरोष：
（अह्दरू，६．११२）
－संस्रवण－न．，रोगलक्षण० मुखे लहलास्ताः：
（चनि．५．६，चशा．४．१६）
－स्रवण－न．，रोगलक्षण० आसलालाद्राचः आस्या－ब्री．，आसनम्，स्थितिः，सुखोपविश्टस्य स्थितिः। （सुचि．，२४．७く）

तद्रुणाः－चर्णकरी，कफकरी，स्थौल्यकरी，सौक्कुमार्य－
करी सुखदा़ च（सुचि，२४．७९）
－सुख－न．，उपाविप्टस्स चेटोपरमः तेन कृतं सुखम्
（चचि，६．૪）
आस्योपदेह－प．，रोगलक्षण० मुखे मलोपहेप：
（चचि．१५，६८）
आस्योपलेप－पु．，रोगलक्षण० मुललिपता।
（अह्टस．१६．२३）
आस्ताव－पु．，स्रवणम् ।（चसू．५．२८）
नासारोग० अत्र जलोपमः ⿳亠़्रेप्माऽजन्न्न नासापुटा－ स्त्रवति।（र．२४．२०）
आस्तादन－न．，रसम्रहणम्，（सुचि．२९．१०）
आहत－न．，आहननम् आघात：＂नपुंसके भावे क：＂ （चसू．१३．९६）（ सुसू．२९．४५） रोगकारण० आघात।（चसू．१३．१६）
आहरण－न．，यन्न्रकर्म० उपक्रम० आनयनम् निहर्हणं वा शल्यस्य।（मुस，6．9७，पुचि．१．८）
－हेनु－पु．，（ गल्यस्व）आहरणोपायः，महततामणूनां का सर्वशल्यानां दावेवाडऽहरणहेतू भवतः－प्रति－ लोमोडनुलोमश्न（ युसू．२७．६）
आहरणोपाय－पु．，आकर्षोपोपायः（अहसू．२८．१९） आहव－पु．，संग्राम（ युसू．२．१०）
आहार－पु．，आढियते इति आहार：，अन्रपानादि सर्षम्， स च प्राणिनां प्राणहेतर्मूंल पुनर्बलतनणीजसां च। घहादेराप लोकस्स स्थित्युत्वन्तिविनाशहेतुः आहारः， आहारादेवाडभिवृद्धिबलल मारोग्यं बर्णेंन्मियप्रसादक्व， तथा हाहारवैपम्यादस्वास्थ्यम्।（युसू．४६．₹） संक्षेपेण सर्वमने प्रतिहितम्（चसू．२७．३५०） स्वरूपम्－पश्चमहाभूतात्मके देहे आहारोरोपपि पाश्च－ भौत्विक：，सम्यग् विपक्वो भूत्ता स्वान् गुणान－ भिवर्धयति । स पुनः घड्रसात्मक：－मधुराम्क－ लवणकटुतिक्तकषायभंदेन गुणत：पुनग्गुरूख्युभेदेन द्विधा।（ गुसू．४६．५२५）
आहारगुणाः－－आहारसम्पव्－बलबृद्बिकर－भावेल्बा－ हारः मीणनः सद्यो बलक्टृदेधारारकसृतिकरः， उषं，स्त्रिंध्ध मात्राबही，्योंडविल्द्धमिल्यादारसान्नु－ ज्यम्；आहारकर्मोणि－स्स्यः प्रीणनो，बलक्छेह－ धारक：，आयुक्करो，आजिष्युत्वक्त् समुत्साइकरः， स्मृतिकर ओजसरोडभिबर्धनश्य।
（सुचि． $3 \% . \xi \mathrm{c}$ ）
Q00 [आहार] आयुर्वेदीय-शब्द्कोश: [आहारस ]

आहारप्रकाराः-चतुर्विधमन्नम्-पेय-लेह्य-भोज्यभक्ष्यभेदाव्। (सुस्. ૪६.૪९४)
पड्विधम्-चूष्य-पेय-ले्यो-भक्ष्य-भोज्य-चर्च्य-भेदात्- ( भापू, ४)
अप्टविधं पुनरन्नामेति केचित्। भोज्य-पेय-चोप्य-लेह्य--खाय्य-चर्य्य-निव्पेय--भक्ष्यभेदात्
(घ. $6,<\xi$ )
स्वभाइभेदेन आहारो द्विविधः गुरूल्लघुश्य; दिव्योद्करक्तशालिपटिकमुद्रैगलाबाद्यो लघनः, क्षीरेक्रुनीहिमाषानूपामिवाद्यो गुरवः ।
(असंसू. 90,4 )
तत्र सत्त आहारकल्पनाः-स्वभार-संयोग-संस्कार-मात्रा-देश-कालोपयोग-च्यवस्थाभेद़ेन स्वास्थ्यास्वास्प्यफलानां हेतुभूताः 1 (असंसू . 90.8 ) आहारकालः-स्सस्थानस्थेपु दोषेपु स्रोतःसु विमलेपु च। जातायां च-प्रकाइक्षागामन्नकालं वितुस्रुधाः 11 (काखिल० $4.9 \circ$ )
विसृष्टे, चिणमूने, विशादेन्द्निये, गुरस्तरहिते देहे, मधुराम्लध्रूमन्बिव्वियुक्ते उद्गारे, निराकुले हदयेऽधः प्रन्नहति वाते, भक्ताकाइक्षायामनायासश्रमरहिते, चुभुक्षोद्यास्तन्धतारहिते कुक्षाबाहारो दातब्गः । (सुड. ६४.८૪)
आहारमात्रा-आहारस्य सम्यग् युक्ष प्रमाणं पुनरन्निबलापेक्षि, नुब्बंलाभिविवृन्दये एककालं तथा हीनमात्र एव आहारो द़ातव्यः। (मुड. २. ६૪.६५) यावानू आद्वार एककालं भुज्यते पुरुषेण, स आहारराशि: (असंसू, १०.९) तस्थ अ्रमाणं तु जठरस्य दौ भागावन्नेन प्रपूरयेत् जलादिना पानेनैकमंदां प्रपूरयेचतुर्थ तु पवनाद़ीनामाध्रयमवरोषयेत् ।
(अहसू, द.૪६)
आहारगतिः परिणामश्स-स खलु विधिवत् अभ्यनहृतमनजातं प्राणेन वायुना कोष्टमाकृषं द्रैैर्विभिनसंघातं सेहेन मृढूकृतमामाशयस्थं समानेन अभिसंधुक्षितोडन्तरमिः पर्चति यथा बाह्याम्निः स्थालीस्थतोयतण्डुलं पर्चति (असंश्रा. ६.५०)
आहारपरिणामकरा भावाः-पुनरुप्मा वायु:, केद्, सेहः, कालः, समयोताश्न इति। तन्रोष्मा पाचयति, वायुरपकर्षति, केकदः रैथिल्यमापाद्यति, सेहो मार्दें जनर्यति, काल: सर्घनपुर्य्यासिमभिनिर्वर्तैयति। समयोगस्त्वेषां परिणामधातुसाम्यकरः संपद्यते। (असंसू. १०.६१)
(कोष्टात् हुद्यं प्रापः ) आहाहरसो च्यानविक्षिशो यभास्वं सहसु धार्त्वम्मिपु क्रमाव् पच्यमानः स्वात्मभाशप्रच्युतिसमनन्तरमेव प्राशरक्कादिधातुसंज्क: कालवद्वलितब्रलग्रमाणो देहमूर्जयित्या धातून धानुमलांध्य पुष्णाति । (असंशा. ६.६४)
आहारविधिः-उपंग स्निमधं मान्नावट् जीर्ण बीर्यांविरूद्दमिशे दे़ेर, इृ्टसर्वोपकरणं नातिदुतं, नातिविलम्बितमजल्पन्, अह्सन् तन्मना भुक्षीत। आत्मानं च सस्यगभिसमीक्ष्य भुज्जीत। अयं विधि: अरोगाणामातुराणां च हिततमो भबति ।
(चवि. १.२૪)
आहारविधिविरोषाडsयतनानि अप्टौ। प्रकृति-करण-संयोग-राशि-देशाकालोपयोगसंख्थोपयो-कार-इल्यप्यौ। (चवि. १.२१)
बुभुक्षितेन पुर्पेण वातपित्तग्रशामनाय प्रथमं मधुरो रसः ग्राल्यः सः पक्काशायगतं चायुं जयति। नम्ललवणौ मध्यभोजनस्थौ पित्तार्येडसिदी़ींति कुरतः अन्ते कफजयाय कट्बादयः । मतांतरं त्वाद़ै फलगति भुकीत दाडिमाद़ीनि, ततः पेयान् ततो भोज्यान् अक्ष्यांश्र अन्रापि घनं पूर्₹ समश्नीयादितिति केचिदाढुःः । (सुसू. ४६. ४६० तः ૪६३•亏)
बालानां पुप्टिवर्धकमनं--शालियम्रिकानां विशेषत: पुराणानां निस्तुषैः क्षालितिर्मृट्टेस्तण्डुलैः साधिताः ससेहललवणाः दूवाः लेह्याः, तथा च गोधूमानां यवानां बा चूर्ण यथासात्म्यं देश़ाभिबलकालं क्षुधां चाइभिसमीक्ष्य्य बालकमाशायेत्।
(काखिल. १२.१९-२०.२३)
-परिणामधातु-पु., आहारपरिणामभवो धातुः रसाख्यः। (चनि. १.२०) (चशा. ८;१५)
-प्रसादाख्य-वि., आहारम्रसाद़ हृति आख्या यस्य सः रसः। (चमू. २८.४)
-मल-पु., आहारस्य मलः, विणमूत्रम् इल्यर्ध:
(सुसू. ४६.प२く)
बालोडपि आहारमलः। (चस्सू. २८.४ चक) -रस-पु., रस गतौ धातुः अहरहः गच्छति इ्यतो रसः
(सुसू. 9४.9३)
तत्र पाश्वभौतिकस्य चतुर्विधस्य घड़सस्य द्विधिधवीर्यस्याप्रविधबीर्थस्य बाऽनेकगुणस्योपयुक्त्रस्य आहारस्य सम्यक् परिणतस्य यस्तेजोमूतः सारः परमसूक्ष्मः स रसः हृस्युच्यते, वस्य हाद्यं स्थानम् ।
(सुसू, १४.३)

तत्र सर्वधधातृनाम् अन्नपानरसः प्रीणयिता भवति । "रसजं पुरूं विद्यादूसं रक्षेत् प्रयल्नतः। अन्वात्पानाच मतिमान् आचाराचाप्यतन्द्वितः"।। (सुसू. १४.92)
-विधिविधान-न., आहारविपये नियमकथनम् ।
(चवि. १.३४)
-राक्ति-स्री., आहाश्यहृणस्य सामथर्यम्; रुणनपरीक्षणस्यैंक साधनम् आहाररक्तिः अभ्यवहरणसक्या जरणशक्या च परीक्ष्यते (चवि, ८.१२०) आहार्य-पु., पथ्वद्राकर्णन्तन्धेपु एकः। दृ्व्यः कर्णबन्घः
(सुसु. 9६.9०) न., आहारणीयम्, आकर्षणीयम् शास्तकर्म; शास्खकर्मस्वेकम्
-विपय-रार्करासिसः, दन्तमलः, अइमरी, शल्यं, मृछगर्भः, गुदे निचितं बर्चः इति आहार्यंविबयाः, (सुसू. २५.१9-१२)
आहित-वि., प्रगुक्तम् ( गुचि. २७,૪)
आहुल्य-न., वनस्पति०
तिक्तम्; सीतम्; चश्धुष्यम्; पित्च-दोषनुव्; मुखरक्कुप्टकण्ड्रतिजन्तु-शूल्यम्यणापहम्
आहुल्यं हत्रुराख्यं च गरं तखटं तथा। शिम्नीफलं सुपुष्पं स्यादर्बुरं दन्तकाष्टकम्। हेमपुष्पं तथा पीतपुष्पं काअ्वनपुष्पकम् । नृपमझल्यकं चैच शरस्पुष्पं त्रिरेकधा ॥ (रा. ૪.ই३-३४)

## इ

इक्षु-पु., चनस्पति० तृण० तस्य गुणा:-
मधुरः, मधुरविपाकः, गुरुः, रीतः, स्निग्धः, बल्यः, वृष्यः, मून्रलः, रक्तपित्तम्रशमनः कुमिकफकरश्य
( सुस्, 8५.१४८; ध. ४.१२०)
बालेक्षुः-कफकरः मेदकरः मेहकरश्य तरुणेक्षःस्वानुः, इषत्तीक्ष्णः, वातह्त्, पित्तनुत्,
बृन्देक्षुः-रक्तपित्तहरः क्षतह्त्, बलवीर्यक्त्
( भाफ्र. इक्षुवरों; )
मूत्रजननानां श्रेष्टः (चसू. २५,४०)
श्रमहरद्ययेब्वेकम् ( चस्, ४.१६)
गुक्रशोधनदृध्यम् (चसू. ૪.१२)
इक्षुजातयः-पौण्ड़कः, भीर्क:, वंशक:, श्येतपोरकः, (शतपोरकः) कान्तारः, तापसेक्षुः, काष्टेक्षुः, (काण्डेक्षःः); सूचिपन्रकः, नैपालः, दीर्घपन्रः, नीलपोरः, कोशक्कृत् इ्र्येता द्वादश, वासां गुणाः-

पौण्ड्रकः भीरकश्ध-सुरीतः, मधुरः, स्तिगः, घृंहुणः, श्लेष्मलः, सरः, अविदाही, गुरूः, चृप्यः। वंशाकस्तु आम्यां तुल्यगुणः किज्ञिस्सक्षारश्र । श्वेतपोरस्तु वंशकवत् किच्चिदुष्गः बातहा च। तथैच कान्तारतापसौ बंशकानुगतौ।
काप्टेक्षुरपि पुवंगुणः परं वातप्रकोपणश्र, सृचिपत्रः, नीलपोरः, नेपालः, दीर्घपत्रकः। एते वातल्गः कफपित्तब्नाः, कषायाः विदाहिनः ।
कोणकारः-गुरुः रीतो रकपित्तक्षयापह्:
(सुसू. ४५.988, तः 944 )
अवयवविरोपेणेक्षोर्मधुर्यम्-इक्षो रसः अतीव मधुरो मूले, मध्ये मधुरः, अग्रेपु पर्वसंधिपु च इक्षूणां लबणो रसः स एव द्वन्तनिप्पीडितः, अविदाही, कफकरो, वातपित्तनिवारणो वक्त्रम्नह्राद़नो, वृप्यश्व। यात्रिकस्तु गुरू: बिद़ाही विप्रम्भी च
(सुस्. 84.944 तः ५८)
इक्षुरसपानं श्रेष्ट पाण्डुरोगे (सुड, ४४.9८)
सर्वादूरेपु च ( असंचि. १५.)
रक्तपित्ते च (चचि. ૪.२; सुसू. ૪६.૪३१)
इक्षुरसपूपकः-कृतान्नविशोषः इंक्षुरसे भाविताः
प्रोलिकाः गुर्य्यस्तर्पणा बृष्याश्व (चसू, २७,२६६)
इक्षुविकृतयः-दक्षोः जाताः फाणितगुङरार्कराद्यः
( सुस, 84.945)
इक्षुशुक्तम्-इक्षुरसजन्यः आसुत-विरोणः स लघुः, (असंसू. ६.१₹६)
N. O.-GRAMIMEAE
L. SACCHAHRUM

OFFICINARUM
ENG.—SUGAR CANE
हिं. -ाना, इस, उंस, गांडा, पाँडा
गु.-रोरडी
म,-उस. ऊंस
बं.-इक्धु. आक. कुरिर
ता.-इक्कु
फा.-नेइाकर, केसकर.
-काण्ड-पु., काशः (ध, ४.१३०) (असंसू. १४.३)
-कुसुम-काशः ( ध. ४.१३०)
नान्ध-पु., वनस्पति० क्षुदगोक्षुरः (रा. १.१३१)
नन्ध्धा-स्री., क्षीरविदारी (ध., १.१४ऽ)
कोकिलक्ष्ष: (रापरि. ૪.४९)
-ज-वि., शाक० (सुसू. ४६.२९३)

－जात－पु．，गुडः（ मुचि．\＆．．．×）
－दर्भी－त्री．，बनस्पति०，मधुरा，कवाया，रुच्या， सन्तर्पर्गा，कफपित्चहरा，स्तिरधा；लबुः। （रा．禚．く．र৩）
－पत्रक－पु．，जूर्णा（रा．१५．१६८）
－त्राल्लिका－र्ना．，कांकिलाक्षः（अंस्य．१＇，．2र）
－वर्विकारसमेह－ुु．，ंत्रुम्मनिमित्त：प्रमेह－ भद्ध：इक्षुमेहःः（चस्，१र．，（e．）
－मूल－न．，इक्षोर्मूलम्，महाकपायर्रों कणद्यन－ गणे एकंकृद्यम्（चस्， 8.90 ）
पश्चनृणमूलग्रेकेक्（चचि १．૪ะ）
पु．，मारटः（चस्．．8．9०）
－मेह－पु．，प्रमेहरोग० अस्मिन् रोगे र्गण：दृध्धुरस－ －मिर्नानमधुरें，डीतम् ड़्वत्पिरिद्यलाविलं च मेहति।（असंनि，१०．११）
चिकित्सा－इश्रुमेहिन वैजयन्नीक्वायं पाययेत। वैजग्नी नाम अश्निमन्थः（ नुचि，११．8）
－योनि－स्री．，च्धभुजाति० करक्रालिः अतीवमधुरः टृद्धुरग्रम्（रा．9४．9＜4）
－वर्ग－पु．，इक्षुगणः，पौणड़कादयः संर्व इृक्षचः （अद्स，५．४२．＂४）
－बह्डरी－स्र्रा．，क्षीरविद्धारी（रा．ی．१४६）
चद्धी－区्रा．，क्षसरव्रिद्यारी（ध．१．१४४．）
－याटिका－ब्री．，हभुज्ञानिविऐोय：，करन्रगान्दि：， （ग． $16.9 \mathrm{~B}^{\circ}$ ）
चाटी－स्ता．，हैभुवाटिका（रा．१1／．1く＊）
－यालिका－स्रा．，कोकिलाक्ष：
इंक्षुराल्किका，लागाएटका，स्तन्युजननगणे एकं दुव्यम्（चस्，र．१२）
काश तुणम्（चस्．४．१२）
चालिक्रामेह－पु．，रोग० कफन्नम्नमेहविऐोणः，इध्ध－ रसतुल्यम्यूत्रस्ताडिक्रुमेदः।
－यालिकार्न मेह－पु．，प्रमेहरोग उध्रुमेद्：
कफश्रधानः प्रमेहृभेढ़ः（चनंन．द．9०）
－वाल्दु－र्री．，वनस्पान०० इधुराल्लिका（असंक，४）
－चिकार－इक्षुजांत द्वव्यम् ；इश्कुविक्नित：गुडफाणित－
शर्केराद़ः प्रमेहरोगे वर्ज्यः पु．，（मुचि．११．4）
－विक्रति－स्री．，इभुजातं द्वव्यम्，उद्धुविकार：
（चस，，4．4．）
$\rightarrow$ सार－पु．，गुड्：（ब，8．१२く）
इभ्भुक－पु．，गनस्पति：० शरमेद़ः स्थूल्दारः
（ सुस्．₹८．ज＇，）（ध．४．१३५）

इक्षुर－पु．，इक्षुभेद्द，कृषण्ण्ञ：（रा．१४．१८心）
शरः，स्यूलइएरः（ रा．८．२११；ध．४．१२४）
कोकिलाक्षः（रापरि．४．र०．）
इक्षुरक－पु．，कोंकिलाशः（चसू，Х．१२）
काशः（ध．४．7ミ，）

इक्ष्वाकु－पु．，राज० यन्य पुत्रा राइनलोपयोंगेन गानिमा－ युर्बलं मुग्वं च लेभिरे（का० फ़रोगचिक्रित्सा०）

कटुतुम्बी（बरा．२．囚）
अस्याः पुव्यं नमनाथ्थमुपयुज्यते（ सुस्त，४३．८）
क्षीरनुग्ग्री（रा．८．२३८）
－कल्प－पु．，उक्ष्वकांः कर्पः चरकसहिनायां कर्प－ सथाने तृर्नाय्यायस्य्र नाम（चक ₹．१）
－कुसुम－न．，इक्ष्वाकु：कटुकालानुः तस्याः पुल्यम् ；
बमनाधमुपदिए्रम्（ मुसू．द．，心）
इ⿳्ञावादि－वि．，ट्धुराद्विर्यस्य सः（वर्गः）
तुणपचमूल्यकितानां शर्जर्जितानामिद्धुत्रुसाकाश－
शालिमूलाद़ीनां चर्गःः（चसि．८．४०）
इक्ष्वारिका－स्र्री，काराः（असंचि，＇ヶ）
इङितक्ष－ब．，मर्मश्रः－वैद्यः（ गुक．१．१८）

पुत्रजीवः（ चचि．१८．६थ）


तस्या गुणाः－कटुरूष्गा，रमायनी，चातर्नी，कफझी， जन्तुधो，घणमी，फेनिला，लघुर्मद़र्गन्ध्रनी च।
（ रा．परि．८．१6）
N，O．－SIMA ROUBACEAE
L．—BNI，ANITES ROXBFRG： IIIV］
EN（：－1）ELLL
हि．－दहिंगण，हिगाध，इंगाए，
म．－हिंगणने
गु 一दिंगर
बं．－हिंगार，जियापुता．
त，－नानजुंचा．अंक्रणमरं
－श्षार－पु．，इत्रुद्वावृक्षस्य क्षारः भेधज दध्य० लौह－ रसायने उपयुनः（चचि．१（३）१५）
－तैल－न．，इद्नुर्पीवीजततल्डम्，तच्च प्रमेहे शाकसि－ ख्वर्थ्रमुपयुज्यते।（मुचि．११．₹）

तस्या गुणाः-अनिलकफकृमिकुपप्रमेह्रिरोरोगापहरम् ( सुसू. 84.994 )
त्वच्-त्नी., इन्रुदीवल्कलम्, धूम्रपाने उपयुक्तम् (सुड. प२.२२)
-फल-न, इन्तुदीवृष्षल्य फलं, तस्य गुणाः-तित्कमधुरं, सिग्रोषण, कफत्वातमं च (चसू.२७.१४६) इतुदीफलान्तर्गतो मज्ञा रचपित्तशामनः
( मुड. ४५.२६)
-बीज-ने., इन्रुदीवृध्सम्य बीजम् ( सुचि, २५.२२)
-मजन्-पु., इहुदुद्दफलान्तर्गतो मजा
(सुज, ४५.२६)
-मूल-न., इहुन्दीवृक्षस्य मूलम्, ग्रन्ध्याद़ौ लेपार्थमुपयुुच्यते (असंड. ३५)
इच्छा-ज्री., आरमगुण० इदंद मम अस्त्रित्यभिलाएः, कामः, अर्थोभिलाषः (मुशा. १.१८ सुस्. १.२५ (३)
इच्छाभिघात-पु., वाश्छितस्याड्रप्रासिः, चाइ्छितपदार्थाडनवाहया अरोचकोष्पत्तिः, इच्छाभिघातः; चित्तविपर्ययजारोचकस्य निद्यानविशेषः। एतेन कायासिख्वहुन्यते ततश्वाडरोचकः ( सुउ. प6.9६) इज्या-बी., यागः ( सुशा, ४.८१)
इडाजात-पु., गुग्गुन्तु: (रा. १२. १८८) इण्डरी-स्री., पक्तानः ( वे. शा. सिं. ) पदार्थ० (असंट. ४Q)
इत्कट-पु., शार० ( इन्दुः, अरंचि. १३.)
बनस्पति० महती सगाली (सुचि. ५.\&.ड.)
सूक्ष्मपत्रिका दी़र्घलोहितयहिका काण्डविशोषरूपा 'इकडी' इति लोके (अरुणद्तः अहसू. १५.२४) तृणविशोषः, स्तन्य जननगणे एकंक द्रव्यम् (चसू, ४.१२)
-मूल-शरभेद़विशोषस्य मूलम् ; स्तन्यजननं मूत्रबिरेचनीयं च (चसू. ४.१२.१५)
इन्द्रीवर-न., नीलोत्पलं, नीलपद्यम् (युशा. ४.७२) दीधपन्नो बहुलयुब्प: कर्णपूरकाल्यः शरखालिकाभेद्: (सुचि. ०.११.96)
कुरण्टकमेदो दीर्घपत्रो बहुल्पुप्पः क्षुपविशोष:
( सुसू. ३८.१२)
इन्दीवरी-ली., यनस्पति० गुणाः-कठुः श्रीवा पित्तश्लप्मापहारिका चक्षुष्या कासदोपष्नी मणकृमिहरा च हन्द्दीधरी युग्मफला दी़ींतृंतोत्तमारणी। पुल्य-मझंरिका दोणी करम्भा नलिका च सा ॥ (रापरि. ₹.२७)
-कन्द्-पु., कमलकम्दः, कन्द्वर्गो एक:
( सुसू, ૪६.२®, ८)
इन्द्रीवरिणी-बी., वनस्पति० उत्पलिनी
( रा. 90.240)
इन्दु-पु., अप्टाइसंग्रह्य, अप्राइह्रदयस्य च 'शारिलेखा'टीकायाः कर्ता, आचार्यवार्भटस्य शिष्येयु प्रधानः। संख्यासंकेतः; एक संख्याया संकेतशब्द्व

कर्पूरः, (घ. ३.३१)
चुक्रिकाशाकम् (र. १६.प६)
प्रसारणी (र. १६.५८)
-कमलन्न., कुमुदम् (रा. 90.२४६)
कलिका-ख्री., केतकी (रा. १०.२)
-खण्डा-त्री., कर्कटइग़्री (रा. ६.१99)
-पुष्पिका-ब्री., कलिकारी (फ. Х.S)
-रत्न-न., मौक्किकम् (र. २३.३थ)
-राजी-ब्री., बकुची (असंड. ४४)
-रेखा-त्री., बाकुच्ची (र. १८.૪८)
-लेखा-त्री., बाकुची (घ. १.१६६)
-लोहक-न., रौष्यम् (रा. १३.८)
-राफरी-त्री., अइमन्तकः (रा. ९.२९०)
इन्दुक-ु., अइमन्तक: (रा. नि. ८.२९०)
-कन्द्द-पु., शाक० केसुककन्दः (चसू. २७.१9४) इन्द्र-पु., देवता० देवानामधिपतिः भरद्वाजाय आयुरेंनें दृच्तनान् (चसू. १.३)
आयुयुेंद्तंक्रं इह्मा प्रोवाच ततः प्रज्ञातिः अधिजगे तस्साद् अभ्विनौ अश्विभ्याम् इन्दः भृग्वाद्विमरििम्यो रसायनं वाजीकरणं चोपदिदेश
(सुसू. १.२०; चचि. १.४)
क्षेष्म प्रकृतिदेवेः ( सुशा. ૪., ६)
हस्तयोरघिन्वैबतमिन्द्रः (सुशा. १.७)
' सत्वमिन्द्रोऽभिरक्षतु' इति रक्षामत्र:,
( सुसू. ५.२६)
सूर्यः ( असंशा. १२.)
हन्द्दनीलसंज़को माणि० (मुसू. ४६.३२२.३३०) -कील-पु., स्थान० इन्द्वाथं कीला न्यस्यन्ते यस्मिन् देशो स प्रदेशः यागार्थ निखातयूपोपलक्षितः । (सुचि, २૪,<s) -गोप-पु., मुगनक्षत्रे संजातो रक्तवर्णकः लधुकीट० अस्य गुणाः-उप्णो, रूक्षोडर्धावभेदकतन्द्वादिकफप्रधानरोगनाशनो, योनिसैथिल्यनाशनश्थ।
(र. २२.१२५) (चचि, ३०.२२६)


इन्द्योषकसंयुक्के केतकीस्वरसं सेन्धवं स्वर्णुुण्यकां वैकान्तं च संग्व भाण्डे बिनिक्षिपेल्सम्ताहं खेदयेत्तस्मिन्; अनया रील्या कैकाम्बनुतिर्भर्वति
(र. ४., \% )
नगोपक-प., हन्द्यगोष: (चचि, ३०,२२६)
-चिर्भिटा-त्री., हन्द्रवारणी ( रा. ३.३७9)
-द-प., सरविंरातिसंस्याकेख्वक्यतमो रससिक्किम्रदागक: (र. १.३)
-द्वार-पु., देवदार: ( घ. १.७६)
-धनुस्स्न., मेघाबृते नभसि सूर्यकिरणी: संजाता सस्वर्णुत्ता भासमाना घनुराकृतिः
(असंसू. x.र१)
-ध्रूम-पु., प्रार्चीनो रसाचार्यः (र. ६..र९-५३)
-नील-प., नील्वर्णो मणि० (असंसू. ૪.र०)
-पर्णी-चनस्पति० हृन्दपुप्पी, लार्रलिकी ( गुचि. १५.१५)
-पुप्पी-र्वी., वनस्पति० कण्टकीक्कण्णपुप्पकरकः वृक्षः ( मुसू. २८.9६)
लाम्नलकी, कलिकारी इलर्थर्थः (गुसू, ३०.१७)
-यस्ति-पु., मर्म० पार्णिं प्रति ग्रयोदशका हुले जन्रामशये अध:शासायां तथैव करमूलंय्यति प्रकोषमथये ऊर्धर्वाखायायाम् स्थितं कालान्तरप्राणहरम्धाफुुख्यरिमितं मांसममेंद्रम्, तन्र बिके सति शोणितक्षयेण मरणं भबति । संख्या-प्रतिशाखमेकम् णवं चल्बारि ( गुशा. ६.६)
-बीज-न., इन्द्ययःः कुटजनीजम् (मुस्. ४४.२७)
-मद-पु., जलोकारोगः असम्य्य्वमनाव् सततं च निपातनाजायमानोडयं जहौकसां रोगः; अटांगहदये 'रक्तमद' हृति नाक्रा वस्य निर्देशः, अनेन रोगेण पीडिता जलौका न चेपते सलिलं प्राप्य च सीद़ति; रफावसेचने तस्याः प्रयोगो निपिद्:
( उस. १३.२२; अढसू. २६.३९.)
-मुष्कक-न., कन्द्दविएः ( असंड. ४०)
-यव-पु., कुठउर्वीजम्, कुरजवृक्षकस्य यवाक्कुतिबीजन्याव्।
गुणाः-कटुम्तिक्त उष्णगः ( रीतिः इृति राजनिघण्टी) दीपन: रकासोंनाशन: अतिसारवमिशूल्यम:, त्रिदोपझश्न । (चक. ५.० मुसू, ३८.६ घ.२.१५)
ENG.-SEEDS OF HOLARR HENA
ANTI DYSENTERICA
-लुप-न., रोग० क्षुदरोग०
रोमकृषानुरं पिच्तं बातेन सह मूर्चितं, रोमाणि घ्याबयति, ततः ह्रम्मा स शोणितो रोमकृपान् र्गानि तहोडन्येषां रोम्णामसंभच: ( कुनि. १३.३३.३४)
इृम्मलुष्षं इसभ्रुणि भर्वति, हृति कार्तिकः। (मानि.) पर्यायसाघ्दाः-स्लालिसं, रुज्या, ख्या, खहिः
(अहु. २३.२६) ल्वणरसस्याइतियोगोडस्य एको हैतु:
(चस्. २६.३३ ( ३ ) इन्दलुसे वार्भटमतेन के कानां शातनं सहसा भवति (अहु. २३.२६९) तग्र चिकित्मा-इन्दलुषे श्विश्य-स्विक्रस्य मूर्नि सिरां मोक्षयेत्। स्रिल्कासीसतुत्यकै: समरिचै: करैकैलेप: कार्यः, अयवा कुटबददारकलेंलेपपनं शास्सम्, अवगाढं प्रच्चयित्या गुआाकल्कैस्मुहुर्शुडुलैपयेत। (युचि. २०.२४ तः २६)
तथैच इन्द्वतुसापहम् अभ्यअने राम्तं मालल्यादिवैलम् (मुचि. २०.२६)
ALOPESIA
-चज्राग्रि-पु., विद्युत्तेलोदृग्धः आगम्कुकरोगः
( मुसू, १२.३९)
-बडना-बी., ज्ञातहारिणी, रेवनीम्रहः (का० रवतीकल्प० प५)
-चह्दरी-ब्बी., इन्म्नवारणणी (रा. ३.३७२)
-बद्घी-त्री., चनस्पति० मत्स्यक्षक: मत्लाण्डकः
गण्दद्वां इति का ( गुड. २८.८)
वन्पस्पति० णेन्द्दी (असंड. ६)
-चारु-पु., इन्द्दवारुणी (ध. १.२४८)
-चारुणिका-बी., हग्द्रबारणी (र. १२.२२७-२८)
-वारुणी-चनस्तनि० लता० (घ. १.२४८)
गुणाः-कटुका-निक्ता-अट्युण्णा (घ ) रीता (रा)
रचनी-कफमी-कृमि-वणोद्यगुल्मकुपज्नरापहा।
N. O. CUCURBETACEAE
1.-CETRULLUS COLOCYN THIS
ENG.-BITTER CUCLMBER
हि. -इन्द्रायण, फरमेंदु, बही इन्द्रफल
म.-कड इन्द्रावण, कवंडळ, लं इन्द्रावण.
गु. - हंदरवाणियु, गाबसुकणु, इन्न्दवरणा.
ब. -राखालहाशा, राखालताहु, कुंदरकीवडमाकाल.
त.-पेयिकोम्मट्री.
फा,-व्तुर्जयत्तल्ब,
-वुक्ष-पु., कुटजः ( युज. ६१.३४)
देवदारुः (ध. १.७6)
-चुद्दा-खी., रोग० क्षुद्रोगेबेक:
लक्षणम्-वातपित्तोत्था पअ्मपुल्करवत् मध्ये पिडकाभि: समाचिता पिडकी (सुनि. १३.१9) अ. संग्रहे तु सैव विद्धेति नाग्नोह्धिखिता (असंज. ₹६)
तन्र चिकित्सा-पित्तजविसर्पघन क्रिया कार्या, मधुरौपधैः सिन्देंबृतेः रोपणीया ( मुचि. २०,८-८)
-सुरा-सी., द्न्द्द्वारणणी (युचि, ३७.३४)
सू नु-पु., अज्ञुनः (रानि, <.१९२)
इन्द्रा-ब्री., कोकिलाक्ष: (चक. 6.98)
इन्द्राक्ष-पु., ॠषमक: (च. १.१२५)
इन्द्राणिशाक-न., वनस्पति० मत्साक्षकम्
निर्गुण्डी का (चचि. २१.९०)
-घृत-न., लग्गुनाद्दिसिद्धघृत० राजयक्ष्मचिकिस्सिते उपयुक्तम् (काचि. राजयक्ष्माचिकिस्सा)
इन्द्राणी-बी., इन्द्रवारुणी ( र. २१.२७)
ऐोफाली निर्गुडी (रा. ४.११९)
भद्रैला स्यूलैला (रा, ६.69)
कृष्णनिर्गुण्डी (चचि. २१.८५)
इन्द्राम-पक्षि-पु., मह्धकठ्रः (चसू. २७.४८)
इन्द्रागुध-न., शाकधनुः ( मुसू ११.१9)
हीरकम्, खनिजोपल० (रा. १३.५८)
विप० कन्दृविष० (असंड. ४०)
(इन्द्रायुधा )-त्री., सविषजलक्रकानामन्यतमा, इन्द्दायुधनदूंर्वराजिभिश्नित्रिता ( सुसू. १३.११)
इन्द्राह्रा-त्री., इ्न्द्वारुणी (घ० १-२૪く)
इन्द्रिय-न., पुरुषस्य विषगज़ानांथ्थ कर्मार्थ वा साधनीभूतः शारीरभावविशेषः। अवयवविशोषो वा इन्द्दियं द्विविधं ज्ञानेन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च। तत्र श्रोव्रत्वक्च चक्षुर्घाणरसनसंज्ञकानि पत्श ज्ञानेन्द्रियाणि बाह्यानि, मनश्याडन्तरिन्द्यियं, वाक्पाणिपादपायूपस्थानि पश्च कर्मेन्द्दियाणि, एवम् एकादरोन्द्दियाणि उभयात्मकं मनः (सु. शा. १.४)
तानि पाचभौतिकान्यस्मह़र्शने प्रतिक्षणं क्षीयमाणानि च (चचि. 94.9२ चक्र।)
इन्द्दियोत्पत्ति:-वैकारिकादह荣राचैजससहायात्
कफरक्तवाहिनां स्रोतसां मढ़ाभूतानां च प्रसाद्वाढा़ा (सुशा. १.૪; असंशा. ५.५०)
बुद्धीन्द्दियम् (चस्. ८.७; चशा. १.२२) आ, को. सं. १४

केवलचक्षुराद्विपंचज़ानेन्द्यियाणि
शुक्कम् (चचि. ३०.१२६; सुड, 4५.४)
मुत्रेन्द्रियम्, मूत्रमार्गः (का. मूकृच्द्रचि.)
रिप्टम्, अरिप्म् वा (चइ. १.१)
इन्द्र्रब्देन प्राण उच्यते, तस्यान्तर्गतस्य
लिख्ध रिप्टाख्यम् (चइ. १.१ चक.)
पु., हुन्द्दियाध्यायः इ़न्द्नियस्य रिपरुपस्य प्रतिपादृकोऽध्यायः इन्द्दिय:
(चवि. ८.9२૪; चइ. ११ चक.)
भौतिकाधिष्टानशक्षिरूपम् इन्द्रियम्
( मुसू. १५. ४०. ड.)
-ज-वि., इन्द्धियजातः ब्याधिः (चसू. २८.२९)
-दौर्वल्य-न., रोगलक्षण० इन्द्द्यमतरक्तिन्यूनल्व-
मिन्द्मियाधिध्रानदौैबैल्यं का (सुस्. २०.१९)
-द्वत्य-न., ज़ानेंद्रियाणां प्राधान्येनाssरम्भकं द्वब्यम्, पे्खेंद्रियद्ध्याणि खं वायुर्ज्योंतिरापो भूरिति। (चसू, ८.९)
इन्द्रियपोषकद्वन्यम्, पुष्यन्ति त्वाहाररसात् रस-
रुधिरंचेंद्रियद्धृध्याणि धातुम्रसादसंज़कानि ।
(चसू. २८. ४)
-प्रवृच्ति-त्री,, स्वस्वविषयोपलब्धौ हन्द्रियाणां प्रवर्तनम् (चसू. ८.५)
-प्रसाद-पु., इन्द्रियाणां स्वस्वविपयम्रह्णसामर्थ्यम् (सुसू. ૪६.३)
-प्राणवह-वि., इन्द्दियसंचारी भाणो येन मार्गोण वहुति (गच्छति) स गमनसार्गः (चसि, ९,४) -बुद्धि-त्री., तेन तेन कारणमूतेन चक्षुरादिना इन्द्दियेण जायमानं ज्ञानम् यथा, चक्षु-बुद्धि: पुनः क्षणिकं नामचाक्षुपं ज्ञानं तच निश्रयात्मिका च;
(चसू. ८.३-१२)
-बोधन-वि., हुन्द्नियपाटवकरम् ( सुसू. ४५.१८9)
-वध-पु., लक्षण० ज्ञानेन्द्रियाणां कार्यनाशः
कुपितवातस्य लक्षणमम, इन्द्दियवधं इल्यनेनाश्रुल्य
घाणादर्रानारसनास्पर्शांनि बेदितव्यानि
(चचि. २८.२९; सुनि. १.२४)
-विझान-न., इन्द्भियगतरिश्टविज़ानम्
(चइ. ४, २6)
-खुद्धि-स्री., इन्दियाणां पाटवं, वैमल्यम्
(चसू. १६.६)
-संशुद्धि-त्री., घाणादीन्द्रियगतदोषशोधनम्
(चसू. $4 . ३$ ७)

## 

संथ्रय（ संमब ）－वि．，बालेन्द्रियजन्यम् （चइ．४．५）
－स्थान－न．，स्खानविशोषः，इन्द्यियस्य रिप्स स्थान－ मिल्द्धियस्थानम्（ चइ．१．9）
छन्द्रिय्याच्छय－न，，चकुरादा़ीनां ख्वस्बविपयेकु पाटबम् （चसि． 9.49 ）
इन्द्रियात्मन्－पु，हृन्दियाणां धोत्राद्दीनां स्वस्वक्रिया－ हेत：－（ कात्मा ）（चशा．४．८）
इन्द्र्र्यधिकार－कु．，इृन्द्युयम् अधिकुल्य कृतं प्रकरणम् （चसू，८．३）
इन्द्रियाधिप्टान－न．，ज्ञारीश० ज्ञानेन्द्रुगस्य आध्रय－ स्थानाजयवः，यभाडक्षि चधुरुरिन्त्रुस्यधिष्टानम्
（चस्．८，इ．）
इन्द्रियानीक－न．，ज्ञानेन्द्रियाणामानीक समूहः तस्य रिश्नन्यधिक्रल कृतोडध्याय：चरकसंहितायामि－ न्दियस्थाने चनुर्थाध्यायस्य नाम（ चइ．४．१）

（चशा．१．२१）
（ चशा．१．२२；चसू，८．३）
इन्द्रियायतनदोव－पु．，जानेन्द्नियस्थानस रोगो ज्ञानेन्द्रुयस्थानविनाशो वैकल्यंय वा
（ मुस्．२×．९）
इन्द्रियार्थ－पु．，चभ्रुरादृन्तानेन्द्रुयम्राद्यो विषय：，शब्दु－ स्पर्रार्परसगन्धा：पझ्ञविषया：
इन्द्रियोपक्रमणीय－वि．，अध्यायसंज्ञा० इन्द्नियोप－ कमणमधिकृल्य कृतोडप्यायः।（चस्，८．9）
इन्द्रियोपघात－पु．，लक्षण० ज्ञानेन्द्रियनाशः
（असंसू．₹०）
इन्द्रियोपताप－पु．，लक्षण० चभ्भुरादीनामिन्द्रियाणां
स्वक्म गुणाहानिः（ नुस्，४२．१०（३）
इन्द्रियोपराम－पु．，हक्षण० हृन्द्युयस्य नित्रहः
（असंस्．५．）
इन्द्रियोपशायः－वि．，इन्द्दियानुपघातकं，हृन्द्नियसुखा－ वहम्（ चषि，८．१५9）
इन्ट्रोक्तरसायन－न．，इन्द्रेणोक्छो रसायनकल्प： अस्मिन् रसायने निक्ना हिमतत्रभवाः दिन्याऔ－ पघयो भर्तन्ति－ऐेन्दी，हाली़ी，पयस्या，क्षीरपुप्वी， श्राबणी，महाश्रावणी，श्राताबरी，विद्दरी， जीक्नी，पुनरंबा，नागबला，स्थिरा，चचा，छत्रा， अतिच्चन्रा，मेदा，महामेका，जीत्रनीयाश्राम्याः। सेबनविधिः फलच－पयसा प्रयुक्ताः कण्मासात्पर－

मायुर्वंयश्ञ वर्रणसनामयत्वं स्वरवर्णसंपदतुपचयं मेधां समृत्तिमुत्तमबल्लमिशंध्रापरान् भावाना－ वहन्ति सिढाः（ चचि．१．（\％）६）
इन्बन－न．，अभेराहारः（अह्से．३．८）
इम－पु．，हस्सी，गजः（ सुड．५५．२५）
（इमा）－खी．，हुस्तिनी（ सुड．४१．४९）
－कणा－ब्री．，गजविष्पली（ मुज．प२．४२）
－कणिटका－ब्री．，गोक्षुरः（र．१५．४०）
－कर्णिका－बी．，घनस्पति० गगजकर्णीति प्रसिद्दा，
 ．उपदिश्श（र．१५．४०）
－कण्णा－बी．，गजपिप्पली（ मुछ．प२．३द）
－केसर－न，，नागकेसरम्（ गुचि．३८．५२）
चन्धा－बी．，स्थाइरफलविषमेदः（ यक．२．५）
－पुट－न．，गजपुटम्，न्रिंभदत्रुलमिते खाते घट－ संपुटितमौषंध संख्याण्य कर्जाध उपहानि स्थाप－ यिस्ता परिपचनम्（र．२．१९．）
－धुण्डी－बी．，हस्तिगुण्डी（र．११．९१）
इयत्ता－स्री．，मर्याद़ा，परिमाणम्（असंसू．₹४．३）
इरा－बी．，सुरा，मयविशोषः（ध．६．२५५）
－बती－ब्बी，वटपन्री（रा．४．．२१9）
इरिमेद्－ु．，बनस्पति० खद्रिमेद्ः अरीमेदृ：विट्र् खदिरः，गुणा：－कपायस्तिक्तः，रीतः（घ．） उब्गः（ रा．）रक्तस्तम्भन：，आमस्रम्भनो，मुखरो－ गहरो，भूतचिनाइक：，भोफारिसारकासझो， बिषबीसर्प्रनाशनश्र（घ，प．१尹き）
ह．．．—दुर्गधि खेर．
म．－दोण्यासेर．गंधिया हिंनर，घाणेरा संर．
ग．－一ांधिलो खेर，इरिमेद．
बं．－चुयेवाब्ला बिट्रयेर．
इरिवेश्धि－बी．，रोग० ध्रुन्रोग० त्रिद्दोषजा सबंदोष－ हक्षणयुता शिरोगता गृत्ता उम्ररुजा सज्वरा पिङका （सुचि．२०．6－6）
इरिवेश्विका－त्री．，इरिबेली़ी（ सुनि．，१३．१५）
इलि－पु．मत्सजातीयम्राणि०（कासिल．2४，40．49）
इल्री－पु．，इलीः（काखिलः २．．4．0．49）
 इल्य－न．，इृलि：मस्स्मार्तीयप्राणि०，इलि：，इ्ली， इलीशाश्र अस्य पर्यायाः（काखिल，२．，प०－५，） छ०＇इलि＇．
इप－पु．，अभ्थिनो मासः（ युसू．६．६）

इपीका－ख्री．，काशाइलाका，दूर्मतूली（अहसू．२१．१०） इサु－पु．，शरः（ घ．४．१₹५）
－पुछ्बिका－सी．，शरपुत्बा（र．११．५२）
इए－बि．，ग्रियं हितं च（चचि．१५．9२）
प्रियमात्रम्（ गुसू．४६．४पड）
गन्ध－चि．，ययोचम्नमाणगुणैरुपेतम्（असंशा．८） मनोहारिगन्धोपेतम्（सुड，४७．२६）
－संस्कार－पु．，रचिकरः पष्यद्य संसकारः
（सुस्．ช६．४पद）
इएक－पु．，इृ्टः，परण्डः（चचि．१४．४३）
इप्रका－खी．，गृत्वादिनिर्माणार्थ कृतो द्रग्टम्तण्ड： पकेट्टिका（ सुचि．₹२，५） ऊषमस्वेदार्थम् उद्घर्षणार्थ च हूंयं प्रयुक्षा भर्वति（मुचि．२૪．५ड）
－पथक－न．，लामजक्जम्（घ．३．८६）
－स्वेद्－पु．，जलाद्यवसिक्का，आर्द़ालक्कवरिवेधि－ तया वा तेंपक्या कुतः स्वेद्ः（सुचि．३२．४） गुल्मेऽस्यावचारणमुपदिष्टम्（ सुड，४२．५६）
इप्टि－बी．，यजุः（चचि，८．१८४）
इप्टिका－की．，इएका（सुचि．२४．५६）पहा＇इश्रका＇
－यन्त्र－न．，गस्धक जारणार्थ यत्र० भूसौ वर्तुलं गर्त विधाय मएं गक्मीरोदरं भुंदं मृण्मयं पांत्र तदूतीमध्ये संस्थाप्य तंन्रैकामिए्टिकां मध्यगतर्तवरीं च निधाय इट्टिकागतगतः परितोड ह्नुलोच्छूरायमाल－ वालं विधाय तन्नें पारदं क्षिप्ता नदूर्तमुखे वखं प्रसार्ये तच छढं बज्ञा तड्रुपारि समभारं गन्धंक दर्वा न्युज्जमह्धेन गवैमुखं र्द्र्बा मह्रपालिमध्य－ भारं मृद़ा सम्यक् र्व्ध्वोपरि बन्योपलै：कपोत－ पुरं पुनः पुनर्देयम् । इप्टिकया पारदुस्य यद्रणात् एततयन्नमिटिकायद्रनाक्ना कयितम्। तेन निर्धूम－ गन्धक्जारणं कार्यम्।（र．८．५२ तः ५५）
इष्वास－पु．，इयुमोक्षकः，बाणमोक्षकः（चबि．८．४२）

## ई

ईक्षण－न．，दर्रीनम्（अहुसू，२४．१）
ईक्षणाश्जन－न．，नेत्राअनम्，अझनम्（ सुड．३९．२६३）
इक्षित－न．，घट्टि：दर्शनम्（असंश़ा，८．३२）
ईति－ब्री．，उपद्भव० रोगादिदुदैंगम्（ सुसू．५．३२） हैंतयः－अन्रादिक्षयहेतबो डतिवृष्याद्यः अतिवृध्रिरनावृष्टिर्मूधकाः इलभाः खगाः ।

स्वचक्रं परचक्क च सहैता इतयः स्टृताः ॥
（ सुसू．प．३२ ड）
अतिबृप्टिरनाबृष्टिस्सूपकाः शलमाः श्रुकाः ।
अल्यासलाश्य राजानः पडैता हैंतयू：स्मृताः ॥
（कामन्दकीय－र्ु० १．६३ मह्दिनाथ०
नीविसारः १₹．६३）
अतिवृष्टिरनावृष्षिः शलभा मूपकाः शुकाः।
असत्कर红 द़्ड्ड纤 परचक्राणि तस्कराः ॥
ईप्सित－चि．，ह्टम्，अपेक्षितम्（ सुचि，३४．४）
ईप्सु－वि．，इच्छुक：，अभिलापी（ सुड．६०．१२）
ईरण－पु．，चातद़ोपः（सुचि，२४．90८；अहस，9५．9२）
ईरिण－न．，उपरं क्षेत्रम्（ सुक．३．१०）
ई़रित－यि．，प्रेरितः（चनि．द．र）
विलायित：（चस्，६．२२）
ईष्ट्यक－पु．，छग्योनिः，संरेतस्क－पण्ठपुरुपः；छप्षा ब्यवाय－ मन्येपां ब्यवाये यः प्रवतंते । ईंर्प्यकः स च विशेयः।（सुशा．२．४9）हैर्यार्यनिः इल्यस्य चरकवाग्मटोच्चपर्याय：
ईष्या－ली．，मनोविकार० परसंपत्ताबसहिण्णुता （सुसू．9．२५（३）
समाने द्वच्ये परसंबंधप्रतिपेधेच्छा（चसू．५．२७）
－रति－पु．，ईष्येकः पण्ठः（चशा．२．२०；असंशा，२）
इर्र्यक；हग्योनिषण्ठ：म्र०＇इर्ण्यक＇．
ईैप्यद्यद्रुपु．，नपुंसक，ईैर्यक：（ असंशा．२．૪५）
द्र०＇ईर्ष्यक＇
ईर्प्यु－घि．，ईप्य्यायुक्त：（चदा，८．२१）
ईंशाकोण－पु．，ऐशानी दिक्；रसशालाया ईशकोणके
सिद्धवस्तूनां स्थापनं प्रकुर्याव्।（र．७，૪）
ईशान－पु．，महेश्वरः（ सुचि．२२．१२）
ईशानी－त्री．，शमी（ ध．५．．४५）
ई्व्वर－पु．，सृट्टिकारणम्，परमात्मा（सुशा．१．११）
रुदः：अहछ्कारस्याऽधिद़ैवतम्।（सुशा，१．८）
धनाख्याः विरोपेण सुक्रमाराश्र । ड़श्वरा हि प्रायेण
सुकुमाराः स्तिग्धाश्र भवन्ति ।
（चकपाणि，चक．५．२4）
（ई्व्वरा）－ब्री．，वन्त्यक्योटकी（असंड，૪२） （ ईश्वरी）－त्री．，वन्ध्यककोंटकी
（र．२९．．३४रा．३．२७३）द्र०＇ईश्वरा＇．
रद्धजटा（रापरि，₹．२४）
नाकुली（रा．6．१५२）
लिक्निनी（रापरि，३．१६）

१०० [ईविका ] आयुर्वेदी़-शान्दकोशः [ उच्छित्रतक्ष ]

ईपिका-ब्री., रारिका (चसि. २.२२)
ईह-कि., चेप्रायाम् ( युड. ३२.३२१)
ई़हा-ब्री., चर्या, चेशा, बान्छा (अहस्. १.₹६) ( सुशा. ४.रे)
ईहित-न., चेश्टितम् ; कायिकंकर्म (अह्टस. 9१.74)

## उ

उ-पु., श्रिa:, धनुरो धात्री बा
(र. २०.२२२) ( शान्द्स्तोम: )

उखर-न., खनिजलनणम् (घ. २.२२)
उखल-पु., तृण० भूरिपन्न० बलद्दो रूच्यः पड्युम्यः सर्बंदा हितः ( रापरि. ८. ४६)
उखा-खी., शारीर० कक्षशिरःपार्धरयोर्निम्नभागः
( चश़ा. ५.११)
-पात्र-स्याठी ( युड. ४४.३४)
उग्र-( परिव ) वि., तीवम्, वीक्ष्णम्, सकोधम् अट्यन्तमसहनीयम् (च₹. १२.६८)
न., बनस्पति॰ बस्सनाभः (ध. ७.१२८)
( उग्रा )-बी., बनस्पति॰ बचा ( मुड. ५१,२८)
मेथिका (ध. ६.११9)
यधानी (रा. ६.१४9)
-कर्मन्-बि., मारणादिद्युकार्यम्यवृत्त: (चइ. १२. १७)
-काण्ड-पु., वनस्पति०-काण्डीरः (ध. ४.६२)
नान्ध-पु., बनस्पति० कुटेरकः (रा. 9०, ८४)
पु., रसोनः (रा ५.९४)
न., निर्यास० हित्रु: (रा. ६.पष)
बनस्पति॰-पु., क्ट्फलम् (रापरि, ८.१०)
-(गन्धा)-ब्री., बनस्पति० बचा (युउ. प०, प₹)
अजगन्धा; गाही (रा. Х.१५३)
यबानी (घ. २.३9)
गन्धिका-स्री., बनस्पति० अजमोदा (रा. ६.१५१)
-रेवती-प्रह० सा प्रजां हन्वि, ' घहास्तहारिणां लोके
विपमाणां दुरातमनाम्। तस्कराणां शागानां च
प्रजां हन्युपर्रेवती ' " ( का. रेवतीकल्य, १०)
-वीर्य-पु., न., निर्यास० हित्रु: (रा. ६.५९)
-राग्द-प., हबेन वाडिते उदरे भानाहवर् जायमान
उज्चैर्नाद: ( मुनि. ८.९)
वि., उत्कट्राक्कियुक्तम् (सुक. २.१८)

उचित-वि., अभ्यस्तम् ( चस्. ६.४१)
उच्चटक-प., बनस्पति० उचटा (चसि. १२.१८-७)
उचटा-क्री., वनस्पतित बुर्द्रुराख्यशाणधण्टक्रफलोडल्पो विटष:, सरयूपकण्डे बारेन्द्रवां च प्रायसः उपलस्यके ( सुचि. ३८,८४) तामलकी (रा. ५.१४૪)
उच्चतरु-पु., बनस्पति० नारिकेलः (रा. ११.१०४)
उच्चय-पु., समूहः (र. २.५)
उर्बीयन्ते संगृद्वन्ते विक्षिक्षाः पदार्था अनेनेन्युज्चय: राशीक्कुल स्थापनम् (अहस् . १.४)
उचाटा-स्वी., वनस्पति॰ नागरमुस्ता (रा. ६.६२)
उच्चार-पु., विष्टा (मुचि, २४.,८) शाब्दो जारः (चरा. ८.५२)
-शायिन्-( परिव० वि०, ) उच्चारं घुर्रुरकार्दि कृत्वा ऐोते इति ( चशा, ८.५२)
उच्चिटिद्ध-पु.. कीट॰ बायब्यः (असंड. ૪₹)
बृश्रिकमेद्धः तनुद्दीर्घश्य ( असंड. ४३)
गुकतुण्डविपः कीटः ( मुक. ₹.५)
उश्चिटिब्नदपृल्षणानि चास्य बृश्रिकदंसावद्वदन्ति (चचि, २२.१५३)
उनैर्माप्य-(न., ) उचस्तरेण भाषणम्
उचौःश्रवस्-(प., ) अमृतमन्थनोत्पन्नस्तुरगः, शकबाहनमूत: ( सुचि. १५.६)
उचैःभ्रुति-( त्री., ) तारस्तरमान्रभ्रवणम् अल्पर्ब्द्यस तु सर्वंथेन अभ्रवणम् (चसू. २०,१9)
उच्छाद्न-( न., ) गन्धद्यद्येण शरीरमार्जनम्, उस्सादनमम , उद्रूर्तनम् ( असंचि. Q)
 (असंउ. २४)
उचित्छहन-(न., ) लक्षण० छिक्र ( मुड. १6.दर) नासिक्या वायोरन्तः्रवेशनम्, नेन्रे विलम्बिन्युच्छिह्हनं कार्यम् ( मुड, १९., )
उचिछ्दन्द्नन-(न., ) लक्षण० ध्रुत् (असंस्, २९.१६)
उच्छीर्षक-वि., उच्ह्ट्तशिरस्कम् (सुचि. ३६.२₹) न., रार्यायाइिचरोभागः (असंड. १)
उन्हून-वि., ठक्षण० उस्कतरोफयुक्तम् (असंसू. .४०,५)
उच्छूय-पु., संबन्धः आधिक्यम् ( मुड. ३८.१४)
उच्ह्राय-पु., आधिक्यम्, उन्नतत्वम् ( सुचि. २४.१९) दीर्घंत्वम् ( गुस्. ३५.१२)
उचिछ्हूत-वि., लक्षण० उत्सेधम् ( मुसू. १२.9०)
उचिछ्बूतזश्न-बि., उच्चूनाधम् ( चवि. १७.६१)

उच्छ्छिति-ब्री., उच्च्य:, संबन्ध:, आधिक्यम्
( युउ. ₹०.96)
उचछ्छृस्तुपु., हक्षण० श्वासागम: ( मुरा. २.५५)
उठछ्कासरोधक-वि., टक्षण० उस्छ्रासस्य आसमन्ताद् रोघक: ( मुज. ४२.१३२)
ध्वासागमस्य आसमन्ताद रोधक:
उच्छ्वासाधरोध-पु., ध्वासनिर्गमाचरोघ:
-वस्ति-पु., वायोर्निक्कासने कृत्बा गृहीतो बस्ति: (चलि. ५.६.)
उचछ्छ्वासावरोधन-न., लक्षण० श्वासम्रहणस्य अवरोध: ( युनि. ८.२१)
उच्च्छासोपरोध-प., लक्षण० उच्छ्धासे कृच्छृत्व्वम् श्रासागमस्य अवरोधः (असंसू. २६. १९)
उज्जुम्भण-न., लक्षण० जुम्भायाः प्रवृत्ति:
(र. १२.е.)
उज्ज्वल-पु., पट्टिक० कुधान्यमेदः ( चस. २७.१४)
पु., इह्नाररसः (अहसू. २.३१)
वि., सोभनः ( अह्स् . ३.४१)
न., सुवर्णम् (रा. १३.१)
उज्ज्वाल-पु., क्रधान्य० उज्ञल (अहस्. द.@)
दू० ' उस्ज्नल'.
उटज-पु., न., पर्णशालग (असंचि. 6)
उटिका-बी., उड्रुकम्, उड्डः:ननक्षत्रम् उड्डकरान्द
सस्वरिंशतिसंस्याथ्थे (र. २०.२२२)
उड्रुप-पु., न., पिधानम् ( चाष. ५.२₹)
उड्डुपति-पु., सोम० ( मुचि. २२.द)
उडुम्बर-पु., उदुम्बरः ( भुचि. २₹.२९)
उण्डुक-पु., दारीर० पोहृलकः ( मुशा. ४.२५)
पकारायैकदेदो ब्रिभक्तलाधारः उण्डुकः अत
उण्डुकात् पकाइयो भिब्न: ( मुशा, ५.6)
सोणितकिहपभवः उण्डुकः ( सुशा. ४.२५)
चरके पुरीषाधारशाब्देन उण्डुकः भ्रतिपादितः
( मुशा, ड. ४.9७; )
उण्डुकस्थं मलं मलधरा कला विभनते
( मुशा. ४.१6)
उत्कट-न., बनस्पति० ल्वक् (ध. २.५०)
प., रक्षेक्नुः (अहस्, १५.२૪)
धान्य० शालि० कपाग्यमुरुर्ध्वादिगुणः
(चसू. 26.96)
क्षारः (ध. ४.१३५)

उत्कटक-पु., आासन० (असंसू. २८)
द्र० ' उल्कहासन.'
(डत्कटा )-बी., बनस्पति० सैंछली पिण्यली
(रा. द.१9९)

उत्कटासन-न., रारीरसंस्थिथि॰ गुदुपार्णिणसमायोगः मुशा. ३.१६; ( युनि. २.४)
उत्कर-पु., अनकरः (असंसू, ६)
समूह ( मुस्. ४५, ४)
 छेद्नमम् ( मुक. ८.9३०)
उत्कर्य-पु., समृद्वि:, आधिक्यम् ( गुसू. ४१.३)
उत्कर्षण-न., अघोगतस्योर्घंकर्पणम् (युनि. १.३)
उत्कार-पु., लक्षण० उद्वारः ( सुसू. ३१.१५)
उत्कारिका-क्री, मक्ष्यवस्तु० पूर्पलिका
(अहस्. ८. $8^{\prime} 4$ )
' पोलिका' इृति लोंक (चचि. १५.८३)
लव्सिका ( सुच्चि. २६.9ै)
रोटिका ( बुचि. १.८)
संयाबक्रकारः (सुचि. १0.4)
उत्क्रारिकाशब्देन तत्साज्यः स्वेद़ो विनक्षितः पएनु-

-कल्प-पु., उत्कारिकायाः पाककलपः (चक, १.२३)
उत्कारी-स्री., उत्कारिका ( असंचि. ५)
'气० उन्कारिका'
उत्कारान-न., उँर्घोषेणाज़ापनम् ( असंसू, ३६)
उत्कासन-न., रोग० कासः ( सुसू. २२.८)
उत्कृष कासनम् ( म्रसू. २.., )
उत्कुः्वा-स्री., भक्ष्यवस्तु० उत्कारिकः
(चचि. १५.२२6)
निल्यातामाद्वीनां ध्यदि़ पिश्रानां उष्णोदककमृद्वतपिंडा उत्कुख्रा उच्यन्ते.
उत्कुटुक-वि., उत्करकम् ( सुचि. ३८.५) दू० 'उक्कासन'.
उत्कुटुकासन, उत्कटिकस्य चिरासनस्थितिः;
( सुचित, ६.२२) चू० 'उलकासन'.
उत्कुपितचक्षुस्-वि., उक्षण० अभिम्यन्नं चभुज; अभि-
प्यन्द्दाख्योऽक्षिरोगः ( अहस्, २.७)
उत्कोड-पु., रोग० ल्वचि रागवदृतिकण्डूमन्मण्डलम्
( असंड. ३६)
उत्कम-पु., यथानिर्दिएक्रमाद्विपरीतः कम:
(अहतू. ११.२९)

उत्कुंच्चा-बी., भक्षष० तिलमाषाद्दीनां हपदि पिशणा-
मुण्योदकम्टद्विताः पिण्डा उत्कारिका वा
द० 'उल्दुम्बा' (चचि. १५.२२०)
उत्कुप-न., संत्रस्तर्वम् (चइ. १२.२६)
उत्कोशा-पु., जलच्चरक्षि० कररमेदः, मस्सारी
( गुसू. ૪६.9०4)
कुरह!, ( च. स. २ง. ४₹)
(परिवः) उच्चः क्रूनम् (अЕ्स्, ५.94)
उत्किष्टिएवि., स्वस्थानादहिर्निर्गतः ( ुुचि. ३४.५.)
-वर्वर्मन-न., नेत्र्रोग० सरकेन बातादिदोपत्रयेण
यद्वर्म उत्क्रिश्युत्किंक्ं सदृकस्मान्म्लानतामेति (असंड. ११)
उल्के देद-पु., क्रिन्नता मुखस्य शरीरस्य बा (र. ५.५३)
आर्द्रीभावः ( सु. सू. ४६.१९)
उल्केशरा-ह्रेम्मनिष्टीवनम् ( सुज. ६१.१६)
पु., लक्षण० (चसू. १३.५९)
अन्तरवस्थितदोपाणामितस्ततः संचलनं न पुनसत्त्र-
बृत्तिः ( सुड. ३९.9०9)
क्षोभः, प्रकोपः ( ( सुचि. ₹४.४)
सस्थानाच्च्यावनम् (चसू. १६.८)
घूल्करणम् ( डयुड. ४०.99)
-जनन-वि., यूक्कारम्वर्तरकम् ( गुसू. र६.१२८) उत्केशेरान-न., उत्केशा (अहसू. १र. ६9) ऋ० 'उल्केद'. उत्हेशरानबस्ति-पु., दोषोत्केशानाध्थुमुक्केशौषधयुक्षो बस्तिः ( सुचि. ३८.३२)
उत्केषेक-पु., लविषकीट० तदुणाः अम्भिक्रकृतिक:,
पित्तरोगकारी च ( मु. क, ८, ५-१२)
उत्कथित-न., वि., काथः कथितम् ( चस्, २३.9०)
उत्क्षित-वि., लक्षण० स्यानादूर्यंगतः (चसि. ५.9०)
-त्व-न्न., कर्व्वक्षिमत्वम्, भ्रूपक्ष्मग्रभृतीनां स्याना-
हूर्ण्वगमनम् ( सुल. अ२.४)
उन्द्धेप-पु., अज्योर्घंनयनम् (अहसु. ३.३९)
मयूरपिच्चादिक्रतन्यजन० (अद्धस्, ३.३९)
शारीरमूर्धगतलिरा० (अहरा. ३.३३)
 योस्परिकेशान्ते, मायुयुम्मणी, अर्धान्ुुले विशल्य-
प्राणहरे च ( गुशा. ६.६. मुरा. ६.६-७;२७)
उन्क्षेपण-( परिब) न., उर्व्वक्षेपणम् ( मुशा, 90.४६)
उत्बात-वि., उन्मूलित: ( युस, ६.३₹)
उत्तम-वि., उत्कृष:, धबह:, श्रेष: (चसि. ३.५५)
(उत्तमा)-ब्री., त्रिफला (र. १५.४₹)

रोग० गूकदोषजन्यपिडका० ( सुनि. १४.११)
गुछारोग० रक्षपित्ताभ्यां जाता मापमुदूनिभा पिटिका ( असंड. ₹८)
-कणिडका-बी., बनस्पति० कारवेह्ककसमद्रित्रफलगुच्छा सर्वानदुना वह्धी उत्तमारणी, सेहुण्ठः
(र. 90. $6-$-८9)
-कन्यका-वराराहीकन्द्: (र. १०.८८-८८)
कुमारी, कन्यका, कुमारी, उत्तमा दुमिधा
(र. 20.64)

(र. 90.८<-८s)

पीतकरवीरः (र. १०.८く-くऽ)
-चन्द्न-पु., न., धबलचन्दूनम् (चचि. २०.३२)
-देह-पु., मसकम् ( चसि. ३.५५)
-धूप-पु., प्तनाम्रहरोगे उपयुक्तो धूरक्प:
(का. धूपक्ष्प. १)
-मद-मदावस्था० वृतीयावस्था, ओजसि विहते
विदोपेणाासर्य हते उत्तमो मदो भवति
(चचि. २४.३७)
उत्तमाह-न., शिरो जन्रूर्वभागो वा (गुउ. १.९)
उत्तमारणी-त्री., बनस्पति॰ उत्तमकरणी
( भुचि. 90.6)
इर्द्दीवरी ( रापरि. ३.२७)
योधामह्धी गोधामझी बा ( सुचि. ६.१२)
उत्तर-वि., अधिकः ( गुसु. ३४.६)
म्रधानम् ( सुचि. ३७.द)
न., पृष्पस्य प्रतिवचनम् ( चबि. ८.८२)
साधन्योंपदिधिे हेतौ वैधर्म्यंवचनं, वैधर्म्योंपदिएे था साधर्म्यवचनम्,
( वाि, ८.३६)
-गुद्न-न., पत्वदृश कोषाब्वेष्वेकम्, यन्र पुरीज-
मबतिष्टते; दृहदन्न्त्योपान्त्यभागः ( चशा. 6.9०)
-तन्त्र-न., पश्रिमतन्त्रम्, तच परिशिटरुपम्
(मुस्. ३..३)
दन्त-पु., कर्घपझक्तिस्थो दुन्तः (कास्, २०.६)
-देहल्री-ब्री., दारराख्बयोरुपर्यासक्तं काष्टम्
(असंड. 9)
-पाद-पु., पादृृष्टम् (कासू, २८.)
-बस्ति-पु., उपक्रम० ( चस्. १₹.२४)
बस्तिप्रकार० उत्तरमार्गेण दीयमानः तथा श्रेष्ट-
गुणतया वोत्तरवस्तिः (चसि,., 40 चक)

- निस्हादुत्तरमुत्तरण शा मार्गेण द्रीयते ह्युत्तर्बस्ति: (असंसू. २८) उत्तरर्नक्नियन्ग्रम्-नाडीयन्न्न० अजाविशराहहारिणगोमहिपान्यतमज सेहमुनुनिम्नूदित विगतचिछद्यशिराप्रनिथिक्नम्द्ं नातिवर्तुल म्टु टढं कषाय-रकं सुखसंस्थाप्यौषधप्रमाणं न्युबजं विवृताननं निवेइ्य तस्मिन कर्णकयोर्हढेन सूत्रेण घनं समं च बं्चा परिवर्श्य पुनश्रान्यद्यक्तिमुखबन्धनांध्र सूत्रमुपधायाऽनुगुसं निधापयेत (असंसू. २. $)^{\text {) }}$ उत्तरबत्तिनेन्रम्-द्विविधं. पुरुपाणां खीणां चैके त्रिविधमाहु; (वालनाम् अपि) ( मुस्. 6.9 ₹ ड;.) उत्तरबस्तिनेत्रभ्रमाणम्- (₹) पुरुपाणाम्-चतुर्द्शानुल्यम्रमणं जातीपुष्ववृन्तसहराय्रं सर्षपच्छिद्ं सौवर्णाराजतादिमवं वा, मध्ये संनिविपकर्णिंक मूले द्विकार्णिंक च (मुचि. ₹८.१०0-9.9) (१) सीणाम्-खीनेन्रं द्राझुल्नम्नमाणं चतुरकुले संनिविएकर्णिके सुड़बाहिच्छिड्ं मुन्नस्नोतःपरिणाहुं, मूत्रस्नोतःसौष्यम्, केचित् स्रीनेंन्र मेढ़ायामसममिच्छक्ति अपत्यमार्गे पुर्वेन्द्द्रियस्थूलनेत्रं किश्निद्धिक्छिचदं च (सुचि. ₹ $6,90 ३-90 \%$ ) उत्तरबम्तिविधानं मूत्राघाते मूच्रशुक्कातीबदोोे अइसरीवणे हितम् (सुचि, १.99०)
उत्तरव्रम्तिबिध्रि:- (१) पुरुपाणाम्-अथातुरं स्तिर्धस्विन्नं वातमून्रपुरीषनिर्गमाव् प्रयिथिलाइायं सघृतक्षीरां यवागूं पीतबन्तं सावप्टन्मके समं निषपणम्। उग्गेन तैलेन स्वभ्यक्ते बसितमूर्धांन स्तबमेहृनं पूंवे इलाकगाइन्विध्य मूत्रमार्गे ततो बस्तिनेन्रं घुताभ्यक्षं षडस्रुलानि यावच्छनेः इानैः विद्धुध्यात्। (केचित् नेन्नस्य ग्रणिधानं सेढ़ायामसममिच्छन्ति। ततो बस्तिमवपीडयेन्नेत्रं निर्रेच)
(२) सीणाम्-पुख्यबस्तिधत् पूर्वकर्म कृत्बोज्ताना यायूर्वजान्वै स्तियै ग्रोनिमुखं प्रति सुमृदुपीकितं बर्सिं द्यात् (सुचि. ₹ $6.90<$ )
सीणामपत्यपथे मूत्रमार्ग च बस्तिः।
कार्यम-प्रसूतनामग्रसूतानां च प्रापगर्भग्रहुणकालानां गर्भाशयायोधनार्थमपत्यमार्गे चतुरहुलं निद्ध्याधेत्रम् । मूत्रकृच्छाद्विकिकारेपु तासामुभयरूपाणामपि मून्रमार्गेड हुुलं निद्ध्याब्नेत्रम्। कन्यानामप्रासद्वाद़रावर्षाणां मून्रकृच्छूददौ मून्रवर्म्मन्ये-

कमझ्रुलं निद्ध्याव्। अंगुलिग्रमाणं तासामेवाहुलिसटरां शेयम् । (मुचि. २०.90४-904 ड.) आर्तबकाले स्रीणामपाबृत्ता योनिर्बस्ति गृद्वाति किन्तु योनिग्यालाबत्यये प्रापे सल्यनार्वंककालेडपि योनिमार्गेण बत्तिः दीयते। (अमंस्. २८,60) खेहप्रमाणम्-उत्तरबस्तेः सेहद्नव्यप्रमाणं पश्शर्विशा वर्षमारम्य परमं प्रमाणं प्रर्कारितंत, तत्, सुभुत्रमतानुसारेण प्रकुखग्रमाणं भर्वति, चरकमतानुसारेण तत्पुनः अर्धपलम्, षंचर्चिशाद्धघोबुदुयनुसारेण मात्रा प्रयोक्तब्या। सांद्यत्सरिकबालंक खेहपलस्य पश्खविंशतितममंशमारम्य द्विबत्सरिकाढ़ौ प्रतिबत्सरं पर्यंतिंशानतमस्यांशस्य वृद्धिं बिद्ध्यात याबत् पश्वविंश्रतिबार्षिकस्य पलं स्यात् ।
(सुचि. ३ध.१०२ ड.)
खीणां स्नेहमानम्-उत्तरबस्तेः स्नेहृस्य परमं म्रमाणं स्वाहुलिमूलसंमितंत् प्रसूतं वर्तंते। अस्याइर्वांग्नुद्धिविकल्पितं प्रमाणमुपयोक्कब्यम्। गर्भाशयशोधनार्थे च स्नेहमात्राद्वैगुण्यं च।
( सुचि.३屯.१०६) ( सुचि. ३७.११५)

निरूह्होत्तरबस्तिप्रमाणम्-ः) पुर्षाणाम् उत्तरबस्ते: कायम्रमाणं मात्रायाः वस्तिरोधनार्थ स्वह्त्तसंमितं प्रसृतं वर्तंते-२) खिया: प्रसूतायाः प्रसूतिरहिताया वा गर्भग्रहणयोग्याया गर्भाशयदोधनांथ्र द्विप्रसृतं बतंते-३ ) कर्येतरस्याः (अभ्रसूताया: प्रसूतागाः चा) कर्यायाः अप्राप्तदादरावर्षाया ब्रसिशोधनाथ प्रुख्पथत् स्वहृम्तमितं प्रशुतमेव घंते
(सुचि, ३०.99६-१96)
उत्तरबस्तिगुणा:-चुटं शुकरोगित चाहनानों कषसाख्यं पुध्वोद्रेके, पुध्ननारा, मुत्राघातान् मून्रद्रोपान, योनिव्यार्थि, अपरायाः निर्गामरोध, शुकोत्सेकं, खर्कराम्, अइमरीं व्रसियंक्षणमेहनशूल्यन् अन्व्रानपि बस्तिगतान् घोरान् ध्याथीनारार्यति।
उत्तरबसतेः सम्यरद्न्तलिश्नानि ब्यापद्व: क्सश्य स्नेहबसिवदेव्व (सुचि, ३७,१२७)
स्नेहेडनागच्छाति सति शोधनैर्रोणैः संयुक्तां बसित वर्ति वा विद्ध्यात्, अथवा बस्तिद्दारमेपणीं प्रवेशयेत्, नाम्ग्रधः प्रदेशां का उत्तरसुप्टिना पीडयेत् (सुचि, ३ะ.996-96.95)
यस्तिकर्सन्-न., उत्तरबस्तिविधिः, घणस्य पद्युप-
कमेगूपदिएः ( सुचि. १.८)
-वस्तिसिद्धि-त्री., अप्याय० (चसि, १२.१)

-भक-वि., भैषज्यकाल० भच्त्रोत्तरम् औष्धसेवन-
कालः (अह्हसू. १६.२२)
-मक्तक-वि., उत्तरभक्तः ( असंसू. . ५)
-मुप्पि-पु., ब्री., मुप्रेरग्रभागः ( सुचि, ₹6.99९)
-चातिक-वि., वात्रधानो विकारो स्तणो वा
(चसू. १४.૪૪)
न., बातपधाने विकारे हितं मूलादि
(चसू. १४.४४)
बिल्वोडन्मिमन्थकाइमरीपाटलाबलनृहतीशालपणींकरमद्दोदिन्दव्याण्युत्तरवातिक विजानीयात्
(चक, चचि. ८.७३)
-चायु-पु., उत्तरो मर्व, तत्र कड्क्तुपु मथ्ये हेमन्ते उत्तरंदिसो जातत्वादुत्तरो वायुवंहृति
(मुसू. ६.२३.२૪)
-चारुणी-ह्बी., वनस्पति० उत्तमारणी (र. २५.६४)
६न्द्रवारुणी (र. २५.६४-६६)
उत्तरक-न., सरम्। दभः उपरितनदुवांशः

> (चक. १.१७)

उत्तरण-न., विशिप्रेण निर्वापणेन कोमलं विचित्रसंस्कारकरणोचितं च जातं लोहम् थीजापरपर्यागम् (र. ८.३१)
उत्तरापथिका-त्री., बनस्पति० दाक्षाप्रकार:
(ब. ५.५e)
उत्तरासङ-पु., उत्तरीयं बस्लम् , संब्यानम्
(चङ. १२.२6 सुसू. ३."४४)
उत्तरीय-न,, संब्यानम्, उत्तरासक्रः । (र. ૪.६१) द्र० 'उत्तरासझ्ग '
उत्तान-वि., देहस्स पृष्ठददेशः धरण्यां निधाय आायान:, ऊर्च्चमुखः ( अह्टस्त. १९.४६)
( उत्ताना)-ब्री., अन्युब्रता योनिः (चचि. ३०.८२)
-देह-वि., उत्तानशरीरः (चसि.३.२६)
-पत्रक-पु., वनस्पति० रतैरण्ड: (ध. १.२९६)
उत्तुण्ड-(परिव.) उन्रतम् वारिब्द्यद्नदवतुत्वतं शल्यम् दइयमुखम् ( अह्स्ट. २८.२१)
उत्तुण्डकी-त्री., वनस्पति० करझकः, उत्नुण्डक्यास्तिक्फता तिन्दुकेन सह्द मधुरायते (असंस्. 6)
उत्तेजन-न., दीपनम् (असंसू. २५)
उत्त्रास-पु., हक्षण० भयम् ( असंड. ३)
उत्त्रासन-न., खद्रहस्तस योधस्य दर्शानादिनाssकुलीकरणम्, एपा चिकित्सोन्माद़ाद़िवातरोगे प्रयुन्यते (अह्दसू. १९.४ऽ)

उत्थान-न., उद्योगः, पौरुपम् ( चवि. ८.११. )
क्रियारम्भः (चवि.૪.१०)
उत्पत्ति:, संभ्राप्तिः ( युचि.१.₹) ( सुचि.९.६ट )
कारणम् ( मुज. ३८.३१)
उत्थापक-पु. यो र्रणमुत्थापयति सः परिचारकः
(चसु. १५.०)
उत्थापन-न., पुप्टिजननम् (चचि, २८.,६)
मृतस्य भस्सीभूतस्स लोहस्य पुनःखर्परापादृनम्
(र. ८. ४०)
पारदसंस्कार० खेदृनेन सूर्यतापेन बा मूच्च्छनजन्यद़ोपाणां विनाइ़नं कृत्रा पारदस्य चाखल्यतेजस्वित्वगौरत्वादिकविशिएस्वरूपापादूनम्
(र. ८.६५)

उत्थापनक-न., घटयन्रम् ( र. ४.५१)
पारद्सोल्थापनकरम् (र. ३.५१)
उत्थित-वि., जातम् ( मुचि. १.१४)
उत्थितोपतरु-पु., बनस्पति० सरलः (रा. १२.११६)
उत्पत्ति-ब्री., जननम् (असंशा. २)
-कारण-( परिव., ) न., वायुः, संभवहेतु:, भूतानां भाधकरो हेतः ( युनि, १.৮)
-हेतु-दु., उत्पत्ते: साक्षात्कारणम्। ( सुनि. १२.३)
उत्पल-न., नीलकमलम् ( सुचि. २८.२३ )
रक्षं च रात्रिविकासि (र. १९.१०२)
शाक० कषायं रक्तपित्तहरं च ( चसू. २७.११५)
वनस्पति० कुष्टम् (ध. ३.४९)
नीलोट्पलगुणाः-जलगन्धापनयनार्थमुपयुज्यते
( मुस्. ४५.१२)
-कन्द-पु., न., रस्तोप्पलकन्द्: (अहस्त, ६.८9)
नीलोट्पलस्स कन्दः ( युसू. म६.३००)
क.्द्द्क-न., उत्पलकन्द्द ( अहस्त, ६,९१)
-किसल्क-पु., पझकेसरम् सांग्राहिकरक्तपित्तर्रश-
मनानां श्रेष्ट: (चसू. २५.४०)
-नाल-पु., शाक० कमलनालः, शाकमस्य शीवं स्वादुकषायं कफमारतकोपनं च (चसू.२७.9१6)
अस्य क्षारः सकफे सपिचछे कणठमार्गंगे प्रथिते
रके उपयुज्यते (अमंचि. ३)
-पत्र-न., शास्त० उत्पलपन्रतुल्यं तीक्षणधारं पड क्रुल-
प्रमाणं छेढ़नभेदनोपयोगि ( मुसू. ८.३-૪)
-सेद्यक-पु., कर्णबन्धाक्कृत ० पश्घद्राकर्णन्धन्घेण्वेक:, वृत्ताग्रतसमोभगपालिस्पल भेयकः
( (ुसू. १६.१०)

उत्पलक－न．，कुजकं छगणम्，छाणं，गोबरम् （र．५．४३－૪૪）
उत्पलाद्विवर्ग－पु．，उत्पलरकोत्पलनुमुदसौौग्बिक कुक－ लयुुण्डरीकाणि मधुकं चेति । तदुणाः－दाहपित्त－ रक्कविनारानः पिपासाविपद्धद्योगच्छहर्दिमूर्छाहरः
（ गुसू，₹く．प२－५३）
उत्पलिनी－ब्री．，चनस्पति॰ कमलम्（रा．१०．२4०） उत्पाचित－कि．，पाके नीतम्（ कुचि，९．२०）
उत्पाटक－पु．，कर्णपाल्यां कर्णनेधापयोगेन जायमानः उपद्रवः（ युस्，१६．२६）［६］
उत्पाटन－न．，शाल्यतन्न्रे उपक्रम०（ चसू．११．५५） घणवेद़ना०（ सुसू．२२．११） वाताधिमन्धे लक्षण० नेत्रस्य बहिरुर्ज्ज बा कर्षणयव् पीढा（ सुड．६．9२）
उत्पात－पु．，कणंरोग० गुर्वाभरणभाराद्यैः प्रकुपिताब् पिच्तशोणिताज् इयावादिगुण：स्फोटादिसंयुच्चभ्य यः श्ययध्रः स उत्वातो नाम रोगः（असंड，२१） अनिएसूचकं निर्बातादि，आगामिभयसूचकं धूम－ केतुतुःस्बमादिदर्शननं च（ बुड，३९，२६७） नेग्र्रोग० सिरोत्पातः（ मुज．१．२७） अन्र मीजिपादियिसिद्ध तैलमुपयोज्यम्
（सुचि．२५．१६．96）
－रोग－पु．，रोग० पुनःपुनख़्रक्रमाणेडपि अयं शार्नित नैति（काखिल，94．9४）
उत्पिण्डिताक्ष－कि．，रोगलक्षण० पिण्डीभूते इइ अक्षिणी यस्स सः（चनि，८．८ ）
उतिपए－वि．，चूर्णितम्（ अस्，ठ५．१9२）
न．，सन्बिमुक्तभम्न० विरोपेणोष्पिटे संधावुभगतः शोफो बेद्नापाटुर्मात्रो विरोषतथ्र नानाप्रकारका बेद्ना रात्री प्रानुर्भ्शस्ति（ डुस्．४२．१०．（२）
उत्पीडन－परिब० नन．，उच्चमनम्（ युनि．६．४）
उत्पुटक－पु．，कणंवेधापयोगेन जायमान उपदब०
（ गुस्．१६．२६．（६）
उत्पुटन－Тरिं० न．，ल्क्षण० दरणम्（ असंड，२२）
उत्पेप－प．，हेतु० संध्यस्थिर्पर्पणम्（ चवि．५．9८）
उत्पेपण－न．，हेतु० अस्पिपर्वांद्वानां घर्पणम्（चसू．१८．४）
उत्प्रवन－न．，मण्ठुकबद्ड़्ड़यनम्（र．२．८．८ ）
उत्स－पु．，निम्नायुत्तिप्जलम्थानम् ；उस्सा इति पर्यायः
（चम．चसू．२ड．२१४）
उत्सझ－पु．，अन्कः（युचि．६．४）
बन्ध०（असंसू．३८．〉२） आ．को．सं．१५

वर्मनोडघः क्रोडभागः（ सुड．३．९）
म्रणवस्तमद्रदे०，श्रिखरम्，चिरस्थितपूयावदारणन－
गाभ्भीरशुपिरम्नणवस्तुपदेशःः उसनलतुल्यन्वाहुत्सक：
（ घुचि．१．३૪）
पूयस्य सन्न उत्सब्नः（ युचि．१२，४）
（ उत्सह्गा）－ब्बी．，नेन्ररोग० उस्सक्निनी（असंड．११）
उत्सहिन्न－वि．，विंशातिमणभेदेन्चेक：，स्यूलपर्यन्तो
मणाद्दहिः पूयावकाशास्योत्सद्नवान्
（चचि．२५．२०－२१）
उत्सझ्निनी－ब्री，वर्माध्रयनेत्ररोग०（ बुड．₹．१०）
लक्षणम्－रकेन रका ततुल्यपिटिकाभिराचिता
पिटिका（असंउ．११）
चिकिस्सा－छेद्दुप्वंकें लेखनं कार्यम्
（ मुठ．१३．१६）
सर्वजोल्स户्निनी－साख्य नेत्ररोग०（सुड．१．४०） उत्सन्न－वि．，उकृः（युनि．५．६）उदूतमांस：
（चचि．२५．२०－२१）वृद्ध：（ चसू．१३．५३）
उद्भूतम（चक，५．२७）
उत्सर्ग－पु．．विलज्जनम्，उत्सर्जने，प्रवत์नम्
（चसू．२८．२२）
प्रायोभावी सामान्ये नियमः（चवि．८．१३४）
उत्सर्पिणी－स्री．，उन्नतिकालः（ काशा．पृ．४४ ）
उत्सा－स्री．，निम्नादुत्तिध्ललस्थानम्
उत्साद्न－न．，उद्रत्तनम्，पिथादिना शरीरमलाषकरणम्
（चस्．१．९१）
उपक्रम० निम्न्रणस्य उन्नतिकरणम्，मांसबर्धनम्
（ बुचि．१．८）
परिग्रुकमांसानां अल्पमांसानां गंभीराणां च बातात्मकानां रक्तवित्तात्मकानां चापामार्गोदिकि： सर्षि：संस्कारं आलेपनें च कतैग्यम्（ हुचि，१．८२） उस्सावृनीयद्व़्याणि－अपामार्गाधभगन्धा，तालपन्री， सुवर्चलार्दाजि（ सुस्．३०．३०）
मांसवर्षनम्（उ．सुसू．३७．३०）
उत्साह－दु．，चैतसिको धर्म：，मनस उछ्धासः
( सुचि. ३८.५०) (चसू. १८.४९.

संर्वेश्रासूयोगः（ अहस्．११．१）
अध्यवसायः（ अहस्．११．१ हेमा．）
उत्तुहितम्रोतस्－वि．，ऊर्घपूरितस्रोतसः श्रिशोः कास－
ब्वासवमीप्रादुर्भावः（ सुश़ा．१०．२९）
उत्सूप－वि，，ल्यक्रम्（ गुसू．४६．४ष६）
चहिंबेग－वि．，ल्यक्तविण्मूत्रदिकः（ युचि．₹८．₹）

उत्सेक-पु., भाधिक्यम्, प्रवर्तरनम् (सुचि. ३७,१२६) अतिगर्वंः (चस, द,२७)
उत्सेध-पु., उक्षतिः (चवि. ८.११७)
उक्षतत्त्वम् (चस्. १८.द)
शोफ: (असंनि. १३)
उच्हूाय: (र. २.द)
उत्सेहन-न., उन्मार्गतगमनम् (चवि. १,२५ (८) अन्यनाडीगमनमच्चस्य (असंसू, १०.२५)
उद्क-न., जलम् (चस्. २७.९6)
-ज-न., वनस्पति० पझम् (मुड, 子२.906)
-धरा-ब्री., स्वग्विशोषः, षट्सु व्वक्षु प्रथमा बाह्युस्तक् (चश्रा. ५.४)
-पायित-वि., पायना, निर्षुत्तानां शाख्वाणमितपानां तरक्षणाद्द्ववद्व्येयु निवापणं पायना
( सुस्. 6.92)
-पूर्णद्दतिक्षोमसंस्पर्श-वि., जलपूर्णदतेश्रालनात यः संस्पर्शस्तद्वत्संस्पर्शों यस्य-उदरस्य सः; जलोद़ररोगाबस्था० (चबि, १२.र०)
-पूर्णोदर-वि., उद्कनिमजनादितो बहुपीतोद़क: (सुस्. २७.२०)
रोग० तत्वर्वरं चिकित्सा च जलनिमजनाद् जलमृतादीनां मृतोपमानां जलपूर्णमुदरम् भवति । एवं विधमुदक्रपूर्णोंदरं नरमवाक्रिरसमवपीडयेद्, धुनीयाद्वामयेद्धा भस्मराथौ वा निखनेदामुखाव
(सुसू. २6.2०)
-प्रक्षेपण-न., सलिलपूर्ण भाजने बखादिपीडिते आकण्डमपरश्रीत जलनिक्षेय: जल्यीतलकरणोपायेववेकः (सुसू. ४५.95)
-प्रादुर्भाब-पु., उदरे जल्लोत्पत्तिः (चचि. १३.४८)
-मध्विका-ल्री., निक्षेपण० आकाशान्तराले निरन्तरनिहितवेत्र थेण्वादि़िरिरचिता बेश्रगृहाद्यभिधाना जले भूक्यादिस्पर्शा भावाद्पेपान्तरानुदुयार्थमुपयुज्यते ( सुसू. ४५, १6)
-मूर्चिछछत-वि., जलसंयुक्चः (चचि, १२.૪₹)
-मेह-पु., कफमेहरोग० शीतं श्वेतं निर्शन्बं बहूदकमिव स्वचंध मूत्रं मेहाति ( चनि. ४.90) तन्र चिकिस्सा-पारिजातकपाय उपयुक्त:
(सुचि. ११.३)
चहस्रोतस्-न., अठधातुवहलोतस.
उद्कवहे दे स्रोतसी तयोर्मूलं तालु क्छोम च तन्र विद्यस्य पिपासा सद्योमरणं च ( सुशा. ८.१२)
-सात्म्य-(परिव) न., सात्म्य० उदकग्रहणाद्मवद्व्याणां साल्म्यं गृह्नते ( गुसू. ३५.३ऽ)
उद्कान्तरित-वि., उद्कर्य भोजनमच्ये पानम्, काऩौ पिण्डीमध्ये जलम् अन्ते च पिण्डी इति उदक्कान्तरितम्, सक्तुभक्षणविधाबुद्कान्तरितभक्षणं न विद्हितम् (अहस् . ६.₹०)
उद्कीर्य-पु., वनस्पति० करअभेद़ः, अस्य फलं पक्तारायगते दोषे विरेकार्थमुपयुज्यते, चिरबिल्व:
(8, 4.908)

उद्कीर्यका-स्री., वनस्पति०=उदकीर्यः (सुसू. २., ) इ० ' उद़कीर्य'
( उदकीर्या )-सी., बनस्पनी० $=$ उद़कीर्यः
(चसू. ३३, Q) च०० 'उदकीर्य'
उदक्रम्भ-पु., जलपूर्णकुन्भः प्रस्थानेऽस्य दर्शनं ग्रुभम् (मुस्. २३.२७)
(उद्वंकुम्मी )—री., उदकुम्मः ( असंसू, ३, द)
उद्कोप्ट-पु., उदकसझयार्थ पात्र० (चस्. १५.6)
उद्म्पवण-बि., उद़ीर्यां निम्नम् (चशा. 6.90 )
उद्दगयन-न., उत्तरायणम्, सूर्यस्य डच्चरस्यां दिशि
संक्रमणम् (चचि, ८.s)
उद्वग्र-चि., उन्कतम् ( सुशा. १०.४६)
-चयस्-वि., वर्गः (सुचि, २६.₹)
उद्वन-न., पिधान ₹ारावः (चस्. १५.6)
उद्धधि-पु., समुद् (सुचि. ३५.₹०)
-कफ-पु., समुद्नफेनः (असंड.२४.२३१)
-फेन-पु., समुद्फेन:, जाइमद्र्य०
तद्दुणाः-रीतः कषायोऽतिलेखनश्र (घ.३.१५४)
-मल-पु., समुद्केनः (असंसू.१२.२२)
उदपपान-पु., न., उद्कंक पीयते येन तद् (चस्, १५.६)
क्टृः सरः (असंड, ૪ पृ. ४१)
-घट-पु., उद्कपानार्थ घटः (चबि. ३.३६)
उद्ममन्थ-पु., जलालोठ्ठितसघृतसक्तबः (चसू. ६.१८)
बहुदवाः सक्तवो ग्रीध्मादन्यस्मिन्नृतौ गार्हिताः
(असंसू, 6.२૪૪)
उद्य-पु., अन्म, उत्पत्तिः (चचि. ₹.५)
-भास्कर-पु., सिद्दौौषधि० कजलीकल्पः,
तद्नुणा:-प्रमेछ्रक्तपित्ताऽतिसारभ्वासकासनाशान:
(र. 96.990-92०)
सर्बझ्यूलनारानोऽनुपानं ताम्बूलपत्रब्डण्डम्
(र. १८.१४८-१५ই)
-मार्तण्ड-पु., सिन्द्रौपधि० कजार्लाकल्म०
गुणाः-उद्रशशफफभगन्द्रनाइक:
(र. १९.३६-३८)
उद्यनन-न., मोक्षोपायः (चश़ा. प-१२)
उद्याद्विल्य-पु., सिद्बौषधि० कजलीकल्प० गुणा:श्चेतकुप्ठस्य साध्यस्याऽसाध्यस्य वा विनाशकर:
(र. २०.२०६-२१३)

जरारजनीहरः (र.२६.५-००)
उद्र-न., शारीर० अन्तराधेरेकमुपाइन्।
उद्रे चतर्नः पेइयः (असंभा. ५)
चतुर्विंशाति सिरा: (असंशा. ६)

(चवि. <.996; असंशा. ८.₹")
पुरूपाणाम्-इंपदुज्तमुद्रम् अशिधिलम्, अकटिनें अविपुलं प्रशस्यते। दारिस्यियय ग्रुक्कम्। डनतं भोगाय । विशालविषमं विषमझीलभोगाय भृराशुष्ंं चानपल्यम् (कास्, २८.६; पृ, ४८)
खीणाम्-अधस्तादुपचितमसिरमतिविपुल्म्बर्रीकमनायुपे। मध्यं नाभेखपरिप्राद्रनायुपे। एकवलिकं धन्यम्। ट्विवलिकंक बुद्धिलाभाय। त्रिव्रलिक सौभार्याय चतुर्बालिक प्रजायुपे। बहुवर्बलिकमधन्यमनायुपे भवत्युदरम्। (कास्. २८.६; ६. ४८)
पु., रोग० मदा़ागढ़ेवेकः,
उद्रोत्लेधाइ्रवति, उद्रगुहायां जायमान उद्कसश्वयपर्यवसायी झोथयुन्तो विकारः (र. ३.१३७) कोष्टानुसार्यन्तर्मार्गजो ध्याधिः (चसू , ११.४९) प्रकार:- वातपित्तफकसंनिपातक्षतबन्द्य यक्कृत्हीहोदकमेदैैसिैद्यमानः उद्कचयावसायी उद्रव्याधिः
(र. १२.१)
उपद्ववयुक्तश्राइवायों भवति (सुसू, २₹.१४)
निद्दानं सम्प्रापिश्र-गस्य बातः प्रकुपितः सन् ख्वझांसान्तरमाध्रित: शोथे जनयति तस्य च कुक्षौ उद्ररोगो जायते (चस्. १८.३१)
 वाहिनीर्बाहिनीः संध्या प्राणाझ्यपानान् संदूज्य स्वङांससन्धिगाः सन्तः कुक्षिमाध्माप्योदरं कर्युः (असंनि, १२.३-४); दुणो रसोडनिल्येगनुन्न उप-
 मन्ताद्विबर्धमानः जहरं करोति ( युनि. ७.६-७) सर्वमेवोद्रमतिमान्रद़ोपसश्ययानुबन्धेन स्रोतोमुस-

निरोधात् ब्याकुलनिलतया प्रजायते। सवं सर्वात्मकं कृच्छूतमं च ( असंचि. १८.१)
मन्द़ामिल्यं मुख्यं कारणं तथा अजीणे मलिनान्नसेवनं जठरे मल्लस्ययश्य (असंनि. १२)
सेहादियिम्याचरणं चापि कारणम् ( सुनि. 6.4)
लक्षणम्- (सामान्य्यम्) सर्वे बप्युदरेपु तन्द्रा सद्नं मलसझो दाहोडल्पव््हिता भ्वयधुराधानमत्रे उद्कसम्भवश्य (असंनि. १२)
शुज्कवालुः शु कौष्ठः ध्रनवाद्करोद्रो नप्टचेप्टयल्यहारः कृराः प्रध्मातकुक्षि: प्रेतरूपश्य हइयते
(असंनि. १२)
कुक्षेराध्मानमाटोपः पाद्करस्य शोफो मन्द्रोऽम्भि: इ्रक्ष्पणगण्डत्वं काइय चेत्येतान्युदरलक्षणानि
(चचि. १₹.२१)
गुल्मग्रकटितानि लक्षणानि (युनि. ५.५)
पूर्वस्पाणि-भुजनाशो जनं चिरात् सबिद्दां पच्यते जीर्णाडजीर्णिस्याज्ञानम् सौहित्याइसहिष्णुता बलन नाराः शभ्षद् अल्पचेश्रितेडपि श्वासः विद्दृद्धि: विढग्रनृच्तिः पाद्योः किशिच्छोफो बसिसन्धौ किश्चिद्युक् लध्घल्पाऽभोजनैरतिततता जठरे राजीजन्म बलीनाराश्येयेतानि भवन्ति
(असंनि. १२.४-9०)
वातोद्रम्-पाणिपान्मुक्कंन्धिज्रु शोफः कुक्षिपा-
 धोगुरता मलसंग्रहस्त्वगाद़ीनां इयावार्गत्रमकसावह्रासबृद्वियुक्तं चोदूरं सतोद्भेदें तनुकृष्णसिराभिस्ततं चोद्रं तज्चाडडहंतं सदाध्मातदतिवच्छब्दं करोति सरक शब्द़ो वायुः सर्वतोगतिः सन् व्रिचरस्युदूर (असंनि, १२.9४-१6)
रुक्षाद्विकर्नान्तैः कुष्ष्यादिगो बायु: कुपितः सबन्भिं हृस्वा कफमुध्यू तेन र्द्वगतिस्तइमांसान्तरमाभ्रितः सन् उद्रमाचिनोति
(चचि. १३.२३-२૪)
पित्तोद्रम्-जरो मूर्छां दाहस्तृटकटुकास्यता अ्रमोsतिसारस्वगादौौ पीतर्वं हरिद्धर्ण चोद्रं पीततान्रसिरानद्ध सस्बेदं सोपंण च दझ्राते धूमायति मृदुस्पर्श क्षिप्रपाकं प्रदूयते च
(अंसनि, १२.१६-१८.१९)
अचिराभिनृद्धिध्र भर्वति (मुनि. 6.90 ) कटूम्लादिभिः समाचितं पित्तमनिलकफौ प्राप्य मार्ग रुख्बोन्मार्गमास्थितं सद़ाऽSमाशयेडमिं निहल्योद्रं कुरते (चचि. १३.२३-२७)

कफोदरम्-अद्रसदेन स्वापः श्वयथुगौरवं निद्दोहहेशोऽरुचः श्यासः कासस्लगादीनां शुकृत्वमुदुरं तु स्तिमितं स्रिग्ध श्षेतराजीवतं चिराभिवृद्धिकटिनं रीवस्पशं गुहु स्थिरं महच जायते (असंनि. १२) अब्यायामाद्विभिः कुुद्धेन हेष्मणा सोतःस्वादृतेवाबृतो वायुरस्रनो भूत्वा श्रेप्माणं पीडयन्नुदरं कुर्याव् (चचि. १३.२९-३०) संनिपातोद्रम्-त्रिदोपकोपनसैसैसैस्तथा स्रीद्तैः रजोमलैगीरददूपीविषादिमिश्र सक्विताः सरक्ता मलः कोष्टे प्राप्य शोफमूर्च्छाभ्रमान्वितं रीघ्राकं सुद़ारुण त्रिद्येपजमुदररं कुरंन्ति । तच रीतबाताभ्रदर्शनेऽतीब बाधकम् ( असंनि. १२.२२-२४) हिद्दोदरम्-अस्थ्यादिशाल्यैः सान्वैर्भुज्तैरत्यशनेन वाडन्न्र्र भिघ्यते पच्यते चान्त्र्र तच्छिद्रे: स्रवन् आमः सविह्रसोऽल्पाल्पं गुदाद् बहिरेति-स कुणपगन्धतुल्यः पिच्छिलः पीतलोहितश्र भवति। अवशिट्र आमो जठरमापूर्योदूरं जनयति। तनाभेरधो वर्धते च रींघ जलात्मतामेति । उद्रिक्तद़पपलक्षणं श्वासतृड्भ्रमैश्य व्यासं बर्तेते (असंनि, १२.३४-३८) बद्दोदर्रम्-पक्ष्मवालैरन्नेन सहोपभुक्कै: सहोदाबतैंर्डुर्नामभिरत्रोपलेपिभिरजैर्बद्बायने गुदे कुपितोsपानबायुर्वर्चःपित्तकफान् स्व्वोदूरं करोति। तत्र दाहस्तृट् ज्वरः क्षवः कासः धासोस्सद्नं शिरोहल्बाभिपायुषु रंजा मलसझोs रचिश्छर्दिरिल्याद़ीनि लक्षणानि भवन्ति। उद्रं तु मूढमार्तस्थिरं नीलारणसिराराजीनद्वमराजिकं बा भवति तच नाभेख़परि ग्रायो गोपुच्छिकाकृति जायते ।
(असंनि. १२.३०-३१) यकृदुदरम्-अल्याशितस्य यानपानादिचेश्टितः संक्षो-भाद़तिज्यवायभाराधगसनघ्याधिकर्शनैद्देक्षिणणार्वाभ्रितंत यकृस्थानान्युतं विचर्धते वा रसादि़्यो विवृदं योणितं तद्विवर्धयति। तद्टीलेगाइतिकटिन कृर्मपृष्वस्प्रोन्नतं क्रमेण वर्धमानं कुक्षावुद्ररं करोति। तन्र ध्वासकासपिपासाडsस्यवैरस्याइडध्मानपीडाज्वरपाण्डुस्बमूच्छाच्छर्दिद़ाहमोहाश्र भवन्ति । उद्रमए्गाभंभ विदर्ण बा नीलहारिद्राजिमच भवति।
(असंनि. १२.२८-२Q) फीहोद्रम्-तुल्यहेतुलिझैकधत्वात् यकृतोद्रस्य कीहिजठरे पुवावरोध इल्येतव् क्लीहोदरर विद्याव् (चचि. १३.३८; असंनि, १२.२४-३०) उद्रम् अतोयम्-शर्गमशोफं नातिभारिकं सिरा-

जालगवाक्षितं गुडगुडराब्द्वद्वातो नाभिं घिप्वभ्य वेगे कृष्वा नइयति ह्रक्टीनाभिपायुवंक्षणेपु बेद्ना भवति वायोः सशबद्दनिश्यारो बद्ध विट्कताइल्पमून्रताsनलो नातिमन्दो लैल्यमविरसं च मुख्त्र स्यात्
(असंनि, १२.9१-१३; चचि, १३. ५५-५८) उपेक्षिते सति-उदराणामुपेक्षया द्कोद्रे ण्व सर्वेषां पर्यवसानम् । दोशाः स्वस्खानच्युताः पाकाद्द्रवाः सन्धीन स्रोतोमुखानि द्वीकुर्युः। बाह्यात्रोतःसु विह्तः स्वेद्सियर्गास्थितसदेबोद्कमाप्याय्ग पिच्छां कुर्याव् । तदोददरर गुरु स्थिरं घृत्तमाहतेडप्यशाब्दं मृदूपगतराजिकं नाभ्यां स्टृषं चेस्सर्पणरीलं च अवति। तद्नूक्रजन्म तेन चाइधिका कुक्षिनृद्धि: सिरान्तर्धाने दकोद्रोकलक्षणानि च भवन्ति (असंनि, १२.૪२-૪६)
उद्कोद्रम्-निदानसम्रासिलक्षणानि-प्रयृत्तस्तोहृपानाद्देः सहसा औमाम्बुपायिनोऽत्यम्बुपानारक्षीणस्याडतिकृरास्य जलमूर्चितः कफो वायुशाडम्नुमार्गाज् हच्वोद्राश्रितौ तस्सानात्तदेवाम्बु बर्धयेताम्। तत् उदुरं तुष्गागुद्सतिरुजाकासभासारुचियुतं नानाघर्णसिराततं तोयपूर्णहतिस्पर्शाशबद्वपक्षोभयेपधुयुतं महत्तिर्धं स्थिरमाबृत्तनाभि च भव्वति
(असंनि. १२.३<-૪१; चचि. १३.४५-४८) उद्रोपद्नवा:-छर्थतीसारतमकतृष्णाश्थासकासहिकादौौब्बल्यपाश्वम्यूलालघिस्वरमेद्वमूत्रसक्नाद्युपद्नवा जातोद्कावस्थानम्तरं प्राहुर्भवन्ति (चचि.१३.४९) प्वंग्रकारकम् अचिकिस्स्य ज्रेयम्। पार्थभङ्नेऽळविद्येपः शोफो विरेचनद्च्यैबहहुसो विरिक्त पुनः पूर्यमाणमुदरम् ( सुसू. ३३.१४)
साध्यासाध्यस्वम्-अप्रवुद्राणि पूबमुद्दिप्टानि ते $ब ् ब स ा ध ं य ं ~ ब द ् ब ग ु द े ं ~ प र ि स ् न ा व ि ~ च ~ अ ब श ि प ् ट ा न ि ~ क ु च ् ण ू-~$ साध्यानि सर्वाण्येव प्रत्यास्यायोपक्रमेत्
( सुच्चि. १४.३)
वातपित्तकफहीहसंनिपातद्कोद्रराणि यथोचरं कृच्क्राणि बन्ठोद्रच्छिद्दोदरे च प्रायः पक्षादूर्ध्व मारयतः। रिष्टोक्कोपद्व्रान्वितं जातसलिलं सर्वमप्युद्रमसाध्यम् । जन्मनैव सर्वमप्युदरं प्रायः कृच्र्रतमं मतम्। बलिनो नबोत्यितं तद्जाताम्बु यत्नसाध्यं खेयम् (असंनि. १२.४६-४८) तेष्वाद्यश्नतुत्वर्गों भेषजसाप्यः काल्भकर्षात् सर्वापयेव शाखसाज्यानि बर्जैयितब्यानि ।
( भुचि. १४.३)

चिकित्सा-उद़ररोगविश़ोपे सामान्ययोगा: (१) एरण्डतैलमहरहर्मासं हौ बा केवलं मून्रयुत्तं क्षीरयुक्त वा सेवेत उदकवर्जों (२) माहिपं मून्रं क्षीरणण गब्येन पिबेत् समरात्रम् (₹) उट्र्रीक्षीरा-Sडहारः-ल्यक्षाव्कसलिलो भवेत् पक्ष याबद् (z) पिप्पली वा मासं पूत्वौंकेन विधानेनाssसेवेत (4) निकुक्भतैंलं सैन्धवाजमोदायुक्तं पानार्थम् (६) गृर्ववेररसहिपबंं क्षीरममासेवेत (७) आर्दगृङ्लवेररसपात्रशतसिन्दें, तैले वातशूले ग्रयुज्नीत (८) चव्यशृछवेरकलंक सरलदेबद़ारचिन्रकं का पयसा पिबेत् (९) मुरज़ीशालपर्णीईइयामापुनन्नवाकल्कं पयसा पिबेत् (?०) ज्योतिकफलतैंलं क्षीरेण स्वर्जिकाहिन्दुमिश्र्र पिबेत् (११) गुडद्वितीयां हरीतकीं भक्षयेत् (सुच्चि. १४.90)
उदररोगे लन्वणमुपयुज्यते (चसू. १९९२)
उदररोगे आनाइवर्तिएपयोज्या ( सुचि. १४.११) दकोद़रे जलनिह्हरणणं कार्यम् (सुचि. १४.१८) स्वेदचिकिसा-घातारब्धे कफारब्धे चोदररोगे स्वेदो विधेयः, स च स्वेदः आजल्र्यातेः। अत ऊ०वं सेेबामसवेघट्वम् । हिद्दोदरदकोद़रिणोरेव तत्र निपेधोडन्येपु यथास्वं सेहाददयः प्रयोज्याः
( डसुचि. १४.५)
शस्सचिकिस्सा-बद्दगुदे परिस्ताविणि च शाख्रकर्म कतैव्यम् ( सुचि. 9\%.96)
उदररोगेऽभुक्तवतः शाख्यकर्म कहवाँत। अनपूर्णकोष्ट्वाय्यन्रद्नानाद्धिभिः कटं मरणं वा प्राण्नोल्यातुरः।
( डसुसू. 4.9६) पथ्यापध्यम्-उद्री गुर्वभिष्यन्दिहुक्षविदा़ाहित्रिग्रपिशितपररिकेकावगाहान् परिहरेत्। शालिषश्टिकगोध्रमान् नीवारांध्य निल्यमश्नीयाव्।

> ( सुचि. १૪.૪ )

जर्वंन्न नाघ्याप् तोयपानं च वर्जयेत् ईषव्सांदमुन्दृतसेंहं स्वादु तक्रं पाने हितम् (चचि, १३.१०9) अयं बमनाँ्थ न योग्यः ( सुचि. ३३.१४)
( असंचि. अ. १५ अहनि. १२ अहृचि. १५) उद्रचिकित्सित-पु., अध्याय० उदररोगस्य चिकिस्सार्थ कृतोडध्यायः (चचि. १३.१)
उदरममर्म-न., मर्म० गुदं बस्तिः नाभिश्रेति त्रीणि भवन्ति उदरमर्माणि ( सुरा. ६.६ अट्रा. ૪.१)
उदराद-पु., क्रेप्मजः क्रिमिविरिषाः (चवि. ५.१२) उद्रामय-पु., उदरे जातो ब्याधि: अतीसार:
(ड. ) सुज, ૪०,८३ ) (चचि. १९.६०)

उद्रावेप्प-पु., रोग० उदूस्सावेष्नामिव आवेपः अरी़तिबातविकारेण्वेक: (चसू. १९.४ (९) क्रिमि० विंश्रातिक्रिमिजालन्तर्भूंतेपु सत्तसु कफजे ब्वेक: (चसू. १९.४ ( Q )
उदर्द-पु., रोग० (चसू. २०.9०)
ध्याधिस्ररूपम्-प्रायः श्रिशिरस्भ्भःः, सरागैः कण्र्न-
 भवति। उद्द्दस्तु कफाधिक: वाताधिकं तु रीतनपित्तम्।
सीतपित्तोदर्दर्यो: सामान्यं निदानं-रीतमार्तसंस्पर्शा हुधौ कफमारतौ पित्तेन सह सम्भूय बहिरन्तर्बिसर्पत उद्दै़्दे शीतापित्त च जनयतः ।
उदर्द्रक्षणम्-बहिस्त्वचो बरही नामककीटविशेषदपसंस्थानः सकण्ड्रसोद्बनहुलः शोथः। भेषजसाः्यो ब्याधिः कटुकरसेनोपइन्यते ( मा. ) (चसू. २६.४३ (४) अहसू. 90.96) उरोडभिष्यन्द्ध उदर्दे: केषांचिच्छीतवेपथुर्द्दर्द:
(असंसू. २०.१६-१७)
-प्रशामन-वि., महाकषायवरों तिन्दुकप्रियालादि (चसू. $\gamma .96$ ( $\gamma$ )
उद्दर्दित-वि., उन्मादरोगेडरिष्बक्षणेपु एकम् उदर्दयुक्त:
ऊर्चवातार्द्वितो बा (चइ. ५.१९)
-त्व-न., ऊर्वकाये पीडितत्वम् (चनि. 6.६)
उदर्य-पु., वि., जाठराम्शि:, जठरस्थः (चचि. १५.०)
उद्श्वित्-न., तकमेदः नहातंवोपचारेपु पानार्थिमेक
दूव्यम्, अर्घोदकं तक्रम् दध्यर्धप्रमाणेन जलेन सद आलोडितं तक्रम् ( पुरा, २.२२)
एतच काललवणसहितंत वातरूले प्रशास्तम्
( डुड. ૪२.३२)
दृधिसमभागजहेन कृतं तक्रम् (चवि. ८.१₹६)
सस्रेह सजलं तक्रमुद्विद्धिति कध्यते
( सुसू. ४५.८५)
उद्वि्वित-न., उदश्वित्, ( घ. ६.२१9)
उद्वन-पु., देहस्थवायु० वायोः पश्खम्रकाराः प्राणाडपानसमानोदानच्यानाः । ऊध्व्म्मागच्छन्वायुरुदानः । ( सुनि. १ )
उद् ऊंँ्ध अनिति श्वसिति अनेन प्राणी इति
(सुनि, १.१४)
तत्सानम्-उदानस्य पुनः स्थानं नाम्युरःकण्ठ एव च (चचि. २८. )
तकर्म-वाक्रवृत्ति: प्रयल्नः उर्जाबलवर्णोदि
(चचि. २८.५)

## ११८［ उदा़नप्रकोप］ आयुर्देंदीय－श्वद्यकोशः：

तेन भाषितरीवाद्धिकिरोषोडभिम्रवतिते
（ सुनि．१．१५）
आवृतः（उदा़ाः）－चातावृत：－
घ्यानाद्धिभिः（ब्यानोडपानः，प्राणश्र）त्रिभि－ रेबोदानः आढृतो भवति（अहुनि．१६．५०－५२） （३）प्राणातृतः－तह्धक्षणानि－
हिरोग्रहः प्रतिइयायो निःध्राससंप्रहः उच्च्राससंप्रहो हद्रोगो मुख्बोो इललयेते उदाने प्राणा｜हते मबन्ति， तस्योर्घभारिकिक कर्म कार्य आध्वासनं तथा।
（चचि．२८．२०६－२०屯；असंनि．१६）
（२）भपानाबृतः－बहक्षणानि－
अल्पोड觪六ऽतीसारो भवति। तत्र चिकिस्सा－ बमनं कतंब्यं तथा च द्वीपनं ग्राहि चाइशनंन कार्यम् （चचि．२८．२9०－२१9） ध्यानसहित उदानॠर्टर्दिकरः（ सुड．४३，८） पित्तावृतः－तह्धक्षणानि－नाभ्युरसोः क्कमो दाहो मूर्छोंडsदीनि स्पाण्योजोभ्रंरः सादश्र
（चचि．२८．२२३－२२૪）
कफावृतः－तहक्षणानि－गुर्गात्रत्वम् रुचिर्वाक्स्वर－ योर्मदछो बलवर्णर्योः प्रणाश्रः（असंनि．२६）
（चचि．२に．२२૪－२२५）
－प्रकोप－पु．，निद़ानं ब्याधयश्न क्षबयद़ारच्छद्वि－ निद्भाविधारणँग्रुखभारातिरदितदासासैर्बिक्कृत उदानः कण्ड्रोधमनोभ्रंशच्छर्धरोचकपीनसगलगणण्दादीव् जनुर्वसंसंश्रितान् रोगान् करोति
（ असंनि．१६．२₹．२४）
－माब－पु．，ऊर्वर्गतिस्वभावः（चचि．१८．६） उदार－वि．，अपीढाकरम्（ युड，३९．२६१） आधिक्येन संपः：（ मुड．१२．४） धर्मांडविस्होो मनोडनुकूलश्य（ युउ．४१．५८）
गन्धि－वि．，उत्तमगन्धि，सुगन्धि；सुगन्धिपुण्याधि－ बासितम्（ मुड．૪८．२૪）
－धी－बि．，महती घी：यस्य（ सुड．१८．ई）
－रस－पु．，जाइएमांसरस：（ बुड．४७．३६）
－वीर्य－चि．，उत्कृप्राक्तियुत्तम्（चचि，१२．५७） उद्वार्त－पु．，बातरोग० ऊर्बे बातदिणम्मूत्रा़ीनामा－ －वतों अ्रमणं यस्मिन् रोगे स उंदार्शर्तः，पुरीषं वायुना बर्तुरीकृतमुदावर्वंमिति केचिन्मन्यन्ते लोकम्रसिद्बत्वात्（ सुड．4५．9） स च द्विविधः（？）वेगाविरोधज：（२）उपद्भ－ रुपश्व，

वेगनिरोधज उद्वाइत̃：－अन्न न वेगान् धारणीयोक्क－ न्यायेनोघारनिरोधजाद्य उद्वाबता उच्चन्तें। （चसू，१९．，\％；（३） तेच बातविग्मूत्रजूभ्माश्रुक्षवोद्रारान्तरेन्द्वियक्ष़तृष्गा－ भ्वासनिद्दाबमिवेगनिरोधजा भवन्ति ब्रयोद्रा－ संख्याकाः（ गुड．५५．४）
बातनिरोध्रज उदाबत̃：－लक्षणम्－
－आप्मानगूल，हृदयोपरोध：，शिरोरक्，ध्वासो－ इतीवहिका，कासः，प्रतिश्यायो，गल्यहो，घोरं क्लेप्मपित्त्रसारणं च（सुड．५५．८）
चिकिस्सा－र्रेहविधि：，स्वेदविधिर्वंत्यो，मोज－ नानि，पानानि बस्तये्य कर्वब्याः（चसू．५．१३） पुरीषनिरोधज उदाबर्तः：－लक्षणम्－
आाडोपगूलौ，परिकतरनं，पुरीषसह अर्श्बवातः， पुरीपमास्यादृषि निरेति（ मुल．१५．८）
चिक्रिल्ला－चवेदृोम्यद्नाबताहौ，यतंयो，ब्रम्किकर्म， प्रमाध्यक्षपानं च हितम्（ चसू．७．९）
मृत्रनिरोधजडदाबतैंलक्षणम्－
कुच्छेणाइल्पमल्पं मून्रं कुरते，आनदब्वस्तिता，मेढ्－ गुदूंंक्षणन्त्विनाभिमुफग्रदेदोपु गुलाश्र भवन्ति
(मुड. १4.९-9०)
 कमू，त्रिविषें व्रस्तिकर्म च कुर्याँ्त्（ चसू，५．७） ज़्भानिरोधजडदावर्तंबक्षणम्－्मन्यास्तम्भो गए－ सभ्भ：，शिरोविकाराः ध्रोत्राननघाणाविलोचनो－ त्या विकारा मवन्ति（ युज．प५．99）
चिकिस्सा－वातवक्
चिकिस्सा－सर्व बावहर
बाप्यनिरोधजउद्वाबर्तरलक्षणम्－आन्द्द्जं शोक－ समुन्वं प्राप्षमुक्रममुख्यतः शिरोगुरूंब पीजस－ स्तीवार्य नयनामयाः（ मुउ．५५．१२） हद्दोगोऽरचिभ्रमाः（चसू．५．२२）
चिकिस्सा－स्खमो मयं प्रियाः क्याः（ चसू．，．२२ ） उद्रारनिरोधजउदावर्तरलक्षणम्－घोराः पवन्रमूताः विकारा हिका，ध्वासोऽहचिः，कस्प उरसो हुव्यस्य च विन्बन्ध：（ गुसू． 44.9 ）（चसू．6．96） चिकिस्सा－दिकावत्कार्यां（चसू．6．96） क्षवथुवेगतनिरोधजडदावर्वरकक्षणम्－शिरो डक्षिनासा－ ध्रवणेणु गाहं रोगा भवन्वि，कण्टास्ययोर्बयुना

पूर्णंत्ं ब्यथा च, तथा च कूज उच्छघंसाम्रतृत्तिः
(सुड. प५.१₹)
मन्यास्तग्मोडर्दिततार्शादभेदृमिन्दियाणां दौौब्बल्यम्
(गुज, 6.96)
चिकिस्सा-अध्घजन्रुकेऽम्यद्रः खवेद़ः सनावनो धूम औत्तरमक्किकं घुते च (चस्, «.,१世)
छर्दिंनिरोधजडदावर्वतक्षणम्-उरेंद्य विधाताज्ञायमाने उदाइत्तें येन जाताय्यन्यतमेन दोपेण विदग्यं तद्वं स्यात्तदोषाधिकं कुछं भवति ( सुड. ५५.१४) कण्बूकोठारचिन्यक्नरोथपाण्ड्रासयास्तथा च ज्वरः कुषं हृह्रासो वीसर्ष इल्येते च गदा भवन्ति
(चसू. $6.9 \gamma$ )
चिकिस्सा-भुक्त्ता प्रच्छर्द्रन धूमो लद्रून रहामोक्षणं रुक्षाब्रपानं ब्यायामो बिरेक हूल्येतानि क्रर्तन्यानि ( चसू. ©.१५)
शुक्रनिरोधजडदावर्तरकक्षणम्- मूत्राशाये पायौ मुप्कयोश्र झोफो रजा मूत्रविनिम्रहक्य झुक्राइमरी तस्य स्वरणं बा (सुड. ५५.१५)
चिकिस्सा-अभ्यद्नाsaगाहौ, मदिरा घरणायुषभक्षणं, आालिः पयो निस्हो मैथुनें घ
( चसू. ५. १9)
क्षुच्निरोधजउदावर्तरलक्षणम्-तन्द्नाइन्रमदों वैनर्ये द्वौर्बल्यमरणिर्विभ्रमो दटें: कृराता च
( सुछ. ५५.१६)
निकिस्सा-स्तिर्धोण्णं लघ्यु भोजनम् (चसू.७.२०) तृष्णानिरोधजडदावर्तिलक्षणम्-कण्डरोष आास्यरोप: ध्रबणावरोधो हदि व्यथा श्रमः सादृश्व
( सुख. प५.9६)
चिकिल्सा-क्रीतं तर्पणम् च. (चसू. ७.२१) भ्वासनिरोधजडदावर्तरक्षणणम्-गुल्महृद्वोगसंमोहा: (सुड. ५५.१७) चिकिल्सा-विश्रामो वातचिकिस्सा च (चसू. ५.२४)

शिरोष्गक्षिगौरवं च (मुड. प५. 96 )
चिकिस्या-ख्वः संबादनानि च ( चसू. ५,२₹)
अपथ्यजडदावर्वरलक्षणं सं प्रासिश्य-कडुकाायतित्तैमों-
जैैः कुपितः कोष्वानुगो वागुर्वातमून्रपुरीषासृक्फमेदोनाबहानि सोतांसि उदावर्तयति पुरीपं चाडतिवत्तयति ( मुड. ५५.३७-३ढ)
चिकिस्सा-ल्लणं वैल्लवणाइं्यक्षं स्नेहखेखानन्तरं निरूहयेत्। दोषानुसारं च भोजनानन्तरसनुवासनबस्ति: प्रयोज्यः। यदि पृतेनापि क्षानिति न

गच्छेत्तर्ति सुदाएगोडयमुदावतर इवि मल्या रोगिण बहुफाः स्विल्नं कृल्वा स्नेहविरेचनैर्भुज्ज्याप्

> (8ुड. 44. 89-82)

अत्र सर्बेंब्यु्युव़ावर्तु वायोः सदृभावाल्सामान्येन स्नेहसेवेदनाद्विका घातनारन्य पव कियाः कार्याः। क्रियाभिध्रैताभिर्वायुरात्ममार्ग प्रतिपथते
(गुछ. प५.9९)
संभ्राहिलक्षणानि च-सुदूकोद्द्वादिरूक्षैः संग्राहिभि: पदाबें: कुपितो वायुः स्वस्थाने वर्धते तस्माच बरी भर्वति। अनेन च कारणेनाऽधोचहानि स्रोतांसि संख्य वातविणमून्रसझ करोती । ततश्र विविधवातरोगसमुत्पन्रा तीचा रला भबति आध्मानोदराssवेशदिरिरुपिणी। (असंनि. 6)
चिकिस्सा-पिप्पल्याद्वितैलानुवासने योजयेत्

> (अहचि. ८.८<-९, ) )

उपद्वाः-आध्मानहूल्पुरीपस चिकिस्सा-यथा सं कतैव्या।

(उदावर्ता)-बी., योनिरोग० उदावृत्ता योनिः केगोदाबत्रनाम्मारतो योनिं प्रपीडयति सा पीडितोदावृत्तं फेनिलं रजः क्षच्ड्राद्विमुब्थति

आर्वंवे विमुने सा तह्क्षणं सुखं लमते
(चचि. ३०.२६) (असंचि ३.)
-विवन्ध-पु., लक्षण० उदावतेतेन विवस्धः। उदाववंस्य चाs्रामयुक्त्वादनुवासनसाध्यता न भवति। तदोदावरत्रमशमनं निर्हः (चशा. ८.२९)
उदावर्तिनी-स्री., योनिब्यापद्० उदावर्ता
द्र० ' उदावर्ता'
उदावृत्ता-बी., योनिरोग० उदावर्ता (असंउ. ३८) (अट्ड. ३₹.३३-३४)
पहा ' डदावर्ता'
उदासीनपरिपद्-स्री., परिषद्० त्रिविधानां परिषदामेकतमा (चवि. ८.२०)
उदाहरण-न., हढान्तः (चसू. ₹०.१८)
उदित-वि., उक्तम् (र. ८.६इ)
उदीच्या-न., चनस्पति० श्वेतवालकमू, हीचेरः
(घुचि, ३८.३९)
गुणा:-लिर्वापणद़ीपनीयपाचनीयच्छर्दिंहाणां
श्रेष्टम् ( चस्, २५,४०)

पित्तादिज्नरावंहितजलसंस्कारि (सुड. ₹२.9०8) उदीरण-वि., प्रेरकः (चचि. २द.६०)

न., प्रवर्तनं बहिनिन्कासनं मलाद़ीनाम् (चशा. १.१०३)
(परिब०), उत्कटीकरणम्, वायुस्तेज उद्वीरयति (सुशा. ३.ख)
आशायाइ्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीर्यते (चचि. 94.90) उद्दीरित-वि., उल्लेखितम्, उत्पाटितम् (सुनि. १०.१४) उद्दीर्ण-वि., वहिर्निर्गतः समुत्पन्नः ( चशा. ६.८ )

त्ता-स्री., प्रकृतिभूतस्य बलासस्य कर्म, दृर्बिंगतता, उस्साद्वीलता ( सुशा. ५.१२)
-पिच्ता-(ग्रहण्णी) बि., बी., लक्षणं० उद्दीरितं पित्तं यस्यां सा उद्दीणंपित्ता ग्रहुणी (चस्, १२.६९) उदुम्बर-पु. बनस्पति० क्षीरीवृष्ष० यज्ञाइ्रम्, न्यग्रोधादिगणे, धूमपानप्रयोगैकं न्मृ्यम् (चसू. ५.२२) मूत्रसंग्रह्णीयगणस्थमेक नृष्यम्। (चस्, ४.१५) गुणाः-यम्रोधाद्विगणो क्रण्यः संग्राही भग्नसाधको रक्तपित्तहरो दाइमेद़ोघो योनिद्योषह्डव् (सुसू. ३८. ४८-૪々)
रुको गुर्स्मधुरस्तुवरोवर्य्यः।
निर्वापणालेपनानां क्षेट्टम् (असंस्. १३)
हिं.—गूलर, गुल्हार
म.—उंबर
गु.-उम्बरो, डम्बरडो
बं. -यझ ड्रमुर
ता.-अत्तिमरम्
रक्तजकृमि० (असंनि. १४)
न., कुप्ट-भेद्: पित्तदोषौत्कब्येन भबति (सुनि. $4.6-6$ )
बेद्नादादाहागकण्डूभि: परीतमुदुम्बरफलाभासं पिअरवर्णरोमयुक्त च हइयतेडस्य रूपम्
(र. २०.३४) (असंनि. १४)

सनिज० ताम्रम् (घ. ६.ऽ) तांबे.
मान० निक्कचनुप्टयमुदुम्बरम् (र. ११.४-५)
( उदुम्बरी )-त्री., वनस्पति० काकोनुम्बरिका
(रा. १.१४२)
-क्ष्वीर-( परिव०) न., भावनाद्नब्य०
(र. १६.११-१३)
तद्भावितसिद्धतिलानां तैलेन सिद्ध: पिच्चुर्योनिरोगानः (चचि, ३०,७८-৬く)
-त्वच्-(परिव०) बी., यानस्पत्य० अत्यमिशान्यर्थर्मुपदिश्टा (चचि, १५.२३०)
ददला-त्री., घनस्पति० द्नी (रा. ६.३३०)
-पर्णी-त्री., बनस्पति० द्न्तीपर्याय: (चक. १२.३)
-पह्धव-(परिव०) पु., शाक० कषायाः स्तम्भनाः
गीताः पित्तातिसारिणां हिता उदुन्बरपद्धना:
(चस, 2.0.904)
फल-न.,उदुम्बरस्य पकंष फलं रक्तपित्तशामनम्

> ( सुड. ૪५.२₹)

अस्य रसः सर्बतृष्गाशमनः (सुड. ४८.२२-२३)
-भस्मन्- परिव०) न., उदुम्बरकाध्राणि द्ग्रा कृतं भस्म । पतद्विकाशामनाथ्थ मधुघृतयुतंते लेहयेत
(सुड. 40.20)
-रालाका-(परित०) बी., ताम्र्रयी शलाका पपा लेखने उपयुज्यते (सुज.१६.६३)
-रालाटु-पु., वानस्पत्य० आममुनुम्बरफलम् । आजेन पयसा लहैतस्मिन् पीते सति गर्भः:
स्थिरीभर्वति (चशा. ८.२૪)
-सम-बि., कर्षप्रमाणम् ( सुज. ५८.३८) उदुग्बरफलम्पमाणम् ( उसुचि. २६.२s)
-समिध-( परिव०) बी., उटुम्बरोम्रवा समिध्
उदुम्वरादिचूर्ण-न., उदुम्बरमूलचित्रकनिम्बबाकुचीनां चूर्णम् (र. 2०.२२६)
उदूखल-पु., न., उल्टखलः (चचि. १.७4)
संधिप्रकार० कक्षाबङ्षणनदानेपूदूखलाः संधयः तन्र कक्षावछ्वणुणु चेप्टावन्तो द्रानोदूखलास्तारत्तिराभ्व (सुशा.प.२७-२८)
उद्नत-वि., स्वस्थानादूर्च्च गतम् ( सुनि. १५.१०)
-मृत्युकल्प-वि., उपस्थितमृट्युसमः (सुड. २4.96) उद्रताक्ष-चि., लक्षण० उद्रते अक्षिणी नेत्रे यस्य स:
(सुचि. ३४.१९)
उद्ञातृ-पु., सामवित् (सुस्. ३४.१७)
उद्नार-पु., र्क्षण० बहिर्गतिस्तावम्रानुर्भावप्रवाद्दभापणाद्विबद्वर्थकोडयं शब्द्वविशोपः, उन्नतस्य वायोर्मुसाच्चिःसरणमुर्दीरणम् (सुस्. २६.१₹)
-निग्रह-पु., लक्षण० उद्गारविनिम्रहः
चाहुल्य-न., लक्षण० ऊर्घवातः ( सुनि. २.द)
-विघातन-न., लक्षण० आमसमुद्रवाडडनाहलक्षणम् । उद्वारस्याडsसम्यक् प्रवृतिः
( सुज. 4६.२१-२२)
-विनिग्रह-पु., लक्षण० उह्वारस्याऽप्रतृत्तिः वातज्वरस्यैंकं लक्षणम् (चनि, १.२१) द्रव ' डदारविघातन.'
-विशुद्धि-ब्री., लक्षण० शुद्दवातस्योट्रारः जीर्णान्नस्य लक्षणम् । आहारम्रहणयोग्यकालस्य सूचकं लक्षणमेतत् (असंसू. २४)
मधुराम्लधूमगन्धरहितोद्वारः (मुड, ६४,८૪)(परिव) उद्विरण-( परिव०) न., लक्षण० घमनम्, उद्नारः
(सुड. 80,96\%)
उद्-घर्घण-न., अस्नेहौषधचूर्णादिभिर्घर्शणम् फेनकेषकादिभिर्वा, तद्गुणाः-सिरामुखविविक्तत्वं, ल्वक्स्यस्याडम्मस्तेजनं, कण्डूकोठानिलापहां, मलरोगापह्रम्, फेनकः ऊर्वोः सैैैयलाधवे आगु संजनयति ( सुचि, २४. ५श-५६)
उद्स-घाटन-न., उत्थापनम्, सुवर्णत्वादिक्रापस्य ताम्नाद्विलोहमव्यस्य पारदेन मलिनतानिबारणमुत्कृषवर्णतानग्ननं च। लोहे तदेकीमूते च सूते द्शांशोन चूर्णप्रक्षेपणम् ।
'उत्थापनम्' इत्यपरपर्यायम् (र. ८.४५)
उद्द्नक-पु., वनस्पति०-शिरीषः (रा.९.१८९)
उद्दालक-पु., वनसति० ग्रूकधान्यभेद्, आरण्यकोद्यु; बहुवारः, तद्रुणाः-₹वग्द्रोषिमिः सेइ्यम्, पुराणा: प्रमेहे पश्याः घट्टिकाल्पान्तरगुणाः, ₹्यौलये उपयुज्यमानः उद्धालकस्तु बीर्यणोण्गो लेखनो वातलो लघुः रूक्षः स्वादुः कषायः श्डेप्मजिद्दूंदून्रविद्र च (सुचि. 8.4)
रक्तपित्तकरः (चनि. २.४)
उद्दालकान्न-न., उद्दालकेन सिद्यवन्नम् ।
विस्क्षणीयानां श्रेष्टम्। (चस्, २५.४०)
उद्दालन-न., प्रश्रमम् (चचि.५.१६०)
उद्दिप्ट-वि., संक्षेपेण कधितम् (चवि, २.६)
उद्देशा-पु., संक्षेपाऽभिधानम्
(चक, १.१२; चसि. १२.,२२)
प्रदेशः ( सुचि. २८.३०)
नामकथनम् (चसू. १९.४)
उद्वत-(वि.) वृद्दम्, विपुलम् (चबि, $6,90 \gamma$ )
प्रकुपितः (सुचि. ऽ,४२)
उद्दरण-न., ग्रन्धवचनस्योलेखः ( असंसू, ३४.२३)
उ.द्दस्त-वि., विकृतद्र्शनःः, ऊर्वंइन्तः (सुड. ६,०.१५)
उद्धार-पु.तन्त्रयुक्ति० परपक्षदूषणं कृत्वा स्वपक्षोन्द्रणम् (चसि, १२.>४) आ. को. सं. १६

उद्यूयमान-वि., लक्षण० ऊर्ध्वगमनप्रवृत्तम्
(चचि. १७.४६)
उद्वूलन न., चूर्णानामूर्ण्वक्षेपणम्, चूर्णप्रलेपनं च (मुउ, ६०.५३)
उद्नृत-वि., यहिनिन्कासितम् ( सुशा. «.१२)
-शाल्य-वि., सोतोबिढ्हस शल्यमुद्युतम्
( सुखा.९.१२)
-स्नेह-वि., मन्थनेन यस्य ख्रेहो नाम घृतमुद्युतं तद् (सुचि. २र.ss)
उद्धृतास्थि-वि., उद्ध्रतान्यस्थीनि (बीजानि) यस्मास्स आमलकादि! (चचि. १ ( ₹ ) ₹)
उद्ध्वंसन-न., उपघातः स्वरसादेः यथा भवति तथा
(चनि, ६,४)
उद्वद्ध-वि., उपरिबद्वः यथा मारणार्थ गले बद्व: पाशः
(₹. २३.२९)
उद्वन्ध-पु., वधार्थमुपयुक्ता गलग्बन्धकारिणी रन्जुः; प्वंविधगा रज्ना मरणं वा (चचि. २३.५३)
-मृत-वि., उद्धन्धेन मृतः (चचि, २३.२४४) उद्वन्धक-वि., गल्बन्धेन मृतकल्पः (असंड. ८)
उन्द्रिज-वि., भुवमुन्भिध जाता बनस्पतय:, हन्दगोप मण्ड्कमप्रभृतय उद्भिज्ताः (सुसू . १.३०)
औद्विद (परिब०) न., लवण० रोमकलवणम्, दप्टव्यं रोमकलवणम् (घ. २.३२)
उन्द्रिद-न., निम्नपदेशात् ऊघ्बोंत्चिष्टजलस्थानम्
(सुसू, ४५, ४)
भाक० छत्राकम् तच पच्थप्रकारकम् पलालजातम् इक्षुजातम् कारिषं वेणुजातं भूमिजं च
( सुसू. ४६.२२,३)
उन्द्रिन्न-वि., विकसितम् (सु. ४७.६३)
उन्द्धीपण-ति., भयोल्पादक्रम् (चशा. १.११९)
उद्ञान्त-वि., ( दोषः) उन्मार्यगामी (चवि. ८.૪)
वि., हतस्तनः पलायनपरः (चवि. ३.३६)
उद्यान-न., उपवनस् (असंस्. ४)
-द्रीर्घिका-्री., कीडावनवापी (अहुस्तू. १३.८)
उद्र-पु., पानीयविडाल: कूलचरवर्गीयः ( सुसू. . ४६.९૪)
उद्रिक-वि., अधिकम् (अहस, ६.५८)
उद्रेक-पु., अकालप्रवृच्चिः ( सुचि. ३७.१२५)
प्रकोपः आधिक्यम् (सुज. ४१.६)
बनस्पाति० महानिम्बः (रा. ९.४६)
उद्रेकिन्-पु., वनस्पति० सह्वानिम्बः ( घ. १.२१)

उद्वम－पु．，छर्दनम्（ अह्हसू．४．१८ ）
उद्वर्तनमम्न．，गात्रमर्देनम्（दव्यं क्रिया च）？）स्वग－ वर्षणणम् २）खानात्पूर्वं त्वगतघर्षणार्थमुपयुज्य－ मानं चूर्णम् आमलक्याद्धि；कफहरं मेदसः भ्रविला－ पनं त्वक्पसादनकरममझानां च स्थिरीकरणमुद्वर्वनम् 3．पाद़ाम्यामह़ावयवानां पीउनं येन ब्यायाम－ जनितः ध्रमः शाम्य्यति।（र．२०．७६）
（ सुचि．२४．५9）
उद्रहन－न．，इन्द्दियार्थानां धारंग，वायोखद्दानसं कर्म （ ससू．१५．४（ 9 ）
उद्वामिन्－वि．，य：फेनपूयरहधिरादीनि उव्वमति；पृतच रिप्लक्षणम्（ सुसू．३२．४）
उद्विग्न－वि．，चलितः．हुव्येन् मयूर उद्दिम इलन्यो्दिसश्र－ लितः मयूरो हृ्येत्तुष्येदिल लर्थः（（ुक १．३१－₹२） भीतः（ सुसू．२९，८－く ）
डद्नत्त－वि．，परावृत्तमुखः（चसि，९．，．र૪）
－फल－वि．，स्थानादूर्व्वगताण्डः（ सुसू，११．१८）
－फलयोनि－वि．，स्थानादूर्ण्वगतगर्भाशया
（ युसू．११．२८）（असंसू．३९．५）
उद्चत्तौप्ट－बि．，उत्सन्रवर्म्मा छ्रण：（ मुसू．२३．१२）
उद्देग－पु॰，मनोविकार० अरतिः，अनवस्यितिश्थेतस：
(चनि. b.४)

न．，वनस्पति० पूगफलम्（ध．३．३३）
उद्देजन－न．，ग्रहोपसृप्रत्क्षणेव्वेकम् उद्देगः，पीडा भीतिः（ गुरा．9०．५१）
気 ${ }^{\circ}$＇उद्वेग．＇
उद्रेजनीय－वि．，च्याकुलचित्तताजननी कथा
（ स्राशा．१०．३）
उद्वेपक－पु．，चेपथु：，कम्तः（चवि．८．ऽ८）
उद्देप्रन－न．，रोगलक्षण० बेश्टितवव् वेदेना，अद्नमोहनम् ，
अ亏्नस ग्रथनमित्र（ सुचि．२६．४५，असंज ૪३）
उन्दुक－पु．，न．，उण्डुक：，रक्ककिद्टाप् उम्दुक：
（असंशा．4．४८）
मलाधारः（ सुशा．४．१७）
उन्दुर－पु．，मूपकः（असंस्，e．99८）
－कर्णिका－ब्री．，बनस्पति० आायुक्रण्णी
（रापरि．३．२१）
दबन्ती（ उसुसू．३८．१८．＇9९）
दन्त्तिनी（ उस्युसू．₹८．१८．9९）
उन्दुरु－पु．，उन्दुरः（ सुक．५．३६）
उन्द्र－पु．，उद्धः，पानीय－विडाल：（ सुचि，४．१८）

उन्नमन－न．，शरीरान्तर्भांगे प्रविष्स्साइध：－स्थितस्य
 उन्नति－ब्री．，उस्सेधः（ अहसू．२२．१५）
इन्नहन－न．，उन्नाहः ऊर्ध्धीकरणम् तचानामितसंधि－ मुक्षकाण्डभन्भानां परीकारोपायः（डसुचि．३．१७） उन्निद्रता－ब्री．，लक्षण० निद्दाराहित्यमे（असंनि．२） डन्मत्त－वि．，वानुलः（सुक．₹．४₹）

उन्माढरोगयुक्त：（ चशा．३．१५）
पु．，वनस्पति० धत्रूरः（रा．१०．११）
－चित्तत्व－न．，उद्भ्रान्तचित्तत्वम् उन्मादपूर्वरूपम् （चनि．，๒．६）
－उन्मत्तास्यरस－पु．，योग० समभागौ पारद－ गन्बकौ धत्तूरफल नद्वेण मर्दयिय्त्वा पुनश्र त्रिक्टुना सह् मर्दयेत् । रसोडयं सत्रिपाते नस्थार्थमुपयुज्यते
(र. १२.११५-११६)

उन्मत्तक－पु．，धत्रूः（र．२३．५ घ．४．८）
उन्मद्－पु．，रोग० उन्माद़ः（र．१२．९९）
उन्मन्थ－पु．，कर्णामय० कफलात्वजोडयम्
（ भुचि．२५．३）
स्वरूपम्－कर्गे हुर्विके सति पाल्यां वायुः प्रकुप्यति， कफसहितश्र कफृर्णवेदेदनं झोफें करोति
(सुचि. २५.৮)

अयं विकारः सकण्बूकः（सुचि．२५．८）
स्थिरः सत्धो भवति（असंड．२१ पृष्ट १५२） चिकित्सा－तालपज्यध्वगन्धार्कवाकुनीफलसैन्धव－ सरलालाइलीभि：कुलीखससाडथवा गोधाबसया सहितं पाचितें तैलमुन्मन्थनाइकंक भवति

> (सुचि, २५.१८-२१)

उन्मन्धक－पु．，उन्मन्थः（चशा．८．३२）प्र०＇उन्मथ＇ उन्मर्द्न－न．，उपक्रम० हसततलेन मर्द्नम्
（ चशा．८．३२）
उन्माद्－पु．，मानसरोग० प्रवृद्धा दोषा मनोवहल्रो－ वांसि प्रात्ताः सन्तः यस्मान्मनो भ्रमयन्यतोऽयं मानसो व्याधिरिति सम्बन्धः（ युड．६२．३）
उत्पत्तिकथा－तस्सिन् हि दक्षाधररघंसे देहिनां भयत्रासरोकैरैल्मादानामुत्पत्तिरमूव्
（चवि．८．११）
सामान्यउक्षणम्－उन्मादो नाम मनोतुद्धिसंज्ञा－ ज्ञानस्मृतिभक्तिरील－चेण्राचारविभ्रम：
（चनि．०．५）
निर्त्तः：－उन्मादःः य：शारीर－मानसैर्म्मार्गद़ोषैः मनसो मढ़ः（असंड，२．प्रण ७२）

सामान्यहेतवः सग्रातिश्व-विरूद-दुधाड्युचिभोजनानि देवग्गुरद्दिजाद़ीनां प्रधर्षणं, विषमाश्रेषा भयहर्षादिपदूर्वों मनोऽभिघात:, पुतैरल्पसत्बस्य प्रहुपा मला गुदेर्निंबासं हद्यंयं पदूण्य मनोवहानि सोतांस्सधि्टाय नरस्य चेत आब्ड प्रमोहयन्ति
(चचि. e.४-५)
संख्या सग्रातिः-पन्नोन्माड़ा भयन्ति बातपिक्तकफसंनिपातागन्तुजमेद़ाव् (चनि, ७.३) मनोडभिघातात्वष: (मुउ. ६२.४-५)
पूर्वस्पाणि-शिर:झून्यता, चध्रुराकुलता, कर्णययोः खनो हह उद्हा उच्छूसाधिक्यमास्यम्नावोडनन्नाभिलापाइरोचकाइव्विपाकाबस्थाने ध्यानायाससंमोहोद्देगाश्य सतरं लोमहपोंडभीक्षं ज्वर उन्मत्तचित्तत्वमुदर्नित्वं ब्याधेरार्द्ताकृतिकरणं, स्वस्ते आम्तचलितान्तस्थिताडप्ररासर्वाणां दर्रानं तैलयन्रारोहणं बातकुण्डलिकाभिरू्मथनं कलुपजलावतें निमजनं चक्षुपोध्राडपसर्पणम् ह्येयवादी़ां स्वले दर्रनम् 1 (चनि. ५.६)
सामान्यलक्षणानि-धीविध्रमः सत्वपरिप्तव: पर्याकुलाधटिरधीरताइबन्वाक्वं ग्यून्यं हद्यंय तथा च मृढचेताः सन् सुखदु:खे, आचारधमौं न जानाति तेन चाsर्शान्तः सन् अपास्सस्ट्रतिद्यु्दिसंज्ञ इतसतो अ्रमति (चचि, ५.६-৮)
चातजोन्मादउक्षणम्-परिसरणनजस्तमकसादक्षिस्रुवौछोंसहन्वप्रहस्तपादाइझ्भविक्षेपणं, सततमनियतगिरामुल्सर्गः। फेनागमनं स्यात्, सितहसितनृलवादित्रसंंग्रयोगाध्राsस्पाने, यीणावंशाशम्याताएशब्दानुकरणसुचैर्यानैर्यानम् अभूपणनद्रूल्यैर्भूषणमरहधाभ्यवहार्ये लोमो, लंघेपु चावसानसीनं मात्सर्य च। काइंयं, पारणन्यमुत्पिण्डिताइड्गाक्षिता बातोपशाय-विपर्यासाsनुपश्शयिता च
(चनि. 6.6 (9)
पित्तजोन्मादृलक्षणम्-अमर्षः, झोधः, संरम्भश्रास्थाने, शाल्बलोट्टकशाकाष्पुप्टिभिरभिहननं स्वेपां परेषां वा, पलायनं, पซ्छायर्रीतोद्दकाडन्नाभिलनपोऽतिवेलें सम्तापस्तापस्ताम्रहरितहारारिद्रसंर्धाक्षिता पित्तोपश्रयविपर्प्रोसा
(चनि. ७.७. (२)

कफजोन्मादृल्क्षणम्-स्यानमेकदेदो, तूर्ण्णींभावोडल्परश्यंक्कमणं, ललयासिघाणम्नाबोडनन्नाभिलापो रहस्कामता घीभत्सल्वं, शौचह्हेप:, स्वमनिल्यताऽsनने
*यथु:, शुक्रिस्तिमितमलोपद्विश्याक्षित्वं, ह्रेप्मोपशयविपर्योसाऽनुपश्रायिता च (चनि. ५.७ (₹) सांनिपातिकलोन्माद़्क्षणम्-च्रिदोपलिइसंनिपाते तु सांनिपातिको जेयः (चनि.७,6)
मनोऽभिघातजोन्माद़: हेतदो एक्षणं च-कामसोकभयकोधहुँप्र्याद़यो हेतःः (चचि, २.८६) यदेढ़ास्य मनसि स्थितं तद्नुज्दिप्वूंक यल्किश्रिद्वेनजल्पति विच्रं जल्यति विसंज्ञों गायत्यथहृसति रोदिति मूउसंज् इ्रित लक्षणानि ( मुज. ६२,१३) विपजोन्मावृलक्षणग् -रतेक्षणो हतबलेन्द्रियभा:, सुदी़नः, इयावानन उपेक्षितः सन्ब्रियते (मुड. ६२.१२) बेगान्तरेडपि सम्भान्तो, नपृ्छायो भवाति
( अंसंदु Q (पृष. $6 \%$ ) आगन्तुकोन्माउदलक्षणं-यस्तु दोषनिमित्तेम्य उन्मा-
 न्वितो भव्युन्मादस्तमागन्तुक्माचक्षते।
केचिच्दुनः पूर्बकृतं कर्माडप्रहास्तमिच्छन्ति तस्स निमिन्तं तस्य च हेतुः ग्रज्ञापराध एव इति भगतान प्रुर्वसुरान्रेयः प्रज्ञापराधाध्ययंदेव़र्शिप्वितृगन्धर्वेयक्षराक्षसपिशाचगुस्वृब्सिद्धा ss चार्य पूज्यानव-
मल्याडहितान्याचरति। तेन च देवाददययत्तमुन्मत्तंकुर्वन्त्रि ।
पूर्वरूपम्-देवगगोवाद्वणतपस्विनां हिंसारचित्वं, कोपनत्वं, पराषकारहचित्वमरतिरोंजोवर्णच्छायाबहबयुषामुपवत्तिः स्वमें च देवाद़िभिरमिभर्स्सनं प्रवर्तंनं च ( चनि. 6.90-99)
रूपाणि-अल्यात्मबलवीर्यैपौख्यपराक्रमम्रहणधारण सरणन्ननवचनविज्ञानानि। अनियत्रोन्मादकालः। आवेशम्रकारः-देवादृयोडबलोकयन्तो, गुर्वांद्योडभिशपन्तः पितर आटमानं दर्रायन्तो, गान्धर्वाः स्पृरान्तो यक्षाः समाविशान्तो, राक्षसा आत्मगन्बमाधापयन्तः, पिशाचा आल्य बाह्यन्त्तमुन्मत्तयन्ति ।
अभिघातकालः-पापस्य कर्मणः समारम्भे, पूर्बकृतस्य कर्मणः परिणामकाले, एकस झ्यून्यगृहवासे, चतुप्पथाधिशाने का सन्धावेल्लयामप्रयतभावे वाइमापूर्णादिपर्पस्बन्धिनु वा मिधुनीभावे रजस्बलाभिगमने, विगुणे वाऽधययनय्रलिमझलहोम्रप्रयोगे, नियमत्रतमहाचर्यमझे बा महाहवे वा देराक्रलप्युरविनाहो, महाग्यहोपगामने बा, ख्ञियाः बा प्रजनन-

काले, विविधभूताऽझुभागुचिस्पशंने वा, वसनविरेचनरुधिरस्नाचेऽशुचेरग्रयतस्य का चैत्यदे़्वायतनादिगमने वा मांसमधुतिलगुडमच्योच्छिष्टे वा द्यिग्वाससि वा निशिनगरनिगमचतुप्पथोपवनइमशानाssघातनाभिगमने वा द्विजगुरुसुरयतिपूल्याभिधर्षणे वा धर्माख्यानब्यतिक्रमे बाडपशास्त-कर्मारम्भेवा, प्रयोजनम्-उन्मादुकरभूतानामुन्मादकरत्वे हिंसार-तिरम्यर्चनम्-हिंसादिनोन्माय्यमानोडमिं प्रविशाव्यपूसु निमजति स्थलाव् श्वश्रे वा पतति शास्करशादिभिशात्मानं हन्त्यन्यच प्राणवधार्थमारमते किश्वित् 1
(चनि. $6.90-96$.) उन्मादुो बालेभु-प्रलापोडरतिवैंचिलंयं चेति बालोन्मादस्य मुख्यानि ल्क्षणानि (कासू. २५.२०) चिकिस्सा-लेह्स्वेदववनविरेचनाडsस्थापना sनुवास-नोपशमननस्यधूमधूपनाऽअनावपीडनप्रधमनाऽम्यद्यप्रदेहपरिथेकाऽनुलेपनवधबन्धनाऽबरोधनविन्रासन विस्मापनविस्मारणाऽपतर्पण सिराब्यधनानि, यथास्वं भोजनविधानं निद़ानविपरीवमौपधादि च (चनि, 6. ८;) यद्यपि उन्मादृचिकित्सिते सुश्रुतेन वातादिजोन्मादृचिकिस्सा नोक्ता तथाप्यपस्मारक्रियावदुन्मादे वातादिद्रोपचिकिस्साकार्या यधाद़ोमिति प्रतिपादि़तम् ( सु. उ. ६२.३३)
स्रिग्धस्विन्नमुन्मादात्तै तीक्ष्णःः रेकै: शिरोविरेकेश्य विशोधयेत्सर्प पसे हसंयुतैरवपीडैन्नस्यैश्रोपक्रमेव् तथा श्रगोमांसैः सततं धूपयेस्सर्षपतैलेनेन च सदा नस्याभ्यंौौ कायों। सर्पदर्दानं कराताडनं यन्त्रणामम्भिना च ग्रासनं जरत्कूपवास इल्याद्युपः्रसाः कार्या:
(सुड. ६२.१४-१९) रत्यम्यच्चनलिमित्त आगन्तुकोन्माद् : मन्न्रौषधिमणि-मद्रलबल्युपहारहोमनियमत्रतप्रायभ्विच्तोपनासस्वस्ययनप्रणिपातरामनादीनि (च. नि५.१६) सामान्या मानसचिकित्सा-तदूविद्यसेवाडsत्मादिविज्ञानं त्रिबर्गर्यान्वेक्षणं चेति भैषज्यम्
(चसू. 9१. $>\xi-૪ ७)$
साध्यासाध्यत्वम्-अधोमुखः उधर्धमुखः क्षीणमांसबलो नरोडनिद्दः सन्नसंदेंहेन विनइयत्यसाध्यो वा भवति (सुसू. ३३.२५)
अरिप्रलक्षणानि-ध्यानायासोद्देगयुत्तोऽस्थानसम्भवेन मोहेन ग्रस्तोडरतिमान् सझ्ञातबलहानिराहारदेपी, लुपचित्तउद्वर्दितः, कोधनस्वासबहुल्ल:, सत्कृत्महुसिताननो, मृच्छापिपासाबहुलोऽरिप्-

सूचके स्वप्ले रक्षोगणौः साकं नृत्यझ्ञलनिमजनं पइ्याति। (चइ. ५.१८-२.१)
अक्रिप्मानवं देवादयः स्वंय नोपकिश्नन्ति। यत् तु एतेऽनुववैन्ते क्किशयमानं वत्तूपक्किशयमानस्य कुकर्मतबैँच (चनि. ५.१९-२०)
विगतोन्मादलक्षणम्-इन्मियार्थानां गुद्घात्ममनसां च प्रसादाो, धातूनां प्रक्रतिस्थत्वं च (असंड. ९. पृ. ५.) संदर्म्रंथंथ-( अहउ, ६)
-चिकित्सित-पु., अध्याय० (चचि.२.१)
-निद्दान-न., अध्याय० (चनि. ५.9)
-प्रतिषेध-पु., अध्याय० ( सुल, ६२.१)
उन्मान-न., मान० दोणः, चतुराबकं चतुविंशत्यधिकसहत्नटोलंक बा मानम् ( र. ११.८-६.) उन्मार्ग-पु., ख्वस्थानातिरिक्तमन्यस्स्थानम् (सुड. ६२.३) उन्मार्गिन्-वि., भगन्द्वरोगग्रकार० ( ुुनि. ४.९) उन्मित-वि., तुल्या मितः (चचि. १.४१) उन्मेष-पु., चभुपोरून्मीलनम् कर्मपुख्यस्य गुणेणेक:
(सुशा. १.१6)
देहे वातकर्म० (चशा. ७.१६.) उपकरण-न., साधनं कर्तुः सम्पाचे कार्थ सहकारितया ह्याभ्रियते (चवि. ८.6०) संद़्राद्विसाधनम् (चवि, 6.१५) भेषजम् (चनि. २,२२)
-वत्-वि., रोगप्रतिकारे आवइयकचिकिस्सासाधनै: सुसंपन्नः ( सुचि. ५.१९)
उपकल्पना-त्री., समीपढौकना, आहारद्यव्यस्य तत्तद्धात्वाद्विसयेषु आधारभूतेपु पात्रेपु उपकल्पनम्। (सुसू. ૪६.४४९) २-कार्ण्णायसे घृतं देयम् २-राजते पेया देया ३-फलानि सर्वान् अक्ष्यांश्र दलेपु म्रद्यात् 8 -परिगुष्कタ्रदिगधानि सौवर्णपु प्रद्यात् ५-प्रद्ववाणि रसॉँभ्य राजतेपूपहारयेत् ६-कट्यराणि सर्वान् खडाँश्र भैलेपु दापयेत् - -ताम्रमये पात्रे सुरीतं सुश्रुतं पयः पानीयं दापयेत् $<$-रागपाडवसद्टकान् शीतलेपु शुभेषु काचस्फटिकपान्रेपु बैदूर्यचिन्रेपु द्याव् (सुसू. ४६.४૪<-૪५२) उपदेशःः (चक. १.३)
उपकल्पनीय-वि., अध्याय० चरकसून्रे शोधनोपकल्पनामधिकृल्य कुतोरध्यायः (चसू. १५,१)

काइयपसंहितासूत्रस्थाने अध्यायः
(कासू. २४ पृ. २ऽ)
उपकालिका-स्री., वनस्पति० पृष्चीका (घ. र.1०) उपकुज्वा-ली., वनस्पति० पृथ्वीका, कुष्णजीरकम्,

बृहजीरकम् (ध. र.4s)
सूक्ष्मैला (चक, १३.२₹)
उपकुञ्विका-स्री., उपकुल्या (चचि. १३.१२५)
द्र० 'डगकुज्बा"
उपकुज्वी-सी., 'उपकुख्या' (v. र.पश)
द्र० ' उपकुश्चां'
उपकुण्डन-परिव० न., विशाचनम् (चवि. 6.29)
उपकुल्या-त्री., बनस्पति० पिप्पली (चचि. 6.984 )
(सुचि. ९.८)
उपकुशा-पु.,दन्तरोग० रक्तपित्तसमुत्पन्नोडयं व्याधिः लक्षणम्-दून्तवेश्टेपु दाहः पाकश्र तेन दुन्ताश्यल््ति।
आघट्टिताः सन्तो मन्दवेदना युतं रक्तं स्रवन्ति :
रक्ते सुते च आधमायन्ते। सुखं पूति जायते
(सुनि, १६.२१.२२.)
चिकित्सा-वमनविरेचनाक्यामूधर्वमधश्य कायं शोधयिख्वा हिरोविरेचनेन 乃िशः इोधयेत् । अनन्तरं काकोदुम्बरिकागोजीपन्नेः रक्रमोक्षः करणीयः । मधुना सह सठयोषलवणेः प्रतिसारणं करणीयम्। नागरनैचुलफल्सर्षपपिप्रीयुक्तस जलस कवलं धारयेत् । काकोल्याद्विभिः सिन्दं घृतं कवलाथँ नस्याँथ चोपयोक्तव्यस्। (सुचि, २२.95-२१) उपक्र-पु., चिकित्सा-कर्म (अह्स्स, १४.9)

उपक्रमाध्य समासतो द्विविधा:-लंघनं बृंहणं चेति। लंघनं द्विविधे। शोधनं शमनं च। शोधनं दोघान् बहिरीरयेत् तच पंचधा-निरूहो वसनं कायरेक: झिरोरेकोsस्निस्रुतिश्य। शमनं-यद्योषाव्व शोध्यति, समान्दोर्रारति विधमांश्र समीकरोति। तच सहंधा-पाचने, दीपनं, क्षुत्, तृड्, ब्यायाम, आतपो, मारुतः इति।
(अह्टसू, 98.6., चसू, 2२.96)
सर्व रोगाणां फडुपक्रमा अवन्ति लंघनं, बृंहणं, र्क्षणं, लेहनं, स्वेद्नं स्तन्भनं च (चस्. २२.४) (१) देहे यत् किश्वित् लाघवकरं तल्रंघनम् (२) यत् शारीरस्य वृहत्त्वं जनयेत्तत् हृंह्णं मतम् (३) रौक्ष्यं खरत्वं वैशादं यजनयति तद्क्ष्षणम्
(६) सेहविष्यन्द्रमार्दुबक्रेदकारकं सोहनम् (५) स्तम्भगौरवशीतघं स्वेदकारकं च सेदननम् (६)

यदू गतिमन्तं चलं धुर्वं स्तम्भग्रति तत् स्तम्भनमू ।
(चलू, २२.३.१२)
मणस्य घटिरुपक्रमा अवन्ति (सुचि. १. ८)
बंहणं शामन त्वेवचायो: पित्तानिलस्य च (असंस्, २૪.я., अहस्थ. 98.6)
उपक्रम्य-वि., चिकित्सनीयः । (असंसू. $2 \gamma$ )
उपकान्त-वि., चिकिसिततः 1 (सुनि, 94.94 )
उपक्किप्रसत्व-वि., रजस्तमोक्यामुपहतचेता: (चनि, $७, \gamma$ )
उपक्केद्न-न., द्वीकरणस् (चवि. १.96)
उपश्रित-वि., भोक्तुं द्वमन्नम् ( सुक. १.३४)
उपक्षीणौजस्-वि., उपक्षीणमू ओजो यस्य स:
(चस्,. 98.98)
उपगमन-न., समीषे गमनमू, उत्पत्ति:
(अह्सू. द.प4)
उपघात-पु., बिनाइाः (चसू, २८.२०)
बाधा (सुचि. र७.9)
मर्मसमीपदेशास्य घातः (सुशा. ६.४१)
उपचः्र-पु., फकरमेद़: कृशचन्बुर्मदाविल:
(सुसू. उदु. प०)
चकोरभेद्: (चस्. २७.४6)
गुणाः-तस्य मांसरसो ज्वरे हितः । फकरवद्स गुणा भवन्ति
उपचकक-पु., उपचकः (सुसू, ४६.६४)
क्र० 'डपचक'
उपचय-पु., पुष्टिः (चसू, 9.८6 सुचि. ३५.४)
-वर्धन-बि., पुप्टिकरम् (चस्. 9.66 )
उपचार-पु., चिकित्सा (अहुसू. ५.६६)
उपचिश्युपर्णी-स्ल., वनस्पति० (असंचि. 9० प. ६६५) उपचित्रा-बत्री., वनस्पति० पृश्षिपर्णा (रा. ४.११८) दन्न्ती (ध. १.२२३)
उपजिह्न-पु., (असंड. रुप) (उपजिह्ना) सीं०
(चसू. 2४.9)
शारीराबयद० जिन्नाया अधोगता जिह्वा तथोपरिगता च ग्राह्या । पटूपद्बारात् म्रल्यङ्भेधयेकम् । दे उपजिख्विके (चश्रा 6.99) अधिजिद्वासदश उपजिन्बः । रोग० जित्वाया उपरिस्थितः शोफ: (असंड. २4. (दृ. श65)
उपजिद्धक-पु., उपजिह्बः (र. २., ४६)
द्र० 'उपजित्ध '

उपजिव्हिका-त्री., उपजिह्वा (चशा, 6.99) द्र० ' उपजिए '
रोग० जिद्वागतो मुखरोग० (सुनि. १६.३६) मांसमपदोोपजरोगेष्वेकः ( चसू. २८.१४) ( गुसू. २४.९) उपनिद्नकाश्रित: शोफ: ( चचि. १२.७6) (असंड. २५. पृ. १७९) जिह्दाग्रस्पः श्यगधुर्जाद्वामुन्नम्य जातः कफरक्तयोनिः, प्रसेककण्ड्ड:परिंद़ाहयुत्ता प्रकभ्यतेडसानुपजिद्रि। जिन्दाया अधो भवति ( सुनि. १६.३९) चिकिस्सा-उपजिह्वाया हेखने कृत्रा क्षारेण जिब्लां प्रतिसारयेत् । शिरोोविरेकगणण्ड्पधूमा उपयोक्तब्या: [गणद्यःः कफमणहरनद्येण] कफकण्टकहदद्येण बा, धूमो बैरेचेनिक:
( हुचि. २२.४८)
उपजीव्य-वि., आभ्रयऩाता (असंखू. ₹)
उपजोपम्-( अब्यय.) यथेच्छम्
(काकमोजन कल्प०॥ ३३ ॥)
डपतत-बि., दुए ( ( चशा. ₹.१७)
पीडितम् अनुपवतम्-अपीडितम् ( परिब०)
(चस्. ८.१७; अहसू. ८.३₹)
उपतसि-ब्री., विनाशः (चनि, ७.११)
उपताप-पु., किजिहैक्लल्यम् ( चसू. २८.२०)
उपदेशा-पु., गुछ्यरोग० हेयोरोग० ( सुनि, १२.१)
( बुसू. २५, 8)
निद्दानम् -हस्ताभिघातान्नखद्तपाताय्धायनाद्योनिप्रदेपषाद्विविधापचारैः शिइने उपदंशा भरन्ति (मा;) कर्कशरोमां नारीमुपसेवमानस्य दोषपः ध्वयभुमुपजनयन्ति स प्वोपदेशः (सुनि. १२.७) सम्भासि:-अतिमैधुनाद्यिभिः प्रकुपिता दोषा मेबूमागाम्य क्षतेडक्षते वा श्वयध्युमुपजनयन्ति
( कुनि. १२.७-९)
संख्यासम्भासि-वातिकः पैत्तिक: ह्रेभिकः सांनिपातिको रच्तज新 ( सुनि, १२.१६) रक्षणानि-? ) घातजः-मेढ्रे सोफाश्रित्रारुजः, सम्भस्तक्रपरिपोटनं च २) पित्तजः-मेंट्र पक्योदुम्बरसंकाराः अ्वयधुर्वर्वरश्र ₹ ) कफ़जः-कठिनः ज्विग्ध:, कण्द्यमान्, रीतलो गुर्श्र रोफ: मेटे , 8) सांनिपातिकः-सर्वर्लिख्यं तथा च मुक्कयोराि श्वयथुस्तीका र्गाधुपचनं, द्वारणं क्रमिसम्भवश्व ५) रन्कःःअसितस्फोटसम्भवोडद्नसुत्रुजर्जरश्र
(असंड. ₹้ प प. २८४-く४)

साध्यास्लाख्यं्वम्-रक्तजो याप्यः संनिपातजोऽसाध्य: पृथग्गोपजाः साष्याः ( असंड. ३८ पृ. २८५) रिट्रक्षणम्-योथक्टमिदांहपाकैर्वेंदीर्णांशइनो
त्रियते। सामान्यचिकिसा-आमावस्थायां संशोधनालेपनसेकरोगितमोक्षैण्रैयापाकं न याति तथा प्रतिक्रुर्यात्। पाकावस्थायां इास्र्रेोपचरेत्। म्क्षालनाथ्थ करवीरस्य जाल्या आरख्वधस्य वैजयन्स्या: पत्राणि म्रयुझीरण् । सौराष्प्यादि चृर्ण क्षौद्दादिसंयुक्मुपदंरोरुपु पूजितम् । गोजिद्धादि़िसिदं तैलं रोपणाँथ युक्तम् । स्वर्जिकादिच्चूर्ण घणे विसर्पनाराकम्। ( सुचि. १९.३६-४८)
घ्विग्धस्तिन्नल्य देहिनो मेढ़मध्ये सिरां विज्येद्थवा जलौकसः पातयेत्। अलर्यैमुण्छूतानुभयतो बमनविरेचनाम्याम् हरेव् । दुबंलस्याप्राप्षविरेचनस्य वाऽययंमुच्छितान् दोपान् निह्हेण हंश्

> (युचि, 9s.24-26)

विगतोपदृंशलक्षणगम-लक्रोफश्रान्ति:
( घुचि. १९.२₹)
ब्यझ्ननम् युड. ४१.३८ )
बनस्पति०-समछ्टिलः ( रा. परि. ४.१)
-क्षम पु., वनस्सति० मिल्यु: (रा. ५.६०)
उपद्ग्ध-वि., अनिपाकत्वेन ज्वलितम्
( मुसू., ४६. .64 C$)$
उपदेशा-पु., कथनम् ( सुसू. ४०.४)
आपवचनम् ( चवि, ४., )
आगागप्रमाणम् (चवि. ८.८ई)
तन्न्युक्तित॰ एवं कुर्यांविल्युपदेशः यथा 'तथान जागृयाद़ान्रौ दिवास्वप्नं च वर्जेयेत्'।
(सुड. द५.१४)
उपदेह-पु., मलः (चसि. २.२१)
मलरूपः उपलेपः ( सुचि. ₹६.१७)
मलनृद्धि: ( चशा. ६.१७)
उपलेपः ( परिव. ) ( युचि. १६.१४)
उपद्रव-पु., रोगः ( सुचि. ३३.१)
उपद्वति, उत्पन्यमानस्यव्याधेः समीवे उपैवीत्युपदवः, उपद्वस्य व्याधेः पश्राजायमानत्याप । उपद़वस्तु ललु रोगोत्तरकालजो रोगाश्रयो रोग एव। तन्र प्रधानो च्याधिः। ब्याधियों गुणनूत उपद्ववस्तल्य प्राय: प्रधानप्ररामे प्ररामो भवति। स तु पीडाकरतरोभवति पज्ञादुत्यद्यमानो ब्याधिपरिक्टिएभारीरत्बाद् । बस्माहुपद्धवं श्वरमाणोऽभिबाधेत। (चचि. २१.४०)

| उपदुत ］ |  | ［ उपपुतात ］ | १२७ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

ब्याधेस्परियोच्याधिमेवन्युत्तरकाल्लजः।
उपक्रमाविरोधीच स उपनव उच्यते ॥
（य．उ．३»．२९०）．
पूरों द्धवनिमित्तेन योऽपरो जायते गदः।
तमुपद्ववमिल्याहुः अतीसारो यथा ज्वरे ॥।
（कास्यु．२०．५८）
उपद्नुत－वि．उपद़वव्यात्तः（ भुशा．१०．९）
उपधा－भोगतृष्णा०（चश्ञा．१．९४）
अन्यव्यपदेशःः，ब्याजः（चचि．८．१५६）
उपधातु－पु．，धातो रुपाद़ानमूताज्ञावोडन्यधातुः
（चचि．१८．१५）
खनिजमृब्य०（घ．७．८८）
उपधान－न．，आवरणम्（ चशा．८．४ই ）
उपरीर्षंकम्（ सुचि．३८．३）
उपधारण－न．，चिपयस्य बुहौ स्सापनम्（चवि，८．२१） उपधिः－पु．，छघ्म（ चवि．४．८）

त्रेपमूूभ्भि काकपदें कुल्वा विपहरणाय यव् दीयते （चचि．२३．५३）
उपधेय－वि．，यवाग्बादि़ुन्येपु आधायोपयुज्यमानः।
（चवि，८．१३६）
उपनख－न．，श्रारीराबयक० नखसमीपं स्थानम्
（ मुसू．२३．६）
न．，रोग० चिप्पम्（ युनि．१२．२२）
उपनत－वि．，सब्रिधाने प्रणग्ययुक्त：（ सुसू．२．८）
उपनन्द्－पु．，द्वि््यसर्प०（ असंड．४१ पृ．₹३०）
उपनय－पु．，न्यायाबयन० उदाइएरणापेक्षः तथेत्युपसंहारो
न तथेति वा साध्यस्योपनयः। निल्यपुस्खानु－
माने कहृत्लहेतो＇तथा पुरुः＇＇दूति वाब्यमुपनयः （चावि．८，३१）
उपनयन－न．，शिष्यस्य गुरोः समीपे चेदा़्ययनाथं दीक्षापददानम्（ सुसू．२．३ ）
वद्विघि：－उपनयनीयं नु म्राहणं प्रशास्तेपु तिथिकरण－ मुहत्तनक्षत्रेपु प्रशस्तायां दिशि श्रुचौ समे देशो चतुहैंस्तम् चतुरसं स्थण्डिलमुपलिम्य गोमयेन दभैं： संस्तीर्य पुप्पलाजमक्के：रलेश्र्र देवताः पूजयित्वा विप्रान् भिषजश्व तन्रोद्धिख्य अभ्युप्य च दृक्षिणतो च्रह्मणं स्यापयित्वाडमिमुपुपसमाधाय लद्रिपलाश－ देबददारनिल्वानां समिद्भिश्रतुण्णं का क्षीरिवृक्षाणां न्यमोधोटुम्बराश्बल्यमधूकानां द्धिमधुचृतात्ता－ भिद्दोर्वीहौमिकेन विधिना सुवेणाज्याहुतीज्ञहुगात् स्रण्राभिर्मेहाम्याहतिभिस्ततः प्रतिक्कैबतमृर्षींच्य स्वाहाकारं कुर्यात्। श्रिव्यमपि कारयेत्।
（ सुसू．२．३）

उपनासिका－वि．，（ सिरा）नालासमीपस्था （ घुशा．८．9५）
उपनाह－पु．，उपक्रस० स्वेदे० उपनाहराब्द्यस्त्वि＇णाद＇ बन्बने द्यस्य इति उपनाहः।（सुचि．२२．१२） उपनह्यते चर्मपटादिना इट्युपनाहः（अह्टस，१७．२） बहलं लेपं दत्बा चर्मादिभिरावृत्य व्याधियुक्तस्सान्न－ स्य बन्धनम्（ चसू．१४．३५）
विघि：－उपनाहचु वावहरमूलकलैरैम्लपिष्टलंवण－
 एवं काकोल्यादिभिरेलाढ़िभिः सुरसाढ़िभिस्वि－ लाऽतसीसर्पककल्कै：कुसरापायसोल्कारिकाभिर्वेगा－ बरैः शाल्यणैर्वां तनुवर्तावनदहै：स्वेद्येत्
（ ुुचि．३२．१२）
नेत्ररोग० नेत्रे कुष्णहरिमण्डलयोः ईप्त्पाकः कण्ह्－ प्रायो नीरूलो महान् प्रन्थिस्बस्पः（ सुड．२．४） चिकिस्सा－उपनाहं स्विर्ध मीहिमुसेने भिच्चा मण्डलग्रेण लेखयेत् प्रविसारणान्तरं च पिप्पल्या－ दिभिः उळ्णोन कारिणा प्रक्षाल्य घृतेन सिक्तमभ्यक्तं मधुसार्वया अर्लाधः कर्णयोश्र यवसकतुभि：पिण्डंं दत्या बसीयाव् । तथा पटोलपन्रामलककाथेन चाश्रोतयेत्（अहु．११．१－२）（सुड．१०．९－१०）
उपनाहन－ने．，स्वेद० उपनाहः（ युज．१२－४५）
द००＇उपनाद⿸厂
उपनीत－वि．，दृत्तम्（असंसु，८）
－वल－वि．，अध्ययनाव् प्राषं ज्ञानबलं येन सः
（असंसू．९ ） उप्न्यूपम्－अ．，किश्विच्छेषायां रात्रौ（चवि．८．७）
उपपक्ष्मक－पु．，रोग० बर्मस्खन्यान्यधिकानि पक्ष्माण्यु－
द्रवन्ति यसिन्（असंसू．४०．३）
उपपक्ष्मन्न्न．，नेन्रे पक्ष्मसमीपस्थमबान्तरपक्ष्म，उप－
पक्ष्मणां निहररणे पड

> (अढ्दू, २५.६ )

उपपन्न－वि．，सहितम्（ सुनि．१६．१४）＂
उपपादन－न．，संयोजनम्－्सम्पद्नम्（ परिव०）
（ सुचि．५．७；असंशा．४）
उपपाद्नीय－वि．，उपक्रमणीयः，शररीरबल्लादिसम्पद्युक्तः
（चबि．，ぃ，१६）
उपस्रुन－पु．，दुःखागमः（ चशा．५．८）
बृद्धि：，दूपणम्（ सुचि．१．४）
उपपुता－ब्री．，योनिरोग० गार्भिष्याः ह्रेम्मलभ्यासेन छर्दिनि：ःध्वासनिि्रहार्धुध्दो बायुरुपनीय कफं योनिं
२२८ [उपभूत] आयुर्वेंदीय-शा्दक्कोशः [उपविश्टक]

प्रदूपयेत, । पाण्डुमास्तावं शेतं कफं सतोदें स्रवति। कफन्वातामयव्याप्ता योनिरुपद्डुता कध्यते।
(चचि. ३०.२१-२२)
(अरु. अह्ट. ₹३. ૪८-૪ヶ.; असंड. ३८ प. २९३) उपभूत-पु., बनस्पति॰ नीलि (ध. १.२₹३) उपमर्द-पु., मृदूकरणम् ( काशा. जातिसूर्थ्रीयः (प.द.८) उपमान-न., प्रमाण० प्रसिद्बसाधर्यास्सूक्ष्वव्यवहितविश्रकृष्टस्यार्थस्य साधर्म्यसाधनम् ( मुस्. १.१६) उपयन्त्र-न., करीरादे धमन्यादिक्के $s$ वयवे वोपयुज्यमानानि द्व्याणि। तानि च पब्शविंशतिप्रकाराणि। स्वल्पयंन्रकार्यकरणादुपयन्न्राणि । रज्जुवेणिकापद-चर्मान्तर्वल्कललतावराष्टीलाऽइममुद्नरपाणितलपादतलाड कुलिजिघ्वादन्तनखमुखबालाऽ श्षकटशाखाष्टीबनप्रवाहणार्पायस्कान्तक्षाराडमिभेषजानीति । उपमितानि यद्रैरिति उपयन्नाणि । अनुयन्राणीति बार्भटे पाठः (सुसू . 6.94 )
उपयुयुक्षु-वि., उपयोगं कर्तुमिच्चुः, उपयोन्तुम् इच्छु:
(सुचि. २२.90) उपयोक्तृ-वि., यः किमप्युपयुके सः (चवि, १.२२) उपयोग-पु., भोजने, सेवनमाचरणम् (चवि, १.१५)

नियम-पु., आचारपद्धतिः, आहारोपयोगः एवं कर्त夭यं पंनं च न कर्वव्यं इत्येताद्राविचेचनारिमका पद्बतिः (चवि, १.२१ (6)
च्यवस्था-सी., उपयोगनियमः (असंस्. 9०.१६)
संस्था-खी., उपयोगनियमः (चबि. १.२२ (७) उपयोजन-न., (परिव) उपयोगः (सुचि. ₹१.५) ( ढल्हण सुचि, ३१.१)
उपरतकायाग्नि-वि., नप्टजाठराझिः (चवि. २.१₹)
उपरत्न-न, रतन० (घ. 6.९9)
उपरम-पु., विनाशः, शमनम् (चसू. १६.२७) निदृत्तिः (चश़ा. ५.८)
उपरस-पु., खनिजद्धब्य वि० (घ. ४.९₹) सक्त चैते उपरसास्ते च गन्धतालककासीसशिलाकंकुष्टमूपणराजानर्ता: गैरिकं च (र. ६.४२)
उपराग-पु., ग्रहणं, राहुग्रहः ( असंशा. १२.५) डपरिज-वि, उपरिजातः, उपरिस्थः (सुचि, २२.२७) उपरुद्वाग्युस्-वि., गतायु;, समापायुः (चईं. ८.४) उपरूठ-वि., विरूठम् अन्रणीभावर्नागतमू (सुचि. ८.५) उपरोधन-न., पीडा, ग्रहः ( अहस्, ४.३) उपल-पु., पाणाणः ( गुसू, २२.३-११) अइमा (असंड. १२.૪)

न., बन्यच्छगणम् (र. ४.१८)
-कान्त-न., कान्तपाषाणः (र. १७.१३५-३६)
-भेद्र-पु., वनस्पति० पाषाणभेदकः (घ. १.१५७)
-( मेदी )-ब्बी., उपलभेद़ः (रा.५.२०Q)
-सन्धी-बी., अल्पं बन्यच्छगणम् (र. 90.4४-44)
$\rightarrow$ साठी-बी., उपलाः कठिना महान्तो बन्यच्छगणाः,
ततोडल्पदेकाः साव्यः (र. 90.4\%-44)
झुॅ्कच्छगणम् ( र. 6.9 C )
-सारी-त्री., छकाणम् (र. १०.६६)
उपलेप-पु., आवरण० लेपः (चनि. ५.9०) मलवृद्वि: स्रोतःसु। (सुचि, ३७.११)
उपलेपन-न., लेपनम् (सुचि, २७.८)
उपवर्णन-न., ख्यापनम् ( सुड. ६५.३₹)
उपवात-पु., अल्पवातः (चशा. ८.२४)
उपवान-वि., उपगुक्कम् (असंड. १ ( प. ३)
उपवास-पु., उपॠ्रम० अथर्वंवेंद़ चिकिस्सा०
(चसू. ३०.२१) भोजनपरिल्यागः अस्यापि संशामनीयत्वम् ( सुड. ३९,१३४)
-रोष-पु., रोग० क्षुत्रभृतिभिः उपशोषितः
(सुसू. १५.३३)
उपविश-न., वानस्पत्यो विषभेद़ः अर्कक्षीरं स्नुहीक्षीरं लाइली करवीरकं गुल्जाइहिफेनो धत्तूरः हत्येताः सत्र उपवियजातयः
लाद्र्टी विपमुप्:ि: करवीरं जया नीलक: कनकोडर्कश्रत्युपविषवर्गः (र. १०.८6)
विधतिन्दुकबीजमहिफेन रेचकं प्रत्रूरत्रीज विजया गुआा भल्धातकोऽर्कक्षीरं स्नुहीक्षीरं लाइ्नल्डी करवीरक: इ़्यपि गणो मतः
(घ. ४.9३०)
(उपविषा)-स्री., बनस्पति० अतिविषा (ध. १.90) उपविए्रक-न., गर्भरोग० सड्ञातसारे महति च गर्भे गर्भिण्या अपध्यसेत्रनाद् योने रक्तस्पोडन्याहशोडपि परिस्राबो भवति तदा गर्भवृद्धिर्न भवति वृद्धिमग्राभुवन् गर्भः गर्भाशये एव तिष्टति । योनिपरिस्रावाक्कुपितो वायु: पित्तश्रेप्माणौ परिगृद्य गर्मस्य रसवहां नाडीं प्रतिपीङ्याsवतिप्रते द्रोपप्रतिचछन्ननाअयां रसस्य असम्यग् वहनान्राडीरोधाट्नर्भस्य वृद्ध्यभावो गर्भश्व सस्फुरस्तिष्ठति 1 तं तथाविधं गर्भमुपविप्रकमाहुः। तेनोदरं न वर्धते।

$$
\text { (अहरशा. } 9 \gamma-94 \text { ) }
$$

(असंशा. ૪.११; र. २२.२८-२९) संख्यासम्राप्तिः-उपविप्टको बातेन पित्तेन कफेन च त्रिचिधा भर्वति ( असंशा. ४)

सामान्यचिकिस्सा－जीवनीयंृृंधणयम पुरोषधसिन्हा－ नां सर्पिशां तथा पयसां रसानामामगर्भाणं च चप－ योगः गर्भवृद्किकः । तथा सग्भोजनमेंतैरेत्र च घृताद्दिभिः । सुभिक्षाया अभीक्षण यानबाइनाद्दिभि：

 ऊपरापतनीपैर्वा प्रयोगोरग्गमं पातयेत
（इन्दु असंशा．Х．१२－२२）
उपवेशान－न．，आसना，उपबिप्रस्थिनिः
（कालिल．अ．१२．८－१४）
（ परिज०）भतिसरणं，मलविसर्जनम् （ मुचि．₹६．४०）
（परित०）बालकस्य संस्कार० किजुतुर्यमात्र－ लिस्तायां धरण्यां धरणयाद्दिस्वाहान्तेन मंब्रेण चतुद्दिंके बलिं कुत्वा पच्यमे मासि पुण्येडहन्युपकेशयेत्र （असंड．१ पृ．§） अन्टुपवेश्रनाच इमे दोषा अंतबालस्य रोगिणो वा
 अरो विग्मूनानिलसंरोधा＇मानम् ।
अतिबालस्य च निर्घातं गात्रमेददनं । निर्घाताबन्ज़－ राफखं तेन बेद्ना，तया च जनरसम्भबस्तसाच बालस्य कहोराद्नवचं नृट्विश्य तस्य न भवति। अन्यन्च गत्य ग्राधल्लिरोपवेरानात् मक्षिकाकृमिकीटसपालुखु－ नकुलबेलाम्बन्सानिलाद्यीनां गम्यो भर्खति।
（कामंन्कित अ，१२．४－१४） उपराम－पु．，शान्तिः（ सुचि．३१．१२） उपशामरीय－कि．，योगः हृंहणम्（चस्，२६．द） शामको योगः（चचि．१९．．५०）
उपशाय－व्याध्युपलहिधकारण० हेतुख्याधिषिपरीतानां विपरीतार्थकारिणां चौकधाक्षविद्हाराणामुपयोगः सुख्बानुबन्धः ।（ चानि．१．६．）
उपशान्त－बि．．．हीनीभूतः（ सुरा ．१०．५，）
उपरीर्पिक－प．，बालरोग० बातनुऐे कपाले देहसमान－ वर्णों रुजारहितः शोफो भर्यात स उपशीर्षकनामा रोगः। गभ्भस्याप्ययं रोगो भबवि
（असंड．२ษ．प．१९．८ ）
（अद्वु．२₹．२१）चिकित्सा－उपर्शार्पेके नवे जन्मोत्तरं जाते बातर्याधिचिकिस्लित कुर्यात् । पबवे च विद्धिधिविहितं कर्म कर्यात्
（अठ，अहृ，२४．१९，－२०）
अभ्यकं च सेढ़ियत्त्रोपनाइयेयथा विढ़ाहो न भरति（असंड．२८．（ g．२०४）

उपशुप्कक－पु．，गर्मरोग० नागोदरपर्यायः 1 प्रतिमास－ मार्तरात् प्रत्यहंहं बाडतियोनिस्राबाद्नर्मों वृद्बोडपि परिहीयते । स चिरात्किश्चिस्पन्द्नते । कुक्सिश्र घृद्ढोडपि परिहीयते ।（असंशा．४．११）
चिकिसा－उपविपक्रवश्चिक्ति करतज्या।
（असंशा．Х．१३）
उपशोप－（ पारि० ）पु．，लक्षण० कर्शनम् （अनंडा．४．चनि．६．9०）
उपशोरण－न．，उपसोपः（चनि．६．१०）
व．सोपक：，आर्द्रताविनाशक：
（ सूच．२६．२२．५）
उपम्शेप－ुु，सास्थिज्यम्，सब्निपातादिज़्ररनिद्नाम् （चनि．१．२८）
उपप्टव्ध－वि．，धारितः，बल्युक्तः（ चशा．६．२₹）
उपप्रम्भन－न．，उपस्म्भनम्，आधारः，आहम्बनम्，
（असंस．८．३६）
उपसन्धान－（परिव॰）न．，आरोपणम्，उपरि समीपे बा स्वापनम्（ सुचि．३२．१०）
उपसंभृत－बि．，सर्मापस्थापितम्（ सुसु．११．१८ ）
उपसर्ग－पु．，उपद्नवः（चचि．२२．५）
अन्यरोगाभिष⿸厂（ असंने．५．५8）
संक्रामकः उरादिरोगः अमानुपोपसर्गाद्ययः
（ मुज．१，६）
च्याकरणे धातोः पूर्बमुपयुज्यमानाः क्रियासंबन्ध－
सूच्चकाः प्राअ्यः（ युचि．२．९६）
－ज－वि．，रोगपीडितसमीपयर्तिंनो जायमानो
ज्नरादिरोगगः（ मुसू．२४，し）
－संक्षा－स्री．，अनधंहेतुत्वभावना（ चशा，५．१२）
उपसर्गात्मिका－वि．，ब्री．，तृभ्गारोग०
（चसू．१९．$\gamma$－（ $૪$ ）
उपसर्जन－न．，म्रहणम्（ असंक त．प्र．पु．१३८ ）
संसर्गः ：चक．१．२१）
उपसंस्कृत－वि．，विश्युद्दम्（ मुचि．२०．६）
उपसंहरण－न．，प्कत्राडsदरणम्（ भुचि．३．६）
उपसंहित－ब．，संधिना युकम्，अनुकृल्म
（बवि．८．२५）
उपसि（ शि ）इन－न．，उपकम० चूर्णादीनामाघ्राणम् （ युड．प५．२९）
उपस्त－पु．，उपरस：（र．१२．१४）
उपगूप्प－वि．，संयुक्तम्（ मुशा．२．५） गुहीतम्（ सुज．२८．३）
१३० [उपसेक] आयुर्वेदी़-राब्द्कोरा: [उपनत्क]

उपसेक-पु., अन्नस्योपरि तक्रादिना सेचनम् (चनि., २.४)
ब्यअनम् येन मिश्रीक्कलौद्नादि भुज्यते
(अहृस्. ६.96)
उपसेवन-न., भोजनम् (चसि. ४.४२)
न्यअनम् ( चचि. १९.११५)
उपस्कर-पु., उपकरणदृष्यम् ( असंशा. १२.१३.)
सामग्री (र. ५.३૪)
उपस्कृत-वि.,संस्काराद्विभिः संस्कृतम्
(चवि., ८,८७)
-क्षीर-न., भेषजैः संसक्रूतं दुग्धम् ( चशा. ८.३२)
-तनु-वि., संसकृतशरीरः (अहृसू. १७.१८ )
-भेषजन्न.संसक्कृतमौषधम् (चवि., ८.८6)
उपस्तम्भ-पु., संम्भ० शररीरधारको भाखः
(चस्, ११.३४)
अद्रोधः, अवशग्भः ( सूचि. ३८.१६.१७; )
शरीरधारणम्, ' पुरीषमुपस्तम्भं करोति
( सुसू. १५.६)
सत्धता (मुज. रु२.१२४)
-त्रितय-न., भाहारः स्वमोड्रझनचर्यम् पभिरुपसम्भैः श्रारीं बलनर्णोपचयोपचितमनुवतंते याद-
दायुपः संस्कारः। (असंसू. ८.३६)
उपस्थ-पु., न., कर्मेन्द्धिय० (चरा. ৮.৮ )
जननेन्दियम् ( सुशा. १.४)
मेढूं पुखुपाणां, योनिः स्रीणाम् ( अुसू. १५.९)
उपस्थातृ-पु., परिचारकः (चसू . २.३.)
उपस्थान-न., सांनिध्यम्, रक्षणम् (चशा. १.१४६)
उपस्थित-वि., प्रल्यासन्नम् ( चशा. ६.२४)
-काल-पु., प्रल्यासक्नकालः (चशा. ६.२४)
-ार्भा-ब्री., निकटीभूतगर्भा, आसन्नपता (असंशा. ३.१८)
-प्रसवा-त्री., आसन्नपसना ( सुरा. १०.७)
पसवोस्सुका, (भाग्र.) गर्भप;; अय्य का श्यो वा
यस्या गार्भिण्याः प्रसकः बाहजन्म भर्वति सा
( अह्हारा. १.७૪)
-श्रेयस्त्व-न., अचिरादेन प्रापकल्याणता " उपस्थित-
क्रेयस्तं श्रेयस्करमार्गानुष्ठानेत परीक्षेत"
(चवि. ४.c)

उपस्नेह-पु., निःस्यन्दू:, उपलेपः (चशा. ६.२३)
सूध्मायनैराष्यायनमुपस्नेछः (गयी सुनि. ३.२૪)
स्विग्धत्यम् (असंशा. २.३३)
उपस्नेहन-( परिं००) न., पुद्टिः ( सुशा. ७.३ )

उपस्नेह्य-वि., उपस्नेहयोग्य: (कासिद्धि. अ. Є पृ. १६७)
उपस्पर्शान-(परिव०) न., आचमनम् ( सुचि. २९.१०)
उद्कस्पर्शननम् ( मुचि. २९.90)
स्रानमू (परिव०) (चस्. . ८.9く)
उपस्वेद्-प., विरलाल्पबाप्पसंतुतो वात:, आर्द्रता
(चक, १.१9)
घर्मः, सगर्भवृत्तिसाधनम् ( चशा. ६.२३)
उपस्वेद्न-(परिव०) न., स्वेद़नम् (कुचि. २७.८)
( परि००) पाचनम् ( सुचि. ₹२.११)
उपहृत-वि., दूपितम् (सुचि. ६.१6)
-भह्धतक-पम., कम्यादिद्दूषितो भक्षितो का भल्धातकः ( मुचि. ६.१०)
-मनस्-वि., उपदवें दूपितं मनो यस्य स:
(चनि. ५.४)
-वाससू-( परिब. ) चि., मलिनबासाः
(चसू. ८.१८ )

उपहार-पु., आढार० नैवेदः देताद़ीनां शान्लर्थम्
(चनि. ५.१६)
देवादिकु गताश्धप्रभुतीनामुपायनम्, अन्ये-उपहारो
देवतानां सपशुर्बलिः ( सुसू. ૬.२१ (ड.)
दानम् (चचि. ९.२३)
धूपद्द़पापदिकं पूजोपकरणम् ( सुक. ५.१२)
उपहित-(परिव॰ वि., उपधानसहितम् 'न भनुपहिंतं शायने प्रपघेत '। (चसू. ८.१९)
उपाकरण-न., मत्रसंस्कारः, यथा परोर्देयताधत्वेन कल्पनम् अभिमन्य्य परोः क्रतौ हननं च (चचि. १९,४)
उपाझ-न., अद्वमेवाल्पप्वादुपाहनम 1 तद्यथा देहस्य बाहुजइघे शिर इल्यदानि, करचरणनासिकादी़म्यु-
पाइनकि, अङ़स
(परिव०) पु., स्नेहः स्नेहदानम्, उप समीपे
अंज्यते बिम्यते अनेन इति उपाइ्धः नाम स्तेइ:
(चवि. ३.३८) यथा रथांगस्य उपाक्रेन स्नेइ-
दानानेन हढत्वं भर्ताति ( चसू. ५.८५)
उपात्त-वि., प्रापम् , अछप्रदागतम् ( असंसू. ८.६ ) उपाद्ान-(परिव०) न., कारणम्, आधारः, अर्थः, आध्र्यः (चरा. १११३५)
समवायि कारणम्, यथा घटस्य मृत्तिका (र. १०.३) उपाध्याय-पु., वैट्दिककर्माइभिज्ञो याजिक:
( सुशा. २.२७)
उपानत्क-वि., सपाद़ग्राणः (युचि. २४.८३)

उपानह- त्री., पादन्राणम् (सुचि. २४.७३) चर्मपाढुका (इन्दु. असंसु, ₹)
पाद़हिता (सुस्, २२.-२)
चर्मकृतं पादग्राणम् (असंस्, ८.૪३) (इन्दु;)
गुणा:--अन्बर्थसंज् पाद्रं्रं बल.्टकहुक्रक्षणम् ।
(असंस्, १२. ९३)
उपानद़हितस्य चह्कमणे अनारोग्यमनायुप्यं चक्षुरूपाद्वाताद्दिदोपाः (मुचि. २४,७२) उवाय-पु., साधनमू (अद्धस. रू, ८०)

योजनापद्धतिः (चसू, २६,१₹)
'द्य्याणि यथा कुर्वन्ति स उपायः' (सुस..४१,५)
यथा स्वरसकल्कशूतशीतफाण्टघृततै ललेइमोद्को-
कारिकादिप्रकारेण यथा कुर्वन्ति (सुस., ४१.५)
कन्तृकर्णकार्ययोनिन्रयस्य सौष्षवमभिधानें
(चवि. 4.64 )
उपायो नाम भयदूर्शन-विस्मापन-विस्मारण-
क्षोभण-इर्पण-भर्सन-उध-बन्ध-स्वम-संवाह-
नाद्दि:, अमूतों भावविशेपः (चवि, ८.८७)
उपगमनं ब्याधिमेलक इलर्यःः (चइ. १.३)
-बल-न., चिकित्साबलम् (असंस्. ८.६)
-वित्-बि., उपायज्ः, यन्रशासाबचारणादि यो जानाति सः (अहृस्, २'...०)
उपायार्थ-चि., उपायेन अर्थः प्रयोजनम् (चवि. ८.७6) उपाल्वम्म-पु., तब्रयुक्कि०, उपालम्भो नाम हेतोदोषबचनम् (चबि, ८.प१)
उपावर्तन-न., विरामः, परावर्तनम्. (मुचि. ६.४)
उपाश्रय-पु., उपधानभेद्यः (चसू. १५.८) अवप्रग्भकम् ( युचि, ३6.909)
उपास्र-न., उ(अ)पाख्न शास्बनियमर्जितंत घनु: ( मुचि. ११.99)
उपोद्क-पु., बनस्पति०
उपोद्का-त्री., बनस्पति० उपोदिका,
उपोद्क्री-स्री., चनस्पति० उयोदिका
उपोदिका-क्री., बनस्पति० पत्रश्राक० उपोदिका तिल-
कल्कसिद्दा हेतुरतीसारस्य (चसू, २६.८८)
तिलकल्कसिद्धमुपोढ़िकाशाकंक नाइनीयात्संस्कार-
व्रिरुद्यत्वाव्। (मुस्. २०.१४)
गुणा:-मधुरा कषाया स्तिरधा हिमा सरा उष्णवीर्या (रा. ७.३४) नेद्निनी (चसू, २6.३४) घृप्या वातपित्तमी ह्रेप्मकरी रुच्या विप्तम्भकारिणी (रा. ५.३४) मदविनाशिनी
(च. स., २.२२)

हि. —ोोई.
म. - थोर मयाळ ( अहको). थोरवेल
बं. — पुई शाक
त. - पचनैक्कीरे पोतक्री
उत्त-वि., प्ररोहाथं भूमी निक्षिसं धान्यम्
(चशा. ८.१८)
उभय-बि., सर्व० (सुचि. 6.३५)
-कालम्-अ., सायंग्रातरित्यर्थः (सुचि. ५.३५)
-ब-वि., शास्त्र्ञः कर्मज्ञश्य ( सुसू, ३.४७)
-भाग-वि., ऊर्चांडधोभागे प्रच्यवमानम्
(चनि. २.९)
-भागहर-वि., वमनं विरेचनं च कोशातक्यादि
( सुसू.३२.4)
-बृत्ति-वि., उभाम्यां क्षीरान्नाम्यां वृत्तिर्यस्य सः,
यथा बालः कीरपोडनादश्र्व (असंड. २. पृ. १६)
-संश्रित-चि., अन्तःश्रितः व्रहि:श्रितश्र यथा विसर्प:
(चचि. २१.२२)
उभयतोभाग-वि., बसनविरेचनकरम्
( असंक. < त. प्र. प. १६६)
यथोन्मादचिकिस्सिते विपाणिका देवदालिका कारवेह्विकादि तीक्ष्णमुभयतो दोषढूरं द्रव्यं शोधनाथ्थ देग्यम् ( सुड. ६२.१४)
उभयतोमुख-वि., उभयतो मुखं यस्य तत् यथा नाडीयन्त्रं स्रोतोगवशाल्योदरणांथं बस्त्युत्तरबस्तिधूमयत्राद्दीनि नाडीयन्न्राणि ( सुसू. . ५.१३)
उमयतः खुद्व-वि., बमनविरेचनाम्यां गुब्ड:
(सुड. ३२.१३२)
उभयार्थकर-चि. व्याधिहेतुलंब ब्याधिलक्षणं च करोति इृति (चनि. ८.२०)
उभयार्थकारि-वि., हेतुव्याधिविपरीतम् यथौषधम् (असंसू. १२.ड) यत् हेतुव्याधिविपरीवमर्थ करोति यथा हर्यों छर्देनम् ट्वैवव्यपाश्रयमौषधन्च (असंसू. १२.९) उमा-ब्बी., घनस्पति० अतसी (अह्हस. ६.२૪)
-जं तेलम्-न., अतसीतैलम् (अह्हस. $4 . ६ 9$ )
-पति-पु., सिद्दयोग०, मासेन सर्वरोगनाशक:, संवत्सरेण वलीपलितनाशकः (र. २७.6१.-७६)
-प्रसादन-पु., च्नरघ्नयोग०, शीतन्वरापदः, चातुर्थिकज्बरनाशकः (र. १२.4६-५९)
-लेप-पु., अतसीलेपः (चचि. २९.,१४०)
-राम्भु-पु., सिद्दयोग० सन्तापशोपबल्हीनतातृषाप्रमेहृष्नः बासास्वसेन युक्तः (र. १७.प२-६१)


उस्पास-पु., वनस्पति $\theta=$ दीहिः (रा. १६.११८) उक्पिका-ब्री., वनस्पति०=घीहिः (रा. १६.9१८)
उरग-पु., कृष्गसर्षः, तस्स वसा यर्टीमधुकचूर्णान्विता बातजनिमिरेऽइनार्थ हिता (मुड.१७.₹५) भूताधिपात० (असंड, 6 प. ५s) अ्रह० नागग्रहः, 'पस्वक्यामपि चोरगा
विशन्ति' ( सुड. €०.96)
उरण-पु., मेषः ( चसि. ११.२०)
जाइलमृग० (चस्. 2७, ४प)
उरम्र-पु., मेषः (सुड. प१,प१)
कीट० स बायक्यः बातकोपनः घातरोगान् करोति ( युक, ८., -८)
-चसा-र्ज्री., जानमद्व्य० नेत्ररोगेपु अङ्ञनार्थ उपयुज्यते ( असंड. १६.१२१)
उरभ्रक-पु., उरभ्रः (असंड. ૪३. प, ₹५.9)
उरस्-न., शारीर०, वक्षः दाद्राक्रुलोत्सैधं प्रमाणत:
(चवि. C.११6)
'अप्रादझाद्रुलविम्तारमुरः' (मुसू. ३५.१२)
अवलंबकश्लेप्मणः स्थानम् (अहस, १२.१५)
स्तनयोरन्तरालम् ( युड. ६२.इ३)
श्रेव्मस्थानम् ( मुसू. २१.७)
ग्रीवामूलादृधस्तादूद्योध्वे स्तनयोर्मध्यस्थानमुरः (सुस्. १८.96)
अस्मिन् चतुर्द्रास्थीनि (चशा. ७.६)
अस्मिन्मर्माणि नव, वानि च एकं हद्यमर्म, स्तनमर्मणी दे, सनरोहितमर्मणी दे , अपलापमर्मर्णी द्वेऽपस्तम्भमर्मणी दे । इति (सुशा. ६.५)
उरः-श्शत-न., उरोरोग॰, उरस्यम्यन्तरे क्षतादुरःक्षतम् 'उरस्यन्त:क्षते सति' ( इन्दु; असंनि, ३.३३)
सामान्पस्वह्पम्-उरोरकासः ह्रेप्मरक्तनिष्ठीवनं च सम्प्राषिः-यदा हि पुरुपो दुर्बेलोडपि सन् बलवतासह विगृद्नाल्यतिमान्रं का भारमुद्धह्त्यभिहुन्यते वाइन्यद्वा।
किंचिदेवंविधं वियमसतिमान्रं का ब्याग्रामज्ञातमारभते तद़ा तस्याइतिमात्रेग कर्मणोरः क्षण्यते । तस्योर:क्षतमुपप्रते वायुः। तग्राsचस्थितो वायु:। ह्रेप्माणमुरःस्थमुपसंस्तुज्य झोषयन् पित्तं च दूपयन्विहरत्यूर्ण्वमधस्तिर्यक्च।
तस्य......योंडशः प्राणवछानि स्रोतांस्यन्वेति तेन धासः प्रतिइयायश्व जायते। ततः क्षणनाचैवोरसो विषमरानिमख्याच वायोः, कणन्योद्ध्वंसनाच

कासः सततमस्थ संजायते। स कासप्रसझादुरसि क्षते शोणितं हीवति । शोणिताडsगामनाजाऽस्य दौर्बैल्यमुपजायते। एवनमेते साइसम्रभवाः साहसिकमुपद्नवाः स्टृर्ति (चनि, ६, \%)
पूर्यर्पम्- एतस्याव्यक्तलक्षणमेब पूर्वरुपम्
(चचि. ११.१२)
उरोरक्रोणितच्छर्दिं: कासो वैशोषिकः क्षते। क्षीणे सरक्षमूत्रत्रं पार्व्वपृप्रकटिग्रहः ॥
(चचि, ११.१३)
लक्षगम्-उरोभेदुनविभजने, पार्श्धपीठनमझवेपनं, कमेण बीर्यबलवर्णरु्यम्भिद्वानिर्ज्बरो ब्यभा मनोद्वैस्यं अमिवधाद्विड्मेदृश्य कासमानस्य सुटुर्न्ध्रो हुछः पीतो विग्रथितो बहुः सरनोऽसितः इयावः क्रिप्मा प्रयत्वंते। सक्षतः अव्यर्भ्य क्षीयते शुकौजसो: क्षयाप्। (चचि. ११.8-99)
'सम्तम्तवक्षाः सोऽल्यंथ्य दूयनात् परिताम्यति'मोहं याति (सुड. ४१.२4)
विधि:-चरके राजयक्षमणि चतुर्विधेधु हेतुपु साहसज एको हेतुः (चनि, ६.₹)
सुश्रुते धातुक्षयहेतुप्येको रकक्षयजः।
(सुड. ४१.२৮)
बाग्भटे पः्यकासेप्वेकः उर:क्षतजः
(असंनि, ३.३३—३७)
साध्यासाध्यता-अ अल्पलिन्नस्थ दीपाम्नेः साध्यो बलवतो नवः। परिसंत्रत्सरो याप्यः सर्वलिक्भे तु बर्जयेत्, ॥1 (चचि. ११.१४)
रोगोडयं धानुदोपे राजयक्ष्मणि वा पर्यंत्रस्यति, रोगी
म्रियते घाSकस्माव् । सानाध्यात्साध्यः सामर्था-त्साध्यः-पाठः (असंनि. ३.र२)
चिकिल्सासूत्रम्- सादृसं वर्जयेत्कर्म रक्षन् जीवितमात्मनः' (चनि. ६.५)
'उपद्भवांश्य स्वरवैकृतार्दीन् जयेद्यथास्वम् ।'
( मुड. ४१,२३)
कासाव उपेक्षया धासक्षयस्वरसादाद्यो रोगा भव्वन्ति ततस्तं त्वरया जयेत्तस्याssशुकारित्ताप्।
(असंनि. ३.४₹)
चिकिस्सा-वृषो लाक्षा तथा नागबलाभ्यासोऽश्रोपगुज्यते (असंस्. १३.३)
अमृतमाशः (अहुचि. २.९४-9०9) तथा कुव्माण्डकरसायनमप्यत्रोपयुक्कम् ।
(अहचि. ₹.११૪-११८)

- क्षतरोप－पु．，झोपभेद़० उरक्षतनिमित्ताद् धातु－ क्षयः शोपो बा भवति（मुउ．४१．२६－२७）
सुत्तता－खी．，लक्षण० रस．जप्रतिइयायस्य लक्षण० （असंड，२३ पृ．१६७）
－स्रोतस्－न．，सूक्ष्मस्रोतः（चचि．२८．१९३） उरस्य－वि．，उरःसंबन्दुम् कर्म（ गुउ，४१．२૪）
（ उरो）－गल－न．，कीट० पिपीलिका
（असंड，२र．त，प्र．पू，२ख．） उल्रुंगिलपाठः（असंड．३१ पृ，२३२）
－घात－पु．，रोग० लक्षण०－＇उरःक्षतं गुरु स्तनधं पूतिपूर्णकफो रसः। सकासः सज्चरो शेय उरो－ घातः सपीनसः ॥＇＇ताग्राक्षड्य भवेज्नन्तुर्रोधात－ प्रपीडितः＇（उसुड．२४．9२）
रोग०，लक्षणम्－पित्तंत्कम्मोत्तरो क्याधिरूरो－ घातखिद्योषजः । स्वहेतकुपिता दोषा उरोधातं चतुर्विधम् 11 कुर्वन्ति सेवमानानां लौल्यमध्यशा－ नादि च । गीतज्वरः प्रतिइयायः कण्डः शुकैरित्रा－ वृतः（ काचि，उरोघात पृ．१२२）
ब्राल्ये तस्य लक्षणविशोपः－निएनत्युरसाsधिकम्＇
（कासू．२प．३८）
－धूमायन－न．，ब्याधिलक्षण० उरसो धूमोदूमन－ मिन（चचि，१८．94）
－रज्－स्री．，रोगलक्षण० डरोभबं दुःखम्
－रोग－पु．，उरसि जायमानो रोगः（चचि，१．५१）
－विबन्ध－（परिच०）पु．，रोगलक्षण०
रझ्ञाद्यिभिर्बद्धमानामिवोरमि दु：खम्
（हे．अढुस् ．४．く）
उर－वि．，विस्तींणे，गम्भीरम्（र．२४．९）
－पूग－पु．，वनस्पति० म्येतैरण्डः，नेत्ररोगे उप्युकंत दुष्यम्（काखि．१३．३२）
－माण－पु．，वनस्पति० ऑँ्तरापयिको फल० बनस्पति－ नामा मधुरसिग्धफलनृक्ष०（चचि．२२．६4）
गुणाः－गुरूष्णस्तिक्धमधुरः बलम्रद़ो वातझो बृंहणो
 मेप्यः हाह्यः बयस्थ्थापक भ्य हिं．－नास्पति（ हाराणंच्द ） म．－वायवर्णा．
－मूलक－चि．，गम्भीरमूलम्（र．२४．९）
स्तम्भा－झी．，कद्ली（रा．११．9०४）
उर्वु－पु．，（ मुचि．३८．४₹）उस्बुक－（चस्，र．९） उरन्बूक－（ मुसू．$४ ६ .2 ५ \% ;)$ उस्तुक－（चचि．

३．2६6；）पु．，उस्नूका，ब्री．，（असंसू． 6. १८६）उर्नुकः－परण्डः（चस्．४．३）उस्नृक＝ शुकैरण्ड：（सुसू．$४ ₹, २ ५ \gamma ;$ ）रत्तैरण्डः， （चचि．३．२ःs）（रा，८．४४६）शाक० तल्धघु भिल्नशक्टत्तिकं च（चसू，२心，१०く）उस्बूक－ तैलम्एरण्डैैलैम्（असंचि．१७，त．प．प．९．く） －पत्र－न．，परण्डपन्रम्（अहस्．२४．१८）
मूल－न．，एरण्डमूलम्（ मुड．प．\％\％）
उकनूक－पु．，वनस्पनि० रत्तैरण्डः＝ण्रण्ड
（ रा．८．४૪६）
उर्वेरी－त्री．，घनस्पती०＝मीहि：（रा．१५．४८）
उर्वारु－न．，वनस्पति०＝पर्वार्कम्（ध．१．१८६）
－तैल－परिव० न．，एर्वार्तैलम्（घ．६．१४२）
उर्वा－स्री．，भूमिः（ सुसू．६．द）
पृधिवी（ सुशा．१．४）
न．，मर्म० सक्यियर्म० उरमधये चैकल्यकरं सिरा－ मर्म，＇सिरामर्मेद्मेकाहुल लं वैकल्यकरश्य，＇संख्या－ वामदृक्षिणभेदेन दे，तद्ब्यधेन योणितक्षयात् सक्थिशोषः（सुशा．६．६）
उलका－चुलक्रका पाठः ती० गेहे जातो राग०＂पतन्ती－ कल्कतो जाता लोहे तारे च हेमता । दिनानि कति－ चित् स्थित्गा याल्यसौ उलका（चुद्धका）मता ॥＂
（र．く．4१－५२）
उद्रुझ्रिल－न．，कीट०，पिपीलिका（असंड，₹ १ पू．२३२） उद्धुम्ब－पु．，होलका：，मुन्रकलायादिशिम्बा अम्विपक्वा होलका इस्युच्यन्ते।
गुणाः－लघनः कफमेद़ोविशोपणा：
（ सुसू．8६．890）
－क－पु．，सरसाः，－सार्दाः－भृष्पयवाः（सुचि．१०．५）
उत्यूक－पु．，पक्षि० प्रसहवर्गायः（चसू．२८，२५）
（ सुसू．४६．७४；）दिगाभीतः（ सुड．६०．३८） घूकः（काखिबाखग्रद् ）अस्य मांसं यक्ष्मिणे प्रशा－ सम्，छझना देयम्（सुज．४१．३६）चर्म－ रोमाणि ग्रहृचिकिस्सायां धूमार्थमुपयुज्यन्ते । （सुउ．६०．३く）
मूत्रपित्तराकृह्बोमनखचर्माणि वातश्रेप्मात्मके उन्माद़े सेकाअनप्रधमननस्यधूमेपूपयुज्यन्ते （चचि， 9.68 .54 ）
उत्रकमांसगुणाः पित्तल्मम्，आंतिकरणम्，वातलम्， शोपणम्（घ．६．र०४）
－मुख－न．，स्वस्तिकमन्त्र०，उल्ककमुखसदरां यन्त्रम् （सुसू．७．१०）
उल्दूखल－न．，उदूसलम्（चशा．७．६）
तण्डुल्कण्डनोपयोगि साधनम्（सुशा．५．२6）
－संधि－पु．，अस्थिसंधिप्रकार०，उल्खखलाकृतिः
संधिः，＇संधयः कक्षाबड्रक्षणद्राने－
पूलसलाः＇（ सुरा．५．२७）
कक्षासंधी द्वौ，वड्क्षणसन्धी द्धौ，दरानसंधयो द्वान्निंशदिल्येते उट्रखलसंघयः（सुरा．५．२७；） （असंशा．५．七6）
उत्दूप－तुण०，（चवि，३．6．（३）
उल्का－ब्री．，आकाशात् पतन् तेजःपिण्ड：
（ सुसू．३२．४）
－पात－पु．，तारकापातः，आकाशाजज्चलद्मिगोल－ पातः，उत्पातेष्रेक：
（सुचि．२४．९२；चबि．३．७（३）
उल्ब－न．，गर्भकोशः，जरायुः（असंड．१．（पृ．१）
जातमान्रस्य बालस्य त्वगुपरि हरयमानः गर्भकाले संचितः चिक्षणद्व्यविशोषः，उल्बदोषः，जात－ मात्रमेव बाल्मुल्बास्सैन्धवसरिपा मार्जयेत् ।
（असंड．१）
उल्बक－पु．，रोग० जातमान्रबालस्य रोगः，लक्षणम्－ गर्भाग्भसोऽव्रमनात् कण्डगतस्य ख्लेप्मणः संपर्कोट्दा दुष्टो रसो हृद्वये मार्गानावृणोति । तत आवृत－ मार्गत्वाब्ददुमुप्टिः बालो हृद्रोगाक्षेपकश्थास－ कासच्छदिंज्वरादिभिरभिभूयते । सहतोऽम्नुपूर्णश्य तस्यापरपर्यायौ（असंड．२（ पृ．३२）
उल्वण－वि．，विपुलम्，बहुलम्（ सुचि．३४．५）
－मारुत－वि．，बहुनातः（अहुसू．१८．३४）
उल्मुक－न．，अङ्नारः（चसू．१७．९८）
उह्लापक－पु．，मिथो भाषणम्（असंसू．२१） －न．，स्तोत्रम्（ चशा．४．३७（৮） （चसू．१५．6）
उह्ही－पु．，बनस्पति॰＝पल्लाण्डु；（रा．५．१००）
उद्बुत－वि．，पिष्टमिव कृतम्，श्ल्य०，परिश्रुफ्कमांसं निरंतरं छेद्ननातिशायेनाणुशार्च्छन्त्वात्पिप्टमिव उद्धुतपिष्टम् ；उद्धुसमिति पाचका वद्निन्ति
（ सुसू，४६．३५५） बस्तिप्रणेतृदोष०，उद्धुसमिह ब्रस्तिपीडनद़ाषः，य： पीडनविच्छेदें कृत्ता पीडयते सः，तदेवोद्डुषत्र्वमिति， चक्र०（चसि，५．८ ）

उह्धेख－पु．，वसनम्（चचि．२८．१९६） आहारस्य चछ्द्दनम्，तच्छोषपूर्वरूपम् （चनि，६．१५）
उल्टेखन－न．，बमनम्（चचि．२૪．४૪）
उह्लोडित－न．，द्धिसरः（चस्，१३．६६）
उशीर－पु．न；तुण० वस्य सुगन्धिमूल्युपयुक्तम् （सुसू，३८，२४）
पित्तसंशमनवर्गो एकं दृच्यम्（सुसू．३२．．८）
（अहुसू．१३，६）तिक्कसन्धे पुकं द्रव्यम् （अहस，90．२く）दाहत्वर्दोपस्वेदापनयनप्रले－ पनानां श्रेष्ठम्（चसू．२५．४० असंसू．१₹．₹） शुकरोधनरणे एकं द्वृ्यम्（चसू，४．१२ （२०）（असंसू，१५．२५）वण्र्यगणे एकं द्वव्यम् （चसू，४．90（ ८）（असंसू．१५）दाहम्ररामन－ गणे प़ंक द्वव्यम्（चसू，૪．१७（૪१）（असंसू． १५．४०）अङ्नमर्द्वश्रशमनगणे एकं द्वर्यम （चसू．$૪ .96$（ $૪ ४)$ धूम्रपाने उपयुक्तमेकं द्व्यम्（चसू．५．२१）सारिवादिगणे एकं द्वृ्यम् ， （असंस्．१६．५）छर्दि़निग्रहणगणे एकं दव्यं （चस्，૪．१४（२८）गुणाः－तित्को मधुरानुरसः शीतो लघुः सवेद्ध्नो वातपित्तघो दाहकान्तिज्नर－ तृष्गाप्रमेहरक्तविकारदौौर्गन्ध्यश्रमहरः（४．३．१४） ＇उरीरीं पाचनं ज्नरातिसारवमधुरक्तपित्तक्षता－ पहम्＇（असंसू．१२．७く－७८）
हिं．－सस，काला वाला．
म．－－काळा वाळा．
गु．－काळो वाळो．
बं．－सखा．
त．－वेहि वेर．
उर्तीरदितैलन－न．，सिद्बतैल०，उर्रीरलोधत्रिफला－ प्रियद्नुभिर्द्रेब्यैः सिद्धं，तिलतैलं कफजतिमिरे नस्यार्थ－ मुपयोज्यम्（ सुड．१७．४१）
उपण－पु．，रस०，कटुरसः（असंसू．१．३५）
उषणा－त्री．，पिण्यही（रा．६．११०）
उपर－वि．，लबण्युक्तम्（चक．१．९）
उपा－त्री．，रोगलक्षण० दाहः（सुचि．२．२२－२३）
अरतिमान् दाईः（अद्टसू，२९，४）
उणित－वि．，स्थितम्（ सुचि．४．२३）
रात्रौ स्थितम्（ सुड．४१．३८）
पर्युपितम्（अहुस，५．३६）

उस्ट्र-पु.,-पझु० उट्ट्रिका (र. १०.6०) उप्री, त्री., (चसू. १.२४) ग्राक्यवर्गीयः ( सुसू, ४६.८५) वातभ्रकृतिः पग्डु: (सुशा. ૪.६७) मस्भूमौ वतरमानः (सुचि, ७.१८-१९) '(उद्री ) क्षीरमुदरश्वयथुमानां श्रेष्टम्' (असंसू. ११.३) 'अल्पाहारतया.....उड्ट्रीणां (पयः) ......अलवणम् (काखि. २२-दृ. २४६) भ्वयधुरोगे मासं ससाहं वा भोजनवारिवर्जनपूँव योजनात्तद्रोगहरम् (चचि, १२.२६) दुग्धगुणाःस्वादु ( सु) ईेघट्धवणमुषं, सरक्षं, लघु, दीपनं, (अह्सू.) वातकफमं आनाहक्कमिशोफोदरकुछगुल्मश्वासहरम्, विषमं (सु.चसू.२७.२२०) टुर्बलाय प्राणभृत् (चचि. १३.१८३; सुसू. ४५.५३) (असंचि. 96 त. प्र. पृ. ९4) (अहृस्, प.24) (घ. ६.969) बहुत्वाच घनत्वाच बल्यं पुप्टिकरं पयः। गुरू बृष्यं च निर्दिंटं मधुरं च विशोषतः ॥ (काखि, २२. पृष्ट ३५₹) दधिगुणा:-स्वाद्वम्लमीघरक्षारं गुरु (सु) कटु विपाके भेदि (सु) वातमं अराकुष्टकृम्युदरशूलमं च (सुसू. 84.60 ध. $\uparrow .99 \%$ ) नवनीतगुणाः- ल्युविपाकं शीतलं घ्रणकृमिकफास्रववातमं विषनारानम् ( रापरि. १५.११) घृतगुणा:-मधुररीतकटुविपाकि दीपनं कफलातमं शोफकृमिविषकुष्ठगुल्मोदरमृच्छाप्रमेहोन्मादगरउवरापस्मारहरम् (सुसू. ४५.900; ध.६.940) मांसगुणाः-झोषिणे हितम् (सुड, ४१.३७)
स्वादूषणं रीतं (रा) ल्घुपाकि चक्षुष्यं बल्यं पुटिकरं रच्यं बीयक्ररम् त्रिद्रोषकमर्शोमेददहरम् (घ. ६.३<0) मूत्रगुणाः-सतिक श्वासकासझंमर्शोंदं चौौ्र्रमुच्यते। (चस्स. १,9०₹) गजोष्राद़ीनां पुंसां मूत्रं ग्राह्यम्
(हे. अहस्. ५.८२-८३) तत्कटुतिक्तलनणोषणं बल्यं पित्तलं वातझ्झ शोफकुष्ठोद्रोन्मादकृम्यर्शोघम् (सुसू. ४५.२२く)
(ब. ६.रs५)
पुरीषगुणाः-ड्युष्कपुरीषचूर्णाडबचारितमनं प्रमेहे उपयुज्यते (सुचि. ११.११)
तस्य दन्तोपयोगः-दन्तः एडगजादियोगे कुष्टम्नशामनार्थम् (चचि, ५,१६०)
क्षतशुकहतरवर्युपुपयोगी च (असंड. १४. प. १०४)

शक्रदादिसिसद्धघृतं शोषे उपयुक्तम्, तच उद्र्रयाः शक्टदसकीरमांसरसरधिरैः दाक्षाश्वगन्धामगधासिताभिः सिद्धम् ( सुज. ४१.४s)
उद्रास्थिक्षारः पु० क्षार०, दृस्तिमेहे पानार्थमुपयुज्यते ( सुचि. २१.९) -काण्डी-स्री., वनस्पति० एतस्याः बीजं मधुरं वृष्यं सन्तर्पणंण च, गुणाः-तिक्का उण्गा रुच्या हृद्योगमी च (रापरि. १०.४३)
-ग्रीव-पु., भरन्द्रररोग० (सुनि. ४.६)
-धूमक-पु., चृश्चिक० उष्ट्रवण्दूमवर्णत्त्वात् उप्र्रधूमको, रात्रिचारो का, दंशलक्षणम्-दंरोनाऽ畐नां शीताम्नुना सेक इच, रोफस्तम्भः हपृरोमता च, सः साध्यः (असंड. ૪₹ पृ. ३५४-५५)
-भक्षिका-बी., वनसपति० दुरालन्भाभेद़: धन्वयासः (रा. ३.२२)
-रथ-पु., उद्रेण युक्तो रथः ( सुसू. २९,६)
उष्ट्रिका-त्री., वृश्यिकाली (रापारि. ८.७)
उप्ण-पु., गुण० विंशातिगुणेष्वेकः शीतविपरीतगुणः सेददने शक्तिः (अह्हस्, १.१८) बीर्यंजको गुणः, अम्निगुणभूयिष्टः (सुसू. ४१.१9) अस्य कर्म-केशकररं, भुदनं, पाचनं, मूच्छांतृदस्वेद्ददाहकरम् ( सुसू. ४६.५१४) वातबः (सुसू. ४१. ११) त्वगिन्दियग्राह्यस्पर्शः (चशा. ६.9०) घर्मः, आतपः ( सुसू, २०,२१)
वि., अम्भिगुणमूयिष्टम्, यथा उप्गवीर्यद्नव्यम्
(चक. १.५)
-कामत्व-न., रोगलक्षण० उष्णाभिलाष:
(अहसू. ११.६) द्र० ' उण्णकामिता'
-कामिता-स्री., रोगलक्षण० उप्गाभिलाषः
(सुसू. १५.१५)
-काल-पु., ग्रीव्मकालः, वसन्तग्रीध्मात्मकश्यातुर्मासिक: (चसू. ११.४२)
-गण-पु., उष्गवीयौंषधसंग्रहः, वातरोगो सेकलेपक्वाथेपूपयुज्यते। (सुचि. १७.૪)
-गर्भग्रह-न., गृहमध्यगतमुष्णस्वभावं गृहम्
(चसू. १४.२८)
-जल-न., ( उष्गाम्तु ) कथितं जलम् (चचि. १३.१६१ सुस., ૪६.૪२०) -तोय-न., अनुपान० उब्णजलम् ( सुसू. ૪६.૪२०) द्र० 'उण्गाम्बु '
-दाह-पु., लक्षण० उब्येन कृतो दाहः उपणेन
कालेन उपणेनाहारादिना च दाहः ( इंडु. असंसू. ६) -दोय-पु., उष्णकालसमुनवो दोषो रोगो वा (असंसू, \&)
-निःश्बास-पु., लक्षण० उपणस्पर्शः उच्छ्रवासः (चचि. २₹.१६ट)
-फला-स्ं., बनस्पति० विम्बीभेद़:, मधुरविर्ब्बी= बिम्बी ( रा. 6.३०\%)
-वात-पु., उष्गस्पर्शों वायुः, स ग्रैप्मिकः शारदो वा, 'उण्गतातातपैर्द्यें शीतः कार्यो विधि: सद़ा' ( सुसू. १२.३८)
मून्ररोग० न्रयोदराबस्तिविकारेष्वेक: (चचि. ३.३८) मूत्राघात० (सुड. ५८.२₹) संप्राहि-न्यायाम-अध्च-आतपैर्वंताबृतं पित्तं कृच्हरादधः स्राबयेत् । लक्षणम्-बस्तिमेढ़गुदं च प्रद़न् हारिद्वर्ण रकं सरक्तं वा मून्रमधः स्तवर्ति । (सुड, प६.२₹)
चिकिस्सासूत्रम्-मून्रद़ोपे पख्यकर्सक्रमो हितः । तत: संखुन्देदेहानां हिताश्रोत्तरव्र्तयः ।
(सुड. 45. $8,-4,0$ )
चिकिस्सा-खातर्शीतपयोडनाशी चन्द्नने तण्डुलाम्नुना। पिबेत् सरार्करं श्रेष्टमुज्णनाते सरोणिते ॥ ( भाग्र. मूत्राधात चि; असंनि. ४.२८, अहनि. Q. $34.3 ६)$
-वायु-पु., टुप्रवात, उव्गस्पर्शः बाहो वायु: (चवि. ₹.6 (9); असंसू. \&. 85)
-विधि-पु., क्रिया० यथा स्वेद ( मुड. ३९.२६६) -वीर्य-न., वीर्य० आग्नेयम्, स्वेदने शक्ति:
(अहसू. Q. $9<-99$ )
-रारीर-वि., रोगलक्षण० तपाइः ज्वरार्तः
(चचि. ३०.२४४)
स्वभाव-वि., स्वभाबतः उग्गण् (अहुस् . ३.१४) उण्णाभिप्रायता-र्बी., लक्षण०, उष्णप्रियता (चनि. १.२१ चनि. १.२७) उप्रगाभिग्रायिन्-वि., उष्गस्य अभिम्रायः-इच्छा अस्यास्तीति (चचि, ३.२६७)
उश्णाभिभूत-वि., उप्णजन्यब्याधिग्रस्तः (चारि. १.इ५) उष्णाम्बु-न., उषणं जलम्, कफविच्छेद़ पित्तबातानुलोमनम्, स्रोतोमार्द्वकर म्।
(सुड. ३९.90६-90u)

दीपनं पाचनं कण्खं लम्बूण्णं बस्तिशोधनम्। हिध्माडध्मानानिल्रेप्मसघःखुद्धौ नवज्बरे। कासामपीनसध्वासपाश्वर्श्धु च शस्सते ।I
उप्गाम्बुतस-वि., उप्गोद़केन उष्गीक्रतम्
(अह्टस. 2०.98)
उष्णाम्त्रुपरिपेक्र-पु., उष्णाम्बुस्तानम्, " उप्गाम्बुनाsघःकायस्य परिवेको वलावहः। तेनैन्र चोत्त-
माहस्य बहह्ट्केशचचक्षुपाम् ॥ (अढ़्रस, २.१७)
उष्णार्त-वि., रोगलक्षण० घर्मपीडित: (सुसू, ४५. १४४)
उप्णाभ्रुपात-पु., रोगलक्षणण०, (सुड. प.6)
उप्णीप-पु., न.. गिरोचेप्टनम्, ग्रिरस्बाणम्
(सुक. १.9४) करसाबन्धपद्टकः (असंसु. द)
गुणाः-पविन्न केइयमुधणीषं रजोबाताड5तपापह्हम्। (सुचि. 28.64)
शलाकायाः उष्पीषम्-शल्लकायाः कार्पस्वेशि-
ताग्रम्, तत्प्रमार्जनक्रियासूपयुक्तम् (सुस,. $.9 ४$ ) उप्णोपचार-पु., उपणाडडहाराद्धि (अहस्. ५.६६)
उप्णौपथ-न., अम्निगुणभूयिषंट्दृ्रव्यम् (चक. १.५)
उप्मन्-पु., औवण्यम् ( अह्हसू. ११.२)
बाप्पम् ( चशा. ८.9९ असंसू. ८)
अभिः ( अह्रस . १३.२४)
जटराभिः (चचि. 94.२१4)
भूतामि: (चचि. १५..१३)
-दाह-पु., उध्येन कालेनोणगेनाहाराद्विना च दाहः
(असंसू, ६)
-देह-पु., देहस्यौ’ग्यं, देहोप्मा (असंस्, २२)
(उष्म )-स्वेद-पु., स्वेढ़० सोऽप्रधा भिब्यते, पिंडः, संस्तर:, नाडी, घनाइमा, कुंभी, क्प, कुटी, जेन्ताक हाति (असंसू. २६.ט)
उस्न-पु., किरण: (सुड. ६०.१९)

## ऊ

ऊखरज-न., लवणऩद्य०=रोमकम् (रा. ६.४०)
औवर-क (रा. ६.4.
ऊद्-पु., वारिएायम्राणि० जलचिडाल: (चस्, २द..००) ऊनम-न., पात्रस्थे जले क्षिप्तस्य लोदादि-भस्मनः उपरिधान्यादिगुरुद्धृ्य-स्थापनेनाडपि हंसवत्तरतः इयं संज्ञा (र. ८,२९)
ऊह-पु., शारीर० अधःशाखायाः प्रल्यद्नम्, हौ ऊरु, ( हसुशा. ५.४) स्थानम्-जानुबङ्क्षणयोर्मध्यम्, (सुज. ६४.२६) जानृपरितनभागो बद्धण्नंधि-

पर्यैन्तम् (सुस्. ३५,१२) आयामः-अप्टदद्शा-
 (चवि. द.9१७; सुसू . ३५.9२)
'अधादइसानुल्यायामे जड़े उरु च' (असंशा. 4)
परिणाहःःन्रिंशद्धुलपरिक्षेपौ-उस्त,
(चवि. <.996)
' त्रिंशद़ हुल्परिणाहौौ ऊरू' (असंशा. ८.२०)
प्रारास्यम्-अनुपूर्बवृत्तावूरू (असंशा, e.४५)
-ग्रह-पु., रोग०, ऊरस्तम्भः (चचि. २७.३₹)
-दौर्वल्य-न., रोगलक्षण० ऊबौः दौबलल्यम्
(चचि. १४,१३३)
नलक-पु., अस्थि० ऊरौ स्थितं नलकाकारास्थि 'एकमूराविति ' (सुशा. 4.98)
'दावूरु नलकौ' (चशा. ०.૬)
-पिणिडका-खी., प्रत्यझ० घट्पत्वाशत्मतयझेप्वेका,
'ऊरसम्ये दे ऊरू विंडिके' (चशा. 6.99)
-मूल-न., शारीरस्थान० चझ्क्षणप्रद्रेशसमीपे ' लोहि-'
ताक्ष ' मर्मणः स्थानम् ( असंशा. 6)
-रूल-पु., रोगलक्षण० ऊर्वोंः शूल:
(चसि. ?.१६)
-रोष-पु., रोगलक्षण० उरस्तम्भः (चसि. २. १६)
-संग्रह-पु., रोगलक्षण० ऊर्यहः ऊर्वोराकर्षणमित्र स्थितिः (चसू. १४.२३)
-सद्न-न., रोगलक्षण० ऊरोंः साद़ः सद़नम् (चसि. ७.४१) ऊर्वोः शक्त्यभाव: (चसू. 9६.८)
-साद-पु.. रोगलक्षण० ऊवोंः साद्, अर्शीतिवीतविकारेण्वेकः (चसू. २०.११)
-स्तम्म-पु., रोग। निरकिः-मेद्सा सह ख्रेप्मा वातपिचेते अभिभूय स्थैर्यैशैल्याभ्यामूरू स्तम्भयेत्। स ऊरुस्तम्भः (चचि., २७.१४) ऊर्वोः स्तम्भः, अरीतितिर्वांतविकारेपेवेक: (चसू. २०.99)
संप्रापिः-मेद्दोबलोत्कटः कफढ़ोषो मेद़सा सह वाताद़ीन् कोष्टे चितमामं चालु रुद्ध्वा गौरवादधोगौः सिरादिभिरुरू याति, सकिधजह्घोरु च पूरयति, तेन चोर्वोरकर्मण्यता स्तैमिलंयं च जायते। स ऊरस्तम्भः (चचि. २७.9०-१२)
पूर्वरुपम्-प्राय्रूं ध्याननिद्राइतिस्तैमिल्याऽरोचकज्नराः। रोमदर्षश्य छर्निश्व जङ्धोबोंः सदनं तथा।। (चचि. २०.१4) लक्षणम्-गौरवं ध्यानमझुर्द़: स्तैमिलंय तन्द्रा छर्द्य-

रचिन्वराः पादुयोः सददनं क्रचछ्छोद्ररणं सुतिः कम्पो दाहः भेदस्कुरणाद्विए्क च (चचि. २७.१३)
(असंनि. 94.8<,-4\%; अहनि. १५. ४७-49). साध्याइसाध्यत्वे-नवः साध्यः, सर्वलक्षणग्रुक्तः पुराणोडसाध्यः ( चचि. २७.१९)
चिकिल्सा-अवस्थाविऐोषेण यद्यप्याद्यवाते सेहः प्रतिषिद्दस्तथापि यद़ा कफमेदसोर्भूरयस्त्वेन परिक्षयः स्यात्तदा सेहाद्दिकं कर्म विधीयते (सुचि. ५.३े)
ऊरुस्तम्भचिकित्सित-पु., अध्याय०, (चचि. 2०.9
ऊर्ज-पु., कार्तिकमासः (चसि, ६.५)
ह्षोर्जों शरत् ( सुस्, ६.६)
"शररदूर्जसहौं पुनः" (चसि.६.५)
ऊर्जस्-न., बल० उस्साहः ( चचि. १.\%)
-कर-चि., बलाधायकम् (चचि. 9.४)
-करभेपज-(परिव०) न., औषध०, कर्जः
प्रशास्तभाव्वस्करं साधनमर्थास्स्तस्थव्वेन उ्यवह्विय-
माणस्य पुंसो जरादिस्वाभाविकव्याधिहरं तथाडप्रहर्पव्यवायक्षयिताल्पशुकरत्ताद्य प्रशास्तशारीरभान्र-
हरम् (चक. चरि. १.४)
ऊर्जा-त्री., उत्साहः यथा 'सानमूर्जाबलग्रद़म् ',
(अहसू. २.१६) मनसः प्रहर्षः, 'यथा अनुपानं
करोत्यूर्जाम्,' (अहसू, ८.५र) प्रणणनं, प्रीणनं
वा (अहस , १२,६)
ऊर्ण-र्णा-न., बी., मेषः, भेषा (चवि. ५.११)
नाभि-पु., कीट० रूता (र. २७.१६)
ऊर्णाशुु-पु., मेपलोम (चक. चवि. 6.9 ३)
ऊर्च्च-वि., श्रेष्ठम्, उपरितनम् ( असंश़ा. ६.6)
-कण्टका-स्री., शताबरी (रा. १.२९१)
-कण्टा-कण्टिका-स्रा., महाशताबरी
(घ. २.२८३ रा. ૪.૪૪२)
-काय-पु., कायस्य ऊर्वभागः ( युचि. ३.4४)
-ग-पु., उद़ानः (चचि. २८.2.0)
-गम-वि., ऊंब्च गचछर्तीति (अहस्. ८. १9)
-गुद-पु., मुखरोग० अर्ोोंगुल्मकफाद़िभिः अघः ग्रतिहतो चायुर्वक्न्दौौर्गन्ध्य कुर्वन् ऊध्र्च याति, स रोगो नामा ऊर्चगुदुः (असंड. २५. पृ. १८२)
-जन्रुग-गत-वि., जन्रुग्रीवामूलं तस्योर्घ्धभागगतम् (मुनि, १.१४., सुसू, ૪६.८३८.)
-जन्रुगद्-पु., ऊध्वंजन्रुगतो रोगः (अह्टस्, ८.५३)
-जत्रुज-वि., जन्रुण ऊध्व जातः (चसू. ५.३२)
-जत्रूत्थ-वि., ऊर्च्चजन्रुभागो नाम रिरोग्रीवम्, तत्र जाग्रमानो रोगः (चचि. २६,१३३) इ्र० 'ऊर्वजन्रुज.'
-जानु-वि., यो जन्ते संकोच्य उत्तानश्विरं रोते, यश्योध्धैं तिप्टति सः "नोर्वंजानुश्विरं तिष्टेत् इति चिरकालमूर्ध्वजानुस्थितिं निपेधति"
(अह्टू, २.३७)
-पातन-न., पारद्संस्कार०, पातनप्रकारः 'ताम्रेण पिश्टिकां कृष्वा पातयेदूर्ण्वभाजने। नागवंगौ परित्यज्य शुद्धो भवति सूतकः ॥" (र. ११.३४) अम्निसंयोगाद् घटसंपुटाधः स्थपारद्योपरितनघटे आहरणम्। पारदसंस्कारो यन्र चतुर्थांरोन ताम्रेण सद मर्दितंत पारदें स्वापयित्वा नागवद्नविनाशार्थ घटसंपुटे स्थापयित्वाडम्निनोर्च्वघटे समाकर्षणं कुर्वन्ति। (र. ११.३४)
-पाद-वि., ऊर्च्वगाः पादा यस्य सः
(असंशा, १२.१३)
-भक्तिक-वि., भुक्तस्सानन्तरं यत्सेव्यते तत् (चचि. १८.३४)
-भाग-वि., ऊर्ण्व मुखेन दोषनिर्हरणं भजते इति, "दोषहरणमूध्र्वभागं वमनसंज्ञकम्।"
-अागिक-वि., वसनद्धव्य० (डसुचि, ३४.६)
-भाज्-वि., ऊर्ज्च भजते इति ऊर्च्वभाज्
(चसू. २६.४१)
-मारूत-पु., रोग० ऊर्ण्ववातः (सुचि. १.१३)
-राजी-ब्री., उपरिभागे रेखा (अहसू. ७.६)
-रोग-पु., जन्रूधर्धरोगः (अह्ससू. १८.₹)
-वह-वि., ऊँ्व वहति इ्ति, यथोर्ध्वगामि स्रोतः
(चसि. २.२१)
-चात-पु., श्वासः (चचि. २२.४० चक्र)
वातरोग० अघः्रतिहतो वायु: श्लेप्मणा मारूतेन बोद्नारबाहुल्यं करोति स अर्च्ववातः (मानि.)
-वायु-पु., ऊध्व्ववातः (अहसू. ૪.३)
द्र० 'ऊर्व्ववात'
-च्यक्जन-न., ऊर्चंचिन्हं ऊर्च्वरेखात्रयहुपलक्षणाभिव्यक्तिः (चशा. 6.49 )
रिरस्-वि., ऊध्व शिरः यस्य सः (चशा. ६.२२)
-श्वास-पु., श्वासरोग० ( सुसू, ३८.५)
-स्रोतस्-न., शरीरस्योध्घंभागे वर्तमानं स्रोतः
( चचि. १८.६ )
-हर-वि., बमनम् (चचि. १२.96)
ऊर्ध्वाग्र-वि., ऊर्च्वमुखम् (चइं, 6.२6)
ऊर्धाई-न., शारीर० ऊर्ध्वजन्रुभागः, सिरः
(अहसू. १.५)
आयुर्वेदतन्त्र०, आयुर्वेद्स्याएडड्नेष्वेकम्, शालाक्यतन्त्रम्, 'यन्रोध्वंजन्तुगतानां रोगाणां नेत्रकर्ण-घाणादिसंश्रितानामाश्वयोतनशलाकादिनोपशामोवर्णर्यते, तदूर्व्वचिकिस्सानामाबङ्नम्
(अरु; अह्टसू, १.५)
ऊर्धानिल-पु., वातरोग०, ऊर्चवातः (अह्टसू. २१.३)
ऊर्ध्वानुलोमिक-वि., ऊर्धहरं अनुलोमहृरं च वमन-
विरेचनद्विविधकर्मकरम् (चसू. २६,६९)
ऊर्ध्वामिघातिन्-वि., ऊर्च जन्रूत्थरोगी ( सुराए. 9०.९)
ऊधर्वास्तपित्ति-वि., ऊर्व्वगरक्तपित्तवान (सुचि. ₹₹.१५)
ऊर्मिका-स्री., सुद्विका
(र, ५.२३९)
ऊर्वस्थि-न., अस्थि० ऊरौ स्थितमस्थि (सुशा. 4.99 )
ऊर्थस्थिनिर्गमन-न., संधिविश्रेष० ऊस्सन्धिविश्हः:
( सुचि. ३.२७)
ऊर्वी-त्री., ऊरः ऊरः संबन्धि वा (सुरा. ५.२२)
-सिरा-परिव० त्री., उर्वीमर्मातिसान्निध्यादेकस्मिन् सकिश्न ऊर्वी संजे द्वे सिरे (सुशा, ५.२२)
ऊप (₹) पु., ज्वर० भूमेः ज्वरः, ऊध्मा
(असंनि. १.५)
ऊणक-पु., क्षारमृत्तिका, वाराणसीसमीपे बडहरदेशो बाहुल्येन लम्यते (सुसू. ३८.३७)
ऊपकादिगण-पु., "उषकसैंधवशिलाजतुकासीसद्वयहिक्भुनि चेति। उषकादि: कफं हन्ति गणो मेद़ोविश्केपणः। अरमरीरार्करामूत्रकृच्छर्रल्मप्रणाशानः ॥" (सुसू. ३७.३८) अस्मिन् गणे अप्टाइसंग्रहे तुत्थकमधिकम्
(असंसू. १६.१७) (अह्टसू. १५.२३)

ऊपक्षार-पु., ऊषरभूमिजातः क्षार०, गुणा:-उष्णोsनिलन्नः प्रक्लेद़ी बलापहश्य (सुसू, ૪६.३२૪) -सूत-वि., ऊपरजातं लव्वणं, गुणाः一कटुकं छेद्दि उपयुक्तं सक्कटु ( सुसू. ४६.३२१)
ऊषण-पु., रस० कटुकः यथा मरीचादीनामू 'रसाः स्वाद्वम्ललन्रणतिक्तोषणकषायका: "।

न., वनस्पति॰=मरिचम् (चचि. १५.१११)
पिप्पलीमूलम् (घ. २.64)
(ऊषणा )-ब्री., पिप्पल्टी (घ. २.७३)

ऊपर-वि., लवण-क्षाररसम्रधाना मृत्तिका
(चचि. १६.१५; चबि, १.१८)
-देशा-पु., दग्धमृद्वित्र प्रदेशः, तन्नस्थं जलं लन्नणरसगुक्तं भवति- ( असंसू. ६.९) ल्वणयुक्ता भूमि:
(चक. 9.9)
-प्रसूत-न., ऊपरदेशजम्, $=$ औपरकम्, साभ्भारलवणम् (सुसू. ४२.११)
ऊपा-ल्री., रोगलक्षण० प्रादेशिको दाहः, अश्निना दह्यामानस्यैव टुःखं दाहः, क्षारेणेत्रोषा (हे अहसू. ७.१९) पित्तजह्हदोगलक्षणेब्वेकम् ( सुड. ४३.७) क्षारमृत्तिका, वस्तधावनार्थे उपयुक्ता
(असंसू. २ 6 )
ऊषायण-न., दाइ०, ओषः पित्तगुल्मे लक्षणम्,
(काचि॰) गुल्मचिकिस्सा १२ (पृ. १२२)
ऊष्मन्-प., अम्निः, उण्गत्वं (चशा. ६.१५)
पाचकवन्छिः (चनि. १.२०)
आहारपरिणामकरभाव० तस्य कर्म पचनम्
(चशा. ६.१५)
पित्तम् (सुशा. ३.१८) औक्णयं, शररीरस्थपित्तस्य कार्यम् (सुसू. १५.२)
(ऊष्म )-स्वेद्दु., स्वद०, बाब्पस्वदद, विधि :ऊष्मस्वेदस्तु कपालपाषणे प्कालोह-पिण्डानभिवर्णानन्भिरासिघ्चेदम्लन्व्यैवां, तैरार्द्धलक्तक परिवेप्टितैरद्नप्रदेशं स्वेद्येत् मांसरसपयोदधिस्नेहधान्याम्लवातहरपन्नभझ्रकाथपूर्णी वा कुम्भीमनुतपां प्रावृत्योष्माणं गृह्रीयात् । पार्श्चिच्छिद्रेण वा कुम्भेनाऽधोमुखेन तस्या मुखमभिसंधाय तस्सिंश्चिने हस्तिगुण्डाकारां नाडीं प्रणिधाय तं रोगिणं सेदयेत्। (सुचि. २२.५)
ऊष्माधिक्य-न., ऊव्मणः आधिक्यम्, चत्वारिंशत् पित्तविकारेवेकः (चसू. २०.१४)
ऊष्मान्त-पु., वर्णाक्षरवर्ग० शा ष स हा इति
(चरा. e.'10)
ऊष्माभितत्त-बि., ऊव्मणा संतष्तः, यथाडन्न्यातपादिना (सुनि, ५.३)
ऊष्मायण-न., औप्ण्यम्, कुष्टस्य पूर्वरूपम् (चनि. ५.७; ) पित्तोदरस्यें रुपम्
(चचि. १३.२८)
ऊह-पु., आलोचनज्ञानं निर्विकल्पकम्, मनस एवं कर्म । "हृन्द्रियाभिग्रहः कर्म मनसः ख्वस्य निम्रह्ः। ऊहो विचारश्य ततः परं बुद्धि: प्रवर्तते ॥"
(चशा. १.२9)

अश्रुतस्य परिकल्पना ( युचि, ५.२९)
ऊहापोह-पु., चर्चा; विचारः, ल्याज्याल्याज्य० विवेचनम् (चबि, c.१४s)
ऊह्य-न.. तन्त्रयुक्ति० मनोविपयाणामेक:, यन्संभावनयोह्यते 'एवमेतन्भविष्यति' इति। (चशा.१,२०;) ' यदृनिर्दिंट्टु बुस्साऽवगस्यते तदूह्यम् ।
(सुड. ६प. $\%$ )
" यथापरिसंख्यातमपि यद्यद् दृष्यमयौगिकं मन्येत तत्तन्द्रकर्षयेत्।" (चसि. १२.४૪)

ऋ
ऋक्ष-पु.. न., नक्षन्रम्, यथाऽsर्दाद़ी़िनि नक्षत्राणि ( मुसू. २९.₹-४)
मृग० नीलाण्डः, रोसरिति आसिद्धः, जह्रालमृतोबवेकः (सुसू. ૪६.५४)
वन्यपगुण अद्धूकः, अतिलोमशो गुहारायः पग्डु: (चसू. २७.३५ सुसू. ४६.८२) स मकंटसहालोमशः (हे० अहुसू. ६.४८) तस्य चर्म घृतेन सह् धूपार्थमुपयुज्यते (असंज, $\gamma$ ) चर्मरोमाणि चास्य ग्रह-चिकित्सायां धूपनाथमुपयुज्यंते (सुड, ६०.३८) तस्य पित्तेन सिद्ध तैल्मपस्मारे पानाभ्यड्ञाँथ प्रशास्तम् । (सुउ. ६१.२४) मांसमस्य यक्ष्मिणे उपयुक्तम् (चचि. ८.१५३) बसा तिमिररोगे मधुयुक्ताऽझनार्थमुपयुज्यते।
(असंड. १६ पृ. १२०)
ऋक्षदंशोन विषबाधा भवति। (सुक. ५.४२)
ऋक्षविषलक्षणम्-व्यालविषवत् कण्डूनिस्तोदुवैवणर्यसुस्तिक्लेद्जन्वरभ्रमाद्यो भवन्ति।
(असंड. ४६ पृ. ३७६)
-जिद्न-न., पित्तजकुष्ट०, ॠण्यजिह्बम् ( सुनि. ५.6)
-पित्त-न., भद्धूकपित्तम्, एतस्सिन्दं तैलम् अपस्मारे
पानाम्यंगेधु प्रशस्तम् (सुउ. ६१.२४)
वियहरम् (अंस्सू. ८.२९)
-प्रिय-पु., चनस्पति॰ ऋषम (रा. ५.१५८)
-मुख-वि., स्वस्तिकयत्र० ऋक्षमुखसदृरां यच्रम्
(सुसू. 6.90 )
ऋक्षार्हा-ली., वनस्पति० $=$ महामेदा (रा. ५.१६४)
ऋच्-त्री., मझ्र०, यथा पगुपतेः ऋक्, शिवस्तवाथ्थ
कृतो मत्रविशेषः, पाझुपत्यऋचः (चचि.२.१८)
( ऋग्)-वेद-पु., चतुर्णों बेदानामेक: (चसू. ₹०.२०)
ॠर्चीक-पु., ऋपि०, जीवकस्य पिता (काकसंहिताकल्प २० पृ. २२६)

ऋजीप-न., सोमकल्प० नीरसं सोमलताचूर्णूम् ( काक-रेवतीक० $\gamma$ पू. १८८) ऋजु-वि., सरलम् ( गुचि. २४.र)

प्राअ्अलम् ( मुसू. १४.२६)
पु., रोग० भगन्द्रर० (असंड. ३३ पू. २४८)
बनस्पति०=माड: (घ, ५.60)
-ग्रन्थि-स्री., सीचनप्रकारेण्बेकः अजुप्रन्धिसढ़ो
बन्धो यस्यां सेवन्वां सा (गुस्. २५.२२)
-वेध-पु., अवक्रव्यधः (सुचि. १८.२६)
-सर्प-पु., सर्प० दर्वाकरः ( सुक. ૪.३४)
ऋजूकरण-न., वक्रस्य सरहीकरणम् यथा शाल्यस्य
गर्भस्य बा ( स.७.१५) ( सुचि. १५.₹)
ऋतु-पु., काल० (चसू. ६.३)
काळपर्यायः (सुचि, ३.८)
श्राल्यादी़ामांकुरोपप्यन्नुक्लकालः ( सुरा,२.३३)
द्विमासात्मकः कालविभागः
' द्विमासिकमृतुं कुत्वा पडर्तवो भवन्ति'
( खुस. ६.६) ते च "शिशिरोडथ वसन्तश्र ग्रीष्मवर्षशशरत्किमा:' (अहसू०० ३.१)
सीणामार्वरवकालः (चनि. ३.१३)
( सुशा, २.२५; ) तस्स प्रवृत्तिनितृत्तिक्यः भ्रायो द्वादरावर्षादूर्थ्व प्रवतंते पश्ञाशातः क्षमंय याति
(अहृता. १.७)
स्रावानुबन्धकालः-प्रायस्तत्स्रावस्सयहं वह्ति
(अहाशा. १.6)
तद़ीपरकृषं विगन्धं च ( अद्हा. १.२₹)
गर्मै्रहणयोग्यकालः ( सुशा. ३.९)
ब्रीणामपल्यफल्यददः कालः ( सुशा. ३.६)
'अार्तवस्तादद्विसाहत्तुः पोडशरात्रयः। गर्भग्रहणयोग्यस्तु स एव समयः समृतः ॥
( भाप्रगर्भ्रकरण २)
स्वीणां गर्भम्पहणयोग्योड्वस्थाविशेष: ऋतुर्बीजकाल: (काश़ा जातीसूत्रीय 4 प. ८0) 'कतुद्दोद्यारान्र भवति हृार्तैः' । यद्तु: पोडचरात्रस्तास्वाधं स्राबदिनत्र्रमन्तिमं योनिसंकोचदितन न गणनीयम्' । (सुशा. ₹.६)
'ंखुद्दयोनिगर्मांशयार्तवाया मासमपि इति केचित्,' (असंशा. १.४०) तत्र विदोषः माहाणीनामृतुद्वांद्राइमेकाद्शाहं क्षत्रियाणां दशाहं वैइयानां नवराश्रमितरासाम् (काशा जातीसूक्तीय ५.८0); 'घृतक्षीरादितिलिल्यासु सुदितासु कफात्मसु

आवरवंवं विष्टति चिरम्' (असंशा. १.६७) ऋतुघ्यंतीतः ऋलतः, ऋतौ च्यतीते नार्यां योनिर्गर्मासायः संव्रियते संकोच्च याति ( गुशा. ३.९)
-चर्य, चर्या-पु., त्री., ऋतवः षस्, तेपु चर्यां चरणं, बर्तनम्, 'उभयलोकहितमाहारविहारचेटितमिति याबत् (अह्हसू. ३.9) ऋतावृतौ चर्या कतोर्वा चर्या, " अतुचर्या हि शीतोषणंबृटिद्दोपप्रतिक्रिया" (असंसू. ९)
-चर्याध्याय-पु., अध्याय० ( सुस्. ६.१ )
-ज-वि., ऋतौ जातः, यथा कतकृतः रोगः
( चशाए २.. 84 )
-पर्यय-ऋतुविपर्यय:, ऋतुविस्नः, यथा ऋतुचर्यांमतिक्रम्याहारविहारस्वसादी़ां सेवनाद़ीनि

> (सुउ. ३२,२० )
-प्रकृति-ब्री., अतोर्वातादिदोपक्वतस्वभावः यथा ऋतोर्वसन्तस्य कफम्रकृतिः वर्षाया वात्पक्रुतिः शरदः पित्त्रकृतिः (कासि. २.४०)
-प्रवर्तनी-वि., खीणां मासिकसाउग्रवत्तनकरी यथा रातपुप्पा (काकरातपुप्पा ५-६ पू. १८५.) ऋतुमती-ब्री., रजस्बला, रजसाभिझ्खता नारी ( मुरा. २.३१) ऋतुकालयुका (चरा. ૪.6) गर्मग्रहणयोग्या ( सुशा. ३.८-८) ब्यास्या-"गते पुराणे रजसि नबे चावस्थिते शुरुद्रातां न्वियमब्यापन्नयोनिशोणितगर्भाशायामृतुमतीमाचक्ष्महे।
(चशा. ४. 6 )
लक्षणग्-पीनप्रसन्नवद्ना प्रक्किकात्ममुखद़न्ता नरकामा प्रियकथा स्सस्तुक्ष्यक्षिकेशा स्फुरन्हुजकुचओोणिनाम्यूर्लजबनसिक्हौौैस्तुक्यपरा च ( सुरा. ३.७.८) ऋतुकाले गर्भाशयस्य सुंख विवृतं भवति, तच्च बायोः क्रियाबतः कालसद्वायस्सायत्तम्, ( विवृताविवृतमुखलं हि योनेर्गर्म्रम्रणाडग्रहणहेतें' । (अहशा. १.२२) ' ऋताबतीते योनिः सा झुर्क नांतः प्रतीच्छति' । (अहरा. १.२२)
-वैकारिक-वि., ऋतुविकाराय हेतुभूतः
(चवि. ३.४)
-च्यापत्ति-्बी., कतुविपर्येय:, स संनिपातादिज्यरनिदानम् (चनि. १.२८)
-संधि-दु., श्रिशिरवसन्तयोर्मीषणम्रावृषोरिल्यादिकयोरन्यश्नादिध्र यौ सताहौ तावृतुसन्धिरिति स्टृतौ। पूवंस्यर्तोरन्त्यः सक्ताहः उत्तरस चायः सकाह पुवं चतुर्द़राहाद्धुसन्धिः। वस्सिवृतुसन्धी

पूर्वंसंसंत्रन्धी विधिः क्मात् ल्याज्यः। उत्तररुसंबन्धी कमात्सेय्य: सहसा हि परिर्यागशीलनक्रियमाणेsसात्यजा रोगाः स्युः। (हे० अहुदु. ३.५८)
-सात्म्य-न., कतौौ यदुपरोते वत् (चसू. ६.३) ऋत्वभिहितान्नपानादि ( सुसू. ३५.३९)
-स्तुख-बि., यत्र यदोग्यं सुखाघहं का तदन्तुसारेणेलर्य: यथोण्णकाते शीवस्पर्षं शीतकाले उष्ण सपर्श्रम । (चचि. ८.१७s)
(-सुखा )-वि., सर्वेंदु ऋतुपु यन्र सुखं भवति तत्स्थानम् यथा कुटी (चचि. १.१९)
ऋतुस्ताता-सी, कतुकालजातिवस्तवणादनन्तरं चत्येडहनि स्ताता (सुशा. २.૪८) तत्रपरिचर्या-‘ूर्वं पइयेहुुस्नाता यादशं नरमझ्भना। ताहरंा जनयेप्पुन्रं भर्तारं दर्शययेद्तः ॥ (मुशा. २.२६) कतुमती-परिचर्गा-‘कतौ प्रधमढ़िवसात्रभृति घह्नचारिणी स्याव्, दिवास्वताक्यनाश्रुपातस्रानुलेपनाभ्यङ्ननख-₹छेद्नप्रधावनहसनकथनातिश्वद्र्रवणावलेखनानिलायासान्परिहरेत् ( मुरा. २.२५)
कादि-श्री., कन्द० गौडददेशोप्रसिद्ध: ल्ताकन्द० ( मुसे.
 यामले । श्रतरोमान्वितः कन्द्रो लता ज्ञात: सरन्भ्रकः ॥ वूल्यन्थिसमा क्रि.र्वामाइवर्ता फला च सा । वृदिस्तु दक्षिणाइन्तरफला प्रोक्षा महर्पिभिः ॥ (रा. ५.१८s-ऽ०)
सा हृद्विसहितोपयुज्यते चिकिस्सागाम्
( सुचि. ₹७.१३ )

गुणाः-मधुरा, तिक्ता, शीवा, सुद्विश्धा, रहचिमेधाकरी, कफनर्धनी, श्रुक्रवर्धनी (थ. १.१४५) बल्या (भाप्र.) बातपित्तकफमी, क्षयरक्तदोषज्वरमी, (घ. ) कुष कृमिमेमी, (रा.) मूर्छांमी ( भाप्र.)
ऋख्यभावे वाराहीकन्दो योज्य", "मेदाजीवक्रकाकोलीक्रबिद्ध द्टे्टे बाराहीश्य क्रमाव् क्षिपेत् .
(भाप्र. मिश्रप्र. ६.१५६)
 आर्षभचर्म-बलीवर्दर्मर, प्रसवकाले प्रजायिन्या मृदुसायनोपरिग्रच्छादनाथंगुपयुक्तम्
(असंशा. ३.१२)
अगद़० सर्पनिके उपयुक्तः ( सुक, ५.६८-५३.) कन्द०, वृपभ्ध्रसटराः ( सुसू. ₹८.४-५)

वृपभः, ,ूर्चरीर्षिक: ( युचि. १८.9०)
अपवर्गान्तर्गतद्यद्येवेकेकम
(सुसू. ३८.३५-३द; चसू. ३.२२)
गुक्जननगणेष्वेके मव्यम् (चलू. ४.१२) (१९)
जीवनीयवर्गे एकं द्वव्यम् (चसू. ०.९. (१)
रक्ताइनिलार्तिहदमपदेहहे ( चसू. ₹.२२)
गुणाः-स्वादुः रीतो गर्भसंधानकारको बल्य: गुक्ककफरᄌध्धनो यातपित्तनो रर्तवित्तक्षयद़ाइन्वरादिरोगःः काइयंत्रः कपभाभावे विद्दारिकन्दोयोज्य: (ध. १.१२५) (भाग्र. मिभ्रग्र. ६.१५६)
-द्विप-पु., न., कुर्क्षेख्रात् पूर्वों देशे०
(काखि. २५.द.)
ऋपभक-पु., बनस्पति॰ ऋवभ: (चसू, ॠ.今)
ऋपभी-स्री, वनस्पति० कपिकच्छु: (सुस्, ३८, ૪-५) कपि-पु., वपस्वी, मुनिः (चनि. . .9०)
-रसरन्नसमुचयकर्ता सिंहगुपस्नुना शा स्रम्रणयने आधारत्वेन गृहीतानां तन्त्रकृतामेकसन्न्रकर्ता
(र. १.५-६)

भूराधियति० (असंड 6 प६)
वनस्पति॰-द्मनः (घ. ३.६६)
-पुत्रक-पु., दमनः (घ. ३.६४)
ऋणन्द्रय-पु., आयुवेंदेंको ऋवि०, रोगभेदे वस्य मतम् ' घड्रोगाः घड्ससत्वाद़्नपानस्येति ' (कासू, २७.३)
-श्रेप्टा-ब्री., घनस्पति०-ऋद्धि ( ध. १.१४५)
-सत्त्व-वि., सात्विक प्रकृतिभेदे, सात्विककाय० यस्मन्मनुप्ये जप-२त-घह्यचर्यहोमाज्ययनसेवित्बं विज्ञानज्ञानसंपन्त्वमित्येबतादयो गुणा हइयन्ते सऋपि-कायो हेयः ( युरा. ૪.८6)
-सुपा-त्री., घनस्पति-कद्धि ( ध. १.984)
ॠप्य-पु., जाइलळम्टृ० खरजिन्हो हरिणभेद्दः, नीलाण्डो हरिणः ( चसू. २७.४६. सुनि. ५.७)
अस्य पित्तं ग्रहचिकिस्सायामुप्युज्यते
( युज. ६०.\%०) ऋप्यचर्ममसी श्वासहरलेहे उपयुक्ता ( सुु. प१.३०)
नान्धा-ब्री., वनस्पति॰, शृंहर्णायवर्गो पकं द़्यम्, ( चस्. ४.३. (२) मधुरस्कन्धे दृव्य०
(चवि. ८.१३९)
-जिव्ह-न., महाकृष, सतकुषमेदेप्वेक: " ॠव्य-
निद्वाकृतिप्रोक्तमृष्यजिह्रम्" (असंनि. १૪)
-प्रोक्ता-ब्री, वनस्पति०-अतिव्दला (चचि २३.७२)
१४२ [एक] आयुर्वीयीय-शान्द्कोशः [एक( श्राफा)]

मापपर्णी (चसू. ४.१०)
ऋब्कि: (चचि. ३.२५८)
शातावरी (ध. १.२९१)
कपिकच्छु: (असंसू, १५.१२)

## 区

एक-वि., संख्या० (चस्. १९.३)
समानम् (असंसू. ९.९Y)
प्रधानम् (अहस्. १२.२२)
-कारण-न., प्रधानकारणम् (अह्टसू. १२.३२)
-काल-अ., एकवारम् ( सुड. ६४.३२)
समानकालत्वम् ( असंशा. २)
-कालिक-वि., एकवारं ग्रयुज्यमानम्
( सुउ, ६४.4६)
-कुप्ट-न., ध्रुद्दकुष्ठ०, वातकफाsधिकं कुष्टम् (चचि. ८.२४.) लक्षणम्-अस्वेद्नं महावास्तु मत्स्यकलोपमम् (चचि. ५.२१)
-कोल्रीसक-पु., कोष्टिकायां संस्थापितायाः मूपिकाया उपरि श्रिसरवदापूर्णभरिता आध्मानेन च मूपाकण्ठोपरितन भागपर्यन्तमागताः कोकिला: (र. ८.३'\%)
-ताल-न., यन्र० कर्णनासानाडीशल्यानामाहरणार्थम् तालं नाम प्रदेशः, एकं तालं एकः प्रद़ेशो यस्य तत्, प्तेन मस्सराकलवत् म्रवनुमुसैकप्रदेशामेकतालम् तर्पमाणं द्वादशाहुलानि (सुसू. ५.१२)
त्य-न., एकी भावः, संमुर्छ्चनम् (सुनि. ६.४)
-देशा-एक भागः (असंस्. ५.२.१०)
-देशाप्रकोपण-न., दोषाणां खवैगुण्याद् दोषः खेपु सज्ञमानस्तत्र विकृतिं जनयति। एवं तत्तद्देशो द्रोपप्रकोपणं भवति (चचि. १५.३७-३८)
दंश्र-पु., सबिपग्राणि० तेन दृ्टेन शोफो रक् पीतत्वं तुण्णा च जायते (चचि. २३.१५४)
-द्रार-वि., एकमुसः, यथानस्तिः ( असंशा. ५.९)
नाडिका-त्री., एक घटिका (असंस्. ८.4६)
नाभिक-पु., एकनाभिनाडिक:, यमगर्भयोरेका पोषिका गर्भनाभिनाडी अपरासंबद्या प्रथमत पुकैव, तयोर्विशोषः-'तुल्यं मरणजीवितम्'
(का० रेवर्तीक्षप ॥ ५८ ॥)
नाभिप्रभव-बि., गर्भावस्थायां ययोः पोषिका नाडी एकैषब तावेकनाभिग्रभबौ यमगमाँ, तयोरेक एकनामिप्रभवः (का० रेवतीकह्प ॥ प६ ॥)
-पक्ष-पु., देहस्सार्धभागः, दृक्षिणो बामो वा (चचि. २८.५३) अन्यतरपक्षः (असंनि. १५.४१)
-पत्रिका-खी., वनस्पति॰ $=$ गन्धपल्याशः
(रा. ६.८१)
-पश्यु-पु., श्रेष्पपग्डु: (चइं. १२.८३)
-माता-त्री., बनस्पति० हयं विषहरा (असंड, ४०)
-मार्ग-पु., एक एव मार्गों यस्य सः, यथा एकमार्गाश्रयो क्याधिः ( अहसू. १.३१)
-योनि-ब्री., एक कारणम् (अह्सस, ६.४२)
-रससात्क्य-न., एक एव रसो यस्योपझोते सः, एकरससात्म्यस्य पंचरसा असात्म्या भवन्ति
(चवि. ८.११८)
-रसाभ्यास-पु., एकरसस्य सततं नियमेन सेवनम्। दौौर्बैल्यकराणां श्रेष्ठमेतव् (चसू. २५.४०); 'एक रसाभ्यासो द्रौब्बल्यारोचकान्यतमदुपप्रकोपकराणां श्रेप्ठः ( असंसू. १३)
-रूप-न., फक्रं लक्षणम् (अह्टसू. २४.२२)
-चीर-पु., बनस्पति० कटुकः उज्गस्तोद्-गृध्रसीकटिप्टष्टादि़्यूल्पक्षाभिघातनुत् वातमश्र
(रा. परि. ८, ८)
-चृन्द्-पु., कण्ठगतरोग० लक्षणम्-कफरकजो वृत्तोचतो यः श्वयथुर्मन्ददाहः कण्द्रूयुतोऽपाक्यगुरुमृतुश्वासौ ब्याधिर्नाम्नैकवृन्दः ( सुनि. १५.५५) एकवृन्दो गलपार्वगो रोग इ्युक्तम् (असंज. २५) चिकिस्सा-एकबृन्दं जलौकादिसिर्विख्याव्य शोणिताबसेचनं कृत्वा शिरोबिरेचन-धूमलेपन क्षारादिभिः तन्र शोधनं करणीयम् ( सुचि. २२.६६)
-राफ-पु., एको द्विविधाsभिन्वः राफः सुरो यस्य सः यथा अश्वाद़िः (चसू, २७.२२१)
-( राफा )-स्री., वड्रादि: ( असंशा. १२)
एकदाफार्षीरस्य गुणाः-अभ्वतरीखरीमृतीखड्यिनीनां दुर्धं रसेन मधुराक्लं, लत्रणानुरसं, वींयेणोष्णं, सूक्षं, लघु, बल्यं विशोषत: जाखागतवातहरं च (मुस्. ४५.५६-५.०) स्थैयैकरम् (चसू, २७.२२१) घृतगुणाः-कषायमुण्गबीयं पाके लघु कफलाशनं दीपनें बब्वमूत्रं च (सुस्. ४१.१०२) विड्बन्धकरम् (ध. ६.१७४) मांसगुणा:सल्वणं, मेपमांसवद् गुणेन (सुसू, ४६.९०) घसा-जाइलानामेकसफानां बसा, पित्तगुल्मेडनुवासनाध्थ हिता (सुड. ४२.२₹) ल्धुरीतकपाया रक्तपित्तही ( सुसू, ४५.१०)

सकिथप्रतिपन्न-पु., मूठगभ्भ०, एकेन सक्ध्ना योनिमुखमागतः 1 सुशुते मृढगर्भप्रकारेप्वयं द्वितीय: मूठगर्भःः (सुचि. १५.२)
-सरगम-पु., विषापछ़ो गण०,
(सुक. ५. ८४-८६)
एकतोमुख न., नाड्डीयन्न०, तर्त्रोतोगत शाल्योन्ररणांथ्थ रोगदर्शनार्थमाचूपणार्थ क्रियासौकयोंथ्थ च यथा रक्ताहरणार्थमलाबुभगन्दुरार्शोयब्राद़ीनि
(सुसू. ८.११)
एकाख्य-न., कुष्टरोग०, 'एकाख्यं महाश्रयम्' अस्वेद् मर्सशकलसब्निभम् ( असंनि, १४,२२)

द्र. 'एक कुष्ट.'
एकाङ-न., शरीराङ्जामेकम् ( मानि वात ४)
पु., वातरोग०, पक्षवधः (र. २१.१६४)
एकाङक-पु., एकाइ चातरोग०, रेवतीरोषसंभूत: ( का० वलिग्रिद्धि. (प. 900 )
एकाङ्ञगवात-पु., शरीरम्रत्यक्नानाम् अन्यतमाइ्नगतो विकृतो वातः ( सुचि. ४.१9)
एकाङ्ञरोग-पु., बातरोग अशीतिर्वातविकारेण्वेक: एुकान्लन्यापकः, यथा ज्रादियुपुरीतत्वाद्वीनाम्, कद़ाचिद्केक्यापकत्वम् (चसू. २०.११) पक्ष बधः, गुहीख्वांधि तनोर्वायुः सिराः स्रायुर्विंशोष्य च। $\cdots$ ए...एकाइ्न रोगं तं केचिदृन्ये पक्षवधं विदु: ॥
(असंनि. १५.४२)
एकाइन्वात-पु., रोग० शरीरस्यान्यतरभागे तोद: कृशता पुनः पुनश्यलनं शीतस्परांश्रेति वर्तन्तेडरिम्मछक्षणनि (र. २१.६७)
एकाङ-विकार-पु., एकान्न रोग०, एकस्मिन्ने य उत्पय्यते सः (ड) सुस्. १४.३०)
एकाह्न-संश्रित-वि., एकस्मिब्न एवाश्रितः रोगादि:
(चचि. २८.१9)
एकाधिप्ठानीय-पु., एकस्मिन्नधिकरणे स्थितः ।
समानाधिकरणः (चवि, ६.9०)
एकान्त-पु., वन्त्रयुक्ति० सर्षत्र यद्वधारणेनोच्यते स पकान्तः, यथा त्रिदृद्दिरेचयति, मद्नफलं वाम-
यति प्व (सुड. दृ५.२३)
अतिशायः ( सुड, ३९.900)
एकान्तग्रहुण-न., एकपक्षाश्रयित्वम् (चवि. ३.३६) पकान्तग्राहिन्-वि., एकसैयेय पक्षस्य दुराग्रहेण ग्रहणं करोति इति (चंबि. ८.96) एकान्तनियम-पु., निश्रितनियमः (असंसू, ५.२१२)

प्कान्ततः-अ., निश्रयेन ( सुरा. ३.१६)
एकान्तर-वि., एकमन्तरीक्रल्य भवति तत् (असंसृ. ऽ)
एकान्तरीक्रत-नि., एकमन्तरीकृल्य यक्कृतं तत्
(अहस्. ७.४く)
एकायाम-पु., वातरोग० अर्दितम् (असंनि१५.३९)
एकावर्त-वि., एकाइsवर्ताकाराज्वाला यस्य सोऽम्निः। सविषं हि प्राप्याซं बहून्विकारान् भजल्यमिः। स्फुटतिच सशाब्द्मेकाबर्तो बिहतार्चिरपि च स्यात्। (चचि. २३.9०く.909)
एकाशान भोजन-न., एक काल भोजनम्; तत् सुखपरिणामकराणां श्रेष्टम् (चस्, २५.४०)
एकाशिन्-वि., एकाक्येताभाति सः। तघासुरस्व-
लक्षणम् ( युशा., ४.८८.८२)
एकाप्टील-पु., बनस्पति० राजार्क: (घ. ४.१६)
(एकाप्टीला )-खी., बनस्पति० $=$ पाठा (चसि, १०.२३)
एकेपीका (एकैषिका)-त्री., बनस्पति॰, अंबष्ठेति ( चक्रः, चचि. ३.२६७)
त्रिवृद्विति जेज्ञटः, एैकैपीकेति जेज्जटपाठः (चचि. ३:२६७)
शातावरी ( सुचि. १6.9४)
शुक्रमूला, त्रिवृत् ( मुसू, $6 . ६$ )
मांसी (इन्दुः ), ( सुसू . ४५.१२६)
महादूर्वां (ई, असंज. २६)
मयूरशिखा ईं, (असंज, ६ पृ. प२)
बक्पुप्पवृक्षः ( असंचि. १४.)
एकैषिकातैल-न., तैल०, गुणा:-मधुरमतिशीति पित्तहरमनिलप्रकोपणं श्रेद्माडभिवर्धनंनं च
(सुसू, ४५.१२६)
एडक-पु., मेषः (चईं. १.१४)
अरण्यच्छागलः (चक० चईं, १.१४)
(एडका )-त्री., तुप०=मुस्ता पुरका (सुचि. ८.२४)
एडगज-पु., वनस्पति=चकमर्दः (ध, ૪.૪)
एण-पु., जाइल पगु० (चस्. २७. ४६)
जङ्घालवर्गीयः (चसू, ४६, ५4)
कृष्णहरिण: (सुसू. ૪६.३३३)
गुणा:-' कषायो मधुरो हृ्यः पित्तास्क्रफोगहा संग्राही रोचनो बल्यो ज्वरापहध्य ( सुसू, ४६.५५)
' एणस्य घडूसत्वेऽपिकषायमधुरोल्कटत्वात् कषायमधुर इस्युक्तम् । पुणस्तु प्रमेहिणामहितो बस्तिशोधनत्वात् (उसुसू. ४६.५4)

एणाद़ी नामसूक् रकधातु:-रक्तपित्तेजतिनि: स्रुतरकेक क्षौद्रेण पिबेत् ( सुज., ४५.२८)
अतिम्वृतेते रधिरे एणास्य सहिर दीयते ( गुसू . १४. ३६) काकोल्यादिकाथं बा शर्करामधुमधुरं पायये-
 रसैः सुगिग्धिश्वाश्नीयात् ( सुसू. १४.३६) पणमांसं मुगमांसानामह्यम् (चमु. २५.३८); बन्मधुरं मधुरपाकि त्रिदेपपरामनं खिनं लधु
 फर्यभुगेणमांसयोः ससेन्धवः पुटाइ्धयः ससर्पि: समधुरस्तिमिरेहितः ( (ुड. १७.३५.)
-पद-पदी-पदा-पु., बी. संकीण्णरता० स च 'उपार्विके ' स्युच्यते। द़ंशर्रक्षणानि देंशः पर्यन्तेकु रक्तवर्ण आकृल्या कुग्गतिलाडsकृतिद्दांद्वमोटाडभभबीसरंतृद्यमि श्वासकासमुक्तय भरति। (पणपपद़ी)
 सोऽसाध्यः ( गुक. ८.१२४)
( प्णी )-ख्यी., क्णामृगी, हरिणी; अस्याः श्रक्यदसक्षीरसांसरसहबिरैद्दोक्षा,ध्रगन्धामगधासिताभि: सिएं घृतं शोपवम् ( पुड. ४१.४ऽ)
-पद-पु., मण्डहीसर्प० ( मुक. ४.३४ (२) (-पदा-) बि., तीं., हरिणीयद़ा तथा (जन्रा) ( बसा. 6.49 )
(-पदी़ी- ) ब्री., पुणपद्रा ( नुक. ८.१२५)
एनोभाक्-वि., पापभाजनम् ( मुसु. २.७)
एरका-खी., बनस्पति० होग्गलः, झिरोर्स्जायां प्रदंहे लंहैरकापद्मकचोरकेश्न ( चस्. द.२.२)
(चचि. २४.१३४)
मुस्तातृणम् (चसू. ३.२6)
गुन्द्रा (चस्, ₹.२७)
पुका, पुडा ( ह.ुुचि. ৬.२४)
एरण्ड-पु., घनस्सति०, क्षुपजातीयः श्वेतरकमेदाढ़िधा
(घ. १.२.84)
बातशामनः (चस्. ₹... ५) अद्वमर्द्रम्रशमन: (चस्. ४.१५ (̌४) नाडीख्बेदे उपयुक्तः (चस्, १४.३१) से़द़ोपगः (चसू. ४.१२ (२२) परण्डपन्रं बातजनणे आच्छाद्नार्धितुपयुक्षम् (मुचि. १.११२) पररगउमूलं चृप्यवावहराणां क्रेष्टम् (चसू, २५.४०) आस्थापनेपूपयुक्तम् ( चस्. २.१२) गरण्उदीजम् एरण्डबीजमना, सा विदोयेण घ्रेद भूयिश्चा, बिरे-

चनार्थैमुपयुज्यते (मुसू. 亏९.४) प्रणब्बीजो-
 गुणाः-तिक्त: स्वाटुरुण्गो गुर्बृष्यो बातम उदाबतंछीहारोगगुल्मबस्तिगूलनन्रवृद्हिरोणितविकारम:
(घ. १.१२५)
हि.- एरण्ड, सफेद् एरण्ड,
म.—एंड.
गु. - बोलो एरण्डो.
ब. -मेरेण्णा.
त.- आमणक्षु.
फा.--देदेंजीर.
-जटा-बी., गुरण्डमूलम् ( अहसू. १७.२)
-तैल-न., सेने०णरण्डनीजोम्नवः स्नेहः परण्डतैलम्
(मुस, ४४.屯५) तद्दिरेचनम् ' बिरेचने एरण्ड-
तैंलं श्रेषम् (चसू.१२.१२) मधुरं कटुकषायानुरसमुषणं गुर्नीक्षणं, मधुरपाकि, द्दीपनं स्क्ष्मं लोतोविशोंधनं त्वच्यं हृष्यं बल्यमधोभागद़ोणहरं योनिग्रुक्रविशोधनं रसायनम् (युूू. ४४.११४) कफवातहरं ह्रेम्माभिर्ध्धनं बातरक्तगुल्महद्भोगजीर्णज्जरहृरम् (२७.२८९) एरण्डज तैल यथादोषानुव्बन्धं पयोमांसरस-त्रिफला-यूष-मूत्रसदिराद़िभिः गुनंक्ं सत् मेढ़ः कफसंसष्टेपु गुल्मोदरचरनादि ब्याधिदु, गृध्रस्वादि सर्वातरोगेपु मेदः कफपित्ररकेन विवद्दमांगो बाते च प्रशस्तम् (चचि. २६.२७-२८) रत्रैरग्डस तैलमुदरव्याधँ अनुवासनाधंमुपयुज्यते (असंचि 96. ( तर्रप. «८) बम्तिपांध्जानूरत्रिकृष्ठास्थियूलाडsमवातझोफकुष्घम् । (घ. ६.१११) वडुप-योगाः-कवायस्वाहुतितैकैश्य योजित पित्तम्मम्, परण्डतंलं कुषत्रिक्ुकान्वित लिद्यान्, सुखोदकमनु पिबेत् इ्लययं विरेचको योगः त्रिफलाकाथेन त्रिगुणेन युन्तम्मैरणडतेलं पीतं सुकुमारेपु बिरेचयेत , क्षीरसमाम्यामपि तद्दृ् ( मुसू 8x.64)
-तैलाभ्यास-पु, परण्डैतैल्य विषिपूर्वंक पुनः पुनरुपयोगः, ' 'एरण्डतैलग्म्यासो बर्म्मगुल्माइनिलगूलट्हराणां अंप्र:' (असंसू, १२)
-द्रादशक-न., काथकल०, परण्डफलममूलनि गोध्रुरकमूलं शाखपर्णी पृभ्तिपर्णी दृहती कण्टकारिका शरालनिनेज्ञा सहंद्वा महासहा क्षुदसहा
कोकिलगक्षकमूलम् एतेषां क्राथो यवक्षारयुतः संग्यूल्लनां प्रश्रमनः ( सुड. ४२.११₹-११५)
－पत्रक्षार－पु．，एरण्डपत्राणि दुर्या कृतः क्षारः， स च्योपतैलगुडान्वितः कासहरः
（चचि． 96,969 ）
－पत्रिका－स्री．，दन्ती（रा．६．३३०）
－फलों－स्र्री．，द़्न्त्री（रा．६．३३९）
－वस्तिं－ुु．，बस्तिकल्प०，एरण्डमूलाद़िसिन्देन दव्येण दीयते स बस्तिः，अयं दीपनः लेखनीयोऽस्ति जड्बोरपपदन्रिकपृष्ठगूलं कफानृतं मारतनिग्रहं च विण्मून्रवातग्रह्ण सग्रूलमाध्मानाइमरीइार्कराऽना－ हार्शोग्रहृणीप्रदुपान् शमयेत्（चसि．३．४₹） स कफानृतो मारृतं शमयेत्
（का० खिल く，ऽ৮－9०₹．）
－सि．द्वयस्न．，सिद्वदुग्धकल्प०，एसण्डपद्धने मूले त्वचि का सिद्धमजापयः सेचनार्थमाश्योतनार्थ च वाताभिध्यन्दे उपथुज्यते（सुड．८．११－१२） －सीसक－पु．，एरण्डस्य काप्रम्，भटित्रे उपयुक्तम् （चसू．२६，८४） परण्डादितैल－न．，सिन्देतहल० विसर्पश्षेतकुछहरम् （र．२०．२－૪；） एर्चार－क－न．，वहीफल०（युचि．₹१．५）

हिं．—कक्डी．
म．－काक़ती，वानुक，काकडी．
गु．—कानही．

फा．－खियाजर्ड，खियाताजर．
मीप्मकर्कटी（सुचि．१८．२叉．）ग्रीप्मकर्कटिका बीजारीपरस्सैन्धन्रयुक्तानि तोयेन पिनेत्，तन्मूत्रजो－ दावतंझम्（सुड，प4，२७）एुतद्दीजकल्क： ससैन्धनः सकाजिको मून्रकच्छे पेयः（सुउ． प．८．२．）गर्वारूतैलं यीव्मकर्कटिकाबीजाजातं तैलम्
（ सुस्． 84.920 ）
तद्वातपित्तहरं केइयं होष्मलं गुरु शीतलम्
（असंसू，६．\}०Q-१०) तन्मधुरं मूत्रविसर्जनमन्निमांद्यकरं च（ मुस्．ठ4．9₹०）तृष्तिद्म （ย．१．96母）
राजकर्कटी，शाकवर्गाया（चसू，२6．990）
लोमशा कर्करी（सुचि．₹१．4）
संपक्य गुणाः－－मधुरं，इीतलं，गुरु，रूक्षं，मुख－ प्रियं，दाहतृष्णाश्रमार्तिनुत्（चसू，26，99०－ 999）मधुरुं，सक्षारं，रुच्यं कफवातक्रत् नाति－ पित्तलम्（ससू．४६．२१९） आ．को．सं．१९
－रस－पु．，कर्कटीरसः（ मुसू．२२．८）
एल－न．सुगन्धिद्नव्य，एला एव（सुड．प．，6）
एलवालुु－क－न．，वनस्पति०＝एलावालुकं पेल्र्यम् （असंसू．१२．६८）
एला－बी．，सुगन्धिफल०，सा सूक्ष्मस्थूलभेदाद्वाधा （ सुस्．₹८．२४）＇एला सूक्ष्मफला वरा＇（भा．प्र） बीजं फलं च तस्या उपयुक्तम्，एलानूय एल्या－युग्म －（ असंसू．१६ ）गुणाः－तिक्ता，शीता，लघ्वी， सुगन्धा，पित्तकफहरा हन्दोगब्नसिद्वोषमी （रा．६．6२）बीजमस्याः वमने उपयुक्तम्। （चसू．२．७）ड्रिरोरूजायां प्रदेहे।（चसू．३．२४） श्वासहरगणे पुकं द्रुव्यम्（चसू．४．9६（₹७） अंगमर्द्रश्रामनगणे एकं द्व्यम्（चसू．४．96 （૪૪）धुमपानदृव्ये उपयुक्तं द्वव्यम्（चसू प． २१）घणसंशोधनरत्वैकल्कघृततैलेपूपयुज्यते （मुसु．२७．१३）शीतघग्रदेहे（चसू．३．२८） कुष्टादिरोगहरम्नदेहे（चसृ．₹．४）रिराव्यधना－ नन्तरमम्रवृत्ते रक्ते तत्र्रर्वर्तनार्थमुवयुक्तद्येष्वेकम् （सुसू．）१४．३५）सक्षौद्दोपदंशानणे लेपार्थम् （असंड．३९）सूक्ष्मैला शिरोविरेचने उपयुक्ता （चसू．२．४）अब्रननामिकायां प्रतिसारणार्थम् （ गुड．१४．६）सूक्ष्मैलगगुणाः－सधुरा－रीता हृ्या रोचनी दीपनी। मूत्रकृच्छूश्वासकासक्षयघ्नी च1（ध． 2.86 ）
ताम्बूलद्रन्येपु एकंक द्वव्यम्।（चस्． 4.66 ） अणुतैलद्व्येपु एकं द्वब्यम्।（चसू．५．६४） स्यूलैला（सुक．६．१४）स्थूलैलाभद्रैलागुणा：－ तिक्का，लघुः，कफवातर्नी，मुखरोधिनी，मस्तक－ शोधिनी，विष－द्रण－बस्तिकण्डुबस्तिरुजामी। （घ．२．૪६） स्थूलैला विषमगणे एकं दव्यम्
（चसू．४．११．（१६）
－गन्धिक－न．，वनस्पति०＝एलांवालुकम् •
（रा．४．१३४）
－फल－न．，वनस्पति०＝एलावालुकम्（रा．४．१३४） －युग्म－न．，वनस्पति० एलाद्वयम्，स्यूलैला सूक्ष्मैल च（असंसू．१६．२v）
प्लादिगण－पु．，एलातगरकुष्टमांसीध्यासकत्वक्पत्रनाग－ पुष्पम्रियद्धुहरेणुकाव्याघनखङुक्तिचण्डास्थौणेयक－
श्रीवेपकचोचचोरकवाल्ढुकगुग्गुत्रुसर्जसतुरूकक्जन्नु－ रकागुरुस्पृक्कोर्शारमद्धदाखदाखकुछ्रुमाने पुन्नाग－


के कारां चेति । गुणाः-पल्लादिगणो बातकफमः, विपम:, बर्णप्रसाद्नं, कण्डूपिकाकोउनाशनश्व (मुसू. ३द.२४.२४)
एल्लदिगुटिका-ब्री., कल्प०, गुणाः-कास-ब्वास-ज्वर-हिका-उर्दि-मूर्छ्धा-मद-अ्रम-रकनि पीवन-पार्शयूल-स्वरेद्-क्षयक्षतध्नी, तर्पणी बृष्या च (चचि. ११,२१-२४) फल्लादिघृत-ना., सिद्बघृत० गुणाः-घृतमेतचक्षुप्यादिबहुगुणनत्तया सोप-पाण्डु-भगन्द्रर-श्वास-स्वर-भेद्कास-ह्दोगोपु पर्यं विनाइपि गुणकारि
(सु. 89.48)
एल्लावालुक-न., घनस्पति०, ( रा. ૪.१३५) कुष्गगन्धिफट्फलसळशम् ( मुस्. ३८.१४-१५) बेद़नास्थापनगणे एकं द्यम् (चसू. ४.१८-४心) ग्रुकयोधनगणे (चस्. ४.१२-२०) गुणा:कपायमल्यन्तरीतम् (घ.) लम्यु सुगन्धि ( माप्र.) अन्युग्रम्, कुष्यन्धिकम् (इसुड, ₹९.१२₹) कटुंक पाके (भाप्र.) रोचनम्, कफवात्तम्, ' विषकण्ड्र्णणनुछ्टमूर्छ्छोंज्रदाहाहभ्रम्, ' 'तृट्कासारुचिद्धुक्विप्ताम्तमूत्ररोगगुदकृमिझम् (भाप्र.) पलाह-न., बनस्पति०=पलबाबुकम् (रा. ४.१३४) प० ' एलबालुक'
प्लीयक-पु., बनस्पति॰ विडन्बसमाकारं सुगन्थि दुज्यम्, फलाबालुकम्, कुमार्याः सत्वम्
(र. 29.966)
एलेयकामृतश्राशा-पु., सिद्दौपधि० अद्रद्वाहखिरोदाहरक्षपित्तशिरोरोगनेत्र्रोगकम्पभ्रमान नाशयति । (र. २१.१९८-२०૪) प्लाल्डु-क-चनस्पति०=एलनालुक (चचि. १५.9५\%;) (रा. ४.१३३) दें 'एएवान्दुक' एपणन्न., शब्यतन्त्रे उपक्रम० (चस्. ११.५५) शलाकया गलवेक्षणम् (चचि. १२.९6) गतिचणोत्सह्नंदी़ीनां शल्यद्वेर्वा गण्डूपदमुलेन शालाकायन्त्रेणान्बेपणम् (मुस्. $6 . १ ७)$ ) हर्ठद्वणकरीरादि़िक्षेपेण शालाकाप्रवेरोन वा चणस्य मार्गबिनिश्रिय:, पप्युपकमेण्वेकः (युचि. १.८)
-कर्म-न., पुणणम् (असंस्. ३४.१५)
एपपी-बी., शलाकायन्त० एपणार्थमन्वेपणार्थम् या, ( सुचि. ३७.११९) तस्याः प्रकाराः-तीक्षणनकण्टकमुखी प्रथमयवपन्नमुखी गण्डूपदाकारारुुखी इति त्रयः (मुसू. ८.99) यम्त्राज्याये पहिताया

एपषण्या आक्कृतिर्गण्द्यददमुखी, प्रमाणं तु यथायोगपरिणाहदैध्र्यम्, शस्ब्रेपु पुनरेषण्याः प्रमाणमशा हुलमाकृतिस्तु तीक्ष्गकण्टकयनपन्रमुखी ( गुस. ८.४) प्पणीमृदुकठिनभेदादाहिधा, मृह्री औनिंद्रैसण्डादिनालैः करिना पंचलोद्टक्ता । गम्भीरे मांसले द्रेशो घणः लोछगलाक्यैव्यः, जेजज़ः (चचि, 24, 89-62) ग्रलाकाश्य० सूनीसंस्थाना क्षाराक्तसूत्रत्रतिबहा नाडीनां भगन्द्ररगरींनां च भेदने
(असंस्, ३४.३१) एप्य-न., वि., अश्रविधशखक्मिस्वेकम्, एपणीयं नाउयादि (मुस्. ५.५) एप्यविषयःः-नाउ्यः सराल्या उन्मार्गिणश्र घणाः (सुसू. २५,११)
पे

ऐकध्यन्न., एकीभा尹ः ( युनि. २८.६)
एकधाकरणम् ( युचि. ६.१५)
एक्रन्रीकरणम् ( मुड, ५८.५४)
ऐकराफ-वि., एककाफस्येंद (अहस्, प.२०)
ऐकाहिक-वि., रोग० विपमअंबर० अस्मिन्ग्यायहं नियते काले जर आयाति बहुधा कीतपूर्वम्
(र. १२.द३)
द० 'ज्वर'
ऐेक्यकारिता-बी., समानकार्यंत्वम् (असंस्. १२.१४) ऐक्ष्व-वि., हर्नुभबं गथा गुडादिः ( (गुरा. ४.૪३-૪\%) ऐद्धुद्य-वि., इरुद्यस्येंदे, यथा काष्ठम्, तन् सूतिकागाराधंगुपयुज्यते (चशा. ८.₹३)
 ऐेडगज-वि., पुडगजसम्बन्धि (असंसू. १२.९१)
-ज-बीज-न., प्डगजनीजम् (असंस्, १२.९१) एणेय-वि., प्पणसम्बन्धि यथा चर्मादि (चस्. ६.२५) पेतित्य-न., प्रमाण० आहोपदेश़ो बेद़ादिरागमप्रमाणम् (चवि. ८.४१) दृतिद्दासः (चवि, ८.०9) ऐेन्द्व-न., नक्षत्र० मृगरीर्षम् (असंड. 4 प. ५4) ऐन्द्र्वी-खी., बनस्वति०-काकुची (रा. ५.२२6) ऐन्दुक-वि., पाक० इन्दुकस्येदें, निक्षारम् इदं गुरुविशदें रीतं समभिध्यन्द्धि (चसू. २७.११५) ऐन्द्र-वि., चित्त्रकृति॰ गुद्ससच्बस्य प्रकारः
(चशा. x.३८ (२)
प्र., वनस्पति०-देवसपर्पकः (रा. परि. «., २२ )
-जल-न., मेघोदकम्, इंद्ं च्वव्यक्तरसम्। अन्तरिक्षात्वतितं सर्वमप्यैन्द्मेन। प्रधानमेतन्नरेद्दृेयें च। (चस्, २०.१९६)
-तोय-न., आंतरिक्षमुदकम्, तृव्गाशमनार्थमेतन्त्रशाम्तम् "अपों क्षयाढ्टि तुव्णा संशोव्य नरं म्रणारायेदाड्यु। तस्याद्यैन्द्ं तोयं समधु पिबेत्तद्युणं याडन्यत् ॥" (चचि. २2.24)
-रसायन-न., रसायनाथं सिद्वौरणि० एृतज्ञराव्याधिप्रशमनं, परं स्मृतिमेधाकरं, वातरोगश्वित्रकुछु-जठरगुल्मकीहागुराणविपमज्नरमेधास्मृतिजानहहररोगम्रशमनम (चचि. १ (३) २६-२९)
-छ्याधि-(परिव.) पु., इन्द्दियस्य ठ्याधिः, "मिष्याविहीनयोगेक्यों यो ध्याधिरूपजायते। सबदृददी़ांां स निजेयो व्याधिरेन्दियको नुधैः ॥" (चशा. १.१२८)
पेन्द्रियक-नि. इन्द्रियस्य इंदे (चशा. १.१२८)
ऐंन्द्रियकत्व-न., इ्न्ट्रियग्राह्यन्नम् (चवि, ८.३२) फेन्द़ी-म्री., ननसति०-इन्दुनारणी (चसू , ३.२७)

मर्स्यक्षकमेद्दः (उ. सुड. द२.₹०)
महाकषायवर्गों बल्यगणे एकं दृव्यं (चस्, ४. १७(৮)
एला, सूक्षैलैगा (रा. ६.६८)
भढ़ैला स्यूलैल़्ला (रा. ६.६०) (असंस्र. १.4\%\%)
इन्दाणी (असंड. 9 (प. ३)
एलादूरमम् (चचि, २९., ८४)
पेरण्ड-वि., परण्डस्येदम्म (अह्डस. ६, १६९)
-ज-तैल-न., पेरण्डतैलम् ( गुस्थ. ४८.₹)
परण्डायुत्कारिका-ब्री, उपनाहयोग० बातार्तुदे उपयुक्ता ( असंड, ₹४ (पृ. र६२)
पेरावणी-बी., वनस्पति० डेरानतम् (असंस्. १४)
ऐरावतक-पु., न.. बनस्पति० अम्लातकं नारं वा
(चस्, 26.959)
फल०, नारब्नम् ( सुड. १२.४२)
जम्बीरम् ( युस्, ४६.१६२)
'णेरावणिको, प्रेरणिका कृष्णलोहिताडल्पफला' (ड, सुसू. $8 ६ .989$ )
पेगावतिक-पु., नारक: (च. ५.२०)
ऐरावती-की., वनस्पति० नागबला (युचि. ३८.८५) चटपत्री (रा. ५.२११)
पेरिण-न., पार्थिवद्रव्य०-उद्भिदलवणं सैन्धवन। (रा. \&.80)
पेर्वा₹-पु., बनस्पति० कर्कटी० बालैर्बासगुणा:-पिच्चहरं रीतं च (असंसू. ५. १३५-१३६)

ऐेलेय-न., वनस्पति०-एलावालुक, अरुण
(अहिसू, १५.२६) (र. २१.१९८)
R0 'एलवादुक.'
-तैल-न., सिद्बैल०, पित्तरोगे प्रशास्यते
(र. २१.१९०)
-सर्पिस्-न., सिन्दूधृत० पित्तविकारनाशकं शिरोअमवातादिविकारनुत् (र. २१.१८७-८८)
ऐलेयक-न., वनस्पति-एलावालुक (र. २१.१८८) द्र० 'एलवालुक'
ऐश्वर-वि., ईश्चरकृतमी\{्वरसंबन्धि वा योगम्रभावादुत्पंजैभ्वर्यक्रतम् गेश्वरं बलम्; "आवेशेश्रेतसो ज्ञानमर्थानां छन्द्तुः क्रिया। दह्टिः श्रोन्रं स्मृतिः कान्तिरिपतध्राप्यद्रर्दनम् ॥ इल्यप्टविधमाख्यातं योगिनां बलमैभ्वरम्। शुन्द्सत्वसमाधानात्तत्सर्वमुपजायते ॥" (चशा. १.१४१)
एश्वर्यनन., वैभवम् (चझा. ૪.३७ (३)
य्रोगजनितसिर्दा० (चशा. ३.९)
अप्रगुणिभ्धर्य-न., अश्टविधमैभ्वर्यम्, 'अणिमा लघिमा प्रापिः श्राकाम्यं महिमा तथा। इ्रिश्वं च वशित्वं च तथा कामाबसायिता॥' एत तदप्टगुणमैथ्थंर्य योगलन्ग्रमपि सोमरसायनाह्धम्यते
(उ. सुचि. २३.१३ )
ऐहिक-न., इह्लोकभवम् ( सुसू. १.४)
ओक-पु., अभ्यासः, औचित्यम् (चवि. १.₹२)
ओकस्-न., औचिल्यम्, अभ्यासः (चसू. ६.४) स्थानम् (१३.ऽ)
-सात्म्य-न., अभ्याससात्म्यम् (चवि. १.२२) औचिल्यादम्यासाध्युपरोते (चसू. ६.४९) ओघ-पु., समूहः ( असंसू, ४)
ओं-कार-पु., 'ओम्' शबद्, ओम् हति उचारणम्। मंगलराब्द़: (असंशा. १२.८)
ओजस्-न., शारीर० ओजसतु हृद़यस्थमपि ब्यापि
(असह. ११.३७)
सर्वधानुलाररूपम् (चचि. १५.३) सर्वधातूनां परं तेजः ओजः (असंसू, १९) हारीररससेहः (असंस्. १९) ससधातुस्नेहः (गुसू. ६.१५) स्वर्पम्-सोमात्मकम् ( अहृसू. 99) मधुरं रीतं स्तिगधं स्थिरं हरक्षणं गुरु मृढु बहलं पिच्छिलं प्रसच्चमिति द्रागुणमोजः (चचि. २४.३१) शदंध रक्तमीपत्सपीतकं गुकं च (सुस्. १५.२३) सरं विविक्त मृत्त्रम् (बुसू. २१) सर्पिर्वर्ण
१४८ [(ओजस्)] आयुर्रेदीय-राब्द्कोशः [ ओदन ]

लाजगन्धि (चसू. .96.64) ओजः गुक्रस मलः (अद्शशा. ३.६४) ओज: श्रुक्योपधातु: ( शार्त. पू. 4)
ओज:सारं काइगपसंहितायामुद्धिखितमस्ति (कास्, , २. ) द्विविधमोजः परमपरं च। अर्धाउलिग्रमाणं हैव्मिकम परम् ओजः ( चशा. 6.१4) अल्पग्रमाणं तु परं, यद्नभिप्रंड्योक्तं 'हृद्दि तिष्टति यच्छुद्ंद्रा रक्तमीषत्सपीतकम्' इति (चसू. $96.6 \%$ ) तब्रान्तरेड प्युक्ष प्राणाश्रयस्यौजस अथ्टौ बिन्द्वो हाद्यभ्रिता हृति (चक्र:) अर्धाङ्जलिपरिमितस्यौजसो धमन्यो हद्यगाश्रिता एव । प्रमेहे $र ् ध ा अ ल ि प र ि म ि त म े ब ौ ज: ~$ क्षीयते नापबिन्दुकम् । ओजससा प्रीणिताः सर्वंद़हिनो बत्तयन्ति, तद्ऋते सर्वभूतानां जीवितं नावतिप्ठते (चसू. ₹०.8) ओजो देहस्थितिनिब्रन्धनम्। देहसंभ्रया विविधा भावा ओोजसो निप्यद्यन्ते। ओजसि तिप्यति सति पुरुपो तिष्टति (अहुसू. 99.३७-₹く) ओजःक्षय-अभिघातक्षुधादिभ्य ओजः संक्षीयते ( गुसू. 94.२४-२४) ओजःक्षये डुर्बलः पुरुपोडभीक्ष्णं विभेति, व्यथितेन्द्दियो डुश्छायो दुर्मना सुक्ष: क्षामः सन् ध्यायति (चसू. १७.७३) भोजस: विस्तंसो व्याप₹क्ष्य हृति लिझ्नानि व्यापन्नस्य भवन्ति संधिविश्हेषो गात्राणां सदूनं दोषच्यवनं क्रियाsसंनिरोधश्र विस्नंसे, स्तधधगुरुगाग्रता, वातशोफो वर्णभेदो ग्लानिस्तन्द्रा निद्रा च उ्यापशे, मूचछ्छा मांसक्षयो, मोह्: प्रलापो मरणमिति च क्षये
(सुसू. 94.२₹-२6)
प्रभावः शक्किः, वीर्यम् ( सुचि,९.6१)
(सुसू, 96.88 )
स्रेप्मा, बलम् प्राकृतस्तु बलं श्रुप्मा सचैव ओजः
स्टृतः काये....। (चसू. 96.996)
संख्यात-वि., ओजोरूपः (चनि, ४., )
-सार-वि., ओजःसारयुक: (कासू, २८)
न., धातुसारविशेषः (कास. २८)
'रसरधिर......ओओाांसि पंचेंद्रियद्वव्याणि धातुप्रसाद्संज्कानि
(ओजस्) कर-वि., ओजोजनकम् (चसू. ५.९४) (ओजो ) गुण-पु., झोजसो गुणः, मघगुणेम्यस्तीक्ष्णोप्गरूक्षादिस्यो विपरीतगुणमोजः (असंनि.६) नििरोध-पु., ओजोनाशः ( सुङ. ३८.४५)
-अपहरण-नि., ओजसोडपहारः (असंशा. १)
-वर्धन-(पारंव०)-वि., ओजसो वर्धकं द्वव्यम्; 'मधुरस्तिग्धशीतानि लघूनि च हितानि चौजसो वर्धनाम्याहुः (कासू, २७.१६)
-चहा-खी., धमरी० ओजो बहति यस्यां यया वा सा धमनी, सा महामूला मता, मूलं च तस्या हद्यद्यम्, तेन मूलेन महता महामूला मता द्रा। ओजोवहाः शरीरेरस्मिन विधन्यन्ते समन्ततः ॥

$$
\text { (चसू, } 30.6 \text { ) }
$$

-विस्रंस-पु., रोग० (असंस्. १९) बलविस्त्रंसः लक्षणम्-' संधिविश्लेषो गात्राणां सदननं द़ोपच्यवनं क्रियासंनिरोघश्य (परिनु०) (सुमू. १५.२૪) ओजोशन-वि., ओजोड प्रविन्दुकमध्नातीयोजोशनः
(चक. चशा. २.9०) ये रजनीचरा ओजोभक्षकाः सन्ति न ते शरीरं भक्षयन्ति (चशा, २.१०) ' असुग्बसामांसभुजः सुभीमा, निशाविद्वाराश्र
(सुड. ६०.२२)
ओजस्य-वि., ओजोजनकम् (अहस, प.२०)
ओण्ड्रकाख्या-खी., वनस्पति०-जपा (रापरि. $90,8 ३$ ) ओद्न-पु., कृतान्न० भक्तम्। अद्रवाणि सिक्थानि ओोद़नः (चस्. १३.२₹) वस्य लघुगुरमेदेन वर्णनम्-लघ्बु:-ओद़नः सुधैतः, सम्यक्रक्षालिततण्डुल:, विमल: कण्डनान्दौतत्वेन चापगतावशिप्ट: मलः, गुद्र: स्वग्रमेव धवलम्बण्डुल:
(सुस्, У६.२. 6 )
मनोज्: सुरभिः 'सम्यक्पक्रः 'सम्यक्प्रस्सावितमण्ड उब्गो विश्युाद्रो विभक्तसिक्ःः एवंभूत ओद्नो लघुर्भवति। तण्डुलान् पश्चगुणे तोये पचेत्
(ड. सुसू. ४६.३४レ)
गुरु: ओद्नःः-'अधौतोडप्रसृतोडस्त्विन्: रीतश्याप्योदनो गुरुः ।' ( मुस्, ४६.२४८)
(चस्. २u.२५७-२₹०)
'गुरू: क्षीरादि-सधित: ' (अह्त्, \& ३१.)
द्व्यान्तरसंयुक्त: ओद्दनः-' स्नेहैमैसैसः फलै: कन्द्रै: विद़लाम्लैश्र संयुताः। गुरवो श्रृंहणा बल्या ये च क्षीरोपसाधिताः ॥' (सुस्. ४₹.३४८, ३६८) गपृतण्डुलजः ओद्नः-लघुः सुगनिधः करहा विजेयो भुप्तण्डुलः।' (सुसू, ४६.३४८)
विपवान् कोद्नःः-' ओदृनो व्रिपवान् सान्द्: याल्यविस्राब्यतामिः । चिंरण पच्यते पक्वो भवेव्

पर्युषितोपमः ॥ मयूरकण्तुल्योप्मा मोहमूर्छापससेकक्नन । हीयते वर्णगत्धायै: किकिये चन्द्धिकाचितः ॥' ( अह्सू. ५.३૪) सविपतोयस्ाधित झोट्र्नः-' ओदनःः साधितस्तेन भुक्तमात्रो विदहलते। विद्वग्धः पच्यते कृष्छ्यात पष्वो मूर्च्धाज्जर्रद्यः ॥ दर्रायेत् गर्वतो नील-पीतलोहितकर्ज्नरम्। (असंसू. ८. $64-6 ६$ ) सम्यकृसिछौड़नः:- ओदृनो विभाव्द सिन्दः सुस्विक्नो नि:सुतो मृद्रु: । तण्डुल: सकखप्रायैरक्षीजिश्रापि पअ्यते ॥' (काखि. ४.००) तद्दिपरीतो असम्यक् सिन्द्: ॥1 'अस्विन्वत्वम् अवक्हेदस्स्वसाकल्यमनिम्रव: विरसोडविशदाः रीतः ' ह़ति।
ओदनपाकी-स्सी., वनस्पति०, मधुरस्खन्ध दृव्य०, नीलाझ़िन्ही ( चक, चवि. ८.9२९) नीलमेण्डी ( वक्र. चचि. ३.२५८) वाणः जेञाटः (चचि. ३.२५८)
ओद्नाह्बया-सी., चनस्पति॰, बला (ध. १.२८०) महासमझ्न (असंक. प ( द. १५६ त. प्र.) लनालु: ( असंक, ५)
ओद्निका-वनस्पति० बल्य (ध. १.२८० रा, ४, ४३२) ओष-पु., रोग०, चत्वारिंगटिप्त्तविकारेव्वेक:
(चसू. २०.१४)
स्वेद़ारतिमान् ओषः ( असंसू. २०.9४) लक्षण०, दाहभेद्; ईपषढ़ाः ( मुचि. ३. ३.६५) ' पार्श्वस्थितेनेब बह्विना पी़ा ' (चक, चसू, २०.१४)
' अझिसामीप्यमिवोपतापः ( उ. सुनि. ३.६) ' एकदेन्शिको दाहः ( ड. गुसू. २१.३२)
ओपध-न., दीपनाद्किं द्ध्र्यम् 'धोषधं द््यसंयोगों घ्रुवने दीपनाद़िकम्' ( काइ. ૪ पृ. <Q)
ओरधि-घी-की., उद्भिज्ज०, 'फलपाकनिष्टा ओषधय:'
( सुसू. १.२९)
ओोसो नाम रसः अस्यां धीयते इृति ओषषिः
( काखि. ३.२6)
'ओपश्यः फलपाकान्ताः' (चसू . १.७२)
'ओपधीनां परा भूमिः हिमबान्' ( चचि. १.३०) मृव्यम्, 'दप्याणि पुनरोषधयः। तासतु द्विविधास्स्थावरा जनमाश्य ।' (सुसू. ₹.२८) पार्थिनेधच्योषधिशब्दो वर्तंते । (ड. सुसू. १.२く)
-पति-पु., चन्द्रमाः ( युचि. ₹०.३०)
-पुण्पगन्ध-पु., ओपर्वीनां पुप्पगन्थः
विषोधधिपुप्पगन्धः ( ड. सुड. ३९.२१)
ओप्ट-पु., शारीर०, आस्यबहिवर्वां स्यूलाकारोडवयव: तत्र्रमाणं चतुद्रुलम् । (चवि. ८.११९)
दन्तच्छद्यः, पट्प्वश्वारात्प्रत्यद्नेप्वेक: । ऊर्जाडधर-
भैदाहावावोहौ ( चशा. 6.११) मुस्बाइयक:
( मुनि.१६.४)
-कोप-पु., रोग० ओछ्यक्रक्यः ओ ोर्टोग०
(असंड, २४पृ. ३०५)
-चिमिचिमा-घ्री., रोगलक्षण० ओपयों चिमचिमायमानल्यं पिफ्पल्यादिस्पर्शादिव (चचि. २३.११३)
सर्षपलिसस्येन नुः्खम् ( हे अह्हस. ५.२१)
-जाउ्य-न. लक्षण० ओोटन्तम्भः (हे. अह्हस्. ५.२१)
-द्वालन-न., रोग लक्षण० ओषस्य गाउविद्दारणम्
द्विधाभूत ओो: ( मुनि. १६.4)
-पाक-पु., रोगलक्षण० ओप्टयोः पाक:
(चनि. १.२૪)
-पारुप्य-न., रोगलक्षण० झोष्टस्य कर्कसाता, स्नेहगगणएपधारणात्तस्य रामो भवति (अबंसू. ३.२९) -पुण्प-पु., वनस्पति० बन्ब्थूकः ( रा. परि. १०.३५) -प्रकोप-पु., रोग॰ ओफकोषः ओष्टरोगः (युनि. १६.४) -मेद्-पु., रोग० असीतिर्वातविकारेण्केकः, भोषस्य भेदः ( चसू. २०.११) (असंसु. २०.१३)
-रोग-पु., रोग० ओोहाजयवस्य रोगाः; भोजमते अधै ओ भयोः रोगाः ( मानि ) (सुनि. १६.३) बृद्दावाग्मटे तु प़कादू ( इंदु असंड, पृ. १७६.२५) तेषां नामानि वातजः पित्तजः कफ़ः संनिपातजो ( त्रिद्योपजः) रक्तजो मांसजो मेदोजः क्षतज इति अहौ। 'तग्रौछ्टकोपाः वार्तपित्त रक्कमांसमेदोडभिघातनिमित्ताः । ( सुनि. १६.४)
 एक्काद्रा उक्षाः ( असंड. २५ पृ. १८५)
बातज झोट्टरोगः-तहक्षणम्- -कर्करॉौ परुषी सख्यौ कणौ तीवर्यान्वितौ। दाल्येते परिपायेयेते द्वोहौ माहतकोपतः ॥ ( सुनि. १६.५)
पित्तजः-लक्षणम्-तीक्षणासहतवं, जोष्धौ पीतौ नीलै। च, सर्वपाकृतिभिः पिटकाभिश्रितौ बहुक्षेचौ, शीघपाकावोधौ भवतः ( मुनि. १६.६) (असंड. २५) कफजः-लक्षणम्-कफेन शीतासहौ गुरू शूरौ। सवर्णां पिटकैराचितौ स्यातामोधौ। तथा च कण्ड्रमन्तौ पिचिएलौ रीवलाववेद़नौ च भवतः।
( सुनि. १६.७) ( असंड. २५ प. १७५)

संनिपातजः-तलक्षणम -संनिपातादोधौ नानावणा नानार्ण्णपिकैराचितौतौ इति (अहड, २१.६) गुर्गान्धास्ताबपिच्छिळौ सहैसैव म्लानौ कद़ाचिस्संगूनौ सरुजौ विषमपाकिनौ वा (युनि. १६.८)
(असंज. २५)
रक्तजः-वहक्षणम्-्योधौ रक्कणीं भूत्वा शोणितं स्रवतः। तथा स्नावाद़क्ते क्षीणे सर्जूरस भवेत्र। अन्र ओौौौ बज्रूरफलवर्णाभि: पिउकाभि: समाचितौ भबतः। (असंड, २५) ( मुनि. १६.९) मांसजः-तछक्षणम्-मांसाहुपान्मांसपिण्डोपमावोहै भमाच तयोः क्क्मयः भवन्ति। ओोटौ गुरु स्यूलौ च स्याताम् । सृक्लोभयतो जन्तवो मूर्च्छन्त । (मुनि. १६.१०) (असंड. ३५) मेदोजः-तछक्षणम्-मेदसा दुऐनौ屯ौी तैलाभाँ भ्वयधुके केवृ्तौौ कण्ठयुकौ मृदू. च भबतः। स्फटिकसंकाशामच्छमाल्लावं कुरतः गुरु च भवतः।
( ुुनि. १६.११) (असंड, २४)
क्षतःः-वछुक्षणम्--क्तनावसकृत्वर्दार्येते परिपायेते च। प्रथितौ च पुनरोध्धौ स्यातां सकण्हृकौ च (युनि. १६.१२ असंड. २५) क्षतेन कुपिताबोधाइसकृछद्रद्येते पाखेते च । पुनस्तथाप्यचिकिस्तिते सति कण्डूयुकौ स्याताम् ती ग्रथितौ ( इन्दु ) (असंड. २४ पृ. १७६ )
खण्डौहृख्कणम्-'य ओो्टो वातेन दिधा कृतो भवति, स रोगो नान्ना खण्डौह:' (असंज. २५; )

मोष्टे भवति (असंड. २५. प. १०६)
चिकिस्सा- ग्रातजे ओोपरोगे नाहीवेवेद्मभ्यक्जनं साल्वणं चोप्नाहनं वावहृरतैल नस्यार्थ हितम्। पित्तरक्ताभिघातोल्यमोप्टरोगं जलौकाभिख्पाचरेत् पित्तबिद्दधिनच्चापि क्रियां क्रुर्याव् । कफ़ज़े रक्ते हते गिरोबिरेचनं ध्रूमः खवेदः कबहश्र योज्यः। मेद़ोजे स्येद्दिते मिन्ने शोधिते उबनो हितः। ण्तदोोछ्घक्रोपाणां साध्यानां कर्म कीर्वितम्
( सुचि. २2. ३-१० ; )
 घान्तौ विलिख्य सुफ्किटाँ क्षौमसूत्रेण सीच्येत। शातधौतघृताभ्यक्षां चात्म करलिकां मणस्योपरि द्याव । प्रक्लिल्लं च म्रणं द्रणचिकित्सया साधयेत्। तथा बातहरमपुरौष्धसियें तैलं नस्यम् ।' (असंड. २६ पृ. १८૪) जलार्ड़दृचिकिस्ता-' जलार्बुदे भिख्वा त्रिकटुकृुकातेजोनतीय उक्षारसर्जिकासैन्धन-

कासीसचूर्णी: सक्षीद्यै: प्रतिसारयेत्। अवगाढमतिवृहुं बा क्षारेणाऽझिना वा दहेत् ।
(अमंड, २६ (पृ. १८५)
-स्फुटन-न., लक्षण०, ओष्टस विद्धारणम्, बेहाइगण्हूपधारणात् वस्य शमः ( असंस्. ३.८ ) ओष्ठोपमफला-ब्री., वनस्सति०, विम्बी (ध. १.२०२) ओस-पु., रसः (काबिल. ₹.२७)

औ
औकुल-वि., ओकुलः काण्डस्यमपकं भुप्रम सस्यम्, ओकुलस्स इवृम् ; काणउस्यानि अपकानि भुषानि गोधूमाद्विसस्यानि (असंसू. . 90, ६६)
औखर-न., पार्थिचट्यण०, रोमकम् (रा, ६.२०) औचित्य-न., अभ्यासः ( चम्, ६.ร०)

आनुकृल्यम् (चचि. ३०,३१)
औडड़म्वर-पु., कृमि०, शोणितजसाम्र्र्णेडषाकाको बृत्तश्वापादेश्र, सौक्षम्याज्च अह़यः (चवि. u.99) औत्तररक्तिक-वि., भुक्तानुत्तरं सेघ्यते दृंति। (चचि. ८.१२)
औत्पातिक-बि., न.,-उस्पातसंबन्धि अरिशसूचकनिमिन्तम् ( वह. १२.२५) उत्तातः गुरा शुभसूचको मूतविकाराडि़, शक्रनापराकुनादि।
(चझ. १२.२५-३२)

औत्वानिकमगुभं लक्षणम् ( चहे, १.₹)
आक्रस्सिक्र ( चड १२.६०)
औत्सुक्य-न., उत्सुकस भाइः, वि थयोक्कण्ताड्डगतो डरभिलापः (अरु. अहस्, १.9)
अबिचार्य कार्यप्पवृत्तिः ( हे. अहसू. १.१)
उत्सुकतां (चड. १२.४५) रतौ सतिशयोडभिल्लापः ( सुश़ा, ३े.द)
चिन्ता, व्यव्रस्वम् (चस्. $90 . \mathrm{R}^{\circ}$ )
औदृक-बि., उदृके भवः, जरसंबन्धि ( मुशा. १.₹)
-कन्द-पु., औद्दकाः कन्द्दा, कसेर-आ्ञातुक-नदीमापकादृयः ( गुशा. 90., 0 )
-पिशितन-न., मस्याद्दीनामौद्रुकानां प्राणिनां मांसम्, तत्रकृतितः गुर आहारारव्यम् (चस्ट. ५.4)
-भाव-पु., उद्के भब औदृकः, नद्दीसमुद्दावि़ु बसन्तः मस्सकृर्माइय औदका भावा इत्युच्यन्ते
( युरा. १.३)
-मज्ञा-बी., स्ते० मस्स्यद़ीनां मज्ञा, तस्या
गुणा:-मधुरा गुर्वीं उष्णा बातझी च
( गुसू. ४५..१३१)
-मांस-न., कूर्मादिजलचराणां मांसम् (चसू. ६.११) मस्स्यकर्कटकरिश्रुमारप्रभृतीनां मांसम् ( मुचि. ५.२२) जलचारिप्राणिजं मांसम् (सुस्, १२,२૪) औद्कमांसं स्नेहनार्थमुपयुक्तम् (चसू. १३.९9)
-घनस्पति-पु., कमल्कुमुद्कल्हारम्रभृतयः
( सुचि. १६.9०-१४)

औदनिक-पु., उपकार्यमूतः भक्य साधक:, मद्वानसनियुक्तः परिचारकेवेकः ( मुक. १.१०)
औद़रिक-पु., अतिभश्षणरीलः, बद्वाशी, घसरः, घस्मरख्वमासुरसत्वलक्षणम् (सुशा, ४,८३) औद्र्य-वि., उद्रे भवः इति, उदूरस्थ हृति (चबि. १.२५. (१)
औदुम्बर-पु., दोणितजः कृमि॰, औौदुम्बरः
(चसू. १. $\mathrm{Y}(\mathrm{s} ;$ )
वि., ताम्रमयम् ( सुड. १८.८५)
वि., उदुम्वरवृक्षभवम्, उदुम्बरस्येद्यम्, ग्रथा औदुम्बर्ं भस्म (सुड, 40.२०)
न., कुष्ट०, सहमहाकुंद्टेव्वेकम्, पित्ताइधिकतरं कुप्टम् (चचि. $6.26 ;$ ) (सुनि. ५.6) ताम्राणि ताग्रखररोमराजिभिरवनह्दानि बहलानि बहुबहलपूयरक्तलसीकानि कण्डूक्रेदकोथदाह्पाकवन्त्याइुगतिसमुत्थानभेद़ीनि ससंतापक्रिमीणि पकोटुम्बरफलन्वर्णानि भवन्ति । (चनि. ५.द (२);
(चचि. 6.94 )
-पात्र-न., ताम्रमयं पात्रम् (चक. चचि. १.५१) औद्वालक-वि., मधु०, कपिलकीटाः स्वल्पा वल्मीकेपु अन्तर्मधु चिन्वन्ति, तर्कीटभवमौद्दालकम् । ' औद्दालकं रुचिकरं स्वर्य कुष्टविपाsपह्वम् '
(सुस्, ४५.१२३)
औन्रिद-चि., उन्निद्य पृथिवीं जायते इति औन्दिदम्। (चसू, १.६८) ल्रण०, उत्कारिकालवणम् (चकचचि. १५.८५) (अहसू. 90.२6) पझ्चल्वणेबवेकम् केचिच्छाव्भरिल्वणमाहुः (चसृ. १.८८) भूमिमुन्निद्योत्पन्नस्य क्षारोद़कस्य सूर्यरािमभिः वह्बिना का क्रथनाद्यत् लन्रणम् उत्पद्यते, तत्। गुणाः-लघु तीक्ष्णमुष्णमुत्केनि सूक्ष्मं वाताइनुल्कोमनं तिक्तं कटु क्षारं च
(चसू, २6.३०३ सुसू, ૪६.३१९)
रोमकल्वणम् (घ २.३२) दृ्ट्यं 'रोमक' -द्रव्य-न., द्रव्यभेढ़०, औन्विदं बनस्पतिजं द्रव्यम् ।

औधिदं तु बनस्पति-त्रानस्पल्य-वीरदौौधिभेदेन चतुर्बिधं भव्रति ।' (असंसू, १२.૪) औन्माद्विक-वि., उन्माद्कारी, बुन्दिंश्रंशह्तेतु:
(चशा. 9.904 )
औपत्यक-पु., उन्वररोग०, उपत्यका पर्षतासक्षभूमिः, तदुद्नबो ज्वर औपत्यकः। (मुड. ३२.५6)
औपद्रविक-वि., उपद्नवानघिकृत्य म्रवृत्तोडध्यायः। उत्तरतन्त्रे प्रथमाष्यायस्य नाम ( युड. १.१)
औपधिक-( औौदरिक, पाइः )-वि., छम्मपरः
( सुशा, ४,८6) ह्रव्मप्रचारी (चशा. ૪.३८(१) (चशा, ८.2.9) उपधिर्नाम छव्म, उपधिः यस्य स्वभावः, स औपधिकः, कपटजीवी ( इंद. असंशा, २.६१)
औपधेनव-पु., धन्बन्तरिशिष्येष्वेकः (सुसू, १.३)
न., श्ल्यतब्र० ( सुसू. ૪.s)
औपनासिकी-वि., खी., सिरा०, नासासमीपवर्तिनी
( सुशा. ५.२२)
औपपादुक-वि., आत्मनः शरीरान्तरसम्बन्धोपपादकम् (चक्क चशा.३.३)
औपक्य-न., प्रमाण०, उपमानप्रमाणम्, अन्येनाडन्यस्य साहइयमधिकृत्य प्रकारनमम, यथा दप्डेन द्पण्डकस्य (चवि, ८.४२)
औपसर्गिक-वि., घ्याधि०, उपद्रवसंश्ञः, यः पूर्वोत्पं्य व्याथि जघन्यकालजातो व्याधिर्पसृजति, स तन्मूल प्व उपद्नवसंज्ञः ( सुस्. ३५.१८) पु.,
-रोग-पु., उपसर्गजो रोगः यो ज्वरादिरोगपीडितजनसंपर्कोन्मवति स उपसर्गजो रोगः, उपसर्गाज्ञात औपसर्गिकः। औपसर्गिका रोगा: शीतलादृयः (उ) 'कुष्टं ज्नरश्न शोषश्य नेत्राभिब्यन्द पु च। औपसर्गिकरोगाश्य संक्रामन्ति नराच्चरम् ॥' (युनि. ५.₹४) कारणानि अस्य-गान्रसंस्पर्शोनिःः्वाससहभोजनराय्यासनबखामाल्यानुलेपनादीनि। (सुनि. ५.₹४)
औपाधिक-पु., 'ौपाधिक' उपाधिराश्रयः तत्सम्बन्धबानौपाधिकः; द० (र. १9.१७-१९) द्र० 'औपधिक'
-दोष-पु., परिव० रसदोष०, कन्तुकभाब्द्वाच्यासे च सत्र (र. ११.१७-१९)
औरम्र-पु., धन्वन्तरिशिष्येप्वेकः ( सुसू. १,३)
न., शल्यतब्रेप्वेंक तन्त्रम् ( सुसू, ૪.९)
बि., उरम्रसम्बन्धि, मेषसम्बन्धि (चसू. १₹.८३)

# १५२ [ और्णिक ] आयुर्ेेदीय-शब्दकोशः 

-पयस्-न., मेषीटुग्धम्, आविकं पय:(ध. ६.१६९)
-मांस-न., मेषमांसम्, तद् वृंहणं गुरु पित्तेक्रध्मावहां च (सुसू. ४६.८く)
-रस-(परिव०) -पु. उरभः प्राणि० तस्य मांसरसः (चसू, १३.८₹)
और्णिक-वि., उर्णाकृतवस्य०, ऊर्णिकासमुत्भवम्। 'ऊर्णा मेषाड्लिलोश्नि' ( अमर) कम्बलः नानाविधः
(सुड. ३२.२64)
-पद्ट-पु., आविकपह्टः, स अनश्भिस्वेद्साधन:
(सुचि. ४.96)
-बर्न-नं, मेधादिलोमजातं बस्रम् ; सामान्यवातोपक्रमेब्वेकः (सुचि. ४.२५)
और्थ-चि., पार्थिवद्नव्य०, उर्वो पृथ्वी तन्भवम् उन्निद्म्म, लवणम् (घ. २.३२)
-लवण-न., उन्दिजलवणम्, सैन्धवाद्विलवणषट्कम् (र. २३.४४)
औला-ब्री., ग्रहमातृ० ( असंड. ४. ५४२)
औदुुकी-वि., खी., उत्कस्य अयं उलक्क्या वा इति। उल्ककीवसा, चुट्क्रीवसा (असंस्, ६.११₹)
औरानस्-पु.,भगद०, उश्रसा शुक्केण कथित:
(असंड. ४०.३२०)
वि.,-तझ्र०, उराना नामा ऋपिस्तक्कृतं तब्रमौशनसम् (चवि. $4.4 \%$ )
औरध-न., भेषजम् (चस्, १.२૪) (मुसू, १.३८) चिकिस्सितम् (चचि. १.३)
यथा दोषाणामौकधं बस्स्याद्वि (अहसू.१.२५) बनस्पति॰, शुण्ठी (सुचि, २३.१२) न., चिकिस्साद्धव्यम् (चस्, १.७१) यदुपकरणायोपकह्पते भियजो धातुसाक्याभिनियृत्तै। प्रयतमानस्य बिशोषतश्रोपायान्ते म्यः (चवि ८.ढ७) औपधिद्रव्यज्ञानोपायः-रूपाsबबोधो वनगोचरेम्य: (असंसू. १२.१०१) गोपालतापसज्याधवनचारिमूलाइडहारेम्यो मेण जब्यक्तिर्भवति (सुसू. ३६.9०) देदाभेदेन गुणभेद़: हैमवतमौषधं सौम्यं पथ्यं च। वैन्ट्यं भेशजमाझेयम् (असंक, द) प्रशास्तौ-पघभूमिः-तत्र देरोो साधारणे जाइले बा यथाकालं रिशिरातपपवनसलिल्यसेविते समे शुचौ प्रद्दक्षिणोद्के इमशानचैल्यदेव्यजनागारसभाश्वभारामवल्मीकोपरविरहिते कुशरोहिपास्तीर्ण स्रिग्धकृष्गमधुरमृत्तिके सुवर्णवर्णमधुरमृत्तिके वा मृत्वानफालकृष्टे ऽनुपहते sन्येंबल्लवत्तर्दैरुमैरौपधानि ज्ञातानि प्रशास्यन्ते (चक. १.९)

ग्रहणकाल:—र्षावसन्तयो रेगयजानामचिरप्रस्ढं शाखापलाशां ग्राएग्रम्। ग्रीप्मे गिझिरे वा मूलानि भाल्याणि। शरदि ख्बक्नक्दक्षराणि। हेमन्ते साराणि यथर्तुफल पुष्वाणि च ग्राह्याणि
(असंकद त. प्र. पृ. १६७)
औौपधस्य विविधपरीक्षा विपयाः-योग्यमपि चौषधमेबं परीक्षेत-इटदमें रसवर्यविपाकमेबं गुणमेवं द्वृ्यमेवं कमैंने प्रभावमस्मिन्देशो जातमसिस्नृतावेवं गृहीतमेध निहितमेवं निषिद्धमेवं उपसंसकृतमेवं संयुक्तमनया मात्रयैवंचिधस्य काल प्वावन्तं द़ोशमपकर्ष्युपशमयति वा । तथा तेनाडनेन वा विझोषेण प्रयुक्तमिन्द्रमकरोत् (असंसू, २३.८) कल्पभेदाः-चूर्ण-्यीतकपाय-स्वरस-अभिषन-आासु-तक्रिया-फाप्ट-करक-काथ मेदेनौषधकल्पः सत्तथा (काखिल, ३.३३-३५) पश्वविधस्तु भेषजानां कपायः (कल्प:) निर्यास:, कल्क:, निर्यूहः, रीतः, फाण्टश्र । (असंसू. द) नृपतेरैषषधयोजना-यन्मान्नावद्योजित पाके लघु हादं दोपप्रशमनमल्पया मात्रयाडपि कार्यकरं प्रयलवीयं प्रसाद़करं बलरक्षकमल्पद्रोपकरमग्लनिकरं संस्कारगुण-सम्पन्चं तनुपयुक्तम्
(कासिल. ३.३१-३३)
अनन्यकार्योंड नहितो मब्रिगुस्सम्मतं सर्वगुणसंस्कारसम्पन्नमौपधमास्वादितपूर्वं परिचरहः स्रयमनुप्रयोजयेत् (असंसू. २₹.₹३-३५) भेषजसम्पव्सुभूमौ जातं काले चोद्यूतं कालेनोस्पन्नमविकार्यंम्मितोगजन्तुविण्मून्नजरादिभिरनुपहृतं तत्तद्रोगयोग्यं क्रमेण च विधिनदुपपादितम्
(कासू. 2६.4) औवधविधिः-द्विविधमौषधमूर्जस्करं रोगां च 'स्वस्थस्थौज्जकरं किश्वित्किश्विदाननस्य रोगनुत्
(चचि. १.४) ' उभयमपि चोभयार्मकम् । बाहुल्येन तु निर्देरशः तन्रोर्जस्करं द्विविधं रसायनं चाजीकरणं च। रोगझमपि द्विविधम्-रोगस्य प्रश्रमनमपुनर्भवकरं च। (असंसू. १२.३) पुनश द्विविधम् द्वव्यमद्वव्यं च । तत्र झब्यं न्रिविधम्- भौमसौन्दिदं जह्नममिति । अद्व्यं पुनरुपवासानिलातपच्छायामन्त्रसान्त्वद्वान भयोत्रासक्षोभणहुष्षणभर्स नस्वम्नजागरणसंबाहानादि ।
(असंसू.१२.४)

तत्पुनार्द्विंविधम्-व्यपाश्रयभेदा़ाहै़्ययुक्षि.्यपाध्रयं चेति। (चवि. ८.८6) (असंस् . १२.५)
त्रिविधमौकधम्-ड़ैवन्यपाश्रयं युक्किष्यपाश्रयं सत्वाबजयश्र। तत्र द्वैवज्यपाश्रयं मन्ब्रौषधिमणिमन्रल बन्युपद्वारहोमनियमप्रायश्चित्तोपवासस्वस्ययनप्रणिपातगमनादि । युक्तिव्यपाश्रयमाहारैषधयो जनादि । सत्नाबजयः पुनरहितान्मनोनिग्रहः। (असंस्. 92.4)
पुनरपि च त्रिविधम्-अपकर्षणं प्रकृतिविघातनं निदानल्यागध्य । ते पुनरपकर्षणाद्दयो द्विविधा खा्याडम्यन्तरमेदेन। तन्र बाल्ममपकर्षणं ग्रन्थ्यरुद्रोपपष्षमकृमिशल्यादिपु शस्तहस्तयन्त्रादिभिः । अम्यन्तरं पुनर्बसमनविरेचनादि़भिः। प्रकृतिचिघातनं संशमनम् । तद्धाह्यम्यद्यवेदप्रदेहपरिपेकोन्मदैनाय्यम्। अभ्यन्तरं यद्तरमनुप्रविइग्रा 5 विक्षोभयछोषाइ्छमयति। निद्वानत्यागो यथाद़ोषं शीतोष्णासनव्यायामार्दीनां उर्जनं किग्धस्श्शाद्यम्यवहारशश्र । तत्र शास्रादिसाधये भेष जमनुक्रमते न तु भेष जसाध्ये शख्यादि ।' (असंसू . १२.६.)
पुनरपि त्रिविधम्-हेतुविपरीतं ध्याधिचिपरीतमुभयार्थंकारि च। तत्र हेतुविपरीतं गुरुस्तिर्धशीतादिजे व्याधौ ल्युरुक्षोप्णादि तथेतरस्मिन्नितरव् । ब्याधिविपरीतं दौौ मूलोपक्रमौ तौ च सनेहस्वेढ़ौ लड्वनवृंहणे पः्ञकर्माणि चमनाड़ीनि सधूपधุमाक्कनाद़ीजि च। तथा विम्लापनोपनाहनपाटनार्द़ानि। उभयाधकारि पुनंद्रेख्यपाश्रयमौषधम् । तथा छयां छद्देनमतीसारेडनुलोमनं मद़ात्यये मद्यपानं तुचछछ़ग्वेडम्रिप्रतपनं पित्तिन्तर्गूढ़ विमारंगे वा स्वेद्धः कट्वम्ललवणनीक्ष्योष्णात्प्यवहारश्य बहि:श्रवर्तनाय स्वमार्गाडsपाद्रनाय च। क्रेप्मणि चान्तर्निगूड़े सबधे बहिंःतीतोपचारस्तत्पीहितस्योभ्मणोडन्तः :्रवेशेन कफविलयनायेति। पबंविधं ह्वविपरीतमेव सन्भेषजं हेतुख्याधिविपरीतमथं करोति (असंस्. १२. $4-\mathrm{Q}$ )
पचनकाल:-त्रिभिर्यायैमैंध्यमामेंभेभपजस्य पाक: (इ. सुचि. ३३.३६) जीर्यक्काललक्षणम्-जृम्भाशटद्नदेपमुखरोषाडरतिक्लमतन्द्रा उद्देटनं हस्तपादानाम , आलस्यंय चेल्येवानि जीर्यति भेपजे लिमानि भवन्ति (कागिल. ३.दs) सावशेपौपधलक्षणम्-क्लमो दाहोडॠसदनं अमो मूचर्छा शिरोरजा sरांतिल्बलहानिश्वेत्येतानि साबदोपौषधलक्षणानि। (चसि, ६,२७) आ, को, सं, २०

जीणाँमधलक्षणम्-अनिलोऽनुलोमः स्वास्थयं क्षुधा तृक्णा बलं प्रसनमनस्त्रमिन्द्रियपाटबमुड़ारस्थोपथगन्धादिविरहितथ्वमित्येतानि जीणींषघलक्षणानि
(चसि ६.२६)
औबधमाग्रा-मात्राया व्यवस्थान नास्ति। देहदोपषबलवयोदेशकालाँश्याडsलोच्य भेषजमबचारयेत (अंकंक, ८. त, प्र. पृ. १६८) उत्चरोत्तरासु बयोड $\frac{् र स ् थ ा स ू त ् त र ो त ् त र ा ~ भ े ष ज म ा त ् र ा व ि ऐ ो प ा ~ भ व न ् त ि, ~}{\text {, }}$ यथा वाल्ये (सुस. ३५.३०) मात्राबद़ौपधम् अल्पमात्रत्वे सत्यपि प्रशास्तमहाबेगं बहुदोषहरं सुखकरं पाके लघ्वास्वादृने सुखकरं प्रसल्रश्यकरं रोगघ्नं व्यापत्तावपीपद्विकारकारि नातिग्लानिकरं गन्धवर्णरसोपेते यदूौषधं तन्सात्राबज्ज्येयम् ' ( वसि. ६ १५.१६) अल्पमात्रायाः परिणामः-' तथा बलवति बलवद्यापातुरेडल्पबल्लल्पं का भेपजमकिच्चिकरें भूय एव्त दोपनुत्किशय ब्याधिमुदीरयेन ।' (असंसु. २₹.७) औचधग्रमाणम्-खाल्ये औौधमात्रादिविशोष:जातस्य खिशोः प्रथमे मासि रक्तिकाप्रमाणैषधस्य मात्रा स्यात् । साच मधुक्षीरसिताषृतैः सहाइवलेहरूपेण देया। संबत्सरं याबन्मासादूर्घं प्रतिमासमेकैका रन्तिका वर्धयितब्या। बर्षादूर्ण्व पोउसावर्षपर्यन्तं प्रतिनर्षं माधर्रमाणेन बृन्हिः स्यान्मात्रायाम् आसकतेश्र्य सैब मात्रा स्यात् । बार्धक्ये कमेण मात्राया ह्वासः कतैव्यः ( ह. सुसू. ३५.₹०) क्षीरपाय-क्षीराज्यालोडितौपधस्या हुलिपर्घद्यगम्मणसम्मिता मात्रा। क्षीरान्नादाय-कल्कस्य कोलास्थिसम्मिता मात्रा। अन्चादाय-कोलसम्मितैषधधमात्रा ( सुशा. १०.३३; ) 'द्विगुणा द्यम्रपर्वाद्नुलिजीबनीयानां। तथा संशमनस्य च ।' (काखिल. ३.९०) दीपपनीयानां चूर्णानामौपधमात्राड्रपर्वोकुलिः (काखिल., ३.८९-२०) ऊर्षभागविरेचने नाम वमने तथा विरेचनेऽर्धाग्रपर्वाक्ठुलिरौपधमात्रा (कासिल., ₹. ९१) अश्रमासं यावद्वालाग यथारोगमौषधमौषधस्य चतुर्मागस्नेहमिधितं देयम्। अतः परं जलपिप्टमौपधं समृतं

च्याधावौपधयोजना-सर्वेषामपि च्याधौ 'यथासं निद़ानविपरीतमौषधमवचारयेत् ।) (असंसू. १9.४८) हेतुधिपरीतेनौपधेन कृतेनाऽपि न शाम्यति तदा 'लति त्वनुब्ने निद्धानविपरीतमपास्य ब्याधिविपरीतमेब तदृर्थकारि का ।' (असंसू. ११.४९)
 शोधितः कृरोो गय्य कोष्ठस्वस्पज्ञानं नास्ति तेनाsल्यमात्रमौषधं पेयम् । तथा तत्राडल्पमात्रया सौम्यमौषधं आवरंजारं पीतं सद्धितकरं भबति (अरंसू. २७. $¢ \uparrow->6$ ) बेहल्य पानात्यूर्व मुदु भेषजं देगं ततोडन्युत्तेजनं कोट्टलघुता च भवति (असंसू, २५. ४५)
औपधस्य तीक्षणमध्यमृटुता-पदौषधं जलामिकीटैरसंस्टं देशकालगुणानुगतं नबं मान्राधिक तुल्यवीयोंद्रेब्येंगितं पूंतं स्नेहस्पेदोपपन्नस्य तीद्धणत्वं याति। ए्तद्विपर्यये मन्द्रां प्रतिपयेते।
व्याधेसीक्षणत्वमध्यत्वम्दुख्वानि ज्ञात्वा ह्रणास्य च बलं विच्चार्य नीक्षणमध्यमृद्न्यौषधानि प्रयोज्यानि। यदि रुणो निर्बलो ब्याधिश्न तीष्षणसन्ता मृहौषथं प्रयोज्यम् (असंसू, २6.५९०-ई०)
आग्रुगुपयर्थ प्रतिपक्षमौपधम्-यथास्वलक्षणै: कर्मभिश्र अुษयाइपि दोषमवगमयेत्। तय्यथा-किमाढारेण कुपितो वायुः किं विदारेण तथा रक्षेण लघुना शिशिरेण बा साहूसेन वेगरोधेन वा भयेन शोकेन बेति । ततथ्य प्रतिपक्षमेबौषथं प्रयुज्यमानमाशु सिद्दये सम्पयते । तत्र मधुराम्लल्वणा रसाः कटुतिक्तकपायाश्रेतरेतर्रतिपक्षाः।' (असंसु. २३.३) औषधस्य वर्वम् 'उचितो यस्य यो देश्राल्तज्ं तस्यौशधं हितम्। देदोरन्यत्राडपि वसतम्तत्रुल्यगुणजन्म च॥' (असंस्. २३प-३६)
औषधा डगारम्-औषधसंग्रहस्थानम्, भेषजाडगारम् ( (ुसू. ३६.9६)
औप्यीनां हस्ते लिबन्धनम्-मध्रिता सिह्दौपधिर्हिस्ते बध्यते यथा मूपका अजस्हा वा हतते बना विषापहा (असंसू. ८.99१)
-कर्म-न. औपधकार्यम्, यथा ऊर्वाधो भागोभयभागसंरोधनादि ( गुसू. ४०.4)
-काल-प., औषअघ्रद़ानकालः, 'न हि अम्राप्ताडतीतकालमौपषध यौगिक भवत्वतिए' (असंसू, २३.१२) द्रा औपधसेवनकालाः ? अभकं, केवलसौपषं २ प्राग्मकं पूर्वभक्तस, (का,) ३ अधोमक्त अधोमक्तस्य ( का. ) मघे भक्त-मच्येभक्तस (का.) ५ अन्तराभक्तम् भक्कयोः मध्ये (का.) ६ सभक्तम् भक्तयुत्त्त $ง$ सामुर्रम् भुक्छसादावन्ते (का.) द मुहुर्मुड़ः समक्तमभक्ष बा मुहुर्मुठ़ः ३ ग्रासम्-प्रासे संमिश्र्य ( का. १०) २० ग्रासान्तरम् प्रासान्तरे ( का. ) ( मुज. ६४,६५५)
(काबि. ३.४४.१३)
११ 'निशि च' इति एकादृराधावचारणन्
( असंसू. २३.१२)
-गुण-पु., औषधमत्र दव्यं, तस्य गुणा गुरममन्दादयः
'बहुकल्वं बहुगुणं सम्पन्न योग्यमौपधम् ।'
(असंस् . २ अहस्. १.२०)
-ग्राम-पु., औषधसमूहः ( असंस्, २३.१०)
-श्ञान-न., औषधस्य ज्ञानम्, ' तज्ञानं ब्याधिज़ाना-स्सूक्ष्मतरम्- ( कासिल. ३.१७)
-पेयक-पु., औषधपेपणं। करोति यः, परिचारक:
(चस्. ११.०)
-मात्रा-बी., औषधस्य माश्रा, भेषजप्रमाणम्
( सुशा. 9०.३く)
-वेग-पु., औपधस्य बेगः राक्तिः परिणामो वा
(चबि, २.१२)
-संरम्भ-पु., भेषजक्षोभः ( अहृ. २३.२८)
-सार-पु., जौषधर्वर्यम्य ( ुुचि. १.११s)
-स्तम्भन-न., स्वम्भयति इति, मतधधता, ख्थिरीकरणम्, स्वेदुनस्य बिपरीतमौशधम् (असंस्. २६) 'क्रक्षणं रक्षं सूक्ष्मं दवं स्थिरं यद्द्नृथं लचु चोदिए प्रायसतल्बम्भन समृतम्। (चसु. २०.१₹) यव् सरं कपायं मधुरं च तिक्तं च वत्रायः सम्भनम् (अमंस्. २६) 'वि४क्षाराग्यतीसारच्छर्द्रिमोहातुरेपु घ...सम्भनम् औषधं देयम्' (अंबंस्. २६)
-स्वेद्न-न., स्वेदकरमौरधम्, ' दवस्थिरसरब्बिश्धस्भ्षसूक्षमं च भेषजा स्वेद्नमम ' (असंसू, २₹) औरधि-धी-ब्री., बनस्पतिः (युचि. ३०,३)

प्रभाधयुक्ता बनस्पतिः, यस्सा उपयोगेन ध्याधिएपश्राम्यति (चनि, ५.१६)
-ग्राम-पु., औपधीनां समूहः (अहस्. १८.१५)
-गन्धजज्वर-पु.,-उत्व० (औषवगन्थजः)
( गुछ. ३२.66)
-ग्रहणकाल-पु., बनस्पतीनां संग्रहणकाल:, 'तत्र यानि कालजातान्युपागतसंपूर्णप्रमाणरसवीयंगन्धानि कालातपाझ्भिसलिलपननजन्बुभिरनुपहतगन्धनर्णरसस्पर्शाप्रभावाणि प्रय्यग्राण्युदीच्यां दिशि स्थितानि, तेपां शास्रा पलाइमचिरम्रुुछपर्णानां शरदि स्वक्दृद्धीराणि, हेमन्ते साराणि, यथर्तुपुप्पफलमिति मझ्ञराचारः कल्पाणयृत्तः भुचिः भ्रुरुतासाः सम्पूल्य द्वेवताः अश्रिनौ गोव्राहणांश्र कृतोपवास:
 औपर-क-न., लवण०, ऊपरदेशभरवं लबणम्
(चस्. २4.३र रा. ६.4१)
और्वि., उद्र्रस्येद्यम् ( चसू, १.१०३)
औण्य-न., उव्गदीर्येम्, , हैयस्य नाशनम् (मुख, ૪७,४)

# आयुर्वेद़ीय - राबढ़कोइाः 

## क

[क]
[ कঞ्ष्या]

क-न., जलम्, नीरं कं सलिलं जलम् (ท. ६.३०२)
-ज-न., वनस्पनि० कमल (रा १०.२४३)
कंस- पु., मान०, आाढकप्रमाणम् (चसि ₹.४४) प्रस्थाप्टकं कंसः (चक, १२.२४) (असंक ८ त. पृ. १६Q) षट्पझ्वाशद्विधकशातद्वयतोलकम् (२५६) इृति यावत् न., खनिजधानु०, कांस्यम् (र. १२.२१)
-हरीतकी-स्ती., योग०, कंसे द्शमूलकपाये हरीतकीनां शतं गुडं च द्र्वा कुतो लेह्: अयं श्वयथौ उपयुक्तः (चचि. १२.५०-५२)
कंसीय-न., कांस्यम् ( रा १३.२४)
ककारद्विगण-पु., वर्ग०, कण्टकारी-काजिकं-कस्छपः तैलं राजिका निम्बूकं कतकं कलिद्नफं कृप्माण्डं कर्कटी मयूरी कुक्कुट: कारवेह्ड-कर्कोटी घृन्तांक कपिल्थं चेति। (र ११.१२९)
कक्रुत-पु., बनस्पति०, =ऋषम-क: (घ. १.१२५)
कक्रुद-पु., सर्प०, दवर्करःः (युक. ४.₹र (१)
ककुम-पु., वनस्पति॰, जाइसेदेशोन्दवो वृक्षः
सुगन्धिमूलो विटप० ( डसुक. ६.₹) ग्रकमेहे उपयुक्तः (सुचि. ११.९) सूतिकायाः आचमनस्नानाद़ौ बडन्रकल्पनाकल्पितशिरीषकक्रुमसलिलमुपयुक्तम् ( ुुचि, १५.२४) हिरीषककुमक्राधाक्तान पिचून् विकेशिकाप्रायान्कार्पासादि मयान्योनौ विनिक्षिपेत् (अर. अहशा, २.४४)
क्केरक-पु., कृमि॰, पुरीषजकृमि॰ (चवि. ७.१३) (असंनि. १४.५6)
कक्कोल-पु., बनस्पति०,二क्षोलः (चचि. र६.२१०;) ककोलक-न., = वृहत्कोलक्क् ( मुस्, ४६.२०२)
कक्ष-पु., शारीर०, बाहुमूलम् ( सुसू. ५.११) शारीर, आहुमूलाधःकोटरदशः, कक्षा, वामदक्षिणमेदेने दे अंतराधिम्रत्यंगे ( सुशा. ५.૪) वनस्पति०, तृणम् (चचि. १८.६९) तुणादिवहुलः प्रदेशेशः ( मुसू. १ی.१६) काष्टसमूहः ( चसू. १३.५२)
-ग्रन्थि-पु., रोग०, कक्षायां जायमानो ग्रन्थिः, कक्षा (र. २४.१२१)
-धरमर्मन्-न., कक्षाधार (अंसंशा. ५.७; ) कक्षाधरमर्म, (अह्हाा.) यथा बङ्षणनृपणयोरन्तरे विटपमेवं वक्ष:कक्षयोर्मधये कक्षधरं नाम सर्म, तस्मिन विदे पक्षाघातः, स्नायुमर्मेदम्, पकांगुलप्रमाणम् वैकल्यकरं च ( तुरा. ६.२४) शाखामर्मेद्यम् कक्षाक्षमध्यः कक्षाधारः 'कक्षाधरः' (इन्दु) तस्मिन् विन्टे कुणित्वम् (असंशा. 6.6) सिराश्रयो मर्मविशोषः (अहशा, ४, ४२-४३.)
-पश्श्व्व-पु., मर्म०, कक्षधरमर्म, पां्थंसमीपे कक्षयो: सर्मीपभवाभ्यां कक्षधराभ्यां सह सम्बद्ध:
( सुरा. ६.२द) दू० कक्नधर'
कक्षा-स्री., शारीरप्रत्यक्र०, प्रमाणम्-अप्ककौ स्कन्धै। कक्षे च (असंशा. ८.३०) ' कक्षायुन्रतौ पृथुलौ पीनौ सुल्यअनी प्रश्येये। विपरीतावधन्यौ।
(कासु. २८ पृ. ४८)
रोग०, क्षुद्रोगः, चत्वारिंशत्पित्तचिकारेवेक: (चसू. २०.१४) लक्षणम्-बाहुपार्थौसकक्षासु कुष्गस्फोटा सवेद्ना पित्तप्रकोपसम्भूता पिढका (सुनि. १₹.२६)
' यन्ञोपवीतप्रतिमाः प्रभूताः पित्तानिलाभ्यां जनितास्तु कक्षाः।' (चचि. १२.३१) 'यज्ञोपवीतप्रतिमा इ़ति यक्षोपवीतच्याप्यस्थानमात्रब्यापकाः स्फोटा एव कक्षाशबद्दास्याः।' (चक्र.) प्रायकक्षाऽsसनदेरोमु साऽनिलात्पिप्तात् सूक्ष्रमा लाजोपमा घनाः पिटका भवन्ति (असंड. ३६.) चिकिस्सा-चक्रतैलं प्रश्रामनार्थमुपयुज्यते
( सुसू. $૪ ૪-\gamma ८$ )
' पित्तजस्य विसर्पस्य क्रिय्यया साधयेन्दिषक्। रोपयेस्सर्पिषा पक्कान् सिंद्देश मधुरौषधैः॥
( मुचि.२०.6-6)

कक्ष्या-ब्नी., रोग०, कक्षा (चक.१२.३)
२५६［कन्द］आयुर्देदीय－शब्दकोशः［कबक］

चत्वारिंशत्पित्तविकारेण्वेक：（ असंसू．२०）
द०＇कक्षा’
＇सुविभक्ष्थानम् ।＇（इन्दु）
गुदग्रकोष：（ असंस् ．८．६9
कङ्र－पु．，पक्षि०（चसू．२७．४९）
प्रसदवर्गीयः，दीर्शचच्युर्मदाप्रमाण：ककस्सात्कर－ मल्रार्यो बाणपताईपक्षकः। लोहपृष्डो दीर्घेपद्ध पक्षाधः पाण्डुवर्णभाक ॥（उ．सुसू，४६．८૪）अस्स पुरीषं पक्वशोधस्य विद्रारणं करोति，．．．क कङ्कानां पुरीषाणि च दारणम् ।＇（ मुसू，३७．9०）
 कक्कमुसयन्त्रम्，सर्वेंपु स्थानेष्वधिकारित्वाधन्त्रेपु प्रधानम् ，＇निवर्तते साvववगाहते शाल्यं निगुद्यो－ द्ररते यसात् यन्त्रेध्तः：कइसुखं पधानं स्थानेकु सर्वे $\begin{aligned} & \text { धिकारि।（ सुसू．७．२२）}\end{aligned}$
（असंसू，३૪．२१ अЕसू，२ヶ．४） कङ्रण－पु．，पार्थिवदृब्य०，गुद्रान्धकः（र．१२．१०४）


नम्，，ग्रसाधनम्（असंसू，८．४८）
कङ्रता－ब्बी．，बनस्पति०，अतिबला（ घ．१．२८५）
कङ्ञनी－स्री．，तृणधान्य०，कहुँ，प्रियहुः（घ．६．९०）
क₹्रु－पु．，पक्षि०，प्रतुदवर्गीयः（ चसू．२6．प२）
कङ़ुप्ट－न．，भैषज्यद्यव्य०，＇सुवर्णक्षीरीनिर्यास्：＇
（उ．सुसू，२८．१३）
खनिजद्नव्य०，विरन्नम् रद्रदायकम्，उसारे－ रेवन्＇नाम्ना प्रसिद्धम्，स तु सम्पति नोपलम्यते अतो भेषजादिकर्मणणि तत्समानगुणं
 माराति त्रिधा झुण्ब्यम्बुभावितमू ।＇（र．३．१२७） ＇पर्बतीयमृत्तिका०，तह्दिधा रजताभं स्वर्णाभं च।＇ （शब्दकल्यदुमः ）कर्दुंट द्दिविधं नालिकाख्यं तथा रेणुक्श । गुणाः－तिकं क्टु उषणं रसरख़नमति－ रेचनं कफलं वातमं च गुल्मोदावतीयूल्ल्मणगूट－ नाशनम्（घ．₹．१४१）यवपरिमाणमात्रया प्राहिभिः पदाँचं：सह खादेत्，वाम्बूलेः सह
 जीरसौभाग्रकसमं बर्वूरीमूल्लिकाक्वाथे भूयोभूय： पेयम्（३．१२؟－१३．9）
कङेलि－पु．，बनस्पति०，－अरोकः（रा．१०．२००）
कङेलेल－प．，न．，बनस्पति॰，मरिचाकृतिसुगन्धिद्दब्य० बह्हीफलम्（मुस्．૪६．४＜५）ताम्बूल्द्यब्येवेकं

दुग्गम्（चलू．५，०6）（असंसू，१२．८४－८५） गुणः－कटुस्तिक्त उषगो ल्यु र्य्यो द्रीपनः पाचनः कफनातमो，वक्न्रैरैस्यनाशनो मुसजाब्चहरो， बक्नदौौग्रेग्यनाशानसृष्णापः：
（असंसू．१२．८૪－६4）（घ．₹．३७）
हिं．रीतलचिनी，कावचिनी，चिनीकखाब．
म．कंसोळ．कापूरचिनी．
गु．चणक्वाब．
न．，कझ्रोलक，ना．वनस्वति० वृहत्को्रोलकम् कढ्कोलकम्（ सुसू．૪६．२०२）
कहु－पु．，तृणधान्य०（अह्तस．द．99）तज्ञाततण्डुल－ भ干：पीतवर्णों जायते（र．११．१३१）
（ सुचि．३१．५）
गौरकृष्णपष्टिक：，सर्वप्राणिनां सामान्यतः पथ्यः
（ सुसू．२०．५）
वरकसहशः स्थूल्क हुर्नोम बरकः। गुणाः－मधुरः कषायः रीतलो स्क्ष：स्वादुविपाको रु्यो भझा－ स्थियन्धकृत् पित्तमो बातकृद्दाहभगारस्थिरामन：
（ध．६．\＆०）
तस्य चुर्ण रोपणार्थ प्रशास्यते（ सुसू．३७．२८）
－कृर－प．，म्रियङ्व्वोड़नः（असंड，४९，प．४०८） कह्युक－पु．，बनस्पति०＝कहुन（ घ．६．९०）
कहुणुणी－ब्बी．，बनस्पति०，ज्योतिव्मती
（र．३०．१५－२२）
तेजोबती（र．१०．४२－७६）（रा．₹．३२२）
प्रियन्ठु：（रा．१६．१४२）
－पत्र－पु．，बनस्पति०，पण्यन्बः（रापरि．८．५८） कहुनी－ब्री．，बनस्पति॰，प्रियछ్లुः（ रा．१२．२८） कङ्ग्विण्रिका－ब्री．，कहुधुान्यस्य पिट्टमी इट्टिका
（अंसंड，ช२．पृ．ช०く）
कच－दु．，केशः（ युचि．१．१०८）
न．，वनस्पत्पति，$=$ वालकम् ，（ घ．१．૪৮）
－रिपुफला－क्री．，चनस्पति०，रामी（रा．८．१५२）
－शतन－न．，केशापतनम्（असंसू．३१．३०）
कचामोद्न्न．，वनस्पति०，वालकम्（रा．9०．६९） कचोर－पु．，बमस्पति०，＝कच्चूरः（र．२१．१८－७३．）
कचक－पु．，बनस्पति०，＇कवहक＇इति मालबके प्रसिन्द्।＇स च मध्यलेखानिचितक्कजुप्र ईप－ दक्तमूल：（ड）अइमरीचिकिस्सायामुपयुक्तः। （（ुचि．७．६）

कच्छ-पु., न., देश०, अनूपो देशः, 'जल्मायमनूपं स्यात् पुंसि कच्छस्तथाविघः। (अमरकोषः) तथा कच्छान्तरुहा नीलदूर्वां (रा ८.२₹७)
-प-पु., जल्स्थलोभयचरः प्राणि०; कूर्म:
(चचि. १९.३く) (घनि. ६.४३०) अस्य मांसरस उपयुक्तः, तद्रुणाः स्तिगधो बलद्द पुंस्त्वकरो वातमश्न (ध. ६.४३०)
वनस्पति०-तूणि (रा. १२.३१)
रोग० अयं कफजस्ताल्ुगतरोगः, तलक्षणम्-कूर्मबटुच्चतोडल्पवेद्नश्यिरजः पाण्डुरवर्णः शोधस्तालु. देशो भवति। (सुनि. १६.४३ असंड. (पृ. १७२) रोग० क्षुद्ररोगः कच्छचिका (र २५.१)
-पयन्त्र-न., पारद़स्य खेवद़नाथ्थ यन्रमू, यन्त्रस्वरूपम् विस्तीर्णे जलप्रूर्णे पात्रेडन्यं विस्तींणें खर्परं स्थापयित्वा तन्मधये पण्मृर्कर्पटसन्धिलिता मूषा संस्थाप्या। प्रथमतो मूषायां बिंड तन्मधये पारदं च स्थापयित्रा मूषामुखे लघुलोहकटोरिकां निधाय लेपं कुर्यात्। खदिराइजरहैर्टकर्परं पूरयित्वा प्रज्वालयेत् । एतत्त्रकारकं यन्त्रं कच्छपयन्त्रमिल्युक्तम्। अनया रील्या कच्छपयन्त्र्स्थः स्वेदितः पारदो ड़न्यधातुना सद मर्दिंतो द्वुतं जरति । (र. २. १३—१५)
कच्छापिका-स्री., प्रमेहपिडका० कच्छपिकैषा भोजे 'कूर्मिका'। (सुनि. ६.६) लक्षणम्, सा महावास्तुपरिग्रहाइडवगाढाssर्तिनिम्तोदा श्रक्ष्णा कच्छप- . पृष्ठनिभा पिडका वर्तेते। (चसू, १७.८₹) (असंनि. १०.२०)
-पी-त्री., ध्रुद्रोग० (सुनि. १३.८)
( सुचि, २०.५) लक्षणम्-वत्कफोत्थाः कच्छपपृष्ववहुन्नताः पश्च वा पड् वा कठिनाः पिठका वर्तन्ते। पिडकायुक्तं रोगं कच्छपीमिति विद्यात्। (सुनि. १३.द) (असंड. ३६ पृ. २६८) चिकित्सा-पूर्व स्वेद्येत्। मनःशिलातालकुष्ठदारुकल्कैलेपं कुर्यात्। परिपाकगतां पिडकां भिस्ता घणनत् समुपाचंरेत्। (सुचि. २०५.६) बालानां कच्छपिका लक्ष्कणोन्रता कफप्राया भवति (काचि) द्विवणीय (पृ. १२६)
-रहहा-स्री., वनस्पति मुस्ता (रा. ६.६२)
कचछ्छान्तरहहा-ली., वनस्पति० दूर्वाभेद़: श्येतदूर्वा कच्छु-पु., सी., रोग० कच्छु: कण्ड्डः ( सुनि., 4..94)
-झी-स्री., वनस्पति० हपुषा (रा.४.१२)

कच्छुरा-ब्री., वनस्पति० कपिकच्छू: (चसू . ૪.१५-३२) फणिहारि-धन्धयासकाख्यः ( चसि. ८.३८)
फणिकारी कच्छुरा (इन्दुपाठः)
(असंड. २२ प् प. १६४)
बहुकण्टका (सुज. ४०.०४) घन्वयासः
(घ. १.२०)
शुकरिम्त्रि: शूकशिम्बा ( सुसू.₹९.6)
(सुड. 8०.990)
मारतातीसारे कच्छुरामूलैश्य साधितं क्षीरं भोजने पश्यम्। ( सुउ. ४०.११9) पिच्छाबस्युपयुक्तमेकं द्वव्यम्। सदृधिका कच्छुरा-कछतिकानान्नी शूलातिसारनाशिनी ( सुड, ४०,११३)
कच्ूू-स्री., रोग० क्षुदकुष्टेवेकम् । लक्षणम् स्फिक्न पाणिपाद्रभव्राः सदाहाः स्फोटाः कच्छूपदवाच्याः। (सुनि. ५.१५) चिकिस्सा-नक्तमालज तैलमक्यद्धर्थमुपयुज्यते। कटुकौषधिसिन्द्रेन तैलेन अभ्यहो हितः। ( सुचि. 20.96-9९)
-ध्मा-त्री., वनस्पति० हपुषा (ध, २.९)
-रा-ब्री., बनस्पति० कच्दुरा द्ध० 'कच्छुरा'
(अहसू. १५.३८)
कच्छोत्था-त्री., वनस्पति० कच्छरहा मुस्ता (रा.६.५s)
कजल-न., अंतनद्रव्य० दीपशिखोन्नवः, तुर्थकं कजलतुल्यभागं ताम्रपात्रे सर्पियुयुतं घृंट्टा अझ्ञनं प्रक्तिन्नबर्त्मन्युपयुग्त्तम । (सुउ. १२.५३) कजली ( र, २०,६४-६७)
कजल्री-स्री., पारदकल० "धातुभिर्गन्धकाद्येश्र निर्द्वैैर्मर्दितो रसः-(पारदः) सुर्रक्ष्णः कजलाभोऽसौ कजलीत्यमिधीयते II" (र. ८.५)
-बन्ध-पु., पारद्बन्ध० पारदगन्धयोः सुश्कक्ष्णा कजली तत्तद्दोगनाइकविशिशौषधिसंयुक्का कजलीबन्ध इत्युच्यते। 'कजलोपमा कजल्री तत्तद्योगेन संयुक्का कजलीवन्ध उच्यते।' (र. 99.6५)
कर्वीपद-पु., देशा० कुरुक्षेत्राद् दक्षिणदेशः 1 दृविडचोलद़ेशस्य राजधान्यासीव्; अद्यत्वेपि ' काञीकाई्वीवरम् 'इति प्रसिन्द्धै।
(काखि, २५.१२ पृ. ₹ ६४ का उपोद्धाते पृ. ६ऽ)
क्शुक-पु., पारददोष० कब्रुकः आवरणम्, पारदस्य पर्प्याधा गुणाच्छाद़का दोणाः (र. १.८१) नागवद्नाददिससदोषाः (र. ८.६४) सस्तकझ्कुका:-
＇पष्टंडी，पाटिनी，भेदी़，द्रावी，मलकरी，अन्ध－ कारी，ध्वांक्षी，इति सत्तकश्कुणकाः（र११．२२） क ध्धुका－स्री．，वनस्पति० अश्वगन्धा（ध १．२७२） कभ्भुकिन्－पु．，गनस्पति० ह्रारमन्थः चणक：
（रा १६．१५६）
यवः（रा १६．१२४）
कश्शुकी－र्ती．वनस्पति० क्षीरकहुकी，क्षीरीचृक्ष इति यावत्（र 99．५३－५．）क्षीरान्विता मूलक्तुल्य－ कन्द्रा सहाप्रपत्रा सितरक्तकाण्डा इवेतवपु：शाब्दात् घनगर्जितात् पह्धवान् बिभर्लेंबा रसाय्रनविधिना उपयुज्यते।（असंड．૪श，पृ．प२०） कश्चोल्री－त्री．，चषकः，कटोरी，वाटिका（र．५．२१）
कञ्ज－न．，वनस्पति०，कमलम्（र．१०．२४₹） कर्जीर－पु．，वनस्पति॰，गण्डीरः＇कडवा सुरण＇इति म．भाषायाम्।（असंसू．७．१४९）
कट－पु．，कटि：इ्यमरः किलिख－तुणम्－（गी．ल．को，）
－कटेरी－स्री．，वनस्पति० दा हहहरिना
（चचि．६．३२）（घ．१．१६）（असंचि．१४）
－पूतना－ख्री．，बालग्रह० रीवपूतना（काचि．） बालग्रह：
－सा－त्री．，वनस्पति० गिरिकर्णिका（असंड．४५）
－भी－स्री．，वनस्पति० ज्योतिष्मती（घ．१．२६७）
कृष्णश्वेतभेदेन द्विधा，तत्र श्वेताsधिकगुणा，
कटुः，उब्णा，वातकफहरा，गुल्मविषाडsध्मान－ सूलाऽजीर्णरूजाइामनी। केचित् कटर्भीं गिरि－ कर्णिकां आहुः। （रापरि．९．३७ सुक． 4 १०－96）
लताझिरीषः，कण्टकशिरीवः，लघ्युज्योतिध्मती लता（सुचि．३१．५）
－रार्करा－सी．，अमिद्धग्धर्करा（सुचि，२२．४）
अद्वधसुधापाषाणः गालेष्टी（ सुसू．११．११）
कटङेटेरी－्री．，वनस्पति॰ दार्हरिद्धा（चचि．६．३२） （ध．१．५९）（असंचि．१४）
कटत्र－न．，कषायितश्वर्मसण्ड：（र．७．५－९）
कटस्भर－पु．，बनस्पति० टिण्टुकः（ध．१．११४） （कटम्भरा）－ब्बी．，रेवतीग्रह० जातहारिणी；अन्यलक्षणम्－ －विनापुष्पं तु था नारी यथाकालं प्रणइयति । कुशा हीनबला कुद्धा साडपि चोक्ता कटन्भरा 11 ＇ （काक．रेवर्तीकर्प० ३२．३३） बनस्पति० महापैशाचिकघृते एकं द्वंब्यम्；कटभी （चक．चचि．く．४6）

महाबला（रा．४．४२४）
कटाह－पु．，भाण्ड० लोहादिनिर्मितं भाण्डम् （सुसू，५．६）
घ्रणकर्मोपयोगार्थ भाण्डम्（असंसू ．३८．१५）
लोहपात्र० द्वस्वेदार्श्रमुपयुज्यते（सुचि．२२．१३） महति कराहे कुण्डे द़ोण्यां वाsवगाहयेत्
（असंस्．२६．६）
तैलपात्र०（मुचि．२५．४०）पाठभेदः
कटि－ल्नी．शारीर० वातस्थानेप्वेकम्（चस्． 20,6 ）
 （सुसू．३५．१२）अस्थिधटितः श्रोणिपर्यायो भागो य ऊरूललकास्थिभ्यां संधीयते।＂कंबर＂ इ़ति म．भाधायाम्।（अह्डू，१२．१）
श्रोणि－वातः，श्रोणिगुद्संश्रयः तडुपरि अधोनाभे： पक्रारायः（सुसू．२१．१६）पकारायकटीसक्थि－ स्थानं वातस्प（अहस．१२．१）मुहुश्रारी （वात：）पक्काधानगुदालयः（मुनि．१．९） पकाधानालयोडपानः（गुनि．१．१५）पुरीपा－ धानं．．．．．．．．पक्काइयश्व उत्तरगुदं च（चशा． ३．६）पुरीपाधारभ्व ．．．．．प पक्काशयश्य उत्तरगुदं च（चश़ा．ज19०）कफामपित्तपकानां वायो－ मूंत्रस्य（ अह्रा़ा．₹199）आशयास्तु वाताशाय－ पकारायः मूत्राशय：．．．（इति सुशा，4．5）
－फपाल－न．，अस्थि० कपालसटरां अस्थि
（ मुनि．૪．૪ असंशा，५．64）
－कपालवेद्ना－स्री．，रोगलक्षण० कदीरुबा
（सुनि．૪．૪）
－ग्रन्थि－पु．，लक्षण० कटिप्रदेशस्स्थो ग्रन्थि：
（र．२૪．१३१）
－ग्रह－पु．，रोगलक्षण० कटेर्म्रःः（चचि．११．१३） बेन्द्ना० कठ्या ग्रहुणम्（सुड 80.906 ） कख्याध्रितः शूल：（र．१८．१२く）
－दौर्बल्य－न．，लक्षण० कटिस्थानस्य दौौल्यम्
（चचि．१४．१३इ）
－सग्न－न．，रोग० वङ्नणसन्धेर्वेंश्लेषणम्，चिकिसा （कटिभ⿳亠二口犬）विश्लेषितमस्थि यद्यधोगतं स्यात् तर्हि तदूर्ण्ध कृत्वा बध्नीयान्। ऊर्श्वगतं चेद्धः－ कृत्रा बध्नीयाव्（ युचि，३२．६）
－पर्ष－पु．，कुरक्षेत्रात् पूर्वंदेशः，वड्गतदेदो उर्धमान－ प्रान्ते बतैमानः कटवाप्रदेशोडय्रमिश्युच्यते।
（का उपोद्वाते प．१३७）（काखिल．२५．७）
-रूल-पु., न., रोग० चतुःपषिसूतिकारोगेब्वेक:
(काखि. ११.6-9४)
-सड्रहं-पु., रोगलक्षण० कदिग्रहः: (चसू.. १४.२२) कटिकतरणण-कटिकतरुणमर्मन्-न., शारीर० मर्म० पृष्पवंशमुभयतः प्रतिश्रोणिकाण्ठमस्थिर्नी कटिकतरुणे नाम मर्मणी। (सुशा, ६.२६) पृष्ममर्मैदम् (सुरा. ६.६) श्रोणिकाण्डास्थिस्थानेडस्थिमर्म
 लग्रमाणं कालन्तरमाणहूरं च (असंशा. ७.१६ ) कटिल्ध-न., वनस्पति० दीर्घेपन्रा वर्पाभू: (अरु,) रकपुनर्नवा (हेमाद्धि अहुसू, ૬.6८) कारवेल्धम् (र. २.२७.२८)
कटी-ब्री., कटी (सुसू. इ५.१२)
कटु-पु., गुण० रस० तिक्तः, कडुः पडूसेष्वेक: (चसू. १.६६) उपणम् ( सुस्. ४६.३३६) कफप्रशामन:
कटु: स्यात् कटुतिक्तयोरित्यमरः। रसलक्षणंउद्दे,जयति जिद्बार्रं कुँचंश्यिमिचिमां कटुः। स्रावयल्यक्षिनासास्यं कपोलौ दहर्तीव च ॥
तिक्ररसः पिचम्रशामक:
(चसू, १.६०र. २.७९ अहससू. १२.५२) योग० त्रिकट्ड, शुण्डीमरिचपिष्पली चेत्येषां समभागमिश्रितंत चूर्णम्। (र. ५.१२)
पु., बनस्पति० राजिका (र. १०.७₹-७६)
अपामार्गः (र. ३.३८८)
कटुका (रा. ६.५६)
चिन्रकः (घ. २.८०)
स्री., कट्री (रा. परि. ३.४३ )
(कट्बी-त्री., वनस्पति० कटुरोहिणी
( सुसू. ४४.२६)
कटुका (सुचि. ₹७.३७ रा. ६.५६)
काकमाची (ध. ४.२१)
-कामता-त्री., लक्षण० कटुरसस्येच्छा
(चचि. १६.२५)
-ग्रन्धि-ख्री., बनस्पति० पिप्पलीमूला (घ. २.०4)
झुण्ठी (रां. ६,१२९)
-तिक्तक-पु., वनस्पति० आणणः (रा. परि, ४.9०)
-तिक्तका-स्बी., घनस्पति० शाणुप्पी
(घ. १.२००)
-तुण्डिका-स्री., वनस्पति० बिम्बी (रा. ३.३०२)
-तुम्विका-तुम्बिनी-ब्री., बनस्पति० कटुतुम्बी (र. १9.५२-५०) (रा. ३.२३४)
-तुम्बी-ब्री., बनस्पति० गुणाः-कटुस्तिक्कातीक्ष्णा हिमा (भाप्र.) कटुविपाएी (भात्र.) बासका हाह्या ( भाप्र. ) वातजित् ( रा.) पित्तघी ( भाप्र.) कासश्वासच्छार्दिविवज्वरशोफवणशूलमी, अपरास⿳े़्रे योनिधूपनाध्थम् (सुशा. १०.२१) पल्खवा लेपनार्थम (चचि. १४.46)
(घ. 9.960)
-तैल-न., भैपज्यद्ध्य० सर्षपतैलम् (अहस . ४.४१) तत् फीहनाइने परमौबधम् । कटुतैलं योनिधूपनद्वब्येकु मिश्रणार्थम्। (सुशा. 9०.२१) गुणाःकटुतिक्तमुणं पित्तदाह्करं ग्राहि कृमिकण्डुकुषमेदोवातरोगेपु शस्यते । (र. १७.१९)
कटुरसयुक्ततैलम्, निम्बाsवसीकुसुम्भमूलक-जीमू. तकवृधककृतवेधना 5 कैकस्पिद्धकहृस्तिकणपपृथ्रीकापीलुकर से हुदी़ीशि:्रुसर्ष पसु उर्चलाविङ जज्योति व्मतीफलतैलानि। तद्वुणाः-तीक्षणानि लघून्युप्णवीर्यांणि कटूनि कटुविपाकानि सराण्यनिलकफकृमिकुष्ठमेहशिरोरोगाइपहराणि चेति । (सुसू, ४५.११५) -त्रय-न., योग० त्रिकटु (ध. ७.६) शुण्ठी मरीचं पिप्पल्डी (र. १३.४९) हृति ग्रीण्येतानि त्रिकटुपदे़न ब्यपदिशगन्ते।
त्रिक-न., त्रिकटु (सुसू, ३८.१३-१५)
(रा. २२.૪)
-त्रिकाध्य-वि., त्रिकटुम्रधानः ( सुड. ४०.१४५)
-दल्ग-स्बी., बनस्पनि० कर्कटी (रा ५.२५२)
-निप्पाब-पु., वनस्पति० निम्पावभेद्-निप्पाव: (रा १६.१७し)
-पन्र-न., वनस्पति० पर्पट: (रा ५.६६)
-पत्रक-पु., बी., वनस्पति० सितार्जिक:, अर्जकभेदे, कुठेरकः (रा. 90.८५)
सुमुख:
बनबर्नरिका (व. 4.46 )
(-पत्रिका) स्री., बनस्पति० क्षुद्चझ्नु:
(रा परि ૪.२२)
कारी (रापरि. ८.२६)
-पर्णिका-स्री., चनस्पति० क्षीरिणी काश्श्नक्षीरी
(ध. २४० १)
-पर्णी-ल्री., वसस्पति० क्षीरिणी कांचनक्षीरी-
(घ. १-२૪०)
-फल-पु. ब्री, न, ( फल ) वनस्पति० पटोल:
(रा ३.७₹)
-फला-त्री., वनस्पति॰ कटुतुन्बी (रा ३.२३४) काकमानी (ध, ૪.२१)
लताकस्तूरी, अन्ये द़क्षिणापथप्रसिनंद्धं,
सुगन्धि पझ्मल्माहुः (चक, चचि. २८,१५२)
श्रीवल्धी ( रापरि. ८.३३)
न., (फलम् ) वनस्पति०-क्रफलम्
(र. २७.१२६)
-कद्कोलफलम्-कक्षोलः (असंस्. १२.८૪.)
-बीजा-ब्री., वनस्पति० पिप्पल्डी (रा. ६.9०8)
-भद्र-न., बनस्पति० खुण्ठी ( घ. २.८२)
-मेद्विनिका-स्री., वनस्पति० जीरकभेद्दः, कृषगजीरक:
(रा. द.9०४)
-मत्स्यक-पु., जलचरप्राणि० शकरी झुक्कमत्सों वा (चक्रः चचि. ३०.१२7)
-मूल-न., वनस्पति० पिप्पलीमूलम् (रा, ६.११२)
-रस-पु., रस० कपणः रसः (मुसू. २१.११) प्रॉप्मझरसः स्लेप्मणः पैच्छिल्यं गौरबं चाडुड निहन्ति। (काखि. ६.इ४) तस्य कर्म-गलामयोदर्दक्काष्टसकरोफजित, घणाचसादनः केदमेदों वसामजझकृन्मूत्रोपशोषण; दीपनः पाचनो रुच्य: शोधनोऽबस्य शोपणश्रिछनति बन्धान् घोतांसि विबृणोति कफापहः। अतियोगेन तुम्णा गुक्रलक्षयं मूच्छामाकुझनं कस्पं कटिपृष्टादिपु व्यथां करोति । (अहृसू. १०.१७-१९) कफम्रश्रामनः
(चस्. १.६६)
रसलक्षणम् जिह्नाग्रमुद्दे जयति, चिमचिमां कुर्वन् अक्षिनासास्यं स्रावयति, कपोलैं दहलिबात्रतिप्टते।
(अहस. 90.4 )
-रोहिणी-त्री., वनस्पति० स्न्यशोधनगणे एकं दव्यम् (चस्, ४.१२ (१८) लेखनीयरणणेण्चेकम् (चसू. ४.२ (₹) कटुका (सस्. ₹७.१६) (अहसू. ११.१५)
-लावण्य-न., कटुस्च लवणस्वं चेति ।
(असेस्. १२.३०)
-वार्ताक-पु., वनस्पति० वृदृतीभेद्, बनबृन्ताकी, वम्यवार्ताकीफलम् (र, १ै०, ऽ३-४६)
चार्ताकिनी-र्बी., वनस्पति०, कण्टकारीभेद़: कासबी (ๆ. १.९s)

चार्तांकी-बी., वनस्पति० कग्टकारीभेदः ल्ष्ष्मणा
(रा. 8.१२४)
विपाक-पु., विपाक०, दृष्यस्य त्रिबिधेपु विपाकेप्वेक:, (असंसू. १.₹८)
-स्नेह-पु., वनस्पति०, सर्यपः (घ, ४,४२)
कट्रु-पु., रस०, कहुस्तिच्छो रसः, यथा शुण्ठीमरिचादि-
 कडुः, पु., घन० रस०
पु., वनस्पति॰, सर्षपः ( घ. ४.र२)
ब्री., घनस्पति॰, कटुका (घ. १.२८)
न., वनस्पति०, ग्रपुसमू (घ. १.१64)
खदिरसारः ( गुचि, จ×.२१)
लताकस्तृर्री तांनूल्द्यद्येव्वेक द्रि्यम् (चस्. ५.४6)
(सुचि. ४६.२०२) (र. १३,द५)
भरीचम् ( रा. ६.१३३)
वि. कहुरसात्मकं ग्यया मरीचादि ( सुस्. ४६, २२१) ' प्रायस्तिक्कहुकं बातल्मबृव्यं चाडमृतापटोलनागरषिप्पलीलगुनेम्योडन्यन्न ।' (असंसू, १८, २६)
नणण-पु., कटुकद्वव्याणां संग्रह्वः। कटुको हिक्नुमरिचकुमिजित्पन्यकोलंक कुटेराद्या हरितका:
(अहस . १०.३०-३१) (असंसू, १८.२૪) ने० कटुकवर्गः
चौग्धिक-न., यनस्पति० (असंड. ४४ प, ३द८)
-प्रियता-ल्री., रोगलक्षण० (चनि. १.३३)
-फल-न., घनस्पति० लताकस्तुरिकाफलम् (सुसू. ४६,२०२)
-विन्दु-पु., अब्रलेहेकल्प०, सोथम्रमर्द्नः
(काखि, १५.४८-84)
-रसयोनि-खी., कटुरसस्योत्वत्तिस्थानम्
(असंसू. १द.३०)
-रोहिणी-बी., बनस्पति०, कटुका (ध. १.३७)
-चर्ग-पु., कठुकरसद्व्यसंग्रहः, 'पिप्पल्यादि: सुरसादि: रिश्युमधुशिग्रुमूलकल्गुनसुमुसरीतर्शीत-

लाझलकीशुकनासापील्लुप्रभृतीनि द्रव्याणि सालसारा-
दिश्रप्रायशाः कटुको वर्गः ।' (सुस्. ४२.१9)
कटुकस्कन्धः (चबि, ८.१४२) दु० क्टुकसंजघ,
-बह्धी-त्री., बनस्पति॰, कट्यी (रा. परि. ३.૪३)
-सर्पिस-न., सिद्ययोगा०, सिद्धधृतकल्पः (काक
विदोपकल्प पृ. २२₹)
-सात्क्यता-ली., भोजने कटुरसस्य अधिकाम्यास:, तस्या गुणदोपाः ' पक्तेरुपचयं काइयं रैक्ष्यं शुक्रबलक्षयम्। पित्ताइनिलम्रवृध्धिं च कर्याव् कटुकसास्म्यता ॥' (काखि. ५, ४५)
-सल्ध-पु., दन्यसंग्रहै, कटुकवर्गः, 'पिप्पलीपिप्पर्लममूलहृस्तिपिप्पहीचन्यचिन्रकहृद्रवेर मरिचाजमोदार्दक्रविडद्न कुस्तुम्बुपुपीत्रुतेजोबत्येलाकुष्टमह्धातकाइस्थिहि हुनिनियोसंकिलिममूलकसप्षपल्गुनकरक्ज-शिग्रुकखरपुष्पभूस्तृणसुमुससुरसकुठेरकाऽर्जकगण्डीरकालमालकपर्णासक्षवकफणिजझकक्षारमूत्रपित्तानि इति ।' (चवि, ८.१४२) द्र० कटुकवर्ग.
कटुका-ब्री., वनस्पति० कटुरोहिणी (सुड ४२. १११) (असंड ४२) गुणाः-तिक्ता कटुः शीतला लघु रुक्षा भेद्नी दीपरनी हृघा (भा. प्र.) रेचनी पित्तकफहरी रकदोषदाहाहाइचकथासविपमज्वरहरा
(ध. १.३ь)
角. — कुटकी.
गु. -कडु.
म. -कुटकी, काळी कुटकी.
बं.-कटकी.
फा.-सर्वके सियाह.
कटुकाद्यघृत-न., सिद्धघृत० पांडुरोगे उपयुक्तम्
(चचि, 9६.86-४s)
कट्रकालाबु-ब्री., वनस्पति०, तिक्ततुम्बी
(सुशा. १०.२१) (चक. ₹.३)
कटुकालानूनी-त्री., कटुकालाबूनी;
कटुकालम्ब्बुनी-त्री., कटुकालानुनी;
वनस्पति० तिक्त तुण्डी (रा. ३.३०२)
कटुकास्यता-न., रोगलक्षण०, पित्तज्वरस्य एकं लक्षणम्, मुखस्य कटुरसत्वम् ( चनि. १.२४)
कट्रुकिका-खी., वनस्पति० तन्मूलकल्कोडर्रारोगे तक्रेणोपयुक्तः (असंचि, १०)
अरण्यकासमर्दिका, कटुतिक्तपुजाइर्कफल्यकारफला
प्रसिद्या (ड. सुसू. ४६.२६२)
तिक्तारिका (ड, ४६, २६२)
कटुचह्धी-( रापरि. ३.४४) गुणाः-' कटुका शीता रच्या कफनाश़ी श्वासार्तिज्वरराजयक्ष्मनितारिणी (रापरि. ₹.४૪)
कहूपण-न., बनस्पति० पिप्यलीमूलम् ( रा. ६.११२)
गुण्ठी (रा. ६.१२४)
कटोरिका-ब्री., शरावः (र.ऽ.१३-१४)
आ. को. सं. २१

क्टोरी-बी., चषकम् (र. ८.१२)
कट्फल-पु., न., वनस्पति० बेद्नास्थापनरणे एकं दुव्यम् (चसू, ૪.१८-૪6) सन्धानीयगणे ए़ंक म्रब्यम् (चसू. ४.\& (५) श्रुक्रशोधनगणे एकं दव्यम् (चसू. ४.१२-२०)
घणाsबचूर्णनार्थम् उपयुक्तं दुब्यम्
(काचिद्विन्नणीयअ० १८)
सोमबल्कलः (सुसू. ३८.૪३)-लधुकाइमर्यः, जातिपत्रिकाबद्स बीजोपर्यंपि कोमला ल्वर्वत्तते, सैद रामपत्री (अहकोष) गुणाः-रक्तपित्ते पिपासां दाहं च शमयति (चचि. ४.७३) कटुस्तुवरस्तिक उप्णस्तीक्षणो स्व्यः क्षुत्करः ( शालिग्राम नि, ) कफवातमो गुल्ममेढाऽमिमान्यदाद्ज़्वराऽरोोग्रहणीपाण्डुकासभ्वासगलमयमुखरोगादीनां नाशाकः
(ย. १.७३)
हिं.-कायफल;
म.-कायफळ, कुम्भ्याचे फळ;
गु. -करी फल ( नाड. ) कायफल ( शालि.)
बं.-कायफल, कायशाल (शालि.)
फा.-उदुलवर्क ( शालि.)
पु., कुमुदा़ा, रोहिणीभेदः (अहसू. १५.२६)
न. काइमरी ( ह. सुक. ५.64)
कक्रोलम् (रा. १२.६९)
(कट्फला )ब्री., वनस्पति० वृहती
(रा 8.9२?)
वार्ताकी (रा ७.१२८)
काइमरी (रा. ३.9४६)
देवदाली (रा. ३.२४२)
मृगाक्षी (रा. ५.२५)
काकमाची (रा, ४.३५)
कह्वङ्ज-पु., बनस्पति०, अरत्डः, स्योनकः, इयोनाकः
(चचि. ३०.३२) ( सुड. ६१.२३)
(घ. १.११४) टिण्टुक:
तिन्दुकः (असंचि. प)
कट्वम्लरसत्व-न., पित्तस्य कर्म (असंसू. २०.२०)
वनस्पति-तिक्कतुण्डी, बिम्बी (रा. नि. ३.३०२)
कट्वर-न., सस्नेहं तक्रम्, ' सस्नेहं दधिजं तक्रमाहुरून्ये तु
कट्ररम ।' (सुसू, ४६.849) (चचि. ₹.२६6)
'अन्ये तु सौवीराम्लमथात्यम्लं काझिकं कट्यरं
विदुः 1' (ड. सुसू. ४६.૪५१)
निर्जलं तक्रमक्लं वा तक्रम (चनि. २.४)
अस्नेंहं दधि ( मुसू . २१. २१)

श६२ [कद्वलबु] आयुर्वेदीय-अव्देकोशः [कण्टाफल]

कट्वलाबु-पु., बनस्पति०, कटुतुम्बी (र. ५.१६५) कट्वी-ब्री,, बनस्पति कटुरोहिणी (सुसू. २૪.२६) कटुका. (सुचि. 2., ३० रा. ६.प६)
कट्व्यअनी-ब्री., वनस्पति० कटुका (रा. ६.प६) कठिभर-पु., वनस्पति० कुठेरकः, अर्जकः (रा. १०, ८૪) कठिन-वि,, गुण० काटिन्यकरः गुणः मृद्दुविस्वः, स्वगिन्द्दियग्राद्यो गुणः (चशा. ६.१०) 'ढढने कर्मणि शक्कि: ' (हे अहसू. १.१८) पार्थिवद्रव्य गुणः (सुसू, 89,8 (9)
पु., वनस्पति० नीहिः ( रा. 9५.976)
-फल-पु., वनस्पती० कपित्यः ( रा. १9.944) कठिना-ख्री., वनस्पति० काकोटुम्बरिका (रा. ११.१४२) -संस्थान-वि., कठिन स्वरूप यस्य, स गुल्मः, 'गुखः कठिनसंस्थानो गूढ़मांसान्तराश्रयः। अचिवर्णः स्थिरभ्षैब व्वपको गुल्म उच्यते II' (चचि, ५, 80)
कठिद्ध-पु., बनस्पति० पुनर्नवा, कठिल्लकः (चक.) (चचि. ₹.१८s)
कठिल्धक-प., न., बनस्पति० पुननंबा (घ. १.२५४) पुनर्नबाभेद्:, रक्तपुनर्नवा (चक.चचि. ३.१८३) पुनर्नेवाशाकम् (डसुड. ₹९, १५9) न., फलशाक० कारवह्ही, तस्य फलं कारवेद्धकम् (र. 9८. ४七-प२)
कडर्य-पु., बनस्पति० किराततिक्कः (घ. १. ३४)
कडायखं-पु., रोग० कलायसङ:
(अहुनि १५-૪६)
कडार-न., खनिजधातु० मुण्डलोहम् (ध.द.२७) मृदु कुण्डं कडारं च त्रिविधं मुण्डमुच्यते। यद्बतं भज्यते भंजे कृष्णां स्याच्तत्कडारकम् ॥

$$
\text { (र. } 4.68-36)
$$

कण-पु., 'कुण्डक-' इति स्यातः, स््णत्डणुलः, ' कणी हृति म. भाषायाम् (चशा, ८.३४)
(असंड. १पू. ५)
बनस्पति० पिप्पली (अह्तस . १५.9)
(कणा) बी., पिप्पल्डी (र. २.64 थ., २.५₹)
-गुग्गुलु-पु. नियास० गुग्गुलु० (रा. १२,१८६)
गुणाः-कटुरण्गः सुरमिः रसायनः
ड्युक्रुजीरकः (घ, २.६८)
बृहत्पारी, बन्यजीरकः (घ २.৬२)
बातकफमः शूलगुल्मोद्राडsध्मानमः।
(रा. १२.८६)
-जीरक-पु., बनस्पति० जीरकभेदः, शुक्जीरकः
(घ, २.६८)
कृष्णजीरकः ( ध. २.৬०)
-जीर्णा-( खी., घनस्पति० जीरकमेद्दः, श्येतजीरकम् (रा. ६.१०२)
-धूप-पु., ध्रकल्प० कणायुको बाख्यहापढ़ः
-भ-पु., कीट० मक्षिका चतुप्यद्यः (इ. सुक ८.२६) मुग्बसंदंशाबिपः (सुक. ३.4) अस्य विषयुक्तदंसोन विसर्पादिलक्षणं भवति (चचि, २२.१५२) दैशलक्षणानि शूल्योफविसर्पवमधुज्वरा जायन्ते दृंशः कर्णिकाकारः इयावरक्तो विशीर्यते च (असंड, र३) (मा.नि. बिपरोग ४२) 'संेें एव कणभाः साप्याः ।' ( ड. मुक ८, २६-२७)
-भक-पु., सबिपकीट० अझ्निग्रकृतिकः पित्तजरोगान करोति (सुक. ८.द) (असंड, ४२ पृ. २५१)
चीरका-र्री., मनः शिलाप्रकारः, 'मन:शिला त्रिधा प्रोका इयामाइी कणवीरका। सण्डाख्यातेति ...।' (र. ₹.९६) लक्षणम्-' तेजस्विनी च निगौरा ताम्राभा कणवीरका ।' (र. ३.8. )
कणक-पु., धान्यनिस्तुपः (चशा. ८.४।)
-श्षार-न., सनिजद्धव्य० टंक्ष्गक्षारः (रा. ६.२४) कणाब्वा-र्री., वनस्पति० शुकुजीरकः (रा. ६.१०२) कर्णिका-त्र्मी., वनस्पति० तरणी (घ. 4. 984 ) धान्यावयव० कुण्डकाजातः स्यूलत"डुलाबयवः

$$
\text { (चशा, } 6, \text { २४) }
$$

कण्ट-न., सनिजधातु० मुण्डभेदः (घ. ६.२७)
(कण्टा )-त्री., यनस्पनि० कुरण्टकः (रा. १०.२४०)
-तनु-सी., बनस्पति० दृद्ती (रा, ४,१२१)
-द्ला-बी., घनस्पति०केतकी (रापार १०.१)
-पत्रफला-त्र्री., बनस्पति० मझ्नव़्ण्डी (रापरि ५.४৮)
-पत्रिका-त्र्री, बसस्पति० वार्ताकी (रा. ५.१२७)
-पान्द-पु., थनस्पनी० विकद्रतः (रा. ९.५४)
-पुछा़ा-स्री., बनस्पति० गुणाः-कटुरुष्गा कृमिइूलविनाशिनी (रापरि. 6,\$ पू. ३३4)
-पुछिका-प्री., बनस्पति० कण्टपुद्धा
( रापारि. ४.३)
-फल-पु., बनस्पती० क्षुद्रगोक्षुरः (रा. ₹.३३१) गोक्षुरः (घ., १.१०३)
घतुरः ( रा. १०.१२)
लताकरनः (रापारे. ८.२४)
पनसः, (रापारे, ११.ऽ)
－फला－बी．，बनस्पती० कर्कोटकी（रा．6．२७६） कारवह्दी（रा．५．२७く）
जीमूतकः，देवद़ाली（रा．₹．२४३）
－फली－त्री．，वनस्पती० झिझिझिरीटा
（रापारि，४．५३）
－वह्ही－ल्बी．，वनस्पती० श्रीवल्धी（रापरि，८．३०）
चार्ताक－न．，वनस्पति० कण्टमयी वार्ताकी
（र．१०．५३）
－चृक्ष－पु．，वनस्पति० तेजः फलः（रापरि．११．१८）
चृृ्ताकी－स्री．，बनस्पति० वृन्ताकी，वार्ताकी
（रा．५．१२6）
－वेध्य－वि．，कण्टकवेधि，कण्टकेन यथा विषेदेंब
भस्मांथ्य घनाघातेन तनूक्कृतं लोह्ताम्रादिधातुपश्रम्
（र．१२．१४＜－१५१）
बृन्ताकी，चार्ताकी（रा．७．१२७）
न्रपुसम्（रा．२．४६）
कण्टपुछ्बा（रापरि，४．今；पृ．३३५）
द०० कण्टपुख्वा
वर्त्रुरः（रापरि．८．१२）
वंशः（रा．५．२१४）
कण्टक－पु．，वनस्पत्यंग०，तीक्ष्णाग्रं चनस्पत्यद्नम्
（चसू．१．७२）
पु．，वनस्पति० गोकण्टक（इन्दु असंड．२८ पृ．
२०३）गोक्षुरः（रा．३．१३०）
बिल्बः（ध．१．१०6）
रोग० जिढ्वागतरोग० जिद्रागतकण्टकास्यो रोगः，
 स्कुटिता श्ञाकच्छद्नप्रकाशा च भवति। पित्तेन जिढ्वा परिद्यते सरक्तः कण्टकैक्ष ज्यात्ता भवति। कफेन जित्वा गुर्वी बहला मांसोद्नमैः शालमली－ कण्टकाभैः व्याप्ता भवति（सुनि．१६．३६）
न．，प्राणिनः अझ० मत्सादिजिं कण्टकम्，यथा मस्स्यास्थि（अह्टसू．२८．३७）
रोग० कदुः（गयिटीकायां भोजः）
द्र० कदर．（सुनि．१३．३०－३१）न०＇कदर＇
－त्रिक－पु．，वनस्पपति० गोक्षुरः（ध．१．१०२）
－द्रुम－पु．，बनस्पति० शाल्मली（रा．८．२११）
－भावृता－स्री．，वनस्पति० कुमारी（रापरि．५．9१）
－मूल－न．，वनस्पत्यः० करमद्दीडsदिकं कण्टकपझ्ख－
मूलम्（ड．）कण्टकसंज्ञगणः（ सुचि．३७．३८）

वेध्य－वि．，कण्टकेन वेध्यम्，बल्बूलादिकण्टकैनेघ्य－ स्वधर्मविशिएटं पत्तलम् धातुपग्रम्（र．५．१७）
－राकमूत－वि．，शक्रं नामाऽग्रम्，कण्टकस्साम्रमिव
स्थितः（सक्ञातः ）（ सुनि．१६．५१）
－संशगण－पु．，कण्टकाख्यगणः（सुसू．३८．३७） करमर्द्वृत्रिकण्टकसैरीयकरातावरीगृध्रनख्य इति गुणाः－＇परं कफानिल्हरं मधुराडनुरसं पक्षासय－ विशोधनम्＇（ह，सुसू，३८．५३）
कण्टकाख्यपश्धमूल－न．，गण० कण्टकसंक्ञगणः，कण्ट－
काऽsख्यं तु धदंद्राश्रातावरीसैर्यकहिंस्राकरमदे－
भैवति। सर्वद़ोषहरं च तत्पश्यमूलम्
द्र०＇कंटक संश्ञ गण＇（असुसू．१२．६२）
（कण्टकाड्या ）－ख्री．，वनस्पति० शाल्मली
（घ．५．१२७）
कुन्जक：，（ध．५．१४६）
कण्टकाज्यय－पु．，वनस्पति॰ कुन्जकः（रा．१०．२४८） कण्टकाल्ड़क－पु．，बनस्पति० धन्बयासः（रा．६．२६） कण्टकारिका－ब्री．，वनस्पति० कण्टकारी （चसू．४．१४）
बृहत्याद्यिगणे एका（सुसू．३く．३१－३२）
कण्टकारी－त्री．，वनस्पति० कण्व्यगणे（चसू．४．१०） हिकानिग्रहणगणे（चसू．४．१४（३०）अन्नस－ द्वम्रशमनगणे（चसू．४．96（ Ү४）कासहरगणे （चसू．૪．१६（३६）श्वयधुहरगणे तथा बघुपब्वमूले रीतम्रशमनगणे（चसू．૪．१६（३८） （चसू ૪．१७（૪२）गुणाः कटुस्तिक्कोष्णा दीपनी कफवातमी श्वासकासप्रतिइयायज्वरारुवयाsSम－ दोषहृद्दोगहरा（ध．१．९५）
हिं．－कटेरी，लघुकुकाई，भटकटैग्या，रेंगनी，
म．－रिंगणी，भुईर्शिंगणी，लहुरिंगणी．
गु．－बेठी भोरिंगणी；
बं．－कंटकारी．
त．－－कण्डनकटारी；
（शालि २७७－७く）（नाड ११५०）＇कण्टकारिका कासमानां श्रेष्टा।＇（असंस्．१३．३）
श्यदंद्र्राकण्टकारीम्यां मृत्रकृच्ड़े सफाणितं （चसू २．२२）म्रण₹ोधनतैले उपयुक्तम्।
（सुस् ३७．१८）वातकृच्छे उपयुक्तम्। （ सुड ५९．१७）कण्टकारीफलं शाकार्थमुपयुज्यते （सुस，Ү६．२६२）
बनस्पति－लक्ष्मणा（ध १．९७）
-घृत-न., सिद्धघृत० बातकासे विशोषेणोपयुक्तम् कफरोगभम् (चचि १८.१२५) (चचि १८.३५)
-सिद्दपयस्-न., बाताइभिष्यन्दे सेचनार्थमाध्रोतनार्थ वा कण्टकारीमूलसिद्दमजापयो हितकरम् (सुड. ९) (११-१२)
कण्टकिन्-पु., बनस्पति० बद्रम् (रा. ११.१५७) बनस्पति-वंश (रा. ५.२१)
विकंकतः वृक्षकंटकारिका (गुसू. ३८,द७)
सदिरः (ध. १.९५) (असंचि. २. त. प्र. पृ. ८)
(कण्टकिनी )-त्री., वनस्पति० कण्टकारी
(घ. १.९५)
वार्तोकी (रा ५.१२е)
कुरण्टक: (रा. १०.४१९)
सर्ज्रूः मधुख्खर्नूरी (रा. ११.७9)
कण्टकिलता (अंसारा. १२०.१०)
(कण्टकि) फल-पु., बनस्पति०-समणिल:
(रापरी ४.9)
-चृक्ष-पु., कण्टकयुक्तो वृक्षः यथा-खद्विरबद्राs-रिमेद-सुग्दारुभृतृतः ( गुचि १०.४)
कण्टारिका-ब्री., बनस्पति॰ कण्टकारि (रा. ४.१२१) कण्टारी-बी., वनस्पति॰ घृहती (र. ११.१२९)
कण्टालिका-ब्री., वनस्पति० कण्टकारी (ध. १.९५) कण्टालुु-बी., वनस्पति० वृहती ( रा. ४.१२१ )
कण्टिन-पु., वनस्पति॰ अपामार्गः ( घ. १.२६१)
बनस्पति॰ सदिरः (रा. ८,३२)
क्षुदगोक्रुरगोक्षरः, ( रा. ३.१३१)
गोध्दुरः, (घ. १.१०२)
कण्ठ-पु., श्रारीराबयन० (चशा ७.९) गलः, कण्डान्तर्भागः (इन्दु)
(असंड २५ पृ. १८०) गीवावाः पुरस्तान्दागोडबटुनोपलक्षितः ( युडा. ५.9९) दशग्राणायतनेपेकम् ( चमु. २९.३ ) (चशा. ७.९) कफस्स स्थानम् (अहस् १२.३)
-कुज्ज-पु., वि., रोग० संनिषातज्जरमेदः (मानि) -क्षणन-न., रक्षण० कणेक्षतवत् पीडा.
(असंक, ₹ तप्र.प. १५०)
-गतरोग-पु., रोग० गलरोगः, मुख्याडऽयतने गले भवो रोग:, 'सतद्रा कण्टे।' (सुनि. १६.३) ( सुनि. १६.४६) कण्टे अटाद्रा
(असंड २प पू. १८०-८२)
-घ्म-वि., ' स्ररसादकृत्। (हे ) 'कवित्थिमामं कण्ठममू, (अदसू, ६.१२६)
-जनन-वि, कणणाय हितम्, कण्य्यगण:
(असंसू १५.१४)
-ताल्डु- न,. शारीर० कण्ड्योर्खितनो भाग:
(चशा e.४१)
-धूम-पु., तक्षण० कण्डे धूमोट्दमनमिन
( मुज. ४७.२१-२२)
-धूमायन-न., लक्षण० कण्ठे धूमोट्दमनब्ट् वेदना
(सुड. ४५.. )
-धघंस-पु., रोग० अझीतित्वांतविकारेण्वेकः स्बरस्य नाराः ( असंसू. २०.१३ )
नाडी-ख्री., शारीराबयन० ( युशा. ६.२७)
सा मण्डलसन्धिय्रकारेण रचिता, 'कणहहुयनेत्र-
क्लोमनाहीपु मण्डलाः ।' ( ुुशा, ५.२७)
कणठनाडीदेश्रा, स्बरस्थानम् ( सुरा. ५.१९)
-नाख्यस्थि-न., भस्थि० कण्डनाछ्यां चत्वार्यस्स्वीनि तरुणास्थिम्रकाराणि, तत्र मण्डलाश्राइस्पिसन्धय: ( मुशा. ५.9s)
-पाक-पु., रोगलक्षण० गल्रपाकः (चनि. १.२४)
-पीडन-न., रोगहेतु० गलन्नोतोनिरोधनम्; तकृृतब्याधिस्वरूपम्-' बाहुरज्बुल्तापाशैः ऋण्डपीडनाद्वायुः प्रकुपितः :्रिम्माणं कोपयित्वा स्रोतो निर्गादि लालाम्नाचं, फेनाडsगमनं संज़ानाशां चाडsपाद्यति।' तन्रोपायः-'तमभ्यज्य संस्वेय शिरोबिरेचनं वस्मै तीक्ष्ण द्यादसं च वातष्नं विद्ध्यार्दिति ।' ( सुसू. २७.२२)
-भङ-पु. रोग० = स्वरसादः, मीवाया अविधारणम् ( मानि विपनि) ( सुक. ३. $. ०-\gamma १)$
-रोग-पु., कण्गातरोगः ( असंसू. ६.१८)
-विशोधन-वि., कण्टरोधहरम् (अंद्धसू. 9०.१६)
-वेद्ना-ब्री., लक्षणम्-‘पीतमुद्दिरति सन्यं, विष्टम्भिश्रोम्म सेवनेन ईंपत्ञरोडरचिर्ल्लोनिः कण्ठबेद्न-यार्द्रित:-' (कासू. २५.९)
-राल्यावल्डोकिनी-कि., यत्र० 'कण्टाम्यन्तरशाल्याइवलोकनार्थ दराह्रुला नाडी।'
(अद्सू. २५.१३)
-राल्यूक-पु., कण्डगतरोग० हक्षणम्-कोलाड-
स्थिमात्रः कफसम्भवो यो ग्रच्थिर्याले कण्ठशूकभूतः स्बरः स्थिरः हास्तनिपातसाध्यः
( सुनि. १६.५१)

चिकित्सा-حक्ताबसेचनं कार्यम् अशेषच्छेद्: कवँन्य: एककालमल्परःः निग्धमबं भोक्कच्यम्, प्रतिसारणकनलध्रूमादिविधिज्जलगुण्डीचिकिस्साबत्करणीय: (सुचि. २२, ६४-६५)
-गुण्डी-ब्री., मुसतालुस्थः अवयव० मुखे जिह्बोपरि स्थिता (सुनि १६.४१)
रोग० कण्डहुण्डीरोगः लक्षणम्-ह्रेप्मासृक्म्यां तालुुमूले प्रवृद्दो दीघःः शोथो ध्मातबस्तिप्रकाशः तुष्गाकासश्रासकृत् ( मानि मुख रोग) चिकित्साअहुुुण्नुलिसंद्रेनेन गल्युण्डिकामाकृषष्य मण्डलाग्रेण छेद्येत् त्रिभागम्। अल्यददानात्स्तवेद्क्तं तल्निमिस्तं त्रियेत च 1 हीनचछेदान्मवेच्छोफो ललानिद्भाअ्रसस्तमः। तत्र कफनाइननं धूमं कवलं प्रतिसारणं च योजयेत् ॥ (सुचि. २२. ४१-५६) -शोप-पु., लक्षण० कण्ठस्य शोष:
(चनि. १.२१) (चनि. ४.४०)
-श्वयधु-पु., हक्षण० कण्टस्थानस्थः शोय:
(कासू. २4.११)
संसुद्वि-त्री., कण्ठगतदोपशोधनम् (चसू, ५.३6)
-सिरा-ब्री., शारीरावयव० कण्ठस्थिता अश्थौ मातृकाः सद्यः प्राणद्वराणि मर्माण्येतानि
( सुशा. ₹.s.)
कण्ठक-पु., रोग० कण्डगतो रोगः लक्षणम्-कण्डके ध्वयधु: कण्डे ज्वरारचिझिरोरजः।
(कासू. २५.9१)
कण्ठामय-पु., कण्ठरोगः गलगाण्डाद्विः (अह्टसू. ६.१४) कण्डालङ्र्कारक-पु., वनस्पति० कारः (रा. ८.२०१) कण्ठावधमन-(परिव०) न., लक्षण० कष्टे शब्दविशोष: (चनि. ६.6)
कण्ठिन्-पु., बनस्पति॰ कलायः (घ. ६.9०३)
कण्डीरविन्-पु., बनस्पति० वासकः आटरूप:
(रा., ४.२e)
कण्टेगुण-पु., अलक्कार० ' कण्टावलम्बी'
(हे. अहसू. १३.५)
कण्ठोल्दूंस-पु., रोग० अरीतिर्वातविकारेवेकः कण्ठस्योंसंसः (चसू. २०.११)
रोगलक्षण० कण्डभदः उन्युंसः उत्कासिका।
द.० कण्ठोध्द्धंस (सुउ. ४१.१३ असंनि. ५.१6) कण्ठोपलेप-पु., रोग० विंशतिश्लेप्मविकारेप्वेकः कण्डस्योपलेप: गौरवशब्दोचारणाशाक्तिसूचकम् (चसू. २०,१७) (असंसू. २०,१५)

लक्षण० (असंनि, ३.३२) द्र० कग्ठोपलेप
कण्ट्य-वि., कण्ठाय हितम् स्वर्यम् महाकषायवर्ग एको गणः ( अहसू. ४.१६ चसू, ४.८)
-गण-पु., गण० स्वरहितौषधानाम् गणः ' सारिबेक्ष्रमूलमधुकपिष्पलीद्राक्षाविद्धरी कैटर्यहंसपादीवृइती कण्टकारिका इति दरोमानि कण्यानि भवन्ति ।' (चसू. ४.9० (Q) तान्येब कण्हजननानि स्वर्याणि (असंसू, १५.१४)
कण्डक-पु., औषधियोग० लेपः (असंड. ६. पृ. पद)
न. तण्डुलक्षोद्नचूर्णम् ( असंड, १ पृ. ५)
कण्डकण्ठ-पु., वनस्पति० अपामार्गः (रा. ४. ३८6) कण्डनी-बी, कण्डनोपयोगिनी भूसौ काष्टादिलिर्मिता, इतस्ततश्शालनोपयोगिनी खातरूपा aा, उलूस्लल्
'मुसलम् ' (र. ७.५-६)
कण्डरा-खी., शारीरानयव० मह्रास्तायु: (चसू, $4 . ६ ०$ ) आाख़: 'वृत्तास्तु कण्डराः सर्वा विजेयाः' (सुशा. ५.३१) 'खाखां वृत्तानां महतां कण्डरासंज्ञ' (इन्दु. असंशा. ५.८₹) संख्या-पोढशा कण्डराः ( सुशा. ५.६) चतुर्दर्श कण्डराः (काशा. पृ.६६) स्थानानि पादहस्तग्रीवापृष्ठागि। तासां चतस्तः पादयो:-‘दे दे करचरणेपु (असंशा. ५.६१) ताबल्यो हम्तमीवापृष्हु (सुरा, ५.११) उपधातु० (चचि, 9५.96)
'कण्डराशाब्द्: स्वायुवाचकः' (डसुड. १,१९-२०)
'स्यूलस्जायुः।' (चक, चचि. १५.१७)
कण्डला-ब्री., घनस्पति० कपिकच्हूः: (घ. १.१५१) कण्डीर-पु., वनस्पति० जीरकः (असंसू . . .94.)
कण्डु-ख्री., रोग० खर्जूू: (चक. चसू. अ. २०.१५) अर्जू: (अस. अह्टसू. १२.प३) स्रेप्मकृत् लक्षणम् (असंसू. २०.१२०) बाले लक्षणम्'‘र्षल्यङ्ञानि शयने। रोदितीच्छति मर्द्नं शुष्ककण्युरिद्वं विद्याच्ततश्वाद्धी प्रवर्वते सुसायते सृथ्यमानं मृथमानं च शूयते । शूनं स्रवति सस्योढामार्दुयां शूलदाहववत् ॥-" (कासू, २५. ३०३१) संशोधनयोग्यः विकारः (चसू. १६. १३) प्लाद्विगणः कण्द्रूनाशनः (अद्धसू. १५.४૪) चन्द्ननललद्ददीनि-दरोमानि कण्दूधानि भवन्ति (चसू. ४.9१-१४) कुष्टाद्युद्धर्तनं कण्ड्डहरम्
(चसू, ३.९)
लक्षण० (चसू. ५.२s) पित्तस्य कर्म (चसू. २०.१५) श्रेप्मण: कर्म, 'कर्माणि तु स्रेप्मण:
१६६ [कण्डुल ] आयुर्देदीय-शव्द्वोशः [कदग्ब]

कण्डूस्यैर्यैगौरोपपदेद . . . बेतर्णर्णता चेति।
(असंसू. २०,२०) स्वानेन शमनीयं हक्षणम् (चसू. ५.९.२; अहसू. २.१६६)
कण्डुल-पु., वनस्सति० कन्द्राकम्, सितस्रण:
(रा. ५.५)
कण्डुला-ब्वी., वनस्पति० अन्यम्लपर्पीं (रापार. ३.२९) कण्ड्र-ख्री., कण्डुः ( चसू. १३.३५)

रेखतीग्रहल्य नाम ( कावालम्महुचि. gृ. ए.)
करी-त्री., बनस्पति० कपिकच्हू: (असंसू. १६.३) (अद्धसू. १५.8)
कारी कपिकच्छ:
-मू-वि., कषायवर्ग० (चसू ४.८) कण्ड्ं निर्मन्ति (अंसंसू. १५.१९) कण्द्रमगणः ( चसू ४.१9)
प्र., वनस्पति० आरग्वधः (रा. «..३३३)
-मका-त्री., कीट० विश्षम्भरमेवः (ह.) सविप:
 द्विभिराइन्यते ।-' ( सुक. ८.₹₹) निकिस्सा'कण्ड्यकार्भिद्दलानां रात्रौ सीताः किया हिताः। दिवा ते नैच्र सिथ्यन्ति सूर्रूशिमबलार्दिताः ॥-'
( मुक. ८.५३)
कण्डूक-पु., रोग० बालस्स गलरोगः, एक्षणम् 'कण्डंके ध्वयधुः कण्टे ज्रारारचिशरोर्जः ।-, ( कासू. २५.११)
कण्डूति-स्री., रोगरक्षण० कण्डू: (र.३.१०१) कण्ड्रूयन-न., कण्डूशमनार्थ यद् घर्षणं तत्
( चशा द.३२)
कण्ड्रल-पु., वनस्पनि० कन्दः सूरणः (रा. ५.५) कण्डेर-क-पु., वनस्पति० शाक० तण्डुलीय:
( असंचि. १३)
कतक-पु., न., बनस्पति० शाकरुरीषर्वातिमे फलम् ' निबळीचे बी ' इति म. भाषायाम् कतकफलम् ( मुसू. ऊ५.१०) (धनि.३.१७२)
निर्मलीवृक्षस्य फलम्, तोयम्रसादृंन फटम्
( मुसू. ४२.११)

हद्विप्राद्कम्-कतकस्य फहम्
( कात पर्वस. १०.इ१)
फलगुणाः-कटु तिक्र रीतस्मुणुं ( रा.) चक्षुण्यं रुच्यमम्बुप्रसादलं हट्रिस्रसादनं (का.) मूग्रग्रहे उपयुक्तम् काबि. (१४४.र५) वृण्णा-बिष्नेत्रेरोग-श्यूक्हूसि-मृत्रकृण्र्रार्करा इइसरीहरम्
( มुचि. ५.५) (थ. ३.१७२)
'नेग्रोल्धरोमविघ्वंसि विधिनाइजनयोगतः।
(रा. ३.१૯३ )
हि..-नेर्ममल, नेइस्मल;
म.-निर्मल्ड़, निवकी,
त.-टोट्डामारम;
कतमानिशरीरीय-पु., अध्याय० (चई. ६,१)
कतिधापुरु्मीय-पु., अध्याय० ( चशा. १.१)
कत्तुणन्न., तृण० गन्धतृणम् ( बस . २.१३) रोहिएतृणम् ( चस्, र.9२ (१6) ( मुड. प२.9४) (अंसि. 9;) आस्थापनेडस्य मूल्मुपयुज्यते (चस्. २.१३) सन्यन्नननगणे पके दव्यम् (चसू. ४.9२ (१५) कासभयोगे प्कं दब्यम् (सुद. प२.9४) कफनातज्वरे धासकयोगे (असंचि. १) गुणाः-कट्रुतिककणायं ( भाप्र.) कफवित्तम भासकासह्योगविपूचिकाडजीण-राएहरं, रकद्रोपमं श्बाद़ोपदरं भाल्यदेप्यरं बालम्दमृं च.
दि. -रांदिय सीविच्धिया, गन्थेजवास, रसभाम.
म. रोहिय, युगन्ब रोहियतृण,
व. -रामकर्शू.
फा.-सबालमामून.
कधरी-ब्री., बनस्पति० कन्थारी (रापरि.) ( ८.२०) कधा-ब्री., शास्त्रार्ता (हे. अहुसू. ३.२५) पूर्वयुस्यवृत्तान्तप्रवन्धरचना ( सुसू १३.८)
-श्रवण-न., (परिव.) उपक्रम० मशपानजद़ाहे तच्छमाय हैमन्त-हिमालयमलयाडsद्दिपर्बतरीताग्भोइरित्दुमजऊाशयचन्द इलेतेषाषं मनोश्ञः कथा द़ाहाँतै श्राबयेत् ( पुड. ૪७.६३)
कद्दम्ब-क-प., वनस्पति० वृत्तुप्प: वृक्षः (ध. ५.१०४) प्राशृषि पुक्मितः ( मुसू. ६.₹२) ( मुस्. ३८.१४) धाराकद्वम्बः ( रा, २.१७२) बेद्न्नास्थापनगणे (चसू. $\mathrm{\gamma}, 9<$ ( x 0 )
न्यप्रोधादिगणे (मुसू. ३८.४८) गुणाः-कपायसिक्त: कटु: सीतः यणरोपणः खुक्रलसिदोपष्नः कासदाइविपघः ( य. ५,१०४)
हि.- - चद्वद्व.
म. -कद्य, क्बम्ब.
गु.-कद्य.
बं. -कदम.


न., शाक० गुणाः-विशदं गुरु शीतं समभिध्यन्द्धि (चसू. २७.99४)
-निर्यात-पु., कद़म्बो बहुफलस्तस्य निर्यासः शुक्रशोधनगणे एकं दव्यम् (चसू. ४.१२ (२०)
-पुल्यगन्ध-पु., धान्य० वीहि (१६.9०२)
(कहलया )-ब्री., वनस्पति० जीमूतकः देवद़ालीभेद्:
देवदाली (रा. ३.२૪३)
-पुष्पा-खी., बनस्पति० मह्वाश्रावणिका भुण्डी
(रा. ५.२१४)
-पुप्पिका-ब्री., वनस्पति० श्राबणी मुण्डीभेदः मुण्डी
(घ, १.१६०)
-पुप्पी-स्री., वनस्पति० अलम्बुपा, मुण्डकेति लोके (इ.) इयं क्जीपदरोगे काकादुन्यादिपानीयक्षारे प्रयुक्ता (सुचि. २६.६३-६५)
भूमिकद्ग्बः (डसुड. ૪४.१४) कदुम्बभेद़:, कदम्ब: (रा. ५.१७४)
कद्द्बक-पु., बनस्पति० हरिद्नुः (रापरि, २.२६) कद्वम्बा, खी., वनस्पति० जीमूतकः, टेव़दाल्डीसेदः, देबदाली (रा. ३.२૪३)
कद्र-पु., वनस्पति० खद्रिरेद्नः, श्रेतखद्रिरः (खद्रि) (रा. १३५) (चसू. २५.४८) सद्विराकारः श्वेतसारः (डसुसू. २८.८) (अह्रस्. १५.१९) विद्यूर्िरः (चक. चचि. ₹.२५८) खद्विः
(रा. १.३९) उदर्दमशामने (चस्, ४.१6)
पु. न. रोग० हस्तपादस्थानगतः क्षुद्रोगः बदुरमात्रो ग्रन्थिविशिष्टोऽसौ; लक्षणम्-पादे शर्कररादिभिः पीडिते कण्टकादिभि: क्षते वा मेदोरक्तानुगैद्दोषिः कीलवक्कठिनो निम्नमध्योन्नतः कोलमात्र: सरक्स्रावी ग्रन्थिर्जायते (सुनि. १३.३०-३१) (असंड.३६ पू. २७२) चिकित्सा-कदरं तु शाख्रेणोक्कृल्याइमितसेन तैलेन दहेत् (सुचि. २०.२३) कद्ली-ब्री., प्राणि० मृगभेद्ः, बिलेशयः 'कदल्डीहट्ट' इति ख्यातः (चसू. २७.३८) सहाबिडालसमो व्याघाडडकारः ( सुसू. ४₹.७८)
(असंस्. 6.6६-ง6)
वनरति० रम्भा (अहस्. १५.२६) अनुपदेशोनवो चृक्षः (चक. १.८) दीर्घपन्ना गुच्छफला क्षारनिष्कासनार्थमुपयुक्षेपु द्रव्येष्वेका (सुसू. ११.9१) अस्याः क्षारोडविमूत्रेण पीतः रार्करारोगनाशक: ( सुचि: ৩,२२.) फलानि बालपक्रभेदेन द्विधोष-

युज्यन्ते बालं फलं विशोषेण कषायम्, फलगुणा:मधुरं कषायं रीतं म्टदु गुरु पित्तहरं कफकरं रकपित्तघम्न्। (घ. ૪.64)
कद्लीपुष्यं कृमिहरम्
हि.-केला.
म.-केळ.
गु.-केळा.
बं.-काला.
त.-कद्ली.
कनकरम्भा, सुवर्णरम्भा
फलगुणाः-स्वल्पाशाने दीपनी तुष्णापहा दाह-
विमोचिनी (रा. ४.११६)
काप्टकद्ली, कदुलीभेन्दः कदली (ध. ४.6く)
-क्षार-पु., कदल्याः क्षारः कुष्टहरम्रलेपे उपयुक्तः
(चचि., ५.८๑)
-गर्भ-पु., गर्भस्था कढ़ली (चक. चचि. २१.७३)
-दल-न., कदल्डीपर्णम्, रकपित्ते प्रच्छाद्नार्थमुपयुक्तम् (चचि. 8.906 )
-फल-न., कदल्या फलम्, 'दासा तक्रेण तालफलेन
वा कद्लीफल नाभ्यवहरेत् ।'
(असंसू. १ अह्दसू. 6.३५)
-मृग-पु., मृगवर्गीयः, कद़ली, ' सृहत्तमबिडा-
लसमो ब्याध्राकारः ।' ( उ. सुचि. ८.२७)
कदाहार-पु., कुस्सिताहारः (चशा. ८.२४)
कदुप्ण-वि., ईष्दुण्गम् (असंक, २.१४६)
कनक-पु., वनस्पति० तूणिः नन्द्विकृष्षः (ध.३.१८) किद्किशतः (रा. १०.४१४)
चम्पकमूलम् (र. ३०.६४)
आरग्वधः (र. ३०,६૪)
पु., न., धत्तूरः (चचि. २३.५८) पीतधत्तूरः (सुशा. ૪.६०) कृष्णबीजपुष्पो धत्तूरः (र. ११.९०-२२) उपविष० (र. १०.८७) घतूरः
(रा. ४.屯)
पु., निर्यास० कणगुग्गुलु (रा. १२.१६६)
कासमर्दे: (घ, ૪.११८)
न. लोह० सुवर्णम् (र.१४१) खनिजधातुः सुवर्णम् (ध. ६.9 सुचि. २४.9०१) बाहारसायने उपयुक्तम
(चचि. १.५८)
लोहेप्वन्यतमम् (र १.३१)
( पुं. न. ) वनस्पति॰ नागकेसरम् (चचि. १.४९) ( चचि. १४.१६६), (घ. २.४८)
-क्षीरी-र्री., वनस्पति० काश्वनक्षीरी
( सुसू. ११-१३ घ १-२४२)

-क्षीरीतैल-न., सिदतैलम् योग० कण्ड्रनाशकम् (चचि. 6.9११-११६)
-गेरिक-न., सुर्वर्गैरिरिकम् ( मुक २.५१-५२)
-पुप्पी श्री., चनस्पति० कांचनक्षीरी, व्वित्रप्ररामन लेपे (चचि. ५.१६७)
-पभ-( डु., ) वनस्पति॰ सोम० ( सुचि. २९.५)
-प्रभा-(बी., ) बनस्पति० तेजस्विनी, तेजोबती
(रा. ३.३३२)
सुवर्णयूथा, यूथिका (रा. १० २५२)

- प्रसबा-( बी., ) वनस्पति० सुदर्णांतकी, केतकीभेदः ( रापरि, १०.३)
-बिन्द्ररिए-( फं., ) बरिघयोग० महानुघ्यः
(चचि.. .6 ६-ьs)
-रम्भा (बी., ) वनस्पति० सुवर्णकदली, कदली (रा. ११.११४)
-रस-( पु., ) लनिज० हरितालम्
(रा. १३.५s)
-सार-( प., ) घतूररसः (२५.११९)
-सुन्द्र-(न., ) पारदयोग० स्वग्विकारनाशक:
(र. २०.५०-५२), राजयक्ष्मादि़मः (र. ४.२-१४) म्रहुण्यादिहरः (र. १६.५२ त: ५४;) अर्शोरोगविषमज्बरवातरोगादिमः (र. १५.५३-५८) -सुन्द्रर न. सिद्दौपधिपारदयोगयुर्णाभ्रक्सत्वे समभागिके तत्समें च गन्धंक मूपायां विपाच्य त्रिक्टुचित्रकविउद्नवस्सनाभपारद्रंंनीदेवेदारहणि चार्धभागिकानि संमील्याजमूत्रेण संमर्द्येयेत्। मात्रा-गुजां; फलम्-वातकफजकुष्परोंडम्रिमान्यनारकम् ( र २०.५०-५२)
स्तम्भा-( मू., ) वनस्पति० सुर्णकवली (कदली) (रा. १9.99\%)
कनकलोन्रव-( पुं., वनस्पतिनिर्यास० सजर्जसः रालः, 'राळ ' इूति लोके (रा. १२ १७६)
कलकाकरोन्रव-( न., ) खनिजतुत्थक:, तुत्यम् (डसुड. 96.३०)
कलकाभिधाना-(बी.,) सुवर्णझ्कीरिका, कांचनक्षीरी ( सूचि. २५.३८) पाउभेद द० 'क्नकक्षीरी'
क्नकारक-( प., ) बनस्पति० कोविद्यार:
(रा. १०.२९, )

(चचि. १४.१५८-१६८)
कलकाहय-(न., ) बनस्पति० कहुदुम मित्यन्ये (उ. सुस्. ४૪.४९-५9)
कलखल-(न., ) ग्राम० गफातीरस्थानम्
(काकसंहिताकत्पाय्याय २.२१-२२)
कनिप्टा-(बी. .) कनिठिका ( ससे. ₹५.१२)
कनिप्टिका-( बी .,) शराराबयवाडह्लुलि० (सुचि. २४,४) लघुतमाऽ क्रुलिः अन्रुपात्पश्यमाऽक्रुलि: (उसू. ३५.८) तस्या आयामः हसकनिधिकायाः सार्धान्मुछ: सार्घान्दुलौ कनिषान्रु屯ौ। (.सुस . २५.१२) पाद्रकिएिकायामः नखं विहाय एकाह्रुलम्, 'पादान्रुध्यदेशिन्यौ। दून्रुलायते, प्रदेश़रिन्यास्तु मध्यमानामिका कनिएिका यथोत्तरं पब्यमभागहीनाः।' प्रदेश़िन्याः सकाशान्मध्यमानुलिः पन्वमभागहीना, ततोडपि मध्यमायाः सकाश्रात् अनामिकापश्रमभागहीना, त्तोडपि अनामिकायाः कनिष्किका पब्ञमभागहीनेल्यर्थ:, पब्ञमभागस्तु अर्धा हुलुलमात्रः (ड. मुसू. इ५.१२)
-परिणाह-वि., कनिछ्किकासमस्यूलमिल्यर्थ:
(मुचि. ४०.4)
कनीन-पु., शारीर० कनीनक (सुड. १५.९)
(अंस्त्. ५.५२)
कनीनक-पु., शारीर० नेत्रगतो नासासमीपस्थः सन्धिः
(मु. १५.३) (असंस्. ₹२ ( $\gamma$ ) अहस्. २₹.३) नासासमीपस्थः प्रदेशः ( सुड, १.१६)
कनीनका-त्री., कनीनक त्र०० क्रनीनक (अहसू. १३.३) कनीनी-ब्री., भारीर० कनिष्टिका (अहसू. २.३; ) (अह्टस, २५.३द)
कनीयस्-पु., वनस्पति० सोमभेदः (मुचि. २२.५) कन्था-त्री., वस० अनेकवस्बसंयोगजं प्रावरणम्
(चशा, ५.१२)
बनस्पति० कन्धारी ( रापरि. ८.२०)
कन्थारी-स्री., वनस्पति॰ गुणाः-कटुतिक्वोण्णा दीपनी
स्य्या कफनातमी झोफ़ी रक्तय्रन्थिहजापट्रा
(रापरि ८.२०)
कन्द-पु., बनस्पति० घय्थिरूपं मूलम् (चस्. १.७०;
र. २.८३;) औदकाः कन्द्रा यथा करोख्यूह्राटकशारूकादयः ( युचि. ५.२२ ) अग्राल्याः कन्द्दाः यथा ' बालं ह्युनातंवं जीर्ण घ्याघितं क्रिमिभक्षितम्। कन्दं विवर्जयेत् सर्व यो बा सम्यक्न रोहति ॥' (ससू, ४ร,३१२)
(मुस्. ४६.३१२) शाकोपयोगिक्द्ढा:—विदारी-कम्द-र्रतावरी-बिस-गृणाल-्यृदारक-कऱर्रक-पिण्डालुक-मघ्वाल्डुक-काष्टानुक-शाइ्नालुक-₹का-बुक-इन्दीवरोत्पलकन्दप्रमृतीनि (सुसू. ૪६. २९८ ) बहुणाः-मधुराः झीता गुरवो रक्तप्चिहरा बहुडुगुक्राः स्तन्यवृद्धिकराश्र ( सुसू. ४६.२९, ) स्रणः (धपरि. ૪.६)
बनस्पतिकम्द० अरण्यसूरणः सूरणभेद्धः बनसूरण: ( ₹ ११.९०-; रा ५.८)
रोग० गुदस्थस्यूलमांसाह्रूः अरोंभेद:
( सुनि. २.४)
( कन्दा )-स्सी., वनस्पति० कन्द्वोन्मवा, गुडूनी
(ध. नि. १.५)
न. बनस्पति० गृक्जम् (रा. ८.५५)
-ग्रन्धिन्-पु., चनस्पति० रोमकम्दः :गुणाः-मध्रुरः
शीतो गुर्स्टृं्यः सन्तर्पणो मूत्रकृच्छ्दाहइोष-
प्रमेह्नः
(रा परि ५.२४)
-फल-न., वनस्पति० कद्बोलकम् (घ ₹.३७)
-फला-ब्री., वनस्पति० विद्दारिका विदारी
(रा. 6.99४)
-बहलला-बी., वनस्पति० तिलकन्द्यः (रा. ५.५३)
-मूल-न., बनस्पति॰ मूलकम् (रा. 6.५०)
-राल-पु., बनस्पति० आक्षोड: अक्षोट:
(रा. ११.८२)
-्रोहिणी-ब्री., वनस्पति॰ गुद्वची (घ. १.४)
-लता-ब्री., बनस्पति॰ कहुुरीकी ( $. २<9)$
मालकक्नः ( रापरि. ५.४४)
-चर्धन-पु., वनस्पति० सूरणः ( घपरि, ४.६)
-चही-ब्बी., वनस्पति० त्रपुस० घस्य्याककोटकी
विि-न., स्थावरविषभेद० तन्नामानि-कालमृट-बस्सनाभ-सर्षप-चाएक-कर्द्सक-वैराटक-युस्तक-शृरीविष-पपुण्डरीक-मूलक-द्हालाइल-मद्वाविपकर्करकानि इृति त्रयोद़रा कन्दविषाणि (युक, २,५) 'कम्द्जानि तु वाल-साक्तुक-कौन्चक-बलाइलक-गालब-मर्कटक-करवीर - केन्द्दायुध- साओ्रोचक-लाइस्क-वैल्ययकुर्शमुखेन्द्रमुष्कक-रोहिपाजनाभकाद्दीनि (असंसू, ४०, पृ. ३१०) गुणाः नीक्ष्शविप्त्वात्सयःप्राणहरम्, उग्रवीर्घम् (सुक. २. ११) उररहि प्मातन्द्रादन्तहर्षछनुस्तम्भगलग्मदफेनवमनाऽरनिभ्वासमूर्छ्छाकरम् (असंड, ४०. पू. ₹३०)
-सूरण-पु., वनस्पति० सूरणः ( धपरि, ४.६)
कन्दामृता-बी.,वनस्पति० गुद्नी (रा. ३.३ )
कन्दाई-पु., वनस्पति॰ सूरण ( धपरि, ४.६)
कन्द्याद्य-पु., बनस्पति० बनकन्दः धरणीकन्द्द (रापरि. ५.४२)
कन्दालुुुत्री., बनस्पति० कासाल्उः (रापरि. ५.२८) घरणीकन्द्न (रापरि, ७.४२)
कन्द्रोल्थ-न., वनस्पति॰ पुण्डरीक० नीलोत्पलम् कुमुदुम् ( रा, 90.284)
कन्द्दोन्द्रवा-उी., वसस्पति॰ गुदूर्चा (घ. १.५)
कन्द्रोन्र्नवा-सी., चनस्पति॰ चतुष्पन्री, ध्रुद्यापाणभेदः ( रा. ५.२१५)
कन्द्र्प--पु., कामदेवः ( सुचि. २९.9८)
-पल्लण्डःः-पु., वनस्पति॰ ( गी. ल. को. )
जीव-पु., वनस्पति० कामबृद्धि ( रापारे, ४,५१)
कन्दूल-न., बनस्पति॰ आर्द्रकम् ( ध. २.८૪)
( कन्द्रली )-ब्बी., वनस्पति०-पद्मनीजम ( घ, ૪.१५९)
कन्दाल-पु., वनस्पति० करवीरक्द्द: तैलकन्द: ( रापरि. ५.५३)
कन्द्दिन्-पु., बनस्पतिकन्द० सूरणः (रा. ५.५)
कन्दु-पु., बी., लोहमयं न्युब्ज पचनपात्रम् यथाडपूपपचनार्थम् ( गुसू. ४६.३५७ अहसू. ६.२२) कन्दुपाचितमांसम्-बलोपसेक विना केबले लोइमये पाग्रेडम्निना वहं मांसम् ( सुसू. ४६.३५६) बनस्पति० करीीः ( रा. १०.२)
-यन्त्र-यंत्र० जल्युक्ता वख्येण मुखावच्चित्ना स्थूल स्थाही, यस्यां स्थालिकान्तरपिहितमुखायां बस्बोपरि निक्षिसं खेयद्यब्यमधोभागस्थितेनाभिना स्वियते । यद्वा बस्खस्थाने तुणोपरि तुणक्षेपेण निर्मीयमाणया स्थाल्यादिक्रतसंकेता खेद्नीग्रयन्नमिल्यपरसंज़म्। (र. ९.७६-७く)
-संस्थान-वि., बर्तुलाकृतिः ( असंसू २६.१५)
कन्दुक-पु., बनस्पति॰ पूगीफलम् (र. ११.१२१) -न., अपपपपचनपात्रम्, तापस्वेदार्थम् (युचि२२,૪)
-यन्त्रम्-न.. कम्डुकयन्त्रम् (र. ५.२४३)
कन्धरा-ब्री., दारारीावयन० ग्रीशा (असंड. २७. पृ.
१९,७) (असंशा. ८.३२)

कन्यकपश्चमूली-बी., वनस्पतियोग० लघुपचमूलम् ( सुउ. ૪८२१)
कत्यका-त्री. बनस्पति॰ क्रमारी (रापरि ५. १०)
(र. १४.५२)
 बनस्पति० स्यूलैल्या (क्नु.्दुसंज. २८.२०९) गुड्री (घ. १.५) बाराहीकन्द (रा. ५.१३४)
धृतकुमारी, द०० कुमारी ( रापरि ५. \%०)
महौपधि० सोमसमबीर्या महीपधिं, 'कान्तै-
 क्षीरी कन्या नाम महौपदी
( सुचि. ३०.५-१६) तस्याः प्रासिस्थाने काइमीरसंध क्षुद़कमानसं सरं; तन्र वसन्ते ध्यते

> ( सुचि. ३०.३३ )

कपट-न., बनस्पति॰ कतृणम् (घ. १.८२)
कपटा-ब्री., बनस्पति० कासघ्नी, कण्टकारीमेदें
(घ. 9.@८)
कपटेश्वरी-ब्बी., क"टकारी (ध. १.९८ )
बक्ष्मणा (रा. ४.१२४)
कपर्द-पु., जाइमदृव्य० कपर्दिका (धपारि. ३,२૪)
(र. ३.१३४)
कपार्दिका- ( बी.) जाह्रमद्रव्य० गुणाः कहुतिक्तोण्गा दी़पनी चृप्या नेग्र्या वातकफमी कर्णह्यूल्यणगुल्मझूलन्नेत्ररोगपरिणाम म्यूल्मद्रणीक्षयहरा (धपरि. ₹.२૪) कपाट-(पु) काहपह्टकपर्यद्र: (असंड ३२.२४२) -रायन-(न.,) भम्भजब्धोवों: कपाटेऽर्वस्थितिः कपाटशायनविधिः अयं जह्रोरुभझ़्नयोः पश्वात्कर्मविशोषः। भमो भागः कपाटे कीलैः स्थिरः कियते, येन चटन्नर्जितस्वादृस्थिसन्धानं सत्तरं भर्वति । हृं च कपादमिव कपाटं भझावयवसद्राम्। तस्मिंभ्य भग्रमवयवं सम्यगवस्यापयित्वा तत्राइपि तस्य स्थिरीकरणार्थ पश्ष कीलाः कष्यन्ते - ते च उभयतो द्धी द्री तले चैक इति पश्च (सुचि. ₹.૪<-४९); उभयभह्रापेक्षया तु सपभिरेव कीलैः यन्रणम् । तथाहि उभयतो बहिद्दों गुल्फयोद्वों जानुनोद्वौं बङ्षणयो: तले चैक एवं सत्स ।' ( उ. सुचि. ३. $४<-\gamma$.)
-संधिक-पु., बन्ध० पत्यदुरकर्णब्बन्बेण्वेकः, अम्यम्वरद़ी़ैंकपालिरितराल्पपाल्या सह बहिःसंधानास्कपाटबत्सन्धानं यन्र, सः कपाटसन्धिक:
(सुसू. १६.१०)
कपाल-पु., न., मृद्दटखण्डः ( मुचि. २०.६०)
न., अस्थि० (चसू, ५.६०)

कपालास्थि-जानुनितम्बांसगण्डतालुराध्रशिर:सु कपालानि ( मुशा. 4.20 )
न., कारीर० शिरसः उपरितनः प्रदेशशः (असंड.२७)
न., रोग० कपालकुषम् (चनि. ५.८(१)
-कुप्र-न., रोग० महाकुछेव्वेकम्, स्क्षाडरुणपस्वाणि विषमविस्ताति खरपर्यन्तानि तनूनि उद्वृत्ततनूनि सुसवत्सुपानि हृितलोमाचितानि निस्तोद्बहुलानि अल्पकण्डूदाहपूयल्सीकान्यागुगतिसमुत्यानानि आशुभेदीनि जन्तुमन्ति कुप्णार्गकपालवर्णानि च कपालकुषानि विय्यात् (चनि. ५.द(१) कुणनकपालिकासद्रावर्णख्वात् कपालकुष्टम् (सुनि. ५., ७-८) द० 'कुष्ठ'
चूर्ण-त., नवमृप्मयघटखण्डचूर्णम् ( सुसू .9६.१५)
-मालिनी-त्री., रेवतीग्रह्० यस्साः खियाः जातम-
पल्यं चतुर्दुरोऽहनि विनइयति सा जातहारिणी
(का. रेवती क. र6)
नोग-पु., झिरोरोगः (चसि, २.२२) शिरस्येव कपाले च्याधिः ( असंस्, २७)
कपालिका-ब्री., राराबकर्परिका (सुचि. 9.9₹)
दुन्तरोग०, द्न्तरार्करोपेक्षिता सत्यणुरो द्न्तकपालनि शातयति। (सुनि. १६.२₹ असंड. २५) लेखनचिकिस्सा कार्या (सुचि. २२,३८)
कपालिन-पु., सस्तर्विशतिसंख्याकेख्बन्यत्रमो रससिनिप्रदायकः आचार्यः (र. १.२) कपाल्री-त्री., वनस्पति० विडद्नम् (रा. ६.१६) कपि-पु., पश्यु० मर्कटः (अह्रा. ३,२५) सुगन्धिद्यव्य० तुरुक: (घ. ३.२२)
-कच्छू-त्री., बनस्पति० गुणाः-मधुरा, तिक्का, शीता (उष्णा च) गुरुबलल्या, वृप्या, बहुमला, पुंस्त्वदायिनी, वातमी, पित्तास्तमी, दुप्टत्रणनाशिनी (चसू.२७.३४) (Ч. १.१५१-१५२) हि. —कौँछ, किवाँच.
म.—कुहिलीचे बीज, खाजकुहिली.
गु. —कचचों, मेरवनी झीगनी की.
बं-आलकुरी, धनाखणु्ड, द्या, ग्रयाशिंशी.
ता-चयुनाइक, कालि.
कच्छूफलोपमा-बी., चनस्पति० जन्तुका, जन्तुकारी (रा. ₹.१२६)
-कच्छूवीजतैल-न., तैल० कपिकच्हूबीजभवं तैल्म् मधुरंर, कपायमुण्ण, स्निगं, गुरु च
(ひ. ६.१३4)
-चूत-पु., वनस्पति० आम्रातकः (ध. ५.92)
-ज पु., सुगन्धिद्रव्य० तुरुकः (घ. ३.२२) द्र० ' कपि'.
-तेल न., सुगन्धिद्रव्य० तुरुफ्कः (घ. ३.२२)
-₹थ पु., बनस्पति० (चसू. २५.४०;) आमं कपिल्यं मधुराम्लकषायतिक्तं, शीतमस्वयं, ग्राहि, वृप्यं, वातकरं, कण्ठधंत, विशध्नम् (चसू, २७.१३६ -१३७) त्रिद्योपकृत् (असंस्. 6) कफहरं च (घ. २.9०२) पक्वं कपितथं मधुराम्लं कषायं, गुरू, कण्डशोधनं, द्वोषघ्नं, विषघ्नं, ग्राहि, सुगन्धि, रचिप्रद्म् (चस्. २७.१२६१३५) कफवातहरं, श्वासकासारचचितुप्गाहरं, हिध्मावमधुजित् (असंसू. 6; ध. २.9०२); संवे ग्राहि विषश्नम्. नालच्छेदनानन्तरं ब्बालकपित्थपत्रकपायेण स्नापयेत् (असंड, १) विपसंसृत्टेडअने अस्य पुप्पमक्षनार्थमुपयुज्यते ( सुक. १.६९७9) कपित्थरसो मधुसंयुक्तो मूधिकविषे उपयुज्यते (सुक. ७.३८) अस्य रसः हिक्काशमनर्थमुपयुक्तः ( सुड. ५०.२५) बृन्तं पित्तबिद्वर्धायां कफविद्ग्धायां च हृ्रावज्जनविधिनोपयुज्यते (सुड. १८.6) कपित्थपझ्ञाइघृतं सर्वमूपकविषह्रम् ( सुक. ৮.४०)
節.-कवट, कविठ.
म. -कवठ.
गु. -कविट.
बं-कगबेल.
ता. विल्यकपिद्रम्, वेह्हिल.
फा.-कविटा.
न., वनस्पति॰ एलावालुकम् (घ. ३.७६)
द्र० 'एलवाधुक'.
-तथतैल न., योग० योनिदौर्गन्ये पिच्छिले योनिस्नावे च कपित्थसिद्वतैलंल पिचुभिर्योजयेत्; (का. धास्रीचि.)
-त्थासव (पु. न.) आसुत० कपित्थफलस्यासः: ( असंसू. १०)
-पिप्पल्री त्री., बनस्पति० रक्तपुप्पोडपामार्गः ( '. १.२६₹) ' अपामार्य ' द० ' अपासार्ग.'
-प्रिय पु., बनस्पति० कपिलः (घ. २.१०२)
आमात्रातकः (ध., ५.१२)
-भवबीज न., वनस्पति० कपिकच्छुबीजम्
(र.२७. १२६-१२७) नृ० कपिकच्छु
-चथ पु., वानराणां रशः (असंशा. १२)
-रोमफला बी., वनस्पति० कपिकच्हू: (रा.२.२०१)
-लोला स्री., बनस्पति० रेणुका (घ. ३.५१)
-लोह न., पित्तलधातुः (घ. ६.१6)
-प्रल पु., कचि० रोगापहरणचिन्तनाथं हिमवतपाश्यससमेतेपु महपिब्बेक: (च. सु. १.२)
-सख्य न., वानरमैग्य्यम्, शोपिणां स्वमानां द़र्राने:
डरिप्रवेन लक्ष्यमाणम् (सुस. र२, ६८-৮१)
कपिअल-पु., विक्करपक्षि० गौरतित्तिरि: (चसू. २७.ष७)
तन्मांसं सरक्तपित्तश्क्रेप्मविकारेपु मन्द्वातेपु शास्तम् (चसू. $26 . ६ \mathrm{C}$ )
ऋषि० रोगापदरणाचिन्तनार्थ हिमवतः पार्थ समेतेपु मद्षर्षिप्चेक: (चसू, १.९)
कपिजलक-पु., पक्षि० ( ஏ. ६.9०) कपिअ्ञल:
कपिल-पु., प्राचीनो रसाचार्यः, आद्यसांख्याचार्य:
(र. ६.५२)
वर्ण० किश्वित्ताम्रः, उज्ज्वलपिद्नल्वर्ण:
( सुंनि, ६.२६ असंसू. ६. (चवि, <.९९)
मूषिक० दृप्टलक्षणम्-मणे कोथो ज्वरो श्रन्प्युद्नमस्तृषा च ( सुक. ५.२३—२४)
पित्तलधातुः, राजरीतिः (ध. ६.)
आमेयद्रूता० हांय च सवेद़जा बर्तते, सा पित्तचिकारदा भर्वति। तया द्पस्य ताम्रा स्थिरा पिडका शिरोगौरवं, दाहस्तिमिरो अ्रमशेत्येतानि लक्षणानि भवन्ति ( सुक, $c, 904$ )
जलौका० निर्विषाणां जलौकानामन्यतमा, मनः-
रिलारझिताक्यामिब पार्श्षां्यां युका, स्रिग्धमुदूवर्णा ( सुसू, १३.१२) द०० 'जलौका'
कपिला-ब्री., घनस्पति० दाश्षाभेदु, उत्तरापधिका, दु० 'दाक्षा' (घ. प.4द)
कुमारी (रापरि. ५.११)
रेणुका (घ. ३.५१)
कुर्शिशपा (घ. ५..१२१)
रिंशापा (रा. ४.१९८)
-द्राक्षा-ब्री., बनस्पति० दाक्षाभेद्धः, उत्तरापधिका
(रा. ११.6६)
-फला-बी., वनस्पति० दाभाभेद़ः उत्तरापथिका (रा. ११.८६)
-रिंरापा-त्री., वनस्पति० कुरिशापा
(रा. $8.2 \circ 9)$

कपिलाक्षी-स्री., वनस्पति० कुर्रिरापा (रा. ८.२०१) मृगाक्षी (रा. ५.२५७)
कपिलिका-ब्री., कीट० पिपीलिकाभेदः, दंदोे चाझ्भिस्पर्शवद्दाइः शोफः ध्यगधुश्र ( सुक. ८.३४) द्०० पिपीलिका.
कपीतक-पु., बनस्पति० पुक्ष:
(रा. ११.१२૪ घ. ५.८१)
कपीतन-पु., वनस्पति० गर्दाभा(ण्डः) (चचि. ₹.२५८) कपिच्चूडो घानीराख्यः (अर. अहृसु. १५.४१)
आम्रातक: (हे. अह्हू. १५.४१)
गान्धतुण्डः (चसू. ૪.१५)
हिरीषः (ध. ५.११२)
पार्श्विप्पलः (चसू. २५.४९)
कपील्ु-पु., बनस्पति० काकतिन्दुकर:
(रा. ११. ५२-५३ घ. ५.४१)
कपीप-पु., वनस्पति॰ राजादनः (घ. ५.९9)
कपोत-पु., प्रतुद्पक्षि० पारावतः, स द्विविधः गुदनासी बनवासी च, वनवासी पाण्डुक:, गृदनास्सिमांसगुणा:कापयं मधुरविपांक विशादं रीतं रच्चपित्तनिबर्हणं (चसू. २७.७२) बनवासिमांसगुणाः-ए दवासिकपोतमांसात्किन्विध्युतररं शीतं स्लल्पमूत्रकरं च (चसू. २७.७३) शिलाजतुमाक्षिकधातुभ्यां ब्यात्देहः कुलत्यकपोतौ याबज्जीवं विनजंयेव् ( सुचि, १₹.१९) पाण्डुककपोतस्य पुरीषं पकरोथस्य विद्दारणं करोति ( डसू. ३७.९-9०) अधाद्र्रमूपिकेण्बेक:, प्वदिपतः संनिपातजा रोग प्रन्थयः कर्णिकाश्र भबन्ति ( सुक, ७.६ असंड, ४६) कपोताभः ( युनि. ६.२६)
न., लनिज० अञनम् (घ. ३.१५१)
(रा. १३.२१५)
-चरणा-ब्री., वनस्पति॰ नलिका (ध. ३.४३)
-पङ्दा-त्री., वनस्यति॰ कपोतवक्षा, सुवर्चला
(असंड. ४.)
-पुट-न., पुट० घटसंपुटितौष्धाय भूमावप्संख्याकेबनच्छगणण्द़ीययमानं पुटम् (र, १०.५८)
-पुरीण-न., कपोतराक्हत्, विरोपतः पाण्डुकस्य पुरीषं पक्कोधस्य दारणं करोति (सुसू. ३७.9०) होष्ठेमाब्ब्रेदे प्रहेपार्थुगुपयुज्यते (असंड. ₹५; ( सुचि. १८.३६) चाणा-ब्बी., बनस्पति॰ नलिका (रा. १२.८८) -चङ्रा-ब्बी., वनस्पति॰ सुवर्चल ( पुउ. ३२.३)

कठभीसडरापन्रा विटदी मध्यदे़े़ो प्रसिद्दा
( भुचि. ८.२५)
निरीषसद्रापन्रः स्खल्पविटपः ( सुसू. ₹८.१२) -घर्णता-त्री., कपोतसछशो नीलोऽस्गो का वर्ण: ( उसू. १२.८)
-वर्णा-स्री., बनस्पति० सूक्ष्मैला (घ. २.૪૪) द० ' पुला'
-बर्णी-ब्री., बनस्पति० सूक्षैमैल, दु० ' पलग '
(रा. ६.६८)
चल्टी-ब्री., वनस्पति० सूक्ष्मैला (चवि. ८.१३२) द०० ' एला'
-वेगा-ब्री., वनस्पति० जाही (घ. ४.१००)
-सार-न., खनिज० म्नोतोऽइनम् (रा. १३.२२६) कपोतान्ध-वि., अरिश्रक्षण० "कपोतान्धस्तु स्पाणि दिवा कृष्णानि पइयति" (चक, च. ₹.६) कपोताम-पु., मूषिक० ( सुक. ५.६) न० 'मूपिक' कपोल-प., प्रसन्न० गह्धः ( अहसू. 9०, $)$
कफ-पु., दोष ह्लेष्मा, केन जलेन के जले बा फलति वर्धते इति कफ:। ह्रपणाकर्मकरः पिच्छिलो देहधातुः ( उसू. २१.५) रसस्य मलः (चचि. १५. १८) शरीरस्थः सौम्यधातुः। उत्पत्तिः-अम्भःपृथिवीक्यां कफ: समुत्पयते (असंसू. २०) कफगुणाः-रीतो गुर्स्मन्द्: स्रिग्धः श्रक्ष्षणो मृत्नः
 २१.८) तत्स्थानानि उर:कण्डशिर:क्कोमपवर्ण्यामाशयो रसः। मेद़ो घाणं जिद्धा च (अह्हू. १२. ३) प्राकृतकर्माणि—स्नेहो बन्धः, स्थिरखं, गौरंबं, बृषता, बलं, क्षमा, धृतिरलोभथ (चसू . १८.५१) तन्भेदाः स्थानानि च पत्⿻-अवलम्बक उरसि, केद़क आमाशये, बोधको जिह्हामूले, उर्पक: श्रिरसि, श्रेपकः संधिपु तिर्टति (अहुसू . १२.१५-१८) वृद्दिकालाः-बाल्ये, दिदसस्य निश्रायाश्य प्रथमे भागे, भुक्त्य प्रथमकाले, तथैव बसन्ते कफलृद्दिर्भिघति ( अहृू . १.८) द० 'दोष" -घनी-ब्बी., वनस्पति० हपुपा (रा. ४.१३) शोरणी. -पूर्णदेह-वि., रोगरक्षण० कफस्य तौरवादि़िमिलक्षैण्युर्त्र: ( सुड. ५२.९)
-पूर्णास्यता बी., रोगटक्षण० कफपूर्णुमुखता (अहसु. २२.११)
-प्रकृति (बी., ) दोषप्रकृति० दूनेन्द्दीवरसुवर्णगोरोचनशरकाण्डान्यतमवर्णः समसुविभक्छस्तिग्ध-

स्थिरसुकुमारम्रिट्टमांससन्धिबन्ध: परिपूर्णचाल्गात्रो महाललाटोरखाहुर्व्यक्तसितासितप्रसन्नायतविशालपक्ष्मलाक्ष: सिंहमृदझघनघोषः, क्षुत्पिपासोष्णसहिप्णु; बह्रोजोबल्युक्रण्यवायापत्यश्रिरशोषमाल्यानुलेपनो बाल्येऽप्यरोद्नः, पेशल: सल्यत्रादी, स्मृतिमान्, ध्रतिमान् अलोलुपः, कटुतिक्तकवायोष्णरूक्षेच्छोपशयश्र भवति (असंशा. ८.94) क्षुत्तृड्टुःखक्लेराघैमैरतःः सात्विको धर्मात्मा, विनीतः प्रलग्बबाहुः पृथुपीनवक्षा घननीलकेशः प्रच्छकं, दृढं चिरं च बैरं दुधानः। समदद्रिरदेन्द्रतुल्ययातः स्वल्पभोज्यपि बलवान् सुस्तिग्धविशालद्दीर्घसुन्यक्तकुक्कासितपक्ष्मलाक्षोऽल्पकोधो वदान्यः, क्षमावान् दीर्घदर्रीं, दीर्घसूत्री, गक्भीरः कृत्ञः ऋर्जुर्विपश्रित्युभगसुलज्जो भको गुरूणां, स्थिरसौह्टदश्र्व घह्माख्देन्द्ववरूणतार्ष्येहंसगजस्सिहाऽश्वगोसद्रावृत्तिः, स्वम्ने पद्मविहद्नंमालाजलाशायानां दृष्टा (अह्शा. ३.१६-१०३) प्रियदुर्शानो मधुरप्रियश्य (सुशा. ૪.७२-७६) हेष्मा हि स्निग्धश्रक्ष्णमृतुमधुरसारसान्द्रूमंद्तिसितगुर्रीतविजलाच्छः, वस्य सेहाच्छेष्मलः : स्रिग्धाइन्रा: स्रक्ष्गत्वाच्छक्ष्ण्गाइ्नाः मृदुत्वाव् दश्रिसुससुकुमाराबदातगान्नाः, माधुर्यात्म्मभूत्रुकव्यवायापत्याः, सारस्वात्सारसंहितस्थिररारीराः, सान्द्क्त्वादुपचितपरिपूर्णसर्वाइाः, मन्दत्वान्मदचेषाहारव्याहाराः, सैमिल्यादरीघारारम्भक्षोभविकारा:, गुर्त्वात्साराधिध्टितावस्थितगतयः, हैल्यादल्पक्षुत्षषणासंतापस्वेददो $\frac{1}{}$ :, विज्ञ लत्वास्सुक्किप्टसारसंधिन्रन्धनाः, तथाडच्छख्वात्रसन्वदर्रोनाननाः प्रसन्नस्निगधवर्णस्तराश्य भवन्ति, त पुंगुणयोगाच्छेष्मला बलनन्तो बसुमन्तो विद्याबन्त ओजस्तिनः शान्ता आयुष्मन्तश्र भवन्ति।
(चवि. ८.९६)
-प्रसेक-पु., रोगलक्षण० ह्रेष्मणोडतिप्मसेकेल वायु:
फ्रेप्माणमस्यति स कफग्रसेकः (चचि. ८.१२१)
-रक्तमूर्ति-वि., कफरक्तजः (सुनि. १६.३८)
-रक्तयोनि-वि., कफरक्कोत्पन्नः (सुनि. १६.३९)
-विरोधिन्-न., बनस्पति० मरिचम् (रा. ६.१३६)
-संस्नव-पु., रोगलक्षण० कफसुतिः (सुड. ५५.५)
कफारि-पु., वनस्पति० झुण्ठी (रा. ६.१३०)
कफान्तक-पु., वनस्पति० बर्बुरः (रा. ८.१२)
कफावृति-त्री., कफावरणम् (चसि. ३.४२)
कफाह्दय-पु., वनस्पति० कैडर्यनिम्बः (रा.ऽ.४८)

कफाशय-पु., कफस्थानम्, आमाशयोर्छ्वभागभूतं अक्ष:
(चक. चचि. २०.२६)
कबन्ध-न., जलम् (रा. १४.३१७)
कबरी-ल्री., वनस्पति० हिक्रुपत्री (ध.२.३८)
केशबन्धः (रा. परि. १८.१८)
कमठ-पु., जलचरपाणि० कच्छपः (र. ११.१२९)
कमण्डन्रु-पु., वनस्पति० पूक्षः (घ. ५.८१)
कमल-न., वनस्पति० पुषपभेदेन त्रिबिधं श्वेतं रक्त नीलं
च (घ, ४.१५२) गुणाः-रीतलं वर्ण्य मधुरं कफपित्तजित् तुष्णादाहास्तविस्फोटविषवीसर्पनाशानम् ( भा. प्र.)
हिं.-कमल.
म.-कमळ.
गु. -कमल.
बं.—पत्म.
ता.- तामरे.
ताम्रम् (र. २१.१३९)
जलम् (रा. १४.३१७)
कमलाविलासकरस-पु., पारद्योग० लोहाभ्रपारदगन्धकसुवर्णयुक्तः, पाण्डुहिकामन्द्राभिह्ल्रीमकसर्वप्रमेहनाशकः (र. २६.५१-५३)
कम्प-पु., लक्षण० वेपथु:, गान्रकम्पनम् ( सुनि. १.२७) -वात-पु., वातरोग० लक्षणम्-हस्तपादतलानां कम्पो भ्रमणं, निद्दानाशः वुद्दिक्षयः च
(र. २१.१४७-४८) 'सर्बाइकम्पः रिारसो वायुबैपथुसंज्ञक:
कम्पन-न., लक्षण० कम्पः (चइ. ५.२७)
कम्पिद्ध-पु., खनिजद्न्य० कम्पिद्धकः (र. ३.१३४)
कम्पिद्धक-पु., बनस्पति० रेचनगणोक्तं द्वब्यम्
(च. वि. ८.१३६) दनुकण्ड्बादिस्वर्दोषेण्ववचूर्णनार्थम् (चसू. ३.१०) इयामादिगणे गुल्मादिरोगहरम् ( सुसू. ३८.२९) कटुरुणो ल्यु: कफम्नो घणगुल्मोदरविबन्धाध्मानकृमिकासजन्तुश्रेष्मोदरनुत् (ध. ३.१३८) पित्तास्ट्मेहविषाइमनुत् (भाप्र.)
हिं.-कवीला, कमीला, कमला.
म.-कपिला, रोंद्री
गु. -कपिलो.
बं.-कमिलागुडि, कमिल, कमल्गुण्डी.
त.-चुवेक्तारि, कपिल पोडि.
का.-कनबेला.

१०8 [कम्पिद्कनतैल] आयुर्वेदीय-श्रा्दकोशः [करवीर]

सनिनद्यव्य० साधारणरसेणेकः, इट्टिकाचूर्णंसंकाशश्रन्दिकाब्यः सीरार्ट्रदेशोत्पन्न;, गुणाः-पित्तन्रणाध्मानविबंधढ्रारी ह्लेप्मोदररार्तिगुल्मकृमिनाराक:, मूलामझोफशूलन वरमोडतिरेचनश्न

> (र. ३.१₹६-१₹७)
-तैल-न., फलतैल० गुणाः-कटु, कटुविपाकमुण्ं तीक्षणं, लघु, सरं, वातकफलं कृमि ₹ुछममेदहीरोरोगापदरं च ( मुसू. ४५.99५)
-स्नेह-पु., तैल० विक्ककटुकपायस्नेहेंब्चेको दुषप्रणविशोधनः, अधोभागदोपहरः, कफवातहरः कृमिमश्य ( गुसू. 84.92 Y )
कम्बल-प., उर्णावस्रम् ( असंस् . ४)
कम्बलि-पु., कषि० ससतिंश्रतिसंख्याकेध्वम्यतमो रससिबि,्रदायकः (र. १.२-५)
कम्बा-ब्बी., शालाका (र. ५.१२)
कम्ब्बु-पु., जांगमद्यव्य० सान्बः ( प. ३.१८२)
-काप्टा-बी., वनस्पति० अभ्धगन्धा (रा, ४,४००)
-पुष्पी-प्री, बनस्पति, शर्द्यपुप्पी ( घ. ૪.११३)
-पूत-पु., जांगमदृष्य० शर्णः (रा. १२.२૪₹)
मालिनी-ब्री., बनस्पति० राध्रुप्पुप्पी (घ, ૪.११३)
कम्बुकी-बरी., वनस्पति० अभ्वरन्धा (र. ११, ५३-५५)
कम्भारी-ब्री., बनस्पति० काइमरी (रा. ३.१४६ )
कम्मिका-बी., धान्य० मीहिः (रा, १६.११७)
कर-पु.,प्रयद्र० हत्तः ( अह्हसू. २५.\%०)
(युचि. ३८.\%०) द० ' हस्त'
-घाट-पु., बनस्पति॰ मदनःः (असंड, ४४)
मूलविष० यस्य त्वचि निर्योसे मूले च विपं बतंते
( युक. र.५)
देशे० करहाएः, सकान्दे सह्यादिखण्डे काराा्रदेश़स्य राजधार्ना, सांप्रतं ' कराड ' इ़ति प्रसिद्ध: ( कालिल. २५.98) चछद-पु., बनस्पति॰ सागः ( धपरि. ५.३ )
सिन्दूरी सिन्दूरुप्पी (रापरि. १०.१९)
-ज-पु., रारीर० नखः ( चरा. ८.५१)
बनस्पति॰ करङः (चस्. ३.१3.)
नखम (घ. ३.५८)
-जोडि-पु.,कन्द् ० ससबन्धाद्विवइयक्छत्(रापरि.७.५५)
 दूग हुरुलं युक्ष्मदन्तं सुत्सर्बन्धमस्भां हेदोपयोगि (अहस्. २६.१६)
-पत्रिका-त्री. प्रसदपक्षि० ( ह. मुसू. ४६.७४)
-पर्ण-पु., बनस्पति० रैैरण्ड: (रा. ८.૪૪७) द० ' परण्ड '
-( पर्णी )-ब्री., वनस्पति० भेण्डा (रा. ४.२६)
-पाददाह-पु., लक्षण० करयोः पादयोध्य दाहः
(चचि. ६.9\%)
-प्रचित-वि., करेण कराभ्यां वा संचितम् (चचि.भ६. (३) ३)
-प्रचितीय-प., अध्यायपाद० (चचि. १ (३) १)
-प्रप्य-वि., हसग्राए्यम् ( अहसू. २८.२२)
-भुु-ु., पहु० रोहिणः ( रापरि. ६.३४)
-मर्द-पु., न., बनस्पति० बड्रिविधम्-पामजं बनज चेति, आमं तु दीपनं दाहकरम् (ध. ५.१०३) कुणनवर्णदाक्षारूपं बीजबहुलमम्लमधुरं बन्यं फलम् (र. १०.८०-८१) उत्वम्ल रक्षपित्तकरम् ( चसू. र४.१६१) तत्तृषापदं रूयं पित्तक्रत
( युसू. ठ६.94६)

(असंस. ५.२०₹)
पक्वं करमर्द्री मधुरं शीवंति पित्त्रमरचिरक्तपित्तमम
(ब. 4.9०₹)
त्रिदोषझं विपक्नम् (रा. ५.१६९)
हिं. -करोन्दा.
म.-करवन्द.
गु. -करमदा.
बं. 一करम्बा.
ता.-पेत् कळाच्चेटि.
-मर्दिका-ब्री., चनस्पति० दाक्षा (घ. ५.५६)
-रह-पु., चनस्पति॰ नखः ( घ. ३.५८ )
-बन्द-न., बनस्पति० करमर्द्व: (र. १०.८०-६१)
-वीर-पु., बनस्पति० उपच्रिपेप्वेकम्, स श्थेतरक्ष-
पीतकृण्गुण्यभेदाचचतुर्विघः ( मुचि. १९.३५-३९)
कटुस्तिकः कपायमधुरः ( मुसू. ३८.६५) उष्ण-

(ध. ४.9)
कुष्मगणे (चसू. ४.१9) किक्किसोत्वत्तिकाले

(चशा. ८.३२)

अस्य कपायाणि मणझोधनानि (सुसू. ३५.१३-१४) स्वगस्य ददुमा, पत्राण्यस्य म्यणप्रक्षालने उपयुज्यन्ते ( सुचि, १९.३७-३の) पुष्पमस्य जलगान्धनाश्रनम् (असंसू. ६) मूलमस्य

गिरोविरेचने उपयुक्तम्（सुस्．३९，६）तथा च कुष्टनिपूदनलेपे उपयुक्तम्（चसू，३．१५）
हिं，－कनेर，कनैली．
म．कण्हेर．
गु．－कणेर．
बं．－करवी．
ता．－मले अलरी，अयमरम्．
सोम०（सुचि．२९．६）
अर्जुनवृक्षः（ वैशसि．）
－वीरकम्द－पु．，घनस्पति० तैलकन्द्य：
（रापरि．6．५०）
－वीरभुजा－ख्री．，वनस्पति० आढकी（ध．६．३३）
－वीर्य－पु．，धन्बन्तरिशिप्येष्येकः（सुसू．१．₹）
－हाट－पु．，वनस्पति० कमलकन्द़ः（र．२०．११७）
मरुबकः（र．२७．११७）
आकारकरमः（र．२७．११७）
मद्नः（चचि．२६．१५．चक．१．२७）
（सुचि，१८．૪५）
महापिण्डीतरः（रा．परि．९．३३）
हाटक－न．，बनस्पति० पन्कन्दः（घ．४．१६३）
（－हाटिका－）बरी．，मूषा（र．१०．१）
करक－पु．，वनस्पति० बकुलः（रा．१०．२६३）
बनस्पति० दाडिमः（ ध．२．६१）
बनस्पति॰ अस्य स्वक्सारनिर्यांस：
विषरूपः（असंड， 80 ）
बनस्पति० करीरः（रा．८．१६६）
बनस्पति० कोधिद्रारः（रा．१०．२९३）
पक्षि० रणगृभः：（ध．६．३३）
（करका ）－बी．，वनस्पति० कारवह्धी
（ त्रपुसविशोषः）（रा．७．२७く）
वर्षोपलः（अमरकोश ）पाण्याची गार．
कर ङ्रशालि－पु．，वनस्पति० इक्षु：（रा．१४．१८५）
करसं－पु．；बनस्पति० गुणाः－तिक्तः कटूब्गस्तीक्ष्णो ल्युश्रक्षुष्यो वातकफापहः पित्तमः，कुछोदावतर－ गुल्मारोनुत्（ भाप्र．）रक्षपित्तनुत्
（सुड．४५．२५）जन्तुप्रमेहनुत्
（ सुसू．૪६．99．6－9．6）
रक्तदोषघम्रणझीहवृन्दिकृमिभूतयोनिरोगमः
（रा．५．१०6）फलम्－अस्थिबीज स्रेहयुक्तम् （चसू．१३．१०）कृमिहरम्（चां．屯．१७） कफवातमं प्रमेहार्शः कृमिकुष्टनं च
（ भाप्र，पूर्वसण्ड：；）विक्टम्भि पित्तश्रेप्माविरोधि च，（असंसू，．6）काष्टम् । दन्तविशोधने उपयुज्यते， （चसू．५．५३）त्वक－व्रणे सेकलेपाथ्थ हिता， （अहसू．२ఇ．6६）पत्रम्－कटुपाकमुष्णलघुभेद्नं कफनातमं पित्तलमशः：कृमिशोथह्रम्，पुष्पम्－ उष्णवीयंग बातकफमें च，（भाप्र．）मूलम्－शिरो－ विरेचनार्थम्（सुस्．३ऽ．६）अह्डुराः－अमि－ दीपना रसे पाके च कटुकाः पाचनाः कफवातार्शः：－ कुष्ठकृमिविषमाः शोथहराश्र（ वैशसिं．）
हिं．－करंज，कंजा．
म．—करंज．
बं．—करंचा，धारकरानिआ，नाटा करअ．
गु．－करंज．
ता．－पंकुमरम्，पुंगम्मारम्．
करज्जिका－खी．，बनस्पति० नक्तमालः，करझभेद्， क्षारागदे आवापार्थमुपयुज्यते（सुक，६．३）
－तैल－न．，तैल०（चसू．१₹．9०）गुणाः तिक्षं नात्युष्णम्（असंसू，६．）अनिलकफकृमिकुष－ प्रमेहाशिरोरोगापहारि（सस्．४५．११५）
－द्वय－न．，आरग्वधाद़िगणे अर्कादिगणे च
（सुसू．३८．६－७；सुसू．१६．१७）
एकश्रिरबिल्वो द्वितीयः कण्टकी विटपकरसः
（ सुसू，₹८，६－७）
करट－पु．，धान्य० रुक्षणात्मक：（रा．६．१००）
करण－न．，कार्याभिनिवृत्तौ प्रयतमानस्य कतुरुपकरणाय
यत्कल्प्यते तत्करणम्（चवि， 6.60 ）
साधनम्（र．७．८）
असाधारणं कारणम्（तर्कसंग्रहः）घ्यापारवद् असाधारणं कारणं करणम्（परमल्युमनूपषा）
इन्द्दियम्（चशा．१．५४－५५）（भुशा．४．३७）
ज्योतिःशास्जीयसंज्ञ० दिनभागभेद्द；अर्धतिथि：
（चस्．१५．२）
बवनालवादि（सुसू．२．૪）
स्वाभाविकद्धध्याणामभिसंस्कारः（चवि．१．२२（२）
－प्राप्त वि．，स्वकर्मणि युक्तः निपुणः（ सुसू，८．१९）
करणायतन－न．，बुद्धीन्द्रियकम्मन्द्रियमनोनुख्बहाइए－
स्थानानि（ सुड．૪६．૪）
करण्डक－पु．，पात्र० हस्तिद्न्तादिनिरिमितकरण्ड：
（₹．१७．७く－く१）
करण्डफलक－पु．，वनस्पति० कपिरथः（रा．११．१५५．）


करभ पु．，प्राणि० उप्ट्रः（सुड．६०．८१）
प्रत्यक्न० मणिबन्धात् कनिष्टिकापर्यन्तो हस्त－ बहिर्भागः（नैशसि）मणिबन्धादाकनिष्ट करस्य करभो बहि：
（करमा）त्री．，चनस्पति० वृत्रिकाली（रापरि．S，＜） काणिड्डका ब्री．，बनस्पति० उद्र्राण्डी
（रापरि．90．૪₹）
－प्रिया बी．，वनस्पति० धुद्दुरालक्भा，द्व०＇धन्च्न－ यास＇（रा．३．२₹）
－वल्डभ पु．，वनस्पति० पीड्डुः（घ．4．49） कपित्थः（रा．99．944）
करभादनिका सी．，वनस्पति० कुद्नदुरालक्भा （रा．३，२३）दु०＇धन्ब्वयास＇
करमाद्विका－ब्री．，मूषा（र．90．9）
करमीक्षीर－न．，उप्र्रीक्षीरम्（असंचि．99．9०६） द०＂उ吕＂
करम्न－पु．，बनस्पति० उत्तमारणी（अहुसू．१५．२४） स्थानरविषभेद्：，यस्य पंत्रं，फलं，पुप्पं，त्वक्सार－ निर्यासश्य सर्व विषमयं भवति（सुक，२．4）
（करम्भा）－स्री．，बनस्पति० इन्द्रीवरी
（रा．परि，₹．२७）
कराम्ल－पु．，न．，वनस्पति० करमर्द़：（घ．，५．१०२）
कराल－पु．，धान्य० मधुरः रीतो गुरु्याही वातलो रुच्यः कफपित्तहः（घ．\＆，१०९）
वनस्पति० शालुकः，कृष्यार्जरकः（ध，४，४६）
जङ्धाल० हिमवद्वादिपर्वंतेपु हइयते，＇कस्तूरीमृरा：＇
（सुसू． 20,4 ）
अधोनिबक्रान्तद़्तोडग्रम्（सुसू．४६．५४）
बि．，दन्तुरः，उलतद्नः（सुशा．9०．24）
द्न्तरोग० अस्मिन्त्रिकटानां दन्तानां प्रादुर्भाव：
（असंड．२4）
करिन－पु．，हस्ती（रा．६．9१६）
（करिणी）－ब्री．，कणभ० सविषकीटभेद्र：
（सुक． $6.2 ६-2$.
घनस्पति० हृस्तिगुण्डी（र．१६．९९－१०२）
गजप्प्पली（र．9६．९९－१०२）
इन्द्रचारणणी（र．१६．尺२－9०२）
（करि－）कणा－स्री．，बनस्पति० गजप्प्पिली
（9． 2.6 C ）
चविका（रा．ध．99४）
－पत्र－न．，चनस्पति० तालीसपन्रम्（रा．६．८२）
－पुटन－न．，गजपुटम्（र．२२．२४—२९）
－विजयमू－स्री．，बनस्पति० आटरुषः
（र．96．६6－ร८ ）
नागदमनी，（र．१७．६७—६८）
करिह्धका－त्री．，वनस्पति० कारवह्द्धी（रा．6．26）
करीर－पु．，बनस्पति० मरुजो द्नुमः（चचि．३०．८२； चसू．२७．१४）उद्रप्रियः，गुडपन्रवृक्षः（सुसू ． ४६．२८३）अयं निष्पन्रकः ग्रन्थिलस्तीक्ष्गकण्टको वृक्षः（रा．८．१६६）गुणाः－कडुः स्वादुस्तिक्त उष्गो रच्यः आध्यानकरः कफकरः（रा．）वात－ कफझ्नो गुदकीलारोचकध्वासगूलछर्दिखर्जूवणघ्नः। （घ．५．९९）पुप्पं शाकत्वेनोपयुज्यते，शाकगुणा：－ पाके कटु वावहारं सृथ्टमून्रपुरीषं च（सुसू．૪६． २८३）फलम्－सकषायं मधुरं शीवंत पित्तकफघ्नं च（चसू．२७．१४२）करीरफल्लोद्नवतैलैलुणा：－ एतत्तैलं रसकर्मौपयोगि（र．१०．७३－७६）
節．—कचरा，कवरा，करेर．
म．नेपती．
गु．－केरडी．
बं．—करील，कचरा．
ता．－कर्याल．
फा．－कुराका，केविर．
बंशा麇ः（चचि．9४．9०）संयोगतः पयसा सह विषतुल्यं भवति（सुसू．20，6）
उपोदिकाचच्रवादीनां कोमलो नालः（सुचि．१．४१）
मांसांकुरः（सुनि，२．१6）
अनुराख० अंकुरः（सुसू，८．१५）
－ग्रन्थिल－पु．，वनस्पति० करीरः（रा．८．१६६）
करीशिफा－त्री．，वनस्पति० गजपिप्पल्रीमूल्लम्
(र. १४.५३-4૪)

करीष－पु．न．शुध्कगोमयम्（चसू．9४，२६） गबादिशाकृष्चूर्णम्（अह्हसू，96．६）
 पइयतीति（चचि．१（४）३२）
करुणी－स्री．，वनस्पति० ग्रीष्मकाले पुप्पयुक्ता；पुष्पं रक्तवर्णम्，तद्नुणाः कटुतिक्कोष्णा वातकफमी， आध्मानविषविट्च्छर्दि जन्रूधर्वरोगश्वासहारिणी च
（रा．परि．9०，२७－२८）
करेणु－ख्री．，पशु० हस्तिनी（सुसू．र＇भ．४6） बनस्पति० सोमसमवीर्यो महौपधि：，काइमीरे क्षुद्ममानससरसि भवति（ख．चि．३०．५）

करेणुका-बी., पड्डु० हृस्तिनी ( असंचि. \&)
करेवर-पु., धूप० तुरुकः (रा, १२.३७)
कर्क-पु., यनस्पति० आमलक (रा. ११.३३१)
कर्कट-पु., वनस्पति० ध्रुद्रामलकः, गुणाः-कपायः रीतो लघुः रूव्यो दीपनो ग्राही चक्षुष्यः कफपित्तमः ( रा. ११.३३१)
बिल्नः (ब. १.१०६)
कर्कटहृाझी (र. १०.૪く-५०)
प्राणि० कर्कंटकः (अहुस . ६.५२)
न., विषम्, इंदे कपिवर्णम् (र. २२.१५)
-रुङी-ब्री., वनस्पति० ह्टिमालये बृक्षविशोपस्य पर्णन्णु शाखासु च संस्थितानि क्षुदकीटकजन्यानि गृद्भकाकृतीनि लघुगोलकानि कर्कटह़्श्जीति नाम्ना प्रसिद्दानि सन्ति, गुणाः-तिक्कोष्णा वातपित्तही कासश्रासयक्ष्रोर्ध्ववातवान्तितृष्णारचिज्नरहिकातिसाररक्तपित्तनाझिली
(घ. १.८4)
हिं.—काकडारिंगी.
म.-काकडरिशिगी
बं-काकडाशृत्ती.
गु. -काकड्डारिंगी.
ता-कक्कटरूिंगी.
कर्कटक-पु., जलचरम्राणि० करंकः (चस्. २७.४०) स द्विविधः कृष्णगुक्लमेदेन पादिवर्गो एकः ( सुसू. ४₹.9०९-99०) ' सेकडा' इति मराठीभाषायाम्
न., कन्द्विप०, (सु. क.२.५)
लक्षणम्-अन्पसेवनाद् उत्पतति हसति दन्ताँश्र दराति (सुक. र.96).
अस्थिभम० कर्कटसढरामस्थिभग्नम्, लक्षणम्समूढमुभयतोऽस्थिमधये अमंन ग्रन्थिरिवोन्नतं कर्कटम् (सुनि. १५.9०)
(कर्कटिका)-्री., फल० कर्कटी (र. ३०.३४)
वनस्पति० अ्रपुसम् (ध. १.१०५)
कर्कटकिनी-ख्री., बनस्पति० दारुदरिद्रा (रा. ६.८५)
कर्कटाख्या-बी., वनस्पति० कर्कटटृा़्भी (चचि. २८. १६०)

दू० 'कर्कटहृंगी'.
कर्कटाद्ध-पु., वनस्पति० बिल्वः (रा. ११.१३४)
कर्कटाह्वया-स्यी., वनस्पति० कर्कटशृानी (ब. १.८५)
द० ' क्तोटशृंगी.'
कर्कटाद्वा-त्री., वनस्पति० कर्कटहांगी (रा. ६.१११)
आ. कों, सं. २३

कर्कटी-क्री., वनस्पति० गुणाः-मधुरा रीता लघुमून्रला रुच्या कफपित्तध्नी मूत्ररोधमूत्रकृच्छ्डाइऽइमरीवान्तिश्रमदाहादिरोगच्नी च
(रा. 6.२५१-२५४)
हिं. -काकडी,
म.-काकडी.
बं.—खिरा.
गु. —काकरी.
त. मुद्धवेहरी.
एर्वर्रकम् (रा. ८.२६२)
चिर्भेटः (रा. ८.२६२)
देवदाली (रा. ३.२४३)
घोष्टा (रा. ८.२२)
कर्कन्धु-धू-ब्री., वनस्पति० बदरभेदः, क्षुद्नवदरम्
(चस्.४.१३) श्रुगालबदरी (चस्. २७.१३२)
विरेंचनोपगणे एकं द्रब्यम् (चसू. ૪.१३)
फलमस्या आसवार्थमुपयुज्यते (चसू. २५.४९)
पित्तः्रेप्मप्रकोपणी (चसू. २७.१३२)
आमकर्कन्धुगुणाः-पित्तकफावहा, पक्वाया गुणा:-
मधुरा स्तिगधा सरा पित्तानिल्हरा च
(सुस्. ४६.१४५)
हिं-छोटे हेर.
म-लघुवोर.
बं. -सेया कुल.
मान० अप्टमाषकम् (चचि. २६.१९३)
कर्कन्धुक-न., वनस्पति० कर्कन्बुः (ध. ५.३६)
द्र० 'कर्कन्ध्रु.
कर्कन्ध्यु-त्री., वनस्पति० कर्कन्ब्बै:
(चसू. २७-१३२ रा. २१.१४६)
द्व० ' कर्कन्धु '.
कर्करा-वि., खरस्पर्शयुक्कम्, कठोरम् (चचि. 6.96)
गुणाः-सरः सरस्पर्शः (सुसू. ४६.२९७)
आर्दीभावविनाइकरः (सुसू, ४६.५१६)
(कर्कशा )-स्री., वनस्पति॰ चृश्रिकाली ( रापरि. २.८)
-चछद्न-पु., वनस्पति० पटोलः (ध. १.४९)
-द्ला-स्री., वनस्पति० ड़ग्धा (रा. ३.२८)
कर्कार-पु., वनस्पति० पड्भुजा, त्रपुसभेद्: सर्नुजः (अह्हस्. ૬.८७) ऩ० 'त्रुपु' तैल-न., कर्कारूबीजभवं तैलम्, इदं मधुरं मधुर-

विपांकं सृप्रमून्नं वातपित्तप्रशमनं अभिमान्द्यकरश्य (सुसू. ४५.१२०)

कर्कीरक-न., वनस्पति० त्रपुसभेद्: वाडबं श्रपुसम् (मुचि. ३१.५) द० न्रपुस. कूष्माण्डभेद्यः, प्रवाहिकायामेतत् द्धिद्याडिमसिद्धेन बहुस्नेहेन च भोजयेत् (चचि. १९.३२) उपनाहे वातार्बुदे उपयुज्यते (सुचि. १८.२९-२०)
कर्किन्-पु., वनस्पति० कर्कटइएडी (असंड. $\gamma<$ )
कर्कतन-पु., रत्न० पद्मरागः, अयं विषापह्:
(चचि. २३.२५२)
माणिक्यम् (असंड, ४२. इन्दु:)
कर्कॉट-न., वनस्पति० कर्कोटकीभेद्-तिच्ता कर्कटी (हे. अहृसू . ६.७६) दू०'कर्कौटकी.'
सर्पविशोषः (र. १०.७द)
कर्कोटक-पु., शाक० तिक्का कर्कटी। गुणाः-कफपित्तह्रः तिक्त: भीवीतः करुपाकी च (चसू. २७,९६)
बनस्पति० कासमर्देः (ध. ४.9१८)
पु., न., कम्पिद्धकः (अहसू. ६.७८)
बनस्पति० इक्ष़ः (ध. ४.१२०)
न., वनस्पति० बन्ध्याकर्कौटकी (र. २.१५०)
फर्कोटकी-ब्री., वनस्पति० कोशातकी (र, ८,२८८)
राजकोशातकी (चक, ૪.३)
मद्वाकोशातकी (ध. १.१८९)
गुणा:-कटुतिक्ता दीपनी हच्या त्रिदोषमी त्रिषशिरोरोगनाशिनी (थ. १.१८ง)
म.-कर्टोली.
ग.-कंटोलना, क्तोला, कंकोला.
बं. —कंकोल.
रेवतीम्रह० सा दारुणा जातहारिणी
(क. रेवती क. ५४) कर्कोटिका-स्री., वनस्पति० कृष्माण्डम् (रा. ५.२६९)
कर्कोटी-ल्री., वनस्पति० बन्ध्यालता बन्याकरोंटकी
(र. ११.४८)
कर्चूर-पु., न., बनस्पति० गुणाः-कटुस्तिक्त उष्गो रोचनो द़ीपनो मुखवैशाव्यकृत् ह्यो वातकफमः
हीहरोगगुल्मारोंगलगण्डकासमः (ध. ३.९४)
श्वासहिक्काहितः सुगन्धिश्य (चसू. २৮.१५५)
登. —कचूर.
म.-कचोरा, नरकचोरा, काचरी.
गु. —कचूरी.
ब. —एकोंगी.
त.-कस्तूरी मंजल, निर्बिशम्.
फा.-जरंवार, जद्वार खाटा.

कर्ण-पु., शारीर०, ऊध्चंजन्रुगतः (चशा. 6.6) श्रोन्नेन्दियं ग्यस्याsघिप्टानम् (सुसू. ३५.१२) श्रोत्रेन्द्यियस्याधिप्टानम् (चसू. ८.9०)
 रक्षाभूपणनिमित्तं ब्रालानां कणों विध्येते (सुसू. १६.३)
ज्ञानंद्रिय० श्रोत्रेन्द्रियम् (सुस्. ३५,१२)
-कण्ड्र-स्री., कर्णरोग०, लक्षणम्-कगें संचितेन क्रेप्मणा कण्डूर्भरति (सुड. २०.११)
चिकिस्सा-क्रमेण सस्चेदव्वनं बैरेचनिको ध्रूो मूर्धविरेचनम्, कफहारकः सर्वश्र विधिः
( सुड. २१.4६)
-क्ष्वेड-पु., कर्णरोग० अनेकविधनुंकारादिश्रवणम्
(सुड. ४०.१७३)
लक्षणम्-श्रमात् क्षयाद्रक्षक्रषायभोजनात् प्रकुपितः
पित्वाढ़ि-संसुश्टो वायुः शब्द्पथे प्रतिष्टितः सन विरिकरीर्षस्य कर्णक्ष्वेडं करोति । कर्णनाद्स्तु केवलनातारन्धो घंशघोषानुकारिशःद़ान्वितो भवति इति दुयोः भेद़ः (सुड. २०.९)
-क्ष्वेडन-न., कर्णक्ष्वेडः (असंशा. ६.४०)
द्०० 'कर्णाश्र्वेट.'
-क्ष्वेडिन्-वि., कर्गनाद्वान् (चचि. १६.११)
-गतरोगप्रतिपेध-पु, गतरोगप्रतियेध अध्याय० ( सुड. २१.१)
-गतरोगविश्कानीय-गतरोगविज्ञानीय-वि., अप्याय० कर्णगते रोगे विज्ञानम् अधिकृत्य कृतः
(सुड. 20.9 )
-यूथक-पु., कर्णरोग०, कर्णमलः, संचितः कफो यद़ा पित्चतेजसा शुष्को भवति तदा कर्णे मलसंचयरूपः कर्णगूथकः जायते (सुड, २०.११)
-चिछद्ध-न., कर्णमध्य:, कर्णविवरम्
(सुड. २१.पद)
-तर्पण-न., उपकम० तैलाद्दिना कर्णपूरणम्
(चसू. 4. ८\%)
तत् कर्णयोस्तृषिकरं बलकरं त्रा बाधिर्याढ़िबिनाशाकत्वेन (चसू. १३.२५)
-तैल-न., श्रुतिमान्द्यनाशाकरं तैलम् (चसू. १३.२५)
-धार-पु., नाविकः (सुसू. ३४.१८)
-नाडी-खी., कर्णरोग० (असंसू. ३४.८)
-नाद-पु., कर्णरोग० (असंड. २१)
वाते कर्णस्नोतःस्थिते भेरीमृद्रद्रशछ्वघंशादीनां विचिधान् स्वरान् शृणोति (मा. कर्ण)
－पाक－पु．，कर्णरोग．कर्ण कर्णयोयां पित्त्रकोपात् पाको भवति तेन पीडाकराणि विकोरबिक्हुदा़ी़ीनि भवन्ति（सुड．२०．74）
－पाली－ब्री．，शारीर०，बाह्यकर्णास्याडधोभागः
－पीठ－न．，प्रत्यद्न० पुत्रिकोपरिप्रददूशः
（उ．सुस्．१५．99）
कणाधोभागः（असंड．१）
－पुत्रक－पु．，न．，प्रत्यझ० कर्णपाल्या अधोभागः
（चशा． 6.49 ）
वाएकर्ण：，घट्प झ्ञाशत्पत्यदेपेकेकम्（ चसा．6．99）
－पूरक－पु．，बनस्पति० अझोक：（घ．4．948）
कद्वम्व：（ध． 4.908 ）
－पूरण－न．，उपक्ठम० तैलेन कर्णस्य पूरणाम् （सुचि．२．४．२९）
ऊर्यंकायगते भझे कर्णपूरणणं शम्नम्（सुचि，३．५४） कर्णपूरणविधिः－कणें तैलादिपूरण कुस्ता कर्णमूलं विमर्द्यन्तैलादि याबन्मात्राशतं धारयेत्तेन रूझो मार्दें स्याव，（अरंस्．३१）
－प्रतिनाह－पु．，कर्णरोग० संप्रासिलक्षणे－कर्णावि－ स्नेहस्बद्वाभ्यां विलयनं प्रासो घाणमुखं म्रपद्यते वदा कफमारताभ्यां सखिपातेन वा जायमान：कर्णप्रति－ नाहो भधति स चालौ सकलश़रोरोगकारी
（सुड．२०．१२）
－प्रपाक－पु．，कर्णरोग० कर्णपाकः（सुड．२०．१4） दू०＇करणणाक＇
－वन्याकृति－स्री．，बन्धाकृति०，कर्णवेधनानन्तरं तद्धन्धनाकृतिः，सा च पश्रदृर्रविधा तद् यथा नेमिसन्धानक：उत्पलमेद्यकः，वद्रूरक：，आसभिमः， गण्डकर्णः，आहार्यः，निवैधिमः，ब्यायोजिमः，कपाट－ संधिकः，अर्धकपाटसंधिकः，संक्षितः，हीनकर्ण：， वह्टीकण्ण：，यट्टिकर्ण：，काकौष्टकश्र
（गुसू．१द．9०）
－अग्न－न．，रोग० कर्णस्य भझ्नम्，भमः कर्ण： कुटिलोडन्तः प्रविश्टो वा स्यात्। अभं कर्णससं घृतशुतं च क्रुत्ता बहनीयात्। सद्य：क्षतविधानेन चोपाचरेत्। मधुघृताभ्यद्ञ शीतपरियेकादि
（सुचि．३．४५）
－मूल－न．，म्रल्न० कर्णपर्यन्तः तदछुल्रम्रमाणम्
（ सुसू．३५．१२）
－मोटी－स्री．चनस्पति० कर्णस्फोटा
（र．१६．9．，－902）
－रुज्－बी．，रोग० कर्णहूलः（चसू．१३．१६）
－रोग－पु．，कर्णगतरोगा：，चरकमतेन चस्वारः कर्णरोगाः वातजपित्तजकफजसंनिपातजभेदाव्，तत्र वातजलक्षणं नाद्：कर्गमलस्य शोषोडतिएक् तनु： साबोडध्रघणं च । पित्तजे सरागः शोको दरणणं विद्वाहः कर्णश्य सपीतपूतिः । कफजे वैभ्रुत्यं कर्णस्य कग्हः：स्थिरशोफ：शुकुक्रिग्धवर्णत्वमल्पा च रक्न भवति । संनिपातजे ऐ्येतानि सर्वाणि लक्षणानि संभवन्ति तन्र यस्य दोषस्य प्राबल्यं भवति स्नावोऽपि तस्य वर्णसादइयमधिगच्छति
(चचि, २६.१२৮-१२८)

सुश्रुतमतेन तु अप्रार्विशतिः कर्णाोगा：ते च कर्ण－ झूलं，भ्रणादो，बाधिंये，क्षेढः，कर्णस्त्रावः，कर्ण－ कण्ड्रः，कर्णावर्च：，कृमिकर्णः，प्रतिनाहो，द्वौ विद्धधी， कर्णपाकः，पूतिकर्णश्नतुनिंधारः，सकविधं कर्णार्नुद्य， चतुर्विंघः कर्णाशोफू（ युड，२०．३－4）
－विदारिका－खी．，कर्णरोग० अयं संनिपाताज्ञायते， लक्षणम्－कर्णसमवर्णः सवेद्नः सतघघः श्वयधुः। उपेक्षितश्रेत् पक्वः सन् कटुतैलनिमं स्रावं स्रवति， कृच्डूच रोहति स्वा च कर्णाशक्कुर्लीं संकोचयति
（अहुज． $96.96-9 c)$
－विद्रधि－पु．，कर्णरोग० संम्रासिः कर्णकण्ड्डयनाद् म्रणे जाते सति विद्दधिलक्षणस्तीव्नरुपोऽयं स्यात्
（असंड，२१）
－बेद्ना－त्री．，कर्णरोग० लक्षणम्－इस्ताभ्यां कर्णस्पर्शाः भुरां शिरोअ्रमः अरति：，अस्वप्नः अरोचकश्व （कास्，24．6）
－वेध－पु．，संस्कार० कर्णम्यधः（असंड．१）
－वेधनी－बी．，राक्य० कर्णव्यधार्थ सूचिः। इयं त्रिभा－ गसुपिरा ड्यक्रुला च（अहसू．२६，२६）
－व्यध－पु．，संस्कार० रक्षाभूपणनिमित्त बालस्य कर्णं विच्येते । तौ घट्टे मासि सतमे वा शुकुपक्षे प्रशस्तेपु तिथिकरणनक्षत्रमुहूर्वैु क्रतमझ्गलस्तस्ति－ वाचनं धाञ्ये़े कुमारधरा⿳亠二口⿱一𧰨丶丶 का कुमारमुपवेइय व्रालक्रीडनकैः प्रलोम्याभिसान्त्तयन् भिषग्वामहसे－ नाक्रण्य कर्ण दैवकृते दिद्रे आड़ित्यकराबभासिते शनैःःशनैैद़क्षिणहस्तेन ऋजु विध्येव् । प्रतनुकं सूच्या वहल्मारया；पूँवं दृक्षिणं कुमारस्य；वासं कुमार्योः ततः पिच्रुर्वती ग्रवेशायेत्（ सुसू ．१६，१－₹）
ज्यधन－न．，साख०० एवत् च्यद्बुलायतमझुल्बुल्सुपिर घनं वा यूथिकामुकुलाम्रे भवति
（असंसू，३४）

१८०［कर्णन्यध्यन्बविधि］आयुयेंद़ीय－शान्द्वोशः［कर्णानी ］
－व्यधबन्धविधि अज्याय०（ सुसू．१६．१）
－राष्कुलिका－क्री．，प्रत्यंग० कर्णगतावर्तकः पट्－ पश्थारात् प्रत्यन्रेप्वेकम्，हे कर्गराफ्फ़लिके （चशा．6．9१）
－रूल－प．，न，，कर्णरोग० कर्णस्य श्यूलम् अर्शी－ तिवातविकरेणेक्र：（चसू．२०．११）भेदनबत् पीडा्रधानलक्षणः कर्णरोगः। स्वर्पम्＂हनु－ शब्बलारोगोपीनं भिन्द्धब्विन वायुः कर्णयोः शूलं कुरते＂（ सुनि．१．८४）संत्रास्तिः－विमार्गयः समीरणः कफादिदोंबैर्थथा－द़ोषमावृतः सन् कर्णयो： समन्ततः इूलमतीव करोति। अंय दुरुपचरो मतः（ युड，२०，६）चिकिस्सा－आर्दक－मातु－ द्रुन－दाहिम－तिन्तिहीकभभृतीनां स्वरसैः अजा－ मूत्र－शुक－सुरा－लवषैः सिद्धं तैलं कर्णा्यूले उपयुज्यते（मुचि．५，२叉）अंय खेयः
（चसू．१४．२०）
－शोथ－पु．，कर्णरोग० द०＇कर्णझोफ＇
－शोधन－न．，शालाकायन्र० पुतदृधत्यपत्रश्नान्त मुवा－ ननं च बर्तंते（अहसू．२५．३५）
－रोफ－पु．，कर्णरोग० कर्णसोथ：，（ सुड．२०．१६） कर्णस्य झोफग्रधानो रोगः，वातपित्तकफरक्तजत्वेन सक्षिपातेन वा चतुर्विधः कर्णरोफः（ मुज．२०．५）
－स्फोटा－बी．，बनस्पति० गुणाः－कटुस्तिक्ता हिमा सर्वविप्रइमूतादिद़ोपसर्वंन्याधिविनाशिनी
（रापरि．．₹．．११－૪२）
हिं．—१）जंगली हुरहुर．
२）हुरहुर
₹ ）कानफटा
म．－१）पिवळा तिळवण
२）कानफुटी
३ ）मोठो तिळवण，हुखुटुर
－संस्राब－पु．，कर्णरोग० कर्णास्ताबः（मुड．२०．१०） द०＂कर्णन्नान＂
－च्नाव－पु．，कण्रोग०（असंसू．३७．२५）
कर्गाम्नाइः，शिरोभिघाताव् जल्मज्जनाल्कर्णिविदघेश्य प्रपाकादाब्नावृतः कर्णः पूयमभिसंत्राबयेत् स कर्गसंस्तावः（ सुड．२०．३－१०）
कर्णक－पु．，संनिपातअ्नरमेदः，प्रलापश्रुतिहास सणठ्रद्धान्न－ ब्यथाभ्धासकासपसेकादिलक्षणानि तथैव ज्वरः， कर्णान्तयोः कपोलानां च पीडा，अस्य कालमर्याद़ा मासत्रयम्，कहसाच्य：，केपाश्ञिन्मतेन व्वयं साख्यः（ मा．ज्वर १६ ）द्र०＇ज्वर＇

पु．，शाक० तिक्त：स्वानु：कषायः कटुपाकी ग्राही वानकृत् वित्तजित्（ असंसू ．०） कर्णाटी－ब्री．，घनस्पति० हंसपाद़ी（रा．५．१६६） कर्णामरणक－पु．，वनस्पति० आरग्वधः（ रा．८．३३४） कर्णारि－दु．，बनस्पति० अर्जुनः（रा，९．१९२） कर्णार्बुद्न－न．，कर्णरोग० वस्य लक्षण－कर्णास्य सक， प्रानत्वं बधिरखं च च（ असंड．२१．）（र．२४．१） कर्णार्शास्－न．，कर्णरोग० तहक्षण्षण－‘ सन्पूतिकर्ण्त्नं बधिरत्वं च＂（असंड．२१）（र．२૪．१） द०＇कर्णाबुद＇．
कर्णावडु－पु．，मत्यंग० कर्गाल्य गवै：（ यसू．३५．१२） कर्णावभअन्जुख－न．，स्वम्किकमन्त्र० तिचिरमुखसदश－

यन्त्र० प्तत् मसूराssक्रुला कीलेनावबन्ं तशा मूले：हुरावदावृत्तवारंक्रं बर्तं। तदृस्थिविद्ष－
शाल्योद्वरणार्थमुपदिध़िम्（ मुसू．．．9०）
कर्णि－स्री．，वनस्पति० गणेरका．（ध．परि．५．२）
कर्णिका－त्री．，कर्णिका कमलमध्यकोशः（ बुक．৬．८－५）
लक्षण० तत्यमानाकारो ग्रन्थि：कर्णिका
लक्षण० कर्णिकाकारो ग्रन्थिः（चचि．२३．१७く）
वर्तुल्याकृतिश्लेशः（ चसि．३．१०）
छन्राकारा मांसकन्द्वी（ मुचि．₹५．५）
（ सुक．く．१३६－१३०）
＇पद्यर्णर्णिकाकारत्वाल्कर्णिका भण्यते＇（（ड．）
बनस्तति० अमिमन्थः（ घ．१．११२ ）
वनस्पनि० काकोली（ध．१．१३२）
उपकरण० इंद्ं गजइन्ताप्राकारं शाकहेछदनायोप－ युन्यते（र．৮．२१）
कर्णिकार－पु．，बनस्पति० आरग्वधभेदे०＂कर्णिकारो

घणगुल्मनिवारणः ॥＂（रा．३．३ই७）
बनस्पति० कृतमालः＇कृृमालो मधुः सीतः
पित्कझो मधुरः सरः। तत्कलं मधुरं बल्यं बात－
पित्ताssमजित्सरम् II＇（घ．१．२२२）
कण्टकिगुक्ष：किंचिद्रक्षपुण्य：（र．१०．९२）
गणेर्का（थ．परि．५．२）
लोहितपुप्पवृक्षः（ असंशा．पा．सा．6．9४）
कर्णिन्－पु．，वनस्पति० आरग्बः（घ．१．२१९）
कर्णिनी－्योनिम्यापद्० अप्रापे गर्भनिफ़मणकाले प्रवाइणं
कुर्न्न्य：गरेभेण पिहिताइनिल：क्षेप्मरकेन मूर्चिंत： सन् योनौ कर्णिकां－पयनीजकोशाकारं मांसग्रन्थिय जनयेत्（ चचि．३०，२७－२く，३८．）

कर्णी-ल्री., वनस्पति० द्नघन्ती (रा. ५.३००)
कर्तरी-ब्बी., शरु०० ह्यं दशशानुला शारारिमुली (सुस. ८.७ ड. ) ' कर्तरी त्रिभागपाशा मणस्रायुकेकासूत्रचछेद्नार्भम् (असंसू. ३४.२७)
कर्तरीय-न., स्थावरविप०, अस्य व्वक्सारो नियांसश्र विषमयो भवति (सुक. २.५)
कर्तु-पु., यः स्वातण्रयेण कर्म करोति स एत्र 'कारण' संज्ञयाभिधीयते, (चबि, ८.६०) निद्ढानम्, हेतु: (चनि. १.₹) अन्र 'स्वतब्रः कर्ता' इति पाणिनीग्रसून्रमप्यनुसन्धेयम्
कर्तृण-(न., वनस्पति० भूतिकम् (असंड. ४. इन्दु) कर्द्रम-(पु., ) पद्रे, ( सुचि. 96.६) रोग०, निसर्पभेद्:, सप्तविसर्पेवेकः, (चसू. 9९., (२) दू० 'कई़मविसर्प'

शालि., पंकिलभूमिजः, आद्वारांँ्थ हितः
(मुसू. २०.५)
विष. त्क्क्द्मसद्रां बतंते (र. २२,१५)
चर्तर्म-न., नेन्ररोग० ( सुड. ₹.६) अस्मिन् कृण्णकर्ईमोपमं च नेत्रवर्तर्म भबति (असंड. ११)
-विसर्प रोग० लक्षणम्-कफपित्तं ग्रकुपितं सदेकदेदो विसर्पति देहिन प्रकेलेदयति च । तद्विकाराःरीवज्वरः शिरोगुस्खं दाह़ः स्वैमिल्यमझावसदुनं निद़ा तन्द्रा मोहोडबद्हेपः प्रल्लापोडगिननाशो दौर्बल्यमस्थिमेदो मूर्छो पिपासा स्रोतसां प्रलेपो जाख्यमिन्द्रियाणां प्रायोपवेशनमहनिक्षपोडइनसदों5 रतिरौत्सुक्यं चोपजायते। प्रायश्रामाराये विसर्पत्यबसक एकदेशग्राही। यसिन्नकारो विसर्पो विसर्पंति सोवकाइो रक्तपीतपाण्दुपिडकावकीर्ण इब मेचकाभः कालो मलिनः स्निग्धो बहुष्मा गुरुः स्तिमिवबेद्नः श्चयथुमान् गग्भीरपाको निरास्रावः शीघंक्हेद् स्विन्नक्हिचपूतिमांसत्वक्र कमेणाल्परक् परामृपोडबर्दार्यते कर्द्म इ्वाबपीडितो $\stackrel{् त र ं ~ प ् र य च ् छ त ् य ु प क ् क ि न प ु त ि म ा ं स त ् य ा ग ी ~ स ि र ा ख ा य ु-~}{\text { - }}$ संद़र्शी कुणपगन्त्धी च भवति, संज़स्टृतिहन्ता च 1 तं कर्द्रमविसर्पपरीतमचिकिस्सं विद्यात् (चचि, ८. २१.३)
कर्द्मक-पु., रोग० विसर्पभेद्: द्०० 'कर्दमविसर्प'
(चचि. 29.१४)
राजिमान् सर्प०; $૪ . ३ \gamma(३)$
शालि० अतिशयपक्किले स्थाने उत्पद्यते
(सस, Ү६.४)

कन्दुविष० तज्ञम्यानि लक्षणानि ग्रसेको विट्मंदो
नेत्रपीतता च (सुक. २.५)
कर्दमिन्-पु., वनस्पति० मुद्ररः (रापरि. १०.२१)
कर्पर-पु., पात्र० खर्परम्, ज्वालासन्तसं कपाल्म्
(अहसू. ६.४२)
कर्पराल-पु., वनस्पति० अक्षोटः (घ. ५.६०)
कर्परिकातुत्थधन्न., खनिज० तुल्थम् (ध. ३.१४४)
कर्परीतुत्थक-न., सनिज० तुतथम् (घ. ३.१४५)
कर्पूर-पु. न., सुगन्धिद्रव्य० इंदं गुभ्रतरनिर्योसरूपं ज्वालाग्राहि द्वृ्यम् , भुच्तेरितकफ्नारानार्थमुपयुज्यते
( सुसू. ૪६.૪く३-૪८५; चचि. २८.१५३;) गुणाः-कटुस्तिक्छो मधुरः शीतः (उप्णः. रा.) चध्रुप्यो मद्करस्तृष्णामेद़ोविषापहः (घ., ३.३१) कफापहंं घक्तक्ठेददौौर्गन्प्यनाशनं च, मुखशोषे बैरस्ये चापि युक्षम् (सुसू. ४६.२०२-२०४) छेदृनः (असंस् . १२); तांयुलद्दृध्येष्वेकम्

हिं.-कपूर, कापूर.
म.-कापूर.
गु.-कपूर.
बं, -कर्मूर.
त. -कर्पूर.
फा. क.पूर.
-गन्धिनी-ब्री., सुगन्धिक्न्द० ' आंबाइलद्दी'
(हजारी) लोके (र. १०.९१)
-निर्यास-पु., निर्यास० कर्पूरः (चसू. 4.66)
-मूली-ख्री., वनस्पतिमूल० कर्पूरगन्धिनी
(र. २०.४५)
कर्नुद्दार-पु., वनस्पति० काज्ञनः चक (चसू. २७.8.९) श्वेतकाश्यनः (चसू. ४.१३)
बसनोपगणे एकं द्ध्यम्
काश्यनारः (चक. १.१४)
बसन्ते जातपुप्पः
ह्रेप्मातकः (सुस्. ३९.३)
श्रेषमातकमेदः (ससू. ૪६.२४९)
नीलझिण्टी ( असंचि. ऽ)
-तैल-न., सिद्दतैल० मधुरतैलवर्गों एकम्
( सुसू. ४५.१२०)

कर्बुदारक-पु., बनस्पति० र्रष्मातकः (रा. ११.१४८)

कर्वुर-कि., राबलम् चित्रवर्णम् (र. २.५८)
पु., वनस्पति० पौग्डूक इक्षुभेद्: (रा, १४.१८३)
द० 'इक्षु'
न., खनिज० सुवर्णम् (रा. १३.२)
( कर्बुरा )-स्री., कीट० सविपजलौकाभेद्दः
सा वर्मिमत्सनदायता छिनोचतकुक्षिश्र जलौका
( सुसू. १३.११)
-फल-पु., बनस्पति० साकरण्डः (रापरि, ६.१६) कर्मन्-न., क्रिया, चलनम् (चसू. १.५२)

स्यन्द्न्नगमनादिका चेप्टा, म्रयलत्नाब्मनःरारीरम्रवृत्ति: (चसू. ११.३९)
द्वव्याणि यतक्रुर्वन्ति तत् भेषजद्धृ्यव्यापारः शोधनादि: (सुसू, ४१,4)
चिकिस्सा (सुसू, प.३)
पश्चकर्म (चसि. १.३)
रक्सस्नाबनिरुहबस्तिसंस्कारः (सुस. २०.१४) वैशोषिकद्रूनोक्तपदार्थेप्वेकः (चसू, १.२८) संयोगे च विभागे च कारणीमूतो द्धब्यनिष्ट: (पदाथेथपु परिगणितः) व्यापारः (चसू. १.५२) जन्मान्तरकतं कारणम् अद्टम् (चसू. ११.१२) (कर्म)-ज रोग-पु., कर्म-पूर्वजन्मकृत पापपुण्याद्यि: तजो रोगः (चसू. २५.१९)
-निप्ठा-ल्री., कर्सणो निष्टा-लिष्पत्चिः क्रिया परिसमापिः (चसू. २६.६६)
-पथ-पु., क्रियाभार्गः (सुसू. १.२)
आचारः। द्राधर्मपथान् रक्षन् जयनाभ्यन्तरानरीन्
हिंसास्तेयान्यथाकामं पैडुुन्यं पर्पानृतम् संभिन्नालापं न्यापदमभिध्यां दृविपपर्ययम् पापं कर्मैंति द्रशधा कायवाखानसैस्यजेत् ॥।

> (असंसू. ₹.99६-9१०)
-पुरुप-पु., कर्मफलमाबपुरूःः-पंचमहाभूतशरीरिसंयोगेन संजातः चिकिस्साधिकृतः पुरुषः (सुशा. १.१६) तस्य गुणाः सुखदुःखे इच्छाद्देपौ प्रयत्नः प्राणापानायुन्मेषनिमेषौ बुद्दिर्मनः सक्प्पो विचारणा स्मृतिर्तिज्ञानमध्यवसायो विषयोपलद्धश्न।
( सुशा. १.१८)
-फल-न., कार्यफलम्, कर्मण: परिणाम: शुभाड्युभस्वरुपः (चवि, ८.३ज)
यस्य कर्मफल्स भसक्तिन्न विद्यते तस्य कर्मेण: फलं न भवति इत्ति सांख्ये सिद्धान्तः, 'न मुक्त: कर्म आनुनन्धिकं कुरते निःस्पृहत्वाव्
(चवि. ८.३७)
-वस्ति-पु., यस्तिप्रकार० प्रागेकस्नेहृबस्तिरम्ते पश्घस्नेहास्तथा निरूहा द्वादुरा सहानुवासना इल्येवं त्रिंदाव्द्सयः ' कर्म-बस्ति' इ्य्युक्तम्
(अरु, अहस., १२.६३)
-्लोभ-पु., कर्म-चिकित्साकर्म, तस्य लोभो बृच्चिलौभ ह्सर्येः (चसू. २९.\&)
-विपत्ति-स्री., चिकित्सितनाशः ( सुसू. २९.४)
-विभ्रम-पु., कर्मण्यविज्ञानम्, यथा सौधं पयोऽज़प्रयुक्तं विषबद् हन्तीति (सुसू.४४.०९)
-विरु.्द-न., संस्काराद्दिरुन्द्रम् (सुसू. २०,१४)
-बचिच्य-न., पूर्वजन्मकृत वैचिन्यम् अदृप्रम्
( असंशा. २.૪६)
-वैरेष्य-न, कर्मैवैशिफ्यम् ( सुशा. १.३)
-ैैपम्य-न., शारीरमानसवाङमयकर्मणो हीनमिध्यातियोगरुपम् (र. २₹.१-२)
कर्मर-पु., चनस्पति० कर्मारकः (रापरि. ११.१३)
कर्मर-क-चु., वनस्पति० कर्मारकः (रापारि. ११.१२)
( कर्मरी )-ब्बी., वनस्पति० वंशरोचना (रा, ६.८६)
कर्मात्मन्-पु., संसार्यांत्मा (चसू. २१.३५)
इन्द्रियम् (चस्, २१.३५)
कर्मार-पु., वनस्पति० कर्मारकः (रापरि. ११,११)
कर्मारक-पु., न., बनस्पति० फलगुणाः-अक्लं डष्णं पित्तकर वातह्, पक्वकमीरं तु मधुराइम्बं बलपुप्टिरुचिप्रद् ( रापरि, ११.१३)
हिं. —कमरख,
म. -करमर, कमरख.
गु. -कमरख.
बं. —क्मरंग.
ता.-तमरताई.
लोहकारः ( सुसू. ८.१९)
कर्मैन्द्रिय-न., कर्मण आश्रयभूतमिन्द्रियं कर्मेन्द्रियाणि
पश्च । हस्ती पादौ गुदमुपस्थं वाक्चेति। आहरणगमनोत्सर्गाहर्षविसर्गाओेति तेषां पश्व कमेण कर्माणि (सुशा. १.४)
कर्वंट-न., कुर्क्षेत्रात्पूर्वदेदा० ( काखिल. २५.९)
करून-न., कृरीकरणम् (अह्दस. 4.4६)
(परिव०) लब्घनम्, उपनासः (सुशा. ₹.१६)
कर्ष-पु., न., मान० हौ दहझक्षणी, ' विद्याद् ही दंक्षणो कंष सुवर्ण चाक्षमेव च' शाणचतुप्पयम् (असंक, द) सार्थद्दयम्रमाणधरणम् (सुचि. ₹१.७)
निक्कचतुप्यम् (र. ११.४)
－फल－पु．，बनस्पति० बिभीतकः（घ．१．२१२） कर्षक－न．，कान्तलोह०；यल्लोह्जातं कर्षयेत्तत् कर्षकम् （र．५．८8） कर्षण－न．，लाङलेन भूमिविलेखने कर्षणसंस्कृता भूमि： （चसू．११．२३）
धान्य० कुलित्धः（ब．६．701）
（कर्पणी ）－खी，वनस्पति० काझनक्षीरी
（रा．५．इ६२）
कर्षणाया－स्री．，वनस्पति० गोजिव्हा，गवेधुका
（रा．8．949）
कर्षू－खी．，अल्पम्रुखोडक्यन्तरविस्तीर्णो गत्त：
（चसू．98．49）
－स्वेद्－उपक्रम० न्रयोद़शस्बेद्ेल्बेकः（चस्．9४．49） याबदायामविस्तारः पुर्षो भवेत् तानानेव भूप्रदेशः खनितब्यः । स च भूप्रदेशोऽछ्जार्द्दझ्यात्，अह्ञा－ राँध्र अपोह्य तहायां भूमी बतलहरद्वाणां सेचनं कुर्यात्। तस्यां च भूमौ शाययेतातुरम्। अयमुध्म－ स्वेदग्रकारः सर्वा⿳亠二口斤口 बात उपयुज्यते（सुचि．$\gamma .90$ ） कल－वि．，सूक्ष्मः（चइ． 9.96 ）

मधुरः（अह्डस्，३．४०）
पु．，वनस्पति० बद़रम्（र．99．9३१）
लघुबदरम्（र．24．998）
पु．，पक्षि० कलविङ्रश्यटकमेद्：（र．99．9३१）
खनिज० मनःशिला（रा． 24.998 ）
（अभ्बिका）
－कलोन्ञ़व－पु．，निर्यास० रालः（घ．३．१२9）
－जात－न，धान्य० घीहिं（रा．१६．१०२）
－धौत－न．，सनिज० रौप्यमू（ रा．१३．८）
－मूकता－त्री．，अछ्यक्तबचनता，विरुद्धारानाजायमान－
विकारविशोषः（चसू．२६，८४）
－हंस－पु．，पक्षि० राजहंसः（असंसू．२．१）
कलन－पु．，बनस्पति० वेतसः（थ．4．99६）
फलन्दु－ब्री．，बनस्पति० घोल्म（रा．परि， $6, ८ 6$ ）
कलस－पु．，तरूण हस्ती（रा．परि．२३．44）（प．४२६） （कलभी ）－बी．，वनस्पति० चख्खु：（रा．परि，४．，८）
फलझोन्मत्त－पु．，बनस्पति० धत्तूरः（रा．१०，१२）
कलम－पु．，शूकधान्य० शालिभेद्ध：，वेदाग्रद्वारेणु प्रसिद्ध： महाशालेर्म्नागल्पगुणस्तुप्णाधस्त्रिमलापह： （चसू．२6，८） अन्तवेंद्यां कलविरिति प्रसिद्ध ：（सुस．，૪६．४）（ड）

स एव महातण्डुल हूति काइमीरेषु प्रसिद्ध： （अहस．६．१）（अरणण）
सर्वप्राणिनामाहारांथे हितः（ सुल，२०．५）
कलमोत्तम－पु．，वनस्पति॰ गन्धरालिः（रा．१६．९३）
कलम्ब－पु．，बनस्पति० सूप्यशाकमेद़ः फ़ीचिल्ल्यादि－ गण एकः（चसू．26．909）
वनस्पति० कदुम्बः（अहसे．६．९३）
（कलम्बी ）－ब्री．，वनस्पति० उपोद़की （रा．परि．७．७४）
कलल－न．，गृहीतकाडिन्यः मिश्रितगुकरोणितस्पगर्भ： （असंशा．२）
सिन्धणम्रस्यम्（युशा．₹．१८ ）
गर्भ० या कुत्राता नारी स्वजे मैथुनमावहेत् तस्याः कुकौ बायुरात्वरमादाय गैभ करोति स मासि मासि विनर्धते，एवंविधाया गर्भिण्याः गर्भरक्ष्षणं कलंड जायते वत्त पैनृकेंगुणेःः हर्जितमसि．
（स्रशुा．२，४＜－૪s）
－ज－प．，निर्यास० रालः（रा．१२．१७6）
कलविद्र－पु．，प्रतुदपदक्षि०，ग्राम्यचटक：
（चसू．२७．५२）
भुकराजः，काकचककः भुछ्रराजान्विच्वः，रत्तह्रिराः
कृणग्रीबो ग्रामचटकाकारः पक्षिविशेषप：
（ सुस्．४६．५९，उ．）
पाराबतः（चईं．१．१४）
कलशा－पु．，मान०，द्रोण：，चत्रुण्युण कंसः
（चक．१२．९५）
（ कलरी ）－त्री．，वनस्पति० पृक्षिपर्णीं
（चचि．₹． $9<$ ६－१८6）
कलस－पु．，न．，कहर्शः（（ुसू．४४．२९）
（ कलसी ）－बी．，वनस्पति॰ पृभ्षिपर्णी
（सुचि．३७．२४）
कला－बी．，पोडरो भागः（र．९．८४）
गुणः，सुঞ्क्मो भागः（चसू．१२．१）
कालमान० त्रिहात्काषात्मको भागः（ सुसू．६．५） शारीर० स्रायुभिः प्रतिच्छब्नान् जरायुणा संततान् ह्केष्मणा वेश्टितान् तान् कलाभागान् विढुः， धात्वाशायान्तरमर्याद़ा，यस्तु धात्वाशयान्त्रेपु
 जरायुच्छन्नः काष्ट इव सारो धाठसारो रसरोषो सोडल्पत्वात् कलासंज्ञः। ताः कलः सक्ष－मांसधरा， रकधरा，मेदोधरा，श्रेप्मधरा，पुरीषधरा，पित्तधरा， क्रुक्नधा चेति（ सुशा．૪．५－२३）
（असंशा．५．३५）

मान०，शाणः，धरणद्वयं，मापचतुप्षयं，तोल्कपादे मानम् （र．११．३） खनिज०，मनःश्रिला（घ．३．२६）
चृत्त－पु．，धान्य० कुलिएथः（घ．६．9०५）
कलाटक－पु．，धान्य० दीहिभेद्：दृ०＇वीहि＇
（रा．१६．११₹）
कलाप－पु．，समूढः（चचि．૪．१०く）（असंचि．\＆） बनस्पति० गण्डदृर्बां（ध．४．१४५）
कलापिन－पु．，पक्षि०，मयूरः（र．9०．२०）
（कलापिनी ）－चनस्पति० भुस्तभेद्，नागरमुस्ता，द० ＇ $\mathrm{Hुस्त}$＇（रा．६．६२）
कलाय－पु．，शिम्बीधान्य०，स द्विविधः，त्रिपुटो वर्तुलश्ब （सुसू．૪६．३०）गुणा：－वर्तुलकलायस्तिक्तः शीत： कटुपाकश्र（चसू．२७．३७）त्रिपुटकलाय： परमवातलः（चसू．२७．२९）कलायः पूयवर्धनो वणन्दुप्टिकरश्य । घणिनामहितः
（मुसू．१९，१६）
अयं मधुरः रीतो रूक्षो लघुर्र्राही वातकरो रुच्यः पुप्टिदः कफपित्तह्नो दाहविनाशकरश्य
आमदोषकर裙（रा．१६．१६५）（ब．६．१०₹）
हि．－मटर，कैराब．
म．－चाटाणा．
गु．－वटाणा，
बं．－वांदुला मटर．
त．－पटाणी．
（कलाया ）－स्री，，वनस्पति० गण्डदूर्वा（रा．८．२३५） －एक्ज－पु．，बातरोग०，संभ्राषिः－प्रकुपितो वातः सक्थिकण्डराद्ययसंधिबन्धनरैधिल्यं कृत्वा कलाय－ खङ्जरोगं करोति। लक्षणम्－यस्तु प्रक्रामन् वेपते खझ्विव च गच्छति वं मुक्फसंधिप्रबन्धनं रोगं विद्यात्（ सुनि．१．७८）
－शाक－पु．，शाक०，त्रिपुटकमेदः，गुणाः－कषायो मधुरपाकी गुरूः कफपित्तघः वातलश्न

$$
\text { (सुस्. } 8 ૬, २ \times<\text { ) }
$$

कलाद्व－प．，वनस्पति०（रा．११．१र）
कलि－पु．，कलिपुरुपः，देवत्ताविशोषः（चसू．． 4.8 e ） खी．，－रेवतीम्रह०० सा चतुर्थेडहृनि अपत्यं विना－ सायति（का．रेवतीक．४4）
－कलहरीील－वि．，कलिव्वाचिक：，कबह्बस्तु शारीरिक： तत्पररीलं स्वभावो यस्याः सा（चशा，८．२१）
－तरु－पु．，वनस्पति॰ भह्डातकः（असंचि．२२） बिभीतकः（ वेशासि．）
－द्रुम－पु．，वनस्पति० विभीतकः（घ．१．२१२）
－माल－बनस्पति० उदकीर्यः，पूतिकरब़：

$$
\text { (रा. } 8.9<0 \text { ) }
$$

कलिक－पु．，बनस्पति० अझोकः（ रा．90．260）
（कलिका）－स्बी．，वनस्पति० बुश्चिकाली
（रापारे．Q．द）
कालिकारी－ख्री．，वनस्पनि०，गुणा：－कट्वी निक्ता उप्ग्गा सरा कफवातमी धरधुगर्भशल्यन्नणापदा
（ヶ．४．s）
fि．－कलिहारी．
म．करिया नाग．
गु．－खंख्या नाग．
बं－विशलांगुलि．
त．－अक्किनिविल्म ．
कलिङ्न－पु．，न．，वनस्पति० अलाच्बाकारं मधुरफलम्， तदुणाः－मधुरः गीतो बृप्यः सन्तर्पणो बल्यो वीर्युपुप्विवर्धनः पित्तघो द़ाहभ्रमश्नः

वातकृत्（असंनि．१．१4）
हिं．－－तरबुज，हिन्दोना，जमाऊका．
म．－कर्लिंगड，टरव्रूज．
गु．—तरवूज，तडनूब；करिगु．
बं．—तरमूज．
त．－चर्करे，कक्कुम्मदि，पिचापरं．
पु．，बनस्पति० शिरीषः（रा．२．१८२）
बनस्पति० कुटजः（घ．२．१₹）
खी．，वनस्पति० कर्कटरृकी

$$
\text { (र. } 9<.90 \odot-990)
$$

देश० क्करक्षेत्रान् पूर्वंदेशाविड़ोरः（काखिल．24．3）
－बीज－न．，बनस्पति० इ्न्दयवः（रा．४．२२）
－यव－पु．，वनस्पति० इन्द्ययवः（चचि．6．99）
कलिझकनन．，फल० कलिद्रम्（र．११．१२२）
वनसपति० इन्द्र्यवः（चक，५．૪ ध．२．१५）
कलुुपु．，धान्य० नीहिभेद्दः（रा．१५．११३）द्०० ＇ही हि＂
कलुप－वि．，अस्वच्छम्，मलिनम्（अहस्，4．६६）
－पारावत－पु．，मण्डलिसर्प०（सुक．४．३४（२）
－मोजन－न．．समलमोजनम्（सुड．६२．६）
कल्रुपीक्ट－वि．，संसृष्टः（चशा，४．२）

कलेचर－न्न．，शरीरम्（असंशा．५．9०४）
कलोड्य－न．，पा्मवीजम्（अहसू ．६．९२）
कल्क－पु．，कल्प०（चसु．૪．७）छघदि पेषितं सदवं दव्यम्（ गुड．५८．२6）आहेप० शुणं दव्यं दवेणाडsप्नुल पिश्टम्। चूर्णीकृतमार्दूमौअधिन्व्यम् （ गुसू．५．६）
बनस्पति॰ विभीतकः（घ．१．२१२） सुगन्धिद्यव्य०，तुरफ्क：（ஏ．३－२२）
－पेप्य－वि．，कल्कस्वरूप्राप्तिपर्यन्तं द्वव्यस्य पेषणं क्रियते तत्（ सुचि．৫．६9）
－फल－पु．，बनस्पति० द्वाडिमः（र．२．७२）
－बन्ध－पु．，पारदबन्ध० स्वेदूनमर्दनादिभिः साधित： सन् पद्वस्वं प्रात्तः पारदः। चुह्डीस्थे लौहे कराहे मयूरुत्थकृताल्बालंक गह्नापन्रीस्वरसं पारदं च प्रक्षिप्य यथा पारद़ो रसमत्र：स्यात्तथा रसमन्तरा－ sन्तरा दल्वा मन्द्रामिना चतुप्रह्रपर्यन्तं पाचये－ त्तो निम्नूरसेन क्षालयेत्। प़नं स्वेदेन पारद़ पद्रबन्नर्वात（र．११．५४）
－रोध्र－पु．，बनस्पति०，शावरलोध：
（रा．६．२४の）
कल्किधर्मंघ－पु．，विभीतक：（रा．११．३२३）
कल्कित्रुक्ष－पु．विभीतक：（रा．११．३२२）
कल्प－पु．，कल्पना，विषिः（ चक．१．१）
सामर्थ्यम्（र．१७．६८）
भ्रान्तिः（र．१७．६く）
चरकसुश्रुतादौौ स्थानविशेषः
योजना（ सुसू．३．२८）
औपधियोग० औष्यीनां संयोगेन केवइमेकमौषधं भाबचूर्णन भर्मीकरणादिसंस्करेण सिब्दम
（र．११．८く）
－वैगेप्य－न．，कल्पनावैसिफ्यम्（चक，५．६）
－स्थान－न．，वमनविरेचनानां कल्वान्तिधन्त्यस्मिश्रिति （चक，१；）
कल्पाड्निन्－पु．，वनस्पति० पर्पटः（रा．५．६५） कल्पोपनिष्ट्－ल्री．，कल्प प्व उपनिषद्，चरकसंहि－ तायां कल्पस्थानम्（चसू，४．૪） कल्पन－न．，छेदनम्（ चरा．८．४૪）

कल्प：，योगः，भैबज्यकल्पना（चनि．३．१६२）
－विधि－पु．，छेद्रनविधिः गर्भनाभिनाडीछेदेनविधिः （चशा，८．४૪） कल्पना－द्री．，योगः विधिः（ सुउ．१८．८₹ ）
－सिद्धि－ब्री．，कल्पनाशब्देनेहेह पश्चकर्माझकल्पनोच्यते तस्य सिब्दिः（ चसि．१．१） अध्याय०（चसि．१．१）
कल्माप－पु．，बनस्पति० शाल्खिभिद्，गन्धघालि：
（रा．१६．९३）
कल्य－वि．，नीरोगः（चवि．द．6）
न．，प्रात：（ सुड ५८．३ऽ）
कल्याणन्न．，खनिज०，सुवर्णम्（ रा．१३．१）
（ कल्याणी ）－ब्री．，वनस्पति॰ माषपर्पीं
（रा．३．१७9）
बीज－न．，बनस्पति० मसूरिका（रा．१६．१४९）
－मातृक－वि．，कल्याणी माता यस्य सः，मृतमातृक इसर्थ：，（ कासलेहाध्याय पृ．४）
－मित्र－न．，कल्याणे शुभकर्मंणि मिं्रं－सहाय： सन्मिन्रमिति याबत्（अहसु．२．२१）
कल्याणक－पु．，भैषज्ययोग० कल्याणकगुड इ़ति नाम्नाऽपि प्रसिद्द：，मन्दास्किकुष्छकामलामेइग्रहणीपण्ड्डादि रोगेपु प्रशस्तः（चक，५．४० ૪५）
कल्याणकावलेह－पु．，योग० सर्वातीसारनाशक：
( काबि. १०.८८)

कल्याणाभिनिनेरा－पु．，श्रेखस्करमार्गानुष्धानम् （चवि．र．e） कल्याणाभिनिवेशिन्－वि．，कल्याणविषये ग्रल्नरः सच्वसारलक्षणेण्वेकें उक्षणम्（ सुसु．३५．१६）
（ कल्याणिका ）－ब्री．，खनिज० मनःशिला （रा．१३．१५८） कल्याणिका नाम रसक्रिया नेन्ररोगाधैमुपयुज्यते
（काखिल，१३．७९．८०）
－घृत－न．，घृत० एतज्जीर्णाज्रश्वासकासगुल्मोन्माद－ गरान्，हन्ति । अपस्सारा़िमान्दनुत्，क्कीबानां
 बुद्दिप्रदं नयनहितं रेतोमार्गरखिवनाइी गर्भॅप्रदं च （चनि．२．३५－૪१）
（ सुड．३९．२२५－२२९）
－लवण－न，योग० निसूचिकाइल्सकविलम्बिका वातब्याधिपूपयोज्यम्
（ गुख．५६．१६）
कल्याणिनी－ब्री．，बनस्पति०（रा．४．४२२）
कल्याणी－त्री．，बनस्पति० माषपर्णी（रा．३．१७9） कवक－न．，वनस्पति० ह्रत्रं，सुखण्डकसंश्ञ；छ्रक्रभेदः
（ गसूू．२०．८） आा．को．षं．२४

१८६ [कविका] आयुदीर्वेंय-शब्द्कोशः [कषाय]
( कविका)-ब्री., कटकम् ( उसुसू. २७.१४)
केविका (रापरि. १०.३३)
कबच-पु., न., संनाहः ( सुक, १.२५-२७ ड. )
अद्नत्राणम् ( असंसू. ८.૪३)
पु., बनस्पति० पर्पट: ( ध. १,४५)
 ब्याख्या-मुखपूर्ों सति यः संचारयितुं शक्यते स कबल उच्यते (अहृसू. २२.१२) अयं चतुःप्रकारः स्नेही प्रसाढ़ी शोधनो रोपणश्र। चतुर्धा कबलः स्नेही प्रसाद़ी शोधितरोपणौ। स्रिग्धोण्जै: स्रेहिको बाते स्वाटुरीवीः प्रसादनः। पित्ते कट्यम्ल लवणैं रूक्षोणीः शोधनः कफे। कषायतिक्तम सुरैः कट्ूबौँ रोपणो नणे ॥' धारणकालः ताबच धारयितब्यः अनन्यमनसोक्षतदेहेहे याबद्दोषपरिपूर्णकपोलत्वं नासास्रोतोनयनपरिप्हाश्र भवति तद़ा विमोक्रब्यः प्रुनश्रान्यो ग्रहीतब्यः ( सुचि. र०.द₹) खुन्दिखक्षणम्-समानयोगरक्षणानि न्याधेरपचयो वैशादं नुप्टिर्वम्न्न्युतेन्द्रियम्रसादश्र
(सुचि. ४०.६५)
अवियोगः-कवलस्सातियोगान्मुखे पाकः शोषस्तृण्णाडरचिः कुमश्थ भवति ( युचि. ૪०, $€ ६$ )
हीनयोगः-हीने कबले जाब्यकफोल्हेशावरसज्ञां भवति ( सुचि. ४०,६६) कवलविपयाः 'मन्यारिरःःर्ण्णमुसाक्षिरोगाः प्रसेककण्ठामयवक्त्रसोषाः। हह्लासतन्द्रारचिपीनसाश्य विरोषाक्कवल्यमेण साध्याः (अहसू. २२.१२)
मुखरोगे दोषाढ़िविभागेन उपयुकाः कवला दोषं वीक्ष्य क्षीरेश्रुरसगोमून्नदधधिमस्त्वस्ककाज्ञिकै: तैैघुतैरपि कवलान् विद्य्यात् II' ( युचि. २२.७६) कबलोडपूर्णाप्यसंबत्सरे बाले न प्रयोज्य:
(असंस्, २९.२२)
( कवलिका)-ब्बी., घुणकल्कौषधाच्छादननद्वव्यम्, सा चौ४धस्वरसनिस्सरणनिनारणार्थ पलारोडुम्बराद़ीनां ल्वक्पन्रादिक्रता (ड. सुसू. प.96)
-ग्रह-पु., उफकम०, गण्रूपभेद़: कवलस्स धारणम् (मुड. ५३.८)
मान० कर्षपर्याय:, दौ दङ्कण्षणौ कवल्यहं विद्याव् (चक. १२.९१)
कवल्लाल्ुक-न., बनस्पति० घोली (रापरि, ७,८७)
कवलित-वि., घ्यासीकृतम् (र. १.४२)
कवाट-पु., न., कपाटः ( असंसू. २१.४)

कवोण्ण-वि., ईबदुण्णम् ( असंचि. १०)
कव्य-न., पितदेयेयम् (असंड. ૪२)
करा-ल्री., चर्मयद्धिः ( उ. सुड. ६२.१८ )
करोरकक-पु., न., तृण० क्षुदुुस्ता (चचि, २९.५८)
चिश्घोडका शाक० (चसू. २७.११६)
मध्रुर्कन्धे द्धप्यविरोष: (चवि, ८.१३९)
भागधम् (अरण. अहसू, ६.९२)
गुण्डकन्दः (चसू. ३.२१)
सरक्षे पवने प्रदेहार्था देयम्
कसेर्कगुणा:-कषायोडल्लमधुरः शीवोडतिलर:
रक्षपित्तप्रशमनः दाहध्रमापहः ॥
( रापरि, ८.६४)
गुरु विर्धम्मशीतौ च भ्वृ्वारककरोलकौ
( सुसू. ४६,३०४)
लोमरकृषणगवर्तुल्सूक्ष्मत्तडागकन्द:
( हे. अहसू. ६.९२*)
गर्भस्थापनात्थै उपयुक्त:, "शृद्धाटकपुक्करीजकरोर्कान् भक्षणार्य द्यात् " (चशा. ८.२૪) श्रिर:पाश्थांसगूलेयु प्रलेपने (चचि. ८.८૪)
कर्यप-पु., महार्षिं हिमालये इन्द्धादेशात् रसायनप्रयोगं कृतबान् ( चचि. १. (४) ₹) रोगापहरणचिन्तनार्थ हिमवतः पान्ष्ये समेतेपु महर्विंब्वेक: (चसू. १.८)
काइयपसंहिताकारः ऋणिः (कासू.२७.३)
काइयप ए़वाग्रे तपसोड्रेणाविन्द्त रेखतीम्
(काक. रेवतीक. ६२)
इन्दशिष्यः ( कावि.)
कषाय-पु., रस० घडूसेप्वेकः, कफषपित्तम्रामनः
( चसू. १.६६)
वायूर्योंबांहुल्यात्कषायरसो भवति
( मुसू. ૪२.३)
कपागरसल़क्षणम्-स वक्नं परिशोषयति जिढ़ां स्तभ्भयति कणठं बभाति ह्वदयं कर्षयति पीडयति च (डुसू. ४२.९) गुणाः-संशमनः संग्राही संधानकर: पीडनो रोपणः शोषणः सत्भनः फ्रेष्मरक्तपित्तप्रशमन: शरीरकेंद्योपयोक्का रुक्ष: इीतो ल्युश्र (चसू. २६.૪₹) शोधनो लेखनः क़ेद्दोपशोषणः (ुुसू. Ү२.9०) रुक्षगुणत्वाव् विशोषिभावाच प्रित्तस्य दवगुणस्य हासक:
(कबबि, ६.२९,३०)

स्वक्र्रसादृनोडन्नविशोधनश्थ (अह्हसू. १०.२०) अपवादः:-प्रायः कवायरीतीं सम्भनं चान्यन्र हरीतक्या: (असंस्. १८.२६) कषायरसस्स्याधिकाडम्यासे कफपित्तक्षयो जायोः प्रकोषः पक्तिमार्दबं रक्तरान्तित्र भवति (काखि, ५.४७)
कपायरसोडल्थर्शुपयुज्यमानः आस्यं शोषयति, वाचं निग्र्नाति, हृदयं पीड्यति, उदरमाध्मापयति, स्रोतांस्यवबध्नाति, इयाबल्यमापाद़्यति, पुंस्स्वमुपहन्ति, विथ्य्य जरां गच्छति, वातमूत्रपुरीपरेतांस्यबगृहाति, कर्षयति, ग्लपयति, तर्षयति, स्तग्भयति, खरविशदरुक्षत्वाप् पक्षवधग्रहापतानका डर्ड़ित-प्रभृतींच्य वातकिकारानुपजनयति। (चसू. २६.૪३) कवायस्कन्धः-हरीतकी-प्रियद्-
 धान्रीफल -धातकीपुप्प-पद्मा-पक्सक-पद्यदुण्प-नागकेसर-क्रमुद्रोत्पल-तुद्द-तिन्दुक-कद्व्बोदुम्बर -पक्षक-घट-विभीतक-विक सत-जम्ब्बाम्रास्य्यामकपित्थाड पर्ण-स्यन्दना-डलन--सहकी-शाल-ताल-पिया-लैलवालुक-परिपेल्ल-जिक्निणी-बद्रद्री-्यदिर-कद-राडरिमेदे-कास-कसेखक-वंशा इइमन्तकाइरोक-ह्रिरीप-रिंशापा-पलारा-रामी-राण-शा मेवगुदी-वर्ण -बज़ूर-स्सूर्जक-सर्ज-भूर्जार्ज़ुना-डsजकर्ण-प्रवाल-मुक्ताब्जन-गैरिक-विस-मृणाएप्रभृतीनि ( असंसू . १८.२५)
पु., मण्डहीसर्प० ( सुक. ૪.३૪ (२)
पु., क्वाथः (चसू, ૪.३)
पु., वनस्पति० सर्जकः (घ. ५.१२३)
धवः ( रापरि, ब., द)
( कषाया)-ब्बी., अम्बष्टा (घ. ३.११६)
बर्रूरी (घ. ५.५३)
धन्वयासः (र. ३.२३)
-दन्त-पु., मूपिका०, दृृलक्षणम्-लिद्ना हच्छोष:
काइर्यं च जायते (सुक. ८.१९-२०)
-द्रुम-पु., कषायरलोक्कटो गृक्षः न्यग्रोधादि:
(चशा. ८.२૪)
-यावनाल-पु., वनस्पति० तुवरयावनाल:
-रक्त-बि., कषायभावनया रक्षीकृत:
( चक्र चति. ११)
-रसता-ब्री., कषायरसाख्वादृत्वम् (अछु) रसान्तरेडपि कपागग्रहणम् ( हे अहस. १२.५१)
$\rightarrow$ चर्ण-पु., गैरिकरर्णः र रकंवर्णों बा (चचि. १९.९)
-वर्त्मता-ब्री., लक्षण० र्क्षवर्मेखम्
(अहस्. २३.६)
-वासिक-पु., कीट० ( सुक. ₹.५)
-चुक्ष-पु., कषायरसयुन्छो बृक्षः (चचि. ૪.9०४)
कषायाम-वि., कपायवत् आभा यस्य तब्
(चचि, ૪.१२)
कवायास्यता-स्री., लक्षण० मुखस कपायरसत्वम् (चनि. १.२१) अरीतिवातविकारेब्बेक:
(चसू. २०.११)
कवायिन्-पु., वनस्पति॰ लकुचः (रा. परि. ९.४४)
सर्जक: (रा. ३.२.०५)
कप्रशव्द-वि., कठिनार्थिश्द्वम्, नातिप्रसिद्दार्थम्
(चवि. ८.२०)
कसन-न., रोग० कासः (र. १६.६७)
कसना-ब्बी लत्रा॰, दंशनाव् पिच्छिलं शीतलं च रघिरं स्रवेव्, कासश्नासौ च भवतः
( सुक. ८.११४-११५)
कसेरू-पु., चनस्पति० मुस्ता (रा. ६.५८)
चिश्कोढम् ( युचि. १७.६)
गुण्ठक्वः ( रापरि. ८,६३)
अस्थि० पृष्पास्यि (रा., १८.६२)
कसेरुक-पु., ईपन्नीङपीतमाणि: (चक.)
(चचि. १७.१२६)
बनस्पति॰ मुस्ता ( हुचि. ३७.३०)
वनस्पति०, नागरमुस्तकम् ( घुचि. २२.४०) द०
' H स्त'
वनस्पति० मागधम् ( अह्हसू. ( ६.९२)
कस्तूरिका-स्री., सुगन्धिद्धब्य० (चचि. २८.१५२)
इंयं कस्तूरिम्टनाभिजन्या (घ. ३.२८)
गुणाः-तिक्ता कटुश्रभ्षुप्या कफवातमी विषमुसशोषमुखरोगकिलासकफजनुर्ग्धनाशिनी च
(ध. ३.२८)
प्रकारः-‘ कपिला पिन्नल कृष्णेति कस्तूरी त्रिविधा’ (घ.३.२८)
उक्षणम्-'स्वादे विक्षा पिझ्जा केतकीनां गान्ं घते वोलने च लावसस्ति। याडप्सु न्यसा नैव वैवर्णंमीयात् सा कस्तूरी राजमोग्या प्रशास्ता ॥'
(रा. १२.५१)
-मृग-पु., कस्तूरीहहरिण: (र. १.११-२१)

कह्लार-न., रक्तपद्सम्, रत्तोत्पलम्म ( मुसू. ३९.८)
सौगन्धिकोत्पलम् ( सुड. 86.46)
कुमुदम् (ध. ४.१५४रा. १०.२४६)
कह्हार-पु., वनस्पति॰ सौगन्धिक:
(अह. अहसू. ३.३५)
सन्ध्याविकाशि पत्मिनीपुष्पम् ( हे, अहसू. ३.३५) काक-पु, धान्य०, शालिः (घ ६.ง१)

प्रसदपक्षि० कृण्णवर्णोडयम् ( गुसू, ૪६.८૪)
वात्रकृतिकोsयम् ( सुरा. ૪.६७) शोषे वृंहणार्थ प्ररास्तः ( युड. ४१.₹६) प्रुददवर्गायपक्षी (रा. १७.३) तन्मांसगुणाः-लघु चध्षुप्यं द्वीपनमायुष्यं

वृंधणं बल्यं क्षतदोषक्षयापहंं च (.,$६ . ૪ ६ ८) ~$ (काकी )-ब्री., बनस्पति॰ काकोली (रा. ३.१६६)
-मी-्री., महाकरकः (ध. ५.११०)
-चण्डीश्वर-पु., तत्रकर्टृविशोष: ( र १.६)
-जठ्वा-क्री., घनस्पति० अस्याः क्षारः कीपद्नाशानः (सुचि. १९.६२) काकाज़ी (र. ११.५२) काकनझ्बगुगुणा:-तित्कोण्णा वर्ण्या कफमी ज्वर-रक्तपित्तकृमिविषघणनाधिर्याजीरणणजीर्णाविषमज्नरमीच (ध. ४.२₹)
हिं.-मसी, चकरोनी.
म.-कांग.
गु.-अघेही.
वं, कांगुडकाइली,
-जम्बू-ब्री., जम्बूभेदः, ( रा.११.११२) लम्बुजम्बू:,
भूमिजम्बू: (र १७.૪६) द० 'जम्बू,'
-तिक्का-ब्री., वनस्पति० शार्द्रेटा (अरु) करजिका (हे अहसू. १५.१७)
-तिन्दु-पु., घनस्पति० तिन्दुकभेद़: (घ ५.४१) द० ' तिन्दुक '.
-तिन्दुक-पु., वनस्पति० फलगुणाः-कषायमम्लं गुर्वातविकारकृत्, पकं तु मधुरं किश्चिक्कफकृत, पित्तम कान्तित्हुच (घ. ५.४१., रा. ११.५२-५३) हिं.-तुमल.
बं.-मकागाव.
-तुण्ड-पु., जल.न्चरक्षि० क्षेतकारण्डव:
(असंसू., 6)
'-तुण्डक-पु., काकतुण्डः (चसू. २७.४२)
-तुण्डफला-स्री., बनस्पति० काकनासा
(घ. ४.३५)
(-तुण्डा)-ब्री., वनस्पति० काकनासा
(रा. ३.४०)
(-तुण्डी )-ब्री., बनस्पति॰ काकादन्नी
(रा. ३.૪૪)
खनिज० पित्तलभेद्व: (घ. ६.१८)
-दन्तिका-ब्री., घनस्पति० काकादूनी
(रा. ३.૪૪)
-नन्दिका-स्री., वनस्पति० गुजा
( इंदु. असंनि. 6.9s)
नासा-स्री., बनस्पति० वायसीफल, वासाफलं (चक) (चसि. ४.9.) अस्याश्य फल भक्षणान्मत्या काकाश्र म्रियन्ते (र. ५.२४६) वायफला (ड. सुचि. ३७.२०) काकनासागुणाः-तिक्ता, कटुः, कषाया, ( भाप्र) मधुरा, उष्णा, झिकिरा ( रा) घणरोधनी, रसायनी, दार्ब्घकरी, घामनी, पिच्तही, कफमी, पलितनाशनी, शोफार्शः (fित्रकुष्धुन्च (भाप्र.)
(घ. ४.२५)
नासिका-ल्री.. वनस्पति० नासाफलय, काकतुण्डक: (चचि. २.६४)
नीला-ल्री., बनस्पति० जम्बूभेदः ( रा ११.१३२)
-पद्न-न., काकपदाकारो घणः (चचि. २₹.६६ )
-पाद-पु., विकङ्नतः (घ. ५.४३)
(-पादा)-ल्री., द० काकजन्बा ( घ, ૪.२३)
-पील्डु-पु., वनस्पति० काकतिन्दुः तिन्दुकभेदः
(रा. ११.५२)
न० काकादनी (घ ४.२०)
-प्राणा-त्री., वनस्पति० दू० काकनासा (रा ३.०१)
-फल-पु., वनस्पति० निम्बः (रा २.४३)
(-फला )-ब्री., वनस्पति॰ जम्बूभेदः
(रा. ११,१३२)
-बीजक-पु., तिन्दुकभेदः काकतिन्दु: (रा. ११.२२)
-भाण्डिका-ल्री., वनस्पति० महाकरज木;
(घ. 4.990 )
-महु-पु., जलच्चपक्षि० अस्य बसा अहिततमा
(चसू. २५.३९)
-माची-स्री., अस्थाः पर्णांनि कुष्टादिध्रद्वर्तनार्धमुपयुग्यन्ते ( चसू. ३.१७) इयं नात्युष्णहीतीवीर्शा भेदिनी त्रिदेपमी च (चसू. २७.८९)
उष्णवर्विस्वादिय पित्तर्वर्धिनी (मुसू. ४०.५) पत्रशाक० ( सुसू. २६.२६६) गुडेन संयोगादृहिता ( गुसू. २०.११) (र. ११.५५) गुडफला (अरु.) अहसू. १५.३०) कामाता
( हे) अह्टू. ६.७४) काकमाचीगुणा:-तिक्ता,

कदुः, सोष्णा, स्वर्या, वृष्या, रसायनी, त्रिढ़ोप्यी, कुष्ठरूलार्श: :शोफकण्ड्रतिनाबिनी च (ब ૪.२१)
हिं. -मकोय, कवैया.
म.-लमुकावळी, कांगोणी.
गु.-कांगोणी, पीलुडीनी जात.
बं. $-\mathrm{Jुङकाई}$.
त.-मणत्तकाकि.
-मात-ब्री., वनस्पति० दॅ० काकमाची (रा ४.३६)
-मुख-न., यंत्र० काक्ुुखसदरों स्वसिक्कस्रम्
(ससू. 6.90 )
-मुद्रा-ब्बी., वनस्पति॰ मुड़पपर्णी (रा. ३.१८५)
-वन्ध्या-ब्री., वन्ध्या०, सकृत्रमूः बी (र. २२.४)
-बह्धभा-बी., वनस्पति० जम्बृभेद्:
(रा. ११.१₹२)
-रिम्बी-ब्री., बनस्पति० द० काकादृनी (रा. ३.૪३)
-रोणित-न., काकस्य रक्तम्
(असंड, १२.२२२)
-साह्वया-ब्री., वनस्पति० काकादृनीभेदः
(घ, ४.२९)
-क्फूर्ज-पु., वनस्पति० बिन्दुकभेद्ः (रा. ११.५२) काकणन-न., रोग० सतकुषमेदे़ेब्बेक त्रिदोषजमिद्यम् (चधि. ५.२७)
काकणन्तिकावर्णान्यादौ, पश्रात्तु सर्बकुछाल्लिगसमन्नितानि पापीयसा सर्वकुछहिज्ञसंभवेनानेकवर्णांनि काकणानीति विद्यात् (चनि. ५.८)
काकणक-न, झ० काकणम् (चचि. ५.१३)
काकणन्तिका-ब्री., गुज्ञा (चचि .७.२०)
चिरिद्हिण्टिका, काकादनी ( सुनि. २.१३)
काकादनी (ध. ४.२७)
-फलनन., गुक्जाफलम् ( युनि, २.१२)
काकणन्ती-बी., बनस्पति० गुजा ( सुउ. ४०,१४)
-काकादनी (ध. ४.२७)
काकल-न., शारीर॰ वाल्डमूलम् (चसु. १८.२a) शररीर० कण्ठसण्यम् ( इन्दु) (असंशा, ५.८९)
काकलीद्राक्षा-ब्री, वनस्पति० दाक्षामेद:
(रा. ११.७४)
काकलक-पु., घान्य० षट्टिकभेद्: ( सुस. ४५.८)
शारीर० गलमणणिः ( युशा. ५.२६)
काकलम् ( सुरा. 4.३७)
काकाक्षी-स्बी., वनस्पति॰ काकनासा (रा ३.४१)
त्रिहृव (ब. १.२४५)

काकाण्ड-पु., वनस्पति० (चचि. २३.२१७)
तिन्दुकभेदः (रा. ११.५२)
महानिम्वः (रा. १.४६)
श्रूकरशिम्बी.
(चक.) चसू. २७.३४; भुसू. ४६.३६ (उ)
-फल-न., बनस्पति०, अश्वकः, कपिकच्चुसहशशिम्बः
( यस्, $\gamma \xi-३ ६$ )
(काकाण्डा )-स्री., शिम्बीभेद;, विपमूर्छायामझ्ञने नस्ये चोपयुक्ता (चचि, २३..8)
(काकाण्डी )-ब्री., वनस्पति०, तेजोवती
(रा. ३.३९३)
दृधियुप्पी (घ. १.१५३)
लूत्ता० काकाण्डिका, सा उपपादिका उच्यते
( असंड. ૪४) इंदुपाठ: पृ. ३६२)
काकाण्डकी-बी.,-काकमाची.
( असंड. ४૪; ( हैंदु पृ. ३६६)
काकाण्डिका-ब्री., रूता० तदंशलक्षणम्-दंशः पाण्डु-
रक्रोऽतिवेदनो भवति । तृण्मूर्च्धाभ्वासह्द्दोगहिका-
कासाः उच्च्चूता भबन्ति। (युक. ८.१२६)
स्स्टिमोघाष्केपकौ चेति। (असंड. र५)
काकाण्डोला-ब्री., वनस्पति० कोलरींबी
(चसू. २७.३४)
कटभी, ( अह.) नि:श्राका कपिकच्छु:
( हे अद्धसू. ६.२२)
काकाण्डोलाफल-न., काकाण्डोलाफलम् ( स्विख्बोगें मधुरं, गुरु, बल्यं, चृष्यं, वातहरं, बहुमलं, पुंस्त्वपदं च)
(चसू. २७.३४)
काकाद्ननी-ब्री., वनस्पति॰ काकतिन्दुक:
(उ. सुउ. ४૪.9९)
कुष्णश्रीफलिका (उ. युक, 6.३9)
वायसतिन्दुका (ड. सुचि. १४.८)
काकहिंत्रा (ड. सुचि. ११., ६३)
गुज्ञ०, काकणन्तिका (ध, ४.२७)
अर्कफलसमानाकारगर्भितफला बही, काकपीलुः
काकवहरी (₹. २९.१२१)
काकादनीगुणाः-तिक्ता, कटुः, उण्णा, केरेया, वृष्या, रुच्या, द्विन्यरसायनी, बातकफमी, प्रहदोषोोर्चगदन-
पलितमी च (घ. ૪.२७)
हिं. -रतीं.
म. - तुंज.
बं.-कुंच.

काकाम्र－पु．，बनस्पति० नयाम्रः（रा．परि．४．१） काकाह्बयोदुम्बर्वरका－ब्री．，बनस्पति० काष्ठोटुग्बरिका （ड．युक．૪७．३७）
काकाह्वा－ब्री．，काहोटुम्बरिका（चक्र．चचि．२१．९०）
काकज鹿（रा．४．३く）
काकमाची（ध．४．२१）
काकाह्वानोटुम्बरी－स्री．，वनस्पति० काकसंजोडुम्बर्वरका （ सुचि，९．२५）
काकिनी－स्री．，मान० रक्तिका（र．१४．७२）
पार्थिवद़न्य० कवर्दिका（र．१०．૪）
या नारी कृष्णपक्षे पुष्पवती भवत्वत सा काकिनी－ स्युच्यते सा रसबन्धे प्रयोगे रसायने चोत्तमा मता

काकुम－वि．，करुभस्य नास अर्जुनवृक्षस्य इदम् （चचि．२९．१४₹）
काकुल्रीमृग－पु．，भूमिशयसर्पत श्येतः इयाम：चित्रपृष：
कालक इति तस्य चत्वारो भेद़ाः।
（असंसू．．．．७६）（चसू．२७．३७）
काकेक्षु－पु．，तृण०－कराः（ध．४．१३०）
काकेन्दुक－पु．，बनस्पति० तिन्दुकमेद्रः काकतिम्दुकः
（ब． 4.89 ）
काकोच्छुास－पु．，अरिपलक्षण० काकवद् ब्यात्ताननः श्वसिति ।（ सुसू．३१．१४）
काकोदुम्बरिका－बी．，वन० काष्टोटुम्नर्रिका उपकुसाए्ये दन्तरोगेडस्याः पन्नाणि रक्कविस्तावणार्थमुपयुन्यन्ते। （सुचि．२२．१९）
बनस्पति० फल्युः（र．११．११६）जघने फला （र．२०．६₹）
काकोटुम्न्रिकागुणाः－स्वाटु：，कटुः，अम्ला， सीता，ग्राहिणी，कफपित्तद्नी，कण्दूकुषचणरक－ पित्तशोफमाण्डुभी च（घ．५．८く）
管．－करूमर，कठगूलरी．
म．－काका उंबर．
गु．－काळो उंबरो．
व．，－यज़ड़मर，काकड्डमर．
त．－पेयति，कात्रित्रि．
काकोली－ब्री．，वनस्पति० जीवनीयगणोक्तमेक दव्यम् （चसू．૪．९） शुक्रननमेकं नृष्यम् ।（चसू．४．१२）अन्नमद्व－ प्रशामनगणोक्रमेक दूव्यम्（चस्．४．१6） वृंहणीयगणोक्तमेकें दृ्यम् ।（चसू．४．९）

स्नेहोपगमेक द्वव्यम्（चसू ．४．११）काकोलीगुणा： स्वाढु：शीता मधुरविपका ह्हेम्मगुक्रवर्धिनी वात－ पित्तपर्तमनी ब्ररदाइक्षयरत्तविकारमी च
（ब．१．१३२）
बनस्पति० दृधिपुप्पी（घ．१．१५३）
－द्रय－न．काकोली क्षीरकाकोल्मी（ असंसू．१५．．२६） काकोल्याद्विगण－पु．，वर्ग० काकोलीक्षीरकाकोली जीवकर्षभकमुनुपर्णी－माषपर्णीं－मेदानहामेदेाच्चिक्न－ रहृाकंटग्युनीतुगाक्षीरीपद्वक्यप्रपण्डरीकर्धिनृद्धि－
मृद्वीकाजी़्रिन्यो मंधुकं चेति । बरोंडयं जीवनो
घृंहणो बृप्यः स्सन्यः ：्रिक्मकरः पित्त्तोणितानिलना－
रानश्य।（ सुस्．३८．३५－३द）
काकौप्टक－पु．，पझवृराकण्णाब्धेप्वेकः（ गुसू．१६．१०） काखोर－पु．，अपाद्राभूताधिपतिव्वेकः（ अरंड，ढ इन्दु ） काङ्कायन－पु．，कषि० रोगापदरणचिन्तनार्थ हिमवतः पार्श्व समेतेष्बेकः（चसू．१．१२）यज्ञः पुरुष－ विषये विधद्मानो सुलिः（चस्．२५．२२） बाल्हीकमिपरितित तस्यापरं नाम（चदा．६．२१） कान्का－स्री．，हीदि आहारेच्छा（मुड．३९．9०४）

अन्नाभिलापः（ ड．सुनि．७．v）
काह़्नी－बी．，लनिज० सौराह्री（ घ．3．9०4）
सौराड्दिका（चक）（चचि．२३．५૪）
स्रटिका（र．२．१०4）
काह्नुक－पु．，मीहि० पट्टिकमेद्（ सुसू．૪₹，८） काच－ते，लवणभेद़ः काचल्बणम्（र．१९．२६）

पु．，पार्थिन० अनुराम्तेव्बेकम्（ सुसू．८．१५）
स्पटिक：（ असंसू．१२．२१）
नेत्ररोग०（चचि．२₹．．७₹）अस्य लिद्नुनाइ़ातिमि－
रनीलिकाश्रेति पर्यायाः（सुड．५．१८）हप्टे：
तृतीयपटलगतस्तिमिराब्यो रोगः। अत्र दोपेण हट्टेः रागप्रासिर्भवति（ गुज．७．१८）रागप्राप्तस्य तिमिरस्य काच इति संज्ञा（सुज．५．१५） काचसंभ्रासितक्षणे－विमिराख्योडयं नेत्ररोगो दोणे तुतीयपटलाध्रिते सति काचतां प्रामोति। तेन ऊर्जमीक्षते नाधः। हटिस्तिनुचैल्मातृतोपमं यथावर्ण च रज्यते कमाद् हीयते च（ड．सुड．५．9५） काचस्य दोषानुरोधेन लक्षणानि－वातेन आविला－ न्यरुणाभानि ब्याविद्धानि भमन्तीव च र्पाणि काचर्पाडितः पइयति । पित्तेन आदिल्यखयोतराक－ चपतड्डुप्यान् हिलिखर्हविचिन्राणि नीलकृण्णानि पइयाति। कफेन स्रिर्धानि सितानि तौरचामर－
［काचघटी ］अयुंनेंदीय－साब्दकोशः［काण］१९१

गौराणि श्वेताभ्र्भतिमानि च रुपाणि पइयति । अलर्थर्थसूक्ष्माणि रुपाणि पइयति। च्यभ्रेडक्र－ सम्प्रंवं तथा सलिल्फावितानीय परिजाङ्यानि रूपाणि पइयवि। रक्तेन धूमधूम्राणि तमांसि विविधानि रूपाणि पइयति। सन्निपातेन चिन्नाणि चिप्त्रुतनि रूपाणि च परयति। समन्ततः सर्वाण्येन बहुधा द्विधा वा तथा हीनाधिकाइ्भानि ज्योतीध्यपि च पइयति（सुड．6，9८－२४）
नेत्ररोगोऽयं स्नेहादविक्कियया याप्य：（हमुज．८．४५）
－घटी－ख्री．，काचपात्रम्（र，२७，४६）
－तिलक－न．，काचल्यणम्（रा．६，૪૪）
－पात्र－न．，काचसयं पात्रम्（सुसू．४६．४५३）
－मणि－पु．，काचः，योनिधूपनद्रघ्येप्येकम्
（चशा．८．૪१）
－मलनन．，काचलन्नणम्（रा．६．४४）
－लवण－न．，पार्थिव० तत् वर्णतः कृष्णम् । तदूणाः
₹पत्क्षारं रूच्यं दीपनं दाहिं पित्तलं कफवातम्नं गुल्मझूलह्हरं च（र．१९，२६－२९）
－संभव－न．，काचलघणम्（रा．६．४४）
－सौबर्चल－न．，काचल्वणम्（रा．६．૪૪）
काचाक्ष－पु．，जलचरपक्षी० कपर्दिपाक：
（सुसू， $8 ६ .904$ ）
काचोत्थ－न．，काचलवणम्（रा．६．४५）
काजल－वि．，अल्पं जलं ग्रस्मिन् तव्（असंसू，८，८२）
काश्चन－पु．，वनस्पति० चम्पक：（ध．१．१४२）
धत्तूरः（र．१८．३ऽ）
शालिभेद्ः（अह्हस．६．२）
न．，नागकेसरम्（रा．६．७₹）
सनिज० सुवर्णम्（सुस्．२९．७२；ध．६．१）
（काअ्धनी）－स्री．，बनस्पति० हरिदा，स्वर्णक्षीरी （र．१८．9०४）काश्चनारः（र．१५．८） गोरोचना，（ रा，१२．३४）काज्ञनक्षीरी
（घ．१．२४२）
－फद्ली－स्री．，वनस्पति० सुवर्णकदली
（रा．9१．११५）
－क्षीरी－स्री．，सुवर्णक्षीरी（सुचि．३०．१६） तद्वुणा：－तिक्ता，शोधनी，पित्तमी，दोषसंघात－ शामनी，क्रमिविपरक्तपित्तम्नी च（घ．१．४१） कटुः，शमनी，रेचनी，कफमी，शोफगित्तड्वरमी च （रा．५．३६४）
－गैरिक－न．，खनिज० दाक्षिणात्यप्रसिद्धं काश्चनवर्ण गैरिकं छर्दिशमनम्（चक्र．）चचि．२०．३२）
सुवर्णनगैरिकम्，चूर्णमस्य पाण्डुशमनाथे उपयुज्यते （ सुड．४૪．२१）
－पुष्पक－न．，वनस्पति० आहुल्यम्（रा，४．३૪）
－पुप्पी－ब्री．，वनस्पति० गणिकारी（रा．१०．३१）
－रस－पु．，खनिज० माक्षिकः（र． 2.6 8 ）
काअ्चनक－पु．，स्वर्णशालिः（सुसू．४६．४）
पझकेसरम्（ घ．४．११६）
धत्तूरकः（ ड．सुसू．₹९．6）
न．，खनिज० हरिवालम्（रा．१३．५९）
वनस्पति० पन्मकेसरम्（घ，४，१६५）
（कान्वनिका ）－त्री．，चनस्पति० गणकारी （रापरि．१०．३१）
काभ्वनार－पु．，वन० कोचिद्रारः（ध．9．9．9९६； रा．90．२९४）
काश्वनारक－पु．．काध्बनारः（घ．१．१८६）
कास्ति－त्री．，काज्ञिकम्（र．३०．३२）
काध्ञिक－न．，आसुत०（घ，६．२४९）नाडीस्सेद्रोपयोगि द्वव्यम्（चसृ．१४．३३）नटार्तवोपचारेष्वेकं द्रव्यम्（सुशा，२．२२）पक्कधान्यकृतं संधानम्， पारदस्वेदुनोपयोगि।（र．११．२६）अस्य आर－ नालमिल्यपरं नाम। तब्रिर्माणविधि：－निस्तुपीकृतै－
रासैः पक्वैर्वां गोधूमैः संधितैरारनालं स्यात्। गुणै－ स्तत् सौनीरसटराम् ।（भाप्र．）नूतनमृन्मयकुन्मं कटुतैलेन्न ल्पेपयेत्। निर्में जलं तस्मिन् क्षिपेव्। राजिकाजाजिसैन्धबं हिंगुविश्धानिशा：ओद़नं वंशा－ पह्रवान् ओददनकुलित्थियोः जलं，चटकरबाण्डवं च तसिभ्निधाय，सुदां दत्वा，दिनत्रयं स्थापयित्वा， ततो वखो गालितं काझिकं भवेत् 1 （शानि．） काभिकगुणाः－अम्लं रूक्षमुष्णं（असंसू，१७．२२） अवसंत्रंसनं दीपनं स्पर्शाद्दाह्जवरापहृं सेवनाद्दातकफमं विबन्धरोफमूचछ्छारूल श्रमाध्माननाशानं च
（ध．६．२४ร）
（का⿴囗十का）－अी．，जीवन्ती（रा．₹．१७く） पलाइी（रापरि ₹．4०）
－प्रसाद्－पु．，काजिकस्योपरितनोऽच्छो भाग：
（सुसू．२२．८）
काठिन्य－न．，अमृदुत्वम्（अह्डसू．१२．५३）
काढक－न．，काथः（कासि．१३．६७）
काण－पु．，नेन्नरोग०（चसि．२．२१；सूचि．२२．३०）

काणा-बी. बनस्पति० दू० काकोली (उ., सुड. ६०. ४८; असंड. ८; ( इंदु:)
-कपोत-पु., पक्षि० प्रतुद्वर्तीयः (असंसू, 6.909 ) अल्पारृतकपोतभेद्: ( हे. अहसू. ६.६०) बनवासी पाण्डुकपोतः; अरुणवर्णक: करोतः
(उ. सुसू, ४६.६९)
काणकपोतगुणाः-कषायः स्वादुलबणो गुरश्य ।
(सुस., ४६.६९.)
सर्वददोषकृत् (अह्इसू. ६.६०) काणकपोतः पक्षिणामद्विततमः। (चसू . २५.₹७)
-काण्ड-न., मृदुर्वृंक्षखण्डः (र. १५.९३)
काष्टखण्डम् (र. १७.१२) पु. पूर्वापरसंच्छिबोऽस्थयवयवः (सुनि. १५.४)
वनस्पति० किराततिक्तः (घ. १.३३)
बनस्पति० (ध. ४.१३५)
-कटुक-पु., घनस्पति० काण्डीरः (घ, ४, ६२)
-काण्डक-पु., वनस्पति० काशः (रा. ८.२०१)
कीलक-पु., बनस्पति० लोधः ( रा. ६.२₹८)
-गुण्ड-पु., वनस्पति० गुण्डः (रा. ८.६०)
-चित्रा-स्री., वर्तिं० सैन्धवादिभिर्निर्मिता सर्वाक्षिरोगान् जयति (असंड. १८.२४८)
सप्पं० राजिलजातीयः (असंड, ८२. इंदु पृ. ३२३)
-पु局ा-ब्री., चनस्पति० शारपुछ्वा (रा. ૪.६)
-मग्न-न., रोग० अस्थिकाण्डभः: (सुनि. $१ \div, \gamma$ ) अस्थिभद्नस्य प्रकारः, (सुनि. १५.१०) तस्य सामान्यलक्षणम्-्यग्रधुबाहुल्यं स्पन्द्रनविवर्तनस्पर्शासहि प्णुत्वम्, अवर्पीङयमाने शब्द्ं, स्तस्तांगता, विविधबेद्नाग्राटुर्भावः, सर्वर्व्वस्थासु न सर्मलाभ इति (सुनि. १५.३) काण्डमम्न द्वादरा-विधम्-कर्कटकमश्यकर्ण नूर्णितं पिचितमस्थिच्छह्द्रित काण्डभभमज्ञानुगतमतिपातितं वंक्र हिंच पाटित स्फुटितमिति ( सुनि. १५.८)
-रहा-स्री., कटुका (ध. १३७)
-लवण-न., भैपज्य० बनस्पति० काण्डैः लवणे च साधितो योगः तव् ग्रक्रिया-स्नुहीकाण्डवार्ताकुशिम्रुलव्रणानि समांशानि संक्षुय, घटं पूरयिस्वा सर्विस्लैलवसामज्ञभि:, पक्षिप्य कुप्कगोमयेन दाइयेव्। एतत् सनेहलवणमुपदिश्शन्ति वातरोगेपु इति ( सुचि, ४,३१)
-बह्डी-ब्री., घनस्पति० काण्डीरः (र. २.३०)
-राखा-ब्री., वनस्पति॰ सौम्या (रापरि. ३.३१)

-हीन-पु., लोघः ( ท. ३.१64)
काण्डेक्षु-पु., बनस्पति० काराः (घ. ४.१३०)
इक्षुभेद्व: श्वेतेक्षु: (रा. १४.१८१)
बृद्धिक्षः ( चक.) चचि. 90.३३)
श्चेतेधु; शुक्रशोधनगणोक्तमेकं द्व्यम् ।
(चस्. ४.१२)
काण्डेभुका-बी., वनस्पति० तृणप्वमूलेप्वेकम् महती खगाली (मुस्. ३८.64)
इध्ञु: (मुसू, ३८.4४ उ)
काण्डक-पु., स्वल्प्रमाणः खण्डः (चचि. १३.८१) न., वालुकम् (च. १.१७く)
( काण्डिका )-त्री., धान्य० कराल (घ. ६.१०8)
काण्डीर-पु., बनस्पति० (चक. १.२५)
गाण्डीरः (असंस्. १५.२०)
काण्डीरगुणाः-कटु; तिक्क: तृष्णः सरः दुप्टम्रणट्दतागुल्मोद्रहीहगूल्मन्द्राभ्विनाशनश्र। (ध, ૪.६२) कात्यायन-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाँ्थ हिमवतः पार्में समेतेपु महृर्षिं्वेकः 1 (चसू. १.११)
काथरा-ब्री., बनस्पति० तद्वुणाः-तिक्का, दीपनी, वातन्नी च। (रापरि, ५.३६)
काद्म्ब-पु., वारिचरपक्षि० कलहंसः (चसू. २५.४२) कलंहोरतिधूसरपक्षोडसौ फ्रववर्गीयः संधातचारी च ( सुसू. ४₹.904) न, स्थावरविष० पुष्पविषमेतत् ( सुक, २.५;)
काद्म्वरी-बी... आसुत० मयम् (ध. ६.२५६)
बनस्पति० कदृ्य (ब, $4.90 \%$ )
काद्ववर्य-पु., वनस्पति० कद्म्बभेद्ः (ध. 4.9.4)
काद्-पु., चनस्पति० कारवेद्रम् (र. १२.१०४)
कादिकगणः (र. १४.१०-१३)
काद्विकगण-पु., ककारारब्धद्नव्याणां गण:-कत्रुः कन्दुक: (पूगः) कोलः (मध्यमो बद्रः) कुकुटः कलः (बदूः) कोडः (वराहः) कुलत्याः कण्टारी (घृहती) कटुतैलं (राजिकातैलं) कृष्गगलक: ( मधुरः) कृर्मः कलायः कणा (पिपद्धी ) कर्कारः: करिस्दकं कतरें कर्कोटरं कर्कटी काली काञिकें च अयं श्रीकृष्णदेबोक्तः (र. ११.१३१)
कानन-न., बनम् ( सुसू. ६.२८)
उद्यानम् ( सुड, 86, 46)
-दीर्घिका-स्री. उद्यानद्दार्धिका अवतरणवापी
(सुज. 86.46 )

काननोपल-न., आरण्योपलं, बन्यच्छालमिति यावत् (र. २१.२॰)
कान्त-पु., बनस्पति॰ नन्द्वीकृष्षः ( रा. १२.३१)
न., खनिज० लोहमेदः ( घ. ६.२८)
कान्तलोहम् (र. १.२२)

वि., कमनीयम्, मनोहरम् ( सुचि. २४.६६)
(कान्ता)-ब्री., वनस्पति०० रेणुका (रा. ६.S९)
द्धृती (थ. १.९३)
त्रिसंधि: ( रा. १०.३ए)
बाराहीकम्द्द: (घ. ४.९२)
एलाभेदृ:, भद्रेला (रा. ६.७१)
मझिष्टा (चचि. २५.११६)
बनमहिका (घ. 4.9४०)
प्रियंगु (र. २०.६)
नाग-पु., अझ्ञन० (र. २८.२२)
-पुण्प-पु., बनस्पति॰ कोविदारः (रा. १०.२९३)
-मल-दु., मण्डूरः (र. २७.३७)
-रस-पु., सिद्योग० कान्तलोहमस्स तस्समश्र पारदो गम्धकः टड्रकंग चेति संबं न्रिदिनिन मत्सपिच्चेन मर्देयेत् आर्द्रकख्बरसेन च नवज्वरे द्याव्
(र. १२.9४е)
-रसायन-न., सिद्बयोग० अनेन समृद्धा देहसिद्वि:
प्राप्यते तथा च बृष्यत्वं पुग्रश्रासिश्य साप्यते दीपनं च भबति (र. २६.३し)
-लोह-न., खनिज० तस्य शोधनम्-कान्तलोहं तप्तं कुखा त्रिफलाकाये लत्तवारं लिर्बापयेत। अनेन तब् शुर्ं भवति (र. ५.१२७-१३२)
तस्य मारणमु-श्युंद, कान्तं जम्बीरादिना अम्लेन पेषयित्वा, लोहापेक्षया चंतुर्यंशोन पारद्भसना तत् प्रहेपयेत् वव् पुठवह्तौ पचेत् । अथबा समभागैस्ताप्यंधांइमहरतेजोमिः कान्तं लिप्त्वा गजपुपैसःः पचेत् । कान्तलोहें भ्रामकाविमेदात् चतुविंधम्, , भ्रामकं कनिप्टे चुम्बंक मध्यमं कर्षकमुत्तमं भवकमुत्तमोत्तमं च। (र. ५.६४) च्याधिनाईो भ्रामकं चुम्बकं च प्रशसतं बर्तवे । रसकर्मणि रसायनकर्मणि च कर्षकं द्वावकं च हितम्। पक्ञअम्बूफलच्चायं कान्तलोहमुत्तम वरंते

मार्तातपविक्षिसं कान्तलोहें बर्ज्यम्।
कान्तलोहगुणाः-कान्तायोडतिरसायनोत्तरतरं स्वस्थे आ. को. षं, २५

चिरायु:पद्वं बिगं मेहइरं त्रिदोषशमनं शूलममूलापहम् । गुल्मझीहयक्कक्षयामयहरं पाण्ड्रदरघ्याधिन्तु तिक्रोणं हिमवीर्यंक किमपरं योगेन सर्वर्वित्ुुत् (रर. ५.9०४)
-लौह-न., कान्तलोहम् (रा. ५.१३६)
द० 'कांत लोहै ${ }^{3}$
-संक्ष-न., सनिज० वैरान्तम् (ध. ६.४४)
कान्तलक-पु., वनस्पति० नन्द्दीवृक्षः (घ. ३.१८)
कान्ताभ्रकरसायन-न., सिद्बयोग० पाण्दुशोफोदरा-नाह्रद्वणीशोषकाससंततपुराणविपमज्नरकुप्रमेहनाराकम् (र. २६.૪२-૪७)
कान्ताद्विरसायन-न., सिबुयोग० ब्याधिवार्धक्यनाराकमिद्दम् (र. २६.२१)
कान्तायस-न., खनिज॰ कान्तलोहमेदः (रा. १३.२७) कान्तार-पु., वनस्पति॰ इधुः ( (ध. ४.१२०) बनस्पति० कोविदारः ( रा. १०.२९३)
देश० कुरक्षेत्रस्य दक्षिणस्यां दिश्रि बत्वमान:
( काखि. २५.१४)
(कान्तारिका )-बीी., कीट० मक्षिकाभेद्दः तद्धृ्य
कण्ड्योफदाइर्लो भवन्ति (सुक, ८.३५)
कान्ति-बी., शोभा ( क्रसू. ४५.९६)
बनस्यति॰ वाराहीकिक्दः (ध. ४.९२)
-द्वा-बी., वनस्पति॰ बाकुची (रा. ४.२२८)
कान्यकुज्ज-पु., देश० अन्र स्वर्णसत्रिभं माक्षिकमुपलम्यते (र. २.८३)
कापालिक-पु., धात्लामुपरि रअनयोगेन जातो रक्तादिवर्णः । सूतस्य खोटबबढ़ादिरूप्य अभ्रकसस्वादीनां च बस्रकापालिकानागकापालिकाकालिकादिद्दोप: कपालिककापीलिककापालिकापरपर्यायाः । कापालिकाः योगाः धातुवादकर्मंणि पूर्वं प्रसिन्दाः। लोहाद्विधातूलां सुवर्णकरणं धातुवाद़ः (र१०.९६) कापिल-वि., कपिलाधेनुसंबन्धि (असंड, १६)
-पित्त-न., जाइस० गोपिच्चं, गोरोचनम्, नेत्ररोगे कणादिद्म़्यभावनोपयोगि (असंड, १६)
-बल-प., ₹पि० कपिलबललपुत्रो हढबलः । तब्रपूरणकर्तृण्वेक: (चचि. ३०.२९०)
-वलि-पु., कापिलबल ( चचि, ₹०.२९०) दू० 'कापिलबल'.
कापोत-न., खनिज० अझञनम् (रा १३.२१५)
काप्य-पु., महर्वि० रोगापहरणचिन्तनांय्य हिमवतः पाओे्थे समेतेपु महार्ष्वेकः (चसू. १.११)
Q98 [काम] आयुर्वेदीय-शब्दकोशः [कामला]

काम-पु., मनोविकार० विषयेच्छा (चनि ८.४) राजसगुण० ओोगेच्छा (सुशा १.१८) इन्द्दियार्थध्वभिकाछ्क्षा (सुसू, १.२५ (₹) स्वेपु विपयेज्विन्द्दियाणामानुकृल्यतः प्रबुत्तिः
(सुशा. 9०.'१३)
बनस्पति० आम्रभेद़ः, राजान्रः ( रा ११.१०) बनस्पति० कामद्रमनक: (र११.९४)
(कामा )-ब्री., वनस्पति० काकमाची (र. ११.१०ऽ) द्र० ' काकमाची '.
-कर्मान्त-पु., मदृनब्यापारः
(अरु.) अद्धस्. ₹.२४) बि., कामकर्म मद्नब्यापारम् अन्तन्ति बन्नन्ति स्वसौन्द्येंणोत्तरोत्तर वर्धयन्ति इति कामकर्माम्त: मद्नव्यापारवर्धक: (हे)
कान्ता-स्री,, वनस्पति० अतिमुक्त-क:
(रा. १०.र६०)
-काली-ब्री., जलचरपक्षि० (चस् २७.४४)
-खड्मदला-खीं., बनस्पति० केतकीभेद्:
(रा 90 ३-४)
-ज-वि., विपयवासनाभवज्नरः ( सुड. ३९.फ८ )
-जननी-ब्री., तंबूल
-ज्चर-पु., आगन्तुज्वर० चिपयवासनाभवः ज्चरः तल्र-क्षणम्-ध्याननिःः धासवहुलत्त्वम् (चचि. 3.१२२) पतस्मिन् किकरन्यतामूढत्वं तन्द्राइरोचकमालस्यं हद्ययवेद्ना गान्रपरिशोषणं च भवति
( सुड ३२.७८)
-दा-त्री., चनस्पति॰ तांनूलम्-ली (घपरि ३.२)
-देवर्स-पु., सिन्दयोग०, अतिवृष्यं रसायनमिद्यम्
(र. २७.२e)
-धेनु-रस (परिव०) पु., सिद्दयोग०, अम्विद़सि-
कृदृष्यो वपु:स्थैर्यकृच (र२७.६६)
-पिप्पल्री-ब्री., मद़नदीजम् (र. ११.३४)
-फल-पु., आय्रभेद़ः, राजाम्रः ( रा. ११.9०)
-मक्ष-वि., यथाकामं भक्षणरील:
(चचि. 9 (9) 64 )
-मोदी़-स्री., जइन्नम० कस्तूरिका (रा. १२.४८)
-रूपका-ब्री., चनस्पति० चृक्षाद्नी (ध. ४.\&6)
-रूपिणी-स्त्री., बनस्पति० अश्यगन्धा
(रा. ४.४०१)
-वती-खी., चनस्पति० दा़हरिद्धा (रा. ६.८૪)
चल्धम-पु., बनस्पति० आम्नः ( रा ११.१)
-चृक्ष-पु., वनस्पति० बृक्षाद़नी (रा. ५.98१) बनस्पति० बिंदुकली इति लोके (र 99.909 )
च्रुद्वि-पु., वनस्पति० अस्य बीजमुपयुज्यते । गुणाः-मधुरो बलवर्धनः कामवृद्विकरो रूच्यो बहुलेन्द्रियनिद्धिद्धश्व (रापरि. ४.49)
-रार-पु., वनस्पति० आम्रः ( रा. ११.१)
कामम्-अव्य., यथेट्टम् (सुचि. रु.द०)
कामयमान-चि., अभिल्यन् (अहस, . १,२)
कामल-न., कामला एव कासलम् (र. 4.6 6 )
कामला-बी., रोग० पाए्दुरोगभेद़ः (चक्र. चचि. १६. ३४) चत्वारिंशत्पित्तविकारेब्वेकः (चसू. २०.98; ) रक्तदोपजरोगेप्वेकः (चसू. २८.१२) संभासिः-यः पाण्डुरोगी अल्यर्थ पिन्तलनि निपेवते तस्य पित्तमसुग्मांसं द़ख्वा कामलारोगाय कल्यते। एपा कोट्टरासाध्रया बहुपित्ता कामलग (चचि. १६.३५) पित्तोल्ब्वणस्य पित्तकरद्नद्यातिसेवनात् पाण्डुरोगाएतेडपि अयं भवेत् (असंनि. १३.१२.) लक्षणानि-कामली हारिद्रनेत्रो हारिद्वल्नखाननो रक्तपीतशकृन्मूत्रो भेकवर्णो हतेन्द्रियो दाहाविपाकदौौल्ब्यसद़नारुचिकर्षितश्र भवति (चचि. १५.३५) पाण्डुरोगान्तेऽन्यरोगान्ते बा अम्लाद्यपग्ययेविनो बद्रनं देहश्य विशोपतः पाण्डुर्भवति । तन्द्रा बलक्षयश्य भवतः (मुउ. ४४.90-99) कफल्द्धपथकामलासंग्रासि-लक्षणम्-कफसंमून्ध्धितो चायु: यदा पिच्तं बहि: क्षिपेत् तद्वाडडतुरः श्वेतवर्चां हारिद्नुन्रमूत्नत्वग् भवति । कमेण च पित्तं यदा शाखासमाध्रितं भवेत् तदा आटोपविएम्भह्ड़यगुरूलदौौल्बल्याल्पाक्रिपार्श्वार्तिहिध्माश्वासारुचिज्वराश्न भवन्ति
(असंचि. १८) कफलूद्वपथकामला शाखाश्रितकामलातो न भिखेति चक्रपाणिद्त्त: (चचि, १६,१२४-१२७)
ब्वालनां क्षीरजा कामला भवति । तह्कक्षणम्कुपिते पित्ते स्तन्यं दौौर्गच्ध्यम् ॠच्छति। तत्पियत: रिशोः पाण्ड्र्रामयः कामला च भवेत्। कामलार्दितो बाल: पीतचध्युर्नखमुसविण्मूत्रो निस्साहो नषामिनरघिरस्प्पहत्र भवति (कासू. २५.३५)
(चचि. ३०.२४4)
तस्या: असाध्यलक्षणम्-कृष्गपीतशक्कन्मून्नः गूनः सरकाश्थिमुखन्छर्द्रिविण्मून्नस्ताम्यन दाहारचितुपानाहतन्दुम्रोइसमन्बितो नप्राभिसंज्: कामली क्षिम्ं विपद्यते (चचि. १६.३७-३८)

कामलिन्-वि., कामलारोगयुक्तः (चसू. १४.१८)
कामाइ-पु., वनस्पति० आम्र: (ध. ५.१)
कामाता-स्री., वनस्पति०, काकमाची
( हे. अहुसू. ५.३६) दू० 'काकमाची '.
कामात्ता-स्री., गनस्पति० काकमाची
(र. १२.७૪; अह्ठस् . ७.३६)

द्र० ' काकमाची'.
कामादिज-वि., कामादिजन्यं ब्याध्यादि (चचि. ३.१२५) कामानन्द्दा-ख्री., जाइ्रमकस्तूर्रिका (रा. १२.४७) कामायुध-पु., चनस्पति० आम्रभेद्वः राजाम्रः
(रा. ११.9०)
कामारि-पु., प्राचीनो रसाचार्यं (रा. ६.५१)
कामासक्ता-ब्री., ( सुचि. २६.८ )
कामिन्-पु., वनस्पति० ऋपभक (रा. ५.१५८)
( कामिनी )-स्री., वनस्पति० दारहइरिदा (रा. ६.८३ )
आसुत० मघम् (रापारि. १४.३०१)
वृक्षादनी (ब. ४.86)
कामेश्वर-पु., सिन्द्योग० शोफपाण्डुनाशनोऽयम्
(रा. १९.99०)
कामेश्वरमोदक-पु, सिद्दयोग० अयं रसराद् क्षयनाशको वृष्यताइsपाद्को नैकण्याघिहरो बुन्कि, प्रागब्म्यकृच (र. २७.१२६-१२९)
कामेप्ट-पु., वनस्पति० आम्रभेद़ः राजाम्रः (रा. ११.८) कामोपजीव-पु., वनस्पति० कामवृद्धि: (रा. ४.५१) द्र० ' कामदृद्धि".
काम्पिल्धक-पु., वनस्पति० कपिद्धकः (असंसू . १४.४) काम्पिल्यराजधानी-त्री., देश्र० (चवि. ३.३)
काम्बलिक-पु., यूष० दधिल्बणातिलादिकृतः ईपदम्लः (चक्सस्. १३.२३)
द़धिमस्त्कम्लसिद्दयूषः ( ड. सुड, ४२,९६)
सौवर्चलाजाजीबीजपूरकसौरभैः संयोज्य मथितः
स्वच्छ: काम्बलिको भवेत् ( युसू. ४६,३७६)
काम्बोजिका-स्री., न्नस्पति० कृविका मापपर्णी (गयी)
बाकुची (रा. ૪.२२७) (उसुचि. १९.४२-४३)
रक्तगुज्ञा (र. १६.१४)
काम्बोजी-ल्री., वनस्पति० बाकुर्ची (रा. ૪.२२७)
माधपर्णी (ध. १.१३६)
काम्भोजी-खी., वनस्पति० खदिरमेदः, विटरखदिरं:
(रा. ८.३८)
गुझा (रा. ₹.४6)
काम्ल्डी-खी., पार्थिव० सौरार्ष्री (असंड. ऽ. इंदु)

काय-पु., शरीरम् (अह्वसू. १.१)
चिन्तप्रकृतिः (सुशा. ४.८८)
चीयते प्रश्सदोषधातुमलैरिति कायः
(अर. अहृसू. १.५)
-चिकित्सा-खी., आयुर्वेददाव्लविरोषः ज्वरातिसारप्रभृतीनां कायरोगाणां संशमनं घट्द कायचिकिस्सा तन्त्राणि-अभिवेशभेडजातुकर्णपराशरहारीतक्षार-
पाणिम्रोक्तानि (सुड, १.६)
कायस्य नाम अन्तरमेश्विकित्सा (चसू, ३०.२८) देहचिकिस्सा (सुसू. १.७)
-छिद्र-न., शरीरस्रोतः (चईं. १२.५२)
-निबन्धन-न., योगपद्टम् (चक. चशा. ५.१२)
-मान-न., त्रणाद्रिचितागारम्
( हे) अरु. अहृसू. १३.९)
चेण्वादिनिष्पाद्ढितगृहम् ( अर.) शिबिरम्
(हे अह्टसू. ३.३५)
-यात-पु., बनस्पति० विकण्टकः (रापरि, ११.१९)
-रेक-पु., विरेचनम् (हे अह्टसू. १४.५)
-स्था-ख्री., बनस्पति० आमलकी
(चक्र, चचि. २६.८३)
सुरसा (चक.) (चचि. १७.१४१)
हरीतकी (रा. ११.३०6)
एलाभेदः भदैैला (रा. ६.6१)
एलाभेदः सूक्ष्मैला (रा. ६.६९)
तुल्सी (रा. 90.66)
हरीतकी सुरसश्न (इन्दु. असंड. ९)
कायाग्नि-पु., कायनिर्वर्तकः अम्निः जाठराम्मिः
(चसू. ६.२२)
कार-न., जलभेद्: आन्तरीक्षजलग्रकारेष्वेकम्, करा वर्षोपलास्तेषां तोयें कारं तचाऽब्यक्तरसम् । ऐन्द्रं कारं हिमं च यज्जलं तदव्यक्तरसं विद्यात (चस्. २6.200) (सुसू. ४५.6) द०'जल'
(कारी )-स्र्री., वनस्पति० ' कारी तु कारिका कार्या गिरिजा कटुपत्रिका । तन्रैता कण्टकारी स्याद़न्या त्वाकर्षकारिका' II (रा.परि. ८.२६) गुणा:कभायमधुरा गुरुर्दोपननी ग्राहिणी रुच्या कण्ठशोधनी पित्तनाशानी च (रापरि, ८.२६)
कारक-पु., कारणं, निदानम् द्र० ' निदान'.
(असंनि, १) वि., करको वर्षोपलस्तन्दवं जलं, कारं जलमित्यर्थ:
(र. १४.३५१)
१९६ [कारिका] आयुँंद्यीय- प्वन्दोशः [कार्बिक ]
(कारिका)-ब्री., बनस्पति० कारी (रापरि, ८.२६) द्र० 'कारी'
कारअ्ज-वि., करअस्येद्म् कारअफलम्
(चसू. २७.१६०) (सुसू. ३७.३२)
कारण-न., अनन्यथासिंद्धिकार्यैनियतपूर्ववृत्ति। यथा तन्तुबेमादिकं पटस्य कारणम्, हेतुः (सासं जातिसू०) निद्धानम्, "इह खलु हेतुर्निंमित्तम् आयतनं कर्ता कारणं प्रल्ययः समुत्थानं निदानमिल्यनर्थान्तरम्" (चनि. १.३)
कारणं नाम तद् यक्करोति, स एव हेतु: स कर्ता (चवि. ८.६९)
आत्मा भूतात्मा चेन्द्रियारमा चान्तरात्मा
(चशा. ૪, ८)
-क्ष-वि., तत्त्वज़ानी (चशा. १.४१)
कारणानुरूपं कार्यम्-कारणे ये गुणाः सन्ति तेषां कार्यडप्यनुबन्धो भवति, यद्रुणं कारणं तद्वुणं कार्ग्रमिति ( सांख्यसिद्धान्तः) (सुशा. १.9०)
कारणानुविधायि कार्यम्-कार्यस्य कारणानुरूपत्वम् ( असंशा. २.૪) कारण्डव-पु., काकनक्त्रो दीर्घचरणः कुष्णवर्णो हंसविशोषः संघातचारिप्रवेण्वेकः (चस्. २७.४१) अन्ये करछ (ई) वमाहुः (सुसू, ४६.904)
कारम-वि., करभायाः नाम उड्ट्र्या इदं पयस्, न; औस्ट्र दुरधम्, दू० 'उष्ट्र:'
(चचि. १३, १८३-१८૪)
-मूत्र-न., औष्ट्र मूत्रम्, द़० 'उट्ट्र.'
(सुसू. ४५.२२८) (सुचि, ३.६९)
कारम्भा-खी., वनस्पति० प्रियद्यु: (घ. ३.१६ ) कारल्डी-बी., वनस्पति० कारवल्धी (र.२२.१२४) कारवह्धी-ब्री., वनस्पति० कट्दुरसफलपत्रा शाकवद्धी अस्याः फलं शाकफलमिति उपयुज्यते
(र. १२.३०) (रा. ५.२७С)

गुणा:--तिक्ता, डख्णा, दीपनी, रक्कदोकरी, कफवातमी, अरोचकमी, च (रा. ५.२७く)
हिं-करेला, करेली.
म.-कारले.
गु. -कारेला. कहवा वेला.
बं.-चडकरेला उचछे; छोटकरला उचे.
त.-पाँक, मितिपाकल.
फा.-कारेलाह.

कारवी-ल्बी., वनस्पति० अजमोदा (असंचि. १६)
अजगन्धा (ध. २.900)
जीरकमेद!, कृष्णजरिकम् (चसू. २७.३०6)
दू० "जीरक"
यदानी (ड सुसू. ४६.२३०)
राजिका (ड सुसू. ६४.२३०)
स्बल्पदाक्षा, गोस्तनिका (चचि, २४.१८२)
अल्पजीरकम्, दू०'जीरक' (चचि. १२.१२६)
शत्पुष्पा (घ. 2.9).
कुद्डुुत्री (धुन्त्रकारलिका) (रा. ८.२८0)
कारवेह्द(क)-न., वनस्पति० कारबह्धी (असंसू . ७.१२२, ससू. ४७.२६९)

पु., खनिज० सर्परभकारः, कारवेह्धवर्णत्वात् आकारत्वाचच कारवेल्रक इति संज़ा
(र. २.१५२)
( कारवेद्धी )-त्री., वनस्पात० कारवेल्दिका
(र. २.३०-३१)
( कारवेल्द्धका )-त्री., वनस्पति० कारवल्धी
(सुसू. ३८.५)
कारस्कर-पु., बनस्पति० विपतिंदुः, गुणाः-कटुस्तिक्तः उज्णः कफवातजित् वातामयास्रकण्डूतिकुष्टामार्शोयणापह्: 'कारस्करस्तु किंपाको विषतिन्दुर्विषद्नुमः । गरद्नुमो रस्यफलः कुपाक: कालक्टूकः ॥,
( रापरि. ऽ.३५)
हिं, —कुचला.
म.-काजरा. कुचला.
गु.—झेर कोचला.
बं.-कुंचिले,
ता.—विषमुद्टि.
फा.-इ्फराकी.
कारीय-वि., करीपस्यद्यम् (सुस. ४६.२ऽ३)
कारेणव-वि., करेणुहैस्तिनी तन्भवम्
(सुसू, ४५.9०४)
कार्कट-पु., वनस्सति० कर्कट: (रा. ११.३३१)
कार्करा-न., शाकविशोष:, स्वल्पकरोटक:
(चसू.२७.२.)
कार्कइग-न., लक्षण० ठुःस्पर्शत्वं, कठिनर्वम्, परुषत्वम् (असंनि. ५. ५.9)
कार्तस्वर-न., खनिज० सुवर्णम् (रा. १३.२)
कार्तिक-पु., कालविभाग० चैन्रादिहादादरामासेध्वेको मासः (र. १५.३२)

कार्पास-न., भैषज्य०, तूलः ( मुसू. १८,१६ )
कार्पासतन्तुविरचितें वस्बम् म्रणबन्धनद्ध्येब्बेकम् ( सुसू, १८.१६)
पु., वनस्पति० कार्पासी (र. २३.६)
( कार्पासी )-ब्री., स्वनामख्याता बनस्पति० (रा. ४.२४, असंशा. ₹.१४) गुणा:-मधुरा रीता स्वन्या बलकारिणी पित्तकफष्नी तृज्णा-दाह-श्रम-अ्र्रन्ति-मूर्छाद्धा च। कार्पासः कार्पासिका कार्पीसिकी ह्र्यपि अस्याः नामानि सन्ति
(रा. ४.84)
伶. —कपास. वनकपास.
म.-कापरी. कापूस.
गु. - वणर कपास.
बं. -कार्पोस, बनकार्पास.
त.-परुत्ति, उत्तिरी.
फा.-कुतुन, पुंवेदना.
-पिचु-पु., कार्पासखण्डः (चश्या. ८.८३)
-मूल-न., कार्पास्याः मूल, विषजोन्मादे पानार्थम् उपयुज्यते (असंड, ૪०)
-विहितोष्पीया (शालका)-वि., कार्पासेन विहितम् उप्गीषं शिरोबेप्रनमिव यस्याः सा (शलाका) (अहसू. २५.३४)
कार्पासस्थि-न., कार्पासवीजम् (चचि. १८.५५)
गुणा:-सन्यद्यं वृच्यं स्तिगधं कफकरं गुरु च
(र. २३.६)
कार्पासिनी-बी., अरण्यकार्पासी (भारद्वाजी) पानाल्यये शामनी, वातसंशमनगणे (सुस्, ३२,७) ( सुड. ૪৮.३૪)
कार्मण-पु., न., परदोहार्थों मन्त्रादियोगः
(चचि. २३.५९, असंसू. ८)
बशीकरणम् (असंड. ४०)
कृत्रिमयोगः (इन्दु. असंड. १०)
कार्मिक-वि., कर्मोपयोगी (असंड, ४२)
कार्मुक-वि., कार्यकरम् ( सुसू, ४१.५)
पु., बनस्पति० अतिमुक्तकः (घ. ५.9५३) बंशः
(घ. ४.११५)
सदिरविशेषः सोमवल्कः, ज्ञातसारः मू० 'सदिर'
(ย. 9.२6)
महानिम्बः (ध. १.३१)
हिज्नुलः ( रापरि, ८,心0)
(कार्मुका)-खी., पुष्पवती माधवी लता। अतिमुक्ता (अहसू. १५.३०)
कार्य-न., कार्य तु तद् यस्याभिनिर्वृत्तिम् अभिसंधाय प्रवर्तेते कर्ता (चषि, ८.6२) कायं प्रागभावप्रतियोगि (तकंसंग्रहः )
( कार्या )-श्री., बनस्पति० कारी (रापरि. ८.२६)
-क्षान-न., कार्यम्रदृत्तिजनकबाहाविपयज्ञानम्
-निमित्त वि., कार्योत्पन्वः भावः (चवि, ८,७૪)
-निवृत्ति ती., व्याधेरुपशमः ( सुड, १८.४८)
-प्राति-बी., कार्योत्पत्तिः (चवि, ८.८૪)
-फल न., कार्यफलं प्रुनस्तव् यस्प्रयोजना कायांभिनिवृंत्ति: इ्प्यते (चवि, ८,७३)
-योनि-त्री., कार्ययोनिस्तु सा या विक्रियसाणा कार्यत्वमेव आपथते
उपादानकारणं समवायिकारण वा (चवि. ८..69)
कार्शा-पु., बनस्पति०ं कर्चूरः (घ. ३.२४)
कारर्य-न., लक्षण० कुराता, उपशोषिताल्परसधातुजन्यं मांसहीनशरीरं मांसक्षयो वा (सुनि. ₹.२०) रोग० (चचि. ११.६५) रसदोषजविकारेण्वेक: (सुसू. २४.३) रसनिमित्तमेव स्थौल्यं काइंम्यं च (सुस्, १५.३२) स्थौल्यात् काइर्यमेव वरम् (असंसू. २૪.११) (अह्टसू. १४.३१) क्षुधो निग्रहाप् जायते तथैव बृद्धो वातः काइर्याद्दीज् कुले (अहसू, ४.99, (१.६); काइर्यजनकानि कारणानि स्क्षाव्रपानानां सेवा लढ्बनं प्रमिताशनं वा बमनादिक्रियातियोगः शोक: बेगनिद्दाविनिग्रहो रूक्षस्योदूवनें स्नानस्याऽम्यासः जरा प्रकृतिः आनुबंशिकी कृराप्रकृतिर्विकारानुबन्धः कोधश्य। कुरास्य उक्षणानि-कृशो न सहते व्यायामं अतिसौहितयं, क्षुत्पिपासामयौषधमतिशीतोण्गमैधुनम् 1 कूरा प्रायो ग्रद्रणगता रोगाः प्लीहा कासः क्षयः भासो गुल्माऽईौस्युदराणि चाभिब्राधन्ते (चसू . २१.११-१४) काइर्ये चिकित्सासून्रम्-तच्र संवे पानाबभेषज हृंइणं योजयेत् 1 अचिन्तया चित्ततुष्य्या प्रियद़र्शानादिना ध्रुवं संतर्पणेन निद्दाभ्यासेन च कृशो वराह इव पुष्यति (अहसू, १४.३₹-३૪)
बनस्पति० सर्जकः (रा. ९,२०४)
वनस्पति० कर्चूरः (घ. ३.९४)
घनस्पति० एकुचः (रापरि, ऽ.૪૪)

कार्षिक-बि., कर्पद्रमाणम् (चचि. १२.१६३)
कार्ण्णगन्धिक-वि., कृण्णगन्बः झोभाअनः, तट्कृतः कार्णानल्धिकः पिण्ड: (चचि, १४.८२) कार्प्णायस-न., कुणलोहापान्रं, 'कान्तलोहापान्रम्' इल्यन्ये ( युसू. ४६. ૪૪९)
कार्ण्णी-त्री., बनस्पति० श्रतादरी ( रा. ४.૪૪०)
काषण्र्य-न., क्षष्णवर्णताता ( चशा, ૪.१६)
लनिज० मण्द्रूः (रा. १३.३६)
काल-कि., कृष्गवर्षः ( का. मूकृच्छ्रिन्चि.)
पु., नवद्वव्येपु पकं द़व्यम्। 'खारीन्यात्मा मनः कालो दिशश्र दव्यसंग्रहः' (चस्. १.४८;) क्षणादिन्यवहारहेतः। कालो हि भगबान् स्ययम्मू: अनाढ़िमध्यनिधनः । संकल्यति काल्यति वा भूतानि इति काल:। कलयति संक्षिपतीति का काल:, अधवा कालयति मृत्युसमीपं नयति इृति वा कालः, अन्ये 'कालयति' इलत्र कल्यति इ़ति परन्ति, कल्यति संख्याति हृति वा कालः। संकलयति भूतानीति चा, सुखुुःखाभ्यां भूतानि योजयतीति का ( बुसू. ६.३) स पूव संबत्तरादिस्वरूपो जगतः सृष्टिस्थितिप्रल्यनिमिन्तमिति कालकारणिकाः ( मुड़ा. १.११;) स द्विजिधःसंबत्सरो निल्यगो वा, आतुरावस्था आवस्थिको वा (चवि. द.८४; ) (चवि. १.२२) (सुसू. ४६.४६४) तत्र संबत्सरो द्विधा, त्रिधा, पोढा, द्वाद्राधा भूयश्राण्यतः प्रविभज्यते तत्तल्कार्यमभिसमीक्ष्य (चवि. ८.१२५) द्विधा-आद़ानविसर्गमेदेन, त्रिधा-खीतोण्णवर्ष-厄क्षणः, पोढा-वसन्तादिक्रतेमेदेन, द्वादशाथाकाषा, कला, नाहिका, मुहृर्त, यामाहोरात्रपक्षमासर्व्वयनवर्षमेदेन (असंसू . ૪.૪; ) (असंसू. २३.९) (चसू. २६.१३) चिकिस्लिते अवेक्षाभेदेनाsबस्थामेदेन च कालस्य विभागो यथा-
 तन्र दिनावेक्षो यथा पूर्वा़े बमनम्, आतुरावेक्षो यथा बलनान् प्रार्तिरश्नो भेषजं पिबेव्; हुर्बलस्तु व्रुपध्यान्रुरुक्त भेषजमझाव्। औष्धावेक्षे ग्रथाभैपज्यकालः प्रातरेब निरकं तथा प्राग्मोजनं च, प्रातर्मोजनोत्तरकालं, सायं भोजनोत्तरकालं, मघ्येभुक्त तु यदृर्ष भुक्व्वोपयुज्यते, पश्रात् पुनरंखं भुज्यते; मुहुस्युहुः सभक्षम् अभक्तं वा भुज्यमानम्; सापुदूं नाम यद् भक्तस्याssदावन्ते च, अन्तरा-

भंक्ष नाम यद़्नेन संयोगाव संस्काराद्वातदिमिश्रितं भुज्यते । ग्रासप्रासान्तरं चैवं द्रा भैपज्यकालाः। तथैवावाइपाने विगुणेडन्नादौ, समाने विगुणे भोजनमधये, च्याने विगुणे प्रातराशस्योद़ाने भोजनोत्तरं वायौ प्राणे प्रहुपे तु ग्रासम्रासान्तरिप्यते। ध्वासकासपिपासासु सुठुर्भुद्धः अनचार्यम्। हिफिने लघुनाेनेन संयुतंत् सामुनं देयम्; अर्चौ तु विचिचैरैभोज्यैः संयुक्तमौषधं हितम्, घ्याध्यवेक्ष: कालो यथा-ज्नरें आमयस्य कालं वीक्ष्य उबराहादारम्य पडहे यथाऋमं पेयाकपाय-क्षीर-सर्पि:विरेचनं दे देयम्। जींणिलिभापेक्ष: कालो यथा-धुद्रेगमोक्षौ लघुतां विड्युन्किं जीर्णलक्षणं चावेक्ष्य भेषजमादेयमन्पथा हि दो़ोथव् स्यात्। कतुकालावेक्ष यथा-दोषाणां ज्याद़न्न् वीक्ष्य कतौ अवेक्ष्य सेव्यं वर्ज्य बा आहारविहाराषधाद्रिकर्म चिकिस्सा कार्याँ ( चचि. ₹०.२९६-३०६)
पु., मृत्यु;, उ्वरस्य मारणात्मक्त्वात् स कालो यमो नियतिर्मृर्युरिख्याड़िनामभिर्च्यते
(सुछ. ₹९.९५)
वनस्पति० व्याघनसम्, सुगंधिद्वब्यविशोष:
(रा. १२.99०)
कासमई्दः (घ. ૪.११८)
चिन्रकविदोपः (रा. ६.१२०)
रालः (रा. १२.966)
न., प्रारीर० कालकम् (मुड. १.१९)
( काला )-ब्री., वनस्पति॰ मजिषा (घ. १.१८)
त्रित्रृत् इ्यामा (घ, १.२૪₹)
नीलिनी (ध, १,२३२; ) (असंड. २६)
कालनुसारिवा, सारिगा (सुड. पद.प६.)
काकोली (चचि. ३.२५८)
कासमर्द्ध ( सुचि. १७.१४)
अहिंत्रा ( सुसू. ३७.६, ( बैशासि)
कटुहिंम्ना ( गुचि. १८.१३)
हिंत्रा ( सुचि. १८.४६)
ग्रहमाता (असंड, ४)
( काली )-बी., वनस्सति० कालिः (घ, २.७०)
कृष्णजीरक:
त्रितृच्छामा (र. ११.१३१)
कालाब्जनी (रापरि. ४.૪३)
पोतकी (च.४ परि० ५) शीतला, स्विग्धा, फ्रेष्मला, वातवित्तजिव्
वि., कुण्गवर्ण्युक्ता (असंशा. ४.१६)
-कल्प-वि., इ्घत् मृत्युसह्राम् ( सु.क. ४.४१)
-कुप्ट-न., वनस्पति० कंकुष्टम् (घ. ३.१४१)
-कूट-पु., विष० कन्दुविषभेद्ध ( सुक. २.५)
न., महाविषं काल्भूटास्यं श्रीझोन सद्य एव निपीवं तद्वशिषं कन्दाद्रिप्रपेण जातेपु विषेव्वन्यतमं काकचलुनिभं च (र. २९.१५) (र.२९.७)
गुष्को जग्बीरफलरूपो वर्तुलकन्द्नो, घ्राणमान्रानमृत्युदायकं तीनं विषं भवति (र. २.१५)
पु., वनस्पति० सर्जकः (रा.९,२०४)
-कृटक-पु., वनस्पति० कारस्करः
(रा. परि. १.३५)
-घातिन्-वि., विषप्रकारः, विपस्य उपयोगद्यिवसादन्यो दिवसपक्षमासादि कालः तस्मिन् हन्तुं शीलम् अस्येति कालघाति ( विषम्)
( स.क. २.११)
-चऋ-न., निमेपाद्युयुपर्यन्त: कालश्बक्रवत् परिवर्तमानः कालचक्रमुच्यते (सुसू. ६.९)
-चोदित-वि., कालम्रेरितावसानः, मुमूर्धु: (चईं. ११.१९)
-चिछद्य-न., कालरहितः कश्चिद़वकारा:
(चशा. ६.२८)
-ज-बि., काले जातम् (चचि. १. (२) ४.)
-जात-वि., स्वकाले संजातम् (चक. १.9०)
-ताल-पु., बनस्पति० तमाल (रा.परि. ९.94)
-त्रिक-न., शीतोष्णवर्षालक्षणखिविधः कालः
(चचि. २४.६е)
दंश्ट्रा-स्ती., मृत्युः (असंसू. ८.१३६)
-नियत-वि., कालेन निश्यितम्
(असंसू S. 99१-११२)
-निर्यास-पु., घनस्पति० गुग्गुल्डः (ध. ३.१२७)
-प₹्व-वि., कालेन पक्रः आसन्नमृत्युत्वास्पूर्णकालः
(चइ. २.२२) ( असंशा. २.१७)
-पत्रका-स्री., वनस्पति० पन्रविषविशोष:
(असंड. ४०)
-(पत्रिका ) -ब्री., वनस्पति० पन्नबिपम्
(इंड. असंड.४०)
-परिहीत-वि., कालसंबद्ध: (चसू. ६.५)
-परिणाम-पु., कालेन परिणमनम् । तत्र घर्षा-
स्वोषधयस्तल्णयोऽल्पनीर्यास्ता एव कालपरिणामात् परिणतवीर्या बलनल्यो भवन्ति हेमन्ते
( सुसू. ६.११. चशा,४.२७)
-पालक-न., घनस्पति० क䙳द्यम (घ. ३.१४१)
-पाशा-पु., कालस्य नाम मृट्यो: पाशः
(चइ. ११.१६)
-पिपीलिका-ख्री., कीट० कृष्णवर्णपिपीलिकाभेदा, मकोंटः (अहुचि. १५) उदुररोगे अन्नसंधानार्थसुपयुज्यते (सुचि. १४.१6) द०० 'पिपीलिका'.
-पुच्छ-पु., पह्डु० हरिणभेदः, तस्य मांसरसो जीर्ण-
ज्वरे हितः (चचि, ३.१९०)
-पुच्छक-पु., पशु० ललटकृष्णपुच्छः कृलचरमृगः,
हरिणभदद्ः (सुसू, ૪६., ૪. चशा. ८.२૪.
चसू. २७.૪६)
-पुज्प-पु., वनस्पति० धत्तूरः (रा. १०.१२)
-पेशिका-त्री., वनस्पति० जीरकभेद्, कृष्णजीरकः ( घ. २.60) दू० 'जीरक.'
-प्रकर्ष-पु., कालपरिणामः (चचि. १.२२)(२) ( युनि. ८.८)
-प्रकृति-्री., कालस्वभावः, कालस्वभावसंबद्धो दोषः (चवि. ३.४८)
गर्मोत्पत्तिकाले विद्यमानं कालस्सं कारणम् । यथा कालस्वभावस्तथैव गर्भरारीरं भवति
(चवि. ८. $\$ 4$ )
-प्रतीक्षण-न., कालग्रतीक्षा (चसू. १२.७6)
-प्रियकरी-बी., वनस्पति० अभ्वगन्धा (रा. ४. ४०२)
-बलम्रवृत्त-वि., रीतोप्णवातवर्षाप्रभृतिनिमित्तो
रोगः कालबलग्रवृत्ता ये रीतोष्गवातवर्षाप्रभृति-
निमित्तास्तेडपि द्विविधा व्यापन्नुर्तुता अन्यापन्नर्तुक्रताश्भ (ससू. २.४७)
चस्ति-(परिव०) पु., बस्तिप्रयोगः, अन्र छोढश संस्याका बस्तयो दीयन्ते। प्रथमः स्नेहबस्तिः, ततः निरुदषट्रकेनान्तरीकृताः घट् स्नेहाः इति फमेण द्वादरा, अन्ते च च्रयः स्नेहबस्तय पवं पोडश
(चसि. १.४८ )

पश्चदशसंख्याकाः बस्तयः, एकः पूर्व स्नेहः, अन्ते न्रयः स्नेहाः तथा पट् स्नेहाः पश्वभिर्निर्हबबसिभिरन्तरिताः (अरु अह्टसू. १९,६४)
-भोजन-न., युक्ते काले भोजनम् । आरोग्यकराणां श्रेष्टं भवति (चसू. $24 . ४ ०$ )
-मह्ध-पु., वनस्पति० अर्जक (चचि. ३.२६७)
(जलाटः )
-मद्ध्रिका-ल्री., वनस्पंति० अर्जक (चचि. ३,२ई७) (जजाटः )

-माल-पु., बनस्पति० अर्जकः (चचि, ३.२६७) (ध. ૪.4६) कृष्णार्जकः कृष्णमद्धिका, 'बर्बरिका इत्ति लोके' (ड. सुसू. ३८.१८)
-( मालक )-पु., बनस्पति० अर्जक: कृष्गपग्रा धुद्रतुलसी (चक १.२५) (चबि. ८.१४२)
-(माला )-ब्री., बनस्पति० अर्जकः, तुलसीभेद्: (सस् . ४६,२२१) (अहसू. १५.३०)
(असंसू. १६.२४)
-(मालिका )-ब्री., वनस्पति० अर्जकः, कृण्गकुटेरक: कृष्गार्जैक: (असंसू, $6 . १ ५ 6$ )
-मायी-ब्री., बनस्पति० बाकुची (रा. ४.२२७)
-मुफ्कक-पु., वनस्पति० मुष्ककः ( असंसू. ३९,७) (अह्सू. ३०.८)
-मूल-पु., बनस्पति० चित्रक: (रा. ६.१२७)
-मृत्यु-पु., योग्यकाले अायुषः पूर्णत्वाव् समागतो मृस्यु: (चवि. ३.३७)
-मेपिका-त्री., वनस्पति० मकिष्टा (घ. १.१८)
-मेषी-ख्नी., वनस्पति० मझिष्टा (घ. १.१८)
जीरकभेद्: कृष्णजीरकः (रा, ६.१०५)
द० 'जीरक.'
बाकुची (घ. १.१६६)
व्रिवृत् ( इयामा) (ध. १.२४३)
-मेह-पु., रोग० पित्तजप्रमेहभेद्, पित्तस्य परिकोपेन यो मषीवर्णमुष्गमजस्तं मून्नं प्रमेद्दति, तं कालमेहिनं विद्यात् (चनि. ४.२५) (चसू. १९.૪) (ऽ)
(असंनि. १०,१२)
-योग-पु., कालस्य संयोगः, करीरवृद्विकरभावेप्वेक:
(चशा. ६.१२)
-रत्रि-र्री., मृट्युरात्रिर्यमभगिनी (सुनि. १०, १३)
रेबतीप्रह् ज जातहारिणी (का. रेवतीकल्प, ३द)
-लवण-न., लवण० बिछलवणम् (चचि, १३.१३४) सौवर्चलम्म ( सुड. ४२.१२)
-्लोह-न., खनिज० तीक्ष्णलोह्दम, कृष्णायसम् (ध. ६.२८; र. २५.६५; चचि. १५.१२९)
-लोह्रजस्-न., काललोहस्य चूर्णम्; मण्डूरम् (चचि. 6.१69; चसू. २१.२३)
-वित्-वि.,कालज्ञ ( असंसू. ५)
-विघ्वसनरस- पु., पारदृयोग० सुवर्णरैप्यताम्रधत्तूराद्युक्तः पाण्डुनाइानः (र. १९.४८.-५५)
-विनिश्धय-पु., कालविचारः ( $\gamma 3.90$ )
-विपर्यय-पु., विपमकालः, कालटुष्टि: (चसू. २८.6)
विभाग-पु., अल्याद्रिपः कालभेद्यः (सूचि. ३.१२) -चुन्त-पु.. बनस्पति० पाटल (असंसू, १४.३)
चवृन्तिका-खी., बनस्पति० पाटला (ध. १.१२०)
-वेद्निन्-वि., रोगिणोडन्यस्य चाडबस्थास्तभावविझोपानुमितं कालं ज्ञातुं शीलमस्येति कालवेदी
(असंसू. २.२.)
-बैकृत-न., कालस्य विकृतत्वं विघमतं वा यथा प्रापत्बान्विपरीतस्वर्पम् (असंसु. २.८६)
-राक-न., साक० श्राद्धांहै कालियाशाकम् । गुणा:कडु, शीतबींयं, दीपनं, रक्ष, पित्तकफहरं, वातकृत्, सरं, रूच्यं, मेघ्यं, बल्यं, गरशोफजित् (चसू, २७.३१; सुसू, ४६,२७२;) (भाग्र.,) चुंचुशाकमिस्येके, कैडर्यपपन्रमिति केरलेपु केचित। कलंबभेदः, नाडीकराकं द्विबिंध तिक्तं मधुरमेश्र च (अढ़कोप) हिं.-नाडिकाशाक, नरिचा.
घं.-नलितपादू.
म.-कुळीरी भाजी, नाडीशाक.
गु.-करली.
-रालि-पु., कृष्गशालि, द.न 'शालि'
(रा. १६.く६)
-रोय-न., आहाराबद्य० तक्रम् (असंचि. 9०)
-पट्र-न., रात्रिदिवसयोः पड्भागाः ते च पूर्वाब-मध्यान्द्वाऽपराई-प्रदोषाडर्धरात्रप्रत्यूषाः इति
(सुड. ३२.६२)
-संपत्न., कालस्य अनतितीक्षणगत्वादिरूपा संपत् (गुणवच्वम्) (चशा. २.६.)
-संप्राति-ब्री., संप्रासिभेदृः, सड्य्या-प्राधान्य-विधिविकल्प-बल-कालविशेषैर्मिद्यमाना संप्रासिः न०० 'संप्राशि' (च. १.१२ (१)
-सक्य-पु., बनस्पति० विट्खदिरः खदिरभेद्द,, द०० 'सदिर' (र. ८.१८)
तमालः (स्ुसू, ३८.८)
तिन्दुकः (ध, ५.४०)
उदुम्बरः (रा. ११.१३६)
-स्फोट-पु., रोग० तस्य चिकित्सा-पुन्रजीवस्य सज्जां तु जलैः पिप्षा प्रलेपनाव्। कालस्फोटं विषस्फोटं सखो हिन्यात्सवेदेनम् (र. २४.१२६)
-स्रभाव-पु., कालस्य स्वभावः, अनेन च ग्रीष्मे कृताम्यां देहाssद्यारयोल हुरुक्षत्वाम्यां चीयमानोsपि लघुः रूक्षो वायुर्न कुप्यति उप्णेन प्रतियद्धख्वात्। वर्षाकाले जायमानाम्लविपाकेनाहारेण चीयमानमप्यविपाकं पिच्तं न कुप्यति शीतेन प्रतिबद्खख्वात्। शिशिरे देहे आहारे च संजाताम्यां स्विश्धरीवाम्यां प्रकृत्या स्निर्धर्शीतोऽपि ह्रेम्मा चीयते, न तु कुप्यति रीतेन घृतवद् घनीभूतथ्वाव्।
(अह्टसू, १२.२५-२८)
-स्वमावमार्ग-पु., कालस्य स्वाभाषिको मार्गः । आदानकाले निसर्गकाले वा सूर्थस्य मकरकर्केराशिमध्ये अ्रमणम् (असंसू, ૪.६)
कालक-पु., कृष्णवर्णः ( सुनि. १३.૪३)
धान्य०, ( सुसू. २०.५)
सर्प० (असंसू. ५. ا६६)
न., शारीर०, नेन्रगतं कालकास्थि
(सुड. १. 9९)
चरण्ण-न., योग० पाठा, घ्योषम्, रसाझ्ञनं त्रिफला, लोधं, चिन्नकः, इत्येमिर्युक्तः दन्तास्यगलरोगेपु गण्डूपधारणार्थमुपयुज्यते
(चचि. २६.998-984)
कालङ्क्तक-पु., वनस्पति० कासमर्दः (चक. १.२५) कालड्रुत-पु., वनस्पति० कासमद्दः: (चवि. ८.१३५)
कालाकालसंक्षा-त्री., आतुरावस्थासु तु कालाकालसंज्ञ।। तद्यया-अस्यामवस्थायामस्यौषधस्य कालोइकालो बा (असंस्, २३.१२)
कालागरु-न., बनस्पति० अगस्भेदः कृष्णागरु, दै० 'अगरु' (रा, १२.४०)
कालाजन-न., अङनम्, सौवीराजनम्
( सुड. ૪५.३२ ड.)
कालाअनी-ब्री., बनस्पति० गुणाः-कटुः, उष्गा, मलामकृमिशोधनी, अपानाबर्तरशामनी जठरामयद्वारिणी च (रापरि, ૪.૪₹)
कालानुवर्तिन्-वि., कालपराषीनः (चसू, 26.१२v) कालानुसारक-न., बनस्पति० तगरम्
(रा. 90.9०₹)
कालानुसारिन-पु., बनस्पति० तगरमू ( सुचि. ३. ६०) कालनुसारिवा-खी., वनस्पति० सारिवाभेदः, कृष्णसारिवा, दु० 'सारिवा.' (सुड. ५८.६4, सुचि. २२.६२)
तारभेद्: (सुक, ६. 96 )
आ. को, सं. २६

कालानुसारी-स्री., घनस्पति० कृष्गसारिवा, द०
'सारिवा', (सुचि, 20.44)
कालानुसार्य-न., तगरम् ( जबलः) (चचि. ३.२५८) रौलजम् इति केचित् (सुसू. ३७.२६)
(kैलजम्=ौलेलेयम्) चन्दृनभेद्: (चचि. ३. २५.. ( चक)

काल्गानुसार्यक-न., खनिज० हैल्येयम् (घ, ३.७३) कालानुसार्या-बी., कालानुसारिवा
(मुक. ५.६५-६८)

तगरम् ( सुचि. १७.7५)
चम्द्नमेद्दः, दु० 'चन्दुन' (चचि. र.90३)
कालानुसार्याद्वितैल-न., योग० कालानुसारी, अगुरू,
एल्य, जारी, चन्दनम्, पछ्यकम्, झिला, दार, अमृता, तुत्थम् पतिः सिद्धं तेलं रोपणार्थ युज्यते
(असंड. ३१. तप्रपृ. २३८)
काल्लन्तरम्राणहर-यि., मर्मम्रकार० काल्लान्तरम्राणहराणि पक्षान्मासान्मारयन्ति, तेध्नपि तु क्षिप्राणि कदा-
चिद्ञाड मारयन्ति ( सुशा. ६.२₹) द्र० 'मर्म' कालान्ध-वि., कालेन असन्नतरमृत्युनाsन्धत्वं प्रासः
(चई. 99.96)
कालापेक्ष-पु., ऋत्वहोरात्रवयोव्याधिभोजनेयु प्रल्येक
क्रियमाणो भेद्: तं तं कालं अपेक्षते इति कालापेक्ष:
(चचि, ३०.३०く) दू० 'काल'.
काल्गअ्रक-न., खनिज० कृष्याभ्रकम्
(र. 20.99) दू० 'अभक'
कालाम्ल-वि., कालेन अम्लम् (अहस्, Y.66)
कालागक-न., वनस्पति० दाख्दरिड़ा (घ. 9.4 C )
कालायशाक-न., शाक० त्रिप्टटक-कलायस्य पत्राणि शाकत्वेनोपयुज्यंते, गुणाः-भदनं मधुरं रुक्षमतिबातलं च (सुसू. •६-२७6)
कालायस-न., खनिज० लोहमेद्!, कृष्गलोहः, द० 'लोह' (चचि. १.५ए)
कालि-पु., वनस्पति॰ धत्तूरः ( च. ४.७) घोत्रा,
बी., जीरकभेद्, कृष्णजीरकः (ध. २.6०) दू० 'जीरक'
कालिका-स्री., वनस्पति॰ काकोली (रा. ₹.१६६)
कर्कटशश्रह्गी (रा. ६.१११)
कालीयकम् (सुउ. ५.१२३)
जीरकभेद्व: ( स्यूल) जीरकः (घ. २.५९)
द्वं 'जीरक'
सण्ड: (र. १७.१३७)

कर्णगतदैनक्वृतहिद्यसमीपर्तर्तिनी कृषादर्णा सिरा
（ सुसू．१६．५）
कालिद्न－पु．，बनस्पति॰ इन्द्रूयव：（र．१०．९७）
फल० कलिख：（र．३०，द३）
कलिझझम्（अहसू．६．८心）
－मान－न．，मान० कलिह्डेदेो भवं मानम्। मानं च द्विविधं，कालिंक्ष मागधं च，कालिक्ञान्मागषं श्रेप्रमिति कर्यते（चक，१२．१०५）
कालिनी－क्री．，रसबन्धनप्योगयोग्या खी। तस्या रक्षणम्－इयामवर्णा，पघलो चना，कुच्थितकेशी， सुरूपा，तरणी，विस्सीर्णजधना，ग्रुभा，पीनसन－ भारेण नम्रिता，चुग्वनालिद्निस्पर्शाकोमला，मृदु－ भापिणी，अश्थत्थपन्रसह्रायोलिदेशशयुशोभिता， कण्णपक्षे पुप्पवती च या नारी सा＇कालिनी＇ इति कथ्यते। रसायने，रसबन्धप्रयोगे च उत्तमा स्मृता（र．६．३३）
कालिन्द्न－न．，फलशाक०，कृण्गवीज कूप्माण्डसटरां फलम् ；कलिन्द्ध हृति लोके । वदुणाः－दट्टिग्रुक्र－ क्षयकरं कफवातकूच्च（मुसू．४६．२१४）
कालिन्द्रक－पु．，बनस्पति० जोल्राहः，कूष्माडभेदः （ सुसू．ऽ．४）न०＇कूव्माण्ड＇ कालिन्दी－ह्री．，वनस्पति० कटभी（रापरि．३．₹८） व्रिवृत्（घ．१．२४३）

## －रक्ता－न्रिवृव् इयामाभेद्：रफ्फाकालिन्द्दी

（रा．६．३६९）द००＇त्रिवृत्＇
कालीय－न．，शारीर० रक्सानिल्योगात् कालीयम् （असंशा．५．र८）
कालीयकम्（रा．१२．१५ सुचि．२५．३९）
कक्गचन्द्नम्（ सुचि，२०．३५）
दू०＇चन्द्न＇＇कालीयक＇
कार्ठीयक－न．，वनस्पति० द़ारहारिद्धा（रा．६．८४） कृष्णचन्द्नम्（ असंचि．१८）
चन्दुनभेद्ध：，मलयादि चन्द्रनमिति प्रसिद्दम्
（सुसू．३८．८ चचि．१६．५४）
पीतचन्द्नम्－गुणाः－तिक्तं，रीतं，हृघं，परं कान्तिदं कुष्टः्रेप्मानिल्यपहं，कण्डूविचर्चिकादद्युकृमिह्रत् रक्तपित्तजित्（घ．३．८ रा．१२．१५）
हैं．－पीला चंदन．
म．－पिवळे चंद्न．
गु．－पीळो चंदन．
बं．－पीत चंद्न．
फा．－संद्ल अबीयज，

कालुष्य－न．，मलसंकीर्णस्वम्，मलिनता（र．८．९५）
कालेयक－पु．，वनस्पति० कालीयकः（सुसू．३२．९） न．，वनस्पति० दारहारिद्या（इंदुः असंड ३०； ध．१．4८）
दारदरिद्वनुकारि द्वघ्यम्（सुज．४४．३१）
कालीया काष्टं，कृष्णचंद़्नम्（ चसू．२．२६ ）
कालीयकः（सुक，६．१५）
भगरह（घ．३．२७）
क्रु⿱⿱乛⿻口⿰丨丨⿱二小欠⿴⿱冂一⿰丨丨丁口内म（रा．१२．२१）
कालोत्थलवण－न．，कालल्बणम्，सौबर्चलम् （चचि，9५．१69）
काल्गेपपन्न－वि．，आवस्थिककालयोग्यम्
（ सुड．२४．१८）
काल्मिका मेदा－त्र्री．，यनस्पति० महाकरज्ञः

$$
\text { (घ. } 4.990 \text { ) }
$$

कावीर－कुरक्षेत्रात् दक्षिणदेशविदोयः सोयं कावेरी－ नदीपरिसरप्रदेशः संभाब्यते（काखि，२५．१२）
कारा－पु．，बनस्पति० इक्षुरकः，श्षेतचामरपुष्पो नास तृणविशेषः，चमरपन्नस्तृणपश्बमूलेष्ठेकः，स्तन्य－ जननगणे एकं द्रव्यम्（चसू．र．9२）；मून्न－ विरेचनीयगाणे एकं द्रव्यम्（चसू，४．१५） काशमूलं निर्वापणग्रदेहे（चसू．३．२७）वीरतर्वा－ द्विगणे एकं द्व्यम्（सुसू．३८．१२）कुराकाशनल－ दृर्भकाण्डेक्षुका इति तृणसंज्ञक：，मूत्रदोषविकारं， रक्तवित्तं च विनाशायेत्（सुसू．३८，०५）．
गुणाः－स्वादुर्हिमस्तर्पणो बृप्यो बलकृदुच्यः पित्तास्तकृच्छ्रजजित्，श्रमशोपदाहहरः आमशोष－ क्षयापह्ःः（घ，४，१३०；रा．८，२०२）
पित्ताइमरीनाशनः（सुचि．৮．९）．
हिं．－कास．काही．
म．－कसाई，कसाड．
गु．－कांसडो．
बं．－केशोघास．
काशिपति－पु．，धम्बन्तरिः，सर्वश्माम्बार्थतन्वज्त्वादियुण－ युक्तः कारीराजो मुनिः रार्षिः（सुउ，१८．३） रार्जर्षि० वामकः
यज्जःपुरुषविषये विवद्यानेपु पकः（चसू，२५．५） काइीराज－पु．，वाराणसीजनपदन्तृपति：，धन्वन्तरिः काशिपतिः（ सुसू．१．३）
कारीस－न．，खनिज० कासीसम्（ चसू．३．५）
काइमरी－ख्बी．，बनस्पति०＇श्रीपर्णी＇＇गांभारीवृक्षः＇

वृक्षविरोए:, काइमरीमूलगुणाः-तिक्षं, कड्र, स्वादूण्णवीयं, त्रिद्दोषमं, रक्तप्तित्रभद़ाहज्नरतृण्णाविषझोफहरं च ( सुक. ६.१६; मुसू. ४६.१८५; च. 9.996)

हिं. -संभारी, केंभारी, शिवण.
म.—गिावण, सीवनी.
ग.-रिबन, सीवनी.
बं--ााभारी, गाभार.
त.-पे कुमिक, गुम्मड़ तेक्कु.
-पन्र-न., काइमरीवृक्षस्य पत्रम्, तच्च रक्कवित्ताभ्यां दूपिते घणे दीयते ( गुचि १.११३ )
-फल-न., गाम्भारीफलम् , तद्वुणाः-हघं, रीतवरींय, केखंयं, रसायनं, मेष्यं, रकसांग्राहिकं, वावनाइनें, मूत्रविबन्धमें, रकवित्तनाशनं च (सुसू. ४६.१८५) सारिवादिएगे (गुसू. २८.३९)
काइमर्य-पु., बनस्पति॰ काइमरी (घ. १,११७)
(चसू. ४.१६; सुसू.३८.६८)
न., काइमर्याँः इदम् (सुड. ३ऽ.१७₹)
(काइमर्या) ब्री., काइमरी (घ. १.११७)
-तैल-( परिव ) न., तैल०, वद्रुणाः-मधुरं, कषायं, वातपित्तम्रशमनं च (सुसू. ४५.१२१)
काइमीर-न., बनस्पति० पुष्करमूलम् (घ. १.६६)
कुन्दुमम ( घ. ३.३२)
( काइमीरी )-ब्री., उत्तरापथिकदाक्षाभेदः
(रा. ११..66) दू० ' द्राक्षा'
-ज-न., कुदुमम (रा. १२.२१) केशार.
-जीरका-त्री, वनस्तति०, कृष्णजीरकः:
(घ. २.60) द० 'जीरक'
काइमीरिका-खी., बनस्पति० द्वाक्षा (घ. ५. ५६ )
काइयप-पु., ॠपि० रोगापद्रणचिन्तनार्थ हिमवतः
पाँर्ये समेतेपु मद्वार्षिप्वेकः (चसू. १.१२)
-संहिता-ब्वी., आयुर्वेदीयकौमारमृत्यकिषयक:
प्रधानो ग्रम्धविरोंः, तस्य अपरं नाम वृद्धजीवकीयं
तन्रम् । काइयपसंहृता संपूर्णा नाद्यापि प्राप्ता।
उपलन्धा चेंयं चुटिताडपि कौमारमृल्यविषये याबदुपलन्धप्पन्थातिरिक्तमहच्ववशाव् प्रकाशिता हइयते ( का.)
काइयपोक्तविरेचन-न., योग० हरीतकी सलवणा मागधी मरिचानि च। दूपीविपार्तानां श्रेष्टबिरेचनम् (असंड. 8०)
काषायवासिक-पु., सविषकीटविगेगः स सौम्य:, फ्रेप्मपकोषणः कफविकारान् करोति ( सुक, ८.१३)

काणायी-ब्री., कीट० मक्षिकाभेदः, प्राणहरा, तथा दृपस्य कण्डूरोफदाए हुजः ₹यावपिउकोत्पत्तिर्वर्वाद्य उपद्नाशश्न भबन्ति । कान्तारिका, कृण्णा, पिद्ञलe मधूलिका, काषायी, स्थालिकेत्येंनें पण्मक्षिकाः। तासु काषायी स्थालिका च प्राणहरे ( सुक. ८.३५) द० 'मक्षिका'
काप्ट-न., दारा (र. १. ४१)
( काप्टा )-ब्बी., कालविभाग०, पज्ञदशाक्षिनिमेयात्मक:, दृष्वं्यं ' काल ' ( बुसू. ६.५)
-कद्ली-ब्री., बनस्पति० कदलीभेदे;, रानकदली, गुणाः-मध्रुरा, शीता, गुरहः, मन्द्दाभ्भिजननी, दुर्जरा, रुख्या, रक्तपित्तहरा, विषन्नी च। द्वितीया काष्ठकदली श्वेता। बतकदृल्यपि; विषन्नी स्वादुकदली पाषाणकदली तथा (घ. र.००)
-गोधा-ब्बी., वनस्यती. गोधाकारा ओपधिः। द़ोणीप्रावेश़िकरसायनेपूपयुक्ता (चचि. 9 (૪)6)
-जम्बू-बी., बनस्पति० जम्बूभेदः, न० 'जम्बू'
(रा. ११.१३४)
-दारुन., बनस्पति० देवदा़ारः (रा. १२.१०४)
-नुुपु., बनस्पति० पल्शःः (रा. १०.२०४)
-धात्री-ब्री., बनस्पति॰ आमलकभेद्:
(रा. ११.३२ऽ.) द० ' भामलक '
-पाटला-ब्री., बनस्पति० पाहलाभेद्व:
(घ. १.१२२) द० 'पारला'
-रजनी-खी., बनस्पति॰ द्वाहहरिद्रा (घ, १.५८)
-चह्टिका-ब्बी., वनस्पति॰ क्टी ( रापरि. ३.४३)
-सारिवा-ब्री., बनस्पति॰ सारिवा (ध. १,१६१)
काप्रक-न., वनस्पति० अगरभेद्, काष्टागर
दन० 'अगरू. ' (रा. १२.४२)
( काप्टिका )-ब्री., वनस्पति० काषकदली (रा. ११.99०)
काप्टागरु-न., बनस्पति० अगरूविशोषः दू० 'भगरु' (रा. १२.४२)
काप्टान्तुक-न., वनस्पति० कन्द्राकम्
(सुसू. ४६.२९८)
काम्टीरसा-स्री., बनसपति० कदली (रा. ११.9००)
काप्टेक्षु-पु., चनस्पति॰ इक्ष्रभेद:, द्र० ' इक्षु '
( सुसू. ४५.9५३)
काठ्ठौपधि-स्री., गृक्षवल्याद़ीनामौषधोपयोगि मूल्ल-
क्लारगुप्पपन्राढ़िकम् (र. १.४१)
कास-पु., तृणविरोषः । काशः । क्षेतचामरुुण्व।

मधुरस्तिक्तः स्वादुपाकः हीतः स्वरो मून्रकुच्छाइमरीदाइएरक्षक्षयपित्तजरोगहृन्ता च
( ररस. ३०.५६)
कास-पु., ध्याधिविगोषः। कासनिरक्कि:-' कस गतिशातनयो:' कसनादिति यथोक्षगतिमश्वात् तथा उर:प्रकृतिशातनाच्च "कास" इल्यन्वर्थसंज्योच्यते (चक. टी.) (चरकचि. १८.८) "नेने पृष्ठमुर:पार्य निभ्भुज्य स्तंभयंस्तः। बाडपि कसनात् कास उच्यते ॥ (चचि. १८.८) निद्दानम्ः विद़ाहि-गुरुनिप्रत्भि-रुक्ष-अभिष्यन्दिभोजनानि, शीतपान-रीतासन-सीतस्थानानि धूमानलानिलरजांसि, ब्यायामकर्मभार-अध्वचेगाधातापतर्पणानि, आमदोष-अभिघात-सी-क्षयरोग-प्रपीडनानि, विषमाशन-अध्यश्न-अनशानसमशनानि, क्षवधुसंधारणम्, एतानि खलु कासस्य हिकाध्धासयोश्र कारणानि (मुज. ५२.३-४) पूर्वरूपम्-कण्टे कण्द्र:, भोज्योपरोध;, प्राकृतिकस्बराल्यविक्कृति:, अरोचकः, अम्निसाद!: गलतालुशोष:, चिद्वान्येतानि भाविनि कासे भन्तन्ति
( सुड. ५२.६)
शूकपूर्णाभकण्डत्वम्, हद्यगस्य अस्वास्र्यं च । (असंनि. ₹.२०) सामान्यस्वरूपम्-प्राणो हुद्धानानुगतः प्रदुप: संभिन्नांस्सस्वनतुल्यघोषः। निरेति वक्जात्सहसा सदोषः (सघोषः) कासः स विद्वन्दिरुवाह्तस स्तु ( युच. ५२.४)
संभिन्नकांसस्यरतुल्यघोष:-
जर्जरितकांस्सशबदानुकारी स्वरः ( ड.)
संं्रातिः-धातुक्षयावरणकारिभिः अन्यैै्य हेतुभि: कुन्द: अध:्रतिहतः -प्राणः। ऊंज्ध्य रसस्य स्खस्थाने ति प्वन्जुरसि उपपद्यते। उदानेन सज्जंसत्र कण्ठे चानुप्रपूर्य च। दाहिनीर्गलमूर्धस्थास्ततोडహ्नान्युन्क्षिप््विव। क्षिपव्रिबाक्षिणी पृष्धुरःपर्प्य च पीडयन् । विचृतत्वान्मुखेनैति भिन्नकांस्योपमध्वनिः। यस्सात्तस्सास्सवर्णोजोवलमांसक्षयावहः । संख्याः-वात-पित्त-कफ-क्षत-क्षयजः ( अंंनि. ३) वात-पित्त-केष्म-क्षत-क्षयैः पः कासाः स्मृताः (अहुनि. ३. १ษ-१८) वातजः—कुपितो बातलैर्वोगुः उर:कण्ठवक्न्राणां शुर्कलम्, हृत्वार्थोर: शिरसा शूलम्, मोहक्षोमस्वरक्षयान् महावेगारुजास्तनं शुर्ककासं च करोति।

स अङ़्नानि हर्षयन् जुकं करं क्रुच्ट्रान्मुक्त्वा अल्पो भवति (असंनि. ३. २७-२८) बातकासे-सततकासवेगः भवति। ( मानि; सुड. अ. ५२.५)
पित्तजः-अक्षिकफयोः पीतत्वम्, तिक्कास्त्व्वम्, उ्वरः, अ्रमः, पित्तास्सृग्वमं, तृष्णा, वैस्सर्यम्, धूमक:, मदः । कासवेगेन ज्योतिषाम् दर्रानम् इव च भवति (असंनि ३.२ऽ)
कफजः-अल्पर्ग् उरः, मूर्धह्द्ययं स्तिमितं गुरु च। कण्ठोपलेपः, सदनं, पीनसः, छर्दिः, अरोचक:, रोमइर्षः घनस्निंघश्वेतश्रेष्मणः प्रवर्तनं च
(असंनि. ३.३०) क्षतजः-(तहृद्वणम् )-अयथाबलसेवितैं: युद्दाधैंः साइसैः अन्तःक्षते उरसि पित्तानुगतः कुपितो बही बायुः कासं करोति, तेन सरोणितं (कफं) पीतं इयावं ज्रुफं प्रथितं कुथितं बहु च करं फीकति पर्वभेदन्जरश्यासतृष्णावैवैण्र्यकमपवांश्र भवति । कण्ठरुक, उरसो विभिब्वत्वमिन, तीक्ष्णसूर्चीभि: हदवयं बुयमानमिब, पार्च्चश्रूलम् ( असंनि. ३.३१३५) पाराबत इव कूननम्, सासृह्म्त्रत्वं, पृषकटीप्रहः वीर्यपक्किरचिबलतर्णहानिश्व जायते तथा स पूर्वं कासते झ्रुषंक ततः हीवेत् सशोणितम् । कण्टेन रुजताsट्यं्य विल्योनेव चोरसा। सूनीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन झूलिना । दु:बस्पर्शेन शूलेन भेदपीडाभितापिना। पर्वभेद्ज्वरश्वासतृष्णावैस्सर्यपीडितः । पारावत हवाकूजन् कासवेगात् क्षतोन्दबात् (चचि. १८.२१-२२) उर:क्षतजः कासविशोषः। उर:क्षतोन्द्रवः । स गात्रशूल-ज्वर-दाह-मोहान् प्राणक्षयं चोपलमेत कासी ( सुउ. प२.9०-१9)
असाष्योर:क्षतजकासउक्षणम् । गान्रेपु झूलं उन्रः दाहः मोछः एतत्कक्षणवान् उर:क्षतजकासी अचिकिस्स:
क्षयजः-ब्याधिविरोषः क्षयज इति । क्षयो धातुक्षय:, तेन राजयक्ष्मसंबंधानां क्षीणधातुपुरुपभवानां तथा जराकासस्य च धातुक्षयजस्य क्षयजराठ्देन ग्रहृणं भर्वति (चकः )
बाताड़िजास्र्यो ये च क्षतजः क्षयजस्तथा। पज्ञैते स्युर्दृणां कासा बर्धमानाः क्षयग्रदाः ॥ (चचि. १८.४) तह्धक्षणम्-राजयक्षिमणः कुपिताः वातप्रधानाः धातवः राजयक्ष्मकारणैः कासं कुर्विन्ति। ततः पूतिपूयोपमं पीतं विस्तं द्रितलोहितम्।

कफं ष्ठीवति। पार्श्वे अपनीयेत ड़व। हृद्यं पततीव च भवति। अकस्मात् शीतोष्णेचछ्छा, बह्वृरित्वं, बलक्षयः, क्रिग्धप्रसन्नक्व्रत्वम्, श्रीमद्द्राननेत्रता, सर्वोणि क्षयरूपाणि च भवन्ति।
(असंनि. ३.३६-३ऽ) (शुक्कक्षयकासः)-रतिः चिपयसेननं तस्मादृतिरिक्कात् शुकक्षयो जायते तसमारसमुत्पन्वः कासः। प्रक्षीणमांसः दुर्वलः शुप्यन् पूयसहितं रुधिरं निप्टीवति । वातादिकासानां हुच्छंखमूर्योद्रपार्श्व-शूलील्यादि-दोषत्रयलिंगानि अस्मिन् भवन्ति, तस्मादेष झुक्क्ष्यजः दुश्यिकिस्स्य इति कायचिकिस्साविद्यः कथयन्ति। "स गात्रहूलज़्नरदाहमोहान् प्राणक्षयं चोपलभेत कासी " एुतत् क्षयकासलक्षणम् इति केचिच् । क्षतजकासस्य असाध्यावस्थालक्षणम् इति च केचित् ॥ यद्यापि क्षयजकासलक्षणानि ' कुप्यन् विनिष्टीवति' इस्यस्मिन् क्ठोके न ताहक्-हगगोचरी-भवन्ति वर्लोपि 'ससर्वलिंगम् ' इू्यनेन क्षजकासलक्षणानि ज्ञातव्यानि ।
सर्वद्रोपलिंगानि-क्षामाननवं, बलस्वरौजसां क्षीणसं, भिन्नस्वरखं, निरंतरं ञ्रुक्कासः, हृचंसादिषु शूल उरोविदाहः, ज्वरः, चक्त्र्रोषः, तिक्कमुखत्वं, तृषा, कटुपीतबमनं, पीतवर्णता, परितोदाएवं, सदाह्कसनं, कफलित्ताननत्वं, शिरोरहक, कफपूर्णतनुः, अंगग्लानिः, अंगगौरवं, भोजनारूचि:, कफसान्द्रकसनं, हृ्याद़ीनि दोषत्र्यलिंगानि शुक्रक्षगजे कासे भवन्ति। क्षयस्य क्षयकासस्य च भेदो यद्यपि नोपल्य्यते तथापि क्षये यानि जचराद़ीनि लक्षणानि भवन्ति तानि एकदोषारहधानि साध्यासाध्यत्वं-न्नीन्साध्यान्साधयेत् पूर्वान् पथयैर्याप्यांश्र यापयेत् (चचि. १८.३१)
तस्य साध्यासाध्यत्वादि (सुउ. ५२.१३) पश्घप्रकारेपु कासेपु राक्तिमताम् अर्थात् यूनां संवेंडपि साध्याः; घृदानां अर्थात् क्षीणशाक्तीनां सेवेंडपि याप्याः । क्षतज-क्षगजौ यूनामपि दुश्रिकिर्सौ याप्यौ च ( गा. काय०)
सामान्यचिकित्सा-इएङ्यादिचूर्णम् सरामठं उण्गाम्न्रुना पेगम् । त्रिफलादिलेह्: सितामधुसषिभ्यों योज्यः 1 पध्यादिचुर्णम् घृतमधुक्यां लिद्यात् । पिप्पलीचूण्ण ससैन्धनम् उप्णाम्न्रुना पेयम्। गुडं सपिप्पलीनागरं खादेत्। सितां दाक्षां सकृष्णाम् अद्यात् । बंशलोचनां घृतमधुभ्यां

खादेत् । धाइ्यादिचूर्णं दृधिमण्डेन पिबेव् । हेरेणुं समागर्धीं दना पिबेत्। हारिद्यादिचूर्ण सबस्तमून्रं पेयम् । दन्यादिचिर्ण सुखाम्वुना ग्राह्यम्। घृतमृष्टवद़रीपग्रचूण्ण संसंधवं खादेत्। कर्धार्धग्रमाणं हिंगु सौवीरकाम्लरसाम्यां वा पिचेत्। मरिचचूर्णम् मधुना लिद्यात् । भाङ्ग्यादिकृता वर्तिः धूमविषये प्रयोज्या, बंशाच्हल्लवादिकृता वर्तिः सघृता धूमाथं योज्या । मुस्तादिकृताः वतैयः सपयोडनुपानं धूमार्थ योज्याः। सीधुं मरिचान्चितं पिलेत् । निदिय्धिकादि़िसिद्दान् मुद्रान् मधुना खादेत्। दाक्षादिसिद्धं गृतं क्षीरं मधुना मिश्रितं पेयम् । अधिकहुण्ठीयुक्ताम् उत्कारिकां धृते पाचयित्वा त्रुस्यादिक्रतपेयां मधुमिश्रां सहोक्कारि-

वातचिकित्सा-सैहैकविरेचनम्, आस्थापनम्, अनुवासने, स्नैहिकघूमपानं, उष्गघृतपाने, यवागुः ( मांसरससिद्धा) पयःपानमू, (वातहरद्व्य्यसिद्धपयःपानम्) लेहाः (सघृताः) विशेपच्रिकित्सा षट्पलघृतं, चिद़ारिगन्धाद्धितृतं, वासाघृवं, कल्याणगुड: अगस्यावलेहश्र (सर्वकासविनाशगुणित्यात्) ( सुड. ५२.२६-२७)
पैत्तिक-कास-चिकिस्सा-विद्धरिगन्धादिधृतंत्रार्कराप्रक्षपपूर्वंकं पूर्शांले टेयेय पित्तकासं हृन्ति। खर्जुरादिचूण्ण सितामधुसर्विभ्यौं लिद्यात्। मक्जिष्टाद़ीनि उपकुल्यान्तानि तुल्यभागानि चूर्णीकृतानि मधुना लिहेत्। आमलकस्य चूण्ण सघृतं विपक्वं क्षीरेण सह्ट पिबेत्। काकोलिवर्गयवगोधूमानां सुसूक्ष्म चूर्ण मधुघृतयुक्तर्कीरणण पेयम्। गुछोदें ससरिचं सक्षौनं पिश्चे्। कल्याणगुडं सादेत् कासश्यासाद्यनेकामयनारानम्। अगस्त्यावलेह्दम् उपयुर्जीत। काकोल्यादिघृतं कुलीरादिधृतं वा ग्राह्यम्
(सुए. प२.₹१-४し)
कफकास-सामान्य-चिकिस्सा-चमनं विरेचनं नसं पिप्पल्यादिक्रतम्। वैरेचनिकधूमाः । कवलग्रहा: लेहाः कटुकोष्णाः । विशोपणम् । विशोष-चिकिस्सा-त्रिकटुचुर्णम् । विउद्नसिद्दघृतम् । निर्गुण्डीसिद्ध घृतम्। पाठादिघृतम्। कल्याणगुद् अगस्तावलेड्हः उभयोः अपि सर्बकासादिविनाड़ित्बम्, ( सुछ. प२.२८-३१)
उर:क्षतजकासचिक्रिस्सा-विदारिगनन्धाढिधृृतं सरार्करं प्रातः ग्राहं क्षतजकासविनाशार्थम् । सज्जूराद़ि-

चूर्णम्（ ख्रर्जूरादृिभिस्तुल्यभागैः कृतं चूर्णम्） सिताक्षौदृथृत्रगाढं लेड्यम् । सझिएादिपिम्मल्य－ न्तानां ससद्यव्याणां चृर्णं मधुना लिहेत् । आमलक－ चूर्ण सघृतं विपक्यं क्षीरेण सह विकेत्। काकोलि－ वर्गयवगोधूमानां सूक्षमं चूण्ण मघघघृयुक्तक्षीरण पेयम् । गुडोदकं समरिंच सक्षौट्रे पिकेत् । कल्याण－ कगुदः उपयोज्यः कासश्वासायनेकामयबिनाशी। अगस्स्यावलेहश्र उपयोज्यः कासश्षासाधन्येकामय－ विनाशी। काकोल्यादिघृृतं चोषयोज्यम्। शता－ वर्याद्दिघृत माइ्लम् ॥ पित्तकासे यानि खलु घुताद्दीनि भेपजानि तानि सर्वाणि उर：क्षतजकासे उपयो－ ज्यानि। उभयोरपि तुल्यमेब चिकिस्सितम्।

> (सुड. पर.३9-86)

क्षयोत्यकासचिकिस्ता－विद्दारिगन्थोत्पलसारिबादि－ घृतं सरार्कराप्रक्षेपं प्र्वांढ़ प्राह्यम्। ब बर्जूरादि－धान्य－ न्तानां ससद्वव्याणां हुल्यभागानां चुणी सिता मधु सर्षि：प्रगाढं लिद्यात् । मझिष्धाद्धि－मागय्यन्तानां समद्वव्याणां चूर्ण मधुना विलिहीत। आमलकचूण्ण सघृतं विपक्वं सह क्षीरण पिचेव् । काकोलिबर्गययन－ गोधूमानां सुयूक्ष्मं चूर्णम् मधुघृतयुक्तक्षीरेण पिचेत्। गुडोद्कं मरिचोपदंरां सक्षौद्ं पिवेत्। कल्याणक－ गुदाख्यः अनलेहविदोष：उपयोज्यः कासक्षासस्वर－ भैदाधनेकव्याधिबिनाश़कः। अगस्याबलेहः उप－ योज्य：श्वासकासपाण्ट्वामयायनेकष्याधिगजेकेसरी। कुलीराविधृतं काकोल्यांदिधृतं शतावर्योदिशृत्वत चोपयोज्यम्। पिक्तकासे यानि खलु घृतच्र्णार्दानि भेषजानि कधितानि तानि सर्वाणि क्षयोल्यकासे उर：क्षतजकासे च उपयोज्यानि। पित्त्－क्षत－ क्षयादित्रयाणामपि सामान्यं चिकिस्सितम् （सुड．५२．३१－ヶし） कासघन－पु．，बनस्पति० विभीतक：
（ रानि．११．३२३ g．५१．）
－वर्ग－कासम्रगण：द़ाक्षाडsमलकयुनन्नववाबृश्वीवदुरा－ लभाडमयाकृण्णाः कासं घन्ति सनृत्नी तामलकी कण्टकारी च（असंसू．१५．३६）
कासध्नी－ब्री．，वनस्पति॰ भात्रीं （घनि．१．६८ و．२०） बनस्पति० कण्टकारीविशोप： （धनि．१，se प．२．4）
कासचिकिस्सित－न．，अध्याय० कासचिकिस्सानिरू－ पणार्य कृतः अध्यायः（चचि．१८．१）

कासनाशानरस－पु．，भैषज्य० ताग्रल्डोहाभ्रक्रम्सानि कासमर्दांगस्यन्र्रिफलाड्लवेतेतसरसैः परिमर्दिंतो जायते（रसस．१३．२८）
कासनाशिका－ब्री．，वनस्पति० त्रिबृद्भेदः रक्तत्रितृव्त （रानि，६．३६९，पू．प८－प८）
कासप्रतिपेध－पु．，अध्याग० कासाभिध््याधिविरोष－ चिकिल्सा। कासम्रतिवेधारण्य：सुगुत्ल उत्तरतंत्रस्थ： द्दिपिंचारात्तमोडध्यायः（ सुड．५२．१－२）
कासप्रसंग－पु．，सततकासः। झोपे उर：क्षतस्य कारणम् （चनि．६．१०）
कासमर्द्－पु．，वनस्पति॰ कासमर्द्व：
（घनि．४．११८ पू．१५०）
प्रसिब्ब्：पन्रशाकविशोषः，＇कासबिंद्＇इति लोके
तद्धुणा：－मधुरः कफ－नादम्नः पाचनः कफशोधनः
विरोषतः पित्जाइः सतिक्तथ्य（ मुस्，र६，२३६）
हि．－कसाँरी，कासिदा．
म－कार्सिदा，कासविद्दा．
गु．一कासोंदरी．
बं．－कालकासुंद．
त．－पोनार्वरे，पैंयाविरे．
अस्य यूपः हिकाध्धासनिवारणार्थम् उपयुक्त：
－क－पु．，बनस्पति० कासमर्द्ध：
（सं．कासचि．अ．\％．प．२२）
कासमर्दन－पु．，वनस्पति॰ पटोलम्
（रानि．₹．०× प．१७）
कासमुक्तिद्－पु．，बनस्पति० पटोलम्
（घनि，१．५० पृ．१८）
कासरगुग्गुल्ड－पु．，महिपाक्षकः। गगग्रुल्डविरोपः कासर： महिए（ वैश्रसि）उदरब्याधौ उपयुज्यते
（असंचि．१५． $9 ६$ ）
कासरोधज－रोग० तत्र कासद्वा विधि：कार्य：
（अहसू．४．१₹）
कासहर－（गणः ）महाकपायवर्गे एक：गण：
（चस्．४．१६）
कासमः पब्रके महाकपायवर्गो पुको गण：
（चसू．૪．८）
कासहरी－त्री．，वनस्पति० कासमर्दे：कण्टकारी，भार्न्री
वा（रसस．१२．४८）
कासारि－पु．，घनस्पति० कासमर्देः
（घनि．र．99 q．946）

कासाल्डु-प., वनस्पति० स्वनामख्यातः कासालुः कासकल्वृ्वं $0 \cdot . . . . . . \mid$
(रानिपरि. ५ वर्ग २८ प. ३४s)
" खंवरे आलु " इति। कोंकणदेरो
बं.-साम् आलु.
म.-कासाक्रु, कासाहूचा कांदा.
कांसिका-खी., वनस्पति० मुद्रपर्णी ( रा. ३.१64)
कासी-ब्री., खनिजद्यव्य० सौराष्र्री, तुवरी
(रानि. १३.१६४ पृ. ११६)
-कन्द्द-पु., वनस्पति०, कासाड़ः
(रानिपरि, ७ वर्ग २८. पृ. ३४४)
कासीस-तुत्थक:, भस्मसद्धां किंचिद्द्लं लवणरसं च। पणझोधनकल्कतैल्यृतेपु उपयुज्यते
( सुसू. ३७.१६)
उपधानुविशोषः, हिराकस इति लोके
( सुचि. 9.44 )
(चचि. २१.१२६ र. २.१०५)
-किट्ट-न., कासीसत्वक्, त्वक् नाम उपरितनो भागः (इंदुः असंड. २८)
-द्रय-न., कासीसस्य दौ भेदौ; एकं पांडुधातुसंज्ञम , अपरं पुण्पकासीसाए्यम् (अह्टसू. १५.२₹)
-चद्व-पु., पारदयोग० पारदःः कासीसगुंक्तः पारदः पलमान्रं पंचगुणेन कासीसेन युतम् अर्जुनत्वग्रसेन प्रहरमान्र्र मर्द्दियत्ना शरावसंपुटस्यं चराद्रुटेन पचेत्। अनुपानं-शाणमात्रबाकुचीचूर्ण मधु च। मात्रा वह्डम्। समयः मासत्रयम् । विन्विं ददु च नाशयति (र. २०.96く-१60)
-प्रकाराः-एकं भस्मसदरा, किंचिद्वंलं, लव्रणरसं, द्रितीयं पुप्पकासीसम् ₹पपर्पीतंत्ंतुवररसम्
(सुसू. ३८.३७)
वालुकासीसं पुप्पकासीसं च (र. ३.4४)
गुणाः-कपायम्, अम्लम्, उप्णम् ( शिशिरं, रा. ) चभुष्यं, कान्तिवर्धनं, वातकफमं, विप-नेन्ररक्विन्रकुष्टन्नणमूं, खर्जूक्कृमिदूरं कचरंजनं च
(घ. १२३)
उष्गकारिगणे (सुसू, ₹८.३७) द्रणेणु उत्सन्नमांसेपु मांसस्फोटनाध्थमुपयुज्यते (सुसू. ३७.३१) द्वुद्रमुखत्वरोगोपु अवचूर्णनार्यमुपयुज्यते (चसू. ३.90) लेपार्थम् उपयुक्तम् (चचि. २१.१२६) शोधनमू-सकृद् भुज्राम्तुना क्लिन्नं कासीसं निर्मेलं भवेत्। कासीसं शुन्दिमाप्नोति पित्तिश्य रजसा डियः 11 (र. ₹.५९)

सत्बपातनविधिः-क्षाराम्लमर्दिंतं ध्यातं कासीसं सस्बं भुल्वति (र.३.६१)
कांस्य-न., कृत्रिमधातु० भागाष्टकपरिमाणताम्रेण द्विभागेन बह्रेन च विद्दुतेन कांस्यं भबेव्, पुप्यतैलिकमेद्देन द्विबिधं कांस्यम्, सौराष्ट्रभबं कांस्यमुत्तमस् (र. ५.२१२-२१५) तद्युणाः- सतिक्तं (सु.) कपागानुरसं (असं.) उप्णा (ध.) चिशानें स्क्षं लघु ( असं. ) सरं ( भाप्र. ) लेखनं चभुप्यं ( सु.) रूख्य द्वृपनपाचनं चृप्यं बल्यं च (थ.) कफलातजित् (सु.) पित्तापह्म् (अर्स.) (सुस. ४६.३२८) (असंसू. १२ थ. ६.२₹) यस्तिनेत्रनिर्मीणे एतनुपयुज्यते (चसि, ३.७)
-नील-पु., न., कांस्यापमार्जनमसी (सुड. ५४.३६) कांस्यमसी कफार्बुदे मूत्रेण सह लेपार्थमुपयुज्यते (सुचि. १८.३६)
-भाजन-न., कांस्यपात्रम् । जलपानार्थमुपयुज्यते (सुस्. ४५,१३) एतस्मिन्द्रारात्रपर्युपितं सर्षेनांधीयात् (सुसू. २०.१४')
-मल-पु., न., भैषज्यद्वव्य० नेत्ररोगेषबज़ार्थमुपयुज्यते ( सुड. १२.१३) तीक्षणाजनटुर्बलस्य नेत्रस्य म्रत्याभ्वासनाधमुपयुज्यते (सुड. १२.५०)
-रजस्-भैगज्यद्०० नेत्ररोगेपु वर्तिनिर्माणे उपयुज्यते (असंड, १९.)
-विमल-न., सनिज० विमलभेद्ः (धपरि. ६.७) कांस्याक-न., स्लनिज० कांस्यम् (घ, ६,२३)
कांस्यापमार्जनमसी-खी., कांस्यापमार्जनस्योलेखननील्किका, द्वीपस्योपरि अर्धाचछ्छादिते कांस्यभाण्डे संद्धग्रा लेखनेन संगुहीता मसी (सुड. १८.9०३) कांस्याभ-चि., आपाण्डुपीतम् ( गुड, ५.३०) सितम् ( सुड. ૪.९)
काहल-पु., वाद्यविशोपः (र. ६.१४)
किंशुक-पु., पलाशः (ध. ४.१६१)
न., पलाशयुप्पम् (सुस्. ४६.२८८)
(असंसू. ५.१२५-१२६)
-क्षार-पु., क्षार० पलाइक्षारः (चचि. १ (३)-१५)
-तेल-न., पलाशतैलं, पित्तः्रेष्मम्रश़मनम्
(असंसू. ६.9१9)
-फल-न., पलाशायृक्षफलम् ; जन्तुग्रमेहनुत्, रुक्षोष्णं कटुक पांक लधु वातकफापहृं च
( सुसू. $\gamma \leqslant .99 .6)$

२०1 [निंगुक्नसन्त] आयुंद्दीय- शब्द्कोशः [किरात]
-भस्मन्न्न., पलाशापुष्पभस्म, कृष्गमूषिकंढ़ंरो शिरीपफलं कुष्ध च पलाराभस्मोदकेन सह पिकेत्
(सुक. ८.१२)
किंशुकोन्न्व-वि,, पलाशोद्यूतम् (असंस्, ६.१११). किक्कस-पु., किक्क्रिसः (असंचि. १९) द्र० 'किक्किस '.
किक्किरा-पु., शोणितनकृमि० अढइग्रोऽयं क्रमिः हुश्रिकिस्यो न त्वसाध्यः (सुड. ५०.१५)
किक्किस-पु.,न., लक्षण० चर्मंब्विदरणम् (चशा, ८.३२) ऊरम्ननोद्रेपु बलिविशोषा रेखाकाराः प्रायो गर्भिण्यवस्थायां ये जायन्ते ते किक्किससंज़ाः। रेखास्वरूपस्त्वक्संकोचः
(चशा. ८.३२, असंशा. ३.३)
किक्किसाद्-पु., राजिमान्, सर्पंिरोपः नु० 'सर्प' ( मुक, र.₹र.(₹)
किक्विस-न., किक्विस (अहाश. १.५द)
किस्रूर-पु., भृत्यः (अहस्. २८.२く)

किड्डिराट-पु., बनस्पति० किक्किरातः (ч. 4.94द)
किझ्रिरात-पु., वनस्पति० सहचरविशोषः, पीवसहृचर-गुणाः-कयायः, तिक्तः, उख्गः, दीपपनः, कफवातमः, शोफकण्डृतिरक्तद्योपत्वग्दूपष्नः ( रा. 9०.र१५) हिं.-कटसरंया, पियावासा.
म. पिबळ्ठा कोरंटा, तांबडा कोरंटा, निळा कोरंटा.
गु.-कांटा अरोलीयो, पीळां फुल, राता फुलनो.
बं-झँटी, कुलझॉडटी, पितझाँटी, नीलझॉटी, लाल्झौँटी.
ता. -रोमुळक्षी.
किज्न-न., घनस्पति० पझ्मेंसरः (ध. ४.१६५)
किखल्क-पु., केशारः कंसरो गा, पुष्पतन्तुः पकोत्पलन कुमुदानाम् । गभर्थापनार्थम् उपयुज्यते
(चशा. ८.२४)
अध्अनद्धव्यम् (सुउ, १०.११)
न., पयकेसरः (ध. ४.१६५)
नागकेसरः ( रा, ६.し३)
किटिकिटापयन-न., लक्षण० 'किटिकिट' हृति दन्तःवनिविशेषः (चसि. ६.७२)
किटिभ-न., रोग० कुुद कुष्षम् (चसू. २..०) हस्तिचर्मवत् इयाबं किण-खरस्पर्श पर्यं चर्म यन्र भर्वति (मा) प्रसारणीयोऽयं रोगः ( युस्. ११.७)

चिकिस्सा-किटिमे सरलपीतदारार्शिंझपागुर्सारस्नेद्दाः उपयुज्यंते (सुचि. ३१.५)
पु., कीट० स्लकप्मश्रकोपणः सौौै्यः सविपकीटबिशेप: (सुक. ८.१३)
किटिम-न., रोग० किटिभम् (चचि. ७.२९)
किटिमार-पु., बनस्पति० हुसपादी (र. २०.१३)
किट्न-न., मल: (र. २.३૪)
मून्रपुरीयाद्विस्वरूो मलः (चचि. 94.94)
असारमागः । तन्र आाहारम्रसाद्वाख्यो रसः किहं च मल्गख्यम् । अन्नधार्वादिकिहं, यथा-अल्नस्य विणमून्नं, रसस्य कफः, असृजः पित्तम्, मांसस्य खमलः, मेद्सः स्वेद्, अस्तः केरालोमनखाः, मक्बःः अक्षिस्वय्विशां स्नेइः, शुक्रस्य ओजः
(चस्. २८.૪) (चचि. १५.१५) द़० 'मल.'
लोहमलः, मण्ड्रः (र. «.६२)
लोहोचिए्टम् ( मण्द्रूः) (घ. ૬.३५)
किण-पु., व्रणस्थानम् (चचि. ढ.२२)
किणिही-त्री., बनस्पति० अपासार्गः
(घ. १.२द० चवि. ७.२१)
कटभी (चसू, 8.99 (94)
(सुस्. ३०.६ रापरि. ३.३७)
नीलस्सम्दा (मुक, 4.64 )
किण्व-न., सुरामीजम्, सुराकांजिकाद्यध:स्थितद्दन्यम्
( मुस्. ३७.२१) (चस्. १४.३५) शोथपाचनम्
(सुस्. ३७.३) घणेपूस्सन्नमांसेध्ववसाद़नाथ-
मुपयुज्यते ( मुस्. ३७.३१) उपनाइस्वेदे उप-
युक्तम्, विझोषतः उदूररोगे (असंचि. १७)
किणवाहि-बी., किणिही ( श्वेतस्यंद्) (सुड. ६१.२३)
किण्वोद कपिप्रसमवाय-पु., सुरावीजोदकतण्डुल-
पिप्टानां संयोगः । अन्योन्यगुणानुप्रवेशाय्यथा
किण्वोद्यपिट्टानामुद्रो भवति तथा दुप्टहेतूनां
समवाये वाताद्दीनामुदेको भवति
(सुसू. २१.२८)
कितब-पु., चनस्पति० धतूरः ( य. ૪., )
चोरकः (घ. ₹.८9)
किन्नर-पु., देबयोनिविशोपः (चचि, २१.३)
किम्य-पु., पुरीपजकृमिविरोपः ( सुच. ५४.द)
किंपक्क-पु., बनस्पति० कारस्करः (रापरि. २.३५)
कियन्तःशिरसीय-पु., अध्याय० (चस्. १७.१)
किरान-पु., विन्ध्याचल्समीपवर्ती कर्रन देशचिशेप:
' तसककणंडं समारम्य समक्षेत्रान्तिकं शिचे। किरात-

देशो विजेयो विन्ययौौहैडेइवतिष्हते ॥＇इल्यें निवश्रासंसमतन्रोक्तर्वाप्（र．२．७२）
－तिक्त－पु．，न．，बनस्पति० गुणाः－तिक्तः रीतो लयुर्वातकरः कफपित्तध्नो रक्तविक्कृतिशोफकास－ तृष्णाज्ररमः घणरोपणः कुपण्ड्रतिनाशान：
（घ．१．₹₹ असंसू．१५．२₹）पाण्डुरोगशमनार्ध－ सुपद्दिएम्（मुड．४४，२५）
हि．－चिरायता．
म．－किराईत，काडेचिराईत．
गु．－करियातु．
बं．一चिरेता．
त．－चिरायनु，किरागनु，
फा．－नेनिहाद．
－तिक्तक－पु．，न．，बनस्स्पत० किराततिक्तः भूनिम्ब： （ गुसू．४६．२६२；चस्．४．१२）
－तिक्तकतेल－न．，तैल० मधुरं，मधुरविपाकं बातपित्तप्रशमनं，शीतर्वर्येमभिव्यन्दि，सृवमूत्रम－ निसादनं च（ सुसू．४४．१२०）
किरातक－पु．，वनस्पति० किरारतिक्तः（घ．१．३६）， किरीटिन－पु．，वनस्पति० अर्जुनः（ब．प．9१४） किलाट－पु．，क्षीरकुर्चिकापिण्डः कूर्चिकीभूतक्षीरस्य घनभागः，यं लोकः क्षीरांग्रुमिलाहुः，सूदास्तु किलार्टीवि，सद्वुणा：－गुरः कफरर्धनः बात्नः पुंस्स्यनिद्नाप्रद् तर्पणो हेंहणश्य
 मुद्गः（ $5.8 .<9)$
किलास－न．，रोग० कुष्टमेढ़，बिन्र्र，वित्रकृष्ठं बा इति अपरपर्यायौ（चसू．२६．9०४）；इंद् त्वग्गतमेब अपरिस्रावि च（सुनि．५．१५）तन्र हेतः－＇बचांस्य－ तथ्यानि कृतथ्तभावो निन्द़ा गुरूपां गुरुधर्पं च। पापक्रिया प्वक्कतं च कर्म हैनु：किलासस्य विरोधि चान्नम् $1^{\prime}$（ चचि 6.960 ）；प्रायशः किलासं त्रिदुोपजम्；दोपे रक्ताश्रिते रक्तवर्णम्；मांससमा－ ध्रिते ताम्रम् ；मेद्：श्रिते च ब्बेते भर्वति（चचि． ५．१०x ）स्थानसंभ्रयः चतुर्श्रों ताम्रा नाम या त्वक्र सा विविधकिलासकुष्टाधिघ्राना（ गुरा．૪．૪） तृर्तीया ल्वक् हाति चरकसंहितागाम्（ चरा．५．४） बातात् स्क्षाएगं रक्ताध्रयं च；पित्तात् कमलपन्वत्रत ताम्रं सदाह्हं रोमविष्वंसि मांसाध्रयं चः कफाव् ब्रेत घं गुरू सकण्डु मेढ़ोधात्वाध्रं च। （अदुनि．१૪．३८）；चिच्रं द्रिबिधं दोोपज घणजं च भा．को．सं．₹७

तत्र मिण्योपचारानि，घणस्य घणजं स्टृतम्（ मा． भोजः ）साध्यालाध्यस्बम्－अशुक्छरोम，अरक्ररोम， असंश्रिहे，तनु，नघं，नातिचिरोशिथितम，अनमि－ दुग्बजं，मय्याइकाओो उच्छूनं यत् विन्रं तत् साथ्यं उच्यते। यत् गुसमाणितत्ौौऐुु ज्ञातं रर्षगणो－ त्वन्नं，परस्सरतः अभिन्षे，बहुलं च तव् व्विन्रं नैव सिध्यति（ थचि．$u .964$ ；अद्हान， $9 ४, \% ०$ ）
किलिज्ज－प．，न．，आस्तरणविरोप：，कट：
（ युचि．₹२．，）
देवनल：（ सुचि，₹२．6）
काष्टपहिका（ सुचि．३२．१9；（असंचि．२१）
बंशादित्व्वग्र्रथितपेटिकाकारः（ सुसू．90，४）
किलिख्जक－पु．，आस्तरणविरोष：，कट：（चवि．५．२२）
किलिम－न．，बनस्तति० देवद़ारः（चक．५．१५
ข．१．७६）
किल्बिय－न．，दोष：，रोगः（मुचि．२८．屯）
किल्कु－पु．，बी．，मान०，हस्तः（चवि．८．११）
किसल－पु．，किसलय：，पह्धबः（र．२०．५६）
कीचक－पु．，बनस्पति० वंशः（घ，४．१३७）
नल：（ रा．द．२२१）
－वेणुः－पु．，वाय० सुपिरवंशस्य वेणु：
（अमंशा．१२．द）
कीचकाद्वय－पु．，वनस्पति॰ वंशः（रा．७．२१६）
कीट－पु．，सूष्ष्मदंहः प्राणी，मशकपिपीलिकाद्दि：क्रिमि：
सविपक्रिमिणा रोगोत्पसिर्मरणणं बा भवत्वति
（चचि．२३．१६）
विपकीटो बृभ्रिकाद्धि，उत्पच्तिः－सर्षाणां गुरु－ विणमून्रशावपूल्यण्डसंभवाः वाखर्न्यम्नुप्रकृतः कीटाः संभवन्ति（मुक．८．३）बायब्याम्येय－ सौम्य्यसंकीर्णमेदेन्न चतुर्विधाः कीटाः भवन्ति （असंड．४३）
सामान्यविपळिद्रम्－सविषविषप्राणिंदूं सामान्य－
 विद्दाहरागख्पाकाः सोफो ग्रन्थिनिक्रुअम् । देंशानद्रणं，स्फोराः करणिका，मण्डलानि，ज्वरश्र； विपरीवंत तु निबिवेपे（चचि．२३．१७く）अम्डु． पक्रुतयः（कफम्रक्रतयः सौम्या वा）कीटाः तेपां नामानि विभ्षंभरः，पझ्ञगुक्र：，पच्चक्वम्या，कोकिल：， सैरेंयकः，प्रचलको，वलभः，किटिम：，सूचीमुख：， कुव्णगोधा，काषायवासिको，गर्द्वभझोटक हृति त्रयोदद्रा कीटा भवन्ति，ह्रेम्मप्रकोपिणां मथये

विष्वंभरम्रचलकक्मणगोधाकाषायवासिकांश्रतुरो वर्जयिय्वा नबान्ये मुखसंदंशर्शिषा वर्तन्ते
( सुक. ८.१२) चत्वर्विंग्यन्लिप्रकृतयः कीटा: तेषां नामानि-कौण्डिन्यक:, कणभको, वरटीपन्रो, बृध्रिको, विनासिका, ग्राह्मणिका, बिन्दुलो, अ्रमरो, बाह्एकी, पिच्चिट:, कुग्भी, वर्चकीटोऽरिमेदकं, पक्यकीटो, दुंदुभिको, मकर:, शातपादक:, पद्यालःः, पाकमत्यः, सूक्ष्मतुण्डो, गर्देभी, क्रीतः, कृमिशरारी, उत्केराकश्र पित्तर्रकोपणानां मध्ये कौणिडन्यकवरटीक्रमर-पिचिटवर्च:कीटमकरशतपद्पश्चाएक्राकमत्सकृषणतुण्डान् विहाय रोषश्शतुर्दर्श मुखसंदंशविषा वर्तन्त्ते (सुक, ८.८) बायन्यः-अपाद़करावायन्याः कीटास्तेषां नामानि-कुर्मीनसस्तुण्डिकेरी, शूंगी, शातकुलीरकः। उचिहिंगोडझ्निनामा, चिचिटिंगो, मयूरिका। आवर्वरक उरभः सारिकामुख:, वैदल़:, इरावकुद्देंडभीराजि:, परुपभ्वित्रश्रीर्षेक:, रातबाहू, रक्तराजिश्र । वात्रकोपणानां कुम्भीनसाद़ीनां मघ्ये शृंग्युच्चिटिंगशराबकुद्दिचिन्रशीर्षिकान् वर्जयित्वा शोषाश्थतुर्द्रश मुखसंदंशाविषा वर्तन्ते (सुक, ८.4) सर्वदोषप्रकृति:-द्वादरा सर्वदोण्रम्रकितिः कीटाः तेषां नामानि-नुद्रीनासो, विचिलक-त्तालको, बाहक:, कोष्टागारी, क्रिमिकरो, मण्डर्ुपुच्छक:, तुण्ड (च) नामः, सर्षपिको, घल्लुली, रांतुकोडम्रिकीटश्र। तैर्द्धानां सर्पषत् वेगज्ञानानि भघन्ति। तास्ता वेदनास्तीर्रा सात्रिपातिका रोगाश्र भर्वन्ति। दंरः क्षाराझ्हिद्ग्धवत् रक्तपीतसितारुगश्न। सर्वंदोपप्रकृतिकानां मध्ये वाहकसर्षपरांबूकान् वर्जयित्वा नव मुखसंदुशवाविषा वर्तिन्ते (युक. ८.१६) श्रेप्मम्रकृतिकीटविषस्य लक्षणानि छर्दिररोचकम्, हृहासः, प्रसेकः, उत्क्हेशः, पीनसम् , मुखमाधुर्यम्, जरारेरे हैत्यम्। तन्र चिकिस्सा ह्हैष्माधिकं विषं हेखनच्छेद्नख्वेद्नवमनैजैयेत् । अस्रिप्रकृतिकीटविषस्य लक्षणानि-संज़ानाराः, उण्णनिःःध्वासौ, हिढाएः, कडुकास्यता, मांसस्सावदरणण ( वणमुसात् मांसस्य सण्डशः पतनम्) शोफो, रच्तपित्तम्। तत्र चिकिस्सा-पैत्तिकविषं शीवैः सेकै: प्रटेपैश्व शामयेष् (असंड. $૪$ ) ; वात प्रकृतिकीटबिपस्य लक्षणानि-हत्पीडा, ऊर्चंश्वास:, स्तंभः, सिरायामोडस्थिपु पर्बसु च रक्, घूर्णनमुद्वेशेनम्, गान्रइयावता च । तत्र चिकिस्सा-पिण्याकेन

दंशावणे लेपः तैलेनेन अम्यंगः । नाडीपुलाकायै: खेदो, वृंहणोपकमः कर्व्यः (असंड, ४₹) उग्रविपैः कीटैदैद्टे सर्पवत् समुपाचरेत् (सुक. <.४२); कर्णस्दोवःपारिेे कीटे लक्षणानि-वोदो गौरंखं भरमरायणं स्पन्द्माने चाडभ्यधिक बेद्ना। तन्र चिकिस्सा-सलवणेनाम्नुना मधुसुसेन मघेन वा सुखोणेन पूरणम्, निर्गते च कीटे वदुस्सजैनम् । तन्रैन तु मृते पाककोधक्टेदा भवन्ति। तेपु कर्णम्नावोक्षंक्रुर्यात्र्रतिनाहोक्तं च
(असंसू. ३ २.२५)
-कल्प-पु., अध्याय० ( सुक. ८.9) कीटविषविज्ञानीयः कल्पः । कीटविषभेषजकल्पनाव् सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने अप्रमोडध्यायोऽयम्
-घ-पु., खनिज० गन्धकः (रा.१३.१६७)
-दप्ट-न., कीटदंशः । अनुप्रविषद़े वीव्रार्तिभैवति। उग्रविषदृे तु मन्द्रार्बिरिति । तथा च दंशो नातिमिब्नो नात्युय्वतोऽतिन्यथायुक्तश्र भवति
( सुक. ८.४१)
-दप्पव्रण-पु., कीटविषोत्यम्रणविशेष:। तत्र चिकि-स्सा-दुप्रणनत् कार्या ( सुक. ८.१३५)
-मर्द-पु., पारदयोग० पारदगन्धकाजमोदाविड्मविषमुष्टिपलारावीजानि एकह्वित्रिचचत्र:चंचघड्भागिकानि चूर्णायित्या मधुना निक्कमात्रं रेe्यानि वदुपरि च मुस्तायाः काथ: पेयः कृमिनाशानोडयं योगः

$$
\text { ( } ₹, ~ २ ०, 2 \gamma \gamma)
$$

-मारी-ब्बी., वनस्पति० हंसपादी (रा. ५. १६६)
-विष-न., कीटस्य विषम् ( सुक. ३.३१)
-रान्नु-पु., चनस्पति० विडन्नम ( पुड. १२.४४)
-संमत-वि., कीटसदरःः (चचि. २३.१४०) कीटारि-पु., वनस्पति॰ विडड्नम् (र. २६.४८) कीरम्रियः-पु., बनस्पति० निम्ब: (र. १३.६८) कीरवर्णक-न., वनस्पति० स्थौगेय (रा. १२.१२५) कीरी-ल्री., पत्रशाक० इयमार्द्रभूमौ प्रसरणशीला
(र. ११.१२३)
शुक्सी (र. ११.१२९)
कीरेप्र-पु., बनस्पति० निम्बः (रा. ३.४३)
अक्षोट: ( घ. ५.६०)
आम्रः (घ. प.9)
जलमध्रूकम् (रा. ११.५४)
कीर्ण-वि., अवनूर्णितम् (ससू. ४४.८५)
（ कीर्णा）－ब्री．，गुण्टिता（ युचि．२，૪६）
－पुष्प－प．，बनस्पति॰ मोरटः（घ．१．१५）
कीर्णाइ－वि．，ब्यात्तम् अनं यस्य，अह्नाभ्रयं रिएं हक्षणम् बाह यः पांसुनेव कीर्णांके योडते घातं न वेत्ति बा（असंरा．90．90）
कीर्तनी－्र्री．，वनस्पति० नीलिनी（घ．१．२३३ ）
कील－पु．，रोग० मांसम्रदेषजरोगोण्वेक：，अरोंसि
（चसू．२८．१४）
यन्त्र० शह्ञ心．，तत्र स्वस्तिकयन्त्राणि अहादरांगुल－ प्रमाणानि मसूराकृतिभिः की仑ैरवबद्धानि अस्यि－ विदृष्याल्योह्रणार्थमुपदिइयन्ते
（ सुसू．6．9०）
मूबगर्भम्रकारः तत्र कील：प्रतिस्युरो बीजकः परिषः इति चतुर्विधो मूडगयों भवति（युनि．८．૪） न०＇ मूढगर्भ＇＇ऊर्वबाहुशिर：पाद् कीलबद् योलि－ मुखं लिरणन्दि अतः कील इत्युच्यते（ सुनि．८．४） －पद्विका－ब्री．，वनस्पतिं हंसपादी （रा．५．१६७）
कीलता－बी．，बनस्पति० कुसुम्भः（घ．६．११८） कीलाट－पु．，किलाट：（ इंदु，असंसू．६．७८） कीलाल－न．，जलम्（घ．६．३०२） कीशारोमा－ल्बी．，वनस्पति॰ कपिकच्छु：（रा．३．२२）
कु－ब्री，पृथ्वी（र．२०．२२२）
भैषज्य० कांक्षी，सौराष्टी（र．२०．२२२）
कृष्णमृत्तिका（र．२०．२२२）
अव्य॰，कुस्सितम्，निन्यम्，अल्पम् वा －कुण्ड－पु．，चनस्पति॰ कूप्माण्ड（असंसू．७．१४१） －चन्द्न－न．，चम्दनवृक्ष०，रक्तचन्दनं सालसारादि－

गणे एकं द्वन्यम्（ गुसू ₹८．८）रक्तपित्ते प्रलेन पार्थिमुपयुक्तम्（चचि，૪．१०३）
पित्तसंशमनवरों（（ुसू．३९．८）
पटोलादिगणे（सुसू．३८．३३）मल्याद्भिचन्द－ नम्－प्रिय्य्यद्वदिगणे（ सुसू．३८．४५）गुणाः－ स्वादु，सीतबीर्य，तिक्तं，सुगन्बि，चणरोपणं， पित्तकफापहं，वर्ण्यम्（ध．३．७；）बातपित्त－ जरवनं च विस्फोोोन्मादभूतह्त्व（रा．१२．१४）
म．－रक्तंद्दन，लालचंद्न．
गु．－बडीगुंची，हतीगुंची．
बं．—रत्रकम्बुल，रजन．
त．－－मंजदी，अनेगुण्ड्डमनी．

चेला－स्री．，शाक० अकर्णंविद्दिकाभेदः । तिक्ता， कटुपाकिनी，रीता，कर्तित्तहइरा च （चसू．२७．९५）
－चैल्रा－ब्री．，वनस्पति० पाठा（अरअहसू．६．७७） कृष्णपाठा（हे．अहसू．६．७6）
－तित्तिर－पु．，पक्षि०，विक्किरेण्वेक，
तित्तिरभेद्द，पाण्डुः कपिल：न०＇विक्किर；＇
（ सुसू．४६．५९）
－तिली－स्री．，स्क्ष्मतिलजातिः कुन्तिली इति（हे०） चन्ञुसटरीदीदीघपत्रा，तिक्षा，कडु पाकी，रीता， प्राहिणी，वातला，कफपित्तजिच（अदृस्．६．७६）
－तुम्बक－पु．，राक० दोणपुण्पिका，फभीचिल्ल्याद्－ गणे（चसू．२७．९८）
पत्रशाकमिदद्र। स्तादुपाकरसः，सीतः，कफघ्नो， नातिपित्तलः，लवणनुरसो，स्क：，सक्षारो， बातलः，सरश्र（ सुसू．Ү६．२०४）
－तृण－न．，वनस्पति॰ रोहिषं तृणम्，कत्रृणम् （रा．८． $9 \circ ६$ ）
－धन्य्य－न．，कुल्सितं धान्यम्，कुधान्यवर्गः－कोर－ दूपक्यामाकनीवाररान्त्तुवरकोद्दालकम्रियन्रुमषू－ लिकानान्दीमुखीकुरविन्दुगवेकुकसरब्कतोद（य）－ पर्णामुकुन्दकवेणुयवग्रमृतयः कुषान्यविरोषाः। प्रभृतिग्रहणेन झण्टी घर्मटीजोन्वलिकाद्यः ：श्राह्या： （सुसू．Ү६．२१）तद्धुणाः कषायमधुराः कहु－ विपाकिनो रूक्षा उष्णा बद्धनिस्यन्दा बातपित्त्रको－ पणाः ः्रेष्मझाश्र（ सुसू．Ү६．२२）
न्नख－पु．，न．，रोग० क्षूनरोगः（सुनि．१३．२२） अभिघाताव् प्रुदुषो यो नसो सरक्षोडसितः खर： भवेत्ते कुनखं विद्यात् । कुलीनमिति अपरा तस्य संज्ञा। अस्थिपदोषजो विकारोडयम्（ सुसू． २४．今）तत्र चिकिस्सा－चिप्परोगवत् कुनखमुण्णा－ म्युना सिक्तं हुछ्टांसमुत्कृत्य स्राबयेत्，अनन्तरं चकतैलेनाम्बज्य सर्जचूर्णून चूर्णयेत् । ततो बन्धनं बध्नीयात् यत्राइएक्यं तत्राग्निना दहेव मधुरुषथ－ सिनेनेल तैलेन च रोपयेत्（सुचि．२०．११）
न्नखिन्－वि．，क्रनखरोगपीहितः（ सुरा．२．२५）
नटी－स्बी．，सनिज० मनःशिला（र．१२．१६४； ध．३．९६）
न्नीीघृत－न．，सिद्धघृते० मन：शिलाघृतम्
नामन्－न．，रोग० अर्शाः（असंचि．१०）

नीलि़-स्री., बनस्पति० तैरिणी (रापरि. ४.१५)
-पाक-पु., चनस्पति० कारस्करः ( रापरि. ९.३५)
-मार्ग-पु., वनस्पति० अपामार्गः (र. २०.२२२)
धतूरः (र. २०.२२२)
-रुप्य-न., खनिज० बनम्रम्र (रा० १३.१४)
-चङ्ञ-न., बनिज० सीसकम् (रा. १३.२०)
-वज्रक-न., खनिज० वैक्रान्तः (रा. १३.५०)
-चैद्य-पु., अनधीतशा क्कर्माभ्यासो चैय्यनामधारी
अनिपुणो बैद्यः ( मुरा. ६.४०)
-राल्मलि-््री., चनस्पति० रोहितक:
(घ. ५.१३०)
द्व० 'रोहितक'.
-शिम्बिवह्दी-ब्री., वनस्पति० कपिकच्चू:
(सुसू. $\gamma ६ . \gamma ६$ )
-रिशिरापा-स्री., बनस्पति० रिंग़ापाभेदः
(घ. ५. १२१) न० ' रिंशिएा'
कुकुन्दर-पु.न., शारीर० स्फिचोल्परितनौ द्वानुन्नतभागौ (चशा. 6.99) कुमाराणां प्रशस्ताप्रशास्तलक्षणम् कुकुन्नरौ गम्भीराबलोमशौ पविभक्तौौ समौ प्रशास्येते। लोमरौ प्रमज्यायै। प्रदृक्षिणावतौं तु धन्यौ। विपुलौ दीर्घायुषाम्। श्रिषावनायुषाम्

> ( कासू. २८,६ )

मर्म० द्दे मर्मणी, पार्श्चबनबबहिर्भांगे पृष्पवंशमुभयत: नातिनिम्ने कुुुन्दरे नाम। तत्र विद्दे सति स्पर्शाज्ञानम । अधःकाये चेप्टोपघातश्र। संधिमर्मणी अर्धाब्नुले वैकल्यकरे च ( सुशा. ६.२६) कुकूण-पु., नेत्रोग० कुक्षूणः ( असंड. २) द्र० 'क्रुक्णक '.
कुकृणक-पु., नेत्ररोग० बालानाम् अक्षितर्मभवो नेत्ररोग: अनन्नभोजिनो बालस्य सत्यदोषाज्जायते हरेक्म-लोहित-संभवो ब्याधिः ( कासि. १३.३-८)
लक्षणानि-शिन्गुः सकण्डुरं नेत्रबर्म, तथा नासाललाटमक्षिकूंट च मृन्द्नाति, सूर्यप्रभां न सहते सततस्तवन्नेत्रश्र तिष्टति नेत्रवर्मोलि उन्मीलयितुं न क्षमते (सुड. १९.९) बर्सम्रूल्मुच्चूनताम्राक्षलं बीक्षणाक्षमतं च। अयं दुन्तोत्पत्तिनिमित्तजो ब्याधिः ( असंड. ११) तत्र चिकिस्साक्षीरपायिन पीतदुगंध बालं मध्वादिभिः पिप्पल्ल्यादिभिभ्वांडपासार्गफलन्चूणैं: वामयेव् । भरननदुग्धभुजंबालं सबचाभिरपामार्गफलनचूर्णाँच्वामयेत् । जम्ब्बाम्रादिपन्रकषायैरस्य बर्स्मपरिधावनं तथा

सेचनम । गुड्र्वीशृतेन त्रिफलाघृतेन बा आश्रोतनम् । मनःशिल्राद्यअ्जनम् । नेपालजाद्यअ्जनमू ।
 नम् ( व्योपादिगुटिकाज्जनम् ) निम्बच्छदाय्यझनम्। जलौकाभि: रधिराहरणम्, इोफालिकापत्रैर्बिनिलेंखलं त्रिकटुकादिभिः क्षौद्ययुत्यत्य प्रतिसारणम्। तथैव स्तन्यदोपचिकिस्सा अपि मानुर्धाध्या वा याबच्छक्यं करणीया

> (सुड. १९.9०-१६ कासि० १३ )

कुकूल-पु., न., करीषाघिः ( चचि. १.७4)
अपां बाष्पस्वेदः । गोराक्कदादिचूर्णासन्ताप:
इलन्ये (अहसू. ६.२२ अरण )
चूर्णोत्वि: (असंड. २)
कुक्कुट-पु., विक्किरपक्षि० स्वनामप्रसिन्द्ध:, ताम्रचूड:
(चसू. २७,४८)
हिं. - म्ररगा.
म.-कौंबडा.
बं.-कुकडा.
बल्यानां श्रेष्ठः (चसू, २५-४०)
(असंस्. १३.३) कुक्कुटः श्रोत्रस्बरवयोदरां पथ्यो, चृष्यो, ग्राम्यः पुनः हेष्मलो गुस्श्र्व (अहसू. ६.५९) अन्रवृद्धिगूले उपयुक्षं: (र. १८.४ই) कुक्कुटदसा, विक्किरशकुनिन्वसानां श्रेप्रतमा (चसु. २५.३८) कुक्कुटमांसं नेत्ररोगेपूपयुक्तम् (असंड, १९) उषं, स्रितघं, लघु, स्वर्य, द़ीपनं, द्धंहणं, वृष्यं, बल्यं, व्वातहरं च (ब. ६.૪u८) क्रुक्कुटाण्डकपालं (चचि. २६. २५३) कुक्मुटाण्डत्वक्त (असंड. १४) कुक्कुटाणडदलं (सुड. १८.9०9) बा त्रणशुकाल्ये नेन्ररोगे बर्विकर्मंणि अज्जनाथ्थ च उपयुज्यते । तथैवोस्सन्रमांसेपु घणेपु अवसादने प्रशास्तं भवाति (सुसू. ₹७.३३ ) क्कुटघृतं तु ऊध्र्वजन्नुविकरेरूपयुक्तम् (चचि. २६.9०4)
वनस्पति० रितिवारः (ध. १.१५५)
(कुक्कुटी )-त्री., कुक्कुटवर्गें सीलिझ्री प्राणि०
(असंशा. ૪.२०)
शाल्मल्री (ध. ५.१२७ र. २०.२६)
( सुड. २३. $6 \xi 0, ४<$ असंड. ४८)
-पुट-न., प्यु०० भूमितले वितस्तिद्दितयमात्रनिन्नविस्तारे खाते दी़ममानें पुटम् (र, १०.६०)
कुक्कुटाण्डक-पु., धान्य० मीहिभेद., वर्गेन आचारतश्र कुक्कुयाण्डसमाः तण्ड्रला यस्य सः कुकहुन टाण्डको चीहिभद़ः (सुसू, ४६,9२) दन० ' नीहि.

कुक्कुटी-ब्री., ( पुड. २२.७ ६०.४е)
-पुट-न., कुक्दुद्युट्म (र. १२.99०)
कुक्कुणक-पु., रोग० क्रुूूणकः (काखि. १३.१)
चिकित्सित-पु., अध्याय० ( काखि. ११)
कुक्कुम-पु., प्राणि० ताम्रचूङमेदः, बनकुक्कुट:
(चसू. २७.४७)
कुक्कुर-पु., प्राणि० श्रुगालभेदः, सारमेयः, मांसगुणा:उष्णो विपाके बातनाशानः (ध. ६.४४२)
कुष्षि-क्बी., श्रारीर० बाद्यप्यल्नम्न , पार्श्चान्वराल:
( सुसू. २९. १०) उद्रपार्थंदेशः
(चचि. १३.३७ कासू. २८.६) प्रशस्ताप्रशास्त-लक्षणम्-कक्षिसमुनतौ प्रास्येते। लोमरौम प्रत्रज्यायै सिरालौ कुभोजनाय। निम्नौ द्रारिदाय। समौ मध्यत्वाय । दक्षिणोव्रतौ पुन्रजन्मने । बामोन्नतौ विपरीतौ ( कासू. २८)
उदुरम्, शारीर॰ उद्रान्तराबकाशः
(चसू. १८.३१ अहृसू. ११.१३)
आमाशय:, जहरम् (असंसू. 90.64)
गर्भाशायः (चशा. ६.२० २.१६) अहस. ८.४६)
(४...4 चनि. ३.१४ सुशा. २.४८)
( घुनि. ९.८८)
-ग्रह-पु., रक्षण० कृष्षेर्याहः (चसि. ९.६)
(अहसू. १५.२६) ग्रहो नाम स्तम्भ इव गात्रस्य बातेन चेंघानिरोध:
-रन्प्र-पु., वनस्पति० नलः (रा. ८. २२१)
-रोग-पु., रोग० कुक्षिरन्र पुरीपाशयादिसत्तन्रस्यो विकारः ( चचि, १५.४९) भतीसारः
(हे. अहसू. ६.२く)
-रूल पु., न.,-रोग० आमसमुन्भवो रोग० यदा मारतः कुक्षौ वर्क्रिमाक्रामति तदा भुक्तं न पच्यते। उपत्तवधता च भुक्तस्य जायते । श्यसक्रयं हरण आमशकृच्च्लेन सुरुर्मुड्राहाह्यते। आसीन:, राया-
नस्तिध्रम्बा न सुखं भजते। अयं बातज आमजन्यः कुक्षिगूहः ( सुउ. Ү२. १२३-१२५)
-संग्रह-पु., हक्षण० कुक्षिग्रहः ( चसू. १४.२२)
-स्थ-वि., गर्भाशयस्थः ( सुशा. १०.५४)
कुक्ष्यवस्नंस-पु., गर्भाशयस्याधोभागे अवतरणम्। प्रापप्रसवाया गर्भिण्या लक्षणम् (काजाति. शा. ( प. ८४)

कुदुख्रम-न., बनस्पति॰ सुगन्धिद्धव्यम्, एलाढ़िगणे एकं दब्यम् ( सुसू. ३८.२४)
अस्स पुण्पगुणाः-सुगन्धि विशादं हृ्यं ह्रेष्मपित्त-
विषमं च ( सुसू. $\gamma ६ . २<6)$ गुणा:-कटुस्ति-
क्रम्, उषं, कायकान्तिकृदरोचनं, श्केप्मवातदं,
घणशोधनं, कासकणठल्जाघं, शिर:श्रूलविषदोष-
नारानम् (ध, ३.१२ रा. १२.२२)
कण्डूपिडकाकोठनाशनम् ( सुसू. ३८.२४)
हि. 一केसर, केशार; जाफरान.
म.-केशार.
गु.—केशार.
बं.- - कुक्मम.
त. —ुक्रुमंम.
का.-फरकी मास.


कुच-पु., शारीर० सनः (सुरा. ₹.८) (कासू. १९)
-फल-पु., बनस्पति० दाडिमम् (रा. ११.१४)
कुचैल्री-त्री., पाठा (रा. ६.९९)
कुज-न., बनस्पति॰ नीलपयम्यम (उत्पल) (घ. 8.940)
कुश्वन-न., नेत्ररोग० यद़ा बाताया दोषा घर्मसंकोच जनयन्ति तदा द्धुं न पार्यते स रोगः कुखनामिति कर्यते (मा०)
लक्षण० संकोचनम् (चचि. २८.७२) (युचि. ૪.9६), (सुड. ३९.८6)

कुज्चिका-स्बी., बनस्पति॰ बनमेथिका (रा. ५.१८५)
(चचि. ₹०.५૪;) (घ. ६.११9)
स्थूल्जीरकम्, कारवी कुज्चिकाडजाजी कबरी धान्यतुग्बरह। अन्नान्धहरं, रुयं, दीपनं, कफ़ातजित् (चसू. २७.३००) (असंसू. १२.६३) (घ. २.५९)
कुज्चित-वि., कुटिलम्, वक्रम् ( सुचि. २५.३६)
न., वनस्पति० तारः ( घ. ३.५३)
( कुज्तिता)-ब्री., कुटिठीभूता (सिरा) वुष्व्यधे सिराप्रकारः ( सुजा. ८.१९)
( कुश्री )-ल्री., बनस्पति॰ जीरकमेदः, स्यूलजीरकः, कुन्विका ( घ. २.५९) न०० 'जीरक.'
कुअ्जर-पु., बनस्पति॰ गजपिप्पली (र. २७.३७)
प्राणि० गजः ( सुचि. २९.१६) ( सुक. १.६२)

कुअरा-ब्री., वनस्पति० धातकी (ध. ३.९०) -क्षारमूल-न., वनस्पति॰ मूलकम् ( रा. ५.५१) -गुण्डिका-स्री., वनस्पति० दृस्तिग्युण्डी
(र. २७.३८)

कुअवधह्धरी-त्री., चनसपति० निकुक्किका
(रापरि. ८.३५)

कुज्जिका-ब्बी., बन₹प्पति० निकुखिका (रापरि. ८.३५) कुटकास्थि-न., ओणिकाण्डास्थि मयूरास्थीति लोके (सुसू. २३.द) कुटज-पु., स्वनामप्रसिद्दो बनस्पति० ' कुडा ' इति लोके ख्यातः (चसू, २.७) इन्दवृक्ष:, राक्र:, गिरिमहिका, चत्सक इस्यदीन्य्यस्यापरनामानि भवन्ति (चक. ५.र)
प्राबृषि कुटजः पुष्पितो भवति ( सुसू. ६.३₹) अस्य बीजम् हम्दजब, इन्द्रयव दूति वा लोके प्रसिद्ं बत्तंते (चसू, १.८₹) महाकपायवरों, अरोगगणणे तथा कण्डूमगणे च निर्दिप्ट:
( चसू. ४.११ (१२)

द्विविधो हि कुरजः खीपुरुपभेदेन । हृहल्फलः, श्रेतुप्प:, स्रिग्धप्र:, पुमान् भवेत्, अणुफलनृन्तः इयाबाएगपुप्पोडसि इति ( सुसू. ११.११)
आर वधादिगणे निर्दिए: ( सुसु. ३८.६)
क्षारनिष्कासनार्थम् उपयुक्तेपु दव्येण्वेकः
( सुसू. ११.99)
कुटनोऽतिसारे इति अढ्यसंग्रहे उल्द्धिशितः (अहु, ૪०.४s) रक्तार्श्रप्रमनानां श्रेष्ट: (असंसू. १३.३) अस शारदानि फलानि बमनोपयोगीनि (असंसू. १४.३) गुणाः-कटुस्तिक्क:, कषायो, सरक्षः, रीवतीर्य:, पित्तप्रश्मन:, कुष्धातिसाररचप्तित्तार्शस्वव्दोषनारानः (घ. २.१३)
हिं.-कुडा; क्षू; कोरोया; कुठेया.
म.-कुडा.
गु. —कुछो;
बं. -क्कुछची गाह्ध; करची.
ता.-कुटचष्पालै.
फा.-द्बबन-इ-तुंगिपक-इ-तलक,
त्वच्-स्री., कुष्हरलेपे उपयुक्ता (चसू. ३.१५)
श्केष्मपि त्रहकसंग्रहणीयोपशोषणानां क्रेष्टा (चसू. २५.४०; असंसू. १३)
-पुष्पकल्क-पु., योग० आमलकरसेन सांक मधुयुत: कुरद्पुप्पाणां कल्कः, सर्वेमेहेपूपयुक्त एक औपधियोगः ( सुचि. ११.८)
-फल-न्न., वनस्पति० कुटजबीजः इन्दयवः (ससू. ૪३.५) बृह्यादिगणे तथा हरिद्दादिगणे निर्दिए: ( सुसू. ₹८.३१)
-बीज-न., वनस्पति॰ हन्द्नयवः ( सुसू. ३८.२७)
कुष्हरलेपे उपयुक्तम् (चसू. ३.१४)
कुटजाभिधा-ब्री, वनस्पति॰ हन्द्रयतः) रा, ८.२२)
कुटजाफलन्न., बनस्पति॰ ड्न्द्यवः ( रा. १.२१)
कुटजीव-पु., वनस्पति॰ पुन्रजीवः (रापरि. ३.३१)
कुटजोन्भव-पु., चनस्पति० इन्द्ययवः (असंसू . १६
अहत्त, १५.३५)
कुटन्नट-पु., घनस्पति॰ टिग्रुकः (सुसू. ३८.१र;
ข. १.9१४)
बन्यकः फ़्जीदृमनक: ( सुक. ६.१७)
न., तगरः ( सुड. ११.५)
कैवत्तुमुसकम् (चचि. १५.१२५)
(चसि. १०.२३)
परिपेलवः (असंड. १०)
कुटप-न., वनस्पति॰ रक्षपद्मम् (घ. १०.२४३ )
कुटपिनी-्री., चनस्पति॰ पघ्मिनी
(v. र:946)

कुटरणा-ब्बी., वनस्पति० अरुणमूलन्रितृव्
(अह्हसू. १५.४५)
कुटामोदन्न., मैपज्य० जवादि ( रापरि. १२.७)
कुटिस्जर-न., शाक॰ फऊीचिल्ल्यादिगणे (चसू. २७.३९)
ताम्रमूलूकः शाकविशोषः (अंदसू. ६.३३)
कुटिल-न., खनिज॰ वन्ञ: (र. २.७५)
बनस्पति॰ तगरः (ब. ३.५३)
पु., भैषज्य० शान्त्र: (रा. १३.२૪३)
( कुटिला)-ब्बी., वनस्पति॰ स्टृका (रा. १२.११२)
-सिरा-ब्री., अनृज़ः सिरा, सा अराम्बकृत्या
(असंशा. ६.२१)
कुटिलोपस्थ-वि., उक्षण० कुटिलं नास बक्ष जातम् उपस्थं यस्य । रिट्रक्षणम् ( चचि. १३.५२)
कुटी-ब्री., वनस्पति॰ मुरा (घ. ३.६७)
रसायनप्रयोगाथं निर्मितं गृहम् (र. २८.१०० असंटू. २६.१४)
-प्रवेशा-पु., कुटीनिवासः ( चचि. १. (४) २०)
－प्रावेशिक－वि．，उपक्रम० रसायनप्रयोग० कुटी－ ग्रवेरोन यत् क्रियते तत् कुटीप्रावेशिकम् । रसायनानां द्विविधं प्रयोगम् ऋषयो विदुः। एकं कुटीम्रावेशिकं द्वितीयं वातातपिकं च । कुटीप्रायेशिकविधि：－ आद़ौ कुटीं कारयेत्，तद्यथा－नृपवैद्यद्विजातीनां साधूनां पुण्यकर्मणां निवासे निर्भये शासे प्राप्यो－ पकरणे पुरे，पूर्वोच्तरस्यां दिशि सुभूमौ कुटीं कारयेप्। सा च विस्तारोत्सेधसंपन्ना，त्रिगर्भा， सूक्ष्मलोचना，घनभित्तिः，ऋवसुखा，सुस्पश्या， मनसः त्रिया，अशास्तबद्ढानामगम्या，सीविवर्जिता इप्टोपकरणोपेता，सजबैद्यौषधत्रिजा च भवितुम् अह्हेति। अथ उद्वगयने गुक्रपक्षे विथिनक्षन्रपूजिते मुहूतीकरणोपेते प्रशास्ते दिने，कृतबापनः धुति－ स्मृतिबलं कृत्वा श्रहृधानः समाहितो，मानसान् दोषान् विधूय，भूतेपु मैन्र्रीं चिंतयक्ञग्रे देवताः द्विजातींश्य पूजयित्वा，देवगोझाह्मणान् प्रदक्षिणं कुत्वा，तां कुटीं प्रविहोत्（चचि．१．१६－२४）
－स्वेद－पु．，स्वेद्० कुटीं नात्युचविस्तारां बृत्ताम－ चिद्धामुपनाइकल्कघनप्रदिग्घकुडयां सर्वतो चिधूम－
 तन्मध्ये च शरयां स्थापयिल्वा तन्रस्थं स्वद्येदितिति कुटीस्बेद्ध：（असंसू，२६．१४）तन्र कुटीस्वेद：－ पूर्वोंक्वायां कुटीमध्ये स्वास्तीणां शाय्यामुपकल्पयेत्， प्रावाराजिनकौरोयकुथकंबलगोल्कैहैसन्तिकाभिरद्धा－ रपूर्णोभिस्तां च सर्वराः परिवार्यान्तराडम्यक्त आरो－ हेव्（चसू．१४．५२－५४）चतुद्दारायां कुटयां स्वेद्योगयं पुरुषमुपवेइय，चतुर्द्दॉरेऽङ्गारानुपसन्धाय तं पुरूं स्वेदयेप्（ सुचि．३२．१०）
कुटुम्वक－पु．，घनस्पति० भूतृणम्（घ．४．र०）
कुटुम्बिनी－त्री．，बनस्पति॰，गुणाः－मधुरा，ग्राहिणी， कफपित्तनुद्，घणास्तद्रोषकण्डूतिनारानी，रसायनी च（रा．परि，५．२₹）
कुट्टक－न．，कुट्टितम्，कुटनेन अणुराः कृतम्
（चचि．२．（ 8 ）१s．）
कुट्टन－न．，चूर्णीकरणम्（ अह्टू．२६．२३）
कुट्टित－वि．，चूर्णितमू（असंसू．२६．२२）
－सिरा－ब्री．，या पुनः पुनः अनासाद़िता（अप्राष्ता） अनुत्थिता । अंतयोः बहुराः शार्याभिहता सा ＇कुह्टिता＇सिरा भबेत्। दुछे सिराब्यधे लक्षण－ सेकम्（सुशा．८．9९）
कुट्टिम－प．，वनस्पति० दा़डिमम्（ध．२．६१）

कुठरणा－खी．，बनस्पति० गुक्का त्रिदृत्
（असंसू．१६．३२）
कुठारचिछ्छन्ना－बी．，वनस्पति० गुद्राी（र．२८．५४）
कम्दगुह्ची（र．२८．५४）
कुठारिका－ली．，व्यधनोपयोगि शब्ब० कुठारतुल्या कुठारिका，कुठारिकाया वृन्तं सार्धसताब्बुलायतम्， फलम्मर्धान्न्रूलायामं गोद़न्तसदरां समं च। ब्यधने कुठारिका－नीहिमुख－आरावेतस－पन्नकाणि सूची च（सुसू．८．૪）कुठारिका पृथुदुण्डा गोद्न्ता－ कारा अर्धा़ुुुलफल अस्प्याश्रितसिराब्यधार्थी
（असंसू．३૪．२く）
कुठारी－स्री．，शस्त०० कुठारिका（अह्हसू．२६．१२）
कुठिक्जर－पु．，कुरहझणः，＇कोल्हसुआ＇इति लोके， कुनाडिकेति क्रचित्，तत्र कुनाडिका गोनाडिका लोणिकादि शाकवर्गे। सामान्यगुणाः－स्वादुपाकरसः रीतः कफघो नातिपित्तलो ल्वणानुरसो स्क्षः सक्षारो वातलः सरश्य（ सुसू．૪६．२७૪）
कुठेर－पु．，वनस्पति० कुठेरक：
（अह्सू．६．१०६）कुठेराद्विगणे एकं द्भव्यम्
（अहसू．9०．३१）
कुठेरक－पु．，वनस्पति० अर्जक：（चवि．，५．१७）
（रा．9०．く५ ध．४．५४）
शाक०，फभीचिल्यादिगणे एकं द्वन्यम्
（चसू．२6．9०9）
बर्बरिकाभेद़，पिप्पल्यादिवर्गीयमेकं नव्यम्
（सुसू．૪६．२२१）
नन्दीवृक्ष：（ध．३．१८）
कुडव－पु．，न．，मान० प्रसुतदूयं चतुष्पलं बा धोढरा－ तोलकमिल्यर्थः । अस्याइपरपर्यायोडजलीति （चक．१२．९३）शुळ्काणां द्रव्याणां चतुर्भिः पलै： कुडव आर्द्राणां चाsप्टाभिरिति। जेज्ञटस्त्वार्दाणां द्वाणां च चतुष्पलं कुछवमाह（सुचि．३१．७）
कुड्डहुश्ची－त्री．，घनस्पति० त्रपुसविशोषः，＇क्षुद्रकार－ लिका इति नान्ना प्रसिद्दा，गुणाः－कुडुहुब्री तिक्ता कटुरुप्णा रचिकारिणी दीपनी रक्तानिलदोष－ करी पध्या च। कारलीकन्दमर्शोमं मलरोध－ विशोधनम्। योनिनिर्गातदोषझं गर्भर्लावविषाइ पझम् ॥（रा．し．२८०－२८३）
कुइमल－न．，वनस्पति० नीलपचाम्（ध．४．१५०） कुह्मलक－न．，बनस्पति० नील्पथ्यम्（रा，9०．२४८） कुङ्य－न．，भित्ति：（असंशा．9०．9७；र，9०，३४）
-कीटक-पु., कीट० ' कबडिगणा' 'कराडिकाणा '
इति वा ख्यात: (चशा, ८.१९)
कुणज-शाक० फझ्नादिशाकवर्गीयः (रापरि, 6.94) कुणक्ज-पु., बनस्पति० कुणझ्ञरः (रापरि. ५.२०) ( कुणझी) स्री., कुणज्ञः ( रापरि. ५.२९) कुणअर-पु., घनस्पति० शाकमेदः, अस्याइपरनामानि

कुणजर, कुणझी च कणझ्रोऽरण्यवास्तुक: कुणझो
मधुरो रुच्यो दीपनपाचनो हितः। (रापरि, ५.२९) कुणझी-स्री., वनस्पति०, क्कुणअरः (रापरि. ५.२०) कुणप-वि., शवगन्बि, दुर्गन्धयुक्तम् (चइ. २.१₹.

सु. उ. ४५.9०)
पु., न., शाबः (असंस्. ८.२१)
-गन्धिन् वि., शावगन्धी (असंसृ. ८.२१)
कुणावी-त्री., भक्ष्य० यवपर्पटी ( सुचि, १९,५) कुणि-वि., लक्षण० कुछिजितकः (चसि. २.२१)

सहुचितबाहुमध्यः ( सुशा. ६.२४)
-ता-त्री., लक्षण० इस्तस्य हस्तान्कुलीनां वा कुन्जत्वम् ( असंशा. ८.६) कुण्टरिका-स्री., वनस्पति० सह्धकी (रा. ११.११६) कुण्ठ-वि., शासदोष० स्थूल धारत्वेन अरोमवाहि (सुसू. С.S)
न., भुण्डभेदः लोह्रक्राराणामन्यतमस्य मुण्डाख्यस्योपप्रकारः (र. ५.6૪) द० 'मुण्डलोह' बनस्पति० गुण्ठ (घ. १.८३)
-ता-ल्री., लक्षण० करस्य कस्मिन्वपि ध्यापारे स्तबतया अप्रदृत्ति:
-रास्र-न., अरोमवाहि शा्बत् (अह्रस्. २७.३५) कुण्ड-न., पात्र० द्रोणिः ( अहुसू. १७.११)
-सेद्विन्-वि., अ्रण्टयोनिः तेन प्रच्छादितात्मीय-
निन्द्विजातिः (चक.)
-मुसल-न., तण्डुलाद़यो येन कुद्यन्ते तन्मुसलम् हस्वमुसल्लमिलर्थः (चशा. ८.३४)
कुण्डल-पु., न., आभूषण० कर्णकण्डलम् (सुड. ७.८; चचि. ₹०.6)
वस्तिरोग० बस्तिकुण्डलः (चसि. १२.१६;)
(र. २२.१५५)
( कुण्डली )-ब्री., उपकरण० कुण्डलाकारं कुण्डम्. (र. ७.ऽ)
वनस्पति० गुड्रुची (घ. १.२)
कोविद्दारः (ध. १.१९६)
सर्पिणी (रापरि, ५.३९)

कुण्डलिन्-वि., आवर्तमानतया स्थितः (चसि. २.३९) कुतल-पु., न., वनस्पति॰ तिलकाण्डम् (इंदु.असंड.२६) क्षारोऽस्य मूखिकविषे पाने उपयुज्यते
(असंड. ४६ त. प्र. पृ. ₹६८)
कुत्स-न., वनस्पति० कुष्टम् (र. १२.,८)
कुत्सित-वनस्पति॰ कत्तुणम् (रा. 6.90 C )
कुत्सिताम्ब-वनस्पति० कदुम्बः (अह्लस्, १५.२६) क्लंब.
कुध-पु., बी., न., कार्पासपूरितग्रावरणम् (असंसू, 8.96 )
( कुथा )-स्री., आस्तरणम् ( असंस्. २६.१२)
कुथक-पु., न., चिन्रकम्बलः (चसू. ६.१५)
कुद्वितिका-ली., धान्य० नीहिः (रा. १६.९९)
कुद्दाल-पु., धान्य० कोद्रवः (रा. १६.१₹७)
वनस्पति॰ अइमन्तक (रा. २.२९०)
कोविद्दारः (ध. १,१९६)
कुन्त-पु., आयुध० (सुसू. २८.१८)
-वेध-पु., संस्कार० कुन्तसमानसंदूराग्रध्तपिण्डीभूतरसेन तारादौं द्रुते सुन्रण्णाद्युत्पाद़नम् । नागं बंगं ताम्रं च एकस्मिन् पात्रे अन्यस्मिन् पात्रे पारदं निक्षिप्य तेपां संयोजन कुन्तवेधः इति उच्यते
(र. ८.今२)

कुन्तल-पु., उपकरण० दर्वाँ विधाराच्छुरिका कृर्चों वा (र. १७.६२)
न., वनस्पति० वालकम् (रा. १०.६९)
( कुन्तल्री )-त्री., शाक० चझ्ञुसदशी दी़र्घपन्ना। गुणाःतिक्तं पाके कटु ग्राहि वातलं कफपित्तजिच
(असंसू, 6.११५)
-क्षार-पु., भैषज्य० यवक्षारः (असंचि. १6)
-वर्धन-पु., वनस्पति० भृङ्गराजः (रा, ४.२०)
कुन्तलिका-ल्बी., गौरवर्तुल्लव्रगुणितफला ' चिरपोटिका'
इति प्रसिद्दा, अस्याः पन्राणि शाकर्वेन उपयुज्यन्ते। गुणाः-स्वादु: तिक्ता च सूक्ष्मतिलज्ञातिः इति केचित् ( सुसू. उ६, २6६)
कुन्तिनीवीज-न., जेपालः (रा. ६.३४४)
कुन्तिली-ब्री., वनस्पति० कुन्तली (अहसू. ६.७६) दू० ' ुुन्तली.'
कुन्थन-वि,, दु:खितः (चचि, ३०,२४०)
कुन्द-पु., मस्स्यजातीयः प्राणि० ( काखिल, २४.4०) बनस्पति॰ श्धेतपुष्पक्षुपः (र. १०.९३)
(सुख. 4.१.३८)

गुणाः－सतिमधुरः कषायः रीतः केशयः कफपित्त－ हरः सरो दीपनपाचनः（रा．9०．२५०）कुन्द्न्स ऋसुमं हघं स्वलगन्धि मनोइरम्（घ．५．१५०） हिं．－कुन्द．
म．－कुन्द，कागडा．
गु．－जेलग．
बं．一कुंद．
कुन्द्क－पु．，वनस्पति० कुम्नुखः（रा．१२．१९०） द्र०＇कुन्दुर．＇
कुन्द्र－पु．，बनस्पति॰ कुन्दुरुः（घ．३．१३१） ＇ $\begin{aligned} & \circ \\ & 0\end{aligned}$－कुन्दुर．＇
कुन्दुरु－पु．，बनस्पति० शाकभेद्धः（चचि．२६．६४） （चचि，२८．१५३）
निर्यास० गान्धन्द्रव्यम्（र．२२．१६७）
गुणाः－मधुरः क्रुक्तिक्रो बातः्रेष्मामयापद्， पाने हेपे च शिशिरः ：्रदरामयश्रान्विक्कृ，कफपित्ता－ तिंद्दाहनुव（ध．३．१३२）（रा．१२．१९१）
हिं．－कुन्दर，गंधविरोजा．
म．－साळईचा डिंक．
गु．किन्दुरु．
बं－क्रुंदुखलोटी．
त．一क्कंतुक्ष．
फा．－कन्दुरखमी．
कुन्दुरक्क－पु．，वनस्पति॰ क्नन्दुरः（घ．३．१३१） （ सुस्．३८，२૪）द्र०＂क्रंदुर．＂
（कुन्दुरुकी ）－ब्बी．，वनस्पति० सह्ळकी（ व．₹．१३५）
कुन्द्रगोपुर－पु．，निर्यास० कुन्दुःः（ब．，३．१३१） द्र०＇कुंदुध＇．
कुपिका－ब्री．，काचकूपी（र．८．१९）
कुप्य－न．，सनिज० सुवर्णार्प्येतरलोहः। सुरर्णरुप्या－ म्यामन्यो धातुः। अन्ये तु अघटितं रूप्यादिकं क्वप्यमिति आचक्षते（ सुड．४०．१४६） रोप्यम्（घ．६．५）
कुबेर－पु．，देचता० धनद़ः（सुसू．१९．२₹）
कुवेराक्ष－पु．，बनस्पति० लताकरङः（रापरि．८．२૪） （ कुचेराक्षी ）－ब्री．，वनस्पति० काष्पाटला （ध．१．१२२）（ सुड．३५．३）（ सुसू．३९．．6）
कुज्ज－वि．，लक्षण० उन्नतपृष्ध：（चश्रा．३．१५）
बनस्पति॰ गुक्षा（ सुचि．७．६）
अपामार्गः（ रा．४．३८८ ）
－कण्टक－पु．，बनस्पति० खदिरभेदः（घ．१．२७） दु०＇खदिर＇ आ．को．सं．२८
－गर्म－पु．，सहजरोग०，कुख्जत्युग्तो गर्मों बातप्रको－ पेण गार्भिण्याश्र दौौह्दविमाननान्भवति
（ युशा．२．५१，३०．१८）
－त्व－न．，वातरोग० अशीतिवाताविकारेष्वेक：
（चस्．२०．११）स्रायुगतोऽनिलः क्रुजलंब，सार्ब्हिं बाह्यायाममन्तरायामं सबीगैकांगरोगांश्र कुर्याँ्त् （चचि．२८．३५）स्रायुविद्दलक्षणेपु कौब्ज्यमपि एक लक्षणत्वेन कीर्तितम्（ सुसू．२५．३७）
कुछ्जक－पु．，वनस्पति० अस्य पुष्पमझ्जनार्थमुपयुज्यते （ गुज．१७．८ ）गुणाः－स्बादुए，कषायः，इीतः， सुरभि：，रसायनः，त्रिद्पोषशमनः，कृष्यः，संग्रहणः （घ．५．9४6）पुष्पं तु गीतलं वर्ण्य दाहमे बात－ पित्तजित्（रा．90．२8९）
हिं．－चुलाघ，सेवती，कूला．
म．－गुलाब，काटेरोबंती．
ग．一गोलाबनु फूल．
वं．－ब्वेतगोलाप，गोलाप．
त．－－ोोलाप्पु．
फा．－Пाले，गुलेमुसुकी，गुल्युमुसुर्ख．
कुच्जीभवन－न．，लक्षण० पृषे पाष्तमुन्ततत्वम् （असंड，२）
कुमर्तिका－ब्री．，बनस्पति॰ कण्टकारीभेद：
（घ．१．९७）दन०＇कण्ठकारी ．＇
कुमार－पु．，देवता॰ कार्तिकेयः（ मुसू．१९．२३）
बालकः（चशा．८．५9）पश्यवर्षपर्यन्त्ं कौमारम्－ （रापरि．१८．१9）क्कमारस्य दीर्घायुर्छंक्षणानि－ तथथा－एकैकजा मृद्वोडल्पाः स्रिग्धा：，सुब्बमूल्य： कुणाः केशाः प्ररास्यन्ते，स्थिरा बदला स्वक्， प्रकृलाडतिसंपन्नमीषल्रमाणातिवृत्तमनुरुप पातप－ त्रोपमं शिरः，ब्यूंढ छढं समसुर्किएशाइ्बसघ्यूप्वं， ब्यअंजसंपब्रमुपचितंत्वलिभमर्धचन्द्राकृति लल्लटं， बहलौ विपुलसमपीठौ समौ नीचैचृद्छौ पृष्तोडवनतौ सुस्किष्टकर्णपुत्रकौ महाच्छिदौ कणों ₹ेष्ट्रलम्बि－ न्याबसंगते समे संहते महलौ भुतुवौ，समे समाहितद्ऱर्ने ब्यक्तभागविभागे बलवती तेज－ सोपपचे ख्वझापा⿳亠二口 वंशरसंपब्रेषद्वनताग्रा नासिका，महहज़ुुनिविए－ द़न्तमास्यम्，आयामविस्तारोपपब्ना ह्रहुणा तन्वी प्रकृतिवर्णयुक्ता जिद्बा，इएक्षं युक्तोपचयमूप्मोप－ पद्रंरक्तं ताल्डु，महानदी़ःः त्विग्घोडनुनादी गम्भीरसमुत्यो धीरः स्वरः，नातिस्यूलै। नातिकृरौ

विस्तारोपपन्नावास्यम्रच्छादनौ रक्तावोष्टौ, महलयौ हनू, गुत्ता नातिमहती ग्रीवा, व्यूबमुपचितमुरः गूंड जन्रु पृप्ववंशाश्य विप्रकाण्तरौ स्तनौ असंपातिनी स्थिरे पाश्शे बृत्तपरिपूर्णायतौ बाद्दू सक्थिनी अन्डुल्यश्न महनुपचितं पाणिपादं स्थिरा बृत्ताः स्निग्धास्ताम्रास्तुलः कूर्माकाराः करजाः पदाक्षिणावर्ता सोत्सक्ञा च नाभिः, उरश्विभागहीना समा समुपचितमांसा कटी बृत्तौ स्थिरोपचितमांसौ नाल्युन्वतौ नाल्यनततौ स्फिचौ अनुपूँं बृत्तावुपचययुक्तौ ऊरू नात्युपचिते नाल्पपचिते एणीपदे प्रगूडसिरास्थिसन्धी जन्छे नात्युपचिचौ नाल्यपचितौ गुल्फौ पूर्बोपदिश्गुण्रो पादौ कृर्माकारौ, प्रकृतियुक्तानि वातमूनरुरीषषगुह्यानि तथा समपप्रजागरणागासस्सितरूदितस्तनग्रहणानि, यन्च किज्चिदन्यदुण्युक्तमस्ति तद़वि संब्व प्रकृतिसंपन्नमिं, विपरीतं पुनरनिष्टम् (चशा, ८.५१) बाला-ब्रिबिधाः-क्षीरपा:, क्षीरान्वादा, अन्कादा इति । तेपु संबत्सरपराः क्षीरपा:, द्विसंबत्सरपराः क्षीराब्नादाः, परतोऽब्नाद्दा इृति (गुसू. ३५.२९) कुमारस्य प्रथमोपवेशानविधिः-पुण्येढ्नि पश्यमे मासि चतुर्दिंरों बर्लिं दुत्वा ट्रिकिफ्कुमान्रं लिस्तायां धरण्यामुपवेशययेत्। तत्र मत्र्र-" धरण्यरोषभूतानां माता लमासे कामधुक् । अजरा चात्रमेया च सर्वभूतनमस्कृता॥ चराचराणां लोकानां प्रतिष्टास्यब्ययासि च। क्रमारं पाहि मातेब बह्या तद्वनु मन्यताम् " इति। उपवेशानादनु च बालस्य कट्यूरुजान्बादीन् मर्द्येत् (असंड, १,) पहे मास्युपवेशानं कुर्यात् (कासि, १२.६-९) कुमारा-गारम्-वास्तुवियाकुरालः प्रशास्तं रम्यमतमस्कं निवाते प्रवातैकदेंशे हढमपगतश्वापद्पशुदंश्र्टिमूषिकपत्कं सुविभक्तसलिलोलखखलमून्रवर्चःस्थानमहानसमृतुसुखं यधर्तुऱयनासासास्तरणसंपन्न कुर्याँ्; तथा सुविहितरक्षाविधानबलिमझलहोमप्राश्यवित्तं शुचिबृदवैद्यानुरक्तजनसंपूर्णम् (चशा.८.५९) तथैववृद्धसीवैदैयसेवितं निर्मक्कुणागुम माकं च शास्यते (असंज. १. ) शायनास्तरणभावरणानि कुमारस्य सुदुल्पुशुचिसुगन्धीनि स्यु:, स्वेद्मलजन्बुमन्ति मूत्रपुरीपोपसृषानि च नर्ज्योनि स्यु:, असति संभवे अन्येपां तान्येन च सुप्रक्षालितोपधानानि सुधूपितानि शुद्ब्रुक्काण्युपयोंगं गच्छेयुः । धूपनानि पुनर्बाससां

सायनास्तरण प्रावरणानां च यवसर्षपातसीहिक्युगुगुगुबुवचाचोरकवय :स्थायोलो मीजटिलापब्द्राशंक-
रोहिणीसर्पनिम्मोंकाणि घृतयुक्तानि स्यु: मणयभ्य धारणीयाः । कुमारस्य खद्नरहलावयवृपभाणां जीवतामेन्च दद्धिणेम्यो विषाणेम्योऽयाणि गृहीतानि स्सु, ऐिन्द्याद्याऔपधयो जीवकर्षभकौ च यानि चान्यान्यपि माह्मणाः प्रशंसेयुरयवंवेदृविदः। कीडनकानि खलु कुमारस विचित्राणि घोष्वन्ति अभिरामाणि चागुरूणि चातीक्ष्णात्राणि चानास्यप्रवेरीनि चाप्राणहराणि चावित्रासनानि स्खुः। न ह्लस्य वित्रासनं साधु। तस्मात्तस्मिन् लहद्यभुजाने वाडन्यन्र विधेयतामगच्छति राक्षसपिशाचपूतनाबानां नामान्माह्वयता कुमारस्य वित्रासनाथँ नामग्रहणं न कार्य स्यात् यदि त्वातुर्य किश्वित् कुमारम् भागच्छेत् तत् ्रकृतिनिमिन्तपूर्वस्पहिज्नोपशायविरोपैस्सत्वतोडन्नुण्य सर्वंकिरोषानातुरौषधदेराकालाश्रयान् अवेक्षमाणध्विकिस्सितुमारभेत । तथा असौ शर्म लमते चिराय। कमेण असाल्यानि परिकल्योषयुझ्ञानः सर्वोण्यहितानिं वर्जयेव्। तथा बल्वर्णशरीरायुपाँ संपदूमवामोति
(चशा. ८.६०-६५) कुमारस्य आढारः-प्रथमदिवसे त्रिकालं मधुसर्मिपी अनन्तामिश्रितेमश्रवाविते रिश्युं प्राशयेये, द्वितीये तृतीये च दिवसे लक्ष्भमणासिद्धं धृतं त्रीनेत्र कालान् भोजयेत्। तृतीयदिविसात् प्रभृति मानुरेख विछेत् सन्यं तचलं देद्वृदये। मातृसत्याभावे धात्रीसत्न्यं योजयेव्। सन्याभावे पयइछागं गब्यं वा तनुणंण पिघेत्, लमुपज्यमूलेन सिद्ध शर्करायुतंत च ( अहृड. १.१२-२०) पछे मासि क्रमादन्न्माशाने प्रयोजयेत्। अन्न चिराब्निघेवमाणो बालो नातुर्यमश्रुते। यथा यथा चाब्रं भजेत् तथा तथा स्तन्यं लनेव् (असंड. १)
( कुमारी )-त्री., रेबतीग्रहस्य नाम
( काचि बालग्मृ०० पृ. ९९) बनस्पति॰ बन्ख्यकर्कोंकी (रा. ३.२७૪) गुणाः-तित्का, हिमा, मदगन्घिः, कफापहा, पित्तकासबिषभ्वासकुछमी, रसायनी च ( रापरि. ५.१२) हिं. -कुवारपाठा.
म.-कोरफड, कोरफांटा.
गु.—कुवार.
बं.—घृतकुमारी.

त. -कुमारी, कट्वालै.
फा,-द्रखते सिच.
-जीव-पु., शाक० जीवशाकम्, फकीचिह्यादिगणे (चसू, 26.9००)
-तन्त्र-न., कौमारमृल्यतब्रम् ; अप्टहनामायुर्वेद्स्यैकमझम् । बालग्रह्राणां विज्ञानं साधनभुत्पर्ति कारणं च कुमारतं्रेऽभिहितम्। कुमारतं्रे एकाद़श अध्यायाः संति ( सुसू. ३.३५-३७)
-धार-पु., बालचर्यायां सद्दाय्यकः पुमानू। अलोल्रपः अभियुक्तः सदाचारी नातिस्थूलश्र कुमारधारः
(असंड. 9)
-प्रारा-प., सिद्यकल्पः, बालानामुपयुक्तोऽवलेछः सुश्रुतोक्राश्र ते चल्वारः सौवर्णादिपाशो, मर्स्याक्षकादिम्राशोऽकरपुष्व्याद्विप्राशो हेमचूर्णादिप्राशश्श। एते कुमाराणां वयुर्मेंशाबल्बुद्धिविवर्धना:
(सु. शा. 90.60 )
-बन्ध-पु., पारदबन्ध० द्विगुणाभ्रकजीर्णः पारद़ः। ग्रन्थान्तरे चतुर्गुणांश्रजीर्णः कुमारः इति
(र.११.८३) द० 'पारद.'
-वर्तनी-त्री., कुरक्षेन्रात् पूर्वस्यां दिशि स्थितो देशः (काखि. २५.५)
-शिराभरद्वाज-पु., ॠथि० कुक्षौ गर्भस्य सरेन्द्वियाधिष्टानभूतं शिर एव प्रथमाभिनिर्वर्तित इति अयं प्रतिपन्नः (चशा. ६,२१)
कुमारक-पु., वनस्पति० वरुणः (घ. ५.१९)
कुमाराबाध-पु., बालरोगः ( स्कन्द्रम्रभृतयः)
(सुड. १.५)
( कुमारिका)-स्री., नेन्नगतप्रतिबिम्बरूपा ( कुमारिका) (चइं. ५.३, असंशा. ९.९)
बनस्पति० कर्कोटकी (ध. १,१<6)
बन्ध्यक्रोटकी (घ. १.१८५)
मद्धिका (रा. १०.२२७)
एल० (रा. ६.60)
कुमारी-स्री., (रा. ३.२७૪)
चर्ति-त्री., योग० हरीवक्यादिनिर्मिता एपा वर्तिः सर्वं्रेष्माक्षिरोगमी (असंड. १९)
कुमुद्न., वनस्पति० पद्मभेदी, मूत्रविरजनीयगाणे एकं द्वव्यम्। (चसू. ४. 94 (३४) श्वेतकमलम्, उत्पलादिगणे ( सुसु. ₹८.५२ सुसू. १३.१४) अस्स्म्मशांतिकरं श्चेतकमलम् ( सुड, ४०.१२१)

संग्रहणीयरत्कपिच्तप्रश्रनानां श्रेष्टम् (असंसू . १३.३) चन्द्रोद्यविकासि उत्पलं, शाकत्वेनोपयुज्यते । पुष्पशाकगुणाः-मधुरं, पिच्छिलं, त्रिरधं, ह्वादि, रीतलं च, (सुसू. ४६.२८५) कुमुद-गुणाः-स्वादु, पाके तिक्तं, शीतलं, कफापहं, रक्तदोषहृरं दाहश्रमपित्तम्रशान्तिकृत् ॥ (ध. ४.१५५) "नीलोत्पलमतिस्वादु रीतंत सुरभिसौख्यकृत्। पाके तु तिक्तमल्यन्तं रक्षपित्तापद्वारकम् " ॥ (रा. १०.२४९)
हिं.-छोटा कंवळ, नीलोफर.
म.-कृष्णकमळ.
गु.-नीलोपल.
बं,-रालुक.
त.-वेलम्बल.
भैषज्य० कर्पूरः (रा. १२.५६)
(कुमुदा )-ब्री., कीट० वायुरोगदा चायवी ल्ता, दंशलक्षणानि-दाइः, स्फोटः, स्फुरणं, तोद्य, पिच्छिलकेक्छदवित्नावः, श्वासो, गलग्महश्न

बनस्पति० काइमरी (रा. २.१४७)
शालिपणी ( रा. ४.११३)
धातकी (रा. ६.१५२)
कट्फलः (ध. १.७३)
पृभ्निपर्णी (घ. १.९१)
(कुमुदी )-ली., मूषा (र. 9०.9)
-किख्रलक-पु., कुमुद्य ब्रिसम्। सांग्राहिकरक्तपित्तप्रश्रमनानां श्रेष्टम् ( असंसू. १३.३)
(चसू. २५.४०)
-गन्धिनी-ब्री., बनस्पति० त्रिवृद्भेद्ः (ध. १.२४५)
-घनी-बी., क्षीरविष० स्थाबरविषभेदः, यस्य क्षीरं विषमयं भवति (सुक. २.५)
-नाल-पु., शाक० इंदं स्वादुकषायं शीतं कफमारुतकोपनंच (चसू. २७.११८)
-बान्धव-पु., चन्द्धः (र. २७.५८)
-राज्य-न., कुरक्षेन्राद्धक्षिणस्यां दिशि़ स्थितः कश्रन देशा० (काखि. २५,१३)
कुमुद्निनी-ब्री., बनस्पति० कुमुदम् (रा. १०.२५०) कुसुदोत्पल-न., बनस्पति० श्वेवोत्पलम्, पित्तसंशकनवर्गो एकं दृष्यम् ( सुसू. ३९.८)

कुमुद्वती-स्री., स्थावरविष० क्षीरविषा, फलविषा च
(असंड. ४०. सुक, २,4)
पगिनी (घ. ४.१46)
कुमुदम् (रा. 90.२40)
कुम्भ-पु., हढावयवोऽल्पमुखो घटः, कलरा:
(चसू. १५.6) ( सुसू. 9१.9१)
मान० दोणन्वरं, शूप्पूपर्यायः (चक, १२.१६)
(चचि. १.৮६)
बनस्पति० जेपालः (र. २९.५६)
पु., न., त्रिवृत् (अढ्ढसू. १४.२)
रोग० कुन्मकामला (सुज, ४૪.६)
कामला-स्री., रोग० कामलारोगप्रकारः, कुम्भः
कोष्टस्तदाश्रया कामला, कुन्मकामला
(चचि. १६.३७)
पाण्डुरोगी योऽल्यर्थ पित्तलानि निषेवते, तस्य पित्तमसृङ्ञमांसं द्धग्वा कामलारोगाय कल्पते। हारिद्रनेत्रो हारिद्वत्वइनखाडननो रक्षपीतशक्कम्मूत्रो भेकवर्णो, हतेन्द्रियशाक्ति:, दाहाविपाकदौौर्बल्यसद्नारुचिकर्षितः, इत्यें लक्षणः स भवति । एषा कोष्ठराखाश्रया कामला मता। कालान्तराप् सा एव कुच्ससाध्या कुम्भकामला भवति
( मा; सुड. ૪૪.६)
-कारिका-स्री., वनस्पति० कुलत्था (रापरि. ५.१९)
-कारी-स्री., बनस्पति॰ कुल्लत्थिका (घ. ३.१५६)
-तुम्बी-त्री., बनस्पति० अलाम्न्रुनीविदोषः, गुणाःसधुरा, शिशिरा, पित्तहारिणी, गुरुः, सन्तर्पिणी, रच्या, वीर्यपुष्टिबलग्रदा च (रा. ५.२₹६)
-फला-ब्री., बनस्पति० क्ष्माण्डिका (घ. १.१८३)
-बीजक-पु., बनस्पति० रीठाकरझ्ञ (रा. ९.१८६)
-योनि-पु., ननस्पति० अगस्लः (असंड. १६)
द्रोणपुप्पी (रापरि, ५.४८)
-सर्पिस्-न., प्काद्राशतं वत्सरानुषितं धृतम्। एवद् रक्षोश्के स्याव, द० 'घृत' (सुस. . ४५.१००)
कुम्भक-पु., मान० द्रोण:। चतुराढकं चतुविंशत्यधिकसहस्तोलकं वा मानम् (र. ११.८)
कुम्भसाद्व-पु., रोग० कुग्भकामला (युज. ४४.99) कुम्भसी-बी., बनस्पति॰ मृगाक्षी (रा. 6.२५く)
कुम्भाण्डी-त्री., वनस्पति० कूव्माण्डम् (रा. ५.२६२) कुम्मालाक्बु-स्री., वनस्पति० कुम्मतुम्बी (रा. ८.२३६) कुम्भाद्बय-पु., रोग० पाण्डुरोगभेद्ः, क्रुम्भकामला (सुड. ४४.६)
(कुम्भिका )-ली., गुद्धरोग० रक्षपित्तोत्था, जाम्बवा-
स्थिनिभा आाशुजा पिटिका (असंड. ३८)
पाटला (सुड. ₹२.८-४०.१५४) (घ. १.१२०)
स्वेद०, द्भ० 'कुम्भीस्वेद ' (चस्. १४.३९)
( कुम्भी )-त्री., वनस्पति० कट्फलः (र. ११.९०-ऽ२)
दन्वी (रा. ६.ই३९)
कुम्भीरः (असंचि. ६.)
कुम्भिनीफल-न., वनस्पति० जेपालन्वीजम्
(घ. १.२२८)
भूपाटली (असंचि. ६)
कुम्भिन्-पु., अन्निप्रकृतिककीट०
(सुक, ८, ९) (असंड. ४३)
कुत्भी-त्री., बनस्पति० कट्फलः (असंचि. ६)
दन्त्वी (असंचि. ६)
कुत्भीरः (असंचि, ६)
-पुट-न., गज्पुटम् (र. १६.१३०)
-मद-पु., हस्तिमदः ( रापरि, ६.२०)
कुम्भी-ब्री., वनस्पति० दुन्ती (रा. ६.३३९)
भूपाटली (रा. ५.૪३)
पाटलाभेद्ः स्थलकुन्मी (सुड, ५९.१७) दू०
' पाटला'
कट्फलः जलकुन्भी (रा. ११.९०)
जेपालबीजम् (र. १२.१२९)
बनस्पति॰ कुन्भीक हति स्याता (चवि. ८.१४४)
घर्मररोग० पित्तेनान्तर्वर्म्मनिकुन्मीकबीजबह्डाह्या:
पिटकाः आध्मायन्ते भिद्यन्ते च। कुम्मीपिडका (असंड. ११)
महाघटः (चचि. २८.१११)
स्थालिः, सच्छिद्दा घटिका, स्वेद़नार्थ यत्रम् (अट्रूू. 96.90)
क्षुदकुम्भः ( सुचि. ३२.५)
-फल-न., वनस्पति० कट्फलः (र. ૪.६८)
जेपालम् (र. ૪.६८)
-बाप्प-पु.,न., कुत्भीस्वेदः ( अहृसू, १९,.४१)
दप्वव्यं ' कुम्भीसवेद्.'
-बीज-न., बनस्पति॰ जेपालम् (ध. १.२२८)
-मुख-पु., दुप्टज्रणस्य प्रकारः (चचि, २५.२५)
-स्वेद्-पु., स्वेद़०, आनूपोदककमांस-वातम्नद्यकाथपूर्ण कुग्मीं कखता भूमौ निखन्य तदुपरि शर्यां संस्थाप्य अमिसंतक-लौहपाषाणाद्दीन् काथे निक्षिप्य तदुत्पन्नबाष्पैश्य गान्रं स्वेद्येत्। अन्ये

बातहरादिद्न्य्यपूणां सजलां कुन्भीं कृत्वा बाप्पान् गृह्रीयात् ( सु. उ. ३८,२२) स्वेदद्द्ध्याणि कुन्भ्यामुत्काध्योपक्किष्योपनिष्टस्तद्वदूष्माणं गृद्नीयाप् । भूमौ बा निखाय तदूर्श्वमासनं शायनं बा नातिघनपच्छदं परितः प्रलम्बमानकुथाकम्बलगोणिकं निधाय तत्रस्थस्योष्माणं गृह्रतः कुस्म्यामझ्निन्रणांनयोगुडानुपलांश्य शैनैर्निमजयेदिति कुम्भीस्वेद्:
(असंसू २६, चसू. १४.३९)
कुम्मीक-पु., वनस्पति० स्यलकुम्भिका
(सुचि. १५.२6)
प्रियङ्ग्यादिगणे बनस्पति० ह्रक्ष्णत्वक्को रोमशः कुस्भी नाम वृक्षो यस्य त्वग् बस्लाकारा भवति
( सुसू. ३८,४६)
पारला (सुसू. ३८.४५) -
स्वल्पविटपः ( सुसू. २८.४५)
( कुम्मीका )-बी., रोग० इूकरोगः, लक्षणम्-रकपित्तोत्था जाम्बवस्थिनिभा कृष्णा कुत्भीफलवच्च कुम्भीका ज्ञेया भेद्यरोगोडयम् (सुनि. १४.६ सुसू. २५.6)
नेन्ररोग० नेत्रवर्म्मगतः पिडकास्वरूप:, दु० 'कुन्मीकपिडका ' (सुज १.४२. ३.१०) बनस्पति० कटूफलः (घ, १.७३)
-पिडका-ल्री., वर्मरोग० नेन्रवर्ममनि कुन्मीकन्नीजप्रतिमाः पिडकाः, कुस्भीका ड्ति ब्यपदिश्शः
(सुड ₹.9०)
-बीज-न., कुम्भीका स्थल्कुर्मी, तद्धीज दाडिमफलबीजाकारम् ( सुड. ३.90) उंडिणीचे नी.
-पण्ड-पु., जातजरोग० कुम्भीक्रामा सरेता: घण्डः । गुदयोनिः, कुम्भिलः इति अपरपर्यायौ यः पुरूपः ₹चे गुदे स्ककीयपायौ, अन्रह्मचर्यात् अन्यपुरुषात् ब्यतायं कारयित्ता पश्वात् स्रीधु विधये पुमानिव प्रवर्वते पुरुषवद्यवायं करोति, स कुन्भीकनामा षण्डो शेयः। अन्ये तु प्रथमं सी़ुु विषये तासामेब गुदविवरे पहुवत् पृष्ठभागो शिथिलेन एव मेहनेन प्रवत्तंते । किंनिमित्तमेतदिल्याद् अन्रह्मचर्यांत् क्लैब्यात् संजातझुक्रस्याइप्रवृत्तित्वात् । ततश्र अन्यथा विम्रकृत्या ध्वजोच्छूाये संजाते स एव खीपुं पुरुपवत् प्रवर्तते स कुम्भीकनामा नपुंसकभेदः। गुद्योनिरयम्। अस्योस्पच्तिहेतुस्तन्त्रान्तरे वर्णितः । यथा-'मातुर्ब्यवायप्रतिघेन वकी

स्याद़ीजदौौल्यतया पितुश्र ।" गयी तु कुम्मीकोत्पत्तिहेतौ काइयपोक्षं स्होकमाए। यथा-" अरजस्कां यदा नारीं क्रेष्मरेता चजेहतौ। अन्यसक्षा भवेत् प्रीतिर्जायते कुन्भिल्बद्रा " इति
(सुशा. २.४०)
-पण्ढ-पु., कुम्भीकपण्ड ( सुशा. २.४०)
द्र० 'कुम्भीक घण्ड'
कुम्भीका-ल्री., (सुसू. २५.6)
-चिकित्सा-त्री., कुम्भीकायाः प्रतिद्दिन नाडीस्वेदेन स्वेदूनं कार्यम्। सुस्रिगधैः सुखोण्णैरुपनाहैश्र्य कुम्भिकामुपनाहयेत्। अनया रील्या यदा सा घन्थिः पक्रतां गच्छेत्तदा तस्या भेद्नं करणीयम्। शुद्वायां सत्यां तस्या रोपणाथं त्रिफला-लोध-तिन्ड्रकाssम्रातक-सिद्बतैल्स्योपयोगः कार्य:
( सुचि. २१.५)
कुम्भीकिनी-ब्री., रोग० कुन्मिका, नेत्रवर्म्माश्रयो नेग्ररोगः (सुड. १३.१६)
कुम्भीनस-पु., कीट० वायव्यः पवनकोपनः वातज-
रोगान् करोति ( सुक. ८.५ असंड. ४३)
कुम्भीर-पु., जलचर० अस्य बसा मत्सबसास्वहिततमा
(चसू. २५.३३)
घडीयालः महानक्रसदशो जलचरश्राण्यौपादिप्वेक:
(सुसू, ४६.909)
कुन्भिजं हस्तिनमपीरयति इति कुत्भीरः। वारिशाय-
प्राणि० ( सुसू. २७.४०)
बं, —छंगर.
म.-मगर.
वनस्पति० गुणाः-कटुः कपायोष्णो ग्राही वात-
कफाइपह्ः ( रापरि. ९.१९ अह्वसू. ६.५र)
कुयप्रिक-पु., मतुद़पक्षि० (असंसू . $6.6 \%$ )
दु० 'प्रतुद्'
कुरझ-पु., जङ्घालवर्ग पश्र०, हरिणभेद्:, चतुरगतिः, न कृष्णो न ताम्रश्नतुरः इति लोक, चतु:शृछो भेढुलापतिः
(सुसू. ४६. ५6 ३₹३. सुड. ३९.१५३)
सर्वभाणिनामाहारांर्थ हितमस्य मांसम्
(ससू. २०.५)
अस्य मांसरसो गर्भस्थापनार्थमुपयुक्त:
(चशा. ८.२૪) -नाभी-ल्री., भैषज्य० कस्वूरिका (रा. १२.४०)
कुरङिका-स्री., वनस्पति० मुदूपर्णी (रा. ३.१७४)

कुरण्ट-पु., वनस्पति० सुनिषण्णक:, शितिवारक: (अहसू. १५.२.४) कुण्टकः (रा. १०.४१९)
कुरण्टक-पु., वनस्पति० सहचर भेदुः पीतसहृचरः
(र. ११.११)
सहृचरपुप्पशाकगुणाः-रक्तपित्तम्नम्
( गुसू. ૪૬.२८く)
विसर्पचिकित्सायामालेपनार्थमुपयुक्तम्
(चनि, २१,८ऽ)
गुणा:-तिक्तो हिमः शोफतुण्णाविदाहनुत्। केरयो
बृष्यो बल्यः त्रिदोषशामनश्न ॥ (ध. १.२७९)
हिं. -कंटसरेया.
म.-पिवळा कोरांटा.
गु.-कांटा शोरिओ.
त.-झोमुल्झी.
(कुरण्टिका)-त्री., बनस्पति० कृष्गसूक्ष्मफलः क्षुप: वीरतर्वाद्यिगणे पठितः (सुसू, २८.१२) बनस्पति० अम्लनसहद्रापत्रकुसुमा हरितपुष्पा । अन्ये कुनालिकाकुरणिटके उत्तरापथजे इत्याहुः। पत्रगुणा:-स्वादुपाकरसं, लवणानुरसं, शीतं, कफघ्नं, नातिपित्तलं च (सुसू, ४६,२७४-64)
कुरव-पु., गनस्पति० कुरबकः (र. २५.५२)
कफजकृमि० (असंनि. १४.५२)
( कुरवी )-त्री., वनस्पति- सैंद्ही-पिप्पली (रा. ६.१२०)
कुरबक-पु., वनस्पति० श्वेतमन्द़ारक:
(रा. १०.३१; सुक. ५.६६)
वनस्पति० रक्तसहचरः (र. २९.८ऽ असंसू, ३४.२८) गुणाः-कटुषष्णो वातामयशोफनारानो ज्वरनुदाध्यानग्यूलकासश्वासार्तिप्रश्रामनो वर्यंश्य (रा. 90.898 ) शारिपष्टिकमेद्, द० ' घट्टिक' (सुसु. ४६.८)
-नाम्नी-त्री., वनस्पति० कुरबकः (रा. १०.४१९) कुरम्बा-बी., वसस्पति० द्रोणपुष्पी (रापरि, ५.४८) कुरम्बिका-स्री., वनस्पति०, दोणपुष्पी (रापरि. ५.४<)
कुरर-पु., पक्षि० प्रसहजातीयोडयम् (चसू. २७.३6) " कुरोति शब्दं राति कुरति शब्दं करोति " कुरराब्दे तुदाद़ी" अस्य रोमाणि श्वासे उपयुक्तानि
(चचि. १७.११८)

चिल्ल्याकारो नाद़ोल्थापितमत्स्यों हस्तमत्स्यग्याही, अरुणः, श्चेतमस्तको, मत्स्यग्राही च
(सुसू. ४६.6૪; सुसू. ४६.904)
फवजातीयः पक्षी ( सुसू. ૪६.9०4)
कگ्कमलसहराजलचरः पक्षी (सुसू. ४६.9०५)
-मुख-न., स्वस्तिकयन्त्र० (सुसू. 6.90)
द० "यन्त्र"
कुराराइ्रि-पु., बनस्पति० देवसर्षपकः (रापरि. २., ३३) कुरी-ब्री., तृणधान्य० गुणाः-हरितंत तन्मधुरं बलमदब । तदेन्व पक्वं बाजिनां पुप्टिकृत् ( रा. १द.१७9) कुरु-पु., देश० (सुचि. २२.१6)
-क्षेत्र-न., मध्यदेशाध्योजनरातं परं कुरक्षेत्रं देशविशोषो वर्तते (काखिल. २५.५)
कुर्ट-पु., वनस्पति० श़ितिवारः (रा. ४.२०6)
कुरुण्टक-पु., वनस्पति० कुरुण्टकः (सुसू. ३८.६)
(कुरण्टिका )-ब्री., बनस्पति० कुरण्टिका, शारबालि-
काभेद्दो, लोहितपुप्पः (सुचि. $6.9 \circ$ )
कुरुण्ड-पु., वनस्पति० साकुरुण्डः (रापरि. ६.१६)
कुरुवक-पु., चनस्पति० कुरबकः ( सुसू. ४२.११)
कुर्वकाकृति-वि., शलाका० रक्तसहचरपुप्पमुकुलाकारा,
तथा लिद्ननारां कफोल्थपटल्संज्ञ विध्येत्
(अहृसू. २६.१३)
कुरुवाहु-पु., पक्षि० विधिकरजातीयः नीलग्रीवो रक्त-
रिखः श्वेतपक्षः (अहस , ६, ૪૪)
कुरुवाहक-पु., पक्षि० कुरुकुरकः विष्किरेप्वेक:
(सुसू. ४६, पs)
कुरविन्द-न., लवण० काचलवणम् ( रा. ६.४५)
पु., मणि० पझारागो, निशानोपल इूत्यन्येलेखनचूर्णाइ्ञनघटकद्ध्यम् ( सुड, १५.२५) लोहि, तरत्नम्, मणेपूत्सन्नमांसेध्ववसादने प्रशास्तम् (सुसू. ३७.३१-३२)
माणिक्यम् ( र. ૪.6)
कुषान्य० मीहिगुरः (ड०) कोरदूषकादिक्रुधान्यवर्गे पठितः (सुसू. ४६.२१) कुरक्षेत्रजनीहिभेद्:
(चसू. 26.9४)
वनस्पति० मुस्ता (सुक. ३.१४)
माष: (ध, ६.९S)
पाषाण० येन निशितानि लोहानि तीक्ष्णानि भवन्ति, अनुशासेप्वेकः (सुसू. ८.१५)
कुरविन्द्रक-पु., बनस्पति० मुस्ता ( घ. १.४०)
कुर्वीरक-पु., घनस्पति० अर्जुनः (रा. «.१9२)

कुरूटक－पु．，वनस्पति० श्रितिवारः（अहसू．६．२३） कुर्कुटी－ओी．，बनस्पति० शाल्मली（र．२०，२६）

बन्दुाल कुक्दुन्दर（र．२०．२६）
（इति अम्विकाद्तत्ताली़ी）（र．२०．२६）
कुर्द－पु．，वायब्यः कीट०（असंड，४३）
कुलक－पु．，न．，पटोलः（घ．१．४९）
（चचि．२६．१4६ कालिल० १₹．84）
कारवेल्टकः（चचि．२७，२6）
पु．，मूपिकः पुद्विपतो रूजा，स्राबो दृशमण्डले राजयश्र（ असंड．४६）
－कर्कटी－ब्री．．बनस्पति० चीणाकर्कटी（रा．५．२६०） कुलक्षयकरी－बी．，रेवतीग्रहै० सा असाध्या जातहा－ रिणी（का－रेवतीकल्प，५०）
कुलजविकार－पु．，पितृपितामहादिकारणोन्दूतो रोगः कुलविकाराः संवेंडसाश्याः（चचि ६．५५）
कुल⿱्ज－पु．，वनस्पति० गुणा：－कटु；तिक्त：उण्गो दीपनो मुखदोधनुत्र（ रापरि．६．११）
हि．，－कुलिजन，कोषकुलींजन．
म．－कोण्किजन．
गु．—कुलिंजन नानृंकुलिंजन मोटे．
ब．－कुलंजन．
त．－पेरा रहै，पेरिआ रेटा．
फा．－खिरद़ाह．
कुलजन－पु．，बनस्पति० कुलज्जः（रापरि．६．११）
द्र०＇ कुलझ．＇
कुलत्थ－पु．，शिम्नीधान्य०，ताम्रवीजः，रसतः कपाय उण्गो विपाके कट्ड：कफमार्तमः，शुक्राइमरीगुल्म－ निपूद्दनश्न तथैब सांग्राहिकः，पीनसकासद्रारी च （सुसू．४६．३७）स्लेदोपगगणे एकं द्वव्यम् （चसू．૪．१३（२२）वातामयिनां प्रदेहे उप－ युज्यते（चसू．३．१८）कुलत्थो मधुरो रक्त－ पित्तलो विपाके डम्लो विद्दाही लघुः शोफम्नश （असंस्．．५．२८）कासहिकार्शःपीहितेम्यो हित： （चसू．२७．२६）कास्थापने म्रयुअु्यते（चसू． २．१२）आम्लपित्तजननानां श्रेष्टः
（चस्．२५．००）
म．－दुलगा，कुळीथ．
गु．—कुळती．
त．—わोल్ట．
बं．－कुलती，कुटी－कालाई．
हिं．－कुलथी．
फा．－किलन，
－क्षार－पु．，क्षार० कुलस्थानां भस्म । कृमिघ्नपानादौ घरकं द्रघ्यम्（ सुज．५४．३९）
－यूष－प．，यूष० कुलत्थयूषगुणाः－अनिलहरः भ्वास－ पीनसनाशन ：，तूनी－ग्रतूनी－कासाऽर्रो－गुल्मो－ दावर्तनाशनश्य（ सुसू．४६．३७२）
दाडिमाधक्लसहितः ससैन्धवमरिचोऽयं वात－ शूल्यःः（सुज，४२．९३）
कुलत्थाद्धिघृत－न．，सिद्धघुत० वातिकेइपस्मारे हितम्， कुलत्य－यवकोल－शाणवीज－पलंक्रा－जटिला－दूरा－ मूलं पथ्या चोत्काध्य बस्तमूत्रेण सह घृतं पचेत्। अन्र मूत्रमेको भागः，क्राथश्य चतुर्गुणो ग्राहा： （सुड．६१．२く）कुलर्थरसयुक्तं पश्घकोल्शूतंतं घृतं कफजे कासे हिकाधासे च पाययेत्
(चचि. १८.9२९)

कुलत्थिका－त्री．，वनस्पति॰，अरण्यकुलत्थिका（सुचि． १६．२६）गुणाः－कषाया，कटुका，रीता，चक्षुष्या， स्थावरजद्नमविषं हन्ति，अनेकरो नेग्रसावान् अपद्दन्ति विस्फोट－कण्ड्द－अर्ति－व्रणदोपनिवईणीति प्रथिता（ध．२．१५७；रा．१३．२२०）अरण्य－ कुलत्थिका－गुणाः－कटुस्तिक्ता，चध्षुष्या चणरोपणी， अर्शः－सूलविबन्धाध्मानशमनी च （ रापरि．५．१९）
कुलपत्र－पु．，वसस्पति० दमनः（रा．9०．१२०）
कुलम्रकृति－ब्री．，पितृषितामहादिकारणभुता तत्तद् वंशा－ विरोषगुणयुक्ता शारीरिकी मानसिकी वा प्रकृतिः। सस्रक्रतय：－जाति－कुल－देशा－काल－वयोबल－ प्रत्यात्म－संभ्रयाः（ असंशा，८．२२）
कुलवर्णा－बी．，चनस्पति॰ त्रिदृत्（रक्तिवृत्） （रा．६．३६९）
कुलहल－पु．，वनस्पति० मुण्डी
( सुसू. ३८.१८; अह्टस., १५.३०)

बनस्पति० भूकद्वक्यः，अलग्नुसाख्य： （अह्टस．१५．३०）
कुलाल－प．，कुम्भकारः（र．१०．२८）
कुलाली－स्री．，वनस्पति० कुलत्थिका（घ．₹．१५६）
कुलहल－पु．，बनस्पति॰ मुण्डी，मुण्डितिका （ सुसू，४६，२२१）
कुलिक्ज－पु．，प्रतुद्पक्षि० बन्यो ग्राम्यचटकाकारः（सुसू． ४६．६७）बनचटकाकारः पीतमस्तकः（चचि． १८．१४८）तस्य गुणाः－मधुरः，जिगधः，कक－ ग्रकविर्धनः（सुस，．૪६．७9）बृप्यपूप्पलिका－ दियोगे उपयुक्तः（चचि．२（२）११）

विण्किरपक्षि० (धपरि. ६.9०)
बनस्पति० उच्चाभेद्:, गुर्कननगणे एकं दुव्यम्
(चसू. ४.१२(१९); असंसू. १५.२४)
मूषिक० दृृरक्षणानि-दंशः शोफो, दंश्रमण्डले राज्यक्य ( सुक. ५.२०)
कुलिद्नाक्षी-ब्री., बनस्पति० पेटिका, मधुरस्रन्धे पठितमेके द्यव्यम (चवि. ८.१३९)
कुलिङ्नक-पु., प्रतुद्पक्षि० कुलिएः कालचरकः (अहसू.
६.४९; चसू. २७.₹६; चसू. २6.५१)

कुलित्थ-पु., श्रिम्बीधान्य० कुलस्थः (घ. ६.9०५) कुलित्थिकामूल, न., वनकुलत्यमूलम् कुलत्यिकामूलम् (असंड.३७)
कुलिन्-पु., घनस्पति० कोविदारः (घ. १.१९६) कुलिशा-न., मणि० हीरकः (घ. ६.44)

पु.. जलचर० समुद्धजो मत्स्यः ( सुस, ४६.११८ ) कुल्ली-प्री., वनस्पति॰ हुदती (घ. १.१३)
कुलीन-वि., सुकुले ज्ञातः (सुक. १.८)
न., ध्ञुद्रोग० कुनखरोगः ( सुनि. १३.२३)
कुलीर-पु., बनस्पति० कर्करटशृद्री (असंड. २०)
जलचर्राणि० कर्षट: ( सुड. प२.४6)
(असंसू. ५. १०३; सुचि. २५.१८)
गुहचटक:, ( मुचि. २६-२६)
कुलीरो मस्स्यः, ( सुचि. २६-२६)
रसमण्डपे पूअनीया देवता० (र. ६.२५)
( कुलीरा)-ब्री., वनस्पति० कर्कटरृृाध्री (घ. १.८५)
-कपाल-न., कच्छपवराएकः ( असंड. ६)
-भृ太़ी-स्री.. वनस्यति० कर्मटटृाब़ी (घ. १.८५)
-रस-पु., कर्कटत्राणिनो मांसरस:
(असंस्. . $\angle .9 \%$ )
-सहानी-स्री., घनस्पति० कर्कटटृान्नी
(चसू. ૪.१४. (₹०) असंउ. ५०)
कुलेच्चर-पु., न., वनस्पति० छत्रकभेद्:, खुगुणुण्ध:
उद्भिदश्राकम्, गुणाः-कफकरं, सुप्रमूयुरीपं च
(मुस्, ४६.२९.०)
कुलेवर-पु., न., राक० कुलेचःः ( मुसू. ४६,२९०)
कुल्माष-पु., न., यवपिशम्, उण्णोदकसिक्रम्,
इपस्त्बिन्रम्, अपूपीकृतम् ,
कुल्मापमाहुः (चस्, २७.२६०)
यवमुदुक़लल्यचणकाइयोऽर्धस्विक्षा इति
(चशा. ६.११ मुस्, २०.१₹)
(अहसू. ११.२२) पारियात्रास्तु मुद्रान् मसूरान् उत्सिन्बन्नृदिवान्, कुल्माषानाहुः
(चचि. २०.२८) गुणाः-चातलो, सुक्षो, गुर्नर्मिन्नबर्चाश्य ( गुसू, ૪६.४९) संग्राही, (असंस्, ५.२२४) वारणणुकूल्माषाम्यां बलाकां नाभीयास्संयोगविस्द्धत्वात् ( मुसू. २०.१३)
कुल्मापाभिभव-न., आसुत० काजिकन्
(घ. ६.२४९)
कुल्या-ब्बी., अल्पा कृत्रिमा सरित् ( सुझा. ७.३)
कुद्धुका-ब्री., चुल्रका (र. ८.प१)
कुवल-न., वनस्पति॰ नील्पघ्यम् (थ., ४.94०)
कुमुदभेदः, जलजपुप्पम्, शाकत्वेनोपयुज्यते
( उसू. ४६.२<५)
बदरभेदो, महाकषायवर्गों हृ्यगणे एकं दन्यम् (चस्. . 8.90 (90) आसवार्थमुपयुक्तम्
(चसू. २५. ४९) विरेचनोपगगणे एकं द्रव्यम्
(चसू . ४.११. (२૪) दृद्वदरीफलम्
असंसू. १५.१५.) द० ' बदूर.'
कुवल्लय-न., बनस्पति० नीलपप्मम् (ध., ४.१५०)
रत्तोलव्वलम् ( गुसू. प३.१४)
ईेप्नील धवल्मुत्पलम्, उत्वलादिगणे एकं द्धब्यम् ( सुसू, २८.प२)
कुचलयिनी-ख्री., बनस्पति० कुमुद्दम ( रा. 9०.२५०)
कुरा-पु., बनस्पति० दृर्भः (घ. ४.१३३)
तृणपन्बमूलेण्वेकः (चसू. २.२६)
हस्तदुभों मृदुः सून्वापन्रो वीरतर्वादिगणे एक:
( सुस्. ३८.१२) मूत्रविरेचनीयतणे एकं दुव्यम्
(चसू. ४.१५ (३५) कुरामूलं निर्वापण्रदेहे
(चसू. ३.२७) अधोभागहरद्येप्वेकम्
(सुू. ३९, $\gamma$ )
सन्यजननगणे एकं दब्यम् ( चसू. र.१२ (१७) दृ० 'दर्म.'
( कुरा )-ब्री., वेणुदलम्, चंश़ादिकम्बिका
(अढस्. २९.५s)
भम्बबन्धनमू, भम्नवणबन्धनद्द्यं वा (सुचि. ३.६) कुसानिम्माणाँथं मधुकोडुम्बरा 1 श्यत्य-पलाश-ककुम-बंशा-सर्ज-वृक्षाणां च त्वच उपसंहरेव
( सुचि, ३.६)
-द्वय-न., स्यूलस्स्ष्ममंद्देन दर्भद्दूयम्
(अह्डस्. १५.२४) दृ० 'दूर्भ.'
-पत्र-न., शस्त०, कुगपत्रतुल्यम्। तन्मानं व्यद्रुलं
रचकं ज्यद्नुलं फफलम्। वृन्तं ज्यस्रुलं (घ्यद्नुखं)

मध्ये＂तीक्ष्णाप्रं कुरापत्रार्धम कुलं दैैर्घ्यतः फलम्म । घृन्तं स्यात् क्यद्धुलं यस्य कुरापत्रं तदुच्यते＂। （इति हाराणचंद्ःः）कुरापत्रे तन्त्रान्तरं，＂बृन्तं स्यात् ग्यह्नुलं मध्ये कुरापन्रस्य लक्षणमिति＂ （चक्，）विस्तावणोपयोगि शास्रम्（सुसू．८．૪） －पुट－न．，वनस्पति॰ कुरापग्रम्（चक．१．१३）
－मुस्तक－न．，कन्दृविष०（ असंड．४०）
－मूढ－पु．，कुशाविरचितः पुटकः（ सुसू．४३．३）
－राग्या－बी．，दर्भशय्या（ सुचि，२९，१२）
－हस्तक－न．，संमार्जनी（चसू．१५．७）
कुशाग्र－न．，दर्भाग्रम्（असंड．१）
कुरादिपश्चमूल－न．，द्वव्यगण०，कुरा－काशा－नल－
दर्भकाण्डे－क्षव इति पश्वमूलानि（सुचि．३८．५१）
कुराएम्र－पु．，घनस्पति० क्षुद्दाम्रः（ असंड，२२）
कुरालिन्－पु．，वनस्पति० अइमन्तकः（घ．१．१९४）
कुशाटा－स्री．，शस्र० इृंद शाख्रं बदने स्रावे योज्यम्
（अह्हस．२६．१० अर्णनद्त）
कुआापन्रम्，आटामुखं चेति शस्नद्यमाह कुशाटा इति（हेमाद्रिः）
कुशाम्रशिा＋बी－ख्री．，फल० गुणाः－मधुरा，वातपित्तहरा， हिमा च（असंसू．५．३३）
कुशिक－पु．，कषि० हिरण्याक्षापरनामा（चसू．२५．१६） रोगापहरणचिन्तनार्थ हिमaतः पाॅर्थ समेतेणु महर्षि－ เवेकः（चस्．१．११）
－तरे－पु．，बनस्पति० जरणदुमः（रापरि．९．१३） कुरोशाय－न．，कुमुद्यम（घ．४．9५४） रक्कव्मम्（रा，१०，२४३ र．૪．१०）
कुशोदक－न．，कुरौः घढझ्शविधिना कृतमुद्कं कुरोदक्क शेयम्। प्रमेहे पेयत्वेनोपयुक्तम्（चचि：६．૪६）
कुष्कुण्ड－न．，वनस्पति० पललादिच्छत्रिका（चश़ा．६．११） कुप्र－न．，वनस्पति० कुलिजनम्，सुगन्धिद्धव्यम् । कोष्ट： एल्लादिगणे एकं द्रव्यम्（ सुसू．३८．२૪）सिराब्य－ धनान्तरमप्रवृत्ते रक्ते तव् प्रव्वर्तनार्थमुप्युज्यमानं द्व्यम्（सुसू．१४．३५）वातहराम्यझोपनाहोप－ योगिनां श्रेष्षम्（चसू．२५．४०）क्रमाराणां वपुर्मेंधाबल्ब्रुद्धि विवर्धकसुवर्णप्राइाद्ध्येब्वेकम् （सुशा．१०．६८）
शीतघम्नदेहे उपयुक्तम्（चसू．₹．२८）
भास्थापनोपगगणे एकं द्वृ्यम्（चसू．४．१३（२५） त्वग्रोगेब्ववचूर्णनार्थम्（चसू．३．१०）वातसंशा－ सनवर्गो द्रव्यमेकम्（ सुसू．३२．，6．）महाकपायवर्गो आ．को．सं． 25

लेखनीयगणे एकम्（चसू．४．९（३）शुक－ शोधनराणे दुष्यमेकम्（चसू．૪．१२（२०） ड़िरोरुजायां प्रदेहार्थम्（चसू．३．२३）गुणा：－ तिकं कट्वपं कफमार्तरक्ष（पिच्त ）जित् त्रिदोष－ विषकण्डूंश्य कुष्टरोगांश्य नाइायेत्（घ．३．५०） विसर्पविषकण्डूतिखर्जूददनुमं कान्तिकृच
（रा．१२．९८）
हिं．—कृ
म．－कोष्ट．
गु．－कुठ，उपलेट．
बं．—कुड．
त．－गोट्टम्．
फा．－कोक्नह．
रोग० बहिम्मार्गजरोगेवेकः（चसू．११．४९）
रक्तदोषजरोगः（चसू．२८．११）दीर्घरोगाणां श्रेष्टम्（चस्．२५．४०）（असंसू．१३．₹） पापरोगः（सुनि，५．३०）ठ्युत्पत्तिः－₹वगादीन् कुष्गातीति कुष्टम्（चनि，५．६）कालेन उपेक्षित यस्माप् संर्व कुष्णाति तदपुः（असंनि．१४．६） अधिप्रानम्－चतुर्थी ताम्रा नाम त्वक्，पद्वमी वेदिनी नाम स्वक्र（चशा．७．४）（सुशा．४，४）रोग－ हेतवः－ल्वह्मस्रीसजनवधपरस्वहरणादिभिः कर्मभिः कुष्ठस्य संभवः（सुनि．५．३०）गात्रसंस्पर्श－ नि：श्वास－सहभोजन－शाच्याऽsसनवस्त－माल्यानु－ हेप्रेनादि（सुनि．५．३४）शीवोष्णन्यत्यासम－ ननुपूर्य्योपसे वमानस्य तथा संतर्पणाक्यव्यवहार्यैब्य－ ल्यासं，मधुकाणितमत्स－लकुच－मूलककाकमाची－ सततमतिमान्रमरीण्णें च समश्रतः，चिलिचिमं च पयसा，हायनकयवकचीनकोद्धालक कोरदूष्रायाणि चान्नानि क्षीरदधितक्रकोलकुलत्थमाषातसीक्रसुम्भ－ स्नेह्वन्ति，पुतैरेवाsतिमान्र सुहितस्य च ध्यवाय－ ब्यायामसंतापानस्युपसेवसानस्य，भयश्रमसंता－ पोपहतस्य च सहसा शीतोद्कमवतरतो，विद्रंध चाssहारजातमनुद्धिस्य विदाहीन्यभ्य बहरतइइर्धि च प्रतिमतः，स्नेहांश्राइतिचरतस्रयो दोषा युगपस्त्र－ कोपमापद्चन्ते，लवगाद्यश्नत्वारः रैथिल्यमापथ्यन्ते， तेपु शिशिलेधु दोषाः प्रकुपिताः स्थानमधिगम्य संतिष्टमानास्तानेव खगादीन् दूषयन्तः कुष्ठान्यभि－ निर्वतैयन्ति（चनि．५．६）विप्रान् गुरून् घर्षयतां पापं कर्म च कुर्यतां कुषं समुपलम्यते（चचि．，6．6） तस्मिन् दक्षाध्वरघंसे वे़हिनां हव्रिध्याशाव कुछो－

त्पत्तिरभूत् (चनि, ८.११) खीपुंसयोः कुष्टद्रोषात् कुप्रोणितगुक्रयोः। यद्पत्यं तयोर्जातं झ्रेयं तदपि कुष्टितम् ॥ (सुनि. ५.२७)
नागाभ्रं भक्षिते सति मण्डल्कुष्षं भवति (र. २. ६) संप्रापिः一पित्तंश्रेप्माणौ प्रकुपितौ परिगृह्य अनिलः प्रवृद्स्तियर्गाः सिराः सप्रतिपद्य समुद्यू बाहां मार्गों प्रति समन्ताद्विक्षिपति, यन्र यत्र च दोषो विक्षिसो निःस( ख्व )रति तन्र तन्र मण्डलानि प्रादुर्भवन्ति, पूवं समुत्पब्नस्तचि दोघस्तन्र तन्र च परिवृ⿸्दि: प्राप्य अप्रतिक्रियमाणोऽम्यन्तरं प्रतिपद्य धातूनभिदूपयति ( सुनि ५.३ चनि. ५.६) दोषाः सिराः प्रपच्य तियग्गास्त्वग्लसीकासूगामिषं ख्रथीक्टल दूषयन्ति ततो बहिः संचरन्तस्त्वचो वैवण्ये कुर्वन्ति तक्कुष्ठमुश्रान्ति । कुष्डसंग्रासौ ग्रयो दोषा रसरकवइमांसाद्यश्सत्वारो दूध्या इति ससको द्वव्यसंग्रहः ( असंनि, १४.४; चचि, ५.s)
संख्यासंग्राप्तिः-तन्र द्विविधानि कुष्ठानि-महाकुप्टानि क्षुदक्षु्टानि च, तत्र सस महाकुष्टान्येकादश भ्षुद्धकुष्टानि एवमप्टाद्रा कुष्टानि भवन्ति, तत्र महाकुष्टानि-अरुणौनुम्बर-ऋप्यजिह्व-कपालकाकणकपुण्डरीकबद्रुकुष्टानीति क्षुद्रकुष्ठान्यपि स्थूलारुक्कं महाकुष्ठमेककुणं चर्मदलं विसर्पः परिसर्पः सिघं विर्चर्चका किटिभं (मं) पामा रकसा चेति, सर्वाणि कुष्टानि सवातानि सपित्तानि सह्हेष्मकाणि सक्रिमीणि च भवन्ति ( सुनि. ५.५) चरकसुश्रुतयोः कुष्टनामभेदः-चरके महाकुष्ठं मण्डले भ्रुदक्षु्टानि भलसं विपादिका शतारुपी विस्फोटश्रमेदलं चेति, सुश्रुते महाकुष्टमरुण, क्षुदकुष्ठानि स्थूलारुण्कं महाकुष्टे परिसर्पो विसर्पों रकसा चेति (अढ़नि. १४.३०) पूर्वरूपाणि-अस्वेदनमतिस्वेद्नमतिश्रक्ष्णता पारुण्यं वैवर्णयं कण्डूर्निस्तोद्य सुप्तता परिद्दाहः परिहर्यो लोमहृर्षः खरत्वं गौरवमुप्गायने खयधुर्वीसर्पागमनमभीक्ष्णं च काये कायच्छिद्देपूपदेछः पक्वद्ध्धद्टभग्नक्षतोपस्ललितेधतिमांत्र बेदुना स्पल्पणानामपि दुप्टिरसंरोहणं च (चनि. ५.6; चचि. 6.9२); दोपभेदेन कुष्टम्रकाराः-वातेन कापालं पित्तादौनुद्बर्बरं कफान्मण्डलाख्यं विचर्ची च चतपित्ताहक्षाख्यं बातश्रेष्मणश्रमैंककुप्टकिटिभसिधमालसविपादिका: श्रेव्मपित्ताद्दुशतारुपीपुण्डरीकविस्फोटपामचर्मदलानि सर्बदोपेम्यः काकणम् (असंनि. १४)

वातजकुष्टलक्षणानि-रौक्ष्यं शोषस्तोद्: घूल: संकोचनमायामः पारृ्यं खरभाबो हर्षों इयावारुणत्वं च (चचि. $6 . ३ ४)$ पित्तजकुम्हलक्षणानि-दाहो रागः परिस्रबः पाको विस्नो गन्धः के कोड्र्दपतनं च (वचि. ५.३५) कफजकुष्ठलक्षणानि-श्वैत्यं झौस्यं कण्ड्: स्थैयममुत्सेधगौरवस्बेहा जन्तुभिरभिभक्षणं केदेश्र (चचि. ७.३₹); सतमद्दाकृष्टानां कमेण लक्षणानि-यत्कृष्गार्गकपालगं रुक्षं परुपं तनु तोदबहुलं विषमं तत् कापालं कुष्टम्। यद्दाहकण्ड्रहजारागपरीतं लोमपिअराुदुम्बरफलाभासं कुष्ठमौदुम्बरं, यच्छेतं रक्तं स्थिरं स्यानं स्रिग्धमुत्सन्नमण्डलं कृच्छूमम्योन्यसंसक्तं कुष्ठं मण्डलं, यत्कर्करां रक्तपयैन्तमन्तःइयावं सबेदृनं ॠध्यजिब्बसंस्थानं तट्यपजिब्नमुच्यते। यत् श्थेतं रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकद्लोपसं सोत्सेधं सद़ाहं च वस्पुण्डरीकम्। यच्छेंतं ताम्रं तनु तथा घृष्टे सति रजो विमुझल्यलाबृपुप्पवर्ण तस्सिसं प्रायेण चोरसि भवति । यत्काकणन्तिकाबर्णमपाकं तीवबेदद्नं त्रिदोषलिम्नुयुं तक्कुषं काकणं नैव सिध्यति (चचि. ५.१४-२०) वातेनारणाभानि तनूनि विसर्पीणि तोद्भेद्वस्बापयुक्तान्यर्णानि, पित्तेन पन्तोदुुम्बरफलाकृतिवर्णान्यौडुम्बराणि, ॠप्यजिह्बाप्रकाशानि खराणि ॠप्यजिद्वानि; कृष्णकपालिकाप्रकाशानि कपालकुछुणनि; काकणन्तिकाफलसहशान्यतीव रक्तकृष्णानि काकणकानि; तेषां चतुर्णामप्योषचोषपरिदाहधूमायनानि क्षिप्रोश्यानप्रपाकभेद़ित्वानि क्रिमिजन्म च सामान्यानि लिख्नानि । पुण्डरीकपत्रप्रकाशानि पौण्डरीकाणि क्षेप्मणाइतसीपुष्पवर्णांनि ताम्राणि वा विसर्पोणि पिडकावन्ति च ददुकुष्टानि तयोर्द्दयोरव्युस्सन्नता परिमण्डलता कण्दूर्विरोत्थानत्वं चेति सामान्यानि रूपाणि ( सुनि. ५.6) महाकुछेपेतेपु सामान्येन त्वक्संकोचस्त्वर्भेद्स्त्वविवदारणं स्वक्वपनं अइसादैश्रैतानि लक्षणानि भवन्ति (सुनि. ५.८) ध्रुदकुष्टानि-यद्स्वेद्नं महावास्तु मस्यशकलोपमें तदेककुष्टम्। चर्माख्यं बहलं द्विचर्मबद्यच्छ्यावं किणखरस्पस्त परुषं तस्किटिभम् । यत्पाणिपादस्फुटनं तीववेद्रनं तद्वैपादिकम् । यर्कण्डूमन्दि: सरागैश्व गण्डैयुयुंच तद़लसकम् । यत्सकण्डूरागपिउकमुद्रतं मण्डलं तद्दु । यद्रत्तं सकण्डु सस्फोटं सल्गदलति तर्च्चर्मदल्म् ।

संस्पर्शासहं च तर् । श्वेतार्गइयावाः कण्डूलाः विडका यन्र सा पामा। ये स्फोटाः श्वेतारगभासः स्युस्तनुत्वचश्र ते विस्फोटाः। यद्नंत्त इयां सदाहारित बहुम्रणं तच्छताशः । सकण्डृकाः इयावाः बहुस्तावाः पिडकाः सा विचर्चिका । (चचि. ७.२१-२६) येन शरीरां कुण्गारणणं भवेत्तदेककुष्ट् । येन कण्डूः ब्यधनौषचोषाम्तलेयु भवन्ति तचर्मददलम्। यत्सर्वंतो विसर्पघरसर्पति इच्रक्तमांसाम्यभिभूय मूर्छ्छांविदाहारतितोद्वाकान् करोति स विसर्पः । याः पिडकाः स्रवन्न्यः शारीरे शंनैः सर्पन्ति स परिसर्पः। यत्र्रायशा ऊर्च्वकाये कग्डून्क्नितं श्रेतमपायि च तस्सिध्म विद्यात्तनु च। या राज्योडतिकण्डूतिरुजो रुक्षा गात्रेपु भवन्ति सा विर्चार्चि । या कण्ट्रमती दाहरुजोपपना पाद्रतता च सा विपादिका। यत्त्रावि बृचं घनसुम्रकण्डु स्तिग्धकृषणं च तस्किटिभम् । सास्राबकण्डूपरिदाइकाभि: अणुकाभि: पिउकाभिर्युक्ता सा पामा। स्फिक्पाणिपाद्ग्रवैः स्फोटैः सदाहैरतियुक्का सा कच्दूर्निर्थुप्या । शारीरे या कण्ड्बन्चिता पिढका संस्राबहीना च सा रकसा (सुनि., ५. \&-१४) सतथातुगतस्य कुप्टस्य कमेण लक्षणानिकुष्टे त्वचि समाभ्रिते सति स्वर्शाहानिः स्वेद्नसमीपत्कण्ड्रें वैवण्यं सुक्षमावश्व भवति। कुष्टे शोणितसंश्रिते सति ₹वक्स्वापो रोमदृर्पः ₹वेद्स्याभिप्रवर्तनं कण्डुर्विपूयकक्षैव भवति। बाहुल्यं वक्त्रशोषः कार्कइइं पिड्रोटूमश्य भवत्वति। कुषे मांससमाश्रिते सति तोद्: स्फोटः स्थिरवंं च। कुषे मेद्ः समाभिते सति द्रौर्रन्ध्यमुपदेहेश्य पूयः क्रिमय: गात्रभेद्नं च भवति। कुष्टे ह्यस्थिमज्जसमाश्रिते सति नासाभहोडक्षिरागश्र क्षते क्रिमिसंभवः स्वरोपघातंश्र भवति (सुनि., प.२१-२५) उपद्रवाः-दोषभेदेन कुषोपद्वाः-वातजाः इयावारुणवर्णत्बं, पर्पता, रैक्ष्य-शूल-शोष-तोद-बेपथु-हर्प-संकोचाडsयास-स्वम्भ-सुति-भेद्भनाः । पित्तजाः-दाह-सबेद-क्लेद-कोथ-स्राव-पाक-रागाः । हुषप्मजा:-श्शेत्य-रैत्य-कण्र्द-स्थैर्यगौरबोल्सेधोपस्नेहोपलेपाः । सर्वसाधारणा:अ₹्लभेद्दः, ग्रस्तनणमझावयनानां पतनानि, तुष्णा-उ्वराडनीसार-दाह-दौर्बल्य्याडरोचकाऽविपाकाः । क्रिमयस्तु-स्वगादींश्रतुरः सिराः-स्नायु-तरुणास्थीन्यप्याद़दते (चनि. ५.१०-११) कुष्ठे

रिप्रलक्षणनि-कायेऽल्रमपि संस्पृष सुभृदुं यस्य दीर्यते। क्षतानि च न रोहृन्ति कुष्टृमृस्युर्टिनस्ति तम् ॥ (चइ. ५.9४); कुषं विर्शीर्यमाणाइं रक्तनेन्रं ह्तस्वरम् । मन्द्रार्ग्नि जम्तुभिज़ुधं हृन्ति तृष्णाडतिसारिणम् ॥ (असंशा. ११); नझस्याज्याबसिक्तस्य जुह़तोडग्रिमर्नर्चिपम्। पद्मान्युरसि जायन्ते स्वपने कुष्टैर्मिर्युतः ॥ (च5. ५. १५) कुष्टे साध्यासाध्यता-प्रभिब्ं प्रसुतांत्रतं च रक्तनेन्र हृतस्वरम्। पद्यकर्मगुणातीतं कुष्टा हन्तीद कुष्टिनम् ( सुसू, ३३.९) महाकुप्टानां महलं क्रियागुस्त्वमुत्तरोत्तरं धात्ननुप्रवेशादसाध्यत्वं चेति (सुनि, ५.6) कपालकुष्टोटुम्बरकृष्टमण्डलकुषपर्येजिह्बकुष्टपुण्डरीकक्रुष्टसिध्यकुष्टानि साध्यानि । काकणकुष्टमसाध्यम् (चनि. ५.८) जन्मान्तरेडपि कुष्टस्यानुबन्धो भवति (सुनि ५.३१) कुप्ट-चिकित्सा-आहाराचारयोः प्रोक्कामास्थाय महत्तीं क्रियाम्। औगधीनां विशिप्टानां तपसश्श निषेवणाव् 11 यस्तेन मुच्यते जन्तुः स पुण्यां गतिमाप्नुयांत् (सुनि. ५.इ२) हरिद्दागोमून्रयोगो मझ्जिषादियोगो लाक्षादियोगोडरिप्टसतपर्णयोगः, पिष्पलीमून्रयोगाश्रिन्रकगोमून्रयोगस्तिफल्लघृतयोगो, निम्बक्राथः, खद्विरयोगः, स्नानाँ्थ रोध्रादियोगस्विवृत्योगश्वाऽ कीदियोगो, लाक्षाद्दितैलं, कारभमून्रयोग आरव्वधाद्विसिन्दघृतयोगो, गोमून्नयवतिक्तसिद्दघृतयोगो, रसाअ्जनगोमून्नयोगो, लेपाँथ विविधा योगाः ( सुचि.S) सरलपीतदारुरिंशापागुस्सारसहा दद्नुकुप्रकिटिभपृपयुज्यन्ते (सुचि. ३१.५) कुप्टे शोधनमाचर्यकम्-मासान्मासात्कृष्टिनं विरेचयेव् । त्रिरात्राव् त्रिरात्राप् नस्यं द्याप्। पक्षातपक्षाच्छर्दनान्यम्युपेयात् 1 रक्तसोक्षणं च वर्षस्य द्वि: कृत्वाडल्पाल्पमेन स्राबयेत् ( सुचि, ९) पथ्यापथ्यम्-असेब्याः पदार्थाः-मांसं, वसा, दुगं, दृधि, वैलं, कुलत्था, माषा, निष्पावा, इक्षु, पिपविकाराः, अम्लं, विर्दा हाहारोडध्यश्रानमजीणे, विदाह्यभिष्यन्द्धि, दिवासुसिर्य्यकायः सुरासेवनं च। विहितानि पथ्यानि-त्वग्दोषी शालिपथिकयनगोधूमकोद्रवइ्यामाकोड़ालकाद्दीन् पुराणान् भुछीत। मांससात्य्याय लगणाय मेद़ोरहितं जाइलं भांसं द्रेयम् । अभ्यद्यांथ्थ बत्रकतैल्गुपयोज्यम् । उत्सादनाँ्थ आरगबधादिकपाय उपयोक्तल्यः। पानम्परिषेकाइबगाहेपु स्वदिरकपाय उपयोज्यः। अपि च

२२८ [कुक्ुठार] आयुयुंदीय-शाव्दकोशः [क्षमान्तपपर्पी ]

नीचरोमनबलवं, भ्रान्तत्वमौथधतत्वर्तम् जाल्येयम् ( उनि. ९) संदृर्भाः-(चसू. १.११२५.२८ वरा. ७) (चनि. ५.८ चनि. ५) (चह. ५) ( घुनि. ५) ( गुसा. र) ( असस.
 (असंसू. १३.१६-२६) (अंबनि. १४) (अंबंगा. ११.9२) (अहुनि. १४ का.) कुणचिकिसा (र. २.द ₹.५३ १२.८ २२.१५८)
 किलासं बाएलं भवेव। निर्दि द्यमपर्बावि त्रिधात्अउसंत्रयम् ।। बातादक्षारुण पित्तातात्रं कमएपत्रत्र्। सदाहंक रोमविम्येंसे कफान् श्षेत घनं

 भोज:-" कित्रं ददू द्विजिध बियात्र दोपज घणजं तथा। तथा मिप्योपचाराक्दि पणस्य मणजे स्मृतम ।।

 यदेहे बननिलादिज्ञम" ( मा)
-कुठार-कु, पारदयोग० पारदः कर्ममात्रो, हौ कमीं
 स्वसैः संमर्य गिपल्ल्यामलक्कीवचामरिचनिब्नान कर्रमात्राज्त वस्सनाभं श्राणमाश्रं श्षेतजीरकं कर्पांघ
 राजरसे बिलेध घटे पचेत्र। चणकमात्राश्र्व गुरिका:




 निक्ं च ताम्रभस्, हूत्येतस्सर्व मुुपताभ्यां
 पश्यं मुपृत्युडास्तद्धावे गुडोदूनो दाहे सति पाताङगाह्हीमझुप्वपघघान्यकानां सितायुक: करेमितः क्वाधो, वान्निद्वाहे च नागबलामूलं; फलं गलस्छुघनिनाशनमम (र. २०.१५०-१५५)
-केतु-प., बतस्सति० भूम्बाहुल्यम् ( रापरि. 又.२₹६) -छन-वि., द्वव्यगण० कुषहरो महाकपायवर्गो एको गणः, द्वव्याणि कुप्ठ््नानि (असंसू. १५.१८) सदिराभयामएकहरिद्रारुष्करसक्पपर्णारग्रधकरवीरविउन्नजातीप्रवाला इति दृरा (चसू, ४.११ (१३); असंसू. १५.9८)

पु., न., वनस्पति० खद्विःः (चचि. २३.५४)
हिमावर्ली (रापरि, ६.१८)
पटोलः (रा. ३.७४)
(-घनी )-ब्री., गनस्पति॰ काकोहुम्बरिका (रा. ११.१४२)
-चिकित्सित-न., अफ्यायसंज्ञ०(चचि, अ; सुचि, ९)
-ज-पु., कृमि० रोणितोन्नवः, कुष्टाज्जातोऽहइयोऽयं
कृमिर्दुश्रिकित्स्यो नत्वसाध्यः (सुउ, 4र.94)
-तैल-तैल० कुप्षचूर्णयुक्तं तैलं कफविसमेंडम्यदाओथे
उपयुक्कम् ( काखि. १४) नवजातब्नालस्य नाभ्युपचारं उपयुक्तम् ( असंड. १)
-तोद्न-पु., वनसति० गद्रिः (रा. ८.३६)
-द्योप-पु., कुष्हरोगः (सुनि. प.२く)
-द्योयापहा-त्री., बनस्पति० ब्बाकुची (रा. र.२२८)
-नारान-पु., वनस्पति० सर्षपः (रा. १६,६द)
वाराहीकन्द्: ( $6.9 ३ 4)$
पारद़योग० पारदगन्धकमाक्किकतान्रझिला जत्त्रम्लन बेतसानप्टमांसगुडेन संमर्ध गुट्रिकाः कुयांत्। अनुपानं घृतं मधु च 1 फल-राताखकुष्टनाशनम् (र. २०.३०) पारदभस्म द्विनिष्कं, गन्धकं चतुष्पलं, सार्धचतुष्पलं चिन्रक, याकचीवीजनूर्ण चनुविंशतिपलं, मरिचं दादृशपलं सर्यमेकत्र संयोजयेत्। अनुपानं मधु। फलं सर्वकुप्ठविनाइनम्

$$
\text { (र. } 20.906)
$$

-नाशिनी-ली., काकमाची (रा. ૪.३६) बाकुची (ध. १.१६६)
निशाच-पु., योग० महानिम्बस्य सांरण गन्धकपिटिं संमर्ध्य गुइची याकुची म्रियद्नुन्रिफलासंयुतां तां चाडsयसे पात्रे न्यसेत् । मान्ना तोलकम्। उपयोगो भक्षणं लेपश्र। कालमर्याद़ा मासपद्इम । फलं कुष्टनाशः कान्तिवृधिश्बिश्र (र. २०.६१)
-विध्वंसन-पु., लेप० पारदुट्कणगन्धार्कपिप्पलीकुष्टचन्दृनानि मातुलुजरसेन संमर्ध विलेपयेत् । लेपोयं क्रुष्टनाशानः (र, २०.४८)
-वण-पु., कुष्टरोगजन्यो घणः (सुचि. २.३४)
-सूद्न-पु., वनस्पति० भारग्वधः (रा. ८.३३४)
-हन-पु., गनस्पति० पदोलः (ब. १.५०)
-हन्तृ-पु., वनस्पति० हुम्तिकन्द्ध: (रापरि. 6.३६) कुप्टान्तपर्पटी-ब्री., पारदयोग० समानाः पारदग्रन्धकताम्रवस्सनाभा:, सर्वेषां नुल्यः पुनर्गन्धक इ्त्येवान्संगृद्यु किंचिद् विघद्टयेन् । धृताम्यके लोढपात्रे
[कुषारि] आयुँवैदीय-शब्द्रोशः [ कुहक] २२९

याबद्रवं पचेद् । रम्मापन्रेडथवा पदे पर्पटीं पातयेत्। मात्रा एकमाषः। अनुपाने निष्कैंक बाकुचीचूर्णम् । फलं गजचर्मनाशः (र. २०. १७४)
कुष्टारि-पु., बनस्पति० पटोलः (रा. ३.८४)
खद्विशः (रा. ८.३२)
सनिज० गन्धकः (रा. १३.१६७)
ली., वनस्पति० अ्रमरारिः (रापरि. 9०.४१)
कुप्टित-वि., संजातकुष्टम् ( सुनि, ५-२८)
कुष्माण्ड-पु.. वस्झीफलशाक० नूव्माण्डम्
(अह्हसू. ६.८6)
-तैल-न., मधुरतैलवरों णुकं तैलम् (सुसू. से. १२०) नु० ' मधुरतैल' $^{\prime}$
कुसुम-न., देवक्कुसुम्, बनस्पति० लबदम् कर्णिकापातने लेपनार्थमुपयुज्यते ( युक. ८.१३६)
-धन्बन-पु., वनस्पति० मद्रनः (असंचि. ९)
कुसुमाधन-न., भैषज्य० पुप्पाअनम् (घ. ३.१६२)
कुसुमाण्डक-पु., धान्य० शालिभेद्: (अहुसू. ६.२) द्न० ' शालि."
कुसुमायुधरस-पु., पारदयोग०, बृध्ययोगः, पलन्दूयं पारदं, चतुप्पलं गन्धकं, पादन्यूनपलं स्रर्णभस्म, स्वर्णविमलामाक्षिकेपु प्रत्येंक पलद्वयम्, लोहकान्तलोहमण्ड्रकृष्णाभ्रकमखनां ग्रत्येकं कषै, सर्षमेकत्र मूपायामाच्छादनरहितायां संभृत्य वालुकायस्रे पाचयेत्। पचनसमये न्वाही-चासा-गजपिप्पही-झुण्ठी-त्रिकटुमेषशृा्नीनिर्गुण्डिकामुश़लीद्धस्तिशुण्डीचित्रकाणां द्वान् द्याव् । पाकान्ते पुनरेतैद्रावै: संमर्ध लघ्घुपुटं द्याप् । मात्रा वद्धन्रयम् । कालमर्यादा मासत्रयं, पश्यं कधुराहारो, फलं सुरतभोगसामर्थ्य्यम् (र. २७.३७-૪२)
कुसुमासब-न., मधु (घ. ६.२₹₹)
कुसुमाल्र-पु., देवता० काम:, हुा्राररसस्याडधिद्वेवतम्
(र. २७.३३)
कुसुम्भ-पु., न., तैलधान्य० (चसू. १३.9०)
रसे पाके च कटुकं, कफमं, विद़ाहिभावद्धितम् (सुसू, ૪६.४८)
रूक्ष वातलं रक्तपित्तकफापहम् । (ध. ६.११९) अस्य पत्राणि शाकत्वेनोपयुज्यंते। फक्ञीचिक्ल्यादिगणे। (चसू. २७.9०9) अर्शोरोगनिवृत्तये उपयुक्त कुसुम्भशाकम् (र. १५.८६)
हिं. -कईई, कुसुम.
म. -कर्डई.

गु. —कुसुंबो.
बं.-कुस्यमूल,
त. 一चेन्तुरक्कु, चेन्तूरकं.
फा.-गुलेमास्कर. ससकदाना.
-तैल-न., कुसुम्भस्य तैलम् । गुणा:-उव्मं, विपाके कटुकं, गुरु, विदाहि, सर्बंदोषप्रकोपणं च (चसू. २७.२९३) (ध. ६.१३४) रक्षपित्तकरं, तीक्ष्णमचक्षुण्यं च (सुस्. 84.999) कुसुम्मतैलमज्ये संस्थापिता दुतयश्विरकालं विष्टन्ति (र. ४.6८) कृमिहारि, तेजोग्रलापहं यक्ष्ममलापहंं पुप्टिबलक्षयकरें सद् च, छृे्टेः कण्डूमपि करोति (रा. १५. १८.९) प्रमेहनाइनम् ( सुचि. ३१.५)
-बीज-न., कसुग्भजं बीजम्
(अहासू. ६.2४)

- इनेह-पु., कुसुम्भबीजोन्नवओोःः, क्रसुम्भतैलम्, स्थाबरस्नेहानामहिततमः (चसू. २५.३९) क्रुंसुंभतैलम्
कुसुक्भक-पु., वनस्पति० कुसुग्मम् (र. ११, ५२) न., शालिपर्णी (ध. १.८३)
(कुसुग्मका )-स्बी., वनस्पति॰, दारहृरिदा
(घ. १.५8)

कुस्तुम्बरी-स्री., बेनस्पति० धान्यकम्, ' कोथिबीर ' इति लोके ख्यावं, व्यद्ञनोपयोगि शाकम्, पुष्पफलोपेतो हरितधान्यविटपम्, आर्दोंक्रतुम्बरीत्युध्यते। आर्दाक्तुत्बरीगुणा;-सक्ष्यक्यक्जनभोज्येपु विविधेणवचारिता, स्वादुसौगन ध्यह्यद्यतां कुर्यांत्। डुक्काकुस्तुम्बरीगुणाः-किंचित्कटुका तिक्षा मधुरा पाके, स्विग्धा, तुद्वाहनारानी, दोषघी, खोतोविशोधनी च। संस्कारार्थमनेकधा कृताब्येपूपयुज्यते ( मुसू. ૪६.२३०) चर्छार्देशमनार्थमुपयुज्यते (सुड. ૪९.₹० असंसू. १५.२८)

कुस्तुम्बरु-न., बनस्पति० धान्यकम्, कुस्तुम्बरी (चक. १.२३; सुसू. ૪६.२२१ सुचि. २०.३८; सुड. ३९.१6२; सुस. ३く.40; र. २८.40; ย. २.ई३)
कुस्तुम्बुर-न., वनस्पति० कुस्तुम्बुरी ( सुस्. ३८.५०) कुह-न., वनस्पति० यद्रम् ( घ. ५.३६)
कुहक-पु., शास्तहीनः परमविश्वासकारको, मायावी,
अन्ये तु विस्मापक: द्म्माद्ययोगादविस्मापक-
कागयदिवेशः ( सुसूड, १०.३)

प्राणि० मण्डूकः, तेन द्वस्य पुरुपस्य दंशो कण्डूर्भवतित, मुखात् पीतफेनागमश्र
( सुक. ८.३१) द०' मण्ड्रक: ?
कुहर-न., विवर्म् (र. १०,42)
कृचिकर्णक-पु., कर्णारोग० (असंज. २१; र. २४.१) गर्भानस्थाग्रामेत्र वाताव् संकुचिता कर्णाश्कुली
( इंदु असंड, २१)
कृचिका-खी., शख्र० (र. ५.२२)
कूचीका-प्राणि० बिलेशयः (असंस, $6.6 \xi$ )
कृज-पु., अच्यक्कचनन कृजनम् (सुड. 4५.१३)
कृजन-न., एक्षण क कण्ठेनाडठ्यक्तराबदोचारणम्
(सुड. ३२.३ט) अच्रकृजनम् (चइ. १०.२०)
कृट-पु., उनतभागः (चचि. ८.२०)
-पाकल-पु., रोग० सक्विपातज्ञरः, स समैदे़चेः प्रकुपितः सल्वियातः (का, क.-विशेषकल्प०) गजस्य पैच्तिको ज्रःः (वैशसिं.) अचिरेण वैकृतविवर्तद्वारण: कलमं कठोर इव कूटपालक:
(मालतीमाधवे. १.३९)
-शाल्मलि-ख्री., रोहितक: (ध. ५.१३०)
-स्थ-पु., न., ब्याघनखः (ध. ₹.६०)
फृटन-पु., वनस्पति॰ टिण्टुकः (रा. ३,१४३)
कृटरणा-त्री., वनस्पति० त्रिद्युत्, इयामा (चक. ७.૪)
कृटागार-न., वर्तुलाकारं गृहं जेन्ताकस्चेदार्थम्। (चस्. $9 ४ . ४ ६$ ) अन्ये तु वस्यादिकृतं संचारिगृहं क्टागारमाहुः (चशा. ३.१४)
कृणीत-बि., निमीलितम् (सुड. ६.२६)
कृनटी-खी., खनिज० मनःशिला (र. १₹.५र)
कृप-पु., मृत्तिकेपकाद़िभिंबंद्डोडसोपानो जलाइय:
(सुस, र4.8; चस, 2v.298) सातम् (असंस्. $2 \%$, १₹)
(कृपा)-ल्री., बनस्पति० दधिपुप्यी (रा, ५,२०४)

- स्वेद्-ु., ₹वेदु० स्वेदुनार्थ शयनविस्तारं क्पर्प कुसा तस्योपरि निहितायां खट्वायां स्थितः कूपस्थेनाडमिना स्वियते (चसू. १४.३२; असंसू, २६.१३) कृपिका-त्री., काचकूपी (र. 2.906 )
कृर-पु., कुलाल० अक्षम, अन्रम् ( ईंटु: असंड. ४ง पृ. ४०८)
कृर्च-पु., कुत्विका (सुश्ञा. 4.४०, चचि, 6.40 ) पु., न., शाख० (चचि. 6,4०)
' सूची करण्च:' इत्यपरं नाम (अहुसू. २५.२२) शारीर० कूर्चसद्शा: कृर्चाकृतयो वा स्नाखादिविशोयाः 1 ते च पट्-हस्त-पाद्रीवामेड़पु, हस्तयोंऔ़ं पाद्योदोंों, ग्रीवामेढूयोंरेकैकः (सुशा, 4.9₹) मर्म० सह्नया-प्रतिशासमेकेकमिति चत्तारि, स्थानं क्षिप्रस्योपरिएादुभयतः कूर्चों नाम । तत्र बिद्वे सति पाद्स्य अमणवेपने भवतः । स्नायुमरंदंध चतुरह्बूल्>्रमाण वैकल्यकरं च
(सुशाड, ६.२૪ असंशा. 6.४)
(कृर्चा )-ल्ञा., शारीर० कूर्चः, संस्यातः पट्र
(सुशा. ५.६) द्विचस्नारिंशत् (काशा.) दृ० 'कूर्च
-शिरस्-न., मर्म० सहुया-प्रतिशासमेकैकमिति चत्वारि। स्थानमू-गुल्फसन्धेरधः, अधः शाखायां, तथैव मणिबन्धसंधेरध उर्वंशाखायामुभयतः कृर्चशिरो नाम। वत्र विद्वे सति रुजाशोफों कायुमर्मेद्रमेका हुल लग्रमाण वैकल्यकरं च
(सुशा. ६, २४ असंश्या, s.४)
-रीर्पक-पु., चनस्पति० जीनकः (ध.१.१२₹)
-शेखर-पु., वनस्पति० (घ. $4.6 \%$ )
कृर्चक-पु., न., कुश्विका (सुचि, ६.८)
दस्तकाप्याडग्रिमो भागः (सुक. १.צ८)
कूर्चन-न., जर्जरीकरणसाधनम्, शिलापुत्रकमुसलादि (चचि. 9.86 )
कूर्तास्थि-न., शारीर० कृचसंश्रितानां पश्बानामस्ष्नां नाम 1 बध:शाखायां पज्ञद्राडहुल्यस्थीनि, तलकृर्चगुल्फसंश्रिवानि द्श, (तले चत्वारि कृचर्स्थीनि पंच, गुल्फास्थि एकं, ) पाप्णयंस्थ्येंक, जह्धायां हे, जानुनि एकम्, एंकं च ऊहनलकमिति त्रिंसदस्थीनि अवन्ति (सुशा. 4.98) कृर्चिक-पु., आहारद्व्य० क्षीरेण समं दुधि तक्रं वा पक्रम् । गुरु च एतत् (चस्, 4.99 )
( कृर्चिका )-र्न्री., विश्नशितं क्षीरं घनत्नमापश्नम् ( सुसू. ४६.४०३) विग्रथितं तक्रम्। पिच्तक्रकोपकारणम् (सुस. १.29) अतिसेवनं विसर्पहेतुः (चचि. 2.9 .9 ) बल्या गुकनिद्धाकफकरा विएंभिगुरुदोपला च (अहस्, 4.89 )
भूमिशयम्राणि० संकुचः (चस्, २७,३८)
-मस्तु-न., आहारद्र्य० दझा सह पयसि पक्ष यन्मस्तु तत् कृर्चिकमस्तु। केवलस्य दसः यन्मस्तु तत्राकृतमस्तु (चचि. १२.२९)

कृर्पर-पु., -आारीर० प्रयन्नमेक्रम् ( युरा. ५.४) भुजमघ्यं कुहाणिकः ( सुसू, ३५.१२)
" कफोणि: क्रहुणी " इृति लोके ( सुशा. ६.२४) क्पर्परसन्धिः कोगम्रकारकः ( सुरा. ५.२6) कूर्परसन्धिस्थाने एुकोऽस्थिसंघातस्बैैैैकः सीमन्तः
( सुगा. ५.१६-१५)
-मर्मन्-न., शारीर० प्रकोष्टबाहोोः संघाने कूर्परं नाम मर्म। तन्र विनेद्दे सति कुणि: सहुचितबाहुमध्यो भवति। (ड०) वैकल्यकरं ड्यद्रुछग्रमाणा संधिममेंदम् ( गुरा. ६.२४) (असंशा. ५)
कृर्म-पु., वारिशयग्राणि०, कच्छप:, स तु पादिधु श्रेष्टो, नानाविधो नर्तुल्दीर्घमहद़ादिभेदेदेन (उसू. $\gamma ६$. ३३३; १०९) अस्पाण्डानि बारीकरणार्थमुपयुक्तानि (२६.२६)
हल. -कहुवा.
घं. -काछिम.
म.-कासव.
तालुगतरोग० मांसकच्छवः आलेल्योऽवस्थाभेदेन
च कूर्मः छेद्योडपि ( उसुचि. २२.५6)
-कपाल-पु., कृर्मप्षपम् ( इंड. असंड. २८.)
-पित्त-न., कूर्मस्य पित्तम् । अझ्काराभ्थमुपयुज्यते (सुड. 96.98)
-मषी-त्री., कच्छपस्य मषी। अन्तर्धूमदर्ध्यस्य कच्छपस्यद्युदतैल्खुता मषी, गण्डमालादिव्न्भ्यदाथं प्रयुज्यते (अमंं, ३५)
-मांस-न., कच्छपमांसम् । तन्मेधास्टृतिकरं सोषथंतं पथ्यं च (चसू. रे७.८૪)
-रोग-पु., कच्छपाकारः शोथ:, कमठरोगः यकृत्हीहबृद्धि: (र. १८.२०Q)
-रीर्षक-पु., वनस्पति० जीवकः (रा. ५.१५४)
कूर्माकार-वि., कूर्मस्य इव आकारो यस्य, बहिर्गोलग्रकारमिल्यर्थ: (चशा, ८.49)
कूर्माक्रति-वि., कूम्माकारम् ( असंशा. ८.३२)
कूलचर-वि., कूलं नद्यादितटं तत्र चरन्ति भक्षयन्ति अ्रमन्ति च ये ते पराब: कूलच्चराः। गज-गाबय-महिष-रर-चमर-सूमर-रोहित-वराह-खक्नि-गोकर्ण-काल-पुच्छकौन्द्द-न्यद्ररण्यगवयप्रभृतयः। तेषां सामान्यगुणाः-रसपाकयोर्मधुराः झीता: स्तिर्धा बल्या गृष्या मुन्रला कफर्ष्धना वातपित्तहराश्र ( सुसू. ४६.ऽ४)
कूलच्छाया-ब्री., क्लूं तीरं तच्छाया (अहसू. २.४१) कूलित-वि., पक्वम् (युड. $\gamma ०,<6$ )

कूलेचर-पु., आनुपप्राणि॰ कूले चरतीति (ध. परि. १) बुलायगण्डदाराइचमरीवारणादयः कूल्लचरा: (रा. १९..२२१ पान २००) (रा. १७.१6) गुणाः-मधुराः रीताः स्रिश्बाः मरुत्पत्पहरा, तृष्या बल्यवद्दा:, शुक्राब्याः, क्रेष्मवर्धनाः
कुइमाण्ड-पु., भूताधिपति० (असंड. ©)
द० 'भूत्ताधिपति'.
कृप्माण्ड-पु., न., वनस्पति० फलर्राकं, वह्हीफलं, गुणाः-वातपित्तजित, बस्तिशुद्धिकरम्, वृष्यं, हृंधं, चेतोविकारजित् ( घ. १.१८૪) स्वाडु मूत्राघातहरं प्रमेदशमननं कृच्छ्शइसरीच्छेदलं विण्मूत्रल्लपनं तृषार्तिशमननं जीर्णान्नुप्टियदें चृष्यम् अरोचकहरं बलंय पित्तापहं च (रा. ५.२७०) श्राक० पष्वं तु एवत् मधुराम्लं लघु सृथमुन्रपुरीषं सर्वदोषनिबई़ेण च (चसू. २७.११₹)
हिं. -पेठा, कोहडा, कोहला.
म.—कोहळा.
गु.-दार कोहोक्कु, भुछ कोक्धु.
वं.-कुमडागाछ्छ.
त.-कलियाणमूनुणि.
( कृभाण्डी )-बी., बनस्पति० कृम्माण्डम् (घ. १.१८३)
-खण्ड-न., योग॰ कृव्माण्डरसस्य पल्यातं, समभागं गोक्षीरमामलकीचूर्णं च अप्पलं लघु पचेत्, यावत तत् पिण्डिते भवेत्। अप्षपलां च सितां निक्षिपेत्। मात्रा पलार्धम् । फलमम्लपित्तं क्षपयति
(र. १८.२२૪)
-तैल-न., तैल० गुणाः-रीतलं गुरु बातपित्तहरं केरयं प्रेष्मलं च (असंसू ६.90९, ध. ६.१४२)
कूभाण्डक-पु., शाक० सर्पच्ठन्रम्, फज्ञीचिल्ल्यादिग़णे पठितः (चसू. २७.१०२)
( कूष्माण्डिका )-ब्री., बनस्पति॰ कूष्माण्डम्म
(घ. १.१८३)
-रसायन-न., योग० तद्गुणाः-कासहिध्माश्धासज्वररक्तपित्तक्षतक्षयघ्नमुरः संधानकरं मेधास्टृतिबलग्रदं च (असंचि. ५)
कृकण्टक-पु., प्राणि० लविषोयं (चचि. २३.२०८)
कृकर-वनस्पति० चब्यम् (रा. ६.११६) करीरः (रा. ८.१६६)
( कृकरा)-त्री., पिप्पली (रा. ६.१००)
क्रकलास-पु., सविषकीट० सरटः (चनि, ६.१३) तस्य दूर्शने रूं चाप्रशास्तम् (सुसू. २९,२७) स
'चतुण्याद़ो दीर्घपन्र उहललाटो बहुप्रजः। बृक्षाघलयो द्तविष: क्रकलास इति स्टृतः ॥' (डसुक. ८.२४-२५) मपी चास्साडन्तर्धूमद़भस्य गण्डमालादिव्नम्यझ्णार्थं उपयुज्यते
(असंड. २५)
-देंशलक्षणम्-‘ इयावत्वमथ काषण्य वा नानावर्णास्वमेक वा। मोछः पुरीषभेदद्र्व द户े स्यात् क्ककलासकैः ॥' (चचि. २३.१४९)
क्रकवाकु-पु., पक्षि० कुक्कुटः; सविषाषे हऐे ण्व कृकताकर्विर्वौति (असंस्, ८.२३) प्रहृ्रविषेधार्थेड्य धूमो देयः (असंड. ६)
कृकाटिका-ब्री., मर्म० कृकाटिकामर्म ( मुरा. ६.६)
-मर्मन्-ऊर्वनत्ञुगतं मर्म ( प्रीबामर्म ) (सुशा. ६.६) संधिमर्म, ‘तत्र जानु...क्टकाटिकाश्येति संधिमर्माणि (सुशा. ६.८) शिरोग्रीवयोः सन्धाने ( सुरा. ६.२०) वैकल्यकरमर्म 'विपुरे सक्कारिके' ( घुरा. ६.१२-१३) मर्मसंख्या दे कृकाटिके ( सुशा. ६.६) एवद्धर्धान्तुलमितम् ( सुशा. ६.२७) तत्र विन्स्स चलमम्धर्था ( असंशा, ५,२३)
कृच्छू-वि., कृष्डूसाच्यम् कृसाध्यम् (अहसू. ११.१२) रोग० मून्रकृच््ब्रम् (चसि, ५.३२)
-देशाज-वि., मर्मसंध्याद्विजम् (चसू. 90.94)
-द्वितीय-प., भापदि सद्धायः ( चसू. ८.२५)
-पुरीयत्व-न., लक्षण० कटेन मल्यवृत्ति:
(चचि. २८.२९)
-प्रसवा-वि., कटेन म्रसूयमाना (काकरेवती ८०)
-योध-उक्षण० कृच्छूोन्मीबनम् (अहसू. २०४)
-मूत्र-वि., लक्षण० मूत्रकृच्प्रेण युक्त:
(चसू. १३.३२)
-मून्रता-ब्बी., रोगलक्षण० कटेन मूत्रपृत्चि:
(चचि, ૪,२६,२७)
-सध्य-वि., महता यल्लेन चिरात्साप्य:
(चनि. ८.३३ )

कृच्छूरि-पु., बनस्पति० बिल्बान्तरः ( रापारे, ८.३०) कृब्रावबोध-पु., लक्षण० कृच्छेण जागृतिः
(अंबसू २२.६) न० ' कृच्छ बोध.'
कृच्छ्रावसाद-पु., कष्णयुक्ताइन्र्लानिः, अझसद़नं वा ( बुनि. ३.५)
कृच्छूतथ थ्थानप्रश़म-पु., हक्षण० चिरोल्यानपर्शाम:
(चसू. १८.८ ( ३)
कुच्छोन्मीलन-न., बर्मरोग० तत्र वायुर्वत्मांक्रया: सिराः प्राप्य सुप्तोशियतस्य सवे द्नं पांगुपूर्णाभनेत्रत्वं

कुच्छ्रोन्मीलनं बर्मस्त्वर्भमश्रु च क्कुते। तत्र
विमद्वनानच रामः स्यात्र्(असंड. ११ त. प्र. प. २२०) कृत-न., संस्क्तनम्, यथा वसलोप्टेः कृतं जलम्
( सुउ. $\gamma=.96$ )
सस्नेइलवणं कटुक्युक्तम् (चस्, २७.२६२)
चिकिल्सितम (चसि. १.३)
-कुल्यता-क्तककार्यता, कर्मरक्तृत्बम् ( चनि, ५.२०)
-क्षण-वि., अनन्य्यय्यापारत्वेनाsध्ययनाय क्कृकाल-
परिग्रदः क्कृाबसर इस्यर्थः (चक० चवि. ८.७)
-घ्न-वि., यः कृतमुपकारं न सरर्रात सः, स नोपफ्रम्यः न चिकिस्सनीयः (चसि. २.६)
-चङ्कमण-पु., विह्विगगमनमात्र:
(अह्रू. १२.२३)
-चिछद्रा-बी., कोशातकी (घ. १.१९२)
-जाप्य-वि., हृतजप:, संपादितं जाष्यं नाम जपो येन सः (चचि. १४.३ )
-तस्कर-पु., मिध्याचौरः कुत्रिमचौरः
(युज. ड. ३९,२५९)
-त्राणा-बीी., त्रायमाणा (ध. १.२४४)
नस्तकर्मन्-वि., कृतं नस्तकर्म येन स:
(चति. २.१४)
-फल-न., बनस्पति॰, को्कोलकम् (ध. ३.३७)
-मद्रा-ब्बी., वनस्पति० धातकी, संगा;
(र. ११.९૪)
-माल-पु., वनस्पति० आरग्वधः (चक, द.३)
मृग० (असंसू. ५.द.,
-मालक-पु., कर्णिकारः (घ. १.२२१)
-( माला )-बी., ग्रद्रमातृ०
सेना सुसेना माता च महासेेना यर्शाख्विनी।
कृतमाला कृतशिरा पुतास्तु म्रहमातरः ॥"
-युग-न., कालविभाग० पौराणिकी हयं कालगणना (चबि. ३.२૪) (चशा. ५)
-यूप-पु., गुण्ठील्यणादिसंक्कतो यूपः
(चसू. २७.२₹२) (अहसू. १८.२९)
-बापन-वि., कृतक्षैरः (चचि. १.२१)
-वीर्य-पु., भाचार्यं; गर्भिस्पाइत्रसम्भवविषये 'पूर्वे हवययं मबति इतित मतस्य प्रतिपाद्क:
( मुशा. ३.३२) -वेधन-पु., वनस्पति॰ कोशातकी (चक. ३.१७) -( वेधना)-स्री., वनस्पति॰ कोशातकी (2.2<母)
-( वेधनी )-बी., वनस्पति॰ कोशातर्की (ง. १.98.2)
-वेधनंतैल-न., कोसातकीवैलम् (सुसू. $84.99 \%$ )
संसर्जन-वि., कृतपेयाविकमः (चचि. ₹०,२५६)
कृतक-वि., कृत्रिमम् (र.२५.१०४)
पु., सुगन्धिद्वव्य०, तुरक (ब, २.२३)
न.,-्यघण०, बिद्डम् (घ. २.२८)
खनिजब, रसाअनम् ( रा. १₹.२२१)
कृतानुयात्र-वि., क्कृतनुग्गः ( सुउ. २५.१६)
कृतान्न-न., संस्कृतमब्नम् (सुसू, ४६.२४०)
कृतोपचार-बि., पुल्पैः कृतरचनाविशोषं यथा-
धारागुद्दम् ( सुड. ४८.६9)
कृत्त-वि., लक्षण० छिन्नम् (चचि. १.३ ( ₹)
-नख-द्विन्ननखः (सुचि. २.५७)
कृत्तिका-त्री., पट्संख्योपेतः ससर्षिभार्याः (सुउ. २८, २०)
कृत्य-वि., साध्यः ( सुसू. २३.१)
-( कृल्या )-ब्नी., अभिचारः (चचि. ८. ५२) अभिचारदेवता (असंड. १०. ( इन्दु पू. ८२) कुपितमात्रिकाभिचारजनिता राक्षसी
(सुसू, प.2०)
-ता-बी., विदेषःः (मुक. १.૪-६) तथा च कृत्यशाददार्थोंडमरकोषे,-कृल क्रिया देवतयोस्तियु विद्दिप्टकार्ययोः इति ( $5 \circ$ )
कृल्याकृत्यविधि-अध्यायसंज़ा० (सुस. २₹.१)
कृत्रिम-पु., सुगन्धिद्धब्य० नुरुक; (घ. ३.२२)
जबादि ( रापरि १२.६)
निर्योस०; चीनकर्पूरः (रा. १२.६३) लवण०; नीलकाचोन्भवम्, काचलवणम् (रा. ६.रム)
-गुणोपधान-न., देशकालाढ़िविरोधे सति वद्नुणम्तीकारार्थ यद् क्रिग्यते तत्, यथा-रीवे शीतम्रतीकारार्थमुव्णसदन्नादिकरणम् (चसि, २.२३)
-विप-न., विविधैरौषध्रिर्मिलित्वा यरिक्रयते तत (अहुउ. ३५.६ चचि. १३.१₹२ सुक. २.२४-२५) कृत्रिमक-न., लव्नण०; बिडल्नणम् (घ. २.२८)
कृत्स्न-वि., सर्वम् (युनि. ६.२₹)
कृमि-पु., कुमि० किमिः ( ववि. ज.Q)
-कर-पु., क्रमि० प्राणनाशानः संकीर्णः (असंड, ४₹)
-कर्ण-पु., कर्णरोग० (र. २४.१) लक्षणम्-यदा कर्णो जन्तबो मक्किकाश्व पतन्ति सूक्ष्मक्रमीन् आ. को. सं. २०

उत्वाद्युन्ति तेन च मलसंचयान्मार्गरोधो भवति तदा कृमिकर्णंको भवति। 'अयं ब्याधिः सांनिपातिकः, इति बिदेहोक्कि: ( सु २०.१३)
-कर्णक-पु., कमिकर्णः (र २४१)
-ग्रन्थि-पु., नेन्ररोग०, अपाझ्ने कनीने बा कण्डूपापश्षमपोटवान् पूयास्नाब्यारिंमान् कृमियुतो गन्बिर्भेवेत् (असंड १₹)
-घाति-न., वनस्पति० विडइम् (सुड ४२.૪२-૪૪)
-म-पु., घनस्पति० बीजपूरकम् (ท. ५.२३)
भह्धातकः (रा. ११.२०१)
पलाण्डुः (रा. 6.900 )
कोलकन्द्धः (रापरि ५.३८)
न., उपक्रम०, क्रमिनाशनं ( सुचि १.८)
-( मी )-त्री., वनस्पति० विछद्नम् (घ २.२१)
धूमपत्रा ( रापरि ५.८)
-घ्वर्ग-पु., क्रिमिश्नवर्गः (चसू ૪.११)
-मावलेह-पु., कृमिह्रलेहः (सुड ५४.२७)
-चिछदु-पु., बनस्पति०, विड
-जग्ध-न., वनस्पति० अगखमेद्, काष्टागरह
-जलज-पु., भैपज्य० कृमिशाँ (रा. १₹.२४७)
-जा-खी., प्राणिजद्नद्य० लाक्षा (घ. ३.८२)
-जित्-न., बनस्पति० चिछन्नम् (अह्हस . १०.३०)
कृमिशम् (असंसू. १२.३८)
-जुए-वि., कृमिभक्षितम् (सुस्. ४६.२९७)
-तर-पु., वनस्पति०, कोषाम्नः (घ. ५.今)
-द्न्तक-पु., द्न्तरोग० घातप्रकोपात् कृष्णः छिद्यी
चलः स्रावी संरम्भी महारुजोडनिमित्तरूज:
कृमिद्न्तकः (सुनि., १६.२१)
-दोष-पुं., रोग० कृमिप्रकोपः (सुड. ४०.4)
-पात-पु., पारद्योग० मनःशिलाजमोदेन्द्ययवादियुक्तोऽयं योगविऐोप: क्रिमिपातकारी
(र. २०.२૪१-૪२)
-प्रतिभट-न., वनस्पति० विछङम् (र. १३.६८)
-सक्षण-वि., लक्षण० कृमिभिर्भष्ष्यमाणो व्रण:, अनेन वणलक्षणेन म्रणस्य कृच्छुत्वनुपजायते (चचि. २५.३१)
-लोहा-न., सनिज० मुण्डलोह्मम् (रा. १३.२९)
-चारिरुह-जु., भैषज्य० कुमिशान्बः (रा. १₹.२४७)
-राह—पु., भैषज्य० शा्धः ( रा. १३.२४6)
-रारारिन्-पु., आामेयकीट० (इन्दु असंड. ४३)
-राराविन्-पु., भामेयकीट० (असंड. ४₹)
-शूलघ-पु., पारदयोग० गूलनाशानः
(र. २०.२४०)
-सरारिन्-पु., कृमि० अयं सविषः, अयमझिप्रकुतिकः पित्तजरोगान् करोति ( सुक, く.८-१२)
-हर-न., वनस्पति० विढब्नम् (अह्ढस, २०.३७)
-हा-खी., बनस्पति० विउझ्रम् (ध. २.११)
-हद्न-पु., क्रमिजह्दोगः (चचि. २६.१०३)
कृमिण-वि., कृमिव्याप्त, कृमिण इति कथम्, कुमयोऽस्य विद्यन्ते दृति कृमिण: (असंशा. ११)
-कोष्ट-वि., लक्षण० कृमियुक्तकोष्ठः (असंस्. २७.५) कृमीलक-पु., वनस्पति० मकुष्टकः (घ. ६.९२)
कृरा-चि., लक्षण० अमेदस्ती, अप्टनिन्क्तिपुरुपे प्वेक: (सुसू. १५.३५) अल्पमांसो निमौंसो वा (सुउ. ૪०.१७४) हुबैलः ( सुसू. ४६.४२९)

प्रतुद्पक्षि० (असंसू. ५.७२)
-शाख-पु., वनस्पति० पष्टः (रा. ५. द६)
कृशार-पु., आहारद्यव्य० लन्नणार्द्रहि दुुदालिसंमिशास्तण्डुलाः सलिले पक्काः कृराराशब्देन ब्यपदिइयन्ते। तै: संभूता इयं शुक्रवर्धनी बल्या गुरुः पित्तकफकरी बुद्धिदा विष्टम्भमलमूत्रकरी दुर्जरा च (भाप्रमिश्रण्र) पिण्डसवेदाथमुपयुज्यते (चसू. १४.२५)
(कृरारा) -बी., आदारद्यन्य० कृरारः (सुचि. २५.३५)
-पिण्ड-पु., तिलतण्डुलमापक्तरतयागूपिण्डः वातशूले स्वेद्नार्थमुपयुक्तः (सुड. ४२.८२)
कृशाझता-बी., रोग० रसग्रदोषजरोगेप्वेक: (चसू. २८.90)
कृशानु-पु., वसस्पति० चिन्रकः (रा, ६.१२४) कराानुरमिः, सेंगम्निपर्यायवाचिनः शबद्वाभ्वित्रकौषधिवाचका इति सङेतः अम्निः (र. १२.१6)
कृराशाय-वि., दोपश्यून्यामारायः (चसि. १२.૪) तिलतण्डुलमाषकृता यवागू: (चस्, १३.६६) तिलौद्नः ( सुचि. २५.३५) तिलतण्डुलमाषकृता पेया (अहसू. ७.३८) कृषि-ब्री., धान्योत्पाद्वनब्यापारः (असंसू, ₹) कृचिका-प्री., वनस्पति॰ मूषककर्णी (रापरि. ३.२१) कृष्णण-पु., वनस्पति० राजसर्षपकः (१६.૯०) जीरकभेद्वः कृण्गजीरकः (ध. २.,०) द्व०'जीरक: ' मरिचम् (ध. २.८く)

कृष्णा, पिप्पलीय्यर्थः (र. २०.१०७)
खनिज० सीसकम् ( घ, ६.29)
अब्धनम् (घ. ₹.१49)
वर्ण० (सुसू. ३२.३)
मूपिक० दृ्वक्षणानि दूंरो शोफोऽसुक्छार्दि:
(सुक. 6.१३)
लवण० कृष्णलवणम् (हे. अहसू. १०.२८)
नयनस्य कृष्गमण्डलाख्यो भागः
(सुड. १.११-१२)
(कृष्णा)-ब्री., वनस्पति० पि'पल्ली
( सुचि. १५.२०-२१)
सारिवा (ध. १.१६२)
दाक्षा (ध, प.५६)
नीली नीलिनी (रा. र.३५०)
कटुका (रा. ६.५४)
काइमरी (8.9४6)
लता० दंरालक्षणम्-पुरीषगन्धिर््पासुग्नरमूच्छा-
वमीदाहकासभ्वासहेतःः (सुक, ८.9१६-96)
जलौका० अझ्ञनचूर्णवर्णा पृथुरिशा (सुसू. १३.११)
-क.झुक-पु., वनस्पति० चणकः (घ. ६.१०१)
-कपालिकाशूर्प-पु., क्रण्गकपालिकेषिका नलमुर्षबंशादिभात। तर्कृतः इूर्पः (चशा, ८.૪२)
-कर्कटक-पु., कर्कंट० अयं पादिध्विको बल्य: कोष्णोडनिलापहश्र (सुसू . ४६.१११).
-कर्मन्न्न., रूठानां शुक्रमणानां समानवर्णापाद्कं कर्म, येन स वणस्त्वक्सवर्णों भवति
(युचि. १.८)
-कापोती-ब्री., वनस्पति०, सोमसमवीर्यां महौपधि: 'सक्षीरां रोमशां मृर्दीं रसेनेक्षुरसोपमाम्। एवं रूपरसां चापि कृण्गकापोतिमादिशेव ॥' (सुचि. ३०.१२,१३ ) '......गोनस्यजगरीकृष्यकापोतीनां सनखमुर्धि खण्डराः कल्पयित्वा क्षीरेण विपाचय अभिघारितमभिहुतं च सकृदेवोपयुक्जीत ' (सुचि. ₹०.4) -काम्बोजिका-त्री., कृव्गगुझाफलम् (र. १८.४८)
-काप्रक-न., वनस्पति० अगरू (रा. १२.४०)
-गतरोगविश्ञानीय-पु., अध्यायसंज्ञ० (सुड. ५.१)
नान्ध-पु., बनस्पति० शिग्रु: (चचि. ८.१२९)
-(गन्धा )-ख्री., बनस्पति० रिग्रुः, समील्यपरे (ह. सुचि. १८.4)
-गन्धासब-पु., आसुतं तत्तदनुपानविचारानुसारं पर्णम्टृरमांसभक्षणोत्तरमयमनुपानविशोषत्वेन प्रोक्त: पर्णमृगाणामनुपानविशोष: (सुस्. ૪६, ४३२)
-गलक-पु., पक्षि० मयूरः (र. ११.१३१)
-गोक्षीर-न., कृष्णधेनोर्दुगघम् (र. १८.५१)
-गोधा-त्री., सविषग्राणि० गुणाः-सँम्या श्लेप्मप्रकोपणी कफविकारहेतुः (सुक. ८.१२-१५)
-तौर-पु., मीहि० रीतः भिग्धो लघुः स्वादुखिदोवघनक्व (चसू. २७.१३)
चूडिका-ब्री., बनस्पति० गुझ्ञा (रा. ३.४६)
-चूर्ण-न., खनिज० मण्डूरम् (रा. १३.३६)
-जटा-स्री., वनस्पति० जटामांसी (घ. ३.४५)
-तण्डुला-ली., वनस्पति० इन्द्रयवः (घ. २.१4) कर्णस्फोटा (रापरि, ३.४१)
-तुण्ड-पु., कीट०, गुणाः-अयं सविपः अम्निम्रकृतिकोऽसौ पित्तजरोगान् करोति ( मुक. ८.८-१२)
-धत्तूर-पु., बनस्पति॰ धत्तुरः (र. २३.१३)
नाग-न., खंतिज० सीसकम् (र. १८.६७-६८)
-पर्ण-न., कृष्णताम्बूलपत्रम् (र. २०.२१६-२१७)
-पाकफलं-पु. न., वनस्पति० करमर्दकम्
(घ. 4.90 २)
-पाटल्री-र्ता., चनस्पति० क्रुष्णयुष्पा पाटडी
(असंड. ८)
-पाण्डुत्व-न., लक्षण० कृष्णत्वसहितं पाण्युत्वम् (चचि, १६.96)
-पिण्डीतक-पु., बनस्पति॰, मदुनभेद्: कृष्णमद्नः (असंड. २८) द० 'मदृन'
"-फला-त्री., चनस्पति० याकुची (घ. १.१६५)
चर्वर-पु., वनस्पति० बर्बरमेद्: कृण्णार्बरः:
(रापरि. 9०.४е)
-वीज-न., पिप्पलीतण्डुलः, नेत्रपाकेsबनाथमुपयुक्त:
( सुड. १२.ร४)
-भारदाज-द़० ' बर्वर '
-भूमिजा-खी., वनस्पति० गोमूत्रिका
(रापरि. ८.४८)
-भेद्वा-खी., बनस्पति० कटुका (घ. १.३७)
-मण्डल-न., नेत्रगतः कृणवर्णों वर्तुलाकारो विभागः ( सुउ. १.१५)
-मत्स्य-पु., मर्स० अयं नादेयो नाम नदीसमुन्मवः। लक्षणम्-' कृष्गमस्स्यसु शकली बहुकण्टकसंयुतः। कपायवर्णों रक्काक्षः...'( सुसू. ४६.११३-११४) अपवानके अस्य वसोपयुज्यते ( सुचि. 4.96)
-मद्धिका-ख्री., बनस्पति० अर्जकभेद्व:, कृष्णार्जक: (ध. ४.५६) मृृष्यं 'अर्जक'
-मांस-न., धारीर० यकृत् (र. २३.६१)
-माणिक्य-पु., (र. २०.३१-३२)
पारद्योग $a$ सुवर्णमाक्षिकगन्धक्युक्क: कुप्रनाशनः
-मालुुक-प., वनस्पति० अर्जकमेदः कृष्णार्जक:
(-रा, १०,८६) द० 'अर्जक '
-मीन-पु., मत्स्य० कृव्गमस्सः कण्टकयुक्तो मत्यः
(र. २८.66)
-मुद्न-पु., बनस्पति॰ मुद्रभेदः ' वासन्ताः कृष्ण-
मुत्राश्न ' मुद्राः कृष्गवर्णा हृत्यर्थः (घ, ६,८३)

-मुफ्कक-पु., वनस्पति०, मुष्कःः (घ. ५.११२)
-मूला-बी., बनस्पति॰ सारिबा (र. १७.૪३-૪६)
-मूली-बी., वनस्पति० कृष्गमूला (र. १७.૪₹-४६)
-लवण-न., लबण० सौवर्चलम् (ध. २.३०)
-ला-खी., वनस्पति० गुभ्षा (घ. ४.२९)
काचलवणम्, नील्काचोन्भव्रम् (रा. ६.४४)
-लोह-न., खनिज० लोहभेदः
तीक्ष्णलोह्हम् ( सुस्. ३८.६२-६₹)
गुणा:-चक्षुप्यं कपायं स्वादु तिक्तकं लेखनं रीतं वातलं कृमिकुष्ठफनारानं गात्रशौथिल्यपालित्यपाण्डुरत्वह्न शोपझोफचिनाशि च
(असंसू. १२.१५-१८)
-लोहृक-न., स्वनिज० लोहम् (घ. ६.२६)
-लाद्वाद्यंजन-न., अअन० कुमाराणां कुकूणके हितम् (सुज. 9९.9४)
-वर्ग-पु., दृष्यगण० रसकर्माणि प्रश्नसः, कद्ल्लीकारवन्द्धी ग्रिफला नीलिका देवनलः कदृंम: कासीसं बालाम्रं चेति (र. $90.9 \gamma$ )
-चद्धिका-खी., बनस्पति॰ अन्तुका (रा. ३.१२८) द० 'जन्तुका'.
-चह्धी-प्री., सारिवा (घ. १.१६२)
-बृन्तका-ब्री., वनस्पति० काइमरी (ध. १.११७)

- ग्रृत्ता-खी., बनस्पति॰ माषपर्णी (ध. १.१३६)
- वीहि-पु., बनस्पति० मीहि: (घ. ६.७२) मीहिपु श्रेप्ष: कृष्गतुपतण्डुलः, अयं कषायानुरसो लघुश्र
(सुसू. ૪६.१४)
-राण-पु., घनस्पति० झाणः, कृष्णपुण्पशणवृृक्षः
(चचि, २६,२६३)
-रालि-त्री., वनस्पति० घीहिभेदः कृष्णनीहि:
(घ. ६.60)
-शान्दुक-पु., वनस्पति० अर्जकभेदृ; कृष्पार्जक: (ध. ४. ५६) द० 'अर्जक'
-रिशापा-ल्री., वनस्पति० रिंशापा० (रा, २.१२८)
-शिग्गु-पु., वनस्पति० शिग्रु: (रा. ५.६२)
-रौरेयक-पु., वनस्पति० झ्ञिणिका, कृव्गझिण्टी (चक: चचि. २६.२₹८ ) 'क्कष्गसैरीयक:' इल्यपि (चचि. २६,२६, )
-सत्व-न., कृण्गरूपाकृतिः (सुड. ६१.१२)
-सर्प-पु., सर्प० राजिसन्थः (चचि. २३.१३६)
दर्वीकरः ( सुक. ४.३४ (१);
दर्वा फणा, तां करोति उन्नमयति कुपित: सश्चिति दर्वाकरः
-सर्पमसी-स्री., कृष्गसर्पस्य दग्धत्येनातिकृष्णत्तं प्रापस्य चूर्णम् ( सुचि. २.१७)
-सर्पविष-न., विष०, दूप्योदरे उपयुज्यते, तदर्थमिश्दुकाण्डानि वह्हीफलानि वा कृष्णसर्पेण भक्षयेत् ( सुचि. १४.८)
-सर्परिरस्-न., नेत्ररोगेषु तर्पणार्थमस्य क्वथनोट्पन्नः स्नेद्द उपयुज्यते (असंड. १९)
-सर्पाख्या-त्री., घनस्पति०, वाराही, इयं काइमीरादिद्देरोपु वसन्तकाले द्इयते (सुचि. ₹०.३४)
-सर्षपा-बी., बनस्पति०, राजसर्षपकः (घ ૪.૪३)
-सारथि-पु., वनस्पति०, अर्जुनः ( रा ९.१९२)
-सारा-ब्री., वनस्पति० रिंशापा (घ, ५.१२१)
-सारिवा-बी., वनस्पति० सारिवा
(सुसू. ₹८.४,५)
-सिकता-ल्री., कृष्मवर्णवाल्डुका, इ्माममिवज्बनलितां विधाय जले प्रक्षिप्य तजांट तृष्णासु शामनाथै पेयम् (चचि २२.४४)
-सैर्यक-पु., वनस्पति०, कुरण्टभेद्ः (र. ३०. पद.45) दन 'कुरण्टक'
-हिरणय-पु., वनस्पति० धत्तुरमेद् कृष्णधत्तुरः (र. 96.9३6)
कृषणा-स्री.,
कृप्णाल्या-त्री., पुनर्नवा ( रा. ५.४१०)
कृष्णागुरु-न., वनस्पति०, अगरूः (ध. ₹.२५)
कृष्णाजाजी-त्री., वनस्पति० जीरकमेद्: कृष्गजीरक:
(घ. २.60)
कृप्णाजिन-न., क्रण्गासारचर्म ( सुचि. २२.9२)

कृष्णाअनी-ल्नी., वनस्पति०, कालाअनी ( रापरि ४.४ः) कृष्णात्रेय-पु., ऋथि०, 'कृष्णात्रेयः पुनवर्वोरभिन्न पवेति बृदाः ।' (चकः, चचि. १५.१३१) ' नवायसमिद्ं चूर्ण कृष्गांन्रेयेण भाषितम् ' (चचि. १६.69) केचितु श्रीकण्डद्चत्रहिनदाससेनादिभिः शालाक्यविषये उद्रृतेम्यः कृष्गात्रेयवचनेम्य: कृष्णात्रेयपुनर्वस्बोोनेंदं मन्यन्ते; शालाक्यतन्रमणेता कृष्णात्रेयोडन्यः, परं पुनर्वसोरपि कृष्णांन्नेय इति नान्नि नास्ति सन्देहलेशोऽपि, चरकग्रतिसंस्कारे मेलतन्रे च तस्य कष्णात्रेयनाम्नोलेखात् इति आचार्ययाद्वजीकृता चरकसंहिताप्रस्तावना
कुप्णादिघृत-न., घृत०; कफजापसारे उपयुक्कम्
(सुज. ६१.३०)
कृष्णायस-न., खनिज० लोह्रम् (ध. ६.२६)
सीसकम् (रा. १₹.२१)
कृष्गलोहचूर्णम्, नेत्ररोगेऽహनार्थमुपयुक्तम्
(सुड. १९.9४)
कृप्णारणण-पु., वनस्पति० चिन्रकः (घ, २.८0)
कृष्णार्जक-पु., बनस्पति० अर्जकभेद, गुणाः-कटुर्ण-
रूच्यः सुखप्रसवकारकः कफवातघः कृत्रिमविष-रक्तद्ोष-नेत्रामयविनाशानम् (ध. ४.५६)
कृप्णालुु-पु., वनस्पति० नीलालुः (रापरि. 6.३२) कुप्णाश्रयविकार-वि.. नेन्रस्य कृष्गमण्डलगतो रोगः, अयं सम्रणाऽर्रणपाकात्ययाऽश्रयजभेदा़ाचतुर्विध: ( सुड. ५.३) कृष्णाह्वा-ब्री., वनस्पति० पिप्पल्री (सुड. १५.८-१०) कृष्णेश्धु-पु., वनस्पति० इक्षुः (रा. १४.9<6) -कुण्णोदरश्वेतक्पोत-पु., सर्प०; दर्वंकरः
( सुक. ४.३४ (9) कृप्पोदुम्बरिका-स्री., वनस्पति० काकोदुम्बरिका (रा. ११.१४२)
-कृष्णका-बी., वनस्पति० राजिका (घ. ४.६०) क्लत्तनख-वि., शबत्रवैयलक्षणेष्वेक: हिन्वश्लक्ष्ग्रखः
(सुचि. 6.30 )
क्लतीमाचः-पु., अप्रवृत्तिः (चनि. १.२१)
भेद़ः स्फुटनं यथा नखाद़ीनाम् ( चनि. १.२१ ) केकिन्-पु., पक्षि०, मयूरः (र. ११.१२९)
( केकि)-शिसा-बनस्पति० बर्हिचूडा (रापरि, ५.१३) केतकसूची-री., बनस्पति० (असंड. ६ )
केतकिक्षार-पु., केतकिजः क्षारः, स च वातगुल्महर:
(सुड. ४२.४4)

केतकी-अ्री., वनस्पति० ; जातिः (रा. १०.२१३) सुगन्धिपुष्पवृक्ष०; प्रावृषि केतकी पुप्पिता भवति। इयं क्वेतस्वर्णभेदेन द्विधा। श्वेताया गुणाः-कटुः स्वादुस्तिक्ता लघु; कफमी; स्वर्णकेतकीगुणा:तिचोप्णा चक्षुप्या (भाप्र) वैकान्तदावणे केतकी-

केतक्या: कुसुमं वण्यं केशाटुर्गान्धनाशानं च । स्वर्णकेतक्यास्तु मद़कारि सुखकरं च। तद्दातिर्शातं कटु कफपित्तापहं रसायनं बल्यं देह्दाढर्यकरं च
(धपरि. 4.9)
-स्तन-पु., केतक्याः आदीं स्तनाकारतुल्यः पश्याच प्ररोहरूपः स्यूलः अवयवः (र. ३०.१८)
केतु-पु., बनस्यति० अम्निमन्थः (ध. 9.99०)
केदार-पु., क्षेत्रम् (सुस्. ४४.४)
जलाशाय० अवनिपतित जलसंचयस्थानम्
( सुसू. Ү५.૪)
पप्रिकभेद्धः (सुसू, ૪६.८)
-कट्रका-ल्री., वनस्वति० कटुका (रा. ६.५६)
-कुल्या-ल्री., न्याय० कुल्याभिः कृत्रिमाभिरल्पसरिन्भिः केदारो यथोपस्निह्याते तथा सिराभि: शररीरमुपस्रिझते (सुखा. ५.३)
-जनन., वनस्पति० पद्मकम् (रा. १२.१४९)
केयुक-पु., बनस्पति० तिक्तस्कन्धे द्वव्य० पत्तुर:
(चंबि, $6.2 ० 14$ ) शाक० (चचि. 9४.90)
गुणा:-रकपित्तहरो हुयो सुल्युः कुष्टमेहज्वरश्वासकासारुचिहरः (सुस्, ૪६,२६२,२६३)
केवुकाकन्द्र-पु., कन्द्न० अस्य निर्यासः : स्हीपदे पानार्थमुपयुज्यते ( सुचि. १९.६२)
केम्बुक-न., वनस्पति० गुणाः-तिक्त, पाके कटु, शीतं, वातकृत् कफपित्तां च (अहस. ६..66)
केल्दूट-पु. न. कन्द्राक० जलोटुम्बरः, गुणाः-एक्षं ग्राहि हिमं गुरु (अह्दू, ६.८२)
केवल-बि., अमिश्रितं, एकमाग्रम् (सुसू. ३५.४०)
चात-पु., गुद्धवातः (अहस., ६.६५)
-वातरोग-पु., पित्चादिदोधेण असंसूप्र: केबलवातारह्धः रोगः (सुचि. ३२.१४)
केबलामलकरसायन-न., रसायन०, यतेन्द्दियो घह्मचारी साविन्रीं मनसा ध्यायन् पयोबृत्तिः संबस्सरं गवां मध्ये बसेव् । संवत्सरान्ते पौरीं मार्घां फाल्युनीं वा विर्थिं ज्यहोपवासं कारयेत्। गुक्रुपक्षे

भामलकीवनं प्रविइय बृहत्फलाध्यमामलक्रीद्रुमारहल्य शाखागतं फलं पाणिना गृहीत्वाsमृतागसपर्यन्तं मह्म जपँस्तिष्टेच्। तद़ा क्षणमामलकेडमृतमवइये तिप्रति। अमृतसंयोगात्तानि शर्करामधुकल्पानि सेहृद्वन्ति मृदूनि च मवन्त्ति 1 तेम्यो यावन्ति भक्षयेत्ताव्रन्ति वर्षसहस्ताण्यागतयौबनैजींबेट। एप्रां सौहित्यं गत्वा अमरसंनिभो भवति। अस्य श्रवर्वेददाः वाग्रुपिणी देवता च स्वयमुपति प्रन्ते (चचि. १ (३) ३.१४)
-केवा-खी., बनस्पति०, केविका (रापरि १०.३२)
-केविका-ब्री., वनस्पति० गुणा:-सधुरा रीता पित्त-
हरा बातंक्लप्मरक्रपित्तच्छार्देंनी दाहश्रमहरा च
(रापरि. १०.₹३) द़० 'केबा'
केनुक-पु., वनस्पति०, केसुरः (उ. सुड. ५४.२५)
केचुकाकन्द्र-पु., वनस्पति० क्रुकाक्द्द्र:
( मुचि. १९.६२) न० 'क्रेकुकाकन्द्'
केशा-पु., रोम (चस्, १.६९) अस्को मलः
(चनि. १५.१९) (सुस, २०. ४-१4)
( केशी )-खी., वनस्पति० गन्धमांसी (ध. ३.४७)
शातावरी (असंड. S)
भूतकेशी (चचि. «.४'今)
-झ-न., केरानाराकम् (अहस्. §.१२०)
-द्रोग-पु., रोग० केशाहट्टि;, अस्थिप्रद्योपजरोगेप्वेक:
(चसू. २८.१६)
लं्क्षण० केशाशतः, केशच्यवनमिति याबत्

> (अहसू. २०.४)
-प्रसाधनी-बंी., बनस्पनि० कर्कतिका
( सुचि, २४.२४)
-भू-त्री. केशाभूमि. (अछृस्, २२,₹०)
-भूमि-क्री., ल्वक्, कंशोत्पत्तिस्थानम्
(चचि. २६.१२२) मस्तकम् (असंस्, २९.१6)
केशामूमिः स्रिरधा लोहिता निर्मला निर्द्रणा च
प्रशास्यते (क्रासू. २८.६)
-भूमिस्फुटन-रोग०, अर्रीविवातविकारेष्वेक: (चस्. २०.११)
-मथनी-खी., बनस्पति० रामी (रा. ८.१५२)
-मुप्पि-पु., वनस्पति॰ मह़ानिम्बः (घ. १.₹१)
विषमुप्धिः (रापरि. ૪.३ड)
-रजन-पु., वनस्पति० मृद्नारकः (ध, ૪.११)
न., श्रेतंकरानां कुण्गीकरणम् (र, ₹०,६१)
-रह-बी., चनस्पति॰ नीलिनी (घ. १.२२२)
-(रहा )-स्र्रा., वनस्पति० मद्वाबला ( घ. ४.२)
दन्ती (ध. ५.२२५)
-रूपा-त्री., वृक्षाद़नी (रा. ५.9४२)
-ल्रुध्धन-न., केशोत्पाटनम् (असंड. २)
-वर्धनी-त्री., वनस्पति० मद्वाबला (रा. ૪.૪२४)
-विध्रृति-खी., लक्षण० रोम्णामवलम्बनम्, स्वेढ़स्य
कचरोमधारणमपि (अह्दस. . ११.५)
-शात-पु., लक्षण। केंाच्यवनम् (सुक. ३.४१-४२)
-सीमन्तकृत्-पु., रोग० जनरभेद्ः सीमन्तः केशामार्ग:, केशोधु सीमन्तान् करोतीति केशासीमन्तकृत्, अयमसध्यो जन्वः (चचि, ३. प२-५३)
-हन्त्री-स्री., वनस्पति० रामी (ध. ५.8५) केशानी-त्री., वनस्पति० मांसी (रा. १२.8०) केशर-पु., न., वनस्पति० पद्मकेशारम् ( सुउ. ४५.३₹ ) नागकेदारम (चसू, ५.२०) बकुलः (सुड, र०.६१)
केशारिन्-पु., जलचरपक्षि० (चसू. २८.४२)
केरारहा-बी., बनस्पति० महाबला (रा. ४.४२૪)
केराबावास-पु., पिप्पलः ( व. 4.6く)
केशाद-पु., रक्तजकृमि० अयं ताम्रवर्णः, इमे अणवो वृत्तश्रापादाश्र, सूक्ष्मत्वाच्चैके भवन्ल्यद्यया: (चकि. 6.99)
केशान्त-पु. राइ्ययोरुपरिभागः (सुस्. ३५.१२)
केशार्हा-स्री., वनस्पति० महानीली (रा. ૪.३५३)
केशिका-स्री., शातावरी (रा. ४.४३२)
केशोण्डुक-न., केरोः कृतं विटकं पुझो वा, कण्ठगतशल्यादेर्वमनेनोद्दरणार्थमुपयुज्यते। वसतश्र शल्यैकदेशासक्तं ज्ञात्वा सूत्रं सहसा स्वाक्षिपेत्
(सुसू. २6.95)
केशोन्दुक-न., केशोण्डुकम् (अह्दस्र. २८.३७) द. 'कंशोण्डुक'.
केइय-वि., केशाहितम् (अहासू. ५.६०)
बनस्पति० अगरुभेद्, कृप्णागरूः (रा. १२.४०)
दू' अरारु'.
वाल्कम् ( ஏ. 9.४०)
मृद्राजः (रा, ૪.२०)
केसर-पु., बनस्पति० मातुलुक्ञः (रा. ११.२६)
बकुलः (रा. 9०.र६२)
पद्यकेसरम् (रा. १०.२६२)
-नागकेसरम (घ. २.४८)
सनिज० कासीसम् (ध. ₹.१२३)

चर-न., बनस्पति० कुछ्హुमम् (रा. १२.२१)
केसराक्ल-पु., वनस्पति० मातुल्रुःः (घ. ५.२२)
केसरिका-स्री., बनस्पति० मदाबला (रा. ४,४२४)
केसरिन्-पु., बनस्पति० मानुलुर्तः (ध, ५.२२)
केगुक-वि., पलाशसंब्रन्धि (सुड. १०.२)
कैकरोय-पु., क्रणि० (चसू. १.१२)
कैटभ-कु., असुरविहोषः ( सुक. ३.,१८)
कैटर्य-पु., वनस्पति०; पर्वतनिम्बः (चस् . ४.१८)
कट्फलम्रम् (चस्. . 8.90 )
कैडर्य-पु., न., वनस्पति० सुरभिपत्रम् (असंड. ६) निम्बभेद्वः, कैडर्यनिम्बः ( रा. २.४८)
-निम्ब-प., बनस्पति० गुणाः-कटुस्तिक्त: कपाय: शीतो लघुः सन्तापशोप कुष्ठरन्कविकारक्रिमिभूतविषादिरोगमः (रा. Q.४6)
हिं. -कृर्ण्र्निब, मीठा निंब.
म.-कढीनिंव.
गु. -मीठो लिबडो.
बं. - घोडानिम.
त.-कह वेप्पिल.
महानिम्बः (सुड. २८.४)
पूतिकरझः (असंड. १०, इन्दु ) कटभी (रापरि, ९.३ढ)
कैण्डर्य-पु., वनस्पति० कैडर्यनिम्बः (असंस् . १५)
कैण्डर्यक-पु., वनसति० कैडर्यनिम्बः (असंचि. १३)
कैतक-न, वनस्पति० केतकीपुप्पम् (असंसू. १२,८९)
कैदार-पु., धान्य० शालिभेद़ः, अनूपजः शालि:, गुणाःमधुरो बृप्यो बल्यः पित्तनिवर्कण ईेपत्कषायोडल्पमलो गुरुः कफश्रुकलः (सुस्. ४६.१6)
द० 'शालि,'
कैरला-ल्री., बनस्पति० विडद्नम् (घ. २.११)
कैरली-ब्री., वनस्पति० विड्रम् (घ. २.११)
कैरव-न., बनस्पति० कुमुदम् (रा. 9०.२४६) विडन्नम् ( काखिल, 99.8,
(कैखीी)-स्री., वनस्पति० बनमेथिका (रा ५.१८५)
केरविणी-ब्री., वनस्पति०; उत्पाल्नी ( रा १०.२५०) दृष्व्यं 'कुसुद़'
कैरात-पु., वनस्पति० किराततिक: (रा. 9.40 ) प्रनुद्पक्षि० (चसू. २७.५०)
-तिक्त-पु., बनस्पति० किरात्तिक्तः (रा २.५०)
कैलास-पु., पर्शत० (चचि. १३.३)
कैलिकी-र्ली., किलझ्जसाधनानां क्रनकाशादिद्यच्याणा मियं कैलिज़ी ( सुचि. ३२.6)

कैवर्तिका-प्री.. बनस्पति०, गुणाः-कपाया लघुर्चृष्या कफनाश्रिनी कासश्वासहरा मम्द्वाश्दिदोषनुघ (रापरि. ३.३५)
कैवर्तिमुस्त-न., वनस्पति० जलमुस्तम् (घ १.६३)
कैवल्य-न., मोक्ष: (सुशा. १.८ )
कैशिकी-ल्ती., व्यधनानां कुठारिकद्दीनां सूचीकुशपत्रा-
दीजां केशम्रमाणा धारा (सुस्. ८.9०)
कोककर्कटिका-ब्री, चनस्पति० पिण्डसर्जूरिका (रा. ११.७१)
कोकनद्न-न., चनस्पति० पद्झभेदः, रक्तपद्यम्
(चवि. ६.96) (ध. ४.94२)

कोकिल-पु., प्रतुद्पक्षि० बी., कोकिला (चक. १.८) ( सुक. १.३१) द्र० 'प्रतुद'
सविवमूषिकभेदः, तड़प्टक्षणम्-उत्रग्रन्थयो ज्ररो दारुणो दाहाश्र (सुक. 6.२४-२५)
सविषकीट० गुणाः-सौम्यः श्रेप्मग्रकोपणः सन् कफविकारान् करोति ( सुक, ८.१२-१५) अर्धद्ग्र्ं काष्टम् (र. २,१२५)
-गुडिका-योग० दाक्षक्षुदावियुक्त:, नेत्ररोगेयु उपयुक्तः (काखि. १२.प०-५१)
कोकिलाक्ष-पु., वनस्पति० गुणा:-सधुरः शीतः बल्यः रूच्यः सन्तर्पणः बृष्यः कफनः पित्तातिसारनुच
(र. ११.900)
हिं. - तालमखाना, कैल्लया.
म.-विखरा, ताल्रीमखाना.
गु. —एसरो.
बं.--कुलियारवाडा, कुलेकॉटा, कुलव, शूल्यर्दन.
त. 一नीरमुद्री.
कोकिलाक्षक-पु., बनस्पति० हुक्षुः (रा. १४.१८७)
सरगली, कोकिलाक्षः (ड. सुड. प८.४૪)
कोकिलानन्द-पु., राजाम्र: (रा. ११.८)
कोकिलावास-पु., आम्रः (रा. ११.३)
कोकिलेक्षु-पु., बनस्पति० हक्षुः (रा. 98.9<6)
कोकिलेप्रा-खी., वनस्पति० जम्नृः (रा. ११.१३०)
कोकिलोत्सब-पु., चनस्पति० राजाम्रः (रा. ११.८) आाम्र: (रा. ११.२)
कोटर-पु., वनस्पति० अक्कोलः (रा. २.३८३)
-पुष्पी-बी., ग्रस्वति० बृद्धदार्कः (ध, ૪.9०6)
कोटि-द्रो, वनस्पति० स्टृका (रा. १२.११३)
ख्री., संख्या० (सुउ, ६०.२२ )

कोटिक-पु., प्राणि० मण्ड्रकभेद़ः तेन दृ्य दाइ"छ्छर्दिम्मूंच्छा, दंरो कण्ड्रुर्मेखतः पीतफेनागम इूल्यादीनि लक्षणानि भवन्ति (सुक, ८.३१)
( कोटिका )-ब्री., बनस्पति० स्पृका (ध. ३.द२)
कोटी-बी., कोटिः (सुड. ६०.२२)
कोट्टकारक-पु., जाञ्रलम्टग० (चसू. २७.४५)
कोठ-पु., रोग० लक्षणम्-वरटीदट्टसंकाशः कण्ड्रमानअकफपित्ताब्रोहितः क्षणिकोत्पाद़विनाइश्र्य (चचि. ३.१००) रकद्धोषजरोगेष्घेक: (चसृ, २८.१३)

पीठकः, लवणरसस्यावियोगतो भवति
(सुसू. ४२.9०)
लक्षण० (अहस . ४.१७)
-फल-न., फल० ( चसि, ११.१२)
(फला)-त्री., वनस्पति॰ कोशातकी (चक. ૪.३)
कोड-पु., प्राणि० ग्रसह़वर्गीयः, मांसगुणा:-मधुरः, कटुपाकी, वातमश्व (कासिल. २૪.३८,३९) कोध-पु., पूतीभावः (चसू, २०,१५) मृतशरीरकेदः (असंसू, ६.२१) पित्तकर्म (हे. अहसू. १२.५२)
कोथक-पु., नेन्नरोग० ( काखिल १३.४२)
कोद्दालक-पु., घान्य० शालिभेद्द: (चनि. ४.५)
द० 'शालि'
कोद्र्व-पु., कुधान्य० गुणा:-मधुरस्तिक्तः शीतो रूक्षो गुरुर्प्राही वातकृत् पित्तकफझो विपमश्य (ध. ६. ८६) कोद्भबो रक्षपितं हृन्ति, विदाहि रक्तपित्त करोति (असंसू. ५.२०)
हि. -कोदो, कोद्व.
म.-हरीक, भगर.
गु.-कोदरो,
बं.-कोदो धान, गोम. त. वरकु.
बन्यतण्डुलः, अयं मलविशोषी विण्मूत्रसंगकृच (र. १६.१)
कोरदूषः, सर्वण्राणिनां सामान्यतः पश्यः
(सुसू. २०.4)
तृणधान्य० गुणा:-रीतो लघुः पवनकृहेखनः कफ-
पित्तहृत् (अहसू. ६.१9)
कोनालक-पु., जलचर० इयामपृष्टश्वेतोदरः प्लवेप्घेक:
( सुसू. ४६. $904,9 \circ ६$ )
कोप-पु., मनोभाव० कोधः (चनि. १.१५)
प्रकोपः दोषसंस्थाने एव संचयापेक्षया अधिकद्वोषवृद्धि: ( सुसू. २१.१९.)
वातादेरून्मार्गगामिता (असंसू. २०९-१०)

कोपन-कि., यड़ोषाद़ीन् कोपयति, नामातिशये वर्धयति तत् ( अह्टस्. १,११)
कोपनक-पु., वनस्पति॰ चोरक: (घ. ३.८१)
कोमल-वि., अनिष्पन्नवरण पश्चर्वर्ण का (र. ४.५५)
-पत्रक-पु., वनस्पति० शिग्रु: (रा. ७.६०)
कोयमि-पु., प्रतुदृक्षि० (चसू. २०.५०)
पु., पक्षि० कोयहिः ( सुसू. उ६,६७)
कोर-पु., शारीर० संधिप्रकारमेद्धः, कोरो नाम गर्तः, वदाकृतयः कोरा;, अद्नुलिमणिबन्धगुल्फजानुकूर्टरेपु कोराः ( मुशा. 4.२०)
-दुप-पु., घान्य० कोद्नवः (चसू . २७.१६) कोड्ड.
-सन्धि-पु., शारीर० अस्थिसन्धिभेद्ध:, कोरः
( गुरा. 4.२6 असंशा. ५..66)
कोरक-न., कलिका ( सुड. ११.१५)
बनस्पति॰ चोरकः (र. २९.९४)
कक्कोलक: (र. २७.१३९-१४१)
लबजम (असंक. १)
-क्षारः-न., क्षार० मालतीमुकुलक्षारः
(चचि. ५. १६८)
कोरही़ी-स्री., बनस्पति॰ पिष्पही (६.१०९)
एल्यभेद्ः सूक्षमैला (ध. २.૪૪) द० ' एला'
क्रुण्टक: (१५.३ड)
कोल-न., बनस्पति० बदरम् ( चस्. २.१२)
चब्यम् (रा. ६.994)
मरिचम् (र. २६.१૯-१८)
म्व्यगण० पचकोलम् ( मुज. ₹ल.२१७)
मान० हौौ शाणी (चक. १२.८९)
मान० वटक: निक्कृयं कोलः (र. ११.४)
अर्धँँष्ष: ( मुज. ५१.२४)
तोलक: (चक, २.१9)
( कोला )-त्री., चच्यम् ( सुड. प१.३३ )
पिप्पही (घ. र.४₹)
(कोली)-ब्नी., बद्री (अहुसू. १५..४१)
-कन्द-पु., बनस्पति० गुणाः-कटुः डण्णः कुमिदोप-
धान्तिविच्छार्दिविपदोपनाशानश्र (रापरि, ५.३८)
हिं. - ज्ंगली पियाज.
म.-कोलकन्द. जंगली कंद.
गु.-बनकन्दो.
बं. -जगल़ी पियाज.
त.-नारी बेंगायम्.
फा.-पियाज इ. दस्ता इ. हिंये.
-तैल-न., बद्रमझातैलम् ( सुसू, ४५.१२०)
-पालिका-खी., बनस्पति० दृघिपुप्पी (रा. ५.२०४)
-बद्रासव-पु., आासुत० (सुसू. ४६.४₹३)
-भाणिडका-स्री., चनस्पति॰ मजिषा
(रा. ६.१७)
-मजा-स्री., कोलाष्टीलाभ्यन्तरीयो मृदुभागः कोलाभ्यम्नरम् (चचि. २०.२९)
-मूल-न., बनस्पति० पिप्पहीमूलम् (घ. २.64)
-वह्धी-ख्री., बनस्पति० चविका (चचि. ३.२१०)
-सीधु-पु., कोलकृतमधम् ( चक. ८.६)
कोलक-न., कक्षोलः (र. ११.९४)
अक्षोल: ( रा. ९.३<૪)
बद्रम् (घ. ५.९६)
मरिचम् (ध. २.८८)
कोलाम्ल-पु., वनस्तति० व्रदरमेदःः अम्लबदरम् (चचि. ३.१८६-१८७) द० 'बदर'
कोलास्थिद्ल-न., मान० बद़रास्थिमजब्ञविद्लय्रमाणम् ( सुस्. 6.9 ४)
कोलास्थिमजा-ब्री., बदररास्थिजातं जीजम्
(मुड, प०.२६) त्र० ' कोल्मज्जा'.
कोलोदक-न., कोलसिद्ध जलम् ( चशा. ८.३२)
कोविका-स्री, मूषा० (र. १०.१)
कोविद्दार-पु., बनस्पति०; गुणाः-कषायः संग्रहणो
रोपणो दी़ीपनः कफनातहो गण्डमालगयुद्र्रंरकुष्ठ-
केदारोगम त्रत्कृच्क्रनाशानश्य (घ. १.१२,६)
बसनोपगगणे एकं द्यव्यम् ( चसू. ४.१३)
सर्पविवे ह् ह्दयाबरणाधिमुपयुज्यते
(सुक. प. १6-96)
श्राक०; फक्जीचिल्ल्यादिगणे एकं न्य्यम्
(चसू. २v.900)
पुख्पराकगुणाः-मधुरं मधुरविपाकं ₹त्कपित्तहरं च ( सुसू, ४६.२.9)
हि. -पीला कचनार.
म.-कोरळ, पिवळा कांचन.
गु. -कांचनार.
बं.-पीतकांचन.
त. -मन्तारे.
कोरा-पु., घ्रन्ध्यानरणम् (चचि, १२.७९)
घणनवन्ध० ( युस् १८.96,96)
सूक्ष्ममुखं चृहन्मध्यकुदरं खद्रितस्सारनिर्मित-
भाजनम्, अस्मिन्नक्ञनं स्थाप्यते
(युड. १७ २१.२२)
अन्त:पूरणणन्तु ( युड. २२.२०)
चर्मकोशः ( युनि, १३.२७.४८)
( कोड़ी )-ड्री., सुगन्धिद्व्य० नखे (ध. ३.५८)
-कार-पु., चनस्पति० इृद्धुभेद्, गुणाः-गुरूः रीतलो रकपित्तक्षयापहः (सुसू, ४५.१५५) न० 'इक्षु' -धान्य-न., समीधान्यानि माधदद़ीनि
( सुचि, ₹२.११)
-फल्या-खी., वनस्पति० कोशातकी (ध. ₹.१८२) त्रपुसम् ( रा 心.२.8६)
देवदार्ली (रा. ३.२४३)
-चन्ध-पु., व्वणवन्ध०, हिन्नशाखायामसौ प्रयोज्य:
(असंड. २१)
-वती-बी., वनस्पति० कटुकोशातकी ( सुचि. 9८.२०,२१)
-स्थ-पु., आनूपश्राणि०, गुणाः-मधुरः शीतक्विग्धः मधुरविपाकी छृंदणो बहुमल्कारी बृष्यः बल्यः वातपित्तमः ह्रुप्मवर्धनः (ससू, ४द.१०८-११०)
-स्थान-न., घनसंचयस्थानम् (असंसू, द)
कोशातक-पु., व्रनस्पति० कोशातकी (घ. १.१९२) इ० 'कोशातकी'.
( कोरातकी )-ब्री., वनस्पति०; गुणाः-तिक्ता कटुरुणणा क्रुपाण्डुप्तीहाशोफगुल्मगरनाशानी; अप्रगाडा कोमला भ्रश्ता (घ. १.१९२) सा चतुविंधा द्टहत्फल्लाडल्पफला पीतपुष्पा श्रेतयुप्पेति भेद़ात् (उसुसू. ११.११) तस्याः स्वरसः उभयतोभागहरः ( युस्. ३९.५) ल्युः रक्तपित्तदरा ज्नरश्वासकासारचिध्नी (सुस्. ૪६.२६२२६₹) मणशोधनद्भव्ये उपयुज्यते ( सुसू. २७. १८.-१९) क्षारनिष्कासनार्थमुपयुज्यते (सुस्. ११.११) बसनोपगद्धघ्येव्वेका (असंसू. १४.५) हिं. -कडवी तोरई.
म. -कड् दोडका.
गु. -कहीी चिसोडी.
बं.-दिंगा.
त.-पप्पीर्क्कम.
देबदाली (सुचि. 9०.द)
कोशाध्र-पु., वनस्पति०, क्षुदाम्रः; गुणा:-अम्लः कटुरुष्गो गुरूर्वातमः कफपित्तकरो र्य्यः कुष्टनो रक्तशोधनो विद्दाही शोफकारी (ध. ५.२) सनेहविरेचनद्वर्यम् (सुचि. ३१.४) अस्य स्नेहस्तिक्तः कटुः कवायोडधोभागद्योषहरः कृमिकफकुष्टानिल्हरः दुप्टव्रणझोधनश्ध (सुस,. ४४.१२४) अम्लो मधुरः सरो बल्यः पथ्यो रोचनः पाचनो विषवणआ. को, सं. ३१

हृश्र्य (ध. ६.१३४) अस्य मक्षा मधुरा श्रिरधा पित्तानिलापहा अमियलकृच (सुसू Ү६.२०७)
हिं.—कोरोंभ, छोटा आम, कोशाम.
म.-लाल रानआंबा. कोशांबा, कोरिंब.
गु. -कोशम.
बं.—केओडा, केवडाफल.
त. -का हुमामामर.
कोषकार-पु., कीट॰, कौरोयतन्तुनिर्माता (चशा. १.९६)
कोणवती-ब्री., वनस्पति० कोशातकी (मुड. प६.१6) कोष्ट-पु., श्ञारीर० (चसू. २८.३१) सर्वसुदूरम् ( सुड, ૪२.<०) आम-अम्मि-पक्व-मूत्र-लधिर-उण्डुक-फुष्फुसेल्याद्वीनां स्थानम् ( सुचि. २.१२) मढ़ास्रोतः, आम्बन्तरो रोगमार्गः (चसू. ११. ४८.) आमपकारायाश्रयः (अहसू. १२.४६) महास्नोतसि विभागविशोषः (सुशा. Ү.१६) ' कोष्टराबदेनात्र आहारपाकाधारो रसमूत्रपुरीषाधारो ग्रहृण्यभिधान: ' गयी (सुनि. 6.६,6) स फ़रमृृुसममध्यादिभेदाचतुर्विघः (अह्हसू. १.8) तन्र क्रूो बहुवातश्लेप्मा दुर्विरेच्यस्तन्र तीक्ष्ण्गुणोपेता मात्रोपयोज्या ( सुचि, ३३.२१) मृदुब्बहुपित्तयुक्तः, स भ्षीरेणापि विरिच्यते, तत्र मृद्वी मान्नैब योज्या (सुचि. ३३.२१) मध्यः समद़ोषयुक्तः स एव साधारण इत्युच्यते, तन्र विरेचनार्थ मษ्यमा मात्रा ( सुचि, ३३.२१)
( कोष्टी )-ब्री. यन्त्र० धातूलां सच्चस्य पातनार्थ शुबयर्थ वा भूमौ सनित्वा निर्मितममिगृहम् (र. २.१६९) तत्बोडशान्सुलघिस्तीणें हस्तैकमात्रमायतं समं च (र. «., ४६)
मृण्मयकोशः (र. १०.३९)
-मेद्प-पु., रोग० हक्षणानि ज्वरो दाहो मूत्रमार्गान्मुखाद्नुदाच रक्रवृत्तिर्मूर्चा थासस्तृडाध्मानमभक्छच्दन्दो विण्मूग्रवातस स्भव्वेदास्तावोडक्षिरक्तता लोहगन्धि मुखं गात्रदौर्गन्य्यं हृच्छूलः पार्व्वशूलश्य; यदा कोष्हो भिन्नो रकेन पूर्यते तदेमानि लक्षणानि भवन्ति । (सुचि. २.१३-१५) तन्र विण्मूलवातानां स्वै: स्वैर्मोग्गैगमनं ज्वराध्मानाद्युपद्भवराहित्यं च साध्यलक्षणम् ( डुचि, २.५५) आमाशायस्थे रधिरे रुधिरं छर्दयति, अतिमाश्रेणाध्मानेन गूलेन च विनइयति। पक्वाशायस्थे रधिरे गूलो गौरबं च भवेत् । नाभेरधस्ताच्छीतत्वं खेम्यम्न

रक्तागमो भवति। अभिच्नोडप्याशयः सूक्ष्मैः स्रोतोभिः स्यन्द्मानेन रक्केन पार्थ्रsभिपूर्यंते । तत्रान्तलोहितं रीतपाद़ोच्छ्रुसकरानं रक्षक्षं पाण्डुवद्नमानद्धत्वं च तं विवर्जयेत् । (असंड, ३१.२९s) क्लिष्टछ्छिन्नान्त्रभेदेन भिन्नकोष्टो द्विविधस्तत्र प्रथमे लक्षणान्यल्पानि, द्वितीये तीव्रत्वादतिबाधकानि; तन्रापि प्रथमः संशयितायुर्द्वितीयस्तु नैव जीवनि (असंड. ३१) अयं राख्यसाध्यः (असंड. ३१.२९९) -रुजा-बी., लक्षण० कोष्टशूलः ( अह्ससू. १६,११) चात-पु.. लक्षण० ; कोष्टे प्रभूतो वातः
(चचि. १३.३८)
-विद्वाह-पु., लक्षण० कोष्ठे दाहवत्पीडा
( सुसू. ४२.१०२)
-विरुद्ध न., कोष्टायाहितम् (चसू. २₹.२.)
-रूल-पु., लक्षण०, उद्रशूलः (चचि. १३.३८)
-संक्षोम-पु., लक्षण० आमाशयपक्राइय्रादिस्थानानां चलनम् ( सुनि. ८.३)
कोप्टागारिका-स्री., कीट० (सुशा. 9०.१6)
द० ' कोष्टागारिन् '
कोष्टागारिन्-पु., सविपकीट० अयं प्राणनाशानः तेन दट्टस्य सर्पवद्धेगज्ञानं तीव्रा वेद़ना सांनिपातिका: विकाराश्य भवन्ति, द्रंश्तु वर्णोन रक्तपीतासितारुण: क्षाराविद्ध्धनच भवर्ति (मुक. ८.9५-9८)
कोप्टान्न-न., नामिह्दयाढ़िपब्वदराविधाहम्, तानि च नाभिहृद्यंय कोम यकृत् कीका वृकौ बस्तिः पुरीषाधानमामाशयः पक्काशायः उत्तरगुद्मधरगुदं क्षुनान्त्रं स्यूलान्त्रें वपावहृं च (चशा. 6.9०)
कोष्टानाह्-पु., , लक्षण० (चसू. १४.२१)
कोष्टाभिसरण-न., कोष्ठे गमनम् (चवि, ५.१६) क्षीरगुडादिलोभेन कोष्टमहास्त्रोतःपरिसरे समन्ताद्र (कृमीणां) आगमनम्, इतस्ततः चलनं वा
कोष्टिका-स्री., कोष्टी (र. 9०.₹३)
कोहकारक-पु., मृग० (असंसू , ७.३३)
कोहल-पु., यवसक्तुकृतं मद्यम्, गुणाः-त्रिद्दोषो भेद्यो बृष्यो वद्नप्रियश्य (सुसू. $84.9<0$ )
कौनकुट-वि., कुक्कुतपक्षिसंत्रन्धि (चसू. १३.८३)
-पुट-न., कुक्कुटपुटम्, भूमितले वितस्बिद्दयोचिछ्हुते तावद्वेव विस्तृते खाते पूरितैइइछगणःः घटसंपुटितदृव्यस्य परिपचनम् (र. २.१३५)
कौसी-खी., यालग्रद्ध० पूतनाग्महः (काचि. बालम्मद प. 909 )

कौट-पु., वनस्पति० कुटजः ( घ. २.१३)
-ज-पु., वनस्पति० कुटजः (ध. २.१₹)
-जफाणित-न., कुटजफाणितम्, काधम्रकाराणामेकतमोडयम् (सुज. ४०.८३-९,०)
-जयब-पु., बनस्पात० हन्दुयनः (सुज, ४०,४०) कौटिल्य-न., वनस्पति० चाणक्यमूल्यम् चाणाख्यमूलम् (रा. 6.4之)
-दयित-पु., योग० विपद्र०० (असंज. ४०) कौडविक-न., मान०, क्रुबपरिमितः (असंचि. 4) कौण्डिन्य-पु., ऋषि० (चसू. १.१०)
कौणिडन्यक-पु., कीट०; राक्टन्मून्रविषः (सुक. ₹.५) आमेयकीट०; ( असंड, ४३) अयं पित्त्तविकारान् करोति ( सुक, ८.८-१२) दू० 'कीट'
कौणय-न., लक्षण० कुणेर्भावः, करवैकल्यम्, नपकरत्वम् ( ुुनि. 4.96 )
कौतुकमझल-न., विशिप्पकाल एव यो रक्षाबन्बो बाह्वादौ बध्यते तत् कौतुकम्, तद् एव मद्नल्वास्कैतुकमझलम् (असंशा. ₹.१८)
कौत्स-पु., शवि०; द्वित्रिवेगां बमनं कनीयः, चतुप्पन्ववेगं मध्यमं पट्रसकवेगमुत्तममिल्यस्य बसनविषये मतम् (कासिद्धि. ₹ पृ. १५.२)
कौन्ती-स्ती., बनस्पति० रेणुका (घ. ३.५१)
कौन्तेय-पु., अर्जुनः (रा. २.११२२)
कौप-न., कुपसंबन्धि, कुपोदकम् (मुस्. ४प.6)
कौपीन-न, कटिबस्रम् (चशा. 4.92)
कौनेर-न., चित्तम्रकृति०; शुद्दसत्त्वस्य प्रकारः
(चरा. र.२० ( \&)
मध्यस्थत्नं सहि प्णुत्व मर्थप्रातिसंचयपरत्वं मह्वाग्रसब-
शक्तित्वं चास्य लक्षणम् ( सुरा. ४.८૪)
वनस्पति० कुछ्ठम् (घ. ३.४०)
कौब्ज्जय-न., कुन्जस्बम् ( सुझा. 9०.४६)
कौमार-वि., कुमारसंबन्धि ( का. धार्शाचि. प. प.984)
-धूप-पु., योग० ध्पकल्पः (काकधूपकर्प पृ. 96०)
-मुल्य-न., आयुर्वेंदस्साइशावेशेपवेकम्, क्रमारभरणधात्रीक्षीरदोषसंशोधनार्थ दुप्टस्तन्यग्रहुसमुत्थानां च ब्याधीनामुपशामनाँथँ तन्त्रम् (सुसू. १.५) आयुर्बेद्यस्याप्टतन्त्राणामादिमं तन्रम् । बुद्धजीवकेन निर्मितं बन्त्रम् (काक. २७) वद् वाल्येन प्रतिसंस्कृतम् (काक.)
कौमारी-बी., वाराहीकन्द्वः (रा. ८.१३४)
［कौम्भघृत］आयुर्वेंदीय－शाब्दकोश：［क्रमसेवन］र४ई

कौम्मघुत－न．，घृत० पुराणघृतभेदः（काखिबिसर्पचि．） सर्षिन्द्रेशाठिद्दें नाम द्रार्ष्पुराणं सर्पि：
（चस．२४．५०）शतर्षर्थितम्（सुड．१२．४）
कौरव－न．，पु．，कापोसम्（चसू．१४．४९）．
कौर्पर－पु，संघि० ग्रहुमध्यगतः सन्धिः（चस्．३．३२）
कौलक－न．，इनस्पति०（ काखिल）पटोलमेद्：
（चस्．2．．96）
कौलत्थ－पु．，यूष०（सुक．५．9८，१४）
कौलाली－स्री．，मृषायोग्या मृत्तिका（र．१० ६．८）； कुलालः कुम्मकारः कुलालस्येयमिति कौलाली मृत्तिका，कुललकर्मोंचितत्वादियं मृत्तिका मूपा－ क्षमाइपि श्रेया
कौशल्य－पु．，कोशालंद़ंश्रा（ कासिल．२५．\＆）
कौशिक－पु．，ॠपि० यज्ञ：पुरुपविषये विवद्मानेषवेक：
（चसि．११．४）
प्राणि० उल्रकः（सुसू．२३．३६，३७）
बनस्पाति० जरणन्दुमः（रापरि，१，१३）
गुग्गुलुः（ध．३．१२७）
कौशिकी－बी．，नद़ीसंश्रा（सुचि．३०．३४）
कौशेय－न．，वस्तम्रकारः कोशाकारक्रिमिल्लातन्तुरचितः पहः（सुड，₹९，२64）
राॠ्कादिवनस्तम्（अरु．अहस्，१७．५）
पट्टसंज़ं बसनम्（ अरु．）（अह्रसू．३．१३ ）
तसरसंज़ं वक्रम्（युचि，$\gamma, २ ५$ ）
कौपेय－न．，कौझोयम्（चस्．₹．94）
कौप्टिक－वि．，（कृष्ठठ्याधिम्रकरणम्）（चचि．१५．१२८）
－नवक－न．，योग०（ इंदु．असंड．३७）
（त，प्र．प．₹१२）
कौसुम्म－न．，शाक० कौसुम्मशाकम्（चसू．२०．११०）
（ कौसुम्म्मी ）－ब्बी．，मीहि०（ रा．१६．११५）
－राक－न．，चनस्पति०，गुणाः－मधुरं कटूध्ण हधि－ प्रसादृरचिदीसिकरं विणमून्रदोषापहरं मदृं च
（रापरि $6 .<9$ ）
रूक्षं क्षेप्मत्रं लघु（सुसू．उ母．२७२）अम्लं गुर पित्तकृत् सरं च（अह्टसू．६．9०१）
हिं．－कुसुम्बर，कुसुम．
म．－करडई，कडीं；
गु．—कुंयुंनी，कसंबी，कर्मी；
बं．—कजिरेह；
त．－सेन्टुरकम ，सेन्दुरूक्काई，कुँसुम्बविराई；
फा．－ससकदान；

खनिज० पुष्पाअनम्（ध．३．१६२）
कुसुम्भम्（रा．१६．१८९）
कौसेन्दुक－पु．，धान्य० मीहि०（रा．१६．२८）
कौस्तुभ－पु．，रत्न० कुं पृथ्वां स्तुभ्नाति घ्याप्नोति इति कुस्तुभः समुद्तः तत्र भवः कौस्तुभः
（असंशा，१२．८）
कौहली－बी．，सुराभेद्व（असंसू．६．२७）न०＇सुरा＇ ऋकच－पु．，राख० करपन्नम्，（ इन्दु：असंनि．५．४२） संनिपातज्नर० वातमच्यष्त्ताभिवृद्धक फहीनैरसौ भवति। तद्रक्षणम्－स्तथधा⿸尹 स्तबधरहिई्तित छव झोते，बद्वनभतः पुरीषं चातिमान्रं विरिच्यते । सर्वेषां खोतसां पाकश्र（का．विशोषक्ल प्यद्यायः）
（ॠकचा）－ख्री．，बनस्पति० केतकी（रापरि．१०．२）
च्छद－पु．，बनस्पति० केतकी（घपरि．4．9）
－पत्र－पु．，बनस्पति० शाकः（रा．८．६）
ककर－पु．，पक्षि०（चसू．२७．४९）तद्रुणा ：－लघुर्द्यो मेधाभिबलबर्धनो बृष्यो वातपित्तहरश्र
（सुसू．$\gamma ६, ६ ३-६ \gamma$ ）
हि．－करेटु कुवार．
बं．－करकटीया．
म．－करढोक．
ॠथ－पु．，लक्षण० अकस्मादुच्क्रासावरोध：
（सुचि．४०．१६）
कथन－न，लक्षण० स्वपतः कण्टे घुर्दुरारवः अकसा－ च्छृदासाsबरोधः（सुसू．१५．३२）
पु．，अकसादुच्छह्रासावरोधः फ्रथनं एतत्कियावंभ्र कथन इ्युच्यते（चशा．८．२१）
फन्दनम्（चसि，२．२२）नासाशब्द्：
（इन्दु：असंनि．૪．१३）
क्रम－पु．，उपक्रम०，चिकिस्सा（सुचि．२२．५२）
अनुक्रमः（चसि．१．३）
विधिः（अढ्टसू．१६．२く）
परिपाक्या यथोचितसंनिवेशः（न्याय．）
उद्दिपानामथंवशाद्यथावद् ग्रहणम्（ न्याय．）
परिपाटी（चबि，८．₹）
－कोबिद्－वि．，पेयादिक्रमाभिज्：（चसि．१२．६．）
－पूरक－पु．，बनस्पति॰ बसुकः（रा．१०．३३）
－विरुद्ध－वि，，कमं ल्यक्तवा यब्विदेव्यते तव्，यथा
विण्मूग्रमनुस्सूज्य भुज्यमानं फ्रमविहन्दं，भवति
（चसू．2६．36）
－सेवन－न．，परिब० अन्नपानादीनां विधियुुक्त सेवनम् （चवि．५．२२）

ऋमुक-पु., वनस्पति० पूगफलम् ( रा. ११.6१) (सुसू. ₹८.२९)
न.,-बनस्पति॰ तूलम् (ध. ५.६૪)
चृक्षरोधः ( सुसू. ड. ३८.८)
पट्किकालोध्रः (चक, चचि, ४, ७४-७६)
(असंड. ६)
लोधभेद्र (ध. इ. १०6)
हस्वपूगफलम् (चक, चचि. ७.८१)
-प्रसून-पु., घनस्पति० घूलीकद्वम्बः (रा. २.१७३) ऊमोत्पत्ति-ब्री., फ्रमश उत्पत्तिः (चचि. १५.२84) फमोपयोग-पु., कमेणोपयोगः, कमेण योगः, कमः

चिकिस्सा उपयोगो योजना चिकिस्साकरणमिल्यर्थः
(सुड. ६११,१८)
सुष्पुद्बल्या उपयोगः (चवि, ३.३६)
फय-पु., पण्यम् (चसू. १५.३)
फ्य्य-न., मांसम् (सुड. १७.३५)
-भुजु-वि., गृधादिः (सुड. १५.३५)
ॠवयाद्-वि., मांसादप्राणी ब्याघादिः (असंचि. 5 )
ऋव्याद-वि., मांसादो ब्याघादि:, तन्मांसरसो अ्रहृप्यां
शास्तः (चचि. १५.११६) फब्याद्मज्जा
लघुरुतीतकपायो रक्षपित्तमश्न (युसू, ४५.9३१) ( क्यादी़ी) ब्री., बनस्पति० कटामांसी (घ. ३.४५) ऊव्यान्मांसरसाभ्यास-पु., मांसादमांसरसस्य सततं नियमेन सेवनम्, अयं ग्रहणीद़ोपशोषारोंमानां च श्रेष्टः (चसू, २५. $\%$ )
फव्यादप्रसह-बि., वानरमूषककुलिन्नमधुद्वाव्यतिरिक्ता दीप्याद्यो, मांसाहारत्वाव् (अहस . ६.६२-६३ हे)
ऊव्याद्रस-पु., योग० गुस्मांसगुरुभोज्यपाचनोडस्यझिदीपनश्न (र. १६.१४०-૪७)
फशिमन-पु., काइर्यम् कृशता, कृशास्य भाचः
(अहसू. १४.३३)
फाधिन्-वि., हिंसारीलः (亏. सुशा. ४.६४)
फ्रथनीलः सुपः सनू नासाद्वारेण शबददं करोति, ( इन्डु. असंशा. ८.१४)
फ्नान्त-न., पारदसंस्कार० क्रामणम्, रसस्य शरीरान्तःस्थसर्वधातुपु न्यासिरेकीभावो का
( र. २৮.२०-२₹)
( कान्ता )-ल्री., वनस्पति० बृहती (रा. ४.१२०)
फामण-न., पारदसंस्कार० वेधद्धारा ताराद्दीनां स्वर्णादिविधायकम्। पारदस्य लेपावापाघ्युपयुक्तस्य लोहधात्वन्त:म्नवेशाभिष्यासिकारकम् (र. ३.७₹)

क्रिमि-पु., कीट० (चसू. १.१०१)
कोष्ठपुरीपादियाम्पसम्भबो जीव:(ह. सुसू. १.३०) घजभگरोगे लिझे जातो जन्तुविशेय:
(चचि, ₹०.१७૪-6५)

रोग० कृमिजन्यो ध्याधिरयं तब्नान्नैव ज्ञायते । कृमयो वाद्याभ्यम्तरभेद्तो द्विविधाः। तथा बहि-मिल-कफासुगविड्इन्मभेदाचवुर्विधाः। नामतश्र विंशतिविधाः। तदुत्पत्तिः-भामपक्ताशये कफजानां पुरीपजानां तथा धमन्यां च रक्कजानां कृमीणां सग्मबः । तत्सग्रासिः-अरीर्णाद्विभिः प्रकुपिताः र्रेग्माद्विदोषाः पुरीपादीस्य्यधिष्टाय कृमीन् जनयन्ति (चवि, ५.९-१३)
सझातकृमिलक्षणम्-ज्रो व्रिनर्णता शूलं ह्वद्रोगः सदनं अ्रमः। अरोचकोडतिसारश्य
(सु. ५४.96-98)
तन्र बहिमेलोन्दवास्तिलग्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रया बहुपादाः सूक्ष्माश्य गूकालिक्षाद्विनामतो जेयाः। ते कोठपिटिकाकण्ड्रण्डान् प्रकुर्वंते
(अंसंनि. $9 \gamma, 8 ६-\gamma 6$ )
आम्य्यन्तरा: कृमयः-तन्र रकजा रक्ताहिशिरास्थानाः (असंनि. १४. '७४) सकसक्ब्याकाः। नासतः केराान्रा रोमादा नखाद़ा दुन्तादाः किकिशाः कुष्ठना: परीसर्पाश्य । ते रक्राँ्णा: कृष्गवर्णा; स्रितधाः पृथवश्र भवन्ति। तेम्यो रत्ताधिष्टानजा विकारा कुष्छबिसर्पंपिढकाद्यो भवन्ति
(सुड. 48.94)
 किप्याभ्विध्यागण्डूपदाश्यूरवो द्विमुखाश्थेति नामतः। तेडतीच बृन्धा आमाशायोन्मुखा यदा भबन्ति तदा़ा आस्योड़ारनिःः्रासा विन्नन्धानुविधायिनो भवन्ति। अधोविसर्पणंग तेषां स्वभात्रः (असंनि. १४.प4५६) प़ते क्षेता सूक्ष्माः केचित् पुच्छेपु स्यूलाश्य (सुड. ५४.3) पृथुवृचतनुस्यूलाइयावपीतसितासिता इति (असंनि. $9 \% .44$ ) ते गुदानुसरणं गुद्तोदृनं गूलमझिमान्द्यं पाण्डुखं विश्वर्मं बलसंक्षयं लालास्ताबमराणें हुत्रोगं विड्मेदं च कुर्बन्ति (सुड. ५४, ९-9०) पात्यक्यकाइर्यरोमहृर्षांशेति। (असंनि. १४. ५८) कफजाः कुमयः पट्सइस्याकाः। वैर्भपुप्पा महापुप्याः प्रट्ननाश्रिपिटाः पिपीलिका द्वास्गार्षेति नामतो ज्ञेयाः। ण्तेपासेव कम्मविदोषेण मझादा नेव्रलेडारस्वालुभ्रोन्रभुजश्येति

संज्ञाम्तराणि (मुद. ५४.१३) एते रोमशा रोममूर्घानः सपुच्छा: इयावमण्डल्य सुबधान्या第राकाराः धुक्लास्तनश्य ( मुड. ५४.१२) ताग्रावभासा हृंति (अंर्मि. १४.४२) ते हिरोद्धद्योगयमधुप्रतिइयायकराः ( सुज, ५४.१२) हह्धासाडडस्य भ्रवणाविपा कारोचकमूर्चंज्यरानाहकाइर्यंकराश्य ( असंनि. १४.प२) अन्तर्जाः कुफैकहेतवः। तेपु कफजा अधिकतरम् ( अरंने. १४.४८) तत्साख्यासाण्यव्वम् - पुरीषज्ञाः कफजताध्र हइया: साध्याश्र। रक्तजा अदइया याप्याश्र। रक्तने व्बपि केशादूरोमादृतामानौ अलय्ताहइयस्ताद्साच्यौ ( यु. पर.9९-२०) -कर-पु., कीट० सबिपोडसी पतदद्ट चेगज्ञानं सरेबन्नवति, ताद्ताश्र तीद्रा वेदृना भबन्ति, तथा साद्विपातिका रोगा भवन्ति, देशास्तु वर्णान रक्तपीवासितारुण:, क्षाराझ्यिद्धभव्ब
( मुक, e.94-१८)
-कर्णक-पु., कर्णरोग० वातादिभिः स्वकारणादुपित-
दूंप्पिते ये शो्रसंब्रंधिनी मांसास्जी तयोर्बिकेद्स-
जन्या: कृमय: कर्ण भक्षयन्त्तीव्रां रूलं कुर्यु:
त्रिद़ोपजोडयमितिति विढ़ेहः ( सुड. २१.५१)
-कोप्ट-वि., किमियुक्त्तः कोषो यस्य, विरेचनयोग्योडसौ।
(चसि. २.१३)
-ग्रन्थि-पु., नेत्ररोग०, वहक्षणम्-वर्मक्युक्ययोः संधौ ग्रन्थि: क्रिमियुक्तो भवति । ते क्कृमयः कण्डंड्रे कुखा अस्तश्चरन्तो नयनं दूपयन्ति। साध्योडयम् (युउ. २.९) -म-न, बनस्पति० विडनक्रम (चसू. र३.१८) वि., फ्रिमिनाशनम् ( चस्. १.९७)
-घ्नगण-प., द्यव्यगण० अक्षीवमरिचनाण्डीरकेक्रुक-
 हैंति दरोमानि क्रिमिभानि द्रु्याणि
( चसू. ४.११, असंसु. १५.२०) -घ्ववर्ग-पु., दण्यगण० (असंसू. १५.२०) द० क्रिमिद्रगण.
-जाति-खी., क्रिमीणां जातिः, विंशतिः क्रिमिजातयः समुद्धिएःः (चस. १८.३ )

- जिघांदु-कि., किमिपीहितो च्याधित: कृमिहननेच्छु: (गुड. प४.80)
-दन्तक-पु., दन्तरोग० मार्ताधिक्रिभिभिदोपैमेमूलसहितं दुन्तमाश्रिल्य तन्मज़ि शोषिते अंतर्दे्ते घ सुपिरेडन्नमलपूरिते सति मूलस पूतित्वाव् सूक्ष्माः

किमयो जायन्ते। ततश्न अकारणमेव तीवरार्विस्तथा रामझ्य भर्वति। तथा संररमान्वितः कुष्णाश्थलः प्रलनास्य: प्यरक्वन्रावी द्वन्व: क्रुमिदुन्तक ड़वि संज़ितः (अरंड. २५)
-रोगप्रतिपेध-पु., अश्याय० ( सुड. ५४.१)
-रात्रु-पु., वनस्पति॰ विड्रम् (उम्नुज. ६१.३६)
-शाक-पु., क्रिमिजः श्क्क:, किमिजघूकाच्छोथोत्पत्तिभैबति ( चसू. १८.४)
किमिल-दि., क्रमियुक्त कुमिकारकं बा (चसू. २७.२१५)
क्रिम्याशाय-पु., आारीर० 'विणु मुल्र-क्रिमि-पका-डsमकफपित्ताशयाः पृथक् सन्येते देहिनां कोषे
(का, शा. गर्माषक्तन्तिः s)
क्रिया-त्री., चिकिस्सा० कायवाइन्मनोलिष्षेत्त वा कर्म (मुड. ૪१.૪)
ाराररस्य उस्क्षेपणावक्षेपणप्रसरणाकुआ्खनलक्षणात्मिका चेश्षा ( सुसू. २५.३६)
शस्तक्रिया ( भुचि. 屯.२s)
शाखोदि़ित कर्म ( सुसू. १.२२)
-कल्प-पु., अध्याय० क्रियाणां वर्पणपुटपाकादीनां कल्यनं करणं बा अधिक्रुय कृतोडघ्यायः, सुधुतोतरतंत्रे अप्राद्योsज्यायः ( सुड. १८.१)
-काल-पु., चिकिस्साकाल: ( सुसू. १.३द) द्वर्याणि यमिन् काले क्रियां कुर्वन्ति स:
( सुसी. ४१.५)
-कम-पु., चिकिस्ताविधिः ( असंसू. १.११८)
-क्रमविधि-पु., क्रियाचिकिस्सा, तस्याः कमः तस्याडनुषानंन विधिः (चचि. ३.६०.६१)
-क्षय-पु., क्रियायाध्रिकिस्सायाः कायवाछानसकर्मणां वा क्षयः 'क्रियक्षयकरखान्य इत्युच्यते पुनः ( सुज. ४१, ४)
-पथ-पु., उपचरणविधिः ( सुचि. ६.१)
चिकिस्सितम् (सुचि. ५..१९) अन्र चिकिस्सितपदे भावे क्रप्ययो झेय:, तेन चिकिस्तिंत चिकिस्सा दूट्यर्थ:
-योग-पु., संशमनसंशोधनाद़ीनां सम्यग्योग:
( सु. १,२५)
उपक्रम: ( सुड. १.२५)
-विक्रयिन्-वि., निकित्साया विक्यं कुर्वाणः केवलद्वप्प्रालिटहरा चिकिस्सां विद्धधानः
(असंसू. २.२१)
-विभाग-पु., चिकिस्साभेदः ( सुचि. ५.२७)

२४६ [ क्रियासिद्वि] आयुर्बेंदीय-शान्वकोशः [ कौख्य]
-सिद्धि-ब्री., अज्याय० ( कासि. प)
-सूत्र-न., चिकिस्सासूत्रम् (चनि. ४.५५)
-संकर-पु., यौगपयेन उपक्रमद्दपयोगः
( गुसू. ३५.४८)
-हीन-पु., पारदबन्ध० (र. ११.६९)
क्रियाभ्यास-प., क्रियाणामुष्गोवकसेददक्षीरवृक्षकपाययोजनादीनामम्यसनम्, अर्थाद् अनवरतमुपसेवनम् ( घुचि, 屯.३₹)
कीडनक-न., बालानां कीटार्थ पश्युपष्ष्याद़ीनों चित्राणि मूर्तयो वा (काखिल. १२.६) अल्पं कीउनं क्रीडनकम्, अन्र अल्पार्थ कम्प्रल्यय: कीदावस्तु (चशा. ८.६₹)
 ( खुचि. ११.११)
-भूमि-बी., कीडनार्थ निर्मिता स्पली कीडाद्नगम्र ( असंड. १) क्रुकरमस्तक-न., वनस्पति० चब्यम् ( रा, ६.११५) क्रुद्द-वि., प्रकुपितः ( सुनि. १.२२)
-रूर-वि., कुदे सति श्रूः (चशा़. ४.३८ ( $\gamma$ ) फ़र-पु., बनस्पति० पुर्न्नवाभेद़ः रक्षपुनर्नवा
(घ. १. २७६) 耳० 'पुनर्नबा'
बनस्पति०-द्धुवकः (रापरि. ८..४०)
-कर्मन्-बी., बनस्पति० कुुुम्बिनी (रापरि, ५.२१) न., पगुवधादिक कौयैमूलंक कर्म ( मुसू. २९.१५)
-कोप्ट-वि., क्रूं कोषें यस्य ( चक. १२.५९) वातबहुलकोह:, अस्य इयामादिभिरपि कटेन विरेचनं जायते (र. २८.७३)
-गन्ध-पु., खनिज० गन्धकः (रा. १२.१६७)
( $-ग न ् ध ा)$ )-बी., वनस्पति॰ कन्थारी
( रापरि. ८.२०)
( कूरा) )-बी., बनस्यति० रक्तपुनर्नबवा पुनन्नवाभेद्व: (रा. ५.४०६) मे० ' पुरन्नबा'
फोड-पु., शारीर० उरः (चसू. २७.३३४)
हद्यस्थानम् ( मुसू. ४६,२२०)
प्राणि० बरादः (रा. ११.१२१)
बनस्पति० घाराहीकन्द्: (रा. ५.१३५)
-कन्या-बी., बनस्पति० वाराहीकम्द:
(रा. ५.१३४)
-चोडा-क्री., वनस्पति॰ महामुण्डी (रा. ५.२१९ )
-पुट-न., बराहुुटम् (र. २.८৬)
फोडेशा-बी., वनस्पति॰ मुस्ता ( रा. ६.५s)

कोध-पु., मनोभाव० कोपः ‘कोधमसिद्दोहेण नाम परपीढाम्रवृत्या परीक्षेत (चबि. ૪.८)
राजसगुणः ( युरा. १.१८)
रुकोपः स प्व ख्दाज़या लोके अवरस्पेणाडsगत: (चचि. ₹.२५)
यक्ष्मपर्यायः ( चचि. ८.११)
पित्तोन्मादस्य लक्षणेष्वेकें उक्षणम् ( चनि. ७.७ (२)
-प्रचुरता-बी., लक्षण० कोधस्याडsधिक्यम्, शोणि-
तजो विकारः (चसू. २४.१४)
-विष-न., कोधेन विपम् ( ड. सुक. १.४)
-संरक्भ-पु., कोधस्यावेशो वेगो वा
( असंसू. ३६.११)
कोधाग्मि-पु., खद्कोपस्बरूपोऽभिन्बर्ररूप: स भस-
प्रहरणः त्रिश्रिरा नवलोचनो ज्वालामालाकुलो
हस्बज<्षोद्रश्य (चचि. ३.२૪)
कोशान-न., आवैस्वर्वेण रोदनम्, आक्रोशाः
( सुशा. ३.१२)
( कोराना )-ब्री., ग्रह० रेवतीम्पहः ( का. रेवतीकल्पः )
तस्या लक्षणम्-उदरस्थो यग्रा कोशोक्कोशाना नाम सा स्मृता।
फोट्रुक-पु., भ्राणि० रुगाल: ( सुनि. १.८६)
-पुच्छिका-स्री., चनस्पति० पृक्षिपर्षी (घ. १.९०)
बनस्पति० गोलोमिका (रा. परि, ५.३२)
-मेखला-बी., पृभ्भिपर्णी (रा. 6.99८ )
(असंड, ४२)
-शिरस्न्न., रोग० वातरोगः वत्संमासिलक्षणे जानुमघे वातरोणितजो महारजः स्यूल: शोफो भवति। स च इूगालमस्तकाकार:

> (ह. सुनि. १.७६) (असंनि. १५.५૪)
-रीर्शिक-पु., झोो्ट्रकहिरः (अहस्. २७.१६ )
फोम्टुफल-पु., बनस्पति० इनुदीदी (रा. परि. ८.१6)
कौंज्च-पु., पर्षत० अयं स्कन्द्वेवोडसूदयद् (सुड.२८.१४)
पक्षि० प्रवजातीयो जलचरः (चसू. २७.०१)
दू० वब
सबिपान्रपरीक्षणपक्षिण्वेकः; कौौस्तु विषसंसृष्टं हप्वानं मदुमृच्छति ( सुक. १.₹१)
कौचिरः ( सुसू. 8६.904)
अस्याइस्थि मूत्रदोषहरम्। 'कैचर' इति होके (मुड. प८.૪૪)
बनस्पति० पद्यनीजम् (घ. ४.१५९)

फौभ्नक-न., कन्दृविष० ज्वरहिध्माफेनवमनाद्विकरम् (असंड, ४०.३३०) 'कन्द्दविए'
( कौध्रिका)-बी., मूषा (र. 9०.9)
( कौंज्रा )-ब्री., वनस्पति० पझबीजम् (रा. १०.२५६)
(कौश्ची )-ब्ती., वालग्रहै० पूतना (काबालग्रहुचि.) मूषा (र. १५.४૪)
-मुख-वि., स्वस्तिकयन्र० कौन्वमुखसद्रां यत्रम् ( सुसू. 6.90)
कौशद्वन-न., बनस्पति० धिब्कुलिका रीतलं गुरु विक्टक्भि चेद्वम् (चस्, २०.११६) कौ झुलिका (जेज्ञटः ) (चचि, ३.२५く)
( कौः्चाद़नी )-त्र्वी., वनस्पति० पतन्नीजम् (ध. ४.१५s)
कौन्वास्थि-न., कौश्रपक्षिणोडस्थि (चसू. २₹.१५) मून्नकृच्छूकृमिमेहस्थौल्यापहमेतत् (असंसू. २४)
कौडी-खी., वनस्पति० वाराहीकन्द्ः (रा. ५.१३४)
क्लम-पु., लक्षण० मन इन्द्रियम्लानिः (चस्. ५.१३) अनायासः श्रमः ' योडनायासः ध्रमो देहे प्रवृद्व श्वासर्वर्जितः। स क्लम इति बिजेयः स च इन्द्रियार्थम्रबाधकः ॥ (सुशा. र.4.9) तन्दृालक्षणेबेक्रम् 'निद्दायां प्रबोधितस्य क्लमाभावः तन्दृायां तु प्रबोधितोडपि क्लाम्यति,
(ड. सुशा, ४.४८)
-धन-वि., क्लमनाशानम् (असंसू. ६)
च्छेदिन्नवि., क्ठमनाशानम् (असंसू. $4.2 ० ६$ )
कान्त-वि., लक्षण० श्रान्तः (चसू. २१.३४)
-तमा-वि., रोगलक्षण० मांसशोणितादिभिर्हीना अतितमां क्लान्ता, क्लान्ततमा (चशा, ४.२३)
किन्न-वि., लक्षण० आर्द्रतां यातम्, आर्द्रितं वा (र. ३. 40 )
(किन्ना) इ्री., बनस्पति० कण्टकारी (रा. ४.१२४) -वर्रम्मन्न., नेत्ररोग० यद्वर्म बाल़तोऽल्परलं झूनमभ्यन्तरे च किसंखं स्रवदूषं कण्डूनिस्लोद्वहुलं, तत्किन्नवर्मेति जेयम् ( सुड. ₹.२१)
किए-वि., लक्षण० म्लानम् (चसि. ६.१३)
निन्द्वितम् (चशा. १.१००) आवैम्, पीडितम् (चचि, १३.१३) केशयुक्तम्, दुःःयुत्कम् (चरा. ६.३१)
-वर्त्मन्-न., नेत्ररोग० यदुभयमपि वर्त्म सृद्वल्पवेदनमकस्माद्कं च जायमानं हइयते, तव् क्किप्रवर्म

शेयम्। इदं रक्तज साष्यं च। (सुड. ३.१८) र्रेष्मदुऐेन ₹क्फेन यदुभयं वर्त्म ब्बन्धुजीवनिभं किपमांसमिव च जायते तदृपि किपृवर्त्म बोध्यम्। अयं बिदेहोको नेद्ररोगः (सुड. ३.१द)
कीत-पु., कीट० आमेयकीटः सविषोऽसौ (असंड. $\gamma$ ३) एतेन दृपस्य नरस्य पित्तनिमित्तजा रोगा भवन्ति ( सुक, С.१9-9२)
कीतक-न., मूलविए० स्थाबरविष अप्टसु मूलविषेच्वेकम्। अनेनोपसेवितेन उद्वेश्रम्रलापमोढ्रा भवन्ति

वनस्पति० यद्टीमधु (चसू. १.८१)
एतद् द्विविधम्-आानूपं स्थल्जमिति
(च. सू. १,८१)

कीतनक-पु., मूलविय० कीतकम् (असंड, ४०)
(कीतनी )-ब्री., घनस्पति॰ नीलिनी (रा. ४.३५०) कीतन-न., वनस्पति० यट्टीमधुभेदः 1 क्कीतनं द्विवि-घम्-जलजं स्थलजं च । तत्र स्थलजं क्रीतनकं क्रुतनं क्रीतिकेति नामभिर्शायते। जलजं तु मधुपर्णी मधूलिकेति। क्रीतनगुणाः-मधुरं शीतलं गुरह रूच्यं बल्यं चक्षुप्यं चृष्यमस्नपित्तापहें च (घ. १४૪) दृ० 'यष्टीमधु'
(कीतनिका)-बी., मूलविष० क्रीतकम् (असंसू. १४) बनस्पति० जलजं यर्टीमधु ( असंसू. १४, ४)
कीतनीयक-न., वनस्पति० कीतकम् (रा. ६.१८४) (कीतिका )-स्री., बनस्पति० स्थलज कीतनम्
(घ. १.१४४) द्र० 'क्हीतन'
कीब-पु., हीनसत्व: (चसू . 6.२५)
नपुंसक: दुष्टवीजः (चक. चशा. २.१९)
क्षीणशुकः पुरुषः (सुसू. ११.२८) नैप क्षारेणोपक्रम्यः (सुसू. ११.२८) सुरताइाक्तः ( भाप्र.)
-ता-खी., लक्षण० पुरुपस्य भानो धरों वा पौरुषम् तद्विरुद्ध मपैरुषं नाम क्कीबता ( सुशा. ३.१२)
नपुंसकता, स्रीसंसर्गाद्धि सघ्यः स्यात् कीबता बलिनामपि (असंसू. 9.66 )
क्लेद-पु., शरीरस्थं जलम्, द्वद्धब्यविशोषो वा
(चसू. २६.૪३ (६)
आहारपरिणामकरभावविशोषः, अब्बरौथिल्यापादृंनं
तस्य कर्म (चशा. ६.१५)
आर्द्रत्वम् ( सुसू. १८.२१)
शोणितादिविकारः (अरु.) मलार्दल्वम्
(हे. अह्डू. १२.५२)
-वाहन-न., के केदस्य बहिर्गमनम् (अढ़स., ११.५)
विध्रृति-्री., स्वेदस्य श्रेष्ट कर्म, क्रेव्स्य विधारणम् मध्यमत्वक्स्नेढकचरोमधारणम्
(अरु. अहसू. १9.4)
-विशोपण-न., स्क्षणं, कृेदस्य विशोषणम् (चशा. ८.३१)
केन्क-पु., कफ: केनकबोधकतपंकादिपत्य प्रकारक:, तत्राडयमामाशायस्थः अन्रसक्रातस्य क्रेद्नात्केदक:
(असंसू . २०.६ अEस्. १२.१५)
क्केद्न-पु., अम्लरसस्य गुणविशोष आर्द्रताजनकः (सुसू. ४२.१०) आर्द्रभावः (सुसू. ४१.૪ (२)

क्रेदाचूषण-वि,, विशादगुणस्थ कर्म. आर्द्रीभावविनाशकरः ( सुस्. 8 8.4.96)
के राभीरु-वि., दुःखासहनशीलः, (अह्टू. १६.२१) क्लैठ्य्य-न., लक्षण० नपुँसकत्वम् (चचि, ३०.948) रोग० श्रुकम्रद़ोषजरोगेब्बेक:, धनानुच्छ्याय: (चक. चसू. २८.१८) तत्कारणानि-असात्म्यसेवनाहुप्रयोनिगमनादुभिघाताच्दूकातिसे बनादिभिर्बाजघ्वजोपघतताभ्यां जरया शुक्कसंक्षयारक्कैव्यं संपथ्यते, तह्रक्षणम्-संकल्पप्रवणो वइयां प्रियामपि खियं लिन्भौधिल्यान्च याति, कदाचिद्धाति चेत् धासातंः स्विज्नगान्रो मोघसंकल्पचेहितो म्लानखिश्नो निर्वीयेश्ष भबेप् (चचि. ३०.944-4.6) वत्पश्रविधम्-बीजोपघातज जरासंभवं श्रुक्षयज ऐोफइछ्छेद्जं वृपणोत्पाटनजं च, तद्लक्षणानि-वीजोपघातजे नरः पाण्डुदर्णः सुदुब्बलोडल्पप्राणः प्रसदास्बल्पर्षर्ष भवेत् (चचि. ₹०.१६०) जरासंभवे क्षीणधार्तुर्विवर्णों द्वीनश्ष भवेत् (चचि. ३०.१६१) क्षयजे अनशनकोधशोकादिम्यो रससंक्षयस्तेन च शुक्षक्षयस्ततः क्लैब्यम् (चचि. ३०.१८१) इोफसइछेद्नात्क्रीब्रता घृपणोत्पाटनाच क्लैब्यम् (चचि. ₹०.१८८) अन्त्ये दे असाध्ये
सुश्रुते-कलैव्यप्रकाराः षट्-मानसमाद्रारजं शुकक्षयजं मर्मचछेदजं सहजं श्रुक्रनिरोधजं चेति, तत्र मानसम्-सैस्तैरह्यैर्भावैः रिरंसो रन्तुमिच्छोर्सनसि क्षते द्पेष्यस्रीसंत्रयोगाच भवति (सुचि. २६.९) आहारजमू-कटुकाम्लोण्गलवणैरतिसेवितेः सौम्यधातुक्षयान्मवति (सुचि. २६.१०-११) शुक्र-क्षयजम्-अतिब्यवायर्रीलनाद्धाजीकरणाभाबाजायमानाद् घ्चजभళ्नाद्भवति (सुचि. २६.११) मर्मचहेद्-

जम्-महता मेडूरोगेण मर्मचछेदेनन वा पुंस्तोपघातो भवति, सहजम्-जन्मम्रभुति यः क्लीयस्तल्लैख्यं सद्जज् (युचि. २६.१३) गुक्रनिरो-धजम्-बलिनः भुष्धमनखो निरोधांद्रß्मचर्यतः्य भवति (सुचि, २६.१४) तत्र सहृज मर्मच्छेदजज च असाध्यम्, द्वृत्ताणि साध्यानि
तस्सामान्यचिकिस्सा-रक्तमोक्षणखोहदपानानि, सखोहें विरेचनं, यथावस्थमनुवासनमास्थापनं वा, जरासंभवक्षयजयोः सेहस्बेदौ लखेहं शोधनं क्षीरसर्पिवृंप्ययोगा यापनबम्तयो रसायनग्रयोगाश्य
(चचि. ३०.१६६-२०३)

यापनबस्तिर्मुस्ताद्विवस्तिरिति
(चक्र: चचि. ३०.१८६-२०₹ )

कोम-(तिलकम्) तस्य (हृद्यस्य) अधोदक्षिणवो यकृत् क्रोम च ( सुशा. ૪.3.१) (चशा. 6.90) 'कालखण्डाद्धस्तात् स्थित नक्षिणपार्व्वस्थं निलकं प्रसिद्धम् ( इ० सुनि, ३,१८) वृकारूपचं पिपासास्थानम् क्कोम,' ( मानि. मधुकोशा: ) हदयगावयवम्
(चक. चनि. १३.₹५)
हृद्धक्षिणतो मांसग्रन्थिः (ह. अह्डस. . १२.३)
पिपासास्थानम्, उद्कवह्वानां सोवसां मूलम्
(चबि. ५., ) (अहस. १२.₹)
( कोग )-नाडी-त्र्री., मण्डलसंधिस्थानम्
( सुशा. ५.२७)
कोमन-न., शारीए० पस्चद़राकोष्टाइेष्वेकम्
क्ठोमापर्षणण-न., लक्षण० क्रोमापकर्षणाकारा वेद्ना (चक. चसि, ३.६)
कचित्स्थ-वि., कण्टताल्वादितत्तल्स्थानगतः (दोषः) (चचि. १२.8)
कथित-न., कभनं काथः कणायो चा (र. २.१७)
वि., शृतम्, पाचितम् (असंसू. ६.२२)
-रीति-वि., आद़ौ कथितं पश्वार्छीतम्

$$
\text { (अटसू, } 4.9 \mathrm{C} \text { ) }
$$

काथ-पु., कहपद्वृ्यं दृवेणामुत्य रुतं काथ इत्युज्यते । भुण्णे द्व्यपले सृतात्रस्थे घोठशागुणं पानीयं क्षिपेत्। तद्शमांशावरोषितं गृहीतं काथ इृ्युच्यते। काथपानमात्रा-काथस्य पलम्मुत्तमा मात्रा। त्रिभि: करैपंमंच्यमा मात्रा। कर्षदूरंयं निकृष्टा च मात्रा
(भा. प्र. भेषज. ३०)
केचिद् बैद्याः काथ्यद्भव्यपले घोडरागुणं पानीयं क्षिप्वा, काथयित्वा चतुर्भागावयिष्टं जलं काधमिति
 मषोडकांशा सिता प्रक्षेप्या। एवत्वमाणाविपरीतो मचुपक्षेपः कार्यः। जीरकगुगुगुक्षारलवणानि हिल्याजनुहिज्रुत्रिकटुकानि च शाणप्रमाणानि काथे प्रक्षेत्रध्यानि। क्षीरं घृतं गुडं तैलं दवं कलंक चूर्णोदिकं च कर्पेसम्मितं काथे निक्षिप्येत
( सुचि. ११.८ कासिल. ३., ३२-犭३ ) (भा. प्र.) काथन-न., काधवजले उत्कथनम् (र. २.३६-३७) क्षण-पु., काल्स सूक्ष्मो भागः (अहारू. १.२४)

निर्यास० राल: (ध. ₹.१२9)
-द्दा-स्री. वनस्पति० हरिद्धा ( सुउ. १७.७)
-दान्ध्य-न., नेत्ररोग० नक्तान्ध्यम्, राध्यन्धम्
(सुड. १८.9६)
क्षणन-न., क्षतजननम् (चनि. ६.४)
छेदननम ( सुचि. ५.२६)
क्षणाद्-वि., क्षणादारार्य संबत्सरपर्यन्तः कालः
(अद्धसू. १.२૪)
क्षणिका-वि., आशुतरविनाइिनी इन्द्रियार्थसत्वात्मसभ्रिकर्षजं तत्तद्रिन्द्रियविशिएं ज्ञानं (उुद्धि:) न तु बौद्दलिद्धान्तनदेकक्षणावस्थायिनी (चसू. ८,१२) क्षणिन्-वि., कृतक्षणः, क्षणो नाम मुहुर्तो नियमो वा कृतो येन (चचि. १(४).२6)
क्षत-न., रोग० तन्विह किः व्वम्रक्तमांसस्तारवस्रयाद्धिक्षणनात्क्षतमिति। तर् छिन्नभिन्वपिचितभेदेनेन त्रिविधम् (असंड. ₹१)
आगन्नुकणः ( सुनि. ९.११)
पाषाणलगुडादिभिरूदूतः स्योनण्रकार:
( युचि. २.९०)
उर:क्षतम् (परिव०) (चसू. १४.१८)
वि., क्षतोरर्कः (亏. सुचि. ३५.२१, चसु. १४.१८)
भतिद्रारितम् उरः ( सुड.४१.२४)
-कण्ड-वि., लक्षण० कण्ठे क्षतं यस्य
(असंसू, ३७.२१)
-क्षम-पु., वनस्पति॰ सदिरः ( घ. १.२५)
-क्षीण-वि. लक्षण० उर:क्षतेन कीण:
(चचि. ११.३-६)
-क्षीणचिकिस्सित-पु., अध्याय० (चचि. 9१)
-गुद-वि., उक्षण० क्षत्युंक्तं गुर्वं यस्य, अविरेच्यो-
sयम् (चसि. २.१२)
-मी-ब्री., भैषज्य० लक्षा (घ. ३.८२)
-ज-वि., क्षतजन्यो उ्वरादिः (चचि. ३.२७२)
न., आतीवरर्तम् (ड. सुड. ૪२,१३)
रक्तम् (र. ५.9०९)
आ. को. सं. ३२
(जा)-ब्री., रोग० तृष्णाभेद्द, घणनिमित्ता तृष्गा (सु. उ. ४८.६) द० 'तृष्गा’
-जसगन्धिक-वि., लक्षण० रधिरसमानगन्धिक: विस्मगन्धः ( गुड. २७.८)
-जार्मन्न्न., नेत्र्रोग० तछक्षण्णम्-नेत्रस्य घुक्रभागे अरुणप्यम्रभं बृन्विमुपयन्मांसमस्ति । एत्तद्तज साष्यं च ( सुज. ૪.५०)
-ज्वर-पु., रोग० उर:क्षते जायमानो उवरः
(चचि. २८.909)
-पायु-वि., लक्षण० क्षतगुदः (अद्ससू, १८.१9)
-विधान-न., क्षते चिकिस्साविधिः ( सुशा. ९,१२)
-विधि-पु., क्षतस क्षौद्दृततैलैग्म्यक्नादिका यथाबस्थं चिकिस्ता। 'क्षते क्षतबिधिः कार्यः विच्चिते भम्दब्दिधि:' (सुचि. २.५६)
-विसर्प-पु., रोग० विसर्पभेद्,, व्संम्रातिः-द्दोणबहुछस्य त्रिद्रोपबुलल्सेति केचित् (ह.) नरस्य पित्तं रफं च शास्बह्यालद़न्तनखादिभिर्जातं सयः क्षतमणनुपेल्य शोफे कुरतः। तल्क्षणम्य-स शोफ: इयावः सलोहितोडतिज्नरदाहपाकोऽसितँःः कुलल्यसहसौः स्फोटै: कीर्णों भवति (सुनि. 90.6) एप पित्तविसर्परक्षणो दुतगतिज्वरदाइ्वाकस्फोटप्रभेदबहुल्येति भोजः । अयमसाण्यः। ( मुनि. 9०.८) द० 'विसर्प'
-विसर्पण-न., रक्षण० क्षतप्रसारः (सुनि. ५.४) -डुक्क-न, -नेत्ररोग० पित्तं कृष्योडथवा हहौ ल्वचं छिच्या तोदाश्रुरागबव् श्रुक्क जनयति, तब् क्रुण्गमण्डलं पक्रजम्बूनिमं किश्चिश्रिम्न च भवति, एँत्त कुच्क्र्साध्यम् । द्वितीयपयलव्यधात् याप्यम् । तृतीगप्टलचछेदाद्ध् मर्निन्निचितमसाध्यम् । तत्र तोदादिबाहुल्यं सूनीविहाभकहुण्णता च
( असंड, १₹)
क्षतातुर-वि., घणातुरः, ( मुड. ६०.३ )
क्षतान्त्र-न., रोग० उद्रभेदः छिदोद्दरम्। अस्य क्षतोदरं परिब्रान्युदरममिति नामनी। तत्संभ्रापिलक्षणे-असिन् अन्नसंनंध शर्केराकाष्टास्थिकण्टकादिशल्यमुदर्रगतं सत् अन्रं भिनत्ति। वस्माद्रात् सलिलग्रकाशः स्रावः गुदतो भूयः प्रचलेत् । उदूरं नाभेरधो बृद्विमेति निस्तुद्यते विद्यदेते च 1 न० 'उदर'
( सुनि. 6.99-29)
क्षतोत्ध-न्न., क्षतजं शोणितम् . (सुउ. ४१.४९)
क्षतोदर-न., रोग० उदरभेदः छिदोदरम्
(चचि. १३.२२) द० ' उदर '

क्षतोरस्क-वि., लक्षण० उर:क्षतयुक्त: (अह्टसे, १९., ४) क्षतोम्मन-पु., क्षतस्थानीयोष्मा ( युनि, ९.१२)

क्षते प्रहारसंघह्हनितंतं तेजः ( सुचि. १.४)
क्षत्र-न., वनस्पति० तगरम् (रा. १०.१०३)
क्षत्रिय-पु.; भादणणादिवर्गेव्वेकः ( सुसू. २.३)
पु., सर्पजातिविशोषः, असौ स्निग्धयर्णो मृराकोपनः, सूर्य चन्द्राकृतिच्छत्राम्नुजराजचिह्ययुक्तः
(मुक. ૪.२६)
-चरा-घ्री., बनस्पति० कटुनुम्बी ( थ. १.१५०) क्षीरतुम्नी ( रा. 6.२३८)
क्षपण-न., उपकम० सर्षथोचछेदनमम् (चचि. २७.२५) द्वासः ( परिव०) ( बुसू . १५.३६)
संसमनम् ( सुस. १५.96)
-क्रिया-त्री., कफादिक्षयकरी चिकिस्सा, क्रैम्मिकगुल्मशूल्यदिपु हिता (मुज. ४२.७૪)
क्षपा-ब्री., रात्रिः ( युनि. 9०.99)
-राय-वि., राभ्यामेब स्वपितीति (चसू. १३.द२)
क्षम-पु., वनस्वति० खदिरः ( रा. ८.३१)
( क्षमा )-त्री,, क्षान्ति, सहिण्युत्वम् ( अहसू. ११.३) सर्वसहता ( सुसू. ३४.99)
( क्षमा )-रान्तिपर-पु., वनस्पति० द्यनः
(ध. ३.६६)
क्षय-पु., लक्षण० झोकादिभिः संजातो द्वयस्थायिनो रसस्य क्षयः (चनि. ६.३)
धाठुक्षयः (चनि. ८.१९) ( मुड. २०.९)
हास:, न्यूनस्वम् ( वस्. १५.४)
क्षीयमाणश्शरीराबस्था ( सुसू. १४.३)
स्वप्रमाणातानिः ( मुस्. १५.२૪-२६)
रोग० ज्नरः देठक्षयहेतुत्वाक्ष्षयः (चचि ३. १३)
शोषसंज़कस्य राजयक्ष्मण: पर्यायसंज्ञा, कियाक्षयकरत्वारक्षयः (मुड. ४१.४)
राजयक्ष्मा (असंनि. ६)
-तृष्णा-स्री., रोग० धातुक्षयजा तृज्णा (चचि.
२२.५०) दन ' वृष्णा'

क्षव-पु., हिक्का ( गुउ. प५.र)
बनस्पति० भ्धुवकः ( रापरि. ३.४०)
राजिका (घ. ४.६०)
फणिज्जकाकारः परियात्रे प्रायो भवति
( सुड. 45:96)
क्षवक-पु., बनस्पति० अपामार्गःः (चक. १.२५) (रा. ४.३く८) श्चेतापापार्गः ( चचि, २६.१८૪)

छग्रकः तद्रुणाः-स्वायुपाकः पिच्छिलो विज्यद्द्दी कृमिलो बावलो नातिपित्तश्रेष्मकरः कफहरः सहमूत्रुपरीषश्र ( सुस्. ૪६.२९०-९, )
छ्विक्षिनी (कासि, $\gamma$ )
राजिका (ध. ४.६०)
राजमाष: (रा. १६.१३५)
सुरसागणोक्तमेकें द्यक्यम्, क्षवथुकारः फणिज्ह-
काकारः (ड. सुस्. ३८.१८-१९)
(क्षवधु )-पु., हिक्का, ' '्राणोदानौ समौ स्यातां मूर्नि सोतःपथि स्थितौ। नस्तः प्रवर्तंते शब्दः क्षवथुं वं बिनिर्दिरोत् ॥' (उ, सुरा. ૪.40) ऊर्वस्वोतोऽवस्थितयो: प्राणोदानयोराकुलितयोर्नासाविकरतो निर्गममनम् ( उ. सुसू . र६.१३; चनि. ६.१३) -ज-पु., रोग० पड़दाबतर्पकारेव्बेकः (चसू. १९,४ (३) क्षवधुविधाताज्तायमानोदावर्तंस्य लक्षणम्शिरोश्किनासाकणेपु रोगाः कणम्मुखयोर्वायुपूर्णनबद् भानम्, कण्ठमुखयोरतीव दोद़: अब्यक्तनचनल्वमुच्छ्रासावरोधो मन्यास्तम्भादयय्व विकारा अस्मिन् भवन्ति ( सुउ. ५५.१३)
(क्षविका)-बी., बनस्पति॰ द्दृती (रा. ४.१२२)
क्षाम-वि., उक्षण० क्षीणम्, कृराम् ( चवि. ८,९८)
क्षीणबएकायः ( ड. मुचि ₹४.१६)
-ता-ब्री., लक्षण० निर्बलता (अह्त्. २७.३६)
-स्वर-वि., लक्षण० टुर्बलस्बरः ( बुज. ४७,७4)
श्षामानन-वि., बक्षण० क्षीणमुखक्रियः ( उमुउ, ५२.६)

प्रधानतम: छेखभेयेेख्यकरणात् त्रिदोपध्नत्बाद्
विशेपक्रियावच्चारणाश ( सुसू. ११.३) तन्नि-
राक्तिः-क्षरणात् क्षणगादादा क्षारः ( सुसू. ११.४)
तक्कर्म-तीक्ष्रण उण्णो लहुः स्क्षः क्लेदी पक्ता
विद्दारणो दाहनो दीपीपरछेत्ता (अम्सिसनिभशः
(चस्. २७.३०६) रोपणः शोधनः शोषणः
स्तग्भनो लेखनः कुम्यामकुष्हविपेदोदोनाशनः
पुंस्त्लोपधातकश्य (र. १७.६५)
प्रतिसारणीय-पानीयभेदादाद्दिधा
पलाशतिलनालाशदंद्रक्रद्यीक्षाराः पानीयाः।
प्रतिसारणीयो मृदुमध्यतीक्ष्गेमेदा़्त् त्रिधा
तरकृति:-कृण्णमुफ्कंक खण्डशः पाटयिल्वा निर्वाते
देरो निचिति कुत्वा सुधारार्कराश्य प्रक्षिप्य तिलनालैराद़ीपयेत्। उपशान्तेडतौ तन्भस पद्रुणजले मदति कटाहे आहोडय मूस्रैर्वा

यथोकैरेरेविंश्तिकृत्व: परित्राव्य दव्योडवघटृयन्य चिपचेत्। यदा डच्छो रक्तीक्ष्पः पिच्छिलश्व अर्वात तमाद़ाय महति बस्खे परिस्ताब्य पुनरम्नावधिध्रयेत्। नातिद्वसान्द्रु हट्वाsवतार्य सुगुसं स्थापयेत्। एवमेव कुटज़पलाशाभर्भर्णादिधु क्षारकृतिः। पुप मृदु:। पाकसमये सुधाकटरार्कराभस्मशर्कराशः नाभीनां प्रक्षेपेण मध्यमः। दुन्तीद्वन्तीचिन्रकादिप्रक्षेपणेन तीक्ष्पः (सुसू - ११.११-१३)
क्षारस्याप्टी गुणाः-नातिर्ताष्ष्णो, नातिम्टुः : क्रूण: शुक्र: पिच्छिलोडविभ्यन्द्री सौम्य:शीघ्रश्य
(सुसू. 99.95)
अप्रौ दोषा:-अतिमार्देवभैथ्यौ क्णयतेक्ष्पयैच्छिल्यसर्पितासान्द्तापकताहीनद्यव्यताश्य पानीयक्षारयोग्याः-
गरगुल्मोदरामिसन्नाजीर्णारोचकाद्यार्ता:
प्रतिसारणीययोग्याः-
कुष्ठकिटिभद्नुमण्डलकिलासादयः
भारायोग्या:-दुर्बलबालर्थविरमीस्सर्वाद्य ख्यूनद़रिणस्तथा मर्मसिराखायुसन्धितरुणास्थिन्छर्मरोगादीनि स्थानानि। क्षारद्रंध्र त्रिविधम्-सम्यवय्वग्धमतिद्वर्ध हीनदुग्धं च। सम्यग्दर्धे विकारोपश्नमो लाघवमनास्राबश्र 1 नतिद़गे दाछपाकरागसाबाठमर्दक्तमपिपासा मूच्छां मरणं वा (सुस्, ११.१५-१८) हीनद्ग्धे तोदककण्डुजाड्यानि घ्याधिद्धृदिश्र
(सुसू. ११.२६)
क्षारपातने मात्रा-नखोस्सेधग्रमाणाडsच्चा, द्विगुणा मध्यमा, त्रिगुणा महृती, पिंचे सेक्रप्मणि बाते च यथासफ़्रूं प्रयोज्या (ड. सुचि. ६.४) पायनाद्धथेयेकेकम्, वत्पायितं शखंत्र शारशाल्यास्थिचछेद्नेपु प्रयुभीत (असंसू. ३४.३४)
क्षारः पुंस्त्वोपधातिनां क्षेष्ट: (चसू. २५.४०)
न., भैपज्य० सामुदूल्वणम् (ब. २.३४)
भैषज्य० बिडम् (ध. २.२८)
-कर्मन्-न., क्षारोपयोजनम्, व्रणस्य पष्टयुपक्रमेव्वेक:
(सुचि. १.द)
-कल्प-पु., क्षारोत्पाद्नविधिः (सुचि. ૪.३२)
-क्रुल्य-वि., क्षारेण कृल्यक्रिकित्सनीयः, क्षार-
कर्मयोग्यः ( सुसू. ११,२८)
-गुडिका-सी., योग० ग्रहणीनाशिनी
(चचि. १4.9८3-7द4)
विसूचिकागुल्मगराइमरीश्धासकासन्नी
(चचि. १२. $>$ २-૪६)
-घृत-न., घृत० छ्वदममिविवर्षंने ग्रहुण्यां च शस्तम्

> (चचि. 94.969)
-जल-न., क्षारसंसकृतुद्कम्, अर्कामृताक्षारजलोचिता यवाः शोषिणे प्रशास्ताः। तह्टृतिः-पानाय भोजनायाथ भस्म स्राव्यं चतुर्गुणे जलेडर्धमवशिएे तु क्षारान्मः (सुड, $\gamma १, ३<$ )
-तन्त्रविद्य-वि., क्षारविधायकतन्त्रज्ञ:
(चचि. 4.६ $\%$ )
-ताम्न-न., योग० सर्षयूलविनाशक:
(र. १८.१६०)
-तैलन्न, तैल० बाधिर्यादिकर्णरोगेपु पूरणायोपयुज्यते (चचि, २६.२२८) क्षारोदेकेन सिद्ध तैलम् (सुचि. २.८८) कफवातोत्थजीण्णज्बरेप्वम्यह्नार्यमुपयुज्यते (सुउ, ३९.२७३)
-त्रय-न., सर्जिक्षारं यवक्षारं टङ्कणक्षारं च
(घ. ८.६९)
-दग्ध-वि., क्षारेण दग्घः (अहसू. २२.५२) -द्ला-त्री., वनस्पति० पलाशलोहिता ( रापरि, ७.६६)
-दोप-पु., क्षारस्याइतिमार्देवभ्वैल्यौष्म्यादिद़ोषाः नव दृश वा (सुसू. ११.१6) (असंसू. ३९)
-द्रृ्य-न., क्षारकल्पाथमुपयुक्तं द्रच्यम्, मुष्कककुटजपलाशाधंकर्णपारिभद्दादीनि ( सुसू. ₹७.9०)
-निष्यन्द्-पु., क्षारगालनविधौ यः पिच्छिलो रत्तोडच्छस्सीक्ष्णः परिसात्रो भवति स क्षारनिप्यन्द्य

> (अहस . ₹०.94)
-पश्नक-न., पलाश-तिल-मुष्कक-सर्जिका-यनक्षाराः, एतेपामेव संमील्य क्षारपश्शकमुच्यते
(ध. 6.66 )
-पर्पट-पु., क्षारयुक्तः पर्पटः, अयं रूप्यो लधीयांश्र (असंसू, 0.48 )
-पाकविधि-पु., अध्याय० (सुसू . ११)
-पाणि-पु., पुनर्बसोरान्नेयस्य फणणां शिभ्याणां तन्त्रकर्त्रणामेकतमोऽयं तन्त्रकर्ताँ (चसू . १.३१)
-पायित-चि., संस्कार० अम्रितत्त-रासाणां तीक्ष्ण्रतात्रासये क्षारद्ध्येपु निर्वापणम् (सुसू. ८.१२)
-बन्ध-पु., पारदबन्ध० शब्द्युज्तिवराटायैः संसाधितः पारदः प्रक्रिया चास्य-भस्मीकृतानां शान्द्रझुत्त्यद़ीनां वृक्षक्षारादी़नों च मूपां कृत्वा तव् संपुटे निहितसम्पुरितः पारदो ल्धुपुटदानेन भर्मीभवति (र. ११.69)
-बल-न., क्षारस्य शाक्ति:, उष्णतीक्ष्णत्वाद़ीनामौत्कव्यम् (सुचि. ६.४)
-मेलक-पु., सैषज्य० सर्वंक्षार: (रा. ६.५५)
-मेह-पु., रोग० पित्तजमेहमेदः गलितक्षारद्रवेण वर्णगग्धरसस्पौैःः सहझामूत्रत्वात् क्षारमेइः ( सुनि. ६.११) द० ' प्रमेहें
गन्धवर्णरसस्पौँः : तुतक्षारोपसं मेहति (चनि, ४.२५)
-यूप-पु., अपामार्गादद्दिजक्षारयुक्तो यूपः
(चचि. १०.86)
-लवण-न., भैपज्य० लवणभेद्ः लोणारक्षारम् (रा. ६.५३)
-लेप-पु., उपक्रम० मपधिन्रबाहार्शः कुष्टादिपुपु योज्यः
(अह्सू. ३०.इ—४)
चटी-खी., योग० रक्तगुल्मारुचिमन्दुाग्निग्रह्यर्यश:शूलनाशिनी (र. १८.१७૪)

- घर्ग-पु., क्षारसंग्रहः, सुक्कक कुटजपट्याशाश्थकर्णपारि-भद्रकाडSरववधतिल्वकाकर्नुह्युपामार्गपाटलानक्न-मालवृषकद्लीचित्रकपूतीकेन्द्रवृक्षास्फोताश्वमारकससच्छदाम्रिमन्थगुजाकोशातक्यः (सुसू. ११.११) यवक्षारस्वर्जिकाक्षारपाकिमटन्कणक्षारप्रमुतयः
(सुसू. ४६.३२२)
चृक्ष-पु., बनस्पति॰ मुफ्कक: (रा. ११.२२०)
-श्रेप्ट-पु., बनस्पति० मुध्ककः (रा. ५.१३र) पलाशः (Ч. ५.१६२)
न., लवणभेद्य वज्रकक्षारम् ( रा. ६.५५)
-पद्न-न., पद्र क्षाराः-कृष्गतिलपलाशवचापामार्गकुटजमुष्ककेम्यो जाताः (घ. ५.6०)
-सूत्र-न., कार्पासकृता वर्तिः भगन्द्रे गत्यन्रदारणे उपयुज्यते (चचि. १२.९6) कृरादुर्बलभीरूणां मर्माश्रितनाडीच्छेद्ने समुपयुज्येत
(सुचि. १७.२९)
-स्वर्जिन-पु., खनिज० सर्जिकाक्षारः (रा. ६.२६) क्षारागद-पु., योग० विसूचिकालसकविलम्बिकादिनाशनः (सुड. प६.94) एतद्धिता डुन्द्रुभिण्वजपताकाद्यो दर्शानसपर्शश्रवणादिभिः सर्पादिसर्बविषहरा भवन्ति (सुक. ६.३-७)
क्षारांजन-न., नेत्ररोगे अक्जन० बलासग्रथितनाग़नम्
( सुड. ११.१०-१२)
क्षाराम्बु-न., क्षारजलम् (अह्टसू, २९., ६६)
-गण्डूप-पु., क्षारजल्चुलुकः ह्रेष्मचयापह;
(असंसू. ₹१)

क्षाराम्लसर्पिस्त्-न., योग० चाइेरीकोलाद्यम्लक्षारसाधितं घृतम्, चाङेरीधृतेत्यपरपर्यायम्, अतीसारामाजीर्णादिनाशननम (चचि, १९.૪३) (चसि, ६.६૪)
क्षाराएक-न., अपामार्गपलाशार्कतिलम्मु क्यवाग्रजसर्जिकाटङ्रणाश्रेत्यट्टौ क्षाराः (घ. ८, ६६)
क्षारासब-पु., भासुत० मध्वादिना पलाशक्षारपानीयेन सह निष्पाद्वित, महाकुष्ठचिकिस्सतोक्कः कुष्हरः

$$
\text { ( सुड. } 46.94 \text { ) }
$$

विरेचनार्थे कृतः सुराकल्प:
(सुसू, ૪૪,३०-३૪)
क्षारोदक-न., क्षारं गालयित्वा यदुदकं गुह्यते तत्। वातः्रेप्मशोफेपु परिषेकार्थमुपयुज्यते (उ. सुचि. १.१७)
क्षारक्वाथः ( सुसू. ११.११)
क्षिति-स्री., वनस्पति० खदिरः (रा. ८.३१ )
भैषज्य० गोपित्तम्, रोचना (र.90.96)
-सेचर-पु., भूनागः, इन्द्रुगोपः भूनागसचंखं
कासीसं च (र. 90.96 )
-ज-वि., भूमिज शाकादि (सुसू. ૪६,२९३)
-धर-पु., पर्वतः (चक. १र. १७,६८)
-धररुधिरन्न., गैरिकम् (र. १८.६८)
शिलाजतुः (र. १७.६८)
-फल-न., हरितमुद्ञः (र. १७.६६)
धान्रीफलम्म (र. १८.६६)
-बदरी-त्री., बनस्पति० बदुरभेद्: भूबदूरी
(रा. ११.१६२) 弓ू० 'बदर '
-रहु-वि., वृक्षः (चक. १.८)
क्षिप्र-न., मर्म० स्नायुमर्म पादस्याधुष्ठाक्नुल्योर्मःखे क्षिप्रं नाम मर्म ( सुरा़ा. ६.श४) अध:शाखायां बामदक्षिणनेदेन दे तत्रमाणमद्रुलार्धम् (सुशा. ६.३२) तन्र विद्दस्य रक्तस्लुतिः (असंशा. ५.४) आक्षेपकेण मरणम् । कालन्तर-प्राणहरमेतत्
(सुरा. ६.३२)
-कारिन्-वि., आगुकारि (चसू. २८.७)
-पाक-पु., आशुपाकः (असंसू. द)
( क्षित्रा )-ज्री., शुक्तिका, भारविरहिता ( $6.4-२ 2)$
क्षिप्रम्-( अव्य्र०) नातिद्युतं नातिविलम्बितम्
(सुसू. ૪६.४६५)
क्षिप्रोत्थान-वि., लक्षण० आइूदूरो यस्य ( सुनि. २.८)
क्षीण-वि., लक्षण० उत्साहोपचय्रल्लहित:
(ड. सुड. ४०.२१)

दुर्बलः श्रक्तिहीनः（सुचि．२६．૪）
क्षयी（चसू．१३．४१）
अध्वादिखेदेन हीयमानबलः（ सुचि．२．७く）
－बल－वि．，लक्षण० कर्मनिर्वर्तनासमर्थः（युड．५२．८）
－बर्लीय－वि．，क्षीणबलसम्बन्धि（ सुचि．२६．१）
इदं वाजीकरणचिकिस्सितशाब्द्स विशोषणम्
－रक्ष－वि．，लक्षण० हीनं रक्क यस्य（असंसू．३६．२०）
（ रका ）－ब्री．，जातः स्रीशोगितस्य－रजसः क्षयो यस्याः （चचि，३०，२२૪）
－रेतस्－पु．，लक्षण० कारणविशोषैः स्वमानादल्पीमूतं
रेतो यस्य，क्षीणशुकः（ सुसू，१．८（ द）
－संधानकर－वि．，क्षतक्षीणे उरःसंधानकर：
（चसू．२६．४३（१）
क्षीणायुस्－विं，，क्षीणमागुर्यस्य，यस्य भेषजचिकित्साद्यो
निब्फला भवन्ति स क्षीणायुः（ काइं，५）
श्षीणेन्द्रिय－वि．，लक्षण० क्षीणमिन्द्रियं गस्य
（चसि，१२．१६（११）
अतिक्षीणगुकः（चसि．१．३४）
क्षीर－न．，पाणिज० दुग्धम्－गोमहिष्यादिभवम्
（र．११．३७）
गोक्षीरम्（ सुचि．$>0 . ६ 6$ ）
भैषज्य० अर्कसेटुण्डादीनां ढुगधन् स्राःः
（चसू．9．७३）
जलम्（रा．१४．३१८）
पु．，वनस्पति० श्रीवेप्टकः，धूपोपयोगी （घ．३．११३）
（रा．७．१९६）
（－कन्द्रा ）－खी．，क्षीरविदारी（घ．१．१४९）
－काकोली－ब्री．，वनस्पति० काकोलीभेद्：
（सुसू．३८．३९）
जीवनीयगणोक्रमेकं द्रव्यम्（चसू，૪．今）
बृंहणीयगणोक्षा（चसू，૪．，）गुक्रजननगणोक्ता （चसू，४．१२）
स्नेहोपगगणे एकं द्रव्यम्（चसू．४．१३） इ्यं किश्वितक्कृष्गवर्णाडग्यन्तं च क्षीरं स्ववति （र．२०．३३）न०＇काकोली＇
क्षीरकाकोल्लीगुणाः－रुच्या वृष्या बस्तिशोधनी कफपित्तमी ह्द्योगरक्तपित्तकासश्वासक्षयद्नी च
（घ．१．१३४．）
हिं．－श्शीरकाकोली；
म．－श्वेतकाकोली，दूधकाउली．
त．—वेस्दैररकि．
－ऋण्डक－पु．，बनस्पति० अर्कः（रा．१०．२४） सनुक्（रा．८．३५६）
－काप्रा－ब्री．，वनस्पति० बटभेदु，नदीवरो बटी वा （रा．११．११६）दु०＇वट＇．
－वृत－न．，क्षीरमथनसमुन्दूतननीतोत्यितं घृतम् （सुसू．84．904）
－घृताभ्यास－पु．，क्षीरघृतयोः सततं नियमेन सेवनम्। इंदं रसायनानां श्रेष्टम्（चसू．२५．४०）
－ज－न．，आहारदूव्य० दृधि（रा．१५．२४५）
－तुम्बी－ब्री．，वनस्पति० तुम्बीभेद्धः वह्डीफलशाकी स्वादुश्रेततुम्बी（र．११．१२४）तदुणाः－सुमधुरा
स्निगधा वृष्या गर्भरपोषकृत् वातग्रदा बल्पुप्टि－
विवर्धनी पित्त्ती च（रा．५．२₹८）
हिं，－लौकी．
म．－दुध्या भोपळा．
गु．－तुंबडी．
बं．—तोंबी．
त．一का⿸्दुचरंरे．
फा．－तल्स．
－तैल－न．，क्षीरसिद्धं वैलम्，इदम् अर्दितातुराणा－ मुपयोज्यम्（सुचि．५．२२）
－द्लल－पु．，चनस्पति० अकर्कः（रा．9०．२४）
－दान－न．，दुग्धप्रयोगः，क्षीरं घणे उत्सर्गतो निषिद्धमपि सझेडपवादत्र्वाव् प्रयुज्यते। अद्रणे अमे उष्णं क्षीरमिति केचित्। उभयन्रापि नेति केचिट्। तत्र च पूयजनकल्वं हेतुल्बेन कल्पयन्ति
（सुचि，३．4）
－दोष－पु．，सन्यविक्कृतिः（चचि．३०．२१९）
－दौर्गन्ध्य－न．，लक्षण० स्तन्यगतदुर्गन्धढ़ोष：
（चचि．३०．२७૪）
－द्रुम－पु．，वनस्पति० पिप्पहः（घ．५．७९）
－धारावदोहिता－वि．，（पिप्पली）पिप्पलीकल्का－ दुपरि क्षीरधाराबदोहः कतैव्यः，क्षीरं च ताबह्दोह्ं यावत् पानयोग्याः पिप्पल्यो भवन्ति। चृध्योऽयं योगः（चचि．२（३）१२）
－प－वि，，स्तननिः सूतक्षीरपायी एकसंवत्सरात्मको बाल： （सुसू．३५．२९．）
－पयोनिधि－पु．，श्वेतसमुद्ननाम्ना संप्रति संकेतितः समुद्：（र．३．२₹）
－पर्णिन्－प．，वनस्पति० अर्कः（घ．४．१३）
-पल्याण्डु-पु., पलाण्ड्रभेद्:, तद्युणाः-स्वादुर्गुरु: स्त्रिग्धः पिच्छिलो रुच्यो बल्यो मेष्यः कफपुप्टिद़: स्थिरधातुकारी रक्तपित्ते शस्तश्न (सुसू, ४६.२૪७) ( क्षीरा)-ल्री., वनस्पति० काकोली (घ. १.१३२) पाक-पु., जल्गुक्तिः ( सुसू. ११.११)
-पात्र-न., मान० क्षीरस्याडडढकम् ( सुचि. २.४०)
-पिप्र-वि., क्षीरे पेषितम् ( सुचि. १.५०)
-पीत-वि., (परित.) दुग्धभावितम् (सुचि. ३.५७)
-पुष्पी-स्री., बनस्पति० इयं रसायनयोग्या
(चचि., 9 ( $\%$ ₹ )
-पूपक-पु., क्षीरग्रधानः पूपकः गुरुस्तर्पणो वृष्यश्व
(चसू. २७.२६९)
-पूर्णलोचन-वि., क्षीरेण इव पूर्णों लोचने यस्य, स: ग्रुक्सार:
-पेया-बी., कृतान० क्षीरसिद्धा पेया उदुरिणामुपयोजनीया (असंचि. १6. १०9)
दीर्घोपवासिनां नृणां कृते प्रशास्यते
(काखिल. 8.66 )
-वस्ति-पु., उपक्रम० औरधिदुग्धेन साधितो बस्तिः (सुसू. 94.१२) पित्तगुल्मे उपयुज्यते, (चचि. ५.३४) पित्तोद्रे उपयुक्तः (चचि. १३.६८)
-मधुरा-( ब्री., वनस्पति० क्षीरकाकोली
(घ. १.१३४)
-मोरट-पु., बनस्पति० मोरटः लूतंदंरो पानार्थमुपयुज्यते ( सुक ८.१३२; ध. १.१५)
क्षीरविक्रतिः किलाटमस्तु पीलुपर्णी (सुसू, ४२,११) -मोरटा-बी., चनस्पति० मूर्वा मधुस्रवा (इंदु. असंड. $૪ \succ$ )
-यवागू-स्री., क्षीरसिद्दा यवागू: (चक. १.१७)
-योग-पु., योग० वाजीकरक्षीरम्रयोगः अयमपत्यकरः (चचि २ (३) ८-१०)
-लता-स्री., वनस्पति० क्षीरविदारी (रा. 6.936 )
-वर्ग-पु., सरेवेषां क्षीराणां संग्रहः
(अह्हसू. $4.20-२ ८)$
-वह्झी-ब्री., वनस्पति० क्षीरविदारी ( ध. १.१४९) मधुरस्कन्बगतद्व्यविऐोषः क्षीरलता (चक. चवि. ८.१३९)
चहा- ब्री., शारीर० स्तनगता सन्यवहा नाडी (चचि. ३०.२३६)
-विकार-पु., क्षीरजन्यो ब्याधिः (चशा. ८.५६)
-विकृति-स्री., क्षीरोद्भवं दध्याद्याहारद्वव्यम्, इंदं प्रकृतितो गुरु (चसू. ५.4)
-विद्रारी-त्री., वनस्पति० दीर्घकन्दा विद़ारिकन्द्रो मधुरो त्रंहणो वृष्यः शीतस्पर्शों बल्योडतिमून्रलो वातपित्तहत्न ( ड. सुचि. ५.6)
क्षीरकन्द्ले्यपरपर्गाया, कन्द्रोऽयं विनाल्सनालभेदेन द्विविधः। आय्यो रोगहर्ता द्वितीयश्र वयस्तग्भी। क्षीरविद्दारीगुणाः-मधुराऽम्ला कपाया तिक्ता पित्तझी शूलमूत्रविकारघी च (ध. १.१४९)
हिं.-बिलाई कंद.
म.-पांढरा भुईकोहळ्रा.
ग.-योयकोष्छु, फगवेलानो कंद.
बं.- सुई कुम्हडो.
त.-निलम्पूचिक्किळंकु.
-विशोधन-वि., स्तन्यशुन्दिकरम्, पाठा-सहौधध-सुरदार-मुस्त-मुर्वा-गुडूचीच्रत्सकफलकिराततिक्तकटुरोहिणीसारिवाश्र (चशा. ८.५६)
-विश-न., स्थावरविष० कुमुदझी-स्नुही-जाल. क्षीरिणि त्रीणि क्षीरविषाणि, तघक्षणम्-चिड्भेद़ो गुरुजिह्बता फेनागमश्र (सुक, २.५-१०)
-विषाणिका-त्री., वनस्पति० क्षीरकाकोली
(घ. १.१₹४)
बृश्यिकाली (रापारे. ८., ४)
-वीर्य-न., क्षीरगुणः ( सुसू. र५.९५)

- वुक्ष-पु., वनस्पति० (र. ₹०.६५)

राजाद़नः (रा. ११, १४६)
उदुम्बरः (ब. ५.८६)
क्षीरिवृक्ष: (र. ३०.६५)
-वृक्षत्वच्-त्री., विषजे शिरोरोगे नस्यविधानेनोप-
युज्यते (असंउ. ४৮)
-वृक्षासव-पु., आसुत० प्रतुद्दानामनुपानम्
( सुसू. ૪६.૪३३)
-वुत्ति-वि., क्षीरैणैन वृत्तिर्जोबने यस्य, क्षीराहारः
(चचि. १३.१९.9)
-वैवर्णन्नाशान-वि., स्तन्यवर्गजवैवर्य्यविकारहरं
भेषजम्, यश्टीमधूकमृद्वीकादि (चचि. ३०.२69)
-राक-न. पु., द़न्ना तक्रेण वा सह पाकात् पृथम्भूत-
घनद्रवभागं क्षीरं क्रिंका, सैव पाकाद्विना
क्षीरशाकः (असंसू, ६०.し०)
-रीर्षि-पु., घनस्पति० श्रीवेष्टकः (रा. १२.१९३)
-गुक्ल-पु., बनस्पति० राजादनः (रा. १9.9४6)
-शुक्रक-पु., बनस्पति० राजादनः ( घनि, ५.९9)
-सुक्ला-ब्री., वनस्पति० क्षीरबिदारिका
(चचि., १.७६ ध. १.१४ऽ )
-सर्पिस्सू-न., क्षीरोपिथंत सर्षिः (चक, चचि.३०.६९) क्षीरमथनोश्थघृतम् (ड. सुड, ५८.५३) क्षीरोधितननवनीवसर्पि: (ड. सुचि. २६.२०) क्षीराच्तं घृतम् ( सुचि. ३૪.99)
-सात्क्य-वि., क्षीरोपरायः सैन्धवाख्यो जनः क्षीरोचितो निल्यर्रीलनात् 'क्षीरसात्म्याश्य सैन्धवा:
(चचि. ३०.३१6)
-सौहित्य-न., क्षीरेण तृत्विः (चचि. १९.४७)
-स्नाघ-पु., बनस्पति० श्रीवेष्टकः (घ. ३.१३३) क्षीरपक-न., खटिका (हे अह्टस . ३०.१६) क्ष्रीरान्न-न., दुगौददनम् (र. ३०.४७) क्षीरान्नाद-वि., दुगधान्नभोजी (बालः) (सुसू. ३५.२३) क्षीरालसक-पु., बालरोग० तत्संप्राहिलक्षणानि-धान्री गदा सन्रिपातम्रकोपनान्यासेवेत तढ़ाऽस्यास्तयो मला युगपद्धक्षोडभिप्रपब्वाः क्षीरबहा रसायनीः समनुसुल्य सक्रीर्णलिक्ं स्तन्यमावहन्ति। तत् पिबत: कुमारस्य सलिलोपममच्छं विच्छिन्नमामं दुर्गन्धि नानावर्णवेदूनं फेनिलमतिसार्यंते । पीतश्वेतमूत्रताविष्टम्भतृब्णाज्नरच्छार्द़वविज़न्भिकाग्डु क्कोन्नारारचिभ्नमाङभङविक्षेप कूजनघाणाक्षिमुखपाकृष्धुप्प्लवस्वरसादादयश्यास्य प्रादुर्भवन्ति । तं क्षीरालसकमत्ययं चाचक्षते ( असंज, २)
क्ष्रीराशाय-पु., रारीर० स्तन्यारागः (चचि., ३०.२३く) क्षीरिका-ब्री., वनस्पति० मीहि (रा. १५.९९)

दुनिधिका क्षीरयुक्तपन्रसयीयम् । गुणाः-गुरुः
सूक्षा गर्भक्टद्विप्टन्भिनी कुष्हक्टमिनारिनी मलमूत्रहृच (र. १६.११-१३)
-पुष्पक-पु., सर्प० निर्विषसर्पः ( सुक, $\gamma, ३ \gamma(\gamma)$ क्षीरिन्-पु., चनस्पति० बटः (ध. ५.७६)

अर्कः (रा. १०.२४)
प्रक्षः ( रा. ११.१२४)
राजादनः (घ. ५.९.9)
गोधूमः (रा. १६.१५१)
स्नुही (रा, ८.३५५)
बंशलोचना (र. २१.१८१-८६)
सर्प० निर्विषोडयम् ( असंड. $२ १)$
( क्षीरिणी )-ब्री., वनस्पति० दुग्धिका, इंयं विरेचनी (चक चसू, २.s-9०)
पीतपुष्या दुगिधनी (र. ३०.३२)
काइमर्यः (र. ४.१४6)
काश्वनक्षीरी (घ. १.२४०)

क्षीरिणीगुणा:-कटुस्तिक्ता रेचनी कफपित्तमी शोफतापपित्तज्वरकूमिदोषमी च (रा, २.३६४)
कुदुस्विनी-( रापरि. ५.२१)
क्षीरकाकोली (र. २६.१२)
सारिवाभेद्: श्वेतसारिवा (र. २०,६८-७૪)
अर्कमुप्पी ( सुचि. ८.२७)
क्षीरम्तुबी (रा. ७.२३९)
( श्षीरि )-कपीतन-पु., वनस्पति० आर्द्रशिरीषः, पानकमस्य क्षतजतृज्णायां प्रशास्तम् ( सुज, ૪८.२६) -प्ररोह-पु.. न्यग्रोधादिक्षीरिवृक्षाणाम拲रा:, एतैः

रोपणवर्तयो विधीयन्ते (सुसू. ३७.२३)
-वृक्ष्त-पु., न्यम्रोधोटुन्बराश्वत्थप्रक्षगद्र भाण्डा:
(ड. सुचि. २.६५)
उदुम्बरो बटोडश्वत्थो मधुकः पक्ष एव च । पौ्वैते क्षीरिवृक्षाः स्यु (चक. चचि. ११.५६)
पीतकः, स एव करोरुकः (इन्दु. असंसू. Ч.92४)
-वृक्षत्वच्-ल्बी., न्यग्रोधादिक्षीरिवृक्षाणां लचः, एतत्वक्षपाया घणरोपणसेचनाद्यिप्पयुज्यन्ते । क्षीरिनृक्षपत्राणि रक्तपित्तदूषितव्वणेषु उपयुज्यन्ते
(सुक. ५.५९-६०)
-वृक्षफल-न., न्यग्रोधादिक्षीरिवृक्षफलानि, तद्रुणा:-
कषायमधुरसाम्लानि गुरुविष््भिशीतल्लनि नाति-
मारुतकोपनानि (सुसू. ४६.१६५)
रूक्ष्षेखेखनिबन्धाध्मानजननानीति च

$$
\text { (असंसू. } 6 . १<१-१ ८ ૪ \text { ) }
$$

-वृक्षादितैल-न., तैल० जीर्णज्नरादिष्चम्यद्नार्थमुप-
युज्यते (सुड, ₹९.246-4०)
-वृक्षाम्बु-न., क्षीरिवृक्षकाथः, कवलग्महेपूपयुज्यते
( असंसू, ३.३१)
-शुङ्ञ-पु., बटादीनामविकसिताः प्रवालाः गर्भरक्षकद्वव्याणामन्यत्तमाः (सुरा. १०.६१)
-शुझ्सर्पिस्-न., घृत० अतिसारोपद्नवशूलपरिकार्तिकादिनाइनमम (सुड. ४०. १०३)
-क्षीच-पु., वनस्पति० अक्षीवः (चचि. ३.२६७)
क्षीरोत्थितसर्पिस्-न, दुग्घोल्थं घृतं रक्तातिसारे प्रशास्तम् (चचि. १९.66)
क्षीरोद्-पु., क्षीरसमुद्दः ( सुचि., २९.१७)
क्षुण्णाग्र-वि., क्षुण्ण=कुद्वितं अप्रं यस्य (असंसू. ३०,१४)
क्षुत्-स्री, छिक्रितम्, छिका (सुड. ३९.२९)
-स्तम्भ (परेन०)-पु., लक्षण० छिक्काया अनिर्गमनमू (सुड. ३९.२९)

भ्षुत－न．，हिका（ सुसू．२२．，४५）
भ्षुति－त्री．，हिका（अहसू．२．३乡）
－धारण－न．，क्षवथोर्विधारणम्，क्षवधुरोधः，भ्रुति－ धारणात् शिरोर्तीन्द्रियद़ौर्बल्यमन्यास्तंभार्दिततानि भवन्ति（अंस् ．૪．s）
भ्रुद्न－न．，फाणितम्（ गुचि．३११२）
（भुद्रा）－ब्री．，वनस्पति० ल्युकण्ककारिका，पाठादियणे प्रोक्षा，सा च मधुमेदूमी（ सुचि．१२．३） कण्टकारी（ध．१．९५）
यावनार्ली हिमशार्का（रा．१४．१६₹）
－कण्टा－ब्री．，कण्टक्रारी（रा．४．१२१）
－कण्टारिका－बी．，अभ्भिद्ममी（ रा．४．૪）
－कण्टिका－ब्बी．，कण्टकारी（रा．४．१२०）
－कारलिका－र्री．，बनस्पति० कडुडुख्यी
（रा．७．२८१）
－कारवहीनी－बी．，कुछुदुत्री（रा．५．२८9） द्र०＇＇ुुद्रा कारलिका＇．
－कुलिशा－न．，ल्यनिज॰ वैक्रान्तम्（घ．६．૪૪）
－कुप्ट－न．，कुप्रकारः चर्मेद्लयेकादराकृष्टानि । अ्रुदकुषामिधेयानि（ सुनि．५．५）
－भ्भुर－पु．，बनस्पति॰ गोध्रुरः（रा．३．१३१）
－गुड－पु．，फाणितम्（ चचि．१．५८ ）
－गुडभेद्ध क्षुदगुडो असिवगुड इत्युच्यते
（चसू．२७，२३६）
－चन्कु－बी．बनस्पति० वद्वणणाः一मधुरा，कटुः， कपायिका，उष्णा，दीपनी，विबन्धकृत，ग्रू－ गुल्मार्शःःामनी च（रापरि．४．२२）
－चन्दन－न．，वनस्पति॰ रकतचन्दनम्（घ．३．४）
－चम्पक－－न．，बनस्पति० नागचम्पक：
（रा．१०．२४२）
－चिर्भटा－ब्री．，बनस्पति० गोपालकर्केटी
（रा．३．२६४）
－जन्तु－पु．किमिः（इन्दु．，असंसू．६．२२） मक्षिकाद्य：क्रुम्नजम्तःः（ अहसू．6．9く）
－जातीफल－न．，वनस्पति० क्रुद्रामलकम् $\left(\begin{array}{l}\text { रा．११．₹२＠）} \\ \text { रा．३．} 966)\end{array}\right.$
－जीवा－ब्री．，बनस्पति॰ जी बन्ती（रा．३． 966 ）
－तुलसी－्री．，वनस्पति॰ कुठेकः（रा．१०．८४）
－दीप्य－पु．，बनस्पति० यवानी，क्रुद्जीरकम्； अजमोढ़ा（र．२०．१₹०）
－दुःस्पर्शा－ब्री．，बनस्पति॰ अभिद्यमनी
（रापरि．४．४）
－दुरालम्भा－र्बी．，घनस्पति॰ धन्वयासः （रा．३．२२）
－धात्री－ब्बी．，वनस्पति॰ कर्कःः（ रा．११．२३१）
－पश्र－पु．，बनस्पति० बनजीरः（रा．६．906）
－पर्ण－पु．，बनस्यति० कुठेरक：，अर्जक：（ध．४．५४）
－पिम्पल्री－ब्री．，बनस्पति० बनपिप्यही
（रा．६．१२२）
－पुत्रा－बनस्पति० बाही（रा，५．१५，）
－पोतिका－त्री．，बनस्पति० मूलपोती（रा，०．७८०）
－फला－बी．，बनस्पति० इन्द्रवारण्गी（घ．१．२४८ ）
कण्टकारी，（रा．४．9२9）
गोपाएकरंटी（रा．₹．२६૪）
अमिद्यमनी（रा．४．३）द्र०＇द्युक्कंटारिका＇
－मावृ－ब्री．，वनस्पति० वार्ताकिनी（ध．१．३८）
－मुस्ता－ब्बी．，बनस्पति॰ गुण्कक्न्दः（रा，८．द₹）
－रोग－पु．，रोग० अजगद्किकादि，क्षुनं हेतुलक्षण－
चिकिस्सितादि यस्य（सुनि．१३．१）पूर्वाचार्य－ पटिता पारिभाषिकीयं संज्ञा，संख्यया चतुश्रत्वा－ रिंश् प्ते ध्रुदरोगाः（ मुनि．१₹．३．）भोजे तु मूपिकाकर्णमुक्ककोशफलार्शः：प्रभुतयोडधिकविकाराः पब्बन्ते，ते च सुश्रुते विकारस्यानन्यादनुमता एव （ मानिमधुकोश ）
－रोगचिकिल्सित－न．，अध्याय०（ उनि．२०）
चर्वर्वभू－ब्बी．，बनस्पति॰ पुनर्नबा（घ，१，२७४）
चह्दी－र्री．，बनस्पति० मूल्पोती（रापरि．५．५く）
－वार्ताकिनी－ब्बी．，बनस्पति० कण्टकारीभेद：
（रा．Х．१२३）द०＇कण्टकारी＇
－विकार－पु．，क्षुऩल्याधि：，क्षुद्रविकाराः पुनर्यदेवा－ र्रमाविशन्ति तदुपपदमेव नाम लमन्ते यथा नब－ शास्रललारमेदाः सान्तर्दांहकण्ह्हदयोपलेपाद्यः， तेषां हि तथैच स्वरूपमुपदिध्ट भबति（असंसू．२०）
－राइ्वे－पु．，भैपज्य० रान्ब्वभेद，तद्धुणाः－कहुस्तिक： ग्रूल्हारी दीपन纤（रा．१२．२४६）द०＇शांबे＇
－राणपुण्पिका－ब्री．，श्रणपुप्वीभेद्（ रा．૪．३००） दू०＇राणपुप्पी＇
－रार्करिका－घ्री．，भैपज्य० हिमरार्करा（रा．१४．१६३）
－शामा－ब्री．，बनस्पति० कहमी（ रापरि．२．३७）
－श्वास－पु．，पश्यक्षासम्रकारेण्वेक：，तह्धक्षणम्－किज्चि－ कर्मारभमाणस्य नरस्य य：श्वासः प्रवतंते निषणणस्य च शान्तिमेति स：（ यु，५१，6）नायमउ़्रवा－ धको नायं भोजनपानदी़ीनामुच्चितगतिनिरोधको नायं काज्यिद्नुजमायाद्येत् । क्रिनोडसौ साज्य：
-श्वेता-ख्री., वनस्पाति० अर्कादि़गणोक्ता, श्येतस्यम्द़ा, श्वेतपुप्पा ( सुस्, ३८.१६-१८)
गिरिकर्णिका(रा. ३.१२४)
-सहा-र्री., घनस्पति० मापपर्णो (चक. चक, $૪, १ ६$ ) मुदूपर्गा विद़ारिगन्धाद्दिगणोक्ता (सुसू. ३८.४-^) (ध. १.१३८)
मधुरस्कन्धोक्ता, कुमारी (चक, चां, <.१३९) इन्द्र्वारणी (रा. ३.३६१)
-सुवर्ण-न., लनिज० पित्तलम् (रा. १२.१७)
-हिका-स्रा. रोग० हिकाभेद् तत्संप्रामिलक्षणे-यदा क्षुद्वातो कोष्ठाद्वयायामपरिघट्टितः सन् कण्टे प्रपच्यते तद्रा स भुदुदां हिक्कां करोति, नैषातिदु:सा नोर:शिरोमर्मम्रबाधिनी, नचोच्छुसान्वपानमार्गावरणी, आयस्यतो वृर्दि भुक्तमात्र च मार्दवं याति, येन हेतुना अस्याः प्रवृर्तिर्निवृत्तिरपि तेनैव ब्यायामाद्यिना हेनुना ह्वयक्लोमकण्डतालुसमाश्रिता भबति, मृद्रीयं साध्या च (चचि. १८.३૪-३७). श्रुद्रकमानस-न., काइमीरस्थं सरः यत्र गायत्रादिसोमविशेषा उपल्म्यन्ते (सुचि, २९.३०)
भुद्रम्र-पु.. मान० कोलः (असंक. द)
भ्षुद्गाग्निमन्थ-पु., घनस्पति० अभिमन्थभेद्द: (भ. $\ddagger .972)$ दू० 'अभिमन्थ'
भ्षुद्राঞ्जन-न., फाणितक्कृतिः रसक्रियाअनं (उ.) नेन्ररोगह्रम्, गोमूत्रादि़िपाचितमेकम्, यकृद्सभावितं द्वितीयम्, त्रिफलाभावितं तृतीयम्, पतत् त्रिप्रकारकं राश्य्यन्ध्ये उपयुक्तम्
( H J .96 .98 .20 )
भ्षद्रान्त्र-न., शारीर० पझ्घद्राकोटानेव्वेकम्
(चशा. ५.90 चशा. ३.६) मातृजमिद्वम् (चरा. ₹.द) द०'अन्त्र'
भुद्रापामार्गक-पु., चनस्पति० अपामार्गभेद:
(घ. १. २६३)
क्षुढ़ामलक-न., चनस्पति० आमलकभेद्ः क्षुदामलक-गुणाः-स्वानु कपायं कटुकं रीतं पित्तम्सस्नदोपमं च (रा. ११.₹३१) द० ' आमलक'.
क्षुद्राम्र-पु., वनस्पति० आाम्रभंद्या: कोशाम्रः (ध, ५.६) द० ' आम्न '
भुद्राम्डा-खी., वनस्पति० राशाण्डुली (रा. 4.9०3) भुट्रक्लिका-र्री., वनस्पति० चाेेरी वट्डुणाः-साम्ला सोण्णा वह्किंधनी लचिक्रत् कफापह्इा महृणीद़ोपआ. को. सं. ३३

दुर्नाममी च (रा. ५.४५) स्राठु; कषायका चेति (ध. ५.३६)
क्षुद्रिका-बी., मूधंगता सिरा (असंश़ा. ६.२१)
श्रुद्रे दुदी-म्री., वनस्पति० धन्नयासः (रा,३. २५) भ्कु्रेवार-पु. वनस्तति॰ वालुकम् (रा, 6.240) गोपालकर्कटी (रा. ३.२६४) क्षुद्रैला-ब्री., सूक्षैलैला ( ड. सुक. ६.१6)
क्षुद्रोपोद़की-अी., बनस्पति० उपोद्कीभेद्द, तद्वुणाःकषाया मधुरा कटुकोष्णा निद्रालस्यकरी र्व्या विट्वग्म श्लेम्ककारिणी च (रा. परि, ४,6६)
भ्युमा-ब्री., वनस्पति० अतसी (सुसू. २५.२०) म्रणबन्धनद्य्येप्वेकम् (सुसु. १८.१६)
कौऐोयं सोमरसायनविधी शरयायामास्तरणार्थमुपयुज्यते ( मुचि. २२.१२)
-तेल-परिब०-न., अतसीभवं तैलम् । तहुणाःवातमं मधुरं व्रलापहं कहुपाकमचभुष्यं सित्रोष्णं गुरु पित्तंलं च (सुस्. ४५. ११६)
-धूम-पु., कौश़रयवख्य धूमः क्षौमं दग्र्वोत्पाय-
मानो धूमः (चक. चचि. १८.१४६)
-¿याम-न., अतसीभव्वखभरम ( सुस्. २५.२6)
-निचय-पु., कौरोयवस्ताणां समूद्धः (असंड. १)
-पद्ट-परिब०-पु., कौगोयः पट्टः अनमिस्वेद्स्यैंके साधनम् ( मुचि. ४.96)
-मपी-त्री., चख्सस्म (हे. अहस. २6.४९)
-एक्तक-पु., चीनांश्रुकम् (चचि, ३०.११३)
-सूत्र-न. अतसीसूत्रम् चण्णौप्टसीवनोपयोगि द्वब्यम् (मसू. २५.२०) श्षुधु-स्री., क्षुधा, आहारसेवनेच्छा (चसू. १६.५) तुभुक्षा ( सुड. प4.4) क्षुत्पिपासादि: स्वाभाविको व्याधिः ( सस्. १.२५ (४)
( क्षुत्)-क्षाम-वि., लक्षण० धुधया क्षीण: (चचि. १९.२₹)
-तृद्सहोद्य-पु., क्षुत्पिपासयोयुगपद्दुद्यः
(अहुस्. 98.96 )
( भुद्) -विघात-पु., धुधो निग्रहः ( सुज. ५५.२०) -वेगनिग्रह-प., श्रुदेगस्य निमहो नाम रोधः, एव-

स्माप् काइर्यद़ौर्बल्यवैवणर्याज्नदोंरचिश्रमा भवन्ति
(चस्. ४.२०) (अहसू. ૪.११) तन्द्दादप्टि-
मान्ये च ( सुड. 44.7₹)
भुधा-स्री., अव्नाभिलाषा (रापारि, ८,३०)
-कुराल-पु., वनस्पति० बिल्वान्तरः (रापार, ८.३०


क्षुधाभिजनका-क्री, वनस्पति० राजसषंपक:
(ध, ૪,૪३)

भ्षुधाभिजनन-पु., बनस्पति॰ राजमाषः
( रा. १६.१३५)
क्षुपक-पु., हस्सरास्बारिफ: क्षदृक्षः अतिबालवृक्ष:
(सुसू. २३.१७ सुचि. २२.१२)
भ्रुब्धचिन्त-कि., भीतचिच्तः ( गुचि. २४.99८) भ्षुमा-क्री., बनस्पति० अतसी (घ. ६.११५)

घ्रणबन्धनद्दृव्येव्वेकम् ( युसू. १८.१६)
कौझोयें सोमरसायनविधौ राग्यायामास्तरणार्थमुप-
युज्यते ( युचि. २९.१२)
क्षुर-पु., वनस्पति॰ मुख़ः (घ. ४.१३२)
गोक्षुरः ( घ. १.9०₹)
क्ष्ञदगोध्रुरः ( रा. २.१११ )
शरः (घ. ४.१३५)
महापिण्डीतरूः (रा. ८..३₹)
-पत्र-पु., वनस्पति॰ शारभेद़ः स्थूल्शरः
(रा. ८.२१२) द口 ' शार '
-( पत्रिका )-ब्बी., वनस्पति० पालक्यम् ( रापरि. ५.७२)
भ्षुरक-पु., उनस्पति० तिलकः (घ. ५.१५८)
गोक्ष़रः ( घ. १.१०३)
कोकिलाक्षः (रा. परि, ४.४९)
क्षुवकः (रा. परि. ९.४०)
भ्रुरप-पु., शास्त० दुरिका, केशाातनोपयोगी अयम् ।
अन्र " भुरप" इत्येव ग्राल्गम ( ₹. ५.५-२२)
भ्रुर्र-पु., रास्ब० क्रुरपः (र. ५.५-२२)
क्षुराग्रिमन्ध-पु., बनस्पति० अग्विमन्धभेद:
(ध. १.११२) द०० ' अम्विमन्थ'
क्षुराङ-पु., बनस्पति० गोध्रुरः (रा. ३.१३)
क्षुरिकापन्र-पु., वनस्पति० शाः (रा. ८.२११)
क्षुल्ड-पु., बनस्पति॰ भूकर्ब्बदारः (रा. ११.१५०)
भुल्रक-पु., भैषज्य० क्रुद्रशब्दः ( रा. १३.२४६)
भ्रुव-पु., बनस्पति० राजमाषः (रा. १६.१२५)
क्षुवक-पु., वनस्पति० तद्वुणाः-कपायः कटुस्सीकगन्धः
कफनातझो भूतग्रहादिदोषसश्य (रा. परि. ९.४०)
हिं. -नकहिक्कनी.
म.-नाकर्शिकणी.
गु. 一नाकहींकणी.
बं. -छ छिकनी.
त.-पेटमरहीं.
फा.-केरगाउजबा.

क्षेत्र-न. पु., उत्पत्तिस्थानम्, भूमिः ( ससू. १३.२४) प्रभवस्थानम्, कुलपुरुषः (चक. सुसू. ३५.५) अन्यक्तक्षेत्रज्ञर्वर्जतं महदादिभूतूपर्यन्वं क्षेत्रम् (चशा. १.६५)
देहदेशःः (चचि. १४.६ )
गर्भाशयः स्बीशरीरं बा ( सुरा. २.३३ )
-कर्कटी-स्री., वनस्पति० बालुकम् (रा. ५.२५०)
-गुण-पु., भूमिगुणः (चचि. 9(४).१9)
चचिर्भिटा-बी., बनस्यति० चिभ्भटम ( रा. ५.२६२)
-जा-ब्री., कण्टकारीभेदः श्वेतकण्टारिका
(रा. ४.१२४)

बनस्पति॰ चणिका ( रापरि, ८.६५)
गोमूत्रिका (रापरि, ८.४८)
रिल्लिका (रापरि. c.૪s)
-ब्ञ-पु., पुख़्ष: आत्मा कर्मुप्वस: (ड. सुसा. १.३) (चशा. १.५) अयं सांख्यद़र्र्रने सर्वगतो निलश्य सुश्रुते प्रतिशरीरों भिन्नः पुस्पः ( सुरा. १.१६) रारीररूपक्षेत्रस्य ज्ञाता ( सुशा. ₹.४)
-दुती-बी... बनस्पति॰ :्वेतकण्टारिका (घ. १.९७)
-पारंपर्य-न., क्षेत्रस्याव्यक्षवर्जितस्य महद़ाद़ित्रयो-
विंशतिकस्य परंपरा नाम संततिः तदेव पारंपर्यम्, परम्परा पुव पारम्पर्यम् (चशा. १.८२)
-रहा-स्री., वनस्पति॰ बालुकम् (रा. ७.२५०)
-वास्तुक-पु., वनस्पति० चिह्हि (सुसू. ४६.2५६
२६..३३५.) (चकचसू. २७.९.) शाकवर्गे श्रेष्ट: लघुपन्नराकं, वास्तुकतुल्यं, सक्षारं, पथ्यं, रुचिकरें, प्रमेदम्न्रकृच्घं, इलेप्मपित्तथ्नं च (रा. परि. ७.६६) गुणैः वास्तुकवत् स्रेयं (सुसू. ૪६.२६१) हिं.-बधुआशाक.
-संभव-पु., बनस्पति॰ चझुः (रापरि. ४.१८)
क्षेत्रिणी-स्री., वनस्पति॰ मझिष्छा (घ. १.१८ )
क्षेत्रीकरण-न., उपक्रम० पारदलेवनयोग्यारीरत्वविधानम् (र. ११.६७)
क्षेप-पु., प्रसारणम् (सुनि. १.७४)
-वेध-(परिब०) पु., पारदसंस्कार० दुते ताए्र-
बन्नादिधातौ सुवर्णकरणाथं पारदस्य प्रक्षेपणम्
(र. <.e9) धानेने मूपायां लोहे ताम्राद़ौ
दुते लति पारद़स यत्मझ्षेपणं सः क्षेपवेधः
क्षेत्रेक्षु-पु., बनस्पति० जुर्णां (रा. १६.१६७)
क्षेम-पु., न., रक्षणम् (अर., ) लनधपरिपालनम्
(हे. अहृसु. ५.२)

क्षेमक-पु., वनस्पति० चोरकः (ध. ३.69) क्षैरेय-वि., क्षीरस्यें पायसादि (अहसू. ૬.४9)

पु., पायसः (अरु. अहसू. 6.४9)
(क्षैरेयी) स्री., क्षीरेण साधिता पेया (असंसू. 24.60 )
क्षोणिनाग-पु.. जन्बु० भूनागः " कंचुआा " "दानवा"
क्षोद-पु., चूर्णनमम ( असंनि. २.८)
क्षोम-पु., क्षुन्धता (र. १.६१; अहृनि. १.१०)
क्षोभण-वि., क्षोभजननम् ( असंसू. १२.३)
क्षोभिणी-वि., श्वसन-प्रणायामादि-क्रिया
(अहसू. २८.96)
क्षौट्र-न., मधुभुद्, अप्टमधुजातिण्वेंक क्षुद्मक्षिकाभवं क्षैदुम्, तत् क्षुद्राभिः पिद्नलत्णर्मक्षिकाभिर्निर्मितमिति तत् कपिलवर्णम् ( चसू. २७.२૪३) वहुणाः-सीतलं ल्यु लेबने च (युसू. ४५.१३₹) -घृत-न., मधुषृतसंयोगः सन्धानार्थमुपगुज्यते
( (ुज. १४,३-૪)
-ज-न., भैपज्य० सिक्थकम् (रा. १३.१५૪)
-(जा )-ब्बी., भैषज्य० माध्वी सिता
(रा, १४.१६८)
-धातु-पु., खनिज० हेममाक्षिकम् ( रा. १३.२१०)
-म्रिय-पु., वनस्पति॰ जलमधूकः (रा. २१.५९)
-मेहृ-पु., रोग० वातजप्रमेहेवेकेः, असिन् मधुवत् मधुरसवर्णससदरां मेदेति ( सुनि. ६.१२)
-रार्करा-स्बी., भैषज्य० माध्वी सिता
(रा. १४.१६८)
क्षौद्रेय-न., भैषज्य० सिक्यकम् ( रा. १₹.१०४)
क्षैद्रोत्थ-न., मधूच्छिट् सिक्यकम् (सुचि. २५.३s) क्षौम-न., अतसीवस्रम्, क्षुमा, अतसी, तत्तन्बनिमिमिंत क्षैमम् ( वस्सम्) (सुसू. २५.२७, २८)
क्षैमक-न., क्षौममेव क्षौमकम् अतसीवस्रम्
(चशा. ८.४৮)
क्ष्मा-त्री., पृथ्वी ( अहसू. १.१ )
क्ष्वेड-पु., चनस्पति० कोशातकी (चक, ६.३)
जीवकः (テ. १.१२३)
शाबद० गर्जना (चईं. ८.२०)
वणे राब्दवैक्रतम् ' खरखटा ' शाब्द्
( सुसू. २८.१६)
कर्णरोग० कर्णाद्वेढ: कर्षानादः केवखवातारब्धो नानाविधरान्दान्वितोऽयम् (उ. युज, २०.९) विषम् (र. १२.9०१)

वि., वक्क दुएम् (असंशा. ११.५४)
( क्ष्वेडा )-ब्री, बनस्पति० कोशातकी (घ. १.१९२)
क्षेंल-पु., द्वेड़: विषम् ( र. २९.७९)

## ख

ख-न., महाभूत० आकाशम् । पश्वमहामूतेष्चेकं द्वष्यम्
(चसू. १..४८, चसू. <.s)

इन्ं छिद्रम् (चनि, २, ८)
( सुशा. ८.१०; डमुरा. ९.१३; अह्दसू. ११.३६)
सोत:, (चसू, १३.४८; सुचि. ३५.३५.)
हुन्द्वियम् ( सुसू. ५.२८)
खनिज॰ अभ्रकम् (र. ₹०,१-२)
अभ्रकम् ( रा. १३.२.)
-ग-पु., पक्षी ( सुसू. १.₹०)
खनिज० कासीसम (र. २०.9०₹)
पुष्पकालीसम् (र. ११.४९)
कीटः ( असंशा. 90)
सनिज० अभ्रकम् (र. २.४५)
-गपुद्वा-घ्री., बनस्पति० शरपपु़्बा (रा. परि. ४.६)
-गुणाधिक-वि.. आकाशीयगुणाधिकम् (असंसु.६)
-गेश्रस-पु. पारदयोग० पारदाभ्रकार्जुनादि़निमिमिंोो-
डयं कुषभ्वासकासघ्नः (र. २०, १०३-१००)
-द्योत-पु., सविपकीट॰ ज्योतिरिद्नण; ( युज. ८.३) तलक्षण्णम्-अंयं ल्यक्षारघिरर्णाभः श्रेतबिन्दुविचित्रितः ध्रुदको ह्यमिसंकाशो निशि अभिबद् भ्राजते तेन दृ: द्यते। दंश्राविपः श्वेतबिन्दुः सपक्षः घट्पद्वोडयम् ( ड. सुक. ८.२૪-२५)
-घ्योतक-न., सविषफल० फलवियेपु एकम्, ( सुक. २.५) द० 'फलविए'
-द्योताभ-वि., खयोतस्याभा इंव आभा यस्य सः
(युउ. ८.३)
-द्नु-पु. बनस्पति० प्रियालः (रा. ११.१०२)
-पुट-पु., भैषज्य० ब्याघ्रनखम् (रा.१२.१११)
-पुर-पु., चनस्पति० सह्धकीनिर्यासः
(हे. अह्टूरू. १५.૪३)
कुन्द्रफ़ः बनस्पति० कुन्दऱः (अहृू. १५, ४३)
फलमजा (र. १७.१३५)
वनस्पति० पूग-फलम्म (घ. ३.₹९)
-मल-पु. रन्ध्रमलः, मांसधातोर्मल, जरीरेरे छिदंद कर्णनासिकात्वग्रन्ध्रादि, तन्नस्थो मल:
(चक, चचि. १५.१९)
－वह्झी－ल्बी．，वनस्पति० आकाराबल्ली，गुणा：－कटुका， मधुरा，बृष्या，रसायनी，बल्या，दिब्यौषधिपरा， पित्तनाशिनी（रापरि．३．१९）
－चारि－न．，दिव्यौद्कमन्तरिक्षं जलम्，वृष्ट्यम्बु （ रा १४．३२०）द०＇जल，
－वैगुण्यन्न．，स्रोतोवैगुण्यं स्रोतोदुपि：
（चचि．१५．३७ सुसू，२४．9०）
－संभवा－ल्री．．चनस्पति० मांसीभेदः，आकाइामांसी （रा．१२．84）
सत्त्व－न．，अभ्रकसत्त्वम्（रा．२०，६८－७૪） खज－पु．，मन्थानदप्डः（चक．चचि．११．५९）

मन्थनद्ण्डः（ड．सुउ．५८．५५）
दृध्यादननकाष्ठम्（ अठ．अह्टसू．१९．४१）
पश्ञाहुलुलो हस्तः（चचि．२९．6く）
शास्न०（असंसू ．३४）
नासाभ्यन्तरतोऽसूग्हरणार्थमुपयुज्यते
（ अहृसू．२६．२₹）
सजस्तर्धाद्युलायतोऽष्ठकण्टकमुख्तस्ता लौहो वा （ असंसू．३०）
（ खजा ）－ब्री．，खजः＇रवी＇इति म．भाषायाम्
（सुचि．२६．३५）
－मथित－वि．，खजेन मन्धानद्ण्डेन आलोडितम् （असंसू．२८）
－मूर्चिछत－वि．，खजया खजेन वाssलोडितम् （ असंचि． 4 ）
खक्ज－पु．，वातरोग० सकिथकण्डराश्रितः विकलगतिलक्ष－ णो वातरोगः，सम्राप्तिः यदा वायुः कङ्यां स्थितः सन् सक्ष्नः कण्डरामाक्षिपेत् तदा खद्ञो भवेत् （सुनि．१．७6 असंनि．१५） एकसक्थिथधात्बङः 1 एकपादस्य पگुत्तम् ＇किश्रिद्नतिमच्चात्बझः ।＇गयदासः（सुनि．१．66） चिकिस्सा－सिराव्यधो वातन्याधिचिकित्सितं च （ सुचि．५．२३） ख अत्रत्－वि．，गतिविकलत्वमनुभवब्निन गच्छति यः सः （सु．नि．१．४く）

[^0]खअन－न．，मर्देनादिनाडsमागारधूमानुरचितमुपस्तरणम् यं खरजिमित्याहुर्मृद⿸्नवादक्काः（सुसू．३१．६） पक्षि० खङुरीटः शुकृकृष्गर्णः（ ससू．३१．६） खअनक－पु．，धान्य० बीहिभेद्（ड．मुसू．४६．१२） खंजरीट－पु．，धान्य० चीहि०（ड．सुसू．४६．१२） प्रतुदृपक्षि०（असंसू．6）
सितासितवर्णो द्रुतलल्लितगतिः（ड．）＇कवडिया＇ इति लोके（ड．）＇ताजबा पक्षी＇दृति
( गी. ल, को. ) (सुसू. . ४६,६७)

खट－पु．，कृतान्न० खटति कांक्षति ल्लण एनमिति खटः
（काखिल १०．ऽ३－६ $)$
खटिका－ल्री．，मृद्भेद्，＇खडिया＇＇खडी＇इति लोके
（र．१२．३८－३९）
खटी मृत्तिका（र．८，६४）
खनिज० गन्धकभेदः，खटिकाकारः श्रेतवर्णो गन्धक：＇श्वेतस्तु खटिकाकारो लेपनाह्दोहमारक：
（र．३．१४．）द०＇गन्धक．
खटिनी－ब्री．，भैषज्य० मृद्भेढ़，खटिका
（र．9८．6e－65）
खट्वा－त्री．，घणबन्ध० खट्वाकारश्यतुप्पाद् स हनुशड्ब्व－ गण्डेपु विधेयः（सुसू．१८．१७ असंसू．३८；） द्र०＇बन्ध＇
पर्यद्रः（सुस．१८．१७）
वनस्पति० दधिपुज्पी（व．१．१५₹）
－पातिन्－वि．लक्षण० सट्वायाः पतितु रील्मस्य इति（सु．चि．4．96）
－पादी－त्री．，वनस्पति० कपिकच्छुभेद्，दधिपुप्पी

$$
\text { (रा. } 6 . २ ० ४)
$$

खट्वाङ्नामिका－बी．，वनस्पति॰ बटपन्री（रा．५．२११） खद्वाही－ब्री．，वनस्पति० दधिपुष्पी（ध．१．१५३）
खड－पु．，कृतान्न० यूषप्रकारः（काखिल० १०．५३） सतक्रशमीधान्यः सतक्रशाकश्न，＇स्लांश्रैव सर्वाँ् औैलेपु दापयेत्＇（ सुसू．૪६．४५१）
खडो द्विविधः，（१）सतक्काणि शामीधान्यानि बित्धानि संग्राहकाणि खलानि इति（२）सत－ क्रशाकस्तु कपित्थतऋचाकेरीमरीचाऽजाजिचित्रके： सुपक्व：खडयूषोडयम्（सुसू．૪६．३७६）
खलः फलैः（चक，चचि．८．१२८）
रागकर्पूरः（चक，च．नि．२．૪）
＇मुद्रयूपरसं तक्कं धान्यजीरकसंयुतम्। सैन्धवं सहितं खडयूष इति स्मृतम्＇（ भाप्र．）

कपित्थद्गडिममरिचादिभिः सुपष्ध तकम् （ड．सु．ड．8०．२6）
－यवागू－र्री．，सडेन सिद्धा यवागू ：
（ सुसू，૪६．३しく）
－यूप－पु．，यूष०（चचि．१९，२५）द०＇खड＇ खडु－पु．，शारीर० पाद्जद्धासंधिः गुल्फसंधिः
（ सुनि，१．७९）
खड्रुल－पु．，शारीर० गुल्फसंधिः（ सुनि．，१．५ऽ）
खडुलक－पु．，शारीर० गुल्फसंधिः（सुनि，१．६ः）
खइन－पु．，प्राणि० आनूपश्वतुप्पाद्：पश्रु：
वन्यपशु० गण्डकः；（ सुसू．६．२₹；अद्दसू ．६．५१）
－शिम्बी－ख्री．，वनस्पति० असिखिम्बी
（रा．परि． 6.96 ）
खडिन्－पु．，पशु० गण्डकः अस्य मांसं मांसवृद्धिकरम्
（चचि．८．१५४）
खण्ड－वि．，असमग्रम्（ सुसू．८．s）
शस्तदोष०（असंस्．३४）
पु．，रससिद्ध ：（र．१．२－५）
आदिमचन्द्र्सेनल家राद्विजु सपत्वविंातिसंख्याके अन्यतम भाचार्य：
रार्करा० खण्डइर्करा（सुसू．४५．१६२）
（अहसू，५－४ऽ）दन＇रार्करा＇
न．，खनिज० लवणभेदः：बिठम्（रा．६．३६）
（खण्डा ）－त्री．，वनस्पति० बलाभेदः नागबला （ध．१．२८૪）
－कल्पन－（परिव०）न．，खण्डकरणम्（सुचि．૪．२८）
－केरा－न．．रोग० इन्द्रलुप्तम्（र．२૪．८३）
－खाद्य－व．，शार्कराम्रचुरं अक्ष्यम्（अह्टसू．6．6६） योग० बासाभाँच्थमृताभीस्साधितोऽयं क्षयकास－ कुष्टादिहरः（र．२८．૪८－५३）
－जा－त्री．，भैषज्य० तवराजेति शार्कराभेद्：
（रा．१४．१६५）
－पूर्बिका－त्री．，खनिज० खण्डाख्या मनःशिला इयं चूर्णीभूताइतिरक्काड्नी सभारा च（र．३．९६－९९） द०＇मनःरिला．＇
－फण－पु．，सर्प० दूर्वीकरः（सुक，૪．३००）

- मोद्नक－पु．；भैषज्य० तबराजरार्करा
（रा．१४，१६५）
－लवण－न．，खनिज० लवणभेदः，बिडम्
（घ．२．२く）
－रार्करा－ल्री．इक्षुविकार० सर्कराभेद्ध，द० शर्करा （चसू．२७．२४०）
－सार－पु．，मैषज्य० तवराजरार्करा（रा．१४．१६५）
－सिता－स्वी．，खण्डइर्करा，दू०＇शर्करा，＇
（अहसु．५．४२）
खण्डक－पु．，बनस्पति॰ मुदूभेद़ः कृष्णमुदूः（ध．६．८३） दु०＇ H दू．
भैषज्य० मधुभवा शर्करा मधुरार्करा
(रा. १४.६१)

खण्डकाणय－पु．，कषि०（असंशा，३）
खण्डाख्या－ख्री．，खनिज० मन：शिलाप्रकारः＇चूर्णी－
भूताइतिरक्काही सभारा खण्डपूर्विका，द००
＇भनःशिला．
खण्डामलक－पु．，आमलकीखण्ड：
（र．२०．२₹३－२२६）
खण्डासव－पु．，आसुत० मधुरद्धब्येपु अनुपानार्थमुप－
युक्तः（ सुस्，૪६，૪३२）
खण्डिका－ल्री．，शिम्बीधान्य० त्रिपुटकलायः कलाय－ भेद्，कल्याय（चसू，२．．२८）
खण्डिन्－पु．，वनस्पति० वनमुदूः मुद्रपर्णी
(र. २₹.69)

खण्डोप्ठ－पु．，ओध्ठरोग० तह्वक्षणम्－अस्मिन् वातेनोष्टो द्विधा भवति（असंड．२५．）
खद्रि－पु．，बनस्पति० जाझलद्शोन्मनो रक्तसारो वृक्ष० （चक．१．८）गायन्नीपर्यायः（सुसू．₹८．८－३）
अस्य काषं दन्तपवनार्थमुपदिश्यम्（अहसू．२．२） उदर्देपरामनगणे（चसू．૪．१७．（૪३）
（असंसू．१५）कुष्ठमगणे（चसू．४．११）
（१३）（असंसू．१५）＇कुष्ठठ्नानां श्रेष्टः （चसू．२५．४०）（असंसू．१३．）कुष्टादिहर－ प्रदेहे उपयुक्तः（चसू．३．३．）अरूभादिगणे （असंसू．१६．）अस्य कषायः शनैैमेंहे उपयुक्तः （सुचि．११．९）द्वावणसत्वपातनार्थ मत्स्य－ कोकिला उपयुक्काः（र．८．३६）गुणाः－तिक्त： （कषायश्र）रीतः पाचनो रेतोविशोषणः， दन्त्यश्य，रक्तपित्तकुष्ठामकास－कण्डु－क्रिमि－ शोफ－वणहरः（घ．१．२६）मेह－शिन्वज्वर－ पाण्दुमः（भा．प्र．मिश्र）श्वेतखद्विरक्तखदि－ रविट्रखदिराद्यः खद्रिसेद़ःः श्वेत्खदिरगुणाः－ तिक्तः कडुः कषायः उष्णः कण्डूतिभूतकुष्ठघ्नः कफवातवणापहश्न（रा，८．३५）रक्तद़िरगुणाः

कटुः कषायः उष्णः गुरुस्तिक्तः आमबाताम्नवातदो भणभूत्त्वरापहæ（ रा，८．३૯）विट्लद्यदिगुणा：－ कदुस्तिकः उण्गः रक्तमोोत्यद्वोषहरः कण्ड्रितिविष－ विसर्पजन्नरकृष्ठोन्मादृभूतघ्नः（रा．८．३९）
ह． E ，बैर．
म．－खैर．
गु． —बेर．
बं．－देरेगाल．
त．－चोदळळ．
खदिरसारः न．，（असंसू．१）
खादिएः（ रा．e．，）
（ खद्रिरी）－त्री．，बनस्पति० लजाबुभेदः，वैपरील्याह्धा，
लज्ञाल़ः（रा．५．१६०）
बराइकान्ता（असंक．४）
－कपाय－प．，योग० खद्रिक्वाथः，ल्लळण्रोगापचि－ मेछकुछनः（ असंचि．२१）
－घृत－न．，घृत० लद्रिसारसिदं घुतम्，रक्षपित्त－ प्रबलेपु कुछेपूपयुक्तम्（चचि．५．१३५）
ननिर्यास－सद्रिरनिर्यास：（च．चि．५．९．6）
खद्विर，तद्रुणाः一कटुस्तिक्त उप्गः कफवावहतन रुचिक्देपपनो मणकण्ठामयःः（रा．८．४१）
－पत्रिका－ब्री．，वनस्सति० हल्ञालः（ घ，४．१५०） खदिर० अरिलदिरः（रा．८．४०）न०＇स्सद्रि＇ －वारि－न．，बद्दिरेण सिन्द् जलम्（ युचि．१．६६）
－विधान－न．，स्खड़िरस्य स्वरसकल्प० तय्या ＇प्रशास्तदेश्रजातमनुपदतं मध्यमवयसं खदिर परितः खानयित्वा मध्यममूलं छित्चाडयोमये कुम्भे तद्धोड्य्यवहिते निदृष्याद्यथा वस्य रसम्रहण－ सामर्थ्य जायेत，ववस्तत्बदिरखण्डं गोमयमृदा－ उबलिस्तमबकीर्येन्बनैर्गोंमयमिज्रैराबीपयेयथाइस्य
दब्ममानस्थ रसः स्बवल्यधस्तात्，यदा जार्नीयात्पूर्ण भाजनमिवि，अथैनमुद्दलय परिस्राब्य रसमन्यस्मि－ न्पात्रे निधायानुगुंत्तं निद्ध्यात्，ततो यधायोगं मात्रामामलकरसमधुसर्पिर्भि：संसुज्योपयुज्ञीत，
जींण्ण भह्धातकविधानबदाहारः परिद्दारश्र，प्रस्थे चोपयुक्ते आता बर्षाणामायुपोडभिवृन्दिर्भवति＇
（युचि．90．9३）
－सार－पु．，लदिरकाष्टारः（चचि．१८．५४）
खद्रिका－ब्री．，भैषज्य० लाक्षा（रा．६．9४9）
सद्रिराह्नार－पु．，लद्रिकाषाभ्मिः（ असंसू २६）

खदिराम्बु－न．，खदिरखारि，कबलग्रदार्थंमुपयुक्तम् （असंसू．३）
खद्रिरिप्प－पु．，आमुत० खद्विक्रतोडरिष्ट，अयं मांस－ गते विषे शमनार्थमुपयुग्यते（चचि．२३．१८6） खदिरासव－पु．，आमुत० अनेकराफानां छागादा़ीनां मांसमक्षणोत्तरम् अनुपानत्वेत प्रोक्तोऽयम्
（सुू．૪६．૪३२）
खद्रिरोदूत－पु．，निर्यास० सदिरनिर्यासः（रा．८．४१）
सनि－त्री．，खानी आकरः（र．२．४）
सन्यते भू रल्नाधन्वेपणार्थमिमिति
खनी－ब्री．，खनिः（ र．२．४）
खर－पु．，गुण०（अछस् ．१．११）बातस्य गुणः
ग्रक्ष्णविर्द्ब：（ चरा．६．9०）
（हे，अहसू．१．१८ ）
आ्षस्थण्वनाशनः（चसू．१२．४）ककोंटफल－ वस्स्पशीः（ मुसू，४१．४）（३）कर्कराः

कठिनः（ युनि．३．9०）अमृदुः（ अहसू．१．१9）
लेखने शाक्ति：अस्य गुणास्य（ अहसू．१．१८）
तस्य कर्मस्रभभनमतिसारादी़ानाम（युसू．४६．५१६）
पग्डु० ग्राम्यवर्गीयः（चसू．१．९૪）
（ सुस．૪६．८५）
बमस्साम्बीति कण्डविनरं महत，सरः （अंसंशा．₹）（अह्ट，६．४८） घनस्पति० धन्नयासः（रा．३．२५）
कुरा० मुदुदर्भः（ध，४．१३३）दन०＇दर्भ’
न．，सनिज० ख्यरलोहम्，तीक्षणलोोहप्रकाराणामन्य－ तमम्，वत्कठिनसलकवत्कुटिलेरेाभी रहितं तथा भ⿳亠二口丿⿳亠二口丿 सति पारदाभं नमने च भइगुरं बतंते
द०＇तीक्ष्णलोलेह＇（र．५．००）
उपरसभेदः（र．२．१३९）
－काप्टिका－बी．，वनस्पति० बला（रा．४．४२२） नान्धा－ब्री．，वनस्पति० गादेखेखी（नागबला．） （घ．१，२＜૪）
－गन्धिनिका－ब्री．，बनस्पति० गाहेेरकी नागबला
(घ.१.२く૪)
－चर्मा－ब्री．，प्राणि० गोधा（घ．परि．६．३९）
－जिद्न－वि．，रक्षण० खरा कर्कशा क्रक्ष्णविपर्यया जित्का यस्येति（सुज．३९．३९）
－त्व－न．，उक्षण० दुःस्पर्शाल्वम्，टुंखेन स्टृर्यमानत्बम् （चनि．५．७）
-द्रुम-पु., वनस्पति० सुगन्धिधूपः श्रीवेप्टक:
(घ. ३.१३३)
-धार-वि., शस्खद़ोष० कर्कराधारम् ( सुसृ. ८.९) शास्रगुण० करपन्रश्रास्त्य गुणः (अद्हसू . २६.१६)
-नासा-स्री., वनस्पति० आम्रः (असंड, $\gamma$ )
-पत्र-पु., वनस्पति० जम्बीरभेद़ः फणिजकः
( ध. ४.५२) सागः (रा. परि. ९.६)
ग्याबनाल (रा. परि. ८.₹८)
न., अनुरास्त० यथा शाकरोफालिकादीनां पत्रम् (असंसू, ३४)
-(पत्री )-स्री., धान्य० गवेधुका (रा. ४.१८०)
वनस्पति० काकोटुम्बरिका (रा. ११.१४२)
-पाक-(परिव.) पु., स्नेहपाक० लक्षणम् ' स्नेहे
सिन्दे सति यन्र भेषजं कृण्णमवसन्नं अर्जनात्किश्विद् भृष्टप्रायं विशाड़ं चिक्षणं च भवति तत्र खरपाकं विद्यात्' (ड. सुचि. ३१.११) तस्सोपयोगःबस्तिकर्णपूरणार्थम्, 'बस्तिकर्णपूरणयोस्तु खर इति ' ( सुचि. ३१.११)
-पुण्प-न., वनस्पति० पिप्पल्यादिवर्गो भेषजद्रव्यम्, मरुबकः, क्षवकभेद्:, 'बोडयिका' इति लोके
( ड. सुसू. ४६.२२१) (चबि. ८.१४२)
(-पुप्पा ) ब्री., कटुकस्कन्धे द्नव्य० खरपुष्पा
(सुूू. ३८.१८-99)
अजगन्बा (घ. २.१००)
कट्फलम् (चवि. 6.96)
चचुक-पु., वनस्पति० "मस्नकः" (असंसू. २₹)
-चुस-पु., बनस्पति० " मरबकः"
(अरु. अह्दूू. १५.३०)
-अक्ष्य-वि., अमृदुभोजनः (सुसू. ૪६.૪४५) खराणि अक्ष्याणि यस्येति। "ऋहलोण्यंत्" इत्यनेन निण्यादितं अभक्ष्यपदं भक्ष्यपद़ार्थपरं जेयम् ( सुसू. ૪६,૪૪५)
-मझरि-त्री., बनस्पति० अपामार्गः
(सुचि. २५.१४)
-मक्षरी-ब्री., अपामार्गः, "कृदिकारादुक्तिनः " इति मऊंरिशब्दाव् " डीण् " प्रल्ययः ख्ती्तविवक्षायाम्
(घ. १.२६०)
-मुख-वि., कर्करामुखम्, यथा कङ्कमुखादीनि
यन्त्राणि खरमुखानि भवन्त्ति (सुसू. ७.९)
-मूत्र-न., गई्दभमूत्रम् ( चसू. १.१०४)
-यण्टिका-ब्री., वनस्पति० बल़ा (ध, १,२८०)

च्रुपम-पु., चण्डबलीवर्द़: (चक्र. चशा. ८.४१)
-राक-पु., बनस्पति० शालिः (घ. ६.७१)
-सार-न., खनिज० तीक्ष्णलोहभेद्दः (घ, ६.२८) द० 'तीक्ष्णलोह'
-सक्धा-त्री., वनस्पति० सर्ज़री (घ. ५.५३) खरक-पु., वनस्पति० पर्पटः (रा. ५.६५)
खरांशिका-स्री., बनस्पति० काकोटुम्बरिका
(र. २०.२१७)
खराश्वा-त्री., वनस्पति० अजमोद्वा (चचि, २६.६०) खराहार-वि., कठिनाद्वारसात्यः (चसू. २७.३४૪) सराह्बा-स्री., वनस्पति० अजमोद़
(चचि. १४.४₹ ध. २.९८) (असंसू. ५)
जीरकभेद्ध, कृण्गजीरकम्, हुरिववर्गीया
(चसू. २७.१७२) द० 'जीरक'
खरीभूत-वि., अत्यर्धर्क्षः (चचि. १६.३१)
खर्जुध्न-पु., वनस्पति० अर्कः (रा. १०.२४)
खर्जू-्री., रोग० कण्डूः० (अरुग अहसू. १२.५३)
"खर्ज ब्यथने" इत्यसमन्मौवादिकाद्दातोः कृषिचभि (उ० १८८२) इल्यनेन खर्जति व्यथते रारीरमनयेति सर्जू:
खर्जूघ्न-पु., वनस्पति० धत्तूरः (रा. १०.१२)
चक्रमईः ( रा. ૪.s)
खर्जूर-पु., न., फल० (असंसू. १५) खर्जूरभेदाः-मधु-भू-पिण्ड-राजसर्जुर-भेदेन चतुर्घा, पिण्डखर्जूरा मधुरफलेपु श्रेष्ठम् ( सुसू, ४૬.३३४)
श्रमद्रगणे (चसू . ४.१६ (४०)
अपक्वखर्जूरफलं-
क्रषायम् (अद्धसू. १०.३२) गुए्क खर्जूर:
रकपिंत्त उपयुक्तः (चचि, ૪.69) तत् सजलं
सशर्करं पित्तग्रूल्रामनम् (सुड. ४२.१०८) खर्जूरं वातहरमपि कोष्ठे वावं करोति हति स्वभावविशोषः, 'बावह्त्वेडपि मृद्टीका खर्जूरं कोष्ठवातकृत् (असंसू. ७) अस्य शाकं रक्तपित्तक्षयापह्म (चसू. २७.११६) तदुणाँमधुरं मधुरपाकि, शीतलं, गुरु, ( स्विर्धं च) हृंघ, तर्पणं, वृंहणं, वृष्यं (बल्यं च) रुचिकृत्कृमिक्रत् (वातपित्तजित्-च) क्षतक्षयरक्तपित्तजित् (अभिघात-दाहघंन्ने) (चसू, २८.१२6 श. ५.५३) खर्जूरस्य मस्तकमज्जा नाम वृक्षाग्रमज्जा स्वादुरसपाक: शुक्रल: वातघः कफवृद्धिकरः रक्षपित्त्र्रश्य (सुसू. ४६.३१०)

हिं.-खजूर, छुहारा.
म. -खजूर.
गु.—खजूरो, खारेक,
बं. —खजूर, खेजूर.
त. -पेरेच्चु, तमरहतब.
खर्जूरी-खी., वनस्पति० बर्जूरतृक्ष: (₹, ११.३७)
-नालिकेरासब-पु., आसुत० गुद्दाशायानां मांसेध्वनुपानार्थम् (सुसू. ४६.૪३२)
-पत्रक-पु., रोग० परिस्नाविभगन्दरस्य संस्थानविरोषस्य नाम, तचच मध्यनाडीच्छेद्नस्य पाश्वेदूयस्थानां मुखानां तिर्यंक्छेदेन पहुक्किद्वयेन भवति (ड. सुचि, ८.२६) द० 'भगन्द्रर '
-फल-न., खर्जूरीवृक्षस्य फलम्, खर्जूर
(सुड. ४५.२०)
-मध्य-न., खर्जूरमस्तकमज्जा, अन्ये खर्जूरास्थीन्याहुः (सुड. प०.२.०) 'खर्जुरस्य मस्तकं शाखापुच्छः' ( इन्दु. असंज. २८.)
-मस्तक-न., खर्जूरवृक्षस्याग्रभागः (चचि. २६.१६८)
-मांस-न., खर्जूरफल्सस्यम्, खर्जूरफलस्योपरितनो भक्षणीयो भागः (चक. चचि. २०,२८) खर्जूरादिमन्थ-पु., पेयकल्प० खर्जूरादिकृतः 'मन्थः खर्जूरम्टद्रीका वृक्षाम्लाम्लीकदाडिमैः परूपकै: सामलकैः सय्यस्तृध्यातिंरोगजित् । गुणाः-स्वादुरक्लस्थैर्यवर्णन्बल्रद्ः सयाः संतर्पणश्व (असंसू. २૪) खर्पर-पु., खनिज० अप्रमहारसेष्वेक: रसक:
(र. २.१५८)
खर्परक-पु., आयतमुखः शराबः (र. ३.८२)
खर्वुर-पु., वनस्पति० निल्पावभेद्द्: कटुनिष्पावः
(रा. १६.966) दू० 'निप्पाब'.
खर्च-पु., वनस्पति० कुन्जकः (रा. १०.२४८)
( खर्वा )-ब्री., वनस्पति० गाध्नेखी नागबला (रा. ४.४२८)
सर्वण-पु., कश्विस्पाचीनो रसबिद्दाजा (र. ८.४૪-४६) खल-पु., ब्यझन० खडः, (अरु. अहृसू. १६.३४) द्र ' खडयूष'.
वनस्पति॰ घतूरः (रा. १०,१२)
-चरीयन्त्र-न., यन्त्र० पारदसंस्काराथम्, 'जल-
हारियन्त्रम् ।' बलभीयन्न्तम् ' इल्यपराइभिधानम्। यन्त्रमूते लोहपात्ने भाम्यन्तरोपकण्ठे पार्श्वयोरबसजनाथ्थ बल्रदद्दयं कार्यम्। वल्यमध्ये तु प्रवेशाई-

कोष्टकं लौहं स्वलपपात्रमन्यद्विधाय मूर्च्छितरसगर्भितं तस्खल्पपान्र्र ग्रवेइय बलयोखवसभितं क्रत्वा स्थूलपाi्रे काध्जिंक ग्रभूतं दत्वा चुल्यां मन्दाझ्झिना प्रहरावपपर्यन्तं स्वेद्येत्। अनेन सम्मूर्चिछतस्य पारदस्य उत्थापनं साधु भवति सूक्ष्मे कान्तमये पात्रे कृतेन स्वेद्नेन उत्थापितः पारदः गुणवान् भवति । एततदि सलचरीयंत्रं 'बलभीयंत्रम्' इ्यपपरनाश्ना प्रसिद्वम् (र. ९,४८-४९)
( खल्गा )-ब्नी., म्नहमातु० (असंड, ૪)
खलक-पु., शारीरसन्धि० खडकः गुल्फसन्धिः
(सुनि, १.१७ए)

खलति-र्बी., रोग० शिरःकपालगतो व्याधिः, स्खलन्ति केशेा अस्माद्दिति खलतिः (असंड २७;) खालिल्यम्, (चचि. २६.३९) केशानां शातनम् (सुचि, २५.६३२) क्षारस्यास्युपयोगोद्भवः (चवि. १.१७) लवणरसोऽन्युपयुक्तः खलर्तिं जनयेत् (चसू, २६.૪३.३) तेजोऽनिलाद्यैः सह केसभूमूं दुग्च्वा खलतिं करोति (चचि. २६.१२२) पैत्तलान्यासे बमानायाल धगर्मायाः प्रकुपितं पित्तं गर्भस्य खलविं करोति । सम्भाषिः-इन्द्रलुषप्रकारेणैव जन्म। लक्षणम्-वाताद्भिद्ध्धा वा स्यात् पित्तात् स्विन्नसिरा गृत्ता स्यात्, कफाप् घनत्वं भवति। स्वचि वर्णोश्र्य यथाद़ोषं निर्दिेशत्। सर्वदोषै: सर्वलक्षणा। असाध्यलक्षगम्- नख़्रभाडसाध्या स्यात् । अभिद्वगतुल्या रोमरहिता सदाहा च या जागते साडप्यसाध्या स्यात् (असंड. २6) खलति-इन्द्रलुपयोंभैद्:--खलतौ केशानां कमात् शातनं नतु इन्दल्रुपवत् सहसा केशाशातनं भवति (असंड. २७) कर्तिकबचनात् शिरस्येव खलतिः, इमश्रुव्वेनेन्द्रलुप्रत्। चिकिस्सा-गुजाविशालामरिचेः कटुतैलं विपाचितं खलतिं श्रायल्यक्लपिश्रमप्टगुणं विषात् (र. २४.९०-२,१)
खलतिक-पु., खालिय्यरोगयुक्तः (असंशा. २)
खल्रर्धन-पु., द्न्तरोग० खलिनर्धनः (असंड. २५) खलि-पु., पिण्याकः, यथा सर्षपखलिः, सर्षपखलः रूक्षणद्नव्येप्वेकमू ( चसू. २२.२९)
-घर्धन-पु., द्न्तरोग० लक्षणम्-मारूतेनाधिको दन्तो तीववेद्नो जायते। सामडयेण जायमानाव दुन्तोन्भवात् पूर्वकालिकी छूयं तीव्रवेदना
( सुनि. १६.२૪-२५)

खलीघ－वि．，खली－बल्धी बातरोग० वद्रोगहरं खलीघं， खह्दररोगझ्कम्（ असंसू，१9）
खह्ल－न．，यंत्र० दोणीसम्पुरसहशसंस्थानम् （ युड．२१．९）द०＇ल्लब्र＇
－मुखयन्त्र－न．，शल्लकायन्र० खल्लसंज़कस्यौषघमर्मन－ पात्रस्य खहं मध्ये मुखमिव भुखं यस्य तध्रत्रम् बोन्द्यम्यम्।＂श्रीणि दर्व्याछृतीनि खल्टमुखानि क्षारौषयप्रणिधानार्धम्＂（ सुसू．७．१४）
（ खह्धी ）－ब्री，सातम्（ असंसू，३४）
हक्षण० हस्तपादावमोटनम्（चसू．．१४．२३）
बातरोग० विश्शाची गृधसी च तीवरज्ञान्विते सलौ खह्धीति ब्यपदेदां ग्राप्नुतः（ असंनि，१५） （चचि．२८．46）
खह्धिका－स्री．，चुछुका（र．५१）
खल्व－पु．，यन्त्र० दोण्याकारं पेषणोपयोगि यन्त्रम् （रा．२．९४）गुण्कौष्वीनां पिष्टीकरणाय पेषित－ पूर्aाणां च द्वेेण मर्देनाय निर्मितंत्रौहं पाषाणमयं वा यन्त्रम् ।（र．६．૪०）तव् त्रिबिधमू，अर्ध－ चन्द्राकारं बर्तुल्लाकारं तप्तलल्वश्र（र．८．७२） खल्यनिर्माणयोग्या शिला नीला इयामा स्तिर्धा हढा गुरुः पोडराह्युलकोल्सेधा नवाह्नुखकविस्तरा
 विंशायद्रुखद्दार्घा वा स्यादुस्सेधे दशान्रुला। खल्वग्रमाणं वर् जेयं श्रेष्टं स्यादूसमदंने （र．ऽ．७९－८२）अर्धचन्द्धाकारः खल्वोऽयं
 सतान्रुलगभीरो घ झ्रुलपालीको दादरा हुलद्वर्षणी－ समेतः सूतादिमर्देने परमो मतः
（र．s．८૪－८५）
खस्खस－पु．，वनस्पति० तिलभेद्，तस्य बीजं सूक्ष्म－ तण्डुल：खम्ससः，（ध．६．१२०）गुणाः－मध्रुर，， मधुरपाकी，गुरूः，वृष्यः，बल्यः，कान्त्तिश्द； शुकलः，वातध्नः
हिं．－खससस
म．－－खसखस
गु．－बरसस
बं．－पोस्तदाना
त．－गसगस
फा．－तुल्मेकोकनार
－रस－पु．，उपविष० स्लतिलनिर्यास：，सस्लस्फलस्य निर्यास：，अहिफेनम्，अपूकम्（रा．६．१९१） आ．को．षं．३४

खस्तिलवल्कल－पु．，खस्खसफलम्，तस्य निर्यांसो－ डदूकम्（घ．६．१२०－१२१）
खाण्डव－पु．，पानकभेदः，（अह्हसू．6．६）आदारनृव्य० मशुराम्ललवणनानासुगन्धिद्धब्यक्तुते खान्यम्
（असंचि．4）
गुणाः－हृचा बृप्या रंचिकरा गुरवो रांगसाण्डवा： प्रीणनाभ्रमतृर्व्वर्दिम्दद्रम्च्छाध्रमच्छिदश्य
（अंसू．५．५४）
चयुुक्ति－ल्री．，स्याण्डककल्पना（ असंसू．ज．१८५）
खात－वि．，सनितम्，अचदारितम्，＇खनु अवदारणे＇ इति मौबादिको धातुः（असंसू．२छ）
पु．，जब्यद्यणाँच गूकृण्डिका（असंसू．६．）
खादन－न．，लक्षण० यथा जिढ्बायाः खादनमम्। संशोधना－ हौंबधपानाष्यवहितवेगानिप्रहजन्यम् हृदं लक्षणम् （चसि．६，७२） खाद्दि－वि．，आकाशाद़् खम् आकारम् आदियेयेंां तानि खादीनि पश्यभूतानि आकाशो वायुरंभ्रिरापः पुरवी－इति पश्रभूभाति द्वन्यसंज्ञकानि
（चसू．१．४८）
खादित－वि．，अन्च० लड्डुकादि कठिनान्रम्，यस्य भक्ष－ णार्थ चर्णणमावइयकम्（ डुरा．४．१९）
खाद्दिर－पु．，निर्यास० सद्रिरनिर्यासः
गुणाः－कडुस्तिक उण्णो रव्यो द़ीपनो वातकफझो नणः一कणठरोगहरः（ रा．८．૪१） बनस्पति० खदिसमेदः，विट्र्खदिरः दू०＇सदिर，

खाद्य－पु．，बनस्पति॰ खद्रिः（ रा．८．३१）
अटृविधाहांयुद्येव्येकम्（रा．२०．८६）
खानिब्क－पु．，मांस० परिगुक्कमांसम्，बेसबारभेद्द， गुणाः－परं गुरद्दांताग्नीनां सदा़ पथ्यः
（ सुसू．$\gamma ६, ३ \xi \gamma$ ）
खारि－ल्री．，मान० गोणीपर्यायः，शूर्पद्वयम्，दोणचनु－ प्रयम्（चक，१२．९६）पणणात्यधिकचत्वंसहन्न－ तोलकमानम्（ $\vee 0$ ९६）（र．१४．६०－६४）
－जल－न．，क्षारोद्कम्（र．२०．७५）
（खारिका ）ब्री．，पान्र० चषकः，कोरी，वाटिका
（र．6．२9）
खारिक－न．，वनस्पति॰ पारेवतभेद口，＇द० पाले（र） बत＇（रा．११，९०）
खारी－स्री．，मान० खारी（चक，१२．९६）

## २६६ [सार्बूर ] आयुर्वेदीय - श़ा्व्दोशःः

खार्जूर-न., आसुत० खार्ज्रमबम्, गुणाः-मार्द्धींक्गुणैरूनं, वातलं, विशदं, रच्यं, कफमं, करूनं, लघु, कषायमधुरं, हुचं, सुगन्वीन्द्रियबोधनम् ( सुसू. ४५..१6૪, अढ्दूू. ५.७३) खालित्य-न., रोग० खलतिर्निक्जे सा स्खलितकेशो वा खलतेर्भाषः खालिल्यम्, ह्रिरसि केशहीनत्वम् (चवि. ८.९८) खल्वाठत्वम्, चान्द्दृत्वमिति लोके ( ड. सुसू. ३५.२९)
खिल-न., परिशिएिम् ( का. संहिताकल सून. ८)
-स्थान-न., काइयपसंहितायां खिलं परिगिहिं स्यानं खिलस्थानम्। तत् संहितायाम् अन्त्यं नवमं स्थानम् ( काखिल.)
खिलीभवन-न., पथिग्रहणे इन्द्यियार्थिसन्किकर्षजज्ञानप्रहणे असामर्थ्यम् ( चइ. १२.४७)
खुड-पु., शारीर० संधिः ( चचि. ₹९.११) रोग० वातरोणितम्, वावरक्तम् (असंनि. १६ )
-वातता-स्री., वावरोग० सन्धिगतवातता गुल्फवातता (चचि. २८.७३)
-स्तम्भ-पु., वातरोग० ऊरसम्भः (असंसू. १२) खुडकावात-पु., रोग० बातकण्टकः ( सुनि. १.७९) खुडल-पु., शारीर० जङ्धापादयोः संधि:
( सुचि. १८.२६)
खुडलक-पु., शारीर० सुडलः ( (ड. सुचि. १८.२६)
खुडुक-पु., शारीर० खुुक:, गुल्फलन्धि:
(ड. युनि. १.७९)
खुड्डाक-वि.,अल्पम्, यथा खुड्डाकपद्मकम्, अल्पपद्सकं ( वैलम् ) (चचि. २९.११५ चसू. ९.१चक.)
चतुष्पाद-पु., अध्याय० ( चसू. ९.9)
-पद्मकतैल-तैल० पद्मकोरीरनिशायट्टीमधुकादिसाधितमिदً तैलं बातरोणिते उपयुज्यते
(चचि. २९.११४)
खुड्डिका-वि., अल्पा, यथा खुड्डिका गर्भावक्तान्ति: अल्या गर्भांक्कान्तिः ( चशा. ३.१)
खुर-पु., भैषज्य० नखम् (घ. ३.५८)
राफः (चसू. १.द६ः)
इसपाददौ, ' 'खुरराब्देन इस्तादा़ावुच्येते'
( मा. मधुकोश. सुनि. ८. . )
खुरक-न., खनिज॰ वर्नम् (र. ५.२१२)
स्वुरब्नम्, बन्न्रकारयोरम्यतरव् (र; ५.१६१) खुरवद्हस्य लक्षणम्, खुरवनें धनलं कोमलं नुतद्दाबं गुरू तथा शाब्दरहितं च बर्तेते (र. ५.१६२)弗 '嫄’

खुरखुरायन-न., सुरसुर्रुतिशान्दानुकरणरूं शब्दृनम् (असंनि. ५.२५)
-नख-पु., रारीर० पादृनखः (असंसू. द)
खुलक-पु., शारीर० खुदुकः, गुल्फसन्धि:
(उ. सुनि. १.७९)
खेचर-पु., सनिज० पारद! ( रा, ११.४२)
कासीसम् (र. १०.96)
-त्व-न., आकाशगामित्वम् (र. ११.७८)
खेट-पु., दोष० झ्रेप्मा (चरा, ૪.९)
-भूत-वि., श्लेम्मीभूतः, श्केप्मसदशः
(चक. चशा. ૪.s)

खेद्-पु., बक्षण० अवसादः (चनि. १.२४)
खेद्वित-वि., जातक्षोभम् ( अहस्. ५.३)
खोट-पु., पिण्ड: (र. १९.६९)
पारदबन्ध० (र. ११.७२) द० सोटबन्ध ,
चन्ध-पु., बन्दो यः लोटतां याति धमातो ध्मातः क्षयं घजेत्, खोटबन्धः स विजेयः (र. ११.७२) ख्याति-स्री., स्वाभाविकी स्तुतिः ( सुसू. १३.३४)

## ग

गगन-न., लनिज० मदारसेप्बेकः अभ्रकम्
(र. १.૪२०)
-गर्भवटी-ब्री., पारदयोग० सूताभतीक्ष्णताम्रगंध-
कादिसाधिता इ्यं बातकफरोगहरा (र. २१.१५५)
गगनाम्बु-न., जल० आन्तरिक्षं जलम्, न०० 'जल'
( सुसू. र५.२५)
गड्नापनी-ही., बनस्पति० गुणा:-कटुरुणा
ब्वातजित् घणरोपणी (रा. परि. १०.४५)
गह्गाम्बु-न., जल० दिन्याम्बु (अह्दू. प.२) द०० 'जल’
गज-पु., पन्डु० हस्ती आनूपदेशस्थः क्लूलचरः
(चसू.२७.३८; सुस. ४६.९४)
ख्रेप्मम्रकृतिकोऽयम् ( सु. रा. ૪.७६)
पु., चनस्पति॰ नागकेसररृृ्ष:, नागेकेसरम्
( ुुचि. २५.३८)
-कणा-त्री., वनस्पति० गजपिप्पही
(असंचि. १६)
-कन्द-पु., बनस्पति० हस्तिकंदः (रापरि ७.३६)
-कर्ण-पु., वनस्पति० रत्तैरण्डः दु० ' परण्ड'
(असंचि. १६ )

मह्दापर्णः भूपलाशः（असंचि．१६ ）
－कर्णिका－स्री．，चनस्पति० कुमारी（असंड．४२）
－कण्णा－ल्री．，वनस्पति० गजपिप्पली（घ．२．७८）
－चर्मन्नन，रोग० क्षुदक्रुपेद्द，चर्माख्यं कुष्टम्，
＇हस्तिचर्मवत् खरस्पर्शों कुष्टम्＇
（ इंडुः अहननि．१४．२० र．२०．३२）
－चर्या－त्री．，गजानामारोहणम्，हृस्तिश्किक्षायामति－
विस्तृतं सांग्रामिकमाभ्यासिकश्य
（ ड．सुचि．११．9१）
－चिर्मटा－स्री．，बनस्पति० श्वेतपुप्पी，नागड़न्ती
（ध．१．२५२）
－दन्तफल्डा－ब्री．，चनस्पति०（ डक्ञरी，ध．१．८१） －दान－न．，चनस्पति० हस्तिमदः（रा．परि．६．२०）
－पति－पु．，गजश्रेष्ट：，（असंसू．द）
－पिप्पर्डी－स्री．，चनस्पति० चविकायाः फलम्， चष्यफला，कटुः स्वादुपाकी उष्णा रुक्षा वातकफम्नी
स्तन्यविवर्धिनी व्रण्णंत्विर्धिनी च（ध，२．৮く）
हिं．－गजपीपल，बडी़ीप्ली．
म．－गर्जपिपनी．
गु．—जजीपरर．
बं．－ाजपीपुछ，
त．－－अत्तित्तिप्पिली．
－पुट－न．，पुट० राजहस्तमाननिम्नविस्तारे खाते पश्चशतबनोपलै：संपुटितमूषायां दीयमानं पुटम्
（र．90．4४－44）
－त्रेणण－वि．，गजबलः（चचि．१（३）२१）
गजसमबलः（असंड．४८）
－ब्बृंहित－न．，हस्तिस्वनः प्रस्थाने प्रशास्त：
（सुसू．२९．३०）
－अक्ष－पु．，सर्प० निर्विषोडयम्（असंड．४१） वनस्पति० तालः（रा．२．९३）
－（ सक्षा ）－त्री．，चनस्पति० सह्धकी（ घ．३．१३५）
－मक्षक－पु．，वनस्पति० पिप्पलः（रा．११．११८）
－मद्－पु．，भैषज्य० हस्तिमदः（रापरि．६．२०）
－मौक्तिक－न．，गजगण्डस्थले स्थितं मौक्तिकम，इदं विषापहमिनि ख्यातम्（चचि．२३．२५२－२५३）
－बह्धभा－स्री．，वनस्पति० सह्दकी（रा．११．१९५） गिरीकद्ली（रा．११．११२）
（गजा ）－ब्नी．，भैषज्य० लवणभेद़ः，वज्रकक्षारः
（रा．६．५५）
गजाण्ड－न．，वनस्पति० पिंडमूलम्（रा．७．५．6）
गजाशान－पु．，वनस्पति० पिप्पलः（घ，५．७८）
（गजाइना）－ल्री．，वनस्पति० सह्धकी शह्धकी（ड） （सुड．४०．944）
गजाख्य－पु．，बनस्पति० चक्रमद्द़：（रा．४．८）
गजाह्ना बी．，वनस्पति० गजपिप्पली（सुड，६०．४०）
गजेन्द्रस्कन्ध－पु．，भद्ववारणसमूहःः＂संघातेऽपि．
स्कन्धः करिनरतुरङ्भाणाम्＂（हलायुधे ८．११）
गजेश्रा－खी．，बनस्पति० विद़री，चिदारिका（रा．७．१९३）
गजोपणा－स्री．，वनस्पति० ध्रेयसी，गजपिप्पल्डी
（रा．६．११८）
गभ्जाकिनि－स्री．，वनस्पति० विजया，अछ्रा（ध．१．
१३०；（र．१६．七く；भात्र．मिश्र）
गङा（र．94．60）
गआकाकिनीकन्द（र．१५．6०．）
गडदेशाज－न．，भैषज्य०，गाढलवणम्，साक्भरलन्वणम् （रा．६．४७）
गडोत्थ－न．，भैषज्य० साम्बरलवणम्（रा．६．४6）
गण－पु．，गण्यते इति गणः समूहः（ड．सुसू．३८．३）
कथकचारणादि：रथकारचारणादि：
（सु．चि．ड．२४．९८）
－कारिका－त्री．，वनस्पति० गणेरका
（घ．परि．५．२）
क्षुदाश्मिमन्थः，दू०＇अभिमन्थ＇
（रा．९．१३८）
－धूप－पु．，धूपकल्प० सर्वभूतरुजापहोऽयम्
（काक．१）
－रूपक－पु．，वनस्पति० राजार्कः（ध．४．१६）
－हास－पु．，वनस्पति० चोरकः（ध．३．6१）
गणिका－त्री．，पण्याइ्नना，वेइया（सुचि．२૪．९८）
वनस्पति० यूथिका（घ． 4.9 C ）
गणिकारिका－स्री．，वनस्पति० क्षुद्राग्निमन्थः，अग्मिमन्थः
（काचि，गुल्म．३२）
गणिकारी－स्री．，वनस्पति० सुगन्धिः कामवर्धिनी घृष्या त्रिद्रोषशमनी दाहरोषहरा（रापरि．१०．३१）
गणेरु－स्री．，वनस्पति० गणेरुका（धपरि．५．२）
गणेरका－त्री．，वनस्पति० शोधनी ह्रेष्महरा झोफ－ रक्तविकार－मण－कुष्ठहरा（ धपरि．५．२）
गणेशाभूषण－न．，खनिज० सिन्दूरम्（रा．१२．१६१）
गण्ड－पु．，षट्पश्चाशाह्मर्यद्वेष्वेकः（चशा．6．99） वामद़क्षिणमेंदेन दे रीर्षम्रत्यके（सुशा．५．४） नेन्रकपोलमध्यदेशो गण्डः（इति अमरटीका गह्धः सुसू．२३．५）

२६ड [गण्डकर्ण] आयुवेंदीय-शबदकोशः [गण्डीरारिष्ट]

रोग० गलगण्डः (चसू. ११.४ड)
ग्रन्थिस्पः (चसू. १.११८)
गण्डमालादि (चसि. ७.Q)
अभिद्वुग्धसहश्रस्फोटः (सुनि. १०४)
-कर्ण-पु., बन्ब० पद्यद़रकर्णन्धेप्वेकः, सानुबन्धकपोलमांसमुरकृल बाहदद़र्घपाल्यग्रभागो यस्मिन् बन्धविरोषे सन्यीयते स कर्णवन्ब:
(सुसू. 9६.90) दू० 'कर्णवन्ध'
-ता-त्री., लक्षण० ग्रन्थित्वात् (का. खिल. «..४८) -दूर्बा-ख्री., वनस्पति० दूर्वोभेद़ः, तद्नुणाः-मधुरा, शीवा, व्रातपित्तमी, उनरभ्रमतृष्णाध्रमझी (घ. ૪.१४५) द० 'दूर्वा'
-मालक-पु., प्राणि० जलचरोडयम्, मांसगुणाः'पाके च मधुरो बृष्यो गुस्श्य'
(कासिल. 2×.89-૪2)
-माला-खी., रोग० इयं बहुभिर्गण्डैर्गलस्य पार्ष्ष भवति (चचि. १२.७९)
शोफविशोषरूपा मालाकारा गण्डा:
(चवि, ৮.१४४)
अयं मांसद़ोणजो विकार:
(चसू. २८. १४ सुसू. २४.९.)
सम्र्राप्तिः लक्षणानि च-लक्षणम्- मेदःस्थाः कण्डमन्याक्षकक्षवड्वणणगताः दोणाः सवर्णकठिनस्त्रिग्धान्वार्ताकामलकाकृतीन् अवगाढान्वहूँसथा चिरपाकान्गण्डान्कुर्षन्ति । ताः प्रभिन्नाः अल्परूजः कण्डुलाः स्रवन्ति नइयन्ति अन्ये भवन्ति च। दीर्घकालानुबन्धी चायं व्याधिर्गण्डमालानाम्ना च पठितः। असौ दूर्वेंब क्षयवृन्दिभाग् वर्तंते (असंड. ३४) ' ग्रांन्थि स्थिरं बृत्तमथायतं वा......चयप्रकर्षाद्पर्ची बद्नि ...... मेद्कफाभ्यां खल्डु पष रोगः । (मुनि. ११.१०-१२) असाध्यलक्षणम्जबरच्छार्देपाश्वरकासपीनसादियुताइसाध्या (असंड. ₹४) चिकिस्सा-अयं मांसटृन्ढिभवस्वात् शस्वक्षाराभिकर्मभिः उपक्रम्यः।
(अह्टस., ११.३०)
-(मालिका)-त्री., रोग० गण्डमाला (र. २४.पद) बनस्पति० लज्ञालुः (रा, ५.१६०)
-स्पन्द्न-न., लक्षण० गण्डः कपोलस्य उपरितनो भागः, तस्य कम्पः (चसि . ८.६)
गण्डक-पु., प्राणि० भूमिशायः गोधारेद्:
(चसू, २७.३८) बिलेशायवर्गीयः भ्राणि० (ड. सुसू. . ४६.,८८)

आनूपशु० खद्ध ह्ल्यपरनामा (चसू. २७.३९) यक्ष्मिणोऽस्य मांसमुपयोज्यम् (चचि. ८.१५४) गोमांससमाश्राsस्य मांसगुणाः, 'कफपित्तकरं मांसं गवाम् . .....ख़्नमांसं च तत्समम् (काखि० २૪.३०) मांसगुणाः-कपायं रुक्ष कफवातमम् ( सुस् Ү६.9०३) मधुरं बलकृदुभिज्यन्द्रि स्नेहनें घृछणं वण्यं ध्रमझम् (चसू. २७.८૪) पर्यायाः-
हि. - ोन्डा, गंडा, गैडा,
बं.- गण्हार, गाण्दार.
म.--गेंडा.
गण्डालजी-खी, रोग० गण्डरोगो गण्डे दाहरूजाम्वित:
स्थिरः शोफ: (असंड. २५)
गण्डाली-स्री., वनस्पति० मझ्धिध्रा (घ. १.१८ )
गण्डाराय-पु., रारीर० गण्डस्थाने कपोलः (असंड, १) गण्डास्थि-न., अस्थि० दु० ' अस्थि' (सुरा. ५.१९) गण्डाद्वया-स्री., क्षुद्रोग० गन्धनामा इति चारभटः,

गन्धमाला इति माधव:, कक्षासमानैका सोटाकारा त्वग्गता पित्तजम्या पिडका (र. २५.२) गण्डीर-पु., वनस्पति० सनुहीवृक्षः (चवि. ०,१6) ( सुचि. ४.३२) (असंचि. १८) (अह्टसू. १५.३३) स्नुही (ध. १.२३५) शाक० (वै. शा. सि. ) अम्लस्कन्दे दब्यम् (चवि. ८.१४०) स्थलजलभेदेन दिविधः, तत्र स्थलजो द्दरितशाकम् (ड. सुसू, ४६, २२१) गण्डीरो महान् कन्द्यप्रायः कार्तिकेयपुराणादौ (चचि. १२.२९) हरितो रक्तहुक्रभेदाद्रूविध:
(चसू. 26.969 )
बनस्पति० शामठः (चक. चसू. २6.90६) कफं नाशयति, क्रिमिम्नगणे प्रोक्कानां द्वव्याणामन्यतसम् (चसू. ૪.११ (१५)
तुलसीभेद्द (चनि. २.४)
गूलप्ररामनगणे (चसू. ૪.96 ( 84 )
मझ्ञिध्रा (च, वि. ४.१७)
न., वनस्पति० तिक्तसूरणः, सूरणसेदुः, द० 'सूरण. ' (र. १३.६₹)
-पुष्पी-खी., वनस्पति० शिरोविरेचनद्रह्येपु, शमठ इति चक्र. (चवि. ८.9५9)
गण्डीरारिश्र-पु., आासुत० पाण्डु-कामला-मेछ-हद्दोग-बातशोणित-विषमज्वरारोचक-ध्धास-कास-म्रन्थ्य-बुद्द-क्रमिहरः ( असंचि. १८)

गण्डूपद्द-प., प्राणि० भूनागः, किन्न्युल्रक: (चवि, ८,१२) शोषिणेडयमशनार्थ हितः (सुड. ४१.२६) "मृष्टमत्सान्त्रशब्देन द्यादूण्ड्पपदानपि" इत्यादिभिर्नानावचनैरयं शोषिणे देय:
(ड. सुउ. ४१.३६)
कृमि० सतविधपुरीणजेष्वेकः, लक्षणम्-गण्ड़पद़ः कृमयो दीर्घा रक्तवर्णाश्य भवन्ति। तज़न्यलक्षणम्ते गुदे कण्ड्रं जनयन्ति, शूलमाटोपं शकृन्देदममिनारां च कुर्वन्ति (सुड. ५४.८)
-मुखा-सी., शल्यका० द्वि,्रकारका इयमेपणकर्मण्युपयुक्ता (अहसू. २५.२९)
गण्डूष-पु., उपक्रम० मुखरोगे उपयुक्तः उपक्रमोऽयम् (चसू. १३.२५) मुखे पूर्मे सति यः सश्वारयितुमशाक्यः स्यात्, स गण्डूप उच्यते (अरु. अहसू. २२.१२) चुलुकः (सुचि. ४०.६२) स स्नेहिकः शामनः शोधनो रोपणश्रेति चतुर्विधः (अहासू.३१ अहसू.२२.१) वाते स्तिर्धो गण्डूपः, पित्ते शमनः, कफे शोधनो मुखव्रणसाधने रोपणास्यश्ञ (अह. अद्दसू, २२.१-२) स्वाद्वम्लकटुसाधितैः स्नेहूः कृता गण्डूपा बाते उपयुक्ताः (अद्वसू. २२.२) वातिके मुखरोगे तथा विरोषतो दन्तहर्षे द्वचाले च तिलकल्कोद्वक, गण्ट्रपधारणे निल्यं तैलं हितम्, (अह्टसू. २२,६) पैत्तिके तिक्तकषायमधुरैपधै: कृता गण्ड्रषाः पित्तसंरामनाः (अहसू. २२,२) 'ऊषादाहान्विते पाके क्षते चागन्तुसम्भवे। विषे क्षारामिद्ध्धे च सर्पिर्धांय पयोऽथवा " (अढ़सू. २२.६-७) कफे तिक्तकट्वम्लपट्बवगः कृता गण्डूषा हिताः (अहिसू. २२.३) आशुक्षाराम्बुगण्डूषो भिनत्ति सेष्ठुप्मगश्रयम्, (अह्हसू. २२.३) रोपणो गण्ड्पः कषायतिक्तकैः स्याव्, (अह्टसू, २२.३) 'वैशाद्यं जनयत्याश्डु संदृधत्विमुखे मणात्। दाहतृष्णाग्रशमनं मधुगण्डूपधारणम्, (अह्टू. २२.৬-く) गण्डूषमात्रा-मुखकुहरे गण्ड्रषार्थ ताबन्मात्रमुदकं ग्राघं यान्रता मुसं न सश्रालयितुं क्षमेत (असंसू . ३१) गण्डूषकालःनस्याडनन्तरं गण्डृषधारणं कार्यम् (असंसू. ₹) धारणाधघिः-याबत्कफपूर्णास्यता स्रवन्नासानेत्रता च हइयते तावद्रं धारणीयः (अह्टसू. २२.११) अतिगोगलक्षणम्-' मुखरोषपाक-क्ठमाऽरुचिह्हदयद्नवस्वरसादकर्णनादैरतियोगमुप-

लक्षयेत्।' (असंसू. ३१) अयोगलक्षणम्'जाब्यरसाज्ञानारचिप्रसेकोपलेपैरयोगां लक्षयेत् ' (असंसू. ३१) सम्यग्योगलक्षणम्-अकालवलिपलिततिमिरब्यद्नतिलकालकाद्दीज् प्रश्रामति (असंसू. ₹१) सुखोण्गोदकगइृपः-प्रतिदिनं सुखोष्णोदकगण्डूषिर्वक्ग्रलाधवं जायते, 'सुखोष्णोदकगण्हूपर्जायते वक्रलाघन्नम् (अहुस्. २२. १०) वक्न्रद्गे गण्डूषः क्षारादिद़ाहे च 'तिलानीलोप्पलं सर्पि: शार्कराक्षीरयुक्त: सक्षौद्रो द्धनक्न्रस्य गण्डूपो दाहनारानः (सुचि. $\gamma 0$. छ७-६८) विषकृतमुखरोगे-सेन्यचन्द्नपन्मकै: ससोमवल्कतालीसपन्र कुष्षामृतानतै:' कृता गण्दूषाः
हिता भबन्ति ( अहस . ७.२२)
गण्डोपधान-न., गण्डपदेन मस्तकाद्दीनामुपधानम् (सुचि. 4.9६)
गतचन्द्रिक-वि., निश्रन्द्रम् ; यथा हसततलस्थितमभ्रकभस्म आतपे दटं चन्द्रिकाविहीन जायते, तदेव निश्रन्द्द्म (र. १६.११)
गतइोक-पु., बनस्पति० अरोकः (असंसू १६)
(अह्हसु. १५.२६)
गतायुस्-वि., गतमायुः यस्य सः, आसन्नमरण:
( सुसू. ३०.६) भविप्यन्मरणचिह्नम्
( मुसू. ३२.५)
गति-ली., चलनम्, गमनम्, चङ्रमणम्
(चसू. १७.४. अह्टसू. १२.७) प्रशास्ताप्रशास्तगतिलक्षणम् - ' मत्तगजनूपभसिंदशार्दूलहंसगतयोऽधिपतयः स्तिमितगतयो धन्याः चपलगतयश्यपलसुखटुःखलाभिनः, तिर्यग्गतयस्ववधन्या: स्खलनाश्राङविस्फोटिनश्राडप्रशास्ता:'
(कासू, २८)
मार्गः, (चसू. 9०.१२)
रोग० नाडीरोगः, नाडीव्नण:
(सु. नि. $90.9 \circ$; असंड. ३४) (सुस्, ५.१२) -क्षय-पु., लक्षण० गमनेइशक्षता (सु. नि. ५.२७) -स्खलन-न., लक्षण० गमने स्बलनम् (असंनि.२) गतिमत्-वि., गतिर्बहिर्निस्सरणम्, तदृन्ति गतिमन्ति पुरीषादीनि (चसू. १८.४s)
गद-पु., व्याधिः, रोगः, गद्यते पीब्यतेऽनेनेति करणेsच्ग्रत्ययान्तोऽयम् अथवा गद्यति पीब्यति इृति अच्र्रत्ययान्तो श्रेगः। हलायुधः
(चसू १४.३; चनि. १.५ सुनि. १.३२)

पु., न., बनस्पति० कुपम्
(असंड. $૪ ५ ;<;$ र.२०.१९२)
( गदा )-त्री., बनस्पति० कुष्ठम (र. ३०.६४) गदातिचार-पु., रोगाणामसम्यगुपचारः
(चचि. २६,.०6)
गद्ौौघ-पु., विकारसमूहः ( सुसू. ३५.५०)
गद्नद-पु., रोग० जिद्वागतबातरोग:, अन्यक्तवाग, उदानबातजन्योडब्यक्तवाग्लुप्तपद्यक्ननलक्षणो रोगः (चसि,२.२२) संप्रासिः-सकफो वायुः शब्दवाहिधमनीरावृत्य गद्गदं करोति ( सुनि. १.८५) वि., अब्यक्तवाक्, ल्रतपपद्यक्यनाभिधायी
( सुनि. 9.64)
-वाच्-वि., लक्षण० अस्पप्टवचनः ( सुक. २.२७) गद्याण-पु.; मान० माषषद्कमानम् (र. १६.५५)
गन्तृ-वि., संसरणश्रील: (सुरा. ३.४)
गन्दुक-पु., कीउनक० कन्द्रुकः (काखि. १२.६) चेंद्र.
गन्ध-पु., गुण० घणेन्द्यिय्राहःः (चसू. ८,११) पार्थिवः गुणः (चशा, ५.१५) सुरम्यसुरभिस्वरूपः ( सुरा. १.४)
सुगन्धः ( अह्टसू. १३.५) गन्धः, दक्षिणापथगाः
चन्द्न-जातीफल-कड्रोल-लवड्नादिसम्भवाः
(सुचि, ૪.२९) हैमबता गन्धाः कस्तूरी-राठी-
कुष्ठ-मांसी-सरल-सुरदार्वीत्येवनादिप्रभवा:
( सुचि. ૪.२९)
खनिज० गन्धकः (र. २.२; रा. १३.१६७)
गन्धकमेदृः, वटसौगन्धिकः (ध. ३.११४)
दू० 'गन्धक.
धान्य० मीहिः (रा. १६.७९)
शालि० सुगन्धिशालि:, द० 'शालि'
बनस्पति० श्रीवेश्टकः (रा. १२.१९२)
प्रियत्रुः (र. २२.१३९)
न., वनस्पति० शालिपर्णीभेद्: द्र० 'शालिपर्णी,' (घ. १.८»)
गन्धक-पु., सनिज० (चचि. ५.७१)
उपधातुष्वेक: (र. २.४१-४२)
भेदाः-श्रुकचज्ञनिभः: श्रेष्ठः पीतवर्णः मध्यमः श्रुक्रर्णः कनिष्टः इति केषांचिन्मते त्रिविधः। मतान्तरे तु 'श्रेतादिभिर्वर्णेंग्धक्धश्यतुर्था'

> (र. ३.१४)

तत्र श्चेत: ' खटिका लेपने गन्धमारणे लोहमारणे
उपयुक्षा 1 'पीव:-' पीत, आमलकसारो रसायने

उपयुक्तः ।' रक्तः-'शुकतुण्डाख्यो धातुवादविधौं वरः।' कूष्णः-'डुल्लेभः जराम्ट्युनाशनः ' (र. ३.१५-१६)
श्रेप्टस्य लक्षणम्-ड्यकपिच्छसमच्छायो नवरीतसमप्रभः मसृणः कठिनः स्रिग्धः श्रेप्टो गन्धकः, अशुद्यस दोषाः-अशुनून्नन्धकः कुष्टं अ्रमं पित्तर्जां करोति तथा रूपं बलं वीर्यसुखं च निह्नि रसेन्द्रः। शोधनविधि:-१ घटीमान्रं पयः स्विन्नः वारिधौतो गन्धको गब्याज्यविधुतो बखादूलितः शुद्धिमृच्छति
(र. ३.२० (२)
भुद्रराजरसैः स्विन्नः गन्धकः शुध्यति। गन्धकस्य गन्धहरणम्-ततः शुर्ं गन्धकं समुद्धृल्य नवमालीदेवदालीवड्र्रर्कपयोऽम्लबगें: स्बेदुयित्वा मर्दयित्रा च गन्धहीनं कुर्यांत्। गुणाः-मधुरः कटुस्तिक्त उष्गः कडुविपाको दीपनः पाचनो रसाग्रन आमझः सुतजिच्च । अयं कण्ड्कुष्धविसर्पविपकृमिकच्छूर्वग्द्रोपहरः। विशोपतः कुष्रोगं निहन्ति

$$
\text { (ध. 3. } 908 \text { ) }
$$

पथ्याडपथ्यम्-गान्धकसेबने भाराम्लतैलसौवीर-
विद्वाद्दिद्विदलान्यपथ्यानि (र. ३.३४-३५)
द्वावणविधि:-पोडरांशोन त्रिकटुना संयुक्ष क्रक्ष्णचर्णितं गंधकं हस्तादीणदूने वस्षे प्रसार्याडनन्तरं तद्वेप्टयित्रा सूत्रेण विवेष्य यामम्रहरपर्यन्तं तिलसनेहे निमजयेत्। अनन्तरं सन्बृंरद्वारा तां बरिं धर्वा प्रज्वालयेत्। एवं द्रुतो गन्धो बिन्दुशः काचभाजने निपतल्ययमेव गन्धकद्धाव:
(र. ३.२८-३०)
हिं. म. गु. बं,-गन्धक.
फा. —ोगिर्द्न ( शालिग्राम निघण्टु पृ. ७४४)
गन्धकभेद़ः, बटसौगन्धिकः (घ. ३.११४) -तैल-न., योग० पामाकण्दूहरम् ( ३.४३ ) -द्रुति स्री., योग० आर्द्रकस्वरसेन पिएं गन्धकेन संमर्दिंते तुत्थं द्रानिष्कं तग्रमाणं चाभ्रकं ताम्रं च खर्परें अर्जयित्वा चूर्णयेत्ततश्रत्र कन्दुकयक्रे भर्जयेत्। गन्धंक च तन्र शानैः क्षिपेत्। जलग्र्यस्थे नीलांनंन शिलाजतु च कर्षम्रमाणं क्षिप्वा मर्दुयेत्तत: पात्रे संस्थाप्य प्रसादें स्राबयेदातपे च शोषयेत्। एतरू सर्वनेत्ररोगान्हरेत् । विहोषतश्र व्रणं कुष्टं पिलं काचे कुक्णांक च । वणान् विरोपयेत् । अनुपानं स्तन्यघृतढुग्धानि (र. २३.७८-८૪)
-योग-पु., गन्बकेन सह कृतो योगः, कुष्धाोऽसौ (चचि. 6.69 )
（गन्धा ）－ख्री．，वनस्पति०（ध．२．१००）
रामी（रा．८．१५२）
शाठी，सटी（रा．६．८6）
－कन्द्क－पु．，वनस्पति० गुण्डकन्द्दः（रापरि．८．६३）
－कारी－ब्री．，वनस्पति० लज्ञाल़ः（घ．४．9५५）
－कुटी－स्री．，बनस्पति॰ मुरा（ध．३．६७）
－कुसुम－पु．，वनस्पति० बीजपूरकम्（व．५．२३）
（－कुसुमा ）－ल्री．，वनस्पति० गणिकारी
（रापरि．१०．३१）
－गर्म－पु．，वनस्पति० बिल्बः（ ध．१．१०७）
चेलिका－ल्री．，भैषज्य० गन्धकेलिका，कस्तुरिका
（ध．₹．२८）
－तण्डुल－पु．，शालि० गन्धशालिः दू०＇शालि＇，
（रा．१६．३२）
－तन्मात्र－न．，पश्खतन्मान्रेण्वेकमू，अनुन्दूवो गन्धः，
सूक्ष्रमा पृथिवी（सुरा．१．४）
－तृण－पु．，सुगन्धतृणम्，भूतृणम्（रापरि．८．૪૪） －तेल－न．，सुगन्धद्वव्यकल्क्युक्तं तैलम्，गन्ध－ द्वव्याडधिवासित तिलोन्मवं तैलम्
（चक．चचि．२६．२२५）
तैल० ौैलेग्ररास्नांश्रुमल्याढ़िसाधितम् इदमुत्तम－ मस्थिस्थैर्यक्रद्，वातपित्तकृतान् रोगानाशु जयति （असंड．३२）
तैल० काकोलीयप्टयाह्बमंजिप्टादिसाधितमिदें भग्न－ साधकम्（ सुचि．३．५५－५६）
－द्ला－ल्री．，बतस्पति० अजमोद़ा（रा．छ०．१५०）
－दोष－पु．，अनिपगन्धता（ सुसू．४५．११）
－द्रव्य－न．，सुगन्धिद्व्यं कुप्षतगरादि
（अह्दसू．२१．१८）
－धूमज－पु．，वनस्पति० अगर（रा．१२．३९）
－नाकुली－ब्री．，बनस्पति० सर्पगन्धा，＇सुक्ष्मपन्ना
परा सेया सर्पाक्षी गन्धनाकुली।（इन्दु असंड， ४५）अस्या भेदौ－（१）नाकुली，सर्पगन्धा， （२）महासुगन्धा，सर्पोक्षी，तन्र महासुगन्धा किखिच्छ्रेयसी；सामान्यगुणा：－तिक्ता कटुर्वणा त्रिदोपहरा म्रणरोपणी，कृमिरोगवृश्यिकमूषकसर्प－ विषमी（घ．४．9०4；रा．6．१५4）
हिं．－नकुलक्नद，चन्द्रा，नाई．
म．－－सुंगुसवेल，हडकइ，अडकइ．
गु．一नकुलक्द．
बं．－नाकुली．
त．－चिकन्त，अमल्प्योरि．
फा．－विषमुंगरी．

रास्ताभेद्दः（चक．चचि．३．२६७）
सुगन्धमूला रास्ता（सुक．६．२२）（असंड，४४） चब्यम्（रा．६．११५）
नामा－त्री．，रोग० क्षुदरोगः，लक्षणम्－प्राय： कक्षासशेपु देशोपु सानिलात्पित्तात् स्फोटसब्रिभा त्वग्गता महती एका पिटिका जायते
（ सुंनि，१३，१७）（असंड．२६）चिकिस्सा－ घृतसेकोपदेहैंः तमुपक्रमेत（सुचि．१७．३ मुचि． २०．6－6）
－नाशान－न．，दुर्गन्धनाशनम्，यथा पाटलाकरवी－ रादिपुष्पैर्जलस्य दुर्गन्धनाशानम्（असंसू．६）
－निशा－ल्री．，बनस्पति० गन्धपल्याशः（रा．६．s०）
－पत्र－पु．，वनस्पति० फणिज्ञकः（रा．१०．८०）
बिल्तः，（रा．११．१३४）
बर्बरः（रा．परि．१०．४८）
－पत्रक－न．，वनस्पति० सुरपर्णम्
（रा．परि．9०， 40 ）
－पत्रा－बी．，वनस्पति० गन्धपलाशाः（रा．६．द९）
（－पत्रिका ）－बनस्पति० अजमोद़ा（रा．६．१५०）
गन्धपलाशः（रा．६．९०）
गद्नापन्नी（रा．परि．१०．४५）
（पत्री ）－ल्बी．，बनस्पति० अश्वगन्बा（रा．४．४०२） अम्बष्टा（रा．र．१७9）
－पद्म－पु．，वनस्पति० नारङः（ रा．११．२૪）
－पलाशा－पु．，बनस्पति० शठीभेद्ः। गुणाः－कषायः
कटुर्मधुर उप्गास्तीक्ष्णः स्वर्यः सरः कफवातमः पित्तलः
कास－म्वास－सिध्म－ज्वर－शूल－च्चर्दि़मः（ध．१．६४）
－पलाशाक－पु．，सुगन्घिद्न्य० गन्धपलाशः，गन्ध－
पलाशिका，＇गान्धपलारी＇इ़ति कइमीरे प्रसिद्दा
（気．रा．सि．）
आनाह्युक्तझूले बस्तिद्वध्ये उपयुक्त：
（काखि．१८．$\%$ ०－४०）
－पापाण－पु．，खनिज० गन्धकः（ध．३，१००） बटसौगन्धिकः गन्धकभेद्ध：（घ．३．99४）
－पिश्रुन－वि．，पिश्युनः सूचकः गन्धपिग्रुनो गन्ध－
सूचको नाम गन्धाढ्यः（चचि．२（४）१२）
न，，गन्धद्य्य० पिश्डुनम्－स्टृका केशारस्तगर：
（चचि，२．（४）१२）
－पीता－स्ती．，वनस्पति० गन्धपल्गाः（रा．६．ऽ०）
－पुण्य－पु．，वनस्पति० क्रेष्मातकः（रा．११．१४९） अङ्कोलः（ध，१．२५く）
-पुष्पक-पु., वनस्पति० वेतसः ( घ. ५. ११६)
-( पुष्पा )-ब्बी., वनस्पति॰ केतकी
(रा. परि. १०.२)
नीलिनी, नीली (रा. ૪.३५१)
प्रियद्धु-व्री., वनस्पति० शोणितपित्तातियोग (वेग)प्रशामनानां श्रेष्षा ( असंसू. १३)
(चसू. २५.४०)
-फल-पु., वनस्पति० बिल्बः (रा. ११.१३५)
कपिल्थः ( घ. २.१०२)
तेज:फलः ( रापरि. ११.१८)
(-फला )-ब्री., वनस्पति० सहकी
(रा. ११.१९६)
बनमेथिका (रा. ५.१८४)
-फलिका-स्री., वनस्पति० एला (रा., ६.६९)
-फली-त्री, बनस्पति० चम्पककलिका, चम्पक:
(रा. 90.2४०)
-चद्ध-कि., गन्धकेन चाश्धल्यनिर्मुक्छाइस्थायां प्राप्रः
पारदः (र. १२.१४)
-बहल-पु., बनस्पति० गन्धशालिः, द० ' शालि'
(रा. १६.९३)
-चहुल-पु., बनस्पति० सितार्जकः, द० ' अर्जक',
(रा. १०.८५)
-( बहुला )-स्री., वनस्पति० गोरक्षी
(रापरि, ५.३०)
-बीजा-त्री., बनस्पति० बनमेथिका (रा. ५.१८४)
-मझ्गला-ख्बी., वनस्पति० अगरुभेढ़, मद्नल्या
(रा. १२.४५)
-मांसी-ब्री., बनस्पति० मांसीभेदेः, गुणाः-कषाया,
तिक्ता, रीवाता, वर्या, रक्षोमी, केइया, त्रिदोषमी, कणामय, रक्तपित्त-विषमज्वर-भूतज्वरहरा
(घ. ३.૪七)
हिं.-जटामांसी, वालछड.
म.-जटामांसी.
गु.--जटामांसी.
बं.—जटामांसी.
त.-जटामांचि.
फा,-मुबक्ड़तिव.
-मादन-पु., खनिज॰ गन्धक: (घ. ३.१०९)
गन्धकमेद्, वरसौगन्ध्रिक: द्० ' गन्धक'
(घ. ३.१9૪)
गिरि० हिमालयस्सोत्तरतो मेरोश्य पूर्वतः स्थितो भदाश्वनर्ष्पत्यासन्व: सुगन्धिवनराजिराजितः
कभ्भित्पर्वतः ( असंड ४)
(-माद्नी )-ब्री., वनस्पति॰ मुरा
भैषज्य० लाक्षा (रा. ६.१४२)
-माला-त्री., रोग० क्षुदरोगः (मानि) सुश्रुते
'गन्धनामा' इति नाम्ना घर्णिता (मुनि. १३.१७)
-मालिनी-स्री., वनस्पति० शालिभदः
सुगन्धिशालि: (द० 'शालि' (रा. १६.१०५)
मुरा (घ. ₹.६७)
-माल्यनिवेवण-न., गन्धद्,व्यस्य पुप्पाद़िमयमालग-
दिकस्य कारीरे धारणम्, माला फुव माल्यम्,
स्वार्थ ध्यन्प्रल्ययः गन्धमाल्यं नाम गन्धगुक्तग्रसून-
विरचिता माल्या तच्विषेवणं शरीरे धारणम् (चस्. ५.९६)
-माल्या-ब्री., बनस्पति० शालिभेदः, सुगन्धशालि:
द० ' ञालि:' (रा. १६.9०५)
-मूल-पु., वनस्पति० कुलज्जः (रापरि, ६.99)
कर्चूरः (ध. ३.८૪)
-मूलक-पु., बनस्पति० कचूरः (घ. ३.९४)
(-मूला )-ब्बी., वनस्पति० सहकी
(रा. ११.१६)
पषा (घ. ४.今०)
(-मूलिका) ब्री., वनस्पति० माकन्द्दी
(रा.परि. ५.१५)
-मोद्दिनी-्बी., वसस्पति० गन्धफली
चम्पकः ( रा १०.२४०)
बृक्षादनी (रा. १४२)
-मोहिनी-ल्बी, वनस्पति० वृक्षादनी (रा. ५.१४२)
-रस-न., भैषज्य० बोलम् (घ. ३.६२)
-राज-पु. बनस्पति॰ सुद्ररः (रापरि. १०.२१)
निर्यास० कणगुग्गुल्रः (रा. १२.१८६)
न. बनस्पति॰ चन्द्नम् ( रा. १२.२)
जबादि (रा. परि. १२.६)
-राजक-न., वनस्पति० कालेयकम्, अगरह
(रा. १२.४०)
-वती-स्री. बनस्पति० मुरा (ध. ३.६७)
-वधू-त्री., घनस्पति॰ कपटम् कत्तृणम् (ध.१.८२)
-वल्क-न., वनस्पति० ल्वक् (रा. ६.७6)
चह्धरी-स्री., चनस्पति० महाबला (रा. ४.४२५)
-वह-पु., वायु (असंनि. ४)
-बृक्ष-पु. वनस्पति० वर्णः (श. ५.११९)
-चृक्षक-पु., बनस्पति० सर्जकः (रा. ९.२०५)
-वेदिनी-ल्री., शारीर० नासागतसिरा (असंशा. ६) -रालि-र्वी., धान्य० सुगन्धशालिः द० 'शालि' (रा. १६.९₹)
-संभवा-त्री, धान्य० सुगन्धशालि: दृ० 'शालि' (रा, १६.9०4)
-सर्पिस्-न., घृत० लगुनसिद्धघृतयोगः तत् पानभोजनम्रक्षणेपु प्रयुत्तं व्वित्रनाडीक्टमीणां नाराकम् (काकलग्गुन Q.く)
-सार-पु., वनस्पति० कर्चूरः (रा. ६.94६)
मुद्रिः ( रा. परि. 90.29) न्द० 'गंबराज.'
न., वनस्पति० भीलण्डम्, चन्द्नम् (घ. ३.१) शालि सुगम्धशालिः, नि० 'शालि.'
(रा. १६.9०4)
सुवर्णयूथा, दू० 'यूथिका. ' (रा. १०.२५२) आरामशीतला (रा. परि. 9०. प२)
गन्धन-पु., धान्य० सुगन्धिरीहिभेद्, शीवस्तिग्रलध्बादिपष्टिकाल्पान्तरगुणः (चसू. २७.१४) अहस्. ૬.9०)
गन्धर्थ-पु., देवयोनि० (चनि. ७.१०) गन्धं साहित्यसझीताद्जिनित प्रमोद़म् अर्वंति गच्छति म्रामोति इति गन्धर्वं, अर्व गतौ अ्वादिस्थः, रकन्ध्रादिबत्पररुपमत्र क्षेयम् 1 देवगायकः, हाहाहुद्रप्रभृतिः ( सुसू. ५.२१)
गानम्, चक्र (चचि, २४.6૪)
भूताधिपतिविशेष; (असंड. ५.)
बनस्पति० परण्डः (र. २.₹४)
-ग्रह-पु., ग्रह्० गन्धर्वाविप्रलक्षणानि हर्पयुकः, पुलिनक्रीडनरीलो, वनक्रीडनरीलः, शोभन,चारो, गीतगन्धमुप्पाद्वि्रियो नुल्यन्नीषद्दसनरील:
( सुड. ६०.90) ( सुशा. ४.69)

द० 'गंधर्वौन्मत्त.'
-तैल-न., परण्डतैलम्, 'तथा गन्धर्वैंतंलं चा श्रेष्ट सनेहविरेचनम् ' (काखि, ५.६२)
-हस्त-पु., बनस्पति० परण्ड: (असंचि. ११; सुचि. ₹₹.6)
-हस्तक-पु., बनस्पति० एरण्डः (घ. १.२३५)
(-हृस्तका) -स्री., वनस्पति० परण्ड: (सुड. ३५.३) गन्धर्वोन्मत्त-पु., गन्धर्वग्रहजुप्राsतुरः, लक्षणम्-चण्डं साहसिकें तीक्ष्ण गाम्भीरमधृष्यं मुखवाब्रनृल्यगीतान्रपानस्रानमाल्य धूपगन्धरतिं रक्तवस्तबर्लिकर्मदास्यकथाइनुयोगप्रियं गुभगान्धं च गन्धर्वोन्मतं विद्यात् (चचि, ९.२०) द्र० ' गंधर्वं्रद्र.' आ. को. सं. ₹५

गन्धाञ्ञान-न., लक्षण० गन्धज्ञानहानिः, फणामर्मविनूस्य लक्षणम् (सुशा. ६.२७) तस्य अरिप्टत्वम्, 'विपर्ययेण यो विद्याद्नन्धानां साध्वसाधुताम्। न बा तान् सर्वंशो विद्यात् तं विद्याद्विगतायुपम् । दू० 'रिष्ट.' (च. ₹. ४.२१ )
गन्धाढ्य-पु., वनस्पति० नारकः (रा. ११.२४) न., ग्रनस्पति० चन्दृनम् (रा. १२.३) जबादि ( रापरि. १२.६)
गन्धाख्या-त्री., वनस्पति० बनदीजपूरकः (रा. ११.३३) द०० 'मानुलुझ'
मुरा ( ब.₹.६७) द.० 'गन्धमाद्नि' गन्धपलाइाः (रा. ६.९०)
गन्धाधिक-न., वनस्पति० तृणकु़्क्रम् (रा. १२.२३)
गन्धानी-स्री., धान्य० मीहिः (रा. १६.१०५)
गन्बारिका-स्री., वनस्पति० शत्पुष्पा (रा. ૪.३)
गन्धाली-स्त्री., वनस्पति० शठी (घ. १.६१)
गन्धालुपु., धान्य० गन्धरालिः द० 'शालि' (रा. १६.९३)
गन्धाइमगर्म पु., पारदयोग० पारदगंधकचित्रकादि-
साधितोऽयं स्पर्शवातनाशानः (र. २१.२१.३२)
गन्धाइमन्-पु., खनिज० गन्धक:
(ध. ३.१०९; र. ३.१)
गन्धितृण-न., बनस्पति० तृणकुछ्क्रमम् (रा. १२.२३)
गन्धिनी-ल्री., बनस्पति० मूर्वा सालेयीवृक्षः इति
लोके प्रसिद्दः (र. २३.४३-૪४)
गन्धिपर्ण-पु., वनस्पति० सत्पपर्णः (रा. १२.१३९)
गन्धेन्द्रिय-न., घाणेन्द्रियम् (सुशा. १.१९)
गत्धोत्कट-पु., बनस्पति० द्मनम् (रा. १०.११९)
(गन्बोटकटा) -ब्री., बनस्पति० द्मनम् (घ. ₹.६४)
गन्बोत्तरा-चि, गन्ध्रधाना (सु. चि, २२, ५५)
गन्धोत्पल-न, सैगन्धिककमलम्, सितपद्मम्,
कमलप्पुष्यम् (र. २२. १३૪.)
गन्धोद्क-न., भैqज्य० सिद्दोद़कम्, गन्धा एलाद्-
गणोक्ताः तै: सिद्दम् उदकम् (सुड; १७.४०)
गन्धोद्रेग-पु. लक्षण० गन्धद्देयः शुमगन्धस्यापि हेपः
( स..रा ३.१५.)
गन्धोपल-पु. न. खनिज० गन्धकः (रा. १६.११६)
गभस्ति-पु., सूर्यः, किरणः (असंस्, ४)
गमन-न., घलनम् (चनि. ७.१६)
न., दैवत्यपाश्रयौपध० विदूरदेवादिगमनम्
(चसू. ११.५४) तीर्थक्षेत्रादिगमनमू
(चनि. 6.9६)

२०४ [गम्भारी] आयुर्वेंदीय-शान्दकोशः

गम्भारी-ब्री., घनस्पति० काइमरी (घ. १.११७)
गम्भीर-पु., न., कनस्पति० जम्बीरः (ध. ५.१४)
वि., निम्नम् (असंड. ३०); यथा गम्मीरभाजनम् ( सुंचि. ३८.३५)
(गम्भीरा )-ब्री., नेत्ररोग० हृ्याभ्रयोडयम्त
(सुड.6.३४-३५)
नाभि-वि., लक्षण० नामेर्निंम्नता। दीर्घायुरेक्षणेधबेकम् ( गुसू, ३५.४)
सत्व्व-कि., लक्षण० सत्वस्य गभ्भीरता। दीर्घायुलंक्षणेण्येकम् ( गुसू. ३५.૪)
-स्वर वि., लक्षण० गम्भीरस्वरता, स्वरस गाम्भींय नाम सुस्निरधाऽन्नुनादिवम्ं ( मुस्. ३५.४)
गम्भीरानुगत-वि., दूरम्रवेछ: (चक. ५.99)
गम्भीरिका-ली., नेत्ररोग० लक्षणम्-विरूपा श्यसनोपसूछा ₹ट्रिरम्यन्तरतः सङोचं याति, रूजावगाढा च भवति। अयमक्षिरोगो गम्भीरिकेति व्यपदिइयते ( मानि.)
गय-पु., राज० ( का फक्करोग चि.)
गर-पु., न., विष० (चनि १.२८) कृत्रिमविषम् (चसू. २७.२२९) तच्च संयोगजं विषम् ( सुनि. 6.११.१२) नानाप्राण्यक्रश्रमलविरहदौपधिभस्मनां मन्दवीर्याणां विपाणां योगो गर इति कध्यते (असंड. ४० ) कीटदेछचचूर्णानां नानौपधयोगात्तथाडन्नुलेपनतो गरतं भवति ( सुक,८,२४-२५) रोग० कृत्रिमविषजन्यो ध्याधिरपि गरसंज्त, सम्रापिः-ख्रियः सौभाग्याथं खेद्रजोनानाद्वजान्मल्लन् श्रुन्रयुक्तांश्य गरान् अक्नमिश्रितान् यच्छन्ति तै: पाण्डुः कृरोडल्पाम्निर्गरश्नास्योपजायते
(चचि. २३. २३३-२३૪)

लक्षणम्-मर्मत्रधमन्रहुणीदोषविषमज्वरल्जिक्नानि चास्ब भबन्ति (चचि, २३.२३૪-२३५) तेनार्तः पाण्ड्डः कुरोडल्पान्निः कासश्चसज्जरार्दितः प्रतिलोमेन वायुना स्वसचिन्तापरायणः मेहोदरयकृतहीही दीनबाग्दुर्बलोऽल्स: शोफवान्सतताध्मात: झुर्कपादकरः क्षयी भवति। गरार्तः स्वक्ने गोमायुमार्जारनकुलन्यालवानरान्, गुण्कान् बनस्पतिजलाश्रयान्पइयति। आत्मानं बर्णन्यल्यासेन मन्यते गौरं कृष्णत्वेन, कृष्णं गौरत्वेन च। तहिहतेन्द्रिय: संवं विकर्णनासानयनं पइयेत्। सोऽचिकिस्तितथे ब्राशमाप्लोति (असंड. ૪०)
न., बनस्पति॰ आहुल्यम् ( रापरि, ૪.३३)
-म-पु., बनस्पति० बर्वरः ( रापरि. १०.४८) वनबर्बरिका (घ, ૪.५८)
सालुक्रः, वनबर्बररिका (रा, १०.८६)
-द्गुम-पु., घनस्पति॰ कारस्करः (रापरि, ९.३५)
-मणि-पु., मणि० (चचि. २३.२५₹)
गरवैक्वृतापहो मणि:
-संज्ञ-न., बिप० गर इति संज्ञा यस्य तव्
(चचि. २ই,१૪)

गरल-न., चनस्वति० विणवृक्ष: कारक्कर:
(र. १६.१६८)
बत्सनाभः (घ. ८.१२е) (र. २०.४१-४६)
गरलारि-पु., लनिज० मणिभेदः गारूमतं रलनं
(घ. ६.४९) मरकतमणगी: ( वे. शा. सि.)
गरागरी-स्बी., वनस्पति० जीमूतपपर्यायः (चक, चक, २.३)
जीमूत्तक:
देवदाल्ली (घ. १.१७३)
गरार्दित-वि., गरेण पीडितः (चसू. १२.५५)
गरुड-पु., धान्य० मीहिः ( रा. १६.११३ )
( गरुडी )-स्री., चनस्पति० पातालगारडी
(र. ₹..९<-ss)
गरडडास्जन-न., योग० अज़नर्तिंः अनेनाब्जनेन गर्ड-
स्येव हर्टिर्भेवति (र. २३.૪६-४८)
गरहडाहृत-पु., चनस्पति० सोमएता० ( सुचि. २९.६)
गरहड्द्नारक-पु., मणि० गारुमतः (र. ૪२-३)
गरहडोदीर्ण-न., खनिज० मरकतमणिः ( वै. गा. सि.)
गाख्रमतम्, गुणाः-मधुरं गीतलं गृष्यं पुध्दि-
दमम्लपिप्तहरं विषघं भूतनाशनम् (ध. ६.४९)
गरत्मत्-प., पक्षि० गर्ब: (र.२.१२९)
गर्गरक-पु., मूल्य० सामुनः (युसू. ૪६.११८११९)
न., विष० मूलविपमेतव् ( सुक. २.५ असंड, ४०)
द० 'मूलविष'
गर्जर-बनस्पति० गुणाः-मधुरं कित्ञिक्टु, रू्यं, कफा-
पहं, पित्तहरम्, आधमान-कृमि--्यूल-द्धाह-ज्वर-
तृषापहम् (रा. ૪.६९)
हि. 一ा
म.-गाजर.
गु.-गाजर.
बं.-गाजर.
त. - गज्जर किल.
फा.-याझ्सर.

गर्जाफल-पु., बनस्पति० विकष्टकः (रा. परि. ११.२०) गर्दम-पु., पशु० ग्राम्यवर्गीयः (४६.८५ इ.) स नातप्रकृतिकः (सुरा, ૪,६७) अस्य मांसं रोषिणे हितम् ( सु. Ј. ૪१.३७)
मांसगुणाः-कटु, लघु, पित्तकरें, कफकरं बल्यं बृंहणम् (घ. ६.३८२) मूत्रम्-अस्य मुत्रमपस्सारोन्मादग्रहृविनाशनम् (चसू. . $9.90 \%$ ) कुमिमेहमम् (असंसू. ६) (अहुसू. ५.८२-८३) पुरीषम् मेहे उपयुक्तम्, गर्द्भवविध्ठावचारितानि अन्वानि मेहिने द्यात् (सुचि. ११.११)
(गर्दमी)-स्री., गर्देभेपु स्रीजातीया; तस्या दुगधं मधुरमम्लं लवणानुरसं रूक्षं गुरु बल्यं दीपनं बातघं कास-ध्वास-बालरोगघ्नम् (ध, ६.१७₹) गर्देभी-दधिगुणा:-मधुरमम्लमुषण रुक्ष लघु दीपनं पाचनं रुच्यं बातहरम् (घ, ६.9९६) गर्देभीघृतगुणा:कषायमुषणं, पाके ल्घु, दीपनं बल्यं कफष्नं मूत्रदोषहरम् (च. ६.१५२) अस्याः शक्टदुसक्षीर-मांसरसरधिरैद्दाक्षाडश्वगन्धामगंधा-सिताभिः
सिद्धं घृतं शोषघ्नम् (सुड. ४१.४२) गर्देभी-मूत्रगुणाः-कटु क्षारमुษगं तीफ्रणं दीपनं कफवातघं गर-ह्द्दोग-ग्रह्गी-कृमि-भूत-कम्पध्नम्
(घ. ६.૪९६)
बनस्पति० श्वेतकण्टकारिका लक्ष्मणा, द्र० 'कण्टकारी' ( रा. ४.१२५)
कासध्नी, वार्ताकिनी (१.८२)
गिरिकर्णिका (रा. ३.१२३)
कीट० सविषोऽयं, अग्निभ्रकृतिकः पित्तजनिकारकारी (सुक. ८.90) रोग० क्षुद्ररोगः, पिटिकरूप:, वातपित्ताभ्यां जायमानः (असंड. ३६) पिडकाचितं सरक्तमुस्सं्ष मण्डलं वृत्तं मवति (सुनि. १३.११-१२) चिकिस्सा-इंदं शीवलेपसेकादि़िभः डपाचरेत् तथा मधुरौषधसिद्देन सर्पिषा रोपयेत्
( सुचि. २०.द)
-मणि-पु., मणि० धूमवर्णोडयम्, अंय विषशान्त्यर्थ धारयितुमुपयुज्यते (असंड, ४२)
-शाक-न., वनस्पति० भार्झी (ध. १.६८)
गर्द्यभाण्ड-पु., वनस्पति० प्रक्षः (घ. ५.८१)
गर्द्वभि-पु., कीट० आसेय्रकृतिकः ( असंड. ४३)
गर्दभिका-ल्बी., रोग० क्षुदूरोगः, तह्रक्षणम्-यन्मण्डलं घृत्तमुत्सन्नं सरक्तं पिडकाचितं र्जाकरं च, तं

गर्दुभिकामिति विद्यात्, वातपित्तजेयम्। द० 'गर्दैभी ' मा, क्षुदरोगनिद़ान (असंड. ३६) दु० 'गर्द्मी'.
गर्भ-पु., कुक्षिस्थो जीवः (चशा, ३.३) वयोऽवस्था संज्ञ० गर्भाशयगतं शुक्रमातंबं जीवसंज्ञक, प्रकृतिः सविक्रारा च तस्सर्व गर्भसंज्ञकम् (चशा, ३.३) एतेन पझ्वविंशातिको राशिर्गर्भः (सुशा. ५.३) शुक्रझोणितमेलकमन्तर्गर्भाशयगतं जीवोऽवक्रामति सत्वसंप्रयोगात् तद़ा गर्भौडभिनिर्घतेते (चशा. ३.३ ) 'तं चेतनावस्थितं वायुर्विभजति तेज एनं पचति आपः क्लेद्यन्ति पृथिवी संहन्ति आकारां विवर्धरयति, एवं विवर्धितः स यदा हस्तपादजिह्वाघाणकर्णनितमबादिभिरजैंुपेतस्तदा शारीरमिति संज्ञां लमते ( सुशा. ५.३) षट् धातुको गर्भः:अन्तरिक्षवायवग्नितोयभूमिविकारचेतनाधिष्टानभूत: (चशा. ૪.६) भावसमुदायादर्भस्योत्पत्तिः नानाविधानां गर्भकराणां भाबानां समुदायादभिनिवैतंते गर्भों मातृजश्व पितृजश्राडsत्मजश्य सात्म्यजश्र रसजश्रायं गर्भौंडस्ति च सत्व्वमौपपादुकमिति (चशा. ₹.१४) गर्भस्य केइाइमश्रुलोमाऽस्थिनखदन्तसिरास्नायुधमनीरेतःप्रभृतीजि स्थिराणि पितृजानि, मांसमेदो मज्जरोणितह्न्नाभियकृत्प्लीहाsन्त्रगुद्गभृतीनि मृदूनि मातृजानि, शरीरोपचयो बलं वर्णस्थितिर्हांनिश्य रसजानि, ह्न्द्दियाणि ज्ञानं विज्ञानमायुःसुखदुःखादिकं चात्मजानि, सत्वजानि भक्तिः रीलम् ( चशा. ३) (6.१३) वीर्यमारोग्यं बलवणौं मेधा च सात्म्यजानि (सुशा. ३.३३) गर्भस्य कोष्टे $ऽ$ स्थिति:-गर्भ आभुमोऽभिमुखः रोते स्रिया गर्माशये (सुशा. ५.४५) मातुः पृष्ठाsभिमुख अर्व्वशिराः अास्तेडन्त:कुक्षौ
(चशा. ६.२२)
ल्लाटे कृताअलिर्मातु: पृष्ठाभिमुखो गर्भकोष्ठे द़क्षिणपार्थमवतिप्तते पुमान्, वामं सी, मध्यं नपुंसकम् ( असंशा. २) अवाक् परिवर्तनम्-गर्भः परिवृत्तोsवाङ्मुसो भवति प्रसवकाले (असंशा. ३) स्तियां गर्भोत्पत्तिलक्षणम्-गुर्गान्रत्वं चक्षुषोर्ग्लानिः, स्तनयो: स्तन्यम्, ओष्ठ्योः स्तनमण्डलयोः काष्णर्यमल्यर्थ तथाssतिवाऽदर्शनममास्यसंस्नवणमनन्नाsभिलाषश्छर्दिररोचकोडम्लकामता चेति गर्भे पर्यागते रूपाणि भवन्ति (चशा. ४.१६) (सुशा. ४.२४) अव्यक्कगर्भस्य ववतंनं गर्सः परतन्रवृत्तिर्मान्नाधी-

नवृत्तिर्मोतरमाभित्य वर्तयति (चशा. ६.२₹) निषेकास्त्रभृति गर्भाइयोपस्नेहोपस्वेदूौ वर्तनम् (असंशा, 2) व्यक्तीभवद्नर्भस्य पुष्टि:-ततो व्यक्तीभवद्रर्भस्यास्य नाभ्यां प्रतिबद्धा नाडी, नाङ्यामपरा तस्यां मातृहृदयम्। ततो मातृह्दुयादाहारासो धमर्नाभि:
 स पुनर्गर्भस्य पक्राशये स्वकायाभिना पच्यमान: ग्रसादबबाहुल्याद् घार्तादिपुष्टिकरः संपद्यते। तथा रोमकूपैर्पस्नेहः रस एव च पयोभूतः
( असंशा. 2) गर्भपरिवृद्धिहितु:-गर्भस्य रसनिमित्ता मारताध्माननिमित्ता च परिदृद्धिर्भवति (सुशा. ४.46) मातृतश्नयोपस्नेहोपस्वेदाक्यां कालपरिणामात्स्वभाचसंसिद्देश्य कुक्षौ बुद्धिं प्राप्नोति (चशा, ४.२७) गर्भस्य मासानुमासिकी वृद्वि:-'पथमे मासि कललं जायते' (सुरा. ३.१८) प्रथमे मासि द्वीभूतं शुक्रातैवं तिप्ठति (भा. प्र. गर्भप्रकरणम् ) तन्र च प्रथमेऽहनिन कललम्, दशाहनि सुद्धुदाकारम्, पश्वदशाहे घनँ स्यात्, विंशाहे मांसपिण्डकम्, पश्बविंशातितमे प्रासे पझ्वस्दाभूतसक्भवो मासैनैकेन च पिण्डस्य पझ्यतच्च्यं प्रजायते । पश्वतर्चानि हुस्तपादझिरोडब्यवानू सजनयन्ति (हारीत.) (असंशा. १. $96-9 ८$ ) मासाअ्यन्तरेण कठिनो अवति (गमोपनिपद्न) द्वितीये मासि घनः संपद्यते पिण्डः पेइयर्बुंदं वा (चशा. ४.9० सुशा. ३.१८) पश्घाशहिने
 मासद्धयेन रिरः सम्पद्यते (गर्मोपनिषद्न) शुक्राद्धि्थि अस्थितो मांसमुभाक्यां स्नायवः सम्टताः निवर्तन्ते' (काशा, असमानगोन्रीय अ०) तृतीये मासे- तृतीये हस्तपादृशिरसां पश्वपिण्डका निर्बर्तन्ते $\leqslant$ श्रत्यडविभागश सूक्ष्यो भवति' (सुशा. ₹.96)' मासन्नये तु सम्गाप्ते हस्तपाद़ौ प्रवर्धेते' (हारा, १.29) 'मासत्रयेण पादप्रदेशो भवति (गर्मोपनिपद्न), आचार्यमतानि-? शौनकः पूर्व रिरः संभवति, शिरोमूलत्वाहमधानेन्द्रियाणाम् ; २ कुतवीर्यः पूँ्न ह्वद्यमिति, बुछेर्मनसश्ष स्थानत्तात्, ३ पाराइरार्यः, पूर्व नाभिरिति, ततो हि वर्धते देहो देहिन:, 8 मार्कण्डेय: पूर्वं पाणिपादमिति तन्मूलत्वाच्चेश्टाया गर्भस्य 4 सुभूतिगोंत्मः, पूंत्र मध्यरारीरम्, तनिबद्वत्बात्सर्व-

गात्रस्य संभव:, द धन्बन्तरिरत्तरपक्षप्रतिपादकः, सर्वाण्यझमत्यध्ञाने युगपत् सक्भवन्तीत्याह गर्भंस्य तारुण्ये सर्बेंपु अङ्रम्रत्यहेपु सत्क्वपि सौक्ष्मयादनुपलबिधस्तान्येय कालग्रकर्षाट्रन्यक्तानि अवन्ति इल्याह (सु. शा. ३,३२) सर्वन्द्द्रियाणि सर्वाझावयवाश्य यौगपद्येनाsभिवर्तन्ते (च. शा. $૪$. 99) चतुर्थ मासि-चतुर्ये सर्वाइ्ञग्रल्यविभागः प्रष्यक्तों भवति गर्मह्रद्यप्रव्यक्तीभावाचेतनाधातुरभिव्यको भवति तत्स्थानत्वात्तस्माचतुर्थ मास्यभिम्रायमिन्द्दियार्थन करु करति, द्विह्यदां च नारीं दौहददिनीम् आचक्षते (सुशा. ३.96) 'स्थिरत्वमापद्यते गर्भः ' (चशाा. ४.२०) 'चतुर्थके तु लोमां सम्भवश्रात्र दरयतें (हाशा. १) 'चतुर्थे...गर्भेश स्थिरो भवति' (असंशा. २) 'अथ चतुर्थे मास्यङुल्यो जठरकटिप्रदेशो भवति' (गर्मौपनिषद) पघमे मासि-'पद्यमे मन: प्रतिबुद्धतरं भवति' (सुशा. ३.३०) 'पश्खमे मनः प्रतिन्दुद्धरं अवति मांसशोणितोपचयश्र, (असंशा. २) 'पझ्ञमे मासि पृप्रवंशो अव्वति' (गर्मोपनिपदू) पश्बमे मासि गर्भस्य मांसशोणितोपचयो भवल्यधिकमन्येक्यो भासेक्यः (चशा૪.२१) 'पष्टे बुद्दि:' (सुशा, ३.३०) केशरोमनखास्थिसाखाद़ीन्यभिब्यक्तानि बलवर्णोंपचयाश्व (असंशा. २) मुखनासिका क्षिधोग्नाणि भवन्ति, (गर्मोपनिषद्) गर्भस्य बलवर्णोंपचयो भवत्यधिकमन्येम्यो मासेक्यः (चशा. ४.२२) सतमे मासि-सर्वाङप्रत्यङ्ञविभागः प्रब्यक्ततरः ' (सुशा. ₹.३०) गर्भेः संत्वभावैश पायते ' (चशा. ४.२₹) 'संबं: सर्वाइसंपूर्णांभावै: पुष्यति (अहाश. 9,96) सर्वेण जन्मजीवनलक्षणेनार्थ्याउ़्नैश्य संपूर्णों अवति। अकालम्रसवात् गर्भस्य जन्मजीवनलक्षणोडर्थों न ज्ञाप्यते। तथा चास्मिन् मासि गर्मों जातो जीवति किज्त्यकाल प्रसच्रिस्बान तथा दीर्घजीवितत्वादिकं स्यात् (अर. अह्र्शा. १.46) 'जीवेन संयुक्तो भवति' (गर्भोपनिएन.) गर्भः सर्वंधात्वइसंपूर्णा भवति तथा स्यूलैर्वातपित्तकफैः संबन्धितो अवति (काशा.) 'अप्टमे मासि गर्भ ओजसः सद्भावाज्ञातो जीवति (इन्दु.) अप्टमेडस्थिरीभवत्योजो निरोजस्त्यान जीवेत् ( सुझा. ३.३०) अनेन ओजसः स्थितिरेव जीव्रनहुतुरिति दूरायति,
( विज़ानेश्रर.) सर्वंलक्षणसम्पल्नः सर्बसंपूर्णों भवति (गर्मोपनिषद्र ) ' अप्रमे गर्भश्र मातृतो गर्भतशः माता रसहारिणीभिर्वाहिनीमिम्युंतुरोजः परस्परमाददाते ' ( असंश्रा. २) गर्भस्यासंपूर्पाख्यादृ्टमे... ओजः परस्परमाबदाते । (च. शा. ૪.२४) किश्चिकालमस्योच्छूसनं स्यात्तच्चिब्नस्यैवाइइसौज:संस्कारानुवृत्तिक्त्तम् (अंख़ा. २.३५) नवमे मासि-नवमद़रमैकाद्रद्वादशानामन्य्यसिन् आयते ( मुना. ३.३०) 'अथ नवमे मासि सर्वउक्षणसंपूरों भबति। पूर्वजातिं सरति ' (गर्मोपनिष्) । गर्भ-वासकालः-द़ा चान्द्रमासाः (सुड. ४२.१५) योगक्षेमः-योगक्षेमो मातुः समानो भवति (चक. चश़ा. ४.१५) यमगर्मोंवत्ति:-कीजेडन्तर्वर्वयुना मिन्न कुक्षिमागती दौन जीवौ यमाविलभिधीयेते ( मुरा. २.३७) यमगर्भबक्षणम्-गार्मिण्याः कुक्षिः पार्वदूयोब्रत्या मध्यनिम्नो भवति ( सुगा. ३.३४)
(अरु. अह्दाशा. १.७२) गर्भैबहुत्वम्-चायुना बहुरो भिने बीजे सति यथासं बह्वपयता (अह्रा. १.६) लिख्बहतुःआवंवेनाडधिकेन कम्या, अधिकेन शुक्रेण पुत्रो भबति (चशा. २.१२) गुकस बाहुल्यात्पुमानात्वर्स्य बाहुल्यास्त्बी, तयोः साम्ये नपुंसकम्
(अहुशा. 9.4)
गर्भस्य लिद्नस्य अनुमानमू-प्राउद्धक्षिणस्तनस्तन्या, पूर्व तत्पार्शंचेश्रिनी। पुच्वामदौद्धद्रभ्नरता पुंस्वप्नदर्शिनी। उन्चते दक्षिणे कुक्षौ गों च परिमण्डले। पुन्र्ं सूते (अहरा, १.६९-७9) पुंगर्भलक्षणविपरीतानि ख्रीगर्भउक्षणानि यथा दक्षिणस्तनविपरीतलक्षणं वामसने प्राक् पयोद्रर्रनमित्येवमादी़ीनि
( सुशा. ३.३४) गर्भवर्णकरहेतु:-तत्र गुके जुरके घृतमपण्डाडsरे वा गर्भस्य गौरख्वं तैल्लाडsमे कृष्णत्वं मध्याभे इयामस्वम्। तथा क्षीराद्विमधुराणामुपयोगान्मातुरुदकविहाराच गौरता, तिलान्न-विदाहिनां कृषणता। ब्यामिश्राणां इयामता । देशकुलानुतुत्तितश्य वर्णभेद्: । तथा तेजोधावोरदककाकाशसंपर्कात् गौरता, भूवायुसंपकार्कृषणता, सर्वधातुसाम्ये इयामता' (असंशा.) गर्भावस्थायां गर्भस्व-भाखविरोष:-'जरायुणा मुखे चहने कण्टे च कफवेश्टिते । वायोर्मर्गेनिरोधाच्च न गर्भस्थः प्ररोदितित ' ( सुरा, २.4४)
(अंंशा, २) गर्सस्य श्यसनाद्रिक्सनि:ध्वासोच्छ्ट्राससंक्षोभस्वर्वान् गभोंधिगच्छति। मातुर्निः श्वसितोच्छूससंक्षोमस्वससम्भबान् ( ुुरा. २.५५) ' वातमूत्रुरीषाणि गर्भस्थो न करोति। (सुशा. २.५२) गर्भस्य बुद्दि: गुणाश्य-' भाविताः पूर्वेदे़ेप सततं शाम्रुद्धायः। भवन्ति सत्वभूयिष्टाः पूर्वज्ञातिस्ररा नराः 11 ........ अभ्यस्ता पूर्वंदेहे ये तानेव भजते गुणान्।' ( गुशा. ₹.५७-५८) प्रसबकालः-'नवसं मासमुपाद़ाय प्रसककालमिलाहु: आदरामान्मासाव। पुतावान्ग्रसवकालः । वैकारिकमतः परं कुक्षौ स्थानं गर्भस्य ' (चरा, ૪.२५) गर्भस्य प्रसबवर्ध गतिः-' समासतस्तु त्रिविधा गति: ऊध्वा तिर्यइ्न्युव्जा च' (असंशा, ४) गर्भ-प्रकृति:-' शुक्रार्तवगर्भाशयकालेपु, मातुश्रादारविहारयोरेकोडनेको वा यो दोपोो भवति आाषिक्येन...... , प्रृतिज्जायते।' नचास्य स्वारम्भकदोषपविपरीतगुणैराहारविद्वरेश्र स्यटिति शारीरं बाध्यते (इन्दु. अषंशा. द)
गर्भवविकृते सामान्यदेतवः:-पित्रोर्नास्तिक्यं पुराकृताडुभं बातादी़ांां कोपश्शेल्येतै: कारौगर्गों विकृतिमान्तुयाव् ( सुश्रा २.५) गभोषघघातकरा भावाः ' अतिव्यवायमायासं भारं गुरु प्रावरणम्। अकालजागरस्वम्र कठिनोल्करासनं शोककोधभयोद्देगवेगश्रद्बाद्धिक्विधारणं तथोपवासाध्रतीक्षणोण्णगुरु विश्टम्भिभोजनं रकं निबसने श्यभ्रक्पेक्षां मधमामिपम्। उत्तानश्रयं यच खियो नेच्छन्ति तच्च ल्यजेत् ॥ तथा च रक्कसुतिं श्युर्दिं बस्तिमामासतोडधमाप् || एभिः आमो गर्मः म्रवेत् क्क्षौ वा गुप्येन्द्रियेत बा 11 (अछशा. १. $\times \gamma-\gamma 6$ ) दौहै-दावज़ाजन्यव्याधग:-विकलगतित्बं शरीख्रुद्धिजाइंयं मान्यं जडंखं कुणित्वमित्येवमादृयः
( मुशा. ३.१८-)
' भ्रद्याविघातार्न भर्य विकृतिश्र्रयुतिरेव का'
(अहशा. १.५४) दुरःखरीटख्वस्य हेतःः-कतुमल्याः स्यानानुलेपनाछुःलस्वभावो भवति, विकृतजरायुणाच्छादलं जरायुद़ोषः। गभ्भशशग्यायां स्थितो यो बालः (गर्मः) तस्योपरि बेहितोल्लविकारत्वाजरायुदोष:
(आडमालः ( शार्झधर) (पूर्वखण्ड अ. ৮.१८१) पूतेडहौ गर्भरोगा भवन्ति
२७ [गर्मंकाए]
आयुवैंदीय- ग्रन्द्कोशः:
[ गर्भपात ]

उपविष्टक-नागोदर-मकल्ठ-मूढगर्भ-विक्कम्भ-गुहगर्भ-जरायुदोषगर्भवातरूपाः ( राई्ञ. पू. ख. 6.989 ) जातमृतस पूर्वस्पाणि-गार्भिण्याः सन्दिझोथोऽङ्नपाको विक्रामश्र गुर्र्मवेत् ( कासि. १०,१६५) सोचन्स्याः परिदेविन्या प्रध्यायिन्यां अब्नुलिस्फोटरीलाया जटिलाया मलिनायाश्र अपल्यं न जीवति ( का. खि, ९०.१६७)
-काल-पु., गर्भवासकालः, स दरामासरूप:
(चक. चचि, ५.१७२.) ( मुड. ४२.१५)
-कोशा-पु., शारीर॰ गर्भाइायः ( सुसू. ३३.१₹)
-कोष-पु., झारीर॰ गर्भकोशः, गर्भाशय:
( सुसू. ३३.१₹)
-कोषपरासंग-पु., गर्भाडsरायस्पाडतिश़येन निरोध:, स्वस्थानात्परस्थानं गत्वा गर्मस्स सढ़ः
निरोध उत्पद्यते। अनेन ग्रकारेण परासक्न इति केचित् ( डस्त्. ३३.१३)
-कोष्ट-प., न., शारीर० गर्भार्थः कोष्ट: गर्भकोष्ट:
(चनि. ३.१₹)
गर्भाशयः (असंशा. २)
-कोप्टविशुद्धि-स्री.. गर्भकोष्षस्य सोधनम्
( चशा. ८.३१) (असंशा. ૪)
-क्षमा-वि., स्री. गर्भधारणयोग्या-त्री.
(असंशा. ३)
-क्षय-पु., गर्भरोग० वर्धमानकुक्षित्वहासपूर्वक: गर्भस्य क्षगः, लक्षणम्-गर्भक्षये गर्मास्पंदनमनुन्वतकुक्षिता च ( सुसू. १५.१२)
-गति-स्ली., गर्भाशये गर्भस्थितिः, प्रसने गर्भरनिग्गममार्ग!, गतिस्त्रिविधा-ऊधर्वा, न्युज्जा तिर्थक्च (असंशा. ४)
 (ड. सु. उ. ६४.२५-२६) (चसू. ६.१४)
-चिछद्द्र-न., गर्भमार्गः ( सुरा. ५.३६)
-च्यवन-न., लक्षण० गर्भपतनम्
(कासू. २२.१४ असंशा. ४)
-च्यावनमन्त्र-(परिव०) पु., मूढगार्भिजसररणार्थै
मत्र: ( युचि. १५.५-८)
-ज-वि., गर्भाज्ञातः 'अधौ गर्भज़ा गढ़ा: '
( रार्द्रधर पूर्व 6.9८१)
यथा-गर्भजा गढ़ा गर्भरोगा उपविष्टकगर्मादयोsहौ
-द-पु., बनस्पति० पुन्रजीवः (रा. परि. ९.र१)
-दात्री-ब्री., वनस्पति॰ पुत्रद्रा (रा. परि. ૪.२७)
-दाह-पु., गर्भरोग० (कासू. २२.१४)
-द्वावण-न., संसकार० गर्भद्दुतिः (र. ८.७२)
-द्नुति-द्री., संस्कार० रसस्य गर्भेडम्रलोहादिकानां दुतिः रसीभवनम् ; कवलिवस्य द्वव्यस्य पारद्गर्भे दुतीकरणग् (र. ८.८०)
-धारिणी-स्री., कारीर० अपरा (चक. चशा.८.३२)
-धृप्-त्र्री., यदुनुष्चानादूरी: स्थितिं दधाति (अट्शा. १.૪३ )
नाडी-ब्बी., गर्समार्गः अपत्यपथः ( मुरा. १०.९ )
-नाडीप्रबन्ध-पु., गर्भनाख्याः बंधनम्
( सुशा. १0.9)
-नाभिनाडी-स्री., गर्भिनाडी, नाभिनाडी, नाडी, गर्भनालम् ( ुुरा. ३.३१) 'गर्भनाभिनाडी मातृरसनहनाछ्यां प्रतिबद्दा ' ( सुश्रुत:, ) गर्भस्स नाभ्यां प्रतिवद्या नाडी, नाङ्यां प्रतिबना अपरा, तस्यां धमनीभिः मानृहद्ययं (प्रतिबन्दे) (असंशा. २ ) गर्भनाडीमातुराहारससवीर्यमभिवहति। 'गार्भे कुल्येव्न केद़ारं नाडी प्रीणाति वर्षिता,
( सुशा, ३.३१-३२ ड.)
-निर्गम-पु., स्वस्थानादूर्भस्य नि:सरणांथ्थ गमनम्
( मुशा. 9०., ${ }^{\text {) }}$
-निहरणण-न., उपक्रम० गर्भस्याडऽहरणणम्
( गुचि. १५.५)
-पतन-न., गर्भरोग० गर्भस्य पातः अकालपतनम् ग्राम्यधर्म习ननवाहनाद्दीनि गर्भपतनकारणानि
( सुरा. 90.4.6)
-परिक्षय-पु., गभर्भोग० गर्भरोषः, गर्भपरिक्षये मृगाजाविवराहाणां संसकृतान् गर्भान्वान्छति वसाशूल्यप्रकारादीन् भोक्तुमिच्छति
(ड. सुसू. १५.३१-३४)
-परिवर्तन न., गर्मस्य परितश्रलनम् (काजातिसूस्तीय)
-परिदृद्धि-स्बी., गर्मृचृद्धि: ( सुशा. ૪.३७)
-परिस्राच-पु., स्वीरोग० गर्मासयान्नर्मस्याकाले नाम चतुर्धमासालूवर्वं च्युतिः, गर्भैस्रावः
(चचि. ₹०.900)
-पात-पु., गर्भविच्युति:, रक्षणम्-' आचतुर्थाच्ततो मासात् स्थिरशररीरस्य पातः पश्ञमषघ्योः।' चतुर्थमासाद्नन्तरं घनावयवत्तान्मूढगर्भों भवति पज्ञमवष्योरित्युपएक्षणं सप्तमाद्विमासमव्युपतक्षयति। (गयी ) अन्ये तु पश्वमबष्टयोंरेव पात: सत्तमादिछु दोषवैगुण्याद्विप्रसब इृति आचार्यंग्रामाण्याद्ध ध्यवहाराच्च मन्यंते, मूढगर्भः (ुुनि, ८.१०) गर्भिण्या बहुमूर्छित्छिताया गर्भः पतति
(काखि, १०.9६9)
-पातन-न., उपक्रम० गर्भस्यौपधियन्न्रशख्यादिभिरुपायैः पतनाथ प्रयोगः, ' अविषहे विकारे तु श्रेयो गर्भस्य पातनमू ' (सुचि १५.११)
-पातिनी-ब्री., वनस्पति० कलिकारी (घ. ४.६)
-प्रस्नवण-न., गर्भस्त्रवणम् (सुनि. ८.१०)
-बाधाभय-न, गर्भस्य पीडाविषयकं भयम् ( सुशा. ३.9.)
-भागप्रपीडन-न., गर्भावयवदुप्टि;, सभ्र्रास्तिः'दोषाइभिधातैर्गर्भिण्या यो यो भागः प्रपीङ्यते । स स भागः छिशोस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीज्यते
( सुशा. ₹-१७)
माता च गोंभे प्रधानं कारणम्, येनाssसेकात् ग्रभृति प्रसत्रपर्यन्त्त मातुरेब गुणद्रोषावनुविदुधाति गर्भः (चक. चशा. ३.३)
-मातृ-ल्ली., गर्भिणी (अह्वा. २.६२)
-मार्ग-पु., शारीर० अपल्यपथः (असंशा. ३)
-मोचन-न., स्वबन्धादूर्भस्य विमोचनम्
( सुनि. ८.३)
-यत्त्र-न., यन्त्र० सं० यन्न्र्र भूक्युदरे एव अवस्थितं विद्यात्तदर्भययन्न्रम्, 'गर्भयन्न्रं प्रवक्ष्यामि पिप्टिकाभस्मकारणम् । चतुरद्धुल्दीर्घों तु ड्यद्नुं लोन्मितविस्तराम्। मुण्मयीं सुद्ढां मूषां, वर्तुलं कारयेन्मुखम् ।...कर्षेत्तुषाsम्मिना भूनौ सेदयेन्मृदुमानवित् (र. ऽ. ३०ー३₹).
-रस-पु., गुक्योणितसंयोगेन कललावस्थायां गर्भस रससाररूपता (चसू. ३०,९०)
-रूप-न., गर्भलक्षणम् (चशा. २.८)
-लक्षण-न., लबधगर्माया लक्षणम्
( सुरा. २.४ऽ)
-लिए-न., गर्मैलक्षणम् (चशा. २.२३)
-चास-पु., गर्भस्य गर्भाशये वासः, स कल्यियुगे दरामासिकः, कृतयुगे सकरात्राबधिक:, त्रेतायामपमासिकः (काशा. ४)
-विघातक-वि., गर्भघातकरः भावः (चशा. ૪,૪३)
-विच्युति-बी., गर्भविमुक्तिः गर्भस्याकाल्पतनम् ( गुनि, ८.,.)
-विद्रव-पु., गर्भस्ताइः अनतिषनावयवल्लेत विकोपेण द्ववस्पत्या गम्भविद्यवः ( मुकोरोः मानिमूहार्मनिदानमू 1)
-वृद्धिप्रपीडन-न., गर्भवृद्धिजं ग्रपीडनम्
(अहनि. ५.१४)
-वेश्मन्-न., गृहान्तर्वर्तिगृहम् ( हे अहसू. ₹.१६) - उयकरण-न., गर्भविपयकं व्विवरणम्
(सुशा. ४.9)
अध्याय० (सुशा. ४.१)
-व्यापद्-त्री., गर्मसम्भवजो ब्याधिः
(असंशा, ४.१)
गर्भव्याधिः मरणं वा तस्य लक्षणम्-वर्भिण्या: नेत्रे मुस्तोश्थिताकारे, कणों पाद़ौ च शीवलौ, केशाश्र जटिलास्तस्या गर्भों विपद्यते। (काखिल. १०.१६१) गर्भिण्याः नाभ्याः उपरिशाद्नर्भ उभे पाश्क्व निपेवते मध्ये चा तिप्रति सोडपि विपद्यते (काखिल. १०.१६३) गर्भिणयाः सन्धिमोक्षे रक्
 विपद्यते (काखिल. 90.9६४) गर्मंमृ्युहेतवःमातुम्मानसाडsरान्तुमिएपतापैः प्रपीडितः तथा ब्याधिभिश्य प्रपीडितः कुक्षौ गर्मों व्यापद्यते
(सुनि. ८.१₹)
-शा क्रुपु., यन्त्र० गर्भनिह्हिरणांथ्थ उपयुक्तसत्वरूपं शन्द्रुत्योडटाहुलुल: म्रणतामो मूढगर्भ आहरणे
(असंसू, ३૪ (अह्दसू. २५.३२) -रार्या-ब्री., झारीर० गर्भः शेते अस्यामिति गर्भराय्या नास गर्भाशायः ( सुशा. ५.३९)
-राल्य-न., गर्भ एव राल्यम् (चशा, ८,३१) गर्मंशल्यमाहार्याणां श्रेष्ठम्
(चसू. २५.४० असंसू. १३)
-शातन-न,, गर्भपातनम् ( सुनि. ८.३)
-शोणित-न., गर्भसम्बन्धि रक्षम्
(काखिल, ३,३७-३く)
-शोष-पु., गर्भरोग० गर्भस्य झुक्कत्वम्, तन्रोपचरणं। गर्भशशोेे...क्षीरं परममुच्यते (काखि. २२)
-संग-पु., गर्भरोग० कर्म, ' विलोमापानवायुना गर्भों जीवन्यदि न निःलंरेत् स गर्भसछ इस्युक्तः (र. २2.900) जीवतो गर्भंस्य सढ्लोड्रफसः (इन्दु असं, $૪$ ) सछास्त्रिविधाः ' स्वभावगता अपि त्र्यः सड़ा भवन्ति शिरसो वैगुण्यादंसयोर्जबनस्य था (मुचि. १५.४) तत्सहेडनिलो हेतुः, अत्रानिलः प्रसूत्तिमारतः, 'गर्भसके तु योनिं धूपयेत्'
(सुशा. 9०.99)
-संधारण-न., गर्भस्थापनम् ( सुशा. 9०.46)
-संपीडन-न., गर्भजन्य्यपीडनम् (चसू, १८.६)
-संभवद्रव्य-न., गर्मस्य सम्भवः उत्पन्तिस्बकेतुमूतं दब्यं शुक्रोणितादि ( बुसू. ४.4)
-संभवा-स्री., बनस्पति० एललामेदु, भद्रैल

> (रा. ६.6) \#० ' प्रा
-संस्थान-न., गर्भल्याडsगमनप्रकारः यथा मूढगर्मस्य आगतिः ( असंशा. ४)
-समय-पु., प्रस्तिसमययः ( चशा. ८.३२)
-स्थ-वि., गर्भावस्थायां स्थितः ( मुशा. २.५३) गर्भाशयस्यः (असंश्रा. २.६५)
-स्थापन-न., गर्भस्प स्थिरीकरणमू ( चशा. ८.२०) (चशा. ८.२૪)
बि., नव्यगण० गभरस्यापनवर्गः प्रजास्थापनवर्गः (चरा. ८.२०) ऐेन्द्दी-स्राली-शतरीर्था-सहन्न-वीर्या-अमोघा-अब्यथा-शिबा-अरिशा-वाव्य-
पुप्पी-विध्रक्सेनकान्ता, हृति द्वरा इ्मानि प्रजास्थापनानि भवन्ति (चस्. ४.96) गर्मस्थापनाष्थ पान-स्रानधारणादिभिखयोगोडस्य बर्गास्य उक्क: (असंशा. १) गर्भसंधारणाथं क्सीरमुत्लला़िसिदंद पाययेत् ( गुशा, १०, प०)
-स्थापनविधि-पु., गर्भस्थिरीकरणविधिं, अयं विधिः गर्भस्नाबपावयोंः साध्याडबस्सायामुपयुक्त: ( चरा. ८.२४)
-क्रुरण-न., गर्भंस्याबयवानां चलनम्
-स्राब-पु., गर्भरोग० गर्भर्रस्नवणम् , गभंस्स द्वावस्थायां विमुक्ति:, 'मासचतुषं यावन्रैविमुक्ति: स्राबरूपा भबेत् ' ( भोजः, गयिटीकायामू ) ( सुनि, ८.9०)
पूरंसूपम्-‘ ब्री चेदापवन्वगर्भा परिहार्याण्यासेवेत तदा बस्पिपाश्वेश्रोणियोनिमुखेपु हूलं पुप्पद़र्शांन च स्याव्' (असंशा. ४) साध्यासाध्यत्वम्-' भसम्पूर्षात्रिमासायास्त पुष्पद्र्रोने गर्भः प्रायो न तिष्ट्यस्यातसारत्वाव्' (असंशा. ४) चिकिस्सा गार्भिणीं मृदुसुलक़िझ्रिरास्तरणशायनस्थामीषद्वनतश्रिरस्रां रीवपर्रदे़परिपेकादिभिस्पाचरेत्’
( सुरा. १०.प००)
सहत्रधतनेन सर्पिषाडघोनामेः सर्वतः प्रदिद्यात्। अतिस्तवति तु रके शर्रौणहरिणरधिरं बा सक्षौड़ं पाययेवे। जीवनीयश्यंत वा क्षीरं पिकेव्। रक्षपित्तकियाश्र शोधनबर्ज्या: प्रयुक्जीत। सौम्याश्न मनोडनुकूल्यो: कथाः राणुयाव। अदृध्रोणितां तु पलाण्डुससिबंबं क्षौन्दुयुंक्त सर्वि: पाययेव् ( असंशा. ४,२-५)

भामान्बये बिस्होपक्रमत्वादक्षरीतानि प्रयुकीत प्रागुपवासम्, तोो दुरालभाडमुतोरीीरपर्पंकघनचन्दूनातिषिषाबलाकट्रत्नान्याककाथपानम् । तुणजान्यशालियद्विकपेयानामरानं च मुद्रादियूपःः। आमगमें तु पतिते मय्यानामन्यतमं सामर्थ्यत: पाययेत्। गर्भकोषविश्रुखर्यैमात्तिंविस्सरणार्थ च। ततः मीणनीर्ब्बानुरक्षिभिरसने हैराइहररादोोपधातुहेटदसिद्बे:। आमगर्भरोपेण हि पुनः पुनरकुरालमनुपज्येत तस्मात्तीष्षैगरनवरोषयनुपाचरेप्। तत:परं स्नेहपानैैैस्तिमिराहारेश्र दीपनीयपाचनीयजीबनीयब्चृंदणीयमधुरवातहैरेरित
( असंशा. ४.৮-s)
याइन्तो मासा गर्भस्य वावन्लडानि त्रियं डद्वालकारदी़ीनां ल्यणस्नेह्दर्जितयवागूभि: पाचनीयोपसंस्क्धताभिरुपाचरेत् लंघनपूर्वम्। पतितगर्भाया बस्युदरश्येयुप्युराणगुडं दीपीनीयसंयुनें पाययेक्
( 5. सुशा. १०.५८)
गर्भस्ताबपरिदारार्य गर्भस्रावपथायां प्रातिमासिकोक्तान्काधान्योजयेत् ( मुरा. १०,६२-६४)
(असंशा. ૪.५३-५s)
(-स्रावी ) ब्री., गर्भ स्रव्रति हृति। रोग० कन्ज्यस्वम्, यत्र चतुर्थमासाद्वाक् गार्भिण्याः गर्भः स्यवति (र. २२. ४)
बी., चनस्पति० हिन्ताल: (रा. ९.९७)
-म्बू-बी., गभُ सबति हांति गर्मसूः। गर्भर्बाविणी
(काचितुत्म. अ. ११—१s)
-ढद्दय-न., गर्भावयव० गर्मस्य हृदयम्
( मुशा. ३.१८)
गर्मोत्मन्-प., अम्तरात्मा, जीव:, 'गर्भाक्मा छ्यन्तरार्मा यस्ं जीव इल्याचक्षते' ( चशा. ₹.८)
गर्माधान-न., गर्भस्योत्पाद्दनार्थ क्रिया (सुरा. ११.५६)
गर्माप्ग्यायन-न., गर्भापोषणम्, गर्भवृद्वि:
( युरा. १०.६४-६५)
गर्भाम्भस्-न., गर्मोवक्रम् (असंड, 9)
गर्मारि-की., बनस्तति० पुलाभेदः सूष्भैलैला
(रा. ६.६९) म० ' एला'
गर्भार्थिनी-ब्री, अपल्यकांक्षिणी ( मुचि, १५.३५)
गर्भकांक्षिणी (चचि. ११.७6)
गर्मावकान्ति-ब्री., गर्भस्य मेलकः उत्पत्ति:
(चरा. ३.१, चशा, ४.9)

गर्मावक्रान्तिशारीर-न., अध्याय० ( सुशा. ३.१) (चशा. ४.१) (काशा.) गर्भाशाय-पु., सीशारीर० योन्यास्तृतीयाssवर्तें तस्य स्थानम् (सुरा. ५.४३-४५) 'धरा गर्भाशयः प्रोक्त: ' ( भाप्र.) स आशायविशोष:
( सुशा. ५.द ).
गर्भाधारः यन्र गर्भशर्या प्रनिष्टिता
( उ. सुसू. १४.१८)
गर्भस्याशायः अवस्थानप्रदेशः (सुनि. ८.३) तस्य स्थानम्-ख्रीणां तु बस्तिपाई्वगतो गर्भाशय: संनिकृष्ट: (सुचि. ᄂ.३₹) भगस्याsधः ख्रिया: बस्तिरु凶्ध्व गर्भाशाय: स्थितः। गर्भाशयश्न बस्तिश्र महास्नोतःसमाश्रितौ
( वैतरण: इल्हणटीका ) (सुचि. ७.३३) रूपम्-' यथा रोहितमस्सस्य मुखं भवति रूपतः। वत्संस्थानां तथास्पां गर्भशाय्यां विदुर्दुधाः' (सुशा, ५.૪૪-૪५) स जरायुणा परिवीतः (काशा गर्भावकान्ति अ, ३) भार्तववह्न्तोतसां मूलं गंर्भोशयः (सुशा. ९,१२) ' सूक्ष्माः केशाप्रतीकाशा बीजरक्कबहाः सिराः। गर्भाशायं पूरयन्ति मासाद्बीजाय कल्पते' (इति विश्वामिशः सुसू. १४.9०). गर्भाशयबीजभाग-पु., स्रीकरमाव० गर्भाशयोत्पत्तिबीजभागः, गभाशयस्य तथा बीजस्यार्तवरुपस्य जनको भागः (चक. चशा, ४,३० चशा, ४.१४) गर्भाशायशूल-पु., लक्षण० गर्भाशाये शूलः स ग्रूलः गर्भारायकटिवङ्क्षणेपु भवति (सुशा. १०, ५७) गर्भासना-ल्बी., खीशारीर० गर्भाशयः (चमि. ३.६२) गर्भास्पन्द्न-न., लक्षण० गर्मस्साचलनें। निश्रलत्वम्, अन्तर्मृतगर्भलक्षणम् ( सुनि. ८.१२) (असंशा. ४) गर्भिणी-त्री., स्रीणामवस्थ० गर्भयुत्चा (चनि. ३.१४) गर्भबती (अहृसू. १४.२) सामान्यल्कक्नणम् - सनयोः कृण्गमुखता रोमराज्युद्रमः। अस्याः अक्षिपक्ष्माणि संमील्यन्ते अकामतइछर्दयति, गुभाद् गन्धाढुद्विजते, ग्रसेक: सदनं च भवति ( सुशा. ३.१४-१५) आर्तवा-sदर्रानमास्यास्नवणमनक्नाभिलाषोडरोचकोऽम्लकामता गुर्गात्रत्वं स्तनयोः स्वन्यमोष्टयो: का ज्ण्यं श्वयधु: पादयोः योन्याश्यादलत्वं विवृत्त्वम्
(चराा. ૪.१६)
मासविशोणलक्षणम्-चतुर्थ मासि बक्षणम्गर्भिणी गुरुगात्रत्वसधिकमापद्यते विशोपेण
(चशा. ४.२०)
' पद्यमे मासि गर्भस्य मांसशोणितोषचयो अवति...तस्मात्तदा गर्भिणी काइयंमापद्यते विझोपेण'
(चशा. ४.२१)
' पष्टे मासि...गार्भैणी बहूर्णह्दानिमापद्यते
विझोपेण (चशा. ४.२२)
'सकमे मासि...गर्भिणी सर्वाकरैः क्कान्ततमा भबति' (चशा. ૪.२₹) 'अप्रमे मासि गर्मेश्य मातृतो गर्भत्तश्व माता. . गुहुर्सुहुरोजः परस्परत आददाते $\ldots$ वस्माव् गर्भिणी सुहुर्मुठुर्सुदा युक्ता भवति मुहुर्मुहुश्य म्लाना' (चशा. ૪.२૪) गर्भिणीपरिचर्या-गर्भिणी निल्यस्ताता मृथा सुप्रक्षालनादपपनीतशरीरमला गुक्रवख्खधरा शुचिः द्वेवविप्रपरा सौम्या च सद़ा भवेप् (काखिल, 90.१७६-9८9)
(का. गर्भिणीचिकिस्सा०)
'गर्भिणी प्रथमदिवसात्र्रभृति नित्यं प्रह्टा श्रुच्यलह्रकृता शुक्तवसना शान्तिमझलद्वदेवताम्माब्मणगुरुपरा च भवेत्, मलिनविक्रुतहीनगात्राणि न स्टृरोत्, हुर्गन्ध्दुर्दर्शर्नानि परिहरेत्, उद्वेजनीयाश्व कथाः, ज्युष्कं पर्युषितं कुधितं क्किबं चार्ष नोपभुआीत, बहिर्निब्कमणं शून्यागारचैल्यइमशानवृक्षाश्रयान्क्रोधभयसक्रांश्व भावानुच्चैर्भाप्यादिकं च परिहरेद्यानि च गर्भ ब्यापाद्यन्ति, न चाभीक्ष्षं तैलाभ्यझ्गोस्साद्नादीनि निषेवेत, नचायासयेचछहीरं पूर्वोंकानि च परिइरेत्, शयनासनं सृद्धास्तरणं नास्युब्बमपाश्रयोपेतमसम्बाधं च विद्ध्यात्, हैंयं द्वं मधुरम्रायं बिग्ध दीपनीयसंस्कृतं च भोजनं भोजयेत्, सामान्पमेतदाप्रसवाव् ।' (सुशा. १०.३) अष्टमे. . .भास्थापयेत्पुराणपुरीषश्युद्यर्थमनुलोमनार्थ च बायोः, ततः पयोमधुरकषायसिक्बेन तैलेनानुवासयेत्। अनुलोमे हि वायौ सुखं प्रसूयते निरुपद्रवा च भवति। अत ऊर्ण्व स्विग्धाभिर्यंबागूभिर्जोझहरसेश्रोपकमेदाप्रसबाव्। पुवुपफ्कान्ता स्रिशधा बलवती सुसमनुपद्रवा प्रसूयते' (सुशा. १०.૪) 'पिचुं चास्या योनौ निधापयेत् । रीतं वातघपत्रभन्नांम्भः स्रानेऽः्नहे हितम् ॥ निःस्नेहाईंीं नवमात् मासात्रभृति न वासयेत्-स्थापयेव्
(अह्शा. १.६८-६ऽ)
' प्राक्चैव नवमान्मासात्सूतिकागृहमाश्रयेत्। तन्र सा सूतिमुदीक्षेत सूत्तिकापरिवारिता'
(अहУा. 9.6१-6૪)

## २८२ <br> [गर्भिणी ] आयुर्वेदीय- शाव्दकोशः

गर्मिणी-नीक्षणौषयघ्यवायन्मायामअजंनीयानां
क्रेणा (चसू. २५.४०) (अंसू. ११) गर्भिणीपरिहार्यविषया:-‘तदा प्रभृति घ्यया-
 यानारोगं भरमुल्कुकासनं जैकान्ततः स्लेढादिक्रियां शोगितमोक्षणं चाकाटे केगाविघारणं च न सेवेत' ( ुुरा. २.१६) साइन्लेढ्या
(चस्. १३.५४)
अल्बेया ( बस्. १४.१६) अवम्बा
(अहास. १८.३)
अनास्थापनीया ( घुचि. ३५.२१)
' गार्रिणी.......नैवेक्षता न प्रणता न गुरें धारेेबिरिम। उदेकलंं तथा हास्यं सह्यांते चाड़ि बंडेये ' (का० र्गभिणीचिकिसा०) 'स्र्रेण तनुना रज्वा सम्भनं बक्धबनानि च। बजंयेक़्रिभिणी निलं कामं बन्धानि मोक्षयेय ' (का जातिसीप्रय) ( शा० ) गर्मिणीरोगचिकिस्सा-
गर्भिणीपुप्पद्रर्शने प्रायो गभों न तिषति
 मणबव् निक्सिसा (अंतारा. $\gamma$ ) 'गरिणीघ्याप्युतत्तौ $\ldots$ गभाडविस्दाश्र क्रिया यथायोग बिद्धघीत मुदुपायाः (उया. १०.६७) चनुॅ้ मासेजायमाने कफरोगे सर्षिमिंरस्वपारैबा फल्युकेत क्षीरोणेधुरसेन वा बामयेव, पित्तरोगे चतरर्दुएसिंब़न रसेत पयसा बा किरेचयेत, चातरोगे वातमुत्रनिरोधे ड्यूहे वा पुरण्पप्रं क्षीरेण विकेत्र (काबिल, १०.१४७-१५9) पब्यमे मासि-मझुरं च्चानुकासने हिवम्र (काबिल, १०.१५२) सतमे मालि-गर्भिण्याः पीनमांसस घ्रामतं भ्षारकमांडक्भिकमे भमास्थिजिक्षित्तां तथाडस्थि हैपणगचिक्किसां शबक्रकम्म च प्रयोलयेत्त
(कासित १०, १५४-१५५) गर्मिणीज्वरचिकित्सा-चृणपप्पणां गन्बान्भिज्या जायते ज्वरः। गर्भिणीनां जसरोम्मणाडभितप्रो गरों विक्रियां याति (कालित १०. $\gamma-90$ ) गर्भिणीजज्रे उत्पक्षायां तृष्णायां जबं नात्युळं पात्वम्यम । बातश्रेषमसमुले
 शरनरीवीं जलं म्रालये। (कालिए. १०.१२-१५) गर्भिण्याः तरणे ज्वरे नस्यं न देयमू, नलदानेन ग गर्म: कुणिर्न्धो दुर्बंल्न्युयो बा जायके,

शिरोबिरेकेण बातरोगी भववि, धूमपानेन गर्भ: पतेद्रिवर्णों बा जायते, तस्मादेतानि गर्भिर्ण्यै न प्रदापयेत् ( कालिल. 90.9८-२८)
जीर्णज्बरे चि० वातनैरैपष्धैः सिद्ध क्षीरं यवागुर्वा रसो बा हितः (कासिल. 9०. $३-\checkmark \gamma$ ) गार्भिण्या आमातिसारे पाचनालि पक्षातिसारे सह्वाहणानि द्यात् (काखि, १०.6०-९.०) अपतानके आक्षेपके च। चि०-'मातुलुअरसः पेयो बिडसैन्धनसंयुतः ( कासिल, १०.१११-११२) पााब्बोप्रहेपाश्धस्तर्मे द्रामूलगूपो देय:
( काखिल. 90.90६-906)
मुखपाके चि०-द्वरिदादारनिक्क्वाथं कवलाथ ग्राइयेत् ( कासित. 90.90<-9०8)
कामलाचिकित्सा-‘ पिष्पल्यं कोगमूलानि वाजिलिण्डरसस्तथा। द्धि माहिषं देयम्,
(कालिल. १०१२แ-१२८) हच्छूलचिकिस्सा-वातिके सैन्धवयुतो मानुब्रूरसो योज्य:, पैत्तिके प्रिय हुुपिप्पलीभद्नमुस्ताहरेणुबदरचूर्ण च क्षैद्रेण सह समुपयोज्यम्, र्र्रव्मिके पिप्पही-पत्र-चोच-प्रियद्रुचूर्ण मातुलुकरसैः सद् लेद्यम् ( कालिल. 9०.१२く-१३०) कासचिकिस्सा-बातिके कर्कटरुडी़-शरट-भार्गी-पिप्पलीचृर्णमातुलुन्नसतुतं हेल्यम्, पैत्तिके मधूखिका-गोक्षीरी-पिप्पली-द्भाक्षाशर्कराक्षौद्युक्ता लेड्या, क्रैप्मिके पिप्पली-त्रिफला-राश्रा-भद्दाराहनूर्ण समाक्षिक लेद्ञाम् (कासिल. १०.१३१११५) क्षतकासे मधुक-शान्वचूर्ण-जीवलाक्षा-रार्करा मधुसहिता ले््या (काखिल. १०.१३४-१३५) श्वासकासचिकित्सामयूरपिच्छधाविच्छल्यकरोमाणि पिप्यहीतण्दुलकोलमूलचूर्ण मधुसर्पिर्म्यों लिहेत

> (काखिल. 9०.१३५-१३६)

हिक्काचिकिस्सा-पिप्पलीयैगिरभार्गां-हिक्रुकर्कटकीनां समभागानां लेहः (काबि. १०.१४२) मूत्रग्रहचिकिस्सा-आताबरी दर्ममूलं मधुकं क्षीरमोरटः। पापाणभेद्वकोरीरं कतकस्य फलानि च ॥ प्यां क्वाथरसं कलंक क्षीं वा पाययेन्निषक्। मूत्रमेपु सरेंपु...(काबिल. 9०.9r४-984) विषचिकिस्सा-उमनाद्दिर्विषमैस्तु संस्टः स्यादुपक्रमः ॥ पाठाऽमृता सोमबल्कं दे सहे कुसजं तथा।। क्षीर्व्वधितमेतनु पेयं नार्या विपापहम्
(कासिल. 90.१५६-१५८)

छर्दिचिकित्सा-मातुलुझ्नरसः लाजाः कोलमज्ञाडझ्ञनं दाडिमसारः इत्येषां सशर्कराक्षौद्रो लेहः वातात्मिकां छार्दि हन्ति। दाडिमाक्लो रसः लव्वणवर्जितो वातच्छर्दिहहरः। रार्करामधुसंयुक्त लाजचूर्णसमायुतम् । चातुर्जातककल्केन हैय्या पुष्पैः सुवासितम् । तण्डुलधावनसहितं पित्तच्छार्दि प्रशामनम् । आम्रजम्बुप्रालानि सितानि सुरुवानि तु 1 क्षैद्रयुक्षानि पेयानि इेक्ठप्मच्छय्यो विऐोषतः (काखिल. १०.११८-१२४) तन्र पथ्यम्-भोजनार्थे हितं यूषं मुदैरैद्दाडिससाघितं ब्यपेतस्नेहल्न्वणं हृघं छार्बिविनाशनम् (काखिल. 9०.१२४-१२५) गर्भिणीशोधचिकित्सा-भद्धदारस्सहिते बर्षाभूमूलक्वाथं गर्भिणीइोधनाशाभ्थे मधुसंयुक्त पिबेत् (कासिल. १०.१२६-१२७) ऊर्ध्ववात-चिकित्सा-मद्ददार्हरीवक्यौ सैन्धवं कुष्टमेव च। सफाणितं घुतं चैव लेह ऊर्जानिलापहृः (काचि गर्भिणी चि० (काखिल. १०.१४१) उदावर्ते-चिकित्सा-‘उदावर्तों हि समुपेक्षितः सहसा सगभौं गर्मिणीमतिपातयेत्, तं बातहरसक्तिर्धाल्नपानैरुपाचरेत्। मधुकसिद्बेन बैलेनानुताबासयेत्। तदसिब्हौौ निस्हयेत् विगतविबन्धां च स्नाताम कितां सायं तैनैब तैलेनानुवासयेत् (असंशा.४.२५ आसन्न्रसवलक्षणम्-‘ त्रोपस्थितम्रसनाया: करीप्टं प्रति समन्ताद्वेदनाभवत्यभीक्षंग पुरीषप्रबृर्तिर्मूत्रं प्रसिच्यते योनिमुखाछचलेव्मा च' ( सुशा. १०.ध असंशा. ३.) प्रसबमानायाः लक्ष्षणम्-'जाते हि शिघिले कुक्षौ मुक्ते ह्दयबन्धने । सहूले जघने नारी ज़ेया सा तु प्रजायिनी ( सुरा. १००,६)
-चिकित्सध्याय-पु., अध्याय०
(का. गर्मिणी चि०)
-मातृक-पु., गर्भिणी माता यस्य सः। तदुक्तम् 'गर्भिणीमातृकः क्षिम्रं स्तन्यस्य बिनिवर्तनात्। क्षीयते म्रियते बाsपि स फको गर्भपीडितः '
(का. फक्षि. ११)
च्याकरण-न., अध्यायसंज्ञ० (बुशा. 90.9)
गर्मोत्पत्ति-ब्री, गर्भसग्भवः ( युशा. २.३५)
गर्मोत्पाद-पु., गर्भजननम्, गुक्कधातोः कर्म (असंसू. १. अद्टसू. ११. $\gamma$ )

गर्मोत्पीडन-न., गर्भवृद्धिप्रपीडनम् (अंसंशा. ₹)
गर्मोदक-न., आविप्राटुर्भाशादनन्तरं योनितो यदुद़कं वर्तते तव् ( असंशा. ₹)

गर्मोदक्पवाह-पु., गर्मोंदकस स्वावः (असंशा. ३) आविप्रायुर्भावादनन्तरं जरायुर्मोंग्र प्रतिपधते गभोंदकसहितः (चरा. ८) (चरक-रेंल्लिएाभाषान्तरम्, ॉॉ. मेहता ) (चशा. ८ )
गर्मोदक्रुति-त्री., गर्मोदकस्य स्राइः, आविपायुर्मावादनन्तरं गर्मोदकस्य योनितः त्राइः
(अहशा. १.७६)
गर्मोपघातकर-वि., गर्भनाशकरः (चशा. ४.१७) (चरा. ४.96) (असंशा. २)
गर्भोपचरणीय -वि., गर्मोपचरणमधिकृल्य कृत इति गर्मोपचरणीयः, 'अधिक्रुल कृते 'म्रच्थे'... अध्याय० (अंसा. ₹)
गर्मोपपत्ति-ब्री., नीजप्रहणकालः, गर्भोपपत्तिर्नाम गर्मोपलन्विः तद्विशिष्ट: कालोऽञ्र सूच्ये
(चक. चशा. २.२५)
गर्मोपाकणिक-पु., धान्य० व्रीहिभेदः (रा. १६.१०१) द० ' दीहि'
गर्मूटी-स्री., धान्य० इयामाकभेदः, इसामाकसहशा कषायम धुरवातलसंप्राह्यादिगुणा
( चसू. २७.१८) (असंसू. 6)

गर्मोटिका-ब्री., घनस्पति० गुणाः-मधुरा, शीता, सारिणी, द़ाहदारारिणी च ( रा. परि. ८.५9)
गर्हा-ब्बी., निन्द़ा (असंसू. २.१२)
गर्हित-बि., निन्द्वितयोग्यम् ( हुचि. २४.६२)
गल-पु:, शारीर० अवयवकिरोषः । मुखस्याम्यन्तरे गीर्यंतेडनेन इति गलः (अहसू . १२.५)
-कीलक-पु., गलरोग० गहे कीलन्म्मांसांकर:, चिकिस्सा-'गलकीलक्तुलर्थ विषतिन्दुसनागरम्। इरीतक्या च संयुक्त मुखे धारय सन्ततमू '
(र. २૪.३३)
-गण्ड-पु., गलरोग० विंशाति स्रेष्मविकारेवेक:
(चसू. २०.१6) मांसप्रदोष्जविकारेष्बेक:
(चसू. २८.१४) बहिर्मांगे रो रोगः
( सुसू. २४.९) तस्य स्थानम्-पष्टी रोहिणी नाम स्वक ( सुरा. ૪.૪) 'गल्स पार्य गलगण्ड एकः। (चचि. १२.৮९) समधुररसस्यातियोगतो भवति (उसूू. ४२.१० (१) सामान्यलक्षण्रम्यस्य गले निबन्द: श्वयथुर्मुज्कनहम्बते महान्वा हख्वो बा स गलगण्डः ( सुनि ११.१२) सभ्रामिः - पकुपितः :्रेष्मा बहिस्ववर्मागे संश्रिल्य शानैै्गु क्कव् शोफं सङनयति (चसू. १८.२१)
(असंड, २५)

२८४ [गलगण्डनिद्दान ] आयुर्वेदीय-शब्दकोशः [गलवित्रवि ]
 गणण्डं कुरूतः ( सुनि. ११.२२) 'बातकफमेदोंसि पृयवगलगण्डकारणानि तेन ग्रय एव गलगण्डा:, ब्याधिस्वभावात्पैच्तिकस्तु न भवल्येव' (मधुकोष, मानि. ) गलगण्डमेदाः-बातजः ₹हैम्मजः मेदोोजः हृति ग्रय एव गलगण्डाः। बातजगलगण्ड-लक्षणणम्-वर्गेन कृण्गार्ग: कृण्णसिराबनद्ध: तोदयुक्तः तर्मिभिय वृदे सति तालुगले खोषः विरसास्यता च ( सुनि. ११.२₹) (असंड. २५) बातजगलगण्डस्या स्थाभेदो मेदोडन्वितो गलगण्डः। रक्षणम्-मेदोन्वित उपचितोडतिस्तिभतया काहेन चार्लो भवेत् । पारव्ययुक्तश्निरवृद्वगपाक: कदाचित्वाकमियात् मेदोजगलगाण्डिन आास्यवैरसं वालुगाख़रोपश्य भवेप् (युनि. ११.२३-२૪) कफजलक्षणम्-स्थिरः कफसमानवर्णः शोफ उग्रकण्डू: शीतस्पर्शः चिराभिन्दृदो मन्दरुनो भवर्वत बृदे, सति स गले लेपे मधुरास्यतां च कुर्यांत्
( सुनि, ११.२५-२६ असंड. २५) मेदोजगलगण्डलक्षणम्-सित्धो मृदु: पाण्डुरनिएगन्बो नीकर अतिकण्डुरल्पमूलोऽलान्तुवत्रलम्बते, कफजगलगण्डसमलक्षण:, देहस्य वृछौं मेदोजो गलगण्डो बृदो भवेदेहस्य क्षये तस्य क्षयो भवति, वृदे सति गले शावदं कुलते स्वरे चाल्पतां आधाधत्ते
( युनि, ११.२६-२७) (असंड. २५)
 संबस्सरातीतमरोचकातै भिब्थस्ररं गलगाण्डिने विनर्जयेत् (मुनि. ११.२८) चिकिस्सा-स्वद्दोपनाहे विन्रावरंण च गलगण्डे कुर्यांव
(सुचि. १e. $\times<-40$ )
बातकफजयोर्गलगण्डयोः पाक प्रासयो: पक्कमणझोफस्य च चिकिस्सा हिता ( युचि. १८.५०) मेदोजगालगण्डरोगे ब्रिग्धतनोर्नरस्य कर्मूलसंश्रितसिरां विष्येत्। श्रें्रेणाssपाध्य विदार्य मेद्र: समुदुध़्य चैने सीब्येत् । मज्ञाज्यमेदोमश्रुभिर्देहेत् द्वाहे च मधुघृताऽचचारणम्। गाठश्र बन्धः यकभोबनं च हितम् (१८.५२-५५) गहगण्डरोगे-sस्रपानम्- कटुत्रिकक्षैद्रयुताः समूत्रा भक्ष्या यवाध्नालि रसाश्न मौद्राः सरूर्लवेराः सपटोलनिम्बा हिताय देयाः ।' (सुचि. १८.५१) -गण्डनिद्दान-( परिव०)-न., अध्याय०
-गोडिका-प्री., सविषभाणि० गहलोड़ी
(चचि. २३.१५६)
नोडी-ल्री., सविधभागि० गृहगोधा ज्येष्टा गृइगोधिका, एकीयमते तु सरदः (चक्र)
(चचि. २३.१५६) 'गृहगोधिका'
-गोलिका-ख्बी., सविषकीट० सा च पट्रकारका श्वेता-क्कण्गा-रक्तराजी-रक्तम्डला-सर्षपिका च। ताभिद्द़्टे सर्षपिका बर्ज्यक्ष्षणम्-दाइसोफकेढ़ा भबन्ति। सर्षंपिकादृपरक्षणम्-सर्यंपिक्या हृद्यपीडारतिसारश्य भर्वति। एतासु सर्वासु सर्षणिका प्राणदारी ( सुक, ८.२९) तद्户ेडगद:-रजन्यागारधूमः वक्रं कुष्टें बीज पलाशजनम । अगदः विषनाशनः
( गुक. С.र८)
-गोली-ब्री, सरं० सा निर्विया ( सुक. ४.३४. (૪)
-ग्रन्धि-पु., गहरोग० गले ग्रन्बि: (र. २४.१३१) तत्र पारदृविमलादिलेप: कार्यः (र. २४.५५)
-ग्रह-पु., गलरोग० लोडन्तर्गले भवति, शोफम्यधान आचुखुकारी रोगः, सम्रासििक्षणं च-' यस्य प्रकुपितः फ्केप्मा स्थिरः सन् अन्त्वर्वले तिष्टति, आएु च संजनयेच्छोफ, तल्य गबख्यहों जायते (चसू. १८.२२) अयं किरोविरेचनाहः (चलि. २.२२) किंचाडयं स्वेयः (चसू. १४.२०) धूमपानशाम्यः न तु शुन्यः शामनीय दूर्यर: ( चसू. ५.२८) बालस्य गलग्रहे रक्षणम्-अरालचिमुखल्खाबा:
( कासु. २५.११)
लक्षण० गलमार्गाडदरोधः (चचि, ૪.२₹)
-पाक-पु., रोग० चत्वारिंशत्वित्तविकारेण्वेकः, गल्पक्वता (चसू २०.१४ चइ. ११.१५)
-रोग-पु., गले ये रोगा भबन्ति, ते गल़मया गलरोगा बा, कण्डरोगाः ( सुनि. १६.४६) गहेडएादशामयाः भबन्ति (अहु. २१. ६४-६६) गलरोगनामानि- कगठगतास्तु रोहिण्यः पश्श, कण्डशारक्कम्, अधिजिद्नो, वल्यो, बलासः ( धलासः ), एकृृन्द्, बृन्दः, शतनमी, गिलायु:, गलविद्धधिः, गलौधः, स्वरःः, मांसतानो, विद्दारी चेति ( युनि १६. ४६) (गर्यी, $=$ गलामयः)
(चसू. २६.१०२)
-लेप-पु., लक्षण० गले क्लेम्मणः प्रसक्तिः आवरणं च ( मुउ. ५२.७)
-विद्रधि-पु., गलरोग० विदधेः सद्यः सर्वगलनव्याष्तः शोथविरोषः । रीी्रजन्मा स च स्थानप्रभावेण सन्विपातज एन
(मधुकोशा. मानि.) लक्षणम्-मदारल्जो दुर्गन्धयुक्तपूयसट्रामलस्ताबी शोफ:
(सुनि. १६.५४ असंड, २५) चिकिस्सा-अमर्मस्थित सुपक्नं गलविद्दार्थि शस्त्रेण भेद्ययेत् ( सुचि. २२.६७)
-शाल्यक-पु., न., गलरोग० कण्डशालक्र:
( सुनि १६.५9) मांसम्रदोषजरोगेषेक:
(चसू. २८.१४) सम्र्राप्तिल्लक्षणं च-कफ-
सम्भवः पिशिताह्रुराचितः ग्रन्थिर्गले कण्टकहूकभूतः खरः स्थिरो भव्रति (सुनि. १६.५१)
याप्योऽयं रोगः ( सुसू. २३,く) चिकिस्सा-धार्वसाख्योडयम्, विस्नाब्य कण्ठशालक्कं शोधनादीना-
चरेत् ( सुचि. २२, ६૪-६६)
-शुण्डिका-ब्री., शारीर०
तालुमूलस्थ: (चसि. २.२२)
पट्पश्वाइरश्रत्यद्बेप्वेकम् ( चशा., ५.११)
गलरोग०
तालुमूलस्थगल ह्युंड्यवयवस्य शोथवृद्वियुक्तो रोग: (सुनि. १६.४०)
मांसद़ोपजोडयं विकारः (सुसू. २४.ऽ)
सम्र्रास्ति:-तालुमूले अयं कफादृक्तान्वितान्दर्वति। प्रकुपितः ंक्रण्मा काकले घ्यवतिप्रते शोफे च आागु सद्ञनयति सा गल्गुण्डिका (चसू, १८,२०) लक्षणम्-मत्स्यव्तिलहशो मृदुर्दीर्घः प्रलम्ब: पिच्छिलः शोफो अवति, तृष्याकासश्वासकृन्दवति, नासयाssहारं प्रेरयन्कण्डोपरोधवमिक्कन्नवति
(सुनि., १६.४१) (असंड. २५)

चिकिस्सा-छेद्यरोगोऽयम् (सुसू. २५.३-५) गलशुण्डिकाम झुु्हाहुल्रिसन्दृंरोनाssकृष्य मण्डलाग्रेण शाखेण चछेदयेत् गलगुण्डिकां त्रिभागं चछेदयेदर्ध वा। नोल्क्यें न हीनं च। अतिच्छेद्नादृतिशोणितस्रावो भर्वति कदाचिच्छोणितस्नावाद् रोगी पझ्शयमप्याप्नुयात् । अल्पभान्नच्छेदनाल्धालाष्रावः शोथो निद्रा अ्रमस्तमो भवेत्
 -श्युण्डी-ब्री., गलरोग० गलगुण्डिका कप्ठशुण्डी (चसू. ५.३०; सुनि. १६.४१)
-शोफ-पु., लक्षण० शोफोऽंय उद्वानवायुगतिरोधक:
अन्नजलाडबरोधी च (सुनि. १६.६०)
-रोष-पु.,- लक्षण० कण्ठरोष: (चनि, ₹.३)
-स्तम्म-पु., लक्षण० गलग्रहःः (सुउ. प५.११)
-स्रोतस्-न., पारीर॰ मुखान्तराव: गलमार्गः
(अह्हसू. २६.१५)
गलत्कुप्ट-न., रोग० काकणास्यं महाकुष्ठम् । लक्षणम्'पादयोः न्वयधुस्तोदो गलन्न्यक्रुल्यो यदि। नासिकास्वरयोर्भनो गलस्कुष्टस्य लक्षणम्'

$$
\text { ( } x .90,6 \text { ) }
$$

गलन्ती-ब्री., पाश्र० स्रवन्ती, यथा-गल़न्ती नाडी अनवरते धारया जलादि स्वन्ती हइयते वारिधारिका संश्ञां प्राता । वंशादिमयी समालोक्यते (अरु.) यथा-गलन्ती कुम्भी, सच्छिद्रा घटिका ( हे अहसू. 96.90) गलामय-पु., गलरोगः कण्ठरोगः (चसू. २६.१०२) (सुचि. २૪.२३) गलार्बुन-न., गलरोग० कण्ठगतोऽयं क्याषिः, सम्भाप्तिलक्षणं च-आताद्यो मला जिद्वाया अवसाने कण्डस्य प्रारम्भे वा पाकरहितं स्थिरां लोहितमरुज च शोफे जनयन्ति स शोफो गलार्दुदुमिस्युच्यते
(असंड. २५; सुचि. २२.८१) गलौघ-पु., गलरोग० कफरक्कजोडयं तीवज्वरयुक्तः शोथग्रधानो गलरोगः ( सुनि. १६.६०) लक्षणम्कण्टे घोरः श्ययथुर्मवति स गलमार्गेडर्गल इव जायते, प्राणानिलाझ्न जलरोधकः, छोरोजाउसतन्दालालाप्रसेकादी़्करोति (असंड. २५) घसितमपि निरुच्यते ( असंड. २६) चिकित्सा-नलौघोऽसाप्यः कीर्तितः। प्रत्यास्याय समुपाचरितव्य:

## (सुचि. २२.<०-८१)

द्नुतं तेपु क्रिया कार्या (असंड. २६)
गलोख्य-न., वनस्पति० पद्मबीजम्, पित्तप्रबले वातरक्ते
उपयुक्तम् ( सुचि. ५.८)
गह्दन-पु., रत्न० ( असंचि. ६ )
गह्धिर-पु., कर्णरोग० उन्मन्य:, 'उन्मन्थो गह्रिरश्य स:
(असंड. २१)
गवय-पु., पडु० कूलचरः गोसद्राः, सास्नाककुदरहितः
(अहृसू. ६.५१) गत्कम्बल्यून्य; आनूपपड्य:
(चसू. २७.३९)
अस्य मांसगुणाः-मधुरं मधुरपांकं किरधं कास-
जिच्दुकल च (सुसू.४६.९6) (धपरि, ६.३५) ( असंसू. ८)
गवयोन्र्रव-न., बनस्पति० तवक्षीरम् (रा. ६.८く)
गवल-वि., माहिएम्, गबलं माहिषश्ंगम्
(इंदु. असंसू. ८.\$६)
२く६［गवाक्ष्तित ］आयुर्दैंदीय－श्राब्दकोशः［गात्रायाम ］

गवाक्षित－वि．，सच्छिदम्（ सुरा．५．१२）विरचित－ निरन्तरजालकाकाररन्ध्रनिकरपरिकलितम्र्（ड．सुशा． ५．१२）जालकैरिब ब्याप्तम्，गवामक्षीव इति गवाक्षः，गवाक्षा जालकानि अस्य सङातानि इति गबाक्षितम्（ सुरा．९．९．）＇सिराभिरिदंदु शरीरं गवाक्षितं पिनद्धमाततं च＇（असंशा．५）
गवाक्षी－ब्बी．，वनसपति० मह्धिका（घ．५．१३४）
शाखोटः（ रापरि．\＆．३०）
इन्दवारणी（र．२१．५५－५८）
（अहुस्．१५．४）（असंसू，१६）
गवादनी－ब्री．，वनस्पति० इन्द्रवारणी
（घ．१．२૪е）（असंड．१०）
गिरिकर्णी（घ，४．८५）（असंड．२）
गवाम्प्रिय－पु．，धान्य० इयामाक：（थ．६．८く）
गवेधुक－पु．，सर्प० दर्वौकरः（ सुक，૪．३०（१）
－पु．，न्न．，तुणधान्य०（चसू．२．२५）
（अहस्．२．१०）＇गरल इति लोके＇（सुलू．
૪६．२१ ड．）（असंड．४२）ग्रूकधान्य－
मिद्दम्，इयामाकसढशोडयम्，ग्राम्याइरणयमेदेन
द्रिविध：，घुतुश्नः । गुणाः－कषायो मधुरो ल्यु：
शीतः कफपित्तमो वातकरः（ चसू．२७．१७）
न．，－लबनिज॰ गैरिकम्（घ．३．११६）
गवेधुका－ब्बी．，धान्य० गुणाः－कहुः शीतला पित्तनारानी
दन्तविषात्तिंजित्（ ध．६．१८9；असंसू ．५）
हिं．一गरहेड्डा．
म．－कसर．
गु．－थेनी．
बं．－ाडाडेे．
त．－कादुकोतुमे．
गवेधुकान्न－न．，गेबेधुक－ध्रुमधान्यस्य सिन्दमन्नम्，वन्ध कर्शोनीयानां श्रेष्ठम्（ चसू．२५．४०；असंसू．१२） गवेपण－न．，अन्वेपणम्（ मुउ，६५，४२）
गव्य－वि．，गोरिद्दम्，गोसम्बन्धि मुभ्घद्धिघृतमून्र－ शकृन्मांसरसादि（ चसू ．१३．८३）
（ गव्या ）－बी．，भैषब्य० गोरोघना，गोपित्तादिसम्बध्धा－ दियं गाष्या इति सुष्धुंस्निता（रा．१२．३४）
－पिशित－न．，गोमांसम्，रक्षपित्तहेतु：
（चनि．२．४）
－रस－पु．，गोमांसरसः（ चसू．१३．८३ ）
गह्नर－न．，बनस्पति० इन्द्रयवः（घ．२．१५）
（ गढ्वरा ）－ब्ती．，वनस्पति॰ विठऊम्न（ रा．६．१६）

गाङ－वि．，आन्तरिक्षजलमेद्：（ सुसू．४५．७） दन＇जल＇
गाझेयेय－पु．，न．，बनस्पति० मुस्ता（घ．१．४०）
（सुउ，96．96）
खनिज॰ सुपर्णम्（रा．१३．१）
（गालेखेयी ）－त्री．，वनस्पति० मुस्ता（असंड．૪૪）
गालेरेर－पु．，वनस्पति० नागवला（असंसू．५）
गाङे रक－सी．，नागबलाफलम्（चसू．२७，१४२）
गाब्लेरुकी－ब्री．，वनस्पति० बल्यभेद्，
（घ．१．२८૪）दू०＇बला＇
गाढलवण－न．，लदण० गडलवणम्（रा．६．र७）
गाढवर्चस्－वि．，रोग० गाढविट्कः（चस्．१३．३२）
गाढोच्छाद्न－न．，उच्छादनं，गाढं निबिडं घनं वा बर्षणम्（ असंनि，१）
गाण्डीर－न．，शाक० गण्डीरम，स्यलजजलतख्वाद्दिवि－ धम्। गुणाः－विद्वाहि स्ष्षे तीक्षणोणं बह्विण्गून्रं त्रिदोपकरं च（चसू．२७．१७9）
गाण्डीविन्－पु．，बनस्पति० अज्ञुनः（रा．९．१९१）
गात्र－वि．，स्यूलम् अन्र गात्रपद्वं न मूलतः स्यूल्यार्थकम ， परं गान्रवस्वेन उक्षणया स्थौल्यपरम्（र．४．१०） भारीराबयनः（ सुशा．9०．४६）
－पारुष्य－न．，लक्षण० गान्रकाठिन्यम् （चलू．१७．५६）
－मझ्जन－न．，लक्षण० गान्रेपु भङ्ञवत् पीडा （चचि．२८，२५）
－वादित्र－न．，गान्रमेव बादित्रम्，गात्रमेव बाय－ भाण्डम्（ सुचि．२४．९५ ड．）
विक्षेप－पु．，रोग० हुसाद्रेरितसतो विक्षेपः
（चचि．३．८く）
－विस्लेष－पु．，विघटनम्（ सुस्．१२．१६）
－वेप्पन－न．，पीडाविशोषः（ चसि，५．४९）
－राल－पु．，लक्षण० गान्रवेद्ना（चक．५．८૪）
－संस्पर्पा－पु．，अवयवसंस्पर्शः（ सुनि．५．३३．३४）
－सद्न－न．，लक्षण० अह्नर्लानिः（ सुचि．३५．२३）
－साद－पु．，हक्षण० अส्रव्लानिः（ सुउ．३२．१६४）
－सुप्तता－ब्री．，रोग० गात्रस्य स्पर्शज्ञानाभाव：
（चचि．२८．२२）
－स्फुरण－न．，लक्षण० गात्राणां स्पन्दनं क्पो बा
（चचि．२८．३५）
गात्रायाम－पु．，लक्षण० बातरोगः，अवयवस्य आयामः
（ असंसू．११）

गाथा-ल्री., धर्मादिसम्बन्धी क्लोकः, गीयते इूति गाथा (चसू. १५.७)
गान्धर्व-वि., गान्धर्वसच्वम्, शुद्धसत्वस्य प्रकारः (चशा. $૪ . ३ ५(6)$
-काय-(परिव०) पु., सास्चिककायविशोष: यस्मिन्शरे गन्धमाल्यम्रियता नृत्यवादित्रकामिता विद्वाररीलता च हइयते, स गन्धर्वकाय:
( सुशा. ४.८५)
-चित्त-वि., गीतादिनिरतः ( सुशा, ४.६४)
-रब्द्-पु., गीतम् (चसि, ६.५८)
गान्धारी-त्री., बनस्पति० यासः (रा. ३.२६)
कण्टकारी (र. १६.११-१५)
गाम्भीर्य-न., गम्भीरस्थानाश्रितत्रम्, कृतास्पद्त्वम्
(चचि, २८,७४)
गायत्र-पु., बनस्पति० सोमभेद्दः (सुचि. २९.४)
(गायत्री )-ब्नी., गनस्पति॰ खद्रिः (घ. १.२५)
देवता० देवताविदोषाधिट्टितस्विपदात्मको द्विजोचार्यो वैदिको मत्रविशोषः (सुसू, २९.७२)
गार-पु., तडागमृत्तिका, जले चिररीर्णा वा मृत्तिका
(र. 90.9 ₹-98)
-कोष्टी-ल्री., शोधितलौहाद्भिस्मकारकः मृण्मयकोशाविशोषः (र. १०.૪૪-૪८)
-मूषा-ब्री., मूषा० घद्नुणद्धग्धगारो लोहकिं शाणं कुण्गमृत्तिका कोकिलभसेल्येतेषां मिश्रणान्निर्मिता मूषा (र. 90.94)
गारडडन., खनिज० गारुमतम् (घ. ६.४९.) अङ्जन (असंड. ૪२)
( गारुडी )-स्री., वनस्पति० बत्सादनी
(रा. परि. ३.३२)
गारुत्मत-न., मणि० मरकतः (घ. ६.४९)
-पत्रिका-स्र्री., बनस्पति० पाची (रा. परि, १०, ४६) गार्ग्य-पु., ऋषि० (चसू. १.9०) जन्मश्रभृतिबालानां बस्तिकमोपकल्प्यमिल्यग्रमूचिवान् ( कासि. १.9१) गालन-न., वस्ख्रेण मलनिरासपूर्वंक सारभागोदूरणम्
(सुसू. ૪૪.६०)
गालव-पु., ऋणि० हिमवतः पार्द्व समेतेपु महर्षिष्वेक:
(चसू. 9.9०)
कन्द्रविषः (असंड. $\vee 0$ )
गाला-खी., वनस्पति० मद़नफलम् ( असंचि. १) गालोड्य-न., वनस्पति० पद्मबीजम (घ. ४.१५३)
गिरि-पु., पर्वतः (असंड. २)
-कदम्बक-पु., भूकद्यक्बः ( असंड. २)
-कदली-स्री., वनस्पति॰ गुणाः-मधुरा, शीता, गुर्वीं, रुच्या, बल्या, वीर्यकरी, पित्तमी, तृण्णादाहशोषझी च (रा. ११.११२)
हिं. —केला.
म.-केळे; चीयुक्त केळे, रानकेळ.
गु.-केळुँ.
बं. -कला.
त.—दाके.
-कर्णिका-स्री., वनस्पति० गिरिकर्णी
(रा. ३.१२५)
गिरिकद्म्बः (असंड. ૪२)
-कर्णी-ब्री., वनस्पति० गुणाः-तिक्ता रीता चक्षुष्या त्रिदोधमी विषदोघनेन्रविकारकुष्टनाशिनी चं

हिं. - सफेद् कोयल.
म.-श्वेत गोकर्णी.
ग.-धोळी गरणी.
बं. -हापरमाली.
-ज-पु., चनस्पति० कोविदारः (रा. 9०.2९४)
न.,-खनिज० खिलाजतु (चचि. ३०.१४८)
गैरिकम् (रा. १३.२३१)
(-जा) पाषाणभेददः (रा. ५.२१६)
गोधूमः (घ. ६.96)
मह्धिका (रा. १०.२२५)
गिरीकदुली (रा. ११.११२)
कारी (रापरि, ८.२६)
-जानन्दि केशा-पु., श्रीशाहैरः (रा. १८.२१६)
जानुजा-ब्री., वनस्पति० त्रायमाणा (ध.१.२५४)
-धातु-पु., खनिज० गैरिकम् (रा. १३.२३१).
-निम्ब-पु., वनस्पति० कैड्यंनिम्ब: (रा. s.〉く)
-पील्ुुनन., वनस्पति॰ परूपकम् (रा. ११.८૪)
-पुष्पक-न., बनस्पति० शैलेयम् ( रा. १२.१३१)
-भू-ब्री., वनस्पति० पाषाणभेद्ः (रा. ५.२१५)
-मल्धिका-ल्री., बनस्पति० कुटजः (ध. २.१३)
-मृद्रव-न., खनिज० गैरिकम् (रा. १३.२३१)
-एम्भा-ब्नी., वनस्पति० गिरीकद्री (रा. ११.११२)
-वर्तक-पु., पक्षि० वर्तिकाभेद्ः (चसू, २७.४ऽ)

- ( वर्तिका )-त्री., पक्षि० वर्तरकः (अहसू. ६.४५)
-वासिन्-पु., वनस्पति० हम्तिकन्द:
(रा. परि. ७.३६)

३८८ [ गिरिण्ड] आयुर्दीय - स्वन्दोशः [( गुच्छफला)]
-शा-त्री., प्रतुदपक्षि० गिरिवर्तिका
( गुसू. ૪६.६७)
-संभव-पु., खनिज० गिल्राजनु (र. २.१२४)
-सर्प-पु., सर्प० दर्वीकरः ( गुक, ४.३४ (१)
सार-पु., खनिज० लोहम् (चचि. १ (२) ५.६)
-सिन्दूर-पु., साधारणरसेष्वेक:

> (र. ३.१३૪-१३५)

स्सेन्दूरः (घ. ₹.१०₹) 'महागिरिपु चाल्पीयान् पाषाणान्तःस्थितो रसः। खुकः शोणः स विजेयो गिरिसिन्दूरसंज्ञक:'
-द्वा-स्री., घनस्पति० २) श्रेतस्यन्द; २) गिरिकर्णी ( सुचि. १८.३૪)
गिरिण्ड-न., जुष्क छुगणम् (र. ৮.१८)
गिरिण्डक-न., गिरिण्डम् (र. २.१२२)
( गिरिणिडका )-ब्री., काचकूपी (र. ७.२०)
गिलायु-पु., रोग० गलरोगः, लक्षणम्-गले कफरक्रज: आमलकास्थिमात्रः स्थिरोडल्परुक्रन्थिर्भवति, तेन अन्षं लममिन्र संलक्ष्यते ( पुनि १६.५८)
कृच्छ्रोच्छ्घास: कृच्ड्राम्यवहतिश्य (असंड. २४) अयं शास्लसाथ्य: (युचि, २२.६६) विदोषतो भेयंख्र (सुसू. २५.५-く)
गिल्यायुक-पु., रोग० गिलायुः ( असंड. २५)
गिलोड्य-वनस्पति० कन्द्रोडयं प्रचृष्ड्जातः र्रापपर्राकार: वह्हीयुक्तः चर्मणवतीनद़ीभवश्षेतवर्तुल्लापाणसइशः: ( ुुचि. ११.9०) मधुरवर्गों एक:
( सुसू. र२.११)
गीर्लता-स्बी., बनस्पति॰ तेजोचती (रा. ₹. ₹९३ )
गीर्वाणकुसुम-न., वनस्पति॰ लवह्नम्
(रा. १२.८५)
गुग्गुल्ड-प., निर्यास० गुणाः-कटुसिक: कषाय उष्ण: पिच्छिलो ल्युः सूक्ष्मो स्क्षो वर्ण्य: स्वयों रसायनः कफवातमो बसिरोगमेदोरोगग्रणमेछशोफकृमिवातोदरसहीहार्शोंभूतविकारादिनारान: (ब. ३.१२७) सुगन्घिः तीक्षणः कटुपाकः सरो ह्वयः न्विश्धश्न स नदो हृंशणो बृप्यः पुराणस्तवपकर्पणस्तैक्ष्पण्यात्कफवातमःः सरत्वात् मलपित्तुत्, सौग्र्ध्याप् पूतिकोष्टः:, सीक्षक्याच्चानल्दीपन:
 बातकुष्कोष्ठसन्च्यस्थिगवायुम्तः (युचि. ५.४०४4) अम्यसंम्रहेण्वेकं दृ्यम्य, चृध्यवातहराणां श्रेष्व: (असंसू . १३) मणधूपनद्येप्वेक:
(गुसू. ५.१८) सथौल्यनाशनः (सुसू, १५. ३२) अभ्यवहारतो विशादः स्वादुरपचीमः (अंतसू. १२) पक्वरोधप्रभेदनार्थमुपयुक्तः (चचि. २५.५३.) अयं योगजाही सर्बर्तुयोग्यो जरापाप्ममलामयदोडश्निमेधास्मृतिपाटकक्नच गुग्गुल्लतिसेवनजा ब्याधय:-तिमिर्वदनरोष-क्शीबता-काईर्य-मेह-शमल-रौथिल्य-देहरक्ष्त्वाद्यश्य (असंड, ४६) पित्तकृत, भम्नसन्धानकृद्वामज्वातमश्र, 'माधुर्याच्छमयेद्दातं कषायत्वाच पित्तहा। तिक्तस्वाल्कफजित्तन गुम्गुलुः सर्वदोष्दां।
( भाप्रमिभ्रप. ६.३<-४१)
अयं पश्वविधो-महिषाक्षो, महानीलः कुमुद़ः पद्रो हिरण्यध्य (भाप्रमिश्र. ६.३₹)
हिं. -गागल, गुगर.
म.—गुग्गुळ.
गु. -गुग्गुल्ड मुकुल.
त. -मैचाक्षि.
फा.-वोएजनुदान.
गुच्छ-पु., समूहः (रा. ९.१८४)
-कणिरा-पु., चनस्पति० रागी (रा. १६.१८८) -करअ-पु., बनस्पति० कहुम्बिक उष्णो वातमो विषकण्ड्रविच्चर्चिकाकुघप्पर्शात्वग्दोषनाशानश्य (रा. ९.१८૪)
हिं. -करंज, करंजभेद.
म.-चापडा करंज, घाणेरा करंज, चावळ्ठा.
गु.-करंज, चरेल कणसे,
बं.-- उहर करंज, नाटा करंज.
त. - पुंगामारम.
( गुच्छी )-त्बी., वनसपति० गुच्छकरझः (रा. ९.१८४)
-दन्तिका-प्री., बनस्पति॰ कदली (रा.99.9०६)
-पत्र-पु., वनस्पति॰ तालः (रा, ३.९३)
-पुप्प-पु., बनस्पति० सक्षपर्णः (रा. १२.१३८)
-पुष्पक-पु., बनस्पति॰ गुच्छकरजः (रा. १.१८४)
(-पुप्या)-त्री., वनस्पति॰ धातकी (रा. ६.१५२)
(-पुष्पी)-र्री., बनस्पति॰ सिगृडी (रा.परि. Х.३१)
रीठाकरझः करअभभद्यः ( रा. ९..१८६)
-फल-पु., बनस्पति० गुच्छकरझः (रा. ३.१८६) राजादनः (रा. ११.१४७)
(-फला )-ब्री., बनस्पति० दाक्षा ( र. ११.৬४)
कड़ळी (रा. ११.१०६)
काकमार्चा (रा. ४.३६)

निष्पावी（ रापरि，०．९S）
अद्विद्दमनी（ रापरि，૪．३）
－चुध्ना－स्री，बनस्पति॰ गुण्डाल（ रापरि．५．४२）
－मूलका－बी．，वनस्पति॰ गुण्डासिनी
(रा. परि. ८. ६६)

गुच्छल－पु．，वनष्पति॰ करअभैदः रीठाकरतः
（रा． $\left..9,9, \epsilon \xi_{\text {）}}\right)$
गुच्छाहक्नम्न－पु．，बनस्पति० गुणाः－मधुरः रीतो

गुआा－ख्री．，वनस्पति० श्वेतरक्तमेदात् द्विचिधा；गुणाः－ तिक्तोण्णा वन्तिकरी वइया श्यूविषमी़ी च （रा．४．२९）
कफविलें हिता（कुचि．१५．१५）बाजीकरण－ चिकिल्सागामस्य मूल्मुपयुज्यते（ मुचि．२६．३४） मूल्लविषविशोष：（असंड，४०）＇गुझा－ार्भादि－ रसेपूपयुज्यमानमेकं द्व्यम्＇（ वैशासिं．राचि． हद्रोगचिकित्सा．）
हिं．－रत्ति．घोंगन्ची．
म．－गुंज．
ग．－चणोठी，राती，गुंची．
बं．－क्कंच．
त．一कुंदुमणि，
फा．－चसमेलहस．
मान० पह्य यँवेरेका गुज़ा（र．११．२）
गुआाकिनी－षी．，वनस्पति० गुज़ा（र．१८．८२．८३） －कुटिका－सी．，सामान्यतो नवयुक्कद्वस्यस्य मदर्देन घनीभूता बनुंलपिण्डिः，खल्बी रसायनानाम्， औौन्मिदानां तु लेबवस्संसाध्य गुडं शर्करां का अभि－ मिश्य क्वचिद्युग्गुलुना बा संमर्घ निर्मीयते
(र. १२.१२१-१२२)
－मुख－बि．，अनीक्षणगग्रम्（ सुचि．₹५．．१२）
गुटिकाजन－न．，अजनन० बाताभिभ्यन्दे उपयुज्यते
（सु．8． $94-94$ ）
गुटिकाह्बयल्ववण－न，पाकादि़िलिब्बृत्तत्वाद्बीकिकाभूतमेव गुटिकालणणमुच्यते，वच चृक्षल्बणमिति ख्यातम । गुणाः－कफनातक्रिमिहरं हेस्बनं वित्तकोपनं दी़पनं पाचनं मेंदि च（ सुस्．४६．३२०．）
गुटिकीक्टत－वि．，गुटिकास्पं कृतमू，अगुटिका गुटिका सम्प्यमाना，तथा कृतम्（ गुस्．．४४．90）
गुड－पु．，इध्रविकार० अयं बौताघौतपुराणनवभेदेन चतुर्धा（ बसू．२७．२३९）तत्राघौतगुणाः－मधुरः， आ．को，सं．₹ढ

सक्षारः नातिर्शातः स्रिगय：मून्रक्षशोधनः बातहः
नातिपित्तजित् मेदः कृमिकरः बल्यो वृष्यश्व
（ सुसू．४५．१६०）
＇प्रभूत－कृमिमज्ञासूङ्－मेदोमांसकरो गुड：＇
(चसू. २७.२३८)

धौतगुणाः－मधुरो वातपित्त्वोडसुक्रसादनश्न
（ घुसू．४५．१६६9）
पुराणगुणा：－स्वाुतुतरः ब्विशधो लमुरक्भिद्दीपनो विणम्नूत्रामयखोधनो रंप्यो हथः वित्तहनो वातघ्न－ स्रिदोष्नो ज्वरहरः सन्ताप－शांतिप्रदः श्रमहरः पाण्डुपमेहान्तकः पध्यश्त（रा，१४．१९९） नबगुउगुणाः－लेक्माम्रिसादकृत्（अहसु．५，४e） दाहकर्मण्युपयुत्त：（मुसू．१२．૪）मथनिर्मोणे चोप्युज्यते धावकीगुङतोयानि कारणं मचचुक्त्यो：， लेपर्थममुपयुज्यते（असंस्．५．२૪३）（असंज．₹५）届．一गुड，गूड，मीठा．
म．－गुळ्ट．
गु．一ोड，गोल．
फा．－कन्देस्याह．
मोदक्：，हुडुः，गुटिका（चचि．११．५५）
पिण्ड：，गोलकः（ चसू．१४，५．6）
－जा－खी．，बनस्पति० यावनाल：（रा．१४．१६३）
（ गुडा）－ब्री．，बनस्पति० सुधा（चक．१०．．）
－गुडायत्－वि．，＇गुड्＇＇गुड＇इति शान्दयुक्कम् （चचि．१₹．५५）
－तुण－पु．，बनस्पति० दध्धुः（ रा．१४．१८०）
－पाक－प．，रसक्रियाबल़़ःः（र．२२．⿹१८－२०）
－पानक－न．，गुडसंस्हुतं पानकम्（चक 9०，१४）
－पुप्प－प．，बनस्पति० मधुक：（घ．५．४५）
－पूर－पु．，गुडयुक्तमक्तान्वविशोषः（ असंड．४）
－फल－पु．，बनस्पति० कतकम्（गा．११．२३५）
पीलुः（घ．4．ヶ9）
वदरम्（घ． 4.85 ）
－भह्धातक－न．，योग॰ भल्लातकै：सिद्धो गुड：
（चचि．१．（२）१६）
－मअरीरी－बी．，वनस्यति॰ जिद्निणी（ध．परि．३．३२）
－स्रवणिक－पु．，गुछेन बवणेन च संस्कृतो भक्ष्य－
विदोयः（ चक १२．२२）
－बैक्रतनन．，गुबनिकृति：，विकृतम्，एब वैक्हतम ， विकृतं विकारः（चचि，\＆．x）－
-रार्करा-अी., हक्षुविकार० इयं क्षीणक्षतानां हिता बृप्या सितरिा च (चसू. २৮.२४१)
गाओेत्रीकलम्, पित्तइूले उपयुज्यते
(गु. उ. ४2.60)
-शुक्न., आासुत० गुडकृतं मघम् (असंसू. ६)
-सीधु-प्व., म., आसुतe गुडकुतः सीधु:
(चचि. २६.9८)
-सौहित्य-न., गुडर्य तृक्तिः, 'मूत्रमार्गविशोधनार्थ चास्मै गुडसौहित्यं वितरेत्' ( सुचि. 6.३५)
-हरीतक्शियोग-पु., योग० वातरक्करोगेपूपयुञ्यते (सुचि. 4.9२)
गुडाक्षरशाय-पु., वन्स्पति० अक्षोटः (रा. ११.८२) गुडापूप-पु., भक्ष्य० सोमालकम् (असंड. ८ इन्दु:) गुडाश्रय-पु., वसस्पति० अक्षोटः (घ. ५.₹०) गुडिका-स्री., गुटिकारूपमून्रस्सर्का (मुड, प9.9\%) गुड्रचिका-खी., वनसपति० गुइ़ची ( घ. १.५)
गुडूची-म्री., वनसपति० बयःस्थापनगणे घुकं द़क्यम्
(चस्. . 8.96 )
गुणाः-लिक्ता कषाया कटुः (स्वानुविपाका म. पा.)
उष्णा पित्तमेद़ःशोषण्याडsयुज्या मेष्या संग्रही बल्या त्रिदोषघी रसायनी जन्तुरकारां:कुष्ठउ्वरतृष्णापाण्डुबातरक,च्छर्दिम्भेहक पलितनाशिनी च (घ. १.१) तृसिमी स्तम्यशोधमी
(घसू. ४.११-१२)
ढा़ाहम्रशमनी ( चसू. ४.१७) न्रण्शोधनी
(सुस्, ३८. $\ddagger-6)$
दीपनी (असंसू. १३) कामलाघ्नी
(असंसू, १२,८२)
गुदूचीपन्नं कफजे व्रणे आचछादनार्थमुपयुज्यते
(सुचि. 9.994 )
गुड्रीतानः गुडूचीप्रभवसन्तुः अणसीवनार्थमुपयुज्यते (स्स्. $24 . २ ०-२ 9$ )
हिं.- गिलोय, गुलंचा.
म.-गुळ्ठबेल.
गु. -गलो, गडो.
बं.-गुलंच.
त.- चीन्तिल.
फा.-गलोय.
गुड्च्याद्यिण-पु., दृव्यगण० गुन्रूपीयद्यकरिट्रधानकारक्तच्द्ननानि, गुणाः-पिच्च हैंम्मघ्नो उरच्छहर्देदाहतुफ्याझोडीिकृच (अह्टसू. 94.7६)
गुड्रच्यद्विधृत-न., पृत० गुडूचीपिष्पलीमूर्वाहरिदा-ब्रेयसीवचानिद्यिश्धिकाकासमर्देपाठाचित्रकनागरेल्ये-

तानि द्वृ्याणि चतुर्गुणे जले आपादभागशेषंप पक्खा तत्समे सर्पिंश्र संमिश्यय अथाविधि सिंद्ध क्रुर्यात् । एतदुल्मश्वासक्षयकासनाशनमू
(चचि. १८.१६११-१६२)
गुडोन्र्रवा-स्री., गुडविकार० रार्करा, गुड्वविकृतत्वाप्
(रा. १४.१५९)
गुद्धु डायन-न., गुडगुडेत्यच्यक्षराबद्व पार्श्वर्यूले लक्षणविशोपः ( मुड, ४२.११८) गुख्डगुडा इति अब्यक्तानुकरणपरः शबद्ध
गुण-पु., पदार्थ० तह्धक्षणं-दृव्यकर्मभिन्वत्वे सति सामान्यवान् गुणः, 'समवायी तु निश्रेष्ट: कारणं गुणः ' (चसू. १.५१) द्व्याश्रित इृन्न्रियम्राह्यो र्परसादिकः पदार्थः (सुसू. ४६. प१४) 'अर्था... विषया गुणाः' (चश्रा. १.३१) घर्मः
(अंहसू. 8.4)
गुणनामानि संख्या च-'सार्था गुर्वाद्यो बुद्दि: प्रयत्लान्ताः पराद़यः। गुणाः प्रोक्ताः
(चसू. १.४९)
आयुरेंदे विंशतिगुणाः-गुर्लघुरीतोषणास्तिग्धरूक्ष-मन्दुतीक्ष्णस्थिरसरम्टदुकठिनविशाद्दिपिच्छिलश्कक्ष्रणसरसूक्ष्मस्थूलसान्द्रदवाः (चशा. ६.१०) रसबीर्येविपाकानामपि गुणसंज्ञा (अहृसू, ऽ.२२ हे)
नानाद्वृ्याध्रिता गुणाः-कर्मभिरनुमीयन्ते
(सुसू. ४६. प१४)
सांख्ये त्रयो गुणाः सच्चं रजसमश्रेति
( सुशा. १.३)
'सर्चं रजस्तमश्रेति त्रयः प्रोक्ता महागुणाः'
(अह्टस . १)
आयुरैंदे सांख्ये च गुण-गुणिनोः परमार्थतो भेदो नास्त्येव (चशा. १.६४ चक.)
शारीरधातचो मलाश्यापि गुणा इॅ्युच्यन्ते (चशा. ६.१७)
प्रसादः उतकृष्टो भागः (सुड. १.२०)
फलं विसंज्ञः पश्रिमे रोते नप्टकर्मक्रियागुणाः
(सुड. ૪८.१२)
अणिमादिसिद्धि०, स्वभाबो वा (सुड. ६०.२०) आकाशादिभूतम , ...' स गुणोपादानकालेडन्तरिक्षं पूर्वंतरमन्येक्यो गुणेक्य उपादन्ते. ...।'
(चशा. ४.८)
रज्नुः, सून्र वा (सुड. १.9९)

प्रमाणं, संख्याया आवृत्या घर्धनम्, यथा द्विगुणं द्विप्रमाणम् (अहक. ६.१५)
अप्रधानः (चक, १२.४४)
सढ़णः ( सुसू. . 80.90 )
-कर्णिका-ब़ी., वनस्पति० इन्द्रवारणणी (रा. ३.३७१)
-म्रहण-न., भूतग्रहणम् ( चशा. ४.८ )
-त्रय-न., सचरजजसमांसि (असंसू. २१,३२)
-म्रिया-बी., वनस्पति० दन्ती (घ. १.२२३) अविविषा (घ. १.99)
-विनिक्षेप-पु., गुणपरिमाणम् (चवि. ८.१९)
-संपद्-न्बी., उत्कृष्टगुणता (चसू. १.१३३)
-सम्पन्न-वि, इटै रसगन्धसपशीवणैहुपेतम् (अब्नम्प) ( घुसू. ૪६, ૪૪६)
-सार-पु., न., गुणोल्कर्षः ( अह्लू. ९.१५)
-सू-की., बनस्पति॰ कार्पासी (रा. परि. ४.४५) गुणाङ्य-पु., वनस्पति॰ अक्षोटः (रा. ३.३८४) गुणन्तराधान-न., संरकारः (चवि. १.२१ (२) गुणिन्-पु.गुणयुक्तः भूतरूप्वुणवानात्मा (चशा. ४.८) गुणोज्ज्नला-बी., बनस्पति॰ यूधिका (ध. ५.१४८)
गुण्ठ-पु., चनस्पति॰ कतृण्तम् (घ. १.८३)
अह. बृत्ततुणः कुदगुण्ठिका (अहसू. १५.२४)
गुण्ड-पु., बनस्पवि० अयं वृत्तस्यूलल्युभुदेनेन त्रिधा, स्यूल्सुु अधिकगुणः, गुणाः-मधुरः रीतः कफपित्तमः अतिसारदाहरक्षहरः (रापरि. ८.६०)
-कन्द-पु., वनस्पति० गुणाः-अल्पमधुरः कवायः रीतोडतिखरो रक्षपित्तदा़ाए्रमापद्:
(रापरि. ८.६₹)
(गुण्डा)-ब्री., त्नस्पति॰ गुण्डासिनी (रापरि. ८.६६) गुण्डाए्य-पु., बनस्पति॰ स्नही (रा. ८.३५५)
गुण्डाला-ब्री., बनस्पति० गुणाः-क्टुस्तित्कोण्णा शोफम्रणविनाशिनी (रापरि, ५.४२)
गुण्डासिनी-स्री., बनस्पति॰ गुणाः-कटुस्तिक्ता उष्णा पित्त्री दाहध्रमनणदूपश्वयधुमी च
( रापरि, ८.६६)
गुण्डूरूकी-ब्बी., बनस्पति० चीहिः (रा. १६.९s)
गुण्ड्रग्रन्थि-प., बनस्पति॰ मुस्ता (रा. ६.५८)
गुद-न., शारीर० गोदते सेलति घलति बा अपानवायुरनेन इति गुदुम्। द्रश्राणायतनेष्वेकम् (चसू. २९.३) बहिम्भुखस्रोतसामेकम् ( मुशा. ५.9०) मर्म०


न्र्रविबद्ध मर्धपश्ञान्रुलम् ( डुनि. २,५) प्त्दक्र-
श्लेप्मग्रसाद़ाज्ञायते ( गुशा. ૪.२६-२७) उत्तर-
गुद्रमधर्गुदमिलस्य हैं भागौ (चशा. 6.90 )
-किट्ह-पु., रोग० बालरोगः, अहिपूतन:
(र. २२.9४6)
-कील-पु., धरोोरोगः ( ( ुसू. ४६.३०6)
-कुट्ह-पु., रोग० बाहरोगः अहिप्युतनः ( असंउ. २)
-क्षणन-न., लक्षण० गुद़नाशनम् (चचि. १४.९)
-ग्रह-पु., लक्षण० बस्तावभिहते संभवदेकें लक्षणम् (चसि. ९.६)
गुदे बातवेदना (च₹.9०.१6)
-ज-न., अर्शोंरोगः ( असंसू. १२.४s)
-निष्क्रमण-न., लक्षण० गुदादाहिरागमनम्
(चवि. ५.१३)
-निस्सरण-न., लक्षण० गुद़्र्रंशः
(चचि. १९.४२)
-परिकर्तन-न., लक्षण० गुद़स सर्षतः कर्तनवद् बेद्ना ( सुचि. ३र.6)
-परिम्रंशा-पु., रोग० गुदद्रंशः (र. १६.४१)
-पाक-पु., रोग० चत्वार्रिंत्रिप्तविकरेण्वेक: (चसू. २०.१४) रकमदोपजरोगेप्वेक:
(चसू. २८.१२)
-पार्श्व-परिव. पु., गुद़समीपभागः ( सुनि. ४.९)
-अ्रंशा-पु., रोग० गुद्स स्वस्थाना₹्ध्युतिः, अरीतिबातविकारेष्वेकः ( चसू. २०.११) मध्यममार्गजो विकारः (चसू, ११.४ऽ) तत्र चिकिस्सा-गुद्ध स्विन्नं स्नेहाग्यक्षं, प्रवेशयेत्। वायोर्विनिर्गामाथं मध्यच्छिदेण चर्मणा गोफणाबन्ध कारयेत्। मुरुर्मुड्रः स्वेदः कार्यः। मछत्पब्लमूलसिद्धं तैलं पानान्यद्वाथै यथाबलं प्रयोजयेत् ( बुचि. २०.६१-६₹)
-मण्डल-न., गुदं परितो भागः ( युचि. ८.२૪)
-मर्मन्न्न., उदरमर्म ( सुरा. ६.६)
अधरगुदस्थानं येन पुरीषं निष्कामति

$$
\text { ( चशा. ५. } 90 \text { चक.) }
$$

मांसमर्म, ' गुदरोहितानि ... मांसमर्मोणि’
( मुशा. ६.6)
सद्यः प्राणहरं मर्म ( युशा. ६.९)
पतद्वेकमेत्र चतुरस्गुलें च ( सुरा, ६.२५)
-चलि-स्री., गुदस्थिता वल्यः, अण्यर्घान्दुलान्तर-
सम्भूताः प्रवादणी विसज़नी संचरणी चेति - तित्र:

चतुर تुलायताः सर्वास्तियेगेकाछझुलोचिक्रिताः। प्रथमा
तु गुदौष्टाद हुरुलमान्रैब (सुनि. २.4)
-वलीमुख-न., गुद्वल्या द्वारम् (असंसू. २८)
-विद्व-न., गुदस्य चछेन्दः ( युचि. ५.३६)
-शूल्ठ-पु., न., लक्षण० सातत्येन गुदुपीडा (चनि, 9३.४१)
-शोध-पु., लक्षण० गुद्श्वयथुः (चसू, र५.४०.)
-श्वयधु-पु., लक्षण० गुद्रोथः (चचि. १४,६२)
-स्तम्म-पु., लक्षण० गुदुस्तनधर्वम् (चसि., ६.८१)
-स्रय-पु., लक्षण० गुदात्त्तावः (अहुस्, १६.३१)
-स्नाव-पु., गुदमार्गोण जलादे: साव:
(चचि. १३.૪७)
गुदाछ़्धुर-पु., रोग० अरोरोगोगः (र. १२.८२)
गुदार्ति-बी., गुदगुलः (असंसू, २०.१३) अशीतिवावविकारेष्वेकः (चसू. २०.११)
गुदालय-वि., पुद़ एव आल्यः स्थानं यस्य सः (अपानो वायुः) (सुनि. १.३)
गुदाश्रयरोग-बि., गुदस्थानाश्रितरोगाः अरोंभगन्दराहिपूतनाद्यः (सुनि. १.२०)
गुदास्थि-न., अस्थि० ( सुशा. ५.१९)
गुद्सिविवर-न., गुदास्थिसंबन्धि चिवरम्
( सुनि. ३.१९)
तन्र स्थिता अवयना बस्तिः, बस्तिशिरः, पौरूषं वृषणं गुदामिल्येवमाद्यः (सुनि. ₹.१९)
वत्संबन्धीन्यस्थीनि पब्व श्रोण्यस्थीनि
( सुग़ा. ५.१९)
गुदोत्तर-न., गुद्स्योत्तरभागः (चशा. ₹.₹)
गुदोपलेप-पु., गुददुप्टिः (चचि. १५.२०६)
गुदस्य्योपलिकत्वम्, मलेन गुदा़ावरोधः
(सुसू, ૪2.90 (9)
गुदौप्व-पु., शारीर० प्रमाणं- रोमान्तेम्यो यवाध्यर्धः '
अर्धान्तुल्मस्य प्रमाणमिल्यर्थः (मुनि. २.६)
गुन्द्र-पु., गुन्दा (भाप्रनि.)
(गुन्द्रा )-त्री., दर्भ००, कुराः (ध. ૪.१३३)
तृणजातिः (असंड, ४૪ इन्दु.)
रक्षपिच्ते प्रलेपार्थम् (चचि, ४.१०३)
जलतृणः परका (दे;) शार इ्त्यपरे, पद्णरकः (अहु;)
गुच्छुपुण्विकति केचित् (सुसू. ३२.६) मून्रविरे-
चनीयगणे एकं द्ध्य्यम् (चस्, ४.१५)
पट्टोरकमेद्यः (सुचि.-३し.३१)
पद्वरकभेद्: भद्भभुसा (युचि. १७.६)
गुलुखः (चसू. ४.१२ चक्र)

गुन्द्रा-स्री., (घ. ४.१३३) मृदुद्र्भः
-मस्मन्-न,, योग० गुन्द्धां मनःशिलां हरतालं चैकीकृत्य द्यग्या साघित भस्म यच उपदृंशविसर्पणां रमनम् (सुचि. १९.,४६-४७)
गुपित-बिं., आकुलीकृतम् ( सुड. ४२.५-६)
च्याकुलितम्, परस्परमतिकान्तम् (सुचि. २.६२)
गुत-वि., रक्षितम् (असंसू. द)
(गुत्ता)-ब्री,, वनस्पति० कपिकच्छूः (रा.३.२०१)
-गन्धि-न., वनस्पति० एुलयालुकम्
(रा. ४.१३४)
-फल-न., कपिकच्हृफलम् (सुउ. ४६.२₹)
स्नेह-पु., वनस्पति॰ अछेलः (रा. २, ३८३)
हद्दय-वि., विपष्नै रक्षितहुद्यः म्रच्छादितह्हदयः
(सुक. १.द५)
गुति-ल्री., मत्रादिना पिशाचादिम्यो रक्षा
(चबि, ३.१५)
गुरडक-पु., बनस्पति० मीहि: (रा. १६.११४)
गुरु-पु., गुणविशेषः पृथिनीसोमगुणभूयिष्टोsल्यु:
(चशा, ६.90)
यस्य द्ध्यस्य बृंदणे शाक्चिः स गुहः
(ह. अहसू. १.१८)
अयमझ्निगुणविपरीतत्त्वाद्निमान्द्यकरः
(असंसू. ११.)
भ्रं चिरपाकी ( सुसू. ४५.१९८)
गुणतः पाकतश्र यद्बौरवकरं तद्रव्यम् (सुउ, प्र०.३०) तस्य कर्माणि अम्निसादोपलेपबल़ोप-
चयतर्पणवृंहणानि ( सुसू, ४६.५१6)
महान् (अह्टस. . १२.6१)
अध्यापकः उपद्रेकः (चनि. 6.9०)
मातृपितृप्रभृतयः ( सुज, ४१.५, )
भूताधिपतिः (असंड. 6)
बनस्पति० रिंशपा (ध. ५.१२१)
कपिकच्छूः (रा. ३.२०१)
खनिज० कड्राम् (घ. ६.१३)
-कोष्ट-वि., क्रकोष्ठ:, मलपूर्णकोष्टः (चसि. 6.6)
-ात्रता-ब्री., गात्राणां गौरवम्, विंशतिश्लेष्म-
विकारेण्वेकः (चसू. २०.१७)
-गात्रत्व-न., लक्षण० गात्राणां गुरुत्वम्
(चनि. १.३३)
-त्डण्डुला-ब्री., वनस्पति० नीहिः (रा. १६.११८)
ता-त्री., लक्षण० गुस्त्वम् (असंसू. ५.१६७)
-प्रदृत्ति-वि., गुरुस्बभाबम् (चवि, 6.१२७)
-प्रावरण-न., रह्धकादिप्रावरणं गुरुवेन परिहितं सन्निरमिकस्वेदेपोपयोगि (सुचि. ३२.१५)
-वीज-पु., वनस्पति० मसूरिका (रा. १६.१४४)
-भोजन-न., दुर्जरमनं तद्शानं वा (असंसू. १३)
-लाघबनन., गुरुत्वं ल्घुत्व च (सुसू. ४६.१३० चसू. २५.३४३)
-लाघवचिन्ता-ब्री., दृ्याणां गौरबलाघवविषयको
विचारः, स च अल्पबलमन्दुक्किग्रसुकुमारसुखो-
चितानां कृते आवइयकः (चसू. २७,२४₹)
-रालि-वनस्पति० घीद्हिः (रा. १६.९९)
-समुत्थान-वि., यत्संशोधनक्किएं शरीरं महता
प्रयत्नेन चिरेण च कालेन प्रकृतिं प्राष्नोति
(चबि. ८.१२७)
गुखु-वि., लक्षण० गौरवयुक्तम् ( सुचि. ५.३२)
गुरुवक-पु., बनस्पति० हीहिः ( रा. १६.१४४)
गुर्जरमण्डल-न., गुर्जरदेशः (र. ३.१६२)
गुर्वाक-पु., वनस्पति० पूयफलम् (ध. ३.३९)
गुर्वीफल-न., वनस्पति० पूरीफलम् (र. १६.१७-२₹)
लघुकपिकच्हूफलम् (र. १६.१८-२३)
गुलाल-पु., वनस्पति० भूतृणम् (र. ८.७३)
गुलिका-ल्री., कल्प० गुटिका गोलाकारं भैथज्यद्नव्यम्
(चचि. $94.9<\gamma$ )
-मुख-वि., गुलिकासहरामतीक्ष्णाआं मुखं यस्य
(अहुसू. 98.90)
गुल्डुच्छकन्द्-पु., वनस्पति० गुच्छाह्बक्दः
(रा. परि. ऽ.६१)
गुल्फ-पु., शारीर० पाद्जब्घ्योर्मध्ये स्थितः संधिभागः (चवि. <.906)
'द्रागुल्फतलयोः' ( सुशा. ५.३७)
एकं जालकम् (सुशा. प.१२ ड)
पथ्च स्रायवः (सुशा. ५.२९)
अस्थिसंघातः ( सुरा. ५.१६)
कर्ण-पु., गुल्फस्य कर्ण इव भागः ( सुचि. १८.२६)
-ग्रह-पु., गुल्फस्य ग्रहः अशीतिबातविकारेवेकः
(चसू. २०.११)
-मर्मन्न.न. सर्म० सक्थिमर्म ( सुशा. ६.६)
गुल्फसंघिस्थाने ( सुरा. ६.२४)
संधिमर्म० ( सुषा, ६.6) रुजाकरमर्म, 'गुल्फौ द्वौ..... कूर्चशिरांसि च रुजाकराणि जानीयाप्' ( सुराा. ६.२૪)

तन्र विद्दस्य सटधपादत्ता खअ्अता का
(सुशा. ६.२૪)
गुल्फमर्मणी हे (सुशा. ૬.१४)
एवद् द्रयमहुलग्रमाणम् (सुशा. ६.२८)
'सन्धिमरेंदें दूयद्नुलग्रमाणं चैकल्यकरं च
( सुशा. ६.२४ ड.)
-शाल-पु., लक्षण० गुल्फस्स शुलः (चसि, २,१६)
-रोग्र-पु., लक्षण०, गुल्फल्य शोष:
(चसि, २.१६)
संधि-पु., पाद्जङ्धयोर्मध्ये संधिः (असंशा.
७.१४) कोरजतीयः एकश्यलसंधि:, 'जानुगुल्फ-

बङ्वृणेथेकैकः (सुशा, ५.२६—२०)
-स्तम्भ-पु., लक्षण०, गुल्फस्य स्तम्भ:
गुल्फास्थि-न., अस्थि०, दे गुल्फास्थिनी ( सुशा. प.98)
गुल्म-पु., रोग० रक्तदोपजविकारेष्वेकः (चसू. २८. १२) हनाम्योरन्तरे संचारी वाsचलो वा चयापचयनान् यो ग्रन्थिः स गुल्मः (सुउ, ४२,૪) गुल्मव्यपदेशो, लोके तरलाहइयाव् गुल्मनिरुक्तिः "कुपितानिलमूलत्वाद् गुदमूलोदयादपि। गुल्मवद्वा विशालत्बाद् गुल्म इल्बभिघीयते" संहतिविरोपेण अर्शस्थिता मनुध्यवृक्षाव्यो गुल्मच्यपदेशां भजन्ते (सुड. Ү२.प-६ डवृहणः) गुब्यते वेप्टयतेडनेनेति गुल्म इृति हल्गयुधः (मा.) गुल्मोत्पत्तिः-तस्मिन् हि वक्षाधर्वंसे देहिनां नानादिक्ष विद्दवतामभिद्दवणतरणधावनम्लवनलक्छनाधैंदे़हविक्षोभणीः पुरा गुल्मोस्पत्तिरभूत्र । चनि. ८.११) संं्राहिः-मिप्याहारविह्हारतः प्रकुपिता बातादयो बस्तिनाभिपार्धह्द्ययेतु ग्रन्थिश पिणं गुल्म पझ्ञधा जनयन्ति (मा.) अयं वाहान्तरमेदेन द्विधा। तन्रान्तरगुल्मलक्षणानि-बस्तिकुक्षिह्हर्प्लीह्नां चेद्नाऽकिवर्णाबड्लानां च अंशो वेगानामम्रवृत्तिश्र (असंनि, ११.૪६) बहिर्गुल्मलक्षणानि-कोष्हाज्रेपु नातिस्ताबकाशास्य वैनण्यं बहिरधिकमुन्नतता च (अस्रंनि. ११.४७) पूर्वरूपम्-अनबाभिल्यणमरोचकाविपाकाबम्निवैषम्यं विदाहो भुक्तस्य पाककाले चायुक्या छर्दिख़्नारश्र, वातमूनपुरीपवेगानां चाप्रादुर्भागः प्रादुर्भूतानां चाप्रवृत्तिरीषदागमनं वा, वातसूलाटोपान्त्रकूजनापरिहर्षणातिथृत्तपुरीषता $ง$ नुमुक्षादौर्बल्यानि सौहिल्यस्य चासहव्वम् (चनि. ३.१५)


लक्षणम्-स्वहेत्यिभ: प्रकुपितो वार्युर्माह्होतोऽनुप्रविइस रौष्ष्यात्कठिनीभूतमाढ़ुल्य पिण्डितोऽग्स्थानं करोति स शूलग्मुपजनयति ग्रन्थींश्रामेकविधान्। मुडुं राधमति मुतुरलपल्वमापयवे। अनियतविकुलाणुवेद्नश्र भवति। मुहुः पिपीलिकासंम्रचार इ्वाझ्देपु तोदभेदस्फुरणागामसंकोचसुषिद्विभ्वलयो द्यबतुलंतदाssतुरः सूच्येय शाङ्जेवेबभिसंबिद्दूमात्मानें मन्यते। दिवसान्ते ज्र्यंते। शुण्यति घाsस्यमस्य। उच्छ्घासश्रोपरुण्यते हृप्यन्ति च रोमाणि वेद्नायाः प्रादुन भांवे। अयं बातगुल्मः। पित्तगुल्मे तु स्वहेतुभिः प्रकुपितं वित्तं मारतेन सह प्रकोपसापयते। पित्तं त्वेनं विदृति कुष्षौ हद्युरसि कण्टे च। स दल्ममानः सधूममिवोदारमुद्रिर्यम्ल्रच्धितम् । गुल्माबकाशश्रास्य ददबते दूयते धूप्यते ऊ.्मायते स्विद्यति क्विद्यति शिभिल इच स्पर्शासहोड्परोमाचश्च भबति। हरित्हारिद्यव्ब्नख़नयनवदनमूत्रपुरीषश्र भवति। कफगुल्मे स्वहेतुभिः प्रक्रुपित: र्रेप्मा मारतेन सह् कुप्यति। स रीवज्नरविशेषा-रोचकाविपाकाइमर्वहद्दोगचच्छार्दिनिम्ललससस्तिमिलगौरखशिरोभितावानुपजनयति। श्रेल्यं त्वङ्न्नखादिपु सांनिपातिकगुल्मस्तु त्रिदोपहेत्उलिब्मसंनिपाते भवति । स विल्द्दोपक्रमत्वादूसाध्यः। शोणितगुल्मस्तु खिया एु भवति। (चनि. ३.१३) अनुपश्रायः-वातगुल्मे रुक्षं कपायतिक्ति कडु च नोषदोवेते (चचि. ५.११) उपदनखा:-वातगुल्मे छीहाटोपान्रक्षननावि पाकोदावर्तारमद्ममन्याशिरःशान्द्वयूलघझरोगा:, पित्तगुल्मे जरभ्रमदृवधुपिपासागलतालुमुखरोषप्रमोहविड्भेदाश्र, कफ्गुल्मे कासश्वासपत्रतिइयायराजयक्षाणश्य (चनि. ૪) असाध्यलक्षणम्- गूलाटोपान्त्रकूजनढ़ौर्बेल्यनखैवैव-णर्याहचिह्हद्रासकासातिज्वरतृष्णातन्द्राश्रतिशयायसहितो गुल्मो न सिष्यति (चचि. ५.१६९-१७१) गुल्म-रक्फगुल्मयोर्मेदः-गुल्मस्य पाको नास्ति। स खंप्तु उद्रुदवघयं याति । रक्तजानां पाको भवति
 चिकिस्सासून्रम्-गुल्मेधाल्ययिके कर्मणि बानचिकिस्सितं ं प्रणयेश्र। स्लेइस्येद़ौ वातहैरौ। सनेहोपसंहितिं च मृदुविरेचनं बर्सींश्राम्बच्वणमझधुराँथ रसान् ्युक्याडचचारयेत् (चनि, ३.१६) रक्तगुल्मः शारुसाध्यः, 'मासे ब्यतीते दश़े च्रिकिस्सः' (चचि, ५.9९)
-केतु-पु., चनस्पति० अम्लवेतसः (रा. ६.१४८)
चिकित्सित-न., अभ्याय० (चचि. ५.१)
-निद्धान-न., घध्याय० (चनि. ३.१)
-मूल-न., बनस्पति॰ आर्द्रकम् (रा. ६.१३२)
-बह्धी-ब्री., वनस्पति॰ सोमवह्धी ( रापरि. ₹.३)
गुल्मक-पु., घनस्पति० करवीरः (ध. ४.२)
गुल्मावकाश-पु., गुल्मस्साबकाशः स्थान प्रदेशो बा
गुह-पु., कुमारः कार्तिकेयः गृहति रक्षति देबसेन्नामिति गुदः ( काचिबाल्यहचि.) खेवीप्रहस भ्राता (काचिवाबग्यदृचि.)
( गुहा )-ब्री., वनस्पति० पृश्निपर्णी (घ. १.९०) ( सुक. ८.49३) शालिपणीं (रा. ૪.११२) (सुक. ६.₹ ड) गुहा-ब्बी., ( व. १.९०)
-शय-वि., गुहासु निवसम्बन्यः प्राणी (घ. परि. ६.६) सिंहब्याघ्रवृकतरक्षश्कृनीपिमार्जारग्रालालमृरोर्बोलकम्रभृत्तः ( मुसू. ४६., २-७३)
गुणाः-सधुर उण्णः स्विरघो गुरुबल्यो वातझो गुद्यनेत्रविकारमश्र ( च. परि, ६.६)
गुह्य-न., गुदं गुद्यं गोपनीयं बस्तादिना इति गुद्य, तत्समीपभागो बा (अह्हस् . ५.५८)
-पश-पु., चनस्पति० पिप्पलः (घ. ५.५९)
-बीज-पु., बनस्पति॰ भूतृणम् ( रा. ८.७३)
-रोग-पु., गुल्मभागे जायमाना उपदंशम्रद्रादयों रोगा: (र. १२.-१८)
संपाप्तिः संख्या च-सुट्टिदन्ननसोत्वीडादिभिर्दुधा दोषा गुलंगता उपदंशादीज्त अ्रयोर्विरतिरोगान
 सर्षपिकावमन्थौ कुम्मिकाइल्बन्युत्तमा पुक्करिका संग्यूडपिटिका मृद्वितम्हीळिका ग्रयितं निवृत्तम₹परिका निर्द्दमणि: स्पर्शहानिः शातपोनकस्वक्वाकमांसपाकासूगर्गयदं मांसार्डुदे विद्धधिसिएकालका ह्लाद्यः (असंड. ३द) तत्र
 शोषा एकोनर्निंशतिः सी द्रमुपाचरिताः कृच्छ्रेण साध्या: ( असंड. ३८)
-रोगप्रतिपेध-पु., अध्याय० (अहड. ३४)
-विज्ञान-न., लक्षण० गुम्तस गूट्स विज्ञानम्

-वेदना-श्री.. लक्षण० पायुतृषणमेहनानां रूलम्
(अद्दसू. Ү.१९)

गुल्यक-पु., देवबोनि० (चबि, ₹.6 (₹)
गूढ-वि., गुष्तम् (चशा. ऽ.49)
-पत्र- पु., वमस्पति० करोरः (ब. ५.९९) अळ्छोटः (रा. ३,३८३)
-पुप्प-पु., वनस्पति० ब्रकुलः (ध. ५.१५४) सप्तपर्णः ( व, ३.८०)
-मद्ध्रिका-त्री., वनस्पति० अस्झेटः (रा, ९.३८३)
-मूल-बि., भूमिगुषमूलः कन्दाद्विः ( सुड. Ү२.५-६)
-मूलोद्य-वि., गूडमूलः गुपकारणात् उत्पत्तिर्यस्स ( सुउ, ४२.५-६)
-लिद्ञ-वि., अन्यक्तलक्षणो ( रोगः) (चवि, ४, ८)
-संधि-वि., गुसः संधिर्यस्य सः दीर्घायुल्डक्षणेषवेंकं लक्षणम् (सुसू. ३५.५)
-सिर-षि., गुपाः सिरा सस्य स: दीर्घायुर्लक्षणानामन्यतमम् ( सुसू. ३५.५)
सायु-वि., गुठाः सायवो मस्य सः दीर्घायुर्लेक्षणानामन्यतमम् (सुस. ३५.५)
गुढ़ास्थिसंधि-वि., गुसास्थिसंधिः (सुसू, ३५.१६)
ग्रक-पु., समण्डयदौदृनः (चचि. २०.२८)
ग्रुजन-न., वनस्पति॰ मूलकविरोषः; तस्य गुणाः-तिच्त कटूषणं गुरु दुर्गन्धि कटुविपाकि रच्यं दीपनं हुद्यं कफनातमं गुल्मश्नम् (घ. ४.३७)
रत्रमूलकम् ( चक. १.२५)
लहुनः ( घ. ૪.६६)
रसोनभेदी: ( सुड. प६.१४•)
गृध्जनक-न., शाक० रसोनकसहरां झोमाझनं वा
(चचि. १२.६२)
पलाण्डुभेदः (चचि. १४.२०२)
लोहितपलाण्डु; (चचि. १७.१३१)
स्वल्पनालपन्रः पलाण्डुः, अयं ग्राद्दी तीक्ष्णो वात-
श्लेभ्मार्शः सु हितोऽपिच्तिनां स्वेद्नाभ्यवद्दारार्थ हितः
(चसू. २6.१6\%) दू० 'पलाण्डु'
गृद्दि-स्री., गर्धनमू, अभिलाषः (रसेपु)
(चचि. १५.६२)
गृध्न-वि., ब्रुधः, लोल्रुप (चनि. ४.4०)
गृध्र-पु., पक्षि० गृध्यति अभिकांक्षति मांसमिति गृधः, प्रसह्ववर्गीयः (धपरि. ६.१४) प्रतुद़वर्गीय: (रापरि. ७.३) बातग्रकृतिकः मांसारी (सुशा. ૪.६७) अयं योजनहश्टिः (सुसू. ४६.७૪;) अस्य मांसं शोषिणे बृंहणाथ्थ देयम् (स्रसू. ४१.३६) गुणाः-मधुर उष्गः स्बिग्ध:
 सोषोग्मादश्रुक्रक्षथसकाव्द्रिगोशेद्नु: (धपरि. ६.१४) तस्य पुरीपं पक्धशोधन्न दारणं
 मुपयुज्यते (असंड. ३५) बसा तिमिररोगेष्वक्ञनार्थमुपयुज्यते (सुड. 96.३५)
-क्षार-पु., बिपद्विग्धनिदेद्ध प्रतिसारणाथंमुपयोज्य:
(असंड. ४०)
-गन्धित्व-न., गुफकरेवतीलक्षण् (असंड. ३)
-नखी-ख्री., वनस्पषि० बदरी (३८, ५३)
-पत्रा-स्ली., वनस्पति० अूम्रपश्ना (रापरि. ५.८)
-सुखयन्त्र-न., स्बस्तिकग्न्त्र० गृध्रमुखसदृं यन्रम्न ( सुस्स, 6.90)
गुध्रसी-खी., रोग० अशीतितावविकारेवेक:
(चस्. २०.११)
संभाषिः-प्रकुपितो वायु: सक्षनः कण्डरामाध्रिस्य सक्यनः क्षें निगृल्राति (सुनि. १.७४) वावेन वातः्लेब्मोन्नचेन गृधसी द्विधा (चचि. २८.५०) रूपम्-सक्ट्नः क्षेपनिम्रहृणं स्तम्भरुक्तोदादिलक्षण कमात् स्किकटिपृष्टोरुजानुज़्धापददेरोधु अवति (चचि. २く.५६) तन्र वातजगृधसीलक्षणमम् - ज्ञानुकटचूरूंधीनां स्फुरणं। स्तवधता तोद्श (मा;) बातश्लेव्मजगृधसी-लक्षणानि-तन्द्धा गौरवं वह्विमार्दवंव भक्तद्वेषश्व (मा.) गृध्राणी-स्री., बनस्पति० धूम्रपन्ना (रा. पारि. ५.८) गृष्टि-ल्री., वनस्पति० काइसरी (रा. ९.१४6)

वाराहीकन्द्धः (घ. ४.९2)
एकवारम्रसूता गौः (चचि. ८.४३) सकृद् एकवारं यर्भ गुह्लाति इति गुश्:ि:
गृम्टिका-त्री., वनस्पति० वाराहीकम्द्: (घ. ४.९२) गृह-न., निबाखस्धल्नम् ( चरा. १.૪₹)
-कल्या-ब्नी., वनस्पति० कुमारी

> (र. ११.२१-३२) (रापरि. ५.१०)
-कपोत-पु., पारावतः (असंड, ४३)
-कार-पु., गृहं करोक्ति रचयति, सः (चशा. १.४३)
-कुनक्रुट-पु., ग्राम्यकुक कुटः ( सुचि. ऽ.१9)
-कुलिए-पु., प्रतुद्पक्षे०, पुण्डूचटकः अ्रामचटको वा (सुसू. ૪६.६७)
-गोधिका-स्ली., प्राणि० पह्ही (मा.) तस्या देश-लक्षणानि-स्वेद्सोदः श्वय्र्धुर्दाहः ह्त्पीक्षा मन्थिसंभवश्य ( चचि, २३. १५६) (असंब्ठ, ४३)

बरमठीकृतं मुण्मयं गुहुपचाराव् लक्षणया गृरगोधिकेस्युच्यते, इदं पयसि निर्बापित प्रीतं च छर्दि़िमामम् ( मुड, ४९.३१)
-गोपिक-बी., प्राणि० पह्ही, गृहगोधिका
( सुड. $9<.9 \gamma-96$ )
-गोलिका-ब्री., प्राणि० पЕ्दी, गृहगोधिका
(असंड. ૪३)
-दुुम-पु., बनस्पति० शाकः गुहनिर्मोणोपयोगिदारुविशिशत्वाद्यंय गृहुुम इति सुण्ड ब्यपदिइयते
( रापरि. ९.६)
-धूप-प., ध्रकलल्प० ( काकत्प १.)
-धूप-पु., भागारधुम ( चसू. ₹.५)
गृहे महानसाद़ी भिन्युपरि संचितो धुमः
(चचि. 6.く6)
गृहीतगर्भा-वि., लधधगर्भा ( सुशा. ४.२૪)
गेयम्रिय-पु., बनस्पति० मुद्ररः (रापरि. १०.२२)
गेहधूम-प., गृहधूम: (र. २२.१५८)
गैरिक-न., खनिज॰ गिरौ पर्यंते भंबति इटि गैरिकम्, मृत्तिकाभेदः (चसू, १,७०)
रोणितास्थापनतणे (चस्. ૪.9е)
गैरिकम्, पापाणैरैरिंक च, तत्र सुवर्णैनैरिकं स्तिग्ध शोणितवर्ण च पाषाणनैरिकिं कहिनंत्राम्रवर्णाक्रम् । गुणा:-सुवर्णौरिकंक मधुरं स्रिग्धं नेश्यं कषायं रकपित्तम्न हिभ्माबमिषिपझं च पाषाणरैरिकमपि पुतदुण्युकंत परं तत्र मात्राइल्पीयसी, गारां दुग्धैर्भावितं गैरिकंक डुध्बिमाप्नोति। गैरिकं तु स्वयमेव सत्चसूपं भव्वति। अतसस्य सच्चपातनस्याइझ्यकता नार्सीति नन्दिमतं बाग्भटसंमतम्, एवह्विषये मतान्तरम क्षारयकक्षारादयोडम्ला जम्बीराद्यस्तै: खिन्नाहैरिरकात्सचं बहिरागचछेत्। गैरिकसचं लोहमेव भवतीति बृद्यंकेतः (र. ३.५३)
पारदक्कर्मण्युपयुक्ते ब्वहोपरसेण्वेक दण्यम्
(र. ३.१)
बिसरें (चचि. २१.८२) कुषे (चसू. ३.५) च प्रदेद्वाथं, रत्तवित्ते (चचि. ४.५₹) पिपासाद्वाहामनाथं सम्यव्दग्धे ( युसू. १२.२₹) आहेपनार्थ सिरोल्पाते चाझ्ञनाध्थमुपयुज्यते
( सुउ. १२.१७)
सनिज० मुवर्णम् ( रा. १३.१)
( गैरिका)-बी., ल्लनिज० गैरिकं मृद्दिशोष:
( उचि. २५.३८)

गैरिकाक्ष-पु., बनस्पति० जलमथूकः (रा. ११.५३)
गैरिकोदक्मतीकाश-वि., गैरिकमिश्रजलवत् पाण्ड्रलोहितम् ( युसू. १४.२१)
गो-पु., ब्री., प्राणि० गच्छति प्राप्लोति प्राणिवर्ों श्रैध्यम् इति गौःः (चसू. . २७.२५) कफम्रमृतिः ( (सुरा, ४.७६) ग्राम्यपश्नामन्यतमः (सुसू. ४६.८५) गोदुग्धगुणाः-क्षीरवंगेडsयम् (चसू. २५.३८) मधुरं रसपाकयोः झीतं स्रिभंध गुरु बातपित्तमं जीवनीयं रसायने रकपित्तिहरमल्पाभिष्यन्द्धि च
 करमल्यन्तरूच्यं कान्तिकरमोजोर्धंक श्येतर्वर्णगवां बातमं कृव्णानां पित्तम रक्रानां कफमें च (घ. ६.१६૪) दृधिगुणाः-विपाके मधुरं स्विर्बं दीपनं बलवर्वंन रूं्यं बातापहं च (ससू. र५. ६८-६८ ) ग्राहि (घ. ६.१९०) घूततुणाः-सर्षिषामध्यम् (चसू. २५.३८) विपाके मधुरं बातपित्तमं चधुप्यं बल्यं विपमं च (सुसू. रे.९6) शीतं हचं मेख्यं दीपनं बृष्यं (घ. ६.१४६) तद्दिविधम् क्षीरोर्थ द्च्युत्थं च ( मुचि. ३१.૪. ड. ) मांसगुणाः-मृगमांसेप्वहिततमम् (चसु. २५.३९) गुरु (चसु. ५.११) इदं केखलबातेपु पीनसविपमज्वरगुक्ककासभ्रमाल्यत्रिमांसक्षये हु हितम् (चसू. २७.७२) गोमूत्र-गुणाः-सधुरं कृमिमें कण्दूमुदरे हितम् (चसू. १.१०9) सौल्ये उपयुज्यमानेवेकें नव्यम् ( डुसू. १५.३२) कुष्य (चसू. ३.११) शिरोंबिरेचनं ( सुसू. ३९.६) कड तिंक सक्षारमुण्गं तीष्षंग लचु लेखनं सरं दीपने मेघंयं पित्तकरं कफनातमं स्वयद्दोप्हरं (घ. ६.४८e) पाचनं (असंसू. ६.१४२) शूलग्गुल्मोद्रानाइमं ( सुसू . ४५.२२०) विरेकास्थापनादियदपपयुज्यते मूत्रत्रयोगसाघये पु प्रयोजयेत् (कुसू. ४५.२२००२२१) मेद्वि (असंसू, ६.१४३) गोपित्तगुणाः-क्धादिपु प्रदेछार्थभुपुपुज्यते ( चसू. ३.६) इदमुन्मादे नस्याॅ्थेऽनाॅथे चोपयुज्यते ( चचि. ५.६७) एवस्सिदूं वैलभपम्मारे पानाम्यइग्रोपूपयुक्कम्

> (सुउ. ६१.२૪-२५)

सौराप्र्रीसन्तपातनार्थमुपयुक्रम् (र. ३.७३) गोरोमगुणाः-धूपनार्थम् (काध्पक्ल्य. १) अस्यान्त्र्र्मद्र्ध भस्म हिकारामनार्थ क्षौद्दोपेतं लिब्यात् ( सुड. ५०.२०) शकृदुणाः-गोशक्हद्सः

रक्तपिते उपयुक्तः (चचि. ४.६२) मूषकविषे उपयुक्तम् (सुक, 6.३८) अलननद्नव्यपेषणार्थसुपयुज्यते (सुड. १७.११-१२) शिरोविरेचनदृब्येध्वेकम् (सुसू. ३९.६) धृश्यिकस्य तीक्ष्षणमध्यविषे सुखोषगं गोमयं स्वेदानार्थमुपयुज्यते
(सुक, ८.६, $-\xi ९$ )
गुष्ं गोमयं वाहार्थमुपयुज्यते (सुचि. ४.३०)
गोवंरं रससाधने श्रेष्टम् (र. $90.4 \bigcirc$ )
गोदन्तः-दहनकर्मणण्युपयुज्यमानेपु द्यद्येव्वेकम्
कुष्ठेउद्दालनार्थमुपयुज्यते (चचि. ७.१६०)
( सुसू. १२.४)
पृथिवी (अहसू. 9०.१)
बनस्पति० ऋपभः (रा. ५.१५८)
-ऋण्ट-पु., वनस्पति० गोक्षुरः (घ. १.१०३)
-ऋण्टक-पु., वनस्पति० गोध्रुरः (घ. १.१०२)
वनस्पति० क्षुद्कण्टकः (रा. ३.१३१)
विकण्टकः (रापरि. ११.१९)
-कर्ण-पु., प्राणि० गोमुखहरिणः ( चसू. २७.४७)
गोकर्णसद्राकर्णः कूलचरप्यु; 'गोन' इृति प्रसिद्द: ( डल्दृण) गोकर्णसदृरक्णों रासभाकारः (हे) मांसगुणा:-मधुरं स्रिग्ध मृदु कफावहं रकपित्तमं
विपाके मधुरुं च (सुसू. ४६.१०४)
-(कर्णी )-त्री., वनस्पति० मूर्वा (रा. ३.१०)
-क्षुर-पु., बनस्पति० श्वयथुहरगणे एकं नव्यम् (चसू. ४.१६) मून्रविरेचनगणे एक:
(चसू. ४.१५) (चसू. २५.४०) गुणा:-
मधुरः रीतो मधुरविपाकी वृंहणो बृष्यो दीपन-
स्तिदोधनो रसायनः शूल्ह्द्दोगमून्रकृच्छूप्रमेहाइमरी-
द़ाहनाशनश्य (घ. १.१०२)
हिं. —ोगलरू.
म.-गोखरु.
बं. -गोखरी.
त. नैरिंची.
फा.-तुखमेखार.
-क्षुरक-पु., वनस्पति० गोक्षुरः (घ. १.१०२)
-द्वेड-पु., पक्षि० प्रतुदवर्गो गोनर्देपक्षी (असंसू . ७)
-क्ष्वेडक-पु., प्रतुद्वक्षि० गोनर्द्: (ड) 'घोडाकङ'
इति ख्यातः (च) (सुसू . ૪६, ई७)
-चन्दना-ब्री., बनस्पति० प्रियह्बु: ( सुचि. २८.२२)
सविषजलौका० इ्यं गोवृषणनद्धोभागे द्विधाभूताकृविरणुमुखी ('ुसू. ११.११)
-चर-पु., शब्द़ादिको विषयः (चशा. १.३१)
गवां संचारस्थानम्, गावश्वरन्ति तृणादि मक्षयन्ति अस्मिन्निति (चसू. २७.३११)
-चरविभ्रम-पु., इन्द्रियार्थविभ्रमः (सुड.6.9०)
-चर्मन्न्न., गोचर्माख्यं मानम्, इंदं भूमिमानम् (कोवि. ₹)
'सतहस्तेन दुण्डेन त्रिंराद्र्डैर्निवर्तनम् । द़श तान्येव गोचर्म ' (इति शब्दकल्पन्गुमः)
-जल-न., गोमूत्रम् (सुड, ૪૪.३૪)
-जा-त्री., वनस्पति॰ गोलोमिका (रापरि. ५.३२)
-जापर्णी-बी., वनस्पति० दुग्धफेनी
(रापरि. ५.३૪)
-जिह्वा-ख्री., वनस्पति० गवेधुका (रा. ४.१८०)
शाक० दार्विपत्रिका, मण्द्रुकपण्यांद्येगे
(चसू. २७.९७)
चतुज्पादिकृतनखद्नक्षत्ते विषशम मनार्थमुपयुक्ता
(चचि, २३.२२०)
गुणा:-कषायमधुरा स्वादुपाका रीवा बघ्यी पित्तमी च (सुसू. ૪६,२६૪)
-जिह्विका-सी., शारीर० गौर्बांक् बचनकारणभूता प्रधानजिह्ला (चशा. ७.११)
-जीर्णक-पु., संसकृता यवा, धेनुना खादिता यबा, द्वितीयदिने तच्छकृति लह्धाः छुष्टन्नोगेपूपयुज्यते (असंचि, २१)
-तीर्थ-न., सलिलगोपथः, रेवतिबलिनिवेद्नस्थानम् (सुड. ३१.९)
-तीर्थक-पु., छेदे० (सुचि. ८.90) 'पार्ध्यततेन शास्बेण छेद्:' (असंज. ३३) एतद्विपये मतन्रयम् गच्छतो गोर्मूत्रगतिसहछरोऽथवा गोतीर्थ गोयोनिस्तदाकारोऽथवा गोतीर्थ निपानं येन गावः पिबन्ति तर्वुराद्दितबच्छेद्विदोषः (सुचि, ८.90)
-त्र- न.; कुलम् ( स्डचि. २૪.६८) शारीरम् (सुचि. २४,६८)
द्दन्त-पु., भैषज्य०, गोर्देन्तः (चचि. २३,२०३)
-दन्तमसी-स्री,; गोदन्तस्य भस्म, अझनार्थमपुपयु-
ज्यते (सुड, १७,६८)
सनिज० हरितालम् (ध. ७.११९)
-नर्द-न., वनस्पति० परिपेद्धम् (तृणविरोषः)
(अह्टू १ू. १५.२६)
पक्षि० बकः (चचि. १२.२४)
श्वेतवर्णकङ्रः (चसू. २७,૪९)
गोक्ष्वेडः (अहसू, ६.૪५)

न्नस-पु., सर्प० मण्डलिसर्पः (युक ४.३२ (२) यदाजडौौ स्थविरसदा हृ्टिनिःध्वासविषो भबति (चंचि, २३.१३६) खनिज० वैक्रान्त (ध. ६.४४)
( नसी )-ब्री., बनस्पति० सोमसमवीयीं (सुचि. ३०.4) इयं द्विपर्णिनी मूलभवाइर्गा कृष्णमण्डला ब्यरत्दियमाणा गोनसाकृतिश्र (युचि. ३०.११-१२) काइमीरेपु क्षुदकमानससरसि वसन्ते बर्षायां च जायते
(मुचि. ३०.३२-३૪)
नास-पु., खनिज० वैकान्तम् (रा. १३.५०)
-पति-पु., घनस्पति॰ ऋपभः (घ. १.१२५)
-पाल-पु., गोमहिण्यजाढ़िपाएकः ( सुसू. ३६.9०)
(-पाल़ी )-ब्री., बनस्पति० गोपाल्कर्कटी
(रा. ३.२६४)
गोरकी (रापरि: ५.३०)
-पालकर्कटी-त्री., बनस्पति० त्रपुसविरोष:, तदुर्वाः-मधुरा शीता पित्तघ्नी मून्रकृच्हाइसरीमेहदाहझोषद्नी (रा. ३.२६४)
-पित्त-न., भैषज्य० गोरोचना (असंसू, द)
-पुट-न., वनस्पति॰ परिपष्धम्
(रा. ८.904; ध. 3. ५५)
(-पुटा) बी., भद्भैला (र. ६.७9)
-पुर-न., देवालयद्दारम् (असंउ. ४)
-पुरक-पु., वनस्पति॰ कुन्दुरः ( थ. ३.१₹१)
-पुररक्षित-पु., धन्बन्तरिशिध्येल्वेकः ( सुसू. १.३)
केचितु ' गोपुररक्षितौ' इति नामदूयं मन्यते ( सुसू. १.३)
-पुरीषाम्भि-पु., गोमयाश्विः (चचि. १५.१७6)
-मक्षिका-प्राणि० गोशररीरे स्वभावादेव निबसन्ती मक्षिका (र. २४.१०)
-मती-ब्बी., बनस्पति॰ गोरोचना (घ. ३.२०)
-मत्स्य-पु., नादेयो नद़ीभवो मत्स्य:
(ससू. ४६.99३-१9४)
-मयच्चूर्णप्रकारा-पु., गोपुरीषच्चूर्णवत् प्रकारो वर्णों यस्य, वस्य रजस उत्तमाओे दर्रानम्, इंदं मासिकमरिटमिलयवगन्तव्यम् ( सुसू. ३२.४)
-मयच्चूर्णाम-वि., गोमयचूर्णासह्राम्, मूर्न्नि एतस्योत्पत्तिररिश्व्वेन मासान्तजीवनसूचिका
(चइ. १२.३)
-मयचूर्णीय-वि., अध्याय० ( चइ., १२.१)
-मांसमसी-स्बी., गोमांसस्य क्षारः (सुचि. १७.३८)
-मातृ-स्री., जातहमरिणी प्रसक्षा गोमाता, या गोपालस्य प्रजां इन्वि ( कारेवर्तीकरप १५.१६)
-मायु-पु., जम्बूकः, वातग्रकृतिरयम् ( सुशा. ४.६७) गां विक्कां बाचं मिनोति प्रक्षिपति इृति गोमायुः
-मुख-पु., कசि० रससिब्दिपदा़ायकेण्वेक: (र. १.२-५)
-मूत्रिका-ब्री., बनस्पति० गुणाः-मधुरा, बृप्या, गोढुग्धदायिनी च (रा. परि. ८.४८)
-मेद्न-न., रलन० (चस्. २₹.१५) गोमेद्बसा समानबर्णत्वादेवद्दूलं गोंमेदमुच्यते, श्रेष्टगोमेद-लक्षणम्-लिर्मलगोमूचसमानखण्ण निमिलं स्तिग्ध सर्वंतः समानाकारं भारेण गुरु द्वलरहितं मसृणं प्रकाशगुक्त्त गो मेंद् ग्राह्यम्। यतु विगतच्ठायं लघु रुक्षं चिपियाकारं पटलान्वितपन्नयुक्षं दीपिरहितं पीतवर्ण काचसहश्राभं तत् ल्याज्यं भवति। गुणाःद़़पपने पाचनं र्यंयं लच्यं मेश्यं कफपित्तक्षयपाण्डुनाइाकं घतंते (र. ४.५७-६०) लोहितो पीतो वारयं मणि: (ड) ( सुनि. ₹.७) पुध्परागाभो मणि: कलुपजलस्य प्रसादृनकर:
( सुसू. र५. १6)
-यान-न., गोवाल्राकटः ( युसू. २९.२४)
-रक्ष-पु., बनस्पति० ₹पमः (रा. ५.१२८)
(-रक्षी )-ख्री., बनस्पति० गुणाः-सशुरा तिक्षा
शीता पित्तनाशिनी दाहविस्फोटबान्यतीसारज्वरदोपविनाशिनी (रा. परि. ५.३०)
गोरक्षटुर्धी ( रा. परि. ५.५३)
-रक्षकर्कटी-स्री., वनस्पति० चिर्भटम् (घ. १.१८०)
-रक्षतुम्बी-ब्री., वनस्पति० कुम्भतुग्वी

> (रा. ५.२३६)
-रक्षदुग्धी-ब्री., वनस्पति० गुणाः-मधुरा शीता
बृष्या भ्राहिणी रसे सिन्दिगुण्रदा ( रापरि. ५.५३)
-एङ्रु., बनस्पति॰ जलमधूकः ( घ. ५.४く)
-रथ-दु., गोशकटम् ( चइ. १२.८६ )
-रस-पु., गोर्निंप्पच्नाः संत्रें पुन दुग्धतक्कदृधिनवनीता-
दयो रसा गोरसरान्दृवाच्याः (चसू. २७.२३६)
न., चतुर्थौशाजलतकम् ( घनि, ६.१८९)
-रेखा-त्री., गोध्रुरः (र. १७.६८-६८)
गोरोचने बा (र. १७.६७-६く)
-रोचन-ब्री., गोपित्तम् (रा. १२.२₹ असंड. १)
-लीढ-पु., बनस्पति० मुक्कः (रा. ११.२२०)
－लोमिका－ब्री．，वनस्पति० कटुस्तिक्ता हिमा ग्राहिणी दीपपनी त्रिदोषदी मूलरोगास्रदोषसी च
（ रापरि．५．३२）
－लोमी－ह्री，बनस्पति० संज्ञास्थापनद्द्यन्याणामन्य－
तमा（चसू，४．१८）
दूर्वा（घ．४．9४४）
बचा（ध．२．६）
काइमीरस्थधुद्ककमानसरसि मौौपधिरोलोमी
जायते（ सुचि．३०．३२．३₹）
－बन्द्दन－त्री．，वनस्पति० प्रियद्नु：（घ．३．१६）
－चर－न．，गुण्छच्छाणास्लण्ड गोर्वरम्（र．9०．५९）
－चसपुट－न．，गोवरैसतुबैर्वा दीयमानें पुटम्
（र． $90, \xi_{0}$ ）
－विन्द्－ॠणि० रससिद्धिप्रदायकेण्वेक：
（र．१．२－५）
－बृपण－पु．，बृपभाण्डम्（ सुसू．१३．११）
－रीर्ष－न．，बनस्पति० चन्दनमम्（ध．३．१）
－राल्न－न．，बनस्पति० बर्ड्रुरः（रापरि．८．१२）
－प－पु．，गाबस्तिधन्ति विश्राम्यन्ति इति गबां विश्रामस्थानम्（ चशा．८．9९）
－ष्ठी－स्बी．，लोकवार्ता（अहसू．३．२४）
सभा，सम्भावणम्（ सुचि．，२४．9०9）
－क्फण－पु．，बन्ध०（ असंसू．३८）
－फफावन्ध－पु．，बन्ध०，असंगते घणे चर्मणाडसौ प्रयोज्यः（ असंड．₹१）
－संभवा－बी．，वनस्पति॰ गोलोमिका
（ रापरि．५．३२）
－सर्ग－पु．，गवां किरणानां सर्गः प्रादुर्मावेडः्र इवि
यद्वा गाः किरणान्स्त्वति क्वविभावयति इति गोसर्गः； प्रभातकालः（चइ，८．२૪；सुचि，२४；११७）
－सलिल－न．，गोमून्रम्（र．२०．२०४）
स्तनाकारमूपा－बी．，मूषा० शिश्यायुक्ताच्छादन－
सहिता गोस्तनाकारा मूषा（र．९．५९－६०）
－स्तनी－स्री．，वनस्पति॰ द्दाक्षा（घ．५－५८）
－स्तनीमूपा－बी．，गोस्नलाकारमूप（र．१०．२६）
गोजी－ब्री．，वनस्पवि॰ गोजिढ्दा（असंड．૪૪）
दार्वींपत्रिका，शालोटक इल्यन्या（ युचि．१८．३२）
－पत्र－न．，बनस्पति० गोजी，पत्रमस्यानुराख्बत्वेनो－
पयुज्यते（ सुसू．४．१५）（ सुचि．२२．१९）
ग्रोट्गुम－पु．，प्राणि० जलचचरोऽयं（काबिए，२૪，૪१－४२）

गोणिक－न．，धान्याद्विहनाधारः（असंसू．२६）
गोणी－ब्री．，मान० डूर्षद्वयम्（चक．१२．९६）
गोधा－स्री．，प्राणि० बिलेटेरयोऽयं（चसू，२७．३८） घंश्रनखबिषा（युक．३．५）मांसगुणाः－मधुरं कषायं रीवंतं बलवर्धनं विषच्नं हृंहणं बातपित्त－ शमनं श्वासरक्तविकारक्षयघ्नं च（ घपरि．६．३९） विषष्नं（असंपू，७．९७）हिक्काशमनाथ्थ मांस－ रस उपयुक्तः（सुड．५० २९）मांसरसः कुछहरे प्रहेपे उपयुक्तः（चचि ५．८८）पित्त－ सृष्षभेडगदे उपयुक्तम्（सुक．५．६८）नेन्र－ रोगेपु उपयुज्यते（असंउ，१६）म्रहचिकिस्सा－ याम् उपयुज्यते（ सुंज．६०．४०）एततिक्तासिंदं तैलमवसारे पानाम्प्येपपूपयुक्छम्（युड．६१． २४－२५）अस्याः दर्रांन रातं चाप्रशस्तम् （सुसू．२२．३६－३७）संयोगतः पयसा सह विभतुल्या भवति（युस，२०，८）गोधामांस－ रसस्य निल्योपयोगेन जार्कर्यइमरी मेढी च भबति （चसा，८．२१）गोधायाः पाटित यक्कवर्ध पिप्प－ लीभि：पूरितं कुचिमृत्तिकया लितम् अन्निना च विपाचितं सद् दिनत्रयं याबद् भक्षितं चेदसंशयं नक्तान्यं हन्ति । किश्न तदन्त：स्विश्वारपि पिप्पली मधुना अजनेन सह प्रयुक्रा नियतं नक्षा－ च्यन्याशाय कल्पते（युड．१७．२४）
－पदी－स्री．，वनस्पति० मुसलीकन्द्
(रा. परि., 6.५८ )

बनस्पति॰ हंसपढ़ी（रा．५．१६८）
－बती－ब्बी．，बनस्पाति बटपन्री＇（रा．५．२११）
－स्कन्ध－पु．，बनस्पति० इरिमेदः（घ．५．११₹）
गोधिनी－ब्री，वनस्पति० घृहती（रा．४．१२३）
गोधूम－पु．，धान्य०（चसू．२७．२१）गुणाः－मधुरः शीतः स्तिर्बो गुस्टृंध्यो जीवनः संधानकरो वृंधणो बल्यः सरः कुकर्धनो वातपित्तमः
（घ．६．५०）सरते चाते प्रदेढ़ार्थमुप्युज्यते （चसू．३，२३）रचिप्रद् ः्रेम्मकरः
（चसू，૪६．૪३－૪૪）वाजीकरणार्थमुपयुज्यते （असंड．२५）गोधूमश्रक्षुण्योडपि तैलपक्नो हटि－ नाशनः（असंरू，し）गोधूपपिटं सक्ष्ममुस्वण－ पीडनाथंमुपुज्यते（ ुुसू．३७．१9）गोधूम－ चुर्ण्ममन्योडल्यम्निनाशनः（चचि．१५．२२६）
管，一裕，
म．一गह्ब．

१०० [ गोगूस्मविक्षति ] अयुयेंदीय- स्राव्दकोशः [ गौतम ]

गु. - घऊं.
त.-गोदुमु.
-विक्रति-स्री., गोधूमघकृतिको मोद्ककादिः
(अहसू. ₹.१२)
-संभवा-ब्री., निर्यास० बंशरोचना (ध. २.५६) गोधूमक-पु., सर्ष० राजिमानयम् ( उक. ૪.३૪ (३) -(गोधूमी )-ब्री., बनस्पति॰ गोलोमिका ( रापरि. ५.३२) गोधेरक-पु., सविषकीट० तद्धलक्षणम्-सोफो दा़हो रुजा ग्रन्धिम्राटुर्भावो ज्वरश्र, एवेन दृो न जीवति
( सुक. ८.२く)
गोप-पु., रक्षक:, गोष: गोषालकः (चसू. १.१२०)
-कन्यका-ब्बी., बनस्पति० सारिवा (असंड. ४५)
क्नल्या-ब्री., वनस्पति० सारिता ( घ. १.१६१)
-कर्कटिका-स्री., घनस्पति० गोपालकर्केटिका
(रा. ३.२६४)
-घोट-पु., बनस्पति॰ विकन्षतः (घ. ५.४३)
-( घोटा )-ब्री., बनस्पति० विक्कतः
(ब. ५.४३)
-(घोण्टा )-ब्री., बनस्पति० घोडाबदरी (सुचि. 9१.9०)
ककोंटी ( सुसू. ३८.६-6 उ.)
पूगभेदः ( उसू. ३८.६-৬ड.)
बदररमदः ( युसू. २८.६-6 ह)
-भद्रा-ब्री., बनस्पति॰ काइमरी (रा. ९.१४७)
चह्दी-ब्री., बनस्पति० सारिवा (घ. १.१६१)
मूर्वा (रा. ३.११)
-सुता-बी., वनस्पति॰ सारिवा (अहसू. १५.९ ) गोपक-न., निर्यास० बोलम् (घ. ३.६२)
गोपन-न., वनस्पति० तमालपन्नम् (घ. २.५२)
गोणा-ब्री., सारिवा० (घ. १.१६१)
-नसी-ब्री., गुहाच्छादनाधारकाष्ठम् (चसू . ३०.५) " आच्छादृने स्याहृलभी गृदाणां गोपानसी दार च बक्रसंस्थम्" इति ( हलायुधे ३०३) गोपायति रक्षति गृहम् इति गोपानसी
( गोपी )-ब्री., बनस्पति॰ सारिवा (असंसू. . ८)
-पुत्र-पु., प्रत्वदपक्षि० ( चसू. २७.५०)
गोफणा-त्री., घणवन्ध० पाषाणगुडकोल्क्षेकारिणीं गोफणां विदुः, तदाकृतिर्वेन्धश्रिन्तुकनासौठ्ठवस्तिपु विधेयः ( मुसू. १८.96)

गोफणिका-ब्बी., बन्ध० कौपीनकम्, कच्छोटकम् ( गुनि. २.६७)
सीबनप्रकारेव्बेकः ( सुसू. २५.२२)
गोरट-पु., बनस्पति० खद्रिः ( रा. ८.३८)
गोल-पु., वर्तुलाकारः पिण्डः (रा. १८.११४-११५)
बनस्पति० बोलः (र. १५.६.е)
वालम्हीउनककापमयवर्तुलकम्नुक:
(काखिल, १२.६)
मूपा (र. २०.५०-५१)
काचकूपी (र. ८.२०)
-फल-पु., वनस्पति॰ मदनः (रा. ८.२३२)
-मूणा-बी., मूपा० पुटनीयद्वृ्यगर्भा मुखरहिता सर्वंत्र योलकवदाक्रारा मूपा, पुपा सत्वरदवरोधिनी (र. १४.२ऽ)
गोलक-पु., बनस्पति॰ सुफ्ककः (घ. ५.१३२)
लोट: पिणिड: (र. २.,૪७-૪८)
उपधानविरोषो गोलाकारव्वाद् गोलक:
(चसू. १४.५३)
(गोला )-ब्री., खनिज० मन:शिलाला ( घ. ३.९६)
( गोलिका)-बी., गुटिका (र. १६.१५१-५३)
वनस्पति॰ घोण्टा (रापरि. ८.२२)
गोह्रा-ब्बी., वनस्पति० बिम्बी ( व. १.२०२)
गौड-वि., गुडोन्नं, गुडविकारः ( ससू. ४५.२१२) आसुत० गुड्रकृतिक आसव:, अयं तर्पणो दीपपनः सुपभिन्नशक्हद्वातश्र (चसू. २७.१८६)
-पानक-( परिव० ) न., गुडक्तृपपानकम् ( सुस्. $\times \S, ३ \ll-<\varsigma)$
-सीधु-पु., आाहुत० गुणाः-कषायमधुरः पाचनो दीपनश्व ( सुसू. ४५.१८२)
गौडारिप्ट-प., आसुत० पाण्डुरोगे उपयुक्तम्
(युउ. ४૪.३६)
गौडिक-वि., गुडेन संसहृतं संसूंट वेति गुडोन्मबमन्नम्
(चसू. २३.४)
समितावेशिता गुड्रधानोदरा गौडिका ब्युका हृत्युच्यन्ते। गुणा:—देंदणो गुसरनिलनाशनोऽदाही पित्तहरः गुक्रार्धनः :्रुकलश्न ( सुसू, ४६.३९५) बनस्पति० मधूकः (ध. ५.४८)
गुडकृतमघ्यविरोषः (अह्टस. १३.२)
सीधुु-प., भासुत० गुडकृतं सल्यकम
(सुड. ५५.२₹)
गौतम-पु., कणि० रोगापहरणचिन्तनाथ्थ हिमवतः पार्ब समेतेपु महर्बिवेकः (चसू. १.८; चचि. ११.૪)

गौौूपिका-बी.,गोथूमक्मत्तमष्षविश्रेष:
(चसू. २७.२69)
गौधेर-पु., सर्प० सविषोडडंयं गोवेरःः गोडेरेक:
(धपरि. ६.३श.)
गोधिकाटमजः, स दर्वौंकराविषसमः (असंड, ४१)
गौधेरक-पु., सर्प० गोधायां सर्पाज्ञातश्रतुप्पादः कृष्ग-
सर्पेण तुल्यः (चचि. २३.१३४)
गौर-न., खनिज० द्वरितालम् (ध. ४.११९)
पद्यकेसरम् (घ. ४.१६५)

घवः (रापरि. ९., )
पूतिकरझः (ध. Y.906)
कर्पूरः (रा. १२.५६)
इबुदी ( रापरि. ८.१७)
धान्य० शालिभेद्: (चसू. २७.१३)
( गौरा )-स्बी., वनस्पति० सुवर्णकदली (रा. ११.११५) ( गौरी )-त्री., सिरा० (असंशा. ६) श्वेतवर्णशिराभैद्, सा करं घढ़ति (सुशा. ५.१८) 'यदा तु कुपितः श्रेध्मा खाः शिराः प्रतिपद्यते । तदाsस्य विविधा रोगा जायन्ते क्षेष्मसंभवाः ॥'
( सुशा. ८.१₹)
गोरोचना (घ. ३.२०)
वनस्पति० हरिद्या (असंड. २२)
आकाइमांसी (रा. १२.९५)
प्रियद्नु: (रा. १२.२८)
धवः (धपरि, ५.४)
मझ्किका (रा. १०.२२५)
मझिस्टा (रा.६.१५)
दूर्वा (रा, ८.२२७)
तुल्सी (ध. ૪.५०)
सुवर्णवर्णा ( भूमिः), ( सुसू, ३६.३)
-चामर-पु., श्वेतकेशाग्रथितं मराकनिवारणम्
(सुड. ৬.२१-२२)
-जीरक-पु., बनस्पति० जीरकभेद्: गुकुजीरक:
(ध. २.६८) दू० 'जीरक'
-तित्तिरि-पु., तित्तिरिभेदः ( सुसू. ४६.६३)
-दण्ड-वि., बनस्पति० अपामार्गभेद्दः (असंशा. १)
द० 'अपामार्ग.'
-रम्भा-घ्री., वनस्पति० सुवर्णकदुली
(रा. ११.9१५)
-वही-खी., वनस्सति० प्रियन्कु: (रा, १२,२९)
-रालि-पु., वनस्पति० शालिः (घ. ६.6०)
-पप्टिक-पु., वनस्पति० घट्टिकरालिधान्य भेद्य:
(अहसू. ६.८)
-सर्षप-पु., सर्षपभेद्: श्वेतसर्षपः (चशा. ८.१९)
-सुवर्ण-न., बनस्पति० ग्रिशिरं पथयं कफपिच्च-
उनरदाहाहचिभ्रान्तिरक्तश्रमह्रम् ( रापरि. 6.99) गौरव-न., लक्षण० गुरुभाइः (चसू. १६.१३)

क्रियास्वसामर्थ्यम् (चचि. १६.४)
वत्सामान्यल्रक्षणम्-भार्देचर्मावनद्धं वा यो गात्र-
मभिमन्यते । तथा गुरु रिरोडल्यर्थ गौरवं वद्वि-
निर्दिशेत् ( सुझा. ४.4५)
गौराझी-स्री., बनस्पति० पुला (रा. ६.६८)
गौरामलक-पु., आर्द्तितया गौरवर्ण आमलक:
(चचि. २२.३६)
गौराहिक-पु., निर्विषसपं: ( सुक. ૪.३४. (४)
रसमदोबरोगेवेको रोगः (चसू. २०.९)
गौरिजेय-न., सनिज० अभ्रकम् (रा.१३.२)
गौरी-त्री., सिराविशेषः, इ्यं कफरक्तवाहिनी
( असंश्रा. ६ )
-ज न., खनिज० अभ्रकम् (रा. १३.२)
त्तेजस्-न., बनिज० अभ्रकम् (र. २.३)
-पाषाण-पु., खनिज० गौरीपाषाणः, सोमलः
(धपरि. ६.१४) अयं त्रिविधः-स्फरिकाभः, शंखाभो, हरिद्दाभश्र, साधारणरसेष्वेकः (र. ३.१३४.१३५) बस्य शोधनं-प्रथमं गौरीपाषाणं कारवश्दीफलमजये स्थापयेव् । अनन्तरं हु्डिकामध्ये दोलया स्वददयेत् । दोलायन्त्रे कारवन्ध्रीक्राथं क्षिपेत्। प्रहृर्रयं सेवदन कुर्याँच्। पुव्व स शुन्दो भवति। गुणाः-रसबन्धकरः स्तिग्धः दोषनाइनः पारदवरीर्यकरः (घ. पा. २९१.३१५)
-पुब्प-पु., वनस्पति॰ करवीरः (रा, १०.३)
-पुष्पभय-न., खनिज० गन्धकः (र. ३.१७)
-ललित-न., खनिज० हरितालम् ( रा. १३.५९)
-सुप्टि-पु., खनिज० गन्धकः (र. १.६०)
अन्रकम् (र. १.६०)
गौर्याद्विघृत-न, पित्तजविसरें समुपयुज्यमानो घृत-
विदोषः ( सुचि. १6.9०-१३)
गौल्या-स्री., वनस्पति० चणिका (रा. परि, ८.६५)
ग्रथित-वि., ग्रन्थियुक्तम् ( चसू, १३. प७) घनीभूवम्
(चइ. ६.99)
न., रोग० अयं गुद्यरोगः; शूकैः आकीर्णमिच नाम

आवितमिव लिफ भबति। कफलो ब्याधिरयम्
(असंड, ३८.३२०)
प्रन्बिरिवोन्नतः ( मुसू. १७.३)
ग्रथितान्न्रता-ब्बी., लक्षण० पुरीप्रन्वियुक्त्तमन्त्रम्, पुरीक्नोतोविद्बूस लक्षणम ( मुरा, ३.१२)
ग्रन्थार्थ-पु., शाख्याथं: ( सुज. १९.96 )
ग्रन्थि-पु., रोग० उस्सेघरूपः शोफः, तर्स्थानं रोहिणी नास स्वक्, संभाहिःःकफमधानाः मलाः मेदोमांसाषृजि प्राप्य घृत्तोल्बतं शययंध कुर्वन्ति। अयं वातपित्तकफान्वमांसमेदो डस्थिशिरारा्रणजमेदाव् नवविधः (असंड. ३४) लक्षणम्-वातजः-कायामतोद्भेद्धां्चितोडसितः स्खानाल्स्थानान्तरवातिरकस्मादृद्हिहानिमान् मृद्रुर्तितिरिवानदो विभिन्न: सन् स्वच्छान्नस्राबी च, पित्तजः-सदाहो रक्षपीताभान्यतरो द्वुवपाकी भिब्नः सन् भिन्ने उण्गाल्नस्राबी च; कफजः-नीरूजो घन: रीतातः सरर्णा: कणन्द्मान्, स च पक्वो घनपूयत्राबी, रक्तःःदोषैहैंछे रके जन्नुपून्ह्रायमाष्तुवस्तु सिरामांसं संश्रित्य ग्रन्धिभ्भवत्वति । स सस्वापः पैत्तलक्षण: सदाछः पीताभो रच्तो वा दुतपाकी भिन्नश्र उण्गास्नस्राबी, मांसजः-मांसलाहार्रैंघितेन मांसेन जायते स स्विख्धो महान् कठिनः सिरानद्धः कफाक्कृतिर्नींज्ञो घनः इीीः ससर्षः कग्र्द्मान्
 प्रवृां मेद्स्त्वनि मांस बा वायुना नीतं ग्रन्थिसूपं जायते स भृराब्बिग्बो मृतुश्रल: ह्ठेप्मतुल्याकृतिंदेदहक्षयबृच्दिक्षयोद्यश्रं भिलोऽयं घनताम्रसितासितमेद:स्रांबी च, अस्थिजः-अस्थिभक्नभिघाताम्यामुक्खतावनतं यदृस्थि तब्धिमित्तो ग्रन्थि:, सिराजः-पदाते: सइसा जलावगाहनाद् घ्यायामाद्दा प्रतान्त्स कुन्दो वायु: लरोणितं सिराजालं संपीब्य संकोच्य बकीकृल्य विशोण्य च ग्रा्नि कुक्ये। स निःःक्रुरो नीर-
 सेविनो नवे ब्न्धरहिते बा घणे, गात्रेइइमाभिइते वा कुपितो वातोडन्बुतं चुप्मसं संशोप्य यमां प्रथितं कुर्यात्। स सद़ाहः कण्टूमाँश्र भबति; ( असंड. ३४) पुतेषु दोषाघमेदोड़ाः प्रश्च साख्या: स्थूलस्सराभ्धलः मर्मकणोदरस्थाथ असाख्या: (असंज. ₹४) चिकिस्सासूत्रम्-छेदूनं भेदृनं जलौकाबन्रणमझिपरिवेषणंग च
( मुसू. १२.१०; चसि. १८., ८-११;
( घुसू. २५.4)
 -क्षतक्रिमि-पु., घ्रन्युपलक्षित यंस्क्तं तत्र चे कुमयस्ते ( मुसू. २३.६)
-दल-पु., वनस्पति० चोरक: (रा. १२.१२८)
(-दुला)-स्री., चनस्पति० मालाकन्दः
( रापरि. ७..४४)
-ढ़र्वा-ल्री., वनस्पति॰ दूर्वा (रा, ८.२२२)
-निकुक्शन-न,, ग्रन्य्रिसंकोचः ग्रथितश्वम्न्
(चचि. २३.966)
-पन्न-पु., वनस्पति॰ चोरकः (रा. १२.१२८)
-पर्ण-न., बनस्पति॰ चोरकः (रा. १२.१२८)
(-पर्णी)-ब्नी., घनस्पति० जन्कुका (रा. ३.१२९) दूर्वों (रा, ८.२३४)
-फल-न., वनसति० मद्नः (रा. ८.२३२)
कविल्यः ( रा.११.१५५)
साक्रकणण्ड: (रापरि. ६.११)
-मूढता-बी., ग्रन्थेरदर्रानम् ( मस्. ३३.२१)
-मूल-न., घनस्पति॰ गुक्जनम् (रा. ט.५५)
(-मूला )-स्री., बनस्सति॰ वूर्वा (रा. ८.२३२)
-रेतस्-न., शुक्कनुप्टिः (असंशा. १)
-चात-पु., म्रन्थिजन्यो बातरोगां (र. १4.५૬-५6)
-विसर्प-पु., रोग०, स्वरूपम्-स्थिरगुर्कठिनमधुर-सीतब्निज्धाब्रपानाभिव्यन्द्निलेविनामव्यायामादि-
सेविनामत्रतिशीलानां श्रेप्मा धायुध्र प्रकोप-
 विसर्पाय कल्पेतें; तन्र बायु: प्रेप्मणा विब्दह्मार्गसमेब छेक्मव्माणमनेकश्राभिन्प्रत् कमेण प्रन्थिमालं कृच्छूपाकसाध्यां कफाशये संजनयति, उत्सन्नरकस्य बा प्रदूध्य रकं सिराब्बायुमांसल्वगाधितंत ग्रह्थीनां मालां कुरते तीव्रहज्जानां स्यूलानामणुनां बा दीर्वग्चत्तानां रक्तानां तदुपतापाज्वरातीसारकासहिका-

 स प्वैर्पदुतः सर्करर्मणामतिपतितो विनर्जनीयो मबति ( चचि. २१.३६)
ग्रन्ध्यपच्यर्तुद्गलगण्डचिकित्सित-न., अध्याय०
( गुचि. १८.9)
ग्रन्ध्यपच्यर्बुद्यलल्दगण्डनिद्नान-न., अज्याश०
( युचि. ११.9)
ग्रन्थिक-पु., कर्णाजेशापयोगेन जायमानोपम्वः
( उस्, १९,४)

बनस्पति० विकण्टकः（रापरि．११．१९）
बनस्पति०－न．，पिप्पल्रमूलम्（ध．२．64） （सुचि．，३ь．३し）
ग्रन्थिन्－पु．，बनस्पति॰ हिमावर्ली（रापरि．६．१८） ग्रन्थिनिका－खी．，चनस्पति० मद्दामुण्डी（५．२२०） ग्रन्थिलनन．，वनस्पति० पिप्वल्डीमूलम्（ रा．६．११₹）

विकहतः（घ，५．४३）
तण्डुलीयकः（रा．५．२०）
करीःः（घ． 4.99 ）
चोरकः（रा．१२．१२८）
हिमावली（रापरि．६．१८）
कन्दग्रन्थिः（रापरि，৮．२४）
（ग्रन्थिला ）－स्बी．，वनस्पति० भुस्ता（रा．६．५९）
मालादूर्बा（रा．८．२३२）
दूर्वांदेद्：，गण्डदूर्वा（रा，८．२३૪；）न०० दूर्वा， ग्रन्थी－त्री．，वनस्पति० पिष्पल्डीमूलम्
（र．१९．४५－४८）
ग्रस्त－वि．，सर्वात्मना मीलितः（र，१५，૪૪－૪६）
सर्वथानुचारः（चक्कः）（चइ．१．१४）
－यन्त्र－न．，पारदबन्धनार्थ निर्मिता स्यूलमूधोदारा－
विष्टाssद्यम्तसमानवर्तुला तले च चिपिटा मूषा

ग्रह－पु．，सूर्यांचन्द्रमसोश्रैंणम्（ चइ．४．१४）
＂भत्रिपादान्तरे राहो：केतोर्वा संस्थितो रविः। चतुष्पादान्तरे चन्दस्तदा सम्भाव्यते ग्रहः ॥＂ （तिथितस्चे）
राहुः（चशा．५．१४）
विज्ञानम्，उपल़बिधः（चनि．१．૪२）
निम्रहः，स₹ः，अवरोघः（र．५．२३९）
लिब्नम्，ज्ञापकं चिह्न वा गृह्यते ज्ञायतेऽनेनेति म्रहः（चईं．५．१२）
सूर्योंदिदेवता० ज्योतिइशास्लादेवास्य ज्ञानम् （सुसू．३२．४）
${ }^{6}$ सूरंश्यन्द्रो मद्नलश्ल बुधश्यापि वृहस्पतिः । शुक्तः शानैश्नरो राहुः केतुश्रेति नच ग्रहाः 11 ＂ सोमपानपान्नम्，गृह्नते उपादीयततेऽनेनेति ग्रहः पात्रम् इति घ्युष्पत्तिलम्योऽयमर्थ：
(चनि. १ (૪) ४६ चक्रः )

ग्रद्चिकिस्सा，ग्रहारंत्वम्（हे），अधाब्नायुर्वेदे एकमझक्रम्र（अह्टसू，१．4）

देवादि：，तस्यावेशलक्षणम्，तत्र गुसविज्ञानमना－ गतविज्ञानममानुषी क्रिया कोधनख्वमनवस्थितिश्व मनःशरीरयोर्मवति（स्गु．६०．४）तत्रासाध्य－ लक्षणम्－यः भ्रहाविशो विस्फारितनेत्नस्त्करितगतिः स्वफेनलेही निद्दालुरतिकम्पमानः स्थले स्थले पतन－ रीलः पर्वतगजवृक्षाश्वअ्रनदीतटाकाद्विविच्युतः सन् ग्रहाविष्टो वार्धकेन भावेन जुप्ट एवादगलक्षणनान साध्यो न भवति（ सुछ．६०．१६）तन्र नस्याम्य－ ब्जनसेकादिश्निकित्सा（सुड．६०．४०）दैवव्य－ पाश्रयचिकिस्सायां च जपाः सनियमा होमा रक्तानि गन्धमाल्यानि कु⿱⿱乛冖一口⿹\zh13一力口मरक्षकरवीरादीनि बीजानि सर्षपयवप्रभृतीनि ब्डुकफेनकगुडादयो भक्ष्याः（सुउ．६०．२८．२९）देवाघनुचरेम्यस्तत् ग्रह्रणनियतदिने प्वेव यथेप्टनि मांसानि सघिराणि वा देयानि । इप्रत्वं च बस्यादिवस्तूनां विविधानां ＇सन्तुप्टः शुचिरपि चेप्टगन्धमाल्यः＇इस्यादिग्रह्－ लक्षणतो ज्ञातव्यम्（६०．३०，३१）
भूतपिशाचादिग्रहलक्षणम्（चचि．ৎ，२१）सज्जुष्ट－ लक्षणम्－प्रततं रोदनं ज्चरः（असंड．१）कर्वंजि－ रीक्षणम्（ सुशा．१०．५9）
असाध्यलक्षणम्－अतिस्तबधाइयवं सनद्विट्ववं ग्रहा－ विश्वन्चेश्टितं च（सुउ．२७．१6）चिकिस्सा－ आथर्वणोक्षा ग्रहचिकिस्सा अ्रहृशान्यादिका，उन्मा－ देऽपि ग्रहोदिश्टा चिकिस्सा（सुउ．६२．३₹） ग्रहोपसर्गैहेतु：－‘ ग्रासयेनाविधेयं च त्रस्तं गृहून्ति हि ग्रह्वाः। वस्खपातात् खरस्पर्शांत् पालयेल्धघ्धनाच्च तम्（ असंड．१）ग्रहनामानि－कन्दुग्रह्－ स्कन्दापस्मारशकुनिरेवती पूतनाsन्धपूतनारीतपूत－ नामुखमण्डिकानैगमेषा इति（सुड．२७．४－५） गह्रम्रह़णकालः－देवग्रहाः पौर्णमास्यां，दैल्यासुरा： सन्ध्ययोर्गन्धर्वा अप्टन्यां，यक्षाः प्रतिपदि，पितरः कृष्गपक्षे，उरगाः पश्यम्यां，रक्षांसि निशि， पैशाचाश्रतुर्द्रयाम्（सुड，६०．१७）तीव्रतपांसि दानं वतानि धर्मों नियमः सत्य गुणाश्राणिमादि－ सिद्दिरुपाः। एते सत्त गुणा देवादिग्रहेषु नित्याः सन्ति। देवादिपिशाचान्तेपु समस्तन्यस्तरूपेण। देवग्रहाणां समस्ता असुरादिग्रहाणां व्यस्ताः यथा－ प्रभन्वं जेया：（युड，६०．२०）ग्रहाणां खलिद्भव्याणि वलिस्थानानि च－देवव्रह्राणां छम्रकुरास्वसिका－ इपूपाज्यघृतपायसादिब्बेखिहोममादौ कृत्वा देवग्रहा－ सुराणां चत्वरादौ，गार्धर्वणां मयमांसाक्रुलो

जाद्रलो गोऐ, यक्षाणां हृघे वेइमनि कुल्माषास्क्स्युरा अतिमुक्रकहुछ न्दाँजैः सह, पितिणाँ कुशास्तरणं कृल्ला नदीक्ले तिलगुडपायसादि;, नागानां तत्रैच गुडमघ्वासवपायसादि:, रक्षसां चतुप्पथाढ़ौ भयद्रे बने वा मांसासुक्युरादि:, पिशाचानां शून्यागारे 5 पक्रप्यूपहारो मघोल्कटो बलिश्य देय: ( सुड. ६०.३२-३७)
-कारिका-ब्बी., ग्रहमानृ० (असंड, ४)
-घ-प., वनस्पति० सर्षपः (घ. ४.४२)
-मधूप-पु., बाल्यहम-धूपकल्पविरोप:
( का धूपक्पाध्याग 9)
(-मी )-ब्री., बनस्पति० श्वेतसर्षप:
( काचिउदावर्वर्त अ.)
-चार-पु., रविसोमसंगलादियद्रहाणामन्यराशिप्रेशः
( असंशा, १२.₹)
-चछाया-शैनैत्ररादीनां पिशाचाद़ीनां बा बाधा ( सुरा. १०.४६)
न्नाशिनी गुटिका-ब्बी., भैषज्य० पाननस्साज्जनलेपस्तानोह्वर्वनधूपनार्थमुपयुज्यते
(र. २२.१६२.१६३)
-मावृ-ब्बी.. ग्रह्रोगकारकेण्वेका; मातुग्रदसंख्या नामानि च-औला, नीला, खला, काला, नकुला, गुकारिका, सेना, सुसेना, माता, महासेना, यशस्विनी, कृतमाल्लक्षतशिरा इति त्रयोद़ा म्रहमातर: (असंड. ४)
ग्रहण-न., ग्रन्थादिधारणम् ( चवि. ४.८)
धारणं, संधारणं, यच्च बडिशयन्न्न्स कार्यम्
(असंसू. ३૪.)
आत्मा, गृह्नाति भूतानि पाब्वभौतिकशरीरग्रेेशापदेरोन इति ग्रहणगम, आत्मा (चशा, ४.८)
( ग्रहणणी)-बी., भारीर० अग्यधिष्टनम् (चचि.
१५.५६) नाभेखपरि ग्रहृणाद्बस्य ग्रहुणीति संझ्ञा; अभिबलेनोपस्तम्भितोपटृंहिता चापक्मन्न धारयति वामपार्थंतः पफं सृर्जति। अम्विबले ( दुबले ) मन्दे क्षीयमाणे वा साऽएक्रमेवाने सुजति (चचि. १५.५६-५७ चक.) ग्रहण्ण स्यूलन्न्न्रस्य बामभागेऽपि स्थिता। ' वामाश्रयोडलिर्भाइएणी गुददं च' (चसि, ३.२૪) वत्र बातवर्षोंजिरसनं स्यूल्यान्न्र्रतियबं, गुढ़ं नाम मर्म ( गुरा.- ६.२४) बातः श्रोणिगुदुसंश्रय:, बदुपरि अधो नाभेः पळासायः ( सुसू, २१.६)

पित्तारायस्सोपरिश्रत् आमारायः ( सुसू. २१.१२) पक्कामाशयमध्यं पित्तस्य ( सुसू. २१.६)
कोष्हस्था अश्यधिष्धानभूता नाडी (चसू. १३.६ड चक. ) पित्तधरा नाम या पष्टी कला सा पकामाश़यमध्यस्था ग्रहणणति प्रकीर्तिता (मुड, ४०.१६८) पकारायदानि भुक्तमार्गोर्गलेश सा स्थिता
(अहाशा. ३.५०)
ब्री., रोग० अग्यधिष्टानभूतायाः ग्रहप्या बलमम्निः सोऽ वन्यम्रिंह्रणीमाभ्रितस्तम्मादनौ प्रदुष्टे प्रहणी संदूपिता भवति। ततो ध्याधिख्पत्लमापयते। सा दुछा सती दुएमटुए्मन्षं पक्रमपकं वा बहूम्बारान् मुन्नति। विसृष्ट तहुर्गन्धि कदाचिद्धंद्ध कद़ाचि्रंवं बेद्नायुक्तं च भर्बति (सुउ. ४०.१६५) संप्रासिः-सा चतुर्विधा पृथयद्दोपजा सर्बदोोधजा च; निवृत्तेड प्यतीसारे मन्दाभ्मेरप्ययेबिनो ग्रहणीव्याध्युत्पत्तिसंभवः, अनुत्पन्वातीसारस्यापि गहणीव्याध्युन्मव; अम्रिनिर्वापणकारणैंप्रहणीदोषात्तद्याधिसंभवः ( मुड. र०, १६५) पूर्वस्पाणि-अन्नबिदाहोगउस्नसद आलस्यं विपासा क्रमः कर्णाष्वेड अन्रकृजनं बलक्षयोऽरचिः कासश्व (सुउ. ४०.१७२) चिरात्पचनमम्लकः प्रसेक आस्यैसस्यं भ्रम आनदोदरता (असंनि. ८) गौरवम् (चचि. १५.५५) सामान्यल्क्षणम्, शूनपादकरत्यं करार्यं संधिपीडा सर्वरसलोलुष्यं पिपासा छर्दिजबंरोडरचिचिबहल्यं दाहो लालम्नाव्रस्तमक आस्सवैरस्यं शुक्कोट्रिरणं तिक्काम्ल्ययुद्रिरणं लोहगनिधधूमगन्ब्यामगन्धुद्रिरणं च (मुड. ४०.१७३-१७૪) धूमको मूच्छा शिरोरानिवृग्भश्र (असंनि, ८) बातजग्यहणी-बक्षणम्-पायुह्हदयपावृद्वयोदूरमतकेपु ग्रूल: कुणा-

रक़ा चास्य भवति (सुड. 80.964 ) तालु रोपस्तिमिरः कर्गस्वनः पार्बोरुनद्वणण्धीखार्जाsभीक्ष्वं विसूच्चिका सर्वरसगृब्बि: भुत्तृण्णा परिकर्तिका जीणें जीर्थिति चाध्माने, भुने स्वास्थ्यं समक्रुते चिरादु:खं दवं श्रुक्कं तन्बामं श्राद्देकेनबहृर्च: पुनःपुनः स्र्जति । पायुरुक्र श्वासः कासश्रक;(असंनि. e) कण्डसोषो वैरस्यं पाक्काम्लता हर्ट्वाडा सराइ्रता दौौर्बल्यं च (चचि. १५.६०-६४) पित्तजम्यरणी-
 नीलमीवरर्तासितवणें: नखविणमून्ननयनाननैस्तथा हृवाण्ड्ददरादिरोगाशक्रा च अस्य भaति
( युड. 80.964)

पीताभग्वं नीलपीताभमल्सर्जने पूल्यम्लोद्गारो हृत्कण्यदृहो ऽरुचिस्तृष्गा च (असंनि, ८) कफजलक्षणानि-पायुह्द्यगपार्श्नद्दयोदूरमस्तकेषु
 दरादिरोगारह्का च अस्य भबति (सुड. ४०.966) अन्न दु:बं पच्यते छर्दिर्ररोचकः आस्योपदेहो निष्टीवनं कासो हललासः पीनसं ह्रद़यस्यानस्नभाबनोद़रगुस्ता सैमिलं चुप्रमधुरोद्नारः सीप्यहर्षण भिन्नामश्रेप्मसंसृम्विर्गुख्वर्च: प्रवर्तनम् (असंनि. द) त्रिदोप जलक्षणानि- युतत्तर्वलक्षणोपेता (सुड, ४०.१०4) उपद्भवाः- उवरोडरोचक: गूल: करपादझोफश्न (सुड. $\gamma 0 . १ ७ \gamma$ ) साध्यालाध्यलक्षणमर्तीसारवव् स्सेयम् ( माग्रहृणी.) सामान्यचिकिस्सासूत्रम्-सेहेनं स्वदुन शुन्दिलंछ्व्वनं दीपनं खवण्षारमधरिप्टसुरासवास्तक्योगा द़ीपनानां च सपिंशां गहणीरोगिभि: सेब्या: (चचि. 94.99₹-9९८; सुड, 80.96ะ-१८9)
-कपाट-पु., पारदेयोग० पारद्गन्धकातिविषाहरीतक्यअक्नकस्मक्षारद्रयमोघरसबचाविजयाः घरकद्वब्यत्वेन जन्बीररसे संमर्ध औषघसेतत् क्रियते । मात्रा मावार्धम्, अनुपानम्-मधु, मधु घृतः

$$
(र .9 ६ .90<, 90 \Omega)
$$

-गजकेसरी-पु., पारद़योग० पारद्गन्धकयो: कजलीं द्वान्वयित्ता तन्र कपर्दिकाभस्म, माक्षिक, गन्धकं च क्षिपेत् काप्टेन च विलोडयेत् । ततश्र कद्लीद़ले प्रक्षिपेत्। अथ ससभारां स्वण०ं रसांँ्ष कपर्दिकाभस्म गत्धंक्न च द्वाबयित्ता कद्लीढ़ले क्षिपेत्। उभौ संचूणर्य लोहृपात्रे निक्षिप्य तन्र तोलकमान्र माक्षिकं निश्रन्द्र चाभ्रकमतिविषां दुरालक्मां मोचरसं जीरकं सधं समांशकं पारदाचाधाइकं प्रक्षिप्य जयन्ती-महाराप्र्री-मझा डश्वगन्धापझ्इकोलानां कपायेण भाबयेत्ततश्र शुणंक चूर्णयेत्। मात्रा-चह्धः, अनुपानमू-श्रुण्ठी घुतं च, पथ्यंसघ्रुत्वं दृधि तक्रम्, फलम्-यहृण्यतीसारनाशनं दीपनमामहननं च (र. १६, ५८-ऽ०)
-गद्दु, अं महुणीरोगः (असंनि, ८)
-द्रोष-प, , ग्रदृणीरोगः (असंनि, ऽ)
-दोपचिकित्सित-न, अध्याय० (चचि. 94.9) ग्रहाधिपति-पु, अंस्ताभी तर्यंख्या नामानि च-देवा असुरा गन्धर्वा यक्षः पितरो भुजब्नमा रक्षांसि पिशाचाश्र इति अप्ट ( मुज, ६०.६)

ग्रहाबाध-पु., ठुप्रसूतायाः सूतिकाया ग्रहुरोगविशोष: (काखिल. ११)
ग्रहावेशा-पु., ग्रहग्रहृणम्, ग्रहग्रेशेः, अयमात्मनो देछग्रवेशवत्सूर्यस्य वा सूर्यकान्तमणिप्रवेशानद्रहइय: (सुड. ६०. १९)
ग्रहोत्पत्ति-बी., ग्रह्राणामुत्पत्तिः, तन्रेयं कथाऽनुसंधे-या-साभ्भुना गुहस्य रक्षणक्कीडनमनोविनोदृनाश्रेमम्निना कृत्तिकोमाभ्यां च सहितेन सन्द्दादओ नवभ्रद्दाः बीपुरुषशरीरा विनिर्मिताः। एते ग्रद्वा दिव्यशरीराः स्वालेऐोनैव ज्ञायमाना न चक्षुर्विपयभूताः। तेपु स्कन्द्स्कन्द्रापस्मारनैगयेषाः मुंविग्रहाः शक्रनीरेखतीमुखमण्डिकाः पूतनात्रितयक्शेति षट्संख्याकः खीविग्रह्वाः । तन्न बीविम्रहा अल्यभ्ष रजस्तमोगुणाः स्कन्द़ादयस्तु अल्परजसमस्का; । तेपु शिबेन स्कन्द्ध पार्षत्या नैगमेषोsमिना स्कम्द्रापस्मारश्र तथैन गालोमाकृत्तिकाभिश्र शाक्रुन्यादिषट्संख्याका निर्मिताः। एते अजाननादिविचित्राकृतः सन्ति । उत्पत्य्यनन्तरं कार्तिकेये देवसेनापतिपदुत्वे समारुढ्ढे स्कम्दादयस्तद़गे समुपस्थितास्तं स्वस्वदृर्ति कल्पयितुमयाचन्त । ते च श्रीयाहुलेयेन खिवंव्रति संम्रेषिताः । धीरिचः क्षृतनमस्कारान् तानदोचत्। भो बालकाः श्रुणुत । पतन्जगश्रितयं तिर्यन्योनिमानुपदेवैश्व सहितम्। ते सर्ने परस्परमुपकारका पुवं विश्यमखिलं रचे स्वे कर्मेणि नियतम्। सवन्तः सरे बालग्रहृरक्षणार्थ संसृट्टास्तस्मात् तेषु बालेब्वेन भवतां बृत्तिरस्तु। तदुपि न सरेंध्नर्भेके किन्तु कुलधर्माद्याचाररहितेयु विनश्रपुजाभिक्षेपु कुलेपु समुत्पन्नानां बलानामेव ग्रहणेनैव वृत्तिर्घंताम् । एवत्कियया भवतां बलिमूज्ञालाभोडपि भवेष् । एवं तेषामुत्पत्तिल्का। तेपु सक्दमहोऽतीवदार्णो दुभ्यिकिस्यत्मो sल्ये तु स्कन्द़ाप्मारादयोडसम्पूर्णलक्षणाश्रेत् साध्याः सर्बस्पास्त्य्युम्रत्वाहुश्रिकिस्त्याः। कैचन स्क्न्द्नामा प्रयमो ग्रहः कार्तिकेय एव सोडपि बालकान् पीड्यति छृति नुवते-तदलव् ; यतो रुजाम्रिसंभवः ₹कन्द़ो नें बालान् पीडयति तद्वनुचरा एव पीठयुन्ति। स तु देवस्तभावत्वानमस्कोरेणैन तुध्यति (भुड, ₹७, ९-२०)
ग्रामजाध्-त्री, वनस्पलि० निप्यावी ( रापरि. 6.es) ग्रामायात-पु., मारीभयजन्यग्रामहननम्

३०६ [म्रामीणा] आन्युर्वेदीय-शब्दकोशः [ मीष्म ]

ग्रामीणा-स्री., वनस्पति० पालक्यम् (रापरि, $0,6 २$ ) ग्राक्य-वि., ग्रामवासिपझुः (सुसू, १२.२४) " अश्वाश्वतरगोखरोप्र्वस्बोर अ्रमेदपुस्छप्रभुतयो ग्राम्या: (सुसू. ૪६, ८५) गुणाः-वातद्दरा दीपनाः कफपित्तलाः (घबर्गेतर २६) कृंहणो रसपाकाभ्यां मधुरो बलवर्धनः (सुसू , र६., ४५)
(ग्राम्या )-खी., बनस्पति० नीलिनी (घ. १.२३२) तुलसी (ध, ४.,००)
-क्कुनक्कुट-पु., ग्रामे भबः कुष्कुटः; गुणा:ब्विग्घोण्णो, घातहा घृष्यः स्वेद्स्वरबलकरो शृंहुण गुरुतरो वातरोगक्षयवमीविपमझ्नरनाशानः
( सुस्. र६,६५-६६)
-कोशातकी-श्नी., वनस्पति० धामार्गव:
(रा. ५.२८४)
-धर्म-पु., मैधुनम्, "मैधुनं कर्यते सन्निः सम्बन्धग्राम्यधर्मयोः-" (युनि. ८.₹)
(हलायुचे ८३८)
-मजा -की., सेह्० गत्रोघ्र्बस्ताद्वानां मज्ञा, तस्याः गुणाः-मधुरा-गुर्बा-उष्णा-वातमी च
(सुसू. ४५.१३१)
-चहुना-बी., बनस्पति० पाल्क्यम्ट (रापरि. ५.५२)
चास-पु., ग्रामे चासः, आमवासाद् ग्लानिरग्रभावो वैस्त्यंय बैवर्ग्यमसुसमसुखानुबन्धश्लेति दोषा:
(चचि. 9 ( $x$ ). $x$ )
-राफ-पु.. अश्वार्दूनां ग्राम्बपशूनां सफः
( सुचि. १.४२)
-सच्च-पु., गबाद्धि: प्रणी ( सुड. 40.98 )
-सत्वास्थिजभस्म-न., गवाद़ीनां ग्राम्यपगूनाम् भम्बिज्ज अस ( सुड. 40, १९)
-सुखन्न., संभोगसुखम् (अहसू, ७, ६८)
ग्रावन्-पु., पापाणः, पाषाणरूपः कठिनो लोदधानु: (र. १०.५२)
ग्रास-पु., कबलः, घासः (८, ८२-७३)
स्वर्णादिधातृनां पारदेन ग्रसनम् (र. ८.७२-७३) रबदोष० (र. ૪.३६)
औषथकाल० यदौषषषं प्रतिग्रासमुपयुज्यते
( मुज. ६४.८०)
-मान-न., एतानन्मानस्य पारद्स्यतावन्मानानां खर्णादिभोज्यदृव्याणां ग्रासीकरण्णसामधर्यम्
-राल्य-न., ग्रासः शाल्यमिब ( सुसू. २७.२१) तग्र चिकिस्सात्रासशल्यमम्बुना प्रवेशयेप् स्कन्षे का सुप्रिनाइभिहन्याव् । कण्ठस्थं श्लेप्माणमक्षलवं वा प्रधमनोत्काशनावकाशनैनिंबैंमेत् (असंसू, ₹७) ग्रासान्तर-अ., भैषज्यकाल० (असंसू. २३) प्राणे प्रदुछे सति भ्रासान्तरमौबवं नास पूर्वोच्तरयोग्र्रासयोर्मज्ये दी़यके (चचि. ३०.३००)
ग्राह-पु., प्राणि० मकरः (ड. सुसू, ४६.9०० )
ग्राहक-पु., बनस्पति० शितिबारः (रा, ४.२.०6)
ग्राहणीया-वि., उपदेप्पव्यार्थाभिधायिनी (वाक्)
(चशा. ८.३७)
ग्राहिन्-वि., मलावरोधकम् ( र. ३.१२९) दी़पनं पाचन कृत्वा यद्रवं शोषयति तद्रघ्यम् (र. ३.१२९)
पु., बनस्पति० कपित्धः (घ. २.१०२)
( ग्राहि ) फल-न., वनस्पति० कपित्थः (र. ११.१५५) -घर्ग-पु., पड्रिरेचनराताध्रितीयोक्त: प्रियङ्य्बनन्ताम्रास्थ्यादिपुरुपषसंप्रहृर्णायवर्गः (चसि. ८.२૪)
(ग्राहिका )-ब्री., चद्रक (र. ७.२१)
(ग्राहिणी )-त्री., बनस्पति० कपित्थः (र.३.१२९)
( ग्राही )-क्री., आबिः, म्रसववेद्ना (काजातिसूद्धीय;)
ग्रीवा-ली., प्रत्यंग० मन्या (चसू. २०.८)
शिरोधरा, चतुरदुलोच्छ्टाया (सुसू. ३५.१२)
विंशत्यन्रुलपरिणाढा (उ. सुसू. ३५.१२) सा एकैच ( सुशा. प ४)
-हुर्धरता-बी.., म्रीवाया मन्याया ढुःखेन धारणम् (र. ३३.१४२-१४३)
-रोग-पु., म्रीवाया रोगः (चसि. २.२२)
-स्तम्म-पु., लक्षण० मीरायाः स्तम्भः, अरीतिवातविकारेण्वेकः (चसू. २०.११)
-हुण्डन-न., लक्षण० य्रीवास्तम्सः (चचि. २८.२२)
-लद्यन्तर-न., प्रमाणम्, द्वादरा ह्बुलम्, दीर्घायुपुरुषलक्षणम् ( गुसू. ३५.१२)
-ग्रीवावमर्द्र-पु., ग्रीबायां पीढा; रिप्टलक्षणमेदः (असंशा. ११)
ग्रीण-पु., गबु० पर्ड्तुपवेकः (चसू, ६.૪)
ग्रसते रसान् आदानकालावरुद्बतवेन ह्ति ग्रीप्मः, उम्णलक्षणो ऋतुः (चवि, ८.9२७) ज्येप्वाषाडौ वैशाखजयेष्ठौ ना (सुस, , ૬. $6-90$ )
-चर्या-झी., गीप्मे आचरणविधि:, घर्मकाले सरासि वापीर्वनलि सकमलोत्पलाः स्नजः तालवृन्तानि-

ल्यादारान् सीतगृय्दाणि सुलूर्धूनि च वासांसि निपेवेते। शर्कराखण्डादिदिश्रानि सुगान्वीनि पान－ कानि मन्थांश्र सरार्कराज् सेवेत । शीवंत सचृतं मधुरद्धं भोजनं हितम् । रार्रौ इुयेन शर्करा－ मधुरेण च पयसा भोजनं हितकरम्। छर्ग्यसंस्थिते नूतनपुष्पास्तृते शायने चन्द्नार्दाए्रःः सुबैरनिंले： स्पृर्यमानः श्रीत（ सुड．६४．र१－४६）
－पुण्पी－ब्बी，वनस्पति० करूणी（रापरि．१०．२ज）
－सुन्दरा－वनस्पति॰＇गोमाशाक＇कुसरीति नाम्ना
प्रसिब्द्：पुण्पभ्षुप：（१६．९९－१०२）
पीव्मकरंटीत्येके（ ११．५२－५．6）
ग्रीमोन्नवा－बी．，वनस्पति० बनमझिका
（रा．१०．२₹६）
श्रैप्म－नि．，प्रीव्मसम्बन्की（अहस्．१३．१४）
प्रैष्मिक－वि．，म्रीव्मभबो प्रीक्मसम्बन्धी वा
（चसू．१४．१५．）
श्रैप्मी－बती．，बनस्यति० बनमद्धिका（घ．५．१४००）
ग्लपन－न，，अवृव्यत्वम्（ मुसू．४१．४（४）
वि．，ग्लानिकरम्，ग्लपयति ग्लनिमापाद्यति हृति ग्लपनम्（अहस्．६．३४）
ग्लपित－वि．，पीड्डिनम्（अहसू，५．२८）
ग्लानि－बी．，रोग० तत्र लक्षणानि－चक्त्रमधुरता तन्द्रा द्वृ्योंदेशेपनभ्रमोडब्नाभिलपणाभाबश्र （ गुशा．४．4४）
लादृ，म्लानसम्（ गुट．३叉．६र）
रात्तयभाइः，कर्मस्वक्षमर्तम्，मनसमापलक्षणन्त् （चचि．₹．२६）
मांसापचयो हर्पक्षयें वा（चधि．१．१८）（चक．） क्टमः（（ुु़ा．३．१३）रसक्षीणस्नझन्पं लक्षण्म्
（अद⿸厂巳一兀殳．9१．9७ अЕस，8．8） ग्लास्नु－बि．，ग्लायति धात्वपचयं भाप्नोति इति ग्लान्नुः। ग्लान्युक्तः（ चांव．१．१८ ）

## घ

घटिका－बी．，यब्र०（ असंसू．₹र）
कालपरिमाण०（र．२．०४）
घटितकर्णिक－वि．，संपाद्विता कर्णिका यमिभ्सम्तन् （अद्धस्．9९．9४）
घटी－ब्री．，ध्रद्वटः（ असंसू．दु४） बनस्सति॰ अलावू：（अहसू，२५．२८）
－यन्नाख्यग्रह्ठणी－बी．，रोग० महुणीरोगभेदः यम्मिन् ख्वपतो रोगिणः पार्षश्रूो गलनलखयीवत् ध्वनिश्र। असाख्योडयं रोगः（ मा．）
घट्टन－न．，परिव० चालनम्（ सुचि．₹．२०）
संधर्ष：（ असंस्．३०）
घण्टा－त्री．，वनस्पति० अतिबला（रा，४．४३०） नागबला（रा．४．र२८）
－बीज－न．，बनस्पति० द्न्तीभेदः（रा，६．२૪૪）
घण्टाखय－पु．，वनस्पति०（रा．८．२₹१）
घण्टाल－पु．，बनस्पति० मवृनः（रा．८．२३१）
（घण्टाली ）－बी．，वनस्पति० कोशातकी（घ．१．१९२．）
घन－चि．，म्नाबरहितम्（अहसू．२७．४9）
पिग्डीभूत्तम्（ मुछ．२४．२०）
वनस्पति० मुन्ता（ घ．१．००）
उर्गीरम्（चसि．३．१४）
मापरण्णा（र．२．३०－३．१）
गुग्र्ची（र．२．३०－३१）
स्लनिज॰ लोदम्म（ध．६．२६）
क्रम्（घ，६．१३）
अभभ्रकम्（र．२．४）
आहारग्न्य० दृधि（चनि．१५．२२०）
निर्नरम्，वारंजारम्（अड．२०．१५ उ．）
（घना ）－षी．，बनस्पति॰ मापवर्णी（ रा．३．१७२）
गुडरीच（र．२．३०）
स्द्धता（रापरि．३．२४）
－क\％－प．，साम्दकफ：（ चचि．१८．८४）
－घोच－Iु．，गम्भीरvaति：，गर्जना（ बरेशा．द）

－द्रुम－पु．，वनस्पति० बिकण्टकः（ रापरि，११－१९）
－धूप－पु．，बहुल：ध्वः（ रहि．३．₹५६）
－नाद－दु．，बनस्पति० मेघनाद（र．२४．9०4）
वण्दुर्काबम्（ट．श५．90\％）
－फल－दु．，कनस्पति० विक्णक्टः： （रापरी，११．२०）शै०＇घनछेम＇
－मूल－पु．，वनस्पति० मांरएः（रा．३．१३）
－रल－पु．，मेचलाषं（र．२．，64）
तण्दुलीयम्（र．२．．．४४）
－रस－पु．，बनस्पति॰ दालक्षम्（र．२०，६८－५४）
मूर्वा（र，२०，६८－u૪）
－बह्धी－की．，बनस्पति० अमृतह्नवा（रापरि，३．४५）

३०० [घनसार ] आयुयुेंदीय-शान्वकोशः [घृत ]
-सार-पु., सुगन्धिद्ध्य० कर्पूः (र. १८.२१9)
-सारक-पु., सुगन्बिद्ध्य० कर्पूरः (रा. १२.५६)

- वपर्शात्व-न., निबिडस्पर्शरा, हस्ताद्विना स्पृष्टे सति पाषाणनुल्यः स्पर्शः (अहस् . २२.\&)
स्तन-पु., बनस्पति० तण्डुलीयकः (घ. ऊ.99६) घनाल्यय-पु., ऋनु० शरदतुः (चस्, ६. ६, ३३) हेमन्तः (चगा. २.३४)
घनान्त-पु., शरहतुः (अहुस्. ₹.५६)
घनाइमस्वेन्द-पु., स्वेद्दचिकिस्साविशोष:, तद्विधि:पुर्वायाममान्रमधिकं का घनं समं च रिलातलं भूभदेशां था वातदरदार्र्दांसेनाभिना सर्वतस्सापयित्वा अम्निमपोद्योषणोदुकाम्लाढ़िभिरम्युक्ष्य यथोक्तग्रच्छदे संस्तरवत्त्वेढ़येदिति (असंसू. २६)
-घनोद्य-पु., मेघागमनकाए: (असंस्. ४.४६) घर्म-पु., घरति अढ्नाजलननेनेति घर्मः, जातप:
(चचि. 6.99 C )
स्वेद्यु: (र.92.96-92)
ऋतु० मीप्मः (अह्टसू, १६.१३)
-मास-पु., कालविभाग० अन्र पबिम इत्ति विदोषण-
- मनुसन्धेयम्; तेन पश्चिमो धर्ममासो उयेश्ट इति चकः साधुः। ज्येष्टमासः (चांव., ३.३)
घमांधु-पु., सूर्यः ( सुड, १५,६४)
घर्मान्त-पु., वर्षाकालः ( मुस्, २१.२०)
घर्माम्बु-न., उप्णनलम् (चनि. ३.१८४)
प्रस्वेद्ः ( सुज. १०.प५)
घर्मूटी-वि., धान्य० (सस्ट. ४५,२१ अ)
घर्ף-पु., घर्षणम् ( अह्रसू. २३.१)
परस्परसंछेहःः (अध्रसू, २३.६)
घर्षणी मुसली घृष्यते घर्षणविपयीक्रियतेडनेनेति
घर्ष: (र. ऽ.८૪)
घर्शण-न., मद्देनम् ( असंस्. ह)

मुपयुज्यमाना द्ण्डाकारा शिला, मुसली या
(र. 8., 00 )
घर्पिणी-ओी., वनस्पति० कांचनक्षीरी ( Ч. १.२.\%०)
घस्मर-यि., बहुभक्षकः (चस्. १३.५०)
घसति भक्षयति विझोपेपोति
घस्न-पु., द्वित्वसः घसणि भझ्षयति अन्धकारमिति घस्नः
(घस्नी)-स्री., घर्पर्गी (र. Q.८.४)
घाटा-क्री., शारीरज अन्तःकण्डस्वम्चि, अनटुः
(चसू. 96.98 )

मीबायाः पश्वान्दागा: (चसि. ऽ.८४)
सा马्धस्योपरिभागः (असंङ. २७)
घाटाल-iू,, उन्नतपर्यन्तः, यस घाटा नामोर््वभागो महानस्ति सः ( सुनि. २.9०.99)
घुण-पु., हृमि० (र. ₹०.११५)
-द्व्त-पु., विशरयुकों द्न्तः (कासू, २०,८)
-प्रिया-ई्री., वनसति० अंतविषा
(अनसू. १४.३₹)
घुणाक्षर-न., काष्ठकीटद्शनजनिताक्षरम्, घुणाख्येन कीटक्ष का पक्षरणपूर्थंक छृतं रन्धनक्षरविदोपसमत्वादवर्किलोपनतर्लं काकतालीयत्बं बा सूचयति
(र. ३०.११५.१६)
घुर्घुरक-पु., मार्जारसबड्डानुकार्री चनिः (ग्रुक. ४.३७)
स कफाबस्बेतन श्वासेन भवति (चड़. 90.96 )
घुर्घुराशन्दः-पु. बुर्दुरक;, घुर्धुराकारसबद्देन बेद्नया
युत्रम् (सुस्, . २. $9 \% .94)$
( घुर्धुरिका )-ब्री., लक्षण० (चचि. १२.6०\%)
घुसूण-न., वनस्पति॰ कहुँमम् (रा. १२.२१)
घूकावाम-पु., चनस्पति० शाखोटः (रानि. ८.३०)
घूर्णन-ब., अभणामू ( असंड, ४३.)
एक्षणण चक्नवड् ध्रमणं, निद्रायां लुण्टनम्
घृत-न., स्नेढ० (चस्. २७.२₹१-२२) (घ. ६.११8) मदास्नेहेवश्शेकम् (चसू. १.<₹) उत्पत्तिः-गोमद्दिप्याद़ीनां तुभान् तज़्ज्नो वा स्नेइसारस्पेण घृतं पृथग्मर्वति नबनीतस्याशिसंस्कारेण घृतं जन्यते (अह्रसू, ५.३६) मधुरसक्धिे श्रेप्षम् (असंस्. १८) गुणाः-मधुरं सौम्यं मृटुरीतबीर्यमल्याभिव्यन्द्दि सेहनमुद्धावर्तोंनमादापस्मारशूलन्नरानाहृत्वतपित्रप्रश्मनममिदीपनं स्मुतिमेधाकान्तिस्तरल्यवण्वरॉक्कुमाँचंजस्तेजोवलकरमायुव्यं चुप्यं मेल्यं बयः्थापनं गुर चभुप्यं
 च (मुस्. ४४प.8.5) पित्ते म्यधिकं घृतं लिद्याद्रानेडधिकं घृतं पिबेत (असंचि. ५) रैय्यास्वित्तं जयेत् ₹नेहाद्रातं जयेत् योगसंस्कारतः कफं जयेन (अखंचि, ₹) वातपिक्तप्रशामनानामक्यम् (चम्, र५. $\%$ ) सापिः खत्रु पिस्त जर्यति सततमं्यस्यमानं माधुर्योचछै़्यास्मन्द्रत्वाच, पिक्षं एयमधुरसुण्यं नीक्ष्षं च, तस्मास्सर्पि: पित्तजित (चवि. १.१४) घृतपानं पित्तशूलशमनम् (सुड.

Ү२．ร．5）चीस्मूतिमेशाभिकांक्षिणं थृठं सास्यते （असंस्．२．५）अंखं विपहुरं（असंज．४०）घृत्त अीरस्य रखार्दिसिसुल्यमपि विझोपतो दीवनम् （असंसू，१७）भौजनाद्यायन्ते च क्षुतिमिम्रहज－ विकारशमनाय्य घृत्वसे वनं प्रशस्बम्（ चस् ．५．१०） इदं संस्कारात् कर्मसहहुकहृत्（अढ़स्，4．₹े．） हितत्येनाम्पस्पमानमेकं नूल्यक्，स्नेक्षनार्य घर्षान्ते शरदि खा घृतं गुज्यते（असंस्，२५）शृतात्तैं गुए तैलाइूसा बसायाओ सक्षा गुरूः（ असंसू，२4） मझाबसातैऐग्र्यो घुतं संसकारस्यानुवतैनात् माध्वर्याद्धिदिदाहाच्य जेष्टम（ असंस्，२4）पित्तेडपि केबकं सर्वर्न पेंयं सामे तु विदोपतो नोपयोक्कव्यम् उपयुक्त चेत्र संबंदेदोपधातं कृत्शा संशृमपि माइयेप्（असंसू，२४）
－पर्ण－प．，यनस्पति० करनः（4．प．．906）
－पर्णक－पु．，बनस्पति० करान
（घ． 4.906 रा． 5.93 c ）
－पान－न．，सर्पिशः सेयनम्（ख्यु．२१．३）
－पानाई－पु．，परिव० शृत्वानाषं योग्य： （गुचि．₹१．१५）
－पूर－पु．，आाहारद्र्ब्य० घृतापूपः
（सुड．४२．१०9－१०२ ६．）（मुड．२६．२८） गुणाः－प्राणकरो ह्वः कफाबहो बातपित्तहरो बृष्यो गुरू रकमांसकृण（मुसू ．४५，३ะ४）
－मण्ड－पु．，स्यानषृठोपरितनः स्वरछो भागः （मृथि．₹८．१३）गुणाः－अयं घूतनुस्यगुणोडपि रैक्ष्यतैक्ष्ण्यत्युत्ववान्（ असंसू，६．6く）
चृतसंतानिका（चचि．२१．९४）घृतस्योपरि
स्यानभागः（चक चचि．१८．9५५）
－भण्डलिका－बी．，वनस्पति० हुंसपादी
（ย． 8.999$)$
－सात्क्य－वि．，धृतोपदायः（काखिल．५．र८）
－सिद्धिलक्षण－म．，परिव० लम्यक्सिब्ब घृतं，तस्य
लक्षणम्，शब्द्फेनयोर्पसमो गन्थवर्णरसादि－
समृबिध्ना（सुचि，३१．१२．१३）
－हेतु－पु．，नचनीतम्（घ．६．२२९）
घृणाफल－पु．，वनस्पति० कलिध्नः（रा．6．2．69）
घृताॅ्यक्त－वि．，घृतावचारितम्（ सुचि，६，$)$
घृताची－बी．，वनस्पति० प्ला（रा，६，屯१）
घोटी－त्नी．，बनृस्पति॰ घोण्टा（रापरि，८．२२）

घोणा－फ्री．，घोफतो क्रमतः प्राणापानवायू भनया इूवि घोणा，यग़ घोणाति गृद्धाति बस्तुगन्धमिति बोणा । शारीर० नासा（युंचि．१८．२६）
घोण्टा－र्री．，बमस्पति० गुणाः－कटुका म्युरोप्णा वातमी म्रणकण्डूति कुछास्रदोपभ्ययधुनाशिनी （रापरि．८．२२）
急．—स्नरबेर．
म．－चन्याखोर，
गु．—ांगोर．
बं．－सेखाकृ．
पूरा०（अरु，अहस， 94.96 ）
बनबद़रीविशो₹：（र．२५．१४）
－फल－न．，वनस्पति० पूलफलम्（ ४．३．३ऽ）
घोर－बि．，दार्लम्（ सुनि ब．र）
（घोरा）－बी．，घनस्पति० देवदाखी（रा．३．२४₹） －पुष्य－न．，सनिज० कांस्यम्（ रा．१₹．२४）
－फड्दा－र्री．，पाणि० गोधा（घपरि．६．₹८）
घोड－न．，आाहारदप्य० द्वण्दाइतं सकेहमअलं दिधि （सस स．४५．，८५）
（घोला ）－की，वनस्पति० घोली（रापरि．6．＜6）
घोलिका－कौ．，वनस्पति० घोली（रापरि．७．द6）
（घोली ）－की．，वनस्वति० गुणाः－अम्ल्व क्वणा रु्या
वातकफापदा घ（रापरि．०．८6）
信．—ोंनिया नुणियाशाक．
म．—घोळ．
नु．－तुणी श्रिणी．
बं．－गुनी．
त．－परप्पुक्कीरी．
फा．－वृरफा．
घोण－पु．，न．，आद्वतं सदितरापेक्षया अधिकतरं घोपति छब्दे करोति ह्ति घोषं कांस्यमिति साषीयो निर्षचमम्। स्बनिज० कांस्खम् घ．क．ठ．ध．भाः इति वर्णाः（चशा，く．५०）（च．६．२₹）
（घोगा）－ब्री．，बनस्पति० सतपुष्पी（ध，२．१） बनस्पति॰ ककेटइयद्री（रा．६．99०） कोझातकी（र．१०，५₹－७६）
－पुष्प－म．，सनिज० कांस्यम्（घ，६．२३）
घोपाकष्ट－न．，चतुर्यौशोन हरितालेन युक्त कांलं बन्ब－ नालेन ताडयित्या वह्राद्विमुख्य ताम्नावशिएे विधीयते，वदेयंय संज्ञा（र．८，३८）
३१० [ घाण ] आयुर्बेदीय-शब्दकोश: [ प्रेय ]

घ्राण-न., दारीर० पल्यबुद्दीन्द्दियेप्वेकम् ( चशा. 6.6) घ्राणेन्द्नियं सच्च पार्थिवम् (चश़ा. ५.१६)
जिघ्रतील्यनेन माणम् (चसू. ८.५) तस्य पृथिवी द्रव्यं, नासिकायामधिष्टानं, गन्षो विषयः, घाणबुद्धिरिन्द्र्यन्नुद्धि: (चशा. ५.५) बहिर्सुखं स्रोतः देहे दे नासादारे बहिंसुखे स्रोतसी (दुशा. ५.१०) कफस्थानेष्वेकम् ( अहृसू. १२.₹)
-केद-पु., नासिकास्थद्वमलः (असंसू. २९)
-गन्ध-पु., लक्षण० नासास्थपूतिगन्ध:
(चसू. ५.२२)
-नारा-पु., रोग० गन्धग्राइक (चसू. २.६̧) अरानिनातबिकारेव्वेक:
(चसू. २०.२१)
-प-वि., घाणेन धूमं पिवति (चसू. ५.४6)
-पाक-पु., रोग० नासारोगः (चचि. २६.११५) संभासिः-पित्तं स्वहततुना नासापुटे कुपित दाहशुलाम्यां युंक्त तन्रैब स्रऊ्यांसं पचेत् स घाणपाक:
(असंड. २३)
-मार्ग-पु., नासामार्गः (असंशा. ७.२३)
-ख्रच-पु.. लक्षण० नासास्तयः, अतिश्रेढ्दपानजलक्षणेब्वेकम् (अह्टस. १६.३१)
घ्राणार्शुदयन्त्र-न., यन्त्र० तन्नाब्याकारं खह्रुलायतमेकच्छिन्ं प्रदेंशिनीपरिणाइम, नासार्युदे दर्शनार्थ चिकिस्साथं चोप्युज्यते (असंसू. ₹४)
घ्राणार्शोंयन्न्न-न., यन्त्र॰, घ्राणार्दुदयन्भवत् इंद यन्त्रमवगन्तब्यम् ( असंड. ३४)
घ्रातृ-वि., घाणेन्द्रियल्य गन्धबोघहेतुः, गन्धज़ाता
( मुरा. ३.૪)
प्रेय-वि., घाणक्रियाईम् (चक. १.२८)

# आयुर्वेद़ीय- হाब्द़्कोइा: 

## च

[चकोर]
[बकाष्रा]

चकोर-पु., पक्षि० (चसू. २७.४७)
जयं रकाध्रः, विक्किरेवेकः (सुस्. ४५.५ऽ) विएसंसृप्टमक्र ₹प्र्वा चकोरस्पाक्षिवैरागयं जायते (युक. १.३०,३१) तस्पाष्टं क्षीणरेत:कासह्डदोगक्षतेपु छितम् । लन्मधुरमविद्धाहि सयो बलकरं च (चसू. २.८.८4) अस मांसगुणाश्रटकमांसवत् (अढस्. ६. \%\%)
चकोराक्षि-न्न., चकोरपक्षिणो नेत्रम्, विषं एप्रा बद्रिरम्यते (चचि. २३.190)
चक्र-न., पानीयोइरणाथं नियुक्ष वाएमानें चक्राकारं यझ्रम् (चचि. १५.२१)
तैलनि प्पादृनार्थ तिलनिर्णीठनयफ्रम् ( सुसू. र૪, रज)
चक्क न., (सस्, , ૪૪, ४०) (चचि. १५.२१)
-(चक) -गज-पु., बनस्पति० चक्रमर्ते:
(रा. ४. 6 )
-चापसमुन्द्रवा-खीं, वनस्पति० भूतुम्बी
(रा. ५.२४१)
-लेलन्न., चक्रर्पाडितं हैलम्, चमे लभृष्रा एव
विलाद्ययः पीठ्बम्ते चेत्, ते गुणबक्तरा भवन्ति
( मुसू. $\gamma \times . \times 6-\gamma \mathrm{C}$ )
अन्ये पुनरणुतैलकल्पेन गृहीतमपक्यं तैले चक्रवैल-
माहुः ( सुचि, १.१२)
नन्तीवीजन-न., जेपालः (रा. ६.३०૪)
-नख-पु., घ्याध्रनखम् (रा. १२.११०)
-नामि-बी., चकस्य मध्यभागः (मुशा. 6.4)
नायक-पु., व्याघनखम् (रा. १२.११०)
-मर्द-पु., बनस्पति०, गुणाः-कटुरण्णः कान्तिसौक्ठमार्थरो मेत्रोघो बातक्रफनाशनो ददुकण्ड्रतिचणकुष्टपामामश्य ( च.र.४)
हि., -वकबढ, पमार.
म.-टाकळा.
ग.-कुवाडियो.
ब.,-पनेबार, चकुण्डा,

त. —तकरें.
का.-संजिमबोया.
-मर्द्रिनी-र्रा., बनस्पति० जलक्तः:
(रापरि, ६.३२)
-मुद्रक-ु., क्रषिद्युद्रक: ( चस्, २१.२१)
-यम्ब-न., यन्त्र० गर्वाकारषम्त्रम्

$$
(2.24,45,46)
$$

 नस्; ममंन पुरुं भूमायुत्तानं शाययेत्। यस्य
 वैयेन स्वहस्तोपरि ग्रहातब्यः। लत्रश्न चकचहारवा द्किजिं परिभ्रमणीयः। एँं कृते विमुकः उरह:
पुनः स्वस्थानं प्रतिपयते (सुचि, ३.२७)
-लक्षणा-की., वनस्पति० गुरूरी (घ. १.२)
-लताम्र-पु.,काप्रभेन्द्र: राआएः (रा. ११.११)
-र्तिन्-पु., वनस्पति० वास्तुक्रम् (रापरि, ৬,₹२)
-(वर्तिनी )-ती., घनस्पति० जन्तुका (ॠ. ४.८く)
जटामांसी (रा. १२.८१)
-चाक-पु., पधि० जइचरोडयंय (चस ., २७.<<)
इन्दूचरो निशबियोरी, फ्कनजातीय:
(मुसू. $४ \varsigma .904,9 ० ६$ ) मांसगुणा:-जिग्रं गुरु
शुकलं बल्य्य रूच्यं बातमं च (घ, ६, र५Ү)
位. - चक्या.
ब. - रामचका.
म.-चक्रवाक.
-वेधक-न., भासुत० सूकम् (रा. १५,२८,२)
चक्रक-पु., बनस्पति० करीरः (घ. प.s.)
(चक्का )-त्री., सोम० सोमसमवीर्यंमहाँपधिः,
' बेतां विचिग्रकुसुमां काकादुस्वासमां ध्रुपाम्।
बक्रकामोषर्धी विदाजरामुत्युनिवारिणीम् 11,
(सुणि. ३०.१<-१९) चक्तायाः पयः सक्ठ-
देबोपयोकम्बम् ( मुचि. ₹०.५)
( वक्रा) -की., भैषज्य० कंतर्यर्ता ( $4.9<4$ )
चःाज़ा-ल्री., बनस्पति० सुस्ता (रा. \&.६१)

चकाज्भी－खी．，बनस्पति० कटुका（ध．，१．₹८）
सुदर्शनलता अम्बवासतुकम्（ $2.908-990)$
चक्राद्ध－पु．，वनस्पति० चक्रमर्द्：（ध，૪．૪）
घक्रवाकः（ सुसू．६．३०．३१）＇द्र० यक्रवाक＇．
（चक्रिका ）－ती．，वनसति० चक्रमर्दे：（घ．૪，४） चक्राकृतिव्विटिकादिः（र．५．१२₹）
－बन्ध－पु．，भैपज्य० गन्धकमन：शिल्डाहरितालयुक： （₹．२२．२३－२८）इूलगुल्मभगन्द्रम्मह्युु दरादिएरः
चक्रिन्－पु．，वनस्पति० तिनिशः（रापरि．९．२४）
（चकी）－ब्री．，वनस्पति० चक्रमदं：（घ．४．५）
चक्रिका（र．2．95）
ब्याघ्रन्बम्（ रा．92．790）
चश्भुस्न．，शारीर० चऐे बाचच्टे रूपमिति चक्षः， शारीर० पत्रनुन्दीन्त्रियेष्वेकम्，तथ तैजसम्， （चशा．ง．s）तस्य तेजो द्व्यं शिरःसंधयस्थानं नेत्रेऽधिद्धानं रूपं विपयः，रूपनुद्धिरिन्द्रियनुद्वि： （चशा．6．6）पित्तस्थानेष्वेकम्
（अहसू．१२．३）तघोभयनयनगोरकाधिधित－
मेकमेत्र（चसू．८．८）
－（चक्षु：）－काम－वि．，चृ्टिकामः（चस्स．१३．४१）
－म्पसाद्न－न．，इप्पिग्रसाद्नम्（मुचि．२०．6०）
－（चभुरु）ग्रहण－न．，लक्षण० हृयवरोषः
（सुक．૪．३จ）
－चुद्धि－त्रों．，चाध्दुष्यं चक्षुपा निर्वृत्तं ज्ञानम् （चम्，८．१२）
चक्षुरपसर्पण－न．，लक्षण० चक्षुर्य्यपगमः（चनि．५，६） चक्षुप्य－वि．，चक्षु व्यम् चक्षुे हितम्（चसू．२७．₹००） खनिज० अञानम्（रा．१२．२१५）
प्रपौण्ठरीकम् बनस्पति०（ध．३．९२）
शिम्रुभेद्：नीलदिग्रुः（रा．6．६२）नु०＇शिग्रु＇
（चक्षुप्या）－ख्री．，स्वनिज० अज़नम्（ध．₹．१५६） गुणा：－कषाया कटुः शीवा चभुर्हिता विचनेग्रसाव－ विस्फोटकण्डूमणदोषमी（१．₹．१५₹）
बनस्पति० मेपराइी（रा．ऽ．११३）
कुलस्था（रापरि． 4.9 C ）
बनकुलत्थिका（चचि．२६．२4०）अस्या एकस्या
अपि स्तन्यसंयुक्तायाः कल्पो नेग्ररोगे प्रशास्त： （काकल्प० पट्क्ल्पाध्यायः）
चश्षूरोधन－न，，नेन्रयो：कियाप्रतिब्रन्घ：
（अढसू．し．२३）

चक्षमण－न．，परिभ्रमणम्（ दुचि，३०．，३४）कुटिलगत्या परिभ्रमणम्（ मुचि．२४．6०）गुणाः－अम्नियल़ा－ युर्घर्घनं मारतस्यानुलोमनं खुडसम्भश्रमद्दननें च （अमंस्，१२）तद़ेघोपानदृह्तितमनारोगयं मना－ युध्यमचध्धप्यम्（सुचि．२४．6३）
चंशु－बी．，वनस्पति० गुणा；－मतुरा कराया मलझोषणी तीक्ष्णा गुब्मोद्ररविबन्धार्शोंग्रह्वपीरोगमी च
（रापारि．૪．१८）
हैं．－चंचु，चेन्युना，चेक्रुका．
म．—चंचू．
ग．一 3
बं．—चेचको．
शाक० प्रवाहिकायां बहुछेहेन युष्छोपयोज्या
（चचि．१९．३२）
प्रण्डभेद्दा：रमैरण्डः（रा．८．८ष母）
－पत्र－पु．，वनस्पति० चन्दुभाकः（रापरि．४．१८）
－बीजक－न．，चचुझाकव्रीजम्（र．२०，२－૪）
रचैरण्डनीजम्（र२०，२－૪）
－भालिका－ब्री．，दंशस्त्रोपरि पिढकासदरैराचितानि क्षतानि पद्वानि वा（उ गुक．४，१५，9६）
सर्पद्स्थानस्य पाभ्य दटप्रराहाग्रतुल्यो वियोत्पन्चो－
ड䭴ः（गयी）（ मक，र．94．9६）
च：्युक－पु．，बनस्पति० रचैरण्डः（घ，१．२९६）
चश्धुर－पु．，बनस्पति० चज़ुः（रापरि．१．96）
चटक－पु．，प्रतुद्पक्षि०（नलू．२०．५२）मांस－ गुणा：－मधुरं खिगरं वक्झुक्रवर्धनं मारतनाशानं संनिपातप्रश्रमनं च（चसू．२७．64）शीतं लघु कफम्नम्（ध．६．५．）तदृण्डं भीणरेतःकास－ ह्रद्रोगक्षतेपु हितं मधुरमबिद्दाहि ब्रल्करं च （चस्．२७，८६）रकष्टीवी चटकाण्डरसं पिबेत् （चचि．११．२५－२६）तद्रसा नु अहिततमा （चसू．२४．3०）
（चटकी）－श्री．，बनस्पति० गुज़ा（ घ．४．२९）
चटचटायम－न．，व्रातिकन्नणे बेद्नाविशोप：
（ सुचि．१．५）
चटित－न．，बेद्ना（चनि．१．२१）
चण－पु．，बनस्पति० चणकः（रा．१६．१५६ ）
－द्रुम－पु．．बनस्पनि० अुद्रगोधुरः（रा．३．१३१）
－पत्री－स्री．，क्नस्यति० रदृन्ती（रापरि० ५．१५）
चणक－दु，，－धान्य०（चस्，．२७，२८）गुणाः－मधुरः शीतो स्क्षो वातलः मुंस्तघो दीपिकरो वण्यों

बल्यो रूज्य माध्मानकरः कफपित्त्को रहछविकार－ मेहनाशानश्र（ध．६．9०9）
दिं．—चना，चने，होला．
म．－हरभरा．
गु．－qणा．
बं．－छोलारगाध्छट．
फा．－मसूद．
（चणका ）－र्री．，वनस्यति० मसूरिका（धं，६．३乡）
（चणिका ）－त्री．，उनस्पत्ति० गुणाः－अविमधुरा बृष्या
बग्या यीजतुणसहिता च（रापरि．$८, ६ ५)$
－क्षारोनक－न，चणक्पनाधात् स्यारपातविधिना पातितस्य क्षारस्य जलेन मिश्रणम्
（र．१६．9४०－984）
－प्रयोग－पु．，संस्कार० रात्रौ कान्तलोद्पात्रे जले स्यापितान चणकान सुक्लिन्नान् युटिमितान् भक्षेयेत्। मर्याद्वा－प्षण्मासाः। फलं－नैकब्याधि－ विनाशः कुष्ठममेढपाण्डुयक्ष्मकामधानिर्मूलनख्र्श । पथ्यं तन्रम्（र．२६．₹९）
चणकाम्ल－न．，चणकर्राकोझवो द्वतः（т．१०．८०） नव्यम्लं वन्तहर्पणं ल्यणानुरसं रचचंयं झ्यालाजीण－ विश्रन्धनुत्（ वैर्वासि．）
चण्ड－वि．，शीघकोपः，भासुरसच्चलक्षणम्
（ मुसा．४．くく）
न．，भ्वासुत० सूकम्म（ध．६．२४₹）
（चण्डा）－बी．，वनस्पति० चोरक：（ध．₹．फ9）
कपिकच्छु：（घ．१．१५．9）
जाबुकर्णा（रापरि．₹．२२）
लिमिनी（ रापरि，8．96）
दूळन्ती（ध．१．२२९）
दन्ती（चक．१२．₹）
चोरहुली，श्वासहरगणे पकं द्नव्यम्
（चसू．४．9६）
अजमोदाकारं सुगन्धिद्धव्यम्（सुसू．४२．११）
दूर्वभेदः（ रा．८．२२९）द०＇बूर्वों
कोपना（अरु．अहस्，१५．४३）
－संगहगद्वैककाट－पु．，रसयोग० ब्वरगुल्माशों－ sतिसारनाशान（र．१६．५१－६१ ）
－हासा－क्री．，वनस्पति० गुष्बची（रा．₹．२）
चण्डक－पु．，घनस्पति० करबीरः（घ，४．२）
（चणिडका ）－ब्री．，रेबतीम्रह० न्रयोदशो दिनेडपत्यं विनाशयति（कारेवर्तीक．४६）
भा．को，सं．$\gamma \circ$

चंण्डातक－पु．，बनस्पति० करनीरः（ध，४，२）
चण्डाल－पु．，चाण्टालः（असंशा．१२，१८）
（ चण्डाली ）－स्री．，वनस्पति० लिझ्निनी（रापरि．₹．१6）
－कन्द्र－प．，वनर्पति० गुणाः－मधुरो रसायनः कफषिच्तमः कफपिच्चासद्रोपवियमूलादि दोपनः
（रापरि，6．४ट）
चनुग－वि．，संख्याबिड़ोषः（ मुं़ा，१०，२२）
－गुण－न．，घतु：प्रमाणम् ；चतुरार्तृत्तकम्
（चक्र．9२．9०9）
－जात－न．，स्वगोलापग्र केशारम्（ मुशा．१०．२२） सक्पन्रैलं ग्रिजातके，तवेन संकेसरं चनुर्जोतम् （अЕसू．६．१६०）
－मद्－पु．，बस्तिकल्पोडयं（काखिल，८．२२－२₹）
－विध－बि．，चनु：म्रकारकम्（मुड．२२．ऽ）
－वैशातिक－－3．，पुरुष० चनुविश्रातितर्बयुक：पुर्य： प्रकृतिर्महानहंकारः पुकाद्रोन्द्रियाणि पख्वतन्मा－ व्राणि ंनच्नूतनि चेति चर्नुर्याशवियखानि। अन्र प्रकृतिस्यतिरिकं चोद़ासीनं पुख्पमच्यक्चसाधर्म्या－ द्वव्यक्तायां प्रकृती प्त्र प्रक्षिष्य जष्यक्कशबद्देनैव गृद्नाति तेन चत्तुरिंशतिकः पुरुष इति भविस्द्रम्
（चमः चदा．१．96）
नहस्त－वि．，हसचतुप्यसम्मितम्（ सुस्，२．४）
चतुरक्रुल－पु．，मनस्पति० आरख्बःः（घ．१．२१४）
चतुरम्ल－न．，अम्लघतुएयम्，चतुरम्लं ह्वयवर्गो प्रथ－
मोक्तं चृक्षाम्ल़ाम्लवेवसदाडिसबद्ररुपम् （चथि．94．११9）
चतुरक्वि．，चतुक्कोणम（ सुस्．२२．५）
चतुःश्रेयस्－वि．，चर्यारि देद्धाश्रिबलंचेत：सम्बन्यीनि अेयंस्सस्पसति घतुःश्रेयः（चिकिस्सितम् ）
（चनि，८．३७）
（चतु；－）स्रुधारस पु．，भैषज्य० ताम्रसुवर्णरौप्य－ युक्त：जीर्णसूलगुछूद्सहः（र．२१．१०४－१9५）
－सनेह्－न．，घूतवैलबसामजानग्रस्वारः हेढ्ञा： （सुसू． $8 \times . \times s-\gamma s$ ）
（चतुप्－）－पश्री－खी．，बनस्पति० पाधाणभेव़्रकारः

> (रा. ५.२१५)
－एथ－ुु．，मारंचतुप्ट्यसंयोगः（ सुचि．२४．＜३）
－पद－पु．，वनस्पति० भेण्डा（रापरि．४．२५）
$-प द ् र द ं श-प ु ., ~ र ो ग ० ~ ल क ् ष ण म ्-म ु द ् ध ु र ् म ु ह ् ड ः ~ श ् र ि र ो न ् य ा स ः ~$ शोथः स्रस्तौषकर्णता ज्वरः सष्धाश्रिगात्रत्बं हनु．
 （चचि．२२．२२३．२३०）
-पद्वाभिगमन-न., पश्वादिभिर्गमनं मैथ्रुनमिति यावर् ( यचि. ₹०.१६६-१६く)
-पद्रीगमन-न., अजादिमिश्वनुरंभिभिः सद मैथुनफििया ( युनि, १२.৮)
-पर्णी-स्री., वनस्पति० क्रुदार्लिका (घ. ५.२६)
-पाद़कीट-पु., घनुब्यादकीट्रतिसूर्यकावि:
(उ. सुक. ८.२८)
पादक्षत-न., हस्यश्यग्रभृत्पिप्युभि: कृतं क्षतं, तेन रागज्बरम्नावरलो भर्वन्ति, गूयते पर्यते च
(असंड. ४६)
-पुण्ड्र-पु., चनस्पति॰ भेग्डा (रापरि. ४.२४)
-प्रयोग-पु., पाननस्भाम्यद्नानुकासनाजि
( असंड. ३२)
-फला-ख्री., बनस्पति० नागबला (रा.४.४२७)
चतुर्थ-वि., तुरीयः ( हुचि. ८.९)
-कर्मगुणमाप्र-कि., स्वग्घातोश्रतुॅं सेद़ः तस्य कम्मींणि शोधनादीलि, तेषां तु गुणाः फलं, तेन मेद्ोगतं संशोंधनादिगुणविशिएमिलर्थं:। अथवा चतुधें मेद़स्ति स्थितं चतुर्थम्, तस्य कर्मागि गुणाश्र दौर्गन्य्योपदेढ़पूयादयस्तैः प्राष्षं युक्ष कुषादि
( हुचि. १.६)
-भक्त-वि., एकाहमुपोण्य द्रितीयेडहलि सायंभोजनम् उपसेवमानः ( मुचि. ९,१९)
-मक्रान्तरित-वि., पथाटूष्ष्व प्रयमे ऽहीनि सायंश्रातमोंजन चतुर्य भुक्तं भोजनमन्तरितं बर्जितं तदा स एवसुर्यते। चतुर्य भोनने वर्जितंत यस्य स:
( युचि, १३.२૪-२५)
चतुर्थक-पु., रोग० चतुर्थ दिने भवति इति चतुर्थक: विपमज्नरभेदः
(चशा. १.११३ चचि, ३.७२ मुउ. ₹९.60-69) अस्थिमजगो दोपश्यनुर्थकज्वरं कुरते। चनुर्थंके चतुर्थद्निभाविल्वमास्ति। चतुर्थको द्रिविधं प्रभावं दूर्वर्यति। तन्र स्र्रुप्मिक: पूर्व जत्राम्यामनिलसंभवश्र पूर्व निरसः संभवेति । तदृनम्तरं निखिलदेछं ब्यामोति । घतुर्थकविपर्ययस्तु मचे दिनदूयं मूत्वा अाद्धाबन्ते च सुख्यति
(चतुर्थिका)-बी., मान० पलम् (चक. १२.९२) (अंखंक, <) -विपर्यय-पु., रोग० चतुर्थकज्बर: पुप दिनद्दयं मध्ये मूल्बा आदौौ अन्ते च सुब्बति

> (चचि, ३.५३ ) (सुड. ३९,५५)

चत्वर-न., चतुक्षयः; घलते ख्रीक्रियते घल्प्याधि थस्मिन ब्रिति चत्वरम् ( सुड. ६०.३₹)
अभणनम्त ( मूड. §०.३₹)
घन्द्न-पु., न., बनस्पति॰ सुगन्धिद्धव्यम् (चसू .४.१०) गुणाः-स्वादुस्तिकः कवायः कटुः दीतो गुरु स्क्षो रक्फम्रसादनो बृष्यो दाहहरो रकपित्तविषतृड्ड़ाइकृमिमश्य (घ. ३.१) तस्सतविधं श्रीखण्डशबरपीतपतझरक्तचम्ब्नबर्बरहरिगन्धभेदेन ( भाप्र.) दुर्गन्ध्हरदा़ानिर्बापणलेपनानां श्रेष्टम् (चसू. २५.४०) महाकषायवर्गं कण्दूम्नगणे एकं दृ्यम् (चसू, ४.११) वर्ण्यगणे एकं द्वघ्यम् (चसु. ४.१०) अन्तमर्वप्ररामनगणे (चसू. ४.१७) घुग्रवाने उपयुज्यते (चसू. 4. ...9) अजनार्थमुपयुक्तम् ( सुउ. १५.२०) रसातीसारे उपयुक्षम् (चचि. १९,८६) गुकमेहे समुपयोज्यम् (युचि. ११.९) कुणपपूयतांबे समुपयुज्यते
(असंशा. १.३८)
हि. - संदल.
म.-चंद्रन.
बं. -चन्द्रन.
ग. -मुखड,
फा.-सन्दड्ड, सफेद.
बनस्पति॰ मधुक्लारः ( युड. २६.३४)
(चन्दना)-ब्री., बनस्पति० सारिया (घ.१.१६२)
-गोपा-बी., बनस्पति० सारिवा (घ. १.१६२)
-पुप्प-न., वनस्पति॰ लवद्नम् ( ध. ३.૪१)
-पुप्पक-न., वनस्पति॰ बनल्नम् (ध, ३.૪१)
-रूषित-वि., चम्दनलिसम् (असंसू. ४)
-सार-न., क्षार० बक्रकक्षारः (रा. ६.५५)
-सारिवा-बी., बनस्पति॰ सारिवा॰ (ध. १.१६२)
चन्द्नाअन-न., अअन० पड्धिधतिमिररोगापहमियम्
(र. २३.५६.५6)
चन्दनाद्विघर्ति-खी., लेखनवांतः, नेत्ररोगेपूपयुज्यते (सुड. (१२.१३.१४)
चन्दनाद्यतैल-न., शीववीयं वेलं, दाहज्वर्रशामनम् (चचि. ₹.२५द)
चन्द्नोदुम्बरयोग-पु., योग० अभिप्यन्दे उखयुज्यते,
चन्दूनोतुम्बरे क्षीरपिष्टेडक्जनं पित्ताभिप्यन्दे उपयुकम् ; चन्दनोदुम्बरं भृशतरं चूर्णितं बस्रवंद्ध तोयप्लुतमाख्योतनाअनम् ( सुउ. १०.9०)

चन्द्र-पु., देववा०, सोमः ( अइसू. १८.१६)
बनस्यति० कप्रूरः ( घ. ₹.३१)
सनिज० सुपर्णम् (रा. १३.३)
-क.ला-क्की., वोलमानं सूतं वमंन्रं च त्रिदितं मवृयिल्ता गुरिकां क्यांदुमौ शोषयित्वा पुनः संमईयेव। ततो द्वितोलेत गान्बक्षेन, कर्जलिकां कुख्वा
 तलिकारातावरीणां रसैर्भावयेत्। ततो गुद्धीसचं पष्पंटोशीरपिप्पठीइयनारसारिवाणां च लमानं चूर्ण प्रक्षिध्य दाक्षादिकषायेण सतकृत्वः भावयेत्। अनन्तरं बक्येडगुणण्य परिपीज्य गुटिकां क्रुर्याइ। अंयं सर्षंपित्तविकारनारनो योगः 1 विझोषतो दाहनाशनो रकपिच्रपद्रमूत्रहुच्हनारहनश्य
(र. १४.१₹.२२)
-कान्त-पु., रब० चन्द्रकिणसंसर्गाद्साजल निपतन्ति वज्लत्युणाः-रक्षोष्न सीततं द्वादि जर्रदाशविषापद्ं पित्तथ विमलं च
( सुस्. 84.२6)
-गन्धा-ली., बनस्पति० सरी (ध. १.६२)
-चक्र-जि., हेद० चक्राकारसाइख्याचन्दमण्डलाकारेंबः ( (ुनि. द.२७)
-चन्दन-न, घन्द्ननेक्व: हरिचन्द्नम्
(र. १२.१९)
-दुल-न., रसभस्मना बद्रसेनान्येन वा होहेन साधिंत यह्डों भर्भीभूय च्चववर्ण याति तब्
(रा. ८.१6)
-पाद-न., चन्दकिरणः दाहज्ञरे शामनार्थ चन्द-
पाद्वपरों हिताकहः (चचि. ३. २६६)
-पुण्वा-ही., बनस्पति॰ कण्टकारी कासमी
कष्टकारी उक्ष्मणा (रा. ४.१२५) (ध., १.९९)
-प्रभा-ब्री., भैषज्य० बोलजातिफलमधुकमझधुयधि-सादिरसारकर्पूरामलकसहीशतावरीघोण्टाम्बेतसश्रालिपर्णीकासीसधत्तूरमुद्रपर्णीदाडिमनीजानि समभागानि दुग्घेन दसा लाभ्कर्टीकाथेन कडुतुग्वीरसेन मुन्रयूदेण च भावयित्वा तद़ीया गुटिका: कारयेत्। अयं प्रमेहाइ्धयति (र. १७.३८, ४०) चाला-बी., वनस्पति० एलाभेष: सूक्सैला
(घ. २.४४) 'एला'
-भूति-न., खनिन० रौष्यम् (घ. ६.६)
-मण्डलच्छेद-पु., हेद० चन्द्रमण्डलकारच्छेद:
(ससू. ५.१४)
-लेखा-ल्री., बनस्पति॰ बाक्छवी (ध. १.१६६)
-लोइक-न., खतिज० रोप्यम् (रा. १३.६)
-बपुस्-न., खनिज० रौष्यम् (ஏ. ६.६)
-वर्चस्-वि., हक्षण० चम्दस्खवर्घस्तेज हब बर्चो यस्य सः विधा सूर्यस्य चन्दवर्चस्त्वमिंदियायर्थ-
विप्रतिपत्तिलक्षणम् ( मुसू. ₹०.१६)
-चही़ी-ब्री., बनस्पति॰ प्रसारणी (रा. ५.૪३५)
माधनी (रापरि, १००.२९)
-रीतल-न., चन्देण सीतलीकृतम्
(अहस. ३.३३)
-शूर-न., बनस्वति०. गुणा:-चल गददेषि हिकाम बातं ल्रव्मातिसारिणां हितं च ( भाप्र.)
हिं. - च्वालो द्वालिम.
म. - आहाळ्टीय.
ग.- - रहेटियो,
वं.- हालिम.
फा.- नाल्मतन्सनरातंजक.
-सूर्य-पु., योग० तुल्य पारदो गम्धकझेति समभागिका अम्बीरससेन त्रिद्वेन मर्द्विताः पुनरेवं समभागेन व्रिकदुनाडमिमिश्रिताइसुं संशां प्राप्नुअन्वि। अनुपान-नागयह्द्रीरस:; अमाणं गुज़ान्र्यम्, पथ्यं हुग्यम्; अनुपानमेढ्यासी सौसज्वरहूलापसारगुल्म्शीछोपुरवान्नीर्नाघयांत
(र. 9२.40-49)
-सेन-पु., सर्तवि₹तिरसससिद्धिपदापकानामेकतम: (г. १.२-५)
-हास-न., खनिज० रैप्यम् (घ. ६.६ )
-( हासा )-ब्बी., वनस्पति० गुइची (चचि. १.४)
चन्द्रक-प., घनस्वति० जइमन्तक: (घ. १.१९૪)
कर्प्रू: (र. २९,८२-७४)
मरीचम् (रा. ६.११८)
पार्मिष कण्टकवलयितो बर्तुलो मस्स्य:
( נसू. ४₹.११८-१९)
जहोपरि हइयमानतैलबिन्द्रोराकृतिः
(चचि, १९,९)
मयूरपिच्छे चन्द्वाकारो मेचकः चन्दबवत्कायते प्रकाषाते दूवि चन्क्र्क: ( सुचि. ₹४.१२)
भगूरापिच्छम् ( सुउ, ४०.२०)
(चन्द्रकी )-వ्री., उक्षण० लिन्नाझोपद्वः कांट्यसमच्चाया चन्मकसंस्यानहघ्टिः (अषंड. १6)

चन्द्रमस्－पु．，देवता०（ सुशा．१，6）मतसोडधिदैव－ वम्（युशा．१．४）द्रिजानामयं राजा，पुनः समुदमन्थनकाले समुदादाविर्मूत इति घन्द्रमा द्विर्जातस्वाद्य द्विजः（यु．४१．4）अस्य राजक्ष－ न्दमसः घोधरोगः पुराऽभूदितित घोषो राजयष्मे－ स्युच्यने（ सुड．२३．५）सोमस्य मदौणषे：स्थाना－ कृतिवीरींविशोषेर्मियमानानां नान्रामेकतमष् （ घुउ．२९．4）
चन्द्राणी－अी．，बनस्पति० सटी（ध．१．६२）
（चन्द्रा－）बी．，भैषन्य० कर्कट्यद्री（रा．६．99०） चन्द्रांशुकल्प－वि．，अल्यध्ध्युभ्रम् अशंस्युग्रुत्वेडपि चन्द्रांगुत ऊलं घाबल्यं बोध्यम् ।（२（२）२७） चन्द्राबज－न．，वनस्तति० कुमुदम्（रा．१०．२४६） चन्द्राभिधा－त्री．，वनस्पति० बाछची（रा．४．२२७） चन्द्रार्क－न．，सनिज० रौप्वस्य पोडश भागास्तान्त्य च द्वाद़्र इलेयदेकत्र दाउयित्वा मेर्लाज्ञातम्
(х. ८.२₹)

चन्द्रार्ध－बि．，अर्धचन्द्राकारचछेदः（ सुचि．८．R७．२८） चन्द्रालोक－पु．，बनस्पति० कर्पूरः（रा．१२．५६ ） चन्द्रावती－ब्री．，बनस्पति० धाकुची（र．११，८५） चन्द्राबलेह－पु．，भैषज्य० असौ पित्तोन्मादृभ्रममूर्च्धा－ चछर्विकासक्षयपाण्डुरोगापदः（र．२१．१८१－१८६） चन्द्रास्पदा－खी．，भैषज्य० कर्कटग्राई्री（घ．१．८६） चन्द्रिका－खी．，वनस्पति० कर्ण्स्फोटा（ रापरि．३．४१） मेथिकामेन्दः बनमेथिका（रा．५．१८५） ₹०＇मेधिका＇
मह्विका（रा．१०．२२५）
कण्टकारी० लक्ष्मणा（रा．४．१२५）
पलाभेदः सुक्ष्मैला（रा．६．६९）न०＇गलला＇ अभ्रकखापष्वे भस्मनि हन्ततले संपिछे सति， सूर्यांतपे हर्यमानान्शन्द्रिकाक्रतथः（र．२．१४） भण्डल्राकारो जातुस्लेछः（चचि．२०．१९） मस्सविरोषः चन्र्रकः（अढ्यू．६．५३） चन्द्रिकाचित－वि．，अबक्षिततैलबिन्दुसरौश्नन्द्रिकैरा－ चितो ब्यात्तः（ अहस，अहु．५．४） चन्द्रिकाम्बुज－न．，वनस्पति० कुमुदम्（रा．१०．२४६） चन्द्रेणा－त्री．，वसस्पति॰ कुसुदस् ；बड्धता कुमुदिनी
(रा. १०.२५०)

चन्द्रोद्य－पु．，योग० आादौ पारवउकौ समर्म वतो गन्धकाभ्रके पृथब्सर्द्येन्मेलबित्वा च अम्बीररसेन

मर्देबेत्। ततो हबुपुटं क्र्वा वित्रकेण कुमार्यां च सकसस्वारं भाबयेत्।
अनुपानम्－गुडमिश्रजीरकचूण्ण बीण्जन्नरे，कुमारीरसः कासे，त्रिफलाक्काध：ध्वासे，गुह्रीकाथभ्र उन्माद－ घनुर्वातयोरिण्यते（र．१५५．१५९）
योग० बिपदरोडगढ़ः（ असंब．४०）
चपठ－ु．，स्लनिज० पारवः（घ．६．३०）
बनिज० मद्वारसः（धपरि．६．9०）गुणाः－ तिक्षो मधुर उब्भः किग्धो लेब्बनो देहलोहकरणो－ डतिबृष्यो रसवन्धकरणब्रिद़ोषमक्त；अयं गौरशेता－ स्गकृषणहेमाभताराभभेद़ात् षोठा（घपरि．६．१०） राजमापः（रा．१६．१३५）
चोरक：（रा．१२．१२७）
मूपिकदप्रभ्षणम्－च्हर्रिंमृर्छां च तुण्गासहिता

（ चपला ）－त्री．，चनस्पति० पिप्पली
（ย．२．८३，र．१२．૪८ ）
आसुत० सुरा（ध．१४．२०9）
चमर－पु．，प्राणि० चमति भक्षयति तुणादि इति चमरः
मद्दिपाक्हलान्पमृगः। मांसगुणाः－स्विल्धं मधुरं
कासजिद्दिपाकमधूरं बातपित्तमं च
（ गुसू．४६．9०0）
हि．－चमरपुच्छिछ गौ，चमरगई，चमरगाय， मुरेगाय．
बं．－－चमरी．
म．－चवरीगाग，चमरी．
चमरिक－पु．，बनस्पति० कोबिद्रारः（ घ．१．१९६）
（ चमरी）－श्री．，चमरीमृतः（घ．परि．६．३४）
चम्प－प．；मत्सजातीयम्राणि०（काखिल．）
（2ヶ．4०－49）
प्रम्पक－प．，वनस्पति० गुणाः一अतिकटुम्तिक：शीतः सुयन्चिद्धर्यः कफवित्त्रो विपदाहकुष्कणद्रम्रणःः
（घ．५．9४२）
रक्षपित्तमः दीतोणणश्य（ मुसू．म६．२८८）
है．，一चम्पा．
म．－－सोनचांका，पिवळा चांफा．
गुं．－－रायचम्मो，पीळो चम्पो．
－रम्भा－ब्री．，वनस्पति० सुवर्णकदली
（रा．११．११४）
चय－पु．，दोषस्य स्वस्थाने．संचयः（चसू．१९． ११४）हक्षणाति－दोषषस्य स्वधाइयेव वृद्धि：，

वृद्दिहेतुणु ग्रद्रेपो विपरीतगुणेच्छा च (असंसू. २०) सुश्रुतस्तु चये एव संचयप्रकोषौ अभिग्रैवि प्रकोपे च प्रसरस्थानसंश्रयव्यक्तिरिति निभ्धभ्रचम् ( हुसू. २१.9८-३६) -काष्ठा-( खी., चयमर्याढ़ा (असंसू, ५) -कृत्-वि., घ्रयाणां दोषाणां चयं करोति इति त्रिद्रोषकरम् ( अहस् . 4.86)
चर-पु., चारी, आनूपचरो जल चर आकाशाचरो घन्बचर-
श्रेति घतुर्विधधश्शारी (चसू. २७.₹₹२)
आहारविहारौ।, चर्यते आचर्यते भक्ष्यते च हूति चर आहारविद्वारतात्पर्यकः ( मुसू . ૪६.१३८)
खनिज० कपर्देका (धपरि, ३.२४)
चरक-प.. ऋबि० अम्विवेशतन्ग्र्यस संस्कर्वा
(चसू. १. समातिसून्रम् चचि. ३०.२७९) बनस्पति० पर्षटः ( रा. ५.६५)
चरण-पु.,चतुथों भागः (र. २६.३७)
-वेदस्य शाखा-(नुचि. २८.१९)
-लेप-पु., शुक्रवर्धकः पादुलेपः (असंज. ५०)
चरणायुध पु., कुक्कुटः (चसू.२७.६6)
चरमधातु-पु., गुकम् र. २७-३२) -
चरमसंन्यास-पु., पश्थान्भाबिसकलकर्मसंन्यासः
(चशा. १.१५४)
धराचर-पु., खनिज० कपर्दिका (धपरि. ३२૪)
' पीताभा अ्रन्थिला पृषे दीर्घनृत्ता वराटिका।
रसबैँैर्बिंनिन्दिंश सा चराचरसंज्ञिका II'
(र. ₹.१४५)
चरु-पु., ओोट्नः ( काजातिसुम्रीयशा. ८)
चर्पटि-पु., प्राचीनो रसाचार्यं (र. ६.४९-५३)
चर्मन्नन., शारीर० ख्वक (चशा, ७,१६)
'बाब्रश्वक्संहातिश्रर्म' (असंसू, २०)
कुष्हरोग० लक्षणानि-हृ्तिचर्मवत् खरस्पर्शं च चर्म (असंनि. १४)
-कपा-स्री., वनस्पति० सातला (घ. १.२₹८)
(चचि, २₹.६६)
-कसा-ब्री., चनस्पति० मांसरोहिणी (घ. ४.\&४)
-कील-ఫु., न., बहिर्मार्गजरोगः लक्षणं संप्रासिश्यब्यानस्तु कुपितः ह्रेष्माणं परिगृख बहिः स्थिराणि कीलगदर्शोंसि निवर्तयवि, तानि चर्मकोलान्यर्शीसील्याचक्षते (सुनि. २.१८) (असंनि. 6) तेपु कीलेपु वातेन तोदो जायते, कफेन सवर्णान्वं प्रन्यिंस्त्ं च, पित्तशोणितजस्तु रैक्ष्यकाणर्यु-

क्रक्ष्णत्वयुक्तः तन्र समुद्रीर्णात्बं खरत्वं च सर्वचर्मकीलेगु दइयते (सुनि. २.१९-२०) छेद्योडयं रोगः (मुसू. २4.३-4) तन्रामिकर्मिचिकिस्सा कार्या (सुसू. १२.90)
नगोणी-खी., चर्मम्रसेवक:, चर्मम्रवेशाको बां; अनभ्भिसेवेद्स साधनम् ( सुचि. ४.95)
चेट-पु, निशाचरपक्षि: यश्र दिने वृक्षाल्र्व्बमानो निद्वाणों हरयते (र. २४.१२)
-द्रण-न., रोग०, स्वगबद्रणम्
(असंस. 20.9४)
-दल-न., रोग० कुष्धरोगः भ्रदकुष्टेष्येकम्, रचदोषजरोगः, ऋक्षणम् (चसू. २८.१३) सकण्डु, सस्कोटं, सरक, रंक, स्पर्शासहं, दलनश्रीलं चर्म (चचि. ५.२४) इदं दोधभेढेन चतुर्विधम् (कासिल.) (१५.६) तस्साधिद्धानं तृतीया क्षेता नाम स्वक् (सुश़ा. $\gamma, \gamma$ ) इंदं प्रायः पिच्चश्केष्माचिकम् (चचि. ५.३०)
-वृलन-न., रोग० चर्मीबद्रणम्, पण्णामपि स्वचां दरणम्, चत्वारिश्रात्पित्तविकारेप्वेक:
(चसू. २०.१४)
-पट्ट-न., चर्मेखण्डम् ( अहसू. २२.२८)
-मसी-ब्री., चर्मरक्षा (चचि. २.६८.)
-र.्रा-खी., चनस्पति० आवर्तंकी (घ. १.१.е)
-वृक्ष-पु., पूर्वंदेशे नौतृक्षः ( सुक, 4. ૪३-૪६ ङ)
भूर्जवृक्तः ( वैश़सि, )
-हस्त-चि., चर्ममयद्यादिधारा एताटरो दूतो
गर्दितः ( सुसू. २९.४-१4)
चर्मरी-ब्बी., फलविषम् ( मुक. २.4)
चर्मसाह्वा-ब्री., चनस्पति० सातला (चक. ११.३)
चर्माख्य-न., रोग० चर्मदल्रम् ; वातफफाधिकं कुप्ठम् (चचि. ५.२९)
चर्मानुरअन-न., खनिज० हिझ्नुलम् (ध. ६.ख०)
चर्मान्त-न., चर्माबयनः उसयन्न्रेष्वेकम् (सुसू. 6.94 )
चर्मार-पु., शुकतुण्डाख्यो हिश्दुल: (र. ૪.944)
चर्मीनृृ्ष्ष-पु., बनस्पति० लक्कुचदुमाकारो महावृक्षः
(सुचि. ११.9०)
चर्गा-ली., चरितुम् आरारितुमहै तचर्यम् । ₹ाखनियत भाचारः (सुसू. ६.9)
चल-वि., अस्थिरः (चसू, १.५८) ख्यानास्स्थानाम्तर. गतिः (चसू, १८ (१) ए) चच्र्त्कः, स्पन्द्नः
'चला वावाशयसिरासन्धिलिक्बादयः ' (सुसू.
३२.३) प्रेरणे शाकिमान् (अहसू १.१८)

बायुः चलति गच्छति वहति सदागगतिमस्वाद्विति चलो बायु: (अहसू. ११.१)
बनस्पति० मस्खम् (घ. ₹.५८)
-पत्र-पु., वनस्पति॰ (घ. ५,८く )
-मल-वि.. प्रवृचुन्मुसमलः (र. १६.९६)
-मूर्धता-बी., ग्रिरःकम्प: क्रकाटिकामर्मघिद्बस्य लक्षणम् ( सुशा. ६.२ง)
-सुम्नहात-प., (परिव०) हन्द्यदूहूव̃ः, दिवसस्य दरामो मुहृतःः ( यचि. १ (२) चक. ११)
-स्यूलगल-वि., लक्षण० अीतहेडपि काले तैलपानाहोंडयम् ( चसू. १२.४४)
-स्थूलोद्र-वि., लक्षण० सीतलेडपि काले तैहपानयोग्योऽयम् ( चस्. १२.२४)
चलत्कोप्टी-की., यन्र० कोटीयन्त्र्मम्, हूतस्ततश्वालने सौकर्य यथा स्वान्तथा निर्मिता कोष्टी (र. ७.६)
चलामय-पु., चलस्य वातस्य आामयो रोग:, बातरोग:
(अहसू. २७.૪२)
चबल-पु., बनस्पति० राजमाय: (ध. ६.८४)
चविक-न., बनस्पति॰ चब्यम् ( प. २.७७)
(चविका)-बी., बनस्पति० चब्यम् (असंसू. १५)
-शिरस्न्न., बनस्पति० पिप्पलीमूलम्म ( थ. २.५५)
चव्य-न., बनस्पति० गुणाः-कटूषणं लघु दीपनं रोचनं कफबातम जन्नुकासश्वासगूलन्नं च (ध. 2.66 )
 एकं दब्यम् (चस्. ૪.尺, ११-१७) हिं. -चव्य, गजफल.
म.-कंकल चवच्चिनी, चवक.
बं.—चएर, चाई.
त. -चव्यम्
गजपिप्पलीमूलम् ( ड. युस्. ३८.२२-२३)
चब्यक-न., बनस्पति० चब्यम् (रा. ६.११५)
(चव्या)-बीं., वनस्पति० कार्पासी (रापरि, ४,૪५)
-जा-वनस्पति० गजपिप्पहीमूलम् (रा. ६.9१५)
-फला-बी., वनस्पति० गअपिप्पही (रा. ६.११८)
च्चषक-न., ाराबः, बाटिका, चरति भक्षयति पिद्रति
अनेन दृति चषकं चषको बा (र. ८.१९)
सुरापानपात्रम् ( असंचि. ८)

नामाम्ललोणिका शाक० (चसू, २०.१३; जु.
५.३६) गुणाः-अस्बा कषाया मधुरोष्गा दीपनी बातकफे हिता ग्रहग्यदोंविकारमी (मुसू. ४६.२७३, चसू. २.१९) अर्तीसारजित् ( रापरि. ५.८६) हिं.-अमरल.
म.-अंबुटी, भुईसर्पटी.
वं. -अमरल शाक.
-घृत-न., गुउद्धंरो पश्रम्तम् (चचि. १९.૪२-४२) द० ' अम्ल्लस्पिस् '
-यूप-पु., चाक्रेरीशाकयूपः ददना सर्पिषा वा कृतोउयं बातमः (का. खिड० ૪.५३)
-राक-न., बनस्पति०, चादेरी ' द० चांगेरी
चाचा-ब्री., शिरोरोग० इन्मलुक्षम् (असंड, २८)
चाटालत्व-न., विस्तृत्व्वम् (चनि. ३.१४; चशा. ૪.१६) चाणाख्यमूल़क-न., बनस्पति॰, मूलकभेदः, इदं मरसंभवं स्यूलमूलं महाकंदे च। गुणाः-तिक्वं, कहष्णं, रून्यद्दीपनें, परं ग्राहंक, गुरू, कफवातापहं क्रिमिगुल्मनाशानं च
(घ. ॠ.३५ रा. 6.५४ g. १४१)

चण्डाल-पु., चण्डालः, चण्डाल प्व चाण्डालः, यद्वा चण्डति बुम्धति लततमिति चाण्डाल: (असंग़ा. १२)
चाणडाली-ब्री., शारमली; पच्धगुरिया; लिद्निनी; चाण्डालकन्द्धब्धी (र. १८.४१)
चातुर्जातक-न., जायते इति जातं, चतुखवयनं जातं चचुर्जातम्, तेन चानुर्जातकंजचुणीं ख्वगेलद़ीनां समूहः । भौपज्यदर्ग० त्वक-पला-पश्रक-नागकेशराणां समः समूहः। अस्यापरं नाम चातुर्भनकमिति । गुणाः-स्वर भेदृध्वासकासमुस्बदोषषविनासनम्। वृष्यं बल्यं च योगाहैं चातुर्जातं रसायनम्

> (घ. ৮.99 g. ₹००)

चातुर्थक-पु., चनुर्थ प्य चातुर्थ:, तेन चातुर्थचातुर्थिकराचद्धौ समानार्थं। चतुर्थको ज्नरः प्रथमे दिने तथैब दिनदद्रयं विश्रम्य चतुर्थ दिनेने यो ज्वर आगच्छति स चातुर्थको नाम विषमज्नः: ( गुड. §१.३७)
चातुर्थिकहर-पु., चनुक्थकग्गरहरो योग० पारदस्य एको भागो, गन्धकोरध्धभागिकस्तालके भागत्रयं, मनःखिला पादृभारिका, सर्वमेकत्र कारवह्धीदलरसेन प्रंहरत्रगपर्येन्तं मर्द्येये्, बानुकायँन्ते च पाचयेत्, अंय चातुर्थिकहरो रसः (र. १२.१०५)

चातुर्भद्रक－न．，भैषज्यवर्ग० अन्रापि चातुर्जातकबद् ब्युत्पत्तिरनुसंधेया। शुण्ठी－अंतिविषा－गुस्ता－गुड्ब－ चीनां समः समूहः（ध，6．6 पृ．२००） एला－खक्－तमाळपन्न－भरिचैर्जातः समः समूहः （ध．6．8 प．₹००）
चान्द्री－क्री．，वनस्पति० अतिविषा（रा．६．द पृ．३） बाकुची（रा．४．२२६ प्ट．३८） कण्टकारीभेद्：（रा．४．924 पृ．२४）
चापल－न．，चपलस्य भावः चापलम्। धापल्यम्，चलनम् （असंस्．$₹ .4 \%$ ）
चापबट－पु．，वनस्पति० प्रियाल：（ध．५．८२ पृ．१८३） चामर－पु．，न．，चमर्यांस्यमृताविशोषस्य लोमभिः निर्दृत्तं चमर्या इद्मिति चामरम्（ असंसू，८．४७）
（चामरा）－ब्री．，वृभ्षिकाली（ रापरि．३．८ पृ．३६४） चामीकर－न，खनिज० चमीकरो रत्नाकरबिदोषः，तत्र अवं चामीकरम्，सुवर्णम्（घ．६．२ पृ．२०५） पु．，प्राणि० स विषं छछ्वा छर्देयति（असंसू，८．२३） चा＋्पा－ब्बी．，क्षुद्रोग० इन्द्रतुपम्（र．२४．८6） चाक्पेय－पु．，वनस्पति० चम्पक：（ध ५．१४२ पृ．१९९） न．，नागकेसरम्（घ．२．४८ पृ．५९）
चान्पेयक－न．，वनस्पति॰ पद्मकेसरम्
（रा．१०．२६२．प．१६७）
चार－पु．，गतिः चर्यंते गस्यते इति धारः（असंनि，१५．६）
वनस्पति० प्रियाल：（घ．५．७२ पृ．१८३）
चारक－पु．，वनस्पति० प्रियालः（ ध．५．७२ प्र．१८३） चारटिका－ब्री．，नीलिनी（रा．र．३४० पृ．4५）
चारटी－बी．，पद्या（ ब．૪．९० पृ．१५२）
कुम्भी，अह्मयटिका हत्यन्ये । महापैशाचिकघृते एकं द्वब्यम्（चचि．३．४५）पदाचारिणी गुक्षा （अंडं，४२）
चारण－पु．，देव्वयोनि० अयं चारयति प्रचारयति स्तुतिसभीतविद्यां तजन्यकीति वा देवानां स्तुति－ पाउकाः（चचि．१．（४）．३．）
न．，पारदकर्तृकग्रासभक्षणकरणम्।＇चारणा＇पर－ पर्यायम् । जारणाग्रकारः，स्वर्णादिधातूनां पारदे मेलनम्（र．८．७२）
（चारणा）－बी．，पारदृस्य मध्ये म्रासयोग्य－पदार्थ－ प्रक्षेपणं चारणा（र．८．69）
चारुन．न．घनस्पति० कुन्दुमम्（ध．₹．१२．प．ं५） पय्यकम्（घ．₹．८८．पू．११₹）

केशारा－ब्री．，वनस्पति० तरणी

> (ध. 4.984. प. 98s.)
－केसरा－ल्ली．，वनस्पति० चारुक्केशरा
(ข. 4.984. पृ. 98९)
－द्शर्रान－पु．，प्रक्षः（ घ．५．८१．पृ．१८५）
प्डु०；रोह्हिणः，रहःः（धपरि．द．३५ पृ．२९३）
－पर्णी－बी．，वनस्पति० प्रसारणी

> (ध, १.२<s पृ. ६६)
－फळा－ब्री．，बनस्पति० दाका
(घ. 4.4\% पृ. श७ร)
－मोदा－बी．，वनस्पति० यूथिका
(ป. 4.१४< प. २०0)

ーरत्न－न．，खनिज० सुखर्णम्（ध．६．२ पृ．२०५）
－रूप－न．，सनिज० सु वर्णम्（घ．द．२प．२०५）
चाख्टा－बी．भूधात्री（रा．५．१४५ पू．११₹）
चारुष्क－पु．，जाइलम्टग०，दृरिणभेदःः（चसू．२७，४६）
चाद्धारीरः सल्मतनुमृगभेदूः（सुसू，૪६．५૪）
चारुब्कर－पु．，चाहुकः（चस्，२७．४₹；सुसू．४६．५४）
चाल－पु．，स्पम्दः वायोरेकं कर्म（चसू，२०．१२）
द्वन्तरोग० दन्तचालः（असंड．२५）
चालन－न．，कम्पनं，स्थानात् स्थानान्तरं प्रति शल्यस्य नयनम्। चतुबिशतियक्रकम्मस्वेकम्（मुसू，५，१७）
（चालनी）－त्री．，दृष्यगालनोपयोगि यत्रम् । सा चाननी तु त्रिविधा ₹）वैणवीभिः छालाकाभिः निर्मिता गुणैश्य ग्रथिता सा सदा स्यूलन्मब्याणां गालने हिता।। २）चूर्णचालनहेतोरन्या वंशजा चालनी कर्णि－ कारस्य शाल्मल्या ．हरिजातस्य चतुर㤲लविस्तार－ युक्तया कंब्रया निर्मिता॥ ३）कुण्डल्यरत्निवि－ स्तारा छागचर्माभिबेशिता। वाजिबालाक्बरानद्ध－ तला चापरा चालनी ॥ सूक्ष्मतरं रजो धर्तु धार－ यितुं का तया प्रचालनं कुर्याप्（र．८．११－१३）
चाप－पु．，प्रसद्पक्षि०（घ．वर्मेतराणि．१४ पू．२८6） चषति भक्षगति，इृति चाषः कनकवायस हृति स्यातः，नीलनर्णः पक्षि०（चसू．२७．३६）इन्द्र－ नीलमणिसद्रापक्षः रास्तदर्र्यः（सुसू，४६，6૪） ग्रस्थाने चापदर्शनं प्रश्तम्तम（सुस．२९．२९） कर्णायसः（ सुज．३५．६）किकिद्विः（र． 90 ， ८．०）चातकः（र．१०．००）
हिं．一नीलिकण．
म．－तासपर्क्षी，मणिकण्ड．
मस्स०，तस्य दर्शान पुण्यकरम्（ काइ．३．9०）
३२० [चाषर्ची] आयुर्वेदीय-शाब्दकोशः [ चिल्था ]

चाषची-ल्री., प्राणि० (असंड. ६ )
चास-पु., पक्षि०, चाषः (सुसू. 6.9०)
-मुख-न., स्वस्तिकयन्त्र०, चासमुसलहां यन्त्रम् अस्थिविद्धृराब्योद्दरणोपयोगि ( युसू. 6.90)
चिकिस्सक-पु., वैयः ( गुसू. १.३५)
चिकित्सन-न., चिकिसिसंतं; चिकित्सा; उपचारः (र. १२.屯)
चिकित्सा-बी., र्क्रम्रतिक्रिया (चसू. २.३६) घातुसाम्यक्रिया (सुसू. ₹.२६) रोगापनयनम् ( सुझा. १.१३ ) प्राणी याबडुच्छुसिति याबद् भेषजमत्ति च ताबच्धिकिस्सा कर्तर्या (र. ₹०.१२१) कचिद्धर:, कचिन्मैन्री, कचिद्दर्म:, धचिद्याः, क्रचिदभ्यासयोग इत्येंप्रकारेण चिकिस्साया नानाफलानि संति, तेन चिकिस्सा निक्फला नास्ति (असंड. ५०)
-प्रविभागविल्नानीय-वि., अध्याय०
( सुड. ८.9)
-प्राभृत-वि., चिकिस्सा प्राभृतम् उपायनं यस्य हृति, प्राभ्रियते द्नार्य धार्यंते से सेति प्राभृतम्। चिकिस्स्राप्रमृतरूपा सद़ा यर्नेन आातुरोपढौकनीयत्वेन च यस्थ विद्यते सः (चसू. १६.२ चक)
-प्रभृथीतीय-वि., चिकिस्साप्रामृतेति शब्द्दमधिक्कल कृतोडर्यायः (चसू. १६.१)
-संपद्-द्बी., चिकिस्सायाः संपत्, पादघ्तुप्यस्व भिषक् भेषजम् आतुरः परिचारक द्वति पाद्चतुघ्यम्न। चत्तारः पादा यदा गुणनन्त उपयद्चन्ते वदा साघ्यो व्याधिर्नातिवतिते (कासू, २६.३)
-सम्पदीय-वि., अध्यायदिझोष: (कासू. २६.१)
-स्थान-न., चिकिस्साभिधायकं कुतं स्थानम् । चिकिस्साध्यायानां न्रिंश्तंख्यानां समृहः चरकसंहिताया: घृृ्थानम् (चचि..१) सुश्रुतसंहितायास्रनुर्थस्थानं चत्वार्रिंगद्ध्यायात्मकम्र (मुसू. ३.२₹ सुचि. १) अणाइसंग्रइस्य चनुर्थ स्थानश्रतुर्वाँशल्यध्यायत्मकम्र ( असंचि, १)
चिकित्साद्न- चिक्रित्साया अद्रम्। येपु च भिषक्रधानमझ्गम्। गथा भिषक् चिकिस्साइ्गः
(असंसू, १३.३.)
चिकित्साधिकृत-वि., चिकिस्तिकर्मफलम चिकिस्सायां फलभोक्तृवेनाधिक्रतत्बात चिकिसासाख्बोपयोगी पुखः । पल्ञमहाभूतरारीरिसमवायः प्रस्थ:, स पुप कर्मपुर्भश्रिकित्साधिकत:
(सेशा: १.१६)

चिकिस्सार्ध-न., चिकिसाया अर्धभागः । बद्धि: चिकिस्सार्धम् दृति ग्रुर्ति (चसि. १.३९-\%०) चिकिस्सित-न., भेषजम् (चचि. १.१) चिकिलितं द्विगकारं पोक्रम्। औषधं भेबं चेति (काइ. ३०)
चिकिस्सितार्भ-पु., चिकित्सितस्य अर्थों नाम विषयः (चनि. १.१४)
चिकुर-न., खनिज० पोगरसंज्कं लोहम्

> (र. ५.৮८)

कि., नील्यभम्, तन्र चिछुरें नील्लमित्वर्थन गृहाते (हजारी० र. ५く)
चिक्कण-वि., ज्ञिभ्धस्ट्यानम्।
(सुचि, ३१,११. र. २०.७६)
न.. बनस्पति॰ पूगफलम् (घ. ₹.३९. पृ. १०३) (चिक्कणा)-ब्री., पूगफलम् (घ. ₹.₹९ पू. १०३ु) चिक्क-न., भैषज्य० इंदे पैत्तिके दंखो लेपाभ्थुपयोज्यम् (असंड. ३९) ईपद् भुधाबां यवानां चूर्णम्
( असंड, 90 )
चिकका-ली., चनस्पति० पूगफलम् (घ. ३.३९पृ. १०३) चिक्किर-पु., मूपिक० तद्धृरक्षणम्-एतद्विपत: शिरोडुःखंख्र, शोफो, हिप्या वमिर्ज्रमश्र अबन्ति (असंड, ૪६)
चिकिर-पु., चिक्किरः मूषिकः ( सुक. 6.94)
चिचिटिन्न-पु.. तब्रामकीट॰ वायब्य:, पननकोपनः, अस्स द्शार्व् वातजरोगाः भर्चन्ति (युक. ८.५)
चिश्वा-ब्री., बनस्पति०, अर्किका, तिन्तिणी। फलानि च अर्धचन्द्राकाराणि
हिं.- अम्डी, अंटही, इमली, इंब्डी, अम्लिका.
म.-चिंच.
गु.-अम्लिना, बिचोरा.

त.-पुलियान.
फा.-अंबला, अन्बहाह.
गुणाः-आमफलमतीवाम्लं पित्तकृळघु रचकृद् वातशमनं प्रकामं बस्तियुन्दिकरम्। पंकं तु मधुराम्लं अदि विपम्भि वातंजिच । अस्य लग्मस कपायोणी कफघमनिल्ताशनाइ (घ, ५,३₹) पक्रचिघ्याफल्लसो मधुराम्लो रुचिप्रदःः। सोफपाककरो लेपाड् घणदोपविनारानः
(रा. ११.३९)
-सरार-पु., अम्लसारः, चिक्षाफलल्य सार:। गुणा:-


शर्करामिश्रस्तु दाहपित्तकफार्तिनुत्
（रा．१9．890 प．१64）
चिश्वाक्ल－न．，चिश्वासाईः（र．११．४१ पु．१6५）
चिभ्विका－स्री．，चिज्ञा（व．५．३३ पृ．१७४）
चिश्चिटाङ्भ－पु．，वायत्यकीट०（असंड，૪३）
चिश्धुका－स्री．，बनस्पति०，मूत्राधातचिकिस्सायामु－ प्युज्यते（असंचि．१३）
चिश्धुपर्णी－त्री．，गाक०（असंचि．9०）
चिडा－स्री．，वनस्पति०，कपटं（क्ट्तृण०）
गुणा：－उष्णा दी़पनी कफवातहरा रक्तपित्तजित्
(घ. १.८२ पृ. २२)

सरल：（ध．३．७く प．१११）
चिति－त्री．，चीयते इमशानाभिस्यामिति चितिः चिता सवदाहननचुद्धी
（असंसू．३．द）
चित्त－न．，चिल्यते संज्ञायतेऽनेन इति चित्तम्，मनः

> (अह्द्सू. १२.૪)
－खेद्－पु．，चिन्तखिन्वता，मनःपीडा०
（असंसू．९．६८）
－नारा－पु．，संज़ानाशाः（सुड．६१．१५）（सुशा． ६．२८）मनसो विचाराढिश्रून्यता（चचि． २२．९）बुद्धिनाशः，अ्रमः（चसि，३．६）
－प्रसाद्न－न．，चित्तस्य तुपिः मनःशान्तिः। उन्मादे चित्त्पसाद़न्न कर्तन्य्यम्（सुड．६२．३४）

- भ्रम－पु．，सन्मिपातज्वर० यदि कथमपि पुसांा जायते कायपीडा अ्रममदपरितापो सोहचैकल्यभाबो चिकल－
नयनह्दासो गीतनृल्यम्यलापः तमसाध्यं केंडपि चित्त－
भ्रमास्यमभिद्धति। अस्य मर्यादा बह्लयथै वासराः।
साध्योऽयमिति केचित्（ मा．ज्वर．१२）
－विपर्यय－पु．，अरोचकनिदान $\rho$ ，कामशोकभयादिभि－

－विम्र्रश्रा－पु．，किंक्तन्यतामूढत्वम्
（सुज．₹9．64）
－विभ्रम－पु．，मानसरोग० विभान्तचित्तत्रम्र
（ सुचि．२₹．१८）
चित्र－वि．，नांनाप्रकारम्（सुड．६२．१₹）
न．，कुष्षभेद०，शिन्रम्（र．२९．८२）
चिन्नकः（र．१३．८२）
पु．，कालिद्धम्（रा． 6.269 पृ．४४）
एरण्ड：（घ．१．२९५ प．६6）
आरोकः（ध．प．94ऽ प．२०३）
आ．को，सं，४१

तिलकः（ध．५．१५८ पू．२०२）
राजिमान् सर्प० रजन्याः पश्विसे यामे चित्राः सर्पा－ श्चरन्ति（सुक．૪．३१）
（ चिन्रा）－ब्री．，वनस्पति० आखुकर्णी （रापरि．३．२१ प．३३१）
सुतभ्रेणी（ रापरि，૪．१६，पृ．३३६）
मृगाक्षी（रा，৮．२५८ पृ．૪२）
दूर्वां（रा．৮．२३५ पृ．१६४）
दन्ती महाकषायवर्गों भेद्नीयगणे एकंक द्रव्यम् （चसू．४．今）
दवन्ती（घ．१．२२९，पृ．५४（असंड．३१）
（चक．१२．३）
परण्डः（सुचि．२．४८）
मझिष्टा（ रा．६．१६ प्ट．१०）
इन्द्रवारणी（असंसू．१५．९）चिन्नाण्डिका पटोलफलाकारफला आरण्यका चण्डकेत्यर्थः：

> (उ. सुसू. ३१.३)

द्वन्ती（सुसू，३९．३）
गोरक्षकर्कटी，लोहितैरण्डो वा（चसू，१३．9०） कीट० वायव्यल्रता० इयमुन्दिदा वरंते। सा दंरो रक्षा पिटका विस्ता स्थिरा च भववि। सा पीता－ स्रावा，महाव्वणा पर्वंभेदीशिरस्तापज्वरशोफविसर्पिणी च भवति，स्वयंभिना कृष्पसेंत्रं च प्रामोति
（असंड．४૪．४५）
नक्षत्र०（चचि．२६．२४く）
कृतान्नवर्गे अपूप०（मुचि．१०．५ ड）
－गन्ध－न．，उपरस० हरितालम्（घ． 6.999 g． ३१५）
－गन्धक－न．，उपरस० हरितालम्

$$
\text { (व. } 0.995 \text { पृ. ३१4) }
$$

－घट－पु．，घटो यश्रित्रित इव स्थाप्यते यद्धा चित्र：
कर्बुरितः कल्माषितो वा घटः（चवि．₹．३६）
－घना－ल्री．，वनस्पति० सातला（रा．,$३ \xi ०$ पृ．५६）
－तण्ड्रला－स्दी．，वनस्पति० विङ
（ब．२．99 प． 69 ）
－त्वचु－पु．，वनस्पति० भूर्जः
（रा．परि．८．२र पू．₹दิ५）
－दीप－पु．，चिन्ने लिखितो दीवः । दीपचित्रमिल्यर्थः
（चनि．२（9）96）
－धातु－पु．，नानावर्णधातुः（चचि．३०，३）
－पक्ष－पु．，प्रतुदपक्षि० वृच््धुकः
（ध．परि．२．92 पृ．२८द）

-पत्र-पु., पक्षि० मयूरः (असंड. ૪२)
-पत्रिका-खी., बनस्पति० द्रोणपुप्पी (रापरि. प. $6<$ प. ३० )
-पर्णा-ख़ा., बनस्पतिं० कर्णस्फोटा
(रापरि. ₹. 89 प. ३३३)
महाराप्री ( रापरि. ४.१३ प. इ३५)
पृभिपर्णा (रा. $8.99<$ पृ. २४)
-पुप्पी-र्री., घनस्परित० अम्बध्टा
(रा. 8.969 पृ. १96)
-पृष्ट-पु., भूमिशायसर्प० काहुलीम्टागाए्यसर्पस्य भेद्र: (चसू. २७.३७) (असंसू. $6.6 \&$ )
-प्रपाक-पु., नानाचिधग्रपाकः (सुनि. १.6)
-फल-न,, बनस्परि० रीणेबृन्तम् (ध. १. १6s. 2. ४२)
कलिख: ( रा. ७.२69 प. ४४)
-फला-खी., वनस्पति० लिक्निनी
(रापरि. ₹.१६ पृ. ३₹०)
इन्द्वनाएगी (ध. 9.२\%० प. पद) "चित्राण्डिका" (सुड. ३२.८)
गुडनुग्धिका (सुड, प८,६\&)
चिर्भटम् (रा. ५.२६२ पू. ४२)
वार्ताकी (रा. 9.726 प. २६)
कण्टकारी (रा. ४.१२१ प. ₹४)
चित्रपला (असंड. ६)
-बीज-पु., वनसति० परण्डः (रा, ८, ४४० प. ६, ८)
-भानु-पु., चित्राः सतविधा भानवः किरणा यस्य तथाविघः आद्धियः (सुचि. १५.६; असंशा. ३.२८)
चित्रक:, वनस्पति० (ध. २.८० पू. ८६)
-सेपजा-खी., बनस्पति० काकोदुम्बरिका

$$
\text { (घ. 4.८८ प. } 9<6)
$$

-मण्डल-पु., मण्डलिसर्प० ( सुक. ४.३४ (२)
-मूल-न., चित्रकमूलम् (र, ૪,६८)
-योधिन-पु., वनस्पति० अर्जुनः

$$
\text { (घ. } 4.99 \times \text { Ф. } 98 ३ \text { ) }
$$

लता-स्र्री., वनस्पति० मनिधा (रा. ६.9૬ प. 9०) -वर्णा-सी., सबिचपिपीलिका० तग्रामकसत्रिषपिपी-

लिकाभेद; 1 तहंरो धयथुरभिस्परावहाहल्रोफौ
भवतः (सुक. ८.३४)
-यल्रिक-पु., बनस्पति ० कखिन्हः
(रा. 6.269 \&. 78)
-वह्टी-की., बनस्पति० मृगाक्षी (रा. 6.246 पृ. ४र) हन्द्रवारुणी (रा.३.३6फप्ट. ४८)
-रिरस-पु., कीट०, मुखसन्द्रंराविए़ाधितमून्रपुरीषविष: (सुक. 3.4) अन्न संदंशाइानदेन कर्ध्वोधरदंतकृतसंदूंशः कर्कर्टादिकीटानां पुरः पदकृतसंदंशो वा ग्राइः । तथैब विशर्थितशबद्नेन रार्धो टुगंध्युतोऽधोवातसंज्रको ग्राम्यः
-रीर्ष-पु., वायब्यः कीट०, चिन्नशिराः (असंड. ४३)
-रीार्पक-पु., चिन्रर्शार्पः, कीट०, गुणाः- वायब्यो बातकोपनोडसंं बातरोगान् करोति ( सुक ८.६)
चित्रक-पु.. मण्डलिसर्प० (सुक. ऊ.३० (२)
वनस्पति० क्रुप० अस्य मूलमुपयुज्यते। सिकतामेहे उपयुक्तम् (सुचि. 99.5) अधोभागद़ोपह्रम् (सुसू. इ९. 60 ) क्षारनिध्कासनार्थमुपयुक्तेपु दुन्येव्चेकः ( सुसू.99.99) पक्नशोथस्य चिदारणं करोति (सुसू. ₹०.9०) शाकं त्वस्य कफं नाइयति (चसू, 2.6.90६) महाकपायवर्गो दीपर्नीयगणे, तुसिझगणे, अर्रोंइझगणे, शूलम्रशामनगणे, लेखनीयगणे, मेद्नीयगणे चैंक द्रूव्यम् (चसू, ૪.९-१७) दीपरीययवागवां ग्रूलझ्नयवाग्वों चोपयुज्यते (चसू. २,१८) गुणाःचित्रकस्तु द्रिघा गुर्हारणमेद्रेन । सितासितार्णभेदेन न्रिधेति केंघित्। रक्त एुत्र प्रशास्तः। पीतसितासितैः पुप्पै: चिश्रो यथास्वं ज्ञेयः। पीतास्सित舀 सितादसितः यथोत्तरं गुणनान् भवेप्। तद्वत् स युक्वविधिना स्वग्रदोधिणां मेहिनां तथेब उदुररोगिणामपि रसायनं अबेत्। विशेषतः भित्रिणां कृष्णो हितकरः। श्वेतपुद्यचिग्रको ग्रहष्यरोंच्रिकारझोडतीसारनाशानो वयसः स्थापनो मेध्यो वर्तते मेधाभिवर्धनो जाठरामिप्रर्द्रपनः तेजोवर्णकर ल्येच कफह्र च पीतचित्रक: II नाबनीतके (अ. द्व. कोष) चिग्रकोडमिसमः पाके कटुकः, कफशोफजित्, वातोदराशोग्महुणीक्षयपाण्डुबिनाशनः ।।
(ध, २-є9, प. ८६)

हिं.—लालचित्रक, बिन, लालचित.
म. -्रालचिग्रक.
वं.-लालचिट, रक्तोचित.
त.- 刀िबन्पु मित्रमूलं, चितुरमोल, कोटिमूलि -घृत-न; चित्रकमूलसिस्दारश्कीरात्कृतं धुतम् । कीरं बटे चिन्रककल्कलिखे, घटे स्थितं कीरं साधु

विमृृ्य, तज्ज घृतं चिन्रकमूल्यार्भं उपयुज्यते।
इदं शोधहरम् ॥ (चचि. १२.५६.)
उदररोगहरं चित्रकसिबं, घृतम् (चचि. १३.११६) चित्रान्न-न; सनिज० हिक्रुषम्
(रा. १३.૪๐ प. २१५)
हरितालम् (रा. १₹.५८ प. ३१६)
पु., बनस्पति० चिन्रकः (रा. ६.१२५; ६. ८६)
चित्रकमेद्धः रकचित्रक: (रा. ६.१२७; ఫ, ८६)
( चिन्राशी बी़ी, वनसति० मझिएा
(रा. ६.9६. पृ. 9०)
चित्रायस-न., खनिजधानु० तीक्ष्णलोहम्
(रा. १३.३०; पृ. २११)
चित्रोत्थान-वि., नानाविधोद्रमः यथा वायोर्विषमकियत्ताव् वावविद्धेरहरमो नानाबिधः (सुनि. ९.८) -मूल-न., चित्रकस्य मूलम् । दीपनीयपाचनीवगु₹-

शोथार्शःःश्रुल्हराणां ओ्रेषम् (चसू. २५.४०)
-यूप-प. लिनगूप० ( का. ब्विल० ४.२ऽ).
चित्रकादिघ्यृत-न., चिन्रकग्रिक्युस्सघन-हिख्रुपग्री-चज्य-अजमोदा-दाडिम-पिष्वहीमूल-जीरकढ्यय-हपुपाधान्यकःः समैः दध्यारनालबदरमूलकस्सरसैः सिबं घृतं बातगुल्मे देयं; तर्वझिमान्थाssरोपघ्यूलादीव्त् इन्ति ( गु. उ. ४२.२५).
चित्रला-ब्री., वनस्पति० गोरक्षी
(रापरि. ५.३० पृ. ३२२)
चित्रा-बी., बनस्पति॰ आाखुकर्णी
(रापरि. ३.२१ प. ₹३१) -क्षुप-पु., द्रोणपुष्वी (रापरि. ५.४< पृ. ३૪૪) -फलतैल-न., द्न्तीफलतैलम्। बातोदारिण आस्थापने अनुवासने च उपयुज्यते ( घुचि. १४.५)
चिन्तक-पु., चिन्ताबहुल: ( चसू. १३.५२)
चिन्ता-त्री., मनोविकार० (चनि. ५.४) आप्यान, व्यम्रता, वैक्रव्यम् (चनि. ८.૪)
विचारः ( अह्टू, १४.२२; धुरा. १.१३ )
कफोपशामनी मेढ़ोऽनिलझ्लेक्मनारानी
(अहू . ५.६२) (अहुसू. १२.११)
-मणि-पु., सिनयोग० द्विभागगन्धकेत्ल पारदं कोरणनिम्नूरसेन चिछ्ञात्वक्काथेन चैकैके दिनां विमर्षयेव्। गोलंकं च क्रृत्वा लनणयन्त्रे लुडं द्यात्। उनूल
 गग्धक्यसममांगं वस्सनामं प्रक्षिध्य चित्रकस्ताथे पाचयेत्र। मात्रा-वंत्रः, अन्डुपान-मधुयुक्तमेरण्ड-

तैलम्म् परिदार्यम्-तैलं रीतंत च। फलं-तुलीप्रतितूनीगुल्माध्मानविब्धन्यूलानां विनाशः
(र. 9८.998-996)

सिद्दयोग० सबांगयुन्दररसः, अभ्रकगन्धक्षारदा: पृथक्क पृथक्त तोलैकैकें गृहीव्वा अर्घंतोलकं वत्सनाभमर्धंतोलंक च तिन्तिणीफलं समादाय संख्र मसुणलोद्ययं याबच्नैमैम्मेंयेत्र । ततभ्य षउद्रुलायतदद़ांधे गते नागबह्छीदलैः पूरिते स्तूकल्कं स्थापयेव्त कृटयेच । स्खाक्रुीतलं तं बत्सनाभत्रिन्तिणीफलम्यां, मिध्रयित्वा खल्ये विमर्देयेत्। मात्रा-गुजैका। दृिभक्तं भोजनम्। शध्वेरायनुपानेन त्रिदोषजा विपमज्वरा अमिमान्ं प्रहज्यतिसाराश्व नइयन्ति (र. १२.६४.७३ )
चिन्त्य-वि., कवृव्यतया अकवव्यतया वा यन्मनसा चिम्यूते तब् मनोविपयः (चशा. १-२०, न.) इन्मियनिरोेक्षं मनो यद्वहाति तचिन्सम्। यदि वा इन्द्नियगृहीतमेवार्य यव् पुनरिन्दियनिरेपें मनो गृद्बाति तचिन्यम् ( चसू. ०-१६)
चिन्मय-वि., चैनन्यस्पम् ; अतिसूक्ष्मम् (र. १.५५)
चिपिट-वि,, चिपिटाकारम् (₹. ૪.१२)
पु., कीट० शकृम्मूत्रबिषः ( सुक. ३, ५) कफनहृहमि० दरंपुव्पमहापु वादी़ीनां पण्णामेकतम: ( सुड. ५४.१२)
(चिपिटा)-बी.. निब्पावी (रापरि. 6.900 पु.३७६) गुण्बासिनी (रापरि. ८.६६ पृ. ३६₹)
चिविटिका-द्री., चर्मचे( चे )ले। विग्रुप्यमाणत्बात्चचब्रम्मचे( वे )हीसंभव:। घणे गुका सुक्षमा श्वेता या उचटति त्वक्, सा चर्मेचेली कष्यते ( सुसे. २३.१९) चिप्प-न., नखमांसस्यः। प्राकी क्षुनरोग० बक्षणम्नखमांसमधिट्टाय पित्तं बातश्र दाहपाकौ वेद्ननां च कुरतः ( दुनि, १३.२१) अन्रुलिबेछकम्
( सुनि. १३.२१, ह.)
चिप्य-न., धुद्ररोग० चिप्पम् ( सुचि. २०.९)
न० 'चिम्य'.
(9.) पुरीष जकृषमि० ( मुज. ५४.८)

चिदुक-न., शारीर० हन्व्यमागः, पट्प््वाश्रात् प्रत्यके
 (चवि. С.996) ओ ोषाधोमांसास्थिपिण्डिका । तब् अ्युत्युमाणम् ( सड़े. ३५,१२)
चिमचिमा-त्र्री., संपवलिसंब्द्द सुः्सानुभवः
(अध्रू . 90.4)

चिमिचिम-न., वेद्ना० चिमचिमा (असंसू, e.२६) द्व० 'चिमचिमा '.
चिमिचिमायन-न., परिव० बेदना० (चसू. १८.屯 अहुसू. ७.२१)
亏० 'चिमचिमा'
चिर-अव्यय० चिरकालम् (असंस्. . २०.२०)
-कारिता-स्री., दी़र्बकालानुबन्धिर्यम्
(अहस्. १२.प४)
-कारित -न., कार्यादौ विश्रठघत्वं चिरेण कार्य-
निर्वंतैकत्वम् (असंस्. २०,२०)
-ग्राहिन्-वि., चिरेण बहुतिथकालापगमेनापि बैराद्ग्रहणरीलः ( सुझा. ४.৬२)
-जीविका-ब्री., वनस्पति० शाल्मली
(घ. 4.926 प. १९५)
-जीविन्-पु., बनस्पति० जीवक:
(ย. १.१२₹ पृ. ३०)
-जीवी-खी., बनस्पति० शाल्मली
(घ. 4.926 पृ. 9९०)
-तिक-पु., बनस्पति० किराततिक्त: (र. १६,६७)
-निमेप-वि., रोगलक्षण० चिरं निमेएः अक्षिनिमीलनं
यस्य सः ( चश़ा. ८-२१)
-पत्रक-पु., वनस्पति॰ सर्जकः

> (ย. Ч.१२३ प. १९૪.)
-पाकिन्- पु., वनस्पति० कपिस्यः
(घ. २.9०२ पृ. ९..)
-पाली-पु., कुराक्षेत्राद्याक्षिणाल्यंद्रः (काखिल. २५.१३) रावणसेनापतेस्खिशिरोनामकस्य नाम्ना पूर्व त्रिशिरःपल्धींति नामासीत्, तस्या एुन समयबइोन त्रिचनापद्धीति नाम्ना प्रसिद्दिरमूत्
(का. उपोद्वाते)
-पुण्प-चनस्पति॰ बकुलः (रा. १०-२६₹ प. २०२)
-विल्व-पु., बनस्पति० करउः महाकबायवर्ग भद-
नीयगणे लेखनीयगणे च एकं द्वृ्यम् (चस्.. ४.९)
-बिल्वक-पु., उनस्पति० पूतिकरक्ञः
(घ. 4.900 पृ. १९9)

द्वीपनः कफ्रवातहः सरश्रय (असंसू. 6-9४६)
-सिद्व-वि., अविकालसिद्धम् ( सुसू. ૪६.૪७७)
चिरटी-ब्री., प्रतुद्दक्षि० (चसू. २७.५२)
चिरायुस्-पु., तालः (रा. ९.१३ पृ. १८२)
चिरिण्टी-ब्री., वनस्पनि० शांखपुण्पी
(रा. ₹.१ง9; g. 94.6)

चिरिपाली-पु., कुरक्षेत्राद्वक्षिणाल्यदेशः
( काखिल, २५.१₹) द्र० 'चिरपार्डी'.
चिरिबिल्न-पु., वनस्रति० पूतिकरज्ञः (अह्हस. ६.३८)
चिरीटी-बी., म्रतुद्वक्षि० (असंसू. ७.०४)
चिरोतथ-चि., चिरेण उत्था उत्थितिर्यास्य, बहुकालमवम् (सुड, २१. ५०)
चिरोत्थित-वि., दीर्थकालोट्पन्नम्, चिरकारील्यर्थ:
(मुचि. ५.१४)
चिरोत्सूप-बि., बहुकांंद यावत्परित्यक्तम्
( सु.चि २५.૪)
( चिरोस्सपा ) वि., प्रभूतकाल्यक्ता ( सुनि. १२.७)
चिर्मट-न., वनस्पति० चनुस० गोरक्षकर्कटी प्रवाहिकायां बहुक्षे हेन भोजयेत् (चचि. ११.३२) डजरं मालन्नेपु प्रसिद्यम् ; अतिप्रसिंद्ध जालन्धरादिपु (अह्डू, ६.८७) फलश्राक० वर्चौभेदे हितकरम् (चसू. २७.११२) गुणाः-बालचिर्भंट पित्तहरं शीतं च (अलंसू. ५.१३») मधुरं सूक्ष्षं पित्तकफापह्म् (ध, १.१८०; दू, ४३.) बाल्ये चिर्भटा तिक्का किश्विद्म्ला पाक गौल्योपेता द़ीपनी च


> (रा. ५.२६૪; प. ४३)

चिर्भिट-ने., वनस्पति॰ चिर्भंटम् (असंनि. १.१५)
( चिर्मिटा )-ब्री., वनस्पति० चिर्मंटम्
(रा. ७.२६२ पृ. ४₹)
चिर्मिंटिका-ब्नी., वनस्पति० चिर्भटम्
(रा. 6.२₹२ प्र. ४३)
चिलिचिम-पु., मर्य० अंयं मत्स्येध्नहिततम:
(चसू. २५.३०)
चिलिचिमं पयसा सद्द नाभ्यवहरेव्
(चसू. २६, ८૪)
सकली, लोहिताक्षः, सर्वतो लोहितराजिः प्रायो भूमी चराति (मुसू. २०.८) कर्देमशैवालादौ (अगोचरे) यतो विचरात अतखिदोपकरो भवति (असंसू, 6.१०२)
चिह्ध-पु., प्रसह्यप्राणि० (घ. परि. १४)
चिल्दक-पु., वनस्पति० लोधः (रा. ६.२३८)
(चिह्धिका) -बी., वनसति० चिल्धी (रापरि. ৮.६६)
क्षेत्रनासतुकम्
चिह्धद-पु., भूमिशायप्राणि० चियारः (चस्, २७.३८) बिलेशयम्राणि० (असंसू. ७, ५६)
चिह्दि-पु., प्रसदपक्षि० चिण्हः, चिद्धः, शोषिणे हित:
( सुसू. $8 \uparrow, 68$ )
-मुख-न., स्वस्तिकयन्त्र० अस्थिविदृप्रश्योद्धरणोपयोगि (ससू. . 6.90 )
चिह्डी-ब्री., वनस्पति० शाक० क्षेत्रवास्तूक:
(चसू. ४६.३२५)
गौडवास्तूकः (चसू. २७.९८) यवशाकम्, यवशाकान्तरम् (सुसू. ४६.२६१) रक्तवास्तुकम् ( सुचि. ६.८)
ज्वेतचिह्धी शुनकचिल्री इति प्रकार०
(रापरि. ७.६६)
चिह्न-न., चिह्हयते लक्ष्यते अनेनेति चिह्नम्; रूपं, लक्षणम्। " तन्र लिखिमाकृतिलेक्षणं चिंह्न संस्थानं ब्यक्ननं रूपमिल्यनर्थान्तरम् " (चनि. १.९) चीडा-स्री., वनस्पति० श्रीवेष्टकः
(रा. १२.१९२ प्ट. १२१)
चीन-पु., देश० तत्रस्था लोकघिशोषाः चीना एव (चवि. १.१७)
धान्य० शालिभेद्ःः (चनि. ૪.५) क्नुतुल्यघीहिधान्य० रीव-स्निग्धाद्विपष्टिकाल्पन्तरगुण: (चसू. २७-१४) षटिकभेद़: (ड. सुसू. ४६.८) बन्ध० बहुमिश्रीनांगुकः कृतो घणबन्ध० स चाऽपाइ्गयोर्विधेय: (१८.१७; असंसू. ₹८.४२) -कर्पूर-पु., कर्पूर॰ गुणाः-चीनकः कटुस्तिक्तोष्ण हेपचछ्छीतः कफापहः कण्ठदोषहरो मेध्यः पाचनः कृमिनाशनः (रा. १२.६३ पृ. १०१)
-ज-न., सनिजधातु० तीक्ष्णलोद्वम्

> (रा. १३.३० पृ. २११)
-पट्ट-न.. व्रणब्धन्दद्धचेव्वेक्म्। चीनदेशा एवोस्पद्यते, तद्देशजनास्तु चीनयुगपह्टमिति बद्न्ति। स च पत्रोर्णस्सैव भेदः (सुसू, १८.१६)
-पिश्ट-न., खनिजधातु० सीसकम्

> (ध. ६.२१; पृ. २०३)
-पिप्रक-न.. खनिजधानु० सीसकम्
(घ. ६,२१; प. २०९)
चीनक-पु., नियास० चीनकर्पूरः
(रा. १२.६३; प००१०१)

बनस्पति० प्रियद्धु: (ध. ६.९; पृ. २२५)
चीनाक-न., वनस्पति० वह्धीफलम्। 'बीणकम् '
(अह्सू. ₹.८७) चीनाकर्कटी-त्री., बनस्पति० कर्कटीकल० त्रपुस० गुणाः-र्य्या, शिंशिरा, पित्तनाशनी, मधुरा, तृत्विदा, हृद्या, दाहशोषापहारिणी
(रा. ५.२६०; प. ४२)

चीर-न., वल्कलम् (र. २९.९४)
-पत्री-स्नी., वनस्पति० चिद्धी
(रापरि. ७.६६ पृ. ३५३)
-पर्ण-पु., बनस्पति० सर्जकः
( रा. ९.२०४पृ. १३४)
-राज्य-न., जनपद्० कुरक्षेत्राद् -दक्षिणदेश० सोऽयमव्यत्ये म्हैसूरााज्ये $\leqslant$ न्तर्भबति
(कां. सं. उपोद्धाते ) (काखिल, २५.१३)
-वृक्ष-पु., चनस्पति० बिल्यान्तरः
(रा. ८.३०पृ. ३५ৎ)

चीरक-पु., जनपद० कुर्केत्रात्पूर्वंदेशः (काखिल. २५.९)
चीरह्डि-पु., पक्षि० 'चील' 'चिह्ड' हुति वा लोके
(सुउ. ३५.६)
चीरिपत्र-पु., वनस्पति० कारवह्धी

> (रा. ७.२७く प. ४५)

चीर्ण-वि., पारदसंस्कार०, ग्रस्तं कृतचारणं वा
(र. ३०. १०६)

चुक्न-, बनस्पति० गुणाः-अम्लपन्र, लघूष्ण, वातगुल्मनुत्, रुचिकृत्, दीपनं, पथ्यम्, रेबत् पित्त-
करं च (रा. ८.६४; पृ. ३५२)
fि. —चुका.
म. चुका.
बं. —चुका.
आसुत० अम्लं, शुक्तम्
(ฆ. ६.२४६ पृ. २५० अहसू. १७.३)
-(चुका )-ली., वनस्पति० चिश्या
(ध. ५.३३ पृ. १७४)
-फल-न., वनस्पति० गृक्षाम्लम्
(रा. ६.१४૪ पृ. ८ऽ)
-चास्तूक-न., वनस्पति॰ चुक्रम्
(रा. 6.६४ प. ३५२)
चुकाम्लुन., चिश्ञासारः (रा. ११.४१; पृ. १64)
बनस्पति० वृक्षाम्लम् (रा. ६.१४३ पृ. ८९)
चुकाह्वा-स्री., वनस्पति० क्षुदाम्लिका
(रा. ५.૪३ प. १८4)
चुक्रिका-स्री., वनस्पति० ध्युदास्लिका
(रा. ५.૪३ पू. 964)
चिज्ञा (घ. ५.३३ とृ. १७૪)
चुक्रम् (र. १०.८₹)
आसुत० ( रा. १५.२९२ पृ. २५०)


चुक्रीका-बी., बनस्पति० चार्रेरीशाक०
(चचि. 2૪.949)

चुचुक-पु., घनस्पति०, श्ञाक० फल्ञादिशाकवरोक्वमेकं शाकम् (रापरि. 6.9४: पृ. ३५५)
चुचुन्दरी-की., भ्राणि० बीबंबुतुण्डनखी सुगंधिमूपिका; चिच्चुंदी द्धृति ऐोके। मप्रुरा स्रिश्षा शुक्रवर्धनी ध्यवायिनी च (ध. ६.૪३२ पृ. २०૪)

-पाणिका-र्री., नाडीचभेद;, श्राक० फ़्ञीचिल्ल्यादिगणे ( चसू. २८,900)
चुश्रु-ब्री., पश्रश्वाक० नाठिकाकारपच्र: ' नुंजु' इति लोके । वदुणा:-पाके लघुर्जुज्मुमः पिच्चिल: अणिनों हिवूः, कषायमधुरः, ग्राही, त्रिदोपहरश्र ( डुस. र६.२५9) पि₹्छाबस्स्यपयुक्तंत द्वम्यम् (सुउ. ४०.११३) कषायमधुरराकवों पकं नव्यम् ( सुसू. 8६.२.8.)
चुण्टी-ब्री., अबद्कृपः 'भुला' नाम नद्याः समीपे तल्कालकृता बघुकुपिका; गिरिपल्बलम्-पल्वलम् अब्लात इति ( सुसू. 84.8 ड.)
चुमचुमायन-न., बेदन्न० उुसुजायनम्
(उ छुसू. ४२.9०) ह्र० चुमुनुमायन

चुमुचुमायन-न., चेदनना० सर्षपकल्कावल्सिसानामिन्राज्ञानां बेदना ( कुनि, १.२५)
चुम्बक-न., सनि उद्दघ्य० कान्तलोहम्रकारः
(घ. ६.२९प. २१9)
कान्वलोहस्य पः्रकरेशे्येकम् । कान्तलोंहं पश्यविधं स्टृतम्-अ्रामके, डुग्बके, कर्पंक, द्वावंक, रोमकान्तं च (र. 4.く8)
पु., प्रश्यैकदेस्यमाही पहबम्राही बिद्रान्। कुपण: ( $₹, \uparrow,<$ )
चुम्भल-न., बखानुम्बंल, पहमयः कोमबपिण्ड:
(असंशा. ४.३८)
चुरु-प., कफ अक्रिमि० (चस्. १८. $\gamma$ ( s )
चुलुक-न., कबलः (र. १२.३७)
चुलुकिन्-पु., वारिशययप्राणि०, मस्समेक्द, सागरबराःः (चसू. २०.००); प्राणि०, लिग्युमार: (चनि, २८.१२८)
चुल्रका-ब्री., लोंहे जातो रोग०, केषाघिदोषधिद्रम्बाणां करकेल लोहे सझाता वारस्हेमतररूपा पतकी कतिचिटिनालि स्थिस्वा नइयन्ती छुछकेति घ्यपदिश्यते (र. ८. प9)

चुछ्धिका-प्री., चनस्पति॰ श्ञाक०, लोणिका (र. १०.८३)
चुलुकी-र्बी., मस्स०, चुलुकी, अस्या वसा मत्स्थवसानामम्या (चसू. २५.३८)
चूचुक-न., भारीर०, रनात्रभागः
( गुचि. १५.४७; असंशा. ५.१३)
-आकुति-वि., चुचुकाकारम्, स्रीक़चाम्रसमाकारम् (अЕस्. २५.२६)
चूचू-पु., वनस्सति० नाडीकाकारपन्नः चुन्यू भाकवर्गे श्रेष्ठ
( हमुदु. ४६.२₹५)
चूम्चू-पु., वनस्पति० नाठिकाकारप्रः धुम्चू भाकवरों क्षेष्टः ( वुसू. अ६.३३५)
चृड्डा-ज्री., हिस्या (कास,. २१)
-करणन-न.,चौलम् , यालस्य प्रथमकेखकतननम् । पोडभासंस्कारेवृ्रमः संस्कारः (कासू. र१)
 सांबस्सरिकस्य चूटाकरणम्
(पारस्करगत्सस्भूम् ₹1919)
-करणीय-बि., घज्याय० च्डाकरणं नाम घौलमधिकृत्य कुतोडज्यायः ( कासू, २१)
$\rightarrow$ मणि-पु., बनस्पति० काकमार्ची०
(घ. ४.२s. पृ. १४०)

चूडाम्ल-न., वनस्पति० वृथ्षाम्लम्
(रा. ६., 988 पृ. ८\&)
चु्डालगा-क्री., बनस्पति॰ सुख्या (रा. ६.द9 प. १५) चूत-पु., वनस्पति० आम्रः (घ. ५,१ पृ. १६९) आम्नवृक्ष०, स घ बसन्ते पुप्पितो भबति ( मुसू. ६.२७) " अपुग्पफलबानाम्रः पुष्पितत्र्यूत उच्यते। प्रुप्येः फलैद्य संयुक्त: सईकारः स उच्चते "
(घ. ५.१ पू. १६९)

चूतास्थि-न., भाम्रफ刃ास्थि (र. १६.११०)
चूरुन्न., पुरीषज-क्कामि०, ससानाम् अजबवियनादीनामन्यतमः ( सुड. ५४.८)
चूर्ण-पु., न., सुपिएं वख़गालितं शुक्के दम्यम्
(चचि. १.૪«; मुसू. ३७,११)
कल्क० (असंक, द) सुधा, चन्यताम्बूलपत्रसहितद्वप्येन्बेकम् ( हुचि, २४.२१; र. १२.३८) क्षार०, वाम्बूले समुपयुक्तानि क्षारापराभिधानानि चूर्णानि-अर्डुनदृक्षजमक्काबयं, कुनजं, करझजं,
 (बं. ₹ परि. २०)

कक्षोलकम्（घ．३．३७ पु．१०२）
－पारद्न－न．खनिज० हिनूल लम्（ध．६．४० पृ．२१४）
－प्रकुश्व－पु．，चूण्णस्य सुदिः । कराब्नुखिचतुष्कमूला－
यधिमितं चूण्णम्（सुसू，४₹．३）
－प्रयोग－पु．，चूर्णस्य नानाकर्मसु योजना ग्रहृण्याम－ विकारेपु वणावल्यंज़नादिधु च（काखिल．₹．३६） असृक्स्थापनाय चूणर्म उपयोजनम्（असंसू． ३६．9०）अस्क्त्रावणाय चूर्णानि（असंसू． ३६．१०）；अङ़नार्थम्（असंस्．३२．९）； प्रति सारणार्थम्（ असंसू，३१．१३）नस्खार्थम् （असंसू．२९．५）
चस्ति－पु．，धास्थापनबस्ति० स शूल्रादिविकारेपूप－
युक्तः（ काखिल．१८．४८）
－चज्र－न．，वैक्रान्तम्（रा．१३．५० प．२१५）
－शोधन－न．，घणझोधनकल्प० कासीसादिकम् （ सुचि，१．द२ उ）
चूर्णक－पु．；घट्टिकशालिभेद्द（ सुसू．૪६．८） चूर्णः，सुधा（चइ，9०．१९）
अरिप्टलक्षण० निरतिशायं स्रणस्य दन्तेपु क्षेतक्षार－ सहश्रः सुधासढशो वा मलः सश्वितो द्रइयते （चईं．१．२१）
चूर्णホजन－न．，योग० चूर्णस्वस्पमझनम्，। चूर्णाअन－ दृव्याणि समुद़फेनः，सैन्धबं，शानो，मुद्रः，ज्रुक्र－
 च विनइयन्ति（सुज．१२．५१）तस्य प्रमाणं－ शलाकादूयं लेखनचुर्णंस्य，तिख्नो रोपणस्य，चतस्तः ग्रसादनस्स हृति（सुड．१८．६० ८५－१३）
चूर्णायसकृति－बी．，योग० चूर्णयुक्षा अयस्कृतिः （चचि．१₹．．७₹）
चूर्णित－वि．，बहुधा खण्डीकृतम（ मुसू．१८．३०） न．，काण्डभमस्य प्रकारः，क्षुण्णमस्थि तच्च शबद्－ स्पर्शाम्यामवगन्तव्यम् ；चूर्णित भगम्
（सुनि．१५．१०） वि．，मणभेद्：अस्थिसमाश्रितो य्रणः
（अहसू．२२，६८）
चूलिका－बी．，लवण० चुद्धिकाएवणं नवसागरः

## （र．३०．く）

－पडु न्न．，लवण० नवसागरः（र．१२．७६）
－लवण－न．，ल्वण० नवसागर：
（र．४．६७ र．१०．६९，रा．१४．१；र．३，१४२）

चूलिनी－खी．，वनस्पति० शाल्सली

$$
\text { (घ. } 4.92 .6 \text { प. } 984 \text { ) }
$$

चूषण－न．，कर्षणम् चूपण्ण पानम्，लक्षणया पानार्थ मुखेन पेयद्रव्याकर्षणमपि चूपणपदवाच्यमिति अवधेयम्（अहसू． $34 . २ ६$ ）
आचूषणयक्रं भह्नादि（अहसू．२८．३५）
चेतकी－बी．，वनस्पति० हुरीतकी（घ．१．२ब५ पृ．४९） चेतन－न．，ज्ञानवत् चेतति संजानीते इ़ति चेतनः
（चसू．9．२०）
（ चेतना ）－ब्री．，चैतन्यम्（ असंशा．२．१६）
ज्ञानकारणम् आत्मा（ वश्रा．ई．४）
－च्युति－खी．，हक्षण० चित्तनाशः（ सुड．३१．३७）
－धातु－पु．，भूत्तात्मा（चशा．४．८）आत्मा （चसू．२५．८；सुशा．३．१८）केवलश्येतन： पुरुष：पुरि शरीरे शेते दृति ध्युत्त्त्या य आत्मा पुरुप्पशन्देनोघ्यते सः（चशा．१．१६；२．३२） ज्ञानाधिकरण कात्मा（चसू．११．१३）
－निबन्ध－न．，वैसेप्यचेतनाधातोर्मर्मसु विझोषेण निबद्वत्वम्र्（चसि．९．३）
－बत्－पु．，चेतना ज्ञानं तद्वान，चेवनायुक्त आत्मा पुखुपो बा（सुशा．१．६；चशा，४．८） वि．，सेन्द्रियं（ दृव्यम्）（चसू．२६．१०）
－स्थान－न．，संवेदृनास्थानम् । हद्यम् । संवित्－ स्थानम्（ सुशा．४．३१）
चेतनाधिप्रान－बि．，चेतनाया अघिप्टानं चेतना अधिंतिप्टति अस्मिन् दृति चेतनाधिष्टानम्，हृदय－ मिलर्यः（ चशा．6．4）
चेतनाधिप्टानभूत－वि．，चेतनस्य आत्मनः अधिध्रानभूतं झारीरम्（चशा．६．४）
चेतनानुनृत्ति－ब्री．，चैतन्यसंतानः चेतनायाः श्रवा－ हसातल्यमिल्यर्थ：（चसू．३०，२२）
चेतनिका－स्री．，बनस्पति० हरीतकी（रा．११．३०६）
चेतनीया－ल्री．，वनस्पति० ऋद्धि：（रा．प．१८6 पृ．३४）
चेतयितू－पु．，चेतनः，साक्षी，पुरुपः। चेतनपुरुपसंसर्गा－ दचेतनमयब्यक्षं चेतनाबदिव＇अचेतनं चेतनाबद्विव लिइगम्，हृति सांख्यकोशोडनुसन्धेयो भबतीति पुरुपश्येतयिता（ युशा．१．८）
चेतस्त्न．，मनः（चसू．८．૪ अलंनि．२०．૪२）
－समवायिन्－वि．，मनःसंबंधि
（चसू．१9．३く）

( चेतो-) विकार-पु., उन्मादादिममानसिकविकारः ( सुचि. ૪०.૪६)
चेतिका-ल्री., वनस्पति॰ जाती
(घ. ५. १३७ पृ. १९८)
चेल-न., वस्रम् ( चरा. ८.२४)
चेष्टा-त्री., क्रिया ( चशा. ६.6)
ब्यापारः (चसू, ८.૪)
कायपरिस्पन्दः ( उ. सुसू. २.३)
घलनात्मकं कर्म, वायवीयो मावः ( डुशा. १.१)
कायवाब्जनोब्यापारः (अह्टस. ११.१) प्रसारणाकुझ्ञनविनमनोो्रमनतिर्यग्गम मनानि पश्ख चेषाः। अन्ये तु गतिप्रसारणोलक्षेपणनिमेषोल्मेषे: पश्वभिः प्रकरसःः पश्धधा। प्राक्रतब्यानस्य कर्म ( घुनि. १.१८ )
-निदृत्ति-ब्री., क्रियाल्यागः (अढ्हू. २८.८)
-प्रचार-पु., शयनपरिवर्तनाद्युगतिः ( सुसू.१९.६) आकुक्वन्वससरणाद्रिका क्रिया ( सुचि. ३.७०)
-प्रणारा-पु., लक्षण० चेटानां प्रणाशः (चसू. १८.५८)
चेप्राहारव्यपाश्रय-वि., चेधाहारगोचरम् । चेटाहारविषयम् (चसू. ६.३)
चेपित-न., कार्यम् ( बुच्चि. ३८.१६ )
चेप्रोपघात-पु., चेलाद्धानिः (सुरा. ६.२६)
चैतन्य-न., चेतना, ज्ञानम् ( चसू. १.५६)
चैल्य-न., रचितमायतनं चिल्यस्य द्धद्र् दृति चैल्यम् वैद्दिकबौद्दजैनादीनाम् ( चइ. १२.२८)
पु., न., ग्रामदेवताश्रयो महातरः:
(चचि. २३,१५९ चसू. ८.१९)
देवालय:, बेढ़िः यज्ञस्थानम् (चक. १.३.)
बौन्दालयः ( सुशा. १०.३ चनि. ५.१४)
( अदृसू. २.३३)
इमशानतृक्षः ( (ुचि. २४.९२)
चिता (असंमू . ३.४५)
-द्नुम-पु., बनस्पति० पिप्पलः (ध. ५.८० पू. १८५) चैत्ररथ-न., उयाननाम; गन्धर्वराजस्य चिग्ररथस्येद्ं वनम् (चसू. २६.६)
चैलवेणिका-सी., वस्षपृ० ( अहुसू. २२.२९)
चैलिक न., कर्पटम् (१८.४३)
चोक्ष-वि., निर्मलम् ( असंड, ४)
चोच-न., घनस्पति॰ त्वक्ष (घ. २.५०; पु. फश मुचि.
१५.१५; असंसू, १६.३०) (अहस्. १५. ४३; र. $29.980-9.6$ )

ख्वर्भैदो, वनवासिका ल्वक । सुगान्धद्यन्य०
( सुसू; ३८.२४)
स्यूल्ला एव् यां शाल्मकमिल्याचक्षते ( सुक, ६.३)
नारिकेलफलम् (अह्हूू. ८.૪५; ३.३१)
पनसफलम् ( अहसू. ₹.३१)
चोर-पु., कुरक्षेत्राद़क्षिणदेशे०, 'चोरः, चोल:' इलेक पव। पम्मुराणे चोलस दृविडदेदो उह्हेखोडसि। म्हैसुरस्य दक्षिणतः कावेरीसरित्तीरवर्ती "तंजोर " इति साम्प्रविकम्रदेशविरोषविख्यात:
(काखिल०, २५.१३)
-पुण्प-न., वनस्वतिक, यवार्नीपुप्पम् ; ग्रन्थिपर्ण:
(र. १६.६ट)
चोरक-पु., चनस्पति०, चोरपुण्पिका, शिरोरुजायां प्रदेहे उययुज्यते (चसू. ३.२૪) संज्ञास्थापनगणे एकं दृव्यम् (चसू. ४.१८) गन्धदन्यमेतव् ( युसू. ३८.२૪; चक. १.२₹) विषमं द्वव्यम् (युक. ५.८૪) मद्वापैशाचिकघेते एकं दुब्यम् (चचि. ९.४५) गुणा: श्रिशिरसिक्त उग्रमन्बो, विषझ्नो, रक्तदोषत्रः कुष्कण्दूयणहामिसमीरजित् (घ. ३.७१; पृ. १११) उष्णो, वातकफापहो नासामुखरुजाजीण्णकृमिदो पविनाशनः
(रा. १२.१२९; पृ. ११०)
-पत्र-पु., बनस्पति॰ लाक्षावृक्ष: ( सुसू. ३८.४८) चोल-पु., देश० द० 'चोर' (कासिल २५.१३)
चोप-पु., चूर्यमाणसेव नेदना० ( मुउ. ४३.6) आकृम्यमाणस्येव दाहम्रकाःः ( सुचि. ३७.६७)
पिपासा ( सुसू. २२.११.१८.4)
-कुर्ज्ञी-स्री, बनस्पति॰ एला (रा. ६.६९ पू. फ८) चोपण-न., किया०, विपरीतरतजन्यदाहोपरामनाथ्थ पुरुपण आद़ो लिक्ष बस्खादिना निबध्य चूपणीयम्

$$
\text { ( } र, 24.60)
$$

चौक्ष-वि., शुचि, शुन्दम् (चचि. ९.२१)
चौक्षाचार-वि., चौक्षः कुषिः आचारो यस्य स:
चैण्ट्य-वि., अबनद्धूपश्वपटी, तस्योदकं तत्र भवं बा चौर्व्यम्। चौणम्ं चौण्डं वा। ततु प्रावृषि पिशेष् ( सुसू. ४५. ) $^{\text {) }}$
चौण्व्यजलं-नुण्टीभचं पानीयं तनु अभिकरं, रुक्षं मधुरं, कफक्नल्न च। ' सिलाकीण्ण स्वयं सम्रं्र नीलाज्ञनसमोदकम्। लतावितानसं₹ध्धं चौण्ध्यमिल्यभिधीयने ' ( मुस्. ४५.३४)
चौण्ड-वि., चौण्य्यललं; पर्वताद्दौ पाषाणनिम्नस्थितसुदकं त्रिदोषछहरम (असंसू. ६.१२)

चौण्ड्य-वि., चौण्य्यम् ( असंसू. ६.१२)
चौरक-पु., वसस्पति० रेरक:
(रा. १२.१२८ पृ. ११०)
चौहार-(पु.) वनस्स्पति० यवानीविरेषः, यबानिका जन्नुनाशन इ्यपरपयायः। तटुणाः-कटुस्तिक्तोण्णो घातेंक्रम्मघ्न: श्रेष्ठो, दीपनो, द्न्तरोगगुल्मोदरहूल्लाडशीभाध्मानकुमिच्छांद्यन्नो विझोषात्कृमिनाशनः (ध. २.९३; रा. ६.१४२)
च्यवन-पु., ॠषि०, योगापदरणचिन्तनार्य हिमवतः पाओँें समेतेपु महाँष्षेवेकः। घ्यवनभारानामकरसायनस्य प्रथममुपयोगं कृत्वा स सुचृब्दोडपि पुनयुवाडभूव (चचि. १.७२)
न., ( पाश์तः ) स्खलनं संधीनाम् ( चइ. ३.४) स्राइः। शीघ्वत्वेनावस्नंसनम् ( सुसू. १५.५ (१)
-प्रारा-पु., रसायनयोम०, तस्य पाठः-बिल्दोऽभ्भिमन्थ: इयोनाकः काइमयं: पाटलिख्बल्र चतम्नः पर्यं:, पिप्पल्ल्य:, श्वदंश़ा, दृहतीद्वयंय, रही, तामलकी, दाक्षा, जीवन्ती, पुष्करागुर्ष्वयाडमृता अनिज्जीवककषंसकौँ, शरी, मुसं, पुनर्नवा, मेदा, एला, चंद्नमुत्पलं, विदारी, बृपमूल, काकोली, काकनालिकेलेयतेषां पलोन्मितान्भागान्प्राइयेत्। घतुःशतमागान् आमलकस्य भाइयेत् । तद्कैख्यं जलद्दोणे विपाचयेत् । णुतान्यौषधानि गतरसानि ज्ञात्वा तं रसं गुहीत्वाडsमलकं निक्कुल कुत्वा तैलसर्पिषो: पलद्धादराके भुप्वा, मस्सण्ठिकाया अर्धतुलां दत्वा हेंह साधयेव। सिद्दरीते हेहे पट्प्लं मशुनः प्रद़ापयेत्। तुगाक्षीयंश्बनुत्पलं, पिप्पल्या द्विपलं, ल्वरोलापच्रकेशराणां प्रलेक्येक पलं निद्याव् । च्यवनपाशः रसायनः कासभ्वासहरः क्षीणक्षतानां बृद्धानां बालानामझवर्धन:, सरक्षयमुरोरोगों हदोगों बातशोणितं, पिपासां, मूत्रगुक्थान्दोषानपकर्षति। अस्य सेवनेन मेधां स्टृति कान्तिमनामयत्वम् भायु:पकरष्ष इन्द्रियवलं, खी़ु प्रहॉंम्, अभ्वितृदिं, बर्णाप्रसादं, वातानुलोग्यं, जरानारां नवयौवनं च प्राप्तुयन्ति
(चचि. १.६२-ゃ )
छ्याबन-वि., विस्नाबणः ( चसू. २६.र३ (३)
(परिव०) च्युतिः पातनम्
(काबिल. १०.२३; मुनि. ८.३.
-मन्त्र-प., गर्भरपातनमन्तः ( घुचि. १५.५)
आ. को. षं. ४२

च्युत-वि., स्सलितं स्थानाददधोगतम् ( मुशा. ३.४ सुसू)
४५.११२) लम्बितं, विस्रिषं, सन्धिम्युक्त्वकारः (सुनि. १५.१२)
च्युतांस-वि., च्युतौ स्यानाद् अ्रहाविवांसौ यस्य स: (चई. १२.४)

## छ

छगण-न., गवादिपगूनामाद्रों मङः (र. ३.४१)
छगल-पु., प्राणि० छ्रागः अजः हृति याबत् (र. २०.
५५); ग्राम्यपश्युण्वेकः पतुः। तद्वुणाः-नातिशीतो

गुरु: स्निग्बो मन्द्वित्तकफोडनभिष्यन्दी पीनसना-
शानश्य ( सुसू. ४६., ८6)
छगलान्त्रिका-ब्री., वनस्पति० बस्तान्त्रि:
(घ. 9.9 प. ६८)
छगलान्त्री-स्री., बनस्पति० वृद्दारकमेदः बुसमेद्व, ३्यामादिगणे लिर्दिशा (सुसू. ३८.२९) तस्याः पत्राणि श्ञाकत्वेनोपयुज्यंते । चुल्ष्वादिशाकवों निर्दिश्धा (सुसू. ४६.२४९ ) अस्याः मूलं ग्राह्यम्। बिरेचनद्धुज्ये़ु निर्दिशा ( सुसू. ३९.४)
छगलाम्नु-न., छागमूर्रम्, अजामूत्रम् (युड. ५२.२२) छत्र-पु., बनस्पति॰ भूतृणम्
(ध. ૪.૪७०; रा. ८.૪२ पृ. १૪३.३६०) न., जातपग्रम् (असंड, $\gamma$ २)
( छत्रा )-बी., बनस्पति॰ शावुप्षा
(रा. ૪.२ अह्हस. २९.३१ प. ६९)
मिश्रेया वनस्पति॰
(रा. ૪.६ पृ. ६९, अबंसू. ३८.२३ चचि. ९.४६) झोणुुप्पीभेदः बनस्पति० ( सुस. १९,२९)
धान्यकम्, बनस्पति० (असंउ, \&)
कोकिलाक्षः बनस्पति० (चवि. ८.१३९)
सहीपधि० सोमसमवीर्या महौपधिः। एकपश्रा महावीयां भिन्नाब्ननसमत्रभा । छत्रातिच्छत्रके वियादक्षोके कन्दसम्भवे ॥ तस्याः उत्पत्तिस्थानं काइमीरस्यं दिव्यं भुनुमानसं नाम सरः ( सुचि. ₹०.१४ ३२.३३) गुच्छ-पु., बनस्पति० गुण्ड:
(रापरि. ८. ६० q. ३६२)
-जारि-ब्री, प्राक० करीषपललादिजा बहवो जातयो छेयाः। इंयं जातिः इीता, पीनसकन्रीं मधुरा गुर्वी च (चसू. २७.१२३)
-धान्य-न., वनस्पति० धान्यकम्
(घ. २.६३ पृ. ८२)
-धारण-न., छन्नस्य धारणम्। तस्य गुणाः-वर्षोनिलरजोघर्मंहिमादीनां निवारणम्। चण्य चध्रुष्यमौजस्यं शाकरं छन्रधारणम् (चसू. ५. ५०१; सुचि. २૪.७६) वर्ण्य नेन्रहितं वातवर्षातपापहम् (असंसू. १२.९४)
-पर्ण-पु., वनस्पति० ससपर्ण:
(घ. ३.८०; प. ११२)
-पुब्पक-पु., वनस्पति० विलक:
(घ. ५.१५< पृ. २०२)
छत्रकी-त्री., लक्षण० नैकवर्णा छत्रनिभा तारा दप्टिर्वा (असंड. १८.२४०)
छत्राक-पु., वनस्पति० जालवर्तुरः गुणा:-रीतं गुरु
मधुरं नातिवातलं पीनसकरं च (चसू. २७.१२४) (रापारे. ८.9४; पृ. ३५७)
न., शाक०, शिल्रीन्धः, (र. ३०.३३ )
हिं. 一सांपकी छर्नी, कुकरमुत्ता.
म. - आळंवें, अळंबी.
(छत्राकी )-त्री. वनस्पति० गन्धनाकुली
(घ. 8.904 पृ. १५५)
छद्-पु., न., वृक्षल्य पश्रं यथा निम्बच्छद्म्म
छदन-न., वृक्षस्य पत्रम् ( सुनि. १७; असंचि. २.५१)
तमालपन्रम् (घ. २.५र पृ. 60 सुड. ५.9.५०) छवा-ल्री., वनस्पति० मजिष्टा (रा. ६.१७; प. 9०) छगिका-ल्री.; वनस्पति० गुह्ची (रा. ३.२; प. ८) छ कोपसिद्ध-वि., छद्मना ब्याजविहोषेण सिंद्ध ( मांसं)

जुगुप्सानिवारणार्थमस्य प्रयोजनं वर्तंते
(चचि. $0.9,6$ )
छन्द्-पु., अभिलाषः ( सुसू. ४६.४१८) इच्छा.
छन्दानुवर्तिन्-वि., चित्तानुगुणकारी (अह्सू. १३.6) छर्दन्न-पु., वनस्पति० निम्बः (रा. ९.४૪; प. १३)

मदनः (घ. १.9६८ पू. इ३)
न., वमनम् (चसू. १.७८ सुउ.४८.१६)
(चइ. ९.6 चनि. ६.१४ मुड. ४२.9०४)
नाण-पु., वमनगणः (अहसू. १५.१)
छर्दासनिका-बी., वनस्पति० कर्कटी
(रा. ५.२पर प. ४१)
छर्द्र-ब्री., लक्षण० बान्तिः बमनम् (चचि. २०.५) आमाश्रायात् मुखमार्गेण दोषाणां बहिर्गमनम् । रोग० निरुक्षि:-दोषो वेगैराननं छादयन् अछ्रभझ्ञनै: अर्दयन् बकत्राद्धहिर्निश्वरतीति छर्केंं, (सुड, ४ৎ,६)

अन्वर्मार्गज एको रोगः (चसू. ११४२)
संप्रातिः- ग्रयुम्महास्तोतसि संम्रवृद्ध उरक्छेइय दोषांस्सत ऊर्र्वमस्यन् । आमाशयोक्केशक्हतांध्र मर्म प्रवीडयंइइर्दिम्युदीरयेत् (चचि. २०,७) च्यानेन सह एकीभूत उदानो विरूद्बाहारसेवनाद्ध बृद्ूाल् दोषानुद्दीरयनू भृशामूर्ज्वमागच्छति (सुज, ४८,७) संख्या-वातजा-पित्तजा-कफजा-सब्विपातजाद्विश्र्थंजेति पश्वविधा। (चचि. २०.द असंनि. ५. ३०) पूर्वरूपम्- प्रसेको ह्वद्योरक्केशो भचस्यानभिनन्द्नम् । अइ़ने द्देपः (सुड, ४२.८ चचि. २०.६) सामान्यरुपम्-उतकेशाडsस्यताबण्यप्रसेक्रा 5 रुचयश्य सर्वास्वपि छार्दिधु भवन्ति। बातजा-अस्यां वायुनांाभें पृष्ठं च सजन् आहारमुर्क्षिपेत् । ततोडल्पाल्पं विचिछचं फेनिलं कषायं च वमति। तथा शब्द्दोद्रारयुतं कृष्णमचंछ छच्छेण वेगनच भव्रति। कासास्योषो हुत्पीडा मूध्रपीडा, स्वरपीडा क्रमश्र भवन्ति। पित्तजा-क्षारोदकनिभं धून्रं हृरितपीतकं सास्तृग्लं कूूधणं च बमति तुण्मूच्छां दाहतापाश्य भवन्ति। कफज्ता-स्तिग्धं घनं श्थतं क्लेपमतन्तुगवाक्षितं मधुरं लवणं भूरिम्रसकं लोमहर्षणं च वमति। मुखश्रय्यधुमाधुर्यंत्द्दा|हृल्धासकासाश्य अबन्ति । सर्वंजा-सर्बढ़ोणहिद्धा भवति। छर्द्वेंगबती मूत्रशकृन्बिः सचन्द्रिका। सास्तविट्पूयरुकासश्यासवत्यनुपहिनी 11 सा असाध्या (असंनि. ५) द्रिपार्थयोगजा दीभरलजा चा-द्विशाबुचिपूल्यमेध्यादिकाद् घृणाकरात् जाता चर्ड़े: अखां यथाद़ोषलक्षणं
 च गर्मनिमित्तमाहुः 1 अस्या लक्षणानुसारेण तद्छोषजत्रं परिकल्पनीयम् । कामज्ञा-विसूच्यादिज्ञाता छर्दि: । लक्षणानुसारेणाडस्यास्तत्तद्दोपजावं परिकहपयेत् । साल्म्यम्रकोपजा अकस्मात् सात्म्यस्यागाज्ञाता छर्दि: । क्रूलिजा-कृमिजन्या छ्रिर्दि: (सुउ. Ү२.१२); तस्या लक्षणानि-शूलवेपधुहृह्रासाः कृमिहन्दोगलक्षणानि च अवन्ति (असंनि. 4) कुमिह्द्योगलक्षणानि-इयाइनेन्नता, तम:प्रवेशो, ह्हह्धासः, शोषः, कण्डृः, कफसुतिः, प्रतवं हृदयं फकचेन दार्यंत इव। बीभस्तजा, दौह़दजा, आमजा, सात्म्यप्रकोपजा, कृमिजा इति छर्दिभेदा: कैश्रिस्कृताः। परम् अनेकग्रकारापि एकैव पश्चमी छर्दिंरितिति सुश्रुतः, पश्चस्तपि छर्दिपु यशास्वलक्षणनदूोंं विजानीयात्। असाध्या-क्षीणस्योपद्च्वयुक्ता-

डसूक्पूययुक्ता，सचन्द्दिका प्रसक्रा च। सासन्य्य－ चिकिस्सा－सर्वाश्र्छर्दुयो यत आमाशयोत्रेशाभवा： सन्ति तस्माप्तास्तनरान रुपलन्न्रनेचाद़ाँ हितकरं भवति। लख्रनंन बल्यिनो ह्तितस्（सुण．85．9२－94） चिकित्सा－छर्थं योगा：（सुज．४२．26－३५）

 आमजां छर्दिं जयेत् । ह्टन्रोगवत्कुमिजछद्यांँ चिकित्सां कुयांत्（ सुड．४९．२५－२६）आहारादिपथ्यम्－ घमनाद़िशोधन－पेयाद्विक्रमानंतरं हधु परिशुषकं सात्क्यमशं देयम्（सुड，४२．96）；संद्राई：－ （चस्ん．११．）；（चचि．२०）；（चचि，८．६२）； （चनि．१．२७）；（चसू．१६．6）；（चशा． ૪．१६）；（सुज，૪ऽ）；（स्शा．₹．94）； （असंशा．११．）；（असंनि．५）；（कास्．२५）． －घन－पु．，वनस्पति० किराततिक्तः
（ध．१．३४ पृ．१४）
－चिकिस्सित－न．，अध्याय०（चचि．२०．१）
－निग्रहज－वि．，छर्दिनिग्रहाज्जातो（ ेेगे）；यथा कण्डूकोठारचिन्यझ्जरोथपाण्ड्डामयज्नरा：कुष्हृह्लास－ वीसर्पाश्न（चसू．． 0.9 ४）
द्र०＇उदावर्ते＇
－निग्रहण－वि．，छर्द़ैघ्रम् 1 छादि निगृत्लाति दृन्ति इति छर्द्निग्रिग्रहः मह्वकषायवरें एको गण：
（चस्．४．१४）
－प्रतिपेध－पु．，अध्याय०（सुउ．४ै．१）
－विघात－पु．，छद्यांघातो रोगहेतु० छाददँविघातजो रोग० उद़ावर्वांख्यः（ सुड．4．．9४）
छर्दिका－ली．，बनस्पति० विष्गुक्कांता
(घ. ४.9१4; प. 9५०)

छर्द्याघात－पु．，छर्दिनिघातः（सुज，५५．३१）
छल－न．，बचनविघातः छलं नाम परिशाउमर्थाभासम－ पार्थंक वाउस्तुमात्रमेच（चवे．५．५६）बचन－ विधावोरर्थंविकल्पोपपत्या च्छलम्
(चक. चवि. ८.५६)

छहन－न．，वल्कलम्（ सुनि．१५．१०）
छल्दी－बी．，बनस्पति० वृभ्षविरोशः स्वनामख्यात： （असंड．२）
छवि－ब्री．，प्रभा，कान्तिः（असंसू．३१．१४； र．२．६२）

छाग－पु．，यास्यपछु० अजः（असंसू，६．११४） （घ．वर्गैतराणि १६；प्ट．२८6）
－कर्ण－पु．，घनस्पति० सर्जः（असंसू．१६．१३）
－पयस्स्न．，अजादुरधम्
（चसू．२७．२२२ ध．६．१६७ प．२३९ चचि．१९．，69）
－मूत्र－म．，अजामूत्रम्
（सुसू．૪५．२२३，असंसू．६．१४४）
－यकृत्पयोग－पु．，योग० नक्तान्प्यचिकिस्सायां मगधासमन्वितं छागयकृत् हुताशने विपाच्य भक्ष्यमाणं नक्तन्ध्यं निदृन्ति（ सुड．१७．२५）
－लोह－न．，अजरसिरम्（र．२९．३९）
छागल－पु．，＂द० छागः＂（र．३．＜०）
छागसम्बन्धि（र．90．6०）
पपश्वक－न，आजपश्घकम्। यथा－अजायाः मूत्र्र दृधि，दुवंध，घृतं，शकृद्धस्वेति（र． 90,69 ）
छागलान्त्रिका－（ बी．，）वनस्पति० बृद्धदारक：
（घ．8．906；प．94५）
छागत्डान्त्री－बी．，वनस्पति० बृद्धदारक：
（घ． 8.906 ；पृ．१५५）
छागान्तराधि－पु．，अबयव० छागस्त शरीरमध्यम् （चचि．१४．२०9）
छागिका－ब्री．，ग्राम्यपड्ड० भजा（र．१०．८く）
छाण－न．，छगणम्（र．८．१८）
छान－न．，मधुग्रकार० पीतका，पिझ्नल यत्कुर्वन्ति छचकाकारं हैमवते बने माळववने च तच्छान्रम （मधु）। अथौ मधुजातय ：－पौत्तिकं，आमरं， क्षौदं，माध्किकं，छान्रं，धार्ध्यमौद्दालकं दालं च （सुसू．४५．१३३）छान्नमधुगुणाः－खादुपाकं， गुरू，हिमं，पिच्छिलं，रक्तपित्तजित्，श्विन्नमेहक्टमिघंनं च（ सुसू，४५．१३७）
छादनन－न．，आच्छादनम्（चचि，२५．४१）
पु．，वनस्पति० आर्तंगलः（सहचरभेद्：）
（रा． 90.896 पू．६४）
छाद्यत्－वि．पूरयत्（ सुड．४९，६）
छाया－स्री．，आतपाभावः आतपस्थितानां वृक्षादीनां स्वाकृल्यवच्छिन्नातपाभावः（चचि．१．इ९；सुसू． ३૪．४；सुचि．२४．८६）
प्रकाशस्थितानामपि गृक्षादीनों वा स्वाकृलवाच्छि－ बप्रकाशाभाच：

दर्पणगता प्रतिविम्बम् (चचि. १.१८)
वर्णः प्रभा (चसू. २४.₹६) " वर्णमाकामति छछाया प्रभा वर्णप्रकाशिनी। आसब्ना लक्ष्यते च्छाया प्रभा दूराच्च लक्ष्येते " (चरं. ५.१६)
बर्णाप्रभाश्रयं प्रतिच्छायास्वरूपं का सूपविरोशः। (चवि. ४,6) छाया पश्रविधा-तन्र आकाशाइ् अमलख़्नाकारानीलनिर्मला सस्नेहा सप्रभेव । वातात्पांडुभस्मस्क्षारुोडरणा इयावा निलभा स्वेद्मलगन्धिः। तेजसो हुतनुताशविद्युत्त्ततपनीयरक्षा दट्टितुखा । अम्मसो बैदूयूैन्द्भनीलविमला घना सुस्तिग्धा। भुवो रचिराभा घना स्थिरा स्रिजधा शुद्धा, इयामा श्षेता च। तासां बायत्या विनाशाय क्रेशाय चातिमहते, शोषासत सुखोद्याः। (असंशा. 9.६; चइं. 6.90)
( सुसू. ३१; चइ. ᄂ)
पोगरलोहविशोषः। अत्र पाउभद़ोपलकयया ' छाया ' पद्म (र. ५.८८)
-विप्रतिपत्ति-ब्री., अध्यायसंज़ा० छायावैक्टतम् विप्रतिपर्तिर्विपरीतावबोधः ( सुसू. ३१.१) छाया पश्खविधा-स्निग्धा विमला सूक्षा मलिना संक्षिता इति। वर्णध्यत्वर्विध:-गौरः, कृष्णः, इयाम:, गौरइयामः। प्रभा ससविधा-रक्ता, पीता, सिता, ₹याशा, हृरिता, पाण्डुरा, अलिता इसित
( सुसू. ₹१)
-विवर्तन-न., (परिव.) छायायाः अन्पया भवनं छायावैकृत्तमिल्यर्थ:, छायाविषयकरिट्रक्षणम् (चइ. ०.. )
-विश्युफ-वि., छायायां क्रुष्कम्
( सुड. ६२.३२)

- हुक्क-वि., आयायां श्रुष्कम् ( युड. १८.9८; चचि. २२.9०\%)
छासि-न., तक्रम् (घ. ६.२99 प. २४६)
छिद्र-वि., अवकासः, स्रोतः, रन्धम् ( मुशा. १.१९; चशा. ८.१२ ; चइ. ८.२०; चचि. ४.१६) अस्य शाब्द्स दैवादि़िलेन दैवावाद्शिर्देकु एव संनिवेशेः साधुः। दैद्वक्रतं छिद्मम्-नेत्रे कर्णपाल्यों च सिराजालवर्जितंत शाम्बनिदिएं स्थानम् (मुण. १५.५९; सुसू. १६.₹) दैवक्रते छिने हृति दैवेन कर्णाय्यधार्थ सूर्यालोकहइयमान्रतनुप्रदेशर्पं सिरादिभी रहिं, निल्लोहितागमनं च छिद्नं कृतमस्तीति भाव: (सुसू. १६.३)
-महारिन्-वि., छिंदु प्रहत्त्रमसत शीबमसेति छिन्महारी (चशा. ४.३८. (२)
-बैदेही-बी., बनस्पति० गजपिप्पली
(रा. ६.996 ; पृ. ८4)
छिद्रान्त-पु., बनस्पति॰ नलः (रा. ८.२२२; पृ. १६२)
छिद्राफल-न., भैषज्यद्च्य० मायाफलम् (रापरि. ६.२२ पू. ३४६)
छिद्निन्-वि., सह्छिन्: कृमिह्हतच्छिनः ( दन्त:)
(सुनि. १६.२९)
छिद्रोदर-न., रोग० उद्ररोगभेद० (चचि. १३.४₹;
सुचि. १४.१७; सुनि. ७.१९; चसू. १९.४
(9); असंनि. १२.३६; अहसू. १९,4) न० 'उद्र'
छिन्न-वि., सद्योगणस्य फ्रकारः ( सुचि. २.९) ऋजुस्तिरश्रीनोडपि आयतो घणो गान्त्य च पातनं हसादि-
सम्बद्ध हिन्नम् इल्यभिधीयते ( युचि. २.9०)
अस्पिभम्नस्य प्रकारः, अन्यतरपार्बांबगिट्टे छिद्रम्
( ुुनि. 9५.9०)
महाक्रेंज्ववस्था० (र. २८.२₹)
पु., ध्वासभेद०, छिच्धधासः द्र० • छिन्धास, श्रास ' (सु. प१.9१)
(छिन्ना )-स्री., वनस्पति० गुदूर्ची (घ. १.१; घ. ८ र. २२.64)
महानुण्डी (रा. ५.२२० पृ. ₹८)
-ग्रन्थिनिका-बी., वनस्पति० मुण्डी
(ब. १.१६०; द. ३०)
-ग्रन्थी-स्री., वनस्पति० तिलकन्द्: ( रापरि. ৮.५३; पृ. ३५१)
-पत्रा-त्री., वनस्पति० अम्बहा
(रा. ૪.१७9\% पृ. ११८ )
-रह-पु., वनस्पति० तिलकः
(रा. १०.२६६; प. २०२)
- ( रहा) बी., वनस्पति० गुद्नची
(ध. १.१० पृ. ७ सुसू. ३८.३५ र. २८.89)
सहककी (रा. ११.१९6 पृ. १२२)
केतकीभेद्, सुर्वर्णकेतकी (रा. १०३, पृ. २०४)
-रूढ-वि, पूर्वं छिल्नः पश्रादूबः शालि०
-रोहा-ब्री., बनस्पति० गुद्यी
(असंसू. १६.₹९; अहसू. १५.४५)
-श्वास-पु., घ्वासभेद्द, पश्ञध्रासम्रकारेण्वेकः (चसू.
१९.४; चचि. १५.५२) लक्षणम्-आध्मानं बस्तिदाइः सवेदृनं कशाच्छूसनम्
( सुड. 49.99)

छिन्नांगुका-स्बी., विषमच्छिब्वव़्राभा सहू् हट्टि: (असंज. १७.)
छिन्नासी-बी., वनसपति॰ गुह्नी (घ. १.२ पृ. ८) छिन्नोन्रवा-ख्री., बनस्पति० गुद्वची (घ. १.9 पृ. 6.)
छिदि-क्री., वृक्षत्वक् (र. १८.99૪)
छिल्झी-स्री., वृक्षत्वक्त (र. १५.१८)
छुच्छुन्दर्द्रु., मूपिक० तद्टलक्षणं-वृट, उर्भिर्ज्वरो, दौौब्बलं, मीवास्तम्भः, पृछशोफो, गन्धाज्ञानं, विसूचिका च ( सुक. $6.9 ६-96$ असंड $\gamma \xi$ )
( हुच्दुन्दरी)-ब्री., भूपिक०, गल्धभुषिका
( सुशा. १०.५१ असंशा. १२.९)
छुरिकापत्री-ब्री., वनस्पति० श्षेता (रापरि, ५.४६ q. ३४૪)

छेद-पु., छेदनम्, , देघीकरणम्प ( चुसू. १८.२१)
 णेgु तिर्थंक्छेद्व: उक्त: ( सुसू. ५.११) उक्षण० (चसू. १५.२९)
-शब्द-पु., छेद्राब्द्रोचारणंण श्युभसूचकम् ' ग्रन्थ्यबुद्वादिध रोगेषु सदा हेद्राब्दस्तु पूलित:
( उसू. २९.४२)
छेद्क-न., खनिजधातु० कान्तलोहम्
(रा. १३.२८ पू. २११)
छेदन-न., उपकम०, शल्यतन्त्रे शख्याद्विना द्विधा अनेकधा वा करणम् (चसू. ११.५५, गुचि. १.८) ( घुचि. १५.३)
पड्विधशास्तकर्मस्सेकम् (चचि. २५.५५)
साक्षाच्छेद्नक्रियाजन्यवेद्नासइदो बेद़नाविरोष:
(घुसू. २२.१9)
छिघंते श्रारीराबयवा अनेन दृति छिवनें (शास्यम्) (चशा. ८,४४)
छेद्नावकाशा-पु., छेट्नसस्थानम् (चशा. ८.४૪)
छेदनीय-वि., अपतर्पणकारकम् (चसू. २६.८)
पु., बनस्पति० कतकम् ( प. ३.१५२ प. १२३) छेदिन्-वि., मेदःः्र्वेम्मादिय्यन्थिष्तः (क्षारकर्मिरोशोषः) (अहस.. ६.१५१) छेद्य-न., अपृविधशस्तकर्मत्वेकम् ( मुसू. ५.५ )

छेसा रोगा:-भगन्दरो, प्रन्यिः, ऐ्केन्मिकसिलकालको वणवर्म, सर्वाण्यर्ड़ुद़ानि, अर्शों वातिकं ड्रैप्मिकें च, चर्मकललोडस्थिमांसरं श्राल्यं, जतुमणिमांससंघातों, गलन्लुण्किका, ख्रायुमांससिराकोथो वल्मीकं, श्रातपोनकोडधृष उपद्शो मोंसकन्धाधिमांसकध्र ( पुसू. २५.३-५)
-रोगत्रतिषेध-ఫे., अध्याय० ( युच. १५.१)

## ज

जगत्-न., सुटिः ( गुशा. १.३ )
-प्रधानमिपज्-पु., श्रीघन्वन्तरिः (र. १.१)
जगल-पु., आसुत० भक्षकिण्वक्कता सुरा
(चसू. २ษ.१८१)
मघ्यस्य घनतरभाग:, तस्थ गुणाः-प्राही, उब्णः पक्षा सक्ष:, तृ््कफरोफक्टक्, हृ्यः, प्रवाहिकाগsटोपदुर्नामाइनिलशोपह्त् ( स्रसू. ४५.१८००८१) सोफ़ःः ( चसू, २०.१८9)
जग्ध-वि., भक्षितम् ( युचि. ९.५२)
जघन-पु., प्रत्यंग० कव्याः पुरोभागः, भगास्थिसमीपो भागः ( सुरा. ३.८) अस्थिद्धानां स्रोतसां मेदो मूलं जघनं च (चवि. ५.८) कळ्याः पश्विमो भागः ( मुका. ६.२६)
स्वीकटि: ( उुशा. 9०.द)
सक्त-वि., कटिसक्तः ( (ुचि, १५.१२)
जघन्य-वि., पश्वानवमम (चसू. २०.6) अन्तिमम् ( सुचि. ५.२८)
-वेग-पु.; भल्पो हीनो वा वेगः बमने जघन्य-सध्यप्रवरा इति घ्रयो वेगा भवन्ति तथैव विरेचनेडपि
(चसि. १.१३)
जह्नम-वि., गतिशीलः प्राणी, मनुष्यादि:
(चसू. २६.३९)
पु., चन्तुर्विघाः जन्नमाः जरायुजः अण्डजः स्वपदजः उन्निजन्न ( ससू. १.३०)
-विष-न., विष०, जन्रमप्राणिनां विषम्; सर्पाः कीटोन्द्रात्रताबृथ्विका गुइगोधिकाः। जलौकामस्समंद्दृकः कणभाः सकृकंटकाः। श्वालिंहब्याघगोमायुतरक्षुनकुलादयः ये चापि दंदंक्टिणः तेषां वंश्रोल्यं विषं जन्नमं विपमिश्युष्यते (चचि. २३.९-२०) तस्याधिध्टानानि 'हटिनिःः्वासदश्र्रनखमूत्रपुराष-शुकलालावैव्रुस्बसन्दृंशविशार्धिततुण्डास्थिपित्त्याकशबारीति ' ( सुक. ३.४)
विषजन्यउक्षणानि-निद्धां तंद़ां कुमं दाहां सपाके लोमहुणंणं शोफमतिसारं च जनयेव्
(चचि. २३.१५)
-विपविश्कानीय-बि., अध्याय० ( सुक. ३.१)
जङ्नमात्मक-वि., प्राणिजः ल्रेहादिः, अन्दमात्मकस्तु वसा मज्ञा सर्पिरिति (चवि. ८.१५०)
जब्दया-बी., शारीर० गुल्फजानुमध्यः, जान्बधस्तान्दाग: (चवि. 6.996 )

## ₹३४［जन्बापिण्डिका］आयुर्वेदीय－ग्राब्दकोशः［जनु］

－पिण्डिका－बी．，जड्डाया मांसपिण्डम्，पट्पच्चा－ शार्प्रयन्नेष्वेक्रम्（ चरा．५．१9）
－मध्य－न．，जঙ्धाया मध्यम्（ असंशा．८．श०）
－रजा－ब्री．，लक्षण० अब्बायाः श्यूलम् （अहसू．१४．३०）
－शूल－पु．，लक्षण० जद्रायाः शूल्मयी बेद्न्ना
（ चरी．२．१६）
－रोष－पु．，लक्षण०，जस्ञायाः झोप：
（ चसि．२．१६）
－संग्रह्－प．，लक्षण० जन्हाया आकुसनादिकर्मां क्षमत्बम्（चष्，१४．२३）
－सद्न－न．，हक्षण० जन्बायाः सादो नाम अवसादो－ डन्नुस्साइः，तेन जन्ठादौौब्बल्यम्（चसि．५．४१）
－स्तम्भ－乌ु．，टक्षण० जन्नायाः स्वम्भः（ चसि．२．११） जन्वार्ति－की．，लक्षण० जद्धागूल्लम्（चसु．१४．२₹）

 मुगमातृकाप्रभृतयः जंघालाः（ सुसे．४६．५४） तन्मांसगुणाः－कषाथं मधुरं बधु बातपित्तहरं वीक्षणं हैं बस्तिशोधनख्ञ（ गुसृ．४६，५४）
जह्वास्थिनन．，रारीर० जंघादेशस्थोडस्थिविद्रोप：
（ मुशा．4．9s）
जटा－की．，वनस्पति॰ मूलम्म（ र．५．१＜० ）मृळ． बैं．，बनस्पति॰ जटामांसी（ सुऋ．६．१५）
－मांसी－ब्री，，बनस्पति० ₹ क्षुपं，हिमालयेड्न्युज्च－ प्रदेदोडस्योल्पत्ति：，वत्कंदः कंदत्तंलं च चिकिस्साया－ मुपयुज्यते；सयूक्ष्मकेसरापिक्जगटाक्ठतिः，मधुरा， तिक्षा，कपाया，रीता，निज्धा，कान्विबब्म्यदा， पिच्चनी，मेथ्या，दाइछविसरंकुछधमूतपित्तमदनाबिनी च（र．१०．१६．9८）२ कृण्गजटामांसीमेदः， तनुणाः－मप्युरा，कषाया，बल्या，खचाकान्तिप्रसा－ दृनी，वातकफली，विषपित्तान्ननाशिनी（ध．३．र५） ३ भूतजरामांसी，मांसीनेदू，बहुणाः－कपाया कडु： रीतला，मोद्दुक्तन्तिकार्णा，पित्तकफमी，भूत－ दा़घ्मी（रा．१२．९२）＇मांसीहूयं कपायं च
 केश्यमुत्तमन्र्＇（घ．३．४८）४ नाकाषामांसी （इअ्नमांसी）मांसीमेळ！，दीवा，वर्ण्यां，दोफ़－


हि．－जडामाती．
म．－जटामांसी．
गु．－जटामांसी．
षं．－जटामांती．
ता．－जहामांबी．
फा．－समत्रुछ．
－मूला－र्री，वनस्रति॰ शातावरी（रा．૪，૪३९）
－लछार－ब्ली．，बनस्वते० हदनसा（रा．परि．₹．२५）
－घती－बी．，वनहलति० जटामांसी（रा．१२．९१）

जटायु－पु．，वनस्रां०० गुम्गुलुः（ घ．३．१२८）
जटाल－पु．，बनस्वनि० घटः（रा．११．११३）
मु०्ककः（रा．११．२२१）
गुग्गुल्ञः（रा．१२．१८३）
（ जटाला ）－ब्रा．，वनस्पति० जटामांसी（ रा．१२．९१）
जटिन－पु．，प्रतुद्वक्षि०（बसू．२ゃ．५१）
सौम्बकीट० ईेन्मम्रकोपण（असंड．૪३）
जरिल－दु．，बनस्पति॰ कर्हूरः（रा．६．१५६）
दमनः（रा．१०．११९）
－（ जािला ）－ख्री．，कनस्पति० कचा
（कासिल ११．९६）
जानामांसी（ चसू．४．१८）
गुजा（चस्，४．१२）
जटिलीभाबः पु．，म्नानामम्ब्रोन्यमेलनम्
(चजि. ४. र६; सु⿵ि. ६.५)

जटीभूत－i4．，गटा ह्व परसनसंयुक्तम्（चरें．८，४）
जठर－न．，शारीर० अम्यधिच्चानमुक्रम्（चचि．१३．२७）
रोग० उद्ररोगः（ घुनि．6．6）
－उयथा－बी．，रोग० उद्ररोगः（र．२．५३）
अतिसार：（र．२．५३）
－शिखिन्न्यु．，जाहरान्म：（र，२७．द६ ）
जठरामय पु．，रोगा० अतिलारः（चनि．१९．८५）
उदररोगः（र．२२．२८）
जठरार्दित्त－बं，जहररोगेण नाम उद्दररोगेण पीडित：
（चसू．१३．५५）
जउरिन्－वि．，उदररोगगुकः（ चइ，६．१9）
जड－कि．，मन्वत्डबि：（चणा，₹．१४）
न．，खलिज० सीलकरू（रा．१२．२०）

जतुन्ना，वन्स्वतिष छाक्षा（गुसू．२७，१८）
（घ．२．८२）
-कृता-वि., लाक्षामयी (सुचि. २०.४३)
-द्डुम-प., वनस्पति० कोशान्तः ( च. ५.९)
-पाद्प-पु., वनस्पति० कोश्शाम्र: (घ. ५.९)
-प्रकारा-वि., लाक्षाप्रकाशः, लाक्षासहरा हूल्यथं:
( सुचि., १३,४)
-मणि-पु., भ्रुरूोग० तत्स्तस्पम्, नीखंज, सममु-
स्सซं, मण्डलमीषद्यं, द्धक्षणं, सह्तन्
चर्मीकीलसद्रःः सर्जः (असंड.३६.₹१६) पूनं समुरकृल्य क्षारेण बह्बिना वा पदृहेव
( सुचि. २०.३२—३₹)
अंयं हेचः ( सुसू. २५.४-५)
-मुख-पु., धान्य० मीहिहिमेदः जतु लक्षा, तदाकृति मुखं यल्यालौ जतुमुख:, चीहिखिरोप:
( सुसू. ४६.9२ ड)
$\rightarrow$ गटत-वि., लक्षालि्तिम् ( अवंचि. 9०)
जतुका-द्री., बनस्पति॰ जन्नुका (व. ४.८८) प्राणि०, चर्मचटिका (चचि. १४.४८)
जतूकर्ण-पु., प्रनर्वसोरान्तेयस्य शेप्यः, तन्न्कर्तृणामेकतमः (चसू. १.३१)
जतूमुख्युप., धान्य० घीहिः ( अहसू. ६.८)
जन्नु-न., आारीर० सकन्धकक्षासन्ध्यस्थि (चशा. ५.६) मीवामूलम्म ( सुसू. . ४६.४8०)
-मूल-न., शारीर० कण्डादधोवियमानो जन्रुहयमध्यभागः ( असंनि, ४.२१)
-द्डुण्डन-न., लक्षण० हुण्डनें शिरःपपृतीनामन्तः प्रवेशः; वक्षल उपरोष: (चचि. २८.२२)
जत्वइमक-जत्व ₹मज-न., खनिज० खिलाजतु
(रा. १६.२२९)
जन-पु., लोकः (चनि. ६.१३)
(जन )-पद्-पु., जनवसतिस्थानम् ( चवि. ३.२०) मण्डलम् ( चक्र. चनि. ६.१₹)
-पद्दमण्डल-न., जनपदानां समूहः (चवि. ₹.३) -पदोद्थंब्चंस-पु., असामान्यवतामष्बेभिः सक्कत्यादिभिर्मीविर्मनुष्याणां येडन्रों भाताः सामान्यास्ते गुण्याव् समानकानाः समानखिद्वाश्य घ्याषयोडभिनिर्बंतमाना जमपदसुद्धंस्यन्ति। वे तु खल्विमे भावाः सामाए्का जनपदेशे भघन्ति; तथभा-वायुरखकं, वेश्रः, काल हुति। तः बासमेवंविषमनारोर्बकरें द्वियाप, त्यथा-पथर्रुविष्यमतिसिमि-


भिव्यम्विन्मततिभैरारारावमतित्रतिहतपरस्परगतिमति कुण्डलिनमसात्म्यगन्धबाप्वसिकतापांशुधूमोपहत-
 क्जेदबहुलम्मपक्रान्तजलचरविह हम्मुपक्षीणजलाशयमप्रीतिकरमपगतगुणुण विदार्। देशं पुनः प्रकृतिन विक्छतवर्णागन्धरसस्परो के द्वबहुल्मुपस्टं सरीसपव्यालमराकराल भमक्षेकामूषकोलक्कइमाशानिकराक्कनिजम्बूक्रिभिभितृषोल्लोपवनवन्तं प्रतानाबिबहुलन मपूर्ववद्ववपतितजु कनपृसर्यं धूम्रपवनं प्रत्मातपव-त्रिगणमुकुष्शभ्वगणमुन्द्रान्तव्यधितविविधम्टापक्षिसक्ण मुल्यूटनष्पधर्मसल्यलजाचारहील्गुणजनवदं शश्वस्क्षुभितोदीर्णस्सलिलाशयं प्रततोल्कापातनिर्घातभूमिकम्पसतिभयारावरूं स्क्षताम्राएणसिताभ्: जालसंवृतार्कचन्भवारकमभीक्षणं ससंभ्रमोद्देगमिव सत्रासरदिवसमिब सतमर्कमिध गुद्यकाचरितमिबज० फन्द्वसशब्दबहुलं चाहितं विद्यात्। कालं तु सल्ड यधर्तुलिन्नाहिपरीतलिद्नमतिलिब हीनलिक्यें चाहित ब्यवस्येत् (चवि. ३.१३-७) सभाबतो वाताजलं, जलादेशं, देे़ारक्मालं गरीयस्तरं विलाय्। बाखादीवां यहैगुण्यमुल्पद्यते वल्य मूलमधर्मः, तन्मूलं बाइड्यक्कर्म पूर्वकृतं, तयोरोनिनिः प्रश्ञापराष एव। तथा शास्रपभवस्यापि जनवदोक्ष्चंसस्ताधर्म एव हेतुर्भवति। तस्य प्रतिकारोपायाः पः्ञ कर्माणि, विधिवदसायनोपयोग:, भेषजे़ेछृृृच्ति:, सत्यं, व्या, दानं, बब्य:, देवतार्चनें, सद्वृत्तानुबवंनें, शान्ति:, आतमरक्षणं, श्रिवानां जनपदानां सेवने, अह्वचर्य, घह्मचारिणां च सेवनं, धर्मराबादिश्रवणं, सात्विकैः धार्मिकेः सह संबादः (चवि. ३.१३-१७)
-पदोद्ध्वंसकर-वि., जनपदानामुद्ध्वंसं करोति इवि जनपदो्द्णंसकरः जनपदानामुद्धंसो थेन भवति तव् (चवि. ३.6)
-पद्दो्द्ध्ंसन-न., जनपदोद्व्वंसः (चवि, ३.५) -पदोद्ध्वंसनीय-बि., अध्याय० (चवि. ३.१) -प्रिय-पु., बनस्वति० नीलगिग्रु: (रा. ५.६२)耳ृव्यं ' शिप्रु; '
धान्थकम् (रा. ६.ऽ८)
-बह्धम-पु., वनस्पति० रोहितकमेन्द्, - वेतरोछितः (रा. ८२२१८) मष्ष्यं ' रोहितक; '

जमनी-सी.; साता (कासू. हेहाध्याय)
वमरपति० मक्जिएा (रा, \&.9母)

जन्तुका ( व. ४.८८) द्र० 'जतुका'
कटुका (ध. १.३८)
जटामांसी (रा. १२.११)
अलक्तकु: (रा. ६.१२)
(जना )-ब्नी., वनस्पति० कटुका (ध. १.३८)
जनिप्ठा-स्नी., बनस्पति० हरिद्भा (रा. ६.७९)
जनेष्ट-पु., वनस्पति० मुद्ररः (रा. १०.२२)
(जनेष्टा)-त्री., वनस्पति० जन्तुका (रा. ३.१२८) द्र० 'जतुका '.
ॠन्दि: ( रा. ५.१८८ )
जाती (रा. १०.२₹२)
जन्ती-ब्री., जयन्ती, कृमिपर्यायः (र. २०.२२२)
जन्तीनु-बी., वनस्पति॰ काकोदुस्बरिका
(र. २०.२२२)
जन्तु-पु., नरः (चचि. ३.२०6)
कीट० (चचि. ५.३६)
कृमि: ( सुसू. ४६.२२५)
रोगोत्वादकः कृमिः (र. ५.१९३)
यूक्त ( घुचि. २४,२९)
-कम्नु-पु., भैषज्य० कृमिशः (रा. १३.२४७)
-कारी-बी., वनस्पति० जन्तुका (घ, ૪.<८)
न० 'जतुका'.
अलक्षक: (रा. ६.१२)
 लक्षणानि-खस्थोडपि बालो निशि न रोते, रक्र-
बिन्दुचिताइल्रश्य भववि (कासू. २५.३९)
-कृष्णा-घ्री., वनस्पति॰ जन्बुका ( घ. ४.८८ )
द0 'जतुका'.
-घ-पु., वनस्पति॰ मातुलुक्रः (रा. ११.२७)
हिद्रु (घ. २.३६)
विउब्नम् (र. ५.२०२)
(-घी )-ब्री., विछब्नम (रा. ६.१५)
-मी बटी-स्री,, पारदयोग० पारद्गन्धकमण्द्राश्बु-
कर्ण्यो़िभि: सिद्धो भल्धातकपलाश बीजादियुक्तोडयं
योगः कृमिकुष्टनाराकः (र. २०.१₹०.२₹)
-जग्ध-वि., जन्तुभिर्भक्ष्तितम् (अहृसू. ५.४૪)
-जित्-पु., वनस्पनि० जम्बीरः (रा. ११.१८)
-जुप-वि., जन्न्युक्तम् (अहस्त. ६.9४9)
-दुष्ट-वि., कृमिन्दुप्त् (असंसू. ४०.५)
नाशान-पु. वनस्पति॰ यवानिका (ध, २,९३)
न., हिष्डु: (रा. ६.५४)
-फल-पु., वनस्पति० उडुम्बरः (रा, ११.१३५)
-माता-ुु., कुमि० शोणितजः (चसू. १९.४.( ९)
-मारी-घ्री., बनख्पति॰ निम्बूकः (रा. ११.१२)
-रस-पु., वनस्पति० अलक्तकः (रा. ६.१२)
-हन्त्री-प्री., बनस्वति० विङन्नम् (घ. २.११)
जन्तुका-र्री., वनस्वति० बाक्षा (रा. ६.१४२)
नाडीहित्रु (ध. २.४०)
लता० कुणाबली, वृक्षरहा, बहुपत्रा, दीर्थिलग, तिर्यंक्फला कपिकच्हूफलोपमा इलस्याः खरूपम् (रा. ३.१२७.२९) गुणाः-तिक्का, शीवा, रंचिकरी, दीपपनी, पित्तकफझी, दाहतृण्णाबमिमी, रक्तदोपोलाखिनी (घ. ४.く८) ₹० 'जतुका'
जन्तुमत्-वि., कृमियुक्कम् (अहसू. ५..)
जन्मन्-न., जननम् (चरा. ३.द)
(जन्म)-काल-पु., प्रसवकाल: ( सुनि. ८.१४)
-बल्गम्रवृत्त-वि., कुक्रशोणितदुर्थि विनाऽपि मातुरपचारबलजातः ( रोगः ) ( 5. सुसू. २४.५)
जन्मक्ष्ष-पु., जन्मराशिः ( इन्दु: असंशा० १२.१४) जन्मनक्ष्तन् ( उसु, ३२.४)
जन्मादि-पु., गर्भाधानकाल: जन्मन आदिस्वत्ति: कारणं बा, तेन गर्भाधानकालोडपि

> (अर. अहसू, १.९)

जप-पु., कर्म० ईश्धरसरणम्। ऊँकारपूर्वक्यायम्याद्याबर्तनम् ' तजपपस्तदर्थभावना' इत्ि योगसूत्रमप्यनुसन्धेयम् (ड. सुड. ६०.२८.२९)
( जपा )-ब्री., बनस्पति॰ गुणाः-कटुः उण्णा हृन्मतुसकनाशक्ृत् (रा. १०.३ऽ)
हिं. —जासन्द,
म. - जासवन्द्.
ग.-जासुद.
बं. -जाबा.
ता.—राम्बरात्तै,
जमदश्नि-पु., कषि० रोगापहरणचिन्तनाथं हिमवत: पार्ष्ये समेतेपु महार्षिण्वेकः ( चसू. ५.८)
जर्म्बर-पु., न., वनस्पति॰ फणिज्जकः (घ. ४.५२) अर्जक: (रा. १०.८४)
मर्वक: (घ. ४.५૪)
शाक० इरिवशाकमुत्तरापथे जम्बीरगन्धि किश्चिद्ग्लम् (उ). तस गुणा:-पाचनसीक्ष्णः, सुरभिमुस्रवैश्राकारको ख्यो, दीपनो, वातकफमः, कृमिनाशकः (चसू. 26.9६० सुसू. ४६.२३२)

वनस्पति० ब्रृच्विम्बूर्क बक्नरोधि दन्तहर्षणं मधुरं अञ्लं कटुकं गुरु रुच्ये तर्पण वातकफमं पित्तलं तुप्णाइूल्कफोंक्केशच्छ्छर्दिश्वासनिबारणम् (सुसू. ४६.१६२) नाल्यम्लं जस्हीरं गुरु वातंक्ञप्मविबन्धह्च कटुकमधुरं अग्लं सुप्रतीतं अग्नीरं रुच्यं दीपने त्रिद़ोपं अविसारे तर्पणम् । जम्बीरफलगुणा:-तत्रामं-मधुरं अम्लं रूथ्यं दीपनं पाचनं बल्यं पश्यं वातमं पित्तकारकं पक्नफलं मधुरं रच्यं तर्षंण पुछ्टिमदें, वर्पर्य पित्तकफनाशनं बीर्यवर्घने च
( रा. 4.9४)
हिं. - जम्बीर, पद्राडी निम्बू.
म. -लिम्बू.
गु. 一मोटुनिम्त्रु.
घं. —कर्णनेम्यु.
ता.-पेरिया एल्दिमिचमू.
जस्बु-पु., वनस्पति० जम्बृः (चस्, ४.१4)
जम्जुक-पु., पग्रु० इगाल: (चसू. २७.३६)
बनस्वति० टिण्टुकः ( 9.994 )
(जम्बुका) खी., वनस्पति० दाधाभेदः, काक्लीद्वाक्षा, (र. ११.००.) दू० ' दाधा '.
जम्बू-पु., पशु०, इडगाल: (र. १८.१७०)
घनस्रां० फलविशोषः, मचुरः, अम्ल:, कषायः,
शीतो संख्यो ग्राही, पित्तकफनो भृर्शातखः (चसू. २6.9\%०) मून्नसंग्रहणीयगणण पुरीषबिरजनीयगणे चैक द्वं्यम् (चसू. ૪.१५) छार्देशः (चसू. ४.१४) रक्षपित्तरामनः (सुड. ४५.२३) अकग्ट्यः (अहृसू. ६.१२८) तस पत्राणि कुक्णंक रोगे नेच्रधावनार्थमुपयुज्यन्ते (सुड. १९.१३ ) श्रमढ़ाहकण्डरोगशोषकासध्यालातिसारकृमिनः स च राजजम्बूकाकजम्बू. (=क्षुदजम्बू) भूमिजन्बूमेदेन व्रिविधः 1 महाजम्बूगुणा:मधुरः, कषायः, उष्गः, विष्टुभ्मकरः, श्रमहरः, स्वर्यः, कफघः, शोषश्रमातिसारश्वासकासमः । काकजम्बूगुणाः-मधुरकषाचाम्लः, मधुरपाकी, गुर्द्दींहभ्रमांतिसारहनो, वीर्यपुटिबतग्रद्ः। भूमि-जम्बूगुणाः-कबायो, मधुरो, ग्राही, पित्तकफधनो, हृद्यः, कण्डद़ोपहनो, बीर्यंपुहिप्रन्ः (रा. ११. १२८—३५) जम्बूफलास्थिगुणाः-संग्राही (चसू. २.२८) ड़न्तकाह्ठतते विषे जिद्नाद्न्तीष्ठमांसानां शोथे प्रतिसारणार्थमुप्युज्यते (सुक. १.४<-૪ऽ) भा. को. सं. ४३

हिं.- जामुन, जाम.
म. - जाम्भूळ.
गु.-जाम्बूबो,
बं,-कालाजाम.
ता.- नागम .
वनस्वति० नागदमनी, कहुस्तिद्धा उष्गा तीक्ष्णा त्रिदोषध्नी उद़ाराध्मानदोणघ्नी कोष्टरोधनकारिणी (रा. परि. ५.२४-२५)
-द्रग्न-न., वनस्पति० जम्ब्रूद्यौ, एको राजजम्बृंईईएकलो, द्वितीयः काफजम्बू: स्वल्पफल:
(ड. सुसू, ३८.४८) द० 'जम्बू,'
-फलास्थि-न., जम्बूफलस्य बीजम् ( युक. १.४८)
जम्बूक-पु., पड्ड०० रूगाइः चातकफजान्माढ़े जम्बूकस्य
पित्तमून्रराकृह्धोमनखैश्यर्मभि: सेकाजनं प्रधमनं
नस्यं धूमं च कारयेत् (चचि. ९.७४)
बनस्पति० टिण्टुक: (रा. «.१४२)
वनस्पति० केतकी (ध. ५.9४)
जम्ब्चस्थि-न., जम्बूकहास्थि: (चचि. १९.4४)
जक्ब्वोष्ट-न., युन्त्र० जम्ब्बोष्ट जम्बूकलसहशमुखाग्रा कृण्गपाषाणारचिता बर्तिः (सुचि. ८.३२) दढ़नोपकरणेडबेकम् (सुसू. १२.४)
जम्म-पु., वनस्पति० जम्बीरः ( ध. 4.9४)
जम्मल-पु., गनस्यति न जम्बीरः (अ. प.१६)
बनस्रति० अर्कः (ध. ४.१३)
जम्भीर-पु., वनस्पति० जम्बीरः ( रा. ११.१८)
जय-पु, देवृता० विषसमनमन्ने उट्रिखितः,
'पिव्यमाणमिमं चान्र सिद्धं, मन्ग्रमुदीरयेत्।
मम माता जया नाम जयो नामेति मे पिता (चचि. २३. ९.)
(जय)-पाल-पु., वसस्पति० दन्तीबीजम्
(घ. १.२२७)
-पालरस-पु., पारद्योग० गन्धकताम्नजयपाल्युक्तः
पाण्डुशोधःः (र., १६.४१-८२)
-सुण्द्र पु., पारद्योग० पारदसुबर्षरौष्यताम्रादि-
शुक्तः, सूतिकारोगबन्च्यर्यमः (र. २२.५-१४)
जयन्तिका-सीं., वनसति० दूरिद्धा (रा. ६.८१)
जयन्ती-ख्वी., वनस्पति० हिरिदा (घ, १.५४)
अग्निमन्यः ( $99.42-4.6$ )
चअमर्द़: (र. ₹.9०૪-4)
बलामोटा (घ, 8.9),
(जया) स्री., देवता० (चचि. २३.९०)

जया－ब्बी．，वनस्पति॰ भछ्गा（र．१४．३७－४७）
अम्विमन्थ：（ असंड．९）
हरीतकी（र．१८．१₹९）
चक्रमर्द：（र．१८．90६．§）

म०＇ द्व！$^{\prime}$
कपिकच्यः（रा．२．२०१）
बहामोटा（अर्बंड．९）
सामी（रा．＜．944）
नीलिनी（घ．१．२३३）
जयन्ती（चचि．«．૪५）
－गुलिका－सी．，योग० हृरिदानिम्बवस्सनाभादियुक्ता，
क्षयकासपाण्दुकृषादिनाशिनी।
भस्सयूतगुदक्षौन्दृपैतः सह बिपेवितम्।
जरां जयेद्तो नाज्ना गुलिक⿰⿱亠乂⿱㐅乂यं जयोद्विता
(र. 2९.9३<-49)
－दूय－न．，बनस्पति० चक्कमद़्दों हरीतकी च （अहसु．१५．२१）
न्युगा－न．，बनस्पति० भब्ना जयन्ती च
(र. १९.३२->१)

इरीवर्ष्यम्निमन्थयन（र．१९．₹९－૪१）
दरीतकी जयन्ती च（र．）ฺ．३\＆－ऽ9）
－बहा－र्री．，वनस्सति० दन्ती（थ．१．२२५）
जयाहा－श्र्री．，बनर्वति० दुन्ती（रा．६．३४१）
जरड्डी－बी．बनस्सति० गम्मोटिका（रा．८．प9）
जरण－ब．，पाचनः（ गुसू．र५．9८५）
न．，वार्धि्यम्（र．२．৬૪）
प．，जाटराक्रि：जीयेते अगितसादितपीतदिकम् अभमनेनेति जरणो जाडरामिः（चवि．६．२१）
बनस्यति० जीरकम्（रा．६．900）
न．，हिक्दु：（थ．₹．₹६）
（ जरणा）－म्री．，बनस्पति॰ क्कणणजीरकम् द० जीरक （घ． 2.60 ）
（ जरण ）－द्युम－ป．，बनह्पवि० ज्रिजध：，कटुस्तिक्त：
पित्तान्न－चर－विसफोट－कण्डु－सिरावेपार्तिक्न्तन：
（रा．«．१३）
－राक्ति－क्री．，अत्रपाचनसामर्थ्यम्（ चवि．८．१२०）
जरत्ता－बकी．，वार्धक्यम्（असंड．४s）
जरद्नव－दु．，पघु० बहदबृपः（ चसि．११．२०）

जरा－ल्री．，जीर्थिति इति जरा बार्धक्यम्，पटिवर्षोंत्तरममेति （चरक）सक्षतिवर्षोंच्तरमिति（ सुश्रुतवाग्भहौ；） तक्कारणानि，－＇पन्थाः शीवंत कदृध्धं च बयोबृदृार्य योषितः। मनस：प्रातिकृल्यं च जरायाः पश्र हेतव： （र．२६．२）जरानाग़नार्थ रसायनचिकिस्सोप－ युज्यते（ गुचि．२४．३．
पाकः（ युु．४६．१२）
－कास－पु．，रोग० यो जरया देहक्षयकारिक्या क्कृत कासः，स याप्यः，यस्तु दोपक्तितः स साज्य एव भबतीनि दर्शर्यवि（चचि．१८．३०）
－रोष－पु．，रोग० शोषभेदः असौ जराबस्थायां जरया देदक्षयकारिप्या क्रृत हृति शेयम् । तह्हक्ष－ णानि－करोो मन्द्वीर्यंतुन्दिवछंद्रियः कम्पनोडरुचि－ मान् भिन्ककांस्यपात्रह्तस्वरः（ सुड．४१．१९） जरायु－प．，गर्मस्यवेप्टनसूपं गर्भावरणम्（सुशा．२．५४） उल्बाकारो येन बेटिताः प्राणिनो जायन्ते उल्बा－ कार इ्यनेन जरायुसहखात्वमेत आकारेडभिम्रेतं नतु केतल्युल्बाकृतिरिति（ युशा．४．6） भैषज्य० अभिजारः（घ，६．२१）
－ज－पु．，जरायुः－गर्भाषरणं，तस्माद् जातो य：，स प्राणी，चतुर्विधभूतग्रामेवेको，यथा पहुमनुष्यब्या－ लाद्यः（ काखिल．२२）जरायुः भमरा नाम नाडी येन वेधिता मनुष्यादूयः प्रजायम्ते（चरा．३．६）
－प्रपातन－न．，उपक्कम जरायोः पातनम्
（ चशा．८．३१）
जर्जर－पु．，वायभाण्डम्（ चइ．१．१४）
वि．，ल्यक्तर्थैर्यम्（ इन्डुः असंड．र६）
जर्जरित－वि．，पीडितः（चचि．२८．१69）
जर्जरीकरण－न．，（ परिव．）पिष्टीकरणम्（चक．१．१४）
जर्तिल－पु．，बनस्पति॰ विलः（ ध．६．१२२）
जल－न．，महानूूत रसगुणबनुलद्दबद्वन्यम् ；उत्तत्ति：－ सौम्याः खल्बापोडन्तरिश्ष्रभवाः प्रकृतिशीता लघ्यम्वान्यक्तरसाश्र（चसू，२६．३९）पाब्यभति－ कद्योत्पर्ता हेतनूूत，पण्णां रसानां समबायि－ कारणं，सर्वर्न जलमैंग्र्रं नमस्तलात्पर्तात। ण्कत्वेडणि देरकालाध्रयमेंदेन तहनुविधं भवति। दिए्य्यमुक़क प्रहृल्या शीवं शुचि गिबंब मृटं हधुगुणयुक्तमसि। आकाशात्पतितं जलं सोमब्वाखंक्षः स्टृं भवति। हिताहितत्ये उद्देसकालमवेक्षते। गुणाः－जीवनं，तर्षंण，धारर्ण，आश्वासजननं， श्रमक्ठमपिपासामदुमूर्छातन्द्वानिद्वाद़ाहग्रशमनमे－

कान्ततः पर्यतमं च (सुसू, ४५,₹) हुचं, ल्यु, शीवलं, निर्गन्धम् ( सुसू, ४५.२०) आश्रयभेदेन जलगुणाः :े्बते कवायं, पाप्डुर के तिक्कक, कपिले क्षारसंगृथ्रम्, उनरे खनणाब्वितं, पर्वर्तविस्तारे कटु, कृण्णमृत्तिक्र मधुर मेतद् महीस्थस्य जलस्य पाब्दुष्यमाख्यावम् (चस्, २७,१९९-२.9) पृथिघ्याद़ीनामच्योन्यानुम्रवेसाक्तः सलिल्लसो भवस्युर्कर्षापकपंणे, तन्र स्कलक्षणसूटिप्टायां भूमाबन्लं लवणं च, अम्न्रुगुणमूयिय्यायां मधुरुं, तेजोगुणभूयिष्टायां कटुकं तिक्हिं घ, वायुगुणभूयिप्यायां कपायं, आकाइगुणभूयिटायामच्यक्तरसं, तर्रधानमव्यक्तरसत्वात्, तल्वेयमान्तरीक्षालामे ( सुसू. ४५.६ असंसू, ६) काबमेदेन अलगुणाः-व्रार्षिक जलं-गुर्येभिष्यन्द्धि मधुरं, शारं-चनु लध्ननभिप्यन्द्दु, एतत्तु सुक़माराणां क्रिगधभुयिष्ठभोजनानां भोज्यमक्ष्ये हेडापेंयेपु च शस्सते । हैमन्तं स्विग्बं हृथ्यं बलहितं गुरु, शैझिरं-हैमन्ताह्दवुतरं कफनातजित्, वासन्तिकंकदायमपुरे रूक्षं, प्रैثिकम्-अनभिध्यन्दि, (चस्, २५.२०३-६) आान्तरीक्षं चतुर्विंध, धारं, कारं, तौधारं, हैममिति; तेषां धारं प्रधाने ल्बुस्यात्, तन्पुर्निर्दिविध गाके सामुद्दं चेति। तत्र गारमाधयुजे मास्त प्राक्रशो वर्षति। तयोर्दूयोरपि परीक्षणं कुर्थॉत-शाल्योद़नपिण्डम कुथितमविदग्यं रज्तनभाइनापहित्वं घर्नीजि पर्जन्ये यहिक्छुर्वीच स यदि मुहृतं स्थितस्तादश णन्व भर्वात तदा गांज्ञा पतवीस्यवगन्तब्यं; घर्णान्यत्ये सिक्यवकेंदं च सामुद्धमिति विद्यात, तजोपाद्रैयम्। सामुद्दमप्याश्वयुज़ मासि गृहीतं गाइनद्भवति। गात्रु पुनः प्रधाने, तदुपादद्दीताश्थयुजे मासि। इुचिश्युक्कवित-
 भिमीसमनर्गृहीतं सौतर्ण राजते मृत्मये का पात्रे निद्व्य्यात्। तत् सर्बकालमुपयुभीत, तस्यालाभे
 णम्-अं्ञिक्धनं, सूर्यातपम्रतापनं, तत्तायःपिण्डसिकतालोप्राणां वा निर्घापणं नाम निक्षेपणा म्रसादृनं च कर्तवंयं, नागचम्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रभृतिभिध्याधिवसननिति ( युसू. रु.9२) सश्र कलुपस्य जलस्य प्रसाद्नानि भवनित। कतकगोमेद्कविसत्रन्थिशैसालमूल्र्लाणि सुक्तामणिश्येति ( सु स.. ४५.96) पः्व प्रक्षेपणानि-फलकं ज्यएकं मुर्जबलग्यम् उद्कमश्विका भिकवं; सत्त शीर्तीकर-

णानि '-प्रवातस्थापनं उद्कम्रक्षेपणं यट्टिकाभ्रमणं ब्यजनं बखोदादरणं वाल्ड़काप्रक्षेपणं शिक्याबलम्बने ( ुुसू. ४५.१९) जलपाने पात्रविचारः-सौवर्णे, राजते, ताम्रे, कांस्ये, मणिमये, सौमे वा पात्रे सुगन्धि जलं पिबेत् (सुस्, र५.१३) भौमं जलं सहतविधं-नाददयं कौपें सारसं ताद्धारं प्राहतवणम्, और्द्रिवं चौण्ट्यमिति। नाद्देयं द्विविधे; णकंक तु लघु रूक्षं लेखने दीपनं वातंल, अस्पत्तु मधुरं गुरु सान्द्रम् अभिव्यन्द्धि कफकारकं; कौपें-सक्षारं लघु दीपनं पित्तलं कफमं, वाप्यं-सक्षारं कटु पित्तलं वातकफघं, सारसं-मधुरं कबायं लघु बल्यं तृष्णामं; ताडारां मधुरं कपायं कटुपाकि वातलं; प्रास्रवणं-ल्यु दीपनं हुघ्यं कफमं; वैकिरं कटु सक्षारं ल्यु दीपनं कफघंत ; कैद्वारं-मधुरपाकि गुर दोषलम् ; औौन्दिद्-निम्नमदेशादृर्वंसुस्तिष्टमानं जलं वर्पांसु पिबेव् महागुणस्त्वाव्। मधुरुं पित्तशा-
 कालः-सेंबेषामेय भौमानां प्रभाते प्रहणं रौत्यस्वात् (सुसू, ४५,२४) तन्र वर्षास्वान्तरिक्षमौन्भिदें का सेवेत मद्वगुणत्वात्; शरदि सर्ज म्रसब्वराप्, हेमन्ते सारसं ताडागं बा; वसन्ते कीपं प्रास्रवणं वा; ग्रीव्मेऽप्येंक ; प्रावृषि चैण्त्यमनभिवृष्टं संर्व चेति (सुस., ४५.८) स्वस्थे जलपानविधि:भक्सादौं पीतं जलमशिसादं कृशाह्रतां मधये पीतं मध्याद्रवां धातूनां साम्यं सुंख जरणं च; अन्ते पीतं स्थूलत्व्वमामाशयादूप्र्व करं च करोति; (असंसू. ६.४१-૪२) दुर्बलाल्पाभिगुल्मपाण्डददरातिसारार्शोग्रह्णीशोपशोधिभिरम्नु न पेग्यम्। स्वस्थो5पि शरच्चिदाधाभ्यां ऋलेडल्पशः पिनेन् । (अहसू. ५. १३-१५) ऊर्वांगमार्ताविश्टा ह्किकाभ्वासकासिनः उरसि क्षता भुक्ख्वा उदकं न पियेयुः तन्दि कण्ठोरसि स्थितं आदारजं सेहंह हत्गा भूयं। दोषाय कल्पते (चस्, २७.३२४-४) यीतजलगुणा:-मूचछछँपित्तोण्णदाइविषमद़ाल्ययभ्रमक्ठमतमकबम्यूघंगरकप्तिताशकम् (सुस्. अप.२く-२९) शीताम्बुनिपेघः-पाश्थश्रूल्रतिइयायनातरोगयुहाधमानस्तमिल्यंनवज्वरहिकासद्यःशुद्यु स्नेपीता जलं न पिबेयुः (सुसू. ૪У.२९-३०)
 बस्तिशोधनं, धासकासज्ञरहहरं, निल्यं पथ्यकरम्

स्वादुपाकि शीवं लघु (असंसू. ६.३५-३७) कथितरीतोदेक वर्षानु संचिते पित्तोपरामनार्थसुपयुज्यते। किः पित्तविषमच्चजे ज्नरे हितकारकम् ( सुड. ६४.今)
विविधनद़ीजलगुणवर्णनम्-पश्रिमाभिमुखाः पध्याः, ल्यूद्कर्वाव्, पूर्बांभिमुखासु न प्रशस्यन्ते, गुरूदृकत्वार्; दक्षिणाभिमुखा नाविदोषला:, साधारणस्वाप्तत्र सद्यपभवाः कुछ் जनयन्ति, विन्धगप्रभवा: कुषं पाण्ड़रोगं च, मलग्रभवाः कृमीन्, महेन्द्रप्रभाःः श्कीपद्दोदराणि, हिमवत्रभवा हद्दोगश्वयधुनिरोरोगक्रीपद्गलगणण्डन्, प्राच्याब््याभपराबन्ल्याश्रार्शौंस्युपजनयन्ति, पारियात्रत्रभवाः पष्या बलारोग्यकरा इति । इीविरदा नद्योऽमलोद़का लъख्यो मम्द्वगाः कलुवाः शैवालसंछचा गुर्व्य:
( सुसू. - अप.२१)
हिमबस्रभवा नयः पाषाणविच्छिन्नविक्षुष्धाभिहतोद्का देवर्विसेविताः पुण्याः पर्याः पापाणसिकताबाहिग्यो नब्यो विमलोदकाः, महययभशा अमुतोपमं जलं धारयन्ति (चसू. २७.१०-११) ब्यापन्नजलउक्षणानि-पर्ररैवालतृणपर्णांविलास्तृत, सूर्येन्दुपवनाहषं, अभिसृष्टं, घनं, गुरु, फेनिलं, जन्नुमत्तपमतिरौौ्यतो दन्त्राहि, अनावरचं, दिव्यं प्रथमातिवं, हूतादितन्न्तुविणमूत्रविषसं ह्रेपदूपितम्
(अहृसू. ५.६७)
संसकारमेदेन जलं-मृश्रप्लोप्रभवं जलं, तच छर्दिंद्र
(चचि. २०,३०)
सिकताकृतं जलं तृष्गाशामकं, सुवर्णरौण्यादिभिरभितसैैैंलं तृष्णाशामकं ( सुड. ૪८.१८ )
शरीरस्थ: अहधातुः; शरीरे वस्स द़ाइललिभ्यमाणम् (चशा. ৮.१५)
न., काथः ( सुचि. ৎ.२₹)
बनस्पति० उदीरम् (चचि. ७.१३०)
वालकम् ( चस्. ₹.२७)
-काम-पु., चनस्पति० बेतसः (ध. ५.११७)
-कामुका-ब्री., वनस्पति० कुटुन्बिनी (रा. ५.२१)
-कूर्मक-न., रोग० उदरमेदः, कूर्मरोगः
(र. २२.२८)
-कोष्टक-पु., जलद्दोणी, अवगाइनोपयोगि महत्पात्रम् ( चसृ. १४.३४)
-गण्ड-पु., वनस्पति॰ जलगण्डीरक: ( ड.)
जलविप्यलिका (घुचि, १.२१)
-गद-पु., रोग० उद्ररोगः (र. १०.२०6-३)
-गर्भता-बी., रलनदोधः पानीयर्रगर्भवाख्यः
(₹. ૪.२६)
-चारिन्-प., जल्चरः (असंब़., $6.90 ६-6$ )
-ज-पु., जले जातः इृति जलजः भ्राणिविदोषः
वनस्पति॰-हिज्ञुजः (रा. ८.60)
भैपज्य० शाङ्धः (रा, १३.२૪३)
मौक्तिकम् (र. २३.६१)
बन₹र्पान० जल्युस्तम् (ध. १.४३ )
कमलम् (रा. १०.२.३₹)
शालि: (ध. ६.७१)
भैवज्य० खवणभेदःः ल्यणारम् (रा. ६.५३)
-जन्मन्-त्री., प्राणि॰ जलैका: (अहस, २६.५३)
-त्रास-पु., रोग० द्याधितेन ध्वादिना दृस्ख ह्रेष्मा प्रकुपितथ्योतोबाहिनीर्धमनीरनुप्रकिर्य संज़ानाश-
 हण्वा, ध्रुस्गा, वा जलं न्रस्यति। पृतजलन्रसनं रिषें, मरणलक्षण्ण कीर्तितम् ( उकं, ७.६e-ヶ.) रोग० अन्र रेबतीमहावेशाय् जल्यासः (का. रैवर्तीक्रेप. ६९)
-द-ु., बनस्वति॰ मुस्ता (घ. १.३१)
मधुकः (घ. ५.४८)
भैषज्य० रान्त: (च. ३.१७ऽ)
सनिज० अभ्रकम्म (र. १२.२२)
-दात्यय-पु., कालविभाग० जारद्भत्तु:

$$
\text { (चक. चक. } 6.46 \text { ) }
$$

-दोप-पु., ( परिव०) जले गन्बनर्णारसादिवप्र्पका-
राभिध्यज्या ब्यापत्तिर्पा दोधाः ( युस्. र५.१११)
-द्रोणी-बी., हृछत्वात्रम् (र. ५.६) .
-धर-पु., चनस्पवि० तिनिशः (रा. परि. ९.२४)
-धिफेन-पु., भैषब्य० (₹.२३.४७) समुद़फेनः
-नील-न., रर्न० नील्मणे: प्रफारविरोप:
(र. ४.49)
(-नीली )-ब्री., वनस्पति० जल्युस्रम् (रा. ८.६૪) -पिप्पलिका-द्वा., बनह्वति० तिक्ता, काया, सीता, लबु, हृचा, रुण्या, सरक्षा, दीपनी, शुकलग, संभ्राहणी, रक्रद्धाद्वणापद्धा. ( भाप. ) : बासभ्रममूर्च्छातृव्णापढा (ध. ४.६૪)

हिं.-जलपीपर, पनिसिगा.
म.-जल पिपष्टी.
गु. -रतवेलियो,
बं.-पनिसिगा.
फा.-पीपलआवी.
झाक० कहू ब्गतीक्ष्णस्क्षा, वातकफहरा
(चसू, २७.969)
-पिष्पली-ब्री., बनस्पति० मढ़ाराष्ट्री
(रापरि. ४.१३)
-बन्ध-पु., पारदबन्ध० सिलोद्कादिविशिट्टैजैलै-
ब्बैन्धनम् (र. ११.८८)
-वस्ति-पु., जलदतिः (चचि, २५.५२)
-बिन्दुजा-ब्री., वनस्पति० यावनाल:
(रा. १४.१६३)
-मझरी-ल्री., पारद्योग० पारदूग्धकमरिचादियुक्का, नबज्बरमी (र. १२.१४<-५१)
-मण्डपिका-बी., वनस्पति० हैवालम्
(र. १८.२३५)
बारिपर्णी (र. १८.२₹५-३६)
जल कुम्भी (र. १८.२३५-३६)
-मधुक-जु., घनस्पति० गुणाः-मधुरः शीतो बल्यो रसायनो बृध्यष्बर्द्विध्तः (घ, ५.४९)
-मुस्त-न., घनस्पति० कटुतिक्ककषायं 'शीतं, स्तिमधं, कान्तिकरे, मेष्यं, वातमं, अन्धताविसर्पकण्डुकुछव्रिपसंतापद्नणघ्नम्' (घ. १.४३)
-मृत-पु., जले मृतः, जलपानेन मृतः, तस्य लक्षणानि विप्बच्बपायुन्मूर्धक्षमाध्मावोदरमेहनं शीतपाद़कराननं जानीग्रात् (चक, चचि. 90.४०)
-मृत्तिका-स्री. भैषज्य० जीर्णकिट्टरजो बव्नुल़काथेन परिमर्मिंत्वंतु गुडचूर्णसमन्चितं लेह्बत्कृतम्इयं हि जलम्टृत् (र. ८.६२-६३)
-मृद्-ल्री., जलमृत्तिका (र. ८.६२)
द० 'जल्मूत्तिका'
-यन्च्च-न., यक्र० रसायनोपयोगि, घटसंपुटे पारदगन्धकादिकं संस्थाप्य तद्धोडभिस्परिप्राच जलं यस्मिन् स्थाव्यने, ताट्रचनाविशिप्टमेकं यन्त्रम्
(र. 96.२)
जल्लसिघ्वनसाधनमू (चचि. २४.१५८)
-योग-पु., ड़पक्रम० शीतजलपूरितकटाहे उपक्रम्यं नरम् आकण्ठं मज्ञयित्वा तन्रैज तदुपवेशानम्
(र. 9२.११₹-99४)
-रोध-पु., जलनिरोधयुक्षप्रदेशः (सुसू. २२.२२)
चह्धी-ख्नी., वनस्पति० श्राटकः (रा. ५.१८)
-बहनाड़ी-स्री., स्रोतो० उद्कवहस्नोतः
(र. १३.४८)
चह्सोतस्-न., सोतो॰ उद्कवह्स्रोत:
(युनि. ५.२२)
-चास-पु., वनस्पति० विष्णुकन्द्दः (रा. ७.४०) न., डरीरम् (रा. १२.२५)
-( वासा )-बी., वनस्पति० गुण्डासिनी
(रा. ८.६६)
-विक्रमा-ब्री., वनस्पति॰ सद्धकी (रा. ११.१९६)
-वेतस-पु., चनस्पति० वेतसः (असंड. ૪६)
बानीरः (रा. २.96)
-युक्ति-ब्री., प्राणी० कोशास्यवर्गो निर्दिप्टः
(ससू. ४६.9०く)
-रूक-पु., वनस्पति० शैवालम् (असंड. २२)
जलनीलिका, जलान्तर्बत्ती रोमयुक्तः सविषगाणी वा ( सुसू. १६.१९)
-सन्त्रास-पु., रोग० जलन्रासः (असंड. ४६.३६७) द० 'जलनास'.
संभव-पु., बनस्पति० बानीरः (रा. ९.१७) द० ' जलवानीर.'
-स्था-त्री., वनस्पति० दूर्वाभेद़ः गण्डदूर्वां द्र० दूर्वा.
(रा. ८.२३૪)
-स्राव-पु., नेत्ररोग० पैत्तिकविकारः, असाध्योऽयम् ( सुउ.१.३१)
-हारिणी-स्री., प्रणाली (सुशा. ५.₹ ड.)
-हारियन्त्र-न., यन्त्र० वलभीयन्त्रम्, खलचरीयन्त्रम् (र. ऽ.૪७-४९)
जलाख्यक-पु., वनस्पति० जलमधूकः (ध. ५.४ऽ)
जलाधार-पु., पात्र० तोयाधारः (र.९.८-८)
जलाभ-वि., जलसमानः जलवत् (स्रावः)
(चचि. २६.904)
जलाभिरमण-न., जलातिक्रीडनम्, जलसंतरणादि
(सुड. र०, 4)
जलामोद-न., चनस्पति० उशीरम् (रा, १२.२६)
जलायुका-स्री., कीट० जलौकाः ( सुक. ३.४)
जलाराति-स्री., वनस्पति० अगस्सभेदः, रक्षागस्स्यः
(х.96.929)

द्र० 'अगस्त्य'.

## ३ร์२［जलार्वुद ］आयुवेंदीय－शब्द्वोशः［ जलौकस् ］

जलग्बुद्न－न．，ओप्टरोग० वातकफाजल्नद्युद्यवददोष्टे
जलार्ड़ भ भवति（असंड．२५）
जलालु－ुु．，वनस्पति॰ पानीयाल्डः（ रा．परि．५．२） जलालूक－7．，बनस्पति॰ पक्ममूलम्（घ．૪．१६₹） जलावहु－पु．，घतस्वति॰ मुस्ता（ ध．१．४१） जलाशया ल्री．，बनस्पति० गुण्डाला（रा．परि．५．४२） जलाश्रय－ఫ．，वनस्यति० गुण्ड（ रा．परि．८．६१） न．，बनस्पां० लामजकम्（घ，३．८द）
（ जलाश्रया ）－त्री，बनस्पति० गमोंटिका
（रा．परि．८．५१）
झूल्डी（रा．परि．८．६८）
इटइगाटकः（रा．परि． 6.9 C ）
जलास्नव－पु．，नेत्ररोग० वायु：कुन्बो जलबाहिनी：सिरा： प्राप्य वर्म्मगुक्लसन्धिकनीनकाजल्याभमश्रु स्नान्रति तेन नेत्रं सरुमागरोफं स्यात्（असंड，१₹）
जल्यका－ल्बी．，कीट० जलौका（र．२२．१४৮－५०） बन्ध－पु．，पारदबन्ध०（र．११．६५）
जलेचर－पु．，जले चर्या यस्य सः जले चरति इति जलेचरः（चसू．२७．५४）एवन्मांसगुणा：－ मधुरम्，उ૯णं，गुरु，सिगधं，वृष्यं，बलोपचयवर्धने， बयायामिदी़ीतामीनां च हितकरं，वातहरं，कफपिच्च－ वर्धनम्（चस्，२6．प८－५८）
जलेखहा－खी．，वनस्पति॰ कुटुम्त्रिनी（रा．परि．५．२२）
जलेशाय－पु．，जलचरमाणी（चवि．३．८）
जलोद्र－न．，रोग० उद्रम्（र．9१．9）
जलोन्द्रव－न．，नेग्राअनविड़ोप：स्रोतोअनम्
（सुड．१५．8०）
भैपज्य० शार्द्रः（ सु．ड．१७．४०）
（जलोज़वा ）－ब्री．，वनस्पति० न्राली，ल्घुमाझी
जलोमूता－त्री．，घनस्पति० गुण्डाला
（रा．परि．५．४२）
सलौकस्，जल्रौका－बी．，कीट० जलयुका（सुक． ३．4）जल्का（र．२२．१४૯－५०）जल－ मासामायुरिति जल्युकाः，जलमासामोक इति जलौकसः（सुसू．१३．ऽ）ता द्विविधाः सविषा निर्बिपाश्य，तन्र टुशाम्डुसर्पमण्डूकमरस्यादिशव－ कोधमुन्रपुरीवजा रक्षश्षेतातिकृष्णतनुस्थूलचपल－ पिच्छिल्खः स्थूछमध्या रोमशाः शक्कायुधन्रद्विचित्रो－ घर्राजीच्चिता वा सविषाः। पयोत्पल्क्सौगन्जि－ कादिसुगन्धविमलविपुल्सखिलरौबालज्जा：सैवाल－

इयाबा नीलोर्च्घराजयो घृताश्र निर्बिपा： （ असंस．३५．૪）तत्र सविषा：－कण्णा，कर्नुरा， ตलगदां，इन्मायुधा，सासुद्रिका，गोचन्द्ना चेति। तासु，अझनचर्णनर्णा प्रथुखिराः कृष्णा वर्ममसत्स－

 इ़न्द्धायुधा；ईपद्ससितमीनिका विचिन्रपु खाकृति－ चित्रा सामुद्विका，गोबृपणवद्धोभागे द्धिधाभूता－ कृतिरणुमुखी गोंचन्द्नेति । तानिद्दृंटे पुरुये शययधुरतिमाग्रं कण्डूर्मूचछ्छा जनरो दाइइछर्दिर्मदः सद्नमिति लिख्भानि भवन्ति 1 तन्र महागद़： पानालेपननस्यकमांदिपूपयोज्यः। इ्न्द्रायुधाद्धम－ साध्यम् 1 अन्न दप्पदद्यं देशाँ苞，अब निर्विषा：－ यपिला，पिद्नला，चान्रुखुी，मृविका，पुणडरीकमुखी， साशरिका चेति नच्र．मन：रिला₹ ज्ञित्यामिब पार्बांम्बां पृषे किः धा सुन्त्रणां कर्त्ला；किंचिद्यका घृत्तकाया पिज्नाड：गुगा च पिद्नला：ग्रकुदूर्णा रीध्रिपायिनी द्रीधिनीद्धणमुखी सहलुमुखी；मूपिका－ कृतिवर्णाडनिप्टगन्था च मूषिका；भुड़वर्णा पुण्डरी－ कतुल्यनक्त्रा पुण्डरीकमुखी；कित्धा पवापन्रवर्णा－ डप्राद्श्शारुलग्रमाणा सावरिका，सा च पश्ष咲 हस्यभ्वाद्दीनामंथ्य । तासां क्षेन्राऐि－यबनपाण्ड्यसह्य－ पातनादीनि（ मुस्．१₹．११－१३）तासां ग्रदृणम् आर्द्रिर्मणा－तासं पोप्यम्－यूता नचे महति घटे सरस्तडागोंद्कम弥मावाध्य निद्ध्यात्；भक्ष्याये
 कल्य；₹रण्यार्थ तृगमौद्कालि च पन्राणि；तासाम－ वचारणं जलँ।कोवसेक्साध्यव्याधितमुपवेइय संवेइय बा，विरक्ष्य चास्य तमवकारां स्टहोमयचूर्णैये－ द्यरुज्ञः स्यात्। गृहीता／्व ताः सर्षपरजनीकल्कोद़क－ प्रदिग्धगार्नी：सलिलसरकम ये मुहूतंत स्थिता विगत－ क्रमा जात्वा ताभी रोयं ग्राहयेत्। क्रक्रगझुकार्दं－ विच्चुप्रोवाबरह्छनां कहत्वा मुखमवावृणुयाव्；अगृ－ हन्त्य कीरशिन्दुं पा द्यार्，शखपद़ानि चा कुर्वात； यद्येबमपि न गृबीयासद्तदाडन्यां ग्राह्येत्। यदा च़ निविशते श्वयुरबद़ाननं कृर्वोब्वम्य च स्कन्ध तदा जानीयादृह्लानीति；गृबन्तीं चार्देवख्याबच्छच्नां कृत्या धारयेत्। दृंरो तोदुकण्दुम्रानुर्भावैज़ानीयाच्यु－ द्दमियमादत्त इति；शुद्धमाददानामपनयेत् ；अथ ऐोणितगन्धेन न मुछेख्तुसमरणः सैन्धवचूर्णेनाब－ किरेत्। पवितां तण्डुलकण्डनप्रदिमघगार्शीं तैल－

लवणाभ्यक्तमुखीं वासहस्ताउुषाँ्रुलिक्यां शनैः शनैरनुलोममनुमार्जयेदामुखात्, बामयेत् तानधावत् सम्यग्वान्तलिक्वानीति (मस्, १३.१े6, १८-२२) जलौकाः पिन्तदुपशोणितनिर्हरणण सुखिनों रकस्राओंथ्थ योजयेत् (अक्षस्, २६.३५) जलौकावचारणीय-वि., अध्याय० (सुसू. १२.१) जल्प-पु., वाद्धः पक्षाधितयोः संभापणन्
(चवि. ८,२८)
जल्पक-पु., वाद़ी प्रतिबाद़ी शा (चबि, ८.१6)
जल्पान्तर-न., सामयिकसर्वर्थादिविशोषितो जल्पकविदोषः ( चक चवि, $4.9<$ )
जब-पु., वेगः (मुचि, २७.८) बनस्पति० यवः (रा. १६.१२५)
(जवा ) -त्री., बनस्पति० जपा (रा. परि. १०.₹९)
जबनिका-फी., पटलम्म (असंसू. २३.૪)
जबनी-ख्री., बनसति० यबानी (र. २६.५४-५५)
जनादि-न., सुगंधिद्व्य० तद्युणाः-उण्ण, कितघं, सौगन्धिकं, मोहनाह्यादकारकं, बातभं; नीलं जशादि संस्तिगधं; ईपत्पीतं जन्रादि सुगन्धद्ं; उभयमध्यातपे बह्वलामोदें, सवैमपि राजसदृशानां योग्यम् जबाद्विकस्तुरी० (रा. १२.६-८)
जबोपरोध-पु, वेगस्योपरोधो विधातः (चसू. २१.૪) जागत-पु., वनस्पति० सोमशह्धी (मुचि, २९.৮) . जागर-पु., जागरणम् (अहस्, २२.२६)
जागरण-न., निद्धाया अभावः (चनि. १.३३) रात्रौ जागरणं। सूक्षम्। कफमेदोरोगिणां विषपीडितानां च रान्रौ जागरणं ह्टित्रकारकम् (सुशा. ४.४८) अप»्यमप्यंग्यासान्नोपघातकम् (सुशा, ४,૪१) जागरिम्णु-वि., जागरणाइीलः ( सुसू. ३३.२५)
जागुड-न., वनस्पति० कुहुमम् (रा. १२,२१)
जाङम-वि., अन्नमप्रभवम्, जझ्मस्येद़मिति वा जाङ्रमम् , मधुगोरसपित्तवसास ज्ञाइसुगामिषविण्मृत्रचर्म रेतोरस्थिस्नायुखाख्ननवुुरकेशालो मरोचनाद़ीजि जाह्रमनुब्याणि (चस्, १.६८-६९)
जाङल-पु., वि., देश० अल्पोदकदुमः प्रवातः प्रचुरातपः स्वल्परोगतमो देशः (चवि. ₹.४6) आकाशसमः प्रविरलाल्पकण्टकिवृक्षश्रायोडल्पवर्षप्रस्न वणोट्पानोदकप्राय उज्णद़ार्णनातः प्रविरल्यल्पशैल: स्थिरकृदाशरीरमनुष्यभायो वातपित्तरोगभूयिप्ठश्न ( सुसू. ३५,४२) क्रेशसहारोगशरीरदीर्घायुप्रायजनपद्रोऽयं कहुकरसयोनिः (असंसू, १८.३०)
-तैल-न., तद्रुण:-कफ्नगुल्सेऽनुवासनाथ्थ हितकरम् (सुज, ४२.२३)
पल्ल-न., जाइलम्मांसम् (अहस. ३.३०)
-मांस-न., जान्न श्राणिनां मांसम्, तदुणाः-रसे कशायमधुरं, गीवनींय, लयु, विशदें, रूच्यं, मांस्सानों चोचमम्, यसिन सभ्विपाते पिन्तमधिकं बातो मध्य: कफय्य स्वल्पस्तन्र जाइलं मांसं हितकारकम् (असंसू, ©.८5-く6)
-रस-पु., जन्धालविकिरमांसरसो गुल्मिनां पाने हितः ( सड, ४२. ५३-4\%)
-चर्ग-पु., मांसवर्गाणां घण्णामेकतमः स चापविधःजख्ञालाः, विक्किराः, प्रतुदाः, गुहारायाः, प्रसहाः, पर्णमृगाः, बिलेशयाः, म्राम्यांश्राति। तेपां जह्जाएविक्किरों प्रधानतमौ ( मुस. . ४६.५३)
चसा-ब्री., जाइलग्राणिनां बसा (युउ. ४२.२₹) -बैहझ-वि., परिच० जाइलविदछा लाबाद्यस्तेपां
 उपयुज्यते ( गुड. ४२.९१)
जाठराग्नि- (परिव०) पु., अभि० अठरेडच्स पक्ता, जाउरो भगवानीश्वरोsच्चस्य पाचको रसानाददानः सैक्ष्म्याद् बिबेक्तु नेव शक्यते (सुस. ₹4.26) जाड्य-न., लक्षण० गौरवम् ( असंसू, ३२.१९)

अपटुता (ड, सीचि. ३८.३)
स्तनधता (सुचि. २४.9४)
जाड्यारि-पु., वनस्पति० जम्द्रीरः (रा. ११.१८)
जाएडक-पु., भ्राणि० मरुदेशोन्दृवः प्राणी, पृष्टमाने संकोचमुपयावि । अल्य रोमाणि हिकाभासकासरोगोपयुक्षानि (चचि. १७.१96)
जात-वि., उत्पनः (चशा, ८.૪६)
-कर्स-न., जातमाग्रस्म घेद़े।चंक्ष कर्म (चशा. ८.૪६) नालकत्नाद्दिकं कर्म ( काखिए. १२.₹)
-कर्मोंत्तर-वि., अध्याय० जातकर्मानन्तरं विषयप्रतिपाद्कः अध्यायः (का. सिल. १२.१)
-छनी-र्बी., योनिरोग० रौक्ष्याद़निलः कुपितो जायते तेन दुणातंबं भवति तहुपातिबाजातं सुतं जातमान्रं हन्ति (अछ्टड, ३३.३४)
दश्शन-बि., लक्षण० उद्भूतद्वन्तः (असंड. १)
-प्राण-वि., टक्षण० जातबलः (सुचि. ३..४१)
-मद-वि., जातो मढ़ो यसिक्बसी वसम्लादिः
(कालः) (चचि., २.३-३०)
३88［जातमात्र］आयुर्वेदीय－शबद़कोशः［जाती］
－मात्र－वि．，सधोजातः，तस्थौयधस्य प्रमाणं विढह्ग－ फलमाग्रम्（ का．लेदाध्याय）
－रस－वि．，ग्यन्ताम्लम्，मधुगन्धम्（सुसू．．४४．૪૪）
－रूप－न．，ग्लनिज० सुबर्णाम（चचि．२．३－११）
－वेग－बि．，उद्देगोडतिबेगो वा उदग्रो बेगो यस्य，स उद्देगः，अतिधग्रितो बेगो यस्यासौ अनिबेग： （चक．चचि．२८．४く）
－वेद्स－पु．，अं्निः（ गुड，१८，८६）
－रार्कर－वि．，जातं शर्कराचूण्ण यस्सिस्ताहरो（वृन्तः） （चई，₹．६）
－सत्व－वि．，जातकृमिः（सुचि．थ．．१9）
－हारिणी－स्री．，देवता० नारीणां वालानां च महः， （काक，रेवर्त।）रेवतीग्रह्यस स्वस्पम्－इयं द्वेवता पुष्पं हनित，वपुर्हैन्ति，गर्मौध हन्ति，जातांभ्व हन्ति，जायसानांध，जनिल्यमाणांध हन्ति，तस्मात् जावहारिणीति संजिता（कारेत्रतीकण．७） सा त्रिविधा－साध्या，याप्याडसाल्या च पुनश्य लोकभेदुतः सा दैवी，मानुपी，विरश्रीनेति त्रिविषा（कारेत．६२）तन्र मानुपी जातहारिणी रजस्बलां，गर्भिर्णी प्रसूतां कुटीगतां वां क्रियं कुल्दा रेवती म्रिपु कालेखाविशते। अधर्मम् ऋते जात－ हारिणी नारीं न निशते। घर्णा वर्णान्तरां，लिकिनिंी कार्क्रीमिचि चर्दुर्विधाः स्तिय आविइय जातारिणी ब्रियं प्रविशति । यों खित्रम् भाविइय जावद्धारिणी अन्यां नारीं प्रविदाति तत्र प्रयमाविप्राया चर्णादि－ नामधें जातढ़ारिणी प्रामेति（यारंक．६द）
सामान्या चिकिस्ला－यां च्रियमाभ्रिय कतुमतों नारीं जातहारिणी प्रबिशानि सा री प्नाम् कनुमतीमखसिखेय। स्वेन भागथेयेन ण्नां ग्रजा－ करों करोति। बालके जातदारिणीलक्षणानि－उचै－ र्भुं रं रोद्वनं，स्वन्यवाधा，ज्नरः，तन्ना，प्रमीलक：， गिरोभितो，वैत्रणं，पाण्दुर्पतता，तृष्णा，अति－ सारम्नलुदुआपः，प्रहर्थां，सुग्रयाको，मुखर्कोटो， विसर्षः，कामला，थासः，कासः，धुर्तिः，क्षणाद् शीनीभवनं，सृतग्रायस्चम्，निशेश्टता，स्तन्यदेपो， मुदुना रोगोणाषि दाहणपीडानुभवः
（गारेक．s२－6く）
जातरिशु－ी．，यस्यारिश्रानि मुस्युपुरःसराणि लक्षणानि सं आतानि सः（चनि，ड．१६）
जाति－（परिव．）बौ．，जन्मकारणम्（चा．८．१） जल्म（चश़ा，३．१३．）

संत्राषिः（चनि．१．११）
वनस्पति० जार्ती（ट．१७．५२－५३）
－कोरा－पु．，व्रनस्पति० जातिपन्नी（ध．३．३३）
जानीफलम्（चचि．२६．२१०）
－（ कोशा）－ख़ी．，व्रनस्पति० जातिपन्री
（घ．३．३३）
－कोराक－पु．，जातिकलिका（असंच्चि．२₹）
－कोषक－पु．，बनस्पति० जातीफलम् （चचि．२८．9५२）
－पत्री－ब्री．，यनस्पति० कटुः，उष्णा，वर्ण्या，लघ्युः，
कायदाान्तिढ़ा，वक्नदुर्गन्बहारिणी，कफध्नी विपथ्नी
（सस्स，．४६．२०२－३ ध．३．३३）
हिं．— जावित्री．
म．－जायपनी．
गु．一जावंनी．
ता．－सीथीक，
फा．－जबिर्द्री．
－प्रवाल－पु．，बनस्पति० जाल्याः पह्रवानि
（असंसू．१५，१८）
－फल－न．，वनस्वति० जातीफलम्
（र．१८－२९－४०）
－रूह्ता，वनरवति० जातीफलम्（ध，३．३५）
सस्य－न．，वनस्पति० जातीफल（घ，३．३५）
－सान्क्य－न．，मनुव्यजातेरनुकूलम्，यथा शाल्या－
हुग：，मृगपक्षिजानीनiं च तुणपतह्गाद़ीनि
（सुस्．३५．३จ）
－सार－न．，बनस्पति० जातीपलमू（रा．१२．६७）
सूर्नीय－वि．，अध्याय०（चशा．८．१ काशा．१）
－स्मर－वि．，यः पूबां जातित जन्मकुलविरोषें वा सम्भूतिं स्मरति सः（चशा．३．१३）
जाती－र्री，वनस्पति० विन्का，शीता，कफपित्तजित्， मुसपाकनणक्रुध्री，कलिकागुणा：，चक्षुप्या，व्रण－ विस्फोटट्नुप्रनुत्；पुल्यगुणा：－सुगन्धि，सर्वशेषं मनोझं घातकफजित् सुकुमारम्（घ，१३५－८） （रा．१०．२Э．१－३）कपायविकोक्या शिरोमुख－

हिं．－जाती，जाई．
म．－जाई，माबती．
षं．—ज्ञाती．
जार्नाऊइस्（चस्，4．66）
आम उर्की（चक，चचि，6， $4 \circ$ ）
-कोशा-ई., बस्चपति० जातिपर्शी
(सुसू, ૪६,२०२)
-पह्रच-पु., माल्तीपश्राणि; पतेषां कल्क: अर्दुनेद्धु घणझोधनायोपगुज्यते (असंड. ३५.)
-म्रवाल-पु., मालतीपन्नम्, कुषसवर्गाय मेकं द्रध्यम् (चस्, , ४.११)
-फल-न., बनस्पति० तित्तं, कडु, ल्यु, कफलं,
 कषायं, उप्णं, दीपनं, ग्याहि, चृष्यं, वातमं, प्रमेहातिलारकण्डरोगमम् (घ. ३.२५)
हि.- जायकळ.
म.-जायफळ.
गु.—जायफन
बं. - जायफक.
ता. - जयिके,
-फलरस-न., घनख़ति॰ आमलकी (ध. १.२१५)
-फला-ब्री., व्रनस्पति० आमलकी (रा. १८.३२३)
-रस-पु., मैधज्य० बोलः (अह्डस, १५.૪३)
जातीका-ब्री., वनस्पति० जाती (असंचि, २३)
जातुक-न., वनत्पति० शालिपरीं ड़ुका शालिपर्णी ( सुस्, ४६, २७\%)
(जातुका )-ली., बनस्पति० साहिपर्णा (असंस्. ५.)
-शाक-न., श्ञाक० दंशपन्रिका
(चक. चस्. २६.८४)
पौक्करशक्रम् (सुच. २०.११)
जातुप-वि., जतुनो विकारो जातुपम् हृति। लाक्षामयम् (सुसू. 26.96 )
जातोद्क-वि., लक्षण० जातमुद्कं यस्मिन् तत्
(चचि. १३.५१) द०० उदर

जाल्यन्ध-वि., जन्मान्धः ( सुशा. २.३५)
जाल्याविक्कुसुमाप्रक-न., वनस्पति० जातीयूथीराजबल्डीधाचम्रकम्रभृतीनों पुप्पाणामप्रकम्
(र. १३. ३ऽ)
जाल्यदिध्वृत- परिच. ) न., घृत० मर्मंजसणनाडीवरण-
नाराकम् ( र. २×.90?-૪)
जानु-शारीए० जङघो संधिः (चबि, ८.996)
मर्म० (असंश्शा. ७.\%)
-कपालिक-न., अस्थि० ( चशा, ४.६)
-कपालिका-बी., अस्थि० जनुकपालकम्
(चशा. ७.६)
-तुल्यासन-न., जानुग्रमाणोत्सेंध पीठम् (अहस, 9८.२०)
-सेद-पु., रोग० जान्बोरेदृवद्बेदना, अरीतिकातविकारेव्वेकः (चसू. २०.११)
-मरू-न., मर्म० जानुसन्धिस्थाने (सुशा. ६,२४) यकिधमर्म (सशा. ६.६) सन्धिमर्म (सुशा. ६.७) बकल्यकरमर्म (सुशा. ६.१२-१३) जानुमर्म-संख्या-दे-चामदक्षिणभंड़ेन मानं-घ्यद्रुल्म् (सुशा. ६.२८) तन्र विद्दस्य लक्षणम्-सक्षता
(सुशा. ६.२४)
-विश्लेग-कु., रोग० जानुनः विश्लेषः अशीतिश्रातविकारेप्वेकः (चसू. २०.११)
-शाल-पु., लक्षण० जानुनः झूलः (चसि. २.१६)
-रोष-पु., लक्षण० जानुनः शोषः (च. सि. २.१६)
-संग्रह-पु., लक्षण० जानुनः संग्रद्रणम् एकत आकुज्वनम् (चसू., १४.२३)
-स्तम्म-पु., लक्षण० जानुनः स्तम्भः (चसि. २.१६) जान्वर्ति-स्री., लक्षण० जानुझूलम् (चसू, १४.२₹)
जान्वस्थि-न., अस्थि० जानुनोडस्थि ( सुशा, ५.१९)
जाम्वव-वि., जम्बूनृक्षभनं जम्नूसंबंद्यं वा
(अहस्. ६.१२७)
न., वनस्पति० जम्बूफलम् (चस्., २५,४०) खनिज० सुवर्णम् (रा. १३.३)
(जाम्बवी )-ल्री., वनस्पति० जम्बू ( रापरि. २૪)
-चढ्न-न., यद्र० जम्बृफल्मुस्खाकारं शलाकायम्त्रम्
(सुस, 6.9४)
जाम्न्ववती-ब्री., यनस्पति० जम्बू: (रापरि. ५.२४)
जाम्ववाभास-वि., लक्षण० जम्बूफलसहरःः, जाम्यवाभासौ ओट्टौ यस्य, तस्य हुछंभं जीवितम् (सुसू. ३१.५)
जाम्बवास्थि-न., जम्बूफलन्तर्गतबीजम् ( सुनि. १४.६) जाक्बवोप्ट-न., यन्त्र० (असंड. $\gamma ૪$ ) जम्बोष्ठम्, जाभ्ववौएम् न्० 'जांबववद्न'
जाम्वबौप्ठ-न., यन्त्र० ( सुस., ५.६) जम्दूफलसहारामुखाप्रा क्रष्णपाषणणरचिता वर्वि:
जाम्बूनद्-न., खनिज० सुवर्णम् (घ.६.१)
जायमान- वि., उत्पद्यमान: (चश्रा. ૪,३)
जारक-पु., कीट० वायच्यजातीयः सविष; कीटः
(असंड. ૪३)

आ. को. सं. ४४

जारण-पु., चनस्पति० कासमर्द्ः (रा. ४.१66) न., गालनपावनव्यतिरेरेण घनहेमादिग्रासपूर्यंक पूर्चाइस्थाम्नतिपन्वस्वम् (र. ३.११)
(जारणा)-ब्री., पारदे :नम्तहढसम्बन्धन कैकीभाइः; (र. ८.७२) सा दिविघा, समुखा लिमुंखा च, मुखबतः पारद्स कठिनानां लोहानां भक्षणे सामध्र्यमिति समुखा; पारदे बीजस्य चतुधांशाभागाssदानेनेन नाम असनेन जायमाना निर्मुखा

$$
\text { (₹. } 8.62-66)
$$

(जारणा)-यन्ध-न., यन्त्र० छाद़गाइ़ूलद्घीलोहमूपाच्छिह्ममरग्रामेकस्यां गन्धकं विलिम्यान्यस्यां सूपायां पारदं निद्ध्यात्। उभयोहत्तानयोंरें सन्धिध विलिप्योधवाधोडीमंं प्रज्वालय्येयेन दुतो गन्धक्नच्छिद्नद्धारोपरितनमयायाइश्र:स्थितपारदे पतति (र. २०.२३)
(जारणी )-सी., वनस्पति० स्यूलजीरकम्, पृध्यीका
(रा. ६.९१)
जारद्गय-वि., वृद्वरोभवः जरद्रवो घृद.त्वपभः, तचर्मनिबृत्तो 'जारदूव' इ्रिति (चक. चसि. ₹. १०)
जाल-न., नेत्ररोग० लक्षण० नेन्रशुक्तागागतजालाभ: सन्तानः, सिराजालम् ( सुु. ४.८)
शारीर० सूग्रादिकृतरचना० (सुशा. ५.१२) तस्य संख्या-पो उहा जालानि, मांससिरास्नाय्वस्थिजालानि प्रह्यंकं चत्वारि तानि मणिवन्धगुल्फसंश्रितानि परस्परनिबद्धानि परस्पर्गवाक्षितानि नेति; यर्गवाक्षितमिदे शरीएम् ( नुशा. 4.92)
-क्षीर-न., क्षीरविष० स्थाबरविपभेढ़ः ( मुक. २.५) -गर्द्म-पु., धुद्ररोग० पिच्तोल्बर्णॉँचाँचैसर्पणशीलो दाद्वअन्ररकर: शोथो जायते (कुनि. १३.9४) सुतीनो रक्तपाकगुकः झोफ: (चचि. १२.९Q) वस्स चिकिसा पित्तजस विसर्पस्य क्रियाया साधयेत् मधुरौपधसिंनुन घुतेन रोपऐेत
( सुचि, $20.6-6$ )
-धरा-त्र्री., सिरा० जालानीव जालानि मांससिरासाखस्थिसन्यिजानि कृर्धातिरोच्यापीनि, तानि धारयन्ति यास्ताः (ड. सुझा. ५.२२)
-बर्तुर-पु., वनस्पति० कषायः, उष्गः, रुक्षः, वातकफह्, दाहुपित्तकुत, वातामयविनाशक:
(रापरि, ८.१४)
-मालिनी-त्री., वनस्पति० देवत्ताबकः (चफ.) देवदाली (चचि. २२.२०६-५)

जालक-न., जन्तुलालगविरचित्तजाएकाकारं मण्डलम्
( सुड. 6.6)
बन्न्दुवि० (असंड, ४०) दू० 'विप'
-गर्द्भ-पु., रोग० जालनाद्भः (चचि, १२.,S.) जालाख्यर्रोग-परित० पु.. नेन्र्रोग० महान सरक्षो

जाहाभः कडिनसिरः (मा, नेन्र; ) ड़० 'जाल ' जाल्गाततत-बि,, जालव्यासम (चचि. २१.₹४) जालाइ्यगर्द्य-पु, क्षुनरोग० जालगर्द्भ:
(र. २५.२)
जालिक-चि., सूक्षमानेकरिछ्धा: (चसि, प.5-6)
जालिनी-की., रोग० म्रमेड्रपीडकाभेद्, सिराजालवती, अिगघसाशा, महारायात्वितोद़ा, सूष्ष्मच्छिद़ेति तहक्षणानि (चसू, १৮.८३)
बालपीठका कफग्राया, सिराजालतनुच्छिद्वती (काचि. ट्विशणीय )
चनस्वति० छेचढ़ाली (र. ५.१४००)
को चातकी (सुक. 6.94 घे, 9.992)
अीरविए० (असंड, ४०) द्र० 'चिप'
लता० उंशालक्षणानि-नीवगोधो रुजा स्सम्भः श्वासस्तमोघृद्धिस्तालुदुखाषो दंशोडचद़ीर्येते भिद्यते इति ( गुक. ८.92\%)
जाविताद्बय-त्ग., बनस्पति० जलमुन्तम् (ध. १.४३) जाहृक-पु., प्राणि० अयं बिलेशयवरों उह्नणेन निद्दिए प्र:
(सुस्, ४૬..6く)
जियांसु-( वि., ) द्वन्नुम् इच्चु;, छननेचछ्छावान् इल्यर्थ:
(सुड. प४.२०)
जिघृक्षा-(परिन.) सी., ग्रहीतुमिचछ्छा, म्रहणेच्छा
(असंशा. 9०)
जिञ्ञिणी-अी., यनस्पति ० मधुरा, कटुपाका, योनिशो-
घर्नी, वातर्षी, मणानीलाइघ्नी (ध. ३.२२)
辰. -जिहिनी, बाइ्मल.
म.-मोई, सुखा.
गु. - मवेडी.
बं.-जिओल.
ता.-ओतियमर.
जिद्निन्नी-स्री., चनस्पति० लिद्धिणी (घ. ₹,२२)
( सुस्. ३८.१४ चचि. ₹०.८३) द्ध० "लिझ्निणी'. जिछी-ब्री., वनलत्पति० मझिष्टा (ब. १.96)
जिजीविपु-वि., जीन्निनुमिन्हुः ( सुछ. 44.3)
जिशासा-ख्री., परीक्षा (चसे. ८.૪६.)

ज्ञातुमिच्छा (सुस्. १४.३)
जिक्धिरार-ल्री., बनस्पति० लिकिद्यरीटा (रापरि. ૪.५३) जितह्तस्त-बि., चिकित्सायां यश्स्स्वी भिषक्त जितः सुद्धु सम्पादितो हस्तो नाडीस्पर्शादि: भेषजप्रयोगश्य येन सः, कारणे कायोगचाराद्बल्लो नाडीस्पर्शॉभषजप्रयोगादिवाचकः (चवि. ८.૪)
जितात्मा-वि., जितेन्न्रिय: (चसू. २2.,6)
जितेन्द्रिय-वि., इन्द्रियनेता वरीकृतेन्द्रियवर्गः
(अहसू. ૪.२૪)
जितेन्द्रियाह्व-पु., चनस्पति० कामवृद्धि:
( रापरि. ४.५१)

जिह्म-न., बनस्पति० तगरं ( ध. ३.५३)
( जिह्मा )-स्री., कुटिला (चचि. २८.४१)

- स्रृ-वि., वक्रक्ष: (सु. उ. ६१.९)
-राल्य-पु., बनस्पति० खद्विः (ध. १.२५)
जिल्लाक्ष-वि., लक्षण० वक्रलोचनः ( सुड, छ०.९)
जिल्मीकरण-न., परिब० लक्षण० नासिकाया वक्रीकरणम् इंद रिप्टलक्षणम् (चईं. 90.4)
जिन्नक-पु., रोग० सनिपातज्नरमेद्:, तस्य लक्षणानि भ्यासः, कासः, परितापविह्नलता, कठिनकण्टकयुक्तजिन्वता, बधिरत्वं, मूकर्वं, बल्हानिः, मर्यादाघोडरा वासरा:, अयं ब्याधिः कृच्छूसाध्यः । केषांचिन्मते अयं साध्यः ( मा. ज्वर. २२)
जिद्धा-ब्री., शारीर० सुखागयवः कर्मिन्द्रियम् (चशा. ७.७) जिन्दावयकस्खोप्पचिः-कफर कमांसानां सारो जिह्वा प्रजायते ( सुणा. ४.२८) रसनेन्द्दियम्, सा च रसनेन्द्रियधिषानरूपा (चसू. 6.90 )
रसना-( सुशा. १.४)
-कण्टक-पु., जिन्वरोग० स त्रिविघः-चातजः, पित्तजः, कफजश्न; तत्र चातनूष्तिता कंटका-शाकपन्रवत् बरा, सुक्षा, सुकितजिएन पित्त्जा-रक् मांसांक्रुस्युका, वाहयुक्ता जिढ्वा; कषजा-शाल्मलीकण्टकाभैः कण्टकैंश्रिता बहला गुर्वो जिह्ता (सुनि, १६.३०) (असंड. २५) दू० 'जिह्हारोग'
-गतरोग-पु., रोग० जिह्वारोगः (सुनि. १६.३६) -जाउ्य-न., लक्षण० जित्राम्तम्भः ( अहृसू. ५.२१) -तल-पु., जिह्वाया अघोभागः (सुनि. १६.३८)
-निर्गम-पु., लक्षण० बिन्वायाः बह्रिरागमनम् (चसि, ९.६)
-निलेलेखन-न., कर्म० उपकरण० जिद्वालेखनम् जिह्ना निर्लिखिता निर्मला क्रियते अनेनेति जिह्नाशोधनार्थै घर्षणम् (चसू. ५.०૪-64) ( सुचि, २૪.१३)
जिद्नानिर्लेखनार्थ सौवर्ण राजतं ताभं वा काध्रमयं मृटुपत्राकारं द्शा हुलं मृदु स्विगधं साधनमुपयुझीत। तेन सुखं जिह्कां लिखेत्, जिह्बानिर्लेखनं जिह्दाया मलं न्वैरस्यं, दौौर्गन्व्यं जडल्वं च हरति
( भा. म्र. पूर्वदिनचर्या ४०.४१)
-निष्कमण-न., लक्षण० जिह्याया बहिरागमनम्
(असंनि. ५.४६)
-निस्सरण-न., लक्षण० जिह्बाबहिर्निर्गमनम्
(डसुचि. ३४.१२)
-निः्सर्पण-न., (परिव०) लक्षण० जिद्वाबहि-
निनेगामनम् (ड सुचि. ३० १२)
-प्रबन्ध-पु., जिह्धामूलम्रम ( सुनि, १६.५२)
-प्रव्यन्धन-न., जिह्नासूलम् (असंड. २४)
-बन्धन-न., शारीर० जिह्नाया बन्धनम्
(असंशा. 4.99)
-मूल-न., शारीर० जिह्ञाया मूलम् (चस.. १८.१९)
-रोग-पु., रोग० स तु पश्चविघः, वातपित्तकफजाखिविधाः कण्टकः, उपजिह्बिकोडलासश्य। तत्रालासस्य लक्षणानि-कफरत्तहुप्टिजन्यो जिह्यातलस्थः प्रगाढशोथः जिह्दास्तम्मः, भृशां जिह्दामूल्पाकः ( सुनि. १६.३८) द० जिह्यकण्टक
-विशोधन-वि., जिह्याया विशोधनं कुवाणं चूर्णम् (चचि. ८.१४३)
-शोफ-पु., लक्षण० जिह्बाशोथः (असंशा. ११.३)
$-9 व^{2} थ ु-प ु ., ~ ज ि ह ् द ा य ा ः ~ श ो थ ः ~(च ड . ~ १ १ . १ ५) ~$
-स्तम्भ-पु., वावरोग० बाग्बाद्दिनीसिरासंस्थो वातो जिह्धां सम्भयति । तेनाछ्रपानवाक्येध्यसामथ्ये जायते (असंनि. १५.३३)
जिह्बेन्द्रिय-न., जानेन्द्रिय० जिह्द्याग्रस्थेन्द्रियं, रसेन्द्रियम् (सुचि. २૪.२२)
जीमूत-पु., वनस्पति० मुस्ता (सुचि. ३७.२७ घ. १.४१)
देवदाल्री ( मुच्चि. ३१.५)
न., अभ्रकम् (र. १९.३)
पु., मेघः जीवनं जलं मून्रयति स्राव्यति इति जीमूतः (सुसू, २६,३००)
-कल्प-पु., योग० देवदालीकल्पः (चक, २.१)

जीमूतक-पु., चनस्पति० देबद़ाली
(सुचि. १८.२०-२१)
-कल्प-पु., अध्याय० (चक. २.१)
-ैलल-न., देवदाली फलतैलम् अनिलकफकृमि कुष्टादिरोगापहरम् (सुसू, ४५.१94)
जीमूतादिगुटिका-त्री., पारदयोग० अभ्रकगन्धकलोहताम्रबर्सनाभाद्वियुका मध्वनुपानपूर्बिंका रात्रौ सेब्यमाना सक्लोदरनाशिनी (र. १२.३)
जीर-पु., न., बनस्पति० जीरकम् ( र. १६.६४)
जीरक-पु., न., बनस्पति० तद्युणाः-कटुः उप्णः रुक्षो दीपनो घातघो गुल्माध्मानातिसारग्रहृणीकृमिनारकः; श्रुकृक्णम्यदेदेन जीरको द्विविधः तत्र श्रुक्रजीरः:-मधुरः, कटुः, शीतो, र्र्यश्चध्रुष्यः, आध्मानकृमिविषनाशक:, कृण्गजीरकः-कटुः, उप्णः, रुच्यश्यभुष्यो, अाही, कफमो, जीर्णन्तरशोथनाशक:
(ध. ६६.6०) (रा. ६.900-90६)
हिं.-सफेद्जीरा, शहा़ीरा.
म.--जिरे.
गु. -सफेद्ध जीरन्.
बं. -सफेद्द जीरा.
ता. - जीरक.
फा.-झीरा.
(जीरिका)-घ्री., बनस्पति० बंशपर्ती (रा. ८.५४)
-दूय-न., श्वेतजीरकं क्वण्णजीरकं चेति, दू० 'जीरक' (र. 9२.4६-4०)
जीरकाख्या-प्री., धान्य० बीहि: (रा. १६.\&८)
जीरकादिपाडब-पु., योग० जीरक््यू कणनागकेशारदरिद्यायुक्तः, सर्वमूणिकविपमः ( असंड, ૪६)
जीर्ण-वि., जरायुक्कम् (असंसू . ४.)
सुपवने सक्यक गरिणतमशितस्बाद्वितायच्यम् ।
जीर्णलक्षणानि-दुछदेगमोक्षै। लघुता विश्रुद्धि:
(चचि. ३०.३०₹)
पु., घनस्पति० जीरकम् (रा. ६.900) न., बनस्पति० हैलेखेयम् (ध. ३.८३)
(जीर्ण)-गन्ध-वि., गन्धकजारितः (पारद़ः) तेन गन्धजीर्ण इल्येवार्थः प्राझोति
(र. 3.946-946)
(जीर्णा)-त्री., बनस्पति० वृद्धदाऱः (रा. ३.१५७) पृथ्वीका (रा. ६.९१)
-घृत-न., घुत० प्रार्चीनघृतम्, दराबस्सरावस्थितं धृतम् (चसि. ९.७७) तत्पानं संन्यासरोगातुरे प्रनुदूसंसे सति प्रशास्तम् (सुउ. ४६.२४)
-ज्वर-पु., रोग० देद्धाच्वकलराज्य उवरो जीरों भूत्राsनुकत̃ंते। सामान्यतः सम्बताद्विज्येरु दराहाद्यनन्तरमस्य मन्द्त्वेनावस्थितिः । जीणाअन्वरे वातः पित्तं च देहेडलिरैक्ष्यं जनयतः, तसाद्स्मिन् उबरे घृतं प्रशास्यते; घृतस्य व्रातपिन्तजितामग्यत्वात्, (अहचि. १.८४) यो जन्रः चिससाहे व्यतीते तनुतां गच्हति तथा पीहाधिखांद्यु कुते, स जीर्णजनःः (मधुकोश, मांचर, ६५.)
-जबरादि-पु., पारद्योग० नागबहताम्रगन्धकजेपालाद्वयुक्तः, जीर्णअ्बरम: (र. 9×.११०-₹) -दाए-पु., बनस्पति॰ घृद्धाएँः (रा. ₹.946)
-नेत्र-न., बस्तिनेग्रद़ोपे पेकः (चसि, ५,४-५)
-पन्र-पु., बसस्पति० पूरः (रा. ६.२४०)
-पत्रिका-ब्री., वनस्पति० बंशापत्री (रापारि. ८,४४)
-पर्ण-पु., बनस्पति० पूगः (ध. ₹, १७७)
-पिणयाक-न., पुराणपिण्याकम् (असंस्ट. ११.३५)
-पुप्पक-न., वनस्पति० परिपेद्धम् ( घ. 3.44)

- गुध्न-पु., वनस्पाति० पूगः (रा. ६.२४०)
-बुध्नक-न, वनस्पति० परिपेद्रम् (ध. 3.904)
-रस-पु., जीर्णपारदः (र. २४.२.३)
-बत्र-न., बनिज० बैकान्तम् (घ, ₹, ૪४)
जीर्णान्तिक-वि., जीणों यव् म्रयुअ्यने तव् (अह्हस्, ४.৮)
जीर्णनन्न-न., परिणताद्दारः (युचि. ३०.६.)
जीर्णाहार-पु., परिणताहारः (असंसू. ११.६९-७०) दु० 'जीर्णान".
जीव-पु,. चेतनाधातु; आर्मा (चश्या. ₹.₹)
जीवति ग्राणिति हुति जीःः प्राणः
(सुस्. १४.४૪)
-दा-ब्री., वनस्पति० जीचन्ली (रा. ₹.१७6)
-दात्री-ब्री., वनस्पति० ॠद्वि: (रा. प.१८v) जीवन्ती (रा. ३.१७6)
नेत्ना-ब्री., बनस्पति० सैंदेहीविप्यली
(रा. 母.१२०)
-पृष्टा-ल्री., वनस्पति० जीक्ती (रा. ₹.१४८) वृहुजीत्विक्ति (रा. ₹.१०ए)
-प्रिया-ख्री., बनस्पति० हररीतकी (रा. ११.३०६)
-सद्रा-त्री., बनस्पतिक जीवन्ती (रा. ₹.१७6) कधिं; (रा. ५.9८6)
-रक्न-न., जीव्रनहेतुधातुरूपं शोणितम् (चक.) तेन मिध्रितमซं वागसः श्या वा भक्षयेत्ताहिं तर्जीवशोणितम्; न चेत् पित्तमादिशोंव्(चसि. ६.७९)

यदुण्गोद्क्रक्षालितमवि वस्गं रअयति तज्तीव－ शोणितम्（ युचि．३४．१४）शरीरेन्द्दियसत्वात्म－ संयोगाध्रयं रंक्क जीइशोणितम्（ कुचि．२४．१३） तस्य पइभूतुुणाः－विस्लता，दबता，रागः， स्पन्द्नं，लघ्युता（गुसू．१र．८－९）जीव－ ओोणित्ताित्रदुत्तेश्विकिसा－काइमरीफलबदरीटूबों－ रीरी：श्वतने पयसा घुतमण्डाज्ञनयुतेन सुरी－ तेनास्खाययेत्（ मुचि．३४．१₹）
－लिए－न．，शरीरे आत्मनो लक्षणम्（चवि．८．६०）
－वर्धनी－ब्वी．，बनस्पति० जीवन्ती（ध．१．१४०）
－बह्झी－ही．，वनस्पति० झ्झीरकाकोली（रा．३．१६९）
－शाक－पु．，बनस्पति० जीवन्तः（रापरि．५．८今）
－गुकार्का．，बनस्पति॰ कीरकाकोली（रा．३．१६९）
－रोणित－न．，जीवरक्तम्（ चसि，६．७९）
－इोणितातिम्रवृत्ति－स्बी．，जीवरकातिम्रृृत्तिः， द०．＇जीवरत्क＇（ बुचि．३४．१३）
－श्रेप्रा－ब्री．，बनस्पति० ॠद्धि：（रा．५．१＜6）
－संयोग－पु．，जीवस्य सम्यय्योगः（चशा．४．५） जीवक－पु．，मतुदपक्षि०（चसू．२०．५०）एप विष－ संसृथमन्ध ठण्रा फ्रियते（ उक．१．३१）
पु．，चनस्पति० छे होपगगणणैक द्वन्यम् （चसू．૪．१३）जीवनीयगणेडचवर्गो चैंक द्वव्यम् （चसू．૪．今；३．२२）गुणाः－मधुरः इीतः झ्रुकल： कफकरो वातपित्तथनो रत्तपित्त्वाहज्नरक्षयहनः
（ध．१．१२३）
शाक० लोणिकादिशाकनोग्वेकंक दव्यं，स्वादुरस－ पाको लवणानुरसः सीतो सक्षः सरो बातकरः
कफहो नातिपित्तलः（ सुसू，૪६．२७४）
कृर्चर्शीर्थक：（ उसुसू．३८．४）
कवि० ऋचीकतनय：，स महातन्त्रकाइयपसंहितां
संचिक्षेव（काक．२०）
जीवस्रीव－ड्र．，पक्षि० जीचनीकक：
（अहसू．७．१५；६．૪६）
जीवसीवक－चु．，जीयझीवः（अछृस्．७．१५，६．४६）
（चइ．१२．，4）
जीवद्रत्सा－वि．，जीवन् प्राणन् वस्सस्तर्णां यस्य्याः सा
（ चशा．८．प२）
जीवन－（ि．，यां जीवयति सः प्राणधारण：
（ सुसू．र६．५१6）（चसू．२६．४३१）
पु．घनस्पति० जीक्रः（ रा．प．१५\％）

न．，जलम्（ रा．१४．३१७）
बि．，ओजोलहद्किकम्（र．२९．३४）
（जीवन）－पश्धमूल－न．，बनस्पति० शातावरीवीरा－ जीवन्तीजीवक्ष＊वमकानां मूलानि
（घ．७．२४）（अहसू．६．१．००）
－संक्ष－पु．，जोवनीयो गाणः（अंसंटु，१६．६）
जीवनिका－बी．，बनस्पति० हरीतकी（रा．११．२०६）
（ जीवनी ）－बी．，बनसपति० जीवन्ती（घ．१．१४०）
अन्यादोडीी（रापरि．४．र१）
मेदा（रा．५．१६०）
महामेदा（रा．५．१६३）
शाऋ० फञ्जादिशाकवरोंकं शाकम्（रापरि．५．९४）
जीवंनीय－वि．，प्राणधारणक्कियौपयिकम्
（चसू．१．१०८）
जोवने हितः（ चसू，૪．く） न．，घृतम्（घ．६．१४४）
（जीवनीगा ）－ब्री．，बनस्वति० जीयन्ती（घ．१．१४०）
－गण－पु．，दन्यगण० जीखकर्षमकौ मेदा मदामेदा काकोली क्षीरकाकोली मुड़पर्णामाषपप्यों जीवन्ती मधुकमिति दरोमानि जीघनीयानि
（ चशा．૪．今）（असंसू．१५）
－घृत－न．，घृत॰ जीवनीधादि गणोकद्यर्यैर्शिपाचितम्， तदुणाः－बल्वर्णकरं वहीपलितनाशानं बृष्यं बन्ख्या－ सुवपदं बातरक्कपाण्डुरोगादिपूपययुक्तम्（चचि． २९．६१－७०）पित्तोन्माद्ननाराकम्（चचि． १．७६ ）क्युणकाक्षिपाकेकस्य नस्यं प्रास्तम्
（ गुड．३．२२）
－तैल－न．，तैल० पित्ते जीचनीयसाधितमनुवासने हितम्（ चसि．३．३७०）
－चर्ग－पु．，（परिव．）जीवनीयगणः（चसू．४．s）
－सर्पिस्－न．，घृत० जीधनीयघुतम्（चचि，३，५६） जीवनीयाम्बु－न．，जीचनीयशृतं जलम्म（असंड，१．）
जीवन्त－पु．，वनस्पति॰ बृढ़ान्धारः（अर．）रक्तनालो मार्ष：（ हे अहसू．६．९४）शाक० गुणाः－मधुरो द्वीपनः पाचनो बल्यो बृंदणो चृष्यो बस्सिशोधनः （रापरि．५．८९，－९）
जीवन्ति－ब्री．，चनस्पति० जीवन्ती（चसू．३．२५） जीवन्तिक－न．，शाक० वातपित्तनुत्（ चस्．२७－१००） （ जीवन्तिका）－ब्री．，श्राक० जीचन्ति（र．भ०，९₹） जीवन्ती－बती．，शाक० जीवनीयगणेष्नम्रणी：बंहोपर－


गणे बयःस्थापनगणे श्वासइरगणे चैकं द्यच्यम्
 कन्द्वती ( सुड. ५१.२७) गुणाः-मधुरा, शीता, चभुज्या, कफक्करी, वीर्थकरी, त्रिद्योषदी, रकपिच्चक्षवयदाहजरममी (घ. 9.१४०-१४9) स्तिर्धा, ल्यु, रसायनी, ग्राहिणी ( भात्र. ) बल्या
(र. २८.७४-64)
हि. —जीवन्ती.
म.—जीवन्ती.
गु.-राइारबी.
बं.—जीवन्ती,
अन्यादोडी (रा. ४.૪१)
गुद्वानी (ध. १.३)
ताम्बूली, नागबही (घ. परि. ३.२)
दरीवकी (रा. ११.३०6)
सुवर्णनाला (चसू. ५.६५)
-घृत- ( परिब. ) न., घृत॰ प्काद्यारूपराजय\%्मण्युपयुक्तम् ( चचि. c.१११-११२)
-तैल-न., वैल० मधुरं, म्धुरपाके, शीतवींय, बातपित्तशमनं, सूप्रनून्रम्रिसाद्नमभिष्यन्द्धि च (युसू. ४५.१२०) -शाक-न., भाक० (गसू. २५.३८) चध्रुप्या, त्रिद्रोष्नी (मुसू. ४६.२५२) शाकेंु जीवन्नी श्रेषा (असंसू, 6.१६८ )
जीवन्त्यादि-्तैल-न., तैल० पित्चरकरोगार्दितेपूपयुज्यते ( गुचि, ३७,२३-२६)
जीवला-र्री., वनस्पति० सिंहली पिष्पही
(रा. ६.१२०)
जीवा-ब्री., चनस्पति॰ जीवन्ती (रा. ३.१७०)
जीवादान-न., रोग० रक्सावाधिक्यम् (चसू. २०.१४) जीवसोणितस्य हरणं तेन च जीवितनाशा:, बमनविरेचनातियोगेनायमुपन्र्वो भवति
(चसू. १५.१३)
जीवाभिसन्धान-वि., जीवं रक्ष्यत्वेन अभिसन्धत्ते विचारयति ल्क्षयति वा तर्जीशभिसम्धानं (रक्रम्) (चसि. ६.८२)

प्राणा: (र. १.३₹)
भाहारनुग्य० दुगधम् ( घ. ६.9६9)
 जीवितमायुरकमिसरान्त धभिसार्यति म्राम प्रापयति रोगिणामिति जीविताभिसरः (चस्, ११,५३)
जीवितायतन-न., प्राणायवतनम् (अरंशा. ६.२७)
जीविनी-स्री., चनस्पति० काकोली (रा. ₹.१६७)
जीवोपक्रमण-न., बीवारम्रवेशः :, गुकरोणितमेलने जीवात्मा पूवंक्रम्मतः प्रविरावि ( चचि, ₹०.१२६)
जीछ्य-पु., बनस्पति० जीकिः (रा. ५.१५४)
( जीवया )-ब्री., बनस्पति० जीकन्ती (रा. ₹.१७6) हरीवकी (रा. ११.३००)
जुगुस्सु-वि., निम्द्कः (नुस्. ₹४.२४)
जुद्नक-पु., चनस्वत्ति बृद्हारारक: (घ. 8.906)
जुप्य-ब., सेबितम् (चचि. १२.३)
युक्तः ( युचि. ₹.३)
जूनल-पु., बनस्पति० धबक्यावनालः ( रा. १६.१६९) 70 'जूर्णाद्धय'
जूर्णल-प., बनस्पति० धनखयावनाल:
(रा. १६.१६९) द丂० 'जूर्णाद्धग'
जूर्णा-ब्री., धान्य० (अहस. १ะ.२१) गुणाः-सीता, सुक्षा, गुर्लृंप्या, विदन्भिनी, कफपिचच्ना
(ย. €.906)
हिं. - ज्वार.
म.-जोंधळा.
गु. —जुवार.
बं.-देधान.
ता. - जोनल्र.
फा.-जुरेमसा.
जूर्णाह-पु., धान्म० जूर्णाभेद्य: (अहसू. १४.२१) गुणाः-कवायः मधुरो ल्युः बावलः कफवित्तन:
शीवः संभाही झोषणः (चसू. २७.१6)
जूर्णाह्बय-पु., धान्य० जुर्णमेद्वः (रा, १६.१६९)
जुर्णांह्ययल्य याधनालस्य प्रकाराः-धबलयाबनाल:, तुनरयावनाल:, रक्षयावनाल:, सारतरयावनालः। गुणाः-धमल्याबनालस्तु गौल्यो बल्यबिदोपद्पजित्। बृध्यो हुचिभदोड्योंनेः पथ्यो गुल्मम्नणापझः। तुबरयाबनालस्तुवर्य कभायश्य। रक्रयान्नालो हितस्तुबरश्य । "तुवरो याबनाउस्तु कपायोफ्णो विशोफकृत्। संम्राही वातरामनो विंदा़ी भोषकारकः।

शारदो याइनालस्तु र्णेप्मद़ः पिच्छिलो गुरः：। शिशिरो मधुरो बृष्यो दोषदो बल्युट्विद्：＂
（रा．१६．960－ち₹ पृ．२Rs） जूर्ति－र्री．，रोग० जनरः（र．२२．ज心）
जुम्म－पु．，जुक्भा，वक्रमनिछोच्द्रांखं पहिता बिद्रताननः लनुद्रेप्रन् व्वासं सतेत्राबं गुर्चत स जुम्भः
（ दूरा， 8.40 ）
ज़्भमण－न．，लक्षण० जुग्मा（चनि．s．，४s）बानुक्रुता सुखचिनुतिः（चसि，श．२८－२ะ）भासोप्द्रासस्य विरोपस्बस्पं जुम्भणम्（ मुशा，४．४८）
（ जल्मा）－सी．，रोग० अरीतनबतबिकारेवेक：
(चसू. २०.११) (चनि. १.३३ )
 सन् ते धासमुदूमेव，सा जृम्भा कर्यते
（ सार्त．५८．२६）
ज़्भाया विधारणादुद्वावर्तोंनःः（ सुछ，4．4．89） जॄम्भायाः निम्रहादुदुवतों अर्वत，स वात्रकोपजः
 सूर्याबर्ताददिशिरोरोगाः，कन्पसुप्यक्विवावरोगाः， कर्णरोगा सुखरोगा नासारांगा नयनामया इस्येव－ मादूयो श्रिकारा मवन्ति（ मुड，५५．97）
ज़म्भा－खी．，（चस्．२०．91）
जुत्भिका－ब्रो．，जुम्भा（अल्सु， 8.92 ）
ज़्लम्मोपघात－पु．，जुम्माचेगाबराथः，प्तस्माडुदावर्तो भवति（सुड，44．99）नृ०＇ज़ुम्भा＇
जेन्ताक－प．，कृटागारम्，इंदें संद्वविधायुपयुज्यते
(चसू, 98.8६)
－स्वेद्यु．，स्वेद्० अन्नक्नलिमोंग स्यद़विशिश्य
 त्तरस्यां वा गुणनति प्रदान्त भूमिभागे कुणगमधुर－ मृत्तिके सुवर्णग्टृत्तिके बा परीचापपुष्करिग्याद़ीनां जढारायानामन्यतमल्य फ़त्ड द्बिणि पश्रिमे वा सूपर्तीर्ध समसुविनक्तंभुपिभागें सताथँं याडरर्नी－
 कूटागारे कारचन्，उस्लंखियन्नारतः परमरलनी：
 नम्，अस्य फृटाणाइसान्यदमन्बता भित्तिमरत्नि－ विस्तारोस्संबां पिण्डिकां कारसदाकपाटाव्，म७ये चास्य क्टागारस्य चनुकिक्रुमान्र मुर्क्पभ्रमाण मृप्मयं कन्नुसंस्थानं बहुसुक्न्मच्छिन्मझारकाष्ठ－ कसतम्मं सपिधानं कारंयव，नें च खादिरणणामाश्व－

कर्णादी़ानां बा काष्टी：पूरयित्वा प्रदीपयेत् ；स यदा जानीयात् सापुदुग्धानि काष्टानि गत्रधूमान्य－
 चोल्मणा चुक्कामिंन，लंग्रनने पुख्षं बातद्याम्यकगान्रं
 सौन्व ！प्रजिश कल्पा गावारोग्माय चेति，प्रविइय

 पिण्डिकंदा विमोनध्चाsड्रागोच्छ्रासात्，भ्रइय－ मानो ब्रतः पिणिडक्रानकाभाह्रारमनधिगचच्छन् स्येद्－ मूचर्छापरीबतया सयः प्राणाजख्राः। तस्मात् पिणिड्डकमेनां ना कथंचन मुलेयाः，खं यदा जार्नयाः विगताभिव्यद्द्युमारमानं सम्यक्रघुतस्वेढ्－ पिघ्छ सवंलोतांबिमुंः लयूभूतमवगतंबिशन्ध－ स्वम्भसुमि वेदृनार्गाररवमिति，बतस्तां पिमिड्डकामनु－ सरन् द्रारं प्रपथेया：，निक्भम्य च न सहसा चहुपो ： परिपालनायं रीतोद्क्रमुपस्टूरोयाः，अपगतसंताप－ क्रमसु मुहूवान् सुखोगेंन वारिणा यधान्यायं

（चसू．११४．४६，
जेपाल－गु．，बनस्तति० दन्तीवीजम्，प्रसिदंध विरेचने बीजम्（र，५，२6s）गुणाः－कटुहग्गश्व क्रामि－ हार्री बिरचनो दीपनः कफवावहो जरामय－ शोधनः（घ．१．२२く）
हिं．—जमालगोटा．
म．－जयपाल，जेपाल．
गु．－नेपाल．
बं．－जैपाल．
ता．－नीरेंबल्यम् ．
फा．－नृबमेंचन ，नीरखताई．
जैन्र－पु，ख्बनिज० पारद्（रा．१२．४१）
जेपाल－पु．，बनस्पनंत० जपाइः（र．4．2．४）
जोङ्नक－न．，बनस्पत्ति० अगरुः（चनि．भै（ऽ）१५） （अहस्．94．98）
जोल्नलिका－ज्री．，धान्ष० जूर्णा（ड．सुस्．उ६．२१）
झ－कि．，ज्ञाता（ वैय्रः）（ बुच．9१．9०）
पु．，आर्मा．（चशा．8．6）
ज्ञान－न．，बुद्दिः，अनुमत्रः，ज्ञायते अनेन हृति，प्रसा－ णम्（ चबि，४．८）आात्मज़ानम्（ सुशा．१．१८）
तस्वावयोधः，मनाधर्मःः（ उुरू．₹१．६）
आयुवैद्वः（च．सृ．₹०．३१）

－चक्षुस्－न．，ज्ञानार्थ ज्ञानरूपं का चक्षु： （चसू．१．२८）ज़ानं चध्रुरिब，तस्चज्ञानम्र
（ सुशा．प．40）
－चती－वि．，विद्युपां परिषद्（चवि，ऽ．२०）
－समुदाग－पु．，प्रमाणसंघातः（चयि．૪．५） भ्षापक－वि．，भवेद्कः，ज्ञापयति निवेद्यति निद्वाना－ घ्यवस्थां सूचयति इति ज्ञापकः（अद्टसू．१．२९） झ्ञेय－वि．，मनोशेयम्，हून्द्रियनिरपेक्षवया ग्राल्यम्
（चशा．१．२०）
ज्यायस्त्व－न．，वृहछवम्，अप्रशार्तगुणनृहत्वम् अप्रशास्त－ गुणप्रकर्षशालित्वं वा（चसू．२५，૪२）
ज्येप्टबला－बी．，वनस्पति० महाबला（रा．४．४२४） ज्येप्ठ（－स्री．，बनस्पति० त्रिफल्ड（र，२4．904）
－मालक－पु．，वनस्पति० निम्ब：（रा．२．४४） ज्योतिष्क－पु．，बनस्पति० चित्रक：（ध．२．८०） （सुचि．९．9०）
（ज्योतिष्का ）－़ी．，बनस्पति० मेधिका
（घ．६．१99）
ज्योतिष्मती－स्री．，बनस्पति० ग्रिरोधिरेचनोपगगणे एकं द्वृ्यम्（चसू．४．१३）（सुसू．₹९．६） ज्योतिष्मतीक्षीरं विरेचनार्थमुपयुज्यते
（असंसू，१४）गुणाः－तिक्षा，कट्वी，उजगा，रूक्षा， सरा，बसनी，दीपनी，बुद्विमेधास्मरणकृत्，विरे－ चनी，वर्णकरी，दाद्देकरी，कफवातमी च

हिं．－मालकोगनी．
म．－मालकांगोणी．
गु．－मालक्कांकणी．
बं．－ल्ताफटकी．
ता．－बाबजी．
फा．－काल．
कटभी（घ．१．२६८）
काकमद्वंनिका（ सुसू．४२．११）
（ज्योतिर्）लता－त्री．，वनस्पति० ज्योतिप्मरी
（रा．₹．३ऽ५）
（ज्योतिप्）काया－ल्री．，वनस्पति० ज्योतिभ्मती
（घ．१．२६७）
ज्योतिस्－त्री．，अभ्विः，तंजः，पज्ञमहाभूतेष्वेकं दब्यम् （चस，，८．，）सकल⿱夕夕रीराम्तर्गों तेज：

अम्निशिखा（सुचि，२\％，९६）
तारका（सुचि．2४．9६）
बनस्पति० बनमेथिका（रा．५．१८४）
（ज्योती）－रथ पु．，निर्यिपसर्प०（सुक，૪．उ．४（४）
－रस－पु．，ररन०（ इन्दु असंचि，६）
ज्योत्स्ना－बी．，चन्द्किा，तदुणाः－सधुर्शीतला （ असंसु．१२）
ज्योत्स्नी－ब्री．，घनस्पनि० पटोल：（रा．३．৮\％）
ज्वर－पुं．，रोग० रसम्रद्रोधजरोगोंन्वेकों स्याधिः（चसू． २८．२）＇न्वर संतापे＇उररयति संतापयति शररीराणीति ज्वरः（चनि，१．३४）संतापात्मा ब्याधि：，＂स्वरो रोगपतिः पाप्मा मृत्युरोजोडशानो－
 जन्मान्तयोर्मोइमयः सन्तापात्माडपचारजः। नाना－ योलिपु विबिधिर्नाममिर्जायते $10^{\prime \prime}$（अद्धनि． २．१－२）यथा दुस्तिभरारे पाकलो नाम जवरः， अभ्यशरीमेनमितापक：，गोश्रूंरे गोकर्णक：， पक्षिशारीरे मकरः，धशरोरे ललके，मत्स्ये－ दिन्द्यमद्，आंवधीपु ज्योतिः，धान्येपु चूर्णकः अप्सु नीलिका，मानुपेदु ज्यरः इति। सेंें प्राणमृतः सन्बरा इत जायम्ते क्रियन्ते स मद्रामोह्तस－ भिभूता देंहिन：प्रारंद़िकिंक कर्म न स्मरन्ति। सर्ब－ पाणिनां च ज्वर णबान्ने प्राणानाक्षेत्ते। देहेन्द्निय－ मनस्तापकरः प्रज़ाघटवर्णदृर्पोरसाहद्वासकर：：्रमकु－ ममोदाहारापरे।धसंजननः।
ज्वरोल्पत्तिः－द्विर्ताये युगे वर्पाणां सहस्रमक्रोघ－ भ्रतमास्थितं रार्बममुरा अभिदुदुनु；। ससर्थोडपि दक्षः प्रजापतिम्तानसुराल निवरितबांस्तथेव स्वीये यझे माहेश्वरं भांता न कल्पितनान्। अथेश्तर्णवतः शिव्र णुताहरां दक्षव्यतिक्रम दुप्ञा क्रुछो ललाटे चक्षु： सृप्ष तानसुरान् दृग्रा दक्षयझुमप्यनाशायत्। स पर हुद्वोधो ज्वर दूति नाग्ना लोक प्रसिद्धि－ मगमत्（चचि．₹．१५－२५）दक्षावमानेन कुद्धस्य रुद्यस नि：श्वासात् उ्वरसंभव इति तज्रान्तरम् । हतनुः संभासिश्यु－मिश्याहाराद्विभिः कुपितो बता－ दददोष：प्रविएयाडSमाशचयमूल्मका सह मिश्री－ भूयाssझसाहारपरिणामधानुं रसनामानमन्बवेत्य रससवेन्वेहानि सोती पिलि पायाम्मिमुपह्य पक्ति－ स्थानानूध्माणं बंहिनिरस्य केवलं सरीरमनुप्रपद्यते तदा ज्वरमभिनिर्वंत्यांत（वनि，१．२०）संख्या－ अप्टविधा ज्वराः तन्र दोषै：सपथा अप्रसश्वा－
ssगम्नुः । विधिमेद्दाः-१ शारीरमानसश्षेति द्विविधः। २ सौम्यश्याओेयश्रेति दिविध:। ₹ अन्तर्वेगबहिंनेगश्रेति द्विखिचः $1 \%$ प्राहृत बैहुतहत्वति द्विघिधः। प साध्यासाख्येत्वि द्विविधः। \& दोपकालबलाऽबलात् पच्चविधः। 6 सम्तथातुगत्वात् सस्तविधः। ज्यरसामान्यल्यक्षणम्-्येढ़ाबरोध: संतापो युगपष् सर्वाइ्गमघछंण च यन्र रोमे दइयते स अरों घ्यपपद़़झ्यते (मा. ₹) पूर्वरुपाणिश्रमो ऽरांतार्बिकरणण्वं वैरस्यं नयनपृतः उीववाता-
 पोंडरमशर्षः। ण गतानि सूर्वर्स्पाणि भबन्ति ( मा. १) बातज्चरस्य लक्षणानि-विपमारम्भविसर्गित्लम्, ऊс्मणो वैपम्यं, तीवतनुभावानवस्थानालि ज्नर्य, जरणान्ते दिवसाम्ते निशान्ते घर्माम्ते बा उनरस्याम्यागमनमभिबृद्विर्वा विझोपेण पस्वाएगयर्णांवं, नखनयतबदुनमून्रुरीष्व्वचामल्यर्थ कर्तीभाइथ; अनेकविषोपमाश्रल्लयल्य वेदृनास्तेषां तेपामज्ञावयवानां; तच्चथा-पाद्योः सुतता पिण्डक्कयोरद्टेपनं जानुनों केषलानां च सन्बीनां विश्रेपणम्
 भम्मरूणमृद्वितमथितचटितावपाटिताबनुव्धत्वमिब, हुन्बो: स्वव्यापाराकरणम्, स्वनश्य कर्णयो, शबन्वयोर्निस्नोदः, क्वायास्यता आस्यबैरस्यं का, मुसवालुकणचशोषः पिषासा, ह्वयय्रहः, शुकच्छर्दि:,
 कारोचकारविपाका:, विषाद्धृजृभ्भाबिनामबेपधुभ्रमभ्रम्रलापप्रजागररोम हर्पदन्तहर्षाः, उण्गाभिभान यता, निद्दानोन्तानामनुपरायो विपरीवोपशयश्रेति। पित्तज्वरस्य लक्षणानि-युगपदेव केवले शरीरें ज्नरस्यम्यागमनमभिबृद्दिर्वा भुष्तस विद्दाइकाले मध्यन्द्वितेर्धरान्रे रारादि वा विंोपेण क्टुास्यता घ्राणमुखकण्ठौष्ठातुपाकसृथ्णा, मदो अमो मूर्छां पित्तच्छर्दनमतीसारोऽब्देप:; सदलं खेद्: प्रलापो रक्कोडाभिनिन्तृत्तिः शरीरे हरितहारिद्यं नखनयनबदननमृत्रपुरीपत्वचामलर्थम्भू्मजन्तीवभावोडतिमान्रं दाःः रीवालभिप्रायता, निदाननोक्कानुपरायो बिपरीवोपशयक्शेति; म्हेप्मज्नरस्य लक्षणानि-न्युगपदेब केवले इरींरें जरस्याम्यागमनमभिषृद्धिर्वां भुक्तमान्नें पुर्वांके पूर्वरान्रे बसम्त्तकाले बा विशोषेण, गुरुगात्रत्वमनब्नाभिलाप: झ्लेप्मश्भसेको मुखसाधुर्ये, हछा़ासो, हद्ययोपलेप: भा. को, षं, $\times 4$

स्तिमिवर्वं, छर्विंमृदूधिता, निद़ाधिक्यं सम्सस्दन्द्रा कासः ध्वासः प्रतिइ्यायः हौलं, वैल्यं च नखनयनवद्ननुन्तुरीपत्वचामलयं $च$ शीतिपिठका भृशाम-
 भायो विपरीतोपसयक्वेति। द्वन्दूजाः-चातपित्त-ज्वरलक्षणानि-वृ:गा मूच्छा भमो दाइः स्वमनार्शः शिरोरुजा, कणठाडsस्योषो, वमथू रोमछपोंडरनिस्तमः पर्बभूदों बुम्भा च। बातकफज्वर-लक्षणानि-सममिलं पष्षणां भेढ़ो निद्धा, गौरवं, छिरोग्रहः, प्रतिइयायः, कासः, ख्खेद्दाडsप्रव्वरनं संतापो मच्यवेगश्र। पित्तकफज्वरलक्षणानिलिसतित्काडsस्यता, वन्द्रा मोहः कासोऽबचिस्षृषा मुहुद्यांहो, मुहुः शीवंत च। सान्विपातिकज्वरल-क्षणानि-क्षणे दाइः, क्षणे रीतमस्थिसन्धिरिरो रुजा सास्तावे कलुपे रफ़ निर्भुमे चापि लोचने
 मोछः प्रल्यपः कासः :्वासोडरचिर्भुमः परिद़्धा सरस्पर्शा च जिढा कफमिल्रर नफिच्तस्थ हीवने परं स्रसाइन्रता किरसो लोठनं, तुष्णा, निद्दानाशो, हददि ब्यथा स्वेद्-मून-पुरीषाणां चिराद्रान्नम्प्यः कृसात्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठहूजनं कोठानां इयावरक्तानां मण्डलानां दर्रांनं मूकलनं ल्लोतसां पाको गुस्स्वमुदरस्य च। चिरात्पाकश्य दोषाणामिति सब्रिपातज्रराकृतिः ( माग्वर. )
निद़ाने अ्रयोद्रासम्निपातमेदाः-सन्धिकाइन्त-
 कर्णक-सुम्ननेव्र-रक्कर्हावि-प्रलापक-जिद्धकाडभिन्यासा इृति त्रयोददोम्यो च्यांतरिक्जो हरिद्कः इरित संनिपातज्वरः। विधिमेदेन शारीरमानसौ(३) शारीरो ज्वः पून्नं देंहे जायते ततः मनसि मानसो उरःः पूर्व मनसि पश्याइ् देहे जायते इति विशोषः तत्र मनलि बैचिच्यमरतिग्ग्रानिरिति मनस्तापאक्षणं तथैवैन्द्वियाणां वैक्कलं च
सौम्याग्नेयज्वरौ-केबल्बातारख्वः केवलकफारध्रस्तथा वातकफात्मकश्न ज्वरः सौग्रस्बभावः स सौम्यय्येवेनोण्गामिच्छति, ₹ेवल्यपित्चात्मको वातषित्ञात्मकश्य जरर धास्येयः स शीवमिच्चतीति विशोष: बायुः परें योगबाहः सतु संयोगाठुभयार्थकृत् तेजसा युक्तः दाहकृत् सोमसंभ्रयात् र्रातकृष्ण
(चचि. ₹.₹८)
अन्तर्वेंगस्य ज्वरस्य लक्षणानि-अन्तदांछोडधि-

कस्तृष्या, प्रलापः श्यसनें, अ्रमः । सन्न्यस्थिशूलूलस्वेदो, दोपवर्वो विनिम्रहः। बहिर्वेगस्य ज्वरलक्ष-णानि-बाद्यः संतापोडम्यधिकसृत्णादीनां मार्दुंवं सुखसाघ्यल्वं च। शीवपूर्बंज्वरः-लकक्स्थौ ह्लेमानिलाबादौ गीतं जनयतः तयो: प्रश्रान्तयोरन्ते पित्तं दाएं करोतीति रीतपूर्वः। यद़ा लक्र्यं पित्तमादाबतीच दाहं करोति ह्रेम्मानिलनवन्ते रीतं कुरतसदा दाढपूकों ज्नरः । पुतयोज्वर्ययोः दाहपूर्वः कृच्छ्नलाध्यः ( सुउ, ३३.५९—६१)
दोषकालबलाबलाप् पद्यविधजरास्ते च संततः सतवोडन्येघुप्कस्तृतीयक श्रत्थंक्वेति
( मा. ज्चर. ₹१)
प्राकृतवैक्रतज्वरौ-कालस्सभावप्रकुपितो दोणः प्रकृतिरच्यते तज्ञातीयाच दोषादुनूतो ज्वरः प्राक्रत उच्यते। काल्यकृतिमुद्दिएय निर्दिए्टः प्राकृतो ज्वरः बर्षाकाल्रमृतिभूतूने वातेन कृतो ज्जरः प्राकृतः स्याप् (चक.) वर्षासु वातज्ञरः प्राक्रतः शरादि पित्तअ्वरः प्राकृतः बसन्ते च कफुज्वरः प्राकृतः (अरुण.) एअ्योडन्यभ्य ज्ररः बैक्कृो ज्वरो कु:साध्य:, परन्तु बातजन्यः प्रक्कतो अ्ररोडसाध्य पु । साथ्यासाध्यन्रौौ बलबस्बल्पद़ोषेच्वनुपद्रवो जनरः साध्यो, बहुमिर्बिलिभिहेंतुभिर्जाँतो बहुुक्षणः, सीभ्रमिन्द्रियनारानो यो ज्वरः स प्राणान्तकृदसाथ्यभ्न। सम्रलापश्रमश्वासस्तीक्ष्णो वातोत्तरो ज्वरः सम्ताहाबरं हन्ति। पवं पित्तोत्तरो ज्वरः दूशाहाव कफोत्तरश्य द्वादर्शादाव्वरं हन्ति। धातुगतज्वरांः ३) रसगतज्ररक्षणालि-गुरुता, हृद्ययोक्केशः, सदृनं, छर्दि:, अरोचको, दैन्यमिति। २) रक्तलतन्नरक्षणानि-रक्तनिषीवनें, दाहो, मोइश्छर्दनें विभ्रम:, प्रल्याप:, पिकका, तृष्णेति। ३) मांसगतज्वरलक्षणानि-पिण्डिकोदेश्रनं, तृष्गा, सृपमूत्रपुरीषता, ऊभ्माइन्तद्वांहविक्षेपो, ग्लानिरिति। ४) मेदोगतज्वरलक्षणानि-
 मरोचको, गल्लानिरसहिण्णुतेति । ५) अस्थिगत-ज्वरक्षणानि-अस्सां क्रूजनं, श्वासो, बिरेकश्ध्वर्देगर्गत्राणां न्विक्षेपणामिवि। ६) मज्ञागतज्ञरलक्षणानितम:पवेशो, हिक्ष, कासः, रौत्यं, वमिरन्तर्दांहो महाभ्वासो मर्मच्छेद इति। ५) शुकगतज्aर-लक्षणानि-ईोफसः समघधता, गुक्रस्य मोक्ष दृति। सामज्वरलक्षणानि-लालाप्रसेको, हलासो,

हद्याइुुद्धिरोचकतन्द्रा जsल्ल्यमविपाक आस्यवैरस्यं, गुरुगान्रता, क्युनारो बहुमूनलं, सतबधतेति। निरामज्बरलग्रणानि-क्षुत्कामता, गात्राणां लघुवंवं, ज्यरमार्देवं, दोषशवृत्तिरशाह इति । पच्यमानज्बरलक्षणानि-अधिकज्वरवेगस्तृष्णा म्रलापः, घमनं, अमो, मलम्मवृत्तिरकक्हेश इृति। ज्वरमोक्षलक्षणानि-स्येदो, ब्युलं, शिरसः कण र्मुस्सस्य पाक:, क्ष्वधुरन्ललिप्सेति । ज्वर-मुक्तलक्षणानि-दाहः, खेढ़ो, अ्रमस्तृण्णा कम्पविद्भिद्दूसंज्रिता, कृजनमास्यकैगन्ध्र्यमिति । ( माज्वर. ) आगन्तुज्वरः-चतुर्बिघः-अभिघातजोडभियद्धजो डभिचारजोडभिशापजश्र
8) अभिघातजः-सख्बलोष्कराकाष्ष्युप्यरल्नितलद्बिजैस्तद्विधैहैंते गान्रे स ज्रोडभिघातजः स्यात् $L$ प्रायो बायू रकं म्रदूपयन् सन् सब्यथा-
 कामरोकमयकोजैरैभिषकस्य ज्वरो भूत्ताभिषअ्रजश्न ज्वरोडमिष्नजो जेयः । बायु: कामशोकभयाप् कुष्यति विचेत, कोधाव् कुप्यति, भूताभिधद्वा्त् ज्रयो दोपाः कुप्यन्ति। विपचृक्षानिलस्पर्शादभिषक्तस्वाभिषङ़जो ज्वरो भबतीव्येके। सिब्दानामभिचाराभिशापाम्यां सुदुःसछः संनिपातज्नरो भवति; कामज्वरे-ध्यानलिःःवासबाहुल्यमसि, शोकजेबाप्पबाहुल्यम्, भयज्वरे-वासश्रायत्वम्, कोध-जे-बहुसंरम्भोडसि, भूतावेशोऽमानुषं लक्षणम्, विषसंभवे-मूच्च्छामोछ्दमदलग्रातिभूयिप्टतेति विजिधन्बरणुु लक्षणानि अरम्ति (चचि. ३.११४१२४) ज्वरे दोषपपाचनार्थै ज्वररामनार्थं च लह्बनादि कर्वन्यम्। ल ब्नुं स्वेदनंन कालो यवारवस्तिक्तको रसश्रेति ज्वरकराणां दोपाणां पाचनानि स्युः । तानि च यथावस्थं कमशो वा प्रयोक्चच्यानि
(अहचि. १.२१)
-Tजहिरिरस-दु., पारद्योग० हिंगुलाभ्रकगंधक-
युक्तः जरमःः (र. १२.२२)
न्नाशिनी-ब्री.,बसस्पति॰ गुदूची (घ. १.२)
-हन्त्री-बी., वनस्पति० सझिष्धा
(घ. १-१५; रा. ६.96)
-हरगण-प., पश्चाश्नम्महाकषायवर्गेवेक:
( चसू. ४.१६) सारिवाशर्कररापाडमझिकान्दाक्षापील्डपरूपकाभयामल्कबिभीतकानि दरा
(चसू, ४.१६.)

ज्वराहुरा-प., पारदयोग० गन्धकटङ्कणश्रंख्यमस्सिग्रुक्तः ज्वरमः (र. १२.६०-६३)
ज्वरान्तक-प., बनस्पति॰ नेपालनिम्बः
दू० किराबतित्क: (ध. १.३३; रा. ९.५२)
आारग्बः (घ. १.२१९; रा. ९.३३३)
ज्वरारि-पु., वनस्पति॰ गुद्ची (ध. १,१ रा. ३.१) ज्वलद्वौपधि-ब्री; बनस्पति० या रात्रौ ज्वलन्ती हइयते (र. १.११-१४)
ज्वलन-पु., अभ्विः ज्वलति दीप्यति इति 'ख्यलः (चसि. ३.६४ अद्दसू. $9<. \xi_{0}$ )
( ज्वलनी ) बी., वनस्पति॰ गान्धपलाशः (घ. १.६५)
मूर्बो (रा. ₹.१9)
ज्वलनाभ-न., बनस्पति० आलकम् (घ. १-८३)
ज्वलित-पु., अभ्भिः (र. १५.६९)
वि., दीस (र. १५.६९)
जबाला-स्री., अभ्जिज्वाल्य (चचि. ३.२३-२४)
-मालाकुल-वि., ज्वालाम्यापः कोधाभिर्ज्वररूप: (चचि. ३.२३-२४)
-मुखी-वनस्पति० त्री., ज्वाहासमपुर्पी, लाइली (र. २०.२६)
चिन्नकः (र. १२.१२१-२२)
बन्या क्युद्रफला जम्बू: (र. ૪.६७-६く)

## झ

झण्टी-ब्बी., धान्य० (उ) सुसू. ૪६.२१)
झण्डु-पु., कनस्पति॰ स्यूलपुप्या, कडुः कषायो
ज्चरभूत्रहापःः ( रापरि. ५.५२)
हिं.-वालमुरा.
म.-सेंड्र.
गु.-मुखमेल, गलगोटो.
फा.-काजेखहस.

झण्डूक-पु., वनस्पति० झ्गण्ड़: (रापरि. ५..५२; ३४४)
झ़रत्कोष्टी-ब्री., कोषीचिदोपः आसनाद्दिनिर्माणे उययुक्ता कोष्टी (र. ५. ५-६)
-राब्द्दु.पु., ज्वालायाः दाबद्द इ़्व राब्दं, ज्वालायाः पाचकस्य जारानलस्य धा शाव्द; (चइ. ४.२०) सर्झर-न., यटि० खरखरकः (चक.) पन्रगभयनारानार्थ अर्सरपाणिना भवितव्यम् (चचि. २₹.२५०) झनझणायमानं लोहमयं करकाकारम् (इन्दु) असंड. २२)
झर्झ़रीकृत-वि., रैपत्पिएम् (र. ५.२४०)
झणा-ही., बनस्पति० गाब्नेखी (घ.१.२८૪)
झिञ्द्ड़णी-ब्री., बनस्पति० जिझिनी ( घ. ३.२२)
झिक्सिरीटा-ब्री., वनस्पति० कण्टफली, पीतपुण्या च, गुणाः-कटुका, कषाया, शीता, घृष्या, संतर्पणी, बल्या, महिपीतृक्षवर्थिन्यतिसारजिष्
(रा. ૪.२८.५३)

झिण्टि-बी., धान्य० इ्यामाकसहर्री कषायमधुरातल सीतत्वादिगुणा (चसू. २७.9८)
झिणिटका-ब्री., बनस्पति०, गुणाः-कटुका, तिक्ता, वातकफझी, द्न्तामयगूलयोफकासत्वयदोपविनागिली च (रा. 90.8२9 9. १.२6く ) -
झिण्टी-व्री., बनस्पति० कुरण्ट:
(घ. १.२७८ रा. १०.४१९)

झिरिप्रिका-ब्बी., वनस्पति० कुदुम्बिनी

> (रा. परि. ५.२१)

झुुन्बु-पु., वनस्पति० द्नुन्युरकः (अहस्, ६.३४)
ऐेण्ड्रक-पु., वनस्पति० झण्डुः ( रा. परि. ५.५२)

# आयुर्वेद्रीय - राब्द़कोरा: 

## ट

[ $\left.{ }^{\text {z/ }}\right]$
[ हЕण]

टक-पु., वनस्पति॰ नीलकपित्यक:
(घ. 4.११ रा, ११.8)
राजाम्र: (घ. ५.११)
क्षार०, टंकणः (र. ५.२१)
न., वनस्पति० कपित्थभेदः, नीलकपित्यवृक्षः ( सुसू. ૪६,१९२)
काइमीरप्रसिद्ध फलम् ( चस्. २८.१२६)
(र. २०.૪१-૪२)
-मसित-न., कपालमृष्टं शुछं, टन्कण् (र. १६.११८)
टङ्रण-पु., भैषज्य० टंकणक्षारः (Ч. २.२२)
श्षेतटक्षणम् (ध. २.२२. रा. ६.३१)
सौभाग्यम् (र. २०.२१)
-क्षार-पु., भैषज्य० टद्रणः (ध. २.२२) गुणाः-कटु-
रुण्णः, पित्तकरो, दीपनः, कफवातह्रः, स्थावरविष-
कासध्वासहृध्य।
हि. - सुहागा.
म. टांकणसार.
गु. -टंकणपाढियो.
बं. सौहागा.
ता.-एलिगारम्.
फा.-तीगार.
टिण्टिकेर-न., बनस्पति० करीरफलम्
(चक. चचि. १४.१०)
टिण्टुक-पुं., वनस्पति॰ स्योनाक:, टिण्टुकस्य मूलं म्राद्यम् (ध. १.११५) दशामूलेप्वेकम् ( सुस्. ₹८.६८-६९) गुणाः-तिक्तः, रीतलः, पित्त श्लेप्मवातमो बस्तिरोगाडsमवातातीसारकासारचिसंनिपातज्वरमश्न तत्फलगुणाः-कटुल्वणाक्बमुष्ण लघु, बीपने, पाचने, हृघं, रचिकृत्, कफबातहरम्
(घ. १.११५ रा. «.9४૪-૪५)
हिं. - सोनापाठा.
म.- ैैंड्रु, खारासिंगा.
गु.-अरल
ब., सोनागाछ.
ता.-पन.

टीका-ब्री., व्यास्यानरूपा बृत्तिः (र. २०.२२२)
टुण्टुक-न., वनस्पति० टिण्टुकः ( वचि. २३.७०) ( सुचि. ३१.५)
टेण्दूक-पु., बनस्पति० पृथुधिम्ब: (रा. ९.१४१)

## ड

डद्ररी-बी., बनस्पति० (घ. १.१८१) ग्र्युसभेक्; (ध. १.१८१) गुणाः-कीतला, रुख्या, दाहपित्तासद़ोपजिन्, झोषह्तन्पर्पणी, गौल्या, जाङ्यहा, मूग्ररोधनुत्; वालं डार्नरिके फलं सुमधुरं शीतं रुचिकरं संतर्पणं पुध्रिद्द बल्यं बीयोन्मेयकरं पित्तापहं तृण्गादाहनिबहीण आन्तिश्रमघंसनं तद्वेष पक्षं मधुरं गुरु तृद्दाहरकझम् (रा. १.२६८)
डमरका स्ययन्न्र-न., यद्र० यन्रस्वाधस्तादृम्मिः कार्यः, प्तयक्रं उमरकाल्यं पारद्भस्मकर्मण्युपयुज्यते; पकस्यां रसयुक्कायां स्थाल्यामन्यां न्युक्जां स्थार्ली स्थापयित्वा वन्मुखसंधिं निरुण्य यज्ञायते तब्
(र. «.पе)
डम्बरिन्-त्री., वि., स्तन्धाक्षावलोकी, संरम्भवान् (चक.) डम्बरी कुपितोच्छ्ध्रासः प्रत्याख्येयो विजानता (चइ. ६.१९)
ठग्बरः संरम्भो गुरुस्तिमिताक्षत्वं वा, तद्वान् उम्बरी डह्बण-पु., समस्नजपदवविलकलले श्रीभादा़कदेशे नगरीवरमधुरासमीपेड कोलानामकं बैद्यम्थानमन्ति, यन्न सौरवंशजा बाह्वणाः समस्तमूपतिमान्या $s$ भिनीकुमारसमानाः पार्वणचन्द्रुचिरयरा:प्रसाधितदिजण्डला वैथा अभूवन्; तदन्बये गोबिन्दनामा चिकिस्सकशिरोमणिरभूत्। तत्त्वतुत्रो भिषक्शिरोमुकुटमणिर्जयपालः संजातः । तत्तनयश्र समस्तशाखार्थतत्वश्नो भरतपालः संजातः; तत्पुत्रः स्वकुलनभस्तलचन्द्रमा विवेकवृहस्पतिः श्रीसहुपालदेवनृपतिवद्धभः श्रीढहुणः समभूत्, तेन श्रीजेजटं टीकाकारं भीगयदासभास्करौ च पझिकाकारौ। श्रीमाधवश्नद्मदेवाद़ीन् टिप्पनकारांश्रोपजीव्याडsयु-
३५८ [ डाद्नरी] आयुर्वेदीयीय-शान्दकोशः [ ठेकीयन्न्र]

बैंक्रास्रुुधुतन्याब्यानाय निबन्धसंम्रःः कियते
( सुसू. 9.9)
डादरी-स्री., वनस्पति० उद्ररी (घ. १.१८१)
डिणिडमाणनक-पु., प्रतुद्र्रक्ष० डिण्डिमोल्कटख्वनि:

डिणिडमानक-पु., प्रतुद्पक्षि० डिण्डिमबनुत्करखर्वनि:
(चसू. २५.4.9)
द. ' डिणिड्रमाणनक'.
डिण्डीरमोद्क-न., बनस्पति० गुझनम्
(घ. ४.३७ रा. 6.44 )
ड्रडुरक-पु., शाक० पन्राणि श्राकर्वेनोपयुज्यन्ते, तदुगणा:स्वानुः, सक्षारो, अवणानुरसः, स्वादुपाकः, सीतो, सर्षः, सरो, वातलो, नातिपित्तल:, कफम:


डुण्डुक-पु., वनस्पति॰ टिण्डुकः (इन्दु ) असंड, २२ )
डोरली-ब्बी., बनस्पति० घृहती (रा. ४.१२१)

## ढ

ढालन-न., पक्षेपणम्, विद्युतदव्ये निक्षेपणम् (र. २.१६.६.६е)
ढेकीयन्त्र-न., स्थापितौषधिगुक्तपारदस्य घटस गलादघः स्थच्चिने वंशनालं प्रक्षिप्य तदेब तलस्थितजलगार्मे परस्परसंपुटितकांस्यपान्रद्रयमच्ये प्रवेशयेयेयेन वह्नितापितघटादुरिथितः पारदो बंशानाबद्दारा कांस्यपात्नस्थे जले पर्तात, ठेकीयन्क्रापरपर्यायम्
(र. s.,96-१९)

# आयुर्वेढ़ीय - इाब्द़कोइः 

## ก

[ बकारी ]
[ तगर ]

तकारी-ब्री., वनस्पति० अश्सिमन्यः वृहत्पःमूलेपेका
( असंड. १)
तक्र-न., आहारद्वव्य० दुग्धविक्कितः, मधितं दधि तक्रमिल्युच्यते। तद्विविधम्-सजलं निर्जलं च। पुनश्य सजलं द्विविधं ससेनें निःखोंदं च। तन्र निर्जलं तक्र ससरं घोलमिर्युच्यते। असरोद़कंतु मथितमिर्युज्यते । दधिचतुर्थंशजलं सामान्यतस्तक्रमिन्युर्यते। अर्षधारिक मथिंत दश्युदुश्विदिस्युच्यते। मधितं दृि सारहीन छहिचकानाम्ना ग्रसिन्द्धम्। तक्रसामान्यगुणाः-कपायाम्बं, स्तादु, स्वादुपाकमुष्गं, लघु, पध्यं, द़ीपनं, पीणनं, बृष्यं, संग्राहि, स्तादुविपाकित्वान च पित्तप्रकोपणं कषायोप्णविकाशित्वाद्वक्षत्वाच कफे हितं वाते स्वाद्वम्लसान्द्रत्वाद्धितकरं, ग्रद्वणीदूषिणां तंक दीपनग्राहिलाधवाद्दिरोषतः पध्यम् (चचि. १५.११८-११९) झोफोदराशोंमून्रग्रद्धालचिप्डी६गुल्मधृतब्यापदूरपाण्डुरोगादींश्र जयेत्। (चसू. २6.2२3) सद्यस्क तकमबिदाद्रि। (अह्टस $4 . ३ ३-३ x)$ (अहुचि. $90.5-4$; भा.र.) आमं तक्रं कोंहे कर्ष हृन्ति कण्टे तु कमें करोति, पीनसशासकासादौं सिद्धमेव तकमुपयोजयेत्। (असंसू. ७) मन्द्जातं वक्फ मरुकोपि रक्षाभिष्यन्द्धि दुर्जरम्, तदेवातिजातं भृशाम्लौध्य्यतैव्क्षण्यात्परं पित्तकरम् (अरु. अढस्. प.३₹) घोलं नु दघिगुणमेव ( उ. सुसू. 84. 64 ) उदऩश्विकफक्कृद्यल्यमामझं च, चच्चिका लघ्वी पित्तश्रमतृपाहरा। समुद्रुतघूतं तकं ल्यु विशोषतः पच्यं च। स्तोकोद्दुतथृतम र्थाद़ीघत्ससेंह्ं गुरु चृष्यं कफापहम्। अनुद्धवघृतं तक्र सान्ग्र गुर पुप्टिपदे कफम्रदं च, (भाग्र.) शीतकाले अश्विमान्वे अरुचौ स्रोतसां रोधे वातामयेनु च तक्रममृतोपमं स्याव् (भाप्र;) तथैव कफोशथथानु रोगेपु कोप्रस्यबातस्य हुप्यां प्रशस्यते ( बुसू. 4.46 ) तकनिवेधः-क्षते टुर्वले मूरच्छांभ्रमदाहेपु रकपैच्तिके रोगे तथैवोण्णकाले तईं न द्याव् ( युसू. ४५.८६)

हि..-छाद, मठ्ठा.
बं.-घोल.
म. -ताक.
ग. 一छारा.
-कृर्चिका-स्री., तकविकृति० विनटं घनावयवं तक्रम् ; गुणा:-भ्राद्दिणी, वातला, रूक्षा, दुर्जरा च (सुसू. ४५.९०)
-जन्म-न., दृधि दुरधविकृति० तकस्प जन्म यस्माप्त् तकान्म; दृधि (ध. ६.१८८)
-यिणडक-पु., तक्रजघनभागः (चक. चचि, १४.३) तकर्कार्शकाया प्व मुतद्वनो घनो भागो, विशदो, गुरु, स्श्षो, गाही च (चसू, २७. २३६)
-अक्षा-खी., वनस्पति० तक्राह्वा (रापरि. ૪.२९) तकाभ्यास-पु., उपक्रम० तक्रस्य सतवं सेवनम् (चसू. २५.४०)
तक्काम्ल(यूप)-चु., कृतान्न० तक्रेण क्रियते योडम्लयूप: सः, तद्नुणाः-पित्तकृत्, विपरकम्रदूपणश्व ( सुसू. ૪६.३66) तक्रारिए्-पु. न., आसुत० यमान्यामलकहीरीतकीमरिचानां प्रत्येक पलन्र्यं गृहीत्ता पश्रलनणानि च पलांशानि समादाय एकत्र चूर्णयेत्। तन्र तक्राउकेन योजितं तकारिंट्ट सम्पद्यते। इदं तक्रारिष्टं द़ीपने ग्रह्रप्यां विदोपतो लाभकरं शोथगुल्मार्शःक्रिमिमेऐोदरापहल्ब (चचि. १५.१२१-१२२)
तक्राह्ना-ब्री., चनस्पति० कटुः क्रमिम्नी घ्रणनिर्मूलयित्री (रापरि. ४.२s) दू० 'तकभक्षा'.
तक्षक-पु., सर्प० अस्य विषं घोरे प्राणहरं च
(चचि. २३.१9४-१९५)

तक्ष्षण-न., कृरीकरणम्, तनुकरणम् (असंचि. १०)
तगर-प., वनस्पति० मदुनः (घ., १.६८) शीतप्रशामने एकं दृ्यम् (चसू. ४.१७; ) तद्गुणाःकषायः ( घ. ) तिक्कः (रा.) उप्णः (घ.) रीत्त
（रा．）स्निग्धसिद्रोषघः，हक्र्रीर्षविषदोषथ्नो भूतापस्मारनाशानः（ध，）भूतोन्मादझः（रा．）
हिं．—तगर．
म．－तरा．
गु．－तगर．
बं．—टगर．
तडाग－पु．，जलाराय०（चक，चसू．२७．२१४）
（सुसू．४५．૪）
तडिद्रुण－पु．，विद्युल्धता（सुड．৮．१९－२०）
तण्डूल－पु．，आद्वार्तव्य० धान्यादिसारः（चसू．५．९）
पु．，वनस्पति० तण्डुलीयकः（घ．४．११६）
न．，वनस्पति० बिसम्（ध．४．१६१）
मीहि：（र．२०．१९くー९९）
तदुणाः－नवस्तण्डुलः सुदुर्जरः स्वादुरसो बृंदणश्र；
पुराणस्तण्डुलः सन्धानक्कन्मेहहरश्र्व
（सुसू．૪६．४१६－૪१७）
प्रमाण० अप्टौ रक्ताः सर्षणाः（चक．१२．८6）
＇अह्टौौ ते सर्षपा रकास्तण्डुलः＇
（ तण्डुली ）－ब्री．，वनस्पति० राशाण्डुली
（रापरि．७．१०३）
यवतिक्ता（घ．१．२५६）（रा．३．३८१）
विउजम्（ध．२．११）
क्रण्डन－न．，तण्डुलगुण्डनम्（ ड．सुसू．१३．२२）
－नामन्－पु．，वनस्पति० तण्डुलीयक：
（रा． 4.964 ）
तण्डुलाम्बु－न．，तण्डुलधावनाम्बु（चक．）अन्ये तु तण्डुलाद् द्विगुणमक्लं लण्डुलेन समं चिरं स्थितं तत्तण्डुलाम्बु बद़न्ति＂（चक）（चचि．१५． १२९－३०）प्रक्षालितं तण्डुलोदकम्
（मुचि．३४．११）
तण्डुलिन्－पु．，वनस्पति० तण्डुलीयक：
（रा．५．१०४ ध．ช．११६）
तण्डुलीय－पु．，वनस्पति० तण्डुलीयकः पन्रशाकम्
(घ. ४.9१६ रा. ५.१6૪)

मेघनाद़：（र．र．६૪－६५）गुणा：－लघुर्मधुरः， शीतो，रूक्षो，दीपनो，रु्यो，मधुरः，पथ्यः， वित्तकफास्रजिद्दिषरक्तपित्तदाद्द्नः
हिं．－चौलाई．
म．－तांडुळजा．
गु．－तांदळजानी भाजी．

बं．－－कांटा नटिया．
त．－मुष्टुक्विरइ．
फा．－सफेदमर्ज．
－दल－न．，वनस्पति० गुणाः－हिमे，आाहकं，रुचिद्यायि
अर्शः पित्तरक्कविषकासविनाशि，दाहशोषशमनं，
मधुरविपाकम्（रा．परि．५．८३ ）
तण्ड्रुकीयक－पु．，बनसपति० तण्डुलीयः
（चसू．२6．९५）（ सुसू．४६．२५६）
（तण्डुलीयका）－ली．，वनस्पति० विधझम（रा．६．१५）
－मूल－न．，मूषकविषे एत्तस्सिद्धघंत पाने हितम्
（असंड．४६）
तण्डुल्रीयकादिवर्ग－पु．，तण्डुलीयकोपोदिकाडश्रबलाचि－
ह्रीपाल््⿱्यावास्तूकभ्रभुतीनि；तेषां सामान्यगुणा：－
सृष्टमूत्रपुरीषाणि सक्षारमधुराणि च，मन्द्ववातकफा－
न्याहु：रक्षपित्तहराणि च（सुसू．४६，२५६－५५）
तण्डुलोदक－न．，तणडुलधाबनोदकम्（चचि．१९．49）
तण्डुलाड्विगुणँमक्लं तण्डुलेन समं चिरं स्थितं
तत्तण्डुलाम्बु बद़न्ति（चचि，१५．१२०）
गुणाः－संग्राहि，तणड्डुलाम्बु स्यात्कषायं मधुरं ल्बु
विधदाहतृषाच्छार्दिपित्ततापचिनाशनम्（ भाप्र，）
＂जलमश्रुणं द़्च्वा पलं कणिडततण्डुलाव् ।
आवर्वििवा ततो देयं तण्डुलोदककर्मणि ॥＂
तण्डुलोद्धव－न．，बनस्पति० पलाशगन्धा
(घ. २.५८) (रा. ६.८८)
（ तण्डुली ）－बीज－पु．，वनस्पति० तण्डुलीयक：
（ध．૪．११६）
तत्कर－पु．，वनस्पति० रसैरण्डः，गुणाः－ल्युः श्वयथु－
पचनः，शान्तिरक्रार्तिपाण्डुभ्रान्तिश्वासज्वरकफछरो－
sरोचकझः（ रा．१．૪，૪6）
तत्त्व－न．，यथाँ्थ，ताच्विकम्，वास्तविकम्
（चशा．१．५५）
निर्णयः（चवि．८．३३）
－वतुर्निंशति－ब्री．，सांख्यदर्रानोक्तो ठ्यक्ताsब्यक－ प्रकेतेः प्रपद्व：अध्यक्तमहदह हारा एकादरोन्द्नियाणि पश्रतन्मान्नाणि पश्चभूतानीति चतुर्विशातिः। एषा ररीराधिष्ठानमूवानां जडतच्वानां चतुर्विशाति：
（सुशा．१．४）
चरकमतानुसारेण तु उदासीनं पुरुषमन्यक्तायामेव
प्रक्टतौ प्रक्षिप्य अब्यक्कराब्देनैव गृहीतः
（चक्र．चशा．१．१७）
तत्त्वतः－अव्य० परमार्थतः（ड，सुचि，३૪，२२）

तत्वाधिगतशास्त्रार्थ-वि., यथाबद़धीतशाख्रो यथावज्ञाततद्धर्ध, वैद्युगेणेखेक: (सुसू. २४.१९-२०) तदर्धकारिन्-वि., विपरीतार्थकारी, ब्याधिम्रशमस्वसूपं कार्य करोति इति (चवि, २.१३)
तदात्वसुखसंबक्त-वि., त्काब्युखफल: (योषिदादाहारादि: ) (असंसू. ३.८4)
तद्रूप्य-न., आाहरनद्य० दधि.
(रा. १५.२₹५; घ. ६.१८८)
तद्विद्य-वि., तजज्ञः ( ( ुसू. ૪.६)
-चृत्त-वि., तद्वियः; अन्र वैदः कैद्यल्य बृत्तिः चरितार्थसाधनं ं्यकसायो वा यस्य स तद्विघचृतृत्र: शिष्यः
(चवि. ८., )
-संभाषा-त्री., तच्छास्त्राथ्यायिना सह संभाषणम्
(चवि. ८.६)
तनिक-न., शाक० (असंसू. 6.9२४-2६)
तनु-वि., खच्छमम (चक. चनि. २२,२६)
क्रशम् ( चचि. ५.४)
सूक्षम् ( सुछ. ६०.9१)
अच्छम् (ร. सुसू. १४.२१)
विरलम् ( युज, ४.૪)
द्रवम् (चचि. १८,८५)
अघनम् (सुचि. १०.9१)
बी., शरीरम् ( कुचि. २७.३)
( तन्दी )-ब्री., बनस्पति॰ शालिपणीं (रा. ४.११४) पृक्षिपर्णों-(घ. १.९१)
हिन्दुपन्री-(ฯ. २.३८)
-द्रीर-पु., बनस्पति० आम्रातकः (ध. ५.१२)
-चछ्छाय-पु., वनस्वति० जालबर्ब्र्रः। गुणा:-कषाय: उष्णो, रुक्षः, कफहृद्याहकारको वातामयविनाशकृत (रापरि, ८.१४)
-न्र-न., कमचम् ( उ. ) तनुं श्रायते रिपुकृत्रह्इारादितित तनुर्रन् ( सुक. १.५५)
त्व-न., लक्षण० अस्थूलत्वम् ( चसू. १₹.३५)
-खचा-ब्री., बनस्पति० अम्रिमन्य:
(घ. १.११०; रा. ९.१३е)
नेत्र-न., परिव० बस्तिनेन्नदोषः, अनेन क्षोमो भबति (चसि. ५.४-५)
-बीज-पु., बनस्पति० बदरः
(रा. ११.१६० ; घ. ५.९६)
-मार्दव-न., ारीरस्टदुल्वम् (अहसू. ११.३)
आ. को. सं. $\gamma \xi$
-राग-वि., खक्षण० ईवह्छोहितमल्परागं वा (नयनम्)
( मुउ. १९.६.६)
-रह्-न., रोम, लोम, केराः (अहस. २९.८)
-वर्न-न., सूक्ष्मवस्घम् ( (.) गुचि. ३२.१२)
तन्तु-पु., सूत्रम् ( अहसू. 6.६)
तन्तुक-पु.. मण्डलीति सर्ष०० ( सुक. ४.३૪-२)
तन्न्र-न., शास्बम् (अहस्. १.४); तन्ब्रमितरेतराभिसम्बद्दस्य अथंलमृहृस्योपदेशः शास्खम् (चवि. ८.३७)
आयुर्वेंद ( चसू, ३०.३१)
चिकिस्सान्तभूतं कर्म, उपक्रमः ( चस्. २४.४०)
ग्रायते शारीरमनेन इृति तन्ग्रम, शाख्शचिकिस्मा च
(उ. सुउ. ६५.9)
शारीरम् (चसू. १२.८ )
(तन्त्री )-ब्री., वनस्वति॰ गुद्रनी (कासं जातिसून्तीय)
-कर्तु-वि., शाघ्रारः (चस्. २६.३७)
-प्रयोग-पु.,तंज्रं इरीरं, तस परिपालनार्थ सदृ-
त्तोक्तः प्रयोगः (चनि, ५.૪ )
-भूपण-वि., शाम्याल््कारमूतः (मुसू, ३.४२)
-यन्न-न., शरारस्य यन्न्रं सिरास्ताखादिस्पं, तच तन्त्रयन्ग्रम् ( चइ. १२.४૪)
-युक्ति-बी., तन्न्रस्याबीतभाख्खय युक्तिर्योंजना। योजना द्विविधा-धाक्ययोजना योगोढेशननिर्देशाया, अर्थेयोजना अधिकरणपदार्थाद्यः (उ सुड. ६५.9) अर्थुक्तितः (गुड. Ү१.६-७) नामानि-अधिकरणादीनि द्वान्रिंशत् तन्त्रुयुक्तिनामानि कीर्वितानि-अधिकरणम्; योगः; पदार्थः; हेतखर्थं; उदेशःः निदेदेशः; उपदेशः; अपदेशः; प्रदेशः; अतिदेशशः; अपवर्जः; वाक्यदोणः; अर्थापत्तिः विपर्ययः; पससह्नः; एकान्तः; अनेकान्तः; पूर्वव्ध: निर्णयः; अनुमतम् ; विधानम्; अनागतावेक्षगम्; अतिक्रान्तावेक्षणम्: संरायः; य्याख्यानम्; स्वसंज्ञा; निर्वचनम्; निदर्रोंनम्; नियोगः; विकल्प:; समुच्चयः; उह्यम् (सुउ. ६५.३)
-युक्किम्रयोजन-न., वाक्ययोजनम्, अर्थयोजनं च द्विबिधे तन्ग्रयुत्तीनां प्रयोजनम्, असद्वादिम्युक्रु वाक्यानां प्रतिकेधः, स्ववाक्यसिद्दि:, अन्यक्जलीनाडनिर्मलेलोक्कानामर्थानां प्रसादनं तन्त्रयुत्तितो भवति ( युड. ६५. ४-५-६)
-युक्त्यध्याय-पु., परिन० अध्यायसंज्ञािशोषः.
( सु. ६५.१)

तन्त्रक-वि., प्रेखं धारकं च (चवि. ८.११९)
( तन्त्रिका-)-ली., वनस्पति० गुडूची (ध. १.३)
-कर्णरोग-' ककशा हढा च तन्त्रीवत् पाही वातेन तन्त्रिका' ( असंड, २१)
तन्त्रानुशीलन-न., सतर्ते शास्राभ्यास: (असंसू. २२.२२)
तन्त्वाकृति-वि., ( किमिः) तन्तुरिव दीर्घसून्राकृति: (चबि, ज.१२)
तन्दुल-पु., शाक॰ तण्डुलीयः (र. १२.9०१-१०₹) तन्दुलाम्बु-न., तण्दुलधाबनोददकम् ( असंशा. ४.५) तन्दुल्रीयक-पु., वनस्पति० तण्दुलीयक:
(र. २६.१२)
तन्द्रा-खी.,-रोग० रसग्रद्दोघजव्रिकारः
(चसू. २८.9) बिंशतिश्रेप्मविकारेप्नेक:
(चस् . 20.76 ) वैकारिकी तमोवातककात् तन्द्रा

कफो ह्वर्यं मसबस्कम्ब हृद्याश्रयान् ज्ञानादीन् समाबृणोति तद़ा तन्द्रोपज्ञायते। तलक्षणम्-हद़ये व्याकुलीभावो, वाक्चेछेन्न्नियेणु गौरबं मनोनुर्ब्बप्रसाद्रेंति (चसि. २.२.१-२४) इन्द्द्रियांथप्बसंप्राहिः अग्रह्रणं गौरवं ज़म्भणं क्रमः
( सुशा. ४. ४\%)
लक्षण० ( सु. उ. ३र.३५)
 तन्द्रायां तु प्रबोधितो एपि क्वाम्यति
निद्दाभेद्: (उ, गुसू. ४५.२)
आलग्यम् ( मुसू. ३.44)
-कृत्-ली., बनस्पति० चिजया, भझा (प. १.१३०)
 (चशा, ८,२१)
तन्द्रि-बी., लक्षण० तन्द्रा (सुज. ४४.99)
तन्द्रिक-पु., रोग० सब्रिपातडबरभेदः (मा. १\%) लक्ष्षणानि-प्रभूता तन्द्रार्विंज्बरकफपिपासाकुलतरो अवेच्छयामा जिद्धा पृथुल्कठिना कण्टकन्रना । अतीमारश्वासक्रमधुपरिवापश्रतिरजो। मृरां कण्ठे जाखंयं शयनमनिरां तन्द्रिकनाद्रे । बस्य मर्याद़ा पज्ञर्विंशतिः वासराः। साध्योडयं ज्वरः (मा. १४) तन्द्री-खी., रोग० तन्द्रा (चसू. १३.५९) तन्मयत्च-न., वद्वात्मकल्वम् ( भुशा. १.9०)
तन्मात्र-न., अनुन्दतस्वरूपं रा््दादि एव तन्मात्रसंज्ञम्, तामसाहंकाराव् शब्दृतन्मात्राद्पिंघकं जायते।

सब्दृतन्मांत्र, स्पर्शातन्मान्रं, रूपतन्मांच्र, रसतन्मांत्रं, गंधतन्मान्रं चेति पंचतम्मान्राणि। शाब्द्तन्माग्रादि पंचक्य आकाशादी़नि महाभूतानि संजातानि
( सुशा. १०.४)
तपन-पु., बनस्पति० अभिमन्थः (रा. ऽ.१३८)
शुकार्कः (रा. १०.२२.)
भलावकः (घ, ३.१४३)
-तनुनष्टा-ल्री., बनस्पंति० रामी (रा. ८.२५२) तपनीय-न., लोहित्युर्ण्णम् (चसू. २४.२२)

धान्य्य० आल्रिक्रकाराणामन्यतमः (चसू. २6,9)
सनिज० सुउर्णम् (घ. ६.२)
तपनीयक-न., खनिज़० सुर्वण्णम्
(ध. ६.२. रा. १३.१)
तपनेप्ट-न., खनिज० ताम्नम् (रा. १३.११)
तपस्-पु., कालविभाग० (असंड, そऽ) माघमासः
(चचि. १ (२)११)

तपति संतापर्यति ररीराढ़ कृच्छून्नताद्विना इ़ति तपः
(उ. सुड. ६०. २०)
( तपः)-पर-पु., तसस्वी, यश्न निशिष्टतपःः्रभावेण मरणं निवारयति (सुस्. २८.५)
(तवो)-धना-स्री., चनस्पति० श्रावणी, सुण्डिका
(ब. १.१५ड)
निघाशन-बि., तपोचिझोपजीवी ( असुरः)
(चचि. ३.१६)
( तपश् )-चक्षुस्-वि, तपसा म्रारं चधुर्थस्य स:
(मुझा 40 ) अन्र हहुणटीकानुसारेण तपभ्वाधुरिति कर्मधारयत्वेन चिगृहीतः, तेन तपांस्सि पव चक्षुंयि हत्येन प्रामोति इूल्यनुसन्धेयम्
तपस्य-पु., कालविभाग० फाल्गुनमास:
(चचि. १ (२) ११)

दुसन: (ง, ₹.६૪)
( वपस्वि) -पत्र-पु., उनस्पति॰ द्मनः
(घ. ₹.६४रा. १०.१२०) ( तपस्तिनी ) -की., बनस्पति० जटामांसी (ध. ३.४५) तत्त-वि., संतक्तम् ( सस . ४५.१२)
-खल्श-पु., यन्त्र॰ नवाष्मुलो दीर्वः निम्नत्ये च पड कुलः। मर्दकोडश्रा हुलः लोहमयः खल्वः 1 खल्वाकृतिं
 पार्ष्व अं्तिक्रया धमेत। औौषं च मर्द़ेयेत्। अयं तसखल्व:
(र. १.く८.90)
-रूपक-न., खनिज०० रैध्यम् (घ. ६.५)
-लोमशा-न., लनिज॰ कासीसम् (घ. ३.१२₹) तप्ताम्बुप्रविलायित-वि., उण्णाग्रुकुग्मीबाप्पेण दनीकृतम् ( हे. अहस्. २×.4)
तत्तायःिण्ड-पु., तसलोछपिण्डः, जटल्यापत्ती जले निर्थापणांख्य ततायोलोहृपिण्ड उपदिए:
( गस्. ४५.१२)
तमक-पु., रोग० धासभेदः (चसू. १७.9०9)
न., बनस्यति० तामलर्की, भूधाग्री (ध. ३.८४)
-शवास-पु., रोग० संप्रासिः ख्वरूपं च-यद़ा वागु: प्रतिलोमं सोतांसि प्रतिपयते तदा स वायु: ह्हैव्माणं समुद्रोर्य गीवां श्रिरम संगृळ्य पीनसं करोनि, पश्यान् हेक्रम्मणानृतः कण्टे घुरुखराब्दं करोति, प्राणाधिप्रनह्द्वयपप्रपीउकं भ्वासं च करोति, तेन ध्वासवेगोन तमसि प्रविशतीवेति निश्रेशो भबतीति। अमुच्यमानेन कफे,नातीश दु:खितो भवति: तस्सैय ※ेम्मणो बिमोक्षान्ते मुहूँत मुखं प्रामोदीति; बातकफारघ्ध्वाहुण्णमभिनन्द्रति ।
 मुखम्रययो जायते । असौ तमकभासी उच्हिताभः स्विय्यता बल्खरेनोपलक्षितः। भृ्रामर्तिमान् बिशुफ्कासो मुचः:्वासो दइयते। मुहुर्गाह्ठस्येवालिलगान्रे चाल्यते; मेधाम्नुरीतम्रार्वतैः ह्रुप्मलैझ्य श्वासो विघर्धते। इल्येंबं ख्वस्पस्तमकक्षासः प्रायो याप्य पुन। नवोश्यितेक्षव् कचिन् साच्यो भवति। स प्च ज्नरमुर्छापररीतः म्रतमक इंति संज़ां लभते (चचि, $96.44-\xi$ ) तमस्-न., म्कहृतंखितुणेण्वेकरुणः। अंय विशाद़ात्मको लियमनकरों गुर्त्र्वरणकः ( मुझा. १.३)
मरणम् (चइ. १२.र८)
'तमोडन्यम्' इल्यल्यन मरणसूपं तमः इ्लर्यी इति (चक;)
अन्धकारः ( चचि. १५.६४)
मानसदोण० ( चसू. १.५०)
अरीनिवातबिकर्रोरेख्येकः (चस्, २०.99)
रस पर्दा़ापनरंगे वेक: ( नस् . २८.) मूच्छां
(चस्. २४.३е)
नेत्ररोग० (चचि, १०.१२०)
जरों मांहर्च्रृत्वार त्रम इर्युच्यते ( चचि.३.११) तमोगुणो मांहाबिस्तस्पस्त्रुणुणेण्येकः (चसू. . ८.५)
(तमः)-प्रवेशा-पु., लक्षण० ज्ञानाभाइः, नि:संज्ता
(चचि. १०.३)
रोग० चत्वार्रिंशतिक्तविकारेज्ञेकः (चसू. २०.१४)
कुपितरकस्य विकारः ( कासू. २७.६२—६५)
-प्रवेरान-न., उक्षण० अन्बकारदर्रोनम्

> (ड. सुउ. ₹९.,<c )
(तमो)-गृह-न., गुन्यग्रुम् ( चनि. ८.२०)
-दर्रान-न्त., लक्षण० अन्धक्रारद्रानम्
(मसू. २४.s)
-भवा-ख्री.,तमोगुणोंद्रेकेण समागता निद्रा
(असंसू. S.ईく)
-भूत-वि., तमःलघंश ' वमोगूते ' इति अन्र भूतशब्द़ उपजायते ( उ. सुउ. 6.9६)
-वृद्धि-त्री., लक्षण० पुनः पुनस्तमोदर्रीनम्

> ( ड. सुक. ८.११४)

तमाल-पु., वनस्पति० नापिच्छः तापिन्म्सो बेल्यप्यस्य नामास्ति (रापरि. ९.१५)
फलमस्य साम्ल्मधुरुम , तद्रुणा :-मधुरं झ्ञिशिरं गुरु बल्यं बृप्यं तृषादादश्रमभ्रान्तिदूं कफपित्तहरं च ( रापरि. ९.१६)
हिं.-तमाल.
म.-झारम्नी.
बं.-त्तमाल.
ता.-चितकामारक.
वरुण: ( य. ५..११९)
मूधात्री (ध. ३.८४)
तमालपन्रम् (रा. ६.८०)
-पत्र-न., बनस्पति॰ तद्रुणाः-यबु, निक्वोषां, कफबातविषापहमशोहद्धासारोचकापहं मुखमसकसोधनं यस्तिकण्डूलिद्वापघ्रम्
(ध. २.५२; रा, ६.৮८)

तमालक-पु., चनस्पति० तमाए: (रा, ८.१५) न० 'तमाल'
तमाछपन्र (घ, २.५२; रा. ६.८०) ( वमाएक्का )-बाई., वनस्पति० वारी (रा. परि. ३.३७) द़० 'तमाही' भूधात्री (ष. ३.८૪; रा. ५.१४૪) तमालिनी-ब्री., बनस्पति० तामलकी, भूधान्री (घ. ३.८૪)
तमालिका-भूधात्रो (घ. ३.८૪) (रा, ५.१४૪) (तमाली)-ब्री., बनस्पति० ताली (रा. परि. ३.३७)

तरक्षु-पु., प्राणि० प्रसहजातीयमूगादननब्याघ:
(चसू. २७.२३)
मृगशात्रु: (सुसू. ४६.७२) अस्य पित्तं विषहरम्
(असंसू. द.२२)
位. —तरखू.
म.-तरस.
बं.-नेकड्रिया बाघ.
ता.-ककितैप्पुली.
गूनालः (घ. ६.४४१)
-मुख-न., स्वस्तिकयन्त्र० तरक्षुमुखेन सहरां भुखं मस्य तत्, इदमस्थिविदप्रशल्योदरणोपयोगि
( मुसू. 6.90 )
तरङ्न—पु., अर्मिः (असंसू. ૪.५२)
तरट-पु., बनस्पति० मद़नः (रा. ८.२३०) (ध. १.१६८) ( तरटी )-स्री., बनस्पति० गुणाः-तिक्तमधुरा, गुरुख्षेल्या कफाबहा ( रा, परि, ८.३२)
तरणी-स्री., बनस्पति० गुणाः-मधुरा, निग्धा, पित्तदाइज्वरापहाा (रा.) शीतला, स्राहिणी, ह्लेप्मपित्तमी, मुस्तपाकमी अम्निजित्, तृष्णाविच्हर्दिबारिणी (ध. ५.१४५)
हिं. -गुलाब.
म.-गुल्याचाचे फ़ल.
ग. -गुलाब.
बं.-नोलाप.
फा.-गग्यमुर्स.
गुल्याब, कांटेरोवर्ती.
तरबर-पु., वनस्पति॰ चक्रसद़्न (ध, ४.४)
भैषज्य० (र. १७.६२-६૪)
न., बनस्पति० आहुल्यमू ( रा. परि. ૪.३ः )
तरसिश्रन-बि., वेगवान् (र. २.५ऽ)
तरु-पु., बनस्पति० लोधः (घ. ३.१6५)
अभोकः (रा. 9०, २७२)
-भुज्-स्री., वनस्पति० बृक्षाद़नी (रा. ५.१४२)
(ध, ช.२6)
-रज-पु., बनस्पति० तालः (रा. २.९३)
-रहा-बी., बनस्पति० चृक्षादर्नी (ध., ૪.४८)
-रोहिणी-त्री., बनस्पति० बृक्षादनीी ( रा. 4.9४१) (9. 8.96)

चल्झी-ब्री., वनस्पति० जन्तुका (रा. ₹.१२८) (ध, ४.८4)
-स्था-ब्री., बनस्पति० घृक्षाद़नी (रा. 4.१४२) (ध. $8.8 v$ )

तरुण-वि., नबम् ( सुसू. र५.9९s)
मृदु ( स्रारा. ५.२०)
भामम् ( सुचि. १६.१६)
प्रल्यग्रम् ( सुसू. ४६, ३३६-३३९)
न., वनस्पति० कत्तुणम् (ध. १.८२)
एरण्ड: (घ. १.२84)
जीरक: (रा. ६.९9)
प्रत्यम्रम् ( मुसू. ४६.३२६-३३९)
( तरुणी )-स्री., वनस्पति० गृहकम्या, आरामतरुणी (चक्र.) (चसि, १०.३१)
कुमारी (रा. ५.११)
दन्ती (घ. १.२२₹ रा. ६.२₹८)
कत्रुणम् (ध, १.८२)
घोडनवर्षप्रापा (नुझा. २.२०-२१)
-ज्चर-पु., नवज्वरः (चचि, ३.१६२)
-दधि-न., नवं दधि (र. १८.२११)
-बन्ध -पु.,पारद्यन्ध० चतुथाशाअ्रकेण जारितः पारदः (र. ११.८४)
तर्णणास्थि-न., अस्थिभकारविशोषः तरुणस्मि्थि (चश्शा. ६.१०) कोमलमस्थि ( सुनि. १५,१६) घ्रणकणेग्रीशक्षिकृटेपु तरुणसंज्ञाम्यस्बीनि (गु.सू. ११.२२) तर्णास्थिमर्मन्न्न., नासाबंशास्थिमर्म, रहस्नाटकसंजम् (ड. मुड, २२.१२-१३)
( तरुणी )-कटाक्षकाम-पु., वनस्पति० विलक:
" पादा़ावाताद्रोकसिलकक्रुरकौ वीक्षणालिख्रनाम्यां सीणाम् . . ." इल्यनेन तरुणीकटाक्षस्पृष्वं तिलकस्य युज्यते गल्डु (रा. 9०.२६७)
तरूट-पु., शाक० कह्रारकन्द्: (चक. चसू. २७.११६) अस्य निफ्कारक हत्यपि संज्ञा (चक. चचि. १४.९)
तरुटगुणाः इीतलं गुरु विधन्भि (चसू, २७.११६)
तर्क-पु., अप्रत्यक्षज़ानम्, अनुमानम् (चवि. $\gamma . \gamma$ )
शाखसहितोऽयं ज्ञानसाधनानां श्रेष्ठ:
(असंसू. १३) (चसू. २५.४०)
-ग्रन्थार्थ-पु., अहेन सहितः शास्बार्थः
(मुड. 99.96)
तर्कारी-ग्री., शाक० जयन्ती (चचि. २६.१३८)
जया, उस्साद्नाथंमुपयुक्ता (चचि. ८.१७६)
अरणिका (सुड. १6.49)
बनस्पति० जीमूतकः (घ. १.१७३)
(रा. ३.२૪૪)
अभिमम्थ: (ध. १.१9०)

तर्व्स्य－वि．，अनुमानगाम्यम्（चशा．6．96）
तर्जन－न．，वाचा भयोत्पाद्नम्（चचि，२．३१）
भर्ल्सनम्，अग्राडयं परिबतिंतः，तर्जयेदिति क्रियो－ पलम्भाप्
（सुशा．9०．४६） तर्पक－पु．，पद्वविधकफ्रकारेपवेकः，तस्य स्थानें शिरः， स इन्द्रियतर्पणं करोति
（असंस्．२०）
（अहस्．१२．9く）
तर्पण－वि．，तर्पयनीति（चसू．२६，४३（१）
तृष्तिकरं यत् तद्（चस्．५．३९）
（ सुसू．૪૬．૪३૪）
कल्प० मृद्दीकामधुकादिसाधितजलेन सरार्केरणा－ ssलोडिताः सघृतक्षौद्दा लाजसक्तबः
（सुउ，र4．9४）
नेत्रोपक्रम० भक्षितर्पणम्（सुक．१．६8－60） नेन्रकोशयोः किल्वमापचूर्णोन परिमण्डलावाधारौ कृस्वा घृतमण्डपूरणम्（मुड．१८．५－६）आश्रो－ तनाझ्ञनाम्यां नयनस्य दौर्बल्यं भवत्यतस्तर्पणादें－ रुपयोगो गुक्तः（सुड．१८．४）तस्य विधि：－ दिवसस्याप्रमे भागे गते शेषे बा निर्वातातपरजो－ धूमे कृतनीलपीवान्यतरजवनिके वेश्मनि जीणे－ भुक्तस्य सुखरायनगतस्यो त्तानस्य सुमृद्वितमापपिप्ट－ कल्केन नेन्रकोशाद्वहिद्यं द्रुलोच्हूायावाधारौ परिम－ ण्डलावसम्बाधौ समावपरिसाविणी कृत्वा तन्रो－ णोद्कप्रविलीनं निमीलिते नेत्रे यथाँँपधविपकं क्षीरं सर्षिर्मण्ड का ताबत् सेचयेत् यावल्विमझा－ अ्यक्षिपक्ष्माणि अरूरोमाणि च । पझ्ञवाक्रातानि स्स्थे，कफे पट्र，पित्ते डहौ，वाते दरा वाक्रातानि यावत् वर्षणं स्थाप्यम्। अनेन क्रसेण एकाहं वाते， घ्यदां पित्ते，पब्बाहं कफे तर्पणग्रयोगः कर्तब्यः

> (सुउ, १८, ५-9२)

तर्प्रणद्क्रिम－प．，उपक्रम० विरेचनाय्यन्तरं तर्षण－ मादौ द्दीयते हृति कृत्वा तर्षणादिक्रम इति संज्ञा क्रेया । पेयादिक्रमोक्ता पद्धतिरेत्र अस्मिब्रुपक्रम－ विशोषे प्रयुज्यते। तथापि मद्यनित्येपु कफपित्ता－ घिकेयु हीनविशोधितेपु वा पेयास्थाने तर्पणमेव देयम्，पेयाया अभिप्यन्द्वित्वाप् । तर्पणानन्तरं यूषभक्कादिकं कमेणोपयुज्यते। अन्र कालादिरपि पेयादि फ्रमद् अवगन्तब्यः 1 दू० पेयादिक्रम
（ सुचि．३२．१३－१४）
तर्ष－पु．2 तृषा（चसू．२०．१२）तृष्णा
（चचि．२०2．१९）

तर्षण－न．，लक्षण० तुष्णा（असंसू．२०．२०）
तल－पु．，न．，शारीर० हस्ततलम्（ड．सुचि．३८．३३）
ममं० तलह्द्यम्（ सुशा．६．9०－११）
द० 'वलह्द्यय.'
－कोट－पु．，ग्रनस्पति० अछ्कोटः（ मुउ．५१．४५）
－पोटक－पु．，बनस्पति० तरवटः（र．१७．६५－६६） च्वृ्वय－न．，मर्म००（असंशा．ง．ठ）तले हद्दयमिय परिरक्षितब्यं तलहादयम्，मध्यमाह्नुलीमनुपूर्वण मःये पाद़वलस्य तल्हद्यं नाम（ सुशा．§．२૪） पादृतलमर्म－सक्थिमर्म－＂तन्र सकिथमर्माणि．．． तलह्हदय ．．．विटपं चेति＂（सुरा．६．६）पादृतले सकिधमर्म－स्थानविशेषः－＂मध्यमानुलिमनुपूर्वेण मः्ये पाढ़तलस्य＂（ सुशा．६．२४）मांसमर्म－ ＂तन्र तलह्द्यं ．．．मांसमर्म＂（ मुशा．६．6） कालांतरप्राणहरमर्म－＂तलक्षिश्रेन्द्रबस्तयः ．． एतानि कालन्तरहराणि तु＂（सुशा．६．9०－ ११）（ बिद्दस्य）तत्रापि रुजाभिर्मरणम्（ सुशा． ६．२४）पतेनेतरसकिथबाहू च व्याख्यातौ（ सुशा． ६．२५）तलहद्यय－（ तल）मर्म－＇अथ शाखायां बासदक्षिणमेदेन（ तल्द्धदय）मर्म（आधुनिकं सतम्）मानमू－अर्धानुल्यम्（सुशा．६．२९） ＂मांसमर्मेद्यर्धा क्युलं कालन्तरम्राणहरं च＂ （ङ．）मुरा．६．२४）
तलाह्बय－न．，घनस्पति० तालीसपन्नम्（रा．६．८३）
तल्प－न．，शर्या（अह्दसू．₹．३६）
तबर्क्षर－न．，वनस्पति० निर्यास० वंशारोचना（ध．२，४८） बनस्पंति० तबक्षीरी（घ，२．५८ रा．६．८८）
（ तबक्षीरी）－बी．，वनस्पति० तवक्षीरम्，गुणा：－ मधुरा，कषाया，रूक्षा，पित्तमी，अस्रारुचिवण－ श्वासक्षयकासदाहनाशिनी च（असंसू．१२，२९） हिं．—तवार्बार．
म．－तवकील．
गु．－बवसार．
बं．—तवक्षीर．
फा．—तवाइीर．
तवराज－पु．，शर्करा，गुणाः－जतिमधुरः，पित्तश्नमतृषा－ पहो，बृर्यो，विदाहमूचर्छार्तिभ्रन्तिशान्तिकरः，सरः （ध．२．१६५－६६）
तसकर－पु．，वनस्पति० चोरक：，गुणाः－चोरकसीव्व－ गन्बोण्णस्तिक्तो वातकफापछः। नासामुखर्जाजीण－ कृमिद्दोषविनाशनः ॥（ सुचि．३७．7५）
-लायु-बी., वनस्पति० काकनासा (घ. र.२५) तस्याशितीय-वि., अध्याय०
(चसू. १४.१५ चसू. ६.१)

ताटाक-वि., न., तटाकस्येद़मिति ताटाकं (जलम् ) जलभेद्:, तढागस्थं जलम् (असंसू . ६.१२)
ताडक-पु., बनस्पति० तालगृक्षः पन्राप्यस्याsऽसबार्थमुपयुक्तानि (चस्. श्पः८) खी., व्रनस्पति० द्वदाली (घ. १.१७₹)
ताडन-न., द्प्डाभिहृननवद् बेद़ना ( गुसू. २२.११) संस्कर० परस्परमिलितयोर्धात्वोर्व $् र न ा ल े न ~ प ् र क र ् ष े-~-~$ णाडsधमानं कृत्वा घोषादूड्गनाइनेने ताम्राहृरणबद्केकस्य धातोराहरणम् (र. ८.३२)
ताडाग-वि., पुरुषब्यापारकृतस्लागस्तस्योदकं तन्तु हेमन्ते सेबेत (गुसू. ४५.८) गुणा:-वातलं, स्वादु, कपायं, कटुपाकि च ( सुसू, ४५.३२)
तान्त-वि., लक्षण० स्क्षस्तरम् ( चसू . द.२४) खिन्बम् (काखिल. ३.4३-५४) कृराम् (असंस्, ३२. १४) ग्लननम् (अढ़स. २३.२३) तन्तव-वि., वन्तुभिर्निर्मितें बख्बम (ड. सुचि. ३५.१४) तान्त्रिक-पु., प्राचीनो रसाचार्यः (र. ६,५१) ताप-पु., संतापः (चचि. ११.६9) जनरः (असंक्षतक्षयकास चि. ५) रोगः (र. २७.१३२-३३) स्वेद०० (अहुस्. १७. १)
-स्वेद-पु., उपक्रम० स्वेद्भेद्दृः। अयं पाणिकांस्यफालबालुकावस्रघटिकादिभि: साक्षाद्दृमिना प्रयोकल्यः ( असंसू, २६.४)
-हानि-त्री., लक्षण० संतापस्य अहपस्त्रम्
(असंनि, २.२१)
तापन-न., शरीरसंतापनमाम्भेयद्द्य्यस्य कार्यम् (सुसू. ४१.૪(३) तापस-पु., बनस्पति० नीवारः (ध, ६.८७) इक्षु० तस्य गुणाः बंशकेक्षुवत् जेयाः (मुसू. र५.१५३) (तापसी)-ल्री., वनस्पति० सठी ( शही ) (ध. १.₹५) -ज-न., बनस्पति० तमालपन्रम् (घ. २.५२)
-द्रुम-पु., वनस्पति० इइगुदी़ (रा. ८.१७)
-पत्र-पु., बनस्पति० दमनम् (रा. १०.१२०)
-प्रिय-पु., वनस्पति० प्रियाल: (घ. ५,७२) बी., दाक्षा (घ. ५.५६)
-चृक्ष-पु., वनस्पति॰ इन्बुदः पुत्रश्जीवक: (3. अुसू. ३८.9६.)

तापिच्छ-पु., सनिज० तमालः (रा. ९.१५)
तापिज-न., खनिझ० माक्तिकभेद्द, हेममाक्षिकम्
(घ. ३. १४८) ऩ० 'माक्षिक'
तापी-वी., नदी० (असंड, ४८)
-ज-न., तापीनद्दीजं सुवर्णमाक्षिकं रजतमाक्षिकं च
(सुचि. १३.१6)

ताप्य-पु., न., खनिज० माक्षिकं; तार्पीनद्यां जायमानं ताप्यम्, अत एुव ताप्यपदें माक्षिकाभिधायकम् (र.२.७९)
उपलोइविशेषः (चचि. 9६.6८)
ताप्यक-न., खनिज० हेममाक्षिकम् (रा.१३.२०९)
स्वर्णमाक्षिकम् (₹. ૪.५०)
ताप्यादिरसायन-न., मैवज्य० माक्षिकाभ्नशिलाजतु
युक्तम्, सर्वरोगम्नम् (र. २६, ५०)
तामरस-न., बनस्गति॰ नील्पघम् (घ. ४.94०)
कमल (रा. १०.२४₹)
तामलकी-र्श्री., वनस्पति० भूम्यामलकी
(चक. चचि, ३.२१९-२०)
मूधान्री ( सुड. ३२.२१९) मधुरा तिक्ता कघायाम्ला शिशिरा कफासमी पित्तमेढ़िनाशानी दृ्टिदाद्दनिबारणी च (घ. ३.८૪)
तामस-वि., तमोगुणभूयिष्धम् (चशा. १.१२३ सुशा. ૪.९૪) तमोगुणयुक्तपुक्षः (सुसू. ₹५.३८) मोद्दः ( मुशा. १.१८) गुणाः-विपादिखं, नास्तिक्यमधर्मर्शािता, बुद्धेबिंरोधो, ज्ञानं, दुर्मेधस्त्वमकर्मर्शालता, निद्दालुत्वं च; तामसकायाक्रिविधाः पशुसरच्वो मस्स्यसच्वो बानस्पत्यस्त्वश्रेति
( सुशा. ૪.९८)
( तामसी )-बी., बनस्पति० जटामांसी (रा. १२.९१) ताम्बूल-न., लता० अस्याः पन्रं पूगफलादिसहितमास्यवैशद्यार्थ भष्ष्यते (चस्. 4.66) ताम्बूलयोगःजात्रीकटुकपूगानां लबद्नस्य फलानि च। कङ्कोलस्य फलं पन्रं ताम्बूलस्य गुमं तथा । तथा कर्पूरनिर्यासः सूक्ष्मैल्यायाः फलानि च (चसू. ५.66)
( ताम्बूली)-खी., बनस्पति० ताम्बूललता (धपरि. ३.३ ) नागवहीध गुणा:-मुखवैराद्यसौगन्द्यकान्तिसौद्धनकारकम् । हनुद़न्तस्वरमलजिह्नेन्द्रियविशोधनम् । प्रसेकदामनं ह्यं गलामयधिनाशनम्
( सुचि. २૪.२२ー२३) सेवनकालाः-सुसोतथानोत्तरं, भोजनानन्तररं, खानानन्तरं, वमनानन्तरम् ( सुचि. २४.२३)

ताम्मूलसे बनायोग्याः－रक्तवित्तक्षतक्षीणनृण्णामूर्छो－ परिताः र्क्भुर्बल्म्रर्यां अएयरोपिणधन
（ुुणि．२×．२४）
हि．－नागरवेले．
म．－नागवेल．
बं．一ान．
गु．－नागरवेल．
ता．一चेंकिज．
－पत्र－न．，बनस्पनि॰ नागवह्हीपन्रम्．
गुणा：－ती\％णोणों，कदु，पित्तमकोपणं，सुग्धिध， विशदे，लिक्षं，स्वरी，वातकफापहे，संसले，कटुक पाके कपायं，वहिक्रिपननं，बक्रकण्डमरहेछदौौर्गेन्था－
दिविनारानं च（सुसू．8६．२७९－८o）
－चद्धी－बकी．，बनस्पति० ताम्बूर्ली（घ．परि．३．३）

（ङ．सुउ．पऽ．．）
ताप्र－न．，खनिजद्यं्य० आंाझरसायने प्रयुक्तम （（चचि．१．५८）
वरमार्शीविपबिपं बधित्तं ताम्रमेव बा
（चसू．१．१३१）
बसिनिनें कर्वै्यम्（चसि．३．७）तस्य भेद्दाः－ ताम्र्र द्विप्रकारंक भबति। एकंक म्लेच्छं द्वितीयं नेपालकम् । उभयोर्मेये नेपाहनामकं वां्र श्रेषमुच्यते। नेपालम्－तेपालवर्मानसन्युल्यं तां्रं नेषालमिन्युख्यते। नेषालतां्रं सुध्विम्ध，मुनुलं， रकवणं，घनघातसहं गुरु तथा निर्र्रिकारं（ विकारा बमनाधिबाहुल्याद्य द्वंत）बतंते（र．५．५०）
 च्यते म्लेच्छताम्रं सितें कृप्णारुणध्छायं，कहिनं तथाडतीब दमनकारि बतीते। त्् प्रक्षालितं सव् पुनः कुणं भवति（र．५．रे） गुणाः－मधुरं，कपायं，तिक्षे，रीतलं，कडु，कफ－ पित्तजुद्दिखन्धह्लूलपाण्यद्रगुल्मकण्ठगुदामगयोफो－ क्केशभ्रम मोहदा़ाहनारानम्（घ．६．३）
शोधनम्－निम्क्रससमार्वितसैन्ध्रत्वयेन लिम्तताम्रप－ ध्राणि ध्मानेनाम्विवर्णानि कृखा सौबीर काभिकवि－ ऐोवे क्षिपेत्। प्वमप्वारं कृते सति तांन्रं विछुप्यति। मारणम्－अम्बीररसेन सम्बक् मर्दिताभ्मीं रसगान्ध－ काम्यां लेपित ताम्रं शराबस्यं कुस्वा ग्रीणि गज़－ पुटानि दातम्यानि। एवं तान्रं भसततां थावि । （ वाम्रसमपारदगन्धकौ ज्राझौौ）（र．५．५९）

ताग्रम्（लोमनाथएयंयं भस्सविधानम्）शुल्बसम： सूतः，सूलसमानो गच्धक，गन्बकार्धभागं तालं， तालार्धां च किला चेति सर्ं यथोक्तभातं गुद्दीव्वा
 यम्बत्वाय्यायस्यार्भरयन्तनूप्रोंद्रों क्षिप्ता तहुपरि च ताम्रपन्नाणि स्वापयिस्बा（पिधाश सन्धिरोधं कुखा） यामपयंन्ं पाचयेते। ततः ख्वाइर्शावं कहस्या तस्थं ताम्रभम्न प्रशूर्णयेत्। सोमनाबनामक्रमेतत्त，ताम्र－ भम ब्रिगुअं चतुर्गुज का वच्तदोगानुपानसहितं लिहित। बन् परिणाम म्यूल्लदिरोगान् हम्ति

$$
\text { (र. } 4.59-69)
$$

 घनक्षमम् 1 लंहनागोंज्ञितं तांत्रं नेपालं मृलवे गुभम्（र．प．५०）ल्याज्यताम्रलक्षणम्－रेताइ－ भासं कुण्णसाणं लघु घ्राघातेन सुटनरीलं स्सं दृ्युयुंत्ठ च। तब् रसकर्मणि नैव योग्यम्। अधुदू－ ताम्रसं बनजन्यविकाराः－अगुदं सेवितं तान्रं बान्ति－ मूर्छाभ्रमोहलेंदं कुष्छ गूलं च करोति । तथा तदागुर्ष कान्विवीर्य बलापहं घर्तंते। उत्हेय－ मेद्रम्रमदाहमो ढास्साग्रस्य पर्ख दोषा बतंन्वे। अति－ चुर्धरा अध्येते शोधनोत्तरं नइ्यन्ति येन तांक्र रसवीर्याक्कसुधासमं भवति（र．प．५४）
ताम्नस्साइमृत्तांकरणम्－येन केनचिदिधिना भस्मी－ कृतं तां्र जम्दीराद्विना एकेनाम्हेन मर्दितन्यम्। मर्दितंतें वत्यूरणकम्दमचये निरुय्य सर्वतो मृद्धितं विधाय झुण्फे सट् गजपुरेन पचेत् । प्वं तांभ्र सर्बदोपघहरं भघति। कह़ापि तमंध्र वान्वित भानित्ति बिरें चन करोति（र．५．६०－६१）ताम्र－ भस्मसेत्रनबिधिः－ताम्रभस चूर्णंयिख्वैब बह्छ मान्रं त्रिगुजं का प्रयोज्यम् । तव पिष्पर्रीमधुना सह ग्राएम् । माँैकमाने विष्पलीचूर्ण ग्राहम्। तच्द्या－ सकालादीन् हैन्ति तथा रसायनेडपि युक्षमात्रया उपसेष्यम्（र．५．६६－६८）
हि．，一तांबा．
म．－तांचे．

ब．－तासा．
ता．－तापर．
（ ताप्रा ）－बी．，वनस्पति० ताली（रा．३．३७） ₹चचा० चतुर्थी उत्वक，घीहेरटभागंर्रमाणा （अंसंशा．५．३०）
-कण्टक-पु., बनस्पति० खदिरः (रा. ८.३६)
गुणा:-कटुः कषायस्तिक्कोष्णो गुरुर्ववतgः आमवातश्रणभूतज्वरमश्य (रा. ८.३६)
नार्भ-न, खनिज० तुत्थम् ( रा. १३.२०५)
चूड-पु., पक्षि० कुकुटः (चसू. २.३२) तन्मांसं छंछंछणं, स्तिरघं, वीर्योष्ण, वातहरं, गुरु, चक्षुष्यं, गुक्कररं च (र. १८.४१)
-दुग्धी-स्री., वनस्पति० गोरक्षदुर्धी
( रापरि. ५.५३)
-द्रुति-स्री., भैषज्य० कण्टकवेष्यानि ताम्रपन्राणि पलमानानि। कषँकं पारदे द्विकर्षं च गन्धकमित्येतयो: कज़लीं जम्बीररसेन संमर्ध्य पङ्रवज्जातेन तत्कल्केन लेपयेव् खरातपे च यामं स्थापयेव्। ततस्तेन ताम्रं द्रवति (र. १८.२२५.३૪) द्वारूणम्लपित्तकासक्षयार्शः कामलाग्रह्वणीपाण्डुकुष्ठरकपिच्त-खालिल्योद्रवातरोगप्रतिइयायविद्नघिविपमज्वरवलीपलितनागिनीयंय वर्षशतायुषा प्रयोक्तारं योजयति (र. १८.२२५-२૪) किंच काचार्मपिद्ध्राभिष्यन्दुव्रणहुक्कं विनाशयेत्
(र. २₹,60-6૪)
-धातु-पु., खनिज० गैरिकम् (ध. ३.१६७)
-पत्र-पु., बनस्पति० जीवन्तः (र. ५.८३)
-पर्पटिका-स्त्री., योग० ताम्रपान्रे विनेक्षिसा ताग्रपर्पटिका भवेत्, स्वरभेदादिदी (र. १२.८०-८२)
-पाटला-(ध. १.१२०)
-पात्री-ब्री., वनस्पति० हंसपाद़ी ( रा ५.१६६)
-पुण्प-पु., वनस्पनि० कोबिदारः (ध. १.१९६)
( पुष्पा )-स्री., बनस्पति० पाटला ( ब. १.१२०)
-पुष्पिका-स्री., बनस्पति० त्रिद्युत् (रा. ६.३६३)
( पुप्पी )-ब्री., वनस्पति० धातकी (ध. ३.९०)
-फल-पु., वनस्पति० अङ्कोटः (ध. १.२५く)
-बीज-पु., बनस्पति० कुलित्थः (र. १६.१६६)
-भाजन-न., तान्रपान्रम्, सिध्मशामनार्ध ताम्रभाजनस्थः कुष्ठाबौषर्धीनां लेपो योज्यः
(चचि. 6.996-96)
-मूला-त्री., वनस्पति० लज्ञालुः (रा. ५.१६१)
-मूल्री-स्त्री., वनस्पति० धन्ग्रयासः (घ. १.२०)
-रजस्न., ताम्रस्य सूक्ष्मचूर्णम्, नेत्ररोगेपु सूक्ष्मताम्रं मन्थादिवु लेखनार्थमुपयुज्यते
(सुड. १२.१३-१४)
-लिस-न., कुरक्षेत्रात्पूर्यदेशाविझोषः (काखिल. २५.६)
-लोचन-वि., रक्काक्षः, लोहिताक्षः
(ड. सुड. ૪ง.६6)
-वर्ण-पु., बनस्पति० कुलित्थः ( ध. ६.9०५)
चर्णक-पु., बनस्पति० पह्धिराह्दः (रा, ८. ५६)
-वह्दी-छ्री., बनस्पति० ताली ( रापरि. ₹.३6)
रामतरुणी (सुशा. 90.49)
मजिष्टा-( सुशा. 90.५९) (असंशा. ४)
सार-न., वनस्पति० रकचन्द्नम् (ध. ३.૪)
ताम्रक-पु., प्राणि० गवयः रोहिणः (घ. ६.३૪)
( ताम्रिका )-््री., वनस्पति० काकमाची, चूडामणि:
(ध. ४.२९)
ताम्राद्विर्वि-ब्री., योग० ताम्रनागरौप्यपारद्यक्षिक-
युक्ता सर्वनेन्नरोगझी (र. २३.४०)
ताम्राभ-वि., लक्षण० रक्तवर्णः पुरुपः ( सुड. ४७.६७)
ताम्रायस-न., ताम्रधातुः, तस्य रजो नेन्ररोगेऽअनार्थ-
मुपगुक्तम् ( काखिल. १३.३३)
ताम्राए्यक-न., भैयज्य० हिक्रुत्रिकटुमधुयपिसौर्चर्च-
तिन्तिडीक्षारताम्रभस्मयुक्कः अयं योगः गुल्म्मः
(र. १८.१६१)
तार-न., खनिज० रौप्यम् (र. १३.२९-३०)
रूप्यम् (ड. सुक. ३.१४) (घ. ६.५)
भैषज्य० मौन्किकम् (घ. ६.६२) (रा. १३.६६)
रोग० श्वेतवर्णम्, शेतकुप्ठमित्यर्थः (र. २०.२२२)
( तारा )-बी., वनस्पति० चिडा, कपटम् (घ.१,८२)
प्राचीना रसशास्त्रिद्युपी (र. १६.१३८)
भैपज्य० रत्नविशोषः मौक्तिकम् (घ. ६.६२)
(रा. १३.६६)
-तण्डुल-पु., वनस्पात० यावनालः (घ. ६.१०८) (रापरि, १६.१६८)
-पुष्प-पु., वनस्पति० कुन्द्दः (ध. ५.१५०)
(रा. १०.२५६)
-माक्षिक-न., खनिज० रैप्यमाक्षिकम् (र. २.८०)
-रकी-री., वरलोहेन रक्कीकृतं स्वर्ण हेमरक्षी
इल्यभिधीयते हेमरक्कीवदियं ताररक्षी निर्मीयते
(र. ८.१२.१५)
-विमल-न.,खनिज० विमलविझोषः (ध, परि. ६.७)
-रुद्धिकर-खनिज० सीसकम् (घ, ६.२१)
(रा. १३.२१)
तारक-न., बी., शारीर० नेत्राबयवः कनीनिकम्
( असंशा. ८.३२)
नेन्नस्य कृष्णविभागः (सुसू, ३प,१२ )
( तारका )-ब्री., वनस्पति० दन्द्रवारण्णी (घ. १.२४८) (रा. ३.३७Я)
भैषज्य० मौक्तिकम् (घ. ६.६२)(रा. १३.६६) तारदी-ल्री., बनस्पति० तरटी (रापरि, ८,३२)
ताराभ्र-पु., लिर्यास० कर्पूरः (ध. ३.३१) (रा. १२.५६) तारावट्टन., तीक्ष्णलोहम्रकाराणामन्यतमः

$$
(x .4,60)
$$

तारुणयजनवह्धभा-ब्री., वनस्पति० द्रीहिः
(रा. १६.११८)
तार्क्षी-ब्री., घनस्पति० बत्साद़नी (रापरि. ३.३२)
तार्क्ष्य-न,, अक्ननभेढ़: (र. ३०.५४; सुड. ५१.२१) गरुडोटारः रत्नविरोषः (र. ૪.६)
भैषज्य० विषघः (र. २५.१२१-२२) सामान्य-गुणाः-ओजोवृद्विकरं ज्वरच्छद्दिंविषश्वाससंनिपातायिमान्धदुर्नामपाण्डुरोफमं च, तद्विविधम्-्रेष्टं कनिषं च, श्रेप्टगुणा:-दरिद्धर्ण, गुरु स्तिगधं, स्कुरदइिमचयं, मसुणं, भासुरं, स्यूलम् (र. ४.२२) कनिद्धुगुणा:- कपिलं, कर्केशा, नीहं, पाण्डुवर्ण लघ्याकारं मानतो लघुकं वा चिपिटं, विकटं, कुषणं स्ष्ष्षंच (र. ૪.२२)
पक्षि० गरुडः (सुचि. ₹८.७) अयं कफम्रकतिकः

> (सुशा, ૪,凶६)
-प्रसब-पु., गनस्पति० जरणद्युमः
(रापरि. ३, १३)
-रोल-न., लनिज० रसाधनम् (घ. ₹.9५८)
तर्ण-वि., तृणमयं राल्यम् ( सुस् . २६.१९)
-मूल-न., तृणमूलम् ( कामूत्रकृच्छ्र्रचि.)
तार्तीयनेत्रामिध-पु., घनस्पति० चित्रकः वार्तायस्तृतीय:, शान्भोस्तृतीयनेत्रमेवाभिधा नाम यस्य सः, अभ्विपर्यायवाचित्यात् (र. १३.६८)
ताल-पु., बनस्पति० ताडी ( 5. सुसू. र६.१66) मधुरः, शीतः, सरो मदक्कृत्वित्तकफजिहाहश्रमशोषनुत्; पक्ञ तालफलं पित्तरक्फल्लेप्मविवर्धनं दुर्जरं बहुमून्रं च तन्द्राभिप्यन्द्धुक्रद्र् ; तालमज्ञा तु तरुणः किश्चिन्मद़करो लघुः, श्रेष्मलो बातपित्तमः सस्नेहो मधुरः सरः तालजं तरुणं तोयमतीव मदकृद्म्लीभूतं तु पित्तकृद्धातदोणह्श ( भार. मिश्रप्र.) तालस्य मख्रकजा नाम बृक्षाग्रमजा स्वाटुरसपाकः शुकलः बावहः कफवृद्विकरः रक्तपित्तहरश्य (सुसू, ૪६.३१०)

आ, को, सं. ४८

हिं.—ताड.
म.-ताड.
बं. —ताल.
ता. -पनैमरं,
तालीसपत्रम् (ध. २.५२; रा. ६.८३)
तुणराजः (अह्को.)
खनिज० तीक्ष्णलोहम्रकारः (ध. ६.२く)
हरितालम् (ध, ५.१२०)
वामइस्तेन वादन्नम् (चनि. 6.6)
( ताली )-स्बी., वनस्पति० मुराली (र. २७.३७-३९)
गुणाः-कषाया, कफदोषविनाशिनी, मुसकण्ठोत्थ-
दोणझी, श्रेप्मझुुन्बिकरी (रा. परि. ३.३८)
तामलकी, भूधात्री (ध. ३.८૪)
पाटला (ध. १.१२०. रा. 3.१५०)
-क्षीर-न., बनस्पति० तवक्षीरम्, पलाशगन्धा (घ. २.प< रा. ६.८९)
-ज-वि., वालफलादि (चक, चसि, ११.२४)
-द्रुम-पु., वनस्पति० तालः (रा. ३,३२)
-पत्री-स्र्री., बनस्पति० मिश्रेया (घ. २.४)
मूणिकपर्णी ( सुचि. २५.१८)
मूपाकर्णी (र. ३०.૪6-४९)
मुपल्डी ( सुसू. ११.१₹)
-पर्णी-त्री., घनस्पति० मिश्रेया (ध. २.४)
-प्रलमब-पु., शाक० तालाहुरूः (चसू. २५.११५)
इदं भाकमुरःक्षतरजापहं स्वादु च (चसू. २७.११५)
-मस्तक-न., तालस्योर्चभागः (असंचि. ५.)
-मूल-न., तालवृक्षस्य मूलम् (सुड, ५१,३९)
-( मूली )-ब्री., वनस्पति० मुसलीकन्द्व (रापरि, ७.५८)
भैषज्य० मुसली, गुणा:-मधुरा, तिक्का, वृष्योष्णा, घृंहणी, रसायनी, दाहश्रमहरा च (र. १८.७८)
-मूलिका-खी., वनस्पति० मुषली, मूषकपुच्छाकारशिफा (ड, सुचि. 6.96 ) मुसलीकन्द्ध:
( रापरि, फ.५द)
-यन्न्र-न., यन्त्र० द्वादरााह्ञुलप्रसाणं, मत्सझकला-
कारमिदे कर्णादिप्रवेश्रि, कर्णनासानाडीशल्यानासा-
हरणार्थमुपयुज्यते ( सुसू. ५.१२)

- बृक्ष-पु., वनस्पति० नारिकेल: (घ. ५.७४)
-वृन्त-पु., सोमविझोपः ( सुचि. २९.६)
च्यजनम् (असंसू, $\gamma$.
-रास्य-न., फल० तालफलम्, बृंहणनितधरीतंतं बल्यं मधुरं च (चसू, २७.१३०)
ताल० तालमस्तकमजा (चसू. २७.११६)
-संभूत-न., वनस्पति० तवक्षीरम् (रा. ६.८३)
सस्य-न., तालफलम् (चचि. १८.१५४)
तालक-पु., कीट० सविषकीटोऽयम्; गुणाः-प्राणनाशानः, तेन दृप्टस्य वेगलक्षणं सर्पचत् भवति, तास्ताश्य तीवा बेद्नास्तथा साब्विपातिका रोगाभ्य भवन्ति, वंशस्तु दर्णनन रक्षपीतसितारुणः क्षाराम्भिद्धघवत्तीक्षणयेद्नश्र (सुक, ८.१५-१८)
पु., वनस्पति० ताल: (र. २८.७४-6५)
पु., खनिज० हरितालम् (र. २.१७१)
( तालिका)-स्री., वनस्पति० (रापरि. ३.३6) तालकेश्वर-पु., भैपज्य० (र. २०,२२-१०२) पारदनागइरितादियुक्तः सर्वकुष्छघः
(र. २०.२२-90२) ताली-ब्बी., वनस्पति० मुराली (र. २७.३心—३९) पाटला (रा. ९.१५०) तामलकी, भूधात्री, (ध. ₹.८૪) गुणाः-कषाया, कफदोपविनारिनी, मुखकण्ठोत्थद़ोषघी श्लेष्मश्रुद्धिकरा ( रापरि. ₹, ₹७)
बी., वनस्पति० पाटला (रा. ९.9५०)
-तल-न., भूधाग्रीमूलम्, मुशालीमूलम् (सुचि. १७.२4)
-पत्र-न., बसस्पति॰ तालीसपत्रम् (रा. ६.८₹) तालीशा-न., वनस्पति० तार्ठीलपत्रम् (सुसू. ३९.६)
-पत्र-न., वनस्पति० तार्लीसपत्रम् (सुड. १५.१७) तालीस-न., वनस्पति० तालीसपत्रम् (ध. २.५३)
-पत्र-न., वनस्पति० गुणाः-तिक्तं मधुरमुणगं दीपनं हृ्यं कफपित्चवातनुव्, श्वासकासमुखरोगहिक्काक्षयच्छार्विद्नम् (ध. २.५३)
हिं. - तालीसपत्र.
म.-लघुतालीसपत्र.
गु. -तालीसपच.
ताबं. -लीसपन्न.
ता.- तालिचपत्तिरि.
ताल्ुुन., शारीर० मुसगतावयवः, उद्कवहानां घोतसां मूलम् (चवि. ५.८)
फण्टक-बाहरोग० तालुमांसे कफ: कुन्द्ध कुर्ते वालुकण्टकम्। वेन तालुपदेशस्य निम्नता मूर्सि जायते ॥" तालुपातः सनद्वेपः, कृच्छूाप्पानं, काकु-

द्रवम्, तृडास्य कण्ड़्किरुजा ग्रीवाुुर्धता वमिरिल्यादीनि अस्मिन् रोगे लक्षणानि भवन्ति
(अह्हउ. २.६३-६૪) (र. २२. १४२-૪३)
-पाक-पु., रोग० तानुरोगः तालुनः पाकः
(चनि.१.२४) लक्षणम्-पित्तिन तालुमध्येडस्यर्य घोरः पाको भवति, स तालुपाक इति नान्ना प्रसिद्ध: (सुनि. १६-४४)
-पात-पु., लक्षण० (मा बाइ्रोग० १₹)
-पिटिका-ब्री., रोग० तालुगतब्याधिः, वाताव् तानुमांसे दुछे पिटिकाः सरुजः खरा बह्बयो घना स्रावान्चिताश्य भवन्ति। तास्तालुपिटिकाः स्मृताः
(असंड. २५)
-पुप्पुट-परिय० पु., रोग० तालुरोगः, लक्षणम्- श्रेप्ममेदोम्यां तालुदेदो नीर्क् स्थायी कोल्याभः शोफो भवति (स. नि. १६.४४)
-सेद-पु., लक्षण० तालुनो भैदः, अरीतिवातविकारेष्येक: (असंसू. २०-१Э )
-रोग-परिव० पु., तालुगतो रोगः, तन्नामानिगलज्युण्डिका, तुण्डिकेरी, अधुपः, मांसकच्छपः, अर्बुदं, मांससद्रातः, तान्डुपुप्पुटः, तालुखोषः, तालुपाक इवि ( सुनि. १५.४०)
-लेप-पु.लक्षण० (चसि. १२.१४) तालुनि छेख्यप्म आवरणं, प्रसक्तिः (सुड. प२.७)
-विद्रधि-पु., तालुगतो दाहयुक्तः पाकपर्यवसायी शीघ्रविद़ाहित्वादेव विद्धधिः इत्यभिधीयते ऽसौ शोफ: (चचि. १२.७6) (अढ्कनि. ११.५6)
-विपाक-पु,. वालुविकृतिः बालानां तालुदेदो तालुकण्टकास्यरोगे जायमानो दाहो विद्दरणं च
(र. २२.9૪マ-૪३)
-रोष-पु., लक्षण० ( सुनि. १६.४५) तालुन्यत्यर्थ शोषः, तथा ताड्ड दीर्यते, वातात् श्वासो भवति, सोऽनिलोल्यतालुखोषो क्षेयः, तालुरोषः पित्तादिति केचित् (मा. )
-संहति-्बी., रोग० तालुुगतरोगः, अस्मिन् रोगे तालुमघये रुजया विना मांसं संहतं भवति
(असंड, २४)

ताब्दुरक-न., अस्थि० ताल्बस्थि ( चशा. ७.६)
तालेश्बर-पु., भैषज्य० पारददरितालगन्धयुक्तः, सर्ष-
कुष्ठमः, (र. २०.३६-४०)
ताल्वर्बुद-न, रोग० ताबुगतरोग० पमाकारं ताल्रमधये तु शोर्थ वियाद् रकादर्जुद्द प्रोक्तलिक्नम्। दुषं

मांसं नीरुजं तालुलुष्ये कफाच्छूनं मांससंघातमाहु:
( मा. सुनि. १६.४३)
ताल्वस्थि-न., परिव० अस्थि० तालुकास्थि
( सुशा. 4.98; 90.४२)
तिक्क-पु., रस० पड्रसेप्वेकः (चस्. १.६५)
गुणाः-वारवाकारागुणभूयिष्ठ:, पित्तमः, ₹्रुप्मझश्य सौम्यः स्क्ष: ल्यु: शीतः (मुसू, $\gamma 2, \gamma-6)$ बनस्पति० किराततिक्क: (असंचि, १)
(तिका )-ब्री., बनस्पति० यवतिक्ता (ध. १.२५६)
बिम्बी (ध. १.२०२) (रा, २.३०२)
कटुका (घ. १.२८)
मूर्वां (रा. ३.१०)
कटुकी (र. २०.१११-१५)
पइभुजा (ध. १.२५4) (रा. 6.244)
पाठा (घ. १.८०) (रा. ६.ब९)
कटुतुम्बी ( ड ) (सुल. $£ 0, \gamma 6)$
-क्न्दक-पु., वनस्पति० सटी, गन्ध्रपलाशः
-कोशातकी-खी., बनस्पति० कडुतुम्बी
(र. १₹. Є६-6く)
-घृत-न., घृत० तिक्कद्न्व्यसाधितं घृतम्
(सुड. ११.४)
श्वयथौ पानार्थमुपयुज्यते, कुष्टचिकिस्सोक्कम्
(असंचि. 29.990)
-तण्डुला-बी., घनस्पति० (ध. २.५₹ रा. २.१०९) -तुण्डी-सी., बनस्पति० बिम्बी
(रा. ₹.₹०२ ध. १.२०२) गुणाः-कटुसिक्ता,
रुच्या, पध्या, कफनाशिनी, वान्तिविषारोचकरक्त-
पित्तविनाशिनी (घ. १.२०२ रा. ३.३०२)
-तुण्डीर-ना., वनस्पति० बिम्बी (र. प.966)
-दुग्धा-स्री., वनस्पति० मेपरारी
(घ, १.८७ रा. ३.२१३)
काइनक्षीरी (घ. १.२४०)
-पुप्पा-बी., बनस्पति० पाडा
(घ. १.60 रा. द.99)
-फल-पु., वनस्पति० कतकम्
(घ १.१७६ रा. ११.२३५)
-(फला )-बनस्पति० घड्रभुजा ( रा. ८.२५५)
-बीजा-स्री., गनस्पति० कटुतुम्बी (ध. १.960)
-मरीच-पु., वनस्पति० कतकम्
(ध. १.१७६ रा. ११.२३६)
-यवा-खी., बनस्पति० शाह्बिनी
(रा. ६.३८१ ध. १.२५६)
-रस-पु., रस० अयं स्वयमरोचिण्णुरप्यरोचकझो विपहः क्रिमिझो मूर्च्छादाइएकण्ट्रकुषतृष्णाप्ररामनस्ववखांसयोः स्थिरीकरणो ज्वरझो द्वीपनः पाचनः स्म्यशोधनो लेखनः क्लेन्देदोदोचसामख्ञलसीकापूयस्वेद्रमृत्रपुरीषपित्तश्लेप्मोपरोषणो रूक्षः शीतो लघुन्य, स एवंगुणोऽध्येक एवाल्यर्थमुपयुज्यमानो रैक्ष्यात्खरविशद्स्वभावाच रसरघिरमांसमेदोस्थिमजजगुकाण्युच्छोषयति, स्रोतसां खरत्वमुपपाद्यति बलमादृत्ते, कर्शयति, ग्लपयति, मोह्यति, अमयति बद्नमुपशोषयति, धपरांध बातविकारानुपजनयति (चसू. २६.४३(५)

- रोहिणी-बी., कटुरोहिणी (चचि. ७.१४०)

ब्री., बनस्पति० कटुका ( घ. १.३८)
(सुड, 84.32)
-चकत्रता-जी., लक्षण० प्रायः सर्वे पु पैत्तिक्विकारेपु संभवत् तिक्कमुखत्वम् ( सुड. ४२.9०)
 हृरिए़ाद्वयेन्द्रयववरुणस्तादुकण्टकसत्रपण्णन्हृतीद्ययभा्दिनीद्यू वस्तीत्रिवृृकृतवेधनकर्कौटककार वेल्धवार्ता-ककरीरकरबीरसुमन:शाइयुप्यप्यामार्गत्रायमाणा-इशोकरोहिणीवैजग्रन्तीसुवर्चलापुनर्नवववृश्थिकालीज्योतिप्मतीप्रभृतीनि समासेन तिक्को वर्गः
(ससू. ४२.99)
-शाक-पु., यनस्पति० वर्णः (घ. ५.११९)
-पट्पलघृत-न., घृत० 'इदं कुष्घज्वरगुल्मारोगाग्रहणीपाण्ड्वामयश्थयधुछारि पामाविसर्पपिडकाकण्ड्र्मदगण्डनुत्सिद्बम्' (चचि. ७.१४०-૪ই)
-सर्पिस्-न., तिक्तघृतम् ; मद्वातिक्तघूतं च
(चचि, «.,७६) (सुचि. ९.९)
कुप्ठविषमज्वरगुल्मार्शोंग्रहणीदोषशोफपाण्डुविसर्पपाण्ब्योध्र्वजन्रुरोगेध्वप्युपयुज्यते (सुचि, ९.९)
-सात्क्यता-त्री., विक्करसस्यधिकाम्यासः (काबिल) अन्र तिक्करसस्य सातत्येन उपसेव्यमानस्वमपि आर्मन्युपशायत्वेन शरीरारोम्यकारित्वात् तिक्णसात्म्यता (काखिल, ५,४६)
-सार-पु., बनस्पति० कत्तृणम् (रा. ८.१०८) - 天क्ध-पु., चन्द्ननलदाद्वितिक्कद्यव्यांां संं्रह० चन्द्रननलद्कृतमालनक्तमालनिम्बतुम्नुरहुटजहरि-द्वादाएहरिद्दामुस्तमूर्वोंकिरातविक्तककटुकरोहिणी-

ग्रायमाणाकारवेह्फिकाकरीरकरवीरके बुककहिलक्हतृप－ मण्द्रकप्णीककोंटकवार्तांकुकर्करकाकमाचीकाको－ गुम्बरिकासुपन्यतिविषपपटोल्कुलुकपृष्ठागुद्धीवेक्रा－ प्रवेतसविक ङ्रतबकुलसोमबल्कसक्षपर्णाुमनार्का－ बल्युजबचातगरागुस्त्रालकोरीराणीवि
(चचि. ८.१४३) ( सुस् . ૪२.११)

तिक्तक－पु．，रस० विक्कसः，अयं वर्गज्वरपाचनः， （ तिक्तः ）（चचि．३．१४२）
तिक्तला－ब्री．，वनस्पति० शार्धिनी（चक．११．३）
तिक्ता－ब्री．，（रा．३．३＜१）
－द्यूय－न．，वनस्पति॰ कटुका काकतिक्ता च
（अह्हस्．१५．४०）
तिक्कालाबु－बी．，घनस्पति० क्ुतुम्बिनी
（ मुसू．૪६．२१५）
तिक्कालायुकवीज－न．，तिक्तालाख्वा बीजम्
(चचि. 6.9०く )

तिकास्यता－ब्री．，लक्षण० तिक्तमुखस्तम्
(सुउ. ३९.५०)

चत्वार्रिशत्पित्तविकरेण्वेकः（चसू．२०，१४）
तिक्रिका－बी．，वनस्पति॰ काकमाची（ध．४．२१२）
（रा．૪．३६）
तिक्षेक्ष्वाकु－पु．，कडुकालात्ये：（चक चचि．२३．२०६） तिकेक्ष्वाकाद्वितेल－न．，वैल० प़तव् वैलं कणन्हुकु－ मारतकफविनाशनम्（चचि．५．१०く－१9०）
तिक्कोद्विरण－न．，लक्षण० तिक्तरसयुक्तमुत्रिरणम्
（ चसू．१५．३३）
तिजला－ब्बी．，वनस्पति० मीहिः（घ．६．१०२）
（रा．१६．१०० ）
तितिक्षत्－वि．，प्राणान् उत्क्रमणार्थे तीक्ष्णीकतैं त्वरयिनं वा इच्छन्（चरं．१०．३ ）
तितिक्षा－क्षी．，क्षमा（ सुशा．१．१८ ）
तिच्चिडी－ब्री．，चिब्वा（र．१२．६૪－৮३）
－फल－न．，वनस्पति॰ वृक्षाम्लम्（ ध．२，३५）
（रा．६．१४₹）
तिच्तिडीक－न．，वनस्पति० वृक्षाम्लम्（ v．२．९५）
（ तित्तिडीका ）－ब्री．，घनस्पति० चिक्ना（ध．५．३₹）
तित्तिर－पु．，पक्षि० तित्तिरिः（घ．६．४८）
तिच्चिरी－पु．，पक्षि०（ सुड．૪०．८૪）तन्मांसगुणा：－ कपायं，म्धुरं，शीतिं，स्निगंध，लमु，प्राहि，वर्ण्यं， यीर्यपदं，बल्यं，त्रिदोषघं，हिदिकाधासम्नं च （धपरि，६．४८）गुरुण्ण，मेधाहिविनध्धनम्
（गसू．૪६．६१）धन्बानूपनिषेकणाब्वातिमधुरं， नाल्युष्णं，नातिगुकु，वावोल्बणं दोषत्रयं रीीमें संजयेत्（चसू．२७．६७－६८）गौरकुणभेदेन तिच्तिरिर्दिविध：，तयो：गौरः म्रार्तः कपिक्ञल इति कण्यते（र．१८．४२）
हिं．－तीतर．
म．－तित्तिरपक्षी．
बं．－तितोर．
त．－चिचिलन्बु，
－पक्षतुल्यश्युक－न．，परित० लक्षण० नेत्रस्य कुपा－ भागे तित्तिरिपक्षवण्ण झुकं भवति（ सुज．प－७） －फल－न．，वनस्पति० रेचकः（ध．१．२२७）
तिथि－बी．，तन्यते विम्तार्यते बर्धमानक्षीयमाणचन्द्र－ कलोपलक्षितकालंनेति तिथिर्दिनम्，ज्योति：－ शार्बीया संज़ा（चसू ．१५．९）चन्द्रकलोपलक्षितः काल हृति ज्योतिर्विद्ं（ सुचि．२२．9०）
तिनि－पु．，बनस्पति० लिनिसः（सुचि．१६．४३）
तिनिशा－पु．，बनस्पति॰ स्यन्द्नः（ड．सुक，६．३）गुणाः कषाय उब्णो ग्राहको दाहजननः कफजिद्वातामय－ रक्तातिसारजित्（रा．९．२४）
हिं－तिनिस．
म．－तिवस．
गु．－हम्मों．
वं．—जाएलगाध．
तिन्तिडिका－ब्री．，वनस्पति० अम्लफल्यूक्षः，चिश्बा （अवंचि．6）
तिन्तिडी－बी．，वनस्पति० चिश्या（र．१९．३९）
तिन्तिडीक－न．，वनस्पति० वृद्षाम्लम्，（ड．）अस्खिका－ फलम्（ सुचि，५．२૪）आमफलगुणाः－वातापहं पित्तबहासकृच्न संपक्वफलगुणाः－प्राझुणणं，द्वीपनं， रूवंयं，कफनातनुच（डसू．र६．१५९）
तिन्तिणीक－न．，बनस्पति॰ अम्बद्दुव्यम्，वृक्षाम्लम्
（र．१०．く०）
तिन्दु－पु．，वनस्पति० तिन्दुकः（र．२२．११४）
तिन्दुक－पु．，बनस्पति०（ चशा．८．४७）वर्फलग्गुणा：－ आमतिन्दुकगुणा ：－अम्लोणं，लघु，संमाहि， स्तिनंध，पित्ताभिवर्धनम्；पक्वतिन्द्युकगुणाः－कषायं， संग्राहि，बातकोपनं，विपाके गुरु，मधुरं，कफपित्त－ जिच（ गसू．૪६．१६८）
मान० कर्षः（अंंक．८；चक．१२．९१．）
( तिन्दुकी )-ब्री., वनस्पति० तिन्डुः तिन्दुलः
( सुचि. २१.१०)
हि. - तेंद.
म.-टेंभुणां.
गु. —टिंबरोो.
बं.-तंद.
ता. - ॠंपि.
तिन्दुकिनी-ब्बी., बनस्पति० आवतरकी (ध. १.१९८) तिमन-(परिव०) न., के हेदनम् (असंड. ४९.) तिमि-पु., समुमजो महत्तमो मस्स्य
(उसुसू. ४६,११८)
तिमिक्जिल-पु., सागरजमत्ल० तिमिं नाम महान्तं मत्स्रं गिचति हल्यनेन अस्य विमिमत्सतो मद्तर्तबंब स्वृप् (चसू. २७.४०)
तिमिर-पु., न., नेन्ररोगः अर्रातिबातविकारेण्वेक: ( बसू. २०.११) संप्रात्तिः अवस्थाश्य-नेत्रस्य प्रथमें पटलं सिरानुसारिणे दोषे क्रिते सति, तैमिरिको नरः अब्यक्तं हूंपं पइयति। च्यक्तमपि कदाचित् निमित्तमन्तरणण पइयति । द्रितीयं पटलं दोषे प्रासे सलयभूतमपि पइयति, भूतं यल्नात्पइयति, कासचं दूरे सूक्ष्मं च नेक्षते। विपर्यासेन दूरान्तिकस्यं रूपं मन्यते। दोवे मण्डलसंख्याने मण्डलानीध पइयति। हटिमघ्यस्ये दोष एकमेव वस्तु द्विप्रकारं पइयति। बहुधा स्थिते दोोे एकमेव बस्तु बहुपकारं पइयति। हटेरम्यन्तराधिते दोषे हस्खं वृदं वृद्धं च हस्खं पइयति। अध:स्थिते दोवे समीपस्थं पदाधरं नेक्षते। उपरिएारिस्थिते दोोपे दूरगं न पइयति। पार्थस्ये दोपे पार्थस्थितमपि रूपं न पइयति। अयं तिमिरसंज़ो रोगः। तृतीयपटले स्थिते दोपे काचच्वं प्राप्नोति । तेन काचेनोर्ण्वमीक्षते न स्वधः। तच्च तनुवस्गच्छत्नसरशाम्। हछिश्वात्र दोषानुसारेण रज्यते। उपेक्षमाणस्याचिकिस्सितस्य तृतीयं पटलं मुत्त्वा चतुर्थपटलं गतो दोषः लिझ्ञनाशां कुर्वन् दट्रिमण्डलं छादयेत् । बातजतिमिरे नरो छ्याबिद्धमिक्र पइयति। चलं धूमाविल्मरुगाभासं मुहुः पक्रृतिस्थनयनेन पइयति। तथा जाहाद़ीजि मुठुः परयति। अचिकिसिसत्वेन काचत्वं प्राष्ते हक अरुणाडsस्यमनासिकं पइ्यति। तथा चन्द्रदीपादीनामनेकल्वं बकमवक्रमिव च मन्येते। बृद्ध: काचो रजोधूमानृतामिब च सर्थि कुर्याव्। तथा स्पश्कर्रणाडsभां विर्लीणां सूक्ष्मां

वा हतद्द्रीनां धfिं कुर्यांत्। पित्तजे तिमिरे नरो विद्युद्दादिदीवितंत्ता तथा मयूरतित्तिरिपन्राभं भ्रायेण नीलं च पइर्यति। काचे काचनीलसहरी हटिभरजत्व । ताहोेव काचनीलाभासं पइयति। किंचाsरेंन्दुपरिवेषार्द्वीन् पइयति । लिक्षाशाद् हद्वि््रमरननीला निरालोका म्रिज्धा च भबति। पित्तेन हस्वसंज्ञा हटिर्भरवति । हस्वसंख्यानाडल्पदर्भीनी बा पित्तविद्ध्धसंज्ञा हप्टि: पीता पीताभदर्श़ना च भबति। फ्रेष्मजतिमिरेणातंः प्रायः व्रिग्ध शुकंक च पइसति। काचे तु निव्यमेन्द्वर्कादिभिरिवाचितें पइयति। सा इप्टिः सिताभा स्यात्। लिझन्नाझो तु मूत्तः कफो हट्टिगतः स्विग्धो हटिविनाशनभ्य हइयते। पक्भिनीपुयंस्थितश्थलजक्र बिन्दुधव् हइयते। आतपे चासौ बिन्दुः संकुचति। छायायां प्रसरति। रक्कजतिमिरवान् रक्षाभे तम इ्व च पइ्यति। काचेन रका कृष्णा वा चृ्टि: स्याव्। तस्यां ताहगेब रुपमीक्ष्यते । लिद्ननाओ़ोऽपि काचवत् ह्टर्टिर्निंप्रभा हतददर्शनना च स्यात्
(अहउ. १२.१-२२)
पु., बनसपति० तिनिशःः ( (ुउ. ५१.३२)
तिरस्कृत-न., विरोहितम् (चरा. १.८०)
तिरीटक-पु., चनस्पति॰ लोधः (ध. ३.१७५)
तिर्यक्च-वि., वश्रम् ( सुनि. १.८)
( तिर्यक् )-पातनयन्न्र-न., दीधिं एकस्सिन् घटे पारदोडन्यर्मिश्न जलन्मुभयो: संयोगार्थ नताधोनाल:, येन चुल्धामारोपितादीरघघटाददक्वितापेनोश्थितः पारदोsन्यस्मिन् पात्रे पतति (र.९.9०-१२)
( तिर्यग् )-ग्-वि., तिर्येग्गार्मी ( सुनि. १.८)
-गत-वि., शाखामार्गगत उन्मार्गगतो बा
(चनि. ८.३८)
-प्रधमनकोष्टी-ब्री., मृण्मयकोशः, उच्छाये द्वादशा स्रुला मूले च चतुरस्रुला, तिर्यंक्र प्रधनक्रियानुकृल्येन स्यापितमुख्बा कोष्ही (र. १०.४७) -फला-बुी., वनस्पति० जन्बुका (ध. ४.<८) (रा. ३.१२७)
-योनि-बरी., पध्धादियोनिः (चनि. १.३५)
तिल-पु., न., तैंलधान्य० (चसू. २७.३०) ( सुसू. ४६.३९) (ध. ६.१२२) कृष्णसितेवि द्विविषः, पीतदरिवलोहिता इति केचित् ( उ ) संवेंदु कृष्णासिलः प्रधानः ( स )

मधुरः, कडुकः, ईषष् कषायः, तिक्तः, सांग्राहिकः, दंल्यं, पध्यः, अझिमेधाजननः, अल्पमूत्रः, मणशोधन:, उब्नः, पित्तकरः, बल्य:, स्विश्घः, घणे हेपने पथ्य:, त्वच्य: केइयः अनिलहा
( सुसू. ४६.३९)
कफपित्कृत् (चसू. २७.३७) हिमस्पर्शः
(घ. ६.१२२)
हिं--तिल.
म.-तीळ.
गु.-Пतल.
बं.-तिल,
ता. -चवू.
न., परिमाण० (चचि. १० (३) २५)
पु., च्वग्रोग० पित्तले नरे पित्त्य औण्यात् ल्वचि तिलाकारं चिह्ह जायते (चवि. ८.@५)
-कण-पु., भर्जिततिलः (चसू. ४.१५)
-कन्द-पु., वनस्पति० तिलकम्द् ( रापरि. ५.५२) गुणाः-मधुरः, शीतः, पित्त्रः, स्वासकासपित्त-
प्रकोपविपम्रणारः ( रापरि. 6.५४)
-कल्क-पु., तिलानां कल्कः ( चुचि. १.६५)
घणरोपणसिलकलकः ( सुचि. १.६७ सुसू. ११.२२)
शोधनसिलकल्कः ( युच्चि, १.६५)
-काम्बलिक-पु., कृतान्न० विल्प्रधानः काम्बलिक:
(चसू. १३.८५)
-कालक-पु., क्रुदरोग० ल्वक्स्थाः विलाभाः कृष्णाः अवेद्नाः पिटिकाः ( सुसू. १२.9०) गुद्यरोग० संनिपातेन गुछे पक्कानि मांसानि कुष्णीभूय समन्ततो विशीर्यन्ते, ते तिलकालका:
(असंड. ३८)
-कुन्तल-पु., तिरकाण्डम् ( असंसू. ३९.9०)
-क्षार-पु., तिलस्य क्षारः (चसू. ३.१४)
-चित्रपत्रक-पु., वनस्पति॰ तैलकन्द्:
(रापरि. ५.५०) द० तिलकंद
-ज-न., स्नेह० तैलम् (घ. ६.१२५)
-जीवन-न., जीवनं जलम्, तेन तिल्जीवनं विलकाथपर्यायः , विलकाथः, विलमज्ञा (र. २५.८५)
-तैल-न., तिलाव कृषं तैलम् (वसू. १३.१२)
तिलेपु भवं तैलं तच स्थावरस्नेहोत्तमम्, गुणाःभास्सेयमुण्णं, मधुरं, मधुराविपाकं, बृंहणं, प्रीणनं,

ब्यवायि, सूक्ष्मं, विशादं, गुर, सरं, विकाझि, वृष्यं, त्वक्पसादूनं, शोधनं, मेधामार्देकरकम्
( सुसू, अ५.११२)
-नाल-पु., तिलकाण्डम् ( मुसू. ११,११)
-नालज-वि., तिलनालदाहारक्कृतः यथा क्षारः
(चचि. १३.१७०)
-परिपीडन-न., घकम् ; तिलपरिपीडनक्रियोपयुक्तम् ( युचि. ૪.२८)
-पर्ण-न., वनस्पति॰ चन्द्वनम (ध. ३.१; रा. १२.१)
(-पर्णी ) ब्री.,-वनस्पति० मीहिः (रा. १६.9०९)
बदरकः ( इन्दु. असंड. १०)
चोरकः ध्रीइस्तिनी (ड. सुसू. Ү६.२३९)
हुल्दुळ: इति ख्यातः ( चक. चचि. ३.२६७)
पु., बनस्पति० श्रीवेप्ककः (रा. १२.११३ );
(घ. ३.१३३)
-पर्णक-न., वनस्पति० चन्द्नम् ( घ. ३.१)
-पर्णिक-न., घनस्पति० तैलपर्णिकः सरलरस:
( सुक. ६.१४)
-(पर्णिका )-ब्री., शाक० हुल ्दुलिका (चसू. २७.९6)
चोरक:, श्रीहस्तिपर्णों ( गुसू. ૪६.२२१)
(र. 99.4२-५.6)
-पिप-न., आहारदब्य॰ ( चसू. १३.२४)
-पीडक-न., यत्र० तिलानां तैलनिष्पादुनोपयोगि यन्रम् ( चसू. २५.२७)
-भेद-पु., वनस्पति० सल्तिलः ( थ. ६.१२०)
-मषी-स्री., विलभस्म, अरंविकानामके शिरोरोगे
लेपनार्थमुपयुज्यते (असंड. २८.)
-वासी-ब्री., वनस्पति० मीहिः (रा. १६.१०८)
-विकृति-ब्री., कृतान० मोद्काद़ि: मयूराण्डकादि:
(हे अहसू. ६.३४)
(ड सुसू. $\left.\begin{array}{|c} \\ \text {. ३८१ }\end{array}\right)$
-राक-न., राक० (चसू. $26.9 \circ 9$ )
-संभच-न., स्नेह० तैल (घ. ६.१२५.)
तिलक-पु., वनस्पति० गुणाः-अस्य त्वकषाया, मधुरा उण्णा ( रा) अयं स्विर्घो, लघुः, मुंस्त्वको बल्यो बातपित्तकफमः, पुट्टिकरो हृ्यो मेदेोविरर्धनः

हि. 一तिलक्षुप्य.
म.-तिलपुष्पक.
गु.-तिलक्का,

अक्षम् (घ. २.३०)
लोधः (घ. ३.१५७)
तिलकालक: (र. २४.४०)
त्वग्रोग० (चसू. १८.२५)
( तिलकी)-ब्री., वनस्पति० शा्वपुष्पी (ध, ૪.११३)
तिलनी-ब्री., बनस्पति० वीहिः (ध. छ.१०२)
(रा. १६.१०९)
तिलाङ्रितदूल-पु., घनस्पति० तैलकन्द्: (रापरि. 6.4०)
तिलातस्याद्युपनाह-पु., स्वेढ़० केवले वाते उपयुज्यते (ड) सुचि. ३२.१२)
तिलाद्किल्क-पु., योग० श्वदंध्राव्रिषजित्
(असंड. ४६.)
तिलाद्लिलेप-पु., किश्चित् मृप्रतिलाः सर्षययुक्ता: मातुलुद्ररसयुक्ताः। लेपाद् अक्षिरागरूलोहराः
(सुड. १७.८く-くs)
तिलोत्सेधतनु-वि., तिलोस्सेधग्रमाणम् (चचि, १ (३).१६)
तिल्वक-पु., वनस्पति० लोधः (घ. ३.१ध५) पट्टिकारोभः ( सुचि. १४.५)
-घृत-न., घृत० उदूररोगे विरेचनार्थमुपयुज्यते (सुचि. १४.१०)
-धृतचतुर्थ-ति., तिल्वकघृतं चतुथं येणु तानि, हरीतकीचूर्णवस्थेय्यादि (सुचि. 9४.90) गब्ये पयसिे महावृक्षर्षीरेत्यादि (सुचि. १४.9०) चव्यचिन्रकेल्यादि (सुचि. १४.9०) वातव्याध्युक्ततिल्वकघृतम् ( सुचि. ૪.२७)
-सर्पिस्-न., लोधादिसिद्धं घृतम्, एवद्वावरोगेपु स्नेहबिरेचनाधमुपयुज्यते (सुचि. ४.,6)
तिप्टत्-वि., ऊर्ण्वाभवन् (ड. सुड. ४२.१२५)
तिष्य-पु., नक्षत्र० पुष्यनक्षन्रम् (चवि. ८.९)
तिस्नैषणीय-वि., अध्याय० तिसैैणाइाब्दोरस्मिन्नस्तीति चरकसूत्रस्थानगतैकादशोsध्यायः (चसू. ११.१)
तीक्ष्ण-पु., झटिति कार्यकारी गुणः (चशा. ६.9०) अग्विगुणभूयिष्टो वीर्यसंजकको गुणः (सुसू, ४१.११) शोधने राक्तिः (हे अहसू, 9.95 ) राजिकामरिचाद्विध्बनुभूयमानो गुण० तैजसद्धब्यगुणः
(सुस्. ४१.४ (३) दव्यस्य शोधने कर्मणि शक्तिः, गुण० तस्य कर्मणि दाहृपाककरतं, स्रावणत्वं च (सुसू. ४६. ५१८) वि., शीम्रकारि, मन्द्विपरीतः सूचीव भिनत्ति
(अरुणः ) (अहुसू. १.१८) मुखे ढुःखोत्पादकम् (सुसू. 8५.9९, )
कोपनम् (सुड. ६२.९) रीघतरदोषस्तावणकारि यथा विरेचन द्रव्यं तीक्ष्णं भवति
( सुचि. ३३.३३)
पु., चनस्पति० कुराः (रा. ८,२०6)
कुन्दुरुः (ध. ३.१२१) (रा. १२.१९०)
क्षुवकः (रा. परि. ८.४०)
न., वनस्पति० मरीचम् (र. १२.६४-৮३)
खनिज० लोहम् (ध. ६.२६)
( तीक्ष्णा ) -बी., वनस्पति० कपिकच्छू:
(घ. १.१५१) (रा.३.२०२)
चविका (ध. २.66) (रा. ६.११६)
तेजस्विनी (ध. १.२६६) (रा, ३.३९२)
पिण्ली (र. 99.५०)
-कण्ट-पु., वनस्पति० धन्व्रयासः (रा. ३.२६)
इन्बुदी (रापारे. ८.१८)
-कण्टक-पु., वनस्पति० बर्दुरः (रापारे, ८.१२) करीरः (घ.५.२.९)

- (कण्टका )-स्री., कन्थारी (रापरि. ८,२०)

कण्टकमुखी-ब्री., एपणीशस्त० ( गुसू. ८.99)
-कन्द्द-पु., बनस्पति० पलाण्डुः (रा. 6.9०0) (घ. ४.69)
-क्षार-पु., त्रिबिघक्षारेब्ेेकः (सुसू. ११.१३)
-गन्ध-पु., बनस्पति० शिग्रुभेद् नीलशिम्रु०: द० शिग्डु
(रा. ८.६२, ध. ४.४१)
बनस्पति० कुन्दुरूः (घ. ₹.१३१) द० 'तीई्ण'
न्नगगम्बविशोषः ( सुसू, २८.९-9०)
( तीक्ष्णगन्धा )-ब्बी., शोभाज्जनक: ( ड. सुड.२३.४)
बनस्पति॰ कन्यारी (रापरि. ८.२०) द० कंटका.
श्वेतबचा ( ஏ. १.9०; रा. ६.१०) दु० बचा
राजिका (ध. ४.६०)
-तण्डुला-त्री., वनस्पति० पिप्पली (ध. २.७₹)
-पत्र-पु., वनस्पति॰ तुम्बुरुः (घ, २.४२)
-पर्णिका-स्री., वनस्पति० तुम्पुरः:
(र. १६.९९-9०२) द्र० तीक्ष्गपत्र
-पावक-पु., रोग० तीक्ष्याम्भिः (भस्मकः)
(चचि. १५.4०)
-पुप्प-न., वनस्पति॰ लवन्नम् (रा. १२.८५)
-(पुप्पा )-ब्री., बनस्पति० केतकी
(रापरि, १०.१.)
-फल-पु., वनस्पति० तुम्बुरः (घ, २.४२) द० तीक्ष्णापत्र
त्तेजःफलः (रापरि. ११.१७)
-(फला)-स्री., वनस्पति० राजक्षवकः ( ध, ४, ४३) (रा. १६.७०)
-मझ्जरी-ब्री., वनस्पति० नागवल्झी ताम्बूल्तनह्डी (ध. परि. ३.३)
-सुख-पु., पारदयोग० पारदः सुवर्ण बिडलवणं हरितालं बोलः कान्तलोहं मण्ड्रोडअभं गन्धकं माक्षिकं चेति। सर्वें एते कुमारीरसेन मर्दितगजपुटे परिपाच्याः। अयं अर्शसां नाशनः
(र. १५.६८)
-मूल-पु., वनस्पति० रिग्रु: (रा. ५.६०)
कुलअ्अः (रा. परि, ६.9१)
-लोह-न., लोह० खरं, सारं, हन्नालं तारावह्टं बाजिरं
कहल्लोहाभिधानं चेति तीक्ष्णलोहं पड्विधं विद्यते (र. ५.८०) (सुचि. 9०.११)
-चलक-पु., वनस्पति० तुम्बुरः (ध. २.૪२)
द० 'तीक्ष्णपत्र'
-विष-वि., तीक्षणं विषं यस्य स तीक्ष्णविष: कीटः, तह्ष्टलक्षणम्, तद्यथा जबरोऽइ्रमदों रोमाब्वो, बेदना, उर्घंतीसारस्तृष्णा, दाहो, मूर्च्छा, विजृस्भिका, वेपधुः, ध्वासो, हिका, रीतंत (दार्णम्) पिडकोपचयः, शोफो, ग्रन्थयो मण्डलानि
( सुक. ८.१९-२३)
-वृक्ष-पु., वनस्पति० पीलुः (असंसू. १६.३९)
-वेगार्त-वि., तीक्ष्णवेगपीहितः (सुड, ३९,९૪)
-राका-अी., वनस्पति० यवः (ध. ६.८८)
-सार-पु., बनस्पति० करीरः (घ, ५.९९)
ली.,-बनस्पति० रिंशापा (रा. २.१९く )
तीक्ष्णक-पु., वनस्पति० सर्षप: (रा. १६.६८)
तीक्ष्णाग्मि-वि., लक्षण० दीसाम्मिः (सुचि. ३३.५५)
पु., स गुर्वप्यद्नं पचति तथा सर्वापचारसइश्य जाठराभ्निः (चवि. ६.१२)
विविधिणु विक्रियापश्नेष्वम्निपु पित्तद्दोषजनितोsयं तीक्ष्णणो जठरामिः ( सुसू, ३५.२४)
तीक्ष्णायस-न., लोइ० तीक्ष्णमायसम्
(चचि. १(३).१६)
तर्थ-पु., उपाध्यायः ( अरुण ) गुरूः
(हे अहसू. १.२८)
न., नयादिघद्दम् ( ड. सुक. ₹.9०)

तीव-न., उग्रम्, इन्द्दियोद्धेजकम् ( चइ. १२.२३ ) खनिज० तीक्ष्णलोहम् (रा. १३.३०)
( तीव्रा )-ख्री., बनस्पति० सुरसा (रा. 90, 66)
तरटी (रापरि. ८.३२)
तेजस्विनी (ध. १.२६६रा. ३.३९३)
यवानी (ध. २.२४)
तेजस्विनी (रा, ३.३२३)
गण्डदूर्वा (घ. ૪.9४५) द०० दूर्वा ${ }^{2}$
-क.्न्द-पु., वनस्पति० सूरणः ( रा. परि. ७.६)
-गन्धा-बी., वनस्पति० यवानी (ध. २.९४)
(रा. ६.१४१)
-ज्वाला-ख्री., वनस्पति० धातकी (रा. ६.१५२)
-बलि-पु., अपकः पग्रूपहारो मद्योत्कट:
(ड. सुउ. ६०.३७)
-मात्सर्य-न., लक्षण० तीवद्वेषः (चनि. v.৮(१)
तीवावी-परिन० सीी., अतीव प्रसतवेद्ना
(काखिए. ११.४૪)
तुकाह्वया-स्बी., चनस्पति० (असंड. २)
तुगा-स्री., वनस्पत्यझ० तुगाक्षीरी (अह्टसू. १५.१२) भैषज्य० वंशलोचना, बंश्रोचनानुकारि पार्थिवं द्वव्यम् (ड ) सुज, ५२.१७)
भैषज्य० वंशरोचना (घ. २.4५)
-क्षीरी-स्री., निर्यास० बंशरोचना
(चचि. १.(१)द८ )
तुगाख्या-ब्री., निर्यास० तुगा, वंशरोचना
तुङ-पु., वनस्पति० पुस्नागः (चक. चसि. १०.२२) न., बनस्पति० पद्यकेसरम् ( ध. ૪.१६५)
( तुछा ) -ब्री., निर्यास० वंशरोचना (रा. ६.८६) शामी (घ. 4.94 )
( तुछी ) -त्री., वनस्पति० अजगन्धा (ध., २.१००)
-क्षीरी-ब्बी., वनस्पति० वंशरोचना (घ., २.५५)
-नास-पु., लविषकीट० गुणाः-प्राणनाशानः, तेन
दप्टस्य सर्पवत् तीवा वेद्नाः, साब्रिपातिका रोगाश्व
भवन्ति दंशश्र रक्षपीतसितारुणो भवति क्षाराभि-
दाग्धनच प्रतीयते ( सुक. ८.१५-१८)
(असंड, ४३)
तुद्ञिनी-स्री., घनस्पति० सहत्त्रवीर्या (रा. ४,૪४१)
(ย., १.२०३)
तुण्ड-न., मुखम् ( सुक. ३.४) मुखाग्रम्
(इन्दु. असंड, १०.)
( तुण्डी )-ख्री., बनस्पति० बिम्बी (घ., १.२०२) सधुरबिम्बी (ध. १.२०२ रा. ৮.३०४)
नाभ-पु., कीट॰ प्राणनाशक: कीटः (असंड $\gamma$ )
नाम-पु., सविषकीटः (सुक. ८.१५-१८)
-विष-वि., तुण्डे विषं यस्य सः, वरटीशतपद़ीश्रूक-

- शृंगिश्रमराद्यः तुण्डविषाः (सुक, ३.५)

तुण्डाहत-न., सर्पेण अदंश्र्रया कृतो दंधाः (वैशसि.)
तुण्डि-खी., वातेनाध्मापितायाः सरुजाया नाभेस्तुण्डिरिति नाम (असंड, २.)
-केर-न., चनकार्पासी, वनकार्पासीसमु₹वं फलम्, एतत् फल जले पिंृ पाययेत् क्षतजतृष्णादामनार्थम्
(सुड. $\gamma<, २ 6$ )
-केरफला-स्री., वनस्पति० बिम्बी (घ. १.२२)
-( केरी ) -त्री., वायच्यः कीटविशोषः (असंड. ४३) बनस्पति० बनकार्पासिका (सुनि. २.१०) (असंनि. 6.) वनकार्पासीफलतुल्याकारशोथतया इयं रोगे निरुछा। तालुगतरोगविशोषः ( सुसू. २५.८)
-केरिका-त्री., वनस्पति० कार्पासी ( रापरि, ४.४५) कण्ठगतव्याधि:, लक्षणानि-केंटे हनुसंध्याध्रितः कार्पासीफलाकारः पिच्छिलो मंद्रक् कठिनश्र शोफो भवति, स नाम्ना तुंडिकेरिका इस्युच्यते (असंड. २५)
नाभि-ब्री., नाभिरोग० मुखयुक्तनाभिः
( सुशा. 9०.४३)
तुण्डिका-बी., वनस्पति० बिम्बी ( ध. १.२०२) चनकार्पासीफलम् (र. २९.१२१-२२)
तुत्थन-न., खनिज० तुत्थकम् (ध. ३.१४५)
( तुत्था) -ब्री., वनस्पति० नीलिनी (घ. १.२३२) महानीली ( रा. ૪.३५३) एलाभेदः सूक्ष्मैला (थ. २.४४) द०' एला'
-खर्पर-न., मयूरतुत्थम् (र. २.१३४)
तुत्थक-न., खनिज० मयूरतुत्थम् ( सुचि. २.६१) गुणा:-कटुः, तिक्त, कषायं, उव्णा, (रा) शीतं, (घ) चध्षुष्यं, रसायनं, रूच्यं, दीपनं, पुप्टिवर्धने, वान्तिकरं, हृ्टिरोगम्वित्रविवेेगर्वग्दोषविनाशनम् (घ. ₹.9४५)
इदमेब मयूरतुस्थं खर्परिकातुर्थमिस्युच्यते (चचि. 0.90 C ) ऊषकादिगणे ( सुसू. ३८.३७) प्रक्रिल्नवर्मरनि नेग्ररोगग्रकारे तुत्थकं कजलतुल्यमागं तम्रपान्रे घृट्टं सर्पिर्युतमझनं कार्यम् ( सुड, १२.५२)

हिं. —नीलाथोथा.
म.-मोरचूद.
गु.--मोरभुधु.
बं. —तथिया.
ता.-तुरिचि.
तुद्यमान-वि., लक्षण० पीङ्यमानम् (चसू, १५.३०)
तुन्द्-बि., स्यूलः (र. १६.१५०)
न., शारीर० उदरम् (र. १८.१९४)
तुन्द्यिलका-ब्री., वनस्पति० त्रपुसम् ( रा. $6.2 ४ ६$ )
तुन्नसंक्षा-वी., सेवनी (असंड. ₹१)
तुन्नसेवनी-छी., सीवनम्रकारेवेकः यथा वस्ं पाटितं
तन्तुवायकः संदृधाति तद्वत् (सुसु. २५.२२)
तुमुल्यन्व-वि., प्रचण्ड्रार्जितः ( मेघः)
( सुसू. ६.३१)
तुम्ब-पु., यन्र०० अलाब्बू: (चचि. २२.३७)
( तुम्बी )-त्री., बनस्पति० कटुकालाम्नुनी
(ध. १.96०)
सरलः (ध., ३.७く ) (रा. १२.१३६)
इक्ष्याकु: (चक. ३.३)
तिक्तालायू:, गुणा:-तिक्का, कटुः, कषाया, अधोभागदोघद्रा, दृमिकुष्ठकफानिलहरा, दुछ्धमणशोधनी (सुसू. ४५.१२૪)
-बीज-न., भैषज्य० हद्ष्वाकुफल्लीजम्
(चक. ३.१५)
तुम्वर-पु., बनस्पति० तुम्बुरः (घ. २.४२)
( असंस्. ©)
-तैल-न., स्नेद्वविशोषः (ध. ६.१३८-३२)
तुम्बिका-स्री., वनस्पति० कटुकालाम्बुनी (ध. १.१6०)
(रा. ३.२३४)
तुक्विनी-खी., वनस्पति० कटुकालाम्बुनी
(ध. १.१६०) (रा. ३.३३४)

कटुतुम्बिनी (र. १०.७₹-७६)
तुम्बुरु-पु., धान्य० (चसू. २७.₹०३) कहुर्मुधुर-
स्तिक्तः (रा. ), उक्गस्तीक्ष्णो बह्विदीपनः, कफ-
वातशूलाडपतन्न्रोद्राऽडध्मानकृमिगुल्मान्नाशयति
(ध. २.४२) वातशूलम्नः (चक. र.१५)
(सुउ.४२.६९)
हि. 一त्रुंबर.
म.-चिएफळ.
गु. -त्तुंबरफल.
बं.-तेजबलेरगाछ,


तुरग-पु., बनस्पति० अश्वरन्धा (र. ३०.७3)
-चर्या-स्री., विक्रमवाज्छितोपशल्यसंहितासु ह्यारोहणम् ( सुचि. ११.११)
-प्रिय-पु., वनस्पति० यकः (रा. १६.१२४)
तुरगाह्बा-ब्री., वनस्पति० घोण्टा (रापरि, ८.२₹)
तुरगी-त्री., वनस्पति० अश्वगन्धा (ध. १.२७२)
तुरङगन्धा-की., बनस्पति० अभ्वगन्धा
(सुड. ४१.४१)
तुरद्ञवर्चस्-पु., अश्वपुरीषम्, अस्य स्वरसो रक्तपित्तशमनः ( सुड. ४५.३१)
तुरड़िका-खी., वनस्पति॰ जीमूतक: (रा. ३.२४૪)
तुरड्जी-स्री., वनस्पति० घोण्टा (रापरि, ८,२२)
तुरुक्क-पु., सुगन्धिद्धब्य० धूपभेदःः सिह्ककः (चक. चचि. २८, १५३ (असंड. १) गुणाः-कटुस्तिक्तोण्ण: जिग्धः स्नादुः कटुको व्रातकफपित्तमः ( रा ) कुष्ठाइमरीमूत्राघातभूतज्वरमः (ध, ३.२२)
हिं.-शिलारस.
म.- शिळारस.
गु. - शिलारस.
बं. -रिलारस.
ता.-चिलारचे.
वनस्पति० यनानी (ध. २.३४)
तुर्यंशा-पु., चतुथांशः ( असंशा. ६)
तुलसी-ब्री., वनस्पति॰ सुरसा ( ध. ४.५०) गुणा:कटुः, तिक्ता, हुद्योष्णा, दाद्वपित्तकारिणी, दीपनी, कुष्ठकृच्छ्रक्तपित्तपाश्वश्यूलह्लिकाश्धासकासविपपूतिगन्धकफनाशिनी। सितासितकुसुमभेद़ाहिविधा

> (र. १८.१6

हिं. - तुलसी.
म.—तुळस.
गु.—तुलसी.
बं.—तुलसी,
ता,--तुलसी.
फा.-रेहान् .
तुला-र्री., मान० पलशातम् (असंक. ८)
तुलिक-पु., कार्पासगोलकावृतमुखी तृणकाष्टादिशलाका (र. २२.१२६)
तुलिनी-स्री., बनस्पति० लक्ष्मणा (रापरि. 6.44)
तुल्ययोनित्व-न., एकहेतुजन्यत्वं यथा चध्जुस्तेजोजन्यं सूपं च तेजोजन्यमिति चक्षूरूपयोस्तुल्यतेजोजन्यत्वम् । आयुर्वेंदे तुल्ययोनिस्वस्य सिद्धान्तः

इन्द्भियार्थम्रणे स्वीकृतः 1 तद्यथा-' इन्द्द्रियाणामिन्द्नियार्थांनां च पाख्धभौतिकत्वेऽपि यस्य भूतस्य यन्रेन्द्रिये आधिक्यं तेन तेनेन्द्रियेण तस्य तस्यैव गुणाः शबद़ाद्यो गृङ्ने्ते। इन्द्रियेण चक्षुराद्विना रुपादिकमात्मीयं मानव उपाद्ते। तद्यथा-तैजसं चक्भुस्तैजसमेव रूपमादृत्ते। तुल्ययोनित्वादेकमूतहेतुस्वात्। भूतं हि स्वयोनिमभिधावति जलमिन जलम् ( ह) सुशा. १.१५)
तुल्यऱीला-ब्री., समानस्वभावा (सुचि. २४.१३०) तुल्या-ल्री., बनस्पति० आढकी (घ. ६, ९३) खनिज० सौराप्री (थ. 3.9०५)
तुवर-पु., चनस्पति० याबनाल्भेद़ः तुवरयावनालः द्रव्यं यावनालम् ( रा. १५.१७१)
न., कषायरसम् (ट.५.₹०)
( तुवरी )-ब्री., वनस्पति० आढकी (घ. ₹.90\%) खनिज० सौराट्री (घ. ३.9०५)
-धान्य-पु., बनस्पति० याचनालभेद्ः तुवरयावनालः द० 'याबनाल, (घ. ६.9०く) (रा. १६.१७9)
-यावनाल-पु., वनस्पति॰ जूर्णोविशोष:
(रा. १६.१७१)
तुवरक-पु., वनस्पति० पश्विससमुद्दभूमिपु पलाशानुकारी वृक्षः; अस्य स्नेहो मढ़ाव्याधिपूपयोज्य: (मुचि. ३१.५) तद्युणाः-महाप्रभाइ उस्कृषतमः कुष्ठमेहापह्तस्य मज्जानो मान्रया पीता नरं शोधग्रन्ति (मुचि. १३.२०-३४; असंड. ४२.) हिं,-चौलमोगरा. म. -कडुकवट, कंचठी.
(तुबरिका)-बी., भैषज्य० कांक्षी (र. ₹०,६४-६५) नेत्ररोगेण्नक्षिक्षालनार्थमुपयुज्यते
(असंड. २०.२५३)
-तैल-न., तुवरक: पश्रिमार्णन्रतीरजोऽयं वृक्षः वत्फलतैलं संबैंदु छुठ्रुपयुज्यते (असंचि. २१) गुणाःउषणं, मधुरं, कषायं, तिक्तानुरसं, ब्रतकफकुष्टमेदोमेहक्कृमिप्रशामनमुभयतोभागद्येपहरं च
(सुसू. ૪५.१२२)
-तेलप्रयोग-पु., तैलस्य पश्चाहिकप्रयोगः कुष्ठहर: प्रथमः; तस्यैब खद्रिराम्बुसिद्धस्य विशिप्टाबस्थे कुष्ठे द्विनीयः प्रयोगः, तद्वेव सर्पिर्मधुखदिरकपायविधिना ग्युज्यमानं तृतीयम्नयोगत्बेन व्यपद्विइयते। परोऽपि

पझ्घाशाद्विनावधिको नस्यम्रयोगो रासायनिकश्यतुर्थः स्मृतः। किंच मजप्रयोगः पश्वमः। अअनप्रयोगश्र पष्ठः（ सुचि．१३．२०－३५）
तुवरकास्थि－न．，तुवरकवीजं（असंचि．२१）
तुवरानुरस－न．，तुवरोऽनुरसतयाssस्वायते यस्मिस्तव् तुवरानुरसम्，अन्ये तु तुवरशब्देन कषायमाहुस्तेन किश्विक्कषायानुरसमित्यर्थ： （चक．चचि．२२．२६） तुप－पु．，धान्यत्यक्（ हुचि．५．१८र．१४．६०） तुपा＋्यु－न．，सन्धान० यत्सतुपैर्यचैः क्रियते। तहुणाः－ दीपनं ह्यं हत्पाण्डुकृमिरोगनुत्
（ सुस．४५．२१३）
हि．－यवोंकी कांजी．
म．－जबाच्या कोंख्याचे पाणी．
तुपार－पु．，बनस्पति० चीनकः（ध．३．३१）
कर्पूरः（ध．३．३१ रा．१२．५६）
अवइयायः（ अह्टसू．२．४०）
तुणोद－न．，भासव० तुषोदकम्（घ．६．२५१）
तुषोदक－न．，आसुत०（चसू．२6．999）
सतुपयवकाझिकम्（ सुसू，૪૪，૪०－४४）
तुप्य－पु．，वनस्पति॰ तिन्डुकः（घ．५．४०）
तुषि－की．，मनःसंतोषः（ सुसू．१५．५（१）
बनस्पति० अद्विः（ध．१．१८५．रा．४．१८८）
तुह्टिन－पु．，वनस्पति० कर्पूरः（ घ．३．३१）
तुहिनोद्दक－न．，हिमपानीयम्（ युउ．४८．५५）
तूणि－पु．，वनस्पति० गुणाः－कटुस्तिक्को बृप्यः पुप्टिकरो वीर्यदो，कण्द्रकुष्टवणगण्डमालासंनिपावरक्तविकार－ दाहझिरोरोगशेतकुष्टानि त्रिद्योँश्व हन्ति
（ध．₹．१८）
हिं．－ट्रूना．
म．－देवदारी．
बं．－हुण्बीव्रिक्षा．
वातरोग०（ मुसू．४६．३७२－५३）
बी．，वनस्पति० नीलिनी（ध．१．२₹२）
तूणीक－पु．，वनस्पति० तूणिः（ध．३．१८）द०＇तूणि＇．
तूद－न，फलविशेषः，अम्लं परूपकफलसहरां गुणत्वेडपि
ततोऽल्पान्तरगुणम्（चसू．२७．१३५）
हिं．－राहतुत．
म．－राहातूत．
गु，－ोतूत，

बं．－तूत．
ता．सलुकटेचेटि．
घनस्पति० तूलम्（ध．५．६૪）द०＇तूल＇ लक्षण० तोद्ननम्，तुयतेडनेन दन्तः इति तृद्वम् यद्रा नुद़ति इृति तून्दम्（ आग्रातकम्）
（अह्दस्．छ．१३८）
तूनसेवनीसंधि－पु．，अस्थिसंधिप्रकारः（असंशा．५） तूनी－क्री．，रोग०（र．१८．११६－१७）पक्राशया－

द्रुदोपस्थं तीवरुजो वायुश्यरन् तूनी भवेत्
（असंनि．११ सुनि，१．८६）
तृर्णक－पु．，शालिभेद्ः（चसू，२७．८ ）
तूर्णम्－（अव्य०）शीघम्（ सुचि．३६．१३ ）
तूल－न．，वनस्पति० गुणाः－मधुरमस्लं चृष्यममिकरं बल्यं वण्यं सरं वातपिच्तकफदाहनाशनम्（घ．५．६४）
－फल－न．，शान्मलीफलादि । घणबन्बनद्भय्यम् （सुसू．१८．१६）
पु．，वनस्पति० अर्कः（रा．१०．२६ ）
－वृक्ष－पु．，वनस्पति० शाल्मली（ रा．८．२११）
तूप्णींमाव－पु．，स्तब्धता（ धनि．6．し७（३）
तृण－न．，वनस्पति० कुराकाशादि（ सुक．३．१२）
पु．，－बनस्पति० कुझः（रा．८．२०८）
（ तृणी ）－ब्री．，बनस्पति० सठी（रा．६．८७）
－कुष्धुम－न．，वनस्पति० कुत्रुमम्（रा．१२．२३）
गुणा：－कटुस्णं，कफनातशोफकण्ड्रूतिपामाकुष्टाम－
दोषघ्नम्（रा．१२．२₹）
－केतुक－पु．，वनस्पति० वंशः（घ．४．१३6）
－गौर－न．，वनस्पति० तुणकुहुमम्（रा．१२．२३）
－ग्रन्थि－ल्री．，वनस्पति० हिमा（रापरि．३．१३）
－धान्य－न．，बनस्पति॰ कुरी（रा．१६．१७९）
－निम्ब－पु．，वनस्पति० नेपालनिम्बः（रा．९．५२）
－एं्वमूल－न．，（ स्स्．३२．८）
＇तुणाख्यं पित्तजिद्द्मशरकारोश्लुशालयः।
णत्तैरेकीकृतं पश्वमूलं तु तृणसंजितम् ॥
（ध．५．२६）
－पत्रिका－अ्वी．，घनस्पति० इश्षुदर्भा（रापरि．८．४०）
－पत्री－स्री．，वनस्पति० गुण्डासिनी（रापरि．८．६६）
－पुत्रिक－पु．，पुरुषाकृतिभूयिष्टोsपुरुषः，क्यवायेच्छा－
युक्तः किन्तु ध्यवायसामर्थ्यंहीनः（चशा．४．३१）
－पुप्प－न．，बनस्पति० तुणकु宔मम्（ध．₹．२३）
（रा．१२．२३）
३८० [( वृणुप्पी)] आयुर्वेदीय-शा्दक्कोशः [तृण्णा]
( पुर्पी )-ब्री., बनस्पति० सिन्दुरी (रापरि. १०.१९)
-पूली-ब्बी., तृणमयी पुरुषाकृतिः
(चचि. २(१).१८)
-बल्वजा-स्री, बनस्पति॰ बल्लजा (रापरि. ८.४०)
-बीज-पु., वनस्पति० इ्यामाक: (घ. ६.८८)
-बीजोत्तम-पु., वनस्पति॰ इयामाकः (घ.६.८く)
-मूल-न., सुगन्धितृणमूलम् (चचि. ४.१०३)
( सुचि. ३५.३१)
(-मूली )-बी., केतकी ( सुक. ६.२१)
-राज-पु., वनस्पति० तालः (ध. ५.६८) नारिकेख: ( रा. ११.१०५)
चालुुक-न., बनस्पति० उशीरम् ( घ. ३.१४)
-रीता-ह्री., वनस्पति० महाराक्री (रापरि. ४.१३)
-गुण्ठ-पु., वनस्पति॰ गुण्ठः ( ध. . (३१८
शूरी-र्षी., केतकी (उ सुक. ६.२१)
शून्य-न्न., फल० केतकी, अस्य फलमासवार्थमुपयुक्रम् ( चसू. २५.४९)
-रान्यकन्द-पु., केतकीमूलम्म ( सुचि. १८.9०)
-शून्यफल-न., फल० केतकीफलम्
-रोपक-पु., सर्पविऐोषो राजिमान्
( सुक. ४.३४(३)
-संक्षक-पु., पश्ञानां तृणमूलनानं समाहार:
( सुस्. ३८.64)
तुणाम्ल-न., बनस्पति॰ लबणतुणम् (रापरि, ८.५८)

(ध. ३. रा, १२.२३ )
तृणेश्भु-बी., घनस्पति० बल्वजा ( रापरि. ८. ४०)
तृणोत्तम-पु., बनस्पति॰ उखलः (रापरि, ८.४६)
तृणोत्थ-न-, वनस्पति॰ तुणकुङ्कुमम्
(घ. ₹ रा. १२.२₹)
तुणोन्र्रव-न., बसस्पति॰ नीवारः (रा. १६.११९) तृणोलप-न., तृणगुल्मम् ( हे अहसू. २९.१३)
तृतीयक-पु., विषमज्वर० (चबि. ३०.६६)
अस्थिमजगो दोषस्तृतीयकज्नरं कुलते। असिन् ज्ररे तृतीयदिनभावित्वमस्ति । केचिद्दिपमज्वरं भूताभियक्रोल्यं बद्निन्ति। तृतीयकस्तु त्रिविधः। कफवित्तात् त्रिक्याही बातकफातमक: पृष्पाही, वातपि त्ताच्छिोगोराही (चचि. ३.६७-७१) तृसि-की., संतोष: भयमाहारगुणानां श्रेष्ट:
(चसू. २५.४०)

लक्षण० ( चसू, ४,८) विंशतित्रेष्मविकारेण्वेक:
(चसू. २०.१6)
अननाभिलाप: (र. १८,४૪ ) -घ-वि., तृषिरोगाभः ( चसू . ૪.८ )
तृप-त्री., द्विविधलद्दनान्तर्गतरामन० उदक्रर्जनम्
(अहस.. १४.८)
जलपानेच्छा ( युउ, ६१.१६)
तृपा-ख्री., जलेच्छा ( चस्. १४.१४)
तृप्णा-स्री., लक्ष्षण० पानीयसेवनेच्छा ( चस्. १६.५) पिपासा (चनि. ૪.૪८) हृच्छाद्रेपस्वस्पा बासना (चशा. १.३४) ब्याधिः (चचि. २२.१) हेतुः संप्रासिश्र-भयभ्रमबलसंक्षयैः पित्तलैग्य चितं वित्तं सवातमूर्थ्व प्रसरत् तालुम्रपन्च सत् तृष्णां जनयति (मा) रसवाहिनीश्व धमनीर्जिन्बामूलगलतानुक्ल्लोम्नः संशोष्यातिबहौ पित्तवातौ तृप्णां कुर्तः (चचि. २२.६) पूर्वस्पम्, ताल्बोएकण्डास्यानां विशोषणं दाहश्र, तथैव संतापो मोहो अ्रमो विप्रल्याप इति पूर्वस्रूाणि तृव्गोत्पादकाले विरोपतो भबन्ति (सुउ. ૪८.७) भैदाः:-विस्र: दोषजाः, क्षतजा क्षयजा आमजा भक्तजा चेति सत्त तृथाः ( मा ) लक्षणानि—वातजतृष्णायां क्षामास्यता, स्रोतोनिरोधः भीताभिरम्भिश्य विव्दृ्वि:, शंखयोः शिरसि बा तोद़:, विरसवक्न्ता। पित्तजतुष्णायां मूर्छ्हा, विलापदाहा रक्तेक्षणत्वं प्रततश्य दोषः, दीवाभिनन्दनंन, परिदृयनमुपतापो sब्नििद्देप: मुस्सतिक्तता च। कफजतृप्णायां निदाधिक्यं गुरूंब मध्रुरास्यता तुप्णार्द्रितत्वं भक्तद्देपः प्रसेकश्व। क्षतजतृण्गायां रसक्षयः आभीक्षण्येनाग्भःपानेडपि सुखप्रल्ययाभावः हत्त्वीडा कम्पः शोषः झ्रुकता वृष्णा
 निछ्ठीवनसादकर्श्रो; अन्नजा तृण्णा। स्त्रिधाम्ल्ललवणं गुर्वंश्ष भुज्यमानमागु इसां तृष्णां करोति । (मा;) तुण्गाया अन्ये प्रकाराः तच्छमनोपायाश्र-ध्रमोद्रवा तृष्गा-श्रम अक्षतृष्णायां मांसरसो गुडोदकमथबा मन्यः प्रशास्: (मुड. ४८.३०) स्नेहपानजा तृष्गाअस्यामुषणं अलं प्रभूतं पातुमिप्यते (सुउ.४८.३१) मयपानजा तृण्णा-पारलोत्पलक क्न्दुरुद्रणीसाषितं पिप्पहीमिश्रहिमशीतलं जलं मघतृष्णायां प्रशासम् ( मुज. ४७.प१) उग्गोभ्भवा तृष्णा-उप्णोद्भवां तृबां सुर्रीतंते सराकरं सेक्रुरसं जलं दृन्ति (मुड, ૪८.३२) ध्याधिपीहित: पुर्यः जलं

कान्क्षन् यदि जलं न लमते，तर्ईि स आाेचे मरण－ मानुयादी़ीर्घोगं वा लमेत । तस्मात् बहुभ्योऽपि रोगेम्यः पूर्वमेनेन तृष्णां जयेत्（चचि，२२．६०） सर्वतृण्गासु पित्तशामनो विधिः कार्य：
（मुउ．४८．३ई） इच्चाद्देपस्वस्पा वासना（चशा．१．१३४）
－घात－पु．，हक्षण० वृण्गाघातज डदावर्तः，अस्मिन् शीतलमन्थयवाग्वादी़ांां पानं कार्यम्
（ सुड．प५．३४）
－घ－वि．，तृष्णां हृन्ति हरतीति（चसू，१．9०९）
－निग्रहजरोग－पु．，तृब्णाया निम्रहो नाम अवरोधः तस्मात् निम्रहाच्छोपोऽ३सादबाधिर्यसम्मोइभ्रम－ हद्रदा भर्वन्ति। तत्र सर्वश्रीतो विधिर्हितः
（असंसू．． 4.98 ）
－निग्रहृण－वि．，वृण्णाइमनः（चसी．૪．८）
－निग्रहणवर्ग－पु．，（परि००）नागरधन्नयवास－ मुस्तपर्पटकचन्दुनकिरातविक्ककगुर्दूरीहीबेरधान्यक－ पटोलानीति दरोमानि तृण्गानिम्रदणानि भवन्ति （चसू．४．१४）
－प्रतिपेध－पु．，अध्याय०（ सुड．४८．१）
तृष्णाधिक्य－न．，लक्षण० तृण्णाया आधिष्यम्
（चस्．२०．१४）
तृष्णाभिघात－न．，वृड्वेगविघातजोदावर्तः
（ सुड．प५．9६）
तृण्णारि－पु．，वनस्पति० पर्पटः（रा．५．६५）
तृष्णाल्डुवि．，लक्षण० पिपासागुक्तः（चचि．३०．२४૪）
तृष्णोपशामनी－वि．，तृष्णाया उपशमर्नी अपइन्त्री
（चिकिसा）（चवि．५．२६）
तृण्यत्－वि．，तृष्णायुक्तः（ चसू．१६．9०）
तुपारोगधान्（चसू．१४．१८）
तेजन－न．，दीपनम्（ गुचि．२४．५२）
चनरवति० मुझुतृणम्（चचि．१（३）．३）
（ तेजनी ）－ब्री．，बनस्पति० मोरहः（ध．१．१५）
मूर्वां（असंचि．२．）
तेजोवती（ध．१．२६६）
त्तेजनाद्धय－पु．，बनस्पति० मुझः（ रा．८．२०४）
तेजवती－ब्री．，वनस्पति॰ तेजोवती（ध．१．२६६）
तेजस्－न．，देहोष्मा（चचि．१५．३）
त्वक्स्या दीतिः（ड．सुचि．३८．५०）
पित्तोष्मा（ ड．सुड．86．6०－७9）
रअकवित्तम्（ मसू．१४．५）अभिः（ ससू．१४．५）
पराक्रमः（ सुसू．४५．९६）
（तेजः－）पथ－पु．，जठरानलमार्गः（ सुसू，૪६．५१३ ） －फल－न．，बनस्पति० गुणाः－कटु तीक्ष्णं दीपपनं बालरक्षाकरं वातश्रेम्मझमसरिविं्न च （रा．परि．११．१७）
（तेजो－）धातु－पु．，तेजः（ मुशा．२．३५）
－वृक्ष－पु．，बनस्पति० अग्निमन्थमेदः，क्युद्नाग्नि－ मन्य：（रा．१．१३८）द०＇अग्निमन्य＇
－द्धा－ल्री．，वनस्पति० तेजस्विनी，तेजोवती
（ युचि．३．६१；घ．१．२६६）
तेजस्विनी－स्री．，वनस्पति० गुणाः－दीपनी，पाचनी， रुच्या，कफवातमी（व．१．२६६）
मूर्वा（रा．₹．भ०）
तेजिनी－ब्री．，वनस्पति॰ तेजोबती
（र．११．९४；असंशा．४）
तेजिवाह－पु．，अभ्वजाति०（र．३．१२५）
तेजोवती－स्बी．，घनस्पति॰ मर्द्रिक्का（ड मुचि．२२．२४）
गुणा：－झ्रेष्मवातही，रुच्या，द़ीपनी
（घ．१．२६६）
हिं．－तेजमल．
म．－नेपाळी धनिया．
फा．－तेजबळ．
मदांज्योतिम्मती लता（सुचि．२४．८）
काकमर्द्निका（उ．सुउ．५१．२८）
चविका（चचि．१८．9४9）
तेर－पु．，बनस्पति० तैरिणी（रापरि．४．१५）
तेरण－पु．，बनस्पति॰ गुणाः－तिक्क：शिशिरोडर्सणर्णकरो
घणमश्न（रापरि．४．१५）
तैजवही－ब्री．，बनस्पति० शाताबरी（रा．४．४४०）
तैजस－वि．，अम्मिगुणनिर्टृत्तः（ सुशा，१．१९）
अहन्कारभेदः राजसोऽहकारः（ गुरा．१．४）
उप्गः（ यसू．१४．३）
न．，भाहारन्म्य० घृतम्（रा．१५．२०२）
（ तैजसी）－बी．，वनस्पति॰ गजपिप्पही（रा．६．११५）
तैत्तिर－वि．，तित्तिरस्य संबन्धि मांसरसादि
（चसू．१३．८३）
तैन्दुक－वि．，तिम्नुकवृक्षत्येदम्，तिन्दुकवृक्षभवम् （चशा．८．३३）
तैमिरिक－वि．，तिमिरन्याधियुक्तः
（चसू．१४．१९；सुचि．३३．१४）
तैमिर्य－न．，रोग० तिमिरम्；तिमिरमेघ तैमिर्येम्
（र．२३．४६；चचि．१४．११）

तैरिणी－ब्री，बनस्पति०（रापरि．४．१५）耳०＇तेरण＇ तैर्यग्योन－वि．，तिर्थिय्योनिजातो गोगजाध्बादि：तिर्यन्यो－ निभव：तैर्यग्योन：（मुउ．₹९．१३）
तैल－न．，आदारदुघ्य०（ चस्．१．५३ ）तिलोग्रबं मुख्यम् एरण्डकरजक़ुसुभ्भाद़ीनों चीजे भ्योडपि हैलं निप्पयते सर्वत्वै हैपु स्वयोनियद्रुणक्षर्माणि भबन्ति，विलोन्दव－ तैल्रगुणाः－स्वानुकपायानुस्सोणां，सूक्ष्मं，व्यवायि， वीष्षणं，पित्तलं，बदाविण्मूंत्रं，घल्यं，लच्यं，मे पामि－ वर्धनम्। वातमं न ह्रव्मवर्धने，संयोगाव् संस्कारात् सर्वरोगाहरम्（ चसू．२७，२८७） तैलाव् परं वातमं किश्चिद़ि भौपष्ध नास्ति ध्यवाग्युण्णगुरुलेहादिगुणु：संखक्राराच बल्बत्तरं भरति। वतु सुक्ष्ममार्गाश्रितान् गद्वान् क्षिप्रतरं हन्ति। केहेन वातस्य रैष्थ्यं गुस्त्वाद्वातस्य लघुतारमॉण्य्यद्वातस्य रौलंयं हत्रा नैलमाग्र मनः－ प्रसादें वीयँ बलं वर्ण पुप्टिमर्भि च दद़्ाति（चसि． १．२०）वात हेल्रम्पर्रशमनानामธ्यम्
（चसू．२५．४०）
ग्रन्थिनाडीकृमि के प्ममेदेोमास्तरोगिपु ल्यघबदार्खां－ निक्थिरकोषेपु च देंद्हिपु वैलं विशोषत：रास्यते

> (असंस्, २५.१२-१३ )

स्नेहनार्य प्राृृषि वैलं युज़्याप्त
（असंसू．२५．१५－१६）
कुभानां श्रेंपणय स्यूलनां करानाय च तैलमेब अलम्। तैलम्मयोगाद् द्वै्याधिपतयो निर्विकारा युद्दे sजरा जितश्रमाः प्रात्तातिबला बभुचु；
（अषंसू，६）
भैषज्य० सिद्हकम्，शिलारसः इृति याबत्

> (र. २१.१२९)
－कम्द－पु．，वनस्पति० गुणाः－कटुरुणो रसबन्धको देइसिनिकरण्र，बावापसारविपशोफम：
（रा．परि．५．प०）
－गण्डूप－ु．，वैलस्स मुखे घारणम्（ चसू．५．८०） तैलगण्दपधारणगुणा：－हन्ब्वोर्बलं स्वरबलं बद़नो－ पचयः परं च रसज़ानमबने च उत्तमा रूचि：，अनेन कण्डदोषो नस्वाबौष्टयोः स्फुटनानदयम् । दृन्ताः क्षयं न यान्ति उढमूलाश्र भवन्ति नाम्लेन शूल्यन्ते न हुप्यम्ते परानपि सरान् भक्ष्यांश्र भक्षयन्ति च
（ चसू．३．७८－८०）（असंस्．१३．₹०） बन्तबलरहिकराणां श्रेप्टः（चसू．२५．४०）
－घृत－न．，योग० दाक्षाकाइमर्बोदिसिन्ं कटुतैलं मस्यमाषद्ध्यादिसिमंध घृतं च मिलिल्वा तैलघूतं उत्पायते ए्तद् दीपनं लेहनं बल्यं गहणणीपर्ग्र्योग－ प्लीहगुल्मनिवारणं च（ काकटुतैलक १६．१७） ब्योपजाल्याद्धिभिर्द़र्भा च सिदं वैल्रुतमिदें श्ला－ तिसारबिनारकम्（ युु．४०．५६）
－दान－न．，तैलस्य दानें，तैल्युक्तो बस्ति：
（चसि．१．२३）
－दव्य－न．，कनुणीनुम्बिन्याधि（र．१०．७ई－७५） तैलद्यम्याणि－कहुण्णीतुम्विनीघोषाक्रीरश्रीफलकडु－ वार्तांकसिद्वार्थमोमराजीन्विभीककभतसीवीजमहा－ कालीनिम्यर्बीजतिल अपामार्गवीजढेवददाल्टीदन्ती－ बीजनुम्डुरअद्रोलघतूरमझ्लातकवन्लाशाः ॥ ए़तेम्यस्तैलान्युपूल्य रसकर्मणुपयोो्तव्यानि （र．१०．，३२）
－ढ़ोणी－सी．，अवगाहांर्थ पान्रविरोप：，वैलय्युक्ता दोर्णी ग्रह्बगुदे परिन्नाविणि चोद्ररोगे शल्यक्रम्मा－ नन्तरं घंणिलेखेनाष्मानके हानि बृच्यध्यमुपयुज्यते （ ुुचि．१४．१५） －निर्यास－न．，भैषज्य० जवादि（रा．परि，१२．७） －पाक－－ु．，तैलपातनं；विष्युक्षा वैलसिद्धि：
（र．१२．१४） भासन्नपाईं तैले परीक्षणायं बलाकायाः पक्षमेंक क्षिपेत् 1 स च यद़ा भ्रमराद्नीलों भबेक्त् तढ़ा तैलं विपक वियान्（ गुचि，२५．३०－३१）
－पायना－त्री．，शास्रवीक्षणीकरणाध्थ संस्कार० पातु प्रयोजना（弓．）निवृत्तानां शाम्याणां वर्क्षणार्रक－ द्वव्ये नु निर्वापणं पायना（ द्वाराणचंहु）। पायना त्रिविधा क्षारोदकतैरेपु। तत्र क्षारपायितं शांख्र शरराल्यास्थिन्छेदेनेपु，उदकपायितं च मांसचछेद्न－ भेद्दनपाटनेपु। तैल्पायितं च सिराब्यधनम्नायु－ ₹छेद्नेपूपूयुज्यते（ सुसू．८．9२）
－पेय－न．，कन्दृविप०（असंड，४०）द०＇कन्दृविष＇
－फल－पु．，बनस्पति० इक्रुदी（रा．परि．८．१८） विभीतकः（रा，११．₹२२）
（फला ）－ब्री．，ग्नस्पति० अवसी（ ध．६．११५） न．，विलोमासफोतादि（चचि．२६．૪く） प्रण्डफलतिल्यादि（चसू．३．9८）
－बीज－पु．，घनस्पति० मह्धातक：（रा．११．२०१）
－भाविनी－स्री．，बनस्पति॰ जाती（ थ．५．१३७）
चोनि－न．，विलादि，सतैलफलम्，वैलकारणं द्यम्य
（चचि，१५．२26）
－लधुन－न．，योग० लग्युनसिबं तैलम् लवस्मारे हितम् （चचि．१०．६४）
－र्यापद्－बी．，तैलादियोगजन्यविकृति：
（ चसू．२．२०）
－साक्यता－त्री．，भोजने वैलस्याधिकाभ्यास：
（कासिल．५．4०）
－सिद्धि－परिक० बी．，तैल्साधनम्，तैल्पाक：
( सुचि. ३१.१२-१३)

तैलाक्का－त्री．，वैल्यम्यक्ता（सुचि．२५．२०）
तैलागर－न．，वनस्पति० अगरुमेः दाद्वागर
（रा．१२．४३ ）द口＇भगार＇
तैल्रावचारण－न．，तैल्यक्षेप：，तैल्म्मयोगः पिन्नुसेकाडनु－ घासनावृतैलैलोपयोगः（ सुड，Ү०．११२）
तैलोचित－वि．，यस्य तैलमुचितम्，तैलाभ्यस्त：
（ चसू．१३．४६）
तैल्वक－वि．，तिल्लकल्येदु वैल्वकम्（सुड．४४．9५） －घृत－न．，विरेचनघृत० पाण्दुरोगे रेचनार्थमुपयुक्तम्
（ सुज．४४．94）
तिल्बकः पह्टिकारोधस्तेन सुसंस्कृतं तैल्बकं घृतम कफपिप्तविद्ध्धयोर्ध्योर्हितनम्（ स्रु，१७．४－६）
－भस्मन्न．．，योग० विल्वककाष्टानि द्रशखा क्रतं भस्म। पततद् क्षौद्रधृतयुक्त हिकारामनार्थ लिद्याप्
（ $\mathrm{g} 3,40,20$ ）
सर्षिस्－न．，घृत० विल्बकसिदं घृतमम्बाध्युपिते नेव्नरोगे पेयम्। डुर्तिकारोगेडपि धृतमिदं कार्यकारि （सुड．१०．१४）
तोटक－पु．，कीट० शकृन्मून्र्रविपः चिपिटपिचिटकम्मभुती－ नामन्यतमोडयम्（ गुक ३．५）
तोत्र－न，，सुचिक्रकारः（ सुड．४६．२२）
तोद－प．，एक्षण० तुयत ह्वव वेद्ना（ हुचि．१．७）
（सुउ．६१．१६）
तुयते इति तोद़ः घ्यथा इृति यावत् तुद्नम्
（र．२૪．七૪）
विच्चिचं झूलम्（ सुसू．१३．२१）
－पर्णी－त्री．，धान्य० तोयपर्णी（ युसू．४६．२१） तोद्न－न．，फल्खाक० तत्फलं－कपायं मधुरं रूक्षं कफषातजिज（ सुसू．$४ \xi, 9 \xi ७)$
लक्षण० सूच्विभिस्तुयानानत्ववद् वेद़ना
（ उसू．२२．१9）
तोय－न．，जलम्（ गुसू．४५．२०）
काथः（ सुचि．१८．६）
स्वरसः（₹．२．८६）

बनस्पति० बालकम्，मथपानजदा़हे वालकजल－
परिषेको हित：（ सुड．४०．प८）（घ．१．४०）
－द－पु．，वनस्पति॰ मुर्तकम्（र．२५．१००） मेषः（ सुचि，₹०，८）
－धातु－पु．，भह्धातु：（र．१६．४）
नाडी－स्री．，तोयस्याडsगमनाथं नाडी प्रणाही इव，
पक्तने पूयस्यागमनार्थ मार्गःः（ मुसू，२२．८）
－पर्णी－खी．，धान्य० तोयपर्णी（सुसू．४६．२१）
गूकधान्यं，इयासाकसढरी गुणीः कपायमधुरा
शीता लन्नु：बातला कफपिच्त्री सक्र्याहिणी
शोषणी च（ चसू．२७．१७）
－पिप्पल्री－ब्बी．，बनस्वति॰ जलपिप्पही（घ．४，६४） महाराष्की（रा．परि．૪．१२）
－फला－ब्बी．，वनस्पति० उर्बारकम्（ ध．१．१७६ ）
－मृत्तिका－ब्री，जलम्टत्चिका（र．२．६०）
－चझ्धिका－ब्री．，वनस्पति० अमृत्तना
（रा．परि．३．४५）
－बह्झी－ब्री．，बनस्पति० काण्डीरः（घ．४．द२）
－इयामाक－पु．，त्रिविधइयामाकमधे एक：， ＇₹यामाकराद्देन＇तोयइयामाक＇उच्यते
（उ．）（ स्यूू．४६．२१）
तोयाधा－पु．，अधम्तनघटस्थापितस्योण्गतयोर्चबटमानी－ तस्य पारद्स आसनार्य शीतोपायत्वेनास्यात： पातनायन्रोपरिवनभाण्डं परितो गलादधश्रतुर्बुलो－ स्सेधमानो जलाधारः（र．९．६）
तोरण－न．，आर्द्रवंशादिरिचिचं प्रतोल्याकारम् （ घुूू．२९．२२）
तोल－पु．，मान० कर्ष：（र．११．४－६）
तौलिक－न．，रस्न० मौक्तिकम्（घ．६．६२）
तौवरक－न．，तुवरकस्येद्यितित तौबरकम्，तौवरफल० तदुणाः－कमायं कटुविपाक्युण्णं कूमिज्वरानाइमेदो－ दावर्तनाशनं कुष्धुल्मोदराशोंमें च
（ सुसू．૪६．9९६）
－तैल－न．，स्नेह० तुवरवृक्षफलोन्भवं तैलम्। कुछ－ ब्याधिपूपयुज्यते（असंड．४९）
－चनेह－पु．，तुवरवृक्षफलो न्भवं तैलम्
（ सुसू．૪६．૪२₹）
तौवरकल्क－पु．，योग० कषायरसद्वव्याणां कल्क：；यथा－ कासीससौराट्री़्रिफलामोचरसादितुवरनप्याणि तेषां कर्कः（चचि，३०．१२૪－२५）
तौषार－पु．，वि．आन्तरीक्षजल्र्रकारेवेकेकम्，अवश्यायजं निशाजलम्（ हुसू．४५．6）

ल्याग－पु．，कीर्तिधर्मांथ बहुप्रकारको वित्तकिसर्गः
（ गुसू，३४．9०－११）
अ्रपु－न．，खनिज० वस्रम्（ घ．६．११，मुसू．४६．३२९）
जिह्नानिलेंखन－यन्रोत्वादनार्थम् उपयुक्हमेक दूब्यम्
（ चसू．५．．५૪）
मस्थाद्दिनेत्रोगेपु हेखनार्थमुपयुज्यते
（मुउ．१२．१४）（ युसू．४६．३२९）
अपुक－न．，खनिज० बत्रम्म（घ．६．१₹）
त्रपुप－न．，बनस्पति॰ ग्रपुसम्（ चसू．१．८१－८४）
श्रपुरीमूल－न．，वनस्पति० कर्कटीमूलम् 1 घस्स कलक－
सण्डुलाम्बुना सह रक्तवित्तश्रामः（सुड．४५．२४）
त्रपुस－न．，फलराक०（चस्．२७．9१०）कर्कीीमेद्व： （थ．१．१ษ५）गुणाः－मघुरं，खीतं，गुरु，मून्नबस्ति－ वियोधनं，रूयं，पित्त，अर्दिध्रमविदाहाहद्दोगद्रम् （थ．१．१6५）तित्करसयुक्तम्（गुसू．४६． २१६）वसने आस्थापने चोपयुज्यते
（चस्．१．८१－८४）
हि．－खीरा．
म．－तौशी कांकडी．
गु．－तांस्त्री．
बं．—झ्रसा．
बनस्पति॰ वालुक्रम्（ हे．अहृस．६．＜७） खनिज० बरम्（रा．१₹．१४）
（ त्रपुसा）－ब्बी．，बनस्पति॰ इन्दवारणी（ध．१．२५०）
（ त्रपुसी ）－ब्री．，बनस्पति० इन्द्रवारणी（ध．१．२५०） कर्कटी（ रा．५．२५२ ）
－कर्कटी－स्री．，बनस्पति० ग्रपुसम्（रा．6．२४६） －तैल－न．，स्बेह० कर्कीटीफलतेलम्（सुसू．४५． १२०）गुणाः－रीीतलं，वातपित्तहरं，केइयं，ह्रेप्मलं， गुरु च（असंसू．६）
त्रण्वाद्विगण－पु．，दव्यगण० त्रुपीसताम्ररजतकृष्ण－ लोहसुर्णानि लोहमलश्रेति，अयं गरकिमिमृः पिपासाविपह्व्योगपाण्डुमेहहर：
（ मुसू．३८．६२－६₹）
श्रयोद्शाइलतैल－न．，हैल० मणरोपणमिद्दम्，चन्द्बन－ कर्कटख्यक्रीमाषपर्णामुतुपर्णी हरेणुग्र्वचीमृणालनी－ लोत्पलमांसीप्यकत्रिफलभिः घृतनसामज्ञभिर्टृतं त्रिद्वृतं तैलं सेकार्थ य्रणरोपणार्थमुपयुकम्
( भुचि. २.३३-૪१)

ज्राणा－ब्री．，बनस्पति० त्रायमाणा（रा．५．३७९）

ज्रायन्ति－घी．，वनस्पति० ग्रायमाणा，पटोलमूलादिकाथे श्चयधुहरेडस्य निंदेशः कृतः（चचि．१२，५३）
（चक．6．4s）
त्रायन्तिका－ल्री．，चनस्पति० मद्यन्तिका，मेहे प्रिय－ क्रवादिगणोक्त दव्यम्（ सुचि．११．१०）
न्रायन्ती－क्री．，बनस्पति० ग्रायमाणा（ असंचि．१．६२－
६»；ध．१．२५४）
त्रायमाणका－त्री．，बनस्पति० त्रायमाणा
（ब．१．२५४）
न्रायमाणा－स्री．，चनस्पति॰（चचि．१३．७०）
गुणाः－कटु：कवाया तिक्ता उष्णा करुपित्तमी
रक्कविकारगुल्मज्नर्रमतृ：्णासूत्तिकाइयूल्रमक्षय－
चर्धर्द्विविपग्लानिद्नरा च（ध．१，२५૪）
हि．－श्रायमाण．
म．－न्रायमाण．
गु．－प्राहिमान．
ब．．－चनभादुलिया．
त्रास－पु．，रलदोष० वक्रता（र．४．३₹）
त्रासन－पु．，वनस्पति० कलाय：（घ．६．१०३ ）
न．，उपफम० अकस्मान्भयोत्पादृनम्
（अहूस्．१₹．२ बचि．९．し९－८૪）
त्रि－वि．，संख्या०（घ．७．६）
－कडुक－न．，योग० पिप्पल्री मरिंच झुण्ठीति दव्यत्रयम् （घ．५．६）
＇पिप्पली मरिचं डुण्ठी ग्र्यमेतद्निमिश्रितम्
त्रिकड（घ．५．६）
－कटुकादिकवल－पु．，उपक्रम० जुणठीमरिच－ पिप्पलीपभभृतीनां कल्केन तैलाद्याभिः कबलः
（ घुचि．$\gamma_{0, ६ १) ~}^{\text {）}}$
－कण्ट－पु．，सबिपकीट० कगभः（ सुक，८．२६）
－कण्टक－पु．，बनस्पति॰ गोक्षुरक：
（चचि．२८．१७३）
लघुपच्ञमूलेण्वेकम्（ युसू．३८．६६－६५；र．१३． ©（6－くく）
सब्रिपकीट० कणसः，त्रिकण्टकर्देएस्य दंशः भ्रय－ थुमान् नानावरोंडथवा सितश्र भवेत्। तत्र मोहो
बर्चसो भेद्धश्र स्थाव्（असंड，૪३）
－कृटलवण－न．，लबण० दोणीखवणम्（रा．६．३९）
－कृर्चक－न．，सास्बविरोषः त्रयः कृर्चाः यस्य तव्
（ घुस्．८．४）
－कोणक－पु．，वनस्पति० गुण्डः（ रापरि．८．६०）
－कोश－वि．，ग्रयः कोशाः पर्शाणि यस्य तव् त्रिकोगाम् अ．त्रिकाण्डम्
（ हेअहसू．२१，७）
कोपाफलित－वि．，त्रिभिः पर्षभिभिभिज्चै：समन्चितम् （चस्．५．५०）
－क्षार－न．，योग० यवसर्सिकाटस्कणात्मकं क्षारत्रयम् （र．4．२．9．s）
－गन्धक－न．，योग० पत्रत्वगोलानां सुगन्थिभेषज－ दव्याणां समूदूः（चचि．१६．८९）
हरितालमन：शिल्यगन्धकानां योगः
（र．२१．२я－३०）
－गुणा－बी．，सत्वरजस्तम इति ग्रयो गुणा：，तैरन्धिता
त्रिगुणा（ प्रकृतिः ）（ मुशा．१．९）
－जात－न．，योग० व्वग् प्लापत्रकं चेति（र．२०．७२）
－जातक－न，त्रिसुगान्बम् त्रिजातम्（ल्वक्वप्रैलम्）
（अहसू．६．१६०）
－त्रिक－न．，घघ्यगण० त्रिफला，त्रिकटु त्रिजातकमिति
（र．१३．६३）
－दण्ड－पु．，परस्परसंयोगविश्तकुम्भाद्धिधारक： （चसू．चक．१．४६）
－द्रा－पु．，देवेः（र．१．६७）
－द्वामज़री－क्री．，बनस्पति॰ तुछसी（रा．१०．७८）
－द्राइल－पु．，देवदाएःः（ चक．चचि．२८．१६२）
－द्विबोन्रवा－की．，बनस्पति० फल्ाभेद्नः भद्दैला （रा．६．60）द०＇एला＇
－दोष－पु．，बायुपित्तकफाः（र．२．१९९）
－धारक－पु．，वनस्पति॰ गुण्ड：（रा．परि．८．६०）
－नेत्र－पु．，पारदयोग० पारदगुलबदरिणइएक्नादि－ साधितोऽयं पन्चिगूटलनाशनः（र．१८．११२） ससतान्ननन्धकादिसाधितोऽयं पत्तिग्यूलनाश्नः （र．१८．9૪३－१४૬）
（－नेत्रा）－ब्री．，बनस्पति० बाराही（र．७．१३४） －पटु－न．，लवणन्रयं सैंध्धसौबर्चल्रविडानीति
（र．२₹．૪レー૪く）
－पत्र－पु．，बनस्पति० विल्ञः（र．११．१३૪）
－पदा－ब्री．，बनस्पति० हंसपादी（रा，५．१६५）
－पर्ण－पु．，वनस्पति० पलाशः（घ．५．१६१）
（－पर्णी）－ब्री．，वनस्पति० सालिपर्पण（घ．१．८6） हंसपाद्किका（ असंसू．७．१३२－૪३）
（चसू．२७．१०२）
मूर्वi（घ．१．१३ ）
आ，को，सं，४s
－पर्णिका－त्री，वनस्पति० धन्नयासः（रा．३．२६）
दुशिधका（ सुसू．४६．२७૪）
विलकन्दः（ रा．परि．५．५₹）
－पाद्विका－ब्री．，बनस्पति॰ हंसपादी（रा．५．१६५） （अहाू．१५．ङ）
－पादी़－स्री．，वनस्पति० हंसपादी（ध．४．१११） （अहृस्．१५．९）（अषंसू．१६）
－पुट－पु．，बनस्पति० कराटः（घ．६．१०९）
बि．，त्रिकोणम्（अहसू．२८．१८）
－（ पुटा ）－ब्बी．，बनस्पति० वार्षिकी（घ．५．१३६）
कर्णस्फोटा（रा，परि，३．४१）
त्रिस्देदेक，रस्ता त्रिदृव्（घ．१．२४५）
द०＇त्रिवृत्＇
एलाभेद्वः भद्रैला（घ．२．४₹）द०＇एला＇
－（ पुटी ）－ब्री．，धाकार० त्रिकोणाकारा （चचि．२६．३७）
－पुटक－वि．，मणाहृति० त्रिकोणाकार：
（ सस्．२२．५）
－पुटोन्र्रवा－ब्री．，बनस्पति० ए़ाभेद्धः भर्दैला，
（ध．२．，६）न०＇एला＇
प्र．，विद्ल़धान्य० स्वलः त्रिपुट：，अल्यः कराल：
（ गुसू．૪६．२७）
－पुरा－ब्री．，त्रिपुरास्या देवी（ह．र．२०．५६）
－पुरान्तक－प．，पारदयोग० पारवुजीक्रचित्रकादि－
साधितोऽयं बातजपित्तजकफजकुष्षानां नाराक：

> (र. २०.५૪-৭६)
－पुर्पानूक－बि．，त्रिपुर्धनामानुरूपम्，त्रिपुख्या－
धिछितम्（ चशा，८．4०）
－मकृति－वि，，दोषपकृतिः कतुम्रकृतिः रोग्रकृति－
श्रेति त्रित्रकृतिर्ब्याधि：（ का．सिल，२．४९）
－प्रकोपण－वि．，असाल्येन्द्नियार्थसंयोगपरिणाम－ प्रज्ञापराधकारणकः（ चचि．१७．૪）
－फला－स्री．，योग० हरीतकी，आमबकं，विभीतक－ मिति ग्रयाणां फलानां समादारः，बिरेचनार्थमुप－ युज्यते（ चसू．२．9－१०；घ．५．9）विमीतका－ भयाधार्श्रीफलै：स्यात् त्रिफल्ञ समैः। त्रिफलगुणाः－ कफपिप्तमी，मेहु कुषविनाशनी，चभुप्या द्वीपनी विपमज्वरनाशानी च（मुसू．३८．५३－५०）
योग० द्राक्षाकाइमर्यंयस्पकाणि（चचि．२६．८6）
त्रिफलाचूर्ण रोपणांथमुपयुज्यके
（ मुसू．३५．३७）（असंसू．१६）

## ३८६ [त्रिफलागुग्गुलु] आयुर्वेदीय-रान्दकोशः [त्रिवृत्]

-फलागुग्गुल्कुप., योग० त्रिफलयुतो गुग्गुल्उः वर्यानां श्रेष्ठः (असंसू. १३ )
-फलाघृत-न., सिद्धघृत॰ त्रिफलाकाथकल्कपकमिदं घृतं विमिररोगेपु सर्वशो हितम् (युउ. १७.२१) -फलारसागन-न., रसायन० जरणान्ते मधुसर्पिअर्यामेकामभयां प्रागभुक्तान्मधुसर्पिर्म्यों हे विभीतके, भुक्त्वा तु मधुसर्पिर्प्यों चत्वार्यामलकानि खादेत्। त्रिफलाया रसायनमेकवर्षपर्यन्तं प्रयोजयेत् । अनेन नरो वर्षशतात जीवति । अजरो ब्याधिरहितश्य भवति (चचि. १(३).૪१-૪२)
-फलासच-पु., आसुत॰ कुष्टरोगविनिदन्ता योग:
(चचि. ५.८9) ( सुसू. ૪६.૪३₹)
-फली-बी., योग० त्रिफला (रा. २२.१)
-बीज-पु., वनस्पति० इयामाकः (रा. १६.१४०) -भण्डि-स्री., बनस्पति० त्रिवृत्व (उ. सुड. ५६.२७) शुक्षा त्रिदृत्त् ( सुसू. ४४.94)
-भण्डी-स्री., वनस्पति० रक्ता त्रिदृत् (घ. १.२२९)
耳० 'त्रिद्टव्'
त्रिवृद्भेद: (चक, ७.४)
मण्डला-स्बी., लता० दंशरक्ष्षणम्-त्रिमण्डलाया वंशोरस्त्क कृषंण स्ववति दीर्यंते च, बाधिर्य कडुषा
हट्टिनेन्न्रयोर्द्राइश्य भवति ( सुक. $4.9 \circ 9$ )
-मधु-न., घृतं गुडो मधु चेति मधुरश्रयम्
(र. ६.३७)
-मधुर-न., शर्करामध्रुधृतम् (र. ३०.८१)
-मर्मीय-वि., कध्याय० (चसू. २८.२९)
-मर्मीयचिकित्सित-न., अध्याय० ( चचि. २६.9)
-मलापह-वि., त्रिदोषमः (चसू. २6.११)
-योनिरस-पु., पारदयोग० ताम्रपारदादिसाधितोड्ं
पाण्डुरोफविनारानः (र. १९.१०३-१०६)
-रात्र-पु., रोग० तृतीयकाख्यो ज्वरः, यस्मिक्षेकं मष्यं दिनें मुत्तवार्र्थातृतीये दिने ज्वर आगच्छति
(र. १२.५४)

- लवण-न., सैन्धवसौबर्चलबिबानि, इंद्वं बातयूलम्मम् (यु. ४२.६९)
लवणसमूहः (घ, ७.६८)
-लवणदिचूर्ण-न., योग० उदरव्याधानुपयुज्यते
(असंचि, १७.९६)
-लिखि-वि., वातपित्तश्रेष्मणां त्रयाणां लिन्नानि यार्मससद्यद ( युनि. ८.१२)
-लोह-न., सुर्वर्णौौप्यताम्न्राणि (र. २₹.२५-२६)
-वर्ग-पु., त्रिफला ( सुड. ૪१.४५)
धर्मार्थकामाः (चसू. ३०.२४; अहृसू. २.३०)
-वर्गात्रितय-न., त्रिफला त्रिकटु त्रिजातकं च (असंसू. ३.१६)
-घर्णक-न., त्रिजातम् ( सुस्, ૪૪.6)
-चर्ष-वि., संबर्सरत्रयातीतम् ( सुनि. १.७३ )
-विक्रम-पु., पारद्योग० ताम्रपारदंग्रकादिसाधितोडयम्, अरमरीनिर्हरण: (र. 9७.९-११)
वविधकुक्षीय-वि., त्रिबिधकुक्षिरान्द्र्तारचः: (अध्याथविशोषः ) (चवि. २.१)
-विधरोगविशो्रविश्नानीय-वि., त्निविधरोगविशेषविज्ञानसधिक्रू कृतः ( अध्याय०) (चवि . ४.9)
-विधरिष्य-पु., तीवमध्यमन्दनुन्दिरिति त्रिविध: शिज्य:, तेषां संत्रेपां विरोषतो मन्द्वद्धानामर्थसौकर्याय शाम्बविम्तरः (चचि. ३०.२३१)
-विधरिाप्यनुद्धि-प्री., उत्कृष्मध्यालन्बन्दयस्त्रिविधाः शिष्याः, तेषां मतिः (चबि. ८.ई)
-ग्टृत्-ब्री., वनस्पति॰ (चसू. ४.१३) इसामश्वेतभेद्देन द्विधा; तद्वुणाः-कटुरण्णा, विरेचनी, कफमी, कृम्युदररज्नरशोफपाण्ड्डस्डीहाकण्डकुष्ममणान्दन्ति (ध. १.२૪४) (रा. ६.३६८) इयामा त्रिवृद्डिरेचने श्रेषा (ध. १.२४૪) विरेचने त्रिवृन्मूलं श्रेष्ठम् (चसू. २५.४०) (चक. ५.३) कपाया मधुरा विपादे करुका संक्षा कफपित्त्रश्रामनी, रोक्ष्याच्चानिलकोपनी, तस्या मूलं तु त्रिविधं इयामं चारुमेब च, तयोर्मुख्यतरमस्गप्रभम्, सुकुमारे शिरौौ वृदे मुदुकोष्टे च वद्धितकरम् (चक. ५,३-७) इयामा न्रिवृद्तीधतीक्ष्शा, आमुकारित्वान्मोहये द्धातुक्षयं कुर्यात् मूर्च्धेतेत् तैक्षण्यात्त्व हलंकंड कर्षति, आहु दोषहरम् । अपि च ये नराः कूरकोष्षा बहुदोषाश्य तेषां कृते शास्यते (चक. ५. ८-९) इयामाविगणे ( सुसू. ३८.२९) ( सुसू. ३१.૪) अर्गात्रिद्वृद्रुणा:-कषाया मधुरा कड़विपकोण्गा रूक्षा बहुरचनी कफपित्तहरा वातप्रकोपणी (ध. १.२४६-४७) रक्रत्रिद्धुणा:तिक्ता कटुरुणा रेचनी ग्रहणीमलविष्वम्भद्वारिणी हितकारिणी च ( रा. ६.३८०)
हिं. 一ििठोरी, निशोथ.
म.-निशोत्तर.
ग. -तेड.
बं. —दूधकलयी.
त.-शिवदाईे.
-घुछ्छाक-न., शूले शूल्डामनाथं त्रिवृरछ्छाकेन खिगधमुषां भोजनं प्रशास्तम् ( सुड, ४२.९०)
-चृत-न., त्रिःपरिव्रुता गर्भकुटी (सुचि. २९.9०) (-चुता)-स्री., वनस्पति० च्रिबृच्छयामा (चक.७.૪) -वृतायोगकिण्वा-त्रिदृयोगयुक्त किण्वं यस्सां सा (चक. 6.69 )
-वृत्ता-झी., वनस्पति० पागा (घ. 9.60 ) -चुत्स्नेह-पु., त्रिभिस्तललस्पर्पिसाभिर्वृतो ब्यापः से दसंयोगख्रिवृत्संज्ः ( सुचि. १८.४)
-चुदएक्संश-पु., विरेचनयोग० ह्योषत्रिजातमुस्ता-
विउद्रादिसिद्धः (सुसू, $8 \gamma, 4 \gamma-49$ )
-वुद्विरेक-पु., त्रिदृता सिद्धृतेन विरेक:, अयं
कफजे तिमिरे उपयुज्यते (सुड. १७,३०)
-बुत्मूल-न., विरेचनद्रव्याणां मूलेयु त्रिवृन्मूलं श्रेष्टम्, तद़रणाभं ग्राद्यम्
( सुसू, ૪૪.३)
-वेला-स्री., वनस्पति० त्रिवृत् इयामा (रा. ६.२६७)
-राकपत्र-पु., वनस्पति० विल्नः (रा. ११.१३५)
-शिाख-पु., वनस्पति० बिल्वः (रा. ११.१३५)
-शिखद्ला-खी., चनस्पति० मालाकन्द्:
(रा. परि. ५.४४)
-शिरस्-वि., न्रीणि शिरांसि यस्य, स कोधाश्मिः
ज्वररूपः (चचि, ३.२₹)
बनस्पति० बी., पाठा ( रा. ६.२९)
-रूलिन्-प., अभिः (र. 4.१२९)
-राली-बी., वनस्पति० गिवलिकी (र. २९.३६)
-शोथीय-वि., त्रिशोधमधिकहल कृतोsध्यायविशोष:
(चसू. १८.१)
-संकर-वि., क्तुग्रकृत्यादित्र्याणां संकरो मिश्रणं यस्मिन् स (ज्वरः) यथाडऽतुरस्य बातप्रकृतिः ऊतुर्वांतम्रकृतिः (वर्षो) वातउवरकेति त्रिसंकराः एवमेव पित्तस्य कफस्य च (.कासिल. २.४७)
-संधि-स्री., वनस्पति० बहीरुपा सा त्रिविधासिताइसिता रका, गुणाः-र्य्या कफकासढरा, त्वम्द्रोषशमनी च (रा. परि. १००३०)
-संध्यकुसुमा-त्री., बनस्पति० त्रिसंधि: (रा. परि, १०.३७) दू ' त्रिसंधि'
-सम-वि., समभागा हरीतकी शुण्ठी गुद्रची च
(रा. २२. काखिल, १७.३२)
-सुगन्धि-बी., सुगन्धिद्रव्यग्रयं त्वक्तमालैला;
( सु. प२.४०)
-सून्न-वि., ग्रीणि सूत्राणि यस्मिनू सः, यथा-हेतु-

लिजौप्षानि सूइ्यन्ते यस्मिन् येन वा स आयुर्वेंदः (चसू. १.२૪)
-सकन्ध-वि., ग्रयः सकन्धा यसिन् सः यथा हेतुलिकौषधानि स्कन्धा विभागा यस्य स आयुर्वेंदः
(चसु. १.२५)
-स्थूण-न., विस्बः स्यूपा यस्य तच्छरीरम्; आगारस्पाडsधारका यथा सम्भास्तथा धरारस्यापि वातपित्तकफाम्यय आ आधारका, अतः सरीरं व्रिस्यूणमित्युच्यते ( युसू. २१.३)
त्रिक-न., शरीर० गुदास्भ: प्रभृति कटिकपालोर्घर्पर्यन्तो भागः (चवि. ८.११७; असंशा. ८.२०) पृछ वंश्स्याडधोभागः, शिरोबाहुद्यलन्धानस्थानम् (उ मुसू. २१.१४) पृथ्वंशाधारः (हे, अहE. १२.१५) ग्रीवाराः अंसढ़यन्य च यः संयोगः, स त्रिक्रः (उ. सुशा. ६.२₹) बाहुमीबस्थिग्रयसंघातः त्रिकम् (ड. गुसू. २२.9०)
-प्रह-पु., उक्षण० त्रिकस्य ग्रह, अरीतिवातविकारेघबेक: (चसू. २०,११)
-प्राहिन-वि., लक्षण० त्रिक स्तम्भयति इति
(चचि. ३०.७१)
-वेद्ना-बी., रक्षण० त्रिकभागे वेदना (चचि. २८.२८-२९; मुनि. १.२૪) -संघि-पु., बाहुप्रीवास्थित्रत्रसंघातः
(उ. सुसू. २२.१०)
त्रिकास्थि-न., अस्थि० ( सुशा, प.१९) न न० 'भस्वि' जुरि-ब्री., परिमाण० अणुपट्रकमानम् (र. ११.१) बनस्पति० सुक्ष्मैला (र. १.२८; ध. २.૪૪) न० ' एला'
श्रेतायुग-न., युग० चतुर्णाँ युगानामेकम्, अयं पौरणिक: कालविभागः (चवि. ३.२४)
त्रैफलघृत-न., त्रिफलादि़िम: सिबंद घृतम्, शोणितपित्तरोगयोनिंदोपहितम्, सर्वातिमिरेपु झोधनार्थमुपयुक्षम् ( गुड. १५.२.)
चैरैफसर्षिस्-न., त्रिफलासिंद् घृतम्, अम्बाध्युपिते पेयम्, शुक्षाबप्येतदुपयुक्षम् ( सुड. 90.9४)
ज्रलोक्य-न., ग्रयाणां लोकानां समूहः (र. १२.२०) -उम्बर-पु., पारदयोग० सूवार्कंगचचपलाजयपालादिसाधितोऽयं ज्वरक्नः (र. १२.२०)
-तिलक-पु., पारदयोग० कृष्णा अ्रककाचटंकणपारदगुगुनुत्रिफल्याविसाधितोऽयं उदावर्वंवि ह्वंघसूतिकारोगादिहर: (र. १५.८१)
-विजय-न., तैल० पारदगंधकायस्ताग्रगुगुल्ब्वादिसाधितं वैंल पानादिपु प्रयोजितं सर्घंक्रुाकाशयति (र. २०.१६८)
-( विजया )-ब्बी., वनस्पति० भह्रा
(र. 26.90६-१०9)
-सुन्द्र-पु., पारदयोग० पारदगंधकाभ्रकाद्विसाधितोडयं बातोद्र्रनाझनः (र. १९.१८-२०)
ज्रैवृत-वि., कल्प० यथा त्रिवृता सिदूं धृते दैहे वा ( सुड. प5.95)
त्रैप्टुम-पु., बनस्पति० सोमभेदः ( डुचि. २९.७)
त्रोटक-प., कीट० गुणाः-सौम्य:, त्रेण्मप्रकोपण:, अयं कफविकारान् करोति ( सुक. ८.१२-१५)
डयक्ष-पु., देवता० संकरः ईंशानः न्रीणि अक्षीजि नेत्राणि यस्य स ध्यम्बक: (र. ७.१-२)
ड़्यक्षदिश-बी., शिबस्य दिशा शिवाधिध्धिता ऐेशानी दिन्ह (र. 6.१-२)
ज्यम्बक-ने., खनिज० ताग्रम् (घ. ६.९)
प., देवता० घांकरः (चचि. २₹.८१)
डयम्बकफल-पु., घनस्पति० नारिकेल:
(रा. ११.१०५)
ड्यप्टक-न., जलपात्रत्यापनार्थमाधार० अपास्सदण्डग्रयसंयोगरूप आधारविरोषः; दंद भूम्यादिस्पर्शाजदोषापनुच्चये समुपयुज्यते ( गुसू. 84.9 C )
ड्यस्न-पु., भैषज्य० ब्याघनखस् ( रा. १२.१9०)
वि., त्रिकोणाकारो (घणः ) ( सुचि. २.५)
( ड्यस्ना) -ब्बी., वनस्पति॰ वार्षिकी (घ. ५.१३६) रक्षात्रितृत्त (घ. १.२४५) द० 'त्रिवृष्'
इ्यस्नफला-क्री., बनस्पति० सह्रकी (ध. ३.१३५) (रा ११.9९६)
ड्याहल-पु., त्रिभिश्वरणयुगलचघुभिराहलन्ति विलिसम्तीति विक्किराः ( ससू . ४६.4९)
ज्र्याहिक-पु., रोग० ' दिनें हित्या प्रल्येति स तृर्वायक: '
(चबि. ₹.६५) वृतीयेडह्नि भवो ज्वरः वृर्वायक:
(र. १२.६३)
ग्रूप-न., त्रिकदु (ह. र. २९.६₹)
श्यूपण-न., जुणठी पिप्पली मरीचमिवि ग्रयम्, त्रिक्रुकमिति (चचि. १२.२૪; ध. ५.६)
ज्यूपणघृत-न., घृत० घ्यूपणत्रिफला दाक्षाकाइसर्यादिसाधितमिदं कामलाकासज्वरादिरोगेगूपयुक्तम ( चचि. १८.३९-४२)
त्वच्-की., शारीर० मांसजम्य उपधातुः
(चचि. १५.१५)

भांसबद्वानां स्रोतसां मूलम् (चवि, ५.८) ब्वगुसत्तिः - ारें श्रुक्रकोणितस्याभिपच्यमानस्य क्षीरस्य संतानिका इव सत्त लवो भवन्ति ( मुशा, ४,૪) असुजः पच्यमानस्य षट् त्वचो भबन्ति
(असंशा. ५.२૪)
स्पर्रेनेन्दियस्साधिटानम् (चस्. ८.90) स्वक्त। संख्याशररीरे ष्ट् सचः इति चरकः। सुश्रुते नु सत्त स्वचः, शरीरे पद् ब्वचः, तथधा-उद्कबरा स्वग्बाला, ट्रितीया स्वस्र्धरा, तृतीया सिप्मकिलाससंभबाधिप्टाना, चतुर्थी ददुकुषसंभवाधिटाना, पब्धमी ब्वलजीविदघिसंभबाधिष्टाना, पही नु यस्यां हिक्वायां ताम्यल्यन्ध इव च तमः प्रविशति यां चाप्यधिध्रायारंपि जायन्ते पर्वसु कृष्णरक्तानि स्यूलमूलानि दुश्रिकिस्यतमानि च ह़ति पद् खचः। एताः पउक्धारीरमबतल्य तिद्यिन्ति (चशा. ५.૪) त्वरां प्रयमाडबभासिनी नाम, या सर्वांन् वर्णानवभासयति पश्रविधां च छावां प्रकारायति, सा चीहेरहाद्राभागप्रमाणा, सिप्मपसकण्क्काधिष्टाना च: द्रितीया लोहिता नाम, पोउराभागप्रमाणा, तिलकालकन्यच्छय्यक्नाधिछ्टाना; तृर्तीया क्येता नाम, द्वाद्शभागप्रमाणा, चर्मदल्लाजगहीमपकाधिष्टाना; चन्र्थी ताप्रा नामाएभागप्रमाणा विविधकिलासकुषाधिषाना; पच्चर्मी बेदिनी नाम पच्चभागपमाणा कुपविस्पांधिट्टानाः पर्थी रोहिणी नाम नीहिप्रमाणा
 मांसधरा नाम चीहिहियप्रमाणा, भगन्न्रविद्धध्यसोंडधि्टाना ( सुशा, ૪.૪)
इंप्रिय० सर्वकरीरवर्ति स्रर्शोनेन्द्रियं ख्वगिन्द्रियमिल्यभिधीयते ( सुशा. १.४)
वनस्प्यक्रस्वग् (चसू. १.७३) गन्धद्यव्येप्वेकम् ( युसू. ३८.२૪) (चसू. ५.२१) गुणाः-इदं ल्वगाख्यं गन्धदब्यं कडु उव्णा (रीतंत, (रा.) तीक्षं, लघु, बसित्रोधनं कण्ठुुन्द्धिरं कफवातमं विषकण्डहजावक्रहजाइशिरो ह्जाकासमं च
(घ. २.५०)
हि. -दालन्चानी.
म.-दालचिनी.
गु.—दालर्चानी.
बं.-दालचिनी.
ता.-इलबह्प्प है.
अइसन्तकः (ध. १.१९४)
-क्षीरी-खी., वनस्पति० तुगाक्षीरी (चचि, २२.६४) भैपजग्य० वंशालोचना ( सुसू. ४४.१६)
(ท. २.44)
-गन्ध-पु., वनस्पति० नारकः (रा. ११.२४)
-द्वाह-पु., बक्षण० त्वचो दाइः (चसू. २०.१४)
-द्दोप-पु., त्वर्रोगः (चस्. ३.२९)
कुष्टम् (ड, संसू. २४.ऐ)
न., वनस्पति० कुष्ट् ( रा. १२.२.८)
-द्रोषारि-पु., बनस्पति० हस्तिकन्द्य (रा, परि, ८, ३६)
-पश्र-न., वनस्पति० ख्वक्पत्रिका (सुड. ४৮.३२)
-परिपुटन-न., लक्षण० स्वच उच्बटनम् (सुसू, 96.4 )
-परक-पु., लक्षण० ह्वचः पाकः (सुनि, १४.१३)
गुल्यरोग० पित्तास्ग्म्यां उ्वरदाहवान् त्वक्पाक:
भवति द्र० 'गूकदोषः ' (असंड. ई८)
-मेद-पु., लक्षण० ख्वचो भेद्व: (चशा. ८,३२)
-वात-पु., रोग० देहस्फोटनं पाद्तलविदारण हस्तपादृतलानां च विदाद इल्येताम्यन्न वर्तन्ते लक्षणानि (र. २१.१७१)
-विष-न., स्थाबरविष० (सुक, २.५) द्र० 'विप'
-सवर्ण-वि., त्वचा सवर्णम् (ड.) हुठव्रणलक्षणेपवेकम् ( मुस्, २₹.२०)
-सार-पु., बनस्पति० वंशाभेद्, इन्ध्रवंशः
(रा. ८.२१६)
बंशः (घ. ४.१३७) (सुसू. ८.94)
विशुद्बत्वग्युक्तः पुरुतः, तद्रक्षणम्-सितघद्रक्ष्ण-मृदुप्रसन्न-सूक्ष्माल्पगम्भीरसुकुमारलोमा सप्रभेव त्वक् चास्य भभति (चवि. ८.१०३) रससारः सुप्रसन्लमृदुत्वग्रोमा च्वक्सारः (सुसू. ३५.१६)
बनस्पति० शाणः (रा. परि. ૪.9०)

- सार मेद्निनी-त्री., वनस्पति० क्षुद्रचलु: (रा. परि. ४.२२)
-( सारा )-ब्री., भैपज्य० वंशरोचना (रा. ६,८६)
-सुगन्ध-पु., वनस्पति० नारकः (घ, ५.२०)
-( सुगन्धा )-ल्बी., बनस्पति० प्लाभेद़ः भम्दैला
(Я. २.४६.) न० 'एला
-स्फोटन-न., लक्षण० बचां स्फुटनम्
( सुड. ४४.4)
त्वगवद्रण-न., लक्षण० याह्यत्यक्मात्राबदुणम्
(चसू. २०,१४)

त्वगवद्लन-नं., लक्षण० त्वचो भागशः पतनम्
( सुचि. २९,१२)
त्वच्न्न., वनस्पति० त्वच् (घ. २.५०)
त्वच्य-वि., त्वचे हितः (चस्. ५.८७)
त्वरितक-पु., धान्य० पट्टिकवत्वरितं पच्यते इ़ति मीहिभेद्दः ( सुसू, ४६.१२)
त्वप्रा-की., वनस्पति० न्राही (ध. ४.900)
त्वाश्र-न., खनिज० ताम्रम् (घ. ६.९)
स्सछुपु., असिदुषि: ( अह्हस. २६.१७)
द :

दंशा-पु., कीट० (चइ. २.२१)
दन्तः ( कासू, 20.4 )
बनमक्षिका ( सुसू. १८.२९)
भक्षितस्थानम् ( उ. ) दृस्थानमिति यावत् ( सुक. ३.४२)
दन्तेन कर्तनम् ( सुस. १३.२१)
बनस्पति० शिग्रुः (ध, ४.३९)
यन्त्र० सन्द्ंशः (र. ३.૪५)
-मूल-पु., वनस्पति० रिग्गु: (रा. $6 . ६ ०$ )
दंशाचद्रण-न., विषगतपित्ताधिक्येन दंशास्थानस्फोटनम् (चचि. २३.१६е)
दंश्रा-दंत० राजद्न्तसमीववर्ती बस्तः, तत्सन्रिकृषा दंध्रा (कासू, २०, ४)
-पद-न., सर्पांदिकृतदंशास्य स्थानम् (चचि. २३.१२७)
-विष-न., दंद्रायाः विषम् (चचि, १३.१३२)
वि., दंक्रागतविष्वान् (भौमः सरेंः) मार्जारश्ष-
वानराद्योडपि दंध्राविषाः (सुक. ३.५)
दंप्र्रिन्न्पु., प्राणि० बराइः (र. १२.८५)
दक-न., उद्कम् ( असंचि. १.૪२)
-लावणिक-वि., यूष० अयं अल्पमांसादिकृतः स्वच्छश्य (असंसू. 6.49 )
दकोद्र-न., रोग० जलोदूरम् ( चसू. १९.४(१)
( युनि. ५.४) द० 'उदर'
दकोद्रयनन्त्र-न., यंत्र० दकोदरतावणाथ नाडीयन्त्रम्
(सुसू. ५.१₹)
दक्ष-पु., नुप० (अह्टसू. 9<,१६)
देवताबिशोष: (चचि. ३.१७)
प्राणि० कुकुटः (अह्तू. ५.१६)
शीमिकारी (हे.) कर्मणि चतुरः
(अरु. अहस, १,२८)

चतुरः ( सुक. १.१४)
-पुरीप-न., कुकुट-शकृत् (असंड, ३५)
-यक्ष-पु., दक्षेन कृतो यज्ञः (चचि. १९.४)
दक्षाण्ड-पु., न., दक्षः गोष्ठकुकुटः तस्साण्डम् (चचि. ११.२५)
कुकुख्याः अण्डम्, वाजीकरणार्थमुपयुज्यते
(असंड. प.6)
दक्षिण-पु., अभिजातः कुलीनः (ड. सुक. १.१४) ( दक्षिणा )-त्री., अनुकूला ( इन्दु. असंड. १)
दक्षिणानिल-पु., वसन्ते दक्षिणदिशो जातथ्वान्मलयपर्षतस्थितचन्दनसुरभिर्देक्षिणो वायु: (सुस्. ६.२८) दक्षिणायन-न., दक्षिणां दिशां प्रति सूर्यस्य गमनम् (चसू. ६.૪)
दृक्षिणावर्तकी-ब्री., वनस्पति० सृश्चिकाली
(रा. परि. २.৮) दक्ष्तिणावर्ता-ख्री., बनस्पति॰ मेपर्स्र्री (घ. १.८७) द्ग्ध-न., वनस्पति० शालिपर्णीमेदः, आलकम्
(घ. 9.८6)
(दग्धा )-बी., वनस्पति० (रा. परि. २.२८) गुणाःकटुकपायोष्णा, पित्त्रप्रकोपणी द़ीपनी, कफवातनिकृम्तनी (रा. परि. ८.२८)
-गुद-पु., लक्षण० अयं स्वेद्नानहः
(अहसू. १७,२३)
-रहुपु., वनस्पति० तिलकः (रा. १०,२६६)
(घ. $4.9 *<$ )
-(रहा )-ब्री., बनस्पति० दूग्धा द० दर्जा
(रा. परि, ९.२८)
-लक्षण-न., कृष्णता, क्षारादिद़ग्धस्य लक्षणम् (सुसू. ११.१९)
स्नेहपाक-पु., स्नेद्वपाक० खरपाकः, कुष्गोsवसल्न:, ईपद्विशद्ध चिक्छणं भेषज अम्यवढारांथै नोप्युज्यते; अयं बस्तिकर्णपूरणयोरुपयुज्यते
(सुचि. ₹१.११)
-हस्त-वि., अद्दिट्टिकादिलक्षणयुक्को रसकर्मणि वर्जनीयहस्तः ( वैद्यः ) (र. ७.३०)
द्धिका-सी., वनस्पति० दग्धा (रा. परि. ३.२८)
द० दग्रा
द्ण्ड-पु., लौहादिवलयैर्निबद्वा दीर्घनिमुरकाष्ययधि:
(सुसू. २९,6)
न., घरिका (र. ५.२२९)
-कन्द्रक-पु., वनस्पति० धरणीकन्द्:
(रापरि. ५..२)
-धारण-न., द्डस्ब धारणम् (चसू. ५.१०२) तद्रुणाः-स्वल़तः संप्रतिहानं, शन्रुनिणूद्नमबएंभनं, भयझ्नमायुष्यं च (सुचि. २૪,⿶く)
-मुप्रिहत-वि., दृण्डेन मुष्या च ताहितम् (चनि. २८.३२)
-चात-पु., रोग० द्वण्डापतानकः (र. २..१४८)
-चृक्षक-पु., बनस्पति० स्नुही (रा. ८. ३५६)
द्ण्डक-पु., रोग० द्ण्डबद् ह्यते इ्रि दुण्डकः (चवि. ८.४२) तन्क्षणानि आमबन्दायनः कफान्वितो चायुरंत्गं संस्तभ्य द्ण्डबत् करोति शसावसाध्य: (असंनि. १५.४२) अवयवस्य काप्टवर्स्तम्भनम् (चस्. 20.99) (असंस्. ' 8.79 )
द्ण्डकालसक-पु., रोग० द्णकाल्सक:
(अह्दसू. ८.१३)
दण्डापतानक-पु., वातरोग० (युनि. १.५३ ) द्डबत् ््तबधगान्नस्य द्ण्डकः, मारृतः पाणिपादृसिराः स्वायू: कण्डराश्र संझोप्य पाणिपाद्धशिरःपृष्ठश्रोणी: स्तभाति (चचि. २द, 4.-4.२)
द्डालसक-पु., रोग० अस्मिन् व्याधौ शरीरस्य द्वण्डवत् सग्भनम्, तद्धकणम्-वातेन झूलभ्रमानाहकम्पस्तम्भाद्ययः, वित्ताच ज्वरातिसारान्तर्दाहतृद्प्रलयाद्रयः, कफाद् अद्नगौरववाक्संगप्टीवनाद्यश्य भवन्ति; दुभ्शिकिस्सोऽसौ ( अहस्, ८.८-१२)
द्ण्डाहत-न., आहारद्रव्य० सथितम् (घ. ६.१८9) (अह्दू, . १४.२२)
द्रि्डिन-पु., वनस्पति० दमनम् (रा, १०.१११)
द््डैरका-खी,, वनस्पति० तृण० (चचि, २६.५१)
गुन्दाख्यगुल्मो, नलो वा (चक चक. १.२५)
द्तनावन-वि., दृत्तनस्यः, द्त्तं नस्यं यस्मै सः
(अहसू. १८.४)
दद्रुपु., कुप्टरोग० पिच्च क्रप्माधिकं कुष्धम्
(चसू, ३.6) न० 'कुष्'
-घन-पु., बनस्पति॰ चकमर्दः ( रा, ४.९)
-मण्डल-न., चर्मरोग० (सुसू. ११.৮) द०० 'कुछ्"
-हस्तन-न., बनस्पति॰ तगरम् (रा. १०.१०२)
द्धि-न., आहारद्रव्य० (चस्. २७.२२५) (ध. ६.१८७) द्धघिगुणा :-अम्लं रसे पाके च (चस्, २७.२२५) करायानुरसम् ( गुसू. ४५.६५)

उवंग (घ. ६.१८७) स्तिगें (भाप्र.) गुरु (अढ़सू. ५.२९) (भाप्र.) रोचनं बृषंयं सेहानं बलवर्धनं बृंहणं मझल्ञं च (चसू, २6,२२५) पीनसघिषमज्वरातिसारारोचकमूग्रकृच्छूकाइर्यापहम् (सुसू. ४५.६५) ग्राहि मेद्करं गुकलं च (घ. ६.१८6) रक्तपित्तकरं शोफकरं च (घ. ६. १८७) प्राणकरे (सुस्. ४५,६५) यातझं (ध. द.१८6)
दघिभेदाः-तत् सतविधम्-स्वाद्वम्लमत्यम्लं, मन्दजातं, शृतक्षीरभवं, ससारमसारं चेति, मधुरदधि-गुणाः-मधुरं मद्वाभिष्यन्दि कफमेदोविवर्धनम्। अम्लं दुधि कफपित्तकृत्। अत्यम्लं द्धि रक्तदूपणम्
(सुसू. ४५.६६)
मन्द्धातं दधि नाम न सम्यग्दृधिभावमापसं द्धि। तत्रु विन्द़ि सृश्रविण्मून्र त्रिदोपकृण
(गुसू, ช५.६6) श्रृत्कीरभवं दुधि गुणनदुचयं बातपित्तहरं धात्वमिबलवर्धनं च। असारं द़धि कपायं (रुक्षे) ग्राहि, विश्टम्भि, दीपनीयं, लघ्युतरं, रचिम्रदं, वातलं च
(सुसू. ४५, ६५-८३) शरदूग्रीव्मवसन्तेपु दधिनिषेधः, तथा रक्तपित्तकफोत्थविकारेशु च द्ध्यहितकरम्
(चसू. २७.२२७)

जातं दृधि नाम मन्द्रकावस्थामुत्सूज्य घनतया जातं तघ मधुरमीपद़ग्लं भर्वति। तत्तु विशोषेण वातम्नम् (चसू. २७.२२८) भजातं दृधि-वातलं (असंसू. ५.२૪२) दधिसरः गुक्रः। दधिमण्ड: हर्रामवातमः स्रोतोविशोधनश्य( चसू. २७.२२く) गुर्वेंव दृधि वर्हि कुरुते (असंसू, १6.४२)
स्विग्ममपि दघि श्वयधुकरम्। न तथा तद्विकारयोः सिग्धयोरपि तक्रनवनीतयो: श्वयधुकारित्वम्
(असंसू, ५.२३१)
गुडयुक्षं दधि स्रेद्नने हायं घातमं च
(सुसू, ૪६.३८૪)
मन्द्कक दधि अभिष्यन्द्कराणां श्रेष्टम्
(चसू. २५.४०)
दृधिसेबननियमाः-रात्रौ दृधि न भुझीत़। तथोष्णं दृधि न सेबेत। अमुद्रसूपमक्षौदमघृतसितोपलमनामलंक न सेवेत। निल्य न सेबेत। मन्दकंक न से वेत, जन्यथा तव् उ्वरास्टृक्तित्तीसर्पकुषपाण्डुअ्रमकरं भवति (अछ्छसू. प.३१—३३)

हिं. -दही.
म. -दही.
गु. —दही.
बं. -दऱ.
ता.-तयिर.
बनस्पति० कपिल्यः ( रा. ११.१५५)
धूप० औवीवेशकः (घ. ३.१३३)
-जनन., आहारद्य० नबनीतम् (रा. १५.२५०)
-पुप्पिका-ब्री., बनस्पति॰ गिरिकर्णिका
(ध. ४.८૪) (रा. ३.१२३)
-पुर्पी-ब्री., वनस्पति० स्वादुरसा (कटु:) उप्ञा
( सिखिरा) गुरः: रंजनी बातमी (बातामयकरी)
(रा ) सन्तापपित्तद्वोपारोचक्नी च
(घ. १.१५३)
-फल-पु., बनस्पति॰ कपित्यः (घ. २.१०२)
-मवन्न., आहारदम्य० नवनीवम् (घ. ६.२२४)
-मण्ड-प., मस्तु ( चनि. २.४) ( घुउ. ५२.१८)
-मण्डोन्रव-न., आहारद्नव्य० नवनीतम् (4. ६.२२९)
-मस्तु-न., दध्युदकम् ( चसू. १४.३३) सुजातस
ददो द्रवभागः ( मुसू. ૪६.२२७)
-मस्तुक-प., दधिसरः ( युचि. ११.३द)
-मुख-प., सर्प० दर्बांकरः (सुक. ૪.३४ (१)
-सर-पु., दझ उपरितनो भागः, नेत्ररोगेपूपयुज्यते (असंड. २००) (सुड. ४०.१३७)
द्धितथन-न., वनस्पति० कपित्थः ( चस्. २.१९)

पु., वनस्पति० कपिश्यः (ध. २.१०२)
दध्यम्ल-न., दभाउग्रीकृतम् ( किमपि 耳व्यम्)
(चक. १,१२)
आहारदव्य० मथितम् (ध. ६.१८९)
द्धुत्तर-न., दधिसरः (चक चचि. १७.०४)
दध्युत्तरक-न., द्वः सरः (उुड. १२ ४०)
दन्नुपु., सनिज० गान्धकः (र. २२.३₹)
-ज-पु., खनिज० गन्धक: (ह) (र. २०.৮७)
द्न्त-पु., आारीर० मुखस्थः कहिनश्रं्वणादिसाधनोऽबयव: (चशा. ४.१४) नृणां द्वार्निंशबन्ताः ( चशा. ५.६) ( उसू. ${ }^{\text {'२६.२२) (असंशा. ८.१४) }}$ तत्राही सक्जुजातः स्खरुबदन्ता भवन्ति, अत: शोषा द्रिजाः। यावर्खेव च मासेपु दन्ता निषिच्यन्ते वाबत्सहःःसुद्भिद्यन्ते। यावत्त्वेश च मासेपु
३९२ [दन्त ] आयुर्द्वीय-श्यव्वकोशः [दन्ननाडी ]

जातस्य सत उन्भिय्यन्ते ताबत्सेेव च बर्षणु पतिता: पुनरुभ्भिघ्ते। तन्र मध्ये द्वायुत्तरौ राजद्नसंज़ी भवतः, तौ पविन्रौ, तस्मात्ताक्यां खण्डे न श्राद्बमईति, अपवित्रो हि सः। तयोरुभयतः पार्श्ययोरपि बस्तौ तयोरपि दंद्रे, शोषाः खर्व ढा हानब्या हृति चोच्यन्ते, तथाsधस्तात्। तन्र कुमारीणामाश्युतरमल्पाबाधकरं च दन्तजन्म, सुषिरश्रांद्रानां मृदुस्वभावाच, प्रकृष्टकालमाबाधबहुलं तु कुमाराणामाचक्षते, घनत्वादंशानां स्थिरस्वभावाच। दन्तानां निषेकम्रूर्तिर्वोन्देदवृद्धिपतनपुनर्भावनिवृत्तिस्थितिपरिक्षयचलनपतनट्ठत्व्वुर्बलता जातिविशोषान्रिषेकात् स्वभात्रान्मातापित्रोरनुकरणात् स्वकर्मविशोषाचेत्याचक्षते महर्षयः। नृणां तु चतुर्थादिधु मासेपु दन्ता निषिच्यन्ते। तन्न सद्न्तजन्म च पूर्वमुत्तरदन्तजन्म च, विरलद्न्तजन्म च, हीनद्वत्ता च, अधिकदन्तता च, करालदुन्तता च, विवर्णदन्तता च, सुुटितदन्तता चामझ्नल्या भवति। चतुर्विधं तु दन्तजन्माचक्षते सामुद्रं, संवृतं, विवृतं दन्तसंपदिति । तन्र सामुदूं क्षयि, नित्यसंपातात्, संनृतमधन्यं मलिश्टं, विवृतं वीतमनिल्यललोपहतमसंछन्नद्ततत्वादाशुद़्तवैवर्ण्यकरमासन्नाबाधमिति । चतुर्थे तु मासि द्तन्ता निषिक्का दुर्बला भवन्याश्रक्षयिणश्वामयबहुलाश्न, पश्बमे स्यन्द्नाश्र प्रह्रिंजश्वामयबहुलाश्र घष्टे प्रतीपाश्न मल्माहिणश्र विदर्णाश्य घुणद्न्ताश्र भवन्ति, सतमे द्विपुटा: सफोटिनश्र राजिमन्तश्र सण्डाश्य रुक्षाश्र विषमाश्रोक्नताश्व भवन्ति, तथाइश्शमे भासि सर्वगुणसंपन्ना भवन्ति। पूर्णता समता घनता शुक्रता स्निग्धता क्रक्ष्णता निर्मलता निरामयता किश्विदुप्तरोब्नतता, दन्तबन्धनानां च समता रक्तता सिग्धता बृद्धद्घन-
स्थिरमूलता चेति दन्तसंपढुच्यते ( कासू. २०.૪७) (दन्ती )-ब्री., घनस्पति० (घ. १.२२३) गुणाःकटुका उख्णा तीक्ष्णा दीपनी शोधनी कफवातमी उदरार्शोंनणाइमरीशूलामदोषत्वक्दोषहरा च
(घ. १.२३)
अस्याः इयावानि मूलानि कल्पे उपयोक्तब्यानि
(चक. १२.३)
हि. -अजयपाल्यृक्ष
म.-दाती.
गु. - दाती.
बं. —दन्तीगाछ.
ता,-नाकतेन्ति,

क्षीरविष० (असंड. ४०) (अहस. १५.४५) द० 'क्षीरविष'
हस्तिद्वंतः (चसि, ३.७)
-काप्ट-पु., बनस्पति० विकङ्कत: (रा. ©.44)
द़न्तशोधनार्थमुपयुक्तु काष्ठम् ( सुक. १.२५)
-काष्टक-न., वनस्पति० आहुल्यम् (रा.परि. ४.३३)
-खाद्न-न., लक्षण० परस्परं दन्तपीडनम् ; दन्तै-
द्वेन्तानां पीडनम्
-खाद्निन्-वि., लक्षण० ग्रसतु मारुतप्रकृतिः, स सुत्तः सन् दन्तान् किटिकिटायते ( सुशा. ४.द००)
-ग्राहिता-ल्री., लक्षण० अतिशीततया द्न्तान कार्यांक्षमान् करोति (सुसू . ४५.११)
-चलन-न., लक्षण० दन्तमांसे दन्तोलूखले च
दन्तस्य इतस्ततझलनम्, चलऩन्तत्त्तम्
(कासू. २०,4)
-चाल-पु., लक्षण० चलद्नत्तस्त्रम्, दन्तरैधिल्यम्
(चसि. २.२२) (कासू. २७.११-₹५)
(अहृसू. २२.4)
चछद-पु., ओष्ठः (असंड. २₹.)
-जन्मन-न., दन्तोपपत्तिः ( कासू. २०.३)
चतुर्बिधं द्न्तजन्म-सामुरं, संबृत, विवृतं,
दन्तसंपदिति ( कासू. २०.6) दु०' दन्त '
-जन्म-संवृतं-वेहितद्न्तजन्म ( कास्, . २०,6)
-जन्म-सामुरूं-संपुटयुक्तद्न्तोन्मवः (कासू. २०.6)
-जन्म-विचृतं-ओष्टेनानाच्छादितं द्न्तज्म
-जन्मिकाध्याय-पु., (परिव०) अध्याय०
(कासू. २०.१)
-दुर्बलता-ब्री., लक्षण० दुन्तस्य कार्ये दौौब्बल्यम (कासू. २०.५)
-दढता-ल्री., लक्षण० दुन्तस्य कार्ये दढत्वम्
चौर्बल्य-न., लक्षण० दन्तानां दुबल्लता

$$
\text { (चसू. } 4.2<\text { ) }
$$

-धावन-पु., वनस्पति० गुच्छकरझः (रा. ऽ.१८४)
खदिएः (ध. १.२५)
न., दन्तमार्जनम्, धाबनं शुन्दिरिति यावत्
दन्तरोगी तद्विबर्जयेत् ( सुचि. २२.४२)
-धावनकूर्चक-न., दन्तधावनानां करककाद़ीनां
कुटिलाग्रम् ( सुसू. २७.१९)
-नाडी-ल्री., दन्तरोग० दन्तमूल्लो च्याधिः अयं
पंचधा-वातपित्तकफसब्रिपातागन्तुभेदाव्
(असंड. २५) (सुचि. १६.२६)
－निवृच्ति－स्बी．，दन्तपतनाद्नन्तरं तस्यापुनर्भवः （ कासू．२०．५）
－निषेचन－न．，（परिव०）दन्तसंभवः （कासू．२०．४）
－निष्पीडित－वि．，दन्तैं पीडितम्（सुसू，४५．१५७） －पतन－न．，द्त्तस्य पतनम्（कासू．२०．५） －परिक्षय－पु．，दन्तस्य क्षयः क्षीणत्वम्
（कासू． 20.4 ）
－पवन－न．，दन्तधावनकाष्टम्，पूयते गुध्यते अनेनेति पवनं दन्तधावनकाष्ठे रूछम्（चचि，२₹．११६）
－पचननिषेध－परिव० पु．，दन्तपवनार्थमयोग्याः
（सुचि．२૪．૪－१२） गलरोगे，ताल्डरोगे，ओष्हरोगे，जिह्वारोगे，आस्यपाके， श्वासे，कासे，हिकायां，छर्दिरोगे，हुर्बलत्वे，अजीर्ण－ अक्षे，मूंच्छायां，अदपीडिते，अर्दिते，शिरोरोगे， तृषायां，अमे，पानक्रमे，कर्णझूले，दन्तरोगे च दन्तपवनं निषिद्दमुक्षम्（ सुचि．२૪．૪－१२）
－पातन－वि．，चलतां दन्तानां पातकरम्（ रारपुड्ख－ सुखयन्रम्）（अह्हसू．२५．३३）
－पुप्पुट－पु．，दन्तरोग० दन्तमूलगतोडयं ब्याधिः， दूयोख्यिधु वा द़न्तमूलेपु कफासाद्धदरास्थिनिभो घनसीव्नर्क च शोफो भवति। स चरीधिं पच्यते। स द्न्तपुप्पुटो नाम दन्तरोगः（असंड．२५） तस्य चिकिस्सा－अस्मिन् व्याधावुत्पने सति रकाव－ सेचनं प्रथमं करणीयम्। अनन्तरं पश्ञलवणैः सह् क्षारो मधुना सह प्रतिसारणाथं योजनीयः। तथा शिरोविरेको मधुकोत्पल्पद्मकैः सह त्रिफल्गसिद्द－ इनेहेन नस्यं करणीयम् । स्तिग्धं चापि भोक्रव्यम्
（ भुचि．२२．१२－१३）
－पुष्पुटक－पु．，दन्तमूल्गतरोग० दन्तमांसस्य शोफ－ प्रधानो रोगः द्वन्तपुप्पुटः（सुनि．१६．१६） दू०＇दंतपुप्पुट＇．
－फला－स्री．，वनस्पति० पिष्यली（रा．६．99० ）
－बीजक－पु．，वनस्पति० दाडिमः（रा．११．९३）
－बीजा－स्नी．，वनस्पति॰ क्षीरतुग्बी（रा．५．२३९） －भाण्ड－न．，दन्तनिर्मैतं पान्रम्（रा．१२．४३．४४）
－भेद－पु．，दन्तरोग० द्न्तस्य भेद्ं
（चसू．२०．११）（असंड．२५ असंसू．२०）
$\rightarrow$ मांस－न．，द्वन्ताधारमांसम्（चचि．१२．७८）
（अहृसू．२．३）
－मूल－न．，दन्तोत्पत्तिस्थानम्（सुनिं，१६．१८）
（ अंसंशा．८．३२）
－मूलगतरोग－पु．，दन्नमूलास्ध्याशयियोगः इरीतादो द्न्तपुप्पुटकः，दन्तवेप्रकः，रौषिरो，मढाशौषिरः， परिद्रः，उपकुशो，दुन्तवैद्दों，वर्धनोऽधिमांसो नाङ्यः पझेति（ सुनि．१६．१३）
－लेखन－न．，शाच्र०（असंसू．३४．२४）
－लेखनक－न．，शास०（अहृसू．२६．१९）
－घलक－न．，दन्तत्वक्（ सुनि．१६．३३）
－विद्रधि－पु．，दन्तरोग० दन्तमूलगतोऽयं ब्याधिः। सरक्तैर्बातादिभिद़ॉषैपैद्द्तमांसेsन्तबंहिश्य गुरः सरुग्दाहश्वयथुश्र भवति，स च भिद्नः पूयास्त्रं चवेत् स रोगो दन्तविद्धृिः（असंसू，२५）
（चचि．१२．७く）
－चृद्धि－त्री．，परिव० दन्तस्य वर्थनम्
（कासू，२०．4）
－वेश्ट－पु．，दंतरोग० दुष्टरोणितजोऽयं च्याधिः， अस्मिन् चलाः दंताः पूयरुघिरं स्वरन्ति（ मा ）
（सुसू．२३，く）
－वेष्ट्वक－पु．，दन्तानां वेप्टकः（चशा．७．११）
－वैद्भर－पु．，दन्तरोग०（सुसू．२५．९）लक्षणम्－ घृष्षे दु द्तमूलेपु महान् संरक्भो जायते，दन्ताश्यला अवन्ति च। स अभिघातजो वैद़र्भों नाम व्याधिः （सुनि．१६．२३－२૪）शाच्त्रण दन्तमूल्र्योधनमू । क्षारस्योपयोगः कवंब्यः । सर्वाऽपि चिकिस्सा शीतगुणप्रधाना करणीया（ सुचि．२२．२२）
－राङ्欠ु－पु．，शाख्य० कपालिकारार्करादिदन्तदोषह्रणाग

राठ－पु．，वनस्पति० जम्बीरः（ध．५．१४） वृक्षाम्लः（चचि．३．२६७）（ सुसू．૪६．१९．9）

कपित्यः（ रा．११．१५५）
－（ शठा ）－स्री．，बनस्पति०－क्षुद्क्ट्रिका
（ध．५．३६）
－रार्करा－स्री．，दन्तरोग० लक्षणम्म－दन्तेष्डु रर्करेव स्थिरीभुतो मलो दन्तरार्कराख्यो रोगः। सेयं दन्तशर्करा दन्तानां शुक्कादिगुणहारिणी（सुनि． १६．३२）रार्करामुद्धरेत्，परं दन्तमांसानि मा हिंस्याप्। अनन्तरं मधुना सह लाक्षाचूर्णैनाइव－ शिप्ट्रार्करां प्रतिलारयेत्（ सुचि，२२．३६－३७）
－शुद्धि－स्री．，दंतधावनम्，तस्य विधिः－दन्तरोधन－ दव्येण सृदुना कूर्चन दन्तमांसाबाघनैनैकैकं दराने घर्षयेत्（ सुचि，२૪，८－९）

आा．को．सं． 40
－शूल०पु．，लक्षण० दन्तस्व गूलः（चसि．२．१६）
－रौथिल्य－न．，लक्षण० द्न्तस्य शैथिल्यम्
（चसू．२०．११）（असंसू，२९．१३）
－शोधन－न．，दुन्तगुन्बि：（सुचि，२૪，८－ई）
（－शोधनी ）－बी．，वनस्पति० जीरकभेद्य कुष्णजी－ रक：（रा．६．904）द०＇जीरक＇
－शोप－पु．，लक्षण० द्वस्य शोषः（चसि．२．१६）
－स्तम्भ－पु．，लक्षण० दन्वस्य स्तम्भः（चसि，२．१६）
－स्थिति－स्री．，दम्वस्य स्थिरख्वम्（कासू．२०．५）
－संपद्－ली．，सर्वगुणसंपच्नता，अप्टमे मासि निपिक्षा नाम उन्दृता दन्ताः सर्वंगुणसंपल्ना भवन्ति ．
（कासू ．२०．८）द००＇द्न्त्त，
－हूर्ष－पु．，दन्तरोग० दन्वस्य हूष्षः（चचि．२．२२） （सुनि．१६．३०）लक्षणम्－यस्य दराना： शीवमुणं च स्पर्शनंन न स巨़्ते। सोऽयं समीरणा－ द्भवति（ सुनि．१६．₹०）（असंड．२५）
सुखोष्णाः स्नेहा वातब्याधिपठितत्रिदृरसर्पि： वातम्नकषायाश्र कवल्रार्थमुपयोजनीयाः। व्रैहिक－ धूमस्य，榇हिक－नस्यस्य，सैहिक－भोजनस्याप्युप－ योगः करणीयः（ अुचि．२२．३४－३६）
－हर्षण－पु．，बनस्पति० जम्बीरः（घ．५．१४）
－हर्वप्रमर्दन－वि．，दन्तदर्षनाशकः（सुचि．२२，३૪） दन्ताद－पु．，शोणितजकृमि० दन्तान्द्न्तमांसानि चात्तीति दन्तादः। अदृइयोऽयं कृमिः । दुल्बिकिस्यो नस्क－ साध्यः ।（सुड．५४．१५）द्नादृचिकिस्सा－ अचलं क्कमिद्व्तं खेद्येत्। ततो रक्तमोक्षणं च विधेयम् । तथा च वातद्रद्यब्यैरवपीडनं नाम नस्यमुपयोज्यम् । वातघसिद्धतैलैलैगण्ड्बषाः कर－ णीयाः। तस्स्थाने भद्रदार्वादिभिश्व लेपः चिग्ध भोजनं चोपयोज्यम्। चलं कृमिदन्तमुत्पा क्य दन्त－ सुपिरममितपशलाकादिभिश्र दहेत् । विदारी－ यश्थाह्वाविसिघं वैल़ं नस्यार्थमुपयोज्यम्
（मुड．५४．२७）
द्त्ताधान－पु．，वनस्पति० निम्बूकः（रा．११．२२） द्वन्तान्तर－न．，दन्तयोर्मौघ्ये योऽबकाशः सः
（ सुसू．४६．४८३）
द्न्ताशाय－पु．，शारीर० द्न्तस्थानम्（ असंड，२）
दृ्तिनी－बी．，वनस्पति० द्न्ती（रा．६．२३८）
－बीज－न．，बनस्पति० जेपालः（रा．६．३४४）
（घ．१．२२७）
दन्तिमद－पु．，बनस्पति० हृस्तिमद्ध：（रा．६．२०）

दन्ती－अी．，वनस्पति०（ध．१．२२₹）गुणाः－कटुका उष्णा तीक्ष्णा दीपनी शोधनी，कफवातमी उद्－ रार्शान्नणाइमरीशूल्यामद़ोपस्वग्दोषहता च －रालाटु－पु．，दन्तीफलम्म（चचि．9६．49） －सेह－पु．，तैल० तदुणाः－तिक्तः कडुः कपायश्या－ 5 डोभागदूपचहःः कृमिकफकुष्टानिलहरो दुप्टम्रण－ शोधनश्र（सुसू，र५．१२४）
－हरीतकी－खा．，योग० दन्तीचित्रकहरीवक्याद्－ सधितोडयं गुल्मार्शःः्ययथुकुएकामलारोचक－ ग्रह्ण्याविहरः（असंचि．१६）
दन्तुरत्वच्－पु．，वनस्पति॰ मातुल्ुुः：（रा．११．२७）
द्त्तोल्यूखल－न．，शारी₹० दृन्तानामुल्ड्रखलम्（चशा．७．६）
द्न्त्यरिए－पु．，आसुत० द़न्तीचिन्रकपंचमूल्लादिसिद्दोडयं म्रद्रणीपांड़रोचकमो दीपनः शुफ्कारोंद्बम्य （चचि． $98.988-86$ सुचि．$\$ .9 \%$ ）
द्न्त्याद्विगण－पु．，दुब्य० गण० द्न्वीत्रिनृचिन्रकपलाश－ मूलन्रिकटुग्रिफलाऽएवर्गंबिडंगपलाशाबीजमुस्तकजीर－ कैलाकण्टकारीणां समूहः लोहृकल्पार्थमुपयुज्यते
（र．२८．६२）
दन्द्राूक－वि．，पुनः पुनर्भक्षणशीलः，द安 रीलं अस्य इति
（चक चवि．८．s．，）
दम－पु．，वनस्पति० दमनम्（घ．३．₹६）
－वशान्वित－पु．，वनस्पति० दृमः（घ．३．६६）
दमन－पु．，यनस्पति० कुन्दः（रा．१०．२५६）
न．，वनस्पति० वद्वणाः－तिकतः कपायः कटुक：
शीवलो हृद्यस्बिदोधझो विषभूतकण्डुकुण्रिस्फोट－ हरश्य（घ．३．६૪）
（दमनी ）－ब्री．，वनस्पति० अक्निद्दमनी（रापरि，र．र）
द्मनक－पु．，बनस्पति० द्मनम्（रा．१०．१९）
द्मयन्ती－ब्री．，वनस्पति० मझ्डिका（रा．१०．२२५）
दम्पती－पु．，जायापती（सुचि，२४．२२．）
दम्म－पु．，कहछकचृच्तिता（ ड．）राजसगुणः（सुशा．१．१८）
दर－पु．，लक्षण० दरवरिका，हरक्तस्पः（चस．，१८．३१）
－द－पु．，न．，खलिज० हिन्धुलः（र．१．१८८）
（ध． 4.80 ）
दरण－न．，（परिव०）वेद़ना० आरया दीर्येते इव
（सुड．૪३．६．）
दरिद्र－पु．，निर्धनः（सुचि，३०，४）
दर्दुर－पु．，खनिज० सर्पर्रमारः（र．२．१५२）
प्राणि० मण्डूकः（इन्दु．असंड，४३）
शालिखान्य०（चसू，२७．१४）
(दर्दुरी )-ब्री., घनस्पति० मण्डृकपर्णी (र. १२.६८) द्र्प-पु., भैषज्य० कस्त्रिका (अहसू . ₹.99) दर्पण-पु., आदर्रःः (चचि. ३.१८) (सुड. ६०.१९) दर्म-पु., बनस्पति० सः सरमृदुभेदेन द्विधा; गुणाःमधुरः, रीतलो र्व्यः पित्तघो सुत्रकृच्यूरक्षपित्तज्वरतृशाभ्वासकामलाःः ( घ. ૪.१₹₹) तृणपंचमूलेगेकेकम् (अहुसू. १५.२१) स्खम्यजननगणे एकं द्वघ्यम् (चसू. ४.१२) (मुसू. ३८.८५-७६) हिं.-दाभ.
म.-दर्भ.
गु. 一क्करा.
बं. -कुरा.
-कुसुम-पु., कफजकृमि० ( असंनि. १४.५२) द० 'कृमि'
-पश्चक-न., तृणपश्वमूलम् (असंचि. <) (हे.
पपत्र-पु., घनस्पति० काशः ( रा. ८.२०१)
-पुण्प-पु., होष्मजक्रिसि०
(चवि., ५.१२. सुड. ५४.१२) दू० ' कृमि'
सर्प० दवर्वीकरः ( सुक. ૪.३४ (१)
पु., सर्प० राजिमान् ( सुक. ४.३४ (३)
-मूल-न., दर्भस्य मूलम् ( अहात, ६.१५9)
-संस्तरशायिनी-कि., यस्याः शायनं दुर्भासने असि ला ( मुखा. २.२५)
दर्भाह्यय-प., चनस्पति० मुक्जः ( रा. ८.२०४)
ददर्विका-खीं., चमसः (र. ३.३४)
दर्वी--्री., बनस्पति० दारद्दरिदा (घ. १.५८) दर्व्याकारः शर्लाकायत्र०
( हुचि. ६.८ असंसू. ३४ असंड. ३५)
-कर-पु., सर्प० वातदोोशकरमस्य विषम्
(चचि २३.Я२૪)
बद्वुणाः-मधुरः, कटुपाकी, अतिचध्रुप्यः, सृएविण्मूत्रमारतश्य ( सुस्, ४६.८४)
दर्बीकराः फणाबन्त: दिवा चरन्ति; तरूणा दर्वाकरा सुस्युहेतचः (मुक. ૪.३१-३२)
दर्बीकराः-क्ठण्णसर्यों, महाक्कण्गा, क्षण्गोदरः, श्वेत्कपोतो, महाकपोतो, बलाहको, महासर्प: शान्ञकपालो, लोहिताक्षो, गवेधुक:, परिसर्प:, गण्डफ.णः, कहुदः, पयो, मछापयो, दर्भुप्यो, दधिमुख्त, पुण्डरीको, भ्रुक्टीमुखो, विकिकर, पुष्वाभिकीवों, निरिसर्ष:, ॠजुसर्ष:, घेतोदूरो, महाशिरा, भलगार्ई़, आरीविय: इति ( सुक. ४.३૪ (१)
-करंदंश-पु., एतंशंशः सूक्ष्मदंश्रापद्, कृष्णो, निर्बरक्त:, कूमाभो, चातब्याधिकरः (चचि. २₹.१२७)
-करविष-न., तह्रक्षणम्-दर्वीकरवियेण स्वड्नयननखद्रानबद्दनमूत्रतुरी वदंशकृष्णत्वं रैष्थं क्रिरसो गीरवं सन्धिबेदेना कटीशुम्रीवादौौब्बल्यं जृम्भणं बेप्यु: स्वराबसादो चुर्धुरको जडता शुलोत्रारः कासश्धासौ हिक्धा बायोर्जर्वगमनं सूलोद्देशनं वृण्णा लालाध्नाइः फेनागमनं स्बोतोवरोधस्तास्ताश्य वातवेद्ना भवन्ति ( युक. ४.३०)
-प्रलेप-प., योग०-पलाझनिद्दांहरसेन साबितोऽयं कुष्हरः ( चसू. ३.१६)
-विलेपन-न., पाकक्कियायां पाकस सान्द्रीभबनमादर्षोलेपनं कतंग्यम्-त्तथा सान्दृतं दर्वाप्रऐेपनेन ग्रालम् (चचि. २३.१०२)
द्र्व्याकृति-की., दर्वी; दारहहसक्तदाक्कृतिः
(मुसू. $6.9 \gamma$ )
दर्शान-न., चध्रुः (चक. चचि. २३.१२०)
पस्खान्बीन्दियेवेकेकम ( चशा. ५, ८)
हहि: ( सुड. १७.५२)
आलोकनम् ( चनि. ७.६)
ध्याध्याद्दिवरीक्षाप्रकारः (अहसू. १२.५५)
दल-पु., पर्णम् ( हमुचि. ४.१०6)
सिग्बीधान्यस्य निस्तुपस्य खण्डः (गुसू. $6.9 ४)$
न., बनस्पति॰ वमाल्यन्रम् (घ. २.५२)
-पुप्पा-ब्री., बनस्पति॰ केतकी (रा. १०.२)
दलाम्ल-न., बनसपति० शाकम्, चुकम् (रापरि. ५.६४)
दव-ु., दावानलः ( सुज. ४१.३०)
दादः तापो वा (असंसू. २०)
दवथु-पु., लक्षण० चक्षुराद्विष्व्रयर्यं ताप: च (चचि. २१.३०) (चसू. २६.૪३(૪)
(असंसू. २०.१६)
दवन-न., लक्षण० संतापः ( सुड. ४५.९)
दरान्-वि., स票ग० ( सुड. २१.२९)
द्रान-पु., द्व्तः ( कुचि. २२.२९)
प्रलझन ( मुसू. इ५.१२)
न., भक्षणम् ( सुनि. १५.३)
-चछद्-प., ओष्टः (चई. ११.२०) (असंड. २५)
द्राप्राणायतनीय-वि., अध्याय० दरा प्राणायतनानि अविकृत्य कृतोडज्यायविरोषः (चसू. २९,१)
द्राभागावशोष-वि., पाकेन दरामो भागोडबशिश्हो यस्य स (रसः) (चचि. १,४६)
-मूलन., लघुपश्वमूलं वृहस्पश्यमूं च मिलिख्वा (ध. ८.२२-२३) गुणा:-हिकाशिरोरूजाश्थाससंनिपातज्वरतन्द्वापार्श्वशूल्ठरम् (ध. 6.२२—२३) (चस्. ३. १९-२०) ( सुसू. ६६.७१) (असंसू. १५) (अहसू. १५.३)
-(मूली)-स्री., दशमूलानि (चस्, २.२७)
-मूलहरीतकी-खी., योग० द्रामूलत्रिकट्रुत्रिजातयवक्षारादिसाधितोऽयं श्यूदरणन्नरारोचकाविषा-कपाण्डुरोगगुल्ममेछः्वासकालकाइर्यामवाताम्लपित्तमलदोषग्रुक्रदोषहरा (असंचि. 9९.9०6)
-मूलीघृत-न., सिद्धघृत० दशमूलन्योषक्षारलवणादिसिद्धमिद् कफगुल्महरम् (चचि. ५. १४२)
-सार-न., योग० यप्टीद्राक्षाधात्रीचदुनैलवालकादिसाधितमिदं सर्वपित्तविकारमेहतृष्णादिहरम् (र. १८-२૪०)
द्शाए-ल्री., सद्शस्य वस्रप्रान्तः (सुसू. २९०.१०)
(असंशा. १२.૪)
दशाङ्न-पु., योग० मांसीत्वक्पत्रसुरसमनोष्हाइीतकुंकुमनिशाब्याघनखडुण्ठीसाधितोऽयं विषनाशन: (असंड. ४०) न., दश्रमूलम् (सुड, ५७,9४)
द्शाक्नयोग-पु. योग० कफजच्छयों शमनाथं प्रविष्ट: योगविशोषः (सुड. ४९.२₹) नागरं धान्यकं भार्गीमभयां सुरदारु वचां पर्परकं मुस्तं भूतीकं कट्रफलं च ग्राब्यम् ( सुड. ₹९.१९३)
द्शाउघ्री-खी., दरामूलम् (र. १६ ५४)
द्राष्टक्रिया-ली., अथाद्श पारदसंस्काराः (र. ७.३७)
दप्ट-न., ह्याडादिभिंदेशः (ड. सुसू. ४२.१०)
-निपीडित-न., सर्पदंशभेद्: (असंड. ४१)
दप्टक-न., सर्पद्दाभेद्द्, अयं सर्पद्वंशः असाध्यो वर्तते
(असंड, ४१)
दप्पौष्ट-वि., लक्षण० क्षत कोष्टो यस्य स: (सुरा. १०, ११)
दस्र-पु., वैयविशोषौ, अश्विनौ (र. २७.१४३)
दहन-पु., वनस्पति० भह्धातकः (ध. ३.૪३)
चिन्रकः (ध. २.८०)
अासुत० सूक्तम् (घ. ६.२४६)
मढाभूतम्, अमेः रूपम्-पकगुणवृत्यन्वयेन त्रिगुणस्वाच्छवद्स्पर्शर्पगुणत्वम् ( मुसू, $\gamma २ ~(\gamma) ३)$
न., उपक्रम० दाह:, क्षारादिना औषधकर्म
(सुसू. ४०.५) ( अहसू. १५.१)
(दहनी)-ब्री., वनस्पति० मूर्वा (रा. ₹.१०)
-विशेष-पु., दाहृम्रकारभेदः (सुसू. १२.११) दहनागरु-न., वनस्पति० दाहागरु (रा. १२.४३) दू०'अगरु'.
दह्नाराति-पु., जलम् (रा. १४.११८)
दाक्षिणास्यक-पु., वनस्पति० नारिकेलः (ध. ५.७૪) दाक्षिण्य-न., परापेक्षिणी पकृतिः, परच्छन्द्दानुर्तर्तिता
(सुसू. . ४प.२०6)
द्वाडिम-पु, न., वनस्पति० फलविशोषः (चसू. २७. १४९-५०) महाकपायवर्गो हुट्यगणे छर्दिनिम्यह्णनगणे अमहरगणे कं मृब्यम् (चसू. $\gamma .90$, १४, १६) तद्विविधम्, अम्लं मधुरं च; साधारण-गुणाः-अम्लं कषायं मधुरमुप्गम् (च) शीतलम् (रा. ११.९५-२₹) स्विंधम् (रा.) लघु ( भाप्र.) गाहि, द़ीपनं, हुय्यम् (रा.) रुच्यं, तर्पणं, गुकलं, मेधाबलावहं, वातमं, कफपित्ताविरोधि, त्रिबोधझम् ( भाप्र. ) कासझम् (रा.) हार्कण्ठमुखगन्धम, तृइदाहच्वरनाशनम् ( भाप्र.) तत्र मधुरं दाडिमं पित्तबं प्ररासं च । सुक्षाम्लं दाडिमं पित्तानिलकोपनम् (च) अम्लं दाडिमसुप्णं वातकफापह्म (सुसू. ૪६.१४१-૪२) स्वाद्वम्लं दाडिमं किश्चित् पित्तकरं ल्यु ( भाप्र.) दादिमपुप्परसो घाणने रकपित्त उपयुज्यते (असंचि, ₹) हिं.-अनार.
म.-डार्किब.
गु. —दाडम.
बं. उल्लिम.
ता.-मानुके.
-पुध्पक-पु., वनस्पति० रोहितकः (ध, ५.१३०)
-यूष-पु., दाडिमसंस्कृतयूषः (का खिल. ४.३६)
-वेत्रासब-पु., भासुत० (सुसू, ૪६.४३२)
दाडिमादिरसक्रिया-त्री., रसक्रिया० द्वाडिमायवलेहः:
( सुड. १२.૪२)
दाडिमाद्यघृत-न., घृत० पाण्डुरोगे उपयुक्तम् (चचि. १६. $૪ ૪-\gamma ६$ )
दाडिमाष्टक-पु, योग० चातुर्जातयनान्यादियुकः, अतिसारे समुपयोज्यः (असंचि. ११.)
द्वडिमीसार-पु., वनस्पति० दाडिमः (घ. २,६१)
दाल्यूह-पु., पक्षि० प्रतुद्जातीयोऽसौ, कालकण्टक: (सुस. ૪६.६७)
दाधिकघ्युत-न., घृत० गुल्मकीहाग्यूलनाशानम्
(सुड. ४२.२३-३०)

दाधिकास्यसर्पिस्-्न., घृत॰ दाधिकघृतम् ( असंचि. १६) ॠ० दाधिक घृत.
दान-न., बनस्पति० हसिमदः (रा. परि. ६.२०)
दानवप्रिया-र्षी., वनस्पति० ताम्बूली (घ. परि. ३.२)
दांन्त-वि., गिक्षितः (चचि. ९.८२)
पु., बनस्पति० दृमनम् (घ. ₹.६४)
दाम-न., मणनन्ध० संबाधेड ने विधेय:
( उसू. $96.96-96$ )
स्रेंेयकाद्विध्षाभरणम् (मुसू. १९.२५)
दारक-पु., पुत्रः ( काकरेवरी )
दारण-न., उपकम० (चसू. ११.५५) विदारणम् ( मुचि. १५.३) पाटनमू ( सुचि. ४.९) शरकर्णादिदिल्यस्स द्विधाकरणम् ( सुसू. 6.96 ) द्वारणक-न., रोग० कपालगवरोगः, कफवाताभ्यां हेतुम्यां कण्द्केशच्युतिस्खापरौक्ष्यक्यद्यत् सुसूक्ष्मं खचः ₹फुटनं, त्द् दारणकमिति विद्यार्
(असंड. २०)
दारवी-कि., काध्यंयी, दारखणा निर्मिता दाखमयी बा इति दारवी (युचि, २०,૪₹)
द्वरी-ब्री., रोग० विपादिका ( उनि. १३.२९)
दारु-ने, बनस्पति० देवदाऱः (घ. १.७६)
-कण्टक-प., खनिज० पित्तलम् (ध. ६.१९)
-कद्ली-ब्री., बनस्तति० काएकदली (रा. ४१.१9०)
-निशा-स्र्री., बनस्पति० दारादरिद्वा (ब. १.५८)
-पत्रिका-ख्री., वनस्पति० हिस्दुपत्री (घ.२.३८)
-पत्री-ब्री., बनस्पति० हिस्दुपत्री (रा. ६.६२)
-पीता-बी., बनस्पति॰ दारहारदा (रा. ६.८४)
-मत्स्याद्वा-ब्री., प्राणिं० गोधा (रा. १९.१७)
-चाह-पु., रार्ज़्षि० कइयपरिष्यः (कासू. २५.३)
-विभावरी-बी., वनस्पति० दास्दरिएा (र. २२.७く)
-राल्य-न., काष्हाल्यम् ( अहस्. २८.४४)
-हरिद्रा-बी., बनस्पति० मह्काकषायवनें हेखनीय-
गणे, कण्ड्रमगणेडरों|मगणे चैंक द्वब्यम्
(चसू. .४.९-99)
तिक्का, कट्रष्णा, स्क्षा, मणमेढकर्णरज्ञामुखरज्ञाकर्णकण्टूनेत्रकण्ड्रविसर्पर्प्वग्दोषनाशिनी
(ध. १.५८ रा. ६.८५-८६)
तस्यास्त्वक् च्रिद्योषजेडतिसारे उपयुज्यते
(चचि. १९.८०)

अस्याः सारः \{ीषंविरेचने उपयुज्यते ( चसू. २.५)

म. -दारहळ्द.
बं.—दारहळदी.
ता.-कस्तुरिमंजल,
दारक-न., वनस्पति० देवदाखः (रा. १२,१०३)
दारण-वि., तीक्षणः (चसू. १८.४१) कठिनम्
( युचि, 凶.३)
किज्ञित् कालनुपातादेव बल्गत्वान्मारयति (चवि, ६.३)
पु., कृमि० ( सुड. ५४.१२)
बनस्पति॰ चित्रकः (ध. २.८००)
-कर्मन्-न., कठिनीकरणम्, घणस्य पथ्युपकमेण्वेक
उपक्रमः ( सुचि, १.८)
-प्रतिबोधिन्-वि., कृच्छून्मीलिन्
(अहसू. १६.६)
दारणण-पु., ध्रुनरोग० कफनातग्रकोपेण केशभूमिद्राहणा, कण्डरा, स्क्षा भवति प्रपाव्यते च
( हुनि. १३.३५) द० 'दारणक'
दारणाएल्य-पु., रोग० दारणकः, चूर्णकः इति पर्यायः (चईं, १२.५२)
दारणणीभूत-वि., पर्मीभूत्तम्, स्क्षीभूतम्
(चवि., ८.१२6)

दाढर्य-न., छठता (अद्रसू. १६.९)
दार्दुर-वि., मण्डकविषम्, दर्दुरस्येक्मिति दार्दुरं

> (विषम्) (चचि. २३.२०९)
-दंशा-पु., मण्डृकहृतो दंशः (असंड, ४३)
दार्विका-ब्री., वनस्पति० गवेध्रुका ( रा. ४.१८०)
दार्वा-ब्बी., वनस्तति॰ दारहुरिदा (चसू. ५.६₹)
-करीरासब-पु., आमुत० ( उुसू. ४६.४३२)
-काथसमुद्रव-न., भैषज्य० रसाब्ञनम्

> (ध. ३.१५८ )
-घृत-न., घृत० रक्कपित्तप्रबले कुछे उपयुक्तम् (चचि. ५.१э५)
-हौमिकविधि-दु., दाववांदोसम्रो्ककल्पः सम्रणन-
मछाम्याहृतिमिः औ भू: स्वाहेल्याविभिछंबनम्
( सूसू. २.४)
दार्ग्यादिघृतन-न., घृत॰ त्रिदोषजजाडतिसारे उपयुज्यते
(सु. 80.66-6e) ( सुड. $80.90 \gamma-904$ ) दाल-न., मधुमेदः दबोनवं मझु; गुणाः-कषायं, उण्म-

मम्ल, पित्तकृत्, कटुपाकि, छर्दिमेंहुग्रर्मानं, रुक्षम् (सुसू. ४५.१२२) (मुसू. १३९, १४०) द० ‘मझु’ दालन-पु., दन्तरोग० अस्मिन् रोगे दुन्बास्तीकरतान्विता दाल्यन्ते। अयं वातजः (मुनि. १६.२८)
(दाला )-क्री., बनस्पति० अरिः (रा. ८.४०)
(दाली )-ब्री., बनस्पति० देबदाली (रा. ₹.२४૪) दाव-पु., बनाम्विः (असंस्. ૪.२८)
-दीवित-वि., दाबाम्मिप्रकाश्तित: (असंस्. ४.२८) दावाग्निमल-पु., भैषज्य० अम्निजारः (ध. परि. ६.२१) दारापुर-न., बनस्पति॰ जल्मुस्तम् (ध. १.૪₹)
दारामूलिकनिरूह-प.,परिव० बसिमेदे, दर्रमूलसिबो निस्हः (चनि, १३.६५)
दासपुर-न., बनस्पति० परिपेह्हम् ( (. १..१५) दासी-म्री., वनस्पति॰ काक्रूढ्रा (घ. ४.२३)

कुरण्टकः (रा. १०.४२०)
नील्युप्या (रा. १०.896)
-कुरुण्टक- पु., बनस्पति॰ कुरुण्डक:

> ( मुस, ३८, ६)

दाह-पु., रोग० सर्वादददहनमिब संतापः, चत्तारिशगत्वित्तविकारेण्येकः (चसू. २०.१४) स सषप्रकारकः, तत्र पथमो मयजः:-मयपानकुपितपित्तोम्मा पित्तरत्ताभिमूर्च्चितस्त्यचं प्राक्षो घोरं दाहं म्रकुखते। तत्र पित्तनद्देपजम् ( सुड, र७,५४) द्वितीयो रक्तजः-कृत्बदेढ़ानुरां रक्तमुद्धिक्तं सद् अवीब दहति। तह्रक्षणानि-संचूपणं, दाहसाम्राभता, ताम्रलोचनता, लोहगम्धांगता, लोहृगन्धबदुनता, दहनाबकीण्णचद् वेदृना ( सुड, ૪u.६५६८) अन्ये तु रक्तनो भोजनं कुर्वतोडनेकधा शोचतो रकेन दाहो भवति तेनाल्यर्य दख़ते । तृष्णा, मूच्छो, प्रल्याप इति (मुड. ૪७.७६-७७) तृतीयः पित्तजः-पित्तज्वरसमानि लक्षणानि चिकिस्साडपि वित्तज्वरसमा कार्यां (सुड, र०..66) चतुर्थस्तृष्णानिरोधजः-तृष्णानिरोधाद् अध्रतौ भीजे समुद्धतं तेजो मन्द्चेतस आतुरस्य सबाह्याभ्यन्तर देंहं दहेत् । तेन संगुफ्कालताल्वोधो जिह्ञां निक्कुप्य चेष्टते। (मुड. 86.60-69) पश्खमो saराउर्राम्बप्रहारजनितरक्तपूर्णकोष्टज: ( मा) रक्सेन पूर्गकोषस द्याहो टु:सहो भवति । तत्र सदोनणीयोक्क उक्षणण चिकिस्सा च विद्यात्। (मुउ. $86.6 ₹-6 \gamma$ ) बश्टो धातुक्षयःः-अस्मिन् दाहे मूर्छा, तृषा, क्षामस्वरः, क्रियाहीनता, भृषां

सदूने, पीडेति एक्षणालि भवन्ति। तन्र बातभी रक्तवित्षोक्ता किया ( पुड. Ү७.64) ससमो मर्माभिघातज: मर्मण्याघतेन दाहों भवति सोडसाज्यतमः ( मुं. 8७.0く) सर्बदाहेपु यदा अातुरस रीवगान्रता भवति, तदा़ ते संबेंsसाध्या: ( सुड. ₹०.७く )
लक्षण० अमिद्धभ्घ्येव बेद्ना० (युनि. १.३२) उपकम० अम्भिकर्म दहनं शल्गकाप्रभुत्तिभिः सिरासंकोचनार्थं शोणितस्थापनाँ्यं च, घनेन द्वग्बानां रोगापुनर्भावस्य सुध्रुतेनोकर्गत् उपफमविशिष्टश्वम् ( गुसू. १४.४०) ( गुसू. १२.३)
-प्रशामन-पु., द्यवगण० महाकपायवरें एको गणः, दाहमः (चसू. ૪.८) लाजाचन्वृतकाइमर्यफल-मधूकरकंकरानीलोष्वलोशीरसारिवागुद्नींहीचेशाणीति दरोमानि दाहमशामनालि (चसू. ૪.१७) दाहनी-बी., बनस्पति० धातकी (रा. ६.५१) दाहागर-न., बनस्पति० अगरुभेदः, नु० ' अगह' (रां. १२.४३)
दाहाभिभूत-वि., दाहाधिक्येनाक्कान्तः ( सुउ. ४०.पद) दाहाई-वि., दद्नयोग्यं: ( असंसू. ४०, ५)

पु., वनस्पति॰ चित्रकमेद्य, काल:
द्व० ' चित्रक' (रा. ६.१२०)
-काप्ट-न., बनस्वति॰ अगरमेदः, दाहागए, (रा. १२.४३) द० 'अगह'
-गल-बि., हक्षण० लिसकणठः ( सुड. ५२.६)
द्विग्ध-वि., लिम्तम् (सुउ. ५२.६)
युक्तम्न (उ. सुु. ६४.૪₹)
-विद्द-वि., विपलिस्ताणताहितो म्रण:, तहक्षणानिसथो विद्ं, कुण्णरकं नि:स्तबेद्रणः पाकं यायादभीक्ष्णं च दृ्यते, क्षतारकृष्णीमूतं किक्रमल्यर्थ पूति, शरीणमांसमनबरतं याति सोऽयं तृण्णामूख्छाभ्रान्तिदाइएज्वरयुतो भवति (सुक. प. प८-५०)
दिति-श्री., कइयपस्शी, दैलयमावा (असंशा. १२)
दिन-न., विथि: ( मुसू. २९.१९)
सससंख्यामानम् (र. ११.१०३)
-कर-पु., सनिज० ताम्रम् (र. १३.५४)
-चर्या-बी., दिने यचरणं तव्, प्रतिदिनं यर्कतरव्यं तन् (अर) दैनन्द्विज आहारो विहारश्यव (हे, अढसू. २) (चसू. ५; सुचि. २४; अषंसू. ३) दिने दिने चर्या दिनस्ल का चर्या; चर्यां नाम चरणमाहारविहारचेट्टितमिति यावद्, प्रतिदिने

यत्कवंब्यम् (अह. अह्दसू, २०.१) स्वस्थपुरु आयुपो रक्षाथं बाह्मे मुहूर्ते रान्नेश्यतुर्घटिकावरोषे काले प्रदुस्येव्, जीर्णाजीणनिरुपणाद्विकां रारीरचिन्तां निब्बत्यं, मूत्रपुरीषादे़: कृतशौचविधानो दन्तड्रुादिं, कुर्याव्, दुन्तकाषं भक्षयेत्, द्न्तधाव्रनचूर्णोन वा द्नान्दिशोधयेत्, शीवजलेन लोचने सिश्रेत्, सौवीरमझ्ञनमक्ष्णोर्हितं निलंयं भजेत्, तयैव सतराग्रे हेष匕ष्मस्रावणार्थ रसाझनं योजयेत, ततो नावनगण्डूपधूमताम्बूलभाग्भवेत्, जराश्रमवातनाशार्थ वरददाउर्धार्थ च नित्यमक्यक्नमाचरेत्, श्रारीरलाघवार्थ कर्मसामध्योर्थं च ब्यायांम कुर्षाँत, ब्यायामानन्तरं देछमनुकुखं मर्देयेच, त्वकम्रसाद्नकरं कफहरं चोद्वर्तनं कुर्याँ्, त्तः च्नानं कुर्यात्, स्रानेन कण्डूमलश्रमस्वद्वन्द्धातृषादाइाद़ीनां जमो बल्रासिश्र भव्रति, उष्गाम्नुनाध:कायस्य परिपेको बलावइ:, केराचध्रुर्बलार्थिभिः शीतजलेन स्रातब्यम्, पून्ने आढारे सम्यव्जींण हितं मितं भोक्षब्यं भोजनविधौ शास्रोक्तेनाक्रपानेन भवितब्यम् (अह्ता. २) भुत्त्वा राजबदासीत यावद़क्रक्रमो गतः, ततः पादशतं गचछेद्नन्तरं वामपाॅथ्थन संविशोत् ( सुसू. ૪६.४८6)
-जन्मन्-न., प्रभातम् (र. २०.२२०)
द्निनान्ध-पु., नेत्ररोग० पित्तविद्वधहष्टि:; अत्र भाबप्रधाननिदेंशो मृष्टव्यः, तेन दिनान्धत्वं प्रामोति दूल्यर्थः ( सुड, १५.१२)
$-प त ि-प ु ., ~ स न ि ज ० ~ त ा म ् र म ् ~(र . ~ १ २ . ३ ९) ~$
दिलीप-पु., राज० यत्पुत्रा राजतैलोपयोगेन गतिमायुब्लंलं सुखं च लेभिरे ( का फकरोगचिकिसा)
द्विवा-अव्य० दिने ( सुशा, ४.४१)
-करावर्त-पु., હ्रिरोरोग० सूर्यावर्तः ( काचि, ५)
-निद्रा-स्री., दिवास्वप्नः (सुशा. ૪.૪१)
' ििकृतिर्शि द्विवास्वमो नाम' तज्ञन्यव्याधय:-अरोचकाविपाकामिनाशस्तैमिल्यपाण्डुत्वकण्ड्रपामा-
 जन्मदौौर्बल्यरक्तमूत्राक्षितातालुलेपा: पिपासा ह्रेम्मपीढा च (चसि. १२.१४৩) प्रतिइ्यायशिरोगौरवज्वराः (सुशा. ४.३८) दिवास्वमाद् व्रणे शोफकण्दूरागक्क्पूलस्नाबवृद्धिर्भवति (असंसू. ३८.२५) दिवास्वपनमपध्यमप्यभ्यासान्रोपघातकम्
( सुखां, ૪.૪१)

रात्राइपि जागरितबतां जागरिवकालाद्धमिष्यते द्विवास्वपनम् ( सुशा, ૪.३८) बालनृद्युीकर्षित-क्षतक्षीणमय्यनिल्ययानवाहनाध्यकर्मपरिश्रान्तानामभुक्तबतां मेदःस्खेदकफरसरक्षक्षीणानामजीर्णिनां च मुहूँत दिवास्वपनमप्रतिषिद्यम् (सुशा. ૪.३८) शासहिध्मातिसारतृब्गाशूलपीडितानामपि हितकरम् ( सुरा. ४.४८)
दिवास्बापो म्रीष्माद्न्यन्र गर्हितः, अजीर्णिना भोजनाश्रागेव सुप्यताम् 'स्वप्यात् . . . भभुक्षवान्' (असंसू. $6 . २ ४ \gamma$ )
-चलिन्-वि., द्विवा यस्य बहं प्रवृदं, भवति, दिवा
वा यो वर्धते स शोथः (चचि. १२.१२)
-स्वपन-न., दिवानिद्रा (झशा, ૪.३८)
-स्वम-पु., दिवानिम्दा (छुशा. ૪.૪८)
-स्वविकृति-ल्बी., दिवास्वप्नजनिता विकृतिः; अस्यां कासभ्धासप्रतिइयायशिरोगौरवाद्रमर्द्रोंचकामि-
दौँलल्यानि भवन्ति (सुशा, ૪.३८) द्र० 'दिवानिद्धा’
-स्वसात्म्य-वि., दिवास्वशः साल्म्यं यस्य स:
( सुसू. ३५.३३)
-स्वप्नोचित-वि., दिवानिद्धा हितकरी यस्य सः (अह्टसू. 6.49 )
-स्वाप-पु., द्विवानिद्रा (सुशा. ४.२८)
द्विजि-न., वनस्पति० हरिचन्दनम् द्र० 'चम्द्न'
(रा. १२.१९)
द्विवोदास-पु., राज० ( सुसू. १.३)
दिठ्य-वि., मेघज जलम् ( सुनि. ३.२६)
प्र., बनस्पति॰ यबः (रा. १६.१२४)
गुग्गुलुः (रा. १२.१८૪)
सर्प० 'वासुकिसक्षकोऽनन्तः सगरः सगरालयः। तथानन्द्रोपनन्दायचाः समिन्दाभिसमप्रभाः' दिन्येग्यो नमोऽस्तु तेपु कुद्धेपु चिकिस्सा नास्ति (असंड. ४१) न., वनस्पति० हरिचन्दूनम्, चन्द्नम्
(रा. १२.१९)
लबद्रम् (ध. ३.४१)
(दिव्या )-खी., वनस्पति॰ श्वेतदूर्वा, न०० 'दूर्वा'
(रा. ८.२२ऽ)
आाही (रा. ५.१४९)
मझामेदा़ (रा. ५.१६₹)
बन्ध्याकर्कोटकी (रा. ₹,२७३)
हरीतकी (रा. ११.३०6)
-गन्ध-वि., उत्तमगन्छः (वणः) अयं विव्यगन्घो व्रणो मुमूर्ूूणामेव विपरीवाविपरीवगान्धत्वेन शेयः
(सुसू, २८,११)
सनिज० गन्धकः (रा. १३.१६७)
-(गन्धा )-त्री., वनस्पति० बृहब्यु:
(रापरि, ૪.२०)
भद्रैला (रा. ६.69)
-जल-न., आान्तरीक्षं जलम् (अहसू, २०,३८)
-तुम्बी-ब्री., वनस्पति० भूतुम्बी (रा. 6.२४१)
-तेजा-बी., वनस्पति० ब्राही (घ. ४.१००)
-पुण्प-पु., वनलवति० करवीरः (रा. १०.३)
चम्पकः (रा, १०.२३९)
-( पुल्पी )-ख्री., बनस्पति० महाद्रोणा (रापरि. ५.4०)
-मूलिका-बी., सोम वद्धणादिदिघ्यौधधिः
(र. ११.८६)
-रस-पु., खनिज० पारदः (रा. १₹.ठ३)
-लता-स्री., वनस्पति० मूर्वा (रा. ३.१०)
-सार-पु., वनस्पति० सर्जः (रा. ९.२०५)
द्विठ्यक-पु. सर्प० निर्बिधजातीयः (सुक. ४.३४ ( $\boldsymbol{\gamma}$ )
द्विव्यानुकारिन्-वि., गुणतो दिव्यजलसमं (जबम्) (असंस्. ६)
दिव्याम्भस्-न., आन्तरीक्षं जलम्, इंदं नेन्ररोगे चूर्णाअनादिसाधने उपयुज्यते (असंड. १९)
दिणयेलक-पु., सर्प० वैकरक्षेम्यखिभ्यो जातः, अयं राजिलसप्पवत् वर्तते ( सुक. ४.३૪) न० 'सर्प'
द्विघ्योद्वक-न., आन्तरीक्ष जलम् ; द० 'जल'
(रा. १४.३२०)
दिव्योदकानुपान-न., तनुपानार्थमान्तरीक्ष जलम् द० 'जल' (असंसू. ९,१५)
द्वि्यौषधि-क्री., सोमलतादिकाश्रतु:पथिर्दिन्यौषधयः (र. ८.65)
द्विश्-ब्री., दिशा (चसू. १.४८)
देवता० शोग्रस्यधिनैवतम् ( मुशा. १.०)
(दिक्-) प्रासादा-त्री., बनस्पति॰ कुलत्या (रा. १३.२१९)
-संख्या-ख्री., दशद्विशः-प्राच्याम्नेयद्यदक्षिणानै₹्रती-
प्रतीचीशायब्युदीचीशान्यूर्ण्वाsधराः (र. २₹.6५)
(दिग्-) वासस्-वि.द नशः (चनि. ७.१४.)
दीक्षा-क्री., गुस्तो मन्त्रादिम्र्णणम् (सुसू. ६.२१)

दीन-वि., लक्षण० क्लिष्टचित्तः (उ. सुड, ३१.१४३)
अगाम्भीरः (चक, चचि. २८.४१)
न., वनस्पति० तगरम् (घ. ३.५३)
-मनस्-वि., क्लिप्वचित्तः (सुड. ३९.२९१)
द० 'दीन'
दीनार-पु., मान० निद्को त्रिंद्नुजामानं वा

> (र. ११.१०३)

द्वीप-पु., बेहाशः (दीपकः) (चरा. ५.१५)
-गन्ध-पु., दीपसस्य गन्धः ( असंशा. १०.८)
चह्नि-द्दीपाकारोऽमिः (र. १२.१६१)
-वृक्ष-पु., वनस्पति० सरल: (घ.३.७८)
दीपक-पु., औरद्यामिः, दीपकः (र. १६.१५५-५८) बनस्पति० कासमर्देः (रा. ૪.१66)
जीरकम् (रा. ६.900)
यनानी (ध. २.९१)
सर्प० अयं राजीमदूर्गीयः चिलेशयेे्वेकः तन्मांस गुणा:-मधुरः कटुपाकी सृथविण्मूत्रमारुवोडतिचक्षुप्यः ( सुसू. ४६.८૪)
दीपन-वि., जाठरामिद्दीसिकरम् (र. २.३)
पु., जाठराभि: (र.३.३२) न., अमिभूयिष्टं दव्यम् ( सुसू. ४१.६)
पारदसंस्कारविशोषः स्वर्णताम्रादिधातुभिः सैंघवाद्विपापाणादिभिः सपष्ष्यादिमूलैलैब घटयन्न्रमध्यस्थस्य पारदस्य चुभुध्रितत्वजननेन कवलीकरणरात्त्युत्पत्यर्थं दिनग्रयपर्यन्तं संद्दननम् (र. 6.60) पु., वनस्पति० पलाण्डुः (रा. 6.9००)
( द्वीपनी )-ब्री., बनस्पति० पाठा (रा. ६.१९)
मेथिका (ध. ६.१११)
यबानी (ध. २.११)
-जीवन-(रसेन्दूः)-पु., पारदयोग० गन्धकसैन्धव-
पिप्पलीचिन्रकादियुक्तः शोथद्लीमककामलाशूलाजीर्णनाशकः (र. १६.१६६)
दीपनीय-पु., अम्रिद्सिकरः; महाकषायवर्गे एको गणः (चसू. ૪.८) पिप्पलीपिप्पल्डीमूलचन्यचिव्रक-इट्रवेराम्लवेतसमरिचाजमोदाभद्धातकास्थिहित्रुनिर्योसा इति दोोमानि दीपनीयानि (चसू . ४.я) बनस्पति० यवानी (ध. २.९१)
( दीपनीया )-त्री., वनस्पति० यवानी (ध. २.८9) गणण-(वर्ग ) पु., दीपनीयो वर्गः (असंसू. १५) -वर्ग-पु., दीपपनीयद्वघ्याणां समूहः (चसू . ૪.९ असंसू. १५)

द्वापाग्रि-पु., दीपस्येन मन्दुोऽभिः (र. १६.१५५)
दीपाराय-पु., दीपधारिका, दीपगृईं का (चशा. ५.१५) दीपिका-स्नी., वनस्पति० बनमेधिका (रा, ५.१८४)
-तैल-न,, तैल० महत्पझ्बमूल्ययुक्तम्, कर्णवेद्नाइरवैलम् ( सुड. २१.२१-२२)
-यन्त्र-न., यन्त्र० दीपिकायन्त्रम्, हदं पारद्स तिर्यक्पातनसंस्कारे समुपयुज्यते (र. ११.४१)
-यन्त्र-न., यन्त्र० जलपूर्णपात्रमध्यगते घटखर्परे सृत्तिकामयीं वङ्रनालाकारां नलिकां स्थापयित्वा तस्योपरिभागे क्षारलवणसहितः पारदःः स्थाप्यते, ततः सन्धिरोधं विधायामिः म्रदीयतेडन्यनलिकया चोलवंभागाच पारदृस्तिर्यक् पात्यते-इंदे दीपिकायन्त्रम् (र. ३.१६)
-सस-पु., पारद्योग० पिप्पलीजम्बीरकुमारीयुक्त:, अयं सर्घं्नरक्नः (र. १२.२३-२७)
दीत-पु., न., नासारोग० (चचि. २६.११७) दाहयुक्कायां नासायां निःश्वासो यदा धूमवद्धहिरायाति नासा च उन्वलितेव भव्वति तद़ा अयं रोगो शेय:
(सुज, २२.१४-१५)
न., खनिज० कांस्यम् (रा, १३.२४)
सुवर्णम् (रा. १३.२)
वनस्पति० हिक्रु (रा. ६.३०)
दी़क्तन., सनिज० कास्यम् (रा. १२.२४)
(दीता )-ब्री., वनस्वति० कलिकारी ( घ. ४.s)
ज्योतिप्मती (रा. ३.३९५)
सातला (ध. १.२३८)
वि., सूर्योन्नासिता दक्षिणा वा (दिक)
(चई. १२.२९—३。)
दीसाग्रि-पु., प्रदी़ोो जाठराभिः (र. २.५९)
दीपामर-पु., पारदययोग० गन्धकताम्रयुक्त: पित्तगुष्मनाशकः (र. १८.६२-६६)
दीति-ब्री., जठराम्रिद्रीपनम् ( चसू. १३.૪३)
भैपज्य० लाक्षा (घ. ₹.८२)
नासारोग० दीसम् (असंज. २₹)
दीवय-पु., घनस्पति० निम्बूकः (रा. ११.२२)
यनानी (ध. २.९१)
जीरकम् (रा. ६.900)
न., जीरकम् (ध. २.६६)
(दीज्या )-ब्री., वनस्पति० खर्जूरभेद्दः (ध. ५. ५५) व० ' सर्जूर ' आ, को, से, ५9

उपकुज्ची (रा. ६.९१)
द्विप्यक-पु., बनस्पति० अजमोदा
(सुड. ५५.८, ध. २.,.८)
यबानी (रा. ६.१४०)
दीर्घ-वि., आयतम् (चवि. ८.११७)
पु., बनस्पति० माडः (घ. ५.८०)
Яीहि: (रा. १६.११२)
त्री., बनस्पति० पृक्षिपर्णी (रा. ૪.१9८)
-कणा-खी., बनस्पति० जीरकभेदः, शुकुजीरक:
(ध. २.६८) द०' जीरक'
-कण्ट-पु., वनस्पति० बर्दुरः (रा. परि. ८.१२)
-कन्द्द-पु., बनस्पति० मुखाल्डः (रा, परि. ५.२२)
-कम्दक-न., वनस्पति० मूलकम् (रा.6.49)
-कन्द्किा-ब्री., वनस्पति० मुसर्कीकन्दः
(रा, परि.ज.पद )
-काण्ड-बी., बनस्पति० गुण्डः
(रा. परि, ८,६०)
-काण्डा-स्री., बनस्पति० बत्सादनी
(रा. परि, ३.३३)
-काल-पु., वनस्पति० अङकोटः (रा. ९.३<૪)
-कीलक-पु., वनस्पति० अक्कोलः (घ, १.२५८)
-क्रक-न.. धान्य० मीहिः (रा. १६.८१)
-कृष्णा-ब्री., धान्य० मीहिः (रा. १६.१०८)
-ग्रन्थि-पु., बनस्पति० गजपिप्पली (रा. ६.११०)
-च्छद-पु., वनस्पति० शाकः (घ.परि, ५.३)
-जिद्बी-बी., असुरकन्या ( का. रेवत्तीकल्प. ६)
-जीरक-पु., बनस्पति० जीरकभेद; झ्रुक्हुजीरक:
(ध. २.६८) द० 'जीरक'
-तरु-पु., बनस्पति० तालः (घ. ५.६८)
-तुण्डनखी-ब्री., बिलेशयम्राणि॰ चुचुन्दरी
-तुण्डी-ब्री., बिलेशयप्राणि० चुचुन्दर्री
(ध. ६.૪३२)
-तुण-पु., वनस्पति० पह्धिवाहः (रा. परि. ८.५६)
-दण्डक-पु., यनस्पति० एरण्डः (ध. १.२३५)
-द्ण्डी-स्री., बनस्पति० गोरक्षी (रा. परिं. ५)
दर्शिन्-बि., दूरदर्शी (च. शा. ૪.३० ( ३))
-द्रुम-पु., वनस्पति० शाल्मली (रा. ८.२.१२)
-नाद-पु., भैयज्य० शह्ञः (घ. ३.१७९)
नाल-पु., वनस्पति० गुण्डः (रा. परि, ८,६१)
जूर्णा (रा. १६,१६५)
४०२ [दीर्घिन:स्सन ] आयुर्वेंदीय-शान्दकोशः [दीवर्क्तन्ध]

कतृणम् (रा. 4.904 )
-निःस्वन-पु., भैषज्य० राइ्धः (ध. ३.१७९)
नेत्र-न., बसिनेन्रदोप: दीर्घिबसिनेन्रजन्यो दोष:
अतिगतिर्नाम दूरग्रवेशः (चसि. ५.४-५)
-पटोलिका-ब्री., बनस्तति॰ पटोली
(घ. १.५२ रा.७. ७६ )
-पत्र-पु., बनस्पति० तालः (रा. ९.९३)
पलाण्ड़ः, राजपलाण्ड़ः ( रा. ५.१०३ )
पुनर्नवा (घ. १.२७४)
जलमधूक्रः (ध. ५.४४)
शराः (रा, ८.२०९)
(-पत्रा )-बी., बनस्पति० अन्यादो़ी
(रा. परि, ૪.૪१)
कदली (ध, ४.64)
केतकी (रा. परि. १०.२)
गन्धपलाशः ( ध. १.६४) ( रा. ६.९०)
द्रोणपुष्पी (रा, परि. ५, ४८)
-पत्रक-पु., बनस्पति॰ हिज्ड़लः (रा. परि. ८.6०)
इक्बः ( ( सूसू. ४५.१५४)
जलयः (ध, ५.४८)
बेतसः (घ. प.9१६)
लम्युनः (ध. ૪,६६)
(-पत्रिका )-ब्री., बनस्पति० कुमारी, गृहकम्या (रा. परि. 4.90)
शालिपर्णी (रा. ૪.११३)
बचा, श्चेतवचा (रा. ६.9०)
(-पत्री)-ब्री., वनस्पति॰ पलारी (रा. परि. ३.५०)
वृहच्चन्नुः ( रा. परि. ૪.२०)
-पर्ण-पु., वनस्पति॰ जरणनुमः (रा. परि. ९.१३)
(-पर्णी) -बीी., बनस्पति॰ पृभ्षिपर्णी ( घ. १.९१)
(रा. ૪.११८)
ग्रपुसम् ( घ. १.१७५)
-पह्धव-पु., वनस्पति० श्शाणः (रा. परि. ४.१०)
-पाद्प-प., बनस्पति० पूगः (रा. ११.७१)
तालः (रा. १.९२)
-पुच्छिका-बी., प्राणि० गोधा (रा. १९.१७)
-पुत्र-पु., बनस्पति० जलमभूकः (घ. ५.४९)
-पुप्प-पु., बनस्पति० श्येतमन्द्दारकः (रा. १०.३१ )
-प्रेक्षण-वि., दीर्घरहि: आयताक्षः ( सुसू. ₹५.४) -फल-पु., वनस्पति० आारग्बःः (घ. १.२१९) -फलक-ఫ., बनस्पति० अगस्सः (रा. परि. १०.११)
(-फला )-बी., वनस्पति० द्वाक्षा, मृद्रीका

(रा. ११.७६)

जन्तुका (ध. ४.८く) (रा. ३.१२ऽ)
कोशातकी (रा. ৮.२८८)
-बीजा-ब्री., वनस्पति० क्षीरतुम्बी (रा. ४.२३८ )
-मूल-प., बनस्पति॰ बिल्बान्तरः ( रा. परि. ८.३०)
यासः (ध. १.२२)
मोरटः (घ. १.94)
न., लामजकम् (ध. ३.८६)
(-मूला )-ब्बी., वनस्पति॰ मोरट: (घ. १.१५)
धन्वयासः ( मुसू. ३८.४५)
शालिपर्णी ( सुसू. ३८.४५) (ध. १.८८)
-मूलक-पु., वनस्पति० शारः (रा. ८.२१२)
न., मूलकम् (रा. ง.५०)
-रड्गा-स्री., बनस्पति० दरिदा (घ. २.५५)
-रागा-ब्री., बनस्पति० हरिदा़ा (ध. १.५५)
-रोहिपक-न., बनस्पति० कत्तुणम् ( रा. 4.90 C )
-घल्ली-ब्री., बनस्पति० वत्सादनी
( रा. परि. ₹.३₹)
पलाशी (रा. परि. ३.४ऽ)
इन्दवारणी (रा. ३.३७६)
चालुक-पु., वनस्पनी० वृद्ददारः (घ, ४.१०७)
-गुत्त-प., बनस्पति॰ बिष्णुक्द्दः (रा. परि, ७.४०)
-( घृत्ता )-स्री., वनस्पति० इन्दीवरी
(रा. परि. ३.२७)
-चृत्तफला-बी., घनस्पति० क्षीरतुम्बी

> (रा. ५. २३८)
-चृन्त-पु., वनस्पति॰ टेण्ठुक:
( सुड. ૪..८१ अहसु, १५. ८)
-चृत्तक-पु. बनस्पति० टिण्डुकः (रा. ३.१४9)
रार-पु., धान्य० जूर्णां (रा. १६,१६७)
-राख-पु., बनस्पति॰ श्राणः (रा. परि. ४.90)
-राखिका-त्री., वनस्पति० नीलाम्ली (रा. परि. ૪.३८)
-शिस्बिक-पु., बनस्पति० राजमाप:
(रा. १६.१३५)
-रूक-पु., धान्य० शालिः

> (चसू. २७.८; अहसू. ६.१)
-सूत्रता-त्री., चिरेण कार्यकारित्बम् (चनि. १.२₹)
-सूत्री-वि., चिरकारी (असंशा ८.१६)
-सकन्ध-पु., बनस्पति० तालः (ध. ५.६८ )

द्रीर्घक－पु．，बनस्पति० जीरकभेद्：शुक्सजीरक：
（ध．२．६८）न०＇जीरक＇
न．，चनस्पति० जीरकम्（थ．२．६६） （दीर्थिका）खी．सोपानणुक्करिणी（सुड．86．46） बनस्पति० हिछगुपन्री（२．३८）
दीर्घाइणुलिपर्वन－वि．，महाइगुलिग्रन्यिप्रमाण：
（ सुसू．३५．४）
दीर्यास्यर्क－पु．，बनस्पति० श्षेतमन्दारकः（रा．१०．३१） दीर्थायुस्－वि．，शतवर्ष पर्यन्तमायुर्यस्य सः तत्र महापाणि－ पाद्वार्श्धपृष्तनाग्रद्शानवद्नस्कन्धल्लाटं दीर्घा－两लिपर्बोच्छहासमेक्षणबाहुं，विस्तीर्णस्रूस्तनान्तरोरस्क हैस्व नद्रामेढूग्रीचं，गक्सीरसत्वस्वरनाभिमनुचैब्दु， स्सनमुपचितमहारोमरकरण，पश्षान्मस्तिएकं स्नाता－ नुकिसंस मूर्धानुपूर्ब्या विह्युप्यमाणशरीरं पश्याच्च विश्रु－ फ्यमाणहुवयंयं पुरुषं दीर्घायुषं जानीयाप्
（ सस्．३५．४）
पु．，बनस्पति० शाल्मली（रा．८．२१२）
जीवकः（रा．५．१५५；थ．१．२₹）
दीर्घोर्वाह－पु．，वनस्पति० डड्गरी（ т．१．१८१）
टुःकोष्ट－वि．，क्रूरकोष्ठ：（सुचि．३३．१५）
नुः खन－न．，प्रतिकृलबेदुनीयम्（ चबि．८．३९）
कायवाछानसी पीढा（ सुस्．१．२३）
रोगः（चक．चशा．१．९२）पीडा，तच टुःस त्रिविधमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिद्वैविकमिति
（सुसू．२૪．૪）
वि．，दुःखकरः，डुःसबहुलः कषसाध्यो वा （चचि．२．૪८）
－जीविन्－वि．，दुःखी，टुःखेन जीवितुं रीलमस्य （असंसू．₹．७く）
－प्रसविनी－वि．，ढुःखेन प्रसूते या सा
（चचि．१६．૪६）
－बहुलता－श्री．，हुःखाधिक्यम्（ सुशा．१．१८）
－वर्धन－पु．，कर्णरोग० कर्णपालीरोग：
（सुचि，२५．३）
कर्णों दुर्बिन्द् ：सन् वर्धितस्तस्मिन् कण्डूदाहपाकरुता－
बान् संनिपातजः शोफो भवति（असंड．२१）
－वृद्धि－ब्री．，कर्णरोग० दुःखवर्धनः（र．२४．१）
दु०＇दुः：लवर्धन＇．
－राग्या－क्री．，दुःखोत्वाद्विका शय्या（चचि．२．\＆）
दुःखाश्रय－पु．，शारीरम्（ चक．चशा．१．ऽ५）

दु：शुद्ध－वि．，अयोगेनाविश्युद्यम्（चक．१२．६४）
दुःस्पर्शा－स्री．，बनस्पति० धन्बयासः（सुचि．११．९）
（घ．१．२०）
कण्टकारी（ध．१．३५）
कपिकच्छृः（रा．३．२०१）

（ सुशा．३．२३）
पद्वव्वस्कम्（सुसू．१८．१६）
－पद्ट－न．，पद्टवस्खम्（ ह．सुशा．३．२३）
दुग्ध－न．，आहारमच्य० उत्पत्तिः－खीगोमहिप्यादिभ्यः संभवः। दुग्धगुणकर्माणि－प्रायशो मधुरं，मधुरपाकि， शीतं，स्रिशंब，प्रीणनं，वृंहणं，बृष्यं，मेप्यं，बल्यं， मनस्करं，जीवनीयानां श्रेष्ठ，श्रमहरं，विह्वसंधानं， सर्वश्राणमृतां सात्म्यं，भामनं，शोधनीये，दीपनीयं， वातपित्तमं，ध्रासकासरक्तपित्ततृ＇्णाक्षीणक्षतपाण्डु－ रोगाम्लपित्तशोषगुल्मोद्रातिसारज्वरवाइशोथ－ योनिश्युक्कपदोषाप्रचुरमूत्रम्रथितपुरीषेत्यादिपु पथंय प्रश्रंत च；नस्यालेपावगाहेपु वसनास्थापनेयु विरेचने स्नेहने च दुगंध सर्वत्रोपयुज्यते।
（चसू．१．9०७ー१२）
टुग्धमनेकौषधिरसप्रसादे प्राणदं गुरु पिच्छिलं ह्रक्ष्णं सरं मृदु सर्वा्राणिनामप्रतिषिन्द जातिसात्म्याद् जीर्णज्नरोन्मादमूर्छांअ्रममददाइहद्त्र्बस्तिदोषपवा－ हिकाग्रह्यर्याःश्रूलगर्मास्तावेपु प्रशास्तं कृमहरं पाष्मापहं वाजीकरणं रसायनं वयःस्थापनमायुष्यं तुल्यगुणत्रादोजसो वर्धन बालवृद्वानां क्षुद्ध्यवाय－ क्यायामकर्शितानां च पथ्यतमम्（ सुसू．४५．४९） प्राधाश्येन दुगधमशविधम्－गब्यं माहिपमाज्ज ＊्रैणमाविकसैभं कारभमेकशांं चेति（असंसू． ५२．५४）दुन्धं रसस्य उपधातुः रसात् स्तन्यं प्रासादज्जम् प्राधान्येन हुगधमृविधम्－ाब्यं माहिषमाज्ज स्रैणमाविकमैभं कारभमेकराफं चेति （असंसू．५२．५४）（चचि．१५．१6）धारोण्ण－ दुगधगुणाः－जीर्णज्वरतृट्ग्र्नम्रवाहिकाविबन्दानिल－
बर्चोनाशानम्（असंचि．२．$\times 1-४ ६$ ）अक्रथित－ टुग्धगुणाः－अभिव्यन्द्दि प्रायशो गुरु च；（ सुसू． ४4．६१；）अतिपक्रदुगगुणाः－रीतं，गुरु，दृंहणं च，（सुसू．૪५．६₹）इूतदुग्घगुणाः－उद्रिम्य आस्थापने विरेचने，आहारविधिक्रियासु पाने च प्रयोज्यम्（ सुचि．१४．१९；）कालिषट्टिकयो－ सथोपबासाध्वभाष्यख्रीव्यायामक्रान्तबालवृद्धेध्बनु－

पानार्थम् उपयोज्यम् ( असंसू. १०, ૪६; ) अनिप्रगन्धमम्लं, विवर्ण, विरसं, सलवणं, विम्रधितं पयो न सेव्यम् ( गुसू. ४५.६४)
हिं. 一दूध.
म.-दूध.
ग. 一क्ष.
बं. —दुध.
ता.-पात्र.
दुग्धम्, जीर्णज्बरेपूपयुक्तम् (चचि. ३.२३९) दुग्धं ज्वरक्षीणस्य बमनविरेचनभेषजापेक्षया मलहरणाय हितम् (चचि. ३.१6०) उपत्रासाध्वभाष्यस्रीमार्तातपकर्मक्ञान्तानां पयोडनुपानं पध्यम् (चसू. २७.३२२) शालिमुनुन्तादिभोजिनां युब्सन्तापविषमबसर्जासु च हितमू ( मुसू . ૪६, ૪२६) प्रयोगापचिताह्नानामुदुरिणां सर्बधानुक्षयार्तानां संव्वयोगाणामनु क्षीरं हितम्। तेन च दोषाजुबन्धरक्षा बलस्सैय्य च भवति ( चचि. १३.१९३) सदाहपिपासार्तानां सुखावइम ( हुड. ३९.१४४) गण्टूपक्वलाद्धर्धमुपयुज्यते ( असंसू. ₹१.6)
पयोगुणा:-खादु सरं रीतंतं बातम्ं च (असंसू. ५.२४9) आमं पयोऽभिष्यन्दि गुरू, इइंत लध्ननभिष्यन्दि, भतिशूतं गरीयः, धारोण्णममृतोपसं च (अहृसू. ५.२८)
-तुम्बी-ब्री., वनस्पति॰ क्षीरतुम्बी (रा. ५.२३८) द्दा-ब्री., बनस्पति० चणिका (रा. परि. ८.६५) -पान-परिं० न., क्षीरपानम् ( घुचि. २४.९९)
-फेनी-र्री., वनस्पति० कटुसिक्ता रीता रुच्या रसायनी विषनाशिनी म्रणापसारिणी च
(रा. परि ५.३૪)
हि.-दुधिया.
म.-बघुदुधी.
गु.-दुधेली़ी मोटी.
ता.—दुधी.
फा.-निराशात.
-वीजा- ब्री., वनस्पति० क्षीरतुम्नी (रा. ५.२३९)
-चर्ग- पु., इस्तिनी, चढबा, गौः, उद्री, गर्देभी,
स्री, अजा, अविका हत्येतासां दुग्धानि; उदुभ्वरः पिप्पलोऽकों बटो रोधो दुण्घिका सुईीभेदा उत्तमारणी चैतासां क्षीराणि (र. १०.८९) अत्र इस्तिन्यादीनां प्राणिनो दुग्धवर्ग:, उदुम्बरादीनां तु बानस्पतिको दुग्धवरों जेयः।

हरिणी नाडी-स्री., दुअ्धबहा नाडी (सुचि. १७,૪७)
दुग्धनिका-ब्री., वनस्पति० अपामार्गः (रा. ४.३ऽ०)
दुग्धिका-ब्री., (र. १४.८८-८९) क्षीरिणी (र. १૪.३७.૪६)
दुचछ्छाय-वि., मलिनकान्तिः ( अहस., ११.४०)
टुटि-पुं, जलजप्राणि० ( का. सिल अ. २४.५३)
दुदुम-पु., वनस्पति॰ पलाण्डुः (घ. ४.०१)
दुन्दुभि-पु., निःख्वातः ( सुसू. २९,३०)
प्रतुदपक्षि० (चसू. २०.५१)
असुर० स्कन्देनासौ निहतः ( काचि. वालग्रम्र )
आम्भेयकीट० (असंड. ४३)
-स्वनीय-वि., अध्याय० ( सुक. ६.१)
दुन्दुभिक-पु., सविषकीट० आमेयस्बात् स पित्तज-
रोगान् करोति ( सुक ८.90)
दुरमिग्रह-पु., बनस्पति॰ अपामार्गः (घ. १.२६१)
दुरभिग्रहा-बी., घनस्पति० धन्बयास:
(रा. ३.२०)
कपिकच्डू : (ध. १.१५१)
दुरारर्ष-वि., आकशुमशक्यम् (अहुू. २८.२६.)
दुराचर-वि., ढुःखेनोपचर्यते ( युड. २०,६)
दुरात्मन्-वि., दुंखितान्तकरणः ( सुड. ३९,९३)
अजितेन्द्रियः ( सुज. ४०.२१)
दुराघर्ष-पु., वनस्पति० सर्षपः (रा. १६.६८)
दुराधर्पा-ब्री., बनस्पति० कुटुम्बिनी
(रा. परि. ५.२१)
दुराशह-पु., वनस्पति० बिल्वः (रा. ११.१३५)
नारिकेल: (रा. ११.१०५)
तालः (घ. ५.६८)
दुरारहहा-बी., बनस्पति० सर्जूरः (रा. ११.६५)
दुरारोहा-ब्री., बनस्पति० क्रीवह्की ( रापरि. ८.३२)
खर्जूरः (घ. ५.५३)
दुरालभा-ब्री., बनस्पति० धन्नयासः (चसू. ૪.१४)
दुरालभासव-पु., आसुत० ग्रहणीपाण्डरोगार्शः:्रमृति-
रोगेपु शास्तः (चचि. १५.१५२-१५५)
दुरालम्भा-ब्बी., वनस्पति० धन्वयासः
(चचि. १८. १२৮)
दुरितशामनी-ब्री., बनस्पति० शमी (रा. ८.१५२)
दुर्ग-वि., गम्मीरम् ( चसू. २४.४५)
पु., निर्योस० गुग्गुलुः (ध. ₹.१२७)
दुर्गन्ध-बि., क्रस्सितगन्षम् ( सुसू. ४५.१९८) तस्य

कर्माणि हह्लासोडखििकरत्वं च
( सुस् . ૪६.प२२)
(दुर्गन्धा) -बी., बनस्पति० बाकुची (घ. १.१६६) दुर्गाध-वि., अगाधम् ( सुड. १.८ ) दुर्गाह्लाद-प., निर्योस०

भूमिजगुग्गुल्डः (रा. १२.१८८) डुर्य्यह-पु., ननस्पति० अपामार्गः (ध. १.२६०) दुर्ग्रहोपसर्ग-पु., दुधानां संदादिवाबल्यहाणां संसर्गः ( सुशा. १०.४६)
डुर्जरा-त्री., बनस्पति॰ ज्योतिष्मती (ध. १.२६७) दुर्दर्शन-वि., टुःखेन दइयते ( सुनि. २.१५) दुर्दिन-न., मेघाच्छादितंत द्निनम (अहसू. ३.४६) डुर्धर-पु., वनस्पति॰ ऋपभः (ध. १.१२५) ( दुर्धरा)-ब्री., रेवतीम्यह० (का. रेवतीकलप. ३७.३८) दुर्घर्षा-ल्री., बनस्पति॰ कत्थारी (रा. परि. ८.२०) जम्बू: (रा. परि. ५.२४)
डुर्नामन-पु., रोग० अर्शास् (र. २१.く८) दुर्नामारि-पु., वनस्पति० सूरणः (घ. परि. ૪.६) दुर्निबन्धन-न., हुर्बन्धनम्, अनुचितबन्धनम् (सुनि. १५.१४)
दुर्न्यास-पु., टुःस्यापनमू ( सुनि. १५.१४) दुर्बलुनि., प्राणहीनः, क्षीणः ( सुसू. ११.९) मन्द् (चनि. १५.५१-५२)
दुर्भग-वि., अमनोरमाकारः ( ( ुशा. ४.६४) डुर्भगक-न., रोग० भगन्द्दरः (र. २.१०) दुर्मनस् वि., गतोत्साइः (अहसू. ११.४०) दुर्मरा-ब्री., वनस्पति० दूर्वाभेदः श्र्वतदूर्वा (ध. ४.9४૪) द० 'दूर्वा' शाताबरी (रा. ४.४४०)
दुर्मेंधस्वन-वि., दुष्डुद्धिव्वं, तामसगुणः (सुशा, १.१८) दुर्मेल-वि., परसपरं न संमील्यते यथा कठिंन लोहं मुदु च ख्वंणं परस्परं न संमील्येते (र. २.८५) दुर्मोहा-स्री., बनस्पति० काकादनी ( ध. ४.२७)
दुर्योग-फ., नुज्घयोगो, मिथ्याप्रयोग:
( सुचि. ३४.२२)
दुर्लम-पु., बनस्पति॰ कर्चूरम् (ध. ₹.९४)
( डुलेभा )-ब्री., बनस्पति० धन्वयासः (रा. ३.२०)
ल४्ष्मणा (घ. १.९५)
-हेतुक-वि., दुर्लभो दुर्ग्रहो हेतुः कारणं यस्स स: (असंसू. 6.२६२)
दुर्वर्ण-न., बनस्पति॰ प्लाबालुकम् (घ.३.७६)

डुर्वान्त-वि., असम्यख्वामितः ( सुचि. ९.४२)
दुर्विधेया-बी., चनस्पति० सठी (ध. १.६२)
दुर्ह्र्-वि., दुषं हद्ययं यस्य सः, दुर्ड़ंद्धि: ( कासू. १९)
दुश्रक्रम-पु., बनस्पति० गोक्रुः (रा. ३.१३०)
दुश्श्रिकित्स्य-वि., असाघ्यः दुःखेन चिकिस्सनीयः
( सुसू. ₹३.५)
दुश्रछर्दन-वि., यो हु:खेन छर्द्यति सः (च. सि. २.८)
दुष्कर-वि., हुश्रिकित्यम् ( युचि. ८.99)
दुक्कुल-पु., बनस्पति० चोरकः (रा. १२.१२८)
दुष्कृत-न., असत क्रतम् (अह्हत, १२.३५)
दुप्प-वि., दोषकारकम् (चचि, १२.4) विषादि़िद्दोष-

> करम् ( सुसू. -६,.८७६)
-क्षीरा-वि., दुटं क्षीरं यस्याः सा (चशा. ८.५६)
-ग्रह-प., स्कन्बापस्मारादिक्याइः ( सुसू. २३.१६)
-पीनस-पु., नासारोग० पीनसः अप्रतिकुवृतः नरस प्रतिइ्यायोत्तरं ीीनसस्य दुध्रव्वमत्रानुसन्धेयम्

> ( सुसू. २४.96)

- प्रतिइयाय-पु., नासारोग० प्रतिइयायः अन्रापि दुएपीनसशाद्वगुदुषविशोषणस्य तात्पर्यतितदेश्रम्
( सुज. २४.१५-१६)
-सद्य-न., विकृतमधम्, नवम्, ब्यापब्रम्, धकालजजम (सुड. ४०,४)
-यान-न., अयोग्यं वाहनम् (अहसू. २.३५)
-योनि-वि., योनिरोगपीडिता खर्ती
(र. २२.३<-४०)
-रक्त-न., दूवितरक्तम् ( अद्हसू. २७.२-५)
-रक्तापगम-पु., दूपितरक्तस्य निस्सरणम्
(असंसू. ३५.6)
-रकापगमन-न., दूघितरक्तस्य निस्सरणम्
(अद्दसू. २६.૪6)
-व्रण-पु., दूधितो घणः ( सुसू. २२.८)
-व्रणविधि-प., अशुन्द्वणणस्य चिकिस्सितम् ( सुचि. २.१४)
-रोणित-न., दूषितरक्तम् (चनि. १.३०)
दुप्रत्मन्-वि., दुष्टो हि आारमा स्यभावो यस्स सः
(सुड. छ०., ${ }^{\text {) }}$
दुप्यादुष्प-वि., हुष्टश्वायमदुष्त्रति तेन पिता हि पुन्रस्य दुुोड ${ }^{\text {घ्यदुप्त्वाद् ्धाप्त एव भवति }}$
(चक्र. चवि. ४.૪)
दुप्टाम्बु-न., दुट्टं जलम् ( सुर, ४०, )
दुप्टास्न-न., दुपररत्रम् ( असंसू. ३६.१७)
दुप्टस्तसंभव-पु., डुप्टरचसंभवः (असंसू. 6.२५9)

दुप्टि-सी., दूषणम्म (चनि. ५,6)
दुप्रेक्षित-न., दुप्मीक्षितम्, ' स्वभाबनटे श्रुक्के बा दुटे साध्वीक्षिते हितम् (कासंसू. १९)
दुप्पत्र-पु., बनस्पति॰ चोरकः (घ. ३.५१)
टुष्पजाता-कि., हुःखेन प्रसूता, यस्साः प्रसवः कऐेन जावः सा (काचि. टुख्रजा. ३)
दुप्पधर्वा-ब्री., बनस्पति० सर्जूरः ( ध, ५.५३)
धन्बयासः (रा. ३.२०)
दुव्पधर्षिणी-स्री., वनस्पति॰ कण्टकारी (ध. १.३५)
दुप्प्रवेशा-सी.," वनस्पति० कन्धारी (रापरि. ८.२०)
दुष्पस्सू-वि., टु:खेन प्रसूयते हृति ( सुड. ₹८.१३)
दुःस्पर्शा-पु., बनस्पति॰ लताकरक्जः ( रापरि. ८.२४) बदरम, भूबदरी (रा. ११.१६૪)
( दुःस्पर्शा)-बनस्पति० धन्वयासः ( सुड. ५५.२५) खबझी (रापरि, ३.१९)
दुस्सह-पु., बालोपप्रह० ( का. द्विमरणीयचि.)
(दुस्सहा )-बी., वनस्पति० जम्ब्: (रापरि. ५.२४)
दुहितृकाम-वि., अपत्यव्वेन कन्याममिलगन्
(असंशा. १)
दूत-प., प्रीपुरुपादिर्य आतुरेण प्रेप्यते स दूतः
( डुसू. २९.३ ) दूतस्य श्रुभलक्षणानि शुक्तासास: श्रुचिः प्रियद्रानः स्मृतिमान्विधिकालज्तोडलंक्तो मझलवान् स्वस्थः प्रान्युख्खमासीन इति ( गुसू. २९, २३-२६) तस्याडड्युमलक्षणानि-रैदस्वस्प उद्दिमो न्यूनाधिकाओ़ विकृत आर्द्रेजीणाषसब्यैकमलिनवस्नधारी ( सुसू. २९.११-२३)
दूतादिविश्ञान-न., अध्याय० (असंशा. १२.१)
दूताधिकार-पु., दूतानां गुभागुभाविबस्य विचारो यत्र कृतः, सोऽधिकारः (चइ, १.३)
दूयन-न., लक्षण० दुःख्यमह्नमर्द्र: (चसू. १७.५४) अतिवेद्दना ( सुड.४१.२५)
दूरजनान्तनिलय-वि., (परिव०) दूरे ग्रामाक्रिलयो गृहां यस्य सः ( युसू. ४६.९, १)
दूरपानीयगोचर-वि., (परिव०) पानीयाहूरे निवासी ( मुगः) ( सुसू, ४६.३)
दूरमूल-प., बनस्पति॰ मुख्ञः ( रा. ८.२०५) धन्वयासः (घ. १.२२)
दूरेक्षण-न., दूरस्थितस्य बस्तुनः पेक्षणं नेन्रविकारकारणानामेकतममिद्यम् ( सुज. १.२६)
दूर्वा-बी., तृण० (चसू. ३.२७) साधारणगुणा:कषाया, मधुरा, रुीता, रच्या, तृद्तिदा, कफपित्ती,

तृष्णाच्छंर्दिद्दाइमूर्छोग्रहमूतनाशिनी, ध्रमनाशिनी, रकप्तित्तापद्वा (रा. ८.२३६) स्वगामयझी (र. १७.१२२) विसर्पनाशिनी (र. १३.११) दूर्बोभेदा:—नीबद्वूर्वा-सधुरा, तिका, शीता, रोचनी, कफशातब्नी, रक्तपित्तातिसारग्वरमी; श्रेतदूर्वा-मधुरा, अंतिशीता, लत्या, पिस्तमी, छर्दिदाहतृग्गाकासामातिसारही, गण्डदूरी-मधघरा, शीता, पित्त्वातर्न्नी, उसरभ्रमतृष्गाश्रमापहा; वह्हीटूर्वा-मधुरा तिक्ता शीता पित्तकफवन्नी, तृष्णाच्छर्पिनाशिनी
(घ. ૪.9>३-×७; रा. द.२२६-३६)

हैं. 一दूब.
म.-हरळ्की.
गु.- नीली हो,
बं. —दूर्बा.
ता, 一अर्द.
बनस्पति० सही ( घ. ६.८८)
-सोम-पु., सोम० ( सुचि. २९.५)
दूर्वानलवेत्रासब-पु., आसुत॰ ( सुस्. ૪६.४३३)
दूषक-पु., घान्य० खालिनर्गीयाणामेकतम: द० 'रालि'
( मुसू. र६. $\gamma$ )
( दूविका)-बी., नेत्रमलम्न ( युछ, ६.१६)
दूपण-न., दोषकारणम् (चवि. ६.9०)
दूघणात्मन्-वि., दूरणस्वभाःः ( अह्हस्. . ८.५9)
दूर्षीविप-न., विष० काहान्तर्रकोपि विषम्
(चक. चसू. २१.४५) (चचि. २३.३१)
यद्यपि न प्राणारं तथापि बहुदोषकरम्
(चचि. २३.१४०)

यस्मादेशकालालन्नदिवाख्वसैरमीक्षणशो दूषितं विषं रसादिधातून्त दूषयते तस्साहूपीविषं समृतम, विधमौपधिभिम्देतें बा दाबाम्वित्रातापपशोषितित बा ख्बभाबतो गुणविभ्हीनंत का विषं दूर्षविष्तमुपुपि। तस्य पूर्वस्पागि-निद्भा, गुस्वं, विज़ग्भणं, विश्रेषो
 भिब्नपुरीषवर्णों विगन्धधैरस्यमुसः, पिपासामूर्च्धोवर्मीगद्नदवाण्णीविषणणतादूष्यो द्रहिझ्डो भबति, प्रायेण दूरीविषं तदर्दिते नरे अन्नमद्वमविपाकमरोचंक, मण्डलकोउमोढ्दान्धातक्षयं, पादकरास्यरोफं दकोदरं, छर्दिमतिसारं करोति। वैवैवर्ण्यमुर्छांविषमज्वरान् मृृदां प्रबलां तृषां का कुर्यात्। उन्मादमानाहृश्व जनयेत्। खुक्क क्षपयेत्। गात्रथं

कुष्टं वा जनयेत् ( सुक. २.२५-२३) उपद्रवाः ज्वरदाहाद़यः, चिकिस्सा सम्यक् गुनुं च दृपीविषातंतं दूपीविपार्यगदं पाययेत् (सुक. २.4०, प३, ५४) दूर्बीविपारि-पु., योग० अयं दूषीविषे विषान्तरेण्वपि दझा मधुना वा संयुतः पेयः (सुक, १.४₹) त्रूप्य-वि., यद्टोपैर्दुटंटं भवति रसाब़िकं मलाद्विं च तव् (चवि. 6.909 ) दुध्युदर-न., रोग० उदरभेदः ( सुनि. ५.१३-१४) न्र० 'उदू' दूप्योद्र्न., रोग० सान्रिपातिकमुदर्रम् (चसि. २.१५) हढ-वि, अजर्जरम् ( सुचि. ३५.१२)

पु., बनस्पति० लकुचः (रा. परि. ९.४४)
न., वनस्पति० एलावालुकम् (घ. ३.७६)
खनिज० हीरकम् (घ. ६. प६)
लौहम् (र. २३.૪०)
-काण्ड-ुु., वनस्पति० कत्तृणमू (रा. ८.१०८) वंशः (रा. 6.२१4)
-( काण्डा )-त्री., वनस्पति० बत्साद्नी
(रा. परि. ३.३३)
-भ्षुरा-ब्री., बनस्पति० बल्बजा (रा. परि. ८.४०)
-ग्रन्थि-पु., वनस्पति० वंशः (रा. ७.२१५)
-चछद्-पु., वन्नस्पति० तालः (रा. ९.९३)
न., वनस्पति॰ कत्तुणम् (रा. ८.9०6)
-तरु-पु., वनस्पति० धनः (रा. परि. ९.८)
-ता-खी., स्थैर्यम् (चवि. ८.५)
लक्षण० काठिन्यम् (चसू, १३.४५)
-तृण-पु., वनस्पति॰ मुआः (रा, ८.२०४)
-र्वच्च्-पु., घनस्पति॰ यावनाल: (रा. परि. ८.३८)
-नील-पु., वनस्पति० नारिकेलः (रा. ११.१०४)
-पत्र-पु., वनस्पति० बंशः (रा. परि. ५.२१५)
-पन्री-स्री., वनस्पति० बल्वजा (रा. परि. ८.४०)
-पादा-स्री., वनस्पति० शाख्बिनी (ध. १.२५६)
-पादी़-ब्री., बनस्पति० भूधात्री (रा. ५,१४४)
-्ररोह-पु., वनस्पति० प्रक्ष: (रा. ११.१२५)
-फल-पु., वनस्पति० नारिकेलः (घ. ५.6४)
-फलस्थिति-पु., वनस्पति० नारिकेल:
(रा. ११.१०५)
-बल-पु., अषि० चरकसंस्कृतस्यामिवेशतन्रस्य सपदूराचिकिस्सध्यायैस्तथा कल्पसिन्द्यिस्थानाम्यां पूरणमकरोत् । यश्ष्मचिकिस्सितान्तानश्टावध्यायान् तथाइर्शोंजििसारविसर्पद्बिशणीयमदात्ययोक्षान्

विछाय सतद्राध्याया ज्ञेया अवशिप्टा:
(चक, चचि. ३०.२९०)
-चीज-पु., वनस्पति० बर्बुरः (रा. परि. ८.१३)
चक्रमर्दः (रा, ४.\&)
बदृरम (रा. ११.१५७)
-मूल-न., वनस्पति० मन्थानकः (रा. परि, ८.4५)
-मूल-पु., वनस्पति० मुई्तः (रा. ८,२०५)
-लता-त्री., वनस्पति० (रा. परि. ३.३३)
-बल्क-पु., बनस्पति० पूगः (रा. ११.७१)
पु., बनस्पति० लकुचः (रा. परि. ८.४४)
-सकन्ध-पु., वनस्पति० राजादृनः (घ. ५.९9)
-( वल्का )-स्री., वनस्पति० अम्बष्ठा
(ध. ३.११६ रा. ४.१७०)
दढाग्मि-पु., बलवानमिः (चचि. ३.१७२)
दढढेन्द्रिय-वि., ढढानि स्वकार्यकरणक्षमाणीन्दियाणि यस्य सः ( सुचि. ३१.५६)
दढ़त्धान-पु., छढारम्भः ( सुशा, ૪,८६)
दति-त्री., चर्मपुटकम् (सुसू. २.४) पानीयपूर्णखल्धी ( सुचि. १५.१२)
द्वत-वि., मदोन्मत्तः (असंसू. ४.१०)
दृश्-ली., दृहिः ( अह्हसू. १२.२ )
( हक् )-प्रद-न., सनिज० अझ्धनम् ( रा. १३.२१४)
-प्रसाद़ा-ख्वी., बनस्पति० कुलत्या (ध. ३.१५६)
( हग् )-म-वि., हघिनाशकम् (अह्सू. ६.३४)
-विपर्यय-पु , शासद्धप्टिपेपरीलं नास्तिकत्वादि (अरु).
आ्वापवाक्येष्वग्रमाणनुद्धि: (हे. अहुसू. २.२२)
( दइ ) नारा-पु., लक्षण० दृ्टिनाशः (अहुसू. २३.५)
दृरय-वि., म्रत्यक्षोपलविधिविषयम् ( चशा. 6.१३)
हषद्-त्री., शिला (सुचि. २७.८)
मांसादिपेषणाथं कृतः पाषाणविशोषः ( सुसू. ४६. ३६૪) घर्षणार्थ पाषाणसण्डविझोष: ( कासू. बेहाध्याय ) बनस्पति० पाषाणभेदः (घ. १.१५८)

- ( द्यत्) पत्री-ब्री., वनस्पति० सिगृड्डी (रापरि. ४.३१)
-सार-न., खनिज॰ मुण्डलोहमू (रा. १३.२९)
दृ्र-वि., दर्शनविषयीमूतम् (चसू. २५.४०)
कर्मता-स्री., बहुहाः कर्मानुभवः (चसू. २५.४०)
-कर्मन-वि., अम्यस्तकर्मा (अढ्सू. १.२く) छेदादौौ सेढ़ादौ च कुरालः ( सुसू. ३४.१९) बहुशा्विकिस्सितरोगो वैय्यः (सुसू. 9०.३)
-रिए्ट-वि., हृं रिटें नाम मरणसूचकं लक्षणं यस्मिन् तन् (असंशा. १०.३१)
दप्रान्त-वि., पु., यसिक्रोे मूर्खाणां लौकिकानां पणिडतानां च योडथोंडविवादसिद्धः स हृान्तो भवति। विदुषां हुद्विसाग्यं-यथाडsदिल्यः प्रकाशकरसंथैन सांख्यज्ञाने प्रकाशकम् (चवि. ८.३४)
न्पाये पब्ञाबयक्वाक्ये उदाहरणम्-यथा निल्यः पुरुः, अकृतकल्वादिति हेतों, अक्तृकमाकारां तथ निल्यमिति रहान्तः
टप्रापचारज-वि., गेेहिकलैकिकाव् ष्याधिकारणाजातः (अढ़सू. १२.५.) दप्रार्तव-वि., दृमार्वंब यस्मिन् काले, स हृार्तवः काल: ऋतुः स च द्वाद़रात्रं भवति ( मुशा. ३.६)
 घीयते ( पुशा. ६.८)
हप्रार्थ-वि., प्रत्यक्षज्ञानवान् ( सुरा. ५.५१) प्रमाणान्तरोपलन्धियोग्यार्थः (चवि. ८.३८)
दटि-ब्री., कणण्यम्डलस्य मध्यवर्ती स्पग्राहकंचक्षरिन्द्नियम् ( मुज. १.१३ ) नेग्रम् ( मुसू. १२.९) मसूरदलमात्रा, पज्ञमूतप्रसादजा, स्योतविस्ुुहिद्नाभाडन्ययतेजोभिविंशिष्ष (सुड. 6.३-४) हृुग्र्यं मण्डलम् ( मुड. १७.१)
अतीन्न्रिंयद्राननम् ( चशा. १.१४०-४१)
उपलनिध्ध: (चह., ४.२५)
-कराता-बी., हङ्मांबम् ( सुड. ५५.१६)
-क्हेद्द-पु., हழिगतं जडम् (मुचि. २४-१८)
-ातदोय-( परि०० )-5., रोग० द्र० ' नेत्र्रोग'
-ातरोग-पु., रोग० द० ' नेन्ररोग '
( मुड. १५.9)
-ातरोगम्रतियेघ-पु., अध्याय० ( सुड.१५.9)
-तातरोगविक्षानीय-वि., अप्याय० ( युउ. 6.9)
-दूूपण-वि., रहिरोग्रद्धः ( अहसू. ६.४०)
- प्रदा वर्ति-ब्री., भैपज्य० त्रिफला कुकुयाण्डत्वगाद्विभिः कृता प्रा बार्तिः अभिक्रचधुपोडन्धस्य रहिप्रदा
(चचि. २६.२५૪-५६)
-प्रसाद-पु., नयनगोलकस संरर्भरागादिरजाहरणपूर्वंक निर्मेलीकरणम् ( सुड. १२.४)
-प्रसाद़न-वि., हृेनैमैंल्य्यजननम् ( सुउ. १७.6०)
-बलनन., हृेः सामर्र्येम् (असंसू. ३१.१५)
-भाग-पु., चब्बुरिन्द्नियाधिध्षानम् ( डुशा. २.३५)
-मण्डल-न., शारीर० नेत्रगतमण्डलम्
(असंशा. ५.५२) नेन्रे कुणताराप्रर्वर्वि घिभाग०
(सुड. १.१५)
-विभ्रम-पु., एक्षण० हगग्रमः (असंसू. ८.३७) -विशारद-वि., शालाक्यतब्रनिपुणः, नेश्रचिकिस्सक: ( गुड. १.१३ )
-विष-वि., रहि़ विषे यस्य सः (सर्ष:) (मुक. ३.५)
-हनन-(परिि०) न., रोग० そट्टिनाशः (सुउ. ६.२०) दृप्युन्तर-न., हीी कृष्णतारके मसुरदल्यमाणे भवत:

तयोर्हच्योरन्तरं चतुरनुलम् ( युसू. ३५.१२)
टर्याश्रयरोग-पु., रोग० जित्तबिद्व्बहफ्याद्यं प्र्-
रोगामेल्बेक: (मुउ, ५.२४-३०)
दट्रयुपघात-पु., लक्षण० आाघातजन्यं हथिवेकल्यम्
( नुशा. ६,२6)
दृथुपरोध-पु., उक्षण० रहिमम्द्रता, सविपाबसेवनाद्
भरति (चनि. २३.११४)
देव-पु., इन्दाधिः (चनि. ५.9०) ( हुक. ५.९)
अमानुषगुणयुक्छो राजा देव हृति संजितः, वस्स
गुणाः-जाज़ा, ल्यागः, क्षसा, धैर्य, विश्ममश्र
(मुसू. ३र.90-99)
मेघः ( मुछ. ६१११९.)
खनिज॰ पारदः (रा. १२.४३)
(देवी)-ब्री., पार्वती देवी (र. ११.११०)
बनस्पति० अतसी (रा. १५.१८6)
ककोटकी (ध, १.१८ड )
पाठा (ध. १.७०)
बला, घृद्दला (र. ११.३७-३९)
भूतुग्बी (रा. 6.२४9)
मूर्वा (ध. १.१३)
मृगाक्षी (रा. ५.२४८)
घन्ध्यकरोंटकी (ध. १.१८५)
सालिपर्णो (रा. ४.१9४)
सृष्वा (घ. ३.६२)
लिद्निनी (रा. परि. ३.१७)
हरीतकी (रा. ११.३००)
-काप्ठ-न., वनस्पति॰ देवदालःः (ध. १., ०)
-कुरम्बा-बी., बनस्पति० महाद्देणा
(रा. परि. ५.4०)
-कुसुम-न., वनस्पति॰ बन्रम् (घ. ३.र१) लवंग.
नन्धा-ब्बी., वनस्पति॰ मढामेदा (रा. ५.१६४)
－गिरि－पु．，पर्षत० अन्र चन्दमोऽभिधानः सोस－ विदोष उपलम्यते（ मुचि．२९．२७）
－जुप्प－वि．，देवाविषः，सन्तुषः शौचयुको गन्ध－ माल्याभिलाषी निन्तन्द्रो ययार्धभाषी तेजस्ती निमेपरहितो बरप्रद़ाता घहाण्यश्य भबति देवम्रहा－ विछो नरः（ सुज．६०．८）
－ताड－पु．，वनस्पति० देवदालाली（घ．१．१७₹）
－त्वाडक－पु．，बनस्पति० देवदाल्ती（च．क．२३）．
－दंशक्र－न．，बनस्पति॰ कत्तृणम्（ घ．१．८०）
－दुण्डा－ब्री，वनस्पति० बलाभेदः नागबल （रा．૪．४२८）झ०＇बला＇
－द्दार－पु．न．，बनस्पति० सुगन्धितृक्षः（चस्． ३．२५）घ्रणधุपनद्नव्यम्（ मुसू．३७．२१）तद्－ गुणाए：－निक्तः，उप्गः，किज्धो（घ），सक्षो （रा），वातकफलिद़ामद़ोपविबन्धाडsधमान पमेइे－ भूतद्योषःः（घ．१．७६）सोधनन्द्याहिकाज्वरास्तजित
（₹．१३．४२）
हि．－देबद्वार．
म．－देवदार．
गु．一देबदार．
वं．—तन．
त．－ $\mathbf{~ व े द ा र ा . ~}$
का．－देददार．
－दारतैल－न．，वैल०० तिक्तं कद्र कपायं दुप्वण－ सोधनं कुमिकफकुष्टानिलहरम्（（ुस्，४५．१२३）
－दाली－ब्री．，बनस्पति॰ तनुणाः－तिक्ता，कु， उणाता，छर्दिक्कृत्，कफमी，ज्वरश्वासकासहिद्वमा－ डहचिक्षयोोथपाग्डुकामलागरमूतनाश़िनी
（रा．₹．२४૪－२४4）（ध．१．१७३－फ४） हि．一 सोनेनया．
म．－देबडांगरी，देबद़ाली．
गु．－कुकडवेल़ा．
बं．－देयाताहा．
－दासी－स्री．，वनस्पति० बीजपूरकः（ रा．११．३४）
－ढुन्दुभि－पु．，वनस्पति० तुलसी（घ．४．५०）
－दूती－ब्री，，वनसपति० बीजप्रकः（रा．११．₹₹）
－द्यु－पु．，बनस्पति० देवदारहः（र．२६．३८）
－द्रम－पु．，बनस्पति० द्वेबदाखः（र．२६．३६）
－द्रोह－पु．，मनोभाब० देवगुरसिद्नानां द्दोइः
（ गुसे，२०．，
－धान्य－न．，यनस्पति॰ याबनालः（रा．१६．१६९） आ．को．सं ५२
－धूप－पु．，निर्यास० रालः（र．२०．१९६）
－नालोत्तम－पु．，बनस्पति० महानलः
（घ．૪．१४२）
－निर्मिता－स्री．，बनस्पति॰ गुद्धी（घ．१．३）
－पर्ण－न．，वनस्पति॰ सुरपर्णकः（रा．परि．१०，५०）
－पुत्रिका－ब्री．，बनस्पति० स्टृका（ध．३．६२）
－पुश्री－सी．，वनस्पति० स्टृक्ता（घ．३．द२）
－प्रिय－प．，बनस्पति० भृमराजभेद्ः पीतन्धुराजः （रा．૪．२१）द०＇भू⿻्राजः＇
－बल्गा－बी़ी，बनस्पति॰ ग्रायमाणा（रा．५．३७ड）
－मणि－पु．，बनस्पति॰ मछ्दामेदा（घ．१．१२७）
－यजनागार－न．，देवयजनस्पा डारारम（चक．१．९）
－ल｜क्ञुलिका－ब्री．，बनस्पति० बृभ्षिकाही （रा．परि．९．८）
－वन्ध्या－ब्री．，देवकोपेन जायमानो बन्ताभेदः
－रान्रु－पु．，दैल्याख्यो म्रहः（ पुड，ई०，९）
$\rightarrow$ रुन्रुजुप्र－पु．，दैलय्रहाबिष：，तह्धक्षणानि－प्रस्वेद－ युकां देवद्विजगुरनिन्दको वकलोचतो निर्भयो विमार्गाहितहछि：प्रभूतैरेप्यन्नपानैरसन्नुषो दुष्ट－ स्वभाइन्र भवति（ सुड．६०．，S）
－रोखर－पु．，बनस्पति० दमनम्（ रा．१०．१२०）
－श्रेणी－ब्री．，वनस्पति० मूर्वा（घ．१．१३）
－सर्षपक－पु．，बनस्पति० कटुरुण्यो रुखः कफ－ नारनो जन्नुदोधहरो वक्त्रामयविशोधनः
(रा. परि. ३.४२)
－सहगिरि－पु．，（परिव०）पर्षत॰ अन्र चन्दमो－
डभिधानः सोमविशेष उपलग्यते（ मुचि．२९．२७）
－सहा－स्री，वनस्पति० महाबला（ध．१．२८२）
－सुन्द्－पू．，जल्राय० अन्र चंद्रमोडभिधानः सोम－ चिरोष उपलै्यते（ सुचि．२९．२८）
－सेना－घ्री．，अव्टोत्तरशतमद्रल्यदायेथ्वेकः
（असंशा，१२．८）
－हृद्या－स्री．，वनस्पति० वाम्बूली（ध．परि．₹．२） द्वेबता－ज्रा．，बनस्पति० धत्तूरः（ व．४．6）
देवल－पु．，कणि० रोगापदरणचिन्तनार्थ हिमवत：पार्य समेतेपु महर्षिप्वेकः（ चसू．१．१०）
देवाहन－पु．，बनस्पति० देवददारः（अहसू．१५．३५）
द्वेवाद्लय－पु．，सुरदारः（ अहसू．१५．९）
देवाह्बय－न्न．，वनस्पति० सहदेवा विश्वदेवा च
（अह्डू．१५．今）

देवार्ह-न., वनस्पति० सुरपण्णः (रा. परि. १०.५०) ( देवार्हा) -ब्री., वनस्पति० महाबला (रा. ૪-४२५) ( देवी) काण्डा-स्री., वनस्पति० महान्दोणा (रा. परि. ५.५०)
देवी-भागवतम (र. २२.२०-२१)
-रज-न., ख्लनिज॰ गन्धकः (र. २.२)
-शास्ल-न., देवी पार्बती, तदुक्त रसविद्याशास्तम् (र.२२.२०-२१)
-धुक-न., खनिज० अभ्रकम् (र. २.२)
द्वेवेप-प., निर्यास० रालः (रा. १२.१७६) गुग्गुतुः ( रा. १२.१८૪)
( देवेप्टा)-त्री., बनस्पति० महामेदेा (रा. ५.१६३) बीजपूरकः (रा. ११.३४)
देवोन्मत्त-पु., देवाविए:, लक्षणालि-सौम्यद्यां गाञ्मीर-मधुव्यमकोपनमस्वव्नभोजनाभिलाधिणमल्पस्वेद्रमूत्रपुरीषवातं गुभगन्धं फुल्खपद्मवद़ने देवोन्मतं विद्यात् (चचि. ९.२०)
देशा-पु., स्थानम् (चवि. १.२२ (२) अधिषानम् (चवि, ८.৮५) देशो द्विविधः मूमिः, आतुरश्य (चवि. ८.८૪) भू मिमेंकेंश्य (अहसू. १.२₹) भूमिप्रविभागः त्रिप्रकारकः-धानूपो जाद्रल: साधारणश्य ( चक. १.८-९) (सुसू. ३५.२२)
-प्रधान-पु., देशाध्यक्षो देशाधिपो वा
(चवि. ₹.२०)
-सात्क्य-न., देशविपरीतगुणम् ( चवि. १.२२ (५) भूमिसात्प्पम्, तच समुदायैकदेशशेदे़ेन द्विविधं-तग्र समुदायस्य यथा-जाइललदेरो यावाहाराचाराबनूपे तौ विपरीतौ, आनूपे कफोल्बणव्वेन कफविपरीतगुणस्क्षादिगुणोपेतौ आदारविहारौं देशाबयनानामपि यथा बाहीकपल्लवनीनाद़ीनां मापगोधूममाख्वीकादिभिः सात्स्यम् (सुसू. ३५.३९)
-सात्क्याध्याय-पु., अध्यायविरोपस्य संज़ा
(काखिल. २५.9)
-देशिक्र-पु., गुरः (र. ७.३०) उपदेशा
(असंनि. ६.८)
देद्यय-वि., प्रायेण तुल्यम् ( सुक. र.१६)
देह-पु., घारीरम् ( घुड. ६६.६-6) स्यूलकृकामष्यभेदेन त्रिजिधो देहः (उसू, ३५.३३) न० 'खारीर'
-कृत्-वि., शरीरदा़्ब्यकारी (र. २.৬०)
-सेद-पु., देहश्रमः (असंसु. ९)
चचिन्तक-वि., शरीरबिषये बिचारणपर:

द-पु., खनिज० पारदः (रा. १३.४२)
-(दा )-ब्बी., बनसपति॰ ताम्बूली (ध, परि, ३.३)
-धातु-पु., रसादिधातुः (चचि. १५.५)
-धारण-न., देहस्य धारणम् (असंस्. १०.३)
-धृष्-वि., देहधारकः ( सुनि. १.१३)
-प्रकृति-ब्री., दे देस्बास्य्यम् (चक. चस्. ט.२०)
चन्ध-पु., देंहस्य मूर्तिराकृतिश्र (अलंशा, ८.३२)
चल-न., देहसामर्थ्यम् ( सुस. १५.५ (9)
-बृहत्त्वक्टत्-वि., पुप्टिप्रद्रम्, देहवंहुणकरम् (असंस्. श२.प६)
-भेद (परिण०)-पु., देह विनाशः, मृथ्युः (मुनि. १.२१)
-बुत्ति-स्री., देहास्यारोग्यम् (चवि. ३.१४)
-केद्ना-स्री., शारीरव्यथा (कासू, २५.४)
-सन्धुक्षण-न, शक्तुपचयतक्षणबलसंदीपनें पुख्याद्विनहमिल्यर्थः (इ, मुचि. ३१.46)
-संमवहेतु-पु., देहोत्पत्तिहेनुः ( सुसू, २१.३ )
-सात्य-न., देहस्य सात्म्य नाम उपश़यः
(असंसू, ५.२३५-२३६)

देहली-ख्री., गुद्वाराध:काष्टम् ( चशा. ८.१९)
द्वारदे हसंरक्षिका (र. १०,३६)
देहिन्-वि., देदेवान् देहाविशिषो बा (आत्मा)
(चझा. १.७९)
पु., मनुष्यः ( मुचि. ३६.२७)
देहेन्द्रियमनस्तापिन-बि., देहमिन्द्युयं मनक्ष तापयति पीडयतीवि (चचि. ३.४)
देहोप्मन्-पु., सकलझरीरगगतोण्णत्तम् ( चचि. ३.११०) दे हस्यौष्ण्यम् (असंसू. ₹८.२६)
देहोजस्-न., देढस्यीजः, देढसारः (चसू. १७.६०)
दैल्यमेद्नज-पु., निर्योस० गुगुलुः (रा. १२.१८८)
द्रैला-बी., बनस्पति॰ मुरा (घ. ₹.६७)
देन्य-न., लक्षण० क्विटचित्त्वता ( गुसू. १.२५ (३) ग्लानिः (ड. मुउ, ३२,८₹) गोदनादि (चवि. ૪,८)
दैर्घंरात्रिक-वि., दीर्घकालन्नुबंधी अथवा दोधां रार्त्रि मरणसूपां करोतीति दैर्ध्रात्रिकः ( ज्वरः)
(चचि. ३.५२-५३)
दैर्घ्य-वि., दीधिताssधिक्यं बा (अहुसू. ४.३०)
-श्रबस-पु., कपि० ( असंसू. ९.११५)
देव-न., पौवैदेदिकमात्मकृतें यत् कर्म तद् वैवम्, ' दैव्वमारमकृत विय्यात् कर्म यत् पौर्वंदेहिकम्' (चवि. ३.३०) तब कालनरोगस्स हेतः
(चशा. १.११६)

वि., देवस्येद्दिमिति दैवम्, देवनिमित्तकं देवसम्ब्बन्धि वा (सस, २९.१७.१८)
-जन्मन्-वि., दैवाप् पूर्वजन्मकृतकर्मणो जन्म उत्पत्रिर्थथां ते (रोगा:) अध्ट्हेतवः
(असंसू. २२.४)
-बलम्रत्रुत्त-वि., दैवर्शाक्तिज्ञातः
द० ' रोगा' (सुसू. २४.6)
उ्यपाश्रय-वि., अद्टष्टसंध्रयी (उपफ्रमविशोषः) घ्याधिप्रतिकारार्थमदृ्ठसाधिर्य क्रियमाणं बलिमनलादि (चसू. १.पद) मब्रौपधिमझलबस्युपहारहोमनियमभायश्वित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रणिपातगासना दिंदैवव्यपाश्रयं औषधं सेष जम्
(चसू. ११.५४; चबि. ८.<6)

दो:पाद्नु., हस्तः पादश्र्र (र. २₹.८)
दोग्धी-वि., दुग्धवती (चशा, ८.५२)
बहुक्षीरा (सुरा. १०.२५)
दोलायन्त्र-न., यन्न० स्वेद्नयन्त्रम्, वस्बरूपं मुखस्योभयतः कृतद्वारद्धये स्थापितस्य द्वण्डस्य मधये निहितायाः पोद्टल्याः परिपाचनायै निमिंतं दृेेणाध्रपूरितं भाण्डम् (र. ९. ३-૪)
दोष-पु., वाताद्वि, तत्संज्ञा निरुक्तिश्व-दूपणस्वभाबच्वाद्योषः, दुष्यति नाम विकारं जनगतीति दोोःः (असंस्. २०.३) वस्सझ्युया-वायुः पित्तं कफशेवि समासतस्त्रयो दोषाः (चसू, १.५७; अहस्, १.६) रक्सस्यापि दोपत्वं सु भ्रुतवचनाधारेण पूर्वटीकाकारैर पाबुधर्मदासादिभि: स्वीक्रतमस्ति (मधुकोड़ा मा. पंचनिदान) तन्र बायौ, वा गतिगन्धनयोरिति घातुः । पिच्च, तप सन्तापे इति। श्ठेष्मणि, द्रिष आलिखने इति। एतेषां कृद्विहितैः प्रर्ययैर्बातः पित्त श्रेष्मा इति च सूपाणि अवन्ति ( मुसू, २१.५) वत्पर्यायाःवायुर्वातः पबनो मारूतः समीरणश्रेति बातस्य, पित्तममिश्वेति पित्तस्य, श्रेष्मा कफो बलासश्रेति कफस्य, तढुत्पत्तिः-पश्ञमहाभूतेम्यः अविकृतानां वातादिदोषाणामुत्पत्ति;, तन्र वाखाकाइाधातुम्यो वायु:, आमेयं पित्तम्, अग्म:पृथिबीम्यां स्ले्मा (असंसू. २०,३) तहेवताःवातपित्तक्रका द्ये द्दे देवते आश्रिताः । वायुमीरततमाकाशं च, पित्तमग्निमादिस्त्यं च, कफ: सोसं वस्यां च श्रितः (का.वि.) अविकृतद्दोषाणां स्यानानि-न्निद्दोषाः सर्वंदेहचराः सर्वदेक्छब्यापिनश्र

सन्ति। तग्रापि ह्वयादूघ्ं कफो विदोषेण, पित्तं हद्दयनाभ्योर्मध्यभागे वायुर्नाभेरधोभागे च तिष्टि। पुनश्र पक्वाशयकीस्ियकोश्राइस्थिस्पर्शनेम्द्रियं स्थानं बातस्य, तग्रापि पक्वाधानं बिझेषतः। नाभिरामाशयः स्वेदो लसीका रुघिरं रसो हक्स्पर्शोनं च पित्तस्थानालि, नाभिसग्र विझोषतः। उरःकण्डशिरःक्ठोमपवांण्यामाशयो रसो मेद़ो आाणं जिह्रा च कफस्थानानि वय्रोरस्तु विऐोबतः (अहसू, १२.१-३) तक्कालः-भहोरात्रिभुक्तानामन्तमध्यप्रथमकालेपु कमशो वातपित्तकफानामुस्पत्तिर्वृधिंवा भवति। तथा बाल्ये कफस्य, यौबने पित्तस्य, वार्धक्ये बातस्य च दृद्दिर्भवति (अहस.. १.८) ऋतुपु दोषगति:वायोर्मोंबमे चयो, वर्षसु प्रकोष:, शरदि प्रश्रामश्रं; पित्तस्य वर्षासु चयः, धाद्धि प्रकोपो हेमन्ते प्रशामश्र; फ्र्रण्मणः शिशिरे चयो, वसम्ते प्रकोषो ग्रीव्मे प्रशामश्न भवति। तन्र ग्रीप्मकाले लघु एक्षाद्विभिरोषधीभिस्तद्दिधो वायुर्लयुरूक्षे देहे चीयते, परन्तु म्रीप्मकालस्थौ क्णयाद्वातस्थ प्रकोपो न भबति। वर्षासु सर्वगुणैबांतस्य प्रकोपो भवति। वर्षास्त्र्लविपाकादिभिरोषर्धीभिस्ताहरं पित्तं चरं याति । वर्षाकालस्य शैत्यतः पित्तस्य कोपो न भवति । वर्षादीवोचिताइ्रानां नराणां वर्षासु संचितं पित्तं भरदक्करशिमभिः सहसा लापेन कुप्यति। हेमन्ते शिशिरे च खिग्धशीताभिरोषघीभिः कफभ्ष्रीयते । कालदेहुयोस्तल्यत्वेडपि ₹क्षत्राक्रफस्य प्रकोपो न भवति । बसन्ते सूथंसन्तापारकफस विलयनं, ततः प्रकोपश्व भवति (अहृसू, १२.२૪-२७) दोषसम्वन्घा-वृ्मिस्तरूपम्-वातेन विधमोडमिः पिच्चेन तीक्ष्णः, ककेन मन्दश्र भवति । समेदोषीचः समोऽमिर्मेबति । कोष्टोडपि वातेन क्रूरः, पिच्चेन मृदुः, कफेन मध्यः, समैरपि दोषैश्य मप्य प्व भवति (अट्रसू. १.८-ऽ) दोपाणां गतिविशोषाः-अबस्थामेदेन दोषगतिः प्राकृती वैकृती चेति द्विबिधा। बर्षांदिधु पित्ताद्वीनां चयप्रकोपप्रश्रास्तु कालकृता गतिः। क्षयः स्थानं बृद्विश्येति दोपाणां प्रसाणतखिविधा गतिः । ऊर्व्वमधस्तिर्यक्त चेति देहे त्रिविधा गतिः। तथा कोष्टसासामर्मास्थिसन्धिजु च त्रिविधा गतिः (चस्,'१७.१9२-११५) अविक्रतद़ोषकर्माणि - उत्साहोच्छ्बासनिः श्वासचेशा-

वेगप्रवर्तनरैघ्षातूलां सम्यग्गत्याइक्षाणां पाटवेन चाबिक्रतो बायुर्देहममनुगृह्नाति। अविकृतं पिन्त पक्स्यूध्मदर्शननैः भ्रुतृहरुचिप्रभामेधाधीसौर्यैतनूमार्दैवैदेंहमंनुगृह्नाति। अविक्तित: स्रेप्मा स्थिरत्वस्निग्धत्वसन्धिबन्धक्षमादिभिंद्देहमनतुगूहाति
(अहसू. ११.१-३) तथा च झुकार्वावादिसदकारितया बोषा एव देहसंभवहेतवो भवन्ति ( उुसू. २१.३) विक्रृतृृदद्वोषकर्माणि- काईर्यकाऊर्यो व्वकामिल्वादी़िन बातस्य, पीवविण्मुत्रनेत्रत्वगा दीनि पित्तस्य, अभ्रिसवृनम्रसेकाइडलस्यगौरवाढ़ीनि श्रेष्मणश्य (अहुसू. ११.५-५; असंसृ. १९.६) दोषसामान्यचिकित्सा - क्षीणा शृंहयितब्या:, कुपिताः प्रशमयितब्याः, वृद्धा निहितिव्याः, समाः परिपाल्या इति (कुचि. ३३.३) कुपितंत्र्वनिरोधयन् चये प्व दोषं जयेत्। सर्वकोपे शेषदोषाविरोधतो बह्रीयांसं दोषं जयेत् ( अहसू. १३.१५; असंस्. २१.१५-१७) हारीरजानां घातपित्तकफानां विहृतदोषाणां कमेण बस्तिविरेकवमनानि तैलघृतमधूनि च परमौषधानि (अढ़सू. १.२५-२६) रोगः ( चवि. ६.४; मुसू. ४१.9०) प्रमादः (चवि. ८.५ $\gamma$ )
(दोणा)-ब्री., वनस्पति० हरिना (र. २८,८३)
-कर्मजव्याधि-पु., रोगप्रकार० अल्यके हेतै।ै महारम्भो ब्याधिद़ोंखकर्मजः (अह्दस्. १२.५८) -कृतदुण्टि-(परिन०) बी., दोषेः कृता दुष्टि: ( असंसू. १९.१९)
-कोपकारण-न., दोपाणां कोपहेनः, असाल्यैसेँच: संयोगः, कालो दुफ्कृतं कर्म चेति ग्रीणि कारणानि 'कालार्थकर्मणां योगो हीनमिप्याद्विमात्रक:' इत्यनेनाडपि दोषाणां कोपकारणानि उत्कानि स्फुटम् (अहस, १२.३५)
-क्षयविकार-पु., वातादिदोषाणां क्षयादुन्दतो विकार;, यथा क्षीणो वायुः प्रसेकालचिह्हासादीन् करोति । स्तम्भरौत्यानियततोददा पित्तम्। क्षेष्मा च अ्रमो केष्टनाडनिदाइड्रमर्द्परिशोषार्दींश्र करोति (असंसू. १.९९-११)
-घातिन्-वि., दोषं हिकाध्रर्यादिरोगमं च ( अहसू. ६.१२६)
-मा-वि., रोगहरम् ( युसू. ₹४.२₹)
-चय-प., दोषाणां स्वधाभिन बृक्कि: (असंसू. ५)
-दुर्वल-वि., दोपैर्दुर्बलो तैर्ब्यांधितो वा ( गुस्त. ११.११ )
-धानुमियक्जित-न., यद्विक्तनं दोषां धातुं चैक्कालं साम्यावस्थां नयति तब् भेषजादि (चचि, ३०.१५१)
-धातुमलक्षयवृद्धिविझानीय- वि., अध्याय० (सुस् 94 )
नारान-वि., दोपशामकत्वेन दोरणनाशनम् (चचि, १६.९२२)
-निवद्धायुस्-वि., मलादिरूपे देहस्थे दोवे निबद्दमायुर्यस्य ( चसि. १०.१२)
-निर्हरण-(परिक०) न., दोषाणां बमनहिरेचनादिना शोधनम् ( मुचि, ₹३.५०)
-पचन-न., दोषाणां निरामाबस्थाडडपादृनम् (असंचि. १)
अन्रफकस्याडपि दोषस्य ल ह्हनाद्विना पाचनं सहग्रहलिनीषया कार्योमेति जेयम् (अहचि. १.१०₹) तथैन 'धातवो हि घाश्वाद्दाराः प्रकृतिमनुवर्वन्ते' इल्यनेन चरकवचनेन दोपाणां पचनं प्रसादस्तराद्विपर्ये वसितमुक्तमेवेति अनुसन्धेयम्।
-परिश्खुति-स्री., दोषस्य समन्तादागमननम् ( सुउ. १७.८२)
-पाक-पु., दोषस्य पक्यता तह्लक्षणम् -'दोष्यकृतिकैक्कलंख्यं ज्वरदेहयोः ल्लाघवम् ह़न्द्रियवैमस्यं घ' ( मानि. मबु. चक. १२.६५; अढनि. २.३३)
-पाचन-वि., आमसंसृप्टानां दोषाणां पाचकम्
( गुसू.३८.२८)
-प्रकृति-ब्री., दोषस्वभावः ( सुसू ६.१९.)
तस्य तस्य दोषस्साडsधिक्येन संजाता प्रकृतिः
(चवि. ६.१३)
येन द्वोपेण गर्मोडनुक्यते तेन दोषेण भारहधा प्रकृतिद्दों प्रमृतिरुच्यते (चबि. 6.94 )
वि., ध्याधिः दोषो नाम दोपबैपम्ं एव प्रकृतिः कारणं हेतुर्वा यस्य सः ( घ्याधिः) (चवि. ६, ४)
-प्रकुतिवैक्रत्य-न., उच्क्तिताया दोषप्रक्रतेर्वथार्वम् ( सुड. ३९. ११६)
-प्रच्याबन-न., उपक्रम० दोषाणां प्रकर्पेंण निर्हरणाम् ( गुचि. १. १२७)
बिरेचनम् ( मुसू. ३ऽ. ११)
-प्रतिपक्ष-वि., दोषबिपरीवम् (असंष्. ३₹)
-प्रभाब-पु.; दोषस्य कार्येशेगोकारित्वम्
(चवि. १.१२)
-प्रमाण-न., वातादेरल्पाडनल्पादिपरिमाणम्
(चवि. ४.८)
-पशामन-वि., दोषशामकम्, लद्वनादिना (द्यम्यम) (चसू. १.६७)
-बलम्रवृत्त-ति., दोपा वातादुयो रजस्तमसी च। तेषां बलं शानिः, तत्र्रवृत्तो व्याधिः। स च पकाडSमाइायसमुत्थभेदाद्रिविघः।
पुनश्र शारीरमानसमेद़ाद्रिविधः (सुस्. २४.५)
-चहुल-वि., मलरूपपुरीषादिबहुलम्म, पुरीषादिबहुलम् (सुच. ४०.१₹०)
-बीज-न., दोप एव बीजम् (असंनि, २.६५)
-भक्षित-वि., लक्षण० वातादिदोरैराक्रान्तम्, पूय-
भक्षितम् ( मांसादि ) (अह्इस्. २२,6)
-मेन-पु., दोषभ्रकारः, वृदिक्षयसाम्यबिमेद्तो दोषभेद़ख्विधा (असंसू, १.२₹)
त्रिदोषाणां परस्परमेलनेन संभूतः संसर्ग० दोषभेदासिपटिः, ते एवम्- एकशः षट्, द्विशः पश्वर्विंशतिः, त्रिशश्य दान्निंशत् (सुड. ६६.૪)
-भेदविकल्प-पु., अध्याय० (सुड. ६६.१)
-भेद्रीय-वि., अध्यायविझोषः (असंनि, १५)
-लक्षण-न., वातादिद़ोपाणां स्भ्षरीतत्वादिलक्षणानि (अहस. १२.4४)
-लिक्न-न., (परिव०) वातादिदोपलक्षणम् (सुउ. प६.90)
-चक्तृ-वि., देवद्धिजगुरूणां दोषोद्धाटकः निन्दकः ( सुड. ६०., )
-वती-क्री., विस्वुधर्मयोरेकन्रसमावेशसुपदोषयुक्ता (चवि. ६. ४)
-वर्जित-वि., कुमिविषशस्ताद्युपघातादिद़ौधैरस्यक्तम् (सुसू. ३६.9३)
-वाहिस्नोतस्-न., (परिव०) स्रोतो० वातादिदोषवाहकं सोतः, समानत्रायोः स्थानमेतव् (चचि. २८.८)
-विकल्पविद्-वि., दोधाणां विकल्पस्य ज्ञाता (चसू. २६-२७)
-विग्रथित-वि., दोषमिश्रितम् (मुचि. ३૪.६)
-विभान्तचेतस्-वि., रोग० दोघवृध्या विभान्तं चेतो यसिमन्, स उन्माद़: (चक.चक. 9०.५)
-विष-न., द़ोष एव विएम् (असंनि. २.६८)

- चृद्धिविकार-पु., वातादिदेपवृद्यया जायमानो न्याधिः (असंस्, २०.३७) ते च ब्याधयः

काइर्यकाष्णर्याद्ययो वातस्प, पीतस्वग्लन्नन्द्दियदौर्न्रल्याद्यः पित्तस्य, वैलै्यदरस्याद्यश्र कफस्येति (असंसू, १८.६ )
-वेग-पु., दोधगतिः (चचि. १०.८)
-वेगोद्य-पु., दोषवेगवृद्धिः (असंस्, ३२.६)
-वैपक्य-न., दोपविक्कृत्त्वम्, दो पाणां प्राक्रतम्रमाण-
न्यूनट्वं प्रमाणाधिक्यं ना चयम्रकोपत्रभृतिरोगा-
बस्थारूपमनुसंधेयम् (असंसृ, १.४३; अह्टस, १.२०)
-रामन-वि., दोपशामकम् (लब्बनाद़िना),
दोगप्रशमनम् ( सुस्. ૪६.૪३७)
-रामनत्व-न., दोषशामनसामर्थ्यम् (असंसू, १२)
-संघात-पु., द्वोपाणां मेलनम् (चक. १.५)
-संघातभेन्दन-वि., दोघसमूहपृथकरणम्
( गुसू, ४६.३२६)
-समता-ब्री., दोषसाम्यम् ( सुनि. १.१०)
-समुच्छित्रि-स्री., दोणाणामौक्रब्यम्, एकस्य दूयोख्ययाणां वा प्रकर्षः ( सुचि. ६.२१) -साक्य-न., वातादिदोपाणां समत्वं-प्रकृतिस्थत्रम्, दोषाणां स्वह्पाद्वप्रुतिः (अरु.) अविकृतत्वम् (हे. अह्टसू. १.२०; असंस्सू. १) -स्थान-न., प्राकृतदोषसंध्रयस्थानम् (मुस्. २१.६; अहस. १२.१८) तदुपि पूर्वरुपावस्थायां विकृतत्येन दोपाणां स्थानसंश्रयः ( सुसू. २१.३३) -स्यन्द-पु., उपक्रम०क्कपिच्छादिदोपाणां निहर्रणम (असंशा. 4. 8 ६)
-स्रोतस्-न. स्रोतो० दोषवहस्रोतः (सुउ. ३९.906)
दोपश्न स्रोतश्शेति (सुड. ३२.906)
-स्वभाव-पु., दुप्टीकरणस्त्रभान: (चशा. ६.१८)
-हर-न., उपक्रम० शोधनम् (इ. मुड. ४२.१४०)
-हरण-न., उपक्रम० झोधनम् (अहचि. १.१०३) द. ' $द ो ष ह र . ' ~$
-हारिन्-पु., वनस्पति० अशोकः (रा. १०.२७१) दोपल-वि., दोषजनकम् (सुशा. १०.३२) काससंचयकारि (हे. अहसू. ५.४१)
दोपाग्नि-पु., दोष एवामिः (सुचि. १.१८) दोपनद्ध-वि., भामदोषक्याप्तम् (मुचि. १.१२) दोषानुकर्विणी-वि., दोषनिहरेरणी ( माग्रा)

> (चसू. १३.३〉)

दोरानुगमन-न., संस्टपे प्रधानदोषस्याप्रधानदोषेण अनुसरणम् ( असंनि, ₹ )
दोगनुपशायित-वि., दोषाजातम् (असंशा. ८)


दोषानुरायिता-वि., उल्बणनातादिभाविताऽब्यभिचारिणी ( प्रकृति.) (चक. चसू. ५. ४०) दोपापकर्शणन-न., उपक्रम० द़ोषाणां संशोघनम् (चवि. ८.३३)
दोषाप्रवृत्ति-क्रां., बक्षण० बातादीनां निश्रहता (उ. नुड. ३९.१96)
दोणावसेचन-न., उपक्स० अपतर्पणमेद़ः शोधनम् (चवि. ₹. ૪₹; असंसू. ११. ४६)
दोणाशाय-पु., दोषपषाणां (विकृतिजनकत्वेन) संश्रयस्थानम् ( चचि. १३. ११८ )
दोषोच्हूय-पु., दोषोद्रेक: ( गुज. ३३.२०२)
दोगोचछ्हाय-( पु., दोषास्यौक्कव्यम् ( सुचि. १.१२)
दोषोत्क्रेशा-पु., दोषस्थो विक्रेदनलक्षण उत्केशः (ड. मुचि. ₹७.૪ь)
दोषोल्क्हेश़िन्-पु., वनस्पति० वनबर्बरिकाभंद़:
( थ. ૪.५८) द०० ' बर्बर'
दोपोतथ्य-वि., कुपितदोषसमुत्पबोो ब्याध्यादिः (अहस., १२.५८)
दोवोदर-न., रोग० द़ोषजन्यमुदरम् (चसू, १.१०9)
दोषोट्रेक-पु,, दोषस्याssधिक्यम् (असंसू, २९)
दोपोपचय-पु., दोबपुछिः ( सुसू. ६.9०)
दोषोपम्रवविरोष-पु., दोषाणां विशिएा दुलि:, स विझोष:
पज्ञदराप्रकारक:, वातवित्तस्रेप्मशोणितान्येकरो
द्विशांतिशः सर्वशश्रेति संकरेण पज्ञद्राप्रकाराणि।
श्रुन्त्वाव् पोउग़्रकार इल्येके ह़ति म्रणाधिकारे ( सुचि. १.५; सुसू. २१.२८)
दोषोपरित्तबदना-ब्री., सिरा० दोषव्याप्तमुखा सिरा (असंसू. ५)
दोस्-पु., न., शारीर० हसतः (र. २३.७)
दोहद-पु., गर्भर्या हच्छा, दौह्वदम्, तृतीये चतुर्थे वा मासि गर्भिणीनां जायमाना इन्द्दियार्थेंब्वमिप्रायाः (चनि. ३.१४; र. २२.४५)
दोहन-न., दोहनवात्रम्, दुछन्ति गां पयोडसिमन् दोग्धारः इति दोहनं दोहनपात्रमिति याव् ( युचि. ३१.૪२)
दौर्गन्ध्य-न., लक्षण० नुर्र्धिध्व्वम् (चसू. ५.९३) दौबलल्य-न., लक्षण० बलहीनता (चसू. १६.८; सुनि. ३.१६) शरीरबलद्वानिः मांसाडपचयः (चनि. १.३३)
दौर्वल्यता-खी., टुबेलेक्रियता, भत्र ' दुब्बैलस्य कमें दौर्बल्यम्, तस्य भावो दुर्बलता, तेन पितुर्दीजज्य वुर्बबक्रियता (चशा. २.२०)

दौर्मनस्य-न., लक्षण० दुश्शित्तर्तम् (ुुसू. २२., ४५) द़ौर्मन₹ध्वमवृष्याणां क्रेप्षम् (चस्. २५.४०; असंसू. १३.३)
द्वौहैद-न., गर्भिण्या इच्चा, दोहदः, तब्रिरकि:स्वहद्धयं गर्भह्टवयं चेति दे हद्यये यस्साः सा दिहद्रमा, वस्या इटद दौहींद्रम्। तदेतुः- प्राक्तनकर्मसंबन्धार्दैवयोगाच दोंहरंद्रं हृदि जायते ( सुझा. १.२८) दौौंह्ंक्कालः-पक्षन्रयात्वम्न ल्यापश्यमान्मासाहौंद्धिकाल: (इन्दु. असंशा. २.१५-१७.) गर्भस्तभावान्माउुश्थतुर्थादिमासेविवन्द्रियाम्बम्रार्थना ( उ. सुसृ. २०.५) ग्रातदौौह्हैदा गुणाव्वितं मुतं प्रसूते। अलनधदौौह़द्धा ख्वात्मनि गमें का भयं लभेत (सुशा. ३.१९-२9) श्रद्बावियातार्दर्भस्य विकृतिश्रुयुतिर्वा भवति (अन्रहा. १.१४; असंशा. २.२०) प्रार्थनायां च ताभायां काममहितमप्यस्यय हितोपसंहित द्यान् । भ्रढाविघातस्तु न करणीय: (अंक्रा. २.१९) येपु येदिन्द्वियार्थेनु दौर्हिनविमानता भवेत् तस्मिन् तस्मिन्निन्द्रिये सुतस्यार्ति: प्रजायेत (सुशा. ३.१९-२१) दौर्द्रेडववमानिते बातम्रकोपेण गर्भे: कुछ्जः कुणिः पन्रुम्मृको मिम्मिगो बा भवति (युशा. २.५१) राजसंदर्शंनघिपये द़ौह़े़े सल्यर्थन्तं महाभागं कुमारं सूते। तथा तुकृल्यद्वदिविषेयेड बन्रूरैषिणं ललितं च, आभ्रमे संयतारमानं, देवताप्रतिमायं पार्ष्देपपं, ब्याल्यदिदर्ऱेने हिंसाझीलं, गोधामांसाशने सुपुप्युम्, गोमांसे बलिनं, माहिंग
 मृगमांसादूनचचरं जब्छालम्, सृमराद्दिभमनससम्, तैंत्तिराश्रियभीतं सुतं सूते। यथा समभिध्याति सा तथा शरीराडsचाररीलैः समानं सुतं जनयति ( युका. ३.१८-२७)
-विमानन-न., गार्भिण्याः भ्रढ़ाविघातः ( सुशा. ३.१८; असंशा. २. २०)
(-विमानना)-बी., दौंहैद्धण्डित्व्वम्
( सुशा. ₹.२१)
दौर्हिद्वावमानन-(परिव०) न., गर्भिणीश्रद्दाया असम्बूर्तिं: ( सुगा. २.५१)
दौह्टदिनी-ख्री., द्रिहद्यया नारी ( सुरा. ३.१८; असंशा. २०.१6)
द्यूत-पु., न., कीडा० पाराकादिक्रिया, कैतवम् ( सुचि. २४.१०१)

द्यो-ब्री., स्वर्गलोकः (सुचि. ३०.३)
द्ऱ्न्णण-न., मान० शाणद्रायम्, 'शाणौ हौ दंक्षणं विद्यात्' (चक. १२.८२) कोलम्, तोलकार्धम् (र. २०.३६)
द्रब-पु., आप्यो गुणः सान्द्रविपरीतः
(चशा. ६.१०; सुशा, १.१९) वस्य कर्म प्रक्टेदनम् (सुसू, ૪६.प२०) उदकधातुः (सुड, Ү०.१श५.)
न., आहारद्धब्य० तक्रमेद्नः, मथितम् (घ. ६.१८९)
वि., दुतिमद्रव्यम् ( सुशा. १.१९)
-ता-ल्री., नुगभावः ( सुसू, १४.३)
-द्रत्य-न., जलीयं दव्यम्, तोग्र-क्षीर-दुधितक्रेक्षुरसादि (अहसू. 4.9)
-द्रव्यविश्कानीय-पु., अध्याय० (अहस. ५)
-धातु-पु., द्ववस्तगुण्युक्तो धानुः (चचि. १५.२४) धातोर्द्रवरूपोंडराः (चचि ४.८)
-रसा-त्री., भैषज्य० लाक्षा (रा, ६.१४२)
-स्वेद्य., ₹वेद० द्रवद्भय्यैः स्वेदः, स द्विविधः परिषेकाबगाहभेद़ात् ( सुचि. ३२.३) तद्विधिः वातदरद्रव्यक्याथपूर्ण कोष्गकटाहे दोण्यां वाऽवगाह्य स्वेन्दयेत् । एवं पयोमांसरसयूषतैलधान्याडम्लघृतवसामून्रेध्वबगाहेर्युखोण्णः: कपायैं्न परिणिश्चेत् ( सुचि. ३२.१₹; असंसू. २६.६; अहसू. १५.१)耳० ' सेदद्'
द्ववन्ती-त्री., वनस्पति० सुतश्रेणी (रापरि. ૪,१६) आखुकर्णी (रापरि. ३.२१) आासुपर्णिका, मूपिकपर्णी, (सुड. प२.२०; असंड.9०)
समुद्दैरण्ड: (इन्दु. असंड. १०) चीरितपत्रा, दन्तीभेद्ः, फलमस्या विरेचने उपयुज्यते (चसू. २.9०, १.७८; चक. ११.१३; सुड. ४२.६₹) द्ववन्तीगुणा:- मधुरा रीता रसायनी रसबन्धनी त्रिदोपमी ग्रहृणी-तृष्णा-प्रन्थि-र्रमेह-जहर-गर-पाण्डु--कृमिकोष्ट-भगन्द्र-हृद्रोग कृमि-ज्वर-शूल्रामनी च (ध. १.२२३; चक. ११.१३.)
हिं.-बडी दन्ती.
म.-थोरदांती, मोगली परंड.
गु.-मोटो नेपालो, रतनजोत.
बं.-सांबरी, वृहद्न्ती.
त,-कटलामणक्कु.
फा.-दंतीनाहरी.
-स्नेह-पु., स्नेछ० शम्बरीवैलम्, तद्रणाः-तिक्चकटुकपायोsधोभागद्पेघहरः कृमिकफकुछाsनिलहरो टुद्यणशोधनश्र (सुसू. ४५.१२૪)
द्रविड-पु., देश० दाक्षिणात्यजनपद:
( इन्दु. असंशा. १२.१२; काखिल, २५.२₹)
(द्रविडी)-बी., वनस्पति० एला (असंचि. $\gamma$ ) द्रोोत्तर-वि., दवाबं द्रवग्रधानं भोजनादि ( सुसू. ४६.890)
द्रंग्य-न., पट्सु पदार्थेण्वेकम् (चसू. १०.२८) वैऐोषिकसंमतसपपद्वार्थेष्वेकम् (चबि. ८.२७)
आधारकारणम् (चसू. १.६४) तद्धक्षणम्-क्रिया-गुणवर्समवायिकारणम्
(चसू. १. 49; मुसू. $૪ ०, ३$ )
आहारभेषज्जादि सचं दवंयं पत्ञभूतात्मकम्, तथास्वेऽपि भुयसा ब्यपदेशादाकाशीयवायवीयतैजसाप्यपार्थिवभेदात्पश्वविधम्, तन्र-आकाशीयं घक्ष्क्णसूक्ष्ममृनुब्यवायिविशद्विविक्कमब्यक्तरसं शब्दबहुलं मार्द्वसौषिर्यलाघवकरं च, वायवीयं सूक्ष्मसूक्षादिगुणं वैशद्यादिकरं च, तैजसमु प्णतीक्ष्णादिगुणं दहनाद्किरं च, आध्यं शीतस्तिमितादिगुणं स्नेहनह्वाव्नादिकरं च, पार्थिवं स्यूलसारसान्दाद्विगुणं स्थैयैबबलादिकरं च (चसू, २६.११; सुसू, ४१.३४; अहसू. 8.4-8)
तच्च पुनः सचेतनाचेतनभेदेन द्विधा (चसू. २६.१०; सुसू. १.२८) विचित्रप्रत्ययारब्धसमानप्रत्ययारव्धभेदेन द्विधा, विचित्रत्रत्ययारउ्धं यवादि समानप्रत्ययारबधं गोधूमादि च (अहसू. र.२७-२८) भौमौौद्भिद्ं जाइमं चेति त्रिधा (असंसू. १२.३)
 ऊर्ष्वभागहर-अधोभागहर-उभयतोभागहरभेदात् त्रिधा, ऊर्घ्धभागहरं मदृनफलादि, अधोभागहरं निकुम्भकुन्भादि, उभयतोभागहरं कोशातकीशाड्खिनीसम्तलादि (मसू. ₹९.३-4) मधुरादिरसभेदा च्चड्प्रकारकं मधुराम्हलन्नणकटुतिन कपायाडsरमकम्।
द्रव्यगुणाः-गुरूमन्दहिमस्निग्घ’्रक्ष्णसान्द्रमृतुस्थिरसूक्ष्मविशदाः सविपर्यया लघुतीक्ष्णोण्णरूक्षसरद्वकठिनचल्स्यूलपिच्छिला दश गुणा गुर्मन्दादिविपरीताः कमझो जेया: विंशतिः (अहसू१.१८) द्वम्यवीर्यम्- गुरुस्निरधहिममृदुलघुस्क्षोण्णतीक्ष्णभे देनाृविधं (अहसू, ३.१२-१३) रीतोष्णवीर्येण द्विविधेति च ( अह्दूस, 3. १५)

द्रव्यविपाक：－मधुराम्लकडुभेदात् त्रिविधः （अह़स्．Q．२१）पाकस्य द्विविध्यमेन्र सुश्रुतेन सिद्धान्तितं तदाथा－＇आगमे हि द्विविध पव पाको मधुरः कटुकश्य＇（ सुस्．$\%$ ．१०）अत्रापि मधुरः पाके गुरुः कटुकश्र पाकतो लघुरिति गुरूलघुख्वं बोधंयं सुश्रुतानुसारेण
द्रव्यकर्म－बमनविरेचनयस्तिनस्यझिरोबिरेचनानि पझकर्मगणि（चसू．२६．१०）बस्तिर्विंरें चमनं शिरोरकोऽस्नजिसृति：（अहसू．१४．6） द्रब्यस्य रसाद्सिसाक्येऽपि विशिंटं कर्म ग्रभातः （अद्ढसू，२，२६）
－प्रभाव－पु．，द्रष्यस्य विरोपकर्मक्तृत्व्वम्，अन्र द्वव्य． प्रभायेण रसकमोक्तवीयंविपाकविपरीता बीर्य－ विपाकौ अपि बौद्बन्यौ इ़ति चकपाणि： （च．वि．१．१२）
－सगुणवीर्य विपाकविश्ञार्नीय－वि．，अध्यायसंज्ञ०० （सस，$x_{0}$ ）
－विकारप्रभावतत्त्व－न．，दब्यविकारयोः प्रभावनिर्णय： （चवि．9．११）
－विशेषविश्शानीय－वि．，अध्यायसंज्ञ०（ सुसू．४१）
－संग्रहणीय－वि．，अध्याय०（ सुस，३८）
संभार－पु．，द्वघ्याणामेकग्र आहरणं समूहो बा （असंसू．२५．३）
द्रव्यापद्वत्－पु．，वनस्पति० चोरकः（र．२२．१६७） द्रव्याभिनिर्षृत्ति－ब्री．，दृव्यस्योत्पत्ति：（सुस्，४१．₹） व्रण्ट－वि，दर्शनकर्ता आाहमा（चशा，४．८）रूपज्ञापक： （ मुश्या．३．४）
द्राक्षा－ब्री．，फल० मह्वाकपायवर्गो कण्ध्यगणोक्त－ मेकं दंक्यम्（ चसू．४．१०）कासह्ररगणोक्तमेकं द्व्यम्（चसू．૪．१६；असंसू．१५．३₹） विरेचनोपगगणोक्तमेक द्व्यम्（चसू．$૪, १ ३$ ； असंसू，१४．४）उवरह्रगणोक्रमेकं द्वध्यम् （चसृ．४．१६；असंसू．१५．३८）श्रमहूरगणो－ कमेंक दूब्यम्（चसू．૪．१६；असंसू．१५．३९） हनेहोपगगणोक्रमेकं द्वव्यम्（असंस्，१५．२६） मधुरफलनों श्रेष्ठा（ सुसू，૪६．₹₹૪）कासवो－ पयोगिनी（असंसू，६．१३३）रसवीर्यदृद्धिकरी （र．११．३०）आार्दों द्वाक्षाडम्ला गुरुणगणनीर्या सरा पित्तकफमपा बातमी च（असंसू．60．३०₹） दाक्षागुणा：－मधुराडम्ला कथाया स्वादुपाका शीता गुरुः स्नित्धा रुच्या वृष्या सन्तपरणी पित्ती

रच．पित्तज्नर्थासतृ ग्गादाद्वक्षयमून्नद़ोषहारा च （ध，ज．4६）स्टमून्रविट् चक्षुप्याइनिलतिका－ स्यस्वमद्वात्ययकासस्वरभद्धनुच
（मुस．8६，9८३－१८8；अहस．६．9१५－996）
हिं．अंगुर，भुनका．
म．－ड़ाश्न．
गु．ड्रा章，धराख．
वं．－मनेका，आंगूर．किरामिय．
त，－तिगें⿱乛龰⿱中⿰㇀丶冂．
फ．－किसम मिश्र，आंगुर．
－रस－पु．，दाक्षाया रसः，मृनुकोष्टस्य विरेचनकर： （चस्，१३．६७）
－लेह－पु．，योग० द्वाक्षापिप्पलीवबक्षीरीनागरमधुका－ दिसाधितोऽयं पाण्ड्डाडमयह्ड़ोगकामलाहलीम－ कज्नरगुल्मोदरशोफोद़ावर्तहरस्तथा विरेकसाध्य－ ब्याधिद्रिश्य（असंचि．१८）
－सर्पिस्－न्न．，सिद्धृत० द्राक्षाल्गुनादिसिद्धं घृतम्， राजयक्षैमद्रमेतत्（ का．राजसक्मचि．）
ड़ाक्षासच－पु．，आसुत० अयं मध्वासवसमः－छेदी तीक्ष्णों मेह्पीनसकासजिद्टीपनश्य（असंसू．६．१३२） द्राक्षोत्तमा－र्ञ．，फल० गोस्तनी दाक्षा
(चक, चचि. २०.३३ )

द्राघिप्र－न．，वनस्पति०कत्तृणम्（रा．6．१००）
द्वामिल्री－ब्री．，बनस्पति०ण्ला（र．२३．१३०）
द्राब－पु．，दावणम्，स्रीणां कामपूर्तिजन्यं सुरतक्कीडा－ कालिकं मानभङ्रपुरस्सरवइ्यतापादनं रौथिल्यं का （र．११．६५）
द्रावक－न．，भेचज्य० सिकथम्（रा．१३．१७ช；घ．२．११४） खनिजः टड्रणभेद्；ब्रितटङ्रणम्（घ．२．२२； रा．Э．₹१）द०＇ट氶ण＇
एतह्द्धोहधातुन्वावकम्
कान्तलोहप्रकारेप्वेकम्（ र．५．८३）
－कन्द्द－पु．，बनस्पति० तैलकन्द्：（रापार．6．40） द्रावण－न．，संस्कार० कठिनानां धातूनां दुतिकरणम् （र．१०．，८）
लबण्णबिद्（भ．२．२८）
－गण－पु．，लोहादिद्दुतिकरो गणः，गुडगुग्गुलुगुस्ता－
घृतमधुटर्कणानि（र．9०．२．द）
－वर्ग－पु．，गुउगुगगुल्बादिद्यावणगणः（र．३．३१）
द्रावणक－पु．，खनिज० ट्रणक्षारः（ध．२．२२）
द्राविक－न．，लवण० सौवर्चलम्（रा．६．३८）

द्राविड－पु．，बनस्पति० कर्चूरम्（थ．३．९४）
（द्राविडी）－ब्री．，बनस्पति० एलाभेद्，सूक्षैलैल （ मुसू．३८．५૪；ध．२．४૪）द०＇प्ला＇ द्राविडक－न．，लयण० विउम्（रा．६．३ई） द्रावित－वि，，दुतभावमापादितम्（र．२．३८） द्वाविन्－पु．，सनिज० टद्रणक्षारः（घ．२．२२） द्वार्वी－त्री．，पारदृसक्तनुक्तुक्बेकः，ऐोहादिद्दाबको दोप： （र．११．२२）
द्गुत－वि．，दुतमूतम्（र．२．३く）
－गति－वि．，रीधिविसरणझीलम्（सुनि．१०，५）
－द्दाव－वि．，सीघदवणशीलम्（र．२．९३）
－मति－वि．，लक्षण० उव्भ्रान्तमनाः
（इ．मुड．६०．99）
द्नुति－त्र्री，स्वरसः（र．१८．३५）
रसादे：स्थिरूपूा स्वस्थितिः（र．१．१०） ौौषाव्मानयोगेन धात्वाद्किस लोहस्य या द्वाकारस्थितिः सा दुतिः（र．८．८३） तह्रक्षणम्－निलेपपल्वं हुत्त्वं तेजस्वं ल्युता सूतेनाइसंयोगश्रेति पश्थधा श्रेट्युतितक्षणम् （र．८．८२）
－बन्ध－पु．，पारदबन्ध० रसोपरसधावूलां या बहिद्रुत्वयस्ताभिः पारदस जारणं मारणं च। ईहएव्य：पारदो टुःसाध्यरोगहरः（र．११．८१） दुपदी－ब्री．，बनस्पति॰ वृक्षादनी（रा．५．१४२）
द्रुम－प．，उृक्षः（चसि，३．७）
－चयाधी－पु．，भैषज्य० लाक्षा（घ．३．८२） द्रुमारहा－स्वी．，बनस्पति० कैर्वर्तिका（रापरि．३．३५） द्रुमेश्वर－पु．，वनस्पति॰ ताल：（घ．५．इट）
दोण－पु．，मान॰ चतुरुणः कंसः（चक．१२．९५） पोठशप्रस्थाः（चचि．२९．१०५）आहकचतुपुयम् （डुचि．₹१．७；असंक，८）द्वादशाधिकपश्वग़तपलानि （गुड．प२．૪३）चनुर्विशत्यधिक्इइन्ततोलकानि （र．११．७－८）
न．，रल० वैकुणम्म（ इन्दु．असंड，२२）
द्रोणि－बी．，भाण्ड० दोणी，इयं द्ववस्बेदायर्थ－ मुपयुक्ता（सुनि．३२，१३）
－चुद्धी－बी．，दोष्याकाराडतारकोछी（र．१६．६२）
－जनन．，लवण० दोणीत्रणम्（ रा．६．४९）
－लबण－न．，ल्वण० तदुणाः－लवणमल्योण्गमीक－ स्तिगधमविदा़िहि भेद्नमल्पपित्तलं शूल्मंच
（रा．६．४s）

द्रोणी－ब्री．，बनस्सति॰ इन्द्दीकरी（रापरि．३．२७） दारहृृत नौसदशं भाणठम्（ड．सुचि．२．७く； चचि．१（२）．१०；असंसू．२६．६）जलक्षेपणी （सुचि．₹०．该）
－पुप्पी－बी．，वनस्पति० तद्धुणाः－कडुरुण्या रुच्या पथ्या बातकफाऽपदाडर्तिमान्ध्रहा बातरोगाइपहा－ रिणी（रापरि．५，४८）
हैं，－ोोमा，मधुपाटी．
म．－बहुफूल．
ग．－कुलन्बुफल．
ब．．－दारणफूला．
ता．तृंक्केकीरी
द्रौणनन．，ल्वण० दोणीलवणम्（रा．६．ऐ९） द्रौणेय－न．，लवण० दोणीलवणम्（रा．६．४९）
द्वन्द्न－न．，द्विकरूपं मिधुनंन दूयम्（ चशा．१．६९）
－ज－वि．，दोषद्दयाज्जातः（चचि，३．८३，घुज，३९，४६）
दून्द्रन－न．，दून्द्वानम्（र．८．४८）द० ‘द्वेहान’’
द्वन्द्रान－न．，दव्यद्वयस्यैकत्रमर्देने ध्मानेन चैकत्री－ करणमू（र．८．४८）
द्वान्द्रिक－वि．，द्विदोषजम्（ चनि．१．२ऽ ）
द्वारदा－री，बनस्पति० आाकतरः（चवि．८．१३९）
द्वारपक्ष－पु．，द्वारस्य पक्षः，द्वारपार्श्व：
（ चशा．८．૪ษ；असंउ．१）
द्रः₹थ－पु．，द्वारपाल（असंतु．८．६9）
द्वि－वि．，संख्या०（ युनि．१．८）
－ककुद्－प．，पग्ड०० उद्र：（असंचि．9०）
－करअ－न．，पूतिकरझो नक्रमालश्रेति करजदूयम् （ असंसू．१६．१५）
－कर्ण－वि．，द्विकर्णिकम्（असंस्त，३૪．१८）
－क्षार－न．，यवक्षारः स्रर्जिकाक्षारश्येति क्षारदूयम् （र．99．५०）
－गुण－वि．，गुणनदूयुक्तम्，यथा शघ्द्पस्रांगुणो वायु： （ सुनि．१．८）
－जीरक－न．，श्चेतकृष्णनीरकदूयम्（र．१६．३६）
－तालक－न．，तालयन्त्र० हे ताले नाम प्रदेशौो यस्य तन्，मर्स्पशकलबत् प्रतनुमुब्बद्दिपकेखां द्रितालम्， इदं कर्णनासानाहीशाल्यानामाहरणाथंगुपयुज्यते （सुसू．ज．92）
－तिक्का－स्री，कटुका काकतिक्ता च（ अरु．）कटुका करअिका च（असंसू．१६．३૪；हे．अहसू，१५．४०） किराततिक्तककटुरोडिणीति，स्तन्यझोधनगाणे （ चक．चसू，४．१२）
-दृल-न., मुद्राढकीमसूराद्विदल द्व, युयुक्कं शिम्बीधान्यम् (र. ३.३५) रसलोहानां मारकमिद्दम् (र. ₹०.६३) -निशा-त्री., दररिद्रा दा हहरिद्दा च
(असंसृ, १६.३४; अह्रू, १५.४०; र. २૪.८३) -प:्वमूल-न., द्रामूलम्-हस्वपख्यमूलं वृहत्पज्ञमूल च (चसि. ३.५३; सुशा, १०.४४) -पश्चमूलरस-पु., लघुदृहृत्प्यमूलयो: काशः, निरुहेण सर्वाइनिलन्याधिहरोऽयम् (चसि. ३.३५) -पाद्-वि., मनुष्यमयूरकुक्कुटादिः (इन्दु.) बनमानुखमकंटादिः ( चक.) एतेपां नसदृन्तक्षतानि सविषाणि, रागज्वरस्रावरुजान्वितानि शूनानि च भवन्ति (चचि. २₹.२१९; असंउ.४६)
-मभव-वि., दे प्रभवस्थाने यस्य तत् ( रक्षपित्तम्) ( मुত. २२.३ )
-बिन्दुक-वि., बिन्दुद्वयमान्नम्, अन्र रोपाद्विभाषेति कप्मत्ययो विहितोऽस्ति (अहस. २०.२०)
-चृहती-ब्री., कण्टकारिका मह़ोटिका च
(असंसू, १५.१५; अरु. अह्टसू. १५.२१)
कण्टकारीद्वयम् (र. २९.६५)
-मार्ग-वि., अधरोच्तरमार्गद्वयं यस्य तद् (रक्तपित्तम्)
( सुड. २२.६; चचि, ૪.२૪)
-मुख-वि., कृमि० मुखदूययुक्तः, ससविधेधु पुरीष-
जकृमिष्वेकः (सुउ. ५४.く)
-योनि-वि., द्विप्रभवम् स्थावरजन्रमारमकम् (चसू. २५.३६)
-दद्पु., पगु० गजः ( मुड. ५५.9०)
-रदकिक्जल्क-पु., बनस्पति० नागकेसरम् (र. १२.१२१)
-रदरदन-पु., गजद़न्तः, अधननस्थापनार्थमस्य
पेटिका विधीयते (असंसू. ८.9६)
-रद्वाह्वया-बी., बनस्पति० गर्जपिष्पली
(र. १२.१२१)
-रेतस्-वि., पण्ड० द्विधा बीत्वपुरुपत्वोपजनकव्वेन स्थितं रेतो बीजं यस्य स द्विरेताः किंना सुीुरुपुलिद्नी।
उपतसबीजाच्घुकरोणिताद्वेताहरी संभूति: (चशा. २.१८)
-रेफगणसंमता- बी., बनस्पति० तरणी (घ. ५.9४4)
-चार्ताकी- बी., कण्टकारीहदयम् (असंड. २) -विधोपक्रमणीय-वि., अध्यायसंक्ञ० (अद्वसू. १४.१)
-व्रणीय-वि., अध्यायसंज्ञा०
(कारंचि. द्विन्रणीयचि. १)
-प्रणीयचिकित्सित- न., अध्याय०
(चचि. २५; मुचि. १)
-शाफ-वि., पशु० दौ शकौ यस्य सं, यथा हृरिणगोमहिषादि़: (चचि. १७.११८)
-हद्ग्या-वि., द्वितीयं हृद्यं यस्याः सा-गर्भिणी ( ह. मुशा, ३.१८; असंशा. २.१५)
द्विज-पु., विद्यासमाप्या द्वितीयं जन्म यस्य भवति सः (चचि. १ (४) ५१) द्विर्जन्म यस्य स दृम्त:
(चसू. १८, ६७; अहसू, ६.४०)
वनस्पति० तुम्बरुः (घ, २.४२)
(द्विजा) - ब्री., बनस्पति० रेणुका (घ. ३.५१)
-कुत्सित-पु., बनस्पति० लेष्मातक:
(ध. 4.er)
-प्रिया-त्र्रा., वनस्पति० सोमवह्दी (घपरि, $\gamma, \gamma$ )
-सौक्या (रापरि. ₹.२९)
द्विजामय-पु., बन्तघ्याधिः (असंसू, ३.२४)
द्विधालेख्य-पु., बनस्पति० हिन्तालः (रा. २.९८)
द्विपपिप्पली-बा., बनस्पति० गजपिप्पली
(घ. २.6८; र. २२,८6)
द्विरन्न-न., द्वितीयं भोजनमू, अत्र द्वि: अन्नमिति पदच्छेदः, तेन क्रियाविश्यणणपूर्वपद्: कर्मधारयोडयं बोध्यः, अन्यय्या क्रियाविशेषणत्वेन समासाभावात् (सुसू, ४६.४८२)
द्विरुत्तर-चि., पूर्वपूर्वद्धब्याद् उत्तरोत्तरं द्व्यं द्विगुणम्, द्विर्तर द्विगुणम् ( सुड. प4. $8 \%$ )
द्विप-वि., प्रतिपुरुपार्शीतिजनकम् (चचि. २०,१८) मन:ग्रति घातकम् अरचचिकरत्ताप् (संसू. ४६.४०6)
दीप-न., वनस्पति० कझ़ोलम् ( ध. ३.३७)
-कर्पूरज-पु., निर्यास० चीनकर्पूरः (रा. १२,६२)
-खर्जूरी-बी., बनस्पति० पारेवतभेदः, महापारेवतम् ( रा. ११.९०; ध. ५.६६) द०० पारेबत'
-ज-न., बनस्पति० पारेवतभेद्धः, महापारेबतम् (रा. ११.今०) दू० ' पारेवत'
द्रीपिका-ल्री., बनस्पति० हिंस्रा, कण्टकारी (चक. चक. १.२२) रातावरी (ध. १.२९9)
दीपिन्-पु., हिंस्रपश्यु० चिग्रब्याघः ( ह. सुसू. ૪६.७२; अहस्, ६.૪<; धपरि. ६.६)

वनस्पति० चित्रकः (घ. २.८०; असंसू. ८.१५८; र. २९., 44)
(दीपि)-चर्मन-न., चिम्रन्याघस्य चर्म, घृतमिश्रं धूपनोपयोति (असंउ, ४)
नख-पु., भैबज्य० ब्याघनखम् (रा. १२.११9)
-पत्र-न., चित्रकपन्नम्, अक्षक्षिरोगे परिपेकार्थम् (काखिल. १₹.प.)
-पित्त-न., भैषज्य० चिन्रध्याघस्य पित्तम्, विषद्वरमिद्दम् ( असंसृ. $\langle, २ ९$ )
-मद्-पु., भैषज्य० हस्तिमदः (रापरि. ६.२०) ,
-मुख-ने., स्वस्तिकयन्त्रभेढ़:, चिन्रव्याघमुखसहथां यन्त्रम्, अस्थिनिमझशल्योद्दरणार्धमुपयुज्यते
(सुस. 6.90 )
-विष-न., चित्रघ्याघस्य विषम्, तह्धक्षणम्-
 क्रोफग्रन्यित्विकुखनानि दंशाडवद्रणं स्फोटाः कर्णिका मण्डलानि च अवन्ति (असंड, ૪६)
-रान्रु-बी., वनस्पति॰ शातावरी (घ. १.२९१) द्रेव-पु., शान्रुता (चंव. ४.८) अम्रीतिः, तिरक्कारः ( दुरा. १.१७; सुसू. १.२५(३)) द्रेप्या-ति., शान्रुभूता बी., (मुचि, २४.9१५) द्रेप-वि., दीपिनश्विन्रद्याघस्य संब्रनि (चर्मादि) (असंचि, २२; सुचि, ९.१६)
म्रेह्दद्ग्य-न., दौहिदम्, द्विहुदयस्य भाव इति दैहैद्यय्यम्, भावार्थकोऽऽत्र प्यझ्प्रत्ययः (चशा.૪.94)
द्वयह्गुलनन., अदुलुल्दयम् (असंशा. ७.३३)
द्र्रगम्तर-वि., दाभ्यामन्तरितम् (असंसू. ९.३४)
दूयन्तरीकृत-बि., दा़्यामन्तरीकृतम् (अह्सस. ५.४८)
द्वयहग्राहिन्-वि., रोग० विषमज्वरः, मध्ये sहृनी ज्वरयति, आदाबन्ते च मुर्बति। चतुर्थकविपर्ययोsयम् (चबि. ३.七₹; चशा. १.१9३)
द्रयाहिक-वि., रोग० यः प्रतिद्विनं द्विकारं उन्वरयति सः (र. १२.६३)

## ध

धत्तूर-पु., घनस्पति० उपविपमेतत्, स च सितनीलकुष्णलोहितपीतभदास्पल्वबिधः, तन्र कृष्णः श्रेष्ठ:, धत्तृंरगुणा:- कटुख्गः कान्तिकरो अ्रमकृहणकुप्ठज्वरत्वग्दोपकण्ड्रितिखर्जूघ्नश्न (ध. ૪.৮; र.१९. ४९) अस्य सेवनेन नरः सर्व पीवक्क पइयति, अपि च तस्य कम्प-लाला-मद-चछ्छर्दिस्मृतिभ्रंशाअ्रमादयो भवन्ति (असंड. $\gamma_{0}$ )

हिं.-धतूरा.
म.- घोत्रा, धोतरा.
ग.-बंतूरो.
बं. -धुत्तूरा.
त. - मसते, इलकं.
फा.-तातुलह, कौसाबमात.
घत्तूरक-पु., वनस्पति० धत्तरः (असंड. ४०)
धनंज्रय-पु., बनस्पति० अर्ज़ुन: (चचि. ४.64., घ. 4.99૪)
धनादक्ष-पु., बनसति० लताकरजः (रापरि. ८.२४)
घनिक-न., वनस्पति० धान्यकम् (रा. ६.९6)
( धनिका )-र्बी., वनस्पति० धान्यक्रम् (असंचि. ११; असंशा. ३.३५)
धनु-पु., वनस्पति० भह्रातकः (ध. ३.१४३)
-वृक्ष-पु., बनस्पति० धन्बनः (रापरि.९.२०) धनुस्-न., चपः (चवि. ८.८२)
-स्तम्भ-पु., रोग० अरिमन् शररीरं बतेन धनुरिव वक्र भवति। स वाह्याम्यन्तर मेद़ाद्विधा अइ्रुल्याद्यिसंश्रितो वेगबान्वायु; शरीरं धनुरिवाभ्यन्तरं नामयति सोडक्यन्तरायामः, बाह्यस्नायुप्रतानस्थो बही वायुद्देंहं धनुरिव बाह्यतो नामयति स बाल्यायामः (सुनि, १, ५४-५, ८)
(धनुः)-क्प-पु., बातरोग० बाब़ायामः
(असंनि. १५.२९)
(धनुर्) -द्डुम-पु., वनस्पति० वंशः (रा. ८.२१५)
-लता-सी., बनस्पति० सोमवह्धी (रा. ₹.₹) सौम्या, (रापरि. ₹.२९)
-घक्र-वि., धनुरिव बक्रम् (असंशा, 6)
(-घक्रा)-बी., सूचीभेदः, चापवरहुटिला सूची, मानत:
सार्थदूग न्रुला, पकाशयामाशयमर्मसु सीवनोपयोगिनी (अहुसू. २६.२२)
-चात-पु., वातरोग० धनुःस्तम्मः (र. ३.१५१)
(धनुर्श् )-चल-पु., वातरोग० धनुःस्तन्मः

> (र. २१.१४१)

धनुष्य-पु., बनस्पति० बंशाः (रा. ७.२१५)
धनेशायतन-न., पर्शत० द्विमाल्यः (चसि. ३.३)
धनैषणा-र्ती., घनेच्छा (चसू. ११.३)
धन्य-पु., बनस्पति० जरण्दुमः, (रापरि. ३.१३)
धन्या-र्री., वनस्पति० कोशातकीमेद़ः महाकोशातकी
(घ. १.१९०) न० 'कोशातकी '.
घन्व-पु., वनस्तति० बमनोपयोगिद्भव्येश्वेकम् (असंसू, १४,२) पिच्छिलगुणोऽयम् (असंशा, ૪.३८)
-ज-वि., धन्वस्य काष्ठादि, द्न्तधावने निषिद्धमेतत् (असंसू. ३. )
-भूमि-ब्री., देश० जाइल़ो महुदेशश्र ( सुरा़. १०.१6)
-भूमिजाता-वि., ध्रन्वभूमौ जातं जननं गर्भमोचनं यस्याः ( सुश्रा, १०.१५)
-यवास-पु., बनस्पति० धन्बयासः
(चचि. 6.9 94 ; असंसू. १4.२8)
-यवासक-पु., बनस्पति० धन्वयासः
(चसू, ४.१४; ध. १.२०)
-यास-पु., बनस्पति० अर्ोोझगणोक्तमेकं द्वश्यम् (चसू. ४.११;) तृष्णानिग्रहणगणणोक्कमेकं मुठ्यम् (चसू, ૪.१४)
तद्रुणा: - स्वादुस्तिकः कटुल्लवणो ${ }^{\text {म्लः }}$ (रा.)
शीतः उस्गः वातपित्तनो दाइविषमज्नरतृाच्छ्वर्दिप्रमेइ्मोह्ज्नरगुल्मत्नर्य श्रुद्न्वासश्याम्लमधुरो ज्वरकुष्ठकासभ्वासभ्रमझः पारदह्डुन्दिकरश्न
(घ. १.२०)
हिं. —धमासा,
म. -धमासा.
गु. -धमासो.
बं.-दुरालभा.
त. -काघ्बोरी.
फा.-वादार्वर.
-यासक- पु., चनस्पति० धन्वयासः
(अहसू. 90.२९)
-रस-पु., जाइल F मांसरसः (अहसू. १८.4.9)
धन्वन-पु., बनस्पति० धनुर्दृक्षः, बद्रीसहशपत्रः (ड सुचि. १५,९) अस्य फलमासवार्थमुपयुक्तम् (चसू. 24.88)
घान्वनगुणः- कटुकः कपाय उघ्गो दाइशोषकरो ग्राही कफनाशानः कण्ठामयशमनश्थ (रापरि. ९.२०) हिं.-धामिन, धाम्नि.
म.-धामिन, धामण.
ग. - धामण.
बं. -धामनागाछ.
-मृत्स्न-न., धनुर्दृंक्षपिच्छा (सुचि. १५.०)
धन्बन्तरी-पु., देवता० आदिद्वेवः, अमराणां जराम्ट्युहरः (सुसू. १.२१; ) ऋपि० धनु: शाल्यशासम् तस्सान्तं पारमियर्ति गच्छतीति धम्बन्तरि: (चशा. ६.२१;) ( सुसू. १.३;) दिवोदासः,

सुभ्रुतमझर्पेराचार्यः (सुनि, १.२-३; असंसू. ८.४૪) सिद्धयोग० पारद्गग्ध्धटर्ठणाद़िलिर्मितो योगः सर्वकुष्ठविनाइकोऽयम् (र. २०.१३७)
-भाग-पु., रोगिपु धन्नन्तरिभागस्य दानेनैैै वैद्यस्य पाककालहिंसापापमपगतं भवति, तच्यथासिद्दरसस्याथै नैल्रघुतलेहानां चाप्टमों लोहचूण्णबटकादुीनां सतमो भागः वैद्याय देयः (र, ८.२) धन्बिन्-पु., बनस्पति० अर्जुनः (रा. ऽ.9९३) बकुलः (रा. १०. २६३)
धन्बोन्धरस-पु., जाद्नलमांसरसः स्वेदात्पूर्बोडयमाढार्यः (असंसू. २५.६३; अहस्ट. १६ ३६) धमन-पु., वनस्पति० नलः (घ. ४.१४१) निम्बः ( रा. ९. $\begin{array}{r}\text { ) }\end{array}$
(धमनी)-ब्री., नाडी० शोणितबाहिनी नाडी
तन्विरुक्ति: - धमानाद्यमनी, रसबद्दानां स्रोतसां मूलम् ताः संख्यया दूरा (चवि. ५.८) हे धमनीशते (चशा. 6. १४) (काशा.) अन्या
 तिर्धमन्यः (असंशा. ६.२८) ऊर्ख्वगा द्रा, अधोगामिन्यो द₹ तियंग्गामिन्य्यश्य चतसः (सुशा. २.३-९) ऊर्घ्यगा: शवद्पर्पर्शर्प-रसगन्धग्रश्वासोच्छूपासजृम्भितक्षुद्दासितकधितरुदितार्द़ीन्विशेपानभिवहृन्त्यः शारीरें धारयन्ति। तास्तु हृदयमभिप्रपब्नाख्तिधा जायन्ने तांख्रिशत्, तासां तु वातपिच्तकफरोणितरसान् हे हे चहततस्ता दरा, शब्दूस्परसगन्धान शभिग्गृंब्निते शब्दार्दींश्रतुरः प्रत्येंक दा़ाम्यां दाभ्यामिल्यप्टाभी रजःप्रव्वाँचतारमप्रयश्नप्रबोधमनोडनुगताभिध्धमनीभिर्गृह्बीते, मनसश्राणुत्त्रादेकत्वाच तासां युगपत्नवृत्तिर्नास्तीति तासां या धमनी मनसाऽनुयुज्येते तयैव स्पाद्विब्वन्यतममात्मा गृ्बीते, न पुनर्युगपदेव रूपाद्विक सवं सर्वाभिरिति, स्पर्शाग्रहणं च तियेग्राणां कर्म (ड) दाम्यां भाषते, द्वाभ्यां घोषं करोवि, द्राम्यां स्वपिति, द्राभ्यां प्रतिनुध्यते, दे चाश्रुवाहिन्यौ, दे स्तनसंश्रिते खियाः स्तन्यं बहृतः, ते पत्र शुक्क नरस्य स्तनाभ्यामभिवहतः। एता ऊश्च्नाभेरद्वरपाश्षषप्ठोरः स्कन्धग्रीवाव्राहून्धारयन्ति यापयन्ति च। अधोगगमास्तु वातमून्नपुरीषशुकार्तवाद़ीन्यधो बदून्ति तास्तु पित्ताशयमभिग्रपन्वास्तन्रस्थमेबाल्यपानरसं विपक्मौण्णयाद्वि वेचयन्त्योsभिवहन्त्य:

दारीरं तर्षयन्ति अर्पयन्ति चोघंगानां तिर्यग्गाणां च अन्कपानरसम्। रसस्थानं चाभिपूरयन्ति, मूत्रपुरीषस्वेदांश्य विवेचयन्ति। आमपक्वाशये च त्रिधा जायन्ते तास्बिंशव्, तासां वातपित्तकफशोणितरसान् दे दे वहतस्ता द्रा, द्देऽबबाहिम्यावन्द्राध्रिते, तोयवहे दे, मून्रबस्तिमभिम्रपद्ने मून्रवहे दे, शुकवहे दे शुकम्नानुर्भावाय, दे विसर्गाय ते एव रक्तमभिवहतो विसुजतश्य नारीणामार्ववसंज्ं दे वर्चोंनिरसन्यै स्यूलान्न्रप्रतिबने, अश्टाबन्यास्तिर्यग्गामिनीनां धमनीनां सेेद्रर्पयन्ति। एताभिर्नाभेरध: पक्वाशायकटीमूत्रपुरीपगुद्वस्तिमेबूसक्थीनि धार्यन्ते याप्यन्ते च। तिर्यग्गाणां तु धमनीनां चतस्टाणमेकैका शतधा सहृत्तथा चोत्तरोत्तरं बिभज्यन्ते तास्त्वसंख्येयाः। ताभिरिदं शरीरं गवाक्षितं विब्नद्धमातनं च, तासां मुखानि रोमकृपप्रतिबद्यानि, यैः स्वेदृमभिवहन्ति रसं चाभितर्पयन्त्यन्तब्बेहिश्य, तंरेव चाम्यद्वपरिवेकाइवगाहाबलेपनवीर्याण्यन्तःशारीरमभिप्रतिपद्यन्ते त्वचि विपक्वानि, तैंरेब च स्पर्श सुखमसुसं का गृह्लीते ( सुशा. ९.३-९; अह्रशा. ३.३९-४०) धमनी-क्रिगा-धमन्य आकारादिपश्वमहाभूतसमुदायसमुस्पल्राः कर्मपुरुपमिन्द्रियाधिष्टानेपु पश्षदारान्भावयन्ति तत्भेन्द्रियव्यक्माकाशादिपु भूतेपु संयोज्य विनाशाकाले विनाशं यान्ति ( सुशा.९.११) बनर्पति० पृभिपण्ण०० (रा. र.२२०) नलिका (ध. ३.४३)
धमनी- (बी., इयं ओणिताद्विवाहिनी (चनि. ६.८)
-जालन. धमनीनां समुदायः (चसू, २१.१५)
-तत-वि., सिरासन्ततः (सुशा. ૪.६५) बक्षण० सिराब्याप्तः ( ड. सुउ. ६२.८)
-प्रतिचय-पु., विंशातिक्लेप्मविकारेप्येक:, घमन्युपलेपः ( चसू, 20.9७; असंस्. 20.94)
-प्रविचय-पु., धमनीप्रतिचयः (चस्. १६.८૪)
-बन्ध-पु., उपक्रम० विएप्रतिबन्बांथ मन्त्राद्विभिधिमनीबन्धनम् (चचि, २३.६१)
-मर्मन्-्न., मर्म० कण्ठनाडीमुभयतश्रतस्रो धमन्य:, दे नीले द्वे च मन्ये तन्रैकस्मिन्पार्श्य प़का नीला मन्या चैका, एवमपरस्मिन्रपि, जातित एतानि सिरामर्माणि, मानमेवां चतुरकुलमिवम् वैकल्यकरमिदं मर्मे, तत्र विने, मूकता स्वरवैकृत्यमरसआ्राह्तिता च भवति (सुशा, ६,२७)
-लेपक-प., रोग० विंरतिकफजरोगेष्वेक: (कासू, ३७.१६-४२)
-विवृतल्व-न., धमनीनों व्रिस्तृतत्वम् असंदृतर्वं का (सुशा. १०.१४)
-वयाकरण-न., अध्याय० (सुशा. ३.)
धग्यन्ती-वि., सघयं पिबन्ती (सुबि. २૪.९२)
धरण-न. मान० एकोनविंशतिर्मध्यमनिष्पाबा: ( सुचि. २२.64) पलस्म दूरामो भागः (इन्दु.
असंचि, २₹ शाणः पाद्वोलकम् (र. १७.१२१) मापद्वयम् (र. ११.३)
धरणी-ब्री; अ्रह० रेवती ( का, वालम्महृचि.)
-कन्द्द-ु., बनस्पति० तद्वुणाः-मधुरः कफषित्त्वः वक्नद्रोशकुष्ठकण्डूतिनाशनः कफपित्तामयमझ्न (रा. परि ५.४२)
-धरसार-वि., धरणीधराः पर्वतास्तेशां सारो लौहं तद्वस्सारो बलं यस्य, 'सारो बले स्थिरांशो च' इल्यमरः (चचि.१.६१)
धरा-ल्री., बनस्पति० मेदा (ध. १.१२७)
धराभिध-पु., बनस्पति० अम्लवेतसः (रा. ६.१४८) धर्म-पु, प्रियते लोकोऽनेनेति धर्म:, 'धारणाद्दर्मेमित्या-

हुर्धर्मो धारयते प्रजाः ' इति महाभारते, धरतेर्मनिच्रत्ययः, (अर. ) (अहृसु. १.२) कायवाध्यनोभिः सुचरितम् (ड.सुड. ६०.२०; अढ़सू. २.२०) श्रुतिस्मृतिविहितं यज्ञाद्यनुष्धानम् (सुशा, १०.५३) पुण्यम्, (सुशा. ३.३६)
-द्वार-न., धर्मशास्रम् (चसू. ११,२८)
-पत्तन-न., वनस्पति० मरिचम् (ध. २.८८)
-पाद-पु., धर्मस्य चतुर्थंशः, (चबि. २.२५)
-प्रकाशाक-वि., यो धमं प्रकाशायति सः
(चसू.३०.२९)
-भृत्-वि., धार्मिकः धर्म विभर्ति आत्मनि धारयति इति धर्मभृत् (सुनि. १.३)
-वृक्ष-पु., वनस्पति० पिप्पहः (रा. ११.११९) धर्मिणी-ल्बी., बनस्पति० रेणुका (रा. ६.9००; र. १२.१२१)
धर्मेतरपुरःसर-वि., धर्मेतरोडधर्मः, स एुव पुरःसरः यस्य स: अधर्मपुरस्कृतः अधर्मसहितो वा (सुशा. २.३७) धर्षण-न., धर्षः धाक्रमणम् अस्कंदनम् ( सुचि, २५,६) घव-पु., बनस्पति० इन्द्रवृक्षः (ड. सुचि. ३४.१७) शकटवृक्षः (सुसू. ३७.२८; अह्टसू. १५.१८) कुछाद्विह्रश्रवेंहे उपयुक्तः (चसू. ₹,३)
 मंधुरख्वतिविए: पाण्डुरृक्षमेद्धः (रा. २.८) धवगुणाः- कषायः कहुः शीतः पित्तलः (रा.) रुख्यो दीवपनः पित्तकफमो वातकफमः प्रमेढार्शः:पाण्डुम्न्य (धपरि. ५.૪) कुछमेदोोभश्य ( ुुसू. ३८.८-९; असंसू. १६.१२; अह्टस. १५.१९) गुल्माइमरीजुकदोषनाश्रन्र ( युसू. ३८.२०-२१; असंसू. १६.२६; अहसू. १५.३२ ) काष्ममस्य द्न्तधावने निपिद्दम् (असंसू. ३.२०) स्व्वगस्य लेपनेनोपदंशहरा ( मुचि. १९.३₹) मणगरोपणी च (सुसू. ₹७.२८) बीजमस्प लोहकाठिन्यनाशानवरोंकम् (र. १०.९७) हिं. -धय, धाउरा.
म.-धाबडा.
गु.-धावडो.
बं. - जाऊऊरागाह.
धवल-पु., भैषज्य० शब्वः (ध. ३. १५९)
पक्षि० प्रतुद्नातीयोडसी ( धपरि. ६.१२)
निर्यास० चीनकर्प्रः (रा. १२.६३)
बनस्पति० धवः (रा. ९.८ )
(घवला )-बती., बनस्वति॰ पाटलाभेद्रः, काह्ठपाटला (रा ८.१५२; ) द० ' पाटला'
सितपाटलिः (रापरि. १०.१०)
न. बनस्पति॰ मरिचम् (रा ६.१३८)
-याबनाल-प., ( परिव०) धान्य० जूर्णाभेव:
(रा. १६.9६८)
घवलेक्षुक-पु., बनस्पति० इध्रुभेदः, चेतेक्षुः
(रा. 9४.9८9) न० ' इस्बु'
धव्लोप्पल-न., वनस्पति० कुमुद् (रा. १०.२४६)
धातकि-ब्री., बनस्पति० धातकी (असंसू. १५.३१; अछस. 14.३८; )
धातकी-बी, वनस्पति० मढ़ाकपायवरंगं सन्धानीयगणोफमेंक दम्यम् (चसू, ४,९; असंसू. १५.१०) (अहसू. १५.३८) अस्याः पुष्पं मूत्रविरजनीयगणोक्तम् (चसू. ४.१५; असंसू. १५.३४) पुरीवसंमदृणीयगणोक्कम् (चसू. ४.१५; असंसू. १५.३१) विधजरोके प्रचिछते प्रतिसारणोपयोगि (सुक. १.४९) रक्राभिष्यन्दे ज्ञनोपयोगि (सुड. १२.११११) आासवकारणम् (चसू, २५.४९) (असंसू. Ч.२૪₹) धातकीगुणा:-कटुखणा
मदक्कृ् गर्भस्थापनी प्रवाडिकातीसारकृमिरच्चविकार-

विसर्पघणाबिपमी च (ध. ३.३०) पित्ते हिता घणरोपणी च ( सुसू. ३८.४ध; अढृसृ. १५.३८; ) हिं, -थायके कृष्, धावर.
म.-धायटीकूल, पुलशायि.
गु.-धावडीना फूल,
बं. $\ddagger$ घकर.
व.-तातरिप्पु., काग्रानिप्यू.
धातक्यमिपुत-पु., आयुत० धातकीफलासकः, अयं ह्यो रक्षो रोचनदीपनश्र ( बस. २७.१८८ असंस. ६,929)
धानु-पु., साध्रय आधारः (चचि. २१.१५) सब्निस्कि:पुरुपधारणाद्वानुः (चक. चशा, १.₹) द्धतीति धातबः, रसरत्तमांसादृयः कफष्त्तुपरीषाण्यवि प्राहतनानि सकर्मणा दधतीति धातवः; (उ. मुशा. ४.५) बारीरधारणपोपणहेतुः रसरक्तादिर्व: ( सुस्. १४.२०) बातादिदोंाप: (चचि. ३.५₹) (का. जातिसूर्भीयशा.) बातादिः
 (चक. चचि. २४.३६) धानुसंख्या नामानि च- रसाद्यःः लक्त धातथः, ते रसरक्तमांसमेदोोस्थिमज्ञागुकाणि (चचि. १५.१६; सुशा. ५.६) धातृत्पत्ति:- आहाररसादसाद्विसतधातूनामुत्पच्ति:, तत्कम:- रसाद्रं ततो मांसं मांसान्मेदोो मेदसोडस्थि ततो मज्ञा ततः गुर्ंक च (चचि. १५.११) एवं पूर्घधातोरत्तरधानुः संभबति क्षीरदधिन्यायेन (चचि. १५.२८-३૪; असंस्. १.३१) धानुनुद्वराढ़क्तिमः- पूरों वृद्बो धातुः परं वर्धयति क्षीणश्र परं क्षपयति (असंम्. १९.१६-१९) डुणाश्र बाताद्यो दोषा रसैर्धावूत् द्वयन्वि (अमंसू. १९.११६-१९) धात्वभ्रयो नाम धातूष्माणः सतसंख्याकाः, रसोप्मरक्षोमेप्याद्यः (चक. चचि, १५.३८) देहधातारः सत्त धातःः सर्तभिर्यथास्वमझ्निभिः ते च किद्धम्रसादस्पं द्विबिधं पाकं यान्ति। यथा रसस्य किं कफ: प्रसादश्न रत्रमिल्यादि (चचि. १५.१५-१८) परिणाममापय्यमानानामयनाथेन देशान्तरप्रापणेन धातृनामभिवाहीलि स्रोतांसि भबन्ति (चवि. ५.३) तानि च धानुबाहीनि स्रोतांसि सस, रसबाहिरक्फवाही़्यार्द़ीनि (चवि. ५.१३-१९) धातुसारार्य सक्ष, त्व्यक्रमांसमेद़ोस्थिमजग्रुकभेदेन, सस्चेन सत्वसारश्बेल्यहौ (चवि. ८.१०२)

धातुकर्माणि- रसाद्धिधातूनाँ कमशा प्रीणने जीवनं लेप: स्नेहो धारणं पूरणं गभौंत्पाद्वे्वेति कर्माणि (असंस्. १.३३; अहसू. ११.४) धातुमला:रसस्य कफः, रक्षस पित्तम्, मांसस्य से पु श्रोग्रमुखाद्रिजु सोतःसु जायमानो मलः मेदसः स्वेद्द, अस्थनां नखरोमाणि, मझ़्ोडक्षिपुरीपल्बचां खेहत्रेति धातूनां मलः
सुवर्णादिखनिजद्ध्यम्य (ध. ५.८७; र. १.६૪-६५) ' स्वर्ण स्प्यं च ताम्रं च-' इत्यादि-सक्षधातवः तग्रापि धातुमलस्य मण्डूराभिधायकत्वं पारद्रसमकन्नुकवाचकलं रसकाश्रेडतीवप्रसिन्द्व मेव। सनिज० गैरिकम् (चशा. 4.9२; र. 4.94; रा. १२.२३१ )
न., खनिज० माक्षिकम्, स्वर्णमाक्षिकम्
(घ. ३.१४८)
-कासीस-न., खनिज० कासीसम् (घ, ३. १२३)
-क्षय-पु., रोग० रसादीनां नाइः (अहुस्. १०. १६)
-क्षयकर-वि,, धातुविनाशाकम् (असंनि, १५.८)
-ग-वि., धातुस्थो दोपादिः (अहस्. १७.२९)
-गति-ख्री., रसादी़ां पोष्यं धातुप्रति गमनम् (चसू, १८.४々)
-ग्रहण-न., धातुaइस्रोतः (सुसू. १५.२३)
धातयो गृह्नेडनेन इति धानुग्रह्णणं नाम धातुवद्स्सोतः
शरीर० हद्दुयम्, धातुवद्सोतसां स्थानत्वात् (ร. सुसू. १५.२३)
-चूर्ण-न., कल्प० हरिताल्युप्पकासीसरसाअ्रनादिचूर्णम्, इदमुर्सनमांसेपु घणेष्ववसादने प्रशास्तम् ( सुस.३6. ३२-३₹)
-ज-न., खनिज० शिलाजतु (घ. ३.१६५)
-पक्तु-वि., घात्वम्निः (चचि. १५. ३८)
-म्रदूपण-वि., वातादिदोपाणां समत्वेन शरीरधारणात्मकानां तथा रसाविधातूनां दूपकं द्व्यम् (चसू. १.६6)
-प्रसाद्संजृक-वि., धातूनां प्रसादो धातुम्रसादः, स एवं संज्ञा यस्य वत्, पश्खेन्द्नियद्ध्यम्, अत्यर्थगुद्धेनैन धातुप्रसादेनेनेन्द्रियारम्भ इति (चक. चस्स. २८. X )
-मेद्द-पु., मूलघटकतत्त्रानां भिन्नत्वम् (चशा. १.३)
-माश्षिक-न., खनिज० माक्षिकम् (ध. ३.१४८)
-ाग-पु., गैरिकमनःशिल्लादिधातुभिरानीतो बर्ण:
(र१.११-१५)
-चर्धन-वि., रसादिधातून् वर्धयति यत् तत्
(अहसू. ५.२०)
-वल्धभ-न., खनिज० टक्षणक्षारः (रा. ६.२९) -वाद-पु., खर्णाद्विधातूनां शोधनं मारणं च, लोदादिहीनधातुम्यो हेमाद्युक्कृषधातुनिर्माणम्

> (र. ৮.३〉)
-विशनन., स्थावरघिषभेदः, फेनाइमहरितालं च दे धातुविषे, अनेन हत्पीडनं मूंचर्छा तालुदा़श्र भवति ( मुक, २.५-9०; असंड. र०)
-चैपमय-न., वातादिधातूनां स्वमानान्न्यूनत्वमघिकलंड वा, विकारः ' न्विकारो धातुवैपक्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते ' (चसू. «.४ )
-ब्यूहन-न., धातुरचना धातुवहनं च (चक, चशा, ४,१२)
-संनिभ-वि., गैरिकसमानम् (र. २.८८)
-समता-त्री., धानुसाम्यम्, धातु मलोपधावूनां साम्यम् ( सुनि. १-१०)
-सामान्य-न., धातूनां समानत्बम्, एकविधत्वं च (अहसू. ६.६४)
-साक्य-न., सवध्रावूनां समग्रमाणत्तम्, आरोग्यम् तद्धक्षणम् - रुगपगमनं स्वरवर्णयोगः रारीरोपचयो बलवृद्धिरम्यव्नहार्यांडभिलाषो रुचिराहारकालेडक्यवह्तसस्य चाहारस्य काले सम्यग्जरणं, यथाकालं निद्दालाभो वैकारिकाणां च स्वमानासदर्शानं सुखेन च प्रतिबोधनं वातमूत्रपुरीधरेतसां मुक्तिः सर्वाकारैमंनोबुद्धीन्द्रियाणामब्यापत्तिश्नेति (चबि. ८.८३)
स्साक्यकृत्-वि., धातुसाम्यकरम् (अहस, ६-२७) -सार-पु., न., धातोर्बम्, धातुसाराणि सह, अप्वमं च सश्वसारम्, विश्युद्तरो धातुः सारशब्देनोच्यते (चवि. ८. १०२-१०८., सुस. ३५. १६)
-स्थिरत्व-न., रसादिधातूनां स्थैयापादनम् (मुचि. ३३.२७; अहस्तू. १८.६०; असंसू. २७, ६५)
-हन्-पु., खनिज० गन्धकः (ध. ३.9०९) रसादिधातबो नित्यं क्षीयमाणाः सन्तोऽशिताद्विजनितधातुमाहाँयंच स्वास्ट्यं जनयन्ति (चसू. २८.३; असंस्. १.२२)
धातुकि-री., बनस्पति० धातकी (असंसू. १६.३२) धातुकी-ब्री., वनस्पति० धातकी (असंसू. १७.४३) घातू ध्मन्-पु., रसादिधातुगतमौक्ण्यम्, धात्वश्शिः
(असंनि. 4.१९)

धातृ－वि．，घारणकर्ता आत्मा जगतो धारणाद्धाता （चशा．४．८）पश्चमहाभूताssत्मकशरीरादिसं－ योगधारणह्हेतुः क्षेत्रह्：（ ड，गुशा，₹．४） देवता० म्रह्मा，प्रजापतिः（ असंसू，२८．२५）
（धात्री）बी．，－वालसनोपनाथं नियुक्ता खी，उप－ माता（चचि．३०．२२९）स्तन्यदा़्री（चशा．८．५२；－ कासू．१९）बालकपोषयित्री（ड，सुउ．२७．६） कुमारपरिचारिका（मुस्．१६．३）माता，स्तनदायिनी च（अरु．अहड．१．२८－२४）तहुक्षणानि－धात्री यथावर्ण नाम समानवर्णा मध्यमत्रमाणा मध्यम－ वयस्काऽरोगा शीलबस्यचपलाऽलोलुपाऽक्रशा उस्थूला प्रसनक्षीराडलम्बौध्यलग्बोर्घ्वस्तन्यव्यद्ना 5 य्यसनिनी जीवदूसा दोग्री बस्सलाडक्षुमकर्मिणी कुल्तरी इयामा नाम तसकाबनवर्णाभा की च ह़ट्री धात्री बालस्याssरोग्यबलबृद्यये अवति
（ सुशा．१०．२4；असंड．१） यन्त्र० घर्षणी घर्षों वा（र．८．८૪） वनस्पति० आमलकी（चस्．४．१८；सुज． १२．११－१२）（असंसू．१५．४е）इयं वय：－ स्थापनी（चसू，४．१८）अस्याः पुप्पाण्यअनार्थ－ मुपयुज्यन्ते（सुउ．१२．११－१२）
धात्रिका－ब्री．，वनस्पति० भामलकम्（रा．११．३२४） धात्री－ब्बी．，（चसू．．र．१८）
－चिकित्सित－वि．，अध्याय०（का．धात्रीचि．）
－द्वेख－पु．，लक्षण० धान्रीविषयेऽम्रीति：
（कासू，२५．३६）
－पत्र－न．，बनस्पति॰ तालीसपग्रम्（रा．६．८२）
－परीक्षा－बी．，स्तन्यदाइ्याः परीक्षणम्
（चरा．८．५२）द्र०＇धान्री＇
－फल－न．，बनस्पति० आमलकम्（घ，१．२१५）
（सुड．४૪．२6）
－मूल－वि．，धात्री सन्यदात्री मूलं कारणं यस तर्सुखनुःखादि（ का．घार्नीचि．）
－यूष－पु．，कल्प० भुड़ामलकनिर्यूदः，अयं पश्वकर्म－ सूपयुक्तः（ काखिल，४．३७）
धात्रेयी－त्री．，वनस्पति० आमलकम्（रा．११．₹२₹） धात्वग्नि－पु．，धातुगतमौक्णयम्（चचि．१५．३८） धात्वन्तरस्थ－वि．，एकस्मान्दातोरन्यो धातुर्धाखन्तरं तन्र स्थितो लीनो वा（सुड．₹२．६५） घार्नन्तरं नाम कला，तन्र स्थितः（सुड．३२．६५） धात्ववकारा－पु．，धाल्वन्तरम्，स्रोत：सिराधमनीरसाय－ न्यदि（चवि，५．s；असंशा，६，५०）

धाल्याहार－वि．，धातुराहारो यस्य सः（धातुः）
धानक－पु．，मान० मानकः（असंक．८）
（धानका）－बी．，वनस्पति • धान्यकम्（असंचि．११） （ अहसू，9५－१६
धाना－की．，अक्ष्य० भृप्यवाद्विधान्यम्，तद्रुणाः－लेखनी तर्पणी दुर्जरा च（चसू．२७．२६६）विप्रम्भिनी रूक्षा गुरुभ्र（अहस，६．३८；चचि．१२．9०； मुचि．१०．4）
भृष्रवाः लघचः कफमेद़ोविशोपणाः
（सुसू．૪६．४9०）श्वासब्याधिहराः（युड．५१．ই६） भृष्ट धान्यम्（अह्टसू．६．३८）
धानी－बी．，वनस्पति० घान्यकम्（घ．२．द६）
पीलुः（ध．५．，१9）
धानेग्र－न．，बनस्पति० धान्वकम्（रा．६．२．७）
धानेयक－न；वनस्पति० धान्यकम्（ध，२，६२）
धान्य－न．，आहारद्न्य० गूकधान्यं ग्रिम्बीधान्यं शाल्यादििसर्षपान्तम्（सुसू．૪६．૪－५२）तत्र सर्वमपि नवं धान्ग्यमभिष्यन्द्द，संबत्सरोपितं ब्यु विस्तं विद़ाहि गुरु विप्रम्भि हृट्दिद्यूणं च，अनार्तंबं कुछ्कमादिव्याधितवमपक्वमभूमिजमूपरोपलकादिस－ विषभूमिजं नंं च घान्यमगुणवत्，एतद्विपरीवं गुणनत्（सुसू．४६．५००५१；अह्सू．६．२५） तन्र रक्शालिपप्टिकौ यवगोधूमौ च श्रकधान्येतु वरौ तथा मुड़ाढकीमसूराभ्थ शिग्नीधान्येयु प्रवरा： （चस．२७．२१－२૪；सुसू．४६．३३२） वनस्पति० धान्यकम्（चसू．३．द；सुउ．४८．३०． अहस．१४．२५；रा．६．२७）
परिपेक्ध्रम्（अढस，१५．२६；रा．८．904）
（धान्या）－ब्री．，वनस्पति० धान्यकम्（घ．२．६३） －ज－न．，वनस्पति० धान्यकम्（रा．\＆．8．） －तुम्बुर－न．，बनस्पति० हरित० घान्यकम् （चसू，२७．३०ぃ；असंसू．6．१५६）
－तुम्बुर्यूप－पु．，धान्यतुम्बुरकाथः，सर्बंविषापहो－ डयम्（चक．४．१५）
नागरसिद्धतोय－न．，कल्प० धान्यकगुण्ठीम्यां पडकविधिना सिंद्ध लोयम्（चक．）हंदे स्नेह्राजीण जरयति क्षेप्माणं च भिर्नच्ति（चसि．४．૪३）
－बीज－पु．，बनस्पति० धान्यकम्（रा，६．९．）
－माष－पु．，मान० मीदियाषः（चशा．८．१९） तण्डुलद्दयम्（चक．१२．८७－くく）सुयण्माष－ कस्य दाद्रोो भागः（ सुचि，३१．6） बनस्पति॰ माप（ध．६．s९）
-मृद्-बी., धान्यमूलूमृत्तिका (इन्दु.) इयं काण्डचित्रास्यस्पविचे प्रहेपोपयोगिनी ( असंड. ४२)
-गूप्व-पु., धान्वम्रधानो यूपः, अयं प्रबाहिकानाश़नः (चचि, १९,३५)
कुलल्ल्यादिधान्यकृतो यूपः, अयं बारविकारिणां हितः (मुचि. ૪.१४)
अरणण्दितानां धान्यानां सर्बेां समभारिनां मापतिलनिष्पा बसर्षपाहते साधितभ्रिन्रकह़ाडिमाभ्यां संस्हतवश्र धान्ययूपो भरति। मुल्योडयं घान्ययूषः ( काखिल. ૪.૪२-૪३)
-राज-पु., बनस्पति॰ यवः ( रा. १६.१२४)
-वीर-पु., घनस्पति॰ माष: ( रा. १६.१५४)
-श्रेप्ट-न., वनस्पति० मीहिः ( रा. १६.८१)
-स्वेन-पु., उपक्रम० मापाविकोषणाधान्यद्वेदेः, धान्याम्लम्, अयं छिसादि़ु ख्वेदोपयोगी ( मुचि. २.२५) मापादिशिम्मीधान्येन स्वेद़नम् (3.) वमनापिक्यापदि बातगाले स्वेद्नाथेगुपयुज्यते ( युचि. ३४.s) न० ' खेद '
धान्यक-पु., मान० चतस्नोऽण्डिकाः, धान्यमापः ( चक. १२.८३)
न., दूरित० कुस्तुम्बरुधान्यम् (चसू. ३.८) रीतिप्रश्नमनगणोक्तमेक द्यम् (चसू. र.96; असंसू. १५) तृष्गानिग्रद्रणगणोक्तमेक द्धध्यम्, (चस्, ४.१४) कणनदिहिहोर्दूरने उपयुक्तम्, (चसू. ₹.८) आाँँ धान्यकं रोचनं सुगन्ध्ध नातिकटुकं दोषोल्केशाकरें च (चस्, २७.१५३.) धान्यकगुणाः- स्वादु कपायं शीवंत क्तिग्ध मधुरविपाकि चधुष्यं हैंयं वित्रकफमं तृड्दाहकासचर्दिंज्वरहं च (थ. २.६३; असंसू. १६) रोचनं द़ीपनं वातकफझ्भ दौौर्गेन्यनारानम् (चस्. २७.३०७) रु्यमत्वगन्धहरं च च (असंसू. १२) हिं-थनिया, कोध्युगुरि.
म.-धने. कोर्थिवीर.
गु.-धाणा, कोधमीर.
बं.-धने.
ता.-कोतूमलि, उत्तंपरि.
फा.-किश्निज.
( धान्यका )-ब्री., बनस्पति० घान्यकम् (ध. २.६३) धान्याक-न., वनस्पति॰ घान्यकम् (र. ११.१२५.) धान्याश्नक-न., कम्बल्नस्शाsध्युणितममश्रकचूण्ण सालिआ. को. सं. प४

युक्तं दिनमेकं काभिके क्षिप्वाऽपरस्मिन्दिने मर्वेनेन बलादायायति तब् (र. २.१९)
धन्याम्बु-न., काभिकम् (चसू. २५.४२)
कृसुम्बरीफलसिन्ध जलम्, दृं तृष्णासु शास्तम् (चचि. २२.६१)
धान्याम्ल-न., धासुत० काजिकम् (चक, चक, १.१२)
(घ. ६.२४४) शालीजूर्णाद्बकोद्रवादिकृतं मयम् (सुसू. ४५.२१४)
तहृदृतिः - पटिकधान्यस्य प्रस्थं नीग्रस्थबचे
क्षिप्त्वाडsधारभाण्डं संरुण्य भूमिगमें संस्थाप्य
पक्षाश्च समुवुल्य वस्यूतंत् कारयेत्। जातरसं सत् सर्वक्रम्मु योजयेत् ( मुसू, ૪२.११)
बदुणा:- स्पर्शादादनागशनं गण्ट्रषधारणात्कफनिही-
 जरणं भेद्धि हितमास्थापने समुद्धाश्रितजनानां सात्ल्यं च (सुस, ऊ५.२१४-२१६) कृमिनाशनं च ( मुउ. ५४.२द) तीक्ष्णोणं पित्तकृद्धुच्यं बस्तितशूलनुद्रातकरफापहं च (अहुस, ५.५९) तदेवालवणं शीवं मुखकोपदरं च (असंसू. ३१.८-९) धान्याम्बं माषादेवेंदेंदलनां बालफल़क़ीनामनुपानम् (गुसू. ४५.४२७,૪३३) शाकाबराबेपु चाऽनुपानम् ( अबंसू. १०. $\wp ६)$
वातसोफजवणे परिषेकार्थम मिद्यम् ( ुुचि. १.१७) दाहाभिभूते ज्वरे परिषेकोपयोगि (मुज.३९.२८૪) कुक्षिब्रूले परिपेचनोपयोगि (सुड. ४२.१३०) अर्शः: पयुक्तक्षारस्य प्रक्षाल्नोपयोगि ( सुचि, ६.४) विरेचनोपयोगिद्धब्येण्बेकम् ( असंसू, १४.४)
धान्याम्लवीज-न., धान्याम्लतलस्धं दन्यम्
(हे. अहुस. ₹०.३३)
किण्वम् ( असंसू. ३९.१२)
धान्यासव-पु., जानुत० धान्बकृत आासक:, सुरासौवीरादिधान्यासबाः वृ् ( चसू. २५.४९)
धान्योत्तम-पु., 齐षो हीहिः (रा. १६.४८)
धान्व-वि., जाइन्द्येशो्रवं प्राण्यादि (असंचि, ४)
धान्वन-वि., घम्बनस्य संबन्धि फलादि (मुस् . ४६.१७०)
-गूच-पु., जान्ललमांसरसः, अयं पिक्षघ्यूले हित: (सुउ. ४र.906)
धान्बन्तरघृत-न., घृत॰ मह्धातकविल्वपिप्पहीमूलादिसाधिंत घृतम्, प्तन्मेइश्रयभुक्ञणुल्मोदरार्शः: प्लीदृविद्यिधिषिडकानां नारानम् ( मुनि. १२.4; असंचि. १९.)

8२६ [धान्बन्तरसर्पिस्ट] आयुवेंदीय- शब्दकोशः [(धारि)लोहित]

धान्बन्तरसर्विस्-न., घृत० दरामृलह्दरीतकीदेबदा़ार्वां दिसिद्ध घृतम् । पत्तस्लर्वपप्रहुविठिकाकुषविपशो-
 बातरोणितोन्माटाइपपसारहरम् (असंचि. १४) धान्वन्तरीय-वि., धन्बन्तरितन्बाप्यायी, शल्यविद्, धन्बन्तरिणा कृतं तंत्रं धान्बन्त्ररीये, धान्बन्तरीयं तन्ब्रमीते स:धाम्बन्वरीयः (चचि. ५. ४४; असंश्रा, 4.900 )
धान्बीरक-प., रोग० धनुःस्सग्मः ( का, भोजनक.)
धापयन्ती-वि., पाययन्ती (युचि. २.,९२)
धामक-न., खनिज० कान्तलोहम् (रा १३.२८)
धामन-न., सारभागः, उत्कृांशः ( चनि. ६.६)
स्यानम् ( असंसू. २३.૪)
शारीरंरेतेज (अहस्स, ५.७६)
धामार्गव-पु., कपि० बडिशः (चस. १२.७)
पु.नन., वनस्पति० पीतघोपक: (चक. चक.४.रे; सुड. र७.३७) राजकोशातकी (हे.) कोशाफलम् (अछ. अहक. १.₹प) धामार्गानगुणाः - तिक्तं मधुरुप्ण पक्वामाशायशोधनं बृष्यं यमनकृद्वातकफमं गरगुल्मोदरकासझ्न श्लेम्माशायस्थितकणठबम्र््य्थकफफजरोगझं घणरोपणं च (चक, ४.४-4; मुसू, ४३.८; अहक. १.३५; घ. १.१८९)
हिं,-घिया तोरई, नेनुआा.
म.-घोसाके.
गु.-गलका.
बं.-कस्तिघोषा, धुन्दुल.
त. -यानेपीर्क्र्क.
का --सियार.
-कल्प-दु., अप्याय० (चक. ४)
-फल-न., पीतघोषकफलम्, बमनदध्येवेकेकम् (चवि. ८,१३५)
घार-वि., आन्तरिक्षजलेब्ेक्कम, धाराभिः पततीति धारं जलम्, तल्करतौपारहैमेम्य: प्रधानतमं लघु-
 सेब्यं सामुद्ं त्वाभ्धयुजे सेन्यम् ( मुसू. र५.७) द० 'जाल'
(धारा)-ब्री., उपक्रम० सेकः (चचि. १४.२१७) प्रवाइः ( सुशा, ८.१9)
शाब्नधारा, भेद्रनलेख्खनव्यधनविद्रायणच्छेदनोप-योगि-प्रधाना शस्बसंपव्। तन्र श्रख्रारा भेद-

नानां मासूरी, लेख़नानामर्धमायूरी, ब्यधनानां विस्राबणानां च कैशिकी छेद्नानामर्धकैशिकी च ( गुसू. 6.90 )
बनस्पति॰ गुद्नीच (घ, १,१)
धारण-प., स्तम्भः धार्यंते गृदोपरि स्थितपट्रादि अनेन इति धारणः स्तम्भः ( अहस्, ५प२)
घारणी-बी., विद्या॰ नेत्ररोगेऽअनमधः, " नमश्रक्षु:-
परिशोधनराजाय तथागतायाहीते सम्यक्सम्नुद्धाय।
०० चक्षु:्रज़ाचकुर्शुनच
स्वाहा " (असंस्, $\langle, 94-900$ )
न., श्ञानस्य बुँौौ सैथैयेम् (चवि. ८.१८)
इन्द्रियाणां धारणनाक्ति: ( चशा. ३.१०)
वातकर्म०० विधारणम् ( सुसू, १५.४ (9)
बलद़ानम् ( युसू. १४.३)
वेगावरोधः ( आसस, ४., 6 )
अस्थिकर्म०० शरीरस्य स्तम्भवहारणण्
( असंयु. १.२३; अहस, ११.४)
वि., बीजधारणकारकः (संयाइ:) (घचि. ₹०.90u)
धारणात्मक-वि., हदयगृ्रीतबस्त्नामसोचक:
( युरा. ₹.२५)
धारणीया-ब्री., वनस्पति० धरणीकन्दूः (रापरि, ५.४२)
धारा-ख्री., सेकः (चचि. १४.२१७)
-कदम्ब-पु., बनस्पति० कदुम्बभेदः (घ. ५.9०५) द० 'कद्बम'
-गुह-न., यदुपरि जलधाराः सततं पतन्ति तव, अमुगुपूर्णसदनम् (चचि. ३.२₹१; मुउ. ४७.६०) दान्वपरामनार्थमत्र निवासः प्रशातः ( चचि. ४.9०६; चचि. २४.१५९)
-धरात्यय-पु., शारहतुः, धाराधरा मेघाः, तेषामलयोड्तः यसिम् सः ( चसू. ६..४૪)
-फल-पु., बनस्पति० मदनः (रा. ८.२₹०) (-फला)-ब्री., वनस्पति० कोशातकी (रा. 6.२८८) -फलक-पु., वनस्पति० कमीरः ( रापरि. ११. १३)
-संस्थापन-न., शब्यधारास्थिरीकरणम्
(मुय, ८.१३; असंसू. ३૪.३७)
धारिन्-वि., आयु: शरीरं धारयति पूतितां गन्तु न ददावीति (चसू. १.४२) घारीरेन्द्रियसच्चात्मसं-
योगस्पात् शर्शररधारणान्बारि ( चसू, ३०.६)
(धारि)-लोहित-न., जीवरोणितम्, रत्तधानु:
(चवि. ૪.५)
［धारोण्णदुग्य आयुर्वेदीय－शब्वकोशः［धूमकवल ］४२७

धारोष्णदुग्ध－न．，सयोदोहनेन गुहीतमसंक्कृतमुण्ण－ स्पर्ध पयः। इंदे वातपित्तुजरहरम्（चचि．३．२३८） पित्तरकातृतेडनिले प्रास्तम्（चचि．२९，८२） तदुणा：－धारोण्गं गोपयो बल्यं शीवंत हचमूतो－ पमं द़ीपनं व्रिद्दोपमं च। धाराशिशिरं गोपयस्स्या－ ज्यम्（ भा．प्र．）
धार्तराट्ट－पु．，पक्षि० हेंसभेवा，तद्वण्ड क्षीणरेतः कास－ हदनोगक्षतेपु हितें मधुरमविद्वाहि सदो बलकरं च （चस्，२७，८4）
－पद्धी－बी．，बनस्पति० हंसपाद़ी（रा，५．१६८）
धावन－न．，पार्घंतो गमनम्（चक，चइं，₹．४） उफकम० प्रक्षालनमू，धार्रति झुण्यति हृति धावनम् प्रक्षालनम्（ सुचि，२२．३१；असंसू．३८．५३）
（धाबनी）－खी．，बनस्पति० कण्टकारी （चचि．₹．१८७，－२२૪；घ．१．९५） पृश्निपण्णी（ध．१．९०）
घी－ब्री．，प्रज़ाभेदः यश्व बाद्याष्याहिमकानां भाबानां हिताहितपरिच्चेदविभागकारी，（अरुग：） （चक，चरा．१．९८；अहसू．१．२६）
धीतिका－बी．，ड्युक्कोमयादिकृतोडग्न्याश्रय：
（ चसू．१४．६१）
धीमत्－वि．，अनुष्तटुखक्षोझापोहलक्षणनुन्दिक्युक्त：
（ घुस．३४．२०）
घीर－पु．，बनस्पति० ऋपभः（ध．१．१२५）
（धीरा）－ब्बी．，वनस्पति० शिंशाषा（रा．ऽ．9९く）
काकोली（रा ₹．१६६）
तेजोवर्ता（रा．₹．३८४）
धुकधुकास्बन－पु．，लक्षण० कर्णागतो धुक्युकेति श्राद्दः （असंशा．१०．е）
घुक्षण－वि．，अभिद्दीपनम，घुक्ष सन्द्दीपनहेशेनजीबनेपु इति भौवादिको धातुः，पुष्क्यते सन्द्धीप्यतेडनेनेति चुक्षणम् अझ्भिसन्द्वीपनम्（ की．६．१२）
धुन्वत्－वि．，विक्षिपत्＇धुज् कम्पने＇इति स्वाद़ौ （ ड．ुुछ．६१．१३）
धुरन्धरी－ब्री．，वनस्पति० धवः（धपरि，५．४）
धुस्तूर－पु．，चनस्पति० धत्तूरः（र．२०．९०）
धूप－पु．，उएकम० धूपनम्（चनि．१．३६）
अगुर्वादिध्रूपः（अहस．₹．१५）ध्पानुधूप्रकिध्यूप－ श्रेति कर्मेदावात् त्रिखिधो धूपः। स च जाइमस्था－ बराभ्रयव्वाट् द्वियोनिः। तद्रव्याणि－बचाकुछक्षैम－ कहिद्युप्तसिद्धार्थकसर्पश्वन्द्वेवनिमाल्यमक्षतार्दीनि

च। रक्षोमचतुरक्रिकनन्दकधी धूपद्याइक्रमाहेश्वरा－
दयो यहुविधा धूपाः（ का．धूपकल्प）
－यन्त्र－न．，यन्र० ययोंक्त लहहं पांन्र विधाय वर्कण्ठाधो दूव बुले दे देरो जलाधारं लघुपान्रं निधाय वसिन् लोहृहालकार्सिर्यद् निधाय तन्न स्वर्पपत्राणि स्खापयेत्। तेशामधोभागे घूमदुप्यं निक्षिपेक्। यत्रपात्रमपरेण न्युन्जपात्रेणाडइच्छादयेत्। मृदा सन्विलेपं कुख्वा यन्त्यस्याध्धो वहिं कुर्यांत् । उकविधानेन स्वर्वपन्राणि छणगानि भघन्ति （र．९．६९－৬२२）
－चृक्ष－पु．，नियास० श्रीवेशकः（ ध．₹．१३३ ）
धूपन－न．，लक्षण० धूमायनम् धृपितवन् त्रास：， धूममिवोदूमनम्（चसू．१५．५८．१८，४； अद्स्त，३०．रく ）
उपक्रम० धूपनदव्यैध्रूमदानम्，उरापसमारोन्माद－
द्वरश्रणाद्विष्वयं विर्धीयते（चचि．१०．५१； मुड．द२．१६）
तदव्याणि－नकुलोलक्कमार्जारगृध्रकीटाहिकाकादीनां पुरीबतुण्डक्षाद़ीनि（चनि，9०．५9）सुगन्धि－ द्व्याणि च（चचि．३．१५६）तृकेकापीत－ सर्पवजीर्णगुछार्दीनि च（असंड，४३）वद्वुणा ：－ कहिनानां घणानां शैथिल्यकरं रिधिल्यनां च कठिनत्वापादकं र्कात्राबगन्धकृमिहरं कैषिथिल्य－ मार्दिवहरं च（चचि．२५．१००－9०8．）
धूपनाइन－न．，ध्रूपद्यम्यम्，श्रीचेशकसर्जरससरलदेवदढ़ार－
स्वक्सारादीनि धूपद्दब्याणि（मुचि，१．८००८१）
धूपागर－न．，घनस्पति० अगरमेदेः，दाह्दागर
（रा．१२．૪३ ）स०＇भरा＇
धूपान－पु．，निर्योस० श्रीेेएकः（ रा．१२．१९३ ）
 ध्पार्ह－न．，बनस्पति० अगहरेदः，कालेयकम्
（रा．१२．४०）द०＇अगदू＇
धूपिताम्बर－वि．，थुप्रिैवैवेंब्रैयुक्तः（अहसू．₹．४५）
धुण्य－पु．，भैपज्य० नखम्（रा．१२．१०८）
धूम－す．，गृहभूमः（र．२．१६५）
भेषजयुकंक धूग्रस्वरूपं दव्यम्（ चसू．५．२६）
ग्रहोपक्रम० अनर्ष्षशल्यकोलकचर्मंरोमाणि हिब्न
बस्तमून्रादी़िने तद्धब्याणि। एतघूपनादलक－
दूदोपश्म：（ मुज，६००२१）
－कबल－पु．，धूमभागः（चस्，५．४०）

## प२८ [ धूमगन्धिक] आयुर्वेदीय-शाव्दक्कोशः [ धूमपूर्ण ]

-गन्धिक-वि., लक्षण० उद्रारस्य ध्मस्येब गच्धः यस्य यस्मिन्त्शा तव् (सुड. 80.964 )
-ज-न., लवणभेद्दः वल्रकक्षारः (रा. ६.५५)
-दर्शिन्-पु., नेत्ररोग० पैत्तिकोडयम्, तहक्षणम्-शोकउनरायासशिरोभितापै न्ररस्य हटिरम्याहता सती सधूमकान्भात्रान्पइयति। साध्योडयम् (मुड. ५.३८; सुษ, १.३२)
-धूम्र-वि., धूमवेशितमित्र धूमेन धूम्रम् मलिनमिति याबत् ( मुड. ७.२२-२३)
नस्यकवलग्रहचिकिस्सित-न.,भः्याय० (सुचि. $\mathrm{\gamma} \circ \mathrm{q}$ )
नेत्र-न., धूमपानोपयुक्ता नलिका (चसू. ५.२४) द०' 'थूम्रपान'
-नेत्रक-न., धूमनेत्रम् ( अहस्. २१,८)
-प-वि., धूमपान कुर्वाण:
(चसू. ५. २५; अहसू, २१.२२)
-पान-न., उपक्रम० धूम्रस्वरुपस्य भेषजयुकस्त द्य्यस्य जनूर्वर्कफवावोत्यविकाराणाम亏न्मने जातानामुरछेदाय च मुखेन घाणेन का सेवनम्। स सेवनीयो धूमः कर्मभेद्दात्पश्घविधः । प्रायोगिकस्नैहिकवैंरचननिककासबनामनीयास्या: पश्व (चसृ. ५.२५; मुचि. ४०.२) दोषभद्वात् त्रिविधः सिग्धो मध्यस्तीक्ष्णश्वेति स्रिग्धस्य चृंहुणो मृदुश्रेति पर्यायौ ( सुचि. ४०.૪) मध्यस्य शमनग्रायोगिको पर्यायौ (मुचि. ४०.૪; असंस्, ३०.૪) तीक्ष्णस्य शोधनत्वेरेचनिकौ पर्यायौ (मुचि. ४०.र) बाते त्रिभध:वातकफे मध्यः, कफे तीक्ष्णाश्न (अटस , २१.२) धूमगनम्नव्याणि — दरेणुकाम्रियकुषृथ्रीकाकेकारनखादीनि प्रायोगिकधूमद्यब्याणि। वसाघृतमध्चिच्धिट्रीवर्वर्षभकाद़ीजि मधुरद्वग्याणि सेन्दिकधूमहव्याणि। श्बेताज्योतिव्मतीदरिताल्मनःझिलाअगरुपत्राद्यश्न गन्धा चरेेचनिकधूमद्धख्याणि (चसू. ५.२०-२६) हरिद्धापन्रैरण्ठमूलाद़ाति च (चचि. १6.66-6०; असंसू. १४.6) भार्गीवचाहिद्रुवेणुस्तगादीनि कासदध्मदृव्याणि (सुड, ५२.२१) धूमपानकाल:- घायोंगिको दुन्तप्रक्षालननस्यस्नानभोजनशसक्मर्मान्तेपूपयुक्तः। स्नैहिको मूत्रोचारक्षवधुइसितरुषितमैधुनान्तेपूपयुक्त:। बैरेचनिक: स्नानच्छर्द्नद्विवास्वम्नन्तयूपयुक्तः । ( सुचि. ४०.१₹) कासमो ग्रासान्तरे पूपयुकः सुचि, ४०.१८) ग्रायोगिकस्य नाम मध्यस्याइएँ।

कालाः (चसू. ५.३₹) मृदोरेकादुसा तीक्ष्णस्य च पब्बकालाः ( असंसू. ३०.८)
धूमयन्त्रम् — तच्चेत्र वस्तिनेन्रद्वव्यभवमग्रमूल्योगोंपुच्छाकारं कनिष्टिकहुुाप्टाग्रपरिणाहं राजमाषधूमर्वर्तिप्मवेशचिछ्छिमृतु त्रिकेशां ह्ठक्षणं निथिलशलाकागभै रमनादिपु फमादातुराह्रुछमानेन चत्वारिंशद्धार्त्रिशचचत्विंशन्यक्रुलं कुयांत् कासले बमने च द्शान्युलं द्रणधूपनाथथsप्राद्गुलं कुर्याव। (असंसू. ३०..)
धूमपानविधि:- आर्मवान् नरः सुखोपविएः सुमना ऋज्वधोदट्टिरतन्दितः सनेहाक्तदी पायां धूमद्वव्यनिर्मितां वर्ति नेन्रस्रोतसि प्रणिधाय धूमं पिचेत्। उरःकण्डदिरोगेकु मुखेनैन्न पिवेत्। शिरःकर्णाडस्थिनासास्थेपु रोगेपु नासातः पिवेत्। विरोपतः प्रायोगिकं घाणेन स्नैहिक मुखनासाक्यां बैंरेचनिकं नासिकया कासमवामनीयंध च सुखेनैव पियेच। तदुद्दमनं तु मुखेनैै। नासाकृतमुद्दमनं तु दरिवघातक्रूनति (ड. सुचि, ४०.\&-६)
धूमोपद्शाः अकालपीतो धूमो अममूचर्हाशिरोरूो घाणश्रोत्राक्षिजिह्बानां द्रारणमुपघातं च करोति (मुचि, ४०,१२) तत्सम्यक्योगातियोगा-योगा:- सम्यग्योगे हुरकण्टेन्द्रियसंडुद्वि: शिरसो लाघवं रोगोपशमश्य, अयोगे अविशुरुद्य स्वरत्वं सकफकण्यत्वं मस्तकस्तैमिल्यं रोगापरामश्रा, अतियोगे तालुगलशोषपरिदाहपिपासामू₹छँअ्रमसद्करण्ण्ष्वेडहृ्विनासारोगद्रौर्बल्यानि रिरोम्भमणमतिरक्तस्नावश्व भवति (सुचि. Үo.915; असंसू. ३०.96; चसू. ५. प२.4५)
धूमायोग्याः - अपूर्णाष्टाद़शवर्षस्य धूमपानं वर्ज्यम् (असंसू, २९,२२) रकपित्ता विंविरिक्तोद्रमेहिनस्तिमिरोर्घांडsनिलाध्मानार्थाः, क्षीरक्षौद्रेत्रेहम स्स्यमद्यद्धिविपाशिनो धूमाsयोग्याः तथा शिरस्यभिहते पाण्डुरोगे निळ्रि जागरिते च धूमो वर्ज्य: (चसु. ५.२७-३२; अहसू, २१.२-३) धूमम्रश्तिस्ति:धूमपानेन नरः प्रसलेन्क्ट्रियनाइना दढकेशाद्विजइमक्रुः सुगन्धिविशादाननो भवति । तथा भ्वासकासपीनसबिस्तरस्वानि कर्णास्याsक्षिस्ताबकण्ड्रार्तिजाउ्यानि पाण्डुताहिध्मातन्द्राद़यज्凶ैनं न स्टृरन्ति (सुचि. ४०.१४; अहसू. २१.२२) -पूर्ण-वि., धूमेन मृतम्, अस्य मांसमभक्ष्यम् ( असंस्, 6.904 )
－चकत्रकपान－वि．，मुखेन धूमं पिबन् पुरूप： （चसू．५．३२－३३）
चर्ति－ख्री，，धूमपानार्थ कृता वर्ति：（चचि．३．२५५）
－विभ्रम－पु．，धूमपानजन्यः संक्षोभः（चसू．५．૪६）
－वेध－पु．，संख्कार० धूमायमाने चन्दौ अन्तर्मूपा－ न्तस्थः तदुन्हिमधये प्रक्षिप्तोऽयः पारदस्तत्सम्बन्धि धूमस्योर्घस्थापितताग्रादिपन्ने सम्पर्काट यत् ₹वर्णरजतापाददनं，स धूमवेघः（र．८．९३）
－सार－पु．，गुधूमः（र．२१．१७२）
धूमक－पु．，चत्वार्रेशत्वित्तविकारेव्वेकः，धूमोदूमनमिव （चसू．२०．१४；असंसू．२०．१४）
रिरोग्रीवाकण्णतालुपु धुमाडयनम्（असंसू．२०．१६） （धूमिका）－त्री．，पक्षि० पतुदजातीयः，धूम्याटः （चसू．२५．३५；अहसू，६．५०）
धूमपिका－ब्री．，पक्षि० प्रसहवर्गीयः（सुसू．४६．6૪） धूमर－पु．，नेन्ररोग० धूमदर्शां（असंड．१५）
धूमागद्－पु．，योग० तगरकुप्टकिरीषयुष्पसपर्विरांसि घृतेन प्रज्वाल्य कृतो धूमः। विषमोडयम्। （चचि．२३．९s）
धूमागम－पु．，लक्षण० मुखे धूमोपस्थितिबद् वेदना－ विशेषः（च．नि२．६）
धुमायन－न．，लक्षण० अद्धानां धूमोह，मनमिव
（ ुुस्．२२．११；सुड，२९．१४）कण्ठे धूमवत् करणम्（ असंनि． $40.9 ६$ ）
ध्रमोतथ－न．，लबणभेद्ः बझ्रकक्षारः（रा．६．५प）
गृहधूमः，धूमादुर्थानमुत्वत्तिर्यस्य（र．२२．४૪－४९）
घूमोदम－पु．，गृदधूमः（र．२०．७५）
धूमोपघात－पु．，धूमपानव्यापत्（असंसू．₹०．२） धूमोपघातग्रतीकार－पु．，धूमध्यापच्चिकित्सितम् （असंसू．₹०．६）
धूमोपहत－वि．，धूमेन प्रपीडितः（ युसू．१२．२९） धूम्र－वि．，धूम्रदर्णः（चचि．१（ r$). ૪ ६$ ）

पु．，भैषज्य० तुर्क्कः（ध．३．२२）
－पत्रा－खी．，वनस्पति० तदुणा：－तिक्कोष्णा रुच्या द्वपपनी शोफकृमिकासह्रा च（रापरि．५．८ ）
－पवन－वि．，धूम्रवर्णः पवनो यस्मिन्，एताद्धो देझोऽहितः（चवि．३．७く३）
－मूल्रीका－बी．，वनस्पति॰ रूली़ी（रापरि．८．६८）
－वर्ण－पु．，भैषज्य० तुर्क्कः（ध．३．२२）
－चृत्तफला－ब्री．，बनस्पति० शाराण्डुली
（रापरि．७．१०३）
धूम्राह्वा－्बी．，बनस्पति० धूम्रपत्रा（ रापरि．५．८） द०＇धूम्रपत्रा＇

धूप्रिका－त्री．，वनस्पति० रिंशापा（रा．२．१९८）
धूर्त－पु．，वनस्पति० धत्तूरः（ध．૪．७；र．१२．११२）
चोरकः（रा．१२．१२७）
न．，लवणभेद्；बिडमू（घ．२．२८）
धूर्तर－पु．，खनिज० पारदः（रा．१३．४१）
धूर्धर－पु．，वनस्पति० ॠषभः（र।，५．१५6）
धूर्य－पु．，वनस्पति० अधभः（रा．५．१५७）
धूलिकद्वम्ब－पु．，वनस्पति० कद्ब्बभेदः（ध． 4.904 ）
－द。＇कद्वंब＇
ध्रूलिपुष्पिका－ब्बी．，वनस्पति० केतकी（रा．१०．9）
धूसर－पु．，बनस्पति० मुद्नभेद्ध धूसरमुदू：
-दू० 'मुद्र'
（घूसरा－）बी．，वनस्पति॰ पाटल्री（रापरि．५．४૪）
－पत्रिका－ब्री．，वनस्पति० हस्तिद्युण्डी（रापरि．५．२०）
धृति－बी．，प्रश्ञाभेदः धैर्यम्（ चशा १．ऽ८） संयमः（चवि．४．८）सात्विकगुण० मनसो निय－ मात्मिका नुद्धि：（सुशा १．१८）मनःसंतुष्टि：
（उ．सुसू．२．₹）
－अंश्रा－पु．，लक्षण० मनोनियमनकर्न्नी बुद्वि：शक्तिर्वा， तस्या अ्रघ्वृ्वम् । चशा． 9.900 ）
धेनुका－खी．，सिराब्यधव्यापत्० सिरा ब्यधनप्रदेश़स्स रात्रपदैबैहुवारताडनान्मुहुर्मुहुः रक्त स्नवन्ति। धेनुस्तनैरिब स्रवणात् सा धेनुकेस्युच्यते। （弓，सुरा．८．१९）
घेनुजिद्धा－त्री．，वनस्पति० गवेधुका（रा．४．१८०）
धेनुडुग्घ－न．，वनस्पति० चिर्भटट्（घ．१．१८०）
धौर्य－न．，धीरता，मनसो विपद्यप्यदैन्यम्，धैर्यमविषादेन परीक्षेत（चवि．४．く）
घौत－वि．，संस्कारवशाभिर्मिलम्（अहसु．५．૪७）
न．，खनिज० रौप्यम्（ रा．१३．८ ）रुपे．
भूनागमृत्तिकां क्षाइयित्वा गृहीतं कृष्णवर्ण रज एवं धौतम्（र ८．४6）
－माश्कीक－न．，खनिज० स्वर्णमाक्षीकम्，रौप्यमाक्षीकंक वा（र．१५．५३－५४）
－चसस्－न．，निर्मलं वस्र्रम्（असंसू．३．७३）
धौक्य－पु．，ऋषि०रोगापछरणचिन्तनार्थ हिमवतः पारेष समेतेपु महर्षिव्वेकः（चसू．१．१२）
ध्मान－उपक्रम०－न．，नस्यपन्चकम्，प्रधमनाख्यं नस्यम्（अहसू，२०．८）
अछारप्रज्वालनाіथ भख्रिकादिना प्रध्मानम् （र．२．२९）

8३० [ध्मापन] अयुँैंदीय-शाव्दोशःः [ध्वान्ब्रमाची]

धमापन-न., चूर्णांद़ीनां नासादियु प्रक्षेपणम् (चसि.s.s9)
ध्यान-न., रक्षण॰ चिन्तनम् (चनि. $७, ६$ )
चिन्ता ( हे अह्हस. ११.३९)
अनबरतकार्याकार्यंच्निन्तम् ( ुुसू.१९.२०)
-चक्षुस्न.न, ध्यानं समाधिविशोषः समानाकारश्रत्ययसंतर्तर्ण्योनमिति योगग्रन्थेम्य उन्नेयम्। तदुपलहिधाधनं चक्षुर्ण्यानचक्षुः । ज्यानं चध्रुरिब ध्यानचभ्षुः (चक. चसू.१.१५)
ध्याम-वि., ईंपस्हष्गम् ( मुसू.२८.१३) दंघेएकादिवर्णम् ( सुक,८.१२२)
न., रोहिथत्तुणम्, कतृणम् (चचि.२८.१५४) गन्धतृणम्, भूतृणम् ( घुचि.२२.६९)
-〒वाथ-वि., ध्यामो मलिनः काथः काष्यद्वव्यं यसिंस्लद् ब्यंजनादि ( अह.अहसू.७.५)
-मण्डलता-स्री., मलिनं बर्तुलं यत्र तद्वस्रादि, बद्दाबो मलिनमण्डलता। विषस्टृषं बस्रमीट्वर्वण नाम कुण्णमलिनबर्तुलोपेतें भवति (अहुसू. ५.१9) ध्यामक-न., बनस्पति॰ रोहिषतृणम् कतृणम्, (चचि.१२.६९) (मुक. २.५१; ध. १.८०; र.२२.१६७) प्रायोगिकषूमार्थमुपयुज्यते (अहुस्. २१.१४; ) गरादिसर्बविकेप्यूपयुज्यते ( असंउ.४०) गान्धतुणम् ( घस्. ५.२१) क्षैमकम्, ( जब्जट ) (चचि, ३.२६७; अहचि, १.११८)
ध्येय-न्, मनोविपयाणामेकम्, भाबनाविषं ज्ञानम् ( चशा. १.२०)
धुव-पु., बनस्पति॰ बटः (थ. ५.७६; सुसू. ५.२९) ( घुरा )-बी., वनस्पति० शालिपर्णी (घ.१.८७)

वि., निझ्यितम् ( गुचि. ५.२९) निधित.
फ्रुवम्-अब्य., निल्वितम्, शाष्वतम् ( युशा. २.₹३)
घवंशी-त्री., मान० ग्रसरेणुः, धूलिः (चक.)
( चक. १२.८6)
घंसक-पु., रोग० मबजोडयम् । त्यक्षमयस्स पुनः सहसाडनुच्चितमथसेवनेन वातात् कहतमोऽसी ध्याधिर्मवति । वह्धक्षणम्-अस्मिन् ह्रेम्मग्रसेक: कण्ठस्यशोषः शाब्दाउसहिण्युता तन्द्धानिद्रातियोगश्व भवति (चचि. २४.२०१; असंनि, ६.२२.२०) ध्नज-पु., पताकाया द्ण्डः (चइ, १२.२८-३०) ( सुल. २८.9今)
लिन्निम्, पुरेवेन्द्रियम् (चनि. ₹०.१५४-१५५) ( असंश्रा. २.૪३)
-क्षय-पु., रोग० मेब्नंनाशः ( मुचि, १९,३०)
-द्नुम- पु., बनस्पति० तालः (ध. ५.६८)
-भङ-पु., गुघूरोग०० हैद्यैग्यकारणेव्वेकम्
(चस्. १९.४ (५)
 भवति। स घातपित्ककफरक्कसन्विपातभेदा़्त् पप्वविधः तत्र बातजे घ्यजभके में़े ह्र्यथुर्वेंदना रागश्रोपलझ्स्यते। पित्तजेनतीयाः स्फोटा जायन्ते लिख्याकश्र भवति। कफजे मेढे मांसबृद्धिर्भर्यति घणाध्य भरन्ति। पुलाकोट्कस क्राराः इ्यावार्गयप्रभः स्राबः बल्यीभबनं, परिग्रहश्य करिनो भवति। रकजे-उरस्तृण्णा भ्रमो मूर्छा छर्द़र्द्य भरति। नीलमाविएलोहितं कृषां रकं च स्रवति । संब्रिपातजे-बस्तौ वृपणयोः सीबन्पां वढ्नुणेण्वविद्वर्धबत् तीशो दाहः, विच्छिलः पाण्डुश्र स्राबो मन्दृध्रयधु: भ्यथौ च कृम्युद्नवः कछेद्र: पूतिगन्धिलं मंणिमेड्युक्काणां विशीर्णल्बंच भरति (चचि. ₹०.१६३-१ษ५) र. २७.૪६; सुचि. २६.१२) -चृक्ष-पु., वनस्पति० माढ: (घ. ५.७०)
-धजोचन्र्राय-प. खिश्षोत्यानम् ( युशा. २.४५) अनंशा. २.)
ध्वनिमूल-न., वनस्पति० आकाशावही, खगली
(र. १०.२२)
ध्वान्क-पु., पक्षि० काक:, जांक्षति कांक्षति आमिपादिक मृतपरोरपि इति ध्वांक्षः ( सुसू. ६.२२)
(-ध्वाङ्दी )-ब्री., पारददोप० सतकम्नुकेकेवेकः, कालिमा, काकपक्षवत्रनैग्यक्यारिणी (र. ११.२२)
-जढ्वा-बी., वनस्पति० काकजढ्धा (घ. ४.२३)
-जम्बू-्व्री., बनस्पविठ जम्बूनेद्ः काकजम्बू:
(रा. ११.१३२) न० 'जन्बू'.
-तुप्डफला-ब्री., बनस्पति॰ काकनासा
(घ. ४.२४)
-तुण्डा-ब्बी., बनस्पति॰ काक्कनासा (रा. ३.४०)
-द्दन्ती-ब्री., बनस्पति० काकादर्न ( रा. ३.૪૪ )
-नखी-ब्री., बनस्पति० काकादृन्त्र (घ. ४.२७)
-नाम्नी-बी., बनस्पति० काकोटुग्य्वरिका
( रा. ११.१४३)
-नाशिनी-ब्री., वनस्पति॰ हुपाप ( ध. २.३ )
नासा-स्री., वनस्पति० काकनासा, ( घ. ४.२५)
-नासिका-बीी., वनस्पति॰ काक्कनासा (रा. ३.४१)
-माची-क्री. वनस्पति० काकमाची, (घ. ४.२१ )

धाब्क्षाद्नी－छी．，वनस्पति० काकाद़नी（रा．३．૪३） धाद्क्रिका－ब्री．，वनस्पति० काकोली，（रा．₹ १६६） घनाँ्क्षोलिका－ब्री．，वनस्पाति० काकोली（घ．१．१३२） धाछ्फोली－स्र्रा．बनस्पति० काकोली（रा．२१६७）

## न

नकुल－पु．，आणि० भूमिशयोऽसौ（चसू，२७，२く） विलेराय：（ गुस्स．४६．७८；रा．१७．१）असौ स्बूटपुच्छो रक्तनेत्रो बभुदेदो भुजद्रात्रुश्र भर्वात （ सुरा．४．69）अस्य मांसं शोषे छसना केलापि ध्याजेन वा टेयम्（ सुु．४१．३६）अस्य बामगमनं म्रशास्तम्（सुसू．२२．३३）निरम्मि－ स्वेदार्श्रमस्य चर्मगोण्युपयुज्यते（ सुचि．૪．१०） （ नकुला ）－ब्री．，ग्रहमाता०（ असंड．४．）
（ नकुली ）－स्री．，बनस्पति० जटामांसी（र३०．४८） －पित्त－न．，भैषज्य० नक्छुलस्य पित्तम्，अपस्मारे नकुलपित्तसिद्दैतैलं पानाभ्यझेपु प्रशास्तम् （ मुड．₹१．२४）इदं हृरितालविचे नस्याक्जनार्थ－ मुपयुज्यते（असंड，४०）ग्रहचिकिस्सायां चोपयुज्यते（सुड．$६ ०, ४ ०$ ）
नकुलाज्या－ब्री．，वनस्पति० गन्धनाकुली（रा．6．94३） नकुलान्ध－वि．，नकुलान्ध्यनान（अह्ड．१२．२३－२४） नकुल्गन्य－न．，नेत्ररोग० सर्वंजोऽयम्，तद्धक्षणम्－ अस्मिन् नकुल्टपिविंद्योतते। दिवा चित्राणि रूपाणि पइयति राौौं च न किश्विद्युि पइयति। असाफ्योडयम्（ सुड． $6 . ४ \circ$ ；असंड．१५）
नक्षुलेप्रा－ली．，बनस्पति० गन्ध्रनकुली（ब，४．904） नक्तक－पु．，कर्पेटावयवः जींण्ण बस्तम्（चसू．१४．99） नक्तम्－अद्य० निशि（अहसू．२．४6）
－चर－पु．，नियास० गुग्गुल्ड़ः（भ．३．२२७）
चारिणी－वि．，या रात्रौ चरति सा गर्भिणी （चशा．८．२१）
नक्तमाल－पु．，वनस्पति० करङः（चसू，४．99；सुचि． १६．१६；अहसू．२०．8；थ．५．906）अस्य क्राथः स्नानव्याजेन श्वम्रथावुपयुज्यते（ असंचि．१९） अस्य फलं नग्यनाअनेन ग्रहबाधायामुपयुज्यते （सुड．€ $0 . \gamma ૪$ ）
नक्ता－स्री．，वनस्पति० कलिकारी（ध．४．९．）
नक्तान्ध－वि．，नक्तान्ध्ययुक्कः（सुस्．४६，२८२）
नक्तान्ध्य－न．，नेग्ररोग० तहक्षणम्－अस्मिन，सूयेंडसांते स्तम्भमागताब्रिपु पटलेपु स्थिता दोषा द्रां स्थगयन्ति，तेन ईहग्दोषदूषितनयनो रात्रौ न

पइयति । अह्नि दट्टिपथाद्यु्रश्रा मला ब्यक्तद्राने सादायकमाचरन्ति（सुड．6．३८；असंड．१५．）
नक्ताद्ध－पु．，वनस्पति० करझः बीजान्यस्य प्रलेपधूपाङ－ ननस्यैर्बिसूचिकानाशनानि（असंसू．११，०२）
नक्र－पु．，मत्स्यभद्य：（ सुचि．२६．२६；अद्यस，६．५३）
－रेतस्－न．，नकस्य शुक्रम् इंदं वृष्याणामःयम्
（ चसू，२५．४०；असंसू．१३，३）
नकाण्ड－पु．न．，नकस्याण्डम्，वृप्यमिद्यम्
（ चचि．२（₹）२८）
नक्षत्र－न．，तारका इंयं ज्योतिःशार्खीया संज्ञा （चसू．१४．३）क्तिन्तित्तस्थसपर्विंशतिनक्षत्राणि
अभिन्यादिरेकत्यन्तनि प्रसिद्धानि（ सुस्．२．४） नक्षन्रविशोषे ज्वरादिविझोषरोगाः संभवन्ति （असंनि．१）
रत्न० मौक्तिकम्（रा．१३．६६）
－चरित－न．，उल्कापातादिभिर्जन्मनक्षत्रा 5 भिहननम्
（सुसू．६．9จ）
－नामन－्न．，नक्षत्रदेवतानुकारि नाम
（ सुशा．90．२४）
－पीडन－न．，फ्रग्रहाणां बाधनम्（ड．सुड．₹९．८१）
－पीडा－ख्री．，नक्षत्राणां पीडा（सुसू，२८．६）
－इीतल－वि．，नक्षन्रसम्बन्धाव्रीतम्（अह्रस，₹．२३） नक्षत्राकृतिविस्तार－पु．，वनस्पति० जूर्णाभेद्：

धवलयाबनाओ：（१६，१६८）
नख－पु．न．प्रत्यझ० करजः नखरः
तत्सگ्वया－विशतिर्निखा：，（चशा．७．६）अस्शो मल：，（सुस．४६．प२ऽ）अनुयन्ग्रेव्वेकम्
（असंसू．३．．३०；अह्टस．२प．४०）अनुझस्त्रेपे－
कम्，（ सुस्，८．94）
न．，सुगन्धि० धूमपानार्थमुपयुग्यते
（चस्，५．२०）तद्वुणाः－कटूबग्गे करविषकुष्ट－ कण्डूमणभूतपीडाहरं च（ध．३．५く；

र．१७．99०－१9६）
倉，－नख．
म．－नखला．
गु．नसला．
बं．－नखी．
का．－ताखुनपर्या．
－च्छेद्न－न．，नखकतैनम्，（सुशा．२．२५）
－छछछेद्या－त्री．，वनस्पति० मेदा़，（रा．५．१६०）
－द्त्तक्षत－न．，नखद्नानां वणः，
（चचि．२३．२१९）
－द्रोष－पु．，नसेपु जायमानो विकारः
（चसू．२८．१६）
－द्वय－न．，हस्तिनखं क्याघ्रनखं च（असंड，१०）
－पर्णी－ल्री．，वनस्पति० वृश्यिका（रापरि．५．४०）
－पुप्प－न．，नसे शेतचित्लम् मरणसूचकारिप्रानामेक－ तममिदम्（चइ．१२．५५）
－（पुप्पी ）－बी．，वनस्पति० स्टका（रा．१२．१9४）
－पूर्विका－खी．，वनस्पति० निप्पारी（रापरे．५．८४）
－प्रिय－पु．，चनस्पति० नीलः（रापरि．ऽ． 99 ）
－मेद्－पु．，अशीतिबातबिकारेप्वेकः नखानां भेदु； （चस्．२०．११；असंस्，२०．）
－विष－वि．，नखे विषं यस्य，ताहशाश्य मार्जारश्यवानर－ मकरमण्डृकपाकमस्स्यगोधाशस्तृकप्रचलाकगृहगो－ धिकाचतुप्पादकीटा नखविषास्तथा दंश्राविपाः
（ सुक．₹．५）
－चृ्ष－पु．，वनस्पति० नील：（रापरि，叉．99） दु＇नखत्रिय＂．

रास्न－न．，रात्र० पुत् एकतो वत्रधारमुसमन्य－ तथ्थ ऋजुबारमुसमें द्विमुखमिद्रम् । प्रमाणमस्य नवाहुलम्। इंदं सूक्ष्मशल्योद्यूतौ छेदभेद्रम्रच्छान－ लेखनेपूपयुक्तम（अहस．२६．१८）तस्य फ．लं द्वानुल्रुलायाममेकाड्रुलविस्तुतम्（इसुस．८．४） एकतोडश्वकर्णमुसमन्यदो वस्सदून्तमुखं प्रमाणतोड－ श्दानुलं सूक्ष्मशाल्योद्वतायुपयुज्यते （असंसू．३と．३१）
－शात－पु．，लक्षण० नखपातनम्（ ड．सुक．१．३७； असंसू，4．२4）
－रूल－पु．，लक्षण० नखस्य शूल्यद्वेदना（चति．२．१६）
रोष－पु．，लक्षण० नखानां शुय्कत्वम्（चसि．२．१६）
－सन्धि－पु．शारीर० नखानां संघिस्थानम् （ मुचि ₹．२३）
－स्तम्भ－पु．，उक्षण० नखस्य स्तम्भः（चसि २．१६） नखर－पु．，प्रत्यक्न० नखम्（चचि．१०，३८）
नखराश्व－पु．，चनस्पति० करवीरः（रा．१०．२）
नखाद्－पु．，कृमि० इोणितजोडग्रम् । नखानत्तीति नखादः। अढ़इयोऽयम्（ मुड，५४．१५）
नखान्तर－न．，नखानां मध्यः（ असंस्．₹९．५）
नखाल－पु．，बनस्पति० नीलः（रापरि．३．११）
नग－पु．，वृक्षः न गच्छति अवशीर्यंते हढमूलख्वाद्विति नगः，（ $5 . ~ स ु ड . ~ ६ ० .9 ६) ~$

पर्वंतः（सुक．५．७६）
－जा－बी．，बनस्पति० घुद्याषाणभेद्：（ रा．५．२१६ ）
－जित्－पु．，बनस्पति० पाषाणभेद्कः（रा．6．2०3）
－मिद्－पु．，वनस्पति॰ पापाणभेदकः（घ．9．9．．6）
－मुत्तिका－ब्री．，पर्वतस्य शोभनगन्धा सुत्तिका， विषहंरंयम्（ड．युक．५．८ ૬－७く）
－वृत्तिक．पु．，वनस्पति० जिहिनी，（亏．）गुडमन्ञनिका वृश्रिकाली（मुनि．२०．१२）
－वुत्तिका－स्री．，वनस्पति० शद्धकी，（सुचि．१५．९； सुक．५．७६）
नगरोत्था－ब्रा．，मुस्ताभेदः，नागरमुस्ता，
（रा ६．६१）
नगाश्रय－पु．बनस्पति० हस्तिकन्द्ध，
（रापरि，७，३६）
नग्रजीव－पु．，न्रनस्पति॰ पुंसवनविधायुपयुक्तः
（अंखंबा．$१ . ६, 9$ ）
नट－पु．बनस्पति० अरोकः（रा १०．२७२）
नल：，（ฯ．૪．१४१）
（नटी）－बरी．，वनस्पति० नलिका，（घ．३，४३）
－मण्डक－न．，सनिज्ज० हरितलम्，（ध 6．998）
－मण्डन－न．，खनिज० हरिताबम्（रा．१३．५८） नड－पु．，बनस्पति०नल：，（ ध．र．9८9）
नत－न．，बनस्पति० तगरम्（चस्．३．२८；उ मुड． १८．9०3；अहस．१ห．4；घ．₹．43）
नन्द－पु．，सिन्धुरोणादिः（घ．सुसू．૪५．४）
नद्दी－बी．，गहाया（ड．）तन्र शीघचहा नयोsमखोक्रका लघ्यः । मन्द्रास्तु हैवालच्छबाः कलुपाश－ गुर्र्यः। पश्रिमाभिमुखा नद्यो ल्यूक्कत्वाव् पथ्याः， पूर्वाभिमुसा गुस्दकलाद्रम्रशस्ताः । दक्षिणा－ भिमुखाः साधारणत्वानातिदोपलःः । देशातः， सहाप्रभवा नयः कुष्ठ जनयन्ति। विन्ध्यप्रभवाः कुषं पाण्डूरोगं च，मल्याप्रभवाः कृमीन，महेन्द्न－ प्रभवाः ह्हीपद्नोद्रराणि，हिमबन्दवा ह्ड़ोगािरो－ रोगम्धयधुर्धीपदृगलगण्डान्，प्राच्यावन्त्या अप－ राबन्स्याश्नाशांस्युपजनयन्ति । पारियात्रव्नभवास्त पं्या बलारोग्यकर्यं्य । मरंदेशगता नद：प्रायेण सतिक्छलवणा लध्यः समधुराः पुरुपाणां हिता－ वहा बले हिताभ（सुसू．४५．२．१－२३；अह्टस． 4．99）
वनस्पति० अभिमन्थः（रा．९．१३६）

नदिज-पु., धान्य० यावनालः (रापाि. ८.३८)
नदी-कद्वम्व-पु., वनस्पति० मढ़ामुण्डी (रा. ५.२२०)
-कान्त-पु., वनस्पति० हिज्जुल: (रापरि. 6.60 )
-(कान्ता)-त्री., वनस्पति० काकजन्रा (ध, ४.२३)
-ज-पु, बनस्गति० यावनालः (रापरि. ८.३८)
हिज्डुल: ( रापरि. 6,60 )
निष्पाबभेद़ः कटुनिण्यावः (रा. १५.१७७)
वनस्पति० 'निज्यावः '
न., ल्वण० सैन्धवम् ( गुड. १ษ.२७) खनिज० सुवर्णमाक्षिकम्, एवत् कुत्भकामलारोगमम् (युड. $8 \%$ ₹१; सुचि. §.२५) स्रोतोझनं शाछ्बो था यामुनें सौबीरम् (र. २३.४०)
-जल-न., नद्या जलम्, तद्रुणाः-स्क्ष बतलं कटुकं च (असंसू, ६.१३-१४) मधुररमपटुण्यं ब्घु दीपनं पाचनं रृच्यं पष्ये तृष्णाहरं च (रा. १४.३२७)
-जाशक्टयाद्यअन-न., अधन० सैन्यवद्ररितमुड़ादिभिर्निर्मितमझ्ञनम् । एत्ताड़ेवान्धानां प्रशास्वम् ( सुउ. १९.२७)
-मह्रातक-पु., भह्धातकमेद्धः, नदी़पिप्पलिका (ड.) गण्डोपली (ड.) शीतपूतनाजुऍे परिपेकार्थमुपयुज्यते ( सुड. ₹r."; का बालग्रहचि.) चुच्च्यादिवर्गोंकं श्राकम्। नर्द़ीभझ्धातकः, अस्याssमानि फलानि पह्छवाध शाकर्वेनोपयुक्ता:
( सुसू. ४६.२४ऽ)
-मापक-पु., शाक० नन्दुमापक:, वानीरकः, अयं विशदों गुरूः शीतः समभिध्यन्द्री च
( चसू. २७.११४)
-चट-प., बनस्परि० बटभेद्द;, बटी (रा. ११.११६)
-सर्ज-पु., बनस्पति० अर्युनः (घ, ४.११४)
नद्याम्र-पु., बनस्पति० आम्रभेदृः, समप्टिल:
(रापरि. ४.१)
नयुदुम्बरिका-स्नी., चनस्पति० उदुम्बरभेद़:
(रा. 9१.980) द० ' उदुम्बर'
नम्द-पु., सर्प० दिव्यसर्पः ( असंड, ४१.)
( नन्दा )-बी., वनस्पति० स्नुही ( चक. १०.द)
आरामझीतला (रापरि. १०.५२)
(नन्दी )-ब्री., वनस्पति० तुप्डेरिका
(अरु. अहस्, ५.८२)

नन्द्क्यूप-पु, धूप० घुंत बचा तरक्षोर्बिडृलोमचर्माणि प्रसहानां पुरीषं च। प्तेपां घूपो ग्रहापहः (का. धूपक्त प)

आ. को. सं. 44

नन्द्न-पु., स्थाबरविष० विषवृक्षोडयम्, अस्य फलं स्वक्त सारो निर्यासश्र विषमयः। फलेन मुष्कदोफदाहाsचद्वेपा भवन्ति। स्वक्सारनिर्यसैरास्यद्यदर्गच्प्यपारुप्यशिरोरक्षफसंस्नवा अवन्ति ( मुक. २.५) वि., आद्धादकरम्, हर्षकरम् (चसू, ₹०.94)
-ज-न., बनस्पति० हृरिचन्द्वनम् (रा. १२.१४.)
नन्द्रनक-पु., फलविष० नन्द्रः (असंड. $\gamma_{0}$ )
नन्द्विक-पु., बनस्पति॰ नन्द्वित्ष्: (घ. ₹.१6)
नन्द्विकेश्वर-पु., देवता० पटिबाएम्रहस्य पझ्यमो आता (का. बाउग्रहृचि.)
नन्द्यिन्-पु., वनस्पति० गुच्छकरउःः ( रा. \&. १८४) अपामार्गः (૪.३८८)
नम्द्विद्षः (रा. १२.₹१; अह्डस. 94.8१)
जयवृक्षः (अरु; अएसू. १५.४१; असंस्. १६.३4) मेषश्क्सी (हे अद्धसू. 5.66 )
प्राचीनो रसाचार्यः (र. १.४-२; र. ३.६४-६६) रसमण्डपे पूजनीया देवता (र. ६,२५)
( नन्दि )-बरु-पु., बनस्पति० धवः ( च. परि ४.४)
चारल-पु., मत्त्य० सामुद्दोऽयम् (सुस. $8 \uparrow .994$ )
चारलक-पु., मत्स्य० सामुद्रोडयम्
(सुसू. ४₹.११८)
-चृक्ष-पु., वनस्पति० वद्रुणाः - कटुस्तिक्तः सुगन्बी
 (ฮ. ₹.१८)
(नन्दिनी )-ब्री., वनस्पति० हरीतकी (च. १.२००) रेणुका- (घ. ₹.५१)
नन्दी-ब्री., वनस्पति० तुण्डेरिका (अहु. अड़स. ६.३२)
-मापक-पु., वनस्पति० बानीरकः (हे) बानीरः
(अहस. ६, ९२)
-मुख-पु., पक्षि० प्रवजातीयोऽसी (चक, १.८) आटीभेदः पत्राटी (सुसू. ४६, १०५) मीहि० आर्डीचह्डुसहसास्तण्डुल: ( सुसू. ૪५.१२)
-मुखमुख-न., अन्त्र० स्वस्तिकयन्त्रम्, पश्राटीमुस्तदरामू, इंदं भाल्योद्दरणाधंमुपयुज्यते

$$
\text { (सुसू. } 5.90 \text { ) }
$$

-मुखी-ज्री., जलचरपक्षि० पन्राटी (चसू. २७.૪३) कुधान्य० मर्कटहस्ततृणभेद्यः ( मुस्. ४₹.२१) गोधूमभेव्द, तदुणाः-पथ्या शीता कषायमधुरा ल्युज्र (अहस. §.9६)
-वृक्ष-पु., वनस्पति० प्ररोही गर्द्भाण्डः, पार्व्षपिप्यलः (उ, ) न्यग्रोधादियणोक्का गुणा:-मण्यः

सङ्ग्राही भम्नसाधको रक्तपित्तहरो दाहमेदोलो योनिदोप्हण्च（ मुसू．₹द．४८－४९；）（असंसू． १६．३२ ）अम्बष्टादिगणोक्षा गुणाः－पक्वातीसार－ नाशानः पित्ते हितश्थ（सुसू．३८．૪६－૪७； अह्टू．१५．३く）
काइमरी（उ．सुसू．₹८．४६－૪७）
नन्द्रीश्वर－पु．，प्राचीनो रसाचार्यः（र．१५．४४－५२） नन्द्यावर्त－पु．，वनस्पति॰ तगरम्（र．२₹．४६）
नन्द्यास्य－पु．，जलच्चरपक्षि० नन्द्धमुसः आटीभेद्： （अहसू．6．く9－८३）
नपुंसक－न．，न स्री न च पुमान，क्रीबः（ सुशा．₹．५； असंशा．२．३द）
－कर－वि．，नपुंसकल्लब्यद्वक चिहम्（ चशा．४．१४） नप्तका－बी．，पक्षि० धुड्डर्का，इयं विक्किजातीया हुक्ष्रारकारिणी पाण्डुरोदराइल्पा च（ सुसू．४६．प६） नम－न．，वनस्पति॰ कमलम्（रा．१०－२२३）मास० श्रावण：（चक，चसि．६．५）
नभस्－पु．，कालविभाग० श्रावणः द्वाद्रामासानामेकतम：
（ उसू，६．६）
－बत्－पु．，बायुः（र．१२．१－८）अन्र नभबत्पद्यद तज्जन्यपक्षवधादिवावरोगाभिप्रायकम्
नभस्य－पु．，कालविभाग० भाद्यपद：द्दादर्रमालानामे－ कतम：（ ससू．६．६）
－प्रथम－वि．，नभस्साद् भादपदात्र्पथमः पूवों मास： श्रावणः（ चसू．५．४६）
नमस्करी－बी．，वनस्पति० लजजालु：
（असंस्．१६．३२；अहसू．१५．३८）
नमस्कारी－ब्री．，बनस्पवी० लल्ञातुः（ घ．૪．908） नमेरु－पु．，बनस्पति० देवदारहः（ का．जातिसूश्रीय शा．）

सुरपुन्नागः（ रापरि．9०．9०）
नयन－न．，भारीर० नेन्रम् नीयते उटिविपयोडनेन इवि
नयनम्（ असंशा．१．११）
－प्रवेशा－पु．，उक्षण० नेत्रस्यान्तर्गमनम् （ अंसंस्．२७．३०）
－प्लव－पु．，हक्षण० नयनयोरश्रुपूर्णत्बम्
（ सुड．३९．२५）
चुद्दुद्न．，अक्षिगोलकः（मुड．१．१०）
－संमीलन－न．，नेत्रसकोचः（युू，४२．9०（२） नयनान्तर－न．，प्रत्यक्न० नयनयोम्मध्यम्（सुस्．३५．१२） मयनाभिघात－पु．，（ परिं०）नेन्नस्याडsघात：
（ बुड．१९．9）

नयनामिघात्रतिषेघ－पु．，अज्याय०（ युउ．१९．）
नयनामय－पु．，नेन्ररोगः（अबंसु．३२．६）
नर－पु．，पुमान्，पुख़ः（ सुरा．४．९८．）
－कामा－कि．，पुंस्यमिलापवती（ब्री）
（ मुरा．₹．৬－८．）
－चेप्टिता－ब्री．，नारीषण्ड：（ ुगा．२．૪३ ）
नामन्－पु．，वनस्पति० नीलः（रापरि．३．११）
－वारि－न．，नरमूत्रम्，इंदं रसक्युद्यर्थमुपयुक्तम्
（र．१३．१－9०）
－वाहन－पु．，रसैैचः，सम्तविंशतिसड्बयाकेष्बन्यतमो रससिद्धिप्रद्यायकः（र．१．२－५）
－पण्ड－पु．，क्लीबः पुर्पः（चशा．२．१७）
नराधिप－पु．वनस्पति० कृतमाल：（ड．）कर्णिकारः （ सुचि．३७．११）
नरिष्यत्－ुु．，मनुपुच्रः（चचि．१९．४）
नरेन्द्र－पु．，बनस्पति० किरमालक：（ङ．）आारग्वध：
（ सुक．4．६9）
प्राचीनो रसाचार्यः（र．१．५－९）
नरेन्द्रदुमुमु．，वनस्पति० आरव्वधः（ सुचि．९．४०）
नर्तक－पु．，घनस्पति॰ नल：（ध．४．१४१）
（नर्तकी ）－ब्बी．，वनस्पति॰ नलिका（ध．₹．४३）
नल－पु．，बनस्पति० तृण० धमनः（ युचि．५．6）दूर्वा－
 （ गुसू．३८．七4）जस्य मूलं रकपित्ते प्रलेपार्थमुप－ युक्तम्（चचि．४．१०२）धंद़से पानलेपनयोहिएतंत （असंड．४६．）पित्तशोफे प्रहेपार्थम्युपयुक्तम् （ ुुसू．₹७．૪）नलगुणः－कषायो म्युरः शीतो रुख्यो दीपनो वीर्य बृद्दिकरः पित्तभो मूत्ररक्तपित्तमश्न （घ．४．9४१）बीरतर्वाद्विवर्गोंका नलगुणा：－
 ३द．9०－११；असंसू，१६．१८；अहस．१५．२४） हि．一न्नरसल，नल．
म．－लधुदेवनब．
गु．—नडगल，नाळी．
बं．－नल．
त．－कोरके，तण्टमेपुल्बु
（ नली ）－बी．，वनस्पति० नलिका（ घ．३．४३ ）
ॠ०＇नर्तंकी．
न．，बनस्पवि॰ रक्षपम्यम्（घ．४．१५२）
－दु－न．，बनस्पति० जटामांसी（चसू．४．११；
मुज．३१．$x$ ；अंड．४५；अहसू．२१．१३）

बनस्पति० उरीरम् (सुड. ३९.१७₹; असंड. २८) उरीरभेद्ः लामज्जकम् ( सुक. ६.१४)
( -दा )-बी., वनस्पति० जटामांसी (ध. ३.४५)
नलक-पु. वनस्पति० कलायः (ध. ६.१०३)
(नलिका )-स्री., वनस्पति० हन्दीवरी (रापरि. ३.२७)
नलिकागुणाः-मधुरा विक्षा कटु: रीता तीक्ष्षणा गुरुम्मलयोधनी इत्तपित्तविषकृमिवातोदराशः :शयलूमी च (ध. ३.४३; चचि. २८.१५२; र. २९.१२११२२)

नलकास्थि-न., अस्थिप्रकार० नलकवदस्थि हस्तपा-
 नलकास्थीनि भवन्ति (सुशा. ५.२०; असंशा, ५.८२) एतानि च भज्यंते (सुनि. १५.१६)
नलिका-स्री,, र. ६.૪३ )
-यन्त्र-न., यन्त्र० नलिकायन्त्रम् (र. ऽ.૪३)
नलिकाघटित तैलादिनिप्पीडनयम्न्रम् (र. २१.6०) नलिन-न., बनस्पति॰रक्तपव्मम् (चचि. ३.२५८) ( सुसू. १३.१४; ध. ४.१५२)
श्वेतमपद्ल ल्पव्मम् ( चक. चसू. २५.४९)
कमलम् (चसू. ४.94; रा. १०.२४३)
फनीचिल्याद्विगोंकं शाकम्, पद्ममृणालम्
(चसु. २७.9०9)
नलिन-केशार-न., पद्मकेशारम् ( सुसू. ₹८.४१)
नलिनी-ब्बी., वनस्पति० पभिनी (घ. ४.१५6)
-मचपङ्ふ (परिन०)-पु., पम्मतलकद़म:
( सुचि. २५.२९)
-रह-न., वनस्पति० विसम् (घ. ४.१६१)
नलिनीका-ख्री., फऊ्जयादिगणोक्तं शाकम्, पभमृणालम् (चसू, २6. 9०१)
नल्व-पु., मान० द्रोणः (असंज, प)
नल्वण-पु., न., मान० दोणः (चक. १२.९५; असंक, ८.; र. ११.८-९)
नव-पु., वनसपति० पुनर्नवाभेद्द:, रक्रपुनर्नवा (रा. ५.४०く) द० 'पुनर्नवा'
(नवा)-घ्री., बनस्पति॰ पुनर्नवा (र. २६.२४)
न., खनिज० अभ्रकम् (धपरि, ६.३-४)
वि., सयोजातम्, त्कालाहृतम्, नूतनम्, नातिजीर्णम् ( सुड, २४.१८; सुसु. ૪६.३३९) संख्या० एकोनद्रा ( सुज. २७.१)
-ग्रहाक्रतिविश्कानीय-वि., अध्यायसंज्ञा० (सुड. २७)
-ज्वर-पु., रोग० तरणज्वरः (चचि. ३.१३८-१३९;
₹. १२.99०)
-ज्वरमुरारि-पु., पारदयोग० पारद्वगन्धकमन:शिलानां समश्रमाणानां कर्कोटिकारसेन संमर्द्नात् सिदो रसः शर्करानुपानोऽसौ तण्डुलीयकरसानुपानो वा; नवजबरनाश़नः (र. १२.१६४-१६६) -ज्वरारि-पु., पारदयोग० प्रत्येकं कर्षसंमितयोः शुद्रुपारदगन्धकयोः कृतां कजजलीमार्द्रकरसेन विमर्द्य गोलकं कुर्यात्। नवमृत्वान्रे तं गोलकं ताम्रपान्नेणाच्छाद्य नीहिसुटनमात्र वालुकायन्त्रे विपचेत्। ततः सिद्दोडयं रस भार्द्रकसानुपानो नवज्वरविनाशान: (र. १२.१४२—१४७)
-द्ठु-पु., वनस्पति० प्रियालः (रा. ११.१०२)
-धान्य-न., न्यूनसंवत्सरोषितं धान्यम्
(सुसू. ૪६.५१) तद्धुणाः - अभिप्यन्द्दी दोषधातुमलस्नोतसां क्रेदको दोषसअननः पूयवर्धनश्य (सुसू. १९,96; सुसू. Ү६.५१; अहस्, २९.३९-४०)
-धान्याद्विवर्ग-पु., ज्यूनसंबत्सरोषितानां शालिन्नीहिपट्टिकादी़ांां माषतिलकलयकुलथथादीनां च गण:
-ध्वान-पु., देश० कुरक्षेत्राद्क्षिणदेशः
(काखिल. २५.१२)
-नीत-न., आहारद्भव्य० तक्रजः सनेछः।
तद्भुणाः मधुरं शीतं स्निम्धं मधुरविपाकि ह्वंद्यं रोचनं दीपनं ग्राहि चक्षुष्यं बृष्यं जीवनं बृंदणं जातपिच्तमं क्षयारुच्यर्दितकीहग्रहुण्यरोक्षिरोगरक्तपित्तविषोन्मादूोफब्नं च (घ. ६,२२ऽ; र. २३.१९ ) क्षीरोन्भवनवनीतगुणाः-संग्राहि रकपित्ताक्षिरोगजिच ( सुसू. ४५.\&३;
असंसू. ६.७३; अहुसू. ५.३६) नवोद्यृतनवनीत-गुणाः-संग्राहि दीपनं हृघं ग्रह्ण्यर्शोम्नमर्दितारुचिनाश़नम् (चसू. २७.२२०) बूष्यमविदाहि क्षयकासनणनोषघं पित्तानिलह्हरं च
(सुसू. ४५.९२ ; अहसू. ५.२५; असंसू. ६.७२), -नीतक-न., नवनीतम् नवनीतमेव नवनीतकम्, (र. २०.2०0)
-नीतज-न., भैषज्य० घृतम् ( १. ६.१४४)
-नीतोड्धव-न., भैषज्य० नवनीतमुन्भवति, अथवा उन्भवति अस्मात् इति उन्भव: कारणम्, नवनीतसुन्दबः कारणं यस्य तत्, कार्ये कारणोपचारात् दधि (घ. ६.१८८)
-पीनस-पु., अपक्वपीनसः ( अढ़सू, २०,१२)
-प्रसूता-त्री., नवसूतिका ( छुचि. ३३.₹०)
－मद्य－न．，अनतीतसंवत्सरं मयस्，तद्वणणा：－अभि－ ध्यन्द्दि गुरु वातद्विकोपनमनिप्टगनिध विरसमहुघं बिदाहि च（सुसू．૪५．१९२ー१९३）

- मालिका－त्री．，पुल्प० बनमझ्फिका（ असंस्，२१．૪）
－्लोचन－वि．，नव लोचनानि यस्य स कोधामि－ जर्बररूपः（चचि．३．२३）
－विघ－वि．，नवर्रकारम्（हे．अह्रसू，२३．२५） अयं राब्वृ्टीकायामेव वरीवर्ति।
－सार－पु．，सार० नवसादरः，अएतु साधारणरसे－ ष्वेकः（र．३．१३४）करीरपीलुकाष्टेपु पच्यमाने－ घुन्नूतः क्षारः，तट्रुणा：－तीक्ष्णः क्षारः सरो जठरामिक्कृम्मांसजारणो रसेन्द्रजारणो लोहद्रावणो गुल्मोवरवविप्मम्मझूलम्डीहाड ऽस्यनोषमश्न
(ध.२.१-૪)
－सारक－पु．，क्षार० नवसारः（र．३．१३४－१३५， नवाझ्निनी－ब्री．，वनस्पति॰ कर्कटटशूक्री（घ．१．८५） नवायसचूर्ण－न．，योग० त्रिफलाचित्रकत्रिक्टुविडद्र－ मुस्तानों नव भागाः，तावन्तं प्व च कृष्णायश्कूर्णस्य भागाः। पतेपां सिश्रणाजातं चूर्णम्। कृष्गा－ त्रेयेण कथितमेतव्। एवत् पाण्डुरोगह्द्रोगक्कुष्ठाशः：－ कामलापछं तथा द़ीपनं शोफाविपाककासश्वासप्रमेढ－ नाइनं च（चचि，१६，し०－৮१；

सुचि．१२．११；असंचि．१४．） नवालाम्बु－ब्री．，वनस्पति० कुन्मतुम्बी（रा．५．२₹६） नवेगान्धारणीय－वि，，अध्याय०（चसू．，७．） नवोद्दृत－वि．，सद्यस्कम्（ चसू．२७．२३०） नबौद्न－पु．，नवतण्डुलनिर्मितमन्रम्（असंसू．४．१७） नब्य－पु．，पुनर्नवाभेदृः，रकपुनर्नवा（रा．५．४०८） द०＇पुनर्नवा＇
नए－वि．，अन्तर्हिवम्（ सुड，४८．१२）
－कर्मक्रियागुण－कि．，लक्षण० नष्टानि कर्माणि क्रिया－गुणा：क्रियाफलानि च यस्य（सुड．४७．१२） －निद्व－कि．，लक्षण० विगतनिद्द（ अहसू．५．६४）
－पिए्ट－वि．，बन्ध० नट्टचाइ्यल्यादिलूपः पारद़ो मूर्तिबन्दूरूपः सन् नप्टपिप्टः ह्युच्यते（र．८，६६）
－पिप्टि－ब्री．，नटृषिप्रत्वम्（र．८．६६）
－पुण्पा－वि．，विगतार्तवा（ काधार्शी चि．）
－मानस－वि．，लक्षण० अपस्मरणः
（ ड．सुड．४६．१२）
－रक्तन，आविवनाशः（सुशा，२．२२）
－संझ－वि．，लक्षण० संज़ानाशस्वरूपय्याधिलक्षण－ विशोषयुक्त：（चसू．१४，१७） विषयग्रहृण्सक्तिरहितः（सुक．५．४३）
－सिर－वि．，समुद्धृतसिरासन्ततिः
（चक．चसि．₹．११）
－सूर्य－वि．，सूर्यस्सादर्शंनं यन्र सूर्यालोकरहितम् （अढसर．₹．२४）
－स्वरता－स्री．，लक्षण० आत्यन्तिक：स्वराभाव： （ मुसू．३२．૪） नस्तस्－（अव्य．，）नासिकांतः，नासिकायां वा （ नस्त ）：－कर्मन्－न．，नस्यकर्म（चसि，s．८९； चनि，१．३६）
－तर्पण－न．，उपक्रम० नस्यम्（चसू．१₹．२५）
－प्रच्छर्दन－न．，ग्रिरोबिरेचनम्（चसू．१．८५） नस्य－न．，उपक्रम० घणस्य पष्ट्युपकमेप्वेक：，स्नैहिकं नस्यम्，इंदं र्तावस्तु वाताssबिशेपु रक्षेगूर्ण्वजन्रु－ जेपु झणेपू च द्रेयम्（सुचि．१，१२६）वभ्विरुक्चि：－ औपधमौषधसिदो，वा स्लेहो नासिकाभ्यां दीयते हुति नस्यम्（चसि，९．८८；सुचि．४०．२१； अहासू．२०．१）
तद्विविधम्－शिरोविचनं स्नेहनं च।
तद्पि पद्वविधम्－नाबनमवपीडो धमापनं धूमः प्रतिमर्शाश्र（चसि，४．८9）तथा－नस्यं श्रिरो－ विरेचनं प्रतिमरोंडवपीड：प्रधमनं च（सुचि．र०．२१） तन्र प्रतिमर्शः स्नेह्नसस्यम्। स मर्शाप्रतिमरंभेदे़न द्विधा，कल्कादिभिरवपीडः，तीक्ष्णकल्काद्विभिर्मूर्घ－ विरेचनः，विरेचनश्बूणों धमानम्（अहसू，20．6） तत् त्रिविधम्－विरेचनं शृंहणं इामनं च （अह्हस．，२०．२；असंसू．२३．४）तन्र नावनं सनेहनशोधनभेदेन द्विविधम्，अवपीडः शोधन－ स्तम्भनभेढ़ेन द्विधा，धूमः प्रायोगिकघैरेचनिक－ सैहिकभेढेन त्रिविधः（चसि．Q．९०－८२） तथ्र 刃िरोविरेचने स्तम्भसुपिगुरुत्वादि स्रैपिक्रशिरो－ रोगेपु शस्यते（चसि．९．९३；सुचि．४०．२₹； असंसू，२९．५；अह्हस．२०，२，₹）वर्पण स्रिरःकस्पार्दिंताद्विघातास्मिकेपु रोगेपु शस्यते （चसि．$\langle, \diamond \gamma$ ）शमनं च रक्षपित्तादिरोगेपु केशादोषेपु च शस्यते（चसि，84；असंस्．2९．6； अहस्，२०．७）च्रंहणं वातजशूले तथा सूर्यावर्त－ स्वरक्षयनासास्यशोपवाक्सहहचच्छोन्मीलनाsवबाहु－ केणु शास्यते（असंसू，२९，6；असंसू，२०，6）

विरेचननस्यद्यव्याणि - यथास्वं यौगिकाः स्नेहाः सर्षवतैलादूय:, मरिचग्रुण्य्यादिसाधितकल्कक्वाथादगः, मधुसैन्ध्वमासवाश्र (अंसंस्. २२.५; अहृस. २०.५) पंद्वणद्यव्याणि - धन्वमांसोत्यरसा
 (असंसू. २९.६; अहसत, २०.६) शामनद्धब्याणि धन्बमांसोल्यरसाद़ीनि शमनौपधसाधितस्नेद्दादीनि क्षीरोदकान्यणुर्तंलं च (असंसु. २२., ऊ; अहस्. २०.६ ) दोष्भदान्न्नस्यद्नव्याणि - के बलवाते बसा, पित्ते सर्पि:, सवाते कफे तैलम् समाले पित्ते मज्ञा च (सुचि. र०.५६-५७) नस्यकालः - दोषोभेदाद्-वातरोगेध्वरार्बे रात्री च, ह्रहम्मरोगोपु प्रातः, पित्तरोगेगु च मध्याहे नस्यं देयम्, ( अहु, २०.१२) ऋतुभेदाव् - शीते दिनमःये ग्रीव्मे सायं वर्षासु च विधमाने आतपे नस्यं देयम् (अहृस्, २०.94) बयोभेदाद्यद - उनसप्ताहढ़ेत्रीवाशीतिबत्सरे च नस्यं न देगयम (अह्यू. २०.३०; असंसू. २९.२१) प्रतिमर्शस्तवाशाल्याय् याबदागुस्तथा तल्पोधियताद्विचतुर्द्रशशु कालेपु शास्यते (मुचि. ४०.५१) नस्यमात्रा - तत्र मर्शास्य दरा बिन्द्व उस्कृपा मात्रा, अहौ बिन्द्धो मध्यमा मान्रा, ष्ट् बिन्द्वश्श कनिषा मात्रा। प्रतिमर्शाडवपीडशिरोविरेचनानामुत्तममध्यमकनिष्टा मात्रा अप्षपट्चतुर्बिन्द्वः (सुचि. ૪०.३६; अहस्. २०.9०) नस्यप्रदृनवबिधिः - उत्तानरायानस प्राह्क्कृताबइयकस्य किश्वित् प्रलम्बरीरसः किज्ञित् पाद़ोक्रतस्य नरस्य नासापुदे ेन्नें द्धात्।। यी प्मे प्राक्सूर्ये, शीते मध्यसूर्यें च नस्यं द्यात् (चसि. ९. S८-900) नस्यान्ते वाक्रातमुत्तानं तिधें। अनन्तरं कण्ठहुह्ये धुममुण्गाम्बु कनलांश्य सेवेत (अहसू, २०-२२) नस्यस्य हीनातियोगाद्यः-- सम्य्योगे सुस्खोच्छासः स्वर्नोधाक्षपाटवानि भरन्ति (सुचि. Ү०.३३असंसू. २९.३८; अहसू. २०.२३) अतियोगे कव्ड्रुर्तापसेकारचिपीनसा इन्द्नियविभ्रमाश्य भवन्ति (युचि. र०.३४; अहुसू, २०२३; असंसू, २२.१८) अयोगेडक्षिस्तबधता नासास्यरोषो मूर्घश्रून्यता च भवति (मुचि, ४०.३५)
नस्यव्यापद्:- हीनातिमात्रादिभिसृप्णोद्राराद्यो दोपलिमित्ता दोपक्षयजाश्र व्याधयो भवन्ति। (युचि.४०,४<)

नस्यायोग्याः - तोयमयगरस्नेहपीतानों भुक्तभक्षशिरःश्नातस्तु कामानां मुतास्तां द्तबस्तीनां गुद्धानां च न देयम्।तथाऽनार्तीवे हुर्दिनेपु च न देश्रम् (चसि. २.२०; मुचि. र०.र०; असंसू. २.१२) नस्येनोर्णनजन्रुजा रोगा शाम्यन्ति। इन्दियाणां वैमल्यमास्यसौगल्ल्यं च भवति। हतुद्न्वशिरोर्रीबात्रिकबाहूरसां बलं वर्पीपलितसालिस्यनाराश्र च्यध्नानां भवति (घुचि. ૪०.५४-५५) नस्यक्रीलिनो घनोन्वतग्रस्तन्वक्क्कम्धग्रीवास्यवक्षसो हढेन्द्यिय भपलिता मवन्ति (चस्थ. ५. ५५-६२; अहस्त, २०.३२; कासिद्धि. ४)
-कर्मन्-न., नासाहारेण भेषजदानम् ( चसू, ५.५०)
-रीलिन्-वि., नस्याम्यासी ( अहसु. २०.३०)
नस्यानही-वि., नस्सायोग्यः ( सुचि. ४०.\%6)
नहुप-पु., नृष० सोमवंशीयोऽसौ (काफकचि.)
न., वनस्पति॰ तगरम् (घ. ३.५३)
नाकलायक-पु., बनस्पति० मीहि (रा. १६.१०२ ) नाकिनी-द्री., घं०० रेवती ( का. रेवतीक्पल.) नाकुलान्ध्य-न., नेत्ररोग० नकुलान्ध्यम् (मुज. १.३Q.) नाकुली-बी., वनस्पति० सर्पसुगन्बा (जज्जट) (चचि. ३.२६७; इन्दु. असंसू. ૪२)
चविका (चक. चचि. ₹.२६७; इन्दु. असंसु. ४२; र. १๒.४₹)
रास्ना (चचि. २३.२१२; दन्दु, असंसू, ४२)
शा्विनी (ध. १.२५६)
ना कुलीगुणा:-कटुस्तिकोण्गा त्रिदोष्र्नी मूपकविषकृमिम्नी च (घ. ४. १०₹) बृश्रिकसर्पविषनाशिन्नी, मणरोपिणी (र. १८.६२-६३)
हि..-नकुलकन्द, चन्द्रा.
म.-मुंगुसकांदा, सांवसंद, नावळी.
गु.-नकुलक्लन्द, नोळबेल.
बं.-नाकुर्ली, चन्द्रा.
त.-चिवन्त, अमल्पोरि.
फा.-विषसमुंगरी, छोटाचांद.
-द्वय-न., रास्ना तृणराम्रा च (चचि. ३.४६)
नाकुलीयक-पु., चनस्पाति० नाकुठी (असंसू. ८.१२२) नाश्षत्रिक्रामन्-न., जन्मनक्षन्रसम्बन्धकृतं नाम (चशा. ८.५०)
नाग-पु., खनिज० सीसकम् (र. १.४१) बनस्पति० नागकेसरः ( घुसू. ४५.१२; र. २१.२५-२८)

ताम्बूलम् (र. २૪.१३६)
एरण्ड: (र. २१.२५-२८)
सद्धकी (असंशा. ४.३८)
ग्रह्० भुजनमः (सुड. ६०.₹₹)
देक्योनि० वासुक्यादि: (सुसू, ५.२१)
पशु० गजः ( सुचि, २८,२६)
न., सुगनिध० नखम् ( इन्दु. असंड. ८)
खनिज० सीसकम् (घ. ६.२१)
नागकेसरम् ( सुसू. ४६.२८७; ध. २.४८)
बस्सनाभः (ध. 6.9२く)
( नागा )-बीी, वनस्पति० नाकुली (र. २१.२९)
-कन्द-पु., बनस्वति० हम्तिकम्वः (रापरि. ५.३६)
-करण्डक-पु., हस्तिद्वन्तवितिर्मितें सिद्बौषधिस्थापन-
पात्रम् (र. १५.८३-८૪)
-कर्ण-पु., वनस्पति० ए्रण्डभेद्, रकैरण्ड:
(र. २५.३८; रा. ८.४૪द) क्र० 'परण्ड'
-किअ्जल्क-न., बनस्पति० नागकेसरम् (घ. २.४८)
-कुुमारी-ब्बी., वनसति० गुद्रची (घ. १.२)
-कुमारीका-क्री., बनस्पति० मझिष्षा (रा. ६.१७) गुड्ची ( रा. ३.२)
-केसर-न्न., बनस्पति० बहुणाः- तिक्कं अल्पोणं
लघु कफवातन्नं बसिसग्वियवाताप्रकण्डृदोफकण्ड-
रीर्षिलबरं च ( ध. २.४८)
हिं. - नागकेशर.
म. नागकेशार.
ग.-नागकेकार.
बं.—नागेश्वर.
त.-नाकेनुरुर, नाकप्पू.
-गत्धा-ब्री., घनस्पति० नाकुली ( रा. ७.१५२)
नार्भ-न., सनिज० सिन्दूरम् (घ. ३.१०१)
-चपल-न., अक्कुग्धेन मर्दिंतं त्रिंशत्पलमानं सीसके ताबक्कालं पुटयेद् याबक्कालपर्यन्तं तत् कर्षावशिट्ट स्याव्। पुतत् कर्षावशिट्टं सीसकं नागचपलमिस्युच्यते। (र. ८.४२-४₹)
-चम्पक-पु., बनस्पति० बनचम्पक:, तदुणा:कहुरुणगो वर्णंश्रध्रुष्यो वहिस्तम्भको वातकफझो घणरोपी च (रा. १०.२४२)
-चछत्रा-क्षी., वनस्पति॰ नागदृन्ती (रापरि. ५.२६)
-ज-न., लनिज॰ सिन्दूरम् (घ. ३.१०१)
-जिहा-बती., सनिज० मन:शिळा (ध. ३.९६)
-तुम्बी-ब्री., बनस्पति॰ मूतुम्बी (रा. ५.२४१)
-दन्ती-ब्री., बनस्पति० काष्हपाटला, इयमपस्मारे नाबनार्धमुपयुक्ता ( चक, चचि. १०,४२)
द्न्तीमेद़ः (चक. चचि. २३.२४१)
दन्ती (ड. सुसू. ३८.9६-१७)
हुन्मवारणीीनेद्: ( सुक. ६.३)
पर्वुु्विका (अरु.) पर्षुुण्पी ( हे. अहस, १५.२ट)
श्रेतुप्पी- ( ध. १.२५२; असंखू. १६.२९ )
नागतुन्तीगुणाः- कहुस्तिक्षा रुक्षा मेधाहृत्त पाचनी गुभद्दायिनी बातकफापहा विपदोषभी गुल्मशूलोद्रव्याधिकण्टदोपनिक्नेन्तनी च
(रापरि. ५.२६)
-दमनी-बी... वनस्पति० जम्बू: (रापरि. ५.२४)
बन्प्यक्केंटकी- (घ. १.१८६ )
बलामोटा- ( घ.परि, ૪.₹)
नागदन्ती- (र. २५.१०९) ₹० 'नागदन्ती.
-पत्नी-ब्बी., घनस्पति॰ लक्ष्षणा (रापरि. ५.५५)
-पिच्च-न., हस्तिनः पित्तम्, एवस्सिबं, तैलमपस्मारे
पानाम्यद्ने पु प्रशस्तम् ( सुड. ६१.२४-२५)
-पुरग-न., खनिज० सीसकम् (रा. १२.२०)
-पुण्प-न्न., बनस्पति० नागकेसरम्
(चचि. १४.१६१; युड. ४८.३०; मुसू. ३८.४५; ย. २.४८
नागकेकारपुण्पसमपुप्पो महातातः ( है,
सुसू. ₹८.२४-२५)
-पुष्पफला-ब्री., बनस्पति० क्रप्माण्डम्
(रा. ५.२६९)
-पुप्पिका-ब्री., बनस्पति० यूर्यिकाभेदः
(रा. १०.२५9) न०० 'यूथिका'
-फल-पु., बनस्पति॰ पटोलः ( रा. ३.५४)
-बला-ब्री., बनस्पति० क्षतक्षीण पु प्यायुर्बुल्याडsरोग्यकरी। (चचि. ११.९१) पानालये कामनास्थ प्रशास्ता (डुउ.४७.३४) शोषझी (का राजঞ्मचि.) तद्रुणा: - मधुराम्ला कषाया कहुस्तिक्रोण्णा (बल्या) ( असं. ) वातमी (क्षत्क्षीणहिता) (असं.) कण्ट्रतिकुष्टणपित्तबिकारमी च (ध. १.२८૪; असंसू. १२.८३; र.२०.१९,-२२)
हि.- -गुलसकरी,
म.-गांगेटी, तुकाटी, खरेटी.
गु. - चंगेटी, काण्टालोबल.
बं. 一गोरखचाकुले, गोरसचाकुलिया.
फा,-रांहिते, दरित.
-बलाप्रयोग-पु., नागबलारसायनम्, अनेन शोषो नइयति ( युउ. ४9.46)
-बलाभ्यास-पु., नागबलायाः सततं इीलनं नाम सेवनम् ( असंस्, १३. ₹)
-बलारसायन-न., योग० नागबलाया मूलानां श्रक्ष्क्णपिषच्चूर्य सततं सेवनम्। रसायनमिदं बयःस्यापनं शातायुःकरं च (चचि, १(२).११)
-बलासर्पिस्-न., घृत० पित्तरक्तक्षतक्षयकासमं च (असंचि. ५)
-बुद्धि-पु., भाचीनो रसाचार्यःः (र. ६.४९-५३)
-बोधि-पु., प्राचीनो रसाचार्य, रससिद्धि, प्रनायकोडसौ
(र. १.२-५)
-बोधिन्-प., प्राचीनो रसाचार्यः (र. १५.५८-६५)
-भू-ब्री., बनस्पति॰ क्रुदपापाणभेद़ः (रा. ५.२१५)
-मूत्र-न., हस्विमूत्र्म ( सुसू. Ү५.२२६)
-मृत्तिका- ब्री., बनस्पति॰ सहुकी (असंशा. ४.३८)
नङ-न., फल० नारख्ञः (चसू. २७.१५६; ध, ५.२०)
-रेणू-पु., खनिज० सिन्दूरम् (रा. १२.१६०)
-लता-खी., वनस्पति० ताम्बूलम् (र. २७.३४-३६)
-बधू—बी., पस्डु० दस्तिनी ( सुड. ६४.१२)
-चह्धी-बी., हता० ताम्बूलम् (र. ११.११०) विन्ना--ब्री., बनस्पति० इन्द्रवास्गीभेदः
(सुउ. ६२.३१) न० हग्द्वारणणी नागदन्ती-शेतपुल्पी ( इन्दु. असंड. ९)
च्युण्डी-बी., बनस्पति॰ उद्री ( घ. १.१८१)
-स्खुंदर-पु., पारदयोग० पारद्गन्धकनागयुक्त: अयमतिसारगुद्स्रंशार्श: प्रवाहिकानारानः
(र. १६.३६-૪१)
स्फोता-ब्बी., वनस्पति० कन्ती (रा. ६.३३८) नागदन्ती (रापरि. ५.२६)
-हनु-पु., सुगन्धि० नखम् ( घ. ३.५८)
-हन्त्री-ब्री., वनस्पति० वन्ध्यक्रोटकी (रा. ३.२七३)
नागर-पु.न., गुस्ताभेद्धः पिण्डनुस्तः (ध. १.४१)
बनस्पति० जुण्ठी (चसू. २.१८; घ. २.८२; असंसृ. १६.२९ )
भुस्ता ( चक्र. चंसू. २.२१)
गर्जरम् (ध. ૪.६९)
-धान्यान्भस्-न., डुण्ठीधान्यकानां जलम् (काथः)
( अढ्टसू. १९.३२)
-मुस्ता-ब्री., वनस्पति॰ सुस्ता (रा. ६,६१)

नागराद्विकाथ-पु., योग० नागरदुप्यकादिसिद्धोडयं कायः शूलहरः ( सुउ.४२.१२७)
नागराद्विघृत-न., घृत० नागरत्रिफलादिसिद्धं घृतम् सर्वॉदरहमं दीप़नीयं च घृतमिदम् (चचि. १२.११५-११६) नागराद्यचूर्ण-न., योग० इदं पित्तभ्रहण्यां शास्तम् (चचि. १५:१२२,१३२) नागराद्न-न.; वनस्पति॰ जुणुठी (रा. ६.१२०)
नागाद्विवर्ति-ब्री.,पारदयोग० नागपारदामबकीमौक्किकयुक्ता इयं पित्ताभिप्यन्द्धाधिमन्थादिरोगमी (र. २३.३ऽ)
नागाराति-ब्री., वनस्पति० वन्ज्यक्रोंकी
(रा. ₹.२७₹ )

नागारि-बी.,वनस्पति॰ बन्य्यककोंटकी ( घ. १.१८५) नागार्जुन-ु., प्रसिदो रसाचार्यः (र. २.६४-६६) नागाब-पु., वनस्पति॰ नागच्पकः (रा. १०.२४२)

द० 'चम्पक ' (घ. ५.१४२) बनचम्पक:
(नागाहा )-ब्बी., ननस्पति॰ ताम्बूली (धपरि. ₹.३) बक्ष्मणा (रापरि. ५.५५)
न., बन₹पति॰ नागकेसरम् (अखंख. १६.८; अरु. हे. अढ्स प्. १५.१४)
नागाह्वय-न., बनस्पतिक नागकेसरम्
( असंसू. १६.३५; अछस. १५, ३३)
नागिनी-बती., वनस्पति॰ नागदन्ती (रापरि. ५.२८; र. ११,९०-१२)

> उद्ष्मणा ( रापरि, ७.५५)
> ताम्बूलम् ( र.२६.८-१०)

नागीय-न., वनस्पति॰ नागकेसरम् (रा. ६.७३)
नागेन्दु-ब्बी., बनस्पति॰ सही (रा. ६.८५)
नागेन्द्र्द्विज-पु., हस्तिदन्तः (र. २३.६)
नागोदर-पु., रोग० उपश्रुफकः बस्सम्बासि-
हक्षणम्-उपवासादिव्रतपराया गर्भिण्याःकदाहारेण बात्रकोपकादारविढारण प्रविमासमावरववातिस्रवणेन च गरों बृर्दि न प्रामोवि। कालान्तरमवतिष्धेते। कुक्षिश्र परिहीयते। अस्पन्दनश्न भवति गर्मोंड्पस्पन्दनो वा (चशा. ८.२६; असंशा. ४.१₹
₹. २२.२૯ )

सुश्रुते हु, गुक्रसोणितं वायुनोपरूम्मक्रान्तजीवं कदाचित्र्रकीयमानमकृधितमवतिष्षेते वस्य नागोदर इति संज्ञा ( सुरा, १०.५6)
नाड-पु., पन्रपुष्पफलानां सुषिरः काण्ड: (चसू, १. ५३)

नाडिका-बी., काल० नाइयति अंशयति कालं स्वपरिमाणेन इति नाबिका, ग्रयोविंशतिः कला: ( असंस्, $x, 4$ )
नाडी-बी., दृन्तनाडी ( युचि. २२.२६)
नलिका, नालम् (चशा. ६.२३) तान्राद्रिरचितनलिका (डसु. २८.१७)
वंशादिनलिका (अहस्. 96.90)
प्रणालिका अन्त्रनाही (सुनि. ०.१6)
शारीर० स्रोतः (चवि. ५.५; असंशा. ६.५०)
श्राक० नाडीच: तद्रुणाः-तिक्तं रीतं कटुपाकि कफषित्त्ररं च ( चसू, २७.९७-९८)
बनस्पति० गणहवूर्वा (घ. ४.१४५)
रोग० नाडीवणः ( बस्. १३.४६; सुनि. १०.१०) तन्विरुक्कि:-र्रणाब्राहीवस्-्रणालीबव् पूयो बहतीति नाही ( सुनि. 9०.90)
तब्चिदानं सम्रासिश्रि-पक्वशोफस्या भेदाद्व्वणेडपध्यसेबिनश्न पूयो मांसाद़ीननुप्रविस्य दूरमभिधारति ( असंड. ३ $\gamma$ )
तस्स्थनम् - संख्यांससिरास्नायुसन्च्यस्थिकोष्ह-
मर्म्मांणि चेर्यहैं स्थानानि (युनि, 9०, ९)
तत्सन्वया-वातजा, पित्तजा, कफजा, सन्विपातजा श्राल्यजा चेति पच्घ ( कुनि. $90.9 \circ$; असंड. ३०) दून्दू जासित्तनः वातपित्तजा पित्तकफजा घातकफजेति ( उ. सुनि 90.90) तन्र वातजा परुपस्क्ष्ममुखी सग्यूला विनर्णा राग्रो अभ्यधिककेनिलोद्रमा च (सुनि. १०.११; असंड. ३४) पित्तजा तृह्न्जरदादक्रत् पीतोषणप्विपूयक्ताबा दिवाइड्यधिक्रत्राबिणी च (सुनि. 90 . 99; असंड. २x) कफज्ञा विपुलस्सान्द्रधवलगिचिए घ्राववती स्तिमितरक कठिना कण्दूला निइयम्यधिकक्छेदा घ ( युनि, १०.१२; असंड. ३४)
सब्विपातजा दाइज्जरश्बसनमूर्छनवक्नरोषकारिणी ( कुनि. १०.११; असंड, ३४) शल्यजा-अनाहृतमन्त:स्थितं शब्यं नार्डीं करोति साsल्पमुणं तनु फेनाडनुखिंद साम्नं सरूं पूयं निलं बहृति ( मुनि. १०.१४; असंड. ₹४) तत्साध्यासाध्यता-च्रिदोपप्रभवाइसाण्या ऐोषाश्रतित्नः यर्नसाख्याः ( मुचि. १७.१6) सेयदोगो डसौ ( मुस. २५.५-6)
नाडी-कलाय-पु., सुत्र्चललभेद्, सकुलाषक्रं, तदुणाः - विक्त पाके कहुर्मांही वातलः कफषित्तजिच्त (अढस, ₹..66)
-कल्पनविधि-पु, गर्भनाभिनाडीच्छेद्दनविधि:
(चशा. ८.૪૪)
-म्म-बि., नाडीहरम् ( सुचि. १५.३८)
-तिक्क-पु., बनस्पति० किराततिक: (रा. «.७२)
-द्रग-न., नलनाल: परण्डपयनालज्य (मस.११.२९)
-ध्रूम-पु., उपकम० नाड्या गृहीवो ध्रूः। कासव्रतिड्यायवतां शिरःपीडाबतां नासायाः स्तावे हुदि च ताम्यति सति अशान्रुलोन्मितया द्राकुलोन्मितया वा नाउ्या धूमः प्रयोज्यः (चचि. १८.६५-६६)
-भद्नशाक-न., नाहीपछ्धवराकम् ( युसू. २०.१२ ) -मार्ग-ु., कणउल्नोतोमार्गः कण्टनाध्यधोमार्गः:
(र. १४.५२)
-मुखाकृति-वि., लक्षण० नालिकामुखयदाक्कतिमत्र ( मुनि.२.9०)
-यन्त्र-न., यन्त्र० सुपिरमेकानेकमुखं स्रोतोगतशल्योद्वणास्थ रोगदर्शनार्य क्रियासौकर्यार्थमाचुपणाथं च बोतोढारप्रवेशि यथायोगदीधं यन्त्रम् बिंसातिम्रकारकमिद्रम् (सुस्. ७.१२; असंसू. ३४.९; आहसू. इ०.११ )
-न्रण-पु., नाछ्या युतो मणः ( युचि. १,४१)
-मणप्रक्षालनयन्त्र-न., यन्त्र० वत् पडस्रुलं बस्तियन्त्राकारं मुखलोऽकर्णिक मूलम्मुखयोर न्रुषकलायग्रवेशस्तोतस्रम् (असंसू. ३૪.१३)
-स्वेद्-ुु., स्बद़० मूलफलप्रश्रुरादीनां मुगशकुनपिछ्शितहिर:पदार्दानामुष्ण स्वभावानां यथार्थममझ्लहगणसेनेपपसंहितानां मून्रक्षीरादी़ीनामुत्कधितानां स्वेदनदन्य्याणां बाष्पमनुद्रमन्त्यां कुम्यां शरेपीकाबंशायन्यतमक्रतया गजाम्रह्संसंख्यानया ध्यामदीर्धिया ब्यामाधंद़ीर्थया बा ध्यामचतुर्भागाइटरागमूल्लड्रपरिणाहृत्रोतसा सर्वंतो बिलैैरण्डादिबातहरपन्रसंतृतच्छिमया द्विखिख्रां विनामितया नाब्या वातहरसिद्बस्नेहाम्यक्कगात्रो आष्णमुपहरे। । अनेन विहृतचल्डवेगोडनृत्डागमी बाध्वस्वचमव्रिदहन् सुलं स्वेद्यति (चसू, १४.४३; मुउ. २१.७; असंसू. २६.9०) -हिन्ुु-न., निर्यास० बद्वुणाः कह्नणं द्वापनं कफबातब विशग्भविबन्धामदोपानाइमें च (ॅ. २.४०)
नाथ-पु., सामी, ईंधरः (असंसू. २८.३६.)
नाद-प., रोग० कर्णनाद्धः (चचि. २६.१२८)

नादेय-पु., वनस्पति० वानीरः (रापरि. ९.१७)
काराः (रा ८.२०१)
मुस्ताभेदः, पिण्डमुस्तः (ब. १.४१)
( नाद्येयी )- ब्री., वेतसभेद्द़ मेघपुष्पः
( ஏ. ५.996)
जम्बृभद्यः, काकजम्बू: ( घ. ५.८૪; रा. ११.११२) द्र० ' जम्बू,
चनस्पति० अमिमन्यः (घ, १.१११).
सुस्ता (रा. ६.६१)
जम्बूभेदः, जलजम्बू: (ड. सुचि. ૪.३२)
न., लवण० सैन्धवम् ( सुड. ११.१६; ध. २.२५) खनिज० अअनमू (रा. १₹.२१४)
-जल-न., नया नदूस्य बा जलम् ; द्रुणाः-वातलं रूर्षं दीपनं लघु लेखनं च। कासाब्वन नदीनां जलममिप्यन्दि मधुरं सान्ग्रं गुरु कफाबहं च (सुसू. ४५.७-३१) वर्षासु नादेयं जलमग्राद्यम् ( अहस्, 4.२०)
-मत्स्य-पु., नदीजो मस्सः, रोहितपाठीनपाटलारा-जीवर्मिंगोमत्त्यकृण्णमत्सयागुजारमुरलसहसदंद्र्रप्रभृतयो नादेयाः। तद्रुणाः - मधुरा गुरव उक्गा बृष्याः स्निग्धा भल्पवर्चसो रच्चपित्तकरा मारतापहाश्र (सुसू. ૪६.११२-११४)
नाना-अव्य०, बहुविधम् ( रापरि, ७.२४)
-कन्द-पु., बनस्पति० कन्द्दम्रन्यिः (रापरि. ५.२४)
-करण-न., अनेकमेदभिम्नवापाद्नम् भेद्करणम् ( मुनि. ६.२६)
-त्व-न., पृथक्त्वम् (उ. सुड. २३.9०0)
-द्रव्यात्मकर्व-न., अनेकद्रव्यसमुन्मूत्त्वम्
अनेकेम्यो दृव्येम्यो लठधतन्नावत्नम् (असंसू, ६, ,6)
-रजा-बी., लक्षण० वाताविकृततोदद़ाहकण्ड़ादिवेदन्ना (सुनि. १६. पै)
-रूप-वि., अनेकप्रकारम् (अहुसू. १२.३०)
चर्ण-अनेकविधवर्णः ( सुड, ४०.८१)
नानात्मक-वि., नानास्वभाबम्, अनेककारणम्
(हे अहसू. ३.३७)
नानात्मज-वि., वातादिभिद्दुषान्तरासमृत्तैर्जायमानम् (चक. चसू, २०.9०)
नान्द्रीमुख-न., फल० मुरजमुखाकृति खर्जूरदाकाइsमलकादि, नान्दीमुखश्राद्वाय हितमेतत्
(चशा, ८.३५)
(नान्द्रीमुखी )-ख्री., धान्य० यविका इयं मधुरा स्रिग्धशीतला च (चसू. २७.२२)
नापाक-पु., बनस्पति० पयबीजम् (घ. ४.१५९)
नाभस-वि., आकाशसम्बन्चि (अहसू. ९.90)
(नाभसी )-ली., छायाविरोषः हंयं निर्मला नीला सस्नेढ्रा सप्रभा च पश्षच्छायानामम्यतमेयम्
( चई. 6.90)
-द्रवय-न., आकाशीयंय द्वव्यम् ( अह्टस्. २.९) नाभसम्रकृति-वि., (परिव०) आकाशभूतश्रकृति: नाभसम्रकृतिको नरः शुचिश्विरजीबी च भबति भस्य कर्णनासाद्विच्छिद्दाणि महान्ति भवन्ति ( मुशा. $\gamma,<0$ )
नाभाग-पु., मनुपुत्रः बैवस्वतमनोर्नवमः पुत्र: (चचि. १९.૪)
नाभि-ब्री., शारीर० उद्रावर्तः (सुशा. ३.6) बसौ मातृजोऽबयवः (चशा. ₹.६) पश्यद्शकोष्टात्रेधबेकम् (चशा. 6.9०) दशप्राणायतने प्वेकम् ( चशा, ५.३ ) माम्यां विड़ोपेण प्राणा घ्यवस्थिताः 1 यतश्न साइन्तरम्नघिष्टानम् (सुशा. $\bullet, 4$; असंशा. ६.२३) चत्तुविंशतिघमनीनां प्रभवस्थानम् (सुशा. १.३) सिराणां प्रभवस्थानम् (सुा. ५.३) देहे ज्योति:स्थानम् (सुशा. ४.५८) विझेषत: पित्तस्य स्थानम् (अहस. १२.२) गर्भदेढ़वर्धनमूलस्थानम्-गर्भिष्या गर्भाशये गर्भनाभिनाडी गर्भस्य नाभ्यां प्रतिबद्बा भवति। नाब्यां चापरा, तया अपराख्यया नाख्या गर्भस्य पोषणं जायते (सुशा. ३.३२)
-ग्रह-पु.; लक्षण० बस्यभिघातजनितो नाभेर्ग्रह: (चसि,,$\frac{\xi}{}$ )
-ज-वि., नाभौ जातम् (चसू. १6.9०9)
न., सुगन्धि० कस्तररी (र. २७.११७)
-नाडी-त्र्री., नाभिसंसका नाडी (चशा. ६.२३) गर्भस्य नाभिनाल: ( सुशा. १०.१२)
-नाल-पु., न., नाभिसम्बद्धा नलिका (असंड. १)
-प्रपीडन-न., उपक्रम० नाभेः पीडनम्
(असंड. २४.१५)
-प्रभवा-वि., गर्भनाभिसम्भूता, नाभितः सम्भवो यस्याः सा प्रभवति इति प्रभवः उत्पत्तिः, अथवा प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः उत्पत्तिकारणम् ( सुरा. ३.३)
-बन्घन-न., उपऋम० गर्भनाभेबेन्बनम्
(चशा. 6.8४)
-मण्डल-न., नाभिप्रदेशः (सुसू. ५.२६-२७)
-मर्मन्न्न., मर्म० म्रियते पुरुषो यसिन्नभिहते तन्मर्म तत्स्थानम् उदुरं, पक्वामाशाययोर्मध्ये
(सुशा. ६.६-२५) जातित: स्सिरामर्म (सुशा. ६.८) सद्ड्यययैकम्, मानतश्यतुर क्नुलपरिमितम्
( सुशा. ६,२९) सघ्याण्राणहरमिदम् (सुशा. ६.२; असंशा. 6.90 )
-यन्त्र-न., यन्न्र० हछस्थूलविस्तृतमृत्पात्रमध्ये गर्तै कुर्यात्। तन्र पारदे गन्धकं च निदृध्याव्। ततो गर्तस्य समन्ततोऽछ्नुलोछ्रायं कुछ्याकारं बन्धं कुर्याप्। अनन्तरं वं गतं गोस्तनाकारमूषया न्युजजया पिद्ध्यात्। तोयमृदाख्यया मृद़ा संधिं रुद्ध्वा सम्पाद्य वा संशोष्योपरिस्थितमह्रभागमाकण्ठं जलेन पूरयेत्। यन्त्रस्याधस्ताच्च वर्हिं प्रज्वालयेत् (र. ऽ, ५९, ६१)
-रज-ब्री., लक्षण० नाभिपदेदो रुजा
(चसि. ८.९)
-विद्रधि-पु., रोग० नाभिजो विद्धिः, वह्दक्षणम् हिक्षाइडटोपश्य ( स्रनि. ९.१६—२०)
रूलडपु. लक्षण० नाभिश्रदेशो शूलवद्वेदना
(चचि. १३.8१)
-हद्यान्तर-न., नाभिह्दुयोरन्तरम्। तच द्वादशाहुलम् (सुसू. ३५.१२) इंदं दीर्घायुर्जापकम् नभिक-न., शान्द्रनाभिः, शह्धस्य मध्यगता वर्तुलाकारा नाभि:। इयमक्षिरोगे उपयुक्ता (का. षट्कल्पाद्याय:) (नामिका)-बी., वनस्पति० कटभी (रापरि. $9 . ३ .6)$ नाक्यर्ति-त्री., लक्षण० नाभिग्यूलम् ( चचि. २०.८) नामन्-न., अभिधानम् (सुज. ३२.s; असंड. १)
(नाम)-करण-न., संस्कार० शततमे दिने पूर्णे संवत्सरे वा शिशोर्नामाभिधानं कुर्यात्। तन्नाम पूभयं त्रिपुरुषानूकमादिघोघवदक्षरमवृद्धं कृतमूष्मान्तं नक्षन्नदेवतायुफ्क्मरातिप्रतिप्षित मङ्नल्यमन्तरन्वःस्थं निर्दुष्टं च स्यात् ( असंड. १)
-कर्मन्-न., नामकरणम् नामकरणसंस्कारसमये क्रियमाणं होमादि करंमे (चशा. $4.40 ; 49$ ) नाक्यमान-वि., सङ्कोच्यमानम् (अहु. हे; अहस, ८.१६; असंस. ११.३४) नारझ-पु., न., वनस्पति० फलविशोषोडयम् तद्वुणाः-अम्लं मधुरमुषण गुरु दुर्जरं (सु) हृं विशदं भक्षरोचनं रोचनं बटकरं वातहरमामसूलक्रमक्कमिशूल्म च (सुसू. ૪६.१६१; ध. प.र०; र. २३.१ง-१८)

हिं. —नारंगी.
म.-नार्रिंग.
बं. —नारंगाल्युगुक.
गु.—नारंगीलिंबु.
फा.-नारंज:
त.-किचिलि,
न., यनस्पति० गर्जरम् (रा. ८.\&. )
नारद-पु., देवर्षि० रोगापह्रणचिन्तनार्थ हिमवत:
पार्ये समेतेघु महर्षिव्येकः (चसू. १.८; सुसू. ५.३१)
-कम्द्रक-न., वनस्पति० गृक्भनम् (घ. ४.३७)
नाराचक-न., स्थावरविष० त्वक्सारनिर्यासविषम्, इदं
प्रसेकास्पौद्रोर्गन्ध्यपारुप्यशिरोवेदनाकरम्
(असंड. $\gamma_{0}$; सुक. २.५-९)
चूर्ण० त्रिफलादन्त्यादिनिर्मितं चूर्णम् । इदमुदावर्तादिरोगभगन्दराशोम्नम् ( काउदावर्त चि.)
नारयण-पु., पारदुयोग० पारदगन्धकगुग्गुल्बादिनिर्मितो रसयोगः। अयं दु:साध्यकुष्ठक्षयगन्दुरश्रूलमूलग्गुल्मपाण्डुताग्रह्णीमन्दाम्भिनाशान:
(र. २०.११८-१२१)
(नारायणी)-ब्री., वनस्पति० शतावरी (रा. ४.४३८) -चूर्ण-न., योग० गवाक्षीशा्ध्रिनीतिल्बकादिनिर्मितं चूर्णम्, इंदं बिछोषेणोदररोगे उपयुक्तम्
(चचि. १३.१२५-9२く)
-तैल-न., तैल० शातावरीमधानैर्देण्यैर्निर्मितं तैलम् । इदं वातच्याधिब्बभ्यड्नार्थमुपयुज्यते (र. ११.१२३) -प्रिय-न., वनस्पति० कालीयकम् (ध, ३.८)
नारिकेल-पुं.. न., वनस्पति० फल० घानूपदेशोन्भवोsयम् (चक, १, ८) तद्रुणा:-मधुरं शीतलं गुरु हृथं स्निग्ध पित्तकरं (पित्तम्नम्) (रा.) बल्यं मांसदुं बृष्यं वृंहणं बस्तिशोधनं तृष्णाशोपबनं च (चसु. २५.१३०; सुसू. ४६.१८०; ध. ५.७४; असंस., 6.964; अहृसू. ६.99९; ₹. १७, ૪३-૪६) नारिकेल्स्य मस्तकमजा नाम वृक्षाभ्यमजा स्वादुरसपाकः शुकलः वातः कफवृद्धिकरः रक्तपित्तहरश्य (सु. स.४६.३१०)
हिं. -नारियल,
म.-नारळ, माड.
गु.-नारिएल.
बं. -नारिक्ले.
त. 一तेंकु.
फा.- ोोजहिन्दी; नारीयल.
(नारिकेली)-ब्बी., वनस्पति० नारिकेलः (र. १८.१११) -तैल-न., स्नेछ०वद्वुणाः-इीति गुरु केइयं इलेप्मलं वारपित्तहरं च (ध. ६.१४१; असंसू. ६.१०९) वाजीकरं क्षीणधातुपोपणं मूत्राघातग्रमेहृ्यासकासयक्ष्ममं मेधाकृत् क्षतभरणं च ( सुसू. ४५.१२०)
-पाक-पु, नारिकेलकल्पः सौश्रुतः तद्विधिःवाराहीमुराल्यो: कन्दी। धत्तूरमहिफेनं घम्वयासं कपिकच्हुफलानि च पृथक् संचूर्ण्य कार्पासफलमज्जजातेन दुग्घेनाडsलोध्य सूर्यातपे शोषयेत्। एवं प्रत्येक सत्तवारं भाबयित्वा नारिकेलगर्भ पूरयेव्। तद्दारं च रुध्वा द्वात्रिंशद्रुणितदुग्धेनाsन्तरा डन्तरा दुर्ज्या संबर्स्य दाख्योपगमपर्यन्तं भाण्डे पचेत्। शीतं चूर्णकृतं च घृतेन पचेत्। ततो जातीफललवजै़ैलाचूर्ण तस्मिश्रिध्रिप्य गुटिकाः कुर्यात्। पाकोऽयं वातरोगश्रमेहझो बल्यो वृष्यश्र
(र. २६.५६.६२)
नारिकेलोद्क-न., नारिकेलमध्यगतम् उद्कम् वदुणाः-स्निगध स्वादु हिंम हत्रं दीपनं बृष्यं बस्तिशोधनं गुरु पिपासाझं च (सुस्, ४५,૪३૪૪; घ. ६.३५१; अहसू. ५.१5) नारिषण्ड-पु., खीनपुंसकः (चसा. २.१6) नारी-ब्री. बनस्पति० अश्वबलगा, बल्बजसट्रापत्रा, दोरीप्रावेशिकरसायनेण्वेका (चचि. १ (४)し.)
न्धि-न., मानुषं दृधि; वद्वुणाः-स्निर्धं मधुरविपाकं बल्यं गुरु सन्तर्पणं चक्षुष्यं दोषद्नख
(सुसू. ४५.७३—७४)
-प्रसङ-पु., नारीप्वतिशायेन मैथुनार्थ प्रवृत्ति:
(सुज, २४.₹)
-स्तन्य-न., मानुष्याः (खियाः) दुगधम् (सुू. 84.46 - 4 C )
नारीषा-की., बनस्पति मद्धिका (रा. १०.२२५)
नाल-पु.,न., नलिका, दण्डः (अहूस. ३ $<-१ १$;

$$
\text { र. } 9_{0 . २ ४) ~}^{\text {( }}
$$

नाभिनालः (असंशा. ३ (७) ३૪; र. ₹.१२५) स्रोतस् ( सुड. प८.94)
मेछ्दम्-मिद्यते सिच्यते शुक्रमनेनेति मेछृनार्थेsयि नालपदं रुछं, सेचनावस्यन्द्नयोरेकार्थत्वात् ( सुड.३७.9१०)
( नाली ) बी., नाडी (चचि. २२.६) -पात-पु., नाभिनालपतनम् ( असंड. २) -वंशा-पु., वनस्पति॰ नङः (रा. ८.२२२)

नालक-पु., धान्य० कलायः (घ. ६.9०३)
नालान्धमूषा- खी., नाल्युक्ता सम्पुटितमूषा गोस्तनाकारमूघा, नाल्युक्तांधमूषा (₹. १८.२१-२२)
नालभिबन्धन-न., नाभिनालस्य निबन्धनम्
नालिक-न., निर्यास० बोलम् (ध. ३.६२ अ)
(नालिका )-बी., ज्ञाक० गोनाडीच:
(चसू, २७.१०१) द्यं स्वन्यजननी
(सुशा. ३०.३०)
तद्धुणाः-चातला पित्तमी मधुरा च (सुस्, ४६.२७₹) दीर्घनालरूपा कलम्बुसंज्ञा, (अरु.) नाउ्याकारा सूक्ष्मसुषिरा बहुतोयजा र्रक्ष्णा च। (हे.) कलम्बादि़वर्मोक्का गुणाः - स्वादुः सलवणा सरक्षा चातः्केष्मा करी गुरु: शीवला सृट्ृविण्मूत्रा विष्टम्य जरणशीलसनेहाब्या सती च नातिदोषला (अह्टस. 90, ९३-ऽ4) कहुछुप्ठमेद; इयं पीतवर्णा गुरः स्नितधा श्रेष्टा च
(र. ३.९२०-२२२)
-यत्त्र-न., यन्त्र० वालुकायन्त्रभेद्य, तन्र वाटुकास्थाने हवणं निक्षिप्य वस्भिन् लोहनालगतस्य निरुद्धसूतस्य पचनं कुर्यांत्। अतिम्वदुस्वेदोपयोगि यम्न्नमिद्यम (र. s.૪३)
-शाक-न., नालिका (सुसू. ४६.२७३)
दर० 'नालिका '.
नालिकेर-पु., वनस्पति० नारिकेलः (मुस्.४५.१२०) -तेल-न., स्नेह० नारिकेलतैलम् (सुसू. ४५.१२०; असंसू, ६.9०8) नालिकेरक-पु., वनस्पति० नारिकेलः (धनि. प.७४) नालिकेरासव-पु., आासुत० नारिकेलासवः अयं गुहान्शयमांसभक्षणोत्तरमनुपाने विह्हितः।
(मुसू. ૪६.૪३३)
नायन-न., उपक्रम० नस्पम् (चसू. ५.३९, अह्सू. २.६) नावनिक्तैल-न., नस्यार्थमुपयुक्तमणुतैलादिकम् (चचि. ३.२५५) नासत्य-पु., देवानांभिषजौ अश्विनीकुमारै। (र. २०.८५) नासा-ब्री., शारीर०शीष्पप्रत्यद्नम्, नासिका (सुशा. ५.४) वनस्पति० आटरूपः (रा. ४.२s)
-गतरोगप्रतिषेध-पु., अध्यायसंज्ञा (सुउ. २३)
-गतरोगविज्ञानीय-वि., अच्यायसंज्ञा०
( सुज. २२)
-परिशोच-पु., नासारोग० तल्धक्षणम् अस्मिन् घाण-

गतः कफो मार्तवित्ताभ्यां शोषितो भवति। तेन च ऊर्ज्वाध:ध्वासोच्छ्वासकर्माण्यतीव हुेशा भवस्ति ( सुज. २२.१७-१८; र. २४.२०)
-परिस्राव-पु., नासारोग० लछक्षणम्-नासातोडनवरतमविशिप्प्वर्ण जलाभमचछं स्रवति। राँ्रौ चाधिकतरं म्रवणं भघति। अस्मिन् रोगे स्राइ: ग्रूंगाएकास्यस्नोतसि प्रविलायितात् कफात् ज्ञायते (मुउ. २२.9६-96)
-पाक-पु., नासारोग० नासिकापाक:
( सुड. २३.५; र. २४.२०) अस्मिन् रोगे घाल्या-
म्यन्तरी क्रिया पित्तहारिणी प्ब योज्या
( मुЗ. २३.Ь.६)
-पिटिका-ब्री., नासारोग० नासापुक्कम् तहक्षणम्-अन्तर्नांसायां गुफ़ः श्रेप्मा विटिकाबस्थां प्रामोवि (र. २४.२०; असंड. २४)
-पुट-पु., शारीर० नासिकापुरक: तर्प्रमाणम्अन्रुलस्प त्रिभागेन सहा⿸्द्रुलं त्रिभागाहुलुलम् ताइन्मात्रतिर्यिक्रित एको नासापुर: (इ) संख्यया हौ ( सुसू. ३५.१२; असंरां, ८.२०)
-पुटभाग-पु., प्रत्यन्वन्न द्वयोर्नासापुटयोब्बिहिर्भाग: प्रमाणतोऽडयं प्रत्येकम ह्नुखद्वयमितः (सुस. ३५.१२)
-प्रतीनाह-पु., नासारोग० बातेन नासा प्रतिनहाते बध्यते इव । वहक्षणम्-उदानो वायुः कफा|हृतो भूख्वा समार्ग विगुणः स्थितः स्यात् तदा नासा प्रतिनझयेते बध्यते इव घातेन, सच नासाप्रतीनाहों भबति ( सुड. २२.94-9६)
-रोग-पु., नासागतो व्याधिः, वस्संल्या-पक्रन्रिसाब्कासारोगाः। ते इमे-अपीनसः पूतिनस्यं नासापाक: शोणितवित्तं पूयरोणितं क्षवथुभ्रंशधर्द्रीशो नासानाहः परिन्नवो नासाशोषश्यत्यारि नासार्शासि नासाश्रोफाश्रस्तारो नासार्बुद्धानि सत्त प्रतिइयाश्याश्य पर्ञ। एववमेकन्विभाज्ञासारोगा:
(चचि. २६.१9०-११६; मुड. २२.३-५.२०; असंड. २३; र. २४.२०)
-चंशा-पु., शारीर० नासास्थिद्णुण्डः ( गुसु. ३२.४; असंशा. ८.३२)
-चदृनावरोध-पु., उपक्रम० नासाघदनयोर्निरोधनम्ट तेनान्त:प्रविटो वायुः स्दस्रोतोविदरणं कुत्वा मूर्धामपह्नि ( सुउ. ૪६.৭८)
-शोय-पु., नासारोग० तद्धक्षणम्- कुद्बोडनिलो मूर्भि कं संरोल्य नासाहृइ्राकक्राणविशोषणं च

करोवि (चचि. २६.9१9; मुड. २३.99) तथा ग्रकरूर्णाभनासात्बं कृष्ड्राद्धुर्घसनं च भबति
( असंड. २३)
-श्वयधु-पु., नासारोग० तव्रक्षणम्-वातादयो
दोषा घ्राणाश्रिताइस्सक्रभृतीन् प्रदुण्य नासाया:
श्वयध्युं कुर्वन्ति (चचि.२६.११५)
-संवेद्न्न-पु., वनस्पति॰काण्डीरः (घ. Х.६२)
-सन्नत्व-(परिव.) न., नासाया अन्त:प्रविप्टत्वम् ( युचि. ३.र३)
-स्नाब-पु., नासारोग० नासापरित्नाःः (चसि.२.२१; सुड. 23.90 )
-स्रोतस्-न., झारीर० नासारन्ध्रम्
(ड. सुचि. ૪०.६३; असंस्. २९., १४)
-स्लोतोभव-वि., नासाब्रोतसि जातः (रोगादिः)
(मुउ. २२.२०)
-हुण्डन-न., घाणनाशः (चक. चचि.२८.२२) नासाग्र-न., रारीर० नासाम्श्यभागः (असंसू. २९.१४)
नासग्रपाक-पु., एक्षण० नासास्रस्य पाक:
(चचि. २६.9०६)
नासाध्मान-न., लक्षण० कफावृतस्त्वाहायुना नासिकापूरणम् ( सुज. ६.96)
नासानाह-पु., नासाप्रत्वीनाहः (मुु. २३.९)
नासार्तुद-पु., न., नासारोग० नासाभबोर्ब्युदसटरो घ्याधिः अर्बुदेद नाम स्रोत:पथे विपुलं कोषवच यव् वव्। सच मांसाल्बदोषाद्रवति। असी सत्र-
 पातनअै्रैः (चचि. २६.११६; मुड. २२.१६.२० असंड, २३)
नासार्शास्-न., नासारोग० नासायां जायमानो मांसाहरं, स पृयन्दोपन् सज्रिपाताच चत्तर्विधः ( घुज. २२.१८; असंड. २₹)
नासावभद्न-पु., रक्षण० नासाल्लोतोवैगुण्यम्, तच्चानुनासिकाइन्वत्वेन झेयम् ( ड. सुक. ₹.४१)
नासिका-ख्री., पश्षेन्द्रियाधिट्टानेवेकेक, घ्राणम् (चशा. ८.s) प्रमाणत इंयं चतुरुल्ल (चवि. ८.११७) सा श्खिरसो द्वारम, तत्र निपिक्कमौपं स्लोत:युक्नाटकं प्राप्य मूर्थानं नेत्रश्रोत्रकण्बद्विक्रिरामुस्बानि च ध्याप्योर्घनजनुगतान दोषानपकर्षति (चसि. ४.८८; अहस. २०.१) इयं उदानस्य विचरणस्थानम्, उरः्थानमुद़ानस नासानामिगलांश्रशेव् ( अहस्त्. १२.५)

## 

－गण्डकृटललाटास्थि－न．，शारीर० अस्थि० नासिकागण्डकूटललाटानामस्थि। तथ्वेकमेतमूल－ त्वाल्नासादीनाम्（चशा．५．६）
－पाक－पु．，नासारोग० वह्धक्षणम्－ध्राणस्थितं पित्चं नासायां अणाज् करोति तीव्शवरः पाकश्न भबति नासायामार्द्वर्वं पूतित्वं च हइयते（ सुज．२२．४）
－मुख－न．，प्रत्यक्न० नासाद्वारम्（ सुशा．9०．२4）
－बंशा－पु．，नासानलिका（चइं．८．9०）
－शोष－पु．，रोग० नासाशोषः（असंड，२₹）
नास्तिक－वि．，परलोकाद्विन्निति मम्यमानः，नास्ति परलोकादि इति मतियरस्य，सः（चसू．२५．．००） नास्तिक्य－न．，तामसगुण० आस्तिक्याभातः।धर्ममोक्ष－ परलोकादिकं नास्तीति बुध्द्याचरवीति नास्तिकः， तस्य भावो नास्तिक्यम्（ सुशा．१．१८）
－चुद्धि－खी，，नास्येव परहोक इति विपर्ययज्ञानम् （ चसू．११．6） नाह－पु．，परिणादः（बहस्．२५．१७）

न．，उपक्रम० घन्धनम्＂सैरण्डपत्रया शोफं नाहयेटुष्गया तया＂（सुचि．१．२६）
निःशाल्य－वि．，शल्यरहितम्，वह्रक्षणम्－प्रसके नणे नातिस्पर्शासहिक्णुपु प्रान्तेपु झोफे तपे चाल्पे सति निःझाल्यं शेयम्（ असंसू．३५．३९）
（ नि：राल्या ）－ब्री．，चनस्पति॰दन्त्वी（रा．६．३३८）
नि：शाक－पु．，बनस्पति० भालिभेदः मुण्डश्रालि：
（रा．१६．८ऽ）．नु०＇शालि＇ मीह्हि：（रा．१६．८०）
निःशोषविपनाशिनी－त्री．，वनस्पति॰बलामोटा （घ．परि．४．₹）
निःश्रेणी－खी．，वनस्पति० खर्जूरी（घ．प．५३）
निःश्रेयस－न．，मोक्षः（चसू．११．२७）
निःस्केष्मपित्त－वि．，लक्षण० निर्गेते क्लेष्मपित्ते यस्माव् श्रेष्मपित्तरहितः，अंतविरिक्तस्य्य एकलक्षणम्，
（चसू．१६．90）
निःश्वास－पु．，श्वासप्रवेशः（हे．चस्．१८．४४）
फूत्कारः（ ड．सुक．३．．）
－विष－वि．，निःध्वासे फूल्कारे विषं गस्य दिव्यः सरों निःः्यासविषो भवति（मुक．३．४）
नि：सङ－वि．，निर्गतोडभिघातहेतो：सङः सम्बन्धो यस्य स व्रणः（ सुचि．१．१११）
निःसंज्ञत्व－न．，लक्षण० चेतनारहितत्वम्
（ड．सुड．49．9२）

निः संपात－वि．，उद्धोचसहितं देश़ादि（सुस्，૪६．४५६）
निःसंराय－वि．，संशयरहितम्（सुझा．प．४०）
नि：सार－वि．，लक्षण० अपगतधानुसारः（चचि．१६．६）
निर्गतसारमाहारादि（ सुस，»६．प२७）
पु．，बनस्पति० टिं्युक：（२．१४२）
（निःसारा）－बी．，बनस्पति० कदुली（घ．४．64）
निःसुखत्व－न．，दुःखम्（ अह्रस्，१३．१२）
नि：सतता－वि．，लक्षण० स्थानच्युता बहिरागता
（चसि．६．५५）
निःस्नेह－वि．，स्नेहरहितम्（चस्．२७．३१६）
－फला－त्री．，यनस्पति० कण्टकारीभेद्यः श्वेत
कण्टरिका（रा．૪．१२६）द०＇लक्ष्ममणा＇
－सिद्ध－वि．，रनेहेन विना सिद्धम्（चसू．२७．३१६）
नि：स्पृह－वि．，उपादिस्साजिहासागून्यः उपादिस्सा
ग्रहणेच्छा，जिद्वासा त्यागेच्छा ताम्यां रहितः，निरिच्छ：
（चशा．4．96）
निःस्यन्द्－पु．，उपरनेहःः（ सुनि．३．२२）
मून्रम्（ ड．सुचि．५．ই₹）
नि：म्युतरका－वि．，लक्षण० अतिस्रुतरक्ता（सूतिका）
（काखिल，११．6१）
निःस्वन－वि．，निःशयद्दम्（असंस्，३．२८）
निक्रुच－न．，फल० इदं पित्त्र्लेप्मप्रकोषि
（चस्．२७．१३२）फलानामह्विततमं च （चसू．₹५．३९）
निकुश्वन－न．，किया० संकोचनम्（चसि．१२．१८（9५）
निकुअ－पु．，अल्पक्रुझः，ल्वादिपिहितोद्रम्（चक．१．८）
निकुअ्कक－पु．，वनस्पति० बेतसः（घ．प．११७）
（निकु⿴囗十介ाका ）－बी．，बनस्पति० निकुक्विकागुणा：－
कटुकाइस्ला वातकफापहा शोफमी च
（रापरि．८．३५）
निकुम्न－पु．，बनस्पति॰ दृन्ती（सुज．$\gamma 2.8 \%$ ； अहैस्．१५．२；र．२२．५६，कुछादिदिम्रदेहोक्त－ मेकं द्वृ्यम्（चस，३．५）
बनस्पति० जेपालः（ध．१．२२७）
（निकु．म्ना）－बी．，घनस्पति॰ जेपाइ：（घ．१．२२८）
द्न्ती（घ．१．२२३）
－कल्क－पु．，कल्प० निकुम्भकल्कोऽयं सर्शीतजलः
कामलापह्ः（ असंचि．१८）
－तेल－न．，निकुम्भक्राथकल्केन सिदं तैलम् （चक．चसि．११．३३）प्रमेहे शाकसिद्धगर्थमुप－ युज्यते（ सुचि．११．६）

-बीज-न., वनस्पति० जेपालः (रा. ६.३४४) निकुम्भादिविरेचनगण-पु., दव्यगण। निक्रुम्भकुम्भत्रिकलागबाक्षीस्तुकश््खिनीनीलिनीतिल्ककानी, शम्याककम्पिल्लकहेमदुगधा तुमंध सून्र चेति (अहसू. १母.२)
निकृन्तक-पु., खनिज० गन्धकमेद्व वटसौगन्धिक:
(घ.₹.9१४)
निकेत-पु., शरीरधात्यवकारा: आशायः स्रोतःपदार्थंकोऽयं राबद्ध (चवि. 4.5)
निकोचक-पु., बनस्पति० अङ्कोटः (ध. १.२५८., असंचि. २૪)
न., फल० औत्तरापथिकमिद्म्, तद्गुणाः- मधुरम् उप्यं सिग्ध गुरु बल्मदूं बातम्घं व्रंहणं घूप्यं करपित्तम्रवर्धनं च (चसू. २७.१५७; सुसू. . ४₹.9८6)
निकोचन-वि., सक्षोचकः (अह्सू. १०.३.)
निक्वेपण-न., यत्र जलं स्थाप्यते तत् पक्वप्रकारकं —फलकं ड्यप्रकं मुक्जनलयं उद्कमत्चिका शिक्यं चेति अन्र निक्षित्तमुदकं भूक्यादिस्पर्शाभाबत् निर्दुरंट्ट भवति ( सुसू, ४५.9८)
निगद्वि., निर्मलं खचछं च (चचि. २६.६८)
निगम-पु., नगरम्, बहुबसतिः (चनि. ६.१३)
निगमन-न., न्यायावयन० पश्वानां न्यायावयवानामेकतसोडयम् अबयवः, यश्र हेत्वपदेशात् प्रतिज़ाया: पुनर्वचनं निगमनम् (चवि. ८.३१) हेनुसाधितसाध्यधर्मकथनम् (चसू. २०.१८)
निगर्मा-वि., सुषिरा (चसू. ५.२ү)
निगूढरोमन्-वि., अपरिलक्षितरोमा (ड. सुनी. १२.6)
निग्रह-पु., लक्षण० अप्रवृत्तिः (चसू, १६.८)
-प्राप्त-वि., निम्रद्रणीयत्वेन ज्ञानः (चवि, ८.५८)
-भय-न., जल्यवितण्डोक्कनिग्रहाद् भयम् (चवि. ८.96)
-स्थान-न., वादाइ० पराजयमाषिः विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्य निग्रहृस्थानम्, निग्रहृस्य पराजयस्य स्थानमिव स्थानं कारणमिति निग्रह्रस्थानम्

$$
\text { (चवि. } 6 . \xi 4 \text { ) }
$$

निघण्टु-पु., कोशः आयुर्वैदोद्वितौषधीनां पर्यायगुणादि वर्णनपरः कोषविशेषः (र. ८.२६)
निचय-पु., सन्विषातः (चनि. ३.३)
-गुल्म-पु., रोग० सब्विपातजो गुल्मः न० गुल्म
(चनि. ३.२)

निचयोदरिन्-वि., सन्निपातोद्युक्त:
(चचि. १९.१०२)
निचित-नि., संचयं प्राप्तः ( सुज. ४०,१३८) क्षीणम् (चइं. ७.३१)
निच्रिति-खी., काष्टानामौत्तराधर्येंणवस्यितिः (मुसू. 9१.११)
निच्चुल-पु., वनसति० हिज्ञलः (चक, चचि. १०.२०) रापरि. ८.6०)
जलवेतस: (ड. सुचि. ३७.४०) फलमस्य
विरेकार्थमुक्युज्यते (चसू. २.9०)
वेतसः (घ. ५.११६)
न., फल० वातामादिवर्गोंकमिद्म्र तद्वुणा:-मधुरमुप्ण सिनगधं गुरु बृंहणं बल्यं बातपित्तकफहरं च
( सुसू. 8६. $9<6$ )
-क्षार-पु., वेतसक्षारः, कुष्टह्रप्रेपोपयुक्त:
(चचि, 6, <s)
निचुलक-पु., वनस्पति० जलवेतसः (ड. सुक, ₹.३) निज-ति., शारीरद़ोपसमुत्थम् स्वधानुवैपम्यनिमित्तजं च ( चसू. ११.૪५)
न., कृन्रिमधानु० कांस्यम् (ध. ६.२₹)
-दाव-पु., उन्निजादेः स्वरसः (र. २०.८₹)
-विकार-पु., शरीरान्तर्गतदोषोंैंघम्यपूर्वंक व्यथां कुर्वंन्तिर्जायमानो ब्याधि: (अह्सू, ४.३प)
निजातिशाणहुल्या-ब्री., धान्य० चीहिभेद:
( रा. §5.86) न० " हीहि '
नितम्ब-पु., श्रारीर० कटिपश्बाद्धागः (सुस्, २₹.६) मर्म० अस्थिमर्म ओोणिकाण्डयोरुपर्याशयाच्छादुनौ (सुशा. ६.し; सुशा. ६.२₹) वामद़क्षिणभेदेन संख्यया च दौ। मानतोडर्धाह्युल्परिमाणौ, कालान्तरम्राणहरौ। तद्विद्वेऽ $घ: क ा य झ ो ष ो ~ द ौ ब ै ल ् य ा न ् म र ण ~ \mid ~$ च ( सुखा. ६.२६)
नितग्बास्थि-न., अस्थि० (सुशा, 4.9९) दू० 'अस्थि' नितक्बिनी-ल्री., नारी (र. ११.9०८)
नित्य-वि., त्रिकालावस्थायि, नोत्पचं न विनारां गच्छवीति (चशा. १.५ऽ) भाबस्वरूपो धंसाप्रतियोगी यस्य ध्वंसो नास्ति ( सुरा. १.३)
-ग-वि., निल्यं शरीरस्य क्षणिकर्बेन गच्छतीति शरीरेन्द्दियसत्वारमसंयोगः, तन्दूपश्व आयु:
(चसू. १.४२)
निल्यं गमनशीलः अहोरात्रादिसुपः काल:
(चवि. १.२१-( ६)
-माव-वि., निल्यस्बरूपम्, आत्मवाख्यादि (सुनि.१.६)
-राला-वि., लक्षण० निस्यं शूलविद्दावेद्नासटशवेद्नावरी (असंशा. ४.१६)
निच्यातुर-वि., लक्षण० नित्यव्याधितः (अंड़ा. 6.98) नित्योपद्विग्ध-वि., लक्षण० निस्यमुपलिस्तमिवां यस्य तादराः क्ञिब्रारीरः (चचि. ३०.२४०)
निल्योपयोगिक-वि., सदोपयोगधन्, नित्योपयोगी (अह्हस. ६.१७२)
नित्योपसेवन-न., नियमेन शीलनम्, सतताम्यासः (अह्रू. २०.३२)
नित्योष्मन्-वि., लक्षण० अवयवगतमुष्माणं निलं बिभ्रणः निल्यमूष्मणा सहितोऽबयनो वा (चइं.३.४)
निद्धान-न., स्थापनम् ( ड.मुचि. ५.96)
निद्रांन-न., युक्तिः (चति.३.३६)
लक्षणम् ( काखिल. ११.५८; सुड. ૪२.८६)
तन्त्रयुक्कि० हृान्तेनार्थः प्रसाध्यते यन्र तत् हृ्टान्तव्यक्तिर्निद्द्रननम् ( मुड, ६५.३६) मूर्खबिदुषां बुद्धिसाम्यक्विषयो हष्टान्तः, विश्ञतममृतं यथेति (चक. चसि. १२.४૪)
निदाघ-पु., फतु० ग्रीष्मकालः (ड. सुड. ६૪,૪<)
निद्नान-न., व्याध्युपलव्धिकारण० हेतु: निद्दानपंचकेण्वेक:, कारणम् (चनि. १.६)
उत्पच्चिहेतुः (सुनि. १.१)
ते च - च्यभिचारिदूरनिकट्याधानिकर्वाचचत्वारः
असाल्म्येन्द्रियार्थंसंयोगपरिणामग्रज़ापराधात्रिधा, खद्दोयोभयकारणाहूरी हौ ब्यक्ञकोत्वादकौ बालाम्यन्तरमेदाब ( मा. मधु.)
हेतुलक्षणनिर्देशरूपम् ( सुनि. १.१)
-ल्याग-पु., कारणपरिवर्जनम् (असंसू. १२.६)
-परिवर्जन-न., रोगकारकहेतूनां सर्वैत्त्यागः, पथ्यम् ( सुड. १.२५)
-विपरीत-वि., हेतुविपरीतम् ( भेषजादि) (चवि, ₹.૪२)
-विपर्यय-पु., हेनुविरुदृत्वम्, यथा-संतर्पणोश्थेडपतर्पणम् रीतोशथे उष्णम् (अह्डसू, ८.२२)
-स्थान-न., प्रकरण० हेतुलक्षणप्रतिपादृकं स्थानम् ( सुस्. ३.9४)
निद्नार्थ्रकर-बि., निद्नां रोगहेतु: तस्यार्थः: प्रयोजनं ध्याधिजननम्, तक्करोतीति निद़ानार्थरो नाम ब्याधिजनकः। यथा-रक्षपित्ताज्ज्वरो जनरसन्तापाब्ब रक्षपित्तम् ( चनि. ८.१६)

निद्विग्धिका-ती., बनस्पति० कण्टकारी
(चचि. ₹.२२॰; असंचि. १६; ध. १.३५;
सुउ, प८.३Q)
निद्रा-स्री., शयनम् स्खापः, सुदुषिः (सुड. 4५.4) मेड्यानाडीमन संयोगादे़ेहन्द्नियाणां सुस्नभोग: ( सुसू. १.२५ (૪) निद्दाहेतु:-श्लेप्मतमसी च ( सुशा. ४.५६) निद्दासंप्रापिः-स्योतःसु ख्लेप्माबृतेधिन्वियद्येपु ध्रमाव् स्वकर्मम्य उपरतेपु देहिनं निद्दाssविशति (असंसू, ९.44) मनसि क्यान्ते क्लमान्दिताः कर्मात्मानः नाम (हन्द्रियाणि) विषयेम्यो यदा निवर्तन्ते, तदा मानवः स्वपिति (चसू. २१.३५) निद्दाप्रकाराः- त्रिविधेति (उ.) चतुर्विधेति (अर.) ससविधेति ( असंशा. «.६८) तन्र त्रिविधा-तामसी वैकारिकी ख्वाभाविकी चेति भेदात्। तत्र तामसी-अनवयोधिनी सा प्रलयकाले भवति। बैकारिकी विकारैः संपद्यते। स्वाभाशिकी तु त्रिश्रकारा वमोभूयिष्ठा रजोभूयिध्ठा सत्चभूयिय्ठा चेति। प्रथमा तमोभूयिष्टा नाम अहस्सु निशासु च भबति। रजोभूयिष्टा रजोभूयिष्ठानामनिमिच्तं भवति। अन्त्या च सरवभूयिछ्ठानामर्धरात्रे भवति (सुशा. ૪.३३) चतुर्धा-अकाले सेविता मिथ्यायोगरूपा, अतिश्रसकात् सेविताइतियोगरुपा, न च सेविता हीनयोगरूपा, काले सेविता सम्यग्योगरूपा च। तत्र सम्यग्योगरूपा सुखायुषीकुर्यांत्। शोपस्तिस्नः सुखायुपी पराक्फुर्यात् ( अद्वसू. $3 . ५ \gamma$ ) ससधा निद्रा-कालस्वमावा, आामयजा, चित्तखेद्रोन्मवा, देहखेदेोन्नवा, कफोन्मवा, आगन्तुभवा, तमोभवा चेति। एतासु प्रथमा कालस्वभावा रारीरं धारयति। अन्न्या तमोभवा पापा दुषा शोपाः पः्य व्याधिहेतुसमुन्भवाः (असंसू. ९.६)
निद्भागुणा:-आहारादिवत् निद्ना देहस्थितिकारिणी तथा सुखदु:खे पुट्रिकाइर्ये ब्रलाबले वृषताक्नीबता ज़ानाज्ञाने जीवितमरणे च निद्धायत्ते (चस्. २१.३६) रात्रौ जागरणं रूक्षं, दिवा निद़ा ग्रीव्मकालाहते sन्येप्टृतुणु स्विरधा ककपित्तकरी च। भसीनप्रचल्बायिता निद्दाइरुक्षाइनभिध्यन्द्विनी च (अहस्द, 6.44) कालइयनात् पुद्विवर्णबलोत्साशाम्दिदीप्यतन्द्राधातुसाल्म्यानि भवन्ति। (सुचि. २૪.६८) अकालशयनाव्मोहज्ज्र स्तैमित्यपीनसशिरो स्क्शोफह्यद्धासस्रोतोरोधाझिमन्द्ता भवन्ति (अह्टस, 6.६9)

अहितनिद्दाया ह्रीमकशिरोजाइ्यस्तैमित्यमतिभ्रेश-शोफारोचकार्धाषभेद्ककण्ड्र्लक्कोठपिटिकाकासगलामयविपवेगग्रवृत्तयश्न भवन्ति (असंसू, 8.8 . 8 -49)
-कर-वि.,निद्दाजनकः (सुचि. २४.しゃ०)
-क्षय-पु., रक्षण० निद्दायाः क्षयः (चचि. ११.६५)
-नाशा-ु., बक्षण० निद्दाया नाशः (चसू. १६.१४)
रोग० निद्दाक्षयः वत्कारणानि-कायहिरसो विरेको
वमनं रखतमोक्षणं धूमक्षुतृठ्व्यथाइर्षशोकाश्किन्तों-
त्कण्ठाहुस्खाशाय्यास्क्षां्न कालरीलक्षयोऽनिलपि-

रोगा:- अब्नमर्देशिरोगौरबतृष्भिका जाह्यग्लानि-
अ्रमापक्तितन्द्रा वातजा ब्याधयश्च (असंस्ट. २.५६) तत्र चिकिस्सासूत्रम् - अभ्यंगो मूर्धिन तैलनिवेवणं गात्रस्योд्वरनें संवाहनानि शालिगोधूमाद्धिलिरिमंत स्तिर्धं मधुरं भोजनं विलेशयानां विक्किराणां मांसरसा झक्षाद्विफलोपयोगो मनोज़रायनासनयानानि च ( म स्रा. ४.४२-४६)
-निग्रहज-वि., रोग० उद्वाबतंभेद्य: निद्दाविधारणाज्ञायमानो ( घ्यारी ) (अहृस, ४.१२)
-प्रणाशा-पु., लक्षण० निद्रानाशः (असंसू. ५.३३)
-अ्रंशु-पु., लक्षण० निद्दानाशः (अहस्. ११.६)
-विधारणज-पु., रोग० उद्वाइतंभेद्य, निद्दाखा विधारणात् जृम्भाइन्नमर्दस्तन्द्रा हिरोरोगोडक्षिगारवं च भबति ( चस. ५.२₹) तत्र चिकिस्सा-स्वत्रसंबाहनाभ्प्यक्दीनि (चस्. ७.२३)
निद्दाघात-पु., बक्षण० निद्दाया विघात: [सु.प५.३५]
निद्रातियोग-पु., निद्दाया अतिशायेन सेवनम् ( गुरा. ४.४७)
निद्राधिक्य-न., लक्षण० बिंश्रतिखे प्मविकाराणामेकतमः, अविनिद्वता (चसू, २०.१७; चनि. १.३३)
निद्राभिशात-पु., रोग० निद़ावेगविघातः

> (गुउ. ५५.१५)

निद्रारि-पु., वनसति० निम्बभेद्: नेपालनिम्बः
(रा. १.५२; घ. १.३५) द० 'किराततिक्त' किराततिक्तः (घ. १.३५)
निद्राल्ड-खी., बनस्पति० बार्तांकिनी
(घ. १.१०१; रा. ५.१२८ )
बनबर्थरिका (रा. १०.०८)
-त्व-न., तामसगुण० सुपुप्षिर्रीलता (मुश्रा. १.२८)
निघन-न., विनाराः, मृत्यु: ( स्रस. ३२.३०)
जन्मतः सस्तमे नक्षन्रम् (इन्ठुः असंनि. १.२१)

निपतित-वि. रक्षण० विकहाइ्रः (उ. गुच. ३३...०)
निपात-पु., च तु इल्यद्दीन्यध्ययानि निपातसंज़ानि ( कुचि. २.s६)
संगोगः ₹पर्शःः रसनायोगश्षेति (कक.चसू. २६.६६)
निफेन-न., निर्यांस० अफूकम् ( रा. ६.१८१)
निबन्ध-पु., निश्रिल्य बभार्तीति निब्रन्धो मूलम्म (ढ.) मूलम् ( सुनि. «.३०)
निबन्धन-न., अधिधानम् ( अहस्, ११.३७)
( निबन्धनी )-त्री., मांसरगज़ः भम्रपण्गुकादिबन्धनार्थमुपयुज्यते (युचि. ३.२९)
निवर्हण-न., नारानमू, विनारः (अह्. . ५.८9)
निभ-वि., तुल्यम्
न., प्राकाइयम्, स्वस्पम्, उपदेशः (सुड.१२.१०)
निमुत-वि., विनीतः ( चक. चवि. ८.८)
( निभृता )-बी., अब्यग्रा (इन्दु. असंड. १)
निमग्नरूप-वि., लक्षण० अंतः श्रविपरुपम्, ईपद्ध्य-
रूपम् ( ड. सुड. ५.४)
निमजनन-न., उउउनम् (चनि. $u, ६$ )
निमि-पु., राजभि० शालाक्यतंत्रकर्ता वैदेहः (चसू, २६.५)
निमिन्त-न., हेत्, कारणम् (भुचि. ३૪.३)
चिह्हम, राकुनः (चई. १२.२१)
निदानम् (चनि, १.₹)
-विपरीत-वि., हेतविपरीतम् (चवि. ₹.१₹)
निमित्तानुरुपा-वि., निमित्त्मनुसुत्य बतंते सा।
निमित्तसहर्री विक्टतिः (चइ. १.७)
निमिप्र-पु, नेत्ररोग० चातजोऽयं असाण्यश्य ( सुल. १.२ऽ )
निमीलन-( परिव०) न., संकोचः ( गुरा. ४.३२)
निमेप-पु., चक्षुपार्निमीलनम् (चशा. ५.१६; सुरा. १.१७)
कालविभाग० लध्चक्षरमकरादि तस्योचारणं कण्ठताल्नादिव्यापारेणोद़ररणम् तत्र्रमाणो निमेष: ( गुसू. ६.४)
नेत्ररोग० असी नेत्रवर्मरगत:, वदक्षणम्-उच्चे: संभापणाद्ध वायुर्वर्तसंध्र्रया निमेपणीः सिराः प्रविष् सन् बर्मांनि चाल्येत्, स निमेपाख्यो व्याधिः (मुज. ₹.२५) असौ बेद्नारहितः (असंड. ११)
-काल-पु., सूँ्स्मतमकालविभागः 'अक्षिपक्ष्मपरिक्षेपो निमेषः परिकीर्तितः। द्वो निमेषौ द्रुटिर्नाम

दे त्रुटी तु ल्व: स्मृतः ' हृथयम्निपुराणे
(चश़ा. १.५०; मुस. ६.४)
निमेपर्णी-स्री., सिरा० नेग्रवर्तमस्श सिरा, यद्बलेन निमेषोन्मेथौ स्याताम् ( सुЈ. ३.२५)
निम्न-बि., गार्भीरम् (र. २., ८४)
नीचैस्तन:, लीनः, मझः (र. १.६७)
-ग-न., जलम्, निम्नमधस्तनं देरां स्वसमानस्तरावासये गच्छति छृति निम्नरं जलम् (रा. १४.३१८)
-स्थान-न., गत्विकृपवद् गान्भीरं स्थलम्
( सुशा. 90.8६)
निम्ब-पु., बनस्पति० कण्द्नमगणोत्त्मेकं द्धव्यम् (चस्, 6.99) कुष्धादिद्दरमंद़ेहोत्तमेके दुध्यम् (चस्, ₹.₹) मष्टूकपण्यांदिशाकवर्गोंक्तमेक नुव्यम्, तिकं पित्तककापहं च तत् ( सुस. ४६.२ह२-२७०) निम्बगुणाः- तिक्क:, शीनों 5 पक्रश्रोधपाचनः पक्वन्नण्रोधनः कफपित्तमो रक्तकुष्टकण्डृव्रणकृमिशोफह्दयदाहांचिणदोषनारान芹 (ध. १.२४, असंस्. १२.८3.)
हिं. —नोम, निम.
बं.—निम, निंब.
म.-कड्रून्निब, कड्रुलिब.
गु. -कह लिबहो.
त.-वंपु.
फा.-दरखहक, दरख्तहृक.
किराततिक्तः (ध. १,३०)
-कपाय-पु., योग० निम्बक्ताथः सुरामेह्मः
(सुचि, ११.ऽ)
-घृत-न., घृत० निम्बत्यक् साधितं घृतम् रक्तपित्तप्रबलेपु कुषेपूपयुक्तम् (चचि. 6.१३५)
-चछद्वाद्यनन-न., अझन० कुनूणके उपयुक्षम् ( मुड. 9८.9२)
-तरु-पु., बनस्पति० पारिभद्रः (रापरि. 6.90 )
-तैल-न., सेहे० निम्बतेलगुणा:—तिक्तं अल्पोषणं, वातपित्तकफलं, कुष्धनिरोरोगाबं (सस. ४५.9१५.) कृमिघं च (घ. ६.१३५) घल्मीकव्याधौ रोपणार्थमुपचुज्यते ( सुचि.२०,4५) (असंड, ३७) रसकर्मण्युपयुज्यते (र. १०,७३.७६) -त्वच्-खी,, निम्बत्वक्रतत्कर्कलेपो वणनकृमिनाशक:
(अहसू, २९, ८६)
-धूप-पु, निम्बस्य स्वक्पग्नपुष्पफलमूल्यनां धूप:
सघृतः सर्वारिश्रहः (काक,१.३५)
आ. को. सं. 46
-निर्यास-पु., निम्बस्य निर्यासः नेत्ररोगेप्वअ्जनार्थ मुपयुज्यते (मुड. १२.१३.१४)
-पत्र-न., निम्बस्य पर्णानि, रक्षोघघूपूदद्ब्येव्वेकम् (सुसू. १९.२८) कणिकापातनोपयोशि (सक. ८. १३६)
-पुध्प-न., निम्बक्सुमं शाकर्वेनोपयुज्यते, कफपित्तदरं कुछघं च ( युसू. ४६.२८६)
-प्रसब-पु., निम्बपद्धवः, कफजनुज्गायां बमनोपयोगी
(सुढ. ४८.२१)
—फल-न., निम्बफल्गुणाः-स्कोष्णं कटुपाकि लघु वातकफम्न जन्तुप्रमेहनुच्च ( मुसू. 8६.996)
-बीज-न., निम्बस्य बीजम् उमनोपयोगि (चस्. . ..৮-e)
वातजग्रन्य्याद्विपु लेपर्थम् (असंड. ३१)
पु., बनस्पति० राजाद्नः ( रा. 99.9४६)
-मूल-न., निम्बस्य मूलम् वमनाध्युपुपुज्यते
(मुस. ३०.३)
-यूप-पु., कृताब्न० तद्रुणः द्वीपनो ह्यः पित्तमः कफमेद़ोविशोषी कृमिकुप्रन्वरापहश्य
( सुस्. र६.इ७० इ७9)
निम्बरक-पु., बनस्पति० मढ़ानिम्बः (ध. १.३१)
निम्बारिए-पु., आसुत० कुछमेहक्हमिहों 5 यं वस्णेन विनिर्मितः निम्बपंचांगख्वद्रिसारहरितक्यादिसंधितोऽयं ( असंचि, २१)
निम्बुक-न., चनस्पति० जम्बीर: (र. 90,८०)
निम्ब्कुक-पु., बसस्पति० जम्बीरः ( रा. ११.२२)
निम्न्योदक-न., निक्बक्वाथः, वामकः, स्तन्यदोणहरणणश्य (सुचि. १७.४३)
नियति-ख्री., देवयम, पूर्बजन्मानिती धर्माधमीं, नियतिरेव सर्वस्य कारणमिति नियतियादिनो जोघुष्यन्ते (उ. सुशा. 9.99) ज्वरः ( सुड, ३९.२4)
नियन्तृ-वि., नियामकः, शास्ता (चसू. १२.८)
नियम-पु., निबन्धनम् पथ्याचरणम् अथवंवेद़ोदितचिकिस्साविशेष: (चसू. २०.२१)
मनः संकल्पादिनिरोघः (ड.) शौचं संतोषस्सप: स्वाध्याय ईभ्धर्मणिधानं च (मुचि. २०.9०) शास्त्रोद्वितो मतावस्थामौनाद्दिबिधिः (सुस. ६.३०) निबेघः (ड, सुचि, ३८.,८)
उपवसादिः (ड. सुचि. ₹१.१४)
ककोधो, गुस्युभूपाशौचमाहारलाघवमप्रमादश्रेति पः्य नियमाः (उ. सुचि.१.१₹३)

नियमन－न．，पारदृसंस्कार॰ पारबस्य च्राश्रल्यनिबारणार्थ रोधनसंस्कारानन्तरं विषीयमान：स्वेद्नसंस्कर： （र．८．६२）
पु．，चनस्तनि० निम्ब：（ ध．१．२ऽ）
नियमात्मिका－वि．，नियमयुक्ता संयमस्पा
（चशा．१．१०0）
नियुद्न－न．，बाहुयुद्म（ उ．गुउ．६४．३८）
निरमिक：सेंद्：सेदोल्बत्तिप्रभविण्गुरयं निरमिक： सेदेः（बुचि．१२．१५）
ननयोग－पु．，वन्त्र्युक्कि० इद्वमेब कतरव्यमिति नियमो नियोग：，यथा－पध्यमेव भोक्तव्यम्（मुड．६५．३७） निरम्निकस्वेन्द－पु．，ह्वेढ़० आतपो गुर्पावरणं नियुद्द－ मधगमनं भारहरणं ध्यायामों निपातोडमर्षश्रति साक्षाद्रिभिसम्बन्धराहित्येयाइयं निरम्किक：स्वेद：
( मुचि. ३२.१ヶ४, चसी, १४.६४)
（अह्ट．सु．१५．१८－२२．）द०＇स्बेद्＇
निर系णा－खी．，बनस्पति० नीरकणा जलपिप्पली
रसोपरसगुद्वर्थम्भुपयुक्ता（र．३．१₹२）
निर्कुरा－वि．，स्यायत्तः स्वापीन：निर्नियन्त्रक：
（ अंसु． 4,4 ）
निरत्यय－वि．，निर्मयः（चचि．२८．१४४）
निर्गतब्यापत्，अत्ययो म्वापत्，वद्रहित：
（ मुशा．८६．२）
निर्दोषपम्（ मुछ．ऊง．．२又）
अबाधम्（ मुस．र६．．४૬३）
निरनुबन्ध－वि．，निर्विकल्पम् नि：संजक्रम् लं्रेदे किया－ विरोपणत्वेन प्रयुक्त्मस्ति（ अहस．0．．65 ）
निरन्न－वि．，परिवर्वांतान्न：（ मुनि．द．११३）
निरप－पु．，धान्य०झीहि：－（ रा．१६．००）
निरपत्य－वि．，सन्तानरहितः，अपत्यहीनः：（चचि．z（१）१६）
निरपत्रपा－वि．लज्ञाइून्या，अपश्रपा हज्ञा，वभहिता
（सुनि．८．१9）
निरपेक्षरूक्षा－वि．，घपेक्षारहिता नि：स्नेहा च
（ असंनि．१）
निरवरोपतस्－अव्य．，संपूर्णतया（ मुचि．२२．३७）
निरस्तमुष्क－वि．，बक्षण०्यस्पाण्डकोषौ भिब्रौ तारथाँ भिन्वाण्डकोषो मनुप्य：（ युचि．२．६६）
निराकरिण्णु－वि．，तामससच्चलक्षण० निराकरणरील： （चशा．8．३०（9）
－ता－क्री．，पाश्रवगुणननिराकरणझीङता स्टृतिहीनता च（ ुुरा．૪．今५）

निराबाध－वि．，निर्गता बाधा यस्मात् तत，आधारहितम् （चसू．१२．४०）
－गृह－न．，धूलिध्यूमवातातपाद्रिहितं गृहम् （युउ．१७．६७）
निराम－वि．，एक्षण० आमदोष रहितं पक्चं（ज्वरादि ） （चनि．₹．१६७，६c）
च्चर－पु．，परिपक्नज्नः，तद्धक्षणम्－क्षुक्षामता गान्रलघुत्वं ज्वरमार्वंबं देंप्रवृत्तिरणाइओ्येति （चचि．₹．११७） －मल－पु．，जासरहितो दोोशो वाताक्वि，निरामल्क्षणम्－ म्रोत：गुदिर्लिघुल्ं बलनखं वायोः सम्यक्संचार उत्साछः पतिर्मिल्यद्तृत्तिरन्नाभिल।षा क्रुमाभानश्र （अЕस्．१३．२४） निरामय－बि．，स्सस्थ：，ध्याधिरहितः（ मृस्，र६，र२\＆） निरालग्रा－त्र्रा．，वनस्पति० आकागामांसी（रा，१२．३५） निराश－वि．，निर्गता आगा यस्मान वितृष्ण： （चचि．६．₹） निराश्रय－वि．，मर्मायनाश्रित：，जिद्धादृन्तसन्ष्यायप्याप्य－ दें़्रमनाध्रितो मणाद्वि：（सुस्，＂०८）
निराहार－बि．，कृतोषवासः अभोजी（ युचि．३८．२2） निरिम्द्रिय－कि．，इन्द्रियरहिनं，तच्च अचेतनम्
（चस्，१．४८）
निरीश－कि．，स्थाय्यात्मरहितः（चशा．२．४०）
निरीह－वि．，निश्रेश：निर्थ्यापारः（असंचि，८）
निरहच्च्वासिन्－वि．，लक्षण० निर्बोच्ब्दास：

> ( ह. मुउ. ४२.,60)

निरच्छ्व्वसिकरण－न．，श्वासाइरोधात्मकं कर्म
（ असंशा．૪．३२）
निरुश्चिका－म्बी．，म्रह० रेवती ग्रहसंज्ञाविशेष：
निरुत्थ－वि．，अपुनर्भबम् लोद्दादि भर्म（गुउगुग्ञादिंक्रन भमाख्वा जाते ）रैप्येण सहितं मृषायां ज्मार्वा तेन न लगति चेत् तदा इयं संज्ञा（र．८．३०）．
－लोह－न．，अपुनर्भवं लोहभस्म，तत्परीक्षा यथा－ प्रोडशांशस्तर्णममाक्षिक्युते घृतम सुम्यां मद्दिंते कान्ते समत्रमाणं स्प्यं प्रक्षिप्पामौ द्वारयित्वा यदि लोहं स्वप्रमाणाखशिक्षमेव उपलभेत वा़ि वह्विस्रूं जानीयाव्（र．२८．१७）
निर्द्गार－वि．，उव्राररहितः ग्रन्यिरहितः अस्पां अवस्थायां घर्पणसमये भेषजस्य स्रल्वाशिर्रोमनं न मूति（र．९．८२）

निरूद्व-कि., अवस्ब:, वियढः (चशा. २.८) ( मुनि. १३.५४) संकुचित:
-प्रकश-दु., मेढ्नक्षुनरोग० तहक्षगम्-चातोपसटं चर्ममाण संश्रयते तेन मून्रह्रोतोरोधो भबति। मृत्रमबेदेनं मन्दधारें पवतंते। मणिश्न न विद्दीर्येते (मुनि. १६.प२-५३)
-मणि-पु., कुदरोग० निस्व,प्रकदाः मणेन्विकासरोधश्य भर्तात (असंड. २८)
निरुपम-पु., कीट० पश्चरीधेरकेंवेक:, सबिषोडसौ, तेन दृस्य शोफ: दाहरूजों च भवतः (मुक, ८.२८) निरुपस्तम्भ-कि., अनाबृतः (चक, चचि. २८.४५) निर्ल-पु., जलचर० सामुदो मस्स: (वस्. र६.996) निरूढ-वि., कृतनिस्हृबस्त्युपचारः ( मुचि. २..३६) (निरूढा)-ब्री., बनस्पति० मकुषका (घ. ६.९२)
निरुह-पु., उपकम० पश्खकर्मस्बेकम्, यस्तिभदः आस्थापनेल्यपरपर्याय:, नि:स्रेहिकोडक्पस्नेहो बाडयम्,
 प्रभाबतया चासिब्कृासम्भवाब्चिस्ह इति ( मुन्चि. ३५.१८; असंसू. २८.₹) तदुणाः- बयःस्यापयिता सुसायुर्वर्ल
 पित्तानिलमून्रकर्षी दारा्वावहः डुक्कनलम्यदो विन्यक्स्थितदृोषचयनिरसनः सर्वंत्विकारशामकश्र (चसि. १. २७-२८) तत्कालनियमः- तत्र बिरचनाद्र्ज्वमकबंसंगोण ड़िनानि पद, वतो मधुरादिरससंसर्गमाचरेत्, संमृदपानेनापि द्विनाति पडतिकामेव, ततो द्विन्र्रयं लचूखं भुजानश्रतुंयेडहनि स्नेहाम्यक्त: स्वेटितश्रास्थापनें सेवेत (सुचि.३६.५१) तक्कल्पनम् - निखहकल्पनार्थ बिंझतिपल्यनि बस्तिकख्पोंक्त द्रामृलादि, अधै मदनफलनि, सामान्यपरिभापया पोडगागुणं जलं द़्वा काधयेत, चतुभांगाइरोपश्य तर्बायो ग्रायः। ततस्तस्माढ़ेंकृतात् काधाघतुराशं स्नेहे वाने प्रकल्पयेत्। वित्तेडधिके पांशंरं ककेडधिके स्वस्थे च पुख्येडप्रमांशं स्लेढें त्रिपलिकं प्रकल्ययेव्। संर्तंत्र बाते विते कफे स्वस्थे च, कलकात् पेप्यद्यद्यादृम में भागं त्रीणि पल्खनि कल्पयेत्, यथा चा बसिरलच्छोडतिसान्द्र्रोडतिघनो न भबति तथा कल्कः कस्पयितव्यः। पलमान्रं गुंठ मधुपद्वाद्दिविरोषं च युक्स्या प्रकल्पयेव् (अहस. १९.३८-४०) निसूबयौगिकानि दूम्या-

णि-क्षीराण्यम्ल्रानि मूत्राणि स्नेट्रा: काधा रसा लवणानि फलं क्षीदें भाताँ्बा सर्पों बचा एला त्रिकटुक रास्तादी़ि मधृत्रिकान्तानि न्व्याणि (मुचि.३८.२४-२द; अनंस्श.१६.) दृ्यम्रमाणम्स्वस्थे पुनके क्वाबस्साषो, लेहसं पादोन्नपश, कलक्य ग्रीणि। कुमेडनिंल काथस्पाहँ।, स्तेहस्स्य
 स्लेह्दस्य चत्वारि, कल्करय न्रीणि। कुने कफे काधस्याश्रै, स्नेहस्य त्रीणि, करकस्य त्रीण्येव पलानि। खवादीवां प्रसाणं नु देंप्भेष जयोः सामान्यविशेपन्यायेन गुणं अवहोक्य सम्यक्त प्रक्ययेत् ( युचि. ३८.३९-३०) बयोडनुसूपं प्रमाणम्-आये बरें प्रमृतांध तत आहादरादर्धर्धप्रसृताभिर्बृद्दि: दाइस्रतः परमधादभापर्यन्त्त प्रसुताभिबृद्धि: सा चासततेः (चसि. ३.३१-३२) तट्रव्यसंयोजनम् माधिकं बनणं स्नेहं कल्कं क्वाथमिति फमादावपेव्। निरहाणां संयोजने विधिरयम् (अद्रसू. १६.४६) सश्रदृान्नबिध:-अथानुवासितमभ्यकं सुस्त्विब्रीरां मख्याहे गुचै बेइमनि योग्यरार्यायां वामपपर्श्वशायिनं बामसकियप्रसारितं दक्षिणसक्ष्याकुवितंत बार्यतं सुनिपणणदेहं बिद्दित्वा बस्तित्र्यं बस्तौं प्रक्षिण्याभयं बुद्दुराहितं वातरहितं च कुस्या बस्तिनेंन्रं बस्तो स्थापयित्बा सूत्रेण द्विस्त्रिर्वाडऽवेश्याकर्णिकं बरीजार्। अत उत्तरं बस्तित्रणिधानविधिमा नातिद्दुत नातिविलन्बितं लकृढंन बस्तिमशपीडयेत्। नेन्रमपनीय च मुन्कुकापुपुखापेक्षया त्रिशन्मात्रंमुपेक्षेत ( युचि. ₹८.३-६) ततो दत्तमां्रे निस्हे उत्तानस्वन्मनाः कृतापधानः सज़ातवेगः सन्नुरक्कःः सुजेत् ( अहस्. १९,र६) तत्पश्वार्कम्म निरूंत्रं बातादिद़िपानुसारेण विल्बयक्याह्वमदनफलतैलैैयथ कममनुवासयेत् (युचि. उ...६द दोपभेदेन-निस्दसस्या- वातदौशधद्रामूलद़िभददार्वादिनि:क्राथसैन्धन्युतः स्तिर्धः स्वाद्वम्छोण्णरसानित्र एको बस्तिर्वाते हितः। पित्ते च न्यय्रोधा-
 रसमध्रुयुकौॉ बस्ली। कफे चारवधादिवस्सकावियुता रूक्षाः सक्षौदुरोमूत्रास्तीक्षो 0 णुकुकाख्ययो बस्तय: (अहस. १९.५६-4४) निस्हस्यातिशील्नादूवबृद्धिर्जायते (अहस. १९.६५) निस्हयोग्या:गुल्मानाहबुउ्कीहढ्डब्वाविसारबूलिनो जीर्णञ्वर-

प्रतिश्यागयुकानिलमयल्यहानुत्रा वर्ष्माइमरीरजोनाश्रादारुणानिलयीहिताश्न (अहृसू. १९.२-३) दुन्निरूहे मूत्रार्ल्यहिजाड्यानि भवन्ति (सुचि, ३८८८-९) द. ' बसि,
-कम-पु., लिर्हस्य कमः अनुकमविधानम् ( B. सुचि. ३८.9)
-ऋमचिकित्सित-न., अध्याय० (सुउ. ३े...9) निरूल्य-वि., निसुहबस्तियोग्य: निसहहितु योग्यो निस्य: ( असंसु. २८.१३)
निरोजस्-वि., ओजोहीन: ( सुका. ३.३०)
निरोध-पु., मरणम् (चसू, ३०.२५) विनाशः
(चसू. १६.२८)
पारदसंस्कार० निरोधनम्, यन्र पारदें गोडजाविनरनारीणां मून्तुकुकर क्तसै्यवैध्र्य मद़्देयित्वा कुपिकास्थं कुस्वा भूगें च निधाय त्दुपरि त्रिद्निनपर्थन्तमेकविंशतिद्दिनपर्यन्तं बाडनिं ददाति, येन स मुखकरो ( वीक्षणः ) भवति। केचन सैन्धवलयणजलेन दोलायन्न्रे दिनमान्रे तरप ख्वेदने कुर्वैन्ति (र. ११.૪०) निर्ऋति-पु., रक्षसां पितामहः ( उ. ) देवानुचरगणेण्वेक: ( बुज. $€ 0.24$ )
निर्गत-बि., विर्किएम् ( सुचि. ३.२७)
त्व-न., बहिर्निः सरणम् ( बुसू. ३२.४)
निर्गद-वि., निद्दोंपम् (असंचि. १३; अहस्. ३.२२)
निर्गान्ध न., बनस्पति० चम्द्नभददः बर्बरः (घ. ३.३)
निर्गुण-वि., गुणरहितोडल्पयुण: ( गुझा. ३.३५)
निर्गुण्डिका-ब्री., बनस्पति० निम्रुण्डी (र. २..०) निर्गुण्डी-ब्री., व्नस्पति० कटुस्तिक्तोण्णा वातकफमी, कृमिक्रुपस्कृष्लीहगुल्मारचिकण्डुतिश्यूल्हन्दोग-
कासम्नी च (ध. ૪.८१; चसू. ४.११; चचि., ८,८૪)
हि.-सम्हाल्ख, न्यवारी.
म.-काळी निर्गुडी.
गु.-नीटी नगोड.
बं. -नील्रनिनिरिंदा.
ता.-कर्नोच्चिल.
फा.-मिसवान.
निर्गुण्डीभेदः रोफालिनिर्गुण्डी ( ע. ४.८३)
नीलसिन्धुवारः (डे, सुड, ५२.₹०)
निर्घात-पु., बज्रपातः (चवि. ३.५.३)
रोगलक्षण० आाघातजपीडाबहु:खम्
(काखिल. १२.११)

निर्घातन-ज., चतुर्विशतियम्न्रकर्मस्वेकम्, इतश्यातश्यालनात्मकं यन्त्रकम्म ( सुसू. ५.१७)
निर्घृण-वि., निष्कृपः (चक, चसृ. 6.प6)
निर्षृणित्व-न., लक्षण० जुगुप्तारहितम्, विगतलजत्वम् (चनि. ६.१३)
निर्घोध-पु., अस्युचशाब्दः (चचि. १८.१२)
निर्जय-पु., उपश्राम ( (ुुज.१३.११)
निर्जरसर्पप-पु., बनस्पति॰ दे वस्र्वकक: (रा. ३.४३)
निर्जीव-पु., पारदबन्ध० जीर्णाभ्रको जीर्णागल्धो वा पारदो भस्मीभूतः ‘चतुर्थंशोन जीणाबल्राभ्रकसत्वो जीरणषड्गुणान्धो वा' (र. ११.৮७)
निर्णय-पु.,तन्न्र्युक्ति॰ पूर्वक्षस्य यदुत्तरं स निर्णयः (सुड. ६५.२६)
विच्चारितस्यार्थिस्य व्यवस्थानम् (चसि. १२.४२) निर्दहन-न., बेद़्ना० भस्मसात्करणाद्र् वेदना ( युचि. १.6) वह्विना नि:ऐषोषं दहममानलवब् वेद्ना ( बुसु. २२.१9)
( निर्दहनी )-ब्री., घनस्पति॰ चिन्रक:
( मुड. 40.80 )
अजमोदा़ ( सुस्: ५०.२०)
मोरह:, मूर्वा, अझ्मिमन्थः ( ड. मुचि. ૪.३२)
गणकारिका ( उ. सुड. प4.४<)
निर्देश्रा-पु., तन्त्रयुक्ति० विस्तर-चचनं निंदेक़शः यथाशारीरमागन्नुक्ष चेति शाल्यम् ( मुज. ६५. १३) विवरणम ( संशा. ६.२)
-कारित्व-न., आवुरगुण० वैय्योपदिधार्थकर्तृत्वम् (चसू. ९.९) ₹० 'रोगिन्,
भिषग्वइयत्वम् इ्दमातुरगुणानां श्रेष्टम
( चसू. २५.४०; असंस्. २३.३ ) द० 'रोगिन् '
निर्देंह-पु., उपक्रम० सन्न्यनिंहरणम् ( कासू, १९)
निर्द्रववर्तित-वि., अनतिद्रववर्तितं शुरुक्काख्यं ब्यक्जनादि (चक. चचि. २४.१५₹)
निर्धूनन-(परिव०) न., आलोडनम् ( सुचि. २.५९)
निर्धूम-वि., विगतथ्माइस्थ: यथा गन्धकहरिताएसोमलमत:शिलाद्यिकानां ज्वलन-द्यीलानां व्विगतथूमाबस्थायामम्नाववस्थितिः (र. ९.६१)
निर्ष्मापन-न., उषकम० प्रधमनम्, पिप्वहीकद्वफल्यादिचूर्ण्स्य नाड्या नासान्त:प्रापणम् अनेनाबबद्राल्योदररणं विषीयते ( सुसू, २०.४)
निर्घन्घ-पु., संबन्धः (चशा. र.१५)

निर्बीज－वि．，चीजरहितम्（घ．५．५द；रा．११．५०）
पु．，पारद्वन्ध० पादांशंशुर्वर्जीणों，गन्धें च समभागेन कमेण पिट्टीकतः पुटितश्य पारद：
（र．6く 99）
（ निर्बीजा ）－ब्री．，वनस्वति० द्वाक्षाभेद्य；काकरीद्दाक्षा

निर्भक्त－वि．，आहाररहितम्（ युज．४७．१४）
निर्भर्स्सन－पु．，रंजनदृव्य० अलक्तकः（ रापरि．६．१२）
निर्भुग्न－वि．，अतिकुटिलम्（ चचि．₹．9०४）
（परिन०）परिवर्तनम् ，उत्तानी करणम्（मुड．१३．४）
बकीभवनम्（अहस्，२८．४ः）
निर्मेद－पु．，लक्षण० शस्त्रेण विद़ारणाव्् वेद्ना （ सुछ．६．१२）
（परिव०）निःसरणम्（ गुनि．छ．४）
निर्मथन－न．，लक्षण० मन्थानविलोडनवद् वेढ़ना

निर्मथ्या－बरा．，चनस्पति० नलिबा（थ．₹．४₹）
निर्मन्थन－न．，मंथनम्，बिलोहनम्（ ड．सुक．३．२＝）
निर्मल－न．，खनिज० मह़ारसभेढ़，विसलम् （ध．परि．६．६）
खनिज० महारसभेद्धः अश्रकम्（ ज．परि．६．३）
निर्माल्य－न．，चनस्पति० स्पृक्षा（उन्दु，असंड．८）
शिवनिर्माल्यं बिल्बफलम्（र．₹३．६）
（ निर्माल्या）－स्री．，चनस्पति० स्टका（घ．३．६२）
निर्मोंक－पु．，कन्चुकः，सर्पत्वक（र．२२．१०५；） （ सुचि．२९．२५）
निर्यन्न्रण－लि．，वातातपादिनिपेधरहितो भैषज्य－ प्रयोगादिः（ गुसू．४૪．५इ）
निर्यन्त्रणाशिन्न－वि．，निर्यन्त्रणं यन्न्रणारहितं स्वच्छन्द्दम् अन्नाद्किकमत्ति इृति निर्यन्त्रणाइरी（चक．७．४९）
निर्यातन－न．，निर्गममनम्（र．८．७७）
निर्यास－पु．，औद्भिदाश्चिर्गंतों：रा：（चसू．१．७३） निश्य्यूत：चृक्षात्वि：्रवन् खर्षणश्निकणो घनद्धाव：
（र．96．929）
क्वाथः（र．२५．७१）
भेषजकल्प० सब्यः समुन्द्तवक्षक्षालितक्षुण्स्य तान्तवनिब्पीडितस्य स्वरसः（असंक，द） बनस्पति० शाल्मली（ध．५．१२६）
－विष－न．，स्थावरविष० सत्त निर्यासविषाणि अन्त्रपाचककर्तरीयसौरीयक्रहारकरम्भनन्द्नन－ नाराचकानि（ सुक．२．५）

निर्योसविपेणाड्यद्यौर्गेन्ध्यपारुप्यकफसंस्त्रवा
भवन्ति（ गुक．२．९）द०＇विष＇
निर्यूह－पु．，क्वायः（चचि．१．४७．सुचि．२२．३४）
घडテविधानसिनें जलम्（चचि．9९，प०）
निर्लेखन－न．；उपफम० पुनपपुनलेखेखन राम्राद्रिना
（ युचि．१．३ः）
निल्लोंह－न．，भैषज्य० बोलम्（घ．६२）
निर्लोहित－वि．，सुतरक्षम्，अपनीतरच्चम् （अहसु．२८．२५）
निर्वेचन－न．，तज्रयुक्ति० निश्वितं बचनम्，यथा－
आयुर्विथतेऽसिमन् अनेन बा，अयुभ्विन्द्वीश्यायुर्वेदः
（सुउ．६．．३५）
पणिडतनुलिक्यम्यो दृान्तः यथा－ज्ञायते नित्यगस्येच काल्स्यात्ययक्रारणम्（चसि．9२．×४）
यथा विचिधं सर्पतीति विसर्ष：（चसि．१२．४४）
निर्वेल्रीक－एक्षण० बलीरहतितम्（चसि．₹．१६，
अदस से २．२९）
निर्वातशायनस्थित－वि．，बातरहिते देझो शाय्योपरि
घर्तमान：（अवंसू．२१．१७）
निर्वाप－दु．，तसलोहस्य जले पक्षेपणम्（र．८．५६）
निर्वापन－न．，उपक्रम० घणल्य पहगुकमेण्वेक，
सेकहेपादि़िभेषेदनेपशाम：（ युचि．१．८）
दाहौण्यशमनमू（चचि．र५．．००）
रोपणम्（ चस्स्．३．२₹）
दा़हम प्रमनम्（चसू．१३．9४）
औपधस्य झीतजलस्स्य का परिषेकः（ चसू．१८．乡，
निर्वाहणम्，साले नुते लोहे वछनालेनान्य－
लोहमक्षेपणम्，एकीकरणम्（र．द．२४）
（जले ）नि：क्षेपणम्（ युसू．४५．१२ ）
निर्वाहण－न．，लक्षण० प्रवाहुणम（ चचि．१४．९）
निर्बापणम्，एकीकरणम्（ र．८．२૪）
निर्वहिका－ब्री．，रोग० प्रवाहिका（कासिल ४．८9）
निर्बिकार－वि，，निर्ब्यापारः（ मुचि，५．．．१ ）
नारोगः（ चसू，१．५६）
निर्विच－वि．，विष्रहितः निर्विषाः सपर्पा गलगोलीग्रक्रण्रा－
द्यः ：उक．४．३४．（४）
गोनसादिः（ ह．भुड．६२．१6）
ई्वैदिष्व：（ ड．मुक． 8.900 ）．
न．，सर्पद्दंश० अविषं तब्（ युक．४．१४）
निर्वृत－वि．，अवेतदुःख्बानुबन्धि（ अहसू．२३．२く）
निर्बृति－ब्री．，डुखम्（ चसू．२१．२९）

भान्ति：（ सुस，Ү१．6）सा च पुट्रिकराणां श्रेष्षा （ असंसू．१३）
निर्वृत्त－वि．，जातमान्रम्（ हुसू，४३．३）
निर्वृत्ति－र्रा．，निष्यत्चिः（सुशा．३．३६）
अभिव्यक्ति：（चस्．१．६४）
निर्वेंग－वि．，निश्धलम्म（ उ．युसु．४फ．．＞0）
निर्बेद－पु．，आत्मन्वरज़ा，आत्मलाघवकल्पना （चई．१२．८७）

रभयतः क्षीण्पुन्रिकाभितः कर्णव्न्ध्ध：（युसू ．१६．१०）
निर्व्यलीक－वि．，व्वक्स
नििर्व्यूंड－वि．，घातूलां दोघणेनैकीक्हतम，धमनहारा
अन्त：पवेशेन ऐक्यमापब्रम्（ र．२१．१९४）
निर्हरण－न．，उपक्रम० हरणम् दोषादीनाम्
（ ड．मुज．३ะ．१२४）
निर्हार－पु，，मलादिनिर्गम：（चक．चसि．，११．३०）
निर्हितराल्या－वि．，अपह्तवशल्या（ युचि．१५．१९）
निलग्न－न．，उपवेशनमू（ गुस．३२．४）
（परि०））हेपणगम（ मुचि．३३．ช०）
निवात－वि．，बायुरहितं स्थानादि（ सुचि．२४．द०，）
न．，पकान्तस्थलम्（ चचि．९．，6く）

－शारणनन．，निर्वातगृहमू（ असंसु，२६．९）
निवाग्ण－न．，चिकिल्सा（ मुड．४७，२૪）
निवासबृक्ष－पु．，आइसतरः（चशा，५90）
निवुत्त－न．，गुद्यारोग० परिवर्विका（असंड．₹८）
निगेत，परिबृत्तम्（ असंड．३द）
－चर्मन्－न．，कुदरोग० परिवर्विका（ सुनि．१३．४＜）
－प्रसबा－स्री．，यल्या अनुजनककाए：पद्रम्यो वर्षेंम्य
ऊर्णैं सा（ सुझा．१०，६६）
－सन्ताप－वि．，शाराररमानसटुस्तःरहितः，घ्याधिमुक：
（ युचि．₹०．३）
－सन्तापीय－वि．，अध्याय० नितृत्तसन्तावेतिराब्द्य－
चिकृल्य कुतः（सुचि．३०）
निदृचि－्बाई．，पराहृत्तिः सा च सुसमिति जेगीयते （चशा，५，८）
वैरारायम्，निवृत्ति：पुछिकराणां श्रेष्धा
(चस्, २ッ.૪०)

उपरम：（चड．११．७）
－काल－पु，निर्गमनसमयः（अहस，१२．२०）
－लक्षण－न．，निबृत्यनुगुणं एक्ष्षणम्（ चवि．८．८०）
निवेशा－ु．，स्यापनम्，आाश्रयणम्（ असंसृ．८．६）

निवेशन－न．，गृहम्（ असंस्．८．७）
निशा－स्री．，रात्रिः（ सुस．५．३०） बनस्पति० द्वारहरिद्धा（६．८૪） हरिदि（ सुचि．१८．२9；Ч．१．५४；र．9१．904）
－कल्कयुक्ताम्भस्－（परि०）न．，हरिद्राकल्कयुत्तं： जलं यच्च जलौकास्थापनाध्रुपयुज्यते जलौकोपकमे （अहस．२₹．र०）
－चर－दु．，पिशाचः，राक्षलः（मुसु，५，२२）
देवाद्दिमदः निराविह्टारित्वात् असृगाद्विभोजिए्याच राक्षसाद़्य इल्येके（ मुज．६०．६）
बनस्पति० चोरकः（रा．१२．१२७）
－चछदन－पु．，बनस्पति० शर्टी（ ह．मुचि．३८．३३）
दु०＇सही＇धाही＇
－द्वग－न．，हरिद्वा दाहहरिद्रा च（ अहसी，११．००）
－पर्युपित－वि．，निशाागमं यावस्स्थापितत्वात् सीत－
कराओः（ चकः चचि．र१．५く）
－चन－पु．बनस्पति० शाणः（रा．परि．ष．१७）
निशाटक－दु．，निर्यास० गुग्गुल्ढः（रा．१२．१८३）
निशान－न．，शास्त्रधाराकरणम्［ सुसु，८．२₹］
（ निशानि ）－कीt．，अनिशितधाराणां शम्बाणां निसानाथं

निशान्धता－बीं．नेत्ररोग॰ नक्कान्यम्（र．२९．२३く）
निशान्धा－व्र्रा，बनस्पनि० जन्तुका（रा．३．१२७）
निशित－न．，खनिज० लोहभंक्ञः तीछ्गलोएम्
（र．१२．३०）
－निस्त्रिशा－पु．，तीक्षिण्सजः（ सुक．४．३६）
निशिस्थित－कि，सीवकायः（चचि，३．२०४）
निशीथ－पु．，अध्धरात्रम्（ असंड．६．）
निश्रन्द्र－वि．，चन्दिक्रका निर्मुन्हम्（र．२．४४）
निस्बन्द्रिक－वि．，लक्षण० चन्द्रिकारहितम्（र．२．१૪）
निश््रयात्मिका－कि．，वस्तुस्यस्पपरिच्छेद्यात्मिका उुv्णाद्धि：
（चसू，८．१२）
निश्यला－त्री．，वनस्पति॰ शालिपर्णी（ रा．४．११४）
निश्वारक－पु．，रोग० अतीसारस्याध्रिको भेद्। प्रशाहिकाया अवस्थाभेदोडपरपर्यांयक्थ，पुरीषक्षयापर－ पर्यायः（ ड．सुड．४०，१४4）
निश्षेप्रधधरकाय－वि．，लक्षण० चलनवलनादिश्रेटा， तद़हितोडधरकायो यस्य स：（ का．फाक्षचि．）
निम्श्युतित－कि．，परिसावितम्（ युचि．द．96）
निःश्रेणिका－द्री．，वनस्यति० गुणाः－नीरसोग्णा．पशूना－ मबलघद़ा（ रापरि．८．५०）

निःः्वसित－न．，श्वासपवेशनम्（ सुशा，२．५५）
निश्वास－पु．，ध्यासस्याशरीरान्त：प्रवेशनम्（अछ．）श्यास－ प्रवेशेः（ हे．अहस्त，११．१
धासनिर्गेमः（युनि．५．३३）
निषणण－वि．，उपविएम्（ युचि．३७．१०e．）
निविक्त－वि．，निक्षितम् अवसिक्तम्（ मुचि．६．१३）
निप्दन－कि．，विनारकः（अट्रसु．१4．3．१）
निपेक－－ु．，क्षरणमू，रोपणम्（असंसू．«．69）
－सात्क्य－न．，जन्मसात्म्यम्，लिपेको योनौ
गुक्रस्थापनं，लक्षणगा निषेको जन्म，कारणे कार्योपचारात्（कासे २३．३०）
निषेकाभिमुख वि．，क्षरणाभिमुस्खम्（असंसू．Q．७9）
निक्क－पु．，मान० शाण：，धरणन्रूं，माषचतुपयं
तोलकवाद्दश्व（र．११．₹），
न．，खनिज॰ सुर्वर्णम्（रा．१३．३）
नि क्कुट－पु．，गुहोपवनम्（亏．）वनगहनम्（युउ．अ०，८） गुहाराम：（ इन्दु．असंड．०－）
（ नि＇क्कुटी ）－बर्वा．，वनस्पति० मुल्यमेद़ः सूर्मैलय
（ v．र．又 ）द़०＇पसारा＇
निष्कुल－वि．，निरस्थि，लिर्बीजम्（चचि．१．६६）．
निएकुलुकरणण－न．，निष्फलीकरणम् नियोंजीकरणम् （मुचि．२४．२）
नि क्कोपण－न，दन्नरअंकै：पुरुपैदेन्तनिश्रानाधंसुपयुज्य－
मानः सबिप：शाणो द्न्तकाष्टं का（ मुसे．२₹．द）
निष्कमण－न．，यहि：क्षेपणम्（ अहस १२．，）
निण्फियत्व－न．，चिकिस्साकरणे निर्वेतनीययत्वम्
（चचि．२५，३०）
निप्काथ－पु．，कायः，रसकापरपर्यायः（ गुशा．१०．१द； र．२२．२०）
कल्प० चतुर्मागादरोण：क्वाय：（ मुचि．३१．६）
निप्रनन－（परिव०）न．，नुख्योड़ार：प्रखाहणम् क्नुन्थनम् （कासे．२．२६）
निप्वा－बी．，मोक्ष：（चरा，५．२६）
निप्टीव－पु．，मुख्खस्थितलाखाग्यागः（अहस्，१२．२४） निप्टीवन－न．，（परिव०）निथिवः（मुचि．४०．३०）
निश्धीविका－बी．，निष्धीननम्（चस्．८．श१）
निष्ठुर－पु．，खनिज०（ कृत्रिमधातुः）पित्त्लम् （घ．६．१९）
निप्रघूत－न．，हीवितः उद्राग्तः श्लेम्मा（च₹．८．१८ ）
निप्टघूति－（असंचि．५．२४）
निष्पतय्यन्त्रसलिल－न．，यम्ग्रपतितं जबम्
（असंसू，४．३८）

निष्पतन－न．，स्राब：（चचि．२₹．११९）
निष्पश्रक－प．，बनस्पति० करीरः（रा．८．१६）
निप्परीहार－वि．，निर्यन्यण ः（ मुसे．४૪．८८）
अनियक्रणः（ अँसस．१९．९६९）
निप्पाव－पु．，विदलधधान्य० शिम्वीधान्यम्，वह्धो वारविनलोडसौ（चमू，२७．३३）अस्य पयसा सदाभ्यवहरणं बिस्दम्（चसू．२६．८૪）गुणाः－ उग्गो गुर्मूअ्लस्तन्यकरः，सरो विद़ाही，घुक्न－ नारानः शोषशोफक्टकातको खक्तपिक्षमश्य （घ．६．99०）मध्रुर कपायो स्क्षोडम्लपाकी
 ज्ञाबो निष्पाबभेद्यः，तद्वुणःःतिक्तः कटुकः कपायो गुरू रूक्षो घानलोडम्रम्रद़ः कफदो त्रिदेषनुच
（रा．१६．9ч६．66）
हिं．－निप्पाब，मटखांस्．
म．－पावटा．
गु．－ओलिया बाल．
बं．－मेटरास् सीम．
ता．－ये चेचर．र．
श्षेतशिग्बी（चनि，२，र）
गाक० फर्शीचिल्राद्विगणोक्त：अयं मभुरो गुरु सुक्ष：दीतीवीयों विएग्य जरणझील：पुरीषभेदी च मान० द्विगुजः（र．११．२）（चसृ，20．900）． धरणस्य एक्रोनविशतितमो भागः（सुचि．३१．6）． （निष्पावि）－ब्री．，चनस्पति० हरिच्चुभ्रमेदाधियं द्रिविधा， निध्बावीगुणाः一कषायमध्रुरा सरा मेv्य－द्धीपनी सचिकरी कणठ्युन्दिकरी च। निष्पावीहूंयं समान－ गुणम्। तत्र शुम्रा सड्रूपाहि समवीर्या छृच्च्छेछा वर्त̃ते （रा．परि．५．९९）
निण्वावान्गु－न，निप्पादोदकम，निज्पादकाथः आमाशय－ गते विषे बमनायोपयोगि（असंसू．८．३ट）
निष्पीडितरस－वि．，निरित्वरसम्（अद्धस्．६．३३）
निर्प्पीत－वि．，क्षीणम्（चस्，१₹．．४6）
－कफ－वि．，लक्षण० क्षीण्कफ：（चसृ．१३．र०）
－मेद्दस्－वि．，लक्षण० क्षीणमेदा：（चसू．१३．૪७）
निप्पुरीव－वि．，लक्षण० क्षीणन्वर्चः（（ उ．दु．४०．१३२）
निष्पेप－पु．，चृर्णनम्，आघातः घर्षणम्
（चचि．३०．9६६）
निष्पत्यन्यनक－वि．，यस्य प्रत्यनीक：प्रतिषक्षी न विद्यते सः（चनि．₹．५६）
निध्किष：（ मुसू，२१．३०）

निष्पभत्व-न., उक्षण० ग्रभाहानिः ( सुस्. १५.७)
निसर्ग-पु., स्वभावः ( सुड. ६१.२१ )
निःस्तार-वि., अध:न्रस्ता (चचि. ३०.४४)
निस्तन्द्र-वि., प्रह्ग्रस्तलक्षण० तन्द्धारहितः (सुउ. ६०,८)
निस्तलन-न., भर्जनम् ( अहसू, ५.३७)
निस्तुष-वि., निर्गततुधम् ( असंसू, ५.३s )
पु., बनस्पति० गोधूमः ( १६.१५१)
-यव-पु., तुपरहितो यचः ( अधंसू. ८.१४)
निस्तोद्-पु., बेद्ना० नियत्रबन्धप्रवृत्ता रक, सैक
त्विच्छिन्ना, दरूलममिल्युच्यते ( अहस्. २६.३) लक्षण० सूचीभिर्व्यधनमिन पीडा ( मुड. ३८.११)
निस्तोट्वृन-न., लक्षण० निस्तोढ़ः सूच्येव ब्यधनम्
( सुज. ६.६)
निर्खिश्रि-पु., खन्नः ( सुशा. ४.फ२)
-पत्रक-पु., बनस्सति० ₹चुही (ध. १.२३५;
चक. १०., ८)
(-पत्रिका)-बी़ी, बनस्पति० स्गुही (रा. ८.३५५)
-श़िम्बिका-त्री., वनस्पति० असिरिग्री ( रापरि. 6.96)
निहित-वि., धृतम्, स्थापितम् ( सुचि. ₹०. २९-ई०)
नीच-पु., बनस्पति॰ चोरकः ( रा. १२.१२७) वि., अपकृषो म्लेंच्छाड़िः ( हुचि. २४.९०.)
-नखरोमन्-बि., क्हृत्व्वात् कर्तनम्रसाधननखरः, अल्पं नखरोमाड़ि यस्य सः ( मुस् २.६ )
-बज्र-न., खनिज० वैक्रान्तम् (रा. १३.५०)
नीचिःकद्वम्ब-पु., गृक्ष० ल्युकद्वम्बः ( सुज. ५१.४०)
नीप-पु., वृक्ष० कद्व्वः (चक. १.१४; ध. 4.9०\%) कदम्बभेद्: धाराकद्व्व: (रा. ९.१७२) कदम्ब्रेद्वः ध्लिकद्या: (घ. 4.904 ) अयं प्रावृष्व पुधितो भर्वति ( सुसू, ६.२२)
नीर-न., जलम् (ध. ६.३०२)
-कणा-स्री., बसस्पति॰ जलपिप्पलिका (र. ११.५७)
-ज-न., बनस्पति० नीलोत्पलम् ( मुचि. ३५.३₹) मणि० मौक्तिकम् (रा. १३.६६)
पु., वनस्पति॰ दूर्भः (घ. ૪.१३३)
न-दु., बनस्पति० मुस्ता (रा. ६.५८)
नीरसा-ब्बी., वनस्पति० निश्रेणिका (रापरि. ८.५०)
नीरुज-वि., नीरोगः (र. १.द९)
विगतपीडम, अख्लण्डितम (र. १८.२१)
न., बनस्पति॰ कुष्छम् ( र. १८.२१)
नील-पु., बनस्पति॰ बटः (रा, ११.११४)

बनस्पति॰, नीलगुणाः- कटुक:" कषाय उपणो लघु-
बांतामयनानाध्वग्रथुनाश्रनश्र (रापरि, ९..११)
पह्यु० गव्वयः (घपरि. ६,३५)
न., नीलाझ्ञनम् (र. २३.८०)
बनस्पति० तालीसपश्रम् (घ. २.५३)
खनिज॰ तुल्यम् ( रा. १३.२०४)
खनिज० अङनम् (रा. १३.२१४)
रलन० एकच्छायं गुरु सिनम्धं सच्छं पिणिडतविपहं मृदु मध्यल्सज्ज्योतिः सतधा नील्युन्तमं मतम् (र. ૪.प४) नीलगुणाः- द्वापनं बुण्यं त्रिदोपष्न विषमजअरदुनामामध्वासकासझं च (र. ૪.५६)
वि., नील्रण्णम् लामावस्थायां पित्तस्थ बर्ण:
(मुसू. २१.११)
(नीलडा )-ब्री., चनस्पति० पिष्पलीमेदः (रा. ६.9०४)
गिरिकर्णी ( ₹.१२५)
वार्ताकिनी ( रा. ५.१२c)
नीबिनी (रा. ૪.३४८)
पुननंताभेवः नीब्पुनर्नरा (रा. ॠ०००) द० ' पुनन्नेया'
भैषज्य० लाक्षा (रा. ६.9४२)
ग्रहमातृ॰ ( अमेंड. ૪)
वनस्पति॰ नीलर्क्षारा नीलगुप्पा लताप्रतानवहुला द्दोणीप्रावेशिकरसायनेपूक्ता औरधिः

$$
\text { (चचि, } 9(x) 6 \text { ) }
$$

धमनी० ( असंशा. ७.२१)
गहपार्श्वगतधमनी (चः. मुशा. ६.२s) म्रीवापार्श्धिधतनिश (अह. मुशा, द.२७)
मर्म० कण्ननाडीयुभयतः हे नीले दूयोः पार्थ्वयोः
सिरामर्मणी चतुर क्रुले कैकल्यकारिणी च ( मुझा. ६.२७)
सिरा० नील्वर्णुषा, पित्त्रवाहिनी च (सुशा. ५.१८)
(नील्री)-ब्बी., बनस्पति॰ नीलिनी (रा. र.३४९;

> र. २s.३३, र. २०.६८ )

कालान्जनी ( इन्दु. असंक, २)
वनस्पति० नीलवृक्षः, नील्रपराजिता बस्त्ररंननोप-
योगिनी, एवद्दूसेन नीलाब्यं रलं विछुुद्यते
(र. ૪. ६૪)
श्रीफलिका ( मुसू, ४४.२२)
शारदंदु फलम् श्रीफलम् ( ड. मुचि. १२.६द)
नीलाभ्जनिका ( सुक. ६.१५)
-कटुकी-स्री., वनस्पति० क्षण्णवर्णा कटुकी.
(र. $\langle, \xi 0, \xi \gamma$ )
-कण्ड-पु., पारद्योग० पारद्वगन्धकलोहगुल्यादिसाधितोडयं मासाद्सिसर्वोगहरः (र. १३.६₹) न., बनस्पनि० मूलकम् (रा. v.Y.0)
-कण्ठाक्ष-पु., वनस्पति० हदाक्ष: (रापरि. ११.94)
-कम्न-पु., बनस्पति० शुआल्दू: (रापरि. ७.३३)
न., बनस्पति० मूल्लक् (ध, ४,३३)
-कपिन्ध-पु., वनस्पति० राजास्रः (ध. ५.9१)
-कपित्भक-पु., वनस्पति० राजात्रमेढ़: (रा. ११.२) चु ' रानाम्र'
-कमल-न., बनस्पति० नीलपझम् (रा. 90.23८)
-काच-पु, मेग्ररोग० पैच्चिकोडयम् याप्यः
(-मुड. 9०.३२)
-काचोद्राबन्न., लबण० सामुद्म्य (रा. ६.४४)
-कारक-न., भासुत० सूक्तमू, चुकम् (घ, ६.२४६)
-कुरण्ट-पु., बनस्ननि० कुरण्टकमेद्व: (रा. 90.898) द्र०' कुरण्टक.
-कुसुमा-खी, वनस्पनि० कुरण्टकमेद्द:
(रा. 90. 892 ) न० ${ }^{\circ}$ 要रणटक
-केइी-वनस्पति० नीलिन्नी (रा, ૪.३५०)
-फान्ता-खी, बनसपाल० विज्युक्रान्ता (रा. 4.96३)
-यन्धिन्न., सनिज० नीलगभर्यानण्ण माणिन्यम,
तत् नीलवर्ण गढ्नेद्वकसमुर्दूतं नीलवर्णान्तरा-
रणवर्णम्रमायुक्तम् (र. ₹.79)
-र्भींब-पु,, देयता० आराद्धरः (र. १३,३८)
-एववगलालय-न., चिपमू (र. १३.३८)
-धृत-न., घृत० असाध्यकुछहहरम् घृतमिदे
पानाक्यद्रयोल्पयुज्यते ( मुचि, $3,2,, ३ २$ )
-ज्योतिस्-वि., चनस्वति० भीमलता, एवा बुन्द्वी-
सचिधी घर्तमाने दुर्ग रात्रौ नीलवर्णन प्रकावामाना
उपल+्यते (र, ૪, उ₹)
नीलदूवां, तुणसुपा द्रिए्योपधि: (र. १८.૪v)
नीलङचालाभिधा हता (र. २६,२३)
-झिण्टी-स्री., वनस्पति० कुरण्टक्रभेदः (रा. 9०.9९) च. 'कुरणटक'
-तरु-पु., बनस्पति० नारिकेलः (रा.9१.9०४)
-ताल-पु., घनस्पति० तमाल: (रा. 3.94 )
-तुत्थ-न., खनिज० मयूरतुल्थम् (र.१४.२०)
-दूर्वा-स्री., वनस्पति० दूर्वांदे : (घ. ४.१४₹) द०० दूर्बो
-द्रुम-पु., बनस्पति० सर्जकभददः (रा. ८.२०९) दू० 'सर्जक'
-घ्वज-पु., वनस्पति० तमालः (रा, ง,94)
-नामा-पु., बसस्पति० नीहिः (रा. १६.१०८) -तिर्यासक-पु., वनस्पति० सर्जकसेद्धः नीलबीज:
(रा. s.200)
-प忽ज-न., वनस्पति० नीलपन्मम् (रा. 9०.२३९)
 गुण्डः (रापरि. ८.६ः)
दाडिमः ( रा. ११.१४)
-(पर्नी)-बी., वनस्पति० नीटिनी (रा. ४.३४२)
-पझ-न., घनस्पति० तद्रुणाः-सादु रीतं सुगनिध कुच्यं केशयं पित्तां च (ध, ४. 940 )
-पिप्रैण्डी-त्र्री., वनस्पति० नीलाक्ली (रापरि. ४.३८)
-पुनर्नव-7., बनस्पांन० पुनर्नवाभेद्ध: (रा. ५.४१०) द. 'पुनर्नवा'
(पुनर्नवा)-खी., पुनर्नतारेद्धः (रा. ५.०११) इन 'पुनर्नवा'
-पुण-पु, बनस्वति० निर्युण्डी (घ, $૪,<\urcorner$ ) सृद्नराजभेद्: (रा, ४.२२)
-( पु य्या ) -ब्री., बनस्पति॰ तिरिकर्णा (ध. ४.८५)
(-पुद्पी) -ख्बी., बनस्पति० गिरिकर्णी (ध. ४.9१५)
चिम्णुक्रान्ता (घ. ४.११४)
नीलिनी (रा. 8.३४s)
अतसी (घ. ₹.974)
-पुछिका-सी., वनस्पति० अतसी (रा. १६.१८६)
-पोर-इकु० अयं बातह्डः कफपित्तघ्नः सकषायो
बिद्दाही च ( मुस्. 84.948 )
-फला-स्री., बनस्पति० जम्बूः (रा. ११.१२८)
चीजा-पु., यनलति० सर्जक्रेद्ध; (रा. १.२००)
द्व० 'सर्जक'
-स्ञारज-पु., वनस्पति० भृधराजभेद:
(रा. र.२२)
-मक्षिका-र्री., कीट० मक्षिकामेद्र: ( सुसू. ₹०.9०)
-मज्जरी-खं़्ना., बनस्पति० निर्गुण्डीभेद: होफाली
(घ, ૪, द₹)
-मण्डल,-न., बनस्पति० परुघकम् (रा. ११, ८૪)
-मह्धिका-बी., वनस्पति० कपिस्थः
(रा. 99.944$)$
-माप-पु, बनस्पति० राजमाष: (घ. ६.८૪)
-मृत्विका-री., खनिज० पुष्पकासीसम् (थ. ₹.924) आ. को. सं. पद
－मेह－पु．，रोग० ष्ट्प्त्तजप्रमेहेव्वेकः，बहक्षणम्－ पित्तस्य परिकोपे चाषपक्षनिभमलं मून्र्र मेह्हति （चनि，૪．३१）सफेलमच्छ नीलं मेहति
（ गुनि．६．११；असंनि．१०．२२）
－लोह－न．，खनिज० वर्तलोहम्（रा．१₹．३૪）
－वर्ण－न．，बनस्पति० परूषकम्（घ．५．६२）
（句．५．६२）द० जम्बू．
（－वर्णा）－ब्री．，वनस्पति० जाग्यूभेदः काकजम्तृ： （घ，४，८४）दू०＇जैमू．
चर्पाभू－ब्री．，चनस्पति० नील्युनर्नबा（रा．५．४१०） द० पुनर्नंबा
－बुक्ष－पु．，घनस्वति० नील：（रा．३．११）
－बृन्तक－न．，वनस्पति॰ तूलम्म（घ．५．६૪；रा，९．८६）
－रिग्रु－पु．，चनस्पति० खिमुभुदेः（रा．५．६२）
द०＇शिग्रु＇
－रिलाजतु－न．，लनिज० ताम्रपर्वतजन्यं शिल्याजन （र．२₹．く०）
－सार－पु．，बनस्पति॰ तिन्दुकः（ घ．५．४०） सर्जकमेद़ः（रा．ब．२०९）
－सिन्दुक－पु．，निर्गुण्डीभेद्：श्रोफालिका
（ सिन्दुका）－ब्बी．，निर्गुण्डी（ ध．૪．८१）
－स्पन्द्रा－ब्री．，वनस्पति० गिरिकर्णी（घ．४．८४）
नीलक－पु．，चनस्प्पति० नीली（र $90.6 \leqslant$ ）
उपविष० कृष्णापन्रो धत्बूरः（र．१०．८匕）
असन：（ रा．२．२००s）
भृद्राइसमेः（ गा．४．२२）
（नीलिका）－－ब्री．，क्षुदरोग० तत्सम्र्रासिखक्षणे－प्रकुपितं पित्त शोगितं प्राप्य जुष्यति，वस्य नीलिका जायते（चस．，१८．२५）
शोकफोधादिकुपिताभ्यां वातपित्ताभ्यां मुखाद－ न्यन्र गान्रे कृण्ण मण्डलं जायते। तत् वाताव् परुपसझौं इयावं च। पित्ताव् ताम्रान्तमानीलं मणबलम्．। कफात् श्चेतान्तं कण्ड्रमम्मण्डलम्। इक्षत्र रत्तान्तमातान्रं सोषं चिमिचिमायमानं मण्डलं भवति（असंड．₹६）
चख्वारिंशत्वपित्तविकारेण्वेकः（चसू．२०．१४） रक्तदोष्घरोगेष्वेकः（चसू．२८．१२．असंसू．२०．१४） नेन्नरोग० लिख्नाश्रः विमिराल्य：काचसंज़ितो रट्विचतुर्ध्टलगतः सन् नीलिका भवॅति
（ सुज．6．9く）

बनस्वति॰ नीलिनी（चक．११．१४；घ．१．२३२； र． 90.8 ．$)$
निर्गुण्डीभेद्द शोफालिका（ रा．४．११९）
खनिज॰ बड्नम्（ घ．६．१ई）
नीलाअ्जनिका（ युचि．१．३७）
－काच－पु．，नेत्ररोग० बिद्ननाशः，चतुर्थपटलगते दोपे काचसंत्रितल्तिमिरः（ उपु．५．9く）
स्नेह－पु．，श्रीफलिकास्नेहः，तद्रुणाः－तिक्तः कटुः कणायोडधोभागड़ोषहरः क्रमिकफकृष्टानिलहरो दुप्वणरोधनश्न（ सुसू．४५．9२४）
नीलाअन－न．，खनिज० अभनम्（ रा．१३．२१५）
नीलाज्जनगुणाः－गुरु，स्तिग्धं नेग्यं दोषत्रयापहं रसायनं सुवर्णां लोहमार्द्वकारकम्（ र．₹．१०८）
（नीलास्जनी ）－ब्री．，वनस्पति० कालाभनी （ रापरि．४．४३ ）
नीलान्द्रग－पु．，पन्रु० ग्वयः（ धपरि．६．३५）
नील्राबज－न．，बनस्पति॰ नीलपकम्（रा．१०．२३१）
नीलाभ्र－न．，कृणगज्राभ्रकम्，कृष्णाध्रम्（ र．१५．६७）
नीलाम्बर－न．，चनस्पति० तालीसपग्रम्（ रा．६．८३）
नीलाम्लान－पु．，वनस्पति० आतागला（रा．१०．४१०）
नीलाक्ल्री－ब्री．，बनस्पति० तदुणाः一मधुरा，रुच्या
कफनातहरा च（रापरि．४．३८）

（घ．५．9४६）
नील्डालु－पु．，चनस्पति० तदुणाः－मधुरः रीत：पित्त्क：
पित्तदाइध्रमापहश्习（ रापरि．৬．३२）
नील्याइमज－न．，खनिज० नुत्थम（ रा．१₹．२०५）
नीलाइमन्－पु．，खनिज० राजाबर्व：（घ，६．६०）
नीलिनी－स्र्वा，बनस्पति० तिक्ता（कहुः ）（रा．） उण्णा केक्रया कफमी वातरफमी（रा．）कटि－ दोषविषोद्ररवातरक्तक्रमिनाशिनी कासामगुल्म－
ज्वरापछा च（ रा．）（ घ．१．२३२）
हि．—नील．
म．—नीळ．गुळी．
गु．－गळी，
बं．—नील्याच्छी．
त．－अवरि，अवुरि．
फा．－दओरों．खाट्－ए－निला．
नीलसमाह्वा，नीबनुद्धा（ भा ），（चक．）अस्याः
फलपश्राणि विरेचकानि（चसू．२．९）
नीलाल्जनिका（चसि．90．२द；चचि．₹．२९९）

नील्पुष्या, श्रीफलिका (सुचि.३७.१५)
नीलाअ्कनिका, शारटं फलम्म (ंड.) विरेचने उप-
युक्ता ( सुचि. ३१.५)
रजनिका, शारदफफल (ड. मुउ, ६१.३६)
पगु० गबयः (घ. परि. ६.३४)
-घृत-न., स्लेह० गुल्मम्लीदक्रघबिन्रतबरब्यन्हरोफ-
ज्ररपाण्डुरोगोन्मादृहरम् ( असंचि, १६)
नील्ली-ब्बी., बनस्पति० ( गुच्चि. २५.२८)
-दल-न., नीलाअनिकापन्रम् ( मुचि. २५.२८)
-रोग-पु., ध्रुदरोग० नीलिका ( दुचि. १३.३५)
नीलोल्पलनन., बनस्पति० कुमुदम् (रा. १..२४८)
दाहप्रशमनगणोक्ष्रेके द्वन्यम् (चस्, $\gamma .96)$
कल्कोडस्य दाहनारनक वलग्रद्रणार्थमुपुज्यते
( भुनि. $80, \xi 6$ )
नीलोत्पलादिप्रलेप-पु., कल्प० नेच्ररोगेपु प्रलेपनार्थः:
( मुउ. १२.८)
नीलोत्पलाद्रिशतपाकतैल-न., सिन्तैल० इंदें सर्षवातविकारनुत् उुक्रर्घनने गर्मढ़्र आक्षेपकहिका कासाधिमन्यगुल्मभासान्त्रवृद्दिमं च ( सुचि. 94.84-86)
नीलोत्पलिनी-ब्री,, वनस्पति० कुमुदूती (रा, १०,२५०)
नीलोद्धतसिरा-ब्री., लक्ष्षण० कृष्णोढ़तसिरा
( सुचि. ८.99)
नीवार-पु., धान्य० उठिका (चक्र. चचि. २९.५०) उलिकाधान्यम् बहिद्विभ्रम्-पकं धान्यसट्राविटपं धान्यक्षेच्रज ट्रितीयें मदाददखकाण्डंतु सलिलजम्र अरण्यशालि-रक्त्र्यक प्रसाधिका ह़ति तन्नामानि ( गुसू, ४६.२१; सुसु. २०.५) नीवारगुणाः-कायो मधुरः रीतः स्निग्धः (रा.) लघुः ( पध्यः ) ( रा. ) चातलः शोषणश्य (चसू. २८.१५; रां. ६.८८)
हि. —तीनी, नीबार, पुनेरा.
म.-देवभात.
गु.-नानवी. वंटी.
बं.-उडीधान.
नीहार-पु., बवइयाय: हिमम् (चशा. ५,१४)
-निलय-पु., पर्षत० हिमालयः ( र. १.१9)
बनस्पति॰ चोरकः (र. २०.२२२)
नुर-पु., जु अपमाने राति ददातीति तुरो रिपु:
(र. २०.२२२)
नु-पु., मनुप्यः (असंड. २०)
-कपाल-न., शारीर० नरस्य कपाल्यासि नेग्ररोगेपु सन्धावादौौ उपयुज्यते (असंड, २०)
-करोटिका-ब्री., सनुप्यस्य कपाह्यास्थि (र. २...४७)
-ग-पु.. नुष० मनुपुग्रोडसौ शर्यांतिनामा

> (चचि. १९.४)
-रांसाभिप्रायता-श्री, लक्षण० हिंसाप्रियता,
परापकाररचित्वम् ( चक. चनि. ०.99)

नूत्तकौण्डक-पु., वनस्पति॰मर्करसकः ( (.$)$ ) धासझोडसौ
( सुउ. ५१.३४)
नुप-पु., राजा (सक, १.२८)
बनसपति॰ राजादृनी (घ. ५..९9)
न., चनस्पति॰ तगरम् (ध. ३.५३ )
-कन्द्न-पु., बनसपति० पलाण्डेभेव़ः राजपलाण्डः (रा. $6.90 \gamma$ ) द०० ' पलाण्डु,
-द्रुम-पु., वनस्पति॰ राजादनः, राजादनी
(रा. ११.१२६)
-प्रिय-पु.,कनस्पति० अपर्वंद्ण्ड: (रापरि. ८.३६)
आम्र: (रा. ११.३ )
पलाग्ठुभेद्व, राजपलाण्डुः ( रा. 6.9०४)

> द० ' पहाण्डु'
(-प्रिया)-स्री., वनस्पति० केतकी (रा. १०.१)
नीहि: (रा. १६.४е )
खर्जूरीभेदेः, राजसर्जूरी (रा. ११.६८) झ० ' स्नूर्री’
-प्रियफला-ब्री., वनस्पांत० वार्तांकी (रा. ८.१२८)
-बद्र-पु., बनस्पति॰ बद्रमेदः राजबद़ः

> (रा. १9.१६०) द०० 'बदर '
-मड्नल्यक-न., वनस्पति० आहुल्यम् (रापरि..२.३४)
-माय-प., चनस्पति० राजमाचः ( ध. ६.८४)
-वर्त-पु., रल० राजावर्तः (र. १५.७०)
-चल्धम-पु., बनस्पति० राजाम्रः ( रा. ११,८ )
(चहुभा)-ब्री., चनस्तति० क्रेविका (रापरि. १०.३३)
-वृक्ष-पु., घनस्पति० आरग्वधः, किरमालक:
(ड. मुड. ५८.8)

गिरिमालक: (ड. ुुउ. ४२.६१)
नुपार्मज-पु., वनस्पति० राजाम्रः ( ध. ५.११) राजाम्रभेद़ः (रा. ११.१०) न० ' राजाम्र' नृपान्न-न., धान्य० की़ि: ( रा. १६.८१) नुपाह्रय-पु., बनस्पति॰ पलाण्डभेदः राजपलण्ड़ः द口 ‘पलाण्ड़' (रा. 6.१०३)

नुपेप्र－पु．，बनस्पति० पलाण्डुभेद्य राजपलाण्डुः F．०＇पलाण्डु＇（रा． $6.9 \circ$ ソ）
बदृरभेव्：राजबद़रः（रा．११．१६०）ड़०＇थद्ऱ＇ नुपोचित－पु．，बनस्पति० राजमाषः（ध．६．८४） नृपोपल－पु．，खनिज० राजावर्तः（ध．द．६०） नेकराज－पु．，व्नस्पति० भृद्रराजः（काखिल．१३．१९） नेतृ－पु．，वनस्पति० निम्बः（थ．१．२९） निर्गुण्डी（रा．४．996）
नेत्र－न．，बस्तिनेत्रम्，उत्तरब्तस्तिधूमयन्त्रबस्त्याद़ीनां नेत्रम्（ चसि．9१．२ १；अहसू．१९．69）
संख्युयासक्रेतः द्विसह्ध्याबाचक：（र．२६．५४）
यन्न्रम्（ड．मुचि．३५，१）
वणप्रक्षालनयन्त्रम्（ मुचि．२，७३）
नलिका，व्रस्तिनलिका（ मुनि，३५．१२）
शारीर० ज्ञानेन्द्रियेष्वेकम् चक्उः，वामदृक्षिणभेदेन ते दे，शीर्षिस्य प्रत्यके（सुशा．५．४）तत्रापि नेत्रे र्हेप्मणः भ्रसादान् शुक्लमण्डलं तन पितृजम्। अस्र्जघ्य कृव्गमण्डलं तन्मातृजम् मध्ये दट्टिमण्डलं तदुभयात्मकम्（ युशा，३．३३）मजज्ञ：प्रसादा－ दपि नेग्रयोंख्पतिरनुमीयते। नेन्रयोर्परि मज्ञा： सारासारत्वस्य वृत्विक्षययोश्न इश्टानिप्रपरिणाम－ दर्शानात । मद्वानेत्रं च मज्ञा（मुसू．३५．१६） सज्ञा नेत्रांगगौरववम्（अहस्．११．११）मज़नि－ अमस्तिमिरदर्शानम्（अह्टस．११．99）इत्यादि वचनेम्यः। पक्ष्मवर्त्मशुक्रकृष्णदप्याख्यानि पश्र－ मण्डलानि। तत्मन्धयश्वत्तरः। है। चापाद्रकनीनयोः। इति ते पट ।पश्ष्मवर्त्मनोरेक：，वर्त्मशुक्रयोर्दितीय：， शुक्लक्कृणयोस्तृतीय：，कुप्णद्वप्वाए्ययो्यतुथः：， नेत्रापाक्रों：पझ्वमः，नेत्रकनीनकयोः पष्ठ इति षट्। अपा₹ः कर्णदिशि，कनीनकं नासाद्विश्रि （ डन्दु．）तन्मानम्－सार्धमनुलदूयं नेग्रदैर्थ्यक्म्। एतत्त्रत्रिभागं तु कृष्गमण्डलम्।（ सुड．१．१२） घट् च परलानि। हे वर्म्मनी। बालंं च आश्रितमग्न्यम्भसी द्वितीयं मांसं तृतीयं मेद्रन्रतुर्थमस्थि तेषां बह्तलता हृष्टेः पद्यमांशेन । （असंशा．५．५१－५२）नेन्रत्रुदुदमानम्－ स्वा सुछोंद्ररमितं दूंयंगुलबनहुल्यं सर्वतश्य सार्धदूप－ क्रुलम्（मुड．9．9०）तर्पणपुटपाकसेकाश्रयोतनाअना－ दीनि नेत्ररक्षाकराणि（ सुड，१८．૪）हीनतर्पितनेत्र－ लक्षणम्－रूक्षमाविलमस्नाब्यं－रूपदर्शनासहलं स्याधिवृदिधश्र्य（ सुड，१८，१५）अत्यर्थतर्षितनेत्र－

लक्षणम्－गुर्वाविलमतिस्निम्धम् अश्रुकण्डूपदेहर्युंक्षं， दोषसमुत्किषंट नेग्रं भवति（मुज，१८，१४८） सम्यक्तर्पितनेत्रलक्षणम्－सुख्वस्वप्नः सुखावबो－ धत्वं नेन्रस्य मलाभावः श्चतत्वाद्विवर्णस्य यथार्थ－ ग्रहणं ताक्काल्किंक सुखं ब्याधिविघंसो निमेषोन्मे－ पादी़नां क्रियाणां शीघता च（सुड．१८．१३） नेत्रपुटपाईं हीनयोग：－अश्रु दर्षणं दोषोलूमश्न （सुड．१८．३२）नेत्रपुटपाकेडतियोगः－रजः शोफ： पिडकास्तिमिरोद्नमश्य भवति（मुउ．१८．३२） नेग्रपुटपाके सम्यक्योगः－नेत्रं प्रसन्रवण्ण विशादं वातातपसहं लघु सुखस्वनानब्रोधि च भवति （मुउ．१८．३१）पुटपाककृते तर्पितनेत्रे च बर्ज्यानि－द़ीपज्रालाद्वितेजांसि सम्मुख्खवायुराकाशा－ माद्राआआदित्याद्दीनि भास्बराणि च（सुड．१८．२९） तर्पणायोग्यः कालः－दुर्दिनास्युष्ण₹ीतिपु कालेपु चिन्तायासभ्रमेष्नशान्तोपद्नवेऽक्षिण च तर्पणम－ प्रशम्तम्（सुउ．१८．१८）मम्दृविरिक्तनेत्रलक्षणम्－ अक्ष्युद्रग्रतरदोपवद् भवति（सुड．१८．५く） अतिविरिक्तनेन्रलक्षणम्－जिझं दारणणुुर्वण्ण सस्तमतीव रुक्षमतिमान्नशो नेग्रं स्वन्दृते （ सुड．१८．७६－6७）सुविरिक्तनेन्रलक्षणम्－ विशादें लघु क्रियापट्वनाखावि सुनिमलं संशान्तो－ पद्रवं भवत्यक्षि（ सुंड，१८．64－6६）अतितर्पण－ नेत्रलक्षणम्－प्रसाद्नाअनातियोगे चक्षु：किश्चिद् हीनविकारं स्याव्（सुउ．१८．८१）प्रसन्रनेन्र－ लक्षणम् ग्रसादृनाअने सम्यग्युक्के सति नें्रं स्नेह－ वर्णबलोपेतं प्रसनं दोषर्चनजतं सर्वंक्रियाक्षमं भवति（सुड．१८．6९）अतिविघट्टितनेत्रलक्षणम्－ रागाश्रुवेदनास्तम्भहर्षा नेत्र ताहरो भवन्ति （मुउ．१6．66）नेग्ररक्षा－त्रिफला सधिरसुतिर्विश्यु－ दिर्मिनसो निवृतिरक्जनं नस्यं शकुनाशानता पादपूजा घृतपानं चेति नेन्ररक्षणानि（असंड，१६） －कोशा－पु．，शारीर० नेत्रपुटकम्（असंसू．३२．४）
－ाँँर－न．，लक्षण० मज्ञावृद्धिजिकारेव्वेक：，अक्षि－ जाउ्यम्（अह्रस，११．9१）
－तर्पण－न．，उपक्रम० नेन्रपूरणम्（असंसू．．८．३४）
नाडी－ख्री．，नेत्ररोग० तल्रक्षणम्－कनीनकसंघी नेत्रात् दोघयुक्तोऽश्रुस्राबः（ ुु．२．५） मण्डलसंधिस्थानम्（ सुशा．५．२०） अक्षिविवरम्（चसि．२．२१）
नैर्मर्यकरी－री．，सनिज० तुत्थम्（ ध．३．१४६）
[नेत्रपटल ] अन्युर्दीय -राब्वकोशः [नेत्र्रोग ] ४६१
-पटल-न., नेग्नच्छद्वः (असंशा, ५.५८)
-पाक-पु., नेन्ररोग० स द्विविधः सझोफजोडझोफजझ, तम्र सरोफजनेत्रपाकलक्षणानि-कण्द्रूपपदेहपह्हैदुग्बरसलिभत्बं दाइःः संहर्पस्तात्रत्वं शोफो निस्तोद़ो गौरबं भुहुः रक्तस्नाबः पिच्छिलस्वभुप्णशीताम्बुनः स्रावः क्षुज्घट्बं चाक्षिणि जायन्ते तथाइक्षि पच्यते (सुज. ६.२१.२२) अझोफजनेत्ररोगे शोफवर्ज ण्तान्येव लग्षणानि भवन्ति
( मुত. ६.२२-२३)
-पुष्करा-सी., बनस्पति० रुनुजटा (रापरि. ३.२५)
-प्रक्षालन-न., उपक्रम० नेत्रधावनम् (सुचि.२४.9६)
-बल-न., रफ्काक्तिः दर्शन-सामर्ण्गम्
(अदृसू.८.४૪)
-बस्तिप्रमाण्रविभागचिकित्सित-न., अध्याय० (हुनि. ३乡)
-चस्तिढ्यापच्चिक्रित्सित-न., अध्याय०
( सुचि. ३६)
-चस्तिव्यापत्सिद्धि-बां, अध्याय० ( युच्चि. ५)
-बुद्वुद-न., अक्षिगोलकः (सुड, १,१२) द० 'नेन्र'
-मील्ग-स्ब्रा, वनस्पति० यवरतिक्ता (थ. १.२५६)
-मूल-न., यस्तिनेन्रस्थ मूलस्खानम्, यस्तिमुखे बन्धेन योजनीयो नंन्नस्व भागः ( पुवि. ३५.११)
-रक्षा-स्र्री., हगरक्षणम्, त्रिकलारधिरस्तुतिविश्रुद्धिमिनोलिब्वृर्यादिभिनेंग्रर्षणं भवति (असंड, १६)
-रोग-पु., रोग० अक्षिरोगः तन्निद़ानम्-उष्णाभितसस्य जलम्नवेशान् दूरेश्कणाद्दिभिः। तथा चन्दसूयोपरागद़र्रोनात् नेग्रामया भवन्ति
(सुड. १.२६,२৮)
तस्सम्भात्तिः-अचक्षुध्यै: कुपिताः पिच्चनुसारिणो मलाः सिराभिरुष्ण प्रसृताः सन्तो नेत्राबवयवं वरर्म सिंत कृष्णा सनिंध रशिं सर्षमक्षि नाssक्रिता नेत्ररोगान् कुर्युः ( सुच. १. २०.२१; असंड. ११) तस्स ख्ञया-चरकमते नेन्ररोगा: पण्णर्वति:, वर्मस्था: ससावंशतिः, सन्बौ नब, शुकृस्थास्वयदद्धा, क्रण्गभागजाः षट्, दप्टिस्थाः पर्श्वर्विशतिः, सर्वगाः घोड्डश (चचि, २५.१₹०) सुभ्रुतमते स्थानतः सन्ज्याश्रया नव, बर्ग्मजा ए़कविशति:, गुहुकागे एकादश, कृण्गभागे चर्वारः, सर्वोश्रयाः ससदरा, हटिजा दादशा, बाबाजौ दूरा, एवं षट्सत्ततिः (सुड. १.૪૪.४५) दोषभेद़तो घातजा दश, पित्तजा दुध, कफजाखायोद्वश, रक्तजाः पोडश,

सर्घजाः पर्श्रीिशतिः, याल्लजौ हौ पट्सपतिः (सुउ, १.२८) तत्पूर्वरूपाणि-अक्षि शोफाश्रुकण्डूमल्युतं भर्बति कफपित्तवातरक्तनितंत गुरुपातोद्रागादि, वर्मकोषे सएलः, रेपे क्रियासु चाक्ष्णोर्षर्णहानिनिमेषोन्मेषादि क्रियाइानिश्व
(सुड. १.२१.२३) असाध्या नेत्ररोगा: पब्यदृ, पवनम्रभावात्-हतघर्मंगम्भीरिकह्ताधिमन्यनिमिषाश्वत्वारः, पित्तजौ हस्वजाड्य जलाखाबौ ही, कफनिमित्तज: कफस्नाव एकः, रधिरजाः, समण्युकशोणितारोंडजकाजातरकसावश्यख्वारः, ग्रिद्रोषजा अहज्यक्षिपाकात्ययनाकुलान्र्यपूयातावाधर वारश्र, सनिमिज्तानिमिच्चाख्यौ बाल्खजाबसाध्यौ याप्यौ वा (मुड. С.१9)
अहासककत्त्या ड्राद्रा, झुफ्काक्षिपाककफविद्ध-टृ्याम्लाध्युपितक्तश्रुक्कार्जुनपिष्टकाक्किन्वर्म्मधूमदूर्शीझुनिका प्रक्छिन्नवर्म्मबल्डसग्रथिता: आगन्तामययुय्मेन नृषितहलावपि शाखं नाइचारणीयम् ( मु. ८, ऽ.90) भेयाः पत्व-श्रेष्मोपना-
 लेख्या नव-उस्साशिनीवहलबर्मकर्श्रमवर्मंइयाबवरस्मयद्वर्र्मक्विषवरमंपोंयकीकुन्मीकिनीशर्कराः
( मुड. ८.५) याप्याः-सत्त-अरुणा मारतजः, पीतः पित्तजो, नील: पित्तजः, सितः कफजो, रक्को रक्तजः, विचित्रसूपस्रिद्रोपजः, पक्षमकोपश्र व्यध्याः पझद्शर-शीरोंत्पातझिराहर्षंशाफाशोफयुक्त-पाकान्यतोवातपूयालसानिलविपर्ययह्ताधिमन्थंत्रु-प्माधिमन्धरक्काधिमन्थवाताभिष्यन्द्वपित्ताभिश्यन्द्श्लेषमाभिषधन्द्ररक्ताभिष्यन्द्वाः (सुड. ८,८-Q) छेया एकाद्रा-अरोंवर्मझ्यु कारोंग्रुदानि वर्मगतानि, लिराजा पिठका कुकुत्रत, सिराजं जालं शुकुगतं, प्रस्तार्यर्मशुकार्मरकार्माधिमांसार्मसनार्वर्माणि गुक्रगतानि, पर्थणिका सन्धिगता च
( भुड. ८.६)
कफर्जालिन्ननाइाद्यर्गतरिक्ता: संत्र लिखन्नाशा गम्भीरा हुस्तजाः चासाध्याः। नकुलन्ब्ब्य पद काचाश्र याप्याः। शेषा हगब्याधयः साध्या; (असंड. 9५) हताधिमन्थाक्षिपाकात्ययौ स्याज्यौ (असंड. १८) शुक्किसिराइर्षसिरोष्पातपिएकबलासप्रधितार्गुनानि मेषजेः साधयेत्। झुक्कार्म शोणिवार्सप्रस्तार्यर्मस्नावार्माधिमांसार्मंसिराजालसिराजपिटिका:

राख्यसाध्याः (असंज.) उपनाएकृमिय्रन्थिपूयालसकपर्वणीः श्राश्रोण साधयेत्। भलजीजलासावरकास्रात्रपूयाप्राशान् पश्व शास्त्रकर्मणि त्यनेत् (असंड, १₹) नेन्ररोगे पश्यतमानि कछणसर्पवसा क्षैट्रं धान्रीरसो रसक्रिया च सर्वांक्षिरोगेपु शस्ता (असंड. १Q) पुराणववगोधूमशालिखटिककोद्द्वसुद्राद्यो भूरिसरिःपरिद्रुता जाइलं मांसं द्वाडिमं सिता सैन्धवं त्रिकलग दाक्षा पाने नाभसं वारि पद़न्नाणमातपत्रमक्यक्षननावनानि विधिवछापशोधनं च (असंड. २०) टटेरास्थेयेलाभात् स्पाणि सूक्ष्मदीवाति सहसा नाब्योकयेत् (असंड. १८)
-रोगहन्-बी., वनस्पति० बृभ्यिकाली
( रापरि. २..ь)
-लेह-वि., कृमि० कफलisयं, नेन्रगतमांसादि च लेनीति नेन्रलेढा ( सुड. 4\%.9४)
-वर्मर्मन्न., नेत्रपष्ष्म (ड. सुसू, ८.9८)
-विकारजित्-न., चनस्पति० कतकम् (घ. ३.१७)
-विनाश-पु., अरिप-लक्षण० रट्टिनाशः, यंश्वन्द्रसूर्ययोः पतनं स्वमे पइयति तस्य नेत्रघिनाशो भवति
( असंशा. १२.१८)
-विष-त्री., अक्षिपुरीषम् तथ्च मांसस्य मल:
(मुसू. 8६.प२७)
-विभ्रम-पु., लक्षण० नेत्रस्पोख्वंगमनदि स्वरूपं चलनम् ( चसि, 5.84 )
-संवेजन-न., लक्षण० नेत्रकम्पनम् (मुचि. ३६.२६)
-स्तम्म-पु., एक्षण० अक्षिस्तरधता (अहस . २२.२६)
नेत्रान्त-पु., नेन्रस्य पर्यम्तः (असंशा. ८,₹८.)
नेत्राभिव्यन्द्-पु., नेन्नरोग० संक्रामकोऽयम्
(सुनि. प.उ\%)
मजद्जोणजविकारेब्नेकः (मुस् . २૪.९)
नेत्रामय-पु., नेत्ररोगः (चचि.२६.१२०; अह्डसी.२.૪)
नेत्रायाम-पु., नेत्रद्वैर्घ्यम् ( सुड. १.१३)
नेत्रारि-पु., बनस्पति॰ ₹नुही (रा. ८.३५६़)
नेत्रास्त-न., नेत्रजलम्, अश्रु (सुशा. ४.५०)
नेत्रोपदेह-पु., नेग्रमलः (असंशा. ११.३)
नेत्रोंपध-न., खनिज० पुण्यकासीसम् (घ. ₹.१२५)
नेत्रय-वि., नेत्राय चक्षुपे हितम् (र. ₹.१११)
नेपाल-न., खनिज० तास्रभेद्ः नेपालदेशीयस्लनिलबधं
ताघ्रम् (र. ५.4०)
(नेपाली)-बी,, खनिज० मनःशिला (र. ३०.६३;
सुख.३३.२६₹)

घनस्पति० बनमझ्किका (ध. ५.१४०)
-जा-जी., सनिज० मनःशिला (मुड. १४.१४)
-जाता-स्र्री., स्त्रनिज० मनःशिला
(ड. युउ. ११.१६)
-निम्ब-पु., ननस्पति० किराततिक्तभेद्ध: (रा.९.५२) द्व ' किराततिक्क
नेपालक-न., वनस्पति० जयपाधः (र, १२,४७)
सनिज्र० तान्रम् (रा. १३.११)
(नेपालिका)-ब्री., खनिज० मनःश़िला (घ. ₹.९६)
नेपालाद्यअन-न, सिद्दयोग० णतत् काचार्मनेत्रस्नाव-
तिमिरगुक्लपिद्लनाश्शनमू (र. २३.५१)
नेपालेक्षु-पु, इक्ष० पौण्डूकः (रा. १४.१८₹)

## दू० 'इक्षु’

नेमि-पु., पक्षि० चकवाकः (चइ. १.१४)
-घृश्न-पु., बनस्पति० खद्रिरमेदः, सोमवल्क:
(घ. १.२७) द० ' खदिर '
-सन्धानक-पु., पझ्ञद्राकर्णब्बन्बेष्बेकः चक्रधारावस्सन्धानं अस्य (मुसू. 9६.9०)
नैकान्त-पु., तन्त्रयुक्ति० अन्यतरपक्षानवधारणम्, यथा ये द्यातुराः केबलाद् भेखजाहते म्रियन्ते न च ते सर्वें पब भेषजोपपषाः समुचिच्टिह्टन् ह्ल्यादि
(चसि. १२.૪३)
नगमेप-पु., बालग्रद०० पितुग्रहेष्येकः, एतज्जुप्टलक्षणम्खिश्यु:फेनोद्वार्मी मष्यविनामी ऊद्रेजित ऊर्घंद्इरोदनः क्षीयमाणो बसागन्धिको निसंज्ञः सज्नरश्र भवति (सुउ. २७.१६) आध्मानं पाणिपादस्पन्द्नं तृट् मुपिब्धन्धोरतिसारस्वरददन्यं विनर्णता कूजनं स्तननं कासो हिध्मा प्रजागार ओप्वंदृंशोंससकोचस्तम्भो बस्ताभगन्धता ऊधंत्वं निरीक्ष्य हसनं मूरह्छा एकनेत्रशोफश्र दूल्यधिकानि लक्षणानि (असंड, ३)
( नैगमेपी )-त्री., ब्रालग्रह० नैगमेषस्रीमद्धः (काइ.)
प्रतिषेध-पु., अध्याग० ( मुज. ३६)
नैचुल-वि., निन्हुल्स्येद्म् फलम् निचुलो बेतस:
(ड. सुंचि. २२.२०)
-फल-न., (परिव०) वेतसफलम् (उ. भुज. ५१.२३)
नैपाल-पु., बनस्पति० किराततिकभेद्, नेपालनिम्बभेद्:
(रा. ऽ.५२) दू० 'किराततिक्त'
इक्ष०० अरं वातलः कफपित्तध्नः सकषायो विद़ाही च ( मुस्. ४४.१५४)
नैपालीज-त्री., खनिज़० मनःमिला (युड, १४.૪; सुउ. fo. $\mathrm{\gamma s}$ )

नैर्क्रत-न,. मूलनक्षन्रम् ( इन्दु. असंड. ४१)

> पु., दाददरो मुहूर्तः ( इन्दु. असंड. र१)
(नैर्कती)-बी., द्विन्विरोषः, दक्षिणयक्विमयोरन्तरे त्रियमाना उपद्विक्, अस्यामेन रसशाल्यानिहितानि शाख्रकर्मणि निर्बर्त्यांनि (र. ५,२)
-भाग-पु., राक्षसानां विभागः, गर्भस्य ओजोस्पोंडशो नंर्सतभागः, तत ग्वाएमे मासि आतो न जीवति (सुशा, ३.३०) भप्रमे मासे निर्क्रतभागत्वाद् भूताबसरत्वाव् तस्त्र काइस्य गर्भस्य मरणमानुः ( इन्दु. असंशा. २)
-मारूत-पु., नैर्कतदिग्मबो वायु:, असी प्रीप्मेइसुखो भबति। तदा जन्तवो उनरिता इच भवन्ति ( मुस्, ६.२४; अंस्सा. ४.२०)
नैपध-पु., धान्य० शालिभेदः (चनि, ४.५; ह. गुस. ४६.४) दू० ' शालि'
नैपधक-पु., गूकधान्य० सालिः ( चस्, २४.१२)
नैप्ठिक-वि., निषा, निश्रयः, तद्भवं नैछिकम् निश्नयेन कतैं्यम् (चक, चवि. $\langle,<$ )
(नैप्टिकी)-वि., मोंक्षसाधिका ( बुब्बि:) (चशा. ५.२६) निषाइ्य्यन्तनु:खमोक्षत्पा तद्र्रभूता चिकिस्ता (चक.) (चसा. १.९.) नैसर्गिक-何, निसर्गाल्सझातं निसर्गद्तम् (चसू. २६.५२)
नोद्न-(परि००) न., प्रेरणम् ( युज, ४०.१३७)
नौ-ब्बी., व्नस्पति० शामी (रा. द.ं५२)
न्यग्रोध-पु, बृक्ष० बटः (च, ५.4६)
(न्यग्रोधा)-ब्री., गनस्पर्पन० द्वव्न्ती (घनि. १२२२९)
(न्यग्रोधी)-ब्री., वनस्पति० द्वन्ती (चक. १२.३)
(घनि. १.२२s)
बनस्पति० सुतश्रेणी (रा. परि. ४.१६)
-पह्धव-न., पु., साक० शीतं क्रायं सम्भनं पित्तातिसारिणां हितम् (चस्, २७.१०५)
-पाद-पु., बटप्रोहः (चक. चचि. २१.७₹ )
-वर्ग-पु., झव्यगण० न्यय्रोधादिगणः पाण्डुरोगशमनः ( मुड. ४४.२७; युस.३७.२९)
 (चश़ा. ८.२४)
 पेकार्थमुपयुज्यते (अंंड. ३५; बुड, ४०, ८५) न्यग्रोधाद्वि क्वाय-पु., कल्प० अयं काथो दहलमानप्रमेंेब्बास्यापनार्थमुपयोज्यः ( सुचि. ११.ธ)
न्यग्रोधादिगण-पु., न्व्यगण० न्यर्रोघोटुम्बराश्वह्य-पुक्षमणूककपीतनक्रुभाम्रकोशाम्रच्योरकपन्रजम्ब्दूयपियालम ब्करोहिणी बन्बुलकद्म्ययद्ररीतिन्दुकीसहकीरोधसाबररोध्रमझ्वातकपलाशनम्दी हृक्षाश्वेति। अयं म्ग्य: सङ्भाही भम्भसाधको रक्षपित्तहरो
 असंसू १६.३५-३६; अहस. 9५.8१) पित्तर्रामनबयोंको गणः ( सुसू. ₹थ., ) न्यम्रोधाद्विपह्धब-पु., न., शाक० न्यद्रोधोटुन्मराक्षलउक्षवय्याद़ीनां पह्धबाई, इमे क्यायाः इीतास्सम्भना: पित्तातिसारिणां हिताश्र (चस्. 2..90\%)
न्यग्रोधाद्विसिद्दसर्पिस्-न., सिन्दुपृत॰ पित्तग्ययौौ पानोपयोगि सुचि. ( २..99; असंचि. १०)
चयग्रोधिका-बी., वनस्पति० आखुक्रुण्णा (रापरि. ३.२१)

 जन्षाल० वट्रुणा:- विच्चेंद्माहरः किच्चिद्वातकरो लनुर्वंखबर्धन्य ( घपार. ६, ३-\%)
न्यक्छ-त्र., क्षुदरोग० अस्साधिघानं दितीयालोहिता स्वक् ( गुा,,.$૪$ ) पित्तरकान्चितो बाद्युरस्य कारणम् (गयी मुबि, १३.४४) रतदोपनविकारें्वेकः (सुस्: २४.\&) तल्कक्षणम् गात्रे महद्वृं वा इयामं सितं बा सहजं नीरूल यन्मण्डल तब्बयच्छम् ( युनि. १२.४४) लाम्छनमिति लोंके (उ. मुनि. १₹.४४)
न्युज्ज-वि., अधोमुलम् (चशा, ८.२८; मुचि. ३५.१६)
-रायन-न., (परिव०) अधोमुखभायनम्
(कालिल, ११.96)
न्यून-न., वाक्यदोप० प्रतिज्ञाहेतदादाइणोपनयनिगमनानामन्यतमेनापि अवयवेन न्यूनं, रहितमेब न्यूनमू। अयवा यहृपदिप्रेतुकमेकेक हेतुना साज्यते वब्यूनम् (चबि. ८.५४)

अनुक्रमणिका

# आयुर्वेदीय - शब्द़कोराः 

## प

[ पक्ति]
[ पकाशयगालू]

पक्ति-पु., जाठराभिः, पच्यते विभाकं जरणं वा नीयते अनया इृति पक्तिः यद्वा पच्यंत्यं ह्ति पन्किः, तद्वानपि पनित् ( युच. ४०.१₹; चचि. ३.१३०)
अभिस्थानम् (ड. वुसू. ८母.र४, ज)
पाचनम् ( सुसृ. १५. ४( २)
-द्वि., पाकोलाद़कम्, पाचकम् (अहस्, र.२ष)
-रस-पु., आहाररम: तर्र्रमागम्-नवाजलयः शरीरे
(का. शा. )
-सज्ज्-री., लक्षण० परिणामग्रूलो, यश्व भुनेत्रे्न पर्यमाने उपजायतें (र. उ.१८)
-रूल-पु., लक्षण० पक्तिरक भुक्तान्न जीर्यति जरणं वा गच्छति सति जायमानः ग्युलः (र. १८.१४३)
रोग० परिणामशूलः (र.३०.₹८)
-स्थान-न., अभ्रिम्थानम् (सुउ. ३९,१८)
पғवृ-वि., जाइराम्निः (चचि. १ँ..३२)
-वेग-पु., भनिवलम् (असंस्. ३६.३५)
पभित्रम-वि., पाकाभिनिर्दृत्तम् ( सुंस्, ४२,११)
न., फुल़ालवणम् ( ड. सुस्, ४२.११)
पक्र-ति., निरामन् (चसि, ८,२०; मुउ. ४०,१८) पाकमुपगतम् ( मुस्. ३१.१२)
कालपकम् 'कालः पर्चति भूतानि कालः संहरने प्रज्ञा: इति पक्रपद्मपि कालपक्ं नाम मृत्युग्रस्तमिल्यर्थे प्रकरणवशाव् ग्रीततास्पर्यम् (उ.चस्, ૬.ร母: इ. मुसू. ३१,१२; चइ. ૪.२२) न., चनस्पति० दुरी (रा. १६.१षऽ)
-गुद्वि., लक्षण० पाकमुपगतं गुदं यस्य सः (चचि. १४.ऽ)
-जाम्बवप्रतीकाशा-वि., लक्षण० पक्रज्बूफल-
सद्रावर्णम् ( सुचि. ६.४)
-पीनस-पु., रोगावस्थावाकग्रापः पीनसः
(चचि. २६.१४४)
-मूपा-त्री., मूपा० कुललभाण्डरूपा हढा परि-
पाचिता मुपा पक्रा हण्डिका घटो वा सेयं पोह्टल्यादिविपाचनोपयोगिनी (र.१०.२८)
-रस-पु., आसुत० सीधुभेंदः पक्बेनेक्षुरसेन कृतं मद्यसीधासवांदि (चचि. 6, ૪૪; अहस, 4, ४४-64) आ, को, सं. प४
-लोप्र-पु., न., भृप्ृत्तिका याच दाइग्रशासन-
बस्यर्थे उपयुक्ता (चसि, ९.9\%)
न., भृश्लोप्टम् , तृष्गाहृरणार्थम् एवक्षिक्षेपणारातलीकृतं जलं (चचि. २२.३२)
-रोणिताम-बि., लक्षण० पक्रोणितमिव रक्षक्णण्गवर्णुतं स्पं घस्य (चचि. १९.ए.)
रोथथ-पु., शोथस्य पक्राबस्या (चचि. श्, प६)
-शोफ-पु., (परिव०) पक्रावस्थां गतः शोफ:
(सुस. 95,90)
पक्काण्ड-पु., घनस्पनि० तन्दुणाः-कटुर्नस्याञनविधी सम्तो जीर्णज्चरापहश्य (रापारि, <,१५)
पकातिसार-पु., निरामां।नियारः (अंस्य, ₹₹.६)
पकातीसार-पु., रोग० निरामोडंतिसारः (मस. २८.४८) पक्काधान-न., शारीर० पक्रमक्नमाधीयने नाम

स्याप्यतेडस्मिल्बिंत, पक्राशयः, चातस्थानमिद्दम् (अहस. १२.१ ; मुचि. ३६.१४)
पक्राधानललय-ि., शारीर० पक्राधानम् आलय
स्थानं यस्य सः, अवानो बायुः ( सुनि, १.१९)
पकान्न-न., कृतान्नम् (असंसू. ७.२१०; अहस्. ६.४२) पक्रामारांयमध्य-न., रारीर० पक्वारायामाशाययोर्मीध्य-

स्थानम् पाचकपित्तस्थानमिद्यम् ( अह्दस्, १२.9०) पकाराय-पु., रारार० आाशयः (चसू. १४.९)
 बहानां स्लोतसां मूल्लम् (चांय. ५.८) पुरीषधराकलायाः स्थानम् (मुरा, ४.१६) परिपकानामाहार द्वव्याणामाशय:, दृद्धदन्त्रम् (हाराणचन्द्र:) ( सुशा. २.१२) वामपाश्वानुगाँडयम् ( मुचि, ३६.२८) पित्ताशयः (ड. भुचि. २.५२) स्थूलान्त्रम् ( मुशा. ५.८) श्रोणिगुद्द्योल़र्यधोनाभेः स्थितः (सुसू, २१.६) उत्पत्तिस्थानं वातस्य (चचि. १५.११)
पक्काशयगुदन्न., शारीर० पक्कायं गुदं च ( च्या. ६.२१)
पक्राशायशूल-न., लक्षण० पफ्फाराये श्यूबद् बेदुना (चस्दू, 6.6)

पक्ष－पु．，काहविभाग० मासाधर्，पष्ष्यते परिगृद्यते ज्ञाप्यते चन्दल पब्यद्राकलानामाप्रणक्षयो बाडनेन इति पक्षः। पच्खदराहोरार्राणि，श्रुक्रुण्ण－ मेद्देनासौ द्विचिध：（ सुसू．६．५；सुचि．२५．२९） बादाहाम्रम्（चसू．२५．२६）
झरीरार्धम，वामदृक्षिणभेद्दाद्बिविधम्（सुनि．१．६१） －प्रह－पु．，रोग० एक्रदः，मध्यमागांनुसार्येसी （चस्．११．४८）
－बध－पु．，रोग० अरीतिदातविकारेवेक： （चसे．२०．१9）मध्यममार्गजोड्यम् （चस्，११．8८）
एकाइरोगः（चचि，१८．५३）अर्धाँच： （चचि．२८．३८－४く） तस्सभ्राहि及रक्षणानि－मारुतसनेंदेक्षेणं बामं वा पक्षमेकें हत्रा सिराः स्तगयूध्य विशोण्य सनिध्रन्धान् विमोष्ष्य चेहानिदृत्ति रजं वाकुस्तम्भं च कुर्याव्। तथैके पादे इसंत वा सक्षेचयति। तोद्यूलनक्न्श भवति। तेनार्धचरीरमकर्मण्यं बिचेतनं भवति（चचि．२८，५३；असंनि．१५） साप्यासाघ्यता－श्युन्दूवातहतः कृष्ज्रसाध्यतमः， पित्तकफयोरन्यतरण संसृए：कृच्छ्रः क्षयहेतुको विकर्ज्य：（ असंनि．१५．४३）
－संश्रय－पु．，रागतः पक्षसझ्रहोडाइ्यतरपक्षाध्रयणम् （चसू．२५．२₹）
－हत－वि．，लक्षणम्० नधार्धागः（चसि．२．२१）
पक्षाघात－पु．，रोग० पक्षचघ：（चस् ．१४．२१）
पक्षान्त－पु．，सम्यवर्थाइधारणम्，निणंयः
(चस्. २4.२6)

पक्षिक－पु．，धान्य० मीहिः（ रा．१६．१२०）
पक्षिन्－पु．，प्राणि० पक्षतिद्वयुको विहगः
( वस्. १३.११)
（पक्षि ）नावल्य－पु．，धान्य० नीदिः（रा．१६．१२०） －राज－पु．，धान्य० मीहिः（ रा．१६．१२०）
पक्ष्मन्－न．，शारीर० वर्मर्वं रोम，पक्ष्मबाल：
（उ．सुड．३．२९）
बर्मंगतरोममालिका（ युए．१६．१）
（ पक्ष्म ）－कोप－प．，नेत्ररोग० उपपक्ष्ममाला，प््ष्मबाल： （ङ，सुड．३．३०）सर्वजोऽग्रम्，वस्सम्रासिकक्षणम्－ प६्ष्माशयगता दोषास्तीक्ष्णाग्रसराणि पद्वमाणि
 छेवृनाप्रक्रमो भबति। जातातपान्लंग्य भाभि－

नन्दलि ध्याधितः（ ुुज．३．३०）याप्योडयम्
（ सुड．१．३९）

- कोएश्रतियेध－पु．，अध्याय०（ सुउ．१६）

चाल－पु，पक्षमस्यं रोम（चचि．१३．३९）
－मणडल－न．，शारीर० नयनस्य बाह्यमावरणं पटल－
स्वस्पम् वस्य पटलस्य अर्धाध：स्थितस्य मण्डलम्य （ सुउ．१．१५）
－ल－बि．，घनरोमाध्धितम्，पঞ्सभ्यो हितम् （ युचि，२૪，द६）
－शात－पु．，नेन्ररोग० तह्धक्षणम्－पित्तं पक्षमान्तमा－
श्रितं सत् कण्टं दाहं पक्षमणाँ श्रावनं च करोति （अषंड．१9）
पक्ष्माशय－पु．，शारीर० अक्षिरे．ग्गोडन्तर्वांगो मध्यं वा （गु．३．२९）
पक्ष्मोपरोध－पु．，बत्मरंरोगः पक्षम्रकोपः（उ．）तद्धक्ष－ णानि－बर्म नां सहकोचलरख्वान्नर्मुखच्रादीनि （ बुड．१६．९；असंड．१9）
पङ - §ु．，मङ：（ चड़．१२．५४）
लेपः（ असंचि．९）
－जनन．，वनसनि० क्रमुद्रम्（ घ．४．१५४）
－मलोपदे़ेह－पु．，पक्रूलाभ्यां लेःः（असेसू，८．१५）


प察हह－न．，बनस्पति० कमलम्（ १०．२४४）
प富－बी．，पु．，घान्प० घीढिः（रा．१६．९६ ）
－कण्टक－पु．，चनस्पति० अपामार्गे：（ रा：૪．३८）
－कन्द्न－पु．，बनस्पति० मालाकम्न्दः（ रापरि．५．૪૪）
－बीज－पु．，यनस्यति॰ ब्र्ब्र्रः（ रापरि．८．१२）
－बीजक－पु．，बनस्सति०कर्णिकारः（रा．२．३३६）
पद्धुर－पु．，रोग० पहुछुछातः（उ．मुनि．१．७6） तहधणम्－दूयोः सषओंर्वधात पन्रुस्व भबति （ युनि．१．७०）यद़ा कहिस्थितो बातो दूयोरपि सकมोः कण्डरा आक्षिपेत्，तदा पष्ठुस्वं जायते （ असंनि．१५）
－त्व－न．，ब्बज्वम्（ अंसंस्．२०，१₹）
पद्धुल－पु．，बातरोग० पहुरुम्（बचि．५．२₹）
पचन－न．，वि．，अमिसक्गाथ कादारादिपाकः पाचनम् （ गुसू．११．५）पच्यते विपांक नीयते अनेनेति पचनम्（ यूसू．૪१．૪（३）
पचम्पचा－म्री．，बनस्पति॰ दाहुदिदा़ा（घ．१．५३）
पश्थ－（परिव०）बि．，बिस्तृतम（र．१९．५८－६८）

पश्नन्-वि., सद्बया० दरार्धम् (चसू. २७.२८)
(पश्व )-कर्मन्-न., चिकिस्सोपायः, वमन-विरेक-नस्यनिस्हानुवासनानि (चस्, २८.२७; अहसू.२७.८) निर्द वमनकायविरेकरिरोविरेकास्वबिस्तुतय इति पब्व करीणि (अहस, १४.५) केचन स्नेहनस्बेद्नबमनबिरेचनस्नस्तीज् पक्षकर्माण्याहुः, सनेहनस्वेद्ने बमनाद़ीनां पूर्वकर्मणी (र. १८.१९५)
-कर्मगुणातीत-चि., लक्षण० संशोधनसंशमनाम्यद्रगुग्गुलुर्तिल्य जतुप्रभुतीनि, तेषां फलेक्यो5तीवम्, नात्र वमनाद्पिप्वकर्म कथमपि सम्बध्यते ( सस
-कर्मीयसिद्धि-खी., (परिव०) अध्याय० (चसि, २)
-कापित्थघृत-न., घुत० कपित्थफलम्लूलुप्पत्वक्पप्रकल्ककषायसिर्दं धृतम्, सर्वमूषिकबिपहरामिद्रम् ( सुक. ५.४० ; असंड, ४६)
-कृत्-पु., बनस्पति० पक्काण्डः (रापरि. ८.१६) कृत्वः-अव्य० पश्वनारम् ( सुशा. 3.99)
-कृष्ण-पु., कीट० सविषोडयम्, तथा सौम्य: क्षेप्मप्रकोपणश्च, एतेन द्टे सति कफविकारा भबन्ति ( सुक. С.१२-१५; असंड. ૪३)
-कोलक-न., झ्युण्ठी-पिप्पही-पिष्पलीमूल-चव्यचित्रकाणि च पश्वकोलमुच्यते ।
तद्रुणाः -कटु द्वीपनमुष्णवीर्य कोष्टगतबातनाशनं पाचनं रचच्यं त्रिदोषघं स्वरभेदशूलगुल्मंघं च। (र. ११.я9) (ध. ७.१३; अहस्, ६.१६६) 'पिप्पली पिप्पलीमूलं घब्यचिन्रकनागरम् । एकन्र मिश्रितैरेरेभि: पद्धकोलकमुच्यते ॥"
-कोलघृत-न., घृत० पिप्पल्डीपिष्पलीमूलचय्यादिसिद्यम् घृतम् इंदं श्धवरुवातविप्रग्मगुल्मारोंजठरामयनाइानम्, स्क्षाणां बहुवातानां संशोधनार्थिनामुपयोज्यम् (चचि. १३.११२-११४)
-खर्पर-न., तुत्यर्लर्परम्, तुत्थकम्, किद्टतुल्यतुरथखण्डः (र.२.१२४)
चब्ञ-पु., देश० पख्यनदो देशः, अयमतीव सुमनोहरः (चचि. ૪.३)
Тण-पु., पश्वमूलानि ( सुड. ४८.१९)
गव्य-न., गोजाताः क्षीराद्किकाः पश्रपदार्थाः
; गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दृधि सपिंश्र। एतद् देहशुन्दिकरं कफलं च।
' गोमून्रं गोमयं क्षीरं दुधि सर्पिस्तयैव च। समं योजितमेकत्र पख्ञगम्यकिवि स्टृतम् ॥,
(ध. ५.५२)
-गवयघृत-न., धृत० कामलापाण्द्रोोगामम् (चचि. १६.૪३)
अपस्मारकामलग्नरनाशनम् (चचि. १०.१७)
जीर्णज्नरशोफपाण्डुरोगेपु प्रश्रास्तम्
( सुड. ३९.२૪२)
श्वयथाबुपयुज्यते (असंचि. १९)
-गठयसर्पिस्ट्-न., घृत० अपस्मारमृतचातुर्थकक्षय-
श्वासोन्मादनाशानम् ( सुड. ६१.३૪-३७)
पाण्ड्दामयभमिद्धम् ( असंचि, १८)
विषमज्वरे बलार्थमुपयुक्तम् ( काखिल. १.७८)
चुति-स्री., बनस्पति० रृृषा (रा. १२.११४)
-जन-पु.,मनुध्यः, पज्ञभिर्भूतिर्जन्म्यत इत्ति पश्धजनः पुरुषः ( का. उदावर्त, चि, )
-ता-र्शी., पश्चानां क्षिल्यादिभूरूतानां भावः पज्ञता पघ्खर्वमिति यावत्, मृत्युः, पघ्ञत्रग्रमनम्
(सुस,. २८.३)
-तिक्र-बि., तिक्षपज्यक्युतं निरू्दादि, पटोलनिम्ब-
भूनिम्बरास्नासतचछदानि पद्घतिक्कानि (चसि. ८.९)
-स्व-न., मृत्यु: (चशा. १.७४)
-स्वग्रहण-न., मरणश्ञानम् ( चशा, १.८१ )
-त्तप्रत्यय-पु., मृस्युहेतुः, क्षयादिव्याधिः
(चचि. ₹.१३)
-नखराज-पु., प्राणि० गोधा (धपरि. ६.३९)
-निम्ब-न., निम्बस्य पद्बारम्रम्, निम्बस्य पत्रत्वक्पुप्पफलम्बूलानि। पश्ञनिम्ब्बगुणाः-कुछ्टपष्वक्म घ्रणनाशानं च (अ, «. ५४ )
-पटु-न., पश्यलणानि, सैन्धवसौवर्चलबिठ्ड-
सामुदौन्भिदानि (र. १२.६९)
-पर्णिका-त्री., वनस्वति० गोरक्षी (रापरि. ५.३०)
-पित्तक-न., पित्तपश्यकम्, नागाश्वशिखिगोमत्स्य-
पिस्तै: स्यात् पछ्छवित्तकम्। पिस्तं पज्वविधं
मात्स्यगताश्यरहर्बर्हिजजम्। बाराहच्छागमाहिए-
मात्स्यमायूरपित्तजम् (र. १२.१२२)
-भूत-न., मूतपश्वकम्र, पूथ्यक्येजोधाखवाकाशानि (अहसू. 8.9 )
-मूतमसाद्जा-वि., पृथिन्यादिपश्वमहाभूतानां प्रसन्नां सैर्नर्मिता हप्यादि: ( सुड, 4.३)
-सृबनन., देवदाली-समी-सृता-निर्गुण्डी-सनकाः, रोगोपझमे जाते रुणस्य स्नानाथं पानाथं चोप्युज्यन्वे
(घ. 6.96)
-महाभूतरारीरिसमबाय-पु., आकाशादिपय्यमूतानामात्मनथ्न संयोगः ( मुशा. १.१६ )
-माहिप-न., माहिपपश्यकम् महिण्या दुग्धं दधि

-मुखचिछद्रा-वि., मुखे हिम्पश्ककयुता ( नाख्यादिः) (अहसू, २५.१३)
-मुखी-त्री., वनस्पति० आटहसः (रा. ૪.२९)
-मुप्यि-र्बी., बनस्पति० स्टृका (घ. ३.द२)
-मूल-न., मूलनां पश्रकम् (चचि, १.४१) महलघुभुदेनेन तद् द्विविधम्, तन्र महत्- विल्वाभिमन्थइयोनाककाइमर्थपाटलः। एत्वद् सतिन्कं मधुरानुरसं पाके लर्धन्वद्वाषनें कफवातब च ( बधि. ३.9३; मुस. ₹८.द८-६e, च. ५.२१) लमुपघ्खमूलम् - सालिपर्णी पृं्निपर्णो हृतती कण्टकारिका गोध्दुरश्र। तदुणाः -कषायतिक्रमधुरं वृंदणं बहनर्धनं वातपित्तशामनं त्रिद्रोघनम् ( मुस्. ३८.६६-६७) ज्वरकासभ्यासगूल्लाध्विमान्या रुचिमं च ( व. ५.98)
सर्ब्यया पश्खमूलानि पश, विद्वारिग्र्धादि, विल्वादि, पुनर्नवादि, जीककादि, श्राराद् च
(चचि. १.८२-४५) सुश्रुतगतानि पः पः्ञमूल्यनि त्रिकण्ठकाड़ि बिल्बादि विद़ार्यादि करमद़ीदि कुराड़ि च। तथ्र त्रिक्ठण्ठकाद्-ित्रिकण्टकघुहतीहूयपृथन्पणयों विद़ारिगन्धा च कनीयः। विल्बाढ़ि-विल्बान्मिमन्थ्यिग्युकपारलाः काइमर्यंश्नेति महव। विदाएर्योद्धि-विद्रुरीसारिबारजनीगुद्रच्यों-
 कण्ठकसैरीयकातावररगृ प्रनख्ययेत्वति कण्टकसंज्ञम् । कुभादि-क्किशकाशनलद्दर्मकाग्डेक्षकाश्वोंत तुणसंज्ञमु तत्र-बार्घी त्रिकण्टकादिबिल्यादी वातहरौ, मधथी बह्डीकण्क्कसंशौ श्रेप्मश्यनौ, अन्यश्न तुणसंज्ञ: पित्तनाश्रनः ( युस. ₹८,६६-৮く)
-मूलक-न., पझमूलम् ( अुसू. ₹८.६७)
-मूलकपश्धक-न., पच्घमूलनां पत्वकम्, विल्बादि पुनर्नतादि जीवकादि शराड़ गत्धाड़ि च। तत्र बिल्बाद्विचतुपयं सर्वंत्र चरकमुभुरुतादिपु समानम्। भिन्ध तु पश्यमम्, गान्धादि-तन्धहर्पदंक्र्र सौरम्यकरमर्दिकानां मूलानि (v. ৬.6૪)
-मूली-或.), कनीयः पज्ञमूलम् ( चचि. ₹.२३४)
-रक्षक-प., बनस्सति० पक्वाण्डः (रापरि. ८.१६)

चरजीफल-पु., बनस्पति० पटोलम् ( रा. ₹.७४)
-रात्र-न., रात्रिपझ्ककम् (चस्, ५.१५)
 सौचर्चल्रा्मकम् (र. 4.२99)
सैन्बन-लौनच्चल-बिु-रोमक-सामुदात्मकम्
(x. ૪. ¢6)
-लोह-न., बनिज० बरंलोहोम् ( घ. ६.३३;
(₹. ५.२२०)
-बक्न-पु., योग० पारहग्र्थक-बर्सनाभ-मरिचट्रंकणयुक्त:
सलिपातज्नरम्नः कफनोऽडन्रिदीपनश्न
(र. १२.११२-१३)
-वर्ग-पु., अक्षराणां कचटतपानां कचटतपवर्गीयाणामन्येषां च समुदायः (चवि. ८.१४)
आनूपपख्चरों कूल्लचराः प्लयाः कोषस्थाः पादिनों मर्स्याश्येति पझ्ख वर्गः ( सुचि. ५.96)
-चर्धन-प., बनस्पति॰ पक्नाण्डः ( रापरि. ८.१६ )
-चल्क-न., पघबल्कलम् (चचि. १४.२.१४)
-वल्कल-न., पब्वक्षीरिबक्षाणां न्पय्रोधोटुम्बराश्वत्यपारीषस्क्षाणां स्वक्र, स्राविण्यर्शीसि परिबेचने उपयुज्यते (चचि. १४.२१૪) न्ययोधोटुम्न्रा-
 मुच्यते। तद्वुणा:-कषायं गीतं बार्यं कफझं दाहतुण्गायोनिद्रोपशोफलं च (चचि. २१.१४; घ. ५.94) सहकीझिर्सिणीजम्बूधवश्राल्महिकात्बचः। (इन्दु.) शिरीषपिप्पलबयुक्षवेतसत्वक् (अह.) मण्डलिसर्पंविके लेपर्थमुपयुन्यते (असंज.૪२)
-शिरीष-पु., योग० शिरीबचृक्षस्य फलमूलत्वक्रपुष्पपन्रः कृतः सर्वंबिषप्रशामनः ( चचि. २₹.२१८) विशोषतः कीटविषः: (सुक, ५.८१)
-गुक-पु., कीट० सविषोडयम्, असौ सौम्यः कफ़विकारांश्य करोति ( गुक. ८.१२; असंड. ४३) -रौरीप-न., चिरीपस्येद्यमिति सैरीधं, लिरीषवृक्ष पश्राइम्, विषभ्नमिद्रम् (ध. ५.५०) कीटविषभमिदम् (रा. २२.२७)
-सार-पु., मधुस्र्ज्रमृदीकापर्पकसिताम्भसा कृतः रक्तपित्त्रशामनः ( असंचि. ₹)
न., आहारद्भव्य० दाक्षामधूकखर्जूरकाइमर्यः सपरूपकैः नुल्यांचौः कल्यितं पूवं रीवं कर्पृखवासितं पघसाराख्यं दाहतृष्णानिर्वर्तंक पेयम्। बसन्ततौं पानोपयोगि ( अह्दसू, ३.३१)

क्चथितं दुग्धं शर्करा पिप्पल्यो मधु सर्पिश्व इट्येषां समभागोपयोंगेन क्कृत् । विपमज्नर－क्षतक्षणणक्षय．
 －सिद्धौपधिक－न．，सिद्दौपधिपश्चकम्，कन्द्र्पश्चकम्－ तैलकन्द्यः सुधाकम्नः कोडकन्द्रो रुनृन्तिका सर्प－ नेत्रच्चेति पश्वसिन्दौरपधिकम（थ．५．६१）
－स्रूरण－न．，य्रोंग० अलम्लपर्णी काण्डीर－मालाकन्द्न． द्विसूरौर्युक्तम्（v．6．૬०）
पश्वम－पु．，स्वर० सहत्तस्बरशव्वेक：，कोकिलस्वर： （₹．२ぃ．ヶ८）
（पश्वमी）－अ्र्म．，तिथि० खालोत्पस्ते पझ्वमे दिने तुःसहनामानं गंजन्ट्रू पूजयेन्। येन प्रणगण्डादिस्पा पीहा बालानां न भवति（का．दिभिणीय चि．）
पंश्वल－पु．，बनस्वति० कोलकन्द्यु（राउरि．ง．३८） पश्चाङ्ड－न，अङ्नपन्बकम् मूलत्वक्वव्रवुप्पफलमिति ग्रक्षाणां पझाइम्（चचि．२३．৬८；গ．५．५く） मूलकाण्डफल्पुष्पपन्नाणि（र．१२．，२३，र．₹०．४३） मूलक्लाण्डशाखापन्रपुष्पाणि（र．२०．८१）पत्रपुप्प－ फलनालकन्दः（र．२०．८१）
（पश्चाझी ）－स्री．，व्रणब्बन्ध० चनुर्दूशबन्घेवेकः अयं जत्रुण ऊधनं विधीयते। तर्स्वहूपम्－अस्मिन् व्रणक्र－ न्धविदोधे पहे चस्तारो ग्राहब एका चोर्ण्यें पट्टिका （मुस्．१द．96）
अयं हनुसन्धिभझ्धाद़ौ प्रयुज्यत（असंड．३२； असंसू，३८．४२．）
वर्तिः पद्वभिरहभूतैर्द्रेय्यू：कृता वर्तिः，मुखरोगे धुमपानार्थमुपयुक्षा（मुचि．२२．44）
पश्वाद्विक－वि．，पश्यसत्ब्याकः（दृ्यगण）（सुज．४८．१९） पश्वाह्ञुल－पु．，बनस्पति० चित्रैरण्ड：（चसू，२७．१०८．） पन्रशाक：पररण्डः，चाकमस्य यातलं कट्रातिक्ताम्ल－ मधोमार्ग्रवतरनं च（चसू．२७，१०९）
बनस्पति० परण्डः（ब．१．२२४，र．१२．४૪）
（ पश्चाहुुुली ）－स्री．，बनस्पति० तक्राह्वा（ रापार．४．२९） पश्वाब्दुलतैल－न．，सनेह० परण्डतैलम्，वातजतिमिरे विरेचनोपयोगि（ मुड．१७．२ः）
पश्वाइ्तुम्प्रक－पु．，वनस्पति० परण्ड：（र，११．३०）
पश्चाज－न．，अजाया हद्दिकिति आजम्，अजानां， टुगध－दृषि－ृृत－मून्न－पुरीषाणां मेलनम्（र．२．३३）
पश्चात्मक－वि．，पश्ञमहाभूतमयं पाश्रमौतिकम् （चसू，२६．१०ऽ）

पश्चानन－पु．，योग० पाण्डुरोगराजयक्ष्मोद्रहल्लीमक－ वातरोगमलावरोधकुष्टघ्रहुणीज्वरातिसारश्रासकास－ कफरोगगालरोगारोंडग्निमान्द्यगुल्मनाइान：
（₹．१९．६४．）
पस्चामृत－पु．，योग० ब्याधिवार्धक्यनाशानः（र．३०．८८） राजयक्ष्मादिरोगनाशानः（र．१૪．३१） न．，योग० इंद्ं द़ीपनं पाचरं बाल्रोगनारानं च
（र．२२．१५६） गब्यमाअंयं द्धि दुग्धं मधु शर्करा चैकन्रीकृतं पश्या－ मृतमिति ग्रकीर्य्ये।। ड़द्मजीर्णभूतत्राधानाइनम्
（घ． 6.49 ）
पश्चामृतपर्पटी－त्री．，योग० सुवर्णरैप्यतान्राभ्रककान्त－ लोहायुक्ता क्षयश्वासाद्विनाशिनी（र．१४．96）
पश्वाम्ल－न．，अम्लपश्रकम्，कोलाग्लं चुक्रिकाम्लं मातुलुअमम्लवेवसं दाबिम च（चचि．२२．३५）
पभ्वाक्लक－न．，बदुर－द्वाडिम－चिज्ञा－चुल्धिकाचुक्राणіं च अक्लरसानां पश्वकम्（र．१०．८३ ） कोलद़ाडिमतृक्षाम्लन्चुक्रिकाइम्ल्येतसा：इति पत्वाम्लन कम्（घ，4．4．6）
－पश्धाल－पु．，कीट० पझ्ञालक：（असंड，४३）
पश्राम्लक－पु．，कीट० सबिषोडसौ अनेनाग्निम्रकृतिकेन दृ्टे सति पिच्तजा रोगा भवन्ति（ मुक．८．9०）
पश्शाम्लक्षेत्र－न．，देश० कान्यकुब्जः（चवि．३．३）
पश्रेन्द्रिय－वि．，पे्शेन्द्रियाणि यस्य सः（ सुशा．८．११）
पश्चेन्द्रियग्रहप－न．，पत्खभिर्जीनेन्द्रुयैर्ज़ानम्
（सुसू．४०．३）
पश्चेन्द्रियार्थविग्रतिपत्ति－स्ती．，अध्याय० पश्चेन्द्रिया－ यर्यां शाब्दार्दानां विपरीताबयोधमधिकृत्य कृत： सुश्रुतस्थानगतर्वाज्ञात्तमः（सुसू，₹०）
पटचूर्ण－न．，वस्बगालितचूण्णम्（र．१५．२२）
पटल－न．，शारीर० ₹्वक्सटरास्तनुभागः（ सुड．१．१४） नेग्ररोग० लिङ्भनाइः（चचि．२₹．৬३；असंड．१७）
－हर－न．，अभन० इदं पटलरोगनाइनम्（र．२३．५५） पटह－पु．，वाद्योडयं दुस्दुमिः，महागन्धहस्तिनामकागद्－ लिप्षपटहबाद्नेन विषार्तस्य विषं नइयति
（चचि．२३．८6）
पटालिका－खी．，पटानां वस्ताणां आलिः पंत्ति：पटालिः पर्ञिमती नत्रा तृणांदृररचिता भित्तिः। बस्रन्निर्मितं गृहम्（अर．अहस．३．३४）
पटु－वि．，प्रवीणः，वक्षा（ड，सुक，१．१०）
पु．，बनस्पति॰ काण्डीरः（घ．૪．६२）

चोरकः（रा．१२．१२७）
निर्यास० कर्रूमेद्द：（ध．૪．६२）
न．，लवण० सैन्धवम्（अहस् ．9९．8१）
－क्षीरा－चि．，लवणं क्षीरं यस्वाः सा（घाग्री ） （का．फक्षचि．）
－तृणक－न्न．，घनस्पति० लयणनृणम्（ रापरि．८．५७）
－पश्नक－न．，लवणपब्नकम्，सैन्धबसौवर्चलबिडसामुगौ－
न्विद्रानि पन्घ पद्रनि लवणानि（र．१६．१५५）
－प्रजा－वि．，कुराल्यधिकम्र्यल्म्रजा（कापकाँि．）
पटोल－न．，बनस्पति० तृत्तिमगणोक्तमेकं द्वण्यम्
（ बस्．र．9१（१9））तृष्णानिम्रहणगगणोक्तमेकं
दृव्यम्（ चसृ．४．१४）उदृतंनेन कण्बादिहरम्
（चस्．३．द）अस्य फलपने हाकत्वेनोपयुज्येते
（मुस．૪६．२६८）नेत्ररोगे एवन्मुकुलान्याश्रो－
तनोपयोगीनि（असंड．१४）मधुरतिक्रमेदेनेदें
द्रिधा। आधं स्वादु कृमिनुद् रहचकरं हर्यं च
द्वितीयंय कटु तित्रमुष्ण कुपाकि（ध．）बृष्यं मप्यमबातलं（सु．）प्राहि बातलं रचिप्रदं
（असं．）पित्तकफलं रक्षकण्बक्रुष्ज्वरद़ाहनारहनंन घ
（चसू．२७．९६；घ．१．४९）
危，一परवल，
म．－पडबन．
गु．－परखल，
बं．一चिचिण्डा．
त．－पुटोड़．
（ पटोली ）－ब्री．，स्वादुपन्रफलं पटोलम्（रा．७．७६ ）
तिक्कद्व््यस्कम्धे पदोली श्रेष्ट（असंस．१८．२८）
－घृत－न．，घृत० रकवित्तम्रबलेपु कुषेपूपयुक्तम् （चचि．५．१३५）
－यूप－पु．，यूप० अयं ह्यो दीपनः पित्तमः कफमेदो－ विरोषण：कुमिकुछृन्दरापहश्य
（ सुस्，$\gamma ६ . ₹ ७ ०-३ ७ ด) ~$
पटोलाद्विक्राय－पु．कल्प० अयं विसर्पम्मः
（चचि．२१．५९）
पटोल्यद्विगण－पु．，द्वव्यगण० पहोऋचन्दनकुचन्वनमूर्वा－ गुद्ननीपावः कहुरोह्रिणी च। अयं पित्तककारोचकमो जरोपशमनो व्रण्यश्रह्हद्वक्ण्डूविषापहः（ गुसू． ३८．३३－३४）कफपित्चकुष्ज्वरविषवम्परोचक－ कामलानारानः（असंसू．१५．५；अह्टसू，१५．१५） पटोलादिघृत－न．，घृत० रत्रपित्तकफसे झोषणकामल़ाज़र्रबिसर्पगण्डमालनाहानम्
（मुड．₹६，२૪६）

पटोलाद्यचूर्ण－न．，चूर्ण० सबैद्रूमेतत्
（चचि．१३．११२．－१२₹）
पटोली－बीं．，बनस्पति० पटोलम्（रा．6．6६ ）
पटोल्यदिधृत－न．，घृत० अपची कृष्नरनेत्रबदृन－ कर्णघ्रागजगदतुक्रणार्बुनवणनाशन्नमिद्दम्
（ युउ，३२．२२६－२२९）
पद्ट－प．，न．，घणबन्धनदृ्र्ये वेकेकम्，बस्यपद्रकम् （युसू．，＂．द；चचि．२५－९६）
－चन्ध－पु．，सेदे० क्षैमकार्पासादिपकैकैबेन्धनम्， अयमनहिस्वेद्व़कारः（ उ．सुचि．ऊ．१6）
－रअन－ने，वनस्पति० कुणन्द्नम्（ ब．३．६）
－राग－न．，वनस्पति॰ कुचन्द्रन्（थ，३．द）
पट्वक－पु．，न．，पद्टिका（ स्रस．१८．३०）
काहपर्टिका，चिळणाझिला（र．५．२३०）
पट्विकारोध्र－पु．，बनस्पति० लोधभेद्ध：पहिकालोध：
（घ．₹．960）
पट्टिन्न－पु．，वनस्वति० लेध्रभेदः，पट्टिकालोध：
（घ．३．११७）द०＇लोश्र＇
पठन－पु．，अध्ययनं पाठ：，पठनविधिः－अद्रुतमविलग्वित－ मविश्ञात्रितमननुनासिक् व्यक्षाक्षरमपीडितवर्णमक्षि－ भ्रुवौछइसौरनभिनीतं सुसंस्कृतं नाल्युज्जार्नाति－ नीचैच्न खंरैः पटेत्（ गुस्，₹．५૪）
पणधा－ब्री．，वनस्पति० पष्यच्धः（रापरि．८．५८）
पणन－पु．，दुन्दुभिप्रकारः（ असंशा．90．6）
पणाइना－स्री．，हेइ्या（चसि．११．२९）
पणिक－पु．．यणिछ（ सुचि．२．．९८；अह्ट，२．．२३ ）
पण्यजीविन－पु．，वणिक्क（ चसि．११．२७）
पण्यन्ध－पु．，बनस्वंति० अरं दीर्घमच्यह्त्बभेदेन त्रिविधः，पण्यन्धगुणाः－तिक्त：क्षारः घणसंरोपण： सारकश्ध（ रापर．८．५८）
（पण्यन्बा）－बी．，ननस्पति० पाय्यन्बः（रापरि．८．५८） पण्यविलासिनी－श्री，भैषज्य० नखम्（रा．१२．१०८）
पतडन－प．，धान्य० भालिभेद्दः（चसू，२७．९）
झ०＇शालि＇（ अहाद，६．३）
घनर्पति० जलमक्र：（रा．११．००）
（पतछी）－ब़ा．，संसकार० पारद्घटितकलेकेन लोहे जातं गीरवतेजस्विर्बादिसहितित हेमश्वं（र．८．५१）
न．，वनस्पति० कुचन्दन म्（घ．३．६）
कालीयकम्（घ．₹．द）
पतझी－स्री，संरकार०（र．८．49）＇（पतझी）＇
राग－乌．，मौगधिकल्केन स्वर्णादिरशितस्य लोइस

कालातिपातेन, चिरं बाडमौौ धमानेन, निर्गतः सारभागः (ट. ८, ५३)
पतन-न., अनूध्रंस्थितिः ( मुसे, ३र.३५)
शश्राद्दी तृक्षपर्वताद्देर्वा पातः ( मुनि. १५.३ )
गलनम् (चसू, ५.३०)
-यर्मिन-बि., पतनसगभाइः ( सुस.. ३२.३)
पताक-पु., मर्प० निर्जिषोऽसौ (अंच च, 79 )
(पताका )-सी., देवग्रहाद्चि्यिपटः (असंस्, ८.८३)当जयन्ती (इन्दु. असंड. ५)
पतित-वि., अप्रम्, च्युतम् (युचि. २૪.३८; सुचि. २.५৬) स्बकीयश्रम्मात् स्वकीयाचारादा चश्:
(गुचि. ₹૪.so,se)
-गुद्ववलि-वि,, लक्षण० पनिता गुदृ्रलियस्य
(चचि. १८.s)
स्व-न., लक्षण० झिरोम्रीशाद्दीनामधार्यमाणता
( सुस्. ३२.३)
-राल्य-वि., लक्षण० पाकात् स्वयं पतितं शल्यं यस्य स उसक्षेपमर्मंविद्धोडपि पतितशल्यः सन जीवति ( सशा. ६.२७)
पत्तहुन., चन्द्नभेद्ध, रकचन्दूनम् (चचि. २६.२१०; सुसू. १४.२६; असंड. २६) द० 'चंद़न' पत्तूरम्, रफचन्द्यनसमं काष्टम् (र. ३०.६४)
पत्तूर-पु., बनसति० शालिद्धिका (चक,चचि. २६.૪६) इाक० इालिख्यः (चस्. २८.900)
बातसंशमनवर्गोंत्तमेकं दर्यम्, कुचन्द्नम्
( सुस, ३२.,
शिरवालिका, कृमिनाशिनी ( ड. युउ. ५र.२६)
स्वेदोपयोगिनी ( ड. सुड. ११.4) प्रलेपनद्रच्येब्वेकम् ( मुचि, १९.३५)
सितिवारः (मुउ. २..१९)
सारित्रा ( जेज्लट: ) (चचि. ३.२६৬)
लोहमारः (हे.)
पत्तूरगुणाः- द्वापनस्तिक्त: कफवातजित् छीछाशोंघ:
(अहस, ६.900; असंस्. ५.१४ऽ) ₹त्राढु-
पाकरसः रीतलो नातिपित्तलो ल्वणानुरसः
सक्षारो सरक्षो वावलः सरः कफघश्र
(सुसू. र६.२०५)
पत्र-न., वनस्पति॰ पत्रकम् ( ह. सुड. १२.१३)
तमालपन्रम् ( ह. सुड. ३२.२२,; असंस्,२६.४;
ध. २.५२)
पर्णम्, घणाद्युपरि बन्घनोपयोगि, वस्तस्पम्-

अककेशमखरधारमन्रुटितिं नवं सु क्रुमारकमजन्तुजरधं
मुचुच ( सुचि. १.११६)

तालीसपत्रम् (घ. २. ५₹)
(पत्री) -बी., बनस्पति म गङ्नापन्री (रापरि. १०.४५)
पानी (रापरि. १०.४६)
-कन्द्रका-स्ती., वनस्पति० गन्धपलाशः (ध. १.६५)
-तण्डुली-र्रा., बनसति० यद्धिनी (रा. ३.ই<०)
-तछ-पु., वनसति० खद्रिरमेद़, विट्खद्रिःः
( रा. ८.३८) द़० 'खाददर '
-द्वान-न., घ्रणस्य पष्टयुपक्रमेवेकः पश्रेण घणाचछा द्न म्, तेन च रैर्यै॰ गजननस्नेदूसद्र हुणे भवतः, अकर्कशाविच्छिन्नादिगुणं पत्रमुपादेयं घणाच्याच्छादनार्थम् ( युचि. १.८)
-भङ्भ-पु., पन्रखण्ड:, पह्धःः ( ड. सुड. १४.9०; सुचि. ₹२.५; अहसू. १४.६)
छद्दसमूहः (असंसू. २५.६)
-यूप-पु., यूप० अयमनिलापद् (काखिल. ४.४९)
-रङुन., बनस्पति॰ कुचन्द्नम् (रा. १२.१२)
-लवण-न., योग० वाताद्दहरपन्रैः सह लवणमवक्षुय्य यद् क्रियते तत् पत्रलवणम् ( सुचि. ४.३०)
-घर्ण-ु., घनस्पति॰ सस्तपर्णः (रा, १२.१३८)
-बह्धी-ब्री., यनस्नति० रदनसा (रापरि. ३.२४) पलाइी ( रापरि. ३.४९)
-विष-न., स्थावरविष० विषपन्रिकालम्बावरदारुकरम्मसहाकरं भाणि पत्च पत्रविषाणि, पत्रविषेण जृंभाइोदे पे पनश्वासा भवन्ति (सक, २.५-७;
असंड. ४०)
-वृश्चिक-पु., कीट० सविषोऽसावमिप्रक्तितिक: पित्तजरोगान् करोति (सुक. ८.८-१२)
-शाक-न., शाकर्रंग, कर्करा-परिजीर्ण-कृमिजुपादेशजाकालविरोहि पन्रशाकं वर्ज्यम् । एुद्विपरीतं ग्राब्यम् ( सुसू, ४६,२९७)
-श्रेणी-झी., वनस्पति० द्वृन्ती (रा. ५.३४६)
-श्रेप्ट-पु., बनस्पति० गिल्तः (रा. ११.११४)
-सेवनी-ब्री., पन्रगतो मध्यद्ण्डः, पन्नगता मध्यसिरा (असंशा, ६, ૪)
पश्रक-न., वनस्पति० तमालपन्रम् (र. १९.३९)
वालीसपन्रम् (र. ११.२०)
तेजपत्रम् (र. ११.३४)
(पत्रिका)-ब्री., बनस्पति० जातिपत्री (र. ₹०.८१)
पत्रक-न., बनस्पति॰ तमालपश्रम् (र. १९.३९)

तालीसपग्रम् ( र. ११.३૪)
तेजगत्रम् (र. ११.९४)
(पत्रिका )-ब्री., बनस्पति॰ जातीवग्रो (र. ₹०.८१)
पत्राएन्न., बनस्पति॰ कुचन्दूनम् (घ. ३.६)
पत्राढय-पु., पक्षि० मयूरः ( अहसू, ७.૪३)
न., बनस्पति॰ पिप्पहीमूलम् ( रा. ६.११३)
वालीसपश्रम् (घ. २.५३)
कुचन्द्नम् (रा. १२.१२)
तृणाअ्यम्-( रापरि. ८.५३)
पत्राय-न्न., खलिज० हरितालभेद़ः पन्रतालकम्
(र. ३.४૪)
पश्राभ्रक-न., अभ्रकभेद्दः, श्वेतपन्रमयः पिनाकः, अस्य पाबकसंसर्गाइल्लमोंचनं भवति (र. २.१५) पत्राल్త-पु., बनस्पति॰ इक्षुदर्भां ( रापरि. ८,x४) कासालुः ( रापरि. 6.२८)
पत्रिन्-पु., बनस्पति॰ द्मनम् ( रा, १०,१२०)
सद्विरः ( रा. ८.३१)
ताल: (रा. ८८२ )
पत्रोर्ण-प., मणवब्धनद्ये्येलेकम्। रहृकाल्यः कम्बल:। येंहेरितादी़ि देवृद्धाम्युच्यक्ते ते पत्रोर्णाः। धौतकौौोगम् । मागधादिदेदोरु नागृृक्षादृयश्वृ्वारो बुक्षाखत्वन्नें्यो जातिहैंरिततम्बुभिर्णा हपैपैस्यते वत् ( वुस $9<.9 \xi$ )
पथिन्-पु., मार्गः (युस. ३४.५)
शारीर० ल्रोतः धाल्धककारः शरीरचिद्धन्म
( यवि, 4. $\%$; असंशा. ₹.4०)
 यसरे चैतद्यरस्तम् ( चद. १२.२९)
-द्युम-पु., इनस्रति० खद्रदः (ध. १.२०)
पथ्य-िि., पथोडनपेतम, स्वस्खल्य स्वाध्ध्यरक्षणमातुर
द्याधिररिमोक्षश्येति पन्थान्तस्माऩनवेतम्। मनः-
प्रियम् ( चसू, २५.४५)
डितकरमादारबिहारैपधाधि (चसू. १.१००; र. २०.११५; असंसु. २३.२६)
न., सेषजम् (चचि. १.३)
ल्दण० सेन्ध्धम् ( रा. द.३३)

र. १२.१२१; ध. १.२०५)

बन्ध्यककोंटकी (रा. ₹.र०₹)
चिर्मटम् (रा. ५.२६₹)
श्रपुस० मुगाक्षी (रा. ०.२५द)
-करा-स्स्री, धान्य० मीहिः (रा. १६.११२)
-कारिन्-ु., मीहिः ( रा. १६.१०१)
-Tण-पु., पथ्यवरगंः ( सचि. १७.३) बातादिद़ोषहरवर्गा:, भद्रदार्वाविचन्दनाबिक्कालेयकादुय: (सु.स्. ₹९, ८-९)
-चर्ग-पु., हितकरद्यन्यसमूहः, घृतं सैन्धनें धान्यांकं जीरकमार्दकंक तण्डुलीयकं पटोलमलाब्वादिक गोध्रूमो जीर्ण₹शालिग्रिय्यं क्षीरंर दृधि घृतं हंसोदकं मुडाश्वेति पध्यवर्गः। विशेषतः पारदसेबिनाम् (र. ११.१२६)
-शाक-पु., वनस्पति० तण्डुरीयकः (रा. 4.9००) पध्या-ब्री., बनस्पति०-हृरीतकी (घ. १.२०५)
-घूत-न., घृत० पागत्व्वामयगुल्महरम् (चि. १६.५०)
-फल-न., हरीतकीफलम् ( घुड. १६.८)
-चुन्त-ररीतकीफल्लन्धनम्, अस्थिरहित फलम् (चचि. १५.५०.) पथ्याद्विचूर्ण-न., हरीवक्यादिचूर्णम् बिसूच्यजीर्णशूलारचिनाशनम्. ( सुड. 4६. १४)
पथ्योपच्चरन्न-वि., हितकरचिकिसादिविट् (वैय:) (असंस्ष्: २े३.२८)
पद्न-न., शाक्तिमदक्षरम्, तत्तत्पदानां तत्तदर्थेपु रुठत्वं शक्ति:, तैस्पाश्य ग्रो घ्याकरणोपमानाद्विब्वायत्तः अक्षरसमूहः (चवि. ८.२७)
शास्यपदम, शास्घं्धानम् (हुचि. १.२९,सुस, ५.५) क्षतम् ( $\overline{5}$, सुक. 8.94 )
-शातमान्र-( अध्य. ) केघलं शतानि पद़ानि
(असंस. ११.५९)
पद्याधातन-न., प्र्भ्यामुद्तर्तम् (चनि, ६.४)
पदाबी-ब्बी., बनस्स्पनि० हैंसपाद्दी (रा, ४. १६७)
पद्वतिचर्वा-घी., पद्रां गमनम् ( सुचि. ११.9१)
पदार्ध-ुु. वन्न्रुक्ति० पद्स पदयोः पदानां बाडर्थ. (चसि. १२.४१) सूत्रे पंद़े का योऽथैभिमितः स पद़ार्भ। यथा बेढ़ोल्व्प्यस्याये बेद्पपद्साड इन्वुनेद इल्यर्थं:, स प्व पद़ार्थः, पद्यते गम्यते येनार्थ इति सून्त्यापि पदृर्गाब् सुने योऽर्थः प्रतिपादितः स: पदाधाथः ( मुड. द५.9०)
वस्तु, दव्यम् (र. ५.प-९)
पद्किका-क्रीं, वनस्पति० हंसपाद्धी (रा. ५.१६७)
 द्व ' सर्प '
न., सद्वया० द्बार्चुद्रमाणम्, अबुद्देयनेन द्राकोटिस ब्बाया, ताहग् दशार्बुंद्ध रातकोटिप्रमाणम् (सुड. \&०,२२)

खनिज० सीसकम्（ रा．१₹．२१）
बनस्पति० कमलम्（रा．१०．२૪३；र．१६．१२३； असंस्．१२．८६）मूत्रविरजनीयगणोक्तमेकं दृत्यम् （चस्．૪．१५）निर्वापणप्रदेढोई्त्मेकं दृध्यम् （चसू．३．२६，आसवोपयोगि दूध्यम्
（चस्．२५．४२）
सरक्तमपदल लपन्मम्（चक．चसू．२५，४९）
रक्कमलम्（चस्．२४，२२；सुड．₹२．२३६） ईेघच्चुक्कं कमलम्（ड．सुड．૪6．ధ८）
सूयोंद्यवविकासि कमलम्，शाकत्वेनोपयुञ्यते। तदुणाः－सतिनें मधुरं शीतं पित्तकफापह்ं च （ घुस्．४५．२८५）
（पद्मा ）－ब्री．，कीट० आझेयी लता，स्वेद्जयं पित्चविकारान् करोति（असंड，ऊऽ）तहंशालक्षणानि－ अस्या दूंदो पद्माभस्फोटो अव्रति। स तु भिज्ञः सऩ पुनरभिनों भववि। सफोट आड़ु क्किद्यस्युषण च केकें स्रन्रति। स्पर्शेडतिवेद्न्ना भबति（असंच，૪५） बनर्पत्पते० भार्गों（ध．१．६८；亏．मुच．४०．৬३

है．अह्हस．१५．३७）
माह्मणयप्टिका पुरीधसस्रश्रणीयगणोक्न्में द्वव्यम् （चसू，૪．9\％）
पद्वाकारा पद्मरक्ता पद्मगन्ध्धोधधि：दोणीत्राबेशिक－ रसायने प्रयुज्ता（चचि． $9(\%)$（6）
मझिष्टा（ रा．६．१५）
शाक० फग्ज्या दिश़ाकवर्गोंत्तमेकं शाकम्
（रापरि．५．＠ะ）
पद्मभाचारिणी（ज₹马ट）（चचि，३．२७८） पद्मचारिणी（सु．ऱा．१०．६०；अ₹．अइस्ट． १५．२७；ध．४．ऽ．）
तस्या गुणाः－सुगन्धा गौल्या तिक्ता झीता मोहा－ पस्मारवान्तिमेद्वभूतातिसाररन्ताप्तहरा च
（ब．४．8०；रा．५．，१३३）
कण्टक－पु．，न．，क्षुद्रोगः पद्यिनीकण्गक：धुुद्रुषा－
नामेकतममवभासिनीत्वगधिष्टानम्（युशा．उ．४） －कन्द्र－पु．，वनसति० तदुणा：－कणायः कटुस्तिक्त－ विपाकी रूक्षें। विदग्भी रीतन्रीजो रुच्यः पित्त－ कफापहोडस्नपित्तनिनागन：कासतृष्गादाहानिवारणश्य （ध，૪．१૬૪）दू०＇शालक्र＇
शाक० कमलस्य कन्द्नः，तद्नुणाः－कषायो हिमो मधुरविपाकी मारुतकोपन：पित्तरामनश्ष
（ सुसू．૪૬．३०く）
－कर्कटी－त्री．，वनस्पति० पक्यवीजम（ घ．४．9५8）
－काष्ट－न．，बनस्पति० पव्मकः（रा．१२．११०）
－किखल्क－पु．，न．，वनस्पति० पझ्मकेसरम्， पन्मपुषप्वन्तुः，रक्तपित्ते उपयुक्तम्（चचि．૪．६८） गर्भस्थापनविधी लेक्यद्वव्यम्（चशा．८．२૪） साह्राहिकरक्तपित्त्रश्रनानां ंर्रे्रम्（चस्，२५．४०）
－कीट－पु．，कीट० सविषोऽयं，अम्मिप्रकृतिकोऽसौै पित्तजविकारान् करोति（ सुक．८． $9 \circ$ ；असंड．४३） －केशर－न．，वनस्पति० कमसकिजल्क：
（चस्．५．६५；सुस्．३८．४६）
－केसर－न．，वनस्पति॰ कमलकिज्ञल्कः पुरीषसझ्व－
हणीयगणोक्तमेकं दृ्यम्（चसू．४．94）
तद्रुणाः－मधुरं कटु रीतं रूक्षं रुच्यं पित्त्तं तुष्णा－
रक्षक्षयास्यनणदाःधं च（थ．४．१६५）
倉，—कमलकसर．
म．－कमलकेसर．
गु．—कमल्क्रेसर．
बं．－पघ्मरेन．
－चरिणी－र्श्री．，वनस्पति० पा्या（घ．४．，．०）
－तन्तु－पु．，बनसति॰ विसम्（रा．४०．२०．८）
－तीर्थ－न．，बनस्पति॰ पाउा（ध．१．४१－७२）
－नाल－न．，वनस्पति० बिसम्（ध，૪．१६१）
－पत्रक－पु．，न．，वनस्पति० कमलम्（र．१८．१०6） पुद्करमूलम्（ र．१८．१०६－१०८；रा．६．९२）
－पह्वव－पु．，न．，श्राक० तद्युणाः－कषागः शीतः स्तम्भन：पित्तातिसारिणां हितः（ चसू，२७．9०५）
－पुछ्कर－न．，पद्मकर्णिका（ड．सुनि．१२．११）
－बीज－न．，उनस्पति० कमलबीजम्（चचि．२९．६ ）
 दंग्गम्। सर्पच्छन्नकमिति लोके（ सुसू．३९．८） तद्नुणाः मधुररं तिन्तं गर्भस्थापनं पित्त्न रक्तपित्तहारं च（9．र．१48）
－मध्य－न．，पझ्भवराइकम्（ चुचि．२५．३८）
पद्म केसरम्：－（ सुचि．२५．३९）
－मूल－न．，बनस्पति० पघक्द्दः（घ．४．१६३）
－रजस्－न．，पझ्मेशशरम्（अहसू．१५．३७）
－राग－पु．，ररन०（र．૪．३；असंसू，१२．१९）
－रूपिणी－स्नी．，बनस्पति० बृक्षाद़नी（घ．४．३७）
－वती－ख्री．，वनस्वति० पद्मिनी（ध，४．१४，6） पथा（ध．र．今०）
－वृक्ष－न．，चनस्पति० पग्रिकः（रा．१२．१५०）

आ．को．सं．६०
-हस्त-वि., पझ्भाकाररेला हस्ततले यस्य, तथाविधो वैयः: (र. ७.२८)
पद्मक-पु., न., वनस्पति० कुष्टम् ( रा. १२.,८ ) हेमपन्यम् (अहुसू, १५.१२
मरुदवः (अहु. १५.१६)
प्यकाष्ठम् (चस्, ५.२१; सुसू. ३८.३२)
शिरोरुजि प्रदेहोपयोगि (चसू. ३.२૪)
वेद्नास्थापनगणे पंक द्वब्यम् (चसू, *.96)
मढ़ाकपायवर्गो वर्प्यगणे णुं द्वृ्यम् (चस्स, 8.90$)$ निर्बापणप्रदेहोपययुक्तम्र ( चसू, ३.२७) धूमपानोपयोगिद्यव्यम् (चसू, ५.२१)
पन्मकगुणा:- कपायस्तिक्तः रीतः स्रिग्धो गर्मस्थैर्यकरः पित्तमों रक्तपित्तज्वरचछ्दूंचिपमोइदाएभ्रान्तिकुणिस्फोटनाशानश्व ( ध. ₹.८८)
हिं. -पम्माब.
म.-पद्यकाप्ट.
गु.-पद्भकथि.
बं.-पम्मकाष्ठ.
पद्मकाद्यिण-पु., द्वव्यगण० पद्मक-पुण्डू-वृद्धि-नुगर्द्धि--रालयमृता जीवस्ती-काकोली-क्षीरकाकोली-मेदान-सढ़ामेदा-मुद्नपर्णी-माषपर्णी-मधुकर्ष भक-जीबकाः । अयं स्तन्यकरः प्रीणनो छृंहणो जीबनो बृष्यो मारुतपित्तम्नश्व (असंसू. १६.६; अह्ञसू. १५.१२) पद्मकादिहिम-पु., पद्यकादीनां शीतकषायः, सिरान्यधे रक्तेडतिप्रवृत्ते स्तम्भकोऽयम् (अह्कस्, २७.४२) पद्माकार-वि., पद्वर्णिकासहझम् ( सुनि. १६.४३) पद्माक्ष-न., वनस्पति० पक्यनीजम् (घ. ४.१५९) पझ्माह्वा-सी., बनस्पति० पभा ( रा. ५.१३१) पझ्मिनी-ब्री., वनस्पति० पझा ( रा. ५.१३१)

तद्रुणा:- मधुरा तिक्ता कषाया शीता स्क्षा कफपित्तमी कृमिशोपवान्तिभ्रान्तिसन्तापनाइनी च (घ. ૪.१५6)
-कण्टक-पु., क्रुद्रोग० कफनातजोयम्, अस्याधिघ्ठानमवभासिनी खक्र। तह्धक्षणम्-पद्मिनीकण्टकसदहौः कण्टकैराचितं घृं्त्र कण्डूमत् पाण्डुमण्डलं शरीरे भवति (सुनि. १३.४०; असंड. २६)
-कर्दम-पु., योग० विसर्पे मदेहोपयोगी (चचि. २१.८१)
-पुट-पु., नलिनीपत्नम् ( अह्हसू. ३.३९ ) पद्योत्तर-न., वनस्पति० कुसुक्भम् (घ. ६.११८) पबोत्ररिका-स्री., वनस्पति० कुसुग्भः (चसू. २६.८४)

पभोत्तरिकानाइाक-न., वनस्पति० कुसुग्भ:
(असंस्, 9.94.)
पल्नोन्पलकन्द्रासब-पु., आसुत० अम्लफलानामनुपानमिदम् ( सुसू, ૪६.૪₹₹)
पद्य-न., वनस्पति० पाउाभेदुः, श्वासारिः (ध. १.७२) पुफ्करमूलम् (रा. ६.९२)
पनस-पु., सर्प० मण्डली (सुक, ४,३४(२)
(पनसी)-ब्री., क्षुद्रागः पनसिका ( मुचि. २०.4) (न.,) फल० बहिःकण्टकि, मझाफलम् ( सुस्., ४६.१८१) पनसगुणाः - मधुरं पिच्चिले गुरु हुद्यं बलबीर्थृत्दिदं ग्राहि दुर्जरं रचिकृत् श्रमद्धाइशोफझम्। वद्दीजमी جत्कषायं गुरु चातलं तट्फलस्य च विकारमं र्वंय्यं त्वर्ड़ोपनाशनम्। बालं पनसं हृह्यं नीरसं मध्यपक्षं तु द्रीपनम् (रापरि. ११.尺.) संपंक कषायं स्वादु स्निर्धं गुरु च ( चसू, २७.9૪३—१૪૪; सुसू, ૪६.9८9; अहृसू. ६.१9९ )
पनसास्थि-न., पनसफलन्नीजम् ( सुनि.२.१२)
पनसिका-बी., क्षुद्रोगः, क्षेम्मवातजेयम्, कर्णस्याभ्यन्तरे परिसमन्तात् पृष्ठ वा कमलराल्यकनिभा कठिनोश्रचेद़ना पिढका जायते (सुनि. १३.१२; असंड.२६)
पन्नग-पु., सर्पः (सुक. ४.११; असंड. ४१)
(पन्नगी )-त्री., सर्पिणी (इन्दु.असंड.४१)
बनस्पति० सरिप्री (रापरि.५.३९)
पन्नरूपा-वि., नप्रूा (च₹, ८.३.)
पन्नरूपीय-वि., पत्रह्पामधिकृत्य कुतम् (चइ.6.9)
पन्नरूपेन्द्रिय-न., अप्याय० (चई. ५.१)
पयस्-न., टुरधम् (चचि, ३.२३२.) न्र० 'नुणधम्' न., जलम् (ध. ६.३०२; सुड. प८.६०) क्षीरसुपो वृक्षसाँः (र.२.२८)
-विनी-ब्बी., वनस्पति० क्षीरकाकोली (ध. १.१३४) क्षीरतुम्न्वी (रा. १.२३९) क्षीरविदारी (ध. १.१४४) दुगधफेनी (रापरि. ५.₹४)
(पयः)-कन्द्रा-बी., बनस्पति० क्षीरविद्दारी ( रा. 6.93.6)
-क्षीर-न., बनस्पति० तवक्षीरम् (रा. ६,८e)
(पयो )-धर-पु., स्तनः, स्सन्याशयः (सुशा. ४.२४; असंशा. २.११)
-धिज-न., भैषज्य० समुद्रफेनम् (ध. ३.१५४)
－पाक－पु．，कल्प० क्षीरक्राथः，तद्विधिः－द्रृ्यादष－ गुणं क्षीरं，क्षीराचतुर्गुणं च तोयं गृहीता क्षीरावश्रोष： कर्तब्यः（ सुचि．2． 8 ）
—फेनी－स्री．，वनस्पति० दुग्धफेनी（रापरि．५．३४）
－अव－न．，घृतम्，नबनीतम्（र．१२．५३）
－युत－त्रि，क्षोर्युक्तम्（सुशा． 90. ह२）
－लता－क्री．，बनस्पति० क्षीरचिद़ारी（रा，७．१२७）
－वहस्रोतस्－न．，（परिव०）₹लन्यनह्सूक्दममागः： （काखिल．११．६३）
－बिद्धारिका－खी．，वनर्पति० क्षीरधिद्यारी （रा． 6.986 ）
－वृत्ति－सी．，वि．，क्षीरतृत्ति：चृत्तिर्जीविका，क्षारेण जीविका नाम पयसा भोजनम्（ सुचि．98．96） क्षीरभोजी（चच्चि．१（₹）ऽ）
－हेतु－न．，आहारह़ब्य० पय एव हेतु：कारणं यस्य तद् दधि（ध．६．१८८）
पयस्या－ख्री．，घनस्पति० कुटुम्ब्बिनी（रा．परि．५．२१）
रातावरी（र．२२．6६）
घेतदूर्वा（सुक，＜．१₹२）
नुनिधका（ सुच．46．49；र．20．69）
काकोली（चसू，8．90）
क्षीरकाकोली（र．२थ．69；रा．३．१६४；
सुड． 96.68$)$
इन्द्रोका रसाय्यनी वनस्पतिः（चचि．१（४）．₹）
वाजीकरणार्थमुपयुज्यते（असंड． 40 ）
विद़ारीकन्द्：ब्टंहणीयवगोंक्रमेकं द्धब्यम् （चसू，$\gamma .8$ ）
क्षीरिणी，पुरीषचिरजनीयवणेष्वेकं द्वध्यम् （चसू．8．94）
अर्कणुधपी（ड．）रक्तातिसारनाशिनी
（सुड．$\gamma 0.920$ ）जेज्जट（सुचि，१७，८；चक． चचि．२२．८．र；असंस्，८．५३）अर्कसहशापत्रपुप्या लता，लताविषे पानार्थम् उपयुज्यते（सुक．८．१३२）
गर्भपतने डहृ्राोणितथेद्नावस्थायां प्रतिकारदृधये एकम्（सुशा．90．4०）गर्भसावपरिह्वारोपयोगि द्वव्यम्（ सुशा．१०，48）बल्या मूत्रदोघहरा （सुड．46．48．）पित्ताधिकवातरक्ते पानप्रदेहोपयोगि दुष्यम्（सुचि．4．e）
क्षीरविन्दारी（चसू．४．9०；छ．सुचि．१७．८）
मह्वकपायवर्गों बल्यराणेक्कमेकं द्रण्यम् （चस्，$\times .9^{\circ}$ ）महृाकषायवर्शों वर्य्यंगणोकमेक

द्वब्यम्（चस्，र．9०）पित्ताधिकवातरके पानप्रदेहोपयोगि द्रव्यम्（ सुचि．५．८）
पयस्याद्विभ्वाथ－पु．，योग० पब्वपित्तर कातिसारनाशानः （सुड． $80.68-64$ ）
पयस्याद्विलेप－पु．，योग० अक्षिरागरुजाहरः
（सुु．१७．८Q）
पर－वि．，अन्यत् अतिरिक्कम्（चचि．$૪, \gamma$ ）
（अ，，）अनन्तरम् परस्तात्（चचि，$x, \gamma$ ）
प्रतिबाद़ी（चबि． 6.96 ）
अन्यो भूतादिः（ड．सुड．३१．५६）
－तन्त्र－न．，मन्यच्छास्त्रम्，शालाक्यादितन्त्रम् सा उ्यद्रई्रनम，अन्यस्य शास्रम्，सुभ्रुतसंहिता स्वतन्न्नमित्युच्यते，तन्मिन्नमन्यत् परतन्त्रम् （ सुशा．१．श．）न्यायवैशेषिकहस्तिशिक्षा－ स्याकरणादि（सुचि．२८．२७）
－तन्त्रवृत्ति－वे．，परतन्त्रा वृत्तिर्जोवनं यस्य स गर्भः；मातुराहार साजीवनमह्येस्यसौ परतन्त्रवृत्तिः （चशा．६．२₹；असंशा．२．३२）
－दारगमन－न．，परस्बीस末ः，इदमनायुष्याणां श्रेष्ठमू（ अबंसू，१३．३）
－दाराभिगमन－न．，परसीसनः，इदमनायुप्याणां श्रेष्ठम्（चसू．२५．४०）द्व०＇परदारगमन．＇
－पुए्प－पु．वनस्पति० आाक्रः（ध．4．9） पक्षि० कोकिलः（अहुसू，३．श४）
－भृत्त्पु．पक्षि० कोकिलः（अहस्，6．9६）
－अ्टन－पु．पक्षि० प्रतुद्जातीयः कोकिल：
（सुसू．४६．कैv；असंसू，७．७२）
－मद्－पु．，रोग० मद्यपानजन्योडयम，असौ त्रिद्रो－ पजः，तह्रक्षणम्－ऊष्माइङ्नगुरुता विरसानलस्वं क्षे प्माधिकत्वम रुचिमलमूत्रसझ स्तुधणाशिरो रुजा सन्धिभेद्धश्व（ सुसू， 86.96 ）
－रात्र－न．，रात्रेः पश्विमों यामः（असंनि．१．94）
चारि－न．，अन्यकृतं तडागादि（असंसू．३．७१）
－विद्या－स्री．，श्रेष्टा विद्या，यथा－श्रीरसाह⿸厂⿱二⿺卜丿．राख्या （र．७．२₹）
－रास्य－न．，परक्षेत्रम्，परधान्यं वा（सुचि．२४，९२）
－संस्तक्या－वि．，परेण अन्येन प्रकृतौ स्थापनीया； न स्वयमार्मानं सत्वबलात् स्तन्मयति
（चक．चवि．c．e४）
－हित－पु．，योग० सर्वकुप्वृिनाशनः（र．2०．८9）

परमसूक्षम－वि．，अमूर्तः，प्रल्यक्षम्रमाणेनावगन्तुं न शक्यः，अनुमानग्राह्ये्वेतनावान् पुरुषः，अणुस्पेण वर्तैमानोडपि प्रत्यक्षेणन्नुपलनधः（亏．सुझा．१．१६）
परमाणु－y．，सूक्ष्मतम：अतिसुक्ष्तोडणु：（चशा．५．१५； असंशा．प．१०9）
－विभाग－पु．，परमाणुनां विभजनमू，तर्काशणं न कवलो त्रायु：किन्तु कर्मसं भावपरिग्हीतों बयु： （चशा． 4.96 ） संयोग－पु．．परमाणूनों संयोगः，तत्कारणं न केवलो वयुः किन्तु कर्मस्वभावपरिगुहीतो वायु： （ वशा． 6.95 ） पग्मात्मलिङ्र－न．，श्रणणापानौ निमेषाय्या जीवनं मनसो गतिरिन्द्रियान्तरसख्वारः प्रेरणं धारणं देश्शान्तरर्गात： स्वमे，पझ्ञर्वग्रद्णं द्वक्षिणेनाध्रणा ₹ृस्य सर्येना－ धगमश्र । तथेच्या हेपः सुग्र हु：स्वं प्रम्नस्नेतना धृंतन्युन्हि：स्मृतिरह率र羽। परमात्मन：सद्भाइ－ ज्ञापकानि लिड़ानि नाम लक्षणानि（चदा，१，৬२） पग्मान्न－न．，उत्तमसल्नम्，पक्काल्लम्（चचि，३०．२३४） न．，आहारद्ध्य० पायसः（चक，चचि．१४．२ चवि，५．१२）
परमेप्रिनी－स्री．，बनख्पति० गाही（रा．५．१४४）
परमाँधध－न．，श्रेंट्टेघजम्（असंस्．＇．४८）
परम्परा－श्री．，पक्रि：（मुस्．२३，६）
परस्परानुग्रह－पु．，अन्योन्यसाहाय्यम्（ युशा．₹．₹） परस्परानुववेशा－पु．，परस्परसंसर्गः，यथा मूजलनल－ वारखाकाशानां भूतानामन्योन्यमनुप्रवेशः
（ सुड़ा．३．₹ ）
परस्परोपकार－प．，परस्परं साहाययम् । यथा－भूता－ नामाकाशार्द़नामवकाशद़ानाद्विभिः（ सुशा．३．३） पराक्पुष्पी－र्ती，वनसति० अपामार्गः（ध，१．र．६१） पराऊम－पु．，सब्धारः（चसू． 4.900 ） शौर्याखयं मानसं ब्रलम्（चक．चस्．११．३） पराग－न．，वनस्पात० पझ्मकेसरम，（रा．१०．२६२） －पुष्प－पु．，बसस्पति० कद्वम्बभेद्धः，घृलीकद्म्बः， （रा．९．१७३）द०＂कदुक्ब’
पराघ्रातन－न．，वधस्थानम्，इद्मक्षाधद्धाजननानां श्रेध्रम्（ चसू．२५．४०）
पराचीन－व．，दूरप्रविप्टम्（ सुस्．२५．५；मुचि．८．૪； अहसू．२८．१९）
पराधिकार－पु．，परस्य परेषां का विषय： （चचि．२६．१३१）

पराभव－पु．，अपयशः，मृत्युः（चई．१२，१८）
पराभिसन्धान－न．，परपक्षश्रतिबन्धः（असंशा．4．२9）
परामशी－पु．，श्रहणम्（ असंस्，४．१Э७）
परायण－न．，परमशेंटें स्थानम्，परमाधारः，परं अग्रं श्रेंह भेबजम्（चचि．२६．₹११）
 कुछुमं नुल्यं परार्धमभिधीयते（घ．ヒ，८४）
परार्ध्य－न．，श्रेष्टम्（युचि．६．११） उस्कृष्म्（उ．मुड，६४，४२）
परावर－न．，वनस्पति० परूथकम्（घ．५，६२）
परावरदृश－चि．，परं आत्मानं अवराणि आत्मक्यतिरि－ क्तानि प्रशृष्याद्दीनि，यः पइर्यनि तस्य पराबरहरः （चशा．१२．०）
परावरान्नर－न．，प्रानभाद़ी आत्मनः प्रतिश्राश्दिनख्य श्रेष्टकनिष्टमावः（चवि．，८．1く）
पराशर－पु．，पुनर्वस्वोरान्नेयस्य शिज्यः तन्त्रकतांडसौ।
（चस्．१．३१）
पराश्रय－पु．，बनस्पति० अतिमुक्तक：（घ．1．．१4₹） परासु－ंब．，मृतः（चइ．₹．＂；सुस्，३१．३）
परिकर्तन－न．，लक्षण० कुम्तनवद् वेद्ना
（मुउ．फ़．८；मुनि，२．८）
परिकर्तिका－बी．，लक्षण० परि सर्वतोभावेन कृन्ततीव छिनत्तीव शेदुना（उ．मुचि．३．．9६）विशिप्ट． द्शव्यर्वस्थितवातवेदृना परिकृन्तनीच गुद्रम्，जेज्ञर
（चचि．३．१८६）
रोग० शूल्युकं कर्तन यद्मिन् स：
（का，गार्मेणीचि．）（असंशा．११．३）
परिकर्मिन्－वि．，परिचारकः सूपकाराद्वि：（सुचि．६．४； सुक．१．28－9६）
परिकीर्ण－वि．，लिप्तम्（चह．उ．द）
परिकोधन－न．，परितः शाननम्，पूतीभाधः
（अहस्．ง．Q）
परिकोपक－－वि．，परिकोषं कुर्वागः（ववि．८．9४6）
परिऋमण－न．，च⿱⿱一⿻口⿰丨丨女⿸⿻一丿又丶万णणम，गतागतम्，सर्वतो अ्रमणम्
（सुचि．११．9१） परिक्किन्नवत्मर्मन－न．，नेत्ररोग० झ०＇क्रिद्यबर्मन，＇ प्रक्ठिनवर्म，इंश्मजोडयं साध्यश्य（सुड．१．३५） परिक्रिए－वि．，लक्षण० अल्यर्थमवसन्व：，क्रियारहितः， समन्ततो भावेन क्वेशमुपगतः（ड．सुड．५५．9८） परिक्षित－बि．，वेद्वितम्（मुचि．६．૪）

परिक्षीण-वि., सर्बतः क्षीणम् ( युचि, ५.₹Q)
परिक्षेप-पु., परिणाःः (चवि, ८.996)
परिक्षेपिक-वि., प्रतिक्षेपिकशब्द्, प्रतिक्षेपिको नाम प्रतिबादी शब्दः संज्ञा यस्य सः, प्रतिबाद़ी हृति याबत्। यस्स वादे निग्रहाद्धि सभातः, सः (च币.) (चवि. ८.२०) प्रतिवार्दी (चवि. ८.२०)
परिक्षेपिन्-पु., रोग० भगन्द्ररभेद्:, वातपित्तजोडयम्, प्राकारस्य परितः परिखेख गुदं परिक्षिप्य गुद्स्य परितो मण्डलाकृतिर्नाड़ी जायते (असंड. ३७) परिगीत-न., गीवम्, गायनम् (सुउ. ६०.9०)
परिश्रह्ह-पु., ममता (चवि. ₹.२४)
आढारम्ब्याणामेकैकइयेन प्रमाणग्रइणम् (चबि. १.२२(\%)
भारीर० सिभ्ने स्फीतंदेश हृति गड्नाधरः, लिन्नस्याग्रिमवर्नुलक्कृतिभागः (चचि. ३०.96०)
परिघ-पु., अर्गलान्द्ण्डः ( युचि, १५.२)
रोग० मूढगारेंवचेक:, परिघ इत्व योनिमुखमानृत्य तिघ्दट्येताहशो गर्भः ( सुनि, ८.४)
परिघट्टन-न., परिचालनम् (असंस्, ३८.₹१) परिघट्टित-वि., समन्ततश्वालितम् ( सुउ. १',., 6 ) परिचर-पु., परिचारकः ( सुस्, ३४.२४) परिचारक-पु., चिकित्सापादः, शुश्रूकःः पुरुप:
( सुसू. ३४.१०.) प्रेध्यः कमैकरः (ड.)
(सुउ, ६०.२२) तद्धक्षणम् - स्निम्धोडजुगुप्सुबरल्वान् व्याधितरक्षणे युक्छो वैद्यवाक्यक्टदश्रान्तश्र (मुसू. ३૪.२૪) अनुरत्त: शुचिर्देको बुद्विमांश्य (अहसू. १.२२) सोद्यमः शुचिः शूरो बलिष्ठश्न (र. ъ. २७) परिचछद्-पु., आसनोपरिस्थितं वस्यम् (चस्. १४.५०) साधनसामग्री ( सुशा. 9०.4)
बेचः, परिच्छान्यते शरीरमनेनेति परिच्छद्रो वेष: (चशा. <.9૪)
परिच्छेद्यु., विश्रेपः, पृथक्त्वम् (मुस्. २૪.११) परिजाउय-वि., स्तिमितम, परिपूण्ण जाउंय स्तैमिल्यं यस्मिंमस्तव् ( सुड. ५.२२)
परिजारण-न., पारदसंस्कार० जारणा, गालनपातनघ्यतिरेकेणाभ्नकस्वर्णादीनां म्रासं द्खा पूर्वावस्थापादनम् (र. १.२८)
परिजिहीर्पा-( परिव०) बी., परिहर्तुमिच्छा
( सुचि. ३७.५१)

परिजीर्ण-वि., पुरातनम् ( सुसू. ૪६.२९७)
परिणतवीर्य-वि., कालपरिणामेन सझातशक्तिकम्
(मस. ६.११)
परिणाम-दु., कालः (चनि. १.३; असंसू, २२.१३)
परिपाकः (चवि.५.३)
पचनम्, परिणतिः (अछस्. ८.२०; चशा.द.१४) भिल्भजातीयैरनेकेंरेकीभावेन कार्यस्सारम्भ:
(उ. सुक. ८. ४)
सा उ्ययानां मूलग्नकृतिः प्रधानसंज़का (युशा.१.११)
-काल-पु., कालपरिणामः (चशा.२. $\mathrm{Y}_{0}$ )
-चती-र्बी., हिध्माविरोषः यमला (असंनि.४.)
-शूल-(परिव० )-पु., रोग० डूलमेदः, भुक्कानपचनसमये जायमानः ग्यूलः (र. ३.१४८)
परिणामोन्मुख-वि., पच्यमानम् (असंनि. ४.२२)
परिणाह-पु., बिम्बारः (चबि. ८.92; सुचि.३... ) परिबः (युचि, ૪०., असंशा. ८.₹०)
परितमन-(परिब०)-न., लक्षण० मोःः (बुउ,४१.२५)
परितोप-ु., परितुदि: ( मुस्, Ү२.е)
परिद्ग्ध-चि., समन्ततो द्वग्धम् ( असंनि, २.२६)
परिद्र-पु., रोग० दन्तमूलगतः, पित्तासूकफनोडयम्, तब्ठक्षणम्-अस्मिन दन्तमांसानि रीर्येन्ते रक्तनिश्धीबनं च भर्वति (मुनि. १६.२१)
परिद्वह-पु, लक्षण० समन्ततो ज्वलनबत् पीड़ा (चनि. ४.४ง; सुसू, २१.३२) परिद्युकर्मन्-वि., दृं चिकिस्साकर्म येन ताह्या: (चांय. ८.४) परिवेवन-(परिब०) न., शोकः (असंड. . ) परिदेविन-वि., शोकाकुलः, बेदनायुक्तः
(असंनि. ४.9६)
परिधि-पु., इस्तर्रमाण; होमकुण्डचतुःपार्थे स्थाप्यः पालाशादिद्ग्डः (चवि, ८.) स्थणिडलपरितः समिध् (चशा, ८.99)
परिध्रूपन-न., लक्षण० सर्वान्नसन्तापः (उ. सुक, ४.३५) परिध्वस्त-वि. नप्रम् (चइ. ८.३)
परिपक्क-वि., समन्ततः पक्रम् (चशा. ६.96) पाकात पूगतां गतम् (चशा. ६.१७)
-नर्भशल्या-स्री., परिपकं गर्भरूपं शाल्यं यस्याःसा
-रारीरत्व-
परिपचन-न.,
परिपाक-पु., जरणणमू(

परिपाटन－（परिक०）न．，किश्रिद्वदारणम् ख्वगात्र－ विद्दारणम्，（ युनि．१६．५）
परिपालन－（ परिक०）न．，रक्षणम्（ युचि．₹३．३）
परिपिप्टक－न．，बनिज॰ सीसकम्（रा．१२．२०）
परिपीडन－न．，（परित०）उपक्रम्० समन्ताद़ौपधै： पचनम्（ सुचि．१．४૬）
परिपीत－बि．，भावितम्（चचि．१．৭८；मुचि．१०．४）
परिपुटन－न．，त्वच उश्चटनम（ मुसू．१६．96）
परिपूत－कि．，हुद्न्म（ युि．र५．२६）
परिपूर्णशारीर－वि．，सर्वालेपचितदेद्धः（चशा．३३）
परिपेलव－न．，वनस्पति० कैचर्तमुस्तकम्
（चक．चक．१．२३；ड．सुक．२．५१ ）
परिपेलत्वगुणाः－कटूष्ण मेष्यं कान्तिप्रद्य बातकफमं प्रस्बद्समलक्ठ्द्वणदाहामशूलरक्नदोषघं च
（घ．₹．५६；अहस्．१५．२६）
हिं．一क्तनीीमोथा．
म．－केवटीमोथा．
गु．－केलडीमोंच．
बं．—केडटमुथा．
त．－नीर्मुत्तकानु．
बन्यकः（（युड．४७．३१）
जलमुस्तम्（ असंक．१；घ．१．४३ ）
परिपेट्दन－न．，घनस्पति० परिपेल्वम्（ अहसू，१५．२६； घ．3．44）
परिपोट－पु．，चर्मदर्रणम्（इन्दु．असंड．२१）
रोग० कर्णपाल्यां जायमानः，तह्धक्षणम्－वातात्
सुक्रमारे कणें गहुकालोपेक्षया सठससन्न प्रव्धधिते
सति पाल्यां सर्क परिपोटवानरणः स्तन्धः शोफो
भवति（ सुचि．२५ ५；असंड．२१）
न．，पुटकम्（ असंड．३४）
परिपोटन－न．，लक्षण० सर्वतस्त्वच उचटनम् उच－ टनबद्ध वेद्नाविशोषः（ सुनि．१．२५）
परिव्रश्न－पु．，प्रश्नः，आरा्का（चसू．३०．८७）
पर्पित्रु－प．，नक्षन्राद़ीनां गतिः（ युज．५．९）
परिप्रिवन－（परिक०）न．，इतस्ततो गमनम् （चक．चक १．५）
परिप्ल्बुत－वि．，रोग० रकगुलुल्मस्य म्रच्युते शोणिते सति जायमानाऽवस्था（काखिल，३．३७）
（परिप्डुुता）－ब्री．，योनिरोग० नीलपीतास्स्स्ताबानाम तादृरासोणितपरिक्बुताद् परिप्लुतेति सुप्रूक्रम। पित्तहाया：पुंसक्कतो क्षवंयूत्राइयोर्थारणात् पित्त－

युक्तेन मरुता दूपिता योनिः शुना स्पर्शांसहा
 （चधि．३०．२३．न४）वसिकुक्षिगुरुत्वाति－ सारारोचककारिणी च भरति（असंड．₹८）
परिबर्ह－पु．，सामम्री，शयनासनपुष्पाद्दिपरिच्छद：
（चश्रा．く，१२）
परिशृंहण－न．，समन्तलो घर्धनम्，अतिशयेन दृृांचं परिपुद्विद्ध（चसि，३．२6）
परिभघ－पु．，रोग० बाटरोगः पारिगर्भिक：（असंड，२）
परिभूत－वि．，परिभवाख्यरोगयुकः（इन्दु，असंड．२） असाध्यः（ काबिल，१२．२९）
परिमण्डल－पु．，कीट० मशकमेद्रः सामुद्ककणन－ पार्बेतीगादि़पश्नानामेकतमोऽयं，तद्पृ्य तीर्रा

दापपाका अअन्ति（ कुक．८．३ः）
न．，बनस्रति० पर्वकम्（ घ．५．द२）
वि．，वर्तुलम् परिपूर्ण मण्डलं（ सुनि，१३．६）
－मध्यास्थि－ने，बनस्पति० परूपकम्（ ब．५．६२）
परिमर्द्नन－न．，मदृंन，घर्षणगम（ र．२．७६）
परिमर्शानीय－वि．，अध्याय० परिमर्रोमरिशज्ञापकस्पर्रो－ मधिकृत्य कृत इ़ति परिमर्शोनीयः（ चह．३．१）
परिमाण－न．，मानम（ चसू．२६．२९）
परिमीयतेडनेनेति（ सुचि．३१．६）
संख्याया परिमीयते संख्यायते इति परिमाणं संख्या परिच्छेदो वा（चशा．凶．१४）
－विशारद्－वि．，परिमाणं यथाउज्ज्तानिन：
（चक．१२．९८）
परिमार्गण－（परिव०）न．，भार्गणम् गवेपणम्
（ संचि．₹०．४०）
परिमार्जन－न．，उद्वर्वनम्（ चसू．५．९₹）
परिमिताहार－वि．，अनिषिदाइशानं भुक्जानः，निघिद्धारान－ वर्जनपूर्वंक युक्ताहारसेवी（ड．मुज．५६．५）
परिमृप－वि．，निमेबम्，ग्रुदम्（ असंसु．३．ट）
परिम्लान－वि．，क्षीणकायः（चचि．५．३८ ）
परिम्लायिन्－पु．，न．，नेत्ररोग० पैच्चिकोडयम्
（ घुड．१．३२）अरागभ्रास्य तिमिरस्य परिम्ब्रा－ यीति संज्ञा（ मुज．५．२४）रक्ततेजसा मूर्चिच्छवं पित्तं परिम्लायि तिमिरं करोति। वस्मिन् ह्गणो दिशः पीताः पइयति। तथोघन्तमाबिल्यमिव च खदोतोसेसेलोभिर्विकीर्गिमाणान् वृक्षणंत्रु，पश्यति （ बुल．6．२४－2६）
(परिम्लायि) -स्व-न., अुक्ञता ( सुसू. ३२.४)
परिरक्षण-न., सबंतो रक्षणम्, ( गुसु. १५.६)
परिरक्षा-ब्री., सर्वंतो रक्षणम्, समन्ततः संरक्षणम्
(अहस्. २५.२)
परिलेहिन्-ुु., रोग० कर्णाष्च्यां जायमानः, तहक्षणंकफासृक्म्म: पाल्यां सर्षाभा विकारिणी: स्राविणी: कण्दृदाइरून्जिताः विङकाः कर्यु: । कफामृकृृमिलम्बूतोऽयौं ठ्याधिरितस्ततो विसर्पन्त् सरानुलीका पालों लि्यान्ट् (मुचि, २५.१०-११)
परिवर्तन-न., स्वस्पान्तरम्, अन्ययाभवनम् (चचि. १4.२१)
बिलोटनम्, पार्षपपरिबर्तननमिति हाराणचन्द्र: ( सुल. १९.११)
परिवर्तिका-बी., क्षुदूरोग० मेबूचर्मणः प्रतिनिवर्तनस्वस्पोऽयम् । तउक्षणम्-मणेरघस्तात् कोशो प्रन्यिस्पेण लम्बते। सबेद्नदा़ाहोतौौ कचित्पाकं घजति। माहतागम्नुसम्मूता सा परिर्वर्तिका सरजा, फ्रेप्मसमुत्यिया नु कण्डूमती कठिना स्निश्धा च (सुनि, १२.४८-५०) स सहै है खस्या नाम ' निन्त्तचर्म ' इृति ( असंड. ३८)
परिवाद-पु., दोषकथनम् तज्ञन्या निन्दा वा
( सुचि., २४.s०)
परिवापन-न., संस्कार० अम्रौ तापयित्गा दावे पातयिस्ता निबापषणम् (र. २.₹८)
परिवार-पु., सेककजनः (असंसू, २८.२९)
परिविस्तर-प., विस्तारः ( मुशा. ६.२९)
परिवीजन-( परिख०., ) न., परितः बीजनम्
( (ुुरा, १०, २३)
परित्वुत्तगर्भा-बी., परिकृत्तोडनाक् परिवृत्तो गमों बस्या: सा। वृदक्षणम्-गर्भों हुदयं विमुच्योद्दरमाविशति बस्तिद्रिरोऽवरृह्ताति। आव्यक्रैनां ख्वरयन्ति (असंशा, ३.२१) अस्सामवस्थायां प्रवाहृणनियमानुस्पनुप्रमेत (असंशा, ₹.२४)
परिदृृति-ब्री., क्रुदरोग० परिवर्तिका ( सुचि. २०.४०) परिवेशक-वि., अध्लादे: परिवेषणे नियुक्त: सेकक: (चनि, ६.१३) परिग्याध-पु., बनस्पति॰ वानीरः, ( रा. परि. ९.१५) कर्णिकारः (घ. १.२२१; रा. ५.२३६) जलवेतसः (इन्दु. अंंशा, ४.२५; चश्ञा, ८,२९) परिनाजी-ब्बी, वनस्पति० मुण्डी ( घ. १.१५९) परिश्रुदू-वि., समन्ताब्रिर्मलम्म ( सुचि. श१.५६)
-काय-बि., स्ने हखे द्पूर्वक्कमनादिमिर्विंशुद्शररीर: ( गुचि. २५.३५)
-कोप्ट-वि., निर्दोधोयेद्दः (उ. मुचि. ₹१.५६)
परिश्युक-वि., आर्द्रतारहितम् ( मुशा. ८.9१; मुसू. ४६.३५३)
परिशोधन-न., बमनविरेचनबस्यादिना कोष्शोधनम् (र. ५.५२)
परिपद्य-त्री., सभा, विद्दस्समूद्, सा द्विविधा ज्ञानवती मूं्वरिषच्च, द्विबिषाडपि कारणविभागेन पुनखिविधा, सुद्धु दुस्सीनग्रतिनिविएभेदात् (चवि, ८.२०) परिवेक-पु., स्नानम् ( सुचि. २९.१२) धाराप्सेक: (सुड. ३६.१५६)
घणोपक्रमः परिसेचनम् ( मुचि. १.८;
काबिल, १२.२૪)
सेवेद्०द्विघिः- बातिकोत्तरवातिकानां पुर्मूलाददनामामुर्काथैः सुखो पौः कुग्मीर्षंगिकाः प्रनाडीवाई प्रयिस्ता यथाहंसिद्वस्नेहाभ्यक्तगान्रं बख्रावच्छऊं परिपेचयेत् ( चस्, १४.४४)
परिफ्कुत-न., परिकल्पितम् संक्कृतम् (अहस्, ११.२९) परिसंत्सर-वि., अध्ययनं स्वयमुपसंस्कृत्य पुनरघ्येता, (चक. ) संबस्सरं परिभाष्तः सांबत्सरिकाच्ययनं कत्वै्यतया प्राप्तः (चवि. ८. २०)
उषोंपितम् ( सुस्, ४६.₹₹८) घर्षातीतम् (चचि. ११.१४)
परिसर-पु., उपान्त्या भू: (ुचि. २९.१२)
परिसरणन-न., अ्रमणम् ( चनि. ५.० ( १ )
लक्षण० क्रण्डलह्पल्रमणम् (चवि. ६.१८)
परिसर्प-पु., लर्प० द्वांकरमेदः ( सुक, ૪.३૪ (१) रोग० विसर्ष:, सर्वतः सर्पणाव् परिसर्प:
(चचि. २१.११) तहक्षणम्-यस्मिन् रोगे शरीरे
पिककाः न्रवन्त्वः सत्यः शननैः सर्षन्ति स परिसर्प:
( सुनि. ५.१२)
परिसर्पण-न., अड़ादिभु प्रचालनम् ( चसू. १८.४)
परिसर्पित- वि., परिसर्परोगयुक्तः, कारण्डाद्दिभिः स्पर्श-
विरोजैः परिसर्वितः (कक, चसू. २६.४३ (२)) परिसिभिधका-ब्री., तनुन्पेया (असंड. ४९) परिसिट्थिक-न., सिक्योदक्रम् (असंड. ४९) परिसिद्धिका-बी., मण्डः (कामोजनक. ५२) परिखुता-बी., आमुते सुरा (रा. १४.३०२)
परिसपन्द्रन-न., संचब्नम् (असंशा. ५.9०)

परिस्नब－पु．，नासारोग० तह्धक्षणम् अस्मिन् मस्तुऊुआद् घनपीतपकः कफ：स्वबति（चन्चि，२६．११२；）
परिस्राथ－पु．，गालनम्（ अहस्．२८．१०）
मलनामल्पाल्पर्राः सरणम्（सुचि．₹४．१७） दौौर्बल्योद़रविएक्भारुचिगात्रसद़नानि पित्तंक्र‘्मणो： सवेदनंन म्रवणं च（ सुचि．₹४．१५）
परिस्र्राविन－वि．，सर्षतः स्रोतुं सीलं यस्य वत् （ मुचि，८．२₹；असंस्．३३）
（परिस्तावि）－भगन्द्रर－पु．，रोग० भगत्द्रूरेदः कफ－ जोऽयं ल्नाबयोगात् परित्रावी। तससम्रास्षि रक्षणे－ बातेनाध：प्रेरितः श्रेष्मा भरो कण्डुमतीं पीटिकां जनयति। अप्रतिक्कियमाणा सा पाकमुपैति। घणश्र कणजुप्रायः विच्चिछ्ञलमजन्नास्नावं स्न्तति। उपेक्षि－ तश्य वालमूत्रपरीबरेतांस्सि विसुजति（युनि．૪．৬； असंड，३३．）
परिम्राब्युदर－न．，रोग॰ उद्रभेदः，छिद्दोदरम्
（चस्．१९．४（१）；असंनि．१२；अहनि． १२．३२－३६）क्षतान्न्रमुद्ररमिति गर्यी क्षतोदर－ मिलि（मा．नि．）तहक्षणम्－नाभेरध उदूरं बृद्धिमेति। अतीव निस्रुघते विदुब्बते च छिद्धात् परिवो यस्मिन्नुदरें स्वावो भवति। तस्मिन् जलो－ दराद्पप्यागुत्बेन जलसझयो भर्वत （ मुनि．५．२०）असाध्यमिद्दम्（ मुचि．१४．₹） परिम्रुत－वि．，गालितम्（ गुड．पद．४६）
（परिक्षुता）－म्री．，रेखदतीग्रःः，तहक्षणम्－यस्याः क्रा－ तमनो नार्या योनिरभीक्षणं स्न्रति सा परिस्बुता ज़ेया （ कारेवर्ताक，）
परिस्रुति－ब्री．，स्राa：，पतनम्（ चशा．२．१५） पिच्छिलजललस्तणम्（ डन्दु．असंउ．३४）
परिहर्ष－पु．，झिनझिनिका（चक，चनि，५．०）
परिहार－पु．，स्यागः，बर्जनम्，（ सुचि．२७．८）
तन्न्र्युक्कि：द़ोपवचनस्य परिहरणम्（चांव，८．द०）
－काल－प．，फफ्यकाल：（ चसि．१．र）
－विरूद्ध－वि．，यथा बराइादिसे वनोत्तरमुण्णसेवनं घृताद्यिानोष्वं च सीतसेबनं दोप्रकोपाल्परिद्रार－ विएँंदं भर्रति।（चसू，२६．२८）
परिहार्य－वि．，ल्याज्यः；सेवनानहैः परिहरणयोग्य： （असंशा．૪．）
परिह्हपरोमता－ब्री，लक्षण० उद्बर्वितरोमता，उच्छेन रोमता（उ．सुछ．२ð．५）


परीक्षक－पु．，सर्मी़्य कंकर्तां श्रुतनुन्छिस्मृत्यादियुणी－ रपेतः（चसू．२८．३६－३७）
परीक्षा－बंा．，लक्षितस्य यथालक्षणमुपपद्यते न बेति ग्रमाणैरखधारणम्（चवि．८．१८）बस्तुस्बरूप－ निर्णायः（ चवि．૪．6）
आतुरमेष जा़़ीनां लक्षणे：पररक्षणमू（चवि．८．6९） परीक्ष्यते घ्यवस्थाप्यते चस्तुज्वस्पमनयेति परीक्षा प्रमाणम्（चऋ．）द्रिविधा परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्र्यक्षमुमानें चेति（चरि．४．८）आसापदर्शा－ प्रत्यक्षानुमानयुक्किभेदेन सा चतुर्बिषा
（चसू．१9．96）
परीक्षित－वि．，यस्य परीक्षा कुता，तत्（असंतु．८．८）
परीक्ष्य－वि．，परीक्षणीयं परीधितें योग्यम्（च₹．१．३－૪）
－विपय－पु．，（परि००）परीक्षितु योग्या दोपाष
धादिभाबाः ते गते－द्दोपौषधंद्राकालसात्म्या－ मिसस्वाँकाबयोबलानीति दुरा परीक्ष्या बिपया： （चचि．३०．३२६；अहस，१२．，६४－६く）
पर्राणाम－पु．，परिणमनम्，र्पान्तर्रासिं，जारणाया अवस्थाहृतं नामान्तरम्（र ८．७२－७३）
परीणाह－पु．，वर्तुलता，（ मुचि．२४，४） विशालता，（र．२．$\%$ ；असंशा．११．२०）
परीवक－पु．，परिणाम：，（ मुनि，屯．२४ ）
परीवाप－पु．，दीर्धिका，जन्ताकर्वेढ़ार्थम म्याः संनिधान－

परीवाह－पु．，प्रवाहः，उस्स्रास：，（ अंस्स，२६．१५）
परीशोग्र－पु．，बक्षण० परितः संदोरोपणम्， （चसी，96．4く）
परीषेक－पु．，उपक्रम० नेत्रादौ दवौौघेन सिब्रनम् सेक： （ सुच．\＆．५）
परीसर्प－पु．，रोग० विसर्ष：（चसू．१．११७； अढृस्，＂．३く）
कुमि० रोणितजोडसौ（ मुड．＇०．१५ ）
प₹－पु．，सन्थिः（ रा．6．२१९ ）
न．，घनस्प्नि० पर्बकम्（घ．भ．६२）
परुप－पु．，कीट० कुन्मीनसनुणिक्रेंरीव वायद्योडतौ，वातरोगान करोति（ सुक．ड．५－८； असंड．૪ई）
वि．，कर्कराम（ सुनि．२．१५）अपिच्छिलम् रुक्षम्（ सुसू．१४．२१）
－रोमन्－वि．，स्क्षरोमयुक्तः（चशा．८．२१）
चर्णत्वनन．，लक्षण० संक्षवर्णता（चनि．१．२१）
－धाच्－वि．，एक्षण० कर्कसावचनः（ अुड．：६२．८ ）

परुण－न．，बनस्पति० पर्पकम्（ध．५．द६२）
परूषक－पु．，न．，बनस्पति० विरेचनोपगगणोक्कमेकं द्यद्यम्（चसू．४．१३）

ज्वरहरगणोंक द्रघ्यम्（ बस्．४．9૬）
बावपित्ते शस्तम्（चस्．२ज．१२く）
पित्चशूले उपयुकम्त्（ चुङ，૪२．१०く）
कबलग्रहोपयोगि（ सुचि，२२．६२）
कधायरसफलेपु श्रेषम्，（गुसू，૪६，३२४）
धन्नपन्नकः，बृक्षविटपमेदान् स द्विविधः，मृद्र－ ल्पास्थिफलः（ ड．सुस．，३८．४३；मुस्，४५．१6२） पस्पक्यगुणाः－भासं पर्यक्यमत्यम्लं कडु हैन्मधुरं करायानुरसं लघुु पित्त जननें बातमे च। पक्नपरूषकं मधुरं रीतं मधुरविपाकि रकपित्तम्रसादनं वात－
 हि．－फालसा，फल्टे．
म．－फालसा．
गु．－फालसा．
बं．－परपफलेर गाछ，फलसा．
－पानक－न．，आालरद्र्य्य० तद् हुध्यं विप्रन्मि च （ससू，૪६．₹९．०）
 राजादृनक्तकफल्राकफलानि त्रिफला च। अयं हृयो रचिमद्ध：पिपासाझोडनिलघिनाइनो मूत्रदोष－ द्रशश्य（ मुसू．₹८．४₹－૪૪；असंसू．१६．७； अद्धस्． 94.9 ）
परुपकाद्विगणसिद्धघृत－न．，घुत॰ पूयम्नख्ये शुकदोषे प्रशास्तम्।（सुशा．२．९）
परोक्षवृत्ति－वि．，भज्ञाता वृत्तियंस्य（असंस्，८．५） पर्जन्य－पु，बर्युको मेबः（ सुसू，५．२४）
（पर्जन्या ）－ल्री．，बनस्पति० दारहुरिदा（धनि，१．५९）
पर्ण－पु．，वनस्पति० पलाशः（१०．२७४）
（पर्णी ）－बी．，घनस्पति० पृक्षिपर्णी（घ．१．२०）
शालगण्गी पृश्नियर्णीं च（असंसू，८．२々）
सप्तपर्गः（र．२५．६）
न．，द्लम्，पन्रम्（ र．११．१२．）
－चोरक－पु．，वनस्पाति० चोरकः（रा．१२．१२८）
－भेद्निनी－त्री．，बनस्पति० प्रियकुः（रा．१२．२९）
－सृग－पु．，गृक्षजितासी प्राणी मद्रमूषिकाद्वि：मद्रु－
मूष्किकात्हक्षशायिकाइबकुषपूतिवासवानरप्रभृत्यः ।
भा．को．सं．६१

तत्सामान्यगुणा ：－मधुरा गुरवो चृष्याअभ्षुष्या：
शोधिणे प्रश्स्ताः सृष्टमूत्रपुरीषाः कासार्शःः्वास－
नाशनाश्र（ सुसू．$૪ ६, \measuredangle \xi$ ；धपरि，६．८）
－लता－की．，बनस्पति० ताम्बूलः（रापरि，११．६）
－वह्डी－ब्री．，चनस्पते० पलाइी（रापरि．₹．૪ऽ）
－राबरी－ल्री．，देवता० इ्यमौषधीनिर्माणविधौ पू जनीया
（असंसू．३८．२२）
पर्णाइा－पु．，तुलसीभेद्ः（असंदू．५．१५६）
पर्णासे－पु．कृष्णार्जकः（ चनि．२．४）
उत्पलपन्र इति जज्जएः（चचि．३．२६७）
वनस्पति० कुठेरकः（ध，४，५४）
पर्णासक－पु．，तुल्सीमेद्वः कृब्णार्जकवृक्षः，（ चक．१．२५） पर्णिका－त्री．，चनस्पति० पृत्विपर्गोभेदः，सर्वानुकारिणी， （ย．१．श१） पर्णिनी－ब्री．，चनस्पति० शालपर्णों पृभिपर्णी मापपर्णी मुद्रपर्णी वा（असंचि．\＆अहस，११०，२₹）
पर्णी－ब्री．，（परिव०）बनस्पति० पुरका
（असंसू．ร．२6）
－मूल－न．，परकामूल्यम्（असंसू．६．२७）
पर्पट－पु．，कृवाच० भक्ष्य०＇पापड्ड इति लोके। तन्रुणाः－रच्यो ल्घुश्र्र（ असंस्，৬．३૪）
（अढसू \＆．屯§；चस्．२ज．२७२）
बनस्तति० मीतत्रियः（अह्सू，६．6૬）
पर्पर्टगुणा：－तिक्तः शीतः पित्तकफझो तृष्या ज्वररक्ज－ दाएारुचिम्लनिमदम्रमनझ्न（असंसू，१२．५२； ท．१．४५）कटुपाकी आही चातलश्र
（अहसू．६．६६；चसू．४．१४）
हि．，一पिक्तपापडा，दवनपापडा．
म．－पिस्तपापडा．
गु．－पीतपापडो，खडसलिय्यो，
बं，－खेतपापड्ड．
त．一पर्पॉटकम ．
（पर्पटी）－बी．，पारदद्वोवविशोष：，रसगान्धपर्पटीवद् हइयमानः पारदस्यौपधिको दोषः（र．११．२२） पोटबन्ध：，बालायखिल्रोगनुदसौ（र．११．७३）
－द्रुम－पु．，बनस्पति० कुम्भीरः（रापरि．९．१९）
पर्षटक－पु．，बनस्पति० पर्पटः（चसू．૪．१૪；） （ध．१．४५；सुसू．४६．२६२）
（ पर्पटकी ）－ब्री．，बनस्पति० पर्यद：（ चसू．२७．१६२）
पर्पंटिकारस－पु．，योग० न₹ज्जरारिः（ $\chi$, १२．१४४）

पर्यक्क-प., खट्वा, परितः अङ्वयते लक्षतेडनेनेति पर्यक:, बिल्ममयी खड्वाऽोेक्यते ( चशा. ८.३४; असंश्रा. ३.२४)
-पाद्विका-ब्री., घनस्पति॰ दुधिपुप्पी (घ. १.१५३) पर्यद्रिका-त्री., पर्यस्तिका (ुचि. २४.९४)
पर्थवद्वात-कि., विस्युन्हज्ञानतान ( चसू, १५.७)
-च-न्न., वै य गुणविशोष: विश्युब,क़ानवश्वम् (चसू, ९,६)
-श्रुत-वि., आधाथंगुणविरोपः विशुनं ज्ञानं युस्य स: (चवि. ८. ४)
-श्रुतता-ब्री., भिपग्युणविरोप: विशुद्दज़ानकस्रम् (चबि. ८.८६)
पर्यंसन-न., परिकेपः इ्तस्ततः स्वच्नुन्दु प्रेरणम् (चवि. ३.₹८)
पर्यस्तिका-बी., अल्पीयसी खड्वा, पर्यस्यते लिक्षिप्यते शरीरमस्यामिति पर्यस्तिका अल्पाकारा खट्वा
( असंसु. ३.१२६)
पर्यांकाशमूयिष्ट-वि., परितः संव्वत आकाशं भूयिघ्धमधिकतमं यसिन् सः ( देशःः ) (चक. १.८ )
पर्यागत-वि., परिपष्वम् ( सुसू, ૪३.૪)
पर्याद्दान-( परि००) न. ग्रद्रणम् ( कुचि. ४.२९)
पर्याधानोद्यृत-वि., गुक्कोद्धूम् (चक. चचि. २१.१००)
पर्याध्मात-वि., अल्याध्मातम् (चचि, १७.३३)
पर्याप्त-बि., समात्रम् ( चशा. ८.६)
पर्याति-ब्री., निष्पच्चिः, पूर्ति: ( चशा. ६.१५) तृषिः (चस्, २७.३२५)
पर्याय-पु., उचितक्रमः ( चशा. ६.७) परिपाटी ( मुचि. ४०..94) संज्ञान्त्तरम ( असंनि. १.९)
-वचन-न., संज़ान्तरबचनम् पर्यायवाचिपदैः प्रति पादनम् ह्दृमर्थंबिज्ञानायोपपय्यते (चइ.१२.४१)
पर्युषित-वि., घ्युप्पम् स्वकालं परित्यैज्य अवस्थितम्
 राग्युपितम् ( ससू. ४५.४१; असंसू. १०)
पर्युपिताशन-न., ल्यासनीयस्य झोद़नाद्धन्नस्य सेवनम् (अरंनि. ३.२१)
पर्योग-पु., पात्रविशोषः कटाहः ( चक्र. चनि. ८.२६; चसू, १५.५)
पर्वन्-न., भारीर० अवयवसन्धि: (चशा. ५.४.; (सुष. २५.३८) (परि००) सन्घिकाउः, पर्वकाल: ( चइ. ४.१४) पहः (रा. ७.२१९)
(पवे)-पुप्पी-ब्री., शाक० कुबऩटी, इयं वातपित्तनाशनी ( चसू. २०.9००)
-भेद्द-प., लक्षण० ग्रन्यिद्धुटनम्, सन्घे: सफोट:
(3. सुचि.३. .5 ; дुक. 6.८-९ )

अभ्रूलिसन्धिभेद्दः (चसि. २.१६)
सन्धिपीडा ( B, सुउ. ४૪.99)
-भेद्दन-न., लक्षण० पर्वभेद् ( अहृू, १४.३०)
-मरण-(परिक०) प., कालमृयुः (अहसू. 6.७૪)
-मूला-ब्री., बनस्पति० श्रेता (रापरि. ५.४६)
-रक्-ब्री., लक्षण० पर्वंसु पीडनम्, सन्धिपीडा
(ड. मुउ..र०,96૪)
-घह्धी-ब्री., बनस्पति॰ दूर्वाभेद्दः, मालादूर्वी
(रा. ८.२३२)
-राल-प., रक्षण० पर्वणः श्यूल: ( चसि. २.१६)
-शोष-पु., हक्षण० पर्वण: शोषः (चसि. २.१६)
-स्तम्भ-प., लक्षण० पर्यणः स्तानधता (चसि.२.१६) पर्वणणी-र्री., शाक० पर्बशाकम्, इयं वातपित्तनाशनी (चसू. 26.904 )
नेत्ररोग० नेत्रे क्कणग⿰ुकुसन्धौ विङका भवति। सा च ताम्रा तनुद्दोंह्यूल्योफ्युक्षा भवति ( गुछ. २.द) इंयं रत्तजा, साज्या च, ( गुड. १.३८; १५.२३-२५) हयं शाख्बसाज्या ( असंड. १२)
पर्वतन-प., देवर्षिंविशोष: ( मुस. ५.३१.)
गिरि: (रा, १२.९५ )
-त्रणण-न., बनस्पति॰ तृणाउ्बम् (रापरि. ८.५₹) पर्घतीयहरिदा-ब्री., बनस्यति० दारहरिदा, इयं आश्रोतने श्रेष्ट ( कासिल. १३૪२-૪३)
पर्वतोग्यूत-न., खनिज० अभ्रकम् (धपरि. ६.३-૪) पर्वतोपत्यका-ब्बी., पर्वतसमीपा भूमि: (का. विशेपकत्प) पर्वतोपम्शेप-पु, निरिसमीये बसतिः ( असंनि. १.१९) पर्वानुप्लव-पु., बालरोग० तछक्षणम्-भस्मिन बालस्स हस्ताभ्यामुर्धितो बायुः श्रिएः पृष्छ ततो मुर्कौ ततः पादौ च रुजेत् (असंड, २) पर्वाभिताप-पु., हक्षण० पर्वसु सन्ताप:
(असंसू. २८.9०)
-मोचा-ब्बी., वनस्पति॰ गिरिकदली
(रा. ११.११२)
-वासिनी-स्री., वनस्पति० आकाशामांसी
(रा. १२.今4)

पर्युका-ब्री., अस्ति० पार्षस्थितमस्थि ( चशा. ५.६)

पृष्ठमागनिबन्धनास्थि（ सुचि，३．२३）तरसख्यया उरस उभयपार्वर्योश्यतुविश्शतिः पर्शुका： （चशा．ט．६）
－भव्न－न．（परिव०）लक्षण० पर्ड्डकाया बिनमनम् （ मुचि．३．२९）
पर्श्रुकाग्र－न．，पर्गुंकाया अग्रम्（चई．१०，\＆）
पल－न．，मान० कर्बचतुप्र्यम्（चक，१२．८२； सुचि．₹१．6；असंक．८）＂शुक्किद्यं पलं केचिदुन्ये शुत्कित्र्यं विद्युः ।＂（र．११．६） शारीर० मांसम्（ सुड．१．9१；असंसू， $6.9 \circ \circ$ ； अहस्．२८．४५） राशि：（चन．१．१३）
पलक्या－क्री，बनस्पति० पालक्यन्（रापरि．6．५२） पलङ्रप－पु．，नियास० कणगुग्गुल्डः（रा．१२．१८६） बख्यधूपनोपयुफं इंदं द्यव्यम्（चशा．८．६१） वनस्वति० जटामांसी（चशा，८．६१）
（पद⿸्ख्रपा）－ब्री．，निर्यास० गुग्गुलुः（घ．२．१२৮； （सुड，३१．૪．）संज्ञास्थापनगणोक्नमेकं नृष्यम् （चसृ．४．१८）
बनस्पति० जटामांसी（चसु．४．96）
गोध्दुरभेद्：，धुद्गोक्नुरः（रा．३．१३१）
निष्पाँः（रा．१६．१ष4）
महामुण्डी（ रा．५．२१९）
जाइनम० लाक्षा（ध．₹．८२；असंड，ऽ）
पलल－पु．，तिलकलः（सुउ，५४．4；चक．३．१२； असंश़ा．१२．४）
न．，तिलपिप्रम्（ सुड．₹२．८；सुचि．२०．५१）
भृप्रतिलचूर्णम्，कृमिरोगे उतक्केशोपयोगि
（सुज．४३．२०）
अलर्कविपहरमेकं द्वं्यम्（ सुक．५．५२） सस्नेहसितकल्कः（ड．）अल्कविषे अलकाधिपति－ यक्षोद्देइयकं बलिद्नृष्यम्（ सुक．५．६०） मांसम्（चनि．૪．५；र．२७．२४；असंशा．१२．૪） पलाण्डु－पु．，शाक० स्थूलनाखाम्रपन्रो गुन्द्राखिकामेद： गुणा：－कटुर्नॉट्युप्णवीर्यस्तीक्ष्णो गुर्वात्मो नातिकफावइ；किश्विश्वित्तकरो बलावहोडम्मिविदर्धनः （सुसू，૪६，२૪६）पलाण्डुर्गुण रसोनसटशोडपि तद्गुणन्यूनोडस्ति（अह्सू．६．११२）विपाके मधुरः केवलोडनिलनारान：（ध．४．८२；रा．५．9०； असंसू．५．）

क्षीरपलाण्डु राजपलाण्डु शेति पलाण्डुभेद्व：
（ध．४．७२；रा．८．१०२）
हिं．－पियाज，प्याज．
म．－कांदा．
य．－डुंगकी．
त．－इखेळन्बयम，ईरळळ्ठी．
फा－प्याज．
पलार्ध－न．，मान० हे．सुवर्णो，शुक्ति；（चक．१२．\＆．१） पलाल－पु．，सस्यशून्यधान्यनालः（ सुचि．२२．११ ） न．，तृणम्（चई．१२．१९）
－जात－न．，शाक० तद्वुणाः－मधुरं मधुरविपाकं स्क्षं दोषप्रश्रामनं च（ सुसृ．४६．२९३）
पलाशा－पु．，चृक्ष० त्रिपर्णः शुकतुण्डाभपुष्पो；किंशुकुक नामाइयं बसन्ते पुद्वितो भवति（सुस्．६．२६） रक्तपीवसितनीलवणँणः कुसुमैरयं चत्रुविधः। तत्र सितो विज्ञानद：（रा．90．26६－66） कास्थापनोपयोगि नृव्यम्（चस्．२，१३）अस्य निर्दाहरसलेपात् कुषं नइयवि। तक्षिद्दाहविधि： पलाशस्य ग्रधानमूले छिच्चेडधः कुम्भं द़्वोपरि वृक्षद़ाहाद्यो गलति स्वरसः स निद्दोहरसर्वेन गृऴेते（ चस्．२．१६）एवद्दसविपछं घृतं रक्ष－ पित्तम्रशामनम्（ सुड．४५．२९）एतस्मात् क्षारो विधृतो भवति（सुसु．११．११）अस्य फलनिर्यूहः पित्तातिसारझ्नः（चचि．१९．५९）बृन्तमस्य रक्त－ पित्चे उपयुक्तम्（चचि．४．८२）पलाशागुणाः－ कपाय उष्पः सऱ्रहुणो दीपनः सरो वातश्रेप्मघ्नः कृमिकीहवृच्चिगुल्सम्रहप्यशोंघ्नश्य 1 बीजमस्य पामादिस्वग्रोगहृरम्। पुद्पमस्य उष्णं कण्द्यकुष्टार्ति नाइनं मारुतथ्नं च（अहुस．११．४१；रा．१०． २凶५－७६；असंस्र्．१६．२०）
हि．．—ढाक．
म．－पळस．
गु．—खाकरो．
बं．－पलारागाध．
त．－पलाचु，पुरचमरं，
फा－दारासटेपलाशा．
बनस्पति० राटी（ सुचि．४．३२）द०＇सठी＇ （＇शाठी＇）
न．，पर्णस्（चक．१．१०）
बनस्पति० तमालपन्रम्（घ．२．५२）
（पलाशा ）－खी．，निर्यास० नाडीहि⿱⿻丅⿵冂⿰⿱丶丶⿱丶丶⿰㇇⿰亅⿱丿丶丶（（ध，२．४०） बनस्पति० श्टी（चक，चसि，३，३८）द०० ＇सठी＇（＇शाठी＇）
（पलाइी ）बी．，जाइम० लाक्षा（रा ६．9४२） वनस्सति० एयम् वह्छी अक्लपत्रा दीर्घवह्धी सुपर्ण－ युक्ता घर्णयुक्षा दीधिपन्रा रसाक्ला विय्यते तथैव नागरवेझो प्रसिल्वा। तद्युणाः－मधुराडम्ला सुसद्वोष－ चिनाशिनी पध्या पित्तकोपकरी अरोचकहरा च （रापरि．३．५१ ）
－क्षार－पु．．कल्प० पलाशस्य क्षारपरिलावर्णिधिना－ इध：नुते वर्यम्य（चचि．२३．१०१）
पलाराभस，रक्ठविभेद्नमिद्वम्（ मुड．४२．२०）
－गन्धा－की．，निर्यास० तबक्षीरम्（घ．२．प८）
－तरूज－पु．，पलारापहबः，एतत्कल्कलेपो दाह－ विनाइी（गुड．३९，२८4）
－तैल－न．，पलाशबबीजतैलै्，इदं मधुरं कपायं कफ－ पित्तम्रश्राने च（सुसु．४५，१२१）
－पर्णी－श्री．，चनस्पति० अश्यगन्धा（ रा．४．४०१） －होहिता－ली．，बनस्पति॰ चिह्ही．（रा．परि．५．६६） －सिद्वसर्पिस्－न．，सिद्धृत० ग्रन्धिभूतहुकरोधन－ मिद्यम（ सुसा，२．，$)$
पलाशान्ता－बी．，बनस्पति० गान्यलगाशः（रा．६．ऽ०） पलाशास्थिन－न．，पलाशबीजन्（र．२०．२०）
पलारिका－बबी．，यनसति० पलाशी（रापरि．३．४ऽ） पलाशिनी－त्र्री．，बनस्पति० पझ्भिनी（घ．४．१५७）
पलिक－वि．，पल्सम्मिवं पलमान्रम्
（चसि．१२．१₹（२）
पलित－न．，वनसति० सरिचम्（ध．२．८८）
सैलेयम्（च．३．6३）
केशानुक्जतन（चवि．८．36）
क्षद्रोगा० शिर：क्याल्गतोडयम् 1 रसम्रदोषजन－ विकारेखेकः（चस्रू．2．．90；सुसू．२०．3）
तस्पग्रातिः－कोधसोकश्रमक्टत：शरीरोष्मा रिरोगतः सन् पित्चं केशार्भ्य पचति। तेन रीर्ष－ केशानां पाण्टुवर्णतं जायते（सुनि．१३．३७） प्राक्तबते हतनेदाद् ट्रिविधमेतव्। प्राहुत कालज़ वैक्कृतमकालजे च । तत्र बातात् स्कुटितं इयावं खरं रूक्षं，पित्तात् सदाहहं पीताभं उलल्र्रभं च। कफात् स्निगंध विनृद्धिमत् स्यूलं सुशुक्लं च। त्रिद्रोषाद् क्यामिश्रहक्षणम्। तथा शिरोरूोन्दबं पलिति विघण्ण स्परननासहं च भवति। वग्र सहि－ पातजमसाल्यम्（असंड，२७，चचि．२६．१३२）

पलितोन्दुरु－पु．，मूषक० एवद्ट्टेडन्नसम्भवा रोगा ग्रन्थिकर्णिकाश्र भवन्ति（असंड．४६）
पह्र－पु．，धान्यस्थापनार्थ बेण्वादिकृतं यृहत् कोष्टम् （चचि．१（२）．१३）
धान्याद्रिाशि：（चक，चक．७．७२；इन्दु．असंड．४९） पह्धव－पु．，जाति० गदनेदनः，अयं मांसगोधूममाध्विक－ शर्बवैभ्वानरोचितः（चचि．३०．३१६）
पर्णम्，पत्रम्（ चस，१．८३）
हस्वाभिनयः（चस्，११．५१）
－द्गु－प．，वनस्सति० अरोक：（रा．१०，२७२）

- यूप－पु．，यूष० न्यग्रोधाधत्थादिजैः पह्धबैनिरिमिंत पेयम्（ काखिल．४．4१）
पह्रिवाह－पु．，बनस्पति० सट्रुणा ：－प्रशूनां बलप्पद्ः （ रापरि．८．५६）
पल्वल－न．，आनूपद्शाजं तुणाद्चिच्छचं सरः
（उ．सुस．84．8）
स्वातगर्तः सननाजलसझ्ययार्य निर्मितो गर्त：
（ ड．मुचि．२४．99）
पबन－पु．，महाभूत० यायु（ सुसू．४२．३；सुचि．३५．३०； असंसु，५．२७；अहस，₹．₹ ）
दोवविड़ोशः，वायुः（चचि．२२．२३७）
बनस्रति० मझरः（ रापरि．८．०२）
（पवनी ）－क्री．，बनस्पति० बीजपूरकेंद्धः बनबीजपूरक：
（रा．११．३४）
－कृत्－वि．，वातकुत्（अहुस्．६．१२）
－निग्रहण－वि．वातशामनः（ सुसू，૪२．9०（२））
－शोणित－न．，रोग० वातरक्षम्（र．३०．4०）
पवनाधिक－वि．，वातभूयिष्टम्（ असंसू，६．99）एत－
दुणुके देदो कायायुदुकं भवति（असंसू．६．११）
पवनानुलोमन－वि．，घातानुलोमनम्
（ मुसु．४२．9०（२））
पवनाशिन्－पु．，सर्पः，वायुभक्षकः（असंड，४१）
पवनेन्द्रिय－पु．，लक्षण० दुप्टो वागुर्गभस्थस्य शुक्रस्थानं समूलं हृत्वा नप्टशुकं करोति। स पदनेन्द्यियो नरः（चशा，२．१ی）
पबनेन्द्रियत्व－न．，पवनशुक्र．लम् पबनस्त उ्यवायकाले शुक्रसदुशरापतया प्रवर्तनमम्，वातहृतशुक्त्बम्
（चशा．२．१८）
पबनेष्ट－पु．，चनस्पति० निम्ब：（रा．३．४४）
पवि－पु．，खनिज॰ हीरक：（ध．६．५५；र．२६．५१）
पवित्र－पु．，वनस्पति० पुत्रजीवः（रापरि，९．र．१）
（पवित्रा ）－खी．，बनस्पति० हरिमा（रा．६．७९）
पिप्यलेदः अभ्वरियका（रा，११．१२२）
न．，जाइम म० घृतम्（ ध．६．१४४）
मधु（रा．१४．२७०）
－धान्य－न．，बनसति० यदः（रा．१६．१२४）
－पूत－वि．，पविन्रमेव सत मन्न्रेण पूतम् अधिकतरं पविग्रीकुतम्（चशा．く．9०）
पवित्रक－पु，वनस्पति० पिष्पलः（घ．＇．．৬く）
उनुम्बरः（ रा．9१．१₹७）
दूमनम्（ रा．90．9२०）
शारः，（रा．८．२०8）
पशु－पु．，मृगः गवाश्वादिः（अहिसू，१५．३४）
－गान्धा－ती．，वनस्पति० जजगन्धा
（अछस्，१५．३〉）
－पति－पु．，देवता० महेशरः（सुसू．१९，२₹）
－मोहनिका－ब्री．，चनस्पति० क्टी，（रापरि．३．४₹）
पश्थात्－（अव्य．，）पृष्ठम्（ चऋ．चसि．२．，८૪）
－कर्मन्－न．，पश्याचिकित्सा० आनंतरेंण सम्पायमानं कर्म（ सुसू．५．३）
पस्थिम－वि．पश्यान्भवम् अनन्तरोत्पल्रम्
（असंसू．१२．२६）
－याम－पु，चतुर्धः म्रह्रः（सुक．૪．३१）
पश्रिमानिल－पु．，पश्विमदिग्जातो वायुः। असौ मूच्छो－ दाहतृद्धिचाणि निहन्ति（युसू．६．३१；असंस्．१२．९६）
पश्धिमोद्धिगा－वि．，पश्यिमसमुद्रें प्रति ग₹छ्छती नदी （अहसू．५．，द）
पांशु－पु．धूलिः（ सुचि．२．५७；अढस， 4.84 ）
वनस्पवि॰ पर्पटः（ध．१．૪५）
－ज－न．，पूर्वसमुद्जं लवणम्，वद्युणाः－सतिक्तं कडु रोचनं पाकि स्लंस्यनिलगपं च（चस्．२७．३०४）
－बाप्प－पु．，सालि० कोरक：（हे．अहसू．६．६）
－रगिणी－बी．，वनस्पति० मह्माेढ़ा（रा．५．१६३）
－लवण－न．，लवण० रोमकम्（ध．२．३२）
－वाप्य－पु．，शालि० तद्रुणाः－स्वादुरुग्णो गुरू：
स्निम्ध：पाकेऽम्ल：स्रेप्मपित्त्र：सुप्रमूत्रपुरीचश्रा （अह्ठसू．६．६）
पांशुरुक－न．，खनिज० कासीसम्（ रा．१३．१७९） पांसव－न．，लबण० रोमकम्（रा．६．४०）
－क्षारन्न．，ल्वण० रोमकम्（ध．२．३२）
पांसु－पु．，धुलिः（सुनि．२．१५）ऊष्मस्वेदोपयोगि नुष्यम्（ अह्टसू．१५．६）

वि．，धूसरम्（ ड．सुनि．२．१५）
－ज－न．，लंतण० पांसुलन्नम् रे।मकम् （अह्स्． 90.26 ）
－चाप्यु－पु．，चालि० पांडुवाप्यः（चसू．२ง．१२） पांसुला－द्री．，वनस्पति० केतकी（रापरि．१०．२）
पांस्तथथ－न．，खवण० हिलालन्रणम् रेमक्म् （अटसू．६．१४s）
पार－पु．，वनस्पति॰ मीहिः（ध．६．५२）
पित्तकर्म०० पचनम्（चस．२०．१4）
फलम，परिणामः（ सुस．२०．६）
पक्वता（ सुसू．५．४；अहस．५．२；र．२．．990）
जाहराशेः संयोगाजातं भुष्त द्ध्यन्व रसान्तरम् （मुस． 80.90 ）
غोहाद़ीनां गजपुदाड़िभिः भसाद्विकरणार्थ पचनम्
（र．१०．४८）
मारणं，भस्म（र．१．२२）
तालुगवरोग० तद्धक्षणम्－स्दुपेन पित्तेन यक्ताब्डुन：
पाक：，स पूथाराबी महार्जस्य（असंड．24）
नेत्ररोग० स सझोफाशोफभेंदृन हिचिघ：। तत्र सशोफलक्षणम्－सरकैबांताद्दिभिखिनिद़ैंजै रतिल्ग्－ दाहछीवनाद्यिमान् ओोफो भबवि। गुक्रमण्डलं
 पिच्छिलाच्छघनं जायते। अभोफे प्तान्येव लक्षणानि परमल्पशोफरवम्। सर्वगताक्षिरोगोडयं साष्यश्य （असंड．१द；घुउ．१．४२） －अय－न．，परिपक्वताया भयमू，पचनार्न्रीतिः। （असंसू，३८．₹） －मत्सय－पु．，कीट० सामुदमर्सोडयम्। द्रंप्रानख－ विषोऽसाव्रझ्रिक्रक्रतिकः। वद्द्टे पित्तजा रोगा भवन्ति （सुसू，૪६．9१८，सुक．८．८－9२；असंड．४₹） －हंस－पु．，पक्षि० जलचरविहंगेणेकः（चस्，२५．३८） －हंसजवसा－（परिव०）ब्री．，श्चेतद्दंसज़ा वसा， इूं जलचरविद्दंगवसानां श्रेषा（चसू．२५．२८； असंसू．६．११३）
पाकल－पु．，ज्वर० बातपित्तक कैवृंदाभिहीनमध्यैर्जाय－ मानोऽयं सक्षिपातड्वरः（काविशेषकल्प．）गजा－ नामयं भव्रति（ असंनि．१．५）
न．，बनस्पति० कुष्ठम्（ध．₹．४८）द्वींकरदंशो नस्योपयोगि（चचि．२₹．१९६；असंख．४२）
कुप्टरामनोपयोगि（चचि．७，१६१）
पाकातीत－वि．，पाककालमतीतिं，ब्यपग्तपाककालम्
（सुस，४६，२१०）

पाकात्यय－पु．नेन्ररोग० अक्षिपाकाल्यगः（सुड，५．३）
पाकिन्－वि．，पाककारि，（अरु．）पाचनम्（ हे．） （अढ़सू．६．१४\％）
（पाकि）－ता－त्री．，पित्तकर्म० पाचनत्वम् पाक－ कर्तृर्वम्（अह्डसू．१२．५१）
पाकिम－वि．，पाकेन निर्टृंत्तो यः，स पाकिमः，क्षारपाक－ विधानोक्तः प्रतिसारणीयः पानीयझ्य। उघरपांशुरुका－ भिनिर्दुत्तस । ऊपरक्षारः（ सुसू．४६．३२૪）
－लवण－न．，बिडलवणम्（सुचि，१९．६२）
पाक्रार－पु．，पक्षि० प्रतुद्जातीयः（चसू．२७．५१）
पाक्य－वि．，क्वाध्यम्，जेजजटः（चचि．३．१२०） ఫु．，शृतम्，क्वाथः（सुड．४८，२१：चचि，३．१९，०： युचि．१६．११ ）
क्षार० यवक्षारः（घ．२．१७；र．५．२२）
लनण० पाकजम्（चक，चचि．१५．．८५ सुसू． ४२．११）
－क्षार－पु．，पाकेन सुश्रुताद्युक्तविधानेन क्रतः क्षार： （चक．चचि．२१．१२२）
－ज－न．，खनिज०० काचलवणम्（रा．६．४४）
पाखण्ड－पु．，कापालिकादि：（ सुसू．२२．प；
असंशा．१२．૪）
पार्का－पु．，सोम（ सुचि．२२．७）
पाद्धुल्य－न．，अरीतिबातविकारेप्येक：，चलनकर्मस्व－ सामश्यंम्（चस्．२०．११）
पाचक－न．，पित्तभेदु，पक्शामाशाययोर्मபयस्थं पश्वभूता－ एसकत्वेडपि तैजसगुणोदुयात् ल्यक्नद्वन्वं पाकाहि－ कर्मणाडनलशादिद्वंत पित्तमनं प्चति सारकिहौ च पृथग् विभजते। रोषणणामपि पित्तानां इदं बलढ़ानेनानुग्रहं करोंन（अहसू，१२，१२）
पाचकांशा－पु．，पाचको भागः（असंसू．१२．१६）
पाचन－वि．，गदुपयुक्तमब्रपानौःधमपक्तानां सामानां धावृलां पाचने समर्थ तव्，पाचवति ड़ति पाचनम्
（अरु．अहस्．८．२१；र．२．४४） न．，पचतोऽन्नेः पक्तुमधिकां शक्षित यदुत्पाद्यति वह्रद्यम्（ अहु．अह्सू．१४．し）
न．，उपक्रम० अपक्नशल्यस्य पाचनदू्यैः पाक－ विधानम्（सुसू．२७．\％）
ल⿱्हुनसखेदनादि－चिक्रिसा यस्याश्ध दोषाः पच्यन्ते （चस्．१६．२॰；चचि．३．१४३ ） इत्तः्तन्भनोपायेव्वेकम्（ मुसू．१४．३Q） व्रणस्य घट्टयुपकमेष्वेकः उपनाहनिप्पाच्च कर्म पाचनम्（गयी ）आामवाचकम्（सुचि．१．८）
（पाचनी）－ब्रीं．，मूषा०（र．१०．१）
पाची－स्ली．，वनस्पति० तद्रुणाः－कटु－तिन्तं कषायोष्णा वातमी चणहिता ग्रहृभूतविकारख्वग्द्रोषरामनी च （रापरि．9०．४६）
पाश्वकर्मिक－वि．，पझ्ञकर्माणि शिरोविरेचननमनविरेका－ स्थापनानुवासनानि तदर्ध्स्तस्सम्बन्धी वा （चसू．२．१४）
पाश्चम्रस्तिकी－खी．，पेया० पश्थभिः सर्पस्तैल्वसा－ मजातण्दुरुै：प्रल्येक प्रसृतप्रमाणौ：शृता；पपा स्नेइनी।
（चसू．१३．८く）
पाश्न्वभौतिक－विं，पश्ख्वभूतात्मकम् पश्चमहाभूतेम्य उत्प－ क्रम् तत् प्थविधम्－पार्थिनमाप्यमाझंयं वायन्यमा－ काशाल्मकं चेति। यद् गद्दुणभूयिष्टं तत्तदात्मकं यथा पार्थिवादि ।（चसू．२६．१०；अहसू．ऽ．२； मुसू．૪६．५－२६）
－तैल－न．，सिनूतेल० इंद्ं सर्वाक्षिनासाईणंशिरोरोग－ बोतोदुध्य्याड़िनाशकं समृतिमेधावपुपां बलकरं मझ्ञकरें च।（काबट्कल्पाध्याय ₹२－४०）
पाश्चमूलिकी－स्री．，लघुप₹मूलसिन्दा यवागः：स－ बातेडतिसारे उपयुक्ता（चसू，२．१२）
पाटन－न．，सासकर्म०० इस्खावचारणम्म（चचि．२4．44） छेद्नम्（ युचि．इ．६ १；अन्टसू，है．．90－99） लक्षण० द्विधा क्रियत हृत बेद़ना（सुड，४३，६）
पाटबन्ध－पु．，पारद्वबन्ध० पोटवन्धः（र．११．6६） पाटल－पु．，धान्य० बर्षापाकिनीहिभेद्दः，त्रिदोषकरो－
 बनस्पति० पुन्नागः，（ रापरि．१०． 99 ）
（ पाटला ）－ब्री．，जलचर० नाहे़ेयो मरस्यः，
（ मुस्．४६．9१३）
बनस्पति० मझापझ्वमूले॰वेकम्，तांप्रपुषपा，
（अहसू．६．9६७）
धान्यू० सीहि：，（रा．१६．9०）
वनस्पति॰ सुगन्धिपुष्पनृक्षः（ सुड．४७．११）
बनस्पति० द्रमूलेवेेकम्，अस्या मूलमास्थापनो－
पयोगि（चसू，२．99－१३）
त्वगस्या बिरेचनोपयुचा（ सुसू，३२．४） श्वगभुदरगणे उपयुक्वं दृध्यम्（चस्．૪．१६） पाटलागुणा：－तिक्का कटुरुण्णा वातपित्तकफमी वातासहिकाजमिशोफारोचकाध्मानश्वासही च
（घ．१．१२०）

हिं．－पाढल，पाडरि．
म．－पाढळ，पाडल्री．
गु．－पाइल，काकच．
घं．－पररलगाह्ड．
त．－पातिरिमरं，
（पाटली）－ब्बी．，चनस्पति० पाटला（अर्संसु．१४．૪）
दू०＇पाटला＇
सितपाटलिः（ रापरि．90．96）
पाटलगेदेः，काष्टपाहला（रा．«．१५२）
कटभी（रापरि．२．२७）
पादलीगुणा：－गाँस्या शिशिरा बल्या वृष्या
पित्तहरा मूत्रकृच्डूमूत्राघातहरा च（रापरि．५．४४）
न．，बनस्पति० कल़णम्（च．१．८०）
पुण्प० तद्गुणा ：－कषायमधुरं शीतंतित्तकफास्नजिच （असंसू．१२．८ $;$ ；सुस．૪६．२く७） पाटला－स्री．，बनस्पति०（ सुचि．४．३२）
－क्षार－पु．，क्षार० पाटलाक्षारो मूग्रविकारमः （मुज．५८．४६）
－पुप्प－न．，जलस्य दुर्गन्धनाशानार्धमुपयुयुज्यते
（असंस्．६．२८；मुसू．४५१२）
तद्नुणा：－सुगन्धि विशादें हयं श्लेप्मपित्तविषघं च （ सुसू．४६．२८७） －पुष्पवर्णक－पु．，वनस्पति० पद्मकः（ध，३，८く） －अस्मन्न्न．，ताश्रपुध्पाभस्म，प्रक्षेपात् सविघजल－ शोधकमिद्द्म（ असंसू，८．८०）
－मूल－न．，पझ्ञमूलेच्वेकम्，ताम्रपुप्पामूलम्
（अ展स，६．9६४－१६८）
पाटलि－ख्री．，बनस्पति० सुंक्ककः（रा ११．२२०）
पाटला（ सुड．प८．४८；असंसू．१५．9१； अहस， 94.96 ）
－क्षार－पु．，पाटलाक्षारः，कुष्छहरम्नलेपे उपगुक्क： （चचि．५．es）
－पुप्प－न．，पाटलापुध्वम्，रक्षाभिधन्द्देडंकनोपयोगि （सुड．१२．9१）
पाटब－न．，वनस्पति॰ कुछुम्（रा．१२．»८）
सामष्येम्，पटुः，समर्थः，पडोर्मांतः सामर्थ्यम् （अद्वसू．११．२；असंस्，२२．३） पाटित－वि．，शस्सादिभिशिछन्नम्（ अह्टस्，२०．६८）

न．，रोग० भघभेद्，तइक्षणम्－अस्प्र्यणु－बहु－ विद्वारित बेद्नाइच भवति（असंसू，₹८．४६． सुनि．१५．१०）

पाटिनी－बी．，पारददेष०० इयं खं्विदारिणी
（का．र．११．२२）
पाट्य－वि．，पाटनकर्मयोग्यो यो ब्याधिः नाडीवरणाः पष्व－ शोथाः क्षतगुदोददरमन्तःशाल्याः शोफाः पाव्याः

> (चণि. २५.प६)

पाठा－ईी．，बनस्पति० अन्बष्टा，सिराइ्यधनोच्चरम् म्यवृत्तरक्कप्रवर्वनी（सुस्．१४．३५）
साक० आहिणी，त्रिदोधमी च（चस्．२०．८८） बनस्पति० उनरह्रगणोकमेक द्ध्य्यम् （चसू．४．१६）स्तन्यशोधनगणोक्रमेकं द्वस्यम् （चस्．$૪ .92$ ；सुचि．१ज．४४；）ग्न्म्याताते उप－ युक्ता，（ सुशा，२．१४；）क्षेप्मशूल्यामनी （सुड，४२．१११；）संशोधनवर्स्युपयुक्ता （सुस्，२，ง．१३；）सर्वांतिसारेपु शस्ता （मुड．80．99 \％） पाठास्वरूपम्－ई़षद्रोमशा धेतपुष्पगुच्छा बिन्द्－ कर्णी लता（चस्．२৩．८८；मुसु．२८．६－७） पाठागुणा：－तिक्ता गुस्प्णा भझसन्धानक्षुव् बृत्या त्रिद़ोषदी विष－कुष－कण्दूच्छर्दि－द्डाग－उवराति－ सार－शूलकफपित्तज्बर－वार्तपित्त्जन－दाहरी च। （v．9．00）
हि．．－पाठ，निमुका，हररजांरि．
म．－पहाडमूळ．
ग．－पाड，काळीपाट．
घं．－आकनादि．
त．－वहृतिरणि．
－पत्र－न．，पाठायाः पर्णम्，कफजनणे आच्छाद्नो－ पयोगि（ सुचि，१．११५）
मधुमेक्दपिडकासूपयुज्यने（मुन्चि，१२．S）
पाठिका－बी．，घनस्पति० पाटा（ घ．१．७०）
पाठिन्－पु．，घनसपति० चिन्रकः（ध．२．८०；）
(रा. ६.१२५)

पाठिन－पु．，बनस्पति० चिन्नकः（घ．२．६०）
पाठीन－पु．，जहचर० नाद्यों मत्सः अयसचकलो दी घों निर्मलध्र। तद्वुणाः－ह्रिप्मळो वृप्यो रक्तपित्तदूषकः कुष्ठचु（ मुस्，४६．११६）
स्प्योद्रः कुव्णवर्णकः कण्टकमझ़रिर्मत्स：
（हे．अढस्स．६．५२）
पाणविक－पु．，पक्षि० प्रतुद्जातीयः（असंस्，6．७२－64） पाणि－पु．，कारी₹० हस्तः（सुचि．२．．र३；चइ．३．४） तापस्वेदोपकरणेब्वेकम्（सुचि．₹२．४）
－ज－पु．，भैषज्य० नखम्（रा．१२．१०८）
－जानुगम－वि．，पाणिभ्यां जानुम्यां च गमागमनम－ स्येति तावृरो बालः（काफ⿸चि．१४）
－तल－न．，मान० कर्ष：दौौ दंक्षणी（चक．१२．९०； सुड．५८．५५；असंक．८；र．११．४）
अद्धुलिरहितं हसतलम्（ड．सुचि．१०．8）
－तलसंमित－वि．，इस्तलल्यमाणम्（ सुरा．१०．१५； असंशा．6．३३ ）
－ताप－पु．，स्वेद्मेद्：तहहस्तेन कृतं स्चेदुनम् （सुचि．५．२६；अद्दसू．१८．३६）
－दाह－पु．，लक्षण० हस्तदाहः（ सुक，१．३ज）
－पद्रालाका－स्री．，पाणिपादे स्थिताइस्थिशलका प्रतिशाखं पझ्बेति मानलो बिंशतिः पाणिपाढ़रलाकाः
（चशा．७．६．）
－पद्धह्द्य－न．，षट्पश्याशत्म्र्यकेखवेकम् । पाणे： पाढ़स्य च तल्मध्यम् । संख्यातः चत्वारि पाणिपादह्वद्यानि（चशा．9．99）
－पादाङुल्यस्थि－न．，हस्तपादाब्बूलँ। स्थितमस्थि तस्सक्युया घஜ्टिः（चशा．५，६）
－सन्थ－न．，आरासास्रम्（ सुचि．४．\＆）
－मर्द्－पु．，वनस्पवि० करमर्द्：（रा．११．१६८）
－मर्द्क－न．，वनस्पति० करमर्द्र：（ध．＇．9०२）
－रहह－पु．，भैषजय० नखस्（रा．१२．१०८）
－शुन्ति－त्री．，मान० पल्म्（ सुचि．90．94）
शिरोबिरेचने सात्रागमाणम्，चतुःषट्टिबिन्द्वः
（ड．सुचि．४०．२८）
－शोथ－पु．，रोगलक्षण० करस शोथ：
（चचि．२३．११२）
पाण्डच－पु．，वनस्पति० अर्जुनः（घ．५．9१४）
पाण्डविक－पु．，पक्षि० प्रतुन्ज़ातीयः（चसू．२७．५३） पाण्ड़ु－बि．，वर्ण० श्थेतः（ मुसू．३३．२३；सुशा．६．२६） पीतबर्ण：（ ड．सुड．प२．\＆）
धान्य．शालिः（अट्स्सू．६．२）
पक्षि० प्रतुद्जातीयः（ध．१．१२）
रोग० पाण्डुरोगः（र．१२．१－८）
－कर्मन्－न．，घणस्य घप्रुपकमेष्वेक：，रूढानां कृष्णा－ व्रणानां स्वक्समानवर्णतापादनमम（सुचि．१，८ ）
－तशुपु．，वनस्पति० घःः（घ．६．८）
－ता－ब्री，रोगलक्षण० पाण्डुत्वम्．श्वेतर्वम्
（चसू．१६．१३）
－त्व－न．，रसम्रदोषजरोगेष्वेकः（चस．．२८．1०） एक्षण० श्वेतता（अहसू．ง．२૪）
－पङ्धशोषण－पु．，सिन्बूयोग० तम्रपारदगन्धकादि－ निर्मितः शोफ्पाण्ड्डनाइनोऽयम्（र．१९．凶く）
－पत्नी－स्बी．，घनस्मति० रेणुका（ध．₹．५१）
－पुत्री－स्री．，चनस्पति० रेणुका（रा．६．९८）
－फल－न．，वनस्पतिब पूटोलः（च． 9.40 ）
（－फल्या）－ली．，बनस्पति० चिर्भंटस्（रा．७．२६२）
（－फली）－ली．，बनस्पति० पाटली（रापरि．Ч．．४०）
－एग－फ．，वनस्पति० दुमनमू（व．₹．ई४）
－खज्—्त्री，पाएडुरोगः（र．२．५३）
－रोग－पु．，रोग०
तस्सम्र्राष्तिः－चिरुद्धासास्स्यओजनाढ़िना ध्यवाया－ दी़ासतिसेवया च प्रकुपितं ह्यवस्थितं पित्तं वलिना बगुना प्रक्षिषं सत् दश धमनीः संभाप्य त्वझ्ञांसयोरन्तरं सभांश्रित्य कफवातासृक्त्वख्यांसानि च नूपयित्ना पाण्डुडारिद्धहरितरूपान् बहुविधान वर्णांस्त्रचि करोति। लेधु च पाएड्डुत्वमधिकम् （चचि．＇६．७－99；असंनि．१३．ই；सुड．४૪．३） तत्लख्यु－वातपित्तकफैस्त्रयः संनिपावेन चतुर्थों मृद्मक्षणात् पद्धमः（चचि．१६．३； असंनि．१३．S）सुभ्रुते चतुर्विधोऽसौ। मृद््कणजस्स त्रिदोषजान्तर्मूबतन्तात्（सुड．४४．४） तन्बन्तरेडयमप्रविधः，पूर्बौक्काः पश्व दे कामले ह्लीमक्रेति（ ड．सुड．ชð．४）
 （चरि．१६．१२）₹क्सफोटनं हीचनं गान्रसादो मृद्भक्षणं अंक्षणकृटशोशो विण्यूत्रपीवत्वमवि－ पाकोडल्पव्विता च（मुज．४¥．५；असंनि．१₹．90） वत्सामान्यलक्ष्षणानि－कर्णक्षवेडो हतानलत्वं दुर्बलश्वं सदुनमनंदेषः श्रमो अ्रमो गान्नइूलो ज्वः शासो गौरवसरियात्रमर्द्नपीडनोन्मयनानि झूनाक्किक्रू－

 पादानां रंजा सड़नमझमार्द्रबजो गुणक्षयं्य （चचि．१६．9३；असंनि，१३．६－४）वातज－ लक्षणालि－वतलराहारोपचर्थेश्य कुपितो वायु；कृषण－ पान्दुववं जनयति। तदा स्क्षाहणाइताsझमद़ों एकृतदकम्पाः पार्थेशिरो स्ता वर्च：शोषास्यवैरस्य－ शोफानादबलक्ष्शया अर्धन्ति（चचि．१६．9v－9८） सिरानखविण्मून्रनेन्नाणां सुखस्य च कुण्गरूक्ष－

सरणझझं च（ ुुड．४४．७；असंनि．१३．११）पित्तज－ लक्षणानि－तृृष्गा मून्छा पीतमृन्रझकृत्चं सेद： शीवेच्छाऽखाखचिः कहुकाल्यसंनें वर्चौमदो विदा़ो
 （चचि．9ड，9९－२०）बद़्नलिरानखविणस्मून्र－

असंनि，१३．१२）कफजलक्षण्णानि－गौरचं तन्द़ा छर्दि：श्वेतावभासता प्रसेको लोमहर्षः सादो मूर्छा भ्रमः क्ट्यः ：श्वासः कासोड रचिराल्स्यं वाह्त्वरग्रम्वः शुक्लशिराजखाननगून्ना क्रिवच्चर्तं कडुस्थोष्ण－ कासता श्वयुध्युस्डुराब्बंत्ं च（चचि．१६．२३－२४； सुउ．४४．S）लनणनकभ्नलं च च（असंनि，१३．१३） त्रिदोपजे सर्बंदुंपलक्षणाति अवन्ति（चचि，१६．२₹；

$$
\text { सुज. } 8 ४, 80 \text { ) }
$$

सृमक्षण्पजस्य्याषिलक्षणानि－प्रायोडसौ बालनां अवंति। सृत्तिकादुनझी़स्यान्यतमो मलः नुप्रति। कबाया मुज्मार्तमूपरा पित，सधुरा कफं कोपयेदू रैंक्याए् रसाद़ींध्य बिसक्ष्षयेत्，सोंतांसि पूरयति निरुणद्धि च। ड़न्द्नियाणां बकलं तेजो बीयौजसी च हत्ता बलन्वर्णाझ्निनाशंन प्राण्डुरोगं च करोति （चचि．9६．२ษ－२९；असंनि．१₹．94）तन्र गण्डाधिक्रूटभ्षपाद्व्नाभियेह्नाननशूनलंनं कृमिकोष्टत्वं सरफक्कल्य सलस्यातिसरणं च（चचि．५६．₹०； असंनि．१३．१५）उत्साहुाभावोडम्निसादो रधिर－ स्टृ़्रा चेवि（कासू．३य．३४）वित्तुुश्त्वक्य－ पानाद् बालानां पाण्डुरोगों भवति। स क्षीरजः （चचि．₹०．₹४५）अलसाएय्यो लाधरक：पाण्डुु－ रोगभेदुस्तस लक्षणम्－उघराद्रमर्ई－अमसाद़वन्द्रा－ क्षयान्वितो लाघरकः（मुज，प४．१२）अस्थैन्त कुग्मसात्बो नास，कुग्मकामलेति तन्न्रान्तरे नाम （ड．सुच．ช४．११－१२）ह्लीमकरक्षणम्－ पाण्दुरोगे बातपित्ताव हिरितइयावपीतत्त्वं अ्रमस्तृष्णा सीष्चहीं मृदुज्यर्तन्द्रा बलानलमंशाश्य भ习न्ति （असंनि．१३．२०）पानकी हति पाण्डुरोगस्य भेद़ोडमिति । तल्य लक्षणं दू० ${ }^{\text {T }}$ पानकी＇
（ड，सुड．४४，१२）पाण्डुरोगोपन्ताः－₹ासा－ तिसारारचिकास मूध्छ्धा तृ己्धर्दिशूल्ज्वरशोफदादा－
विपाकस्वरभेद्सादा़ाश्य । मूर्धर्ता ह्यद्यवपीडने कमश्न（सुड．૪૪．११－३८）तदससाध्यलक्षणानि－ चिरोलन्नः खरीभूतपाण्डुरोगः कालयकर्षान्न सिध्यति। य：गूनः पीतदूर्शी नरः पीतदर्शी अा，को，सं．६२

यश्य बद्धाल्पविट्ंक सकफं हरितं चातिसरति दीनः
 पाएद्डरास्कक्षयात् श्वेतर्नमाप्नुयात् सोडप्यसाध्य： （चचि．१६．३१－३३） हृस्तपाद्मुखे शुनः कुखम गकायोऽथवैतद्विपरीतो－ इन्ते म्लानो मध्यर्यूनो गुद़ऱफमुफ्कशूनः प्रताक्य－ मानो विसंज्ञक्पोडनिसारच्वर्पीडितः पाण्डुरोग्गनु－ पॠ्र्यः।（ भुज．४૪．₹९－6०）पाण्ड्रदन्तनखनेत्रः पाण्डुसच्वातदूर्ती चासाध्यः：।（मुस्．₹३．२₹） चिकिस्सासूत्रम्－साध्यं पाणड़रोगिणमादौ धृतेन सिनगधमूं्वर्मधब्य शुद्ध चिकिस्यन् हरीतकीचूण्ण क्षौन्दृधेनेन दिचात्। विरेचनघृतानि च योजयेत्। अनन्तरमयोरजाद्विचूर्ण प्रयुक्जीत।
（मुज．8૪．9૪－9v） －रोगचिकित्लित－न．，अध्याय०（चचि．१६．9） －रोगपतिपेध－पु．，अध्याय०（ सुड．८४） －संघातद़ र्शैन－वि．，लक्षण० श्वेतद्ध्याणां समूहं सर्वासु दिश्रु 弓छ्डुं शीलमस्येति（ सुसू．३३．२३） पाण्डुक－पु．，घान्य० शालिभद्नः（चसू，२v，८） अयं पाण्डुतुषः पाण्डुरूकश्र（ सुसू．४ः．४）सर्व－ प्राणिनामयं सामान्यतः पध्यः（ मुस्．२०．५） वनस्पति० पटोलः（ब．१．४९）
पाण्डुर－पु．，वनस्पति० घचः（रा．९．，）
यावनालभेद्，घबलयावनालः，（रा．१६．१६८） वि．，श्येतवर्णम्（र．२．११४）
देश० अन्रस्थमुद्रं विकरसतां याति（असंसू．६．९） （पाण्डुरा）－बी．，वनस्पति॰ माषपर्णी（रा．३．१७१） कीट० सौम्या लूता，इयं ह्हेष्मविकारदा， （ असंड，४४）तदुरहलक्षणानि－दूंराः शूनो अवति। बक्वरोफो गौरबं ज्वरो ज़म्भा शिरोर्गा विघूर्णनं च अनुभूयते（असंड．४५）
－द्रुम－पु．，बनस्पति० कुद्यजः（रा．९．9९）
－फली－स्ब्री．，बनस्पति० पाटली（ रापरि．५．४४） पाण्ड्रफलमूल－न．，पाटलामूलम्（र．१७．६） पाण्ड्रेश्रु－पु．，चनस्पति० इश्धुभद़，श्वेतेक्षु；
（रा．१४．१८१）
पण्ड्दामय－पु．，पाण्डुरोग：（चचि．३०．२४५） पण्ड्रामयिन्－वि．，पाण्डुरोगी（ सुज．४૪．१४） पात－पु．，पतनम्（ असंसू．＜．9४०）

संसकार० पातनम्＂मर्दैनैमूचछनैः पातैर्मन्द्न शान्तो भवेद्दस：＂（र．११．૪६）
－यन्न्न－न．，यंन्ग्रa ऊर्बपातनयन्त्रम् हिङ्गुगुल्पित： पारदोऽनेन यम्न्रेण आकर्षणीय：（र．१६．५९） पातन－न．，स्थापनं，निपातनम्（अहुसृ．२ः．४१） पारदसंसकार० तचोर्च्वाध्तियंग्भेदाव् त्रिधिधम्， अनेन संस्कारण चटसम्पुटस्थपारदुस्याम्निसंस्कारात् स्थानान्तरे आद्रणं। भव्रति। तेन चनागघद्राद्वि－ सम्पर्कजा दोपा नइयन्ति（र．८，६७） सख्वातनम्（र．२．१४१）
－पिएी－ली．，चतुर्याशसुवणनेन सह घर्षणाव जाता पारदुपिएी（र．८．८）
पातनाभस्मन－न．，पारदस्योंर्च्वपातनत्विधिना लिष्कासितं भस्म（₹，३०，७く）
पातनायन्त्र－न．，यन्त्र० ऊर्ण्यपावनयन्त्रम्，उपरि तोया－ धारयुक्केत F्युज्जेन भाण्डेनाच्छादितमूर्ध्वपातन－ संस्कारार्थ भाण्डम्（र．२．६－६）
पाताल－न．，होक० अधस्तनसमतलेन्वेकम्（र．१心．८）
（पातानी）－खी．，बनस्पति० मृदुलोसशापग्रा वह्धी， पातालगार्डी，सर्वचिषमीयम्，（र．99，०५）
－कर्कटी－र्स्रा．，बनस्पति० कर्कटीभेद्，भूमावेत प्रसरणशीला लघ्युकर्करी। ह्न्ट्रवार्णणी पाताल． गार्डी वा（र．१७．७）
－कोप्टी－बा．，मृप्मयकोशा० मृद्नां संत्रपातनीयम्
 हुलनम्नत्नविस्तरतः गर्तयुकं बहिर्भागाद् गर्तांभि－ भुग्वनिम्नगामिनीसमुल्वतनन्ननाल्या संल्ं कोकिलैः पूरितकृत्न्नोंश्रेकभख्या धमनयोग्यं कहिणभूमौं। निर्मिंतं बिलस्तिमान्रं खातम्（र．9०．४०）
－गर्डी－र्बी．，वनस्पति॰ घस्लादनी（रापरि．३．३२）
－गारु्डी－स्री．，यनस्पति० बत्साद्नी
（र．२०．१५4）
－मूली－खी．，वनस्पति० बत्साद़नी（र．३०，と＇，）
－वासिनी－स्री．，वनस्पति० ताम्बृली（धपरि，₹．४）
पातित－वि．，प्रयुच्हम्（सुनि．9૪．9६）
पातुकाम－वि．，स्नेढादिपानकामः（ चम，चसि．२．२，）
पात्र－न．，मान० आढकम् हंदं चतु：ग्रस्थपरिमितम्
（चक．१२．8．，भुउ．४१．४ง；अंतंक．८）
（ पात्री ）－बी．，पात्र० वाटी（चसू．१५．，ज）
पात्रका－बाँ，मान० चतु：प्रस्थप्रमाणा आढ्，
（र．११．६）

पाथस्－न．，जलम्（ असंचि．१9；रा．१४．₹१०）
（पाशो）－ज－न．，कमलम्（ र．ง．२ะ．；रा．१०．२४₹）
－रह－न．，वनस्पति० कमलम्（रा．१०．२४₹）
पाद्－वु，शारीर० पाद़ः（चचि．२८．२ज）
पद्－पु．，चिकिस्साधारभूत एको भागः भिषक् इध्याण्युपस्थाता रोगी चेति चत्वारः पाद़ाः （चร．११．२७）（अहस．१．२७）
चनुर्थाशः（ अहस्त，१२．．२०）
अनुगन्त्र० चरणः（अहस，२५．8०）
एकादरोन्द्रियेप्चेंक गमनाद्विक्मकरं कर्मन्न्द्रियम् （चशा．s．s；सुखा．9．）सह़्ना हौ，प्रमाणम्－ उस्सेथविस्तारायानैः कमशश्यश्नारि पट－ चतुर्दश्शाह्युलानि（चवि．८．9१४；सुसू，३५．१२） प्रतिपादं कष्ठराद्ययम् सा आपादुतलाव् कटिफलंकं याबत् स्थिता（सुशा．५．११）
न．，जाइम० च्याघनखम्（घ．३．६०）
－कृर्च\｛स्थि－न．，असिय० पादृकृर्चगते इसे दे अस्थिनी（ बुखा．प．१Q）
－चतुप्य－न．，चिकित्सायाश्रत्वारो भागाः；भिष－ गैभध परिचारको रोभी चेति पाद्चतुप्टयम्
（अढ्टस．१．२७；असंस．२．२२）
－चरण－न．，पद्धचां सझ्बारः（असंस्，४．८८）
－चारिन्－वि．，पद्धर्थां सखरणशीक：（अह्रस्，३．४6）
－तल－न．，पाद़मध्यम्，मानतघतुरद्रुलाग्यतम् पश्वा－ हुलचिस्नुतं च（ गुस．३प．१२）
－ग्र－न．，उपानत（असंसू，१२．१३）
－चधारण－न．，उपानलारणम्，तद्युणा：－चभ्षुप्यं न्पर्शननहितं पान्दृध्यसनाइां बल्यं पराक्कमसुखं वृष्यं प्रीतिबर्धनं रक्षोघमांजस्यं च（चस्． 4.900 ； सुचि．२०．69）तद़धारणमनायुष्यमनारोग्यं चधुषं। लघातक्रुत्（ युचि．२ऽ．७२）
－ग्नाण－न．उपानत（अहसू ．२．३२）
－दारी－ल्वी．，ध्रुदरोग० बायुना अत्पर्थरक्षितौ पादीं दार्येतेडस्याम् इति पाददारी विपाद्विका， तद्धक्षणम्－परिक्रमणशीलस्स्य वायुरत्य र्थस्क्षयो： पादयोस्तलद़ारण व्रिघत्ते तेन हता च भवति
（ गुनि．१₹．२९）
－दाह－पु．，शुद्रोंग० पित्तासुक्टितोडनिल：पादयो－
 अहस्．२．，98；अर्सनि，१4．4९）

- प－प．，वृक्षः，पादैस्मूलेः पिबति जलमिति पाद्प：
（असंसू，८．८૪）
－परहा－री．，चनस्पति॰ घृक्षाद्नी（रा．५．३र१）
－पाद－पु．，पादस्य चतुधांशस्य पादृशतुथांशः，अतः छोडशांशः：．（अड्डसू．৬．४く）
－पीठ－न．，पादाधारः（गुक्र．१．२६；असंस्，८．४₹）
－मक्षालन－न．，पाद्धाशनम्，तद्रुणा：－चक्षु：म्रसाद्नं वृष्यं पाद्मलरोगश्रमापहं रक्षोघं ग्रीतिवर्ध्रने च
（सुचि．२४．૬९）
－म्रंशा－पु．，अइीतितातविकारेखेकः，यत्र पादः स्थापथितुं क्षेंमुं का इृ：，ततोडन्यन्र तत्पतनम् （चसू，२०．११）
－रूप्य－न．，धातु० रुण्पकम्，कृत्रिमरजतम् （र．५．२७）
－रोहिण－पु．，वृक्ष० बरः（रा．११．११०）
－लेष－पु．，चरणलेपः（ असंउ，५०）
－शात－न．，शातपद़ानामन्तरम्，सातं पद्रानि
（ बुस्．૪६．Ъく७）
－रालाका－ख्री．，अस्थि० सलाकावत् पाद्तर्डस्थ－ मस्थि，तत् पज्ञसड़्ययाकम्（ सुग़ा．५．9९；ड，）
－शालाकाप्रयन्धनास्थि－न．，अस्थि०（चझा．Ч．६） －राल－न．，अर्रीतिवातथिकारेण्खेक：पाद़योः घूलम् （ वसू，२०．११；असंसू，२०．१३）
－श्रम－पु．，पाद्युयो：श्रमः（ असंसू，३．६१）
－संकोच－पु．，पाद्योरा कुझ्यनम्（असंस्，₹．६१）
－संग्रह－पु，रोगचक्षण० पाद्योर्बततपीडा，जडताद्धि
सह्रहणं च（चसू．१४．२३）
－सिरा－ब्री．，पाद्वि्यिता सिरा（असंस्．३५．१२）
－सुतता－र्री．，अरीतिनातविकरेच्वेक：；पाद्दयोर्नि－屯िक्रमत्वं स्पर्शांज्ता बा（चस्．२०．११）
－सुति－ब्री．，रोग० पादसुस्ता पाद्योः संज्ञाराहिल्यम्
（असंसू，₹．६१）
स्तम्भ－पु．，रोग० पाद़योः स्तनधता
（असंसू，३．६१）
－स्कुटन－न．，रोग० पाद्योfिदे रणम् पाददारी （असंस्，३．६१）
－हर्य－पु．，वातरोग० तल्धक्षगम्－कफमारुतकोपत－ श्ररणी हुप्येते ग्रसुसबच भवतः （चसि，१२．१८－（१५）：गुचि，५．२₹； असंनि． $9 \times .46$ ）
－हीन－वि．．चतुर्धभागहीनम्（अहुसू．१९．२२） पदांांशा－पु．，पादश्नतुर्थों भागः अंशोडपि तुरीयांशः तेन पादांशः घोडशांघाः（ असंसू．९．३४）

पाद्यघयात－पु．，पन्दथामझविमर्द्न्नम्（ अह्टस्．३．9०） पादाब्नुल्ली－ब्री．，शारीर० चरणाह्रुलि（ सुशा． 4.99 ） पादाब्नुल्यस्थि－न．，चरणाहुलुलौ स्थितमस्थि，प्रति－ पादास्रुलि त्रीफ्यस्थीनि（चशा．५．६；सुगा．4．9९） पादान्तुप्र－पु．，शारीर० चरणाहुष्टः मानतोऽसौ नखं विद्दाय ₹्राधुुलवूयदीधः（ मुसू．३५．१२）
पारापकृष－वि，，आस्थापनत्रस्तिसम्बह्दे：यथा वय：－ प्रभृतिबाक्यस्सूचितैः त्रिभि：पादे़ीहोनस्
（ ड．सुचि．३५．9く）
पाद्वाभ्यन्न－पु．，उपक्रम० पाद्योस्तैलविमर्द्नम्
तद्रुणा：－पाद्वृयो：सिरास्नायुसक्कोचाभावकृत् निद्ना－ करो देहसुखकरश्र्भ्धु ब्य：ध्रमसुसिनुत् पादल्वड्म्टदु－ कारी च（ चसू．५．९२；सुचि．२૪．レ१； असंस्，₹．६०）
पादार्ति－ब्री．，रोगलक्षण० पादशूल्य्（चस्．१४．२३） पादावकृट－वि．，चतुर्थभागाअशिश्रम्（ड．मुचि．३．，．૪） द०＇पादापक्ट्ट＇． पाद्दिन्वि．，पाद्युक्को कूर्सङन्मीरकर्कटकक्रुण्णकर्कर－ शिड्युमारनकरोधाधणिटकाम्रभृतयः पाद्नि：। तदुणाः－स्वागुरसपाकाः रीताः स्निग्धा बर्चस्या बृंहणा बहुमल्करा वृथ्या बल्या ऐ्रेप्मवर्धनाः पित्ते हिता बातनासकाश्य（ मुसू． $8 \div .909-99 \circ$ ；

रा．१७．२₹）
पाद्युका－त्र्री．，काष्टनिमिंतं पादत्राणम्（ असंस्，८४३） पान－न．，दृवदृव्यस्य गलादृधःकरणव्यापारः，पीति：
（चसू．१．८v）
मद्यपानम्（ सुड．४७．२२）
पेयम्（ सुड．पی．92）
－क्याय－पु．，अनुपानाश्थमुपयुज्यमानः कवायः，तह－ लोहानां निर्वापणोपयोरी त्रिफलाद्किक्याय：
(र. २८.३)
－काल－पु．तृष्णा（ का．भोजनक）
－तृपा－त्री．，मयातिपानआा तृट्（चचि．२२．५१）
－त्रिक－न．，त्रिविधं पानम्，चातपित्तक्फकरम्
（चचि．₹४．६८）
－प－वि．，मद्याप：（अहसू．२९．१५）
－विअ्रम－पु．．रोग० मधजोडयं त्रिद़ेपजर्र लह्रक्षणानि －हद्वात्रतोदोो चमधुर्ज्वः कण्डघूमो मूर्छा कफस्नचणं मूर्धरुजा विद्दाहः सुराब्शविकृेपु द्वेपश्य （गुड．४७．२२；का पानाल्ययचि．५）

पानक-न., पेय० पीयते इति पानकम्, तब् साम्लं सतीप्रंग सहिमं सकर्पूरं श्रेप्यम्ति। दाक्षाखर्नुकोलादिमि: पानकानि क्रियन्वे (चस्. २ज.२ve;
 पानक-पु., पानकम् ( मुसू. ३८.७६)
पानकि-पु., रोग० पानकी ( मुड, ४४.६)
 बर्चस्त्य यहिरन्त:पीतता पाएनुना नेत्ररोगश्र नेन्रयो: पाण्दुता का ( g , युड. ४४,१२)
पानविक-पु., म्रतुद्धजातीयः पक्षी (चसू. २७.५३)
पानाजीर्ण-न., मधपानजो रोगः, व्रद्दोपजः, तहक्षणम्भाषनानमुद्विणाम्क्रूलो बिदाददे (मुज, ४७.२०) पानात्यय-पु., रोग० मत़ाल्ययः, अयमतिमयपानाज्ञायते। वातपित्ककफंलन्विपातजभेदाव्ययं चतुर्निधः।
 शिरोर्क्त। पित्तजर्क्षणम्-स्येद़:पलायो मुखसोपणं दाहो मूच्छां मुस्बनेत्ररीतता च 1 कफजलक्षणम्बमथ्र: सीतकफफमसेकर्न। सत्रिपातजरक्षणम्असिन् दोशत्रयलक्षणानि स्वम्भस्वेवुवमध्वादीनि -चिकिस्सित-न., अध्या० ( काचि. १)
पानात्ययप्रतिपेधः-पु., अध्याय ( सुउ.४०)
पानात्ययोद्दिप्यविकार- (परि०) पु., मद़त्ययजन्यो ध्याधिः, विच्चित्रमयस्य सहसाडतिमथसेबनाद् घंसकविक्षयौ नाम बिकारौ भवतः (मुड.४०.૪s)
पानायक्रम-प.. रोग० मध्रपानस्य सइसा विचेंदेनासीं। भवत्ति ( का पानाल्यय चि.)
पानीय-न., जलम् ( गुस्. ४प.३ं; असंस. ६.३०; घ. ६.३०२)
-क्षार-पु., पानयोग्य: क्षारः, विलेभुरकपालग़ादिभिरिहात: क्षारो गुल्महरो वातरोगहहश्व काकादनी दवन्त्यादिभिभ्य पानोयक्षारा निर्मीयन्ते।
( सु. ४२..००; सुचि. १९.६₹) पानीयाल्डु-पु., बनस्पति० बहुणाः-लन्त्र्पणकरत्रिद्दोशमश्य ( रापरि. ७.३१)
पानीयाश्वा-क्री., वनस्पति॰ वल्बज्ञा ( रापरि., ८.४०) पानोण्मन्-पु., मधपानजनितमीष्ण्यम् ( युड.४७.५४) पाप-न., शा ह्ञाविहितं कर्म, पातकम्, हिंसा, स्तेयम् अन्ययाकाम: पैगुन्वं पताशन्तृवनचने संभिद्धालाप: ब्यापादँ, अभिज्या दुविप्विपर्षःः इसित द़शिषं पापं कर्म (अअलसू. २.२२)
-कर्मालगय-पु., पापकर्मणां गृहम्, यन्र हिंसादीनि पापकमांणि किएम्ते तन (अंंशा. १२.१९)
-घ-प., बनस्यति० तिल: (ध. ६.१२२)
-चेलिक-न., गान० पाटाश्शाकम्
(चक.चनि. ३.१८9; उ. मुड. ३९.१५१)
(-चेलिका)-आी., बनस्पति० पाठा (ध. १.७०; चचि. ३.१८९)
नाशिनी-त्र्री. बनस्पति० शार्मी (घ. ५.९५ )
-रोग-पु., पापकर्मजः पायमूल्को का रोगः, कुषम् (युनि. ५.३०; र. ११.८३; युचि. ९.४५) पार्मन्-वि., दुःखहेकुत्वात् पापस्पः ( होप्मा)
(चसू. १ง.११७)
अगुभम् ( सुस, ૪.३३)
मालिन्यम् ( गुचि. २८.३)
पापम् ( हे. अहस्स. २.१६)
पु., ज्रः पापनिर्बर्श्यद्न्नख् पाप्मा (चचि. ३.१३;
असंनि. १.७)
रोगः (मुचि. २८.३: र. २९.१०६)
(पाव्म)-हर-वि., दौर्भाग्यनाशानम् ( असंसू. ६.१४८) पामा-घी., रक्तदूपजविकोरोष्बेकः (चस.. २८.१२) पिन्तल्खेव्माधिकं कुषम् (चचि. ७.३०) ध्रुद्नके-
 इसावाः कण्ड्रूलः पिडका भवन्ति (चचि. ৩.२५) अणुकाः सास्ञाताः परिदाइकाथेति ( सुनि, ५.१४ का. कुष्टि. असंनि., १४.३०)
-हर-वि., खज्रूंनिनाशकम् (असंसू, ६.१४८)
पायन-न., औषधढ़ानम् ( कास्. १९ )
(पायना)-बी., संस्कार० कुणितनशख्खय्य तेजनं नाम तीक्ष्गग्रापादनम्, पायना न्रिविधा, क्षारोदकतैलेपु सा लौहकाराणंं प्रसिद्धा। तत्र क्षारपायितं शस्तं द्रारशल्स्यास्थिध्छेदनेपु, उद्कपायितं मांसच्छेद्नभेद्ननपाटनेपु, तैलपाथितं सिरांग्यधनस्तायुच्छेदनेपु ( सुस्, ८.१२)
पायस-पु., न., कृतान्न० पयसि पयसा बा संस्हृतमब्नम् (चस. १३.६६; र. १५.६७; अहसु. ५.३८) अंयं मन्थानुपान: सन् विल्दूत्वात् क्रेष्मम्रकोपणः, (चसू. २६.८૪; असंसू. ९.१ง; ुसु. ४६.३४६) शीरसिद्धात्तण्णुलाः (ड. सुउ. §०.१२) वातशूले सेद्नायोपयुक्ताः ( सुड. ४२.८९) पिण्डस्वेदोपयोगि द्रण्वम् (चसू. १४.२५) पायसकृति:अतप्षतण्डुलो घौतः परिमृथो घृतेन खण्बह्युक्तदुग्बेन पाचितः पायसो भबति ( है. शा. सि.)

पायसगुणा：－विप््मी गुर्खल्यदो सेदःकफकरश्र （सुसू．४६．२४५）च्रणिनामहितः पूयवर्धनो वणनुपिकरश्न（सुस्．११．१६）पायसजुऐे शीतो－ द्कमनुपानम्（मुस्．૪६，૪२૪）सुखोद्कमनु． पानमिति（ मुसू．४द．४२५）
पायसाद्ध－पु．，सुगन्घिद्यव्य० श्रीविप्टकः（घ．३．१३३） पायु－पु．，शारीर० कमैन्द्दिय०（ चसा．6．6）एका－ दूरोन्द्रिये व्बेकं गुदम्（मुणा．१．६；असंश्रा．५．．४४）
－पाक－पु．，रोगल्क्षण० गुद्परिकोथनम्
（असंशा．११．१२）
－प्रमार्जनी－ख्री．，शालाका० पायुशल्लका，संस्थयया हे आसक्षार्थ द्राकुला，दूरोंथ द्वादनाद्धुल （अढुसू．२प．३०）
－शोफ－पु．，रोगलक्षण गुद्शोफ्ष：（चसि．6．89）
－सन्ताप－पु．，रोगलक्षण० गुददादः（असंनि．द．9०） पारवन्तदेशा－पु．，शारीर० गुद्स्य पर्यन्तदेशः गुद्स्यान्तः

> (उ. मुनि.8.9०)

पारद्पु．，खनिज० शाम्मुरेतः（मुचि．२५．३९） क्षेत्रमेदेन पारदः पत्तविघः，रसरसेन्द्रूत्तपारद़मि－ श्रकश्येति（र．१．६६）तन्र सर्बधातूनां रसनान्नाम भक्षणाद् रसः，रसोपरसराजल्वाद् रसेन्द्वृ，एतौ रसायनोपयोगिनाबप्रतिदुर्लंभौ（र．१．६८－६३） देहलोहसिर्दिं सूते इति सूतः（र．१．७6）रोगपद्धा－ च्धिमझानों पारदानात् पारदः（र．१．৮८）सर्यधातु－ गततेजोभिर्मिश्रितथ्वात् मिश्रक：（र．9．七s）तेषां वर्णकर्मांशि－रसो रक्तवर्णं रोगनाशकोडमरत्व－ हेतुश्र，रसेन्द्रः इयानः सर्घश्रेश्टोडमरत्वकरज्र，सूतः पीतो देछसिद्विकरो जरामरणहरश्य，पारद्व：ब्बेतो
 ब्याधिजरामरणहरश्习（र．१．६७－७९）तद़ाहरण－ प्रकारः一दरददेदेरोण्वयंयं लम्यते । अनिबक््रतः पतितः पारदः पृथिच्यां लीनो भवति। तग्रस्थां मृत्तिकां पातनायन्त्र क्षिझशा ततः पारदं प्राप्तुघन्ति （र．१．८Q）हि हुुखद्वपि पारद आहियते। पार－ द्यापाद्धासंस्काराः ₹चेद्रृंनं मर्देनं मूर्श्छनमु－ स्थापनं पतने रोधो नियामनं सन्द्दीपनं गगनभक्षणं सद्धारणं गर्भद्युतिर्बाद्यदुतिः सूतजारणा ग्रासः सारणकर्म सझ्रामणं वेधकरणं रारीरयोगश्बेति，तन्र स्ेदन्नमारम्य सन्द्रीपनपर्यन्तं उल्लेखिता अर्टौ संस्कारा रसायनोपयोगिनः，गगनमक्षणाद्योऽ－ बशिप्धा दरा संस्कारा रसायने नोपयुज्यन्ते।

संस्कारसंस्कुतः पारदो दोपरहितः कर्मोपयोगी च भवति। पारदे विषवह्निमलाश्येति नैसर्गिकाख्यो द़ं｜षाः，ते फमझो मरणसंतापमूर्छापदा： （र．११．१७）नागबहाविति यौगिको द़ोपौ，तो जा इयाध्मानकुष्धाँ़ाँ（र．99．9く）पर्पटीपाटिनी भेदी दावी मलकयन्धकारी 乡्यांक्षी चेति सतक स्रुका यधानाम्मकियाकारिणः（र．११．२२） स्वेद्नाधधसंस्कारधिधिर्गुणाश्न－
घ्यूपणाद्दिभिदिन्नम्नयस्वेन्नेन पारद्गतमल्यौथिल्यं भबति। लवणासुर्यादिभिर्मिब्देनेन स्वेदनोत्क्किनदोणो नइ्यति । गृदक्र्यात्रिफलाद्दिभिमूंचूँ्डनेन पारदो विषाद्विदेपरहहितो अव्रति। काभिककाथादिभिर－ स्थापनसंस्करेण पारद्स पूतिदोषो नइयति। ऊर्घाधस्तियक्पातनेन रसायनयोग्यः झान्तश्य भवति। सृथ्नम्बुजादिभिः रोधनेन पारदोडनुत्त－ मवीयों भवनि। करोख्याद्रिभिर्नियामनेन तब्चा－ प्रल्यं नइयति मरिचादिभिभिर्द़ीपनेन पारदे़ ग्रासार्थी भवति। पून्वमछसंसकारसंसक्कृतः पारद़ः सर्वरोगहरो देढलोहकरश भवति（र．११．२६－49）
पद्यविंशतिस ह्यायां पारदबन्धाः। तैंश्व पारद्गतं चाखह्यं दुर्महएन च नइयति। ते चैते－हठरोटो क्रियाहीन आभासः पिणिकाक्षारः खोटः पोट： कल्कवन्ध्ध：कजजली सजीवो निर्जीवो निर्बाज： सबीजः इएत्नल दुतित्बन्बो बालकः कुमारकस्तरुणो बृदो मूर्तित्नन्बो जलब्धोडझिबन्धः सुसंसकृतबन्धो महाइन्चश्रेति（र．9१．६२－६४）पारदसंबने पथ्य－ घर्गः－घृतं सैन्धबं धान्याकं जीरकमाद्देक तण्डुली－ यकं पटोलमलान्बादिकं गोधूमो जीर्णनालिर्गय्यं श्रीरं दघि हैसे।दक्क मुडाश्येति（र．११．१२＇४－२६） तहसेबनेऽपध्यानि－कण्टकरीफलं कासिकं कमटस्तैलं राजिका निम्बूककतककलिझ्रफलाद़ीनि तथा कहु－ कर ठुककोलकुषुटकलक्रोडकुलत्याद़ीनि च

> (र. ११.१२९,१३१)

पारदृ्यापरसामान्पचिकिस्सा－पारदसेनने उद्नोर सति सजीरकं दृध्यन्नम्，वातक्षोमे नारायणाद्वि－ तैलैरम्यद्नः，अरतौ मस्तके शीतजलसेक：，वृष्णायां नारि केल जलादियानं च（र．．११．१३३－१३७） धन्बन्तरिनिषण्टूकाः पारदगुणा：－सधुराम्लह्लण－ कटुतिक्तकपायरसो योगवाहक आयुष्यो बल्य： कृमिक्रुछाबिसर्बरोगमझक्र्र（घ．६．२े७）

हिं. -पारा.
म. - पारा.
ग.-पारो.
बं. -पारा.
त. -पातरचं.
फा. -सिमाब, ज्सीबक,
परदृव्विरर्ति-स्री., सिद्धयोग० इयं तिमिराधिमन्थार्म-
पिद्धग्रुक्राविनेन्ररोगविनाशिनी (र. ₹..४१)
पारद्दीय-न., खनिज० पारद़ः ( व. ६.₹ ४) पारा.
पारन्पर्यानुबन्ध-पु., पारम्पर्येण सन्तानन्यायेनानुबन्ध:
(चक. चशा. १.९२)
पारशिान-न., खनिज० लोह्मम् (ध. ६.२₹)
पारावत-न., फल० मधुराक्लरसं गुर्वरुचयत्यम्निनारानम् (चसू. २ง.१३४; सुसू. ४२.११) पित्तम्लेष्महरं ग्राहि विएम्भि शीवलं वातनुच्च (सुस्. ४६.9०く) पु., चान्य० कीहिभेद़ः ( मुस, ४६.१२)
पक्षि० प्रनुदजानीय:, पारावतगुणाः - मधुरपाकी कषायों गुर्रुविशदो रक्तपित्तरामनश्र
( सुसू. ૪६.७०) स्वानुः शीतः स्निग्धो बल्यो
वीर्यवर्धनः पित्त्कोो दाहमश्य (धपरि. ६.५६;
असंसु. ७.९०) गरविषहरः (असंड. ४०)
दू० 'कपोत'
हिं. -परेवा.
म. -पारवा.
बं.-पायरा, पारवा.
-पद़ी-म्री., बनस्पति० ज्योतिष्मती
( चक. चक. १.२३)
इबद्धोहितो हुंसपदीभेद्यः (ड. सुचि. १.३२)
तेजोचती (रा. ३.३९४)
काकजन्ण्ण (ध. ४.२३)
-शक्वत्-न., पाराबतस्य वर्चः कंठमार्गगे रक्तपित्ते ग्रथितरत्ते चोपयुक्तम् (चचि, ४, ज२) कर्णिका-
पातने लेपोपयोगि (सुक. ८, १३६)
पारावतक-पु., घान्य० मीहिः ( अहुसू, ₹.९)
पारावतामिष-न., पाराशतपक्षिणो मांसम्, हंदं गरविषे उपयुज्यते (असंड. ४०)
पाराशरचृत-न., सिद्दघृत० राजग्रक्महरमिद्यम् ( असंचि. ५.)
पाराशर्य-पु., कषि० ( सुरा. ₹.₹२; कासि. ३)
पारिक्षि-पु., ₹षि० रोगापहरणचिन्तनाथै हिमवतः पाश्धे समेतानां अगस्स्यवामदेशाद़ीनामेकतमः (चसू.१.९)

पारिगर्गिक-पु., बालरोग० तहक्षणम्- र्गाभण्या मातु: स्तन्यं पिबतः कुमारस्य कासाभिसादवमधुतन्द्राकाइर्यारुचिध्रमाः कोप्टवृन्डिध्य भवति (मा.)
पारिजात-पु., बनस्पति० द्वबदाहः (इन्दु. असंड. ६) वनस्पति॰ इ्दस् उद्कसेहे रास्यते ( सुचि.११.९.) पारिभद्क:, उद्कमेंहडस्य कबाग्य उपयुक्त: (सुचि. ११.९)
(पारिजाता)-स्री., तेजोघर्ती (घ. १.२६६)
पारिजातक-पु., बनस्पति० पारिभद्ः ( रपरि. ८.9०)
पारिमद्र-१., वनस्पति० निम्बः (र. २८.१२)
पर्वतनिम्न्न: (उ.) अयं मुत्रधातह्टरः, क"यकिनृक्षो
रक्तकुसुम: फलभद्रंज़को रोहिणीसदुरापन्रः पूर्व-
देशो प्रसिद्धः (उ. सुड. प८.४८) सविषजलओोधकोऽयम् ( सु. क, ३.又)
अस्य क्षार: क्षारकर्मंण्युप गुज्यते (असंसू . ३१.90) पारिभद्रगुणाः-कटुखण्गः पष्यो दीपनः कफवातनु दरांचकमश्व ( रापंग. ८.9०)
हिं. - फरहद, पांगरा.
म.-पांगारा, पानारा,पारिंगा.
गु.-पारिगा, फरहद.
बं. —पालद्दे मान्दारगाध पान्निधार.
त.-क्रल्यिग्यानुरुक.
पारिमद्रक-पु., वनस्पति० कण्टर्किश्रुक:
( इन्दु. असंड. ४. )
मन्द़ारः (इन्दु. असंЭ. ६)
निम्बः पारिजातः ( इन्दु. असंड. १०)
निम्बः (गुचि. ४.३२; घ. १.२९)
देबदारःः ( सुसू. ११.११)
पर्थतनिम्बः ( सुड. ५४.२६)
रत्तकुसुमः कण्टकी फलभदाख्यः (ड. सुक. ६.३) क्षारोपयुक्तो बृक्षः (अहस्ट. ₹०.८)
न., वनस्पति० कुष्टम् ( घ. ३.४९)
पारियात्र-पु., पर्वत्त० अन्र सोमनान्नी घनस्पतिखपलम्यते (सुचि. २९.२८; चस्. २७.२१२) अयं पर्वतो विन्ध्याद्दे: पश्रिमो भागः। अन्नैब प्रसिद्ध: 'अरवली' पर्वतोडन्वर्भूतः, केचन सिन्धोः पश्विसदिक्ष्थः पर्वत इति वदुन्ति
-जा-वि. पारियात्र्रभवा (नद़ी) अस्या उद़कमारोग्यबलकरे पर्यं च ( मुसू. ४५.२१) दोबं पौरुपकरं च (अऩसू. ५.१२)
शिरोह्द्योगश्र्जीपदक्जुष्ठकरं चेति (चसू. २७.२१२)

पारिपद्य－वि．，परिषंद समवैंत परिपदि साधुर्शा पारिपयः सम्यः（चसू．१५．७）
पारीक्षि－पु．，ॠपि० मौन्लल्यः，यन्ञः पुरुपविचये विदद्－ मानेंबेकः（चस्．२．५．०）
पारुप्य－न．，रोगलक्षण० काठिन्यन्म
（चनि．＂．v；चनि．৮．৮（१））
वाग्स्क्षता（ सुस्，२．६）
र्क्षर्वम्（हे．अहसू．9२．५०）
अशीतिबातविकारेब्बेक：，त्ककाठिन्यम्
（चसू．२०．११；असंस्．२०．१₹）
परूपकघृत－न．，सिन्द्धृत० यातरक－क्षतक्षीण विसर्प－ पैत्तिकज्वरनाशनम्（चचि．२९．५＜－६०）
पारेवत－न．，बनस्पति० फल० स्वान्दन्लमे ह़ेनैतद्रद्विधा पालेबतं रैवताख्यं कमेण स्वादु रीतमम्लमुष्णं चेति （अढ्टसू．६．१३५）महदृल्पमेदेन दिधा। तद्नुणा：－मधुरं स्निमधं ह्रयं वृष्यं रूयं गुक्कं बातझं कृमितृषाजरविदाइमृच्छाभ्रमध्रमविशोषमं च（रा．११．८く）महापारेवतं गौल्यं बल्कृद् वृष्यं मूर्च्छाउद्राद़िध्नमिति पूर्वद्दृधिकगुणम् （रा．११．९१；असंस्．१८．४२；अहुसू．१०．२६） हिं．－पारेवत．
म．－पालेवत．
गु．－पालेन्नत．
बं．－पेयारा．
पारेवतक－न．，चनस्पति० पारेवतम्（रा．११．८८） द०＇पारेवत＇．
पार्कार－पु．，पक्षि० प्रतुद्धजानीयः（असंस्，५．५₹）
पार्थ－पु．，वनस्पति० अर्जुनः（ ब．५．११४； असंस्，१६．१८）
（पर्था）－त्री．，बनस्पति० सुबर्चल（ अरु．हे． अहस्， $9^{4.2 \gamma) ~ ₹ ० ० ~}$ धाद्यिस्यक्ता
पार्थिव－न．，बनस्पति० तगरम्（रा．१०．१०३） वि．，पृथिवीविकारः，सुवर्णरजतमणिमुक्कादि：
（चसू．१．६८；सुसू．१．३२） पात्रभौतिकत्वेsपि पृथिव्याख्यभूतो कर्ष युतंत द्वव्यम्। （चसू．२६．११）तल्धक्षणं गुणाश्र－गुह्खरकटिन－ मन्द्स्थिरविशददसन्द्वस्थूलगन्धगुणब्रहुलम्। तथोपचयसन्ठातगौरवस्थैयकरें च（चसू．२६．१६； अछ्टू．९．६）
तन्भावाः－नखास्थिद़म्तमांसचर्मवर्च：केशाभ्मश्रु－ लोमकण्डराद्यः（चशा．५．१६）गन्धगन्धेन्द्रिय－ सर्वमूत्तस मूहादादः（सुशा．१．१९；असंशा．५．१३）
（पार्भिबी）－ख्री．，च्वाया० तद्रक्षणम्－स्थिरा स्निगधा घना अ्लक्ष्णा इयामा श्वेता चेति（चइ．५．१२）
－प्रकृति－बि．，पुँ्रीभूतम्रकृनं：，तह्रक्षणम्－स्थिर－ बिपुलशरार：क्षमाबांध्र（ सुशा．४．८०）
पार्पटक－वि．，शाक० पर्पटस्य सम्बन्धात् पार्पटंकं पर्पदशाकम्，सणह्कुकपणयाद्विगणोक्तम्，तह्डक्षणम्－ तिक्तं सीतं कटुन्रिपाकि कफपित्त्रां च। （चस्．२७．श७）
पार्वरत－पु．，यनस्पति० किराततिक：（ ध．१．₹४）
（पार्बती ）－बी．，यनस्पति० सैंदलीपिप्पली
（रा．द．११९）
भुद्वाराणनेद़ा（रा．५．२१५）
धातकी（रा．६．१५१）
अतसी（घ．§．99५）
पार्शतीय－पु．，बनस्पति० अक्षोडः（ध．५．६०）
कीट० मशक्रमेद्र：，तहक्षणम्－प्राणहरकीटतुल्योड－ यम्，येन सर्षबद् वेगास्तीन्ना येद्नाः साब्रिपातिका रोगाः，दंशः क्षाराभिद्रघबद् रक्तपीतसितारणो भवति（ सुक，८．३६；सुक．८．१v－१८）
（पार्वतीया）－खी．，बनस्पति० धातकी（ध．₹．९०） पार्वंतेया－ब्री．，वनस्पति० लिक्रिणी（घपरि．₹．२२）
पार्श्व－पु．，ने．，शारीर० पर्डुकाम्रदेशः（चसू．१८．२८； सुशा．५．११）पर्शुकास्थिभिराबृतः कक्षाया अधो－ भागः वामदक्षिणमेदेन ते दे（चशा $6 . ६$ ； युशा．५．૪；असंशा．८．३०）तत्र्रमाणम्－द्शा－
 तन्र पर्शुकाः स्थालकानि स्खालकार्युद्वानि च प्रत्येंक द्वादशास्थीजि। प्वं प्रतिपार्ण्ने पट्रिंश्रिद्स्थीनि । मिलित्वा पार्थर्वयोर्दिसपत्ततिरस्थीनि
（चशा，७．६；मुझा，५．१९）
－ग－वि．，विय्यमानम् पार्शें（असंनि．२．६）
－ग्रह－पु．，लक्षण० पार्श्वस्य ग्रहणनद् चेद्ना
（चचि．११．१३；असंसू．२८．१०；अहटसू．१५．२६）
－सङ्त－पु．，लक्षण० पार्शस्य भज्यमानस्ववद् वेद्वना
（ सुसू．३३．१४）
पार्श्वश्गूलम्（ सुचि．३૪．१५）
－रू－बी．，उक्षण० पार्भ्षे वेद्ना（असंसू，५．१६०；
अहस्．६．9०く）
－हजा－त्री．，लक्षण० पागें बेद्दना（अहुसू．१४．३०）
－वेद्ना－ख्री．，लक्षण० पाँ्षे स्तन्भतोदादिका पीढा
（ डुनि．१．२३）
-रूल्न-न., एक्षण० पाँ्थ गुल्बवेधवद् वेदुना
(चसू. २३.२७)
पु., रोग० अझीतिवातविकारेष्वेक:
(कास्, २ง.१श ) करवातसमुन्भवोड्यम्-वर्स-
ग्र्यासिलक्षणम्-कुष्षिपार्श्वन्यवस्थितः हैेप्मा माएतं रुणदि। संल्दमारत आः्मानं गुडगुछायनं सूरीभिरिव निस्तोदें कृच्छूंच्छ्धासमनस्चाभिलयं निद्धानाहीं च करोति ( गुु. 82.996-998)
-संकोच-पु., रोगलक्षण० पाश्बेंत्पाटनमित्र बेद्ना (उ. युनि.३.२१)
-संगह-पु., रोगलक्षण० पार्ष्वेग्रदः (चस्. १४.२२) -संधि-पु., मर्मस्थानम्, एतम् पृष्टमर्म, जातितः

सिरामर्म ( सुरा. ६.६-५) अधःपार्भ्बन्तर्र्रति-
बद्धाँ जघनपाशर्वमःच्ययोस्तिर्यंगूर्बं च जघनात् पार्बंसन्बी नास सिरामर्मणी। प्रमाणं प्रत्येकम-
र्धाहुलम्। तन्र लोहितपूर्णंकोष्ठतया मरणम् कालाम्तरम्राणहरं चैतत् (झुशा. ६.२६; असंशा. ७.१९)
-संरोजन-न., रोगलक्षण० पार्प्र्नयोः पीडनम् (चनि. ६.१४) बी., सिरा० सद्ध्ययया दें (असंशा, ६.११)
पार्श्वापवृत्तशिरस्-वि., मुडगर्भम्तकारेबेकः पार्थ्चमध्यनिक्षिप्रडिगः ( ड. गुनि. ८.4)
पार्श्याभिघात-पु., पार्ब्वस्मीयेडभिधात:
( सुगा. ६.३०)
पार्श्वार्ति-त्री., रोग० पार्श्यंयूलः (चचि. ३.२१२)
पार्श्वांबनत-वि., पार्बे नीचैः कृतम् (असंसू, ३७.२५) पार्थांबमर्द-पु., अदीतिवातव्रिकारेब्चेकः, पार्श्धयोस्तोदनम् (चसू. २०.११; असंस्. २०.१२)
पार्घत-वि., पृषतस्य मृगविशेषस्य मांसादि
( असंस्, c,१३०)

पार्षद-वि., सम्यः सज्ञनः ( उ. सुखा. ३.२४)
रुदानुचरः ( मुशा. ₹.२૪)
पार्षिण-पु.. खी., झारीर० पाद़स्य पश्रिमदेशेडवस्थितो गुल्फाधो मांसलो भागः (चवि. ८.१०७) एकसेव पार्ण्णों अस्थि (सुशा, 4.99)
पजचतुरनुलायतविस्तृतेयम् (सुस. ३१.१२)
द्दे पाक्ष्योंरस्थिनी (चशा. ७.६)
-दहन-न., उपक्रम० पार्यों नाम गुएफाधोभागेsमिकर्म (सुउ. ५६.१२)
-शूलनन., रोगसक्षण० पार्णोः शूलबदेदना
(चसि, २.१६ )
-रोप-पु., रोगलक्षण० पार्णेंः शोषः श्रुष्कता (चसि, २.१६)
-स्तम्म-पु., रोगलक्षण० पावरें: स्बहधता
(चसि.२.१६)
पार्षिगक-न., भारीर० पार्रिताः (अहुस्, १२.२८; असंयु. २८, ३२)
पापर्पर्यसिधनन., अस्थि० पाज्णेंरस्थि (चशा. ८.६; सुजा. 4.98)
पएलक-पु., यनस्पति० चिग्रकः ( रा, ₹.१२र)
न., शालिपर्णसिद्धः (ध, ५.८६)
कस्न्रिपि० ग्रवोद्शानां कालक्टृटवस्सनाभग्रमृती-

( 5 क. 2.4.9₹)
पालकाख्य-पु., यनस्पति० निप्पाईः (7. ₹.१9०)
पाल्य्य-न, इनस्वात० तद्धुणाः- मधुरमीपत्कटुकं शीतलं पष्यं य्राहि लन्तर्तणं रचवपित्तदूरं च
( रापरि. ४.७२)
ह.ं. - पाल्गक, पालंकी.
म.-पालख.
गु.-टाको, पालखर्ना भाजी.
बं.-पालक्षाक,
 (चस्, 26.900 ) तडुणाः- स्क्षा ब्नदू विणमूत्रा बातकुल् पितकके ह्तिता च ( सुस्, ४८, २६१; अहस. ६.८४)
पालल-चु., कृतान० पलन्यम्-गुडाध्युपंतं तिलपिथम, तेन निमित: पालल:, हेष्मझननोडयमू (गुस, ४६.४००) पालाश-बव., पलाशसंत्न्व (मूलम्) पलाशास्य ह्दम् (चशा. 6.90 ) पालाश-पु., सुगन्धि० शटी, ( ड.) विदारिकारोगे लेषाधमुपयुज्यतें (सुचि. २०.१४)
-यूए-पु., (परिब०) यूष० पलमभावीति पलाशो मांसादःः मांसाद़सांवं तत्सम्बन्न्धी पालाशः, रसः पित्तशूले हितः (सुउ, ૪२.9०6)
-रोणित-न., किंगुकरसः (ड.) पलाशस्बपुरम् ( मुड.90.6)
-सर्पिस्न्न., सिद्धघृत इंद़ं रक्तपित्तहरम् ( सुड. ४५ २२.)
पालि-मी., रारीर० कर्गपालिः ( सुसू. १६.२२) कर्णलतिका, कर्णाश कुलिः ( मुसू, १५. १०)
-घर्धनतैल-न., सिद्वयोग० सावारयेश्वगन्धावि़िपक्वमेत्त् कर्णवालिविवृद्धिकरम्र (सुसू-१९.२१-२२)
－रोथ－पु．，कर्णपालिरोग० उन्मन्यः，बलात् कर्ण वर्धयतः कफपित्ते प्रकुपिते स्तबधमवेद्नं कण्डूलं शोथं पाल्यां जनयतः（र．२४．१）
－रोफ－पु．，कर्णपालिरोग० उन्मन्थ： （अढ्ढु．१८．२३）
－शोग－पु．，रोग० पाल्यामसौ भबति। तहक्षण्रम्－ कर्णसिरास्थो वायुः पालिं हुक्कां करोति （र．२ษ．१）
पालिक－वि．，तोलकचतुफ्कात्मकपल्र्रमितम्，पल्मात्रम् （ सुचि．३८．४८；र．१०．२३）
（पालिका）－खी．，घनस्पति० अतसी（घ．६．११५）
आलवालम्（र．प．₹६）
पात्र० लोहकटाहैः（र．१४．८₹）
दूर्वा（र．७．५）
－यन्त्र－न．，यन्त्र० विशोचतो नताग्रभागमूर्चंद्ण्ड द्वर्वंच बर्तुलाकारं लोहमयं पात्रम्। इदं बलिजारण－ विधौ उपयुज्यते（र．Q．，००）
पालित्य－न．，रोग० पलितम् कंशारौक्रयम्
（चवि．१．१७）
पालिन्－पु．，बनस्पति० चिन्रक：（घ．२．८०）
（पालिनी）－ब्री．，वनख्पति० ग्रायमाणा（रा．५．३७९）
पालिन्द्र－पु．，वनस्पति० कुन्डुरुः（ध．३．१३१）
पालिन्द्र－पु．，सर्प० मण्डली（ सुक．४．३૪－（२））
（पालिन्दी）－स्री．，चनस्पति० इगामलता विषम्नगणोक－
मेकं द्वृ्यम्（चसू．४（१६）११）
कालवह्दी（ड．सुउ．२६．४०）
त्रिदृत् कालबद्धी（ ड．सुक．4．6०）
इयामा त्रिवृत्，सारिवा（ उ．सुड．9०．6）
श्रेवत्रिवृत्（ असंसू．८．४९）
त्रित्रृत्（ इन्दु．असंड．૪२；असंसू．१५．२०）
पालिन्द्दि－त्री．，वनस्पति० कालवह्ही，कफविसर्पे हिता
（ कुचि．१५．१4）
पाली－बी．शारीर० कर्णपाली（कासू．२१；
सुचि．२५．२७）
खल्वस्य कोणभागः（र．९．८૪）
－शोष－पु．，कर्णपालिगतरोग० पालिशोष：
（असंड २१．）
पालेबत－न．，वनस्पति० पारेवतम्（ घ，५．६६）
पाह्धविक－वि．，पह्डवो बिषयैकदेशः，तन्र भवः पान्रु－ विक्：भादे़रिकः（चसू．₹०．७२）

पाल्यामय－पु．，कर्णपालिगतो रोगः कर्णपाल्यामया：
पश्श－परिपोट उत्पात उन्मथो टुःसवर्धनः परिलेही
चेति（ मुचि．२५．₹）
पाल्वल－वि．，पल्बलोद्भवम्（जलम्）तत्रुणा：－
विपाके मधुरं गुरु विशोषाद्दोषलं च（सुसू．$\gamma^{\prime} \stackrel{\text { ，३६ }}{ }$ ）
पावक－पु．，वनस्पति॰ चित्रकः（र．२०，प६；
ท．२．६०）
चित्रकमेद्：रक्तचित्रकः（ रा．६．१२७）
जठरानलः（सुसू，४६，૪८३；अहुसू，८．२४）
न．，वनसपति० कुसुग्भम्（ध．६．११८）
－संनिभ－वि．，वर्णौक्ण्यादिभिरभिसदृशः（ सफोटः） （ सुनि．१३．१९）
－स्थान－न．，शारीर० ग्रहणी，पित्तस्थानम् （चचि．१५．२१८）
पावकोचिछ्छए－पु．，कोकिलः（र．५．१६）
पावन－पु．，वनस्पति० रदाक्षः（रापरि．११．१५）
मृत्रराजभेद्：पीतभृह्राजः（रा．४．२१）
（पावनी）－ख्री．，बनस्पति० तुल्सी（रा．१०．७6）
，जाइस० गोरोचना（ध．३．२०）
सूषा०（र． 90.9 ）
ग्रह० पूतना（का．बालग्रम्नचि．）
－ध्यनि－पु．，जानम० शा⿱一⿻口⿰丨丨⿱二小刂：（रा．१३．२४३）
पारा－पु．，बन्धनहेतुको निगडाद्धिः（ सुड．६२．१८）
बन्धनम्（सुसू．२ぃ．२२）
रज्जुवल्य्यः（ सुसु，२९．．6）
जालम्（असंशा．१२．४）
सूच्यारिछद्ध्थानम्（अहृसू．२६．२०； असंसू．३४．३०）
पाराव－बि．，तामससस्य० तद्नुणाः－दुर्मेधस्त्र मन्दृता स्वप्ने मैथुननित्यता जुगुप्सिताssचाराइारसंख
निराकरिष्णुता च（चशा．૪．३ऽ．（१）； सुशा．8．8．4）
－रस－पु．，तृणरसः，नेत्ररोगेपूपयुक्तं द्रव्यम्
（ काखिल．9₹．46）
पाशिका－खी．，वृक्ष० दाक्षिणात्येपु प्रसिद्दाः（ असंड．६）
पाशुपत－पु．，बनस्पति॰ बसुकः（रा．१०．३₹
रा．परि．५．३७）
पाषण्ड－（परिव०）पु．，कापालिकादिः（चचि．२३．१६०）
पाषाण－पु．，शिहा（चचि．२१．१३१；असंस．६．४६）
－कदल्ली－ब्री．，वनस्पति॰ काष्टकद्ली
（ย．४．טく ） आ．को，सं．ई？
－गर्द्म－पु．，भुद्ररोग० तहक्षणम्－कफबाताम्यां हनु－ सन्धौ स्थिरोऽल्पर्जः शोधो भर्बति（सुनि．१३．११； असंड．३६）
－गैरिक－न．，स्नलिज० गैरिकम्（घ．३．१६५；
र．३．४6）
－बहल－वि．，म्रस्तरबहुलम्（र．२．८२）
－मेद्यु．，बनस्वति० मुत्रबिरेचनीयगणोक्तमेकं
दृध्यम्（चस्．४．१५（३५）वातकृच्छूद्ररं न्रव्यम् （ युउ．प१．．96）तद्रुणाः－मधुर्तिक्तः रीत－ खिद़ोपझो शूलह्हदोगप्लीहरोगगुल्मार्शोंबस्तिशुबि－ करो मून्नकृछ्छृमुन्नरार्कराशिक्षगूलतृषादादमेढाइमरी－ विनारानझ्य（घ．१．94s；र．२९．६४；
असंसू，१५．३५）
危．—पाखानमेद．
म．－पाषाणसेद．
गु．－पाषाणमेद．
बं．－पाथरचूरी．
त．一चेरपूटे．
－सेद्दक－पु．，बनस्पति० पाषाणभेद्दः（ ब．१．१५6）
－भेद्वाद्वित्त－न．，सिद्धघृत० बाताइमरीनाइनमिद़म् （ सुचि，७．५－е）

- मेद्विन्－पु．，सिद्ययोग० अश्मरीनाशकोडयम् （र．१७．૪）
पापाणान्तक－पु．，बनसपति॰ अइमन्तक：（रा．९．२९०） पिक－पु．，प्रतुद्जातीयपक्षि० कोकिल：

> (रा. परि, २₹.६८; ध. ૪२६)

चान्धव－पु．，बनस्पति० आम्रः（थ．५．२）
－मक्षा－ब्री．，यनस्पति० जम्बूभेद्धः，भूमिजम्बू： （ रा．११．१२४）द०＇जम्बू＇
－राग－पु．，वनस्पति० आम्रः（ रा．११．३）
पिकेक्षण－पु．，वनस्पति० कोकिलाक्षः（रा．परि．४．४९） पिद्ञ－पु．，मिश्रधानु० पित्तलम्（ध．§．96）

न．，वनस्पति० बालकम्（ध．१．४७） सनिज० हृरितालम्（ रा．१३．६५९）
（पिद्ञा）－खी．，बनस्पति० हृरिद्रा（ध．१．५४）
म्पस्पति० बंशारोचना（रा．६．८६）
भैपज्य० गोरोचना（ध，३，२०）
सौम्यलता० इयमण्डजा（ असंख．$\gamma \gamma$ ）सद्ट्टलक्ष－ णानि－ददंशोडमि－दगधामो भवति। ह्फोटो बहु－ स्रुतिस्तीवझोफज्जर र्जाह्हसीडादाहतृत्शयुक्त भवति （अरंड，४५）
－सूल－न．，वनस्पति० गर्जरम्（रा．फ．९．）
－सार－न．，खनिज० हरितालम्（ रा．१₹．५९）
पिड्ञाक्त－वि．，लक्षण० पिछूरो रक्तर्वण चक्षुषी यस्य सः（असंशा．२．4५）
पिह्ञभास－पु，सव्रिपकीट० गोघेरकेब्वेकस्तेन दप्पस्य शोफो द़ाहरूजो घ भवतः（ मुक，८．२८）
पिद्ञल－पु．，सर्प० सण्डली（सुक．४；३४．（२）
न．，बनस्पति॰ गर्जरर्（ध．४．६९）
मिभधानु० पिच्चलम्（ रा．१₹．१७）
（पिद्नल्डा ）－खी．，वनस्पति० हृरिद्रा（रा．६．＜०）
भैपज्य० गोरोचना（घ．२．२०）
मिधधानु० एित्तलम्（घ．६．२०）
जटूका॰，निर्विपाणां जटक्रानामन्यतमा，किश्वि－
द्रका वृत्तकाया पिद्नाssझ्युगा च（सुसू，१३．१२）
द०＇जलौका＇
पक्षि०（असंशा．१२．s）
कीट० मक्षिकाभेदृ：न०＇मक्षिका＇（सक．८．३प）
नामक－न．，निर्यास० तुरुष्क：（ध．३．२३）
－लोह－न．，मिश्रधातु वित्तलम्（रा．१२．१७）
पिचु－पु．，बी．，स्थूल्कर्पटिका（चक，चचि．१९，४६）
कार्पासस्थ बस्बम्（चशा．८．₹२）
कार्पासतूल（सुचि．१．४०）
बीजहीनः कार्पासः（ सुसू．१३．१९）
मान० कर् ：चक．१२．९०）
बनस्पांत० कार्पासी（रापरि．४．४५）
फल० बातामाद्विलवर्गोक्तः（सुसू．४६， 964 ）
－मन्द्द－पु．，बनस्पति० किराततिक्तः（ध．१．३४）
निम्बः（घ．，१．२९；सुचि．२२．५४）
－मर्द्र－पु．，घनस्पति० निम्बः（चक．१，२२；सुचि．९．८）
－वर्ति－बी．，कार्पासवर्तिः（ अह्सू．२३．३）
पिचुक－पु．，रतनविशोषः，अयं मणिरुत्तरापथे प्रसिद्ध：
（चचि．२३．२५२）
बनस्पति० करीरफलम्（सुचि． 6.96$)$ पिच्नुकः
करीरः तस्य फलम्
कार्परसफलम्（उ．सुचि，५．१७）
（ पिचुका ）－बी．，रत्नपुध्येते काचिद़ौघधि：
（इन्दु．असंड．४२）
पिन्चट－न．，खनिज० बड्रम्（ ஏ．६．१₹）
पिच्चिट－पु．，आम्मेयकीट०（ असंड．૪३）सबिषकीटः， अभिम्रकृतिकोडयं पित्तजरोगान् करमेंत
（ सुक．ऽ．く－१२）

पिध्धिटक-पु., कीट० (ड. सुक, ३.५) शाकृत्मूत्रविषोऽयम् ( सुक. ₹.५)
पिध्रित-न., सद्योप्रणविशोषः पाषाणलगुडादिभिरूत्प््यः सद्योवणगस्य प्रकारः (सुचि. २.४-१०) चिप्पटीभूतम्, चिर्षितम् (उ. सुसू, ४प.9१२) विद़लितम् (इन्दुः असंड. ३१) यत् प्रहारेण पीडनेन वा गात्रमस्थियुक्तमसूइमज्ञप्लुतं पृथुतामापद्यते तब् ( असंड. ₹१)
अस्थिकाण्डभब्र्गस्य प्रकारः, तद्धक्षणम्-यदृस्थि पीडितसदृरां विस्तीर्णां गतं भवति तत् ( सुनि. १५.9०) दू०' भझ्झ
पिच्छ-न., पक्षः ( असंचि. ११ )
(पिच्छा)-खी. वनस्पति० शाए्मली (ध. ५.१२६)
शाइ्मठी-निर्यास: (चक. ६.८)
शारीर० पिच्छिलमागः (चसु. २८.४)
नलिका-ख्री., मयूरपिच्छजजा पिच्छनाडी (अहसू. २५.२४)
-नाडी-स्री., पिच्छनलिका (असंसू, ३४.१३)
पिच्छन-न., अस्पर्थपीडनम् (चस्, १८.૪)
पिच्छलक-पु., बनस्पति० धन्बनः (रापरि. ९२०)
पिच्छला-बी., वनस्पति० शूली (रापरि.८.६८) भतसी ( रा १६.१८५)
पिच्छा-स्री., ( घ. ५.१२६)
-बस्ति-पु., बस्ति० पिच्छिलमघ्यैः कृत आस्थापनबस्तिः ( सुड. ૪०.१११) द० 'बस्ति'
पिच्छिल-पु., गुण० परिपक््रेष्मातकम्मांसबब्बूलनिर्यासग्रभृतिस्थितो दढतरम्लेषणकरो गुणविझोषः बीर्यसंज्ञकोऽयं, अम्तुगुणभूपिप्ठश्यध्धुः स्पर्शाभ्यां ग्राह्यः (सु.सू. ૪१.११) विशद्विपरीवो द्रब्यस्य लेपने शक्तिः (सु.सू, ४१.४१) ढढतरसंयोगजनको गुणः (च.शा. ६.१०) : तस्य कर्माणि-जीवनो बल्यः सम्धानः श्रष्मलो गुरुः (सु.सू.४६.५१५) बनस्पति० श्रेप्मातकः (ध. ५. ९४);
शाल्मली (घ. ५.१२७)
( पिचिछला )-त्री., वनस्पति० शाल्मली (ध. ५.१२७) बृभ्किका (रा.परि. ५.४०)
उपोदिका (रा.परि. ५.७४)
कोकिलाक्ष: (रा.परि. ४.४९)
-छछछा-स्री., वनस्पति० उपोदिका (रापरि. 6.6४)
-म्रव्य-( परिव०) न., विशद्विपरीतं दन्यम्
(सुसू. ३७.११)
-बीज-न., वनस्पति० भब्यम् (घ. ५.३९)
-सार-पु., निंर्यंस० मोचरसः शाल्मली

> (रा. ८.२१५)

पिच्छोत्पत्ति-ब्री., पिच्छाया उत्पत्ति:, अलजन्मपूर्वरूपं पिच्छोत्पद्यते (चक, चचि. १३.४く) पिच्छासदृशो भागः पिच्छा; अन्ये तु भक्रमण्डसवृर्शी पिच्छामाहुः (चक. चचि. १₹.४९)
पिभ्जर-न, वनस्पति० नागकेसरम् (रा.६.७૪)
सनिज० हरितालम् (ध. ७.११९)
( पिअरी)-बी., खनिज० अमौ धमातं ततो द्वेेऔपधस्बरसे निर्वापितं च सत् पाण्डुपीतप्रभे जातं लोहाम्तरयुतं लोहम (र. ८.२२)
-त्वनन., रक्कवर्णः (चसू. ५.३०)
पिसरक-न., खनिज० द्रितालम (ध. 6.9१९)
पिसान-न., खनिज० सुवर्णम् (रा. १२.२)
पिटका-ब्री., लक्षण० पिढका (असंनि. 90.३६)
पिटिका-ख्री., लक्षण० पिउका, मधुमेहे उपद्रवस्वस्पा इयम् ( असंड. २०.)
कपालगतरोग० कपाले जाता पिटिका
(असंड, २७.)
बालरोग० बालानामश्धौ पिठकाः स्वशरीरदोषाष् स्वदोषाच्चोत्पद्यन्ते (का द्टिन्रणीयचि.)
पिठर-पु., पान्र० स्याली (चसू. १५.५)
पिडक-पु., रोग० पिटिका (चसू, १७.४)
( पिडका )-ब्बी., रोग० पीटिका (चसू. १६.१३; सुनि. ६.१४) रक्तमदोध जरोगेषेकः (चसू. २८.११) बहिर्मार्गजो व्याधिः, ग्रन्थिरूपः शोफ:
(चचि. १२.८८) तद्धक्षणानि-यस्य त्वचि रक्ते प्रकुपितं पित्तमत्रतिष्टते तस्य पिद्धा सरागं शोथे जनयेत् ( चसू. १८.२४)
गुदरोग० तद्वस्था द्विविधाइभिब्षा भिश्था घ तत्राइभिब्ना भगन्दरपूर्वस्पा, भिब्षा भगन्द्रा (सुनि, ४.३) द० 'भगन्द्र'
नेन्र्रोग० ( सुड. १.४०)
पिडकिन्-वि., पिडका वणोप्टेडणुमांसाह्कराः तद्युक्तः ( सुसू. २३.१८)
पिडकोलिका-त्री., नेत्रमलः (चक, चनि. २.६)
पिण्ड-पु., वर्तुलाकृतिः ( सुशा. ३.१८)
अझुन० गुटिकाअनम् (असंसू. ₹२) द० ' अद्धन'
सारोद्बारः, तात्पर्यम् ( चवि, ८.१५)

पिण्डकरणं मेलनलमिति यावव्, जारणाया इदम् अवस्थात्मकं द्वितीयं रुपम् (र. ८.७२-७३) कवलो ग्रासः (ड. सुड. ६४,<०)
ग्रन्ध्याकारः (चक. चशा. ४.१०)
न., भैषज्य० बोलम् (घ. ३.६२. अ. )
खनिज० लोहम (ध. ६.२६)
-कन्द्र-पु., बसस्पति० कन्दप्रन्थिः ( रापरि. 6.२४)
-सर्जुरिका-स्र्ं., वनस्पति०
तद्रंगुणा:-मधुरा, शीता, गुरू:, स्निग्धा, पुष्टिदा, संतर्पणी श्रमहारिणी, चीर्यंबर्धिनी, हृद्या, पित्त-
कफमी, दाइास्नपित्ततुष्णाध्वासनाशिनी
(रा. ११, ६८-60)
हिं.—खर्जर.
म.-रिंदी ; खर्जूरी.
गु.-खजुरी.
ब. -पिण्डखेजूर.
ता -खजुरपुपण्ड.
फा.-तमरह्तय.
-खर्जूरी-झी., घनस्पति० पिण्डसर्जूरिका, (रा. ११.६८-6०; ब. ५.५५) -गुद्रचिका-स्री., बनर्पात० गुद्रची (रा. ३.३)
-तालक-न., लनिज० हरितालभेद: द्र० 'हरिताल' (र. ३.७૪)
-तैल-न., सिद्दतैल० मधूरिछृ्टमंजिह्हा सर्जरससारि-
वाभिः लिद्धमिद्ं वातरोणितेडस्यड्लार्थमुपयुज्यते (चथि. २३.१२३) अपरिसुतंत किद्युक्तं वैलम्
(ड. सुचि. ४..१२)
-तैलक-पु., नियीस० तुरुष्कः (रा. १२.३७)
फफला-बी., चनस्पति० कटुतुम्ब्बी (ध. १.१७०;
चक. ₹.३; सुचि. १८.१३)
-मुस्त-पु., वनस्पति ० मुस्ता (ध. १.४१)
-मुस्ता-बी., वनस्पति० मुस्ता (रा. ६.६१)
1.मूल-न., वनस्पति० बद्रुणा:- कटूषण गुल्मवातादिदोष्नुत् ( रा. 6.40 )
हि.-मुल्ग, मूलवीज.
म. - मुळा.
गु. - मुरी.
बं. -मुला,
ता. -मूलाब्र्यी.
मूलक-न., वनस्पति० मूलकभेदः। दू०' मूलक' (रा. 6.4०)
-रोहिणक-पु., चनस्पति० विकङ्कतः (रा. ३, ५4)
-सवेद्-पु., उपक्रम० उब्मर्वेद्विशोषः पिण्डरूप: स्वेदः (चसू. १४.२४) तग्र कपालपाषाणलोटलोदपिण्डानझिवर्णन्संबुंशोन गृहीच्वाइन्मस्यक्ले वा निमज्जेव्। तैरार्द्रांिकबस्रेण बेश्टितः :्क्रेठ्ममेदोभूयिष्ट सरुजमझंग ग्रन्थिमद्धा सचेद्येत्।। पांसुसिकतागवाय्विपुरीपे धान्यन्तुसपुलकपललैबाडम्लोत्कधितै: पूर्यनदेट्टिवैवैगवाद्रिएकृताइडर्द्रेण पिण्डीक्रतेनोपनाहन्दव्यो कारिकाकरारापायसपिण्डैंबों चातरोगेध्विति पिण्डसवेद्: (असंसू, २६.८)
-हिड्गु-न., वनस्पति० नाडीहिद्यु (घ. २.४०) पिण्डक-पु., बनस्पति० कन्द्यम््यि्यि: (रा. परि.৬.२४) तुरूपकः (घ. ₹.२३)
न., वनस्पति० पिण्डमूलम् (रा ぃ.५७; प. १४१) भैषज्य० बोलम् (रा. ६.११६)
( पिण्डका )-ली., अङ्कुराः, प्ररोहा ( सुरा. ३.१८)
पिण्डलिका-ब्री., रोग० नाउया असम्यक्ल्पनजातरोगाणामेकतमोऽयम् परिमण्डल्युत्युता (चशा. ८.४५) पिण्डाज्जन-न., अजन० बालानां वर्मररोगे उपयुक्तम् (असंड. १२)
पिण्डातक-पु., वनस्पति० सदनः ( घ. १.१६८)
पिण्डामृता-त्री., चनस्पति० गुदूर्ची (घ. १.४)
पिण्डायस-न., खनिज० तीक्द्रणलोहम्र (रा. १३.३०)
पिण्डाट्रु-पु., वनस्पति० कम्द्राकम् कन्द्र््न्थि: ( रापरि. ५.२૪; चचि. १४.९) गुडृची, (रा.३.૪)
पिण्डाल्ुक-न., शाक० (चसू. २७.१२₹) आलुककन्दः गुरु वातकफकरम् (सुसू. ४६.३०४)
पिण्डासव-पु., भासुत० पिप्पलीगुडबिभीतकसाधितोऽयं ग्रह्ण्यां शास्तः (चचि. १५.१६०-१६२)
पिण्डाद्वा-ब्री., वनस्पति० नाडीहित्रु (रा. ६.६४) पिण्डि-स्री., घनस्पति० अझोक: (चचि. १४.90)

वालः (चचि., १४.9०).
खर्जुरः (चचि. १४.90)
पिण्डिका-त्री., वनस्पति० श्वेताम्ली ( रा. परि. ४.३७)
शारीर० ज尺्ध्यापिण्डिका (चई. 90,4)
आसनम् (चसू, १४.૪₹)
पिण्डिकोद्वेप्टन-न., लक्षण० पुरीषनिग्रहुलक्षणभूतं
पिण्डिकाया उद्वेश्टनम्, पिण्डिका जब्द्यायाः पश्निसे

भागे पिण्डिकाकृतिमांसम्，तस्या उदेप्रनम् उद्दे－ प्रमानायामिब नुःलम्（अहस्．र．३．हे．）सरीति－ बातबिकारेव्वेकः（चसू．२०．११ चसू．७．८）
पिण्डित－वि，कुणुड्रीभूतः（चनि．३．७）
घनीभूतम्，संहतम्（ सुगा．८．२६）
गोलकारम्（ र．२．৮१－७३）
पु．，बनस्पति॰ नुरक्कः（ घ．३．२२）
पिण्डितोष्मन्－वि．，पिण्डीमूतो नाम एकन्रीभूत ऊष्मा यस्य तव्（ असंसू．，४．१२）
पिण्डी－बी．，यवसकुपुपिम्टयो गोल़कारः कृतान्नविरोष： （ मुसू，४६，४१२）
सी．，शारीर० मांसपिण्डी，जड्धापिण्डिका （चचि．१२．९८） बनस्पति० मदुनः（घ．१．9६く）
पिण्डीत－पु．，थनस्पति॰ मद़नः（ चचि．२६．२७२）
पिण्डीतक－पु．，घनस्पति० मद्नः（चक．१．२०）
स त्रिबिघः，पीत－श्वेत－कृण्णपुप्पनर्णमेंद्रात्
（ घुचि．२५．२८）
पिण्डीतगरक－न．，वनस्प्पनं० तगरम्（रा．१०．9०३）
पिण्डीपुप्प－पु．，वनस्पति० अरोकः（ रा．१०．२७२） पिण्याक－पु．न．，तिलकलकः（चंक，चचि．१४．今） －तिल्खलिः（चसी．२२．२९）वैलनिप्पीडितानां तिल्या－

दीनां पिण्डः，गुफ्कतिलकल्कः（चनि．२．र） तद्वुणाः－लेखनो रूक्षो विप्रम्भी，एटिदूपणश्र （ गुसू．૪६．३८१）
सर्वंद्दोषनकोपकः（ युस्，४६．२९૪）
संयोगतः पयसा सह विवनुल्यं भबति（गस्．२०．८） निर्यास० तुरुकः（घ．३．२२）
－विक्कृति－ब्राई，पिण्याकस्य विकृतिः，पिण्डवरकादि－ देरेीया（हे．अहुसू．६．३२）
पितामह－पु．，देवता० घहा（चसु．१．२૪）
पितु－पु．，अर्यमाद्धि，परलोके गत：पूर्वजः（चनि．6．9०） अम्विब्बात्तादयः（ मुसू，५．२८）
भूताधिपति०（ असंड．৩）
－ग्रह－पु．，पुर्पविम्रम्रद्व०（ का．वालमदनि．）
नैगमेपो बालस्यान्य्यहेग्यो रक्षकत्वात् पितृम्रह－ संज्ञामलभत（ गुड．२०．५）पितृम्रहाविएस्य लक्षणानि－रोमहवों मुहुस्बासः सहसा रोद्नम् अन्वरः，कासोडतिसारो वमधुर्भ्भ्भा，वृट्，शव－ ग्रन्धिताइइ्नेबाक्षेपविक्षेपौ ऐोफ：，स्तम्भो विवर्वाता， मुप्टिबन्धोडद्ष्णोः हुति：（असंड．₹ ）
－ज－वि．，पित्रुर्जायते जातो का इृति（चरा．३．ज； असंशा．५）
－जभाव－पु．，पितुः शरारारदागतोो भावः गर्मस्य केशाइमश्रुलोमाशिधनखद्न्वसिरास्नायुधम्नीरेतः：－ प्रभृतीनि स्थिराणि（ मुरा．३．३३ ）
－जोत्तम－पु．，धान्य० माशः（ध．६．२．९）
－तर्पणपवित्र－पु．，धान्य० तिलः（घ．६．१२२）
－प्रिय－पु．，वनस्पति० भुनराइः（रा．४．२०）
पित्त－न．，झारीरदोप०＇तप्＇संतापे तेन सज्ञाषहे－ वुर्षित्तमिति（मुसू．२१，५）धारणाध्धातनः इलनेन पित्तं धातुः तर्यो प्वत्ति：－लासेयं पित्रम् रक्तस्य मळ：； （चचि．१५．१८）तस्य स्वस्पम्－अभ्भिरे चरीरे पित्तान्तर्गत：कुपिताकुपित：गुभाछुभानि करोति （चस्，१२．११）तद्युणाः－सस्नेहमुग्य तीक्ष्ण दंवं，सरं，लघ्घनंख，कडु，विनं，नीलम् （ सुसू．२१．११；अह्，१．११）तस्य स्थानालि－ नाभिरामाशयः ववेद़ो लसीका रकं रसो हटि： सर्रानं－चवग्（अहत．१२．२）तदृत्वृद्किकाल्यः－ थौनने दिवसस्य निशायाश्य मध्यकाले，भुक्स्य सध्यकाले（अह्ससे，१．८）तथा शरार्दा च，वित्तवृृद्धि－ भर्बति（अहसू．१२．२४．२५）तल्कमांणि－साधारणं कर्माडsद्ढानम्（ गुसू．२१．८）पक्त्यूप्मा，दर्शंन， क्षुणा तृपा，रचिः，पभा，मेधा，पज्ञा，सौंये，तनुमार्देंवं च；（ अहसू．११．२－३ ）तन्भेढा ：－पाचंक रजकं भ्राजकं साधकम् आालोचककमिति पश्वविधं पित्तम्

 दोप्रक्ररणात् ज्ञेयानि। द०＇होोश’
प्राणिजवित्त० गोपित्तं गोरोचनेवि प्रसिन्दम्， （असंड．४०）श्रपित्तमपसमारेऽजननाथ्थ प्रयुक्तम्म
 मार्जारगृगालम्मुगयोधानां पित्तं त्रिफलद्धिन्चैः सई जीवनेडगदे उपयुज्यते।（असंस्टू，८．२९）

－तेजस्－न．，पित्तगत ऊप्मा，पित्तरुपोडग्निर्वा （चचि，३०．२२१－२३）
－द्वाविन्－ुु．，बनस्पति० मधुजम्नीरः（ध．५．१८ ）
－द्रुम－पु．，बनस्पति० सरलः（घ．३，७く）
－धरा－सी．，शारीर० कलभेदेः，घही पित्तधरा नाम，पकाडSमाशायमध्यस्बा हंयं हान्तरर्भधिटा－ नतयाडsमाशयात् पकारायोम्मुखमनं यलेन

विधार्य पित्ततेजसा शोषयन्ती पच्चति पफ़ं च विमुश्वति ( असंशा. ५.४०) किंच या चतुर्बिधमब्रपानमुपभुक्तमामारायाव् प्रच्युतंतं पकाशयोपस्थितं धारयति ( सुशा. ४.96)
-प्रकृति-वि., दोषपकृतिविशेषपिशिए: उष्णगौरगाश्रस्ताम्रनखनेत्रजिह्दौछ्टपाणिपादतलः, श्रिथिलसन्धिबन्धमांसउप्र्रसमकपिलविरलम्टृंकेशरोमा मध्यबलायुर्प्पनुक्षम्यवायापल्यः, शूरोडभिमानी शीघबठीखलतिपलितपिन्तुन्यद्यतीक्ष्णक्षुत्विपासो मेधाबी दुर्मगः, स्वादुतिक्तकपायरीताडभिलाषोपश्रयक्ष भवति (असंशा. ८.१२) दृयितमाल्यविलेपनमण्डनः, सुचरितः, श्रुचिराश्रितबत्सलो विभवसाइसबुन्बिबबान्वितो नारीणामनभिमतो घर्मंदेपी, स्वेदनः, पूतिग््ििर्भूर्युच्चार्रोधपानाशनेज्यं:, यस्य च तनुनि, पिङ्गानि, घलानि, तन्बल्पष्क्माणि, हिमप्रियाणि होचनानि, कोधिन मयेन सूर्यातपेनाडु रागं मजन्ति। सुप्तः कर्णिकारान् पलरान् द्विप्दाहोल्कावियुदक्रांनलांश्र पइयेन। मध्यायुर्मध्यवल: पण्डित:क्लेगभीरुर्याआभ्षंकपि मार्जारयक्षसदशब वृत्ति: (अहरा. ३. $0 .-९ 4$ ) किपकोपम्रसादो विग्रू वक्ता तेजस्वी समितितु दुर्निवारीयों भयजनिवनम्रतारहितः, भनतेपु कठोरृृत्तिः प्रणतेव्वपि सन्त्बनद्नानखिः ( सुशा. ४.६८-४१)
-प्रसेक-पु., घान्य० मुद्वृत्रः (ध. ६.८१)
-मेखज-न., वनस्पति० मसूरिका (ध. ६.ड५)
-रक्त-न., रोग० रक्तपित्तम् ( असंशा. ६.२४)
चर्ण-पु., हक्षण० पीतनीलाद्यःः ( सुशा. २.४)
-वह्धभा-बीी., वनस्पति० अतिविषा ( घ. १.११)
-वाहिनी-सी,,शारीर० बाहुल्येन पिचं वहन्ती ( सिरा) ( सुरा. ५.६)
-विकार-पु., पित्तदोषपजन्या रोगा:, ते चत्लारिंश्एलोपो ददो द्वध्वार्वाहः, असंदाइस्वयदादोडन्तदांहो घूमकोऽम्रक ऊध्माधिक्यमतिस्वेदोड़्रान्धाइन्नाबयबसदृनम्, रोणित केदो मांसके़सस्त्र्म्मांसदरणम्, चर्मदरणम्, रक्तकोठो रक्तविस्फोोो रक्तमण्डलानि, रक्तपित्तम्, हरित्वम्, हारिदुस्वम्, नीलिका, कष्ष्या, कामला, तिक्षास्यता, लोहितगन्धास्यता, पूतिमुखध्वम्, वृपाधिक्यमतृष्तिरास्यपाको मेब्टापाको जीवाद्वानम, तस:शवेशो हरितहारिद्यनेत्रमूत्रहाकृषं च ( हे. अह्टसू, १२.५३ )
-विरुद्ध-वि., यव् पित्तकारि वत् (इन्दु.) (असंचि. 9.96 -9८)
-विप-वि., यस्य पित्तं विपमयं, उत्र कीटादि-्यथा शाकुलीमस्स्यर्तराजि बरकी ( बरटी) मस्स्याश्र पित्तविषा: ( सुक, ३.५)
-वेद्नना-बी,, ऊपचोपादिका (ड. सुक. ४.३७)
-संरामनवर्ग-पु., पित्तदोष्शामनदण्यसंप्रहभ्यन्दनोशीरमंजि कल्हारकुमुदो प्तलकंक्कदलीदूर्वामूर्वाग्रभृतीनि काकोल्यादि: सारिबदिरंजनादिल्तलादिन्न्येप्रोधादिस्तुणषंचमूलमिति ( मुसू. ३९,८)
पित्तल-वि., पित्च्रकृतितुरुपः ( चसू. v.३९)
न., खनिजद्दव्य० रीतिः पिच्तलं बा। तद्रुणा:तिक्तम्, खबणम्, र्क्षम्, झोधनम्, सरम्, बृष्यम्, रसायनम्, वातवित्तम्रम्, पाण्डुविषक्तमिप्डीहाबृृ्दिवलीपलितनाशननम् (ध, ६.१८)
हि. -पीत्तल.
म.-पितळ, सोनपितळ.
गु.-ीीतल.
ब. -पितल.
फा.-विरङङ .
( पित्तला )-ब्री., चनस्पति॰ शालिपर्णी (रा. ४.११४)
पित्तलक-न., मिश्रधानु० पित्तलम् (रा.१३.१७)
पित्तान्तक-पु., पारदयोग० पारदाभ्रकमुण्डलोछतीक्ष्तलो हमाक्षिकादिसाधितोऽयं पित्तज्रकक्षयदाएतृष्गाश्रमरोषनाशकः (र. १८.२३६-३८)
पित्तारि-पु., वनस्सति॰ पर्षट:, (रा. ५.६६)
बध्रंरः, ( रा. १२.१७)
लाक्षा, (रा. ६.१४२)
पित्ताशाय-पु., पित्तस्थानम्, पित्ताशाय भामाशायस्य
अधस्तनोsबयवविशोप: 'पकामाशयमध्यं पित्तस्य (स्थानम् ) ( सुसू., २१.६) तत्र आमाराय: पित्ताशयस्योपरिथात् (सुसु. २१.१२) (चक. चचि. ३.१७१-७२) अम्निस्थानम् ( सुशा. ५.८) पित्तोप्मन्-पु., पित्तस्थ ऊष्मा, पित्तजनक ऊष्मा वा (चचि. १५.२८)
पिन्य-वि., मातापितृतः अपल्यम् आगतः पैतृकः
(चसू. २५.9ेง)
पु., धान्य० माशः ( घ. ६.९९)
न., पितुहिंतं कर्म श्राब्दानादि ( सुरा. १०.५३)
मघा नाम नक्षत्रम् ( उ. सुक. ३.३८ )
भैषज्य० मधु (रा. १४.२००)
पिधान-( परिव०) न., आाच्छादृनम् ( उुचि. ६.४)
（ पिधानी）－बी．，आच्चाबनम्（र．，२०．८६－८७）
－पात्र－न．，आच्छावनपात्रम्（र．१८．१५४－५५）
पिनद्द－वि．，पिहितम्（ असंशा．५，९३）

पिनाक－न．，नागमण्यकाद्दिपु चतुर्विधेख्यक्रकेप्वेको मेदः耳०＇ |  |
| :---: |
| ．（र．२．५ ） |

पिपासा－बी．，लक्षण० तृण्गा（चनि．१．२१）
पानुमिच्चा（ युसू．१．२५）
रोग० तृथ्णा（चसू．२．२४）
－निग्रहुज－（परि．）बि．，पिपासाया निग्रहाज्ञात：
（ चस्．५．२१）
पिपासान्रु－वि．，पिपासातिशयवान्（ चशा．८．२१）
पिपासित－वि．，तृषितः（ काक，मोजनकत्प．११．१२）
पिपीलिक－पु．，कीट० पिपीलिका（अढ़सु．२．२₹）
（पिपीलिका）－बी．，हुमि० बहिर्मिबजोऽयं（चस्，१९．，४（९） कफजक्रिमिः वर्मभुष्पमहागुदुददिधु पट्र्पकारेन्बेक： （ मुज．पर．9२；घुचि．२०．द）
 ताः पड्वविधाः－स्यूल्यार्षा，संबाहिका घाह्मणिका， कपिलिकाइइ्रुलिका，चित्रवर्णा च；तस्वा दृ－ लक्षणानि－भ्ययधुरमिस्पर्शावढाइझोफौ भबतः （ सुक，८．दु४）दृ्रनिकिस्सा－भ्ध्राजस्बरस－ पिश्कषणणवस्मीकमृत्तिकालेयन्（मुक．८．५૪－५५）
पिपीलिका－बी．，（चस्．१९．४．今 अहृसू．9०．₹） －भारहरण－न．，स्वल्पायाः पिषीलिकायाः सार－ झारीरखेन महतो भारस्यापि नयनम् （चक．चवि．८．११५）
－संचार－पु．，लक्षण० पिपीलिका घारीे संचरन्तीव बेद्ना（असंस，२७．२৩）
－संम्रचार－पु．，हक्षण० पिपीलिकासंचार：（चनि．३．७）
－स्रुपि－ब्बी．，लक्षण० विपीलिक्रभिः सर्षणेनेव किय－ माणा वेद्ना（चचि．३०．90）
पिप्पल－पु．，बनस्पति० क्रीरिबृक्षः मून्रसंम्रहणीयनणे धूमवान्प्रयोगे चैकं दुष्यम्（ चसू．Х．१५，प－२२） तद्गुणाः－सादुः，कपायः，शीवः，कफष्नो रक्षदोषद़ाइयोलिदोषरक्षपित्तथ्नः
（ध．प．．6८）तस काष्ट दन्तथाबने निषिद्दम् （ असंसू，३．२१）तत्पग्रम्－सूप्यशाकम्
（चसू．२७．१०५）तद्युणाः－मेधयुर्येल्लननम् （ असंड．१）तरफलगुणाः－कपायमझुराम्बनिल वातलानि गुसूणी（ चसू．२७．१६४）觓．－पीपलन्त्ष्क．
म．一पिपळ．

गु．－पीपछो．
बं．－अश्बश्य．
फा．－दरसतबरजा．
（ पिप्पली ）－ब्री．，बनस्पति० मह्राकपायवों，द्दीपनी－ यगणे，रीवप्रश्रमनयणे，आस्थापनोपागाणे चैंकं द्वब्यम्（ बस्．४．१७；चसी．૪．३；चवि．११११） तद्गुणाः－कट्मुभ्धरा，विक्ता，रीचा，स्निम्धा， रसायनी，वृष्या，दीपनी，त्रिद्रोषष्नी，तृइ्ज्जरोदूर－ जम्नुध्वासकासक्षयामनाझिनी（घ．२．७३）
छ्केप्मगूल्ठम्नसनी（ मुड．४२．११०）साडsरां शुका भेद्येन द्विधा－आर्दां किप्पली मशुरा गुर्वी स्लिभ्धा क्षेप्मला；गुका पिप्पती कहृ्या कफ－ बावझी बृष्या च（ चसू．२७．२९ง；
ससू．४६．२२₹）अस्पाः फलं शिरोबिरेचनाथं बमनाथ्ध घोषयुज्यते（ गुसे，३२．६）
कणब्या हिकाईी（चस्．． $.90-9 \gamma$ ）
㢂，一पीपल．
म．－पिपळ्डी，लैंडी पिंपट्ठी．
गु．लिंडी पिपर．
बं．—पिपुल．
ता，－पिंपिलि．
फा．－पिलपिक दराज．
कर्णरोग० वहक्षणम्，कर्णाम्पम्तरे ए्कोडनेको वा नीर्क स्थिरो मांसंक्करः पिप्पलीप्रमाणः
（ असंड．२१；अद्ढड．१५．१६）
पिप्पलक्क－न．，शारीर० चूचुकम्，स्तनाग्रम्
（चशा．८．५३）
（ पिप्पलिका ）－ब्री．，बनस्पति० अभवर्था，पिप्पल： （रा．११．१२२）
पिप्पली－ब्री．，वनस्पति० विप्पही（ चसू．४．१७）
－दूय－न．，पिप्पल्ती गजपषप्पही च（र．२९，६५－६६）
－मूल－न．，वनस्पति० महाकषायवरों द्दापनीयगणे， शूलु⿻्मरामनगणे चैके न्य्यम्（चसू．४．S； चसू．४．१५）दीपनीयपाघनीयाडsनादम्रशमनानां श्रेष्रम्（चसू．२५．४०）चदुणाः－कहूणं दीपनं रोचं पित्तकरं बातकफमं कृमिप्नम्（ध．२．०४） हि．一पीपरामूल．
म．－पिप्ठमूळ．
गु．－पीपरीमूलना गंठोडा．
ब．－विपुलमूल．
ता．－पिष्यी，वेरपिष्यकीदुम्य．
फा．－फल्लिफल्，मोया．
-रसायन-न., रसायनीथथ पिप्पल्युपयुज्यते, द्व० 'रसायन ' (चचि. १(३), ₹२-३५.)
-वर्धमान-न., रसायनयोग० योगोडयं ज्वातब्याध्याद्विनाइानो बलकरश्र (सुड. ३९,२१६) पिपल्यः कमशोऽस्मिन्रसायनयोगे बर्धिता भवन्ति, तत् पिप्पलीवर्धमानम्
(चचि. १. (₹) ३६-४०; सुचि, ५.१२)
-वर्धमानक-न., रसायनयोग० पिष्यलीवर्धमानम् झ० 'रसायन ' ( सुचि. प.9२)
पिप्पल्याद्दि-वि., पिष्पलीति प्रथमशब्द्वारबधः द्वष्यगण० पिप्पलीपिप्पलीमू लचव्यचित्रकश़ाद्र वेरमरिचह्तिपिप्पलीहरणणुकैला जमोड़ेन्द्रयवपाटाजीरकसर्षपमढ़ानिम्बफलहि हुभार्ल्नीमधुरसातिविषावचाविडद्रानि कटुरोहिणी चेति, अयं कफहरः प्रतिइयायानिलार्वीर्हन्ति तथा दीपनो गुल्मशूलन आामपाचनश्र्व
( ( सुस. ३८.२२-२₹)
-घृत-न., सिद्धघृत० उत्तरव्वस्तिद्वारा रक्तविभेदनार्थ रक्तगुल्मे समुपदिप्टम् ( सुउ. ૪२,२१) ध्वासकासहुत्पाश्वैग्रद्वण्यादिरोगेपु प्रशास्तम्
(चचि. १८.३६-३८)
पिप्पल्यादिपभ्ववर्ग-पु.,न्ब्यगण० पस्यकोलम्, पिष्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरम्; वरोंडयं क्रमीणां प्रकृतिविघातकः (चवि. 6.२१)
पिप्पल्यासब-पु., आसुत० अयं जन्धालानां घन्नजानां चानुपानार्थमुपयुज्यते (सुस्. ४६.४३₹)
पिप्रक्षु-वि., प्रध्दुमिच्छुः (चचि. २१.१४६)
पिप्ल్ु-पु., त्वग्रोग० जटुला, (चक्र) यस्य पित्तं प्रकुपितं शोणितं प्राप्य ञुध्यति। तस्य विप्रवो जायन्ते (चसू. १८.२५) लक्षण० पिडका (चई. १.११)
पिप्द्रुत-वि., अल्पाल्प्रन्यियुक्हम् (काससिल अ.१५.,)
पिम्परि-पु., बनस्पति॰ प्लक्षः (रा. ११.१२६)
पियाल-पु., चनस्पति० सारदुमः (ड. सुसू.३८.४८-४९) दाक्षारसम्रियः खरस्कन्धाएयः ( अरु.) चारः (हे. अहिसू, १५.४१) प्रियालफलं गुरु शीतलं वृंहणं स्निरधं कफशुक्कररं दाइक्षतक्षयह्रं च (असंसू, ज. )
-ज-न., वैल० प्रियाल्तैलम्, इदो गुरुं शीतलं श्रेप्मलं केशयं वातपित्तहरं च (असंस्. ६.)
विलिपिचिछ्छका-घी., रेवतीम्रह० सा पक्षात्परे कालेऽपत्यं विनाशायति ( का, रेवतीक, अ, ४०)

पिह्ध-न., नेत्ररोग० (चचि, २६.२४९) दीर्घकालनुबन्धी नेन्नरोगः, ते चाधदाद, पिच्तोक्किप्रवर्त्म, कफोत्विल्टवर्र्म, रक्तोस्क्लश्रवर्म, निचयोरिक्लष्टवर्म्म, पोधकी, बिसवर्त्म, कुक्हणकः, पक्ष्मोपरोधः, पूयालसः गुष्काक्षिपाकः, सशोफोऽम्लोषित:, पित्तकफरक्कभिव्यन्द्राख्यः, पित्तकफरकाधिमन्थाखगः (असंड. २०) बहुझो वर्त्माभिलेखनं रक्रतुतिः, आभीक्ष्पयेन विरेचनश पिद्धरोगे प्रयोज्यम् (असंउ. २०)
पिद्धिका-बी. नेत्ररोग० ( काखिल अ. १३.२४)
पिद्धिमा-स्री., नेन्नरोग० ( का. पट्क्ल्प.१८)
पिशाइन-वि., ताम्रवर्णः ( इन्दु, असंड.૪३ )
पिशाच-चु., ग्रहृ० पिश्रिताशनः ( मुस. ५.२१)
भूताधिपतिः (असंड. ०) देव्वयोनिः (चनि.6.9०) पिशाचग्रहजुएउक्षणानि-यो विकृतदूर्शनो दुर्बलः, कर्कशो बहु अल्पको ठुर्गन्घ्बोडन्यशुचिरतिलोलो बहुभक्षको विजनसेयी, शीताम्युसेन्री, रात्रिसेव्युद्दिमो रुद्नाटनइील: स पिशाचाविद्ध इति ज्ञेयम्
(सुउ. ६0.94)
( पिशाची )-्ली., रेवतीम्रह० इंयं सच्योजातमृतापल्या घोरा मांसाद़ी च (का. रेवतीकल्प. ४२.०४) बनरपति० गन्धमांसी (घ, ३.४७)
-पश्ववर्ण-पु., वनस्पति० करवीरः (र.३०.6०) पिशाचोन्माद्र-(परिब०) पु., रोग० तह्欠क्षणानि-यः अस्वस्थचित्त: स्थानमलममानो नृत्यगीतहासी बद्धाबद्रप्रल्यापी संकर कृटमतिनरथ्याचेलतृणाइसकाप्टाधिरोहणणतिः भिल्नस्क्षस्बरो नझं विधाबन्तं नैकन्र तिष्टन्नु:सान्यावेदुग्रन्नप्रस्मृतिः स पिशाच्नोन्मत्तो जेय: (चचि. ८.२०)
-पिशित-न., मांसम् ( सुचि. ५.७)
( पिशिता )-ब्री., बनस्पति॰ जटामांसी (घ. ३.४५)
पिशिताशिन्-वि., मांसाद़ः ( खगः ) (युस्.४६.१३४)

( विदुना )-ब्री., वनस्पति० स्टृक्का (घ. ३.६२)
पिश्र-पु., पिण्डः (र. ८.५२.ज३)
ति., चूर्णीकृतम् (मुचि. २७.८) खल्वे पेषितम्
(र. २.८७)
खनिज० सीसकम् (र. २३.२५)
( पिएि)-ब्री., समगन्धपारदस्य दुग्बेन सह पेषणाज्ञाता हृत्येकप्रकारका (र. १७) दूदद्रागुणितेन द्वाद़शाभागेन च पारदेन सढ़ मिश्रितो तीशातपे संमर्वनात् नवनीवरूपः संजातो गत्धकः (र. ८.७)
-पचन-न., पात्र० पिंट्ट विण्डादिस्पापम्नं पच्यते अनेन हृति विप्पचनम्, कराःः ( युचि.२७.८)
-मय-वि., पिЕविकारः (चसू, ५.९)
-मांस-(परि००) न., कुहितं मांसम् ( सुसू. Ү६.३५०.३५ट)
-मेह-पु., रोग० कफजपमेह० ( सुनि. ६.१०) हृृरोमा पिश्शमिः सान्दं सितं च मेहति (असंनि. १०.१४) तस्य चिकिस्सा, हरिमादारुइरिदाकषाय उपयुक्तः ( सुचि. ११.९ )
-विक्रति-ब्री., पिश्रजा नास पिटसाधिता विकृतिविंकारो यथा पैप्टी ( सुरा) पिश्टमयमाहारद्वन्यम् ( चसू. ५.4)
-स्वेद्न-न., पात्र० विहं भाल्यादिचूर्ण स्वियतेडसिभ्रिति पिएस्वेदृं भाण्डम् (अह० असंड. ૪८)
-्वेदनविधि-पु., यथा पिसकं तोययरिप्रितपात्रोपरिद्तवृणाद्विसंस्थितं चवेय्यते, तथा तब् स्वेद्नीयमिल्यर्थः (चक, चचि, १(9)५० )
पिष्टक-पु., नेग्ररोग० नेग्रशुक्लभागगतोडयम् अस्मिम् रोगे शुक्टभागे विष्णुक्टो बिन्दुर्भववति (सुउ. ४.८ मुड. १.३५)
न., छगणम्, ग्राम्योपल्मरण्योपलम् (र.७.८) पिप्रान्न-न., वण्डुलादिविश्जमन्नम् (उ. मुड.१४.૪,१७) पिष्टि-ब्बी., पिष्टी (र.८,८)
-चन्ध- परिव० ) पु., पारदृबन्ध० तीनातपे प्रगादमर्द्वान्नबनीवसमो जातः। प्रकियाइत्र दाद्रुांशं पारवृमेकांरा गन्धक च त्रुटिशो सुनुर्सुतुः सले दल्वा तीवातपे मर्देयेत् (र. ११.७०)
पिषिटक-न., अरणयोपलम् (र. १०.६६)
(पिप्टिका )-(परिव० ) बी., पारदबन्ध० पिशिबन्धः
(₹. 9१.७०)
पिण्डिका (र. १०.५२-५३)
पिप्रिकोद्भव-न., घनसपति० तवक्षीरम् (रा. ६.८८) पिप्रौण्डि-छी., वनस्पति० श्वेताएल्डी, (रापरि, ૪.३७) पिहित-वि., विधानेन र्बम्म (सुड. २૪.६) आच्छाद़ितम् (अह्म्यू. 9९.१५)
पीटक-न., खनिज० अभ्रकम् (घ.परि. ६.३-४)
पीठ-न., आसनम् ( अहसू. २२.२ज)
-सर्षिन्-वि., पद्युः (चक. चसि. २.२१)
पीठोपमपाली-वि., यस्य तु पालिद्दूयं मूलत प्व हिशं भरति स पीठोपमपालि:, निंबंधिमः पद्यवृशकर्णबन्धाकृतीनामेकतमः ( (ुलू. १६.9०) आ. को. सं. ६४

पीडन-वि., लेप० सूक्ष्मास्ये बणे रुक्षै: विच्छिलैख्य पीडनो होपो विधीयते पीब्यते निण्पीउयते स्क्ष्मास्यमणबस्तु अनेनेति पीउनो ( लेपः) ( असंउ. ३०) न., मर्दनम् ( चसू. १८.४) अहुलुल्यदिना पीठनं नाम निर्वीडनम् ( घुसू. 6.96) वणस्य पटगुपक्रमेवेकः (युचि. १.८) नमनोन्नमनपरिबर्तनादि ( घंचि. ३.१८ )
पीडनद्ब्बम्य , ( सुचि. १.₹₹)
अभिघातः ( सुनि. १५.३)
पीडा, टु:्बम् ( का. बाल्यहचि. )
पीत-वि., पीतदर्णः हारिद्दाभः ( सुसू. १४.२१)
आसनादिना भावितं, झोषितं च (र. ३०.१-२)
पु., लनिज० गैरिकम् (६.परि.६.१४)
गौरीपाषणभभेद्: म० 'गौरीपाषाण' (र. ३.१३८)
बनस्पति० शाखोटः (रापरि. १.३०)
अह्कोट: (रा. ८.३८४)
न., पद्सकम् ( रा. १२.१४९)
न., विष० हारिद्ं विषम् (र. १०.८५)
न., वनस्पति० कुसुम्भम् (घ. ६.११८ )
पद्यकेसरम् ( रा, १०.१६२)
(पीता) बी., कनस्पति० कुरण्टकः (रा.१०.४१९) तेजोवरी ( रा. ३.३९४)
दारहहरिदा ( च. १.५९)
प्रियह्न्: ( रा. १२.२९)
मानुलुสभेदेः, बनवीजप्रकः (रा. ११.३४)
निंग्रिपा, कुर्शिंभाषा ( रा.९,२०१)
सुवर्ण्णछड़ी ( रा. $99.99 \%$ )
हरिद्ना (ध. १५૪)
भैपज्ञ० गोरोचना (रा. १२.३४)
आघेयीयत्रता० इंयं स्वेद्धजा बर्तेते। सा पित्तत्रिकारदा भबति (असंड. ૪૪) देश्रलक्षणानिविणमूं्रदृंशक्केदाक्षिदर्शरनानां पीतत्बम्, मूर्छाच्छद्दोंगिरोटुः्बज्नरारोचककूला भवन्ति (असंड. ४५) -कर्मन्-न., पीवयणंयुवर्णोत्पाइकं कर्म (र.२.१०) -काप्र-पु., बनस्पति० हरिद्दुः (रापरि. ९.२६) कालीयकम् (घ. ३.द)
-कीलका-ब्री., वनस्पति० आवर्तकी (घ. १.१९८)
-कीला-ब्नी., बनस्पति० आवतैकी (रा. ३.२९६)
-कुरव-पु., वनस्पति० किक्रितातः (रा.१०.४१५)
-कुसुम-पु., बनस्वति० किह्किरातः (रा.१०.४१५)
नान्ध-न., बनस्पति० कालीयकम् (रा.१२.१५)

५०६ [ पीतचन्दन ] आयुर्वेदीय-शा््यकोशः [ पीतक ]
-चन्द्न-न., वनस्पति० दारहुरिद्रा (ध. १.५6) कालीयकम् (रा. १२.१५)
-तण्डुल-पु., बनस्पति॰ प्रियध्गुः (घ. ६.९०) (-तण्डुला )-बी., वनस्पति० घृहती, घृद्तीभेद्ः सर्पतनुः (रा, ૪.१२३)
-तैला-बंी., बनस्पति० तेजोवती (रा. ३.३२४)
-दारुपु., वनस्पति० हरिद्यु: (रा. परि. ३.२६) देवदारा (चसि. १.८; सुचि. ३१.५)
दार्दरिद्ध (सुचि. १९.१३; ध. १.५९)
-दुग्धा-ब्री., वनस्पति० कास्धनक्षीरी (रा.५.३६३)
-द्गु-प., वनस्पति० सरल: (रा.१२.१३६) देवदारह (चक. चचि. 90.૪₹-४૪ असंड. 9०) दार्दरिदा (ध. १.५०)
नेत्रत्व-न., लक्षण० हारिद्नेन्नर्व्वम् (सुउ,३९,३२)
-पद्क-पु., बनस्पति० टिण्टुकः (रा. १.१४२)
-पुप्प-पु., बनस्पति० चम्पकः (रा. १०.२३०)
कोविद्रारः (रा. १०.२९४)
न., बनस्पति० आहुल्यम् (रापरि. ૪.₹४)
-(पुष्पा)-बी., वनस्पति० कोशातकी (ध. १.१८२; रा. ง.२く६)
कारवह्दी (रा. ७.२७く)
सिलिएिरीटा (रापारे, ૪.५₹)
आवर्तकी (ध. १.१९८)
आढकी (घ. ६.६३)
-(पुर्पी--स्री., बनस्पति० महाबला ( ध. १.२८२)
शाणपुद्पी (रा. ४.२९८)
हन्द्रवारणणी (रा. ₹.३७२)
ग्रपुसम् (रा. ५.२४६)
-पुर्णीका-स्री., वनस्पति० बालुकम् (रा. ५.२५०)
-फल-पु., बनस्पति० कर्मारः (रापरि. ११.१३)
-बीजा-सी., वनस्पति० बनमेथिका (रा. ५.१८५)
-मद्रक-पु., बनस्पति० किक्रिरातः (घ. ५.१५६)
-भृज्ञराज-पु., घनस्पति० भृछ्धराजभेद:
(रा. ४.२१) द०' भृंगराज'
-माक्षिक-न., खनिज० माक्षिकम् (रा. १₹.२०९)
-मुद्न-पु., धान्य० कुलित्थः (ध.६.१०५)

-मूत्रत्व-न., लक्षण० हारिद्यमूल्रत्वम्
(स. उ. ३९.३२)
-सूलक-न., वनस्पति० गर्जरम् (घ, ४.६९)
-यूधिका-द्री., वनस्पति० यूधिकाभेद्:
(ध. ५.989) द० 'यूथिका'
-यूर्थी-त्री., वनस्पति० यूधिकाभेदः
(रा. १०.२५२) न० 'यूधिका'
एक्त-पु., वनस्पति० पद्भकः (घ. ३.द८)
-क्भा-त्री., वनस्पति० सुवर्णकद़ली
(रा. ११.११५)
-राग-न., भैषज्य० सिक्थकम् (रा. १३.१०४)
-रूपदर्शान-न., लक्षण० सर्वेषां वस्तूनां पीताभत्वेन
दर्शानम् (ड. सुक. ૪.३७)
-बर्ग-पु., रसकमंपयोगी वर्गा: तन्र च पलाशः, परि-
ब्याधो हरिदा, दाख्दृरिद्रा (र. १०,९२)
-वर्ण-न., वनस्पति० कालीयकम् (घ. ₹.२७)
-वर्णक-न., बनस्पति० शीर्णन्दुत्तम् ( घ. १.१७९)
-विट्त्व-न., लक्षण० हारिद्रबर्चस्त्वम्
(सुउ. ३ऽ.३२)
-वृक्ष-पु., वनस्पति० टिण्टुकः (रा. ३.१४१)
-सार-पु., निर्यास० तुरुप्कः (रा. १२.३६)
बनस्पति० अङ्कोटः (घ. १.२५८)
-सारक-पु., वनस्पति० निम्ब: (रा. १.૪४)
पीतक-पु., वनस्पति० नम्दीवृक्षः (रा. १२.३१)
हरिद्नु: ( रापरि. ८.२६)
टिण्टुकः (रा. ऽ. १४₹)
किद्धिरात: (घ. प.945)
धान्य० दृरिनाम: झालि: द्० 'शालि'
पट्टिकभेद्: द्न० 'पट्टिक' ( सुसू. ४६.८)
न., वनस्पति० दाल्दरिद्दा (घ. १.५८)
पथकम् (रा. १२.१४४)
गृअनम् (ध. ४.३७)
गर्जरम् ( घ, ૪, ६९)
कालीयकम् (रा. १२.१५)
लोध्रभेद्, पीतलोधम् (र.२३.४०) द्द० 'लोभ'
काष्टागरू (रा. १२.४२)
कुछ्क्रम् (ध. ३.१२)
खनिज० सुवर्णम् (ध.६.२)
अम्रकम् (ध. परि, ६.३-४)
माभ्षीकम् ( रा. १३.२०९)
हरिवालम् (घ. ४.११९)
कुत्रिमधातु० पित्तल्रम् ( रा, १३.१७)

पीतिका－ब्री．，लता० तद्पलक्षणानि－स्थिरा पिउका， बर्दिन्बेर：शिर：शूले क्षिरक्तत्वं च（सुक，८．१०6） बनस्पति॰ यूधिकाभेकः（ घ，५．१४९）
₹०＇यूधिक्रा＇
षूप्माण्डिका（१．१८₹）
हरिदा（घ，१．५४）
दार्द्वरिना（रा．६．८₹）
शातुप्पा（घ．२．१）
सनिज० स्फटिकाभेदः पीतवर्णा स्फटिका （र．₹．६७－ईе）न०ं＇सौराट्ट्री＇
－चर्ण－न．，योग० मनःशीलियकक्षारहरितालसँधबादि－ साधितम् कण्म्मुस्बरोगेपूपयुक्छम्
(चचि. २६.१९६-१९५)
－द्रुम－पु．，बनस्पति० हरिदुद（रा．परि．९．२६．）
पीतनक－पु．，बनस्पति० आम्रातकः（घ．५．१२） पीतसा－ब्बी．，बनस्पति० कर्कंटी（रा．५．२．२）
पीताइन－पु．，बनस्पति० हिग्युक：（रा．३．१४२）
पीताभ－न．，बनस्पति० जीरकम्（घ．२．द६ ）
पीताम्लान－पु．，वनस्पति० किद्विरातः
( रा. १०.४१५)

पीताद्वनन，बनस्पति॰ द्वाह्हरिना（ध．१．५८）
पीनगन्धर्व－乌ु．，－वनस्यति० एरण्डः（र ३०．१६）
पीनवद्नना－वि．，पुट्टें वदून यस्ताः सा（ ुुरा，३．७）
पीनस－पु．，रोग०（ चसू．५．२6）प्रतिइयाय－ समאक्षणो नासारोगः；घनेन नासाssनहूते ${ }^{\text {＇}}$ विध्रुप्यते，क्रियते，धूप्यति，नरो न गन्धरसान्वेच्ति （चचि．२६．११३－१४）पक्मतिइयायः（चक． चसि．२．२२）बालके पीनसपीडिते पुतालि लक्षणानि भवस्ति－मुखेनोच्छ्वासो लहलाभितापो नासाल्लाखः कासश्र（ कासू．२५．३७．३．ट）
पीयूप－पु．，गोटुग्ध०（ चसु．२७．२२૪）सय：म्रूसूताया गो：क्षीरं सहाइं याबत् तश्श पीयूपनाग्नाडभिधेयं भवति। तनुणाः－मधुरो हृंहणो बृव्यो गुर्ख्वातध्न： पुंस्तनिद्दाप्रदः（（ सुसू．४५．．99）
पील्डु－पु．，न．，बनस्पति०（चसू．३．४）औत्ररापथिकं फलम्（चक．चसू．२७．९४4）उट्र्रप्रियो गुडफलः（ सुड．५५．४३）बद्रुणा：－कहुः， कषायो मधुरोडन्हः，सरः दीपनः，पित्तक्षो रक्त－ पित्तगुल्माशोघ्नः（घ，५．५१）ज्वरहो बिरेचनो－ पगश्र（चसू，૪．१६，१३）श्रेमाभिप्यन्दे स्वेदार्थ－ सुपदिध्：（सुउ．११．५－६）शिन्रमः（युचि．३．२८）

तक्फलगुणाः－कटुकं तिक्षम् कटुविपाकि पित्तकरं सरं तीष्षणोण्णं सह्नेहें कफवातनाशनें च
（गुसू．४६．9९4）इंद श्रिरोविरोचने उपयुज्यते （चसु．२．४－५）अस्य काहं दन्तधादने निपिन्दम् （अषंसू．₹．२२）
हिं．一पील्ड．
म．－पीलुु，किकलेचा वृक्ष．
गु．－जाल्य．
बं．－पीद्धागाः．
ता．—ोकु．
फा．－दर्खतेमेस्वाक्．
－घृत－न．，सिबृधृत० राजयक्षमादिसर्बरोगगहरमिदं धुतम्（ का．राजयक्म．）
－प्र－पु．，बनस्वति॰ मोरहः（रा．३．१३ ）
－पर्णिका－बी．，शाक० मोरटः（चसू．२७．१०२； असंसु．屯．१३९－१४६ ）
－पर्णी－बी．，बनस्पति॰ विम्बी（ ध．१．२०२）
मधुराबिम्बी（ रा．५．३०४）
मूर्वां चचि，३०，५०－५१；रा．३．११）
रास्नाभेद；，न००＇रास्ना＇（चचि，२७，४१）
－पुष्प－पु．，बनस्पति० मोरटः（ ध．१．१५ ）
बनस्पति० मोरटः（चचि．१३．६．०）
पीलुनी－ब्बी．，वनस्पति० मूर्वा（रा．३．१०）
पीवर－वि．，पुष्टम，पीनम्（अहुस，३．9५）
（ पीवरा ）－घी．，वस्पति० अश्वगन्धा（ रा．४．४०१）
（ पीवरी）－ख्री．，बनस्पति० शताबरी（ ५．१．२९१）
पुگ्नव－प．，बनसति० कपम：（रा．५．१५०）
पुट－न．，रसादिद्रण्यपाकानां प्रमाणज्ञापनम्（र．१०．४८） वत्प्रयोजनम्－लोहाद़ी़ीनामपुतर्भवो गुणाषिक्यमघ्रत। जल्तरव्बम्，रेखापूर्णवा（₹．१०．४९）तद्भेद्दा：－ महापुरनाज्पुटबरादपुरकुकुट्युटकपोतपुटगोवरपुट－
भाण्डुपटाश्र（ र．9०．४०－६३）
बनस्पति० जावीफलम्（घ．₹．३५）
भैपज्य००्याधनखम्（घ．₹．द०）
（पुटा）－ब्री．，बनस्पति० एलाभेदः भद्रैला（घ．२．૪६） दू०＇एला＇
－कन्द－पु．，बनस्पति० कोलकन्व：（रापरि．७．३८） －पाक－पु．，भैषस्यविधि० औौधिद्वन्यस्य कल्कं कुत्वा काइसरीकृतम्न्वादिपप्रैस्तं गोधूमपिऐेन वा वेथथयित्वा उग्रुल्महन्रुध्मांन्रं वा स्पूलं सृदा हेपयेत् वतश्राक्तरवर्णो बावद्र अवेक् ताबदमी

## [पुत्र]

पाचयिस्लोट्थाह्य पीडयिस्रा च रसं निफ्कासयेत्। माश्रा-पलम्, अनुपानम् - कर्षमान्रं मंतु (र. १६.६; झार्ब्र्गधर उ, १३.५४) तलेद्या:स्नेदनो लेख्बनो रोपणश्ब त्रिधा; पुटाक्रविपया:अतिरुक्षन्रत्रपुख्यस्य सनेढनोडतिस्तिभघस्य लेसनो एप्विबलर्धनार्यं बातपित्तासुग्वणनाघानार्थ च रोपणो हितकरः ( वार्ञा. उ. १३.५६-५०) नेन्नरोगेपु पुटाकोडयं तर्पणविधिना योज्य:
(अहस, २४.१९)
-पाककल्पना-ब्बी., कल्प० पुरपाक:
(अहस.२४.१५.१९)
-पाकविधि-प., भैषज्यबिधि० पुरपाकविधानम् (अषंसू. ३३.८)
-यन्त्र-न., यन्त्र० भूमौ करीवरााशीं कृत्वा तत्र जुए्यां वा करीपाब्शिक्षिप्र तदृभ्भिना प्रहरन्दयपर्यन्तमम्तनिंगूठूरसमयबटसंपुटस्य पचनम् (र. ८.४५) पुटक-न., रोग० पित्तर्लेम्मभ्यामन्तर्नासायामवहहो वायुः कमें दोषयेत्। चुक्कः कफ: पुटतां गुकत्वाच्च चर्मांकृतिब्व माप्लोति (असंड, २₹) पुटालु-पु., बनस्पति० कोलकन्दः ( रापरि. ५.३८) पुटाबय-पु., भैषज्यबिधि० पुटपाकः ( सुड. १५.₹५)
 पुण्डरीक-पु., न., बनस्पति॰ श्वेतकमळम्, मूशविरजनीयगणे प़क द्वं्यम् (चलू. ४.१५; सुस. १३.१४) दिनविकासिकमलम् ( दुरा. ४.२२) वद्वुणा :-मधुरं तिकंत सीवं पित्तर्नं दाहरक्नविकारशोपपिपासाभ्रमप्नत्र (ध. ४.१८८)色. - ₹मल,
म. -मू.
ย. -रमळ.
बं. - पम्म, कमल.
ता.-शिबापु तमारिया.
पु., दमनम् (ॠ. ३.६४)
शालिमेदः ( मुसू. ( ४६.४) इ० 'शालि'
न., कन्दविष० ( असंड. ४०) न० 'विप' तेन


सर्प० राजिमान् ( मुक. ૪.३४(३))
द्वर्वकरः ( गुक. $6 . ३ \times(9)$ )
पक्षि० कानूपदेशे बत्वमानः (चक, १,८) नलिन-

नयनः नलिनं कमलं, वदाकारनेत्रः सह्यातचारी पक्षी ( ह. मुस. 8६.904)
न., रोग० महाक़ेणेखेके कुछम् ( चस्, १९. (४) २) पुणडरीक्रपत्रकाशं कुषम् ( मुनिं, ५.८) रफान्त-

चिते पभपग्रमिबाचितम्, घनभूरिल्सीकारधिरबहु-
लम् अविलन्बेन विभेदि च (असंनि, १४.२८-२१)
-मुखी-बी., निर्विषजलक्क० ( सुसु. १३.१२)
पुण्डरीकाक्ष-पु., अलचारिपक्षि० पुण्डर:,
(चस्, २७.४३) नलिननयनः पाण्डुः
(अंसंब, 6.८१-८₹; असंसू, $6 . ८ q-\subset ३$ )
पुण्डरीयक-न., बनस्पति॰ प्रपौण्डरीकम् ( घ. ३.९२) पुण्डर्य-पु., न., घनस्सति० प्रयौण्डरीकम् (घ. ३.३२) पुण्ड्र-पु., बनस्पति० विलकः ( थ 4.१46)

प्रम्भः ( रा. ११.१२६ )
प्रभौण्डरीकम् ( असंसू, १६.६)
शालिभेदः न० 'शाली ' (अहसू, ६.२)
पुण्ट्रक-पु., बनस्पति॰ विलकः (रा. १०.२६६) नाम्नी-बी., वनस्पति॰ अविमुक्रकः (रा. १०,२६०)
 पुण्र्रेकुण-प., घनस्पति० इसुभेद्ः द० 'इक्षु'
(र. २०,\&४-९६)

पुणय-न., पापाभाबः सुकुतम् धर्माद्ररणम्
(का. रेखतीक्प)
(पुण्या )-खी., वनस्पति० अभ्षगन्बा ( रत, ४.४०9)
-कीर्ति-बीी, म्रद०० रेखतीम्रहस विंगतिसंज्ञानामन्य-
तमा (का घालंग्रहृि.)
-जनी-स्री., रेवतीपद०० असाध्या जातहारिणी (का. क. रेखतीक. 49)
-तुण-पु., बनस्पति० दुर्भै: (रा. ८.२०८)
-धूप-प., धूपकल०० ( का. धूपकल्पाय्याय.)
-राब्द-वि., पुपयः वाबनः शान्द्रो नाम संज़ा गस्य स: ( बसी, ७.३०)
पुणयाइघ्रोप-पु., पुण्याहशाब्दोशारः (अंसंसृ. ८., く) पुण्याहशाब्द्य-प., मझखसाब्द्र: (चशा. ८.३५)
पुत्तिका-( परिव.) ब्री., कीट० मशकोपममक्षिकाः
क्षषणनर्णाः ( सुसू, ४५. १३₹)
पुत्तिरसा-ब्बी., यनस्पति० रास्ना (घ. १.२७०)
पुत्र-प., अपल्यं पुमान्, तनयः ( गुरा. २.२६)
मूपिक० एवद्विषतः पाण्डुता, सादोरक्रे सर्वत
आाबुसरशग्रम्बिसंभव: (अषंड, ૪६.२६६)

तचिकित्सा－शिरीजे नुद्धक्क：समाक्षिको लेड्य：
（सुक．4．9१－9२）
－कन्द्दा－खी．，वसखति० लक्ष्ममा（ रा．परि．．44） －कामा－वि．，पुन्रं कामयते हृचति हृति पुग्रकामा यद्रा पुत्राध्ध काम ह्चच्छा यस्थाः सा
（ मुधा．२．३२）
－कामीय－वि．，पुन्रकामसम्ब्रन्धि（अस्सेशा．१）
－काम्येपि－（परिश०）पु．，पुन्रम्नास्यंश्ये यझ्श०
（का．रेवत्तीकलप द）
－घी－खी．，योनिरोग० जातध्नी यस्या स्को वायुर्जातं जातं गुष्टशोणितजं गभें विनाशायति
（चसु．98．8（३）；चचि，३०－२८－२९）
－जीव－पु．，बनस्पति० तन्गुणाः－कटुर्लबण：शीतो स्क्षो घृप्यो गर्मेजीवदश्वधुप्यः वित्तश्सनः कफ－ वातकारको दाहतुष्णानिबारणः（रापरि，५．३१）
क्रीपदूःः（ युचि．99．६9）
हिं．－जियापति，जियापोता．
म．－पुत्रजीवक．
गु．－पुभर्जावक．
बं．—पुत्तजिया．
ता．－कारुपालिक
－दा－बी．，बनस्पति०
तन्दुणा：－मधुरा，शीता，गर्मंसंभूतिद़ायका，पित्त－
हरा，नारीपुष्पदिदोधदा，दाइं्रमदरा （ रापरि．૪．२५－२く）
हिं．— लं्र्मणी．
म．－लक्ष्मणा．
ता．－कटावजटे．
फा．－मर्दोमीं।
कक्ष्मणा（रापरि．6．५५）
－दाटृ－पु．，बनस्पवि॰ पुन्रदान्री（रापरि．३．૪৬－४く）
－दार्त्री－ख्वी．，वनस्पति० तद्वुणा：－कटुरुण्णा， सुरभिः，पथ्या，चातभी，कफापहा，बन्ज्याद़ोष－ बिनाशिनी（रापरि，₹．४४－४く）
वन्ध्यकोऐऐकी（रा．३．२७₹）
－प्रद्वा－खी．，वनस्पति० सर्पतनुर्त्रहीतीयेद द००＇बृहती＇ （रा．૪．9२३）
－प्रिया－बी．，प्रतुदुपक्षि०（असंसू，6．6२－64）
－भद्रा－बी．，वनस्पति० जीवन्ती（रा．₹．१७२）
－श्रेणी－बी．，वनस्पति० आस्युकर्णी
（रापरि．३．२२）

द्वव्ती（उ．सुसू．३८．२९；ध．१．२२९）
मेपइ्यी（8．११३；पान．२३）
पुन्रक－पु．，मूपिक० पुत्रः तद्ट्टलक्षणानि－अद्रसाद्： पाण्डुदर्णः आखुशावकनिभा ग्रन्थयंश्र
（सुक．५．११－१२）
（ पुत्रिका）－त्री．，यन्त्रं० घर्षणी（र．S．८३）
पुत्रल्जीनक－पु．，बनस्पति० पुत्र्जीचः（मुचि．१९．६१）
पुत्रिणी－बी．，रोग० दू०＇श्रमेहपिटका＇（सुनि．६．१५） पुग्रकामा（र．२२．११）
पुर्तीय－विधान（परिव०）न．，गर्माधानाथं होमहवनादि－
विधानम्，पुग्रम्राष्य्यर्थमौपासनाझौौ आज्यहोमविधि：
（चशा．८．90－99；युसा．२．२6）
बि．，पुत्रत्रासये हिवम्（र．२५．३८）
पुर्श्रयेप्टि－（परिन०）पु．，पुत्रम्नदो याग० पुन्रकामेप्टियक्： （ का，जातिसूत्रीय＜）
पुद्नल－पु．，पूरणारपुद्ललनाद् गलः＇परणाद् गलनाड़े हे पुन्नलाः इति न्यायकोषे। आत्मा（चशा．४．८）

पुनर्－（ अव्य．）मुहुः（अहस，૪．२६）
－नव－पु．，यनस्पति० पुनर्नवाभेद्：रका पुनर्नवा （रा．५．४०く）द०＇पुनर्नवा＇
－（ नवा ）－बी．，वनस्पति० अनुवासनोपगगणे， स्वदोपगरणे बयःस्थापनगणे चैक दृव्यम्
（चस्，$\times . १ २-१ ८$ ）वद्वुणा：－तिक्तोण्णा，रुक्षा， बावकरह्नी，ऐोफपाण्डुह्ड़ोगकासोरःक्षतग्रूल－ व्रिपरक्कविकारष्नी（ध．१．२०४）सा त्रिबिधा， श्वेता，रका，नीला च（सुसु．₹८，४－५）तन्र ＊बेता－शाकमिदें，तिक्ता，सोप्णा，रीता （चस्，२6．२ $\gamma$ ）वातकफथनी，कासह्द्वोगयूलान्न－ पाण्डुशोकविशापहा（सुसू，૪६．२५४－२५५； रा． 4.804 ）रका－तिक्ता，पित्तध्नी，सारिणी， रक्तप्रद्रपण्दुयोफनाशिनी；नीला－तिक्ता，कटु－ रुष्गा，रसायनी，वातकफष्नी，हुनोगपाण्दुरोथ－ धासघ्नी（रा．५．४०६－११）अस्या मूलमास्थापने प्रयुज्यते（ नसू，२．१२－१३）
हिं．－ल्याल साबुनी．
म．－विपखाशा，रक्तवस्तु．
गु．－साटोडी．
बं．－्लाल साबुनी．
ता．－भुकरातेकिरे．
－नवायूष－（परिव०）पु．，यूप．दुधिसषिंःसमेतोऽयं वातम्नः（ का．खिल．४．५३－५४）
－भव－पु．，पुनर्जन्म（चशा， $6 . २ ०$ ；सुशा，२．५८） －भू－ब्री．，बनस्पति० पुनर्नवा（र．२．३००३१）
－चसु－पु．，ॠषि० आत्रेयो भरद्वाजक्यिप्योडमिवेशा－ दिभ्यः पड्म्य अयुर्वेंदे द्त्तवान्（चसु．१．३०） अम्निबेशास्य गुरू：，स हिमबतः पार्थें वसति स्म सोऽमिवेशेशाय योनिब्यापचिचकित्सामुबाच（चचि． ३०．6－6）जनपदुमण्बले पद्ञालक्षेत्रे द्विजाति－ बराध्युपिते काम्पिल्यराजधान्यां भरवान् पुनर्घसुरात्रेयो 5 न्वेवासिगणपरिवृतः पश्रिमे घर्म－ मासे गङनीतरे बनविचारमनुचरब्रमिवेशादि－ खिष्यै：सहृवर्तमान आसीद्यि्यपि उपवर्णितमस्ति （च．वि．३．३）
－विद्दा－स्री．，दुपसिराब्यधप्रकारः，या सिरा सूक्ष्म－
शाख्रेण ब्यधनादेकस्थाने णु बहुझो भिल्ञा सा （ सुशा，८．१९）द०＇सिराज्यध＇
पुनरावर्तक－वि．，पुनराबर्तमान：पुनरागत：
（चचि，₹．३૪३）
पुनरुक्त－न．，वाक्यदोष०० प्रतिसंबद्धार्थमपि यद् द्विरभि－ घीयते तव्। तद् द्विविधमर्धपुनरुकं शब्दपुनरुकं च （चवि． $6.4 \gamma$ ）
पुनस्न्र्व－पु．，पुनःसन्भबः पुनःप्रसहः（अहस्त，૪．२६） पुन्नाग－乌ु．，बनस्पति० तद्गुणाः－मधुरः，सुगन्धिः

शीतः，पित्तनाशनो भूतविद्नावण：
（रापरि．१०．११－१२；सुसू．३८．२४－२५）
启．－पुन्नाग．
म．－－गोडी उण्डीण，कडवी उण्डीण．
गु．－पुन्नाग．
बं．－पुन्नागाच्छ．
ता．－पिन्य，
－केशार－न．，वनस्पति० पयके शरम्
( सुस्. ₹८,२૪-२५)

पुन्नाट－पु．，वनस्पति० चक्रमर्दः（रा．४．८）
पुन्नाड－पु．，बनस्पति० चक्रमर्द्：（रा．४．द）
पुन्नामन्－ु．，वनस्पति० पुन्नागः（रा．परि．१०．११） पक्षि०（ असंशा．१२．९）
（पुन्नाम－）खग（परिव०）पु．，पुंनामधेयो पक्षी－ हंसकारण्बवचक्रवाकादिः（ सुस．२९．३६）
पुप्पुट－पु．，तालुग्तरोग० भेद्यरोगः（सुसू．२५．6； सुनि，१६．૪૪）स्रेष्ममेदोम्यां तुपाम्यां कोलन सढशो नीरूज स्थिरश्न शोफ：（असंड．२५） दुन्तमूलगतरोग० भेद्यरोगोडयम्（ सुसू．२५．6） द०＇दन्त्वप्पुयक＇

पुर－पु．，न．，निर्यास० गुगुगुः（सुसू．५．६२；ध．३．१२७） पुष्पमस्प स्थावरजइ्गमविषे धूपार्थमुपयुज्यते （असंसू．८）
बनस्पति० अगएभेदः，दाहागरू（ रा，१२．४३） ₹०＇अगरु＇अगा，
शुण्ठी（र．२२．१६०）
मुस्ता（र．२२．१६७）
－मथनवल्डम－न．，वनस्पति० अगरभेद्：द्वाढागर： （रा，१२．૪३）ड़०＇अगर＇
पुरान्तिक－वि．，नगरसमीपवर्ति（असंसू，३．६）
पुरारिवीर्य－（परिय०）न．，खनिज० पुरारिख्यिपुरारिः， शिवः तद्धीयेभूतः पारद़ः（र．२०．३२－१०२）
पुराद्वया－ब्री．，वनस्पति० सघ्धकी（सुड．प२．२૪） गुग्गुलुः（ सुड，प२．२४ ）
पुरस्－अव्य．，पुरस्तात् अभ्रे（सुड．૪१．३）
（पुर：－सर－वि．，अग्रगामि तेन पूर्वरूपम् इति तात्पयं ग्रहीतब्यम्（ ड，सुड．२४．५）
（पुरो－）गम－वि．，पूर्वस्पत्वेन अग्रेसरोड्यगामी वा （सुउ，४१．३）
－डाशा－पु．，यज्ञान्न० कपालाकारः पिप्रमयः कपालन परिपक्（ युड．३५．6）
－चात－पु．，पूर्बदिगागतो वातः（अहसू．२．४०）
－हित－पु．，मन्न्रविशारदः पुरोधाः（ सुसू．३३．७－८） पुराकृत－वि．，पूर्वजन्मकृतम्（ सुशा．२．५२）
पुराण－वि．，ग्राचीनम्，जीर्णम्（अह्सू．३．२०）
－कांस्य－न．，चिरन्तनकांस्यचूर्णम्（र．२३．४०）
－घृत－न．，（परिव०）घृत० रातवर्षपर्पन्वं स्थापितम् （चचि．३．६०－६२）दरार्षस्थितम्
（सुड．५१．9६；सुक．6．4१；सूड．१．३）
तद्वुणा：－कटुविपाकि（सुसू．४प．9०6）शीव－ सुग्रगन्धि，मेद्नं，मणरोषनं，रोपणम् दीपनं，सरम्，（ सु．）；त्रिदोष由，श्वासपीनसकास－ मृर्चाकुष्ठविषोन्माद्यम्दाइ पस्मारयोनिश्रूलकर्णशूला－ क्षिश्रूलशिरः：खूलशोफतिमिरमद्नाशकम्， （ध．६．१५६）
वाताभिष्यन्द्नाशाकम्（सुड．१．२）
ज्वरगररोषनाशानम् किज्ञैतव् बस्तिनस्थाक्षि－ पूरणेपूपदिइयते（सुसू，४५．9०6）
अपस्मारम्रहो म्मादवतां विशोषतः शास्तम् （चचि．९．६₹）
अलंख्कविषे उपयुक्षम्（सुक，6．49）
－ज्चर－पु．，रोग० जीर्णज्वरः（असंसू，१२：४१） ，द०＇उवर＇
-पुरीप-न., चिरकालसंचितमलः ( सुरा. 90.४)
विष्-सी., पुराणपुरीषम् ( असंशा. ३.११)
-सर्पिस्-न., घृत० पुराणघृतम् ( सुसू, 84.906 ) पुंवराट-पु., भैघज्य० अयं बराहीतोडल्पगुणः पित्तलोडस्थिरगुणकरश्य (र.9६.१२०-२९)
पुंसू- पु., पुरुप: (चसू. 9.ชט) बनस्पति० पुल्वागः (रापरि.9०.११)
-कोकिल-पु., पक्षि० पिकः (र. २७.१२५)
-च-न., शुक्रम् ( सुड. ५२.८१)
-त्वविग्रह्-पु., वनस्पवि० भूत्रणम्
(रापरि, ८.४३; रा, ८.७३)
स्वोपघात-पु., शुक्षक्षयः (सस., ૪र.9०-१₹) पुर्वत्वनाशः, तह्देतन्रः-मर्मचछ्छेदइन्रुक्तहनाडीच्छेदो मेढूरोगो लवणरसातियोगो वा (सुचि. २६.१३) तथा कटुतिक्तकषायरसानामतियोगः्य
(अंद्धस्. $90.9 ६-9 ९-२ १)$
पुंसबन-न., संस्कार० पुंस्त्वकारकं कर्म, बैदि़कं पुन्नजनकं विधानम्, तद्विधि:-आपन्नगभां खियमभिसमीक्ष्य प्राग्यक्तीभावादूर्भस्य पुंसवनमस्य द्याप्। गोष्ठे जातस्य न्यग्रोधस्य प्रागुच्चराक्यां झाखाम्यां शुके अनुपहते आदाय द्वाम्यां धान्यमाषाम्यां संपदुपेताक्यंं गौरसर्वपाम्यों वा सह दन्नि प्रक्षिप्य पुल्येण पिवेत्, तथैवापरासीवकर्ष्भकापामार्गससह्चरकल्कांध युगपदेकैैकरो यथेटें वाऽप्युपसंसक्कृत्य पयसा, कुख्यकीटकं मस्स्यं चोद्काअलौ प्रक्षिप्य पुष्येण पिबेत्, तथा कनकमयान् राजतानायसांश्य पुरुपकानम्निवर्णानणुप्रकाणान् द़नि पयस्युद़काअलौ। वा प्रक्षिप्य पिजेदृनवरोषतः पुप्येण, पुध्येणेच च शालिपिप्टस्य पच्यमानस्योष्माणमुपाध्राय तस्यैन च पिश्टस्योक्कसंसृप्टस्य रसं देहल्यामुपनिधाय दुक्षिणे नासापुटे स्वयमासिक्षेत् पिच्चुना । यच्चान्यदुपि आाह्मणा झूयुराता का ख्रिय: पुंसवनमिकं तघानुप्रेयमू (चशा, ८.१९)
पुसंक्षपक्षिन्-पु., पुछ्धिनविशिष्टः पक्षी वर्तकादि: ( अहाशा. ६.२३) पुरासिनी-ब्री., बनस्पति० महाबला (रा. ૪,૪२૪) पुरीष-न., अन्लमलः (चसू. १४.૪) शारीरे पुरीषस्य सताइललयः प्रमाणम् (चशा. 6.१५)
-कोष्ट-पु., पुरीषाघासक्तकोष्ट: (चक. चसि. २.१२) -क्षय-पु., पुरीषवैषम्यावस्थाविदोषः मलस्य स्वप्रमाणहानि:, तस्य उक्षणानि-द्डदयपाश्बरपीडा, सशब्दस्य वायोरूर्ज्वगमनमू, कुक्षो संचरणां च (सुसू,94.99)
-ज-वि., पुरीषात् जातः ( क्रिमिः ) (चवि. ५.९)
-धरा-ज्री., शारीर० कलाभेद्वः, अल्चस्य घनकिहे पुरीषं, तस्याssधारा पश्यमी पुरीषधरा नाम कला (सुरा. ४.9६)
-प्रवृच्ति-त्री., लक्षण० विट्प्रवृत्तिः ( सुशा. 9०.७)
-मेद्-पु., लक्षण० भिन्रवर्चस्त्वम् बिट्भेद्:
(चवि. ५.१३)
-मार्ग-पु., शारीर० शक्टतो वहनाथ्थ बहिर्निर्गमनाथं स्रोतः (चनि. २.८)
-वर्तवर्तन-न., लक्षण० पुरीषवेगानामप्रादुर्भाव: प्रकुपितवायुकर्मंविदोषः, पुरीषवर्तः नाम वृत्तपुरीषता (का. गुल्मचि )
चहस्रोतस्-न., शारीर० पुरीषवहानांथ स्रोत: तन्मूलम्-पक्षाशयः स्थूल्गुदं च, तहुप्टिलक्षणानिकृच्क्रेणाल्पाल्पं सषाबदं सशूलमतिद्द्वमतिग्रथितमस्युपवेशनम् (चवि. ५.०) विद्दूस लक्षणानिआनाहो दुर्गन्धता ग्रथितान्त्रता (सुशा. २.१२) -विरजनीय-पु., द्रव्यगण० महाकषायवों एको गणः, पुरीपस्स विरजन द्रोषसंबन्धनिरासं करोति
(चसू, $૪,<$ )
जम्बृश्धकील्वक्कच्दुरामधुकराल्मलीशीवेपकभृष्टमृव् पयस्योट्पलतिलकणाः हति द्रा छमानि पुरीपविरजनीयानि (चसू. ४.१५)
-बिवेचन-न., अन्वात् मलभावेन पृथक्छरणम् इत्यन्न पित्तेन (सुस्. २१.१०) हत्यन्र समानेन वातेन (सुनि, १.१६) इस्यत्र पिच्तथराकलया ( सुझा. ૪.१९) इलन्र अधोगतार्मिंधमनीभि: अन्नरसाव् मलभावेन विवेघनं नाम पृथक्रणं भवति (सुशा. २.6) इत्यत्र मलधराकलया मलस्य पुरीयादिमलाभिनिर्तृत्तिपूर्वकं विभजनमुक्तम् ( सुशा. ४.१७)
-संग्रहणीयगण-पु., दन्यगण० मल्याझौषधिगण:, मह्वाकषायवर्गों एको गण:- प्रियंग्रनन्ता-डडद्रास्थिकट्वनलोधमोचरससमझाधातकीपुष्पपदापभकेसराणीति (चसू. ४.१५)
पुरीषाधान-न., शारीर० पक्काशायः (चक. चशा. ३.६) "वातः श्रोणिगुदसंध्रयः तदुपरि भधोनाभेः पक्काशय:" (सुसू. २१.६) " सुहुश्याऱी पक्राधानगुदालगः " (सुनि, १.९) " पुरीषाधानं आमाशायश्न पक्राशायश्य..." (चशा. ३.६) अनेन बचोनातेन पुरीवाधानपुरीषाधारपुरीषाशायाबयवानां पक्काशयात् मेदो निर्बिवाकृ, पकासयस्य

49२ [पुरीषाधार] आयुबैंद्वीय-शान्वकोशः [पुक्करक्ष ]

पानान्बसापेक्षसंज्ञल्याव् पुरीषाधारपुरीवाधानादीनां च अन्हमलसापेक्षतया व्यपदिए़्त्वाच
पुरीषाधार-पु., शारीर० पुरीषस्वाधारो मलाशायः (चशा, し.90) ₹० "पुरीषाधान", "'ुुरीषाशाय" पुरीषाशाय-पु., दारीर० पुरीषं आहोते अस्मिन् इति पुरीषालायः पुरीषस्य स्थानम् ( चचि. १९.६) दू० ' पुरीषाधान '
पुरुष-पु., पुरि भौतिके शररीरे रोते बसरीवि पुरूः जीच: ( गुशा. ३.૪) सांखये पुरुपोडनाघ्यनन्तालिख्ये निस्यानपरसथंगत हृति सिन्दान्तितम्, तत्समा प्रकृतिः ( सुरा, १.९) अयं सांख्याद्दिमतश्रन्नुविंशतिक: पुर्पश्वतुर्या नेछिकीचिकिस्ताया अधिध्रानम्
नायुर्बेदे स्लादयश्रेतनापष्ठा धातवः पुरकः स्टृतः अयं पट्धानुक्युखष्तु रोगनाइनीप्रकृतिस्थापनीरसायनीति त्रिबिधनिकिस्साया अधिछ्टानम्
(चशा. १.१६)
शररीरम्, अयमर्थों लक्षणया प्रकरणवशादा ज्रेय: 'अर्थ: प्रकरणं लिगं श्राद्दस्यान्यस्य सल्रिधिः। शब्दार्थैस्याव्यवचेछे विशोषस्मृतितेतबः इल्यपि स्सवैव्यम् (अह. अहस, २७.५३)
मनुष्यजातिः ( सुसू, १,२२)
बनस्पति॰ प्षुंनागः (रा. परि. १०.११)
मोरट: (घ. १.१५)
-कर-वि., पुख्पत्ब्वभिद्यक्तिकरम ( चशा. ४.१४)
-कार-पु., प्रयत्नः (चवि. ₹.२s)
दन्तिक्त्री., बनस्पति॰ मेना (रा. ५.१६२)
-विचय-वि., अध्याय० पुर्वविच्चयसधिक्रित्य कृतोडध्यायः (चशा, ५.१)
-ब्यापद्-स्ती., पुख्पनिमिन्तच्युक्कदोषध्यापव् (चशा. ४.३१)
-श्रेप्र-पु., देवता० नारायणः वस्तुतः पुस्पष्प्ष्ट हृति विशोपण्त्वेऽपि विऐोपणाद्धिशेष्याव्यततिरिति विशेप्यनारायणबोधः (उसू., ५.२९)
पुरुपक-पु., पुरुषाकृतिः ( चरा. ८.१९)
पुरुपायाम-पु., पादाग्राबस्थितस्योर्च्वाहोः पुर्पस्य दैर्ष्यम्, सरिंशमइइग्गुलातम् ( सुसू. ३५.१२)
पुलक-न, स्यनिज० कब्क्षणम ( घ. ३.१४१) पाकादूर्णांत्तरमापच्च हफटिकम्, वैदूयोंपलक्तम् ( सु. १५.२६)
( पुलका)-बी, भाणि० गोधा (रा. 99.96 )
(पुलकी )-ब्बी., वनस्पति० कद्य्वः (रा. «.१७२) पुलस्ति-पु., ऋषि० (चसि. ११.४)
पुलस्त्य-पु., काँ० रोगापहरणचिन्तनार्थ हिमबतः पार्श्ने
समेतेपु महर्णिध्वेकः ( चसू. १.८)
पुलाक-पु., घान्य० ध्रुनधान्यम् (चक. चसू. १४.४२)
अस्य पोट्वलेनार्शः स्थांन खवेधम् (चचि. १...४०)
गवेकेकंक, अग्रात्तपांक धान्यम् ( मुसू. २२.९)
पलालम् ( इन्दु. असंज. Ү३)
पुलाकोटक्न., तण्ड्रोोदकम (चचि, ₹०.१४०)
सिन्जल० गवेपुकोद्कम्, गवेक्रकस्तु तृणधान्यम् ( गुसू, २२,३)
पुलिन-न., स्थान० जलमध्योलियतनूमदेशः

$$
\text { (घु. } \ddagger 0.90)
$$

पुलिन्द-पु., न., क्रुक्षेत्राद् दक्ष्जिदेशः
(काखिल, २५.१३)

पुॅकर-न.,वनस्तति॰ पुक्कममूलम् (रा.६.३२;मुचि.ই७.८)
कमबम् ( रा. १०,२૪३ )
रकपघम्म् (घ. ४.१५२)
जलम् (रा. १४.३96)
-ज-न., वनस्पति॰ पुष्करमूलम् ( रा. ६.९२)
-जटा-ब्री., बनसपति० पुष्करमूलम्
(अंसंचि. १६.e9; घ. १.६६)
नाड़ी-म्री., बनस्पति० पघिनी (रा. ५.१३३)
-पर्णिका-ब्की., बनस्पति० पविमिनी (रा. ५.१३२)
-बीज-न., बीज॰ नीलकमलबीजम्
(चनि. ३.२५८)
-मूल-न., घनस्पति॰ हिकाश्वासकासपार्वघूल्डराणां श्रेषम् ( चसू. २५.४०, सुड. २२.१२०)
तद्युणाः-तिक्तं कहूणं कफवातबं ज्रारोचककासशोफा डs $\begin{aligned} \\ \text { Iन } \\ \text { व्वासहि क्कापाण्डुनाइनम् }\end{aligned}$ (ध. १.६६)
हिं. -केड.
म.-पोखरमूळ.
बं. 一केड.
ता.-कोएस्तम्भ.
-रायिका-बी., पक्षि० पक्षपत्रत्वायिकापूवेण्वेका, पुण्करे नाम पम्मपने रोते इति पुक्करापयिका ( ससु. ४६.9०4)
-शिफा-ब्री., वनस्पति॰ पुफ्करमूलम्म (रा. ६.९३) पुक्कराक्ष-प., पक्षि० हंसः (चक. चसि. 93.95 (9))

पुप्कराब्नु., जलचरपक्षि० सारसपक्षी (चस्. २७.४२) न., बनस्पति० पुक्करमूलम् ( घ. १.६६)
पुष्करिका-स्री., श्रूरोग० ( सुस्. २५.6) पुद्करस्य कर्णिकेच पिटिकाचिता पिटिका (असंड. ३८) पित्तझोणितसंभूता पिउका (मुनि. १४,३-२०) पुध्करिन-पु., जलाशय० पुष्करिणी
(असंस्, २६.१५)
( पुधकरिणी )-ब्री., वनस्पति० पहिनी (रा. ५.१३२) पुध्करिणी-की., (रा. ५.१₹२)
-मद्-त्री., पुक्करिण्यां स्थिता सृद् रकपित्ते प्रलेपनार्रम्नुपयुक्ता (चचि, र.9०\%)
पुष्कल-पु., मोक्षः (चसि, १२.३५-३६)
पुप्ट-वि., पीनः (अह्टस्: ₹.१२)
पुश्शि-दी., पोपणम्, तृष्तिः (चसू, २५.6०) उपचयः (चरा. र.१२)
-दा-र्त्र्वा., बनस्पति० अश्षगन्धा (रा. ४.४०१) ॠन्द्वि: (रा. ५.१८6)
पुज्प-न., कुसुमम् ( सुसू. ४६.२८२; चस्. १.७३) खनिज० पुष्पकासीसम् (मुक. ६.२०) रस० पुण्परागः (र. २२.१४-१६)
नेन्ररोग० कृषोे शवेताः, ल्बेते वा कृण्गइयावा बिम्द्वः, भाद्याः शुकुसंज़ा अपरे च गुक्ताख्या:
(र. २३.५३)
स्रीणाम् ऋतुः ( सुचि, ३७.१२५) आत्तंवदृर्रानम् (चशा. ८.५) युवत्या आत्वम् (र.90.6७)
( पुप्पी )-ब्री., बनस्पति० अर्क: (ध. र.१३) सुवर्णकेतकी (रापरि. १०.३)
-काल-पु.. स्रीणाम् ऋतुकालः ( सुरा. ₹.१२ )
-कासीस-न., खनिज० कासीसभेदः, नीलकासीसम् (चसि, ६,६४) तदूगुणाः-कषायमक्लं, तिक्तं, सोष्यं, नेइ्यं, कचरअंन, पित्तकफहनं, विपव्रणध्वित्रनेत्रामयकुष्टत्वर्द्योषनाशानम् (घ. ₹.१२५)
उपद्रावणचिकिस्सायामबन्रूर्णनकल्पद्वव्येष्वेकम् ( सुचि. १९.४०-४१) प्रतिसारणाथम्युपयुज्यते
( ुुज, १४.३-४) सुरसारसैः भावितमेतत्पक्ष्मशातेऽंजनम् ( असंउ, १२)
हि. - पुल्यकसीस.
म.-श्वेतनीळी.
ग.- घोळी हीराकरी.
बं. -पुप्पकासीस.
-केतु-पु., खनिज० पुष्पाधनम् (घ. ३.१६२) आ. को. सं. ६४
-गन्ध-पु., वनस्पवि॰ जूर्णा (रा. १६.१६९)
(-गन्घा)-खी., वनस्पति० यूधिका (ध. ५.१४८)
-हनी-त्री., जातहारिणी-रेवतीम्मह० (का. रेवतीक. ₹₹-३૪)
-ज-पु., वनस्पति० पुल्पद्वः (रापरि. 9०.4४)
चर्शन-न., आर्तबदर्शननमू (चशा. ८.२४)
-द्रव-पु., घनस्पति० तन्द्युणाः- कपायो मधुरः सुरभिः, सरः, शीतः, सन्तर्पणः, ककपित्तहरो दाद्धभ्रमार्तिब्रमिमोदमुखामयतृष्णाइsर्स्यरोचकमः
( रापरि. $90.4 \%$ )
हिं. 一कृल.
म.-फूल.
गु.—फुल्ड.
बं. —फुल.
फा. -गुल.
-धन्बन्-पु., योग० वृष्ययोगोडयं, सुवर्णरौप्यताम्रगन्धकानियुक्तो योगः, चह्धग्रमाणोपसेवितः पुर्थि बीर्यं्य प्रद्ते द़ीपनश्न संजायते (र. २७.११४-१६)
-निर्यासक-पु., वनस्पति० पुल्यद्भव:
( रापरि. १०, ५४)
-नेत्र-न., उत्तरवस्तिनेन्नसंज़ा (चक. चसि. ९.५०) द० ' उत्तरवस्ति' ( उ. सुचि. ५.₹३)
-पूर्वकासीस-न., खनिज० पुप्पकासीसम्
-फल-न., वनस्पति० क्रष्माण्डः (ड, सुसू. ३.४)
-मঞ्जरिका-स्री., बनस्पति० ह्न्दीबरी
(रा. परि. ₹.२७)
चयूप-पु., यूप० अयं जीर्णातीसारनाशनः
(काखिल. ૪.૪०-૪९)
-रजःप्रकाशा-वि., サुप्पधूलिसदृशः
(चक. चक. १.१४)
एस-पु., न., भैपज्य० मधु ( सुड. १२.१४;
ध. ६.२३३)
-रसागर-न., चनस्पति० श्वासारिः, पाठाभेद: (घ. १.69-७२) द०' पाडा'
चाग-पु., न., रल० (असंसू. १२.१९-२१) श्रेम्टस्य पुष्परागस्य लक्षणम्-नुरः, स्निरधः, स्वच्छः, स्यूलः, समः, सर्वन्र तुल्यो मृतुः, कर्णिकारप्रसूनाभः, प्रक्ष्ण्णः (र, ૪,२५) ल्याज्यस्य लक्षणानिनिष्प्रभः करेखो रुक्षो वर्णातः पीतकृष्ण: नतोक्थत: इयाचः पिइगलः पांडुख्य (र.४.२६) तस्य गुणाः-

दीपनःः पाचनो ल्युश्व बतीवे विषच्छर्दिकफकातास्भि-

-विप-न., स्यावरविष० वेत्रकावृम्बवह्दीजकरम्भमहाकरम्भाणि पख्युुप्पविषाणि; तहक्षणानि-र्धाद्विराँमानं मोह्रश्व भवेप्( सुक. २.५-८ ) द०० ' बिए '
-राकलिन्-पु., निर्विष: सपं: गएलोर्ठीयूकपश्रादीनामन्यत्यम: ( सुक. ४.३४ ( $\gamma$ ))
-शून्य-पु., वनस्पति० उदुन्यरः (रा. ११.१२७)
-सार-पु., वनस्पति॰ पुष्वद्वः ( रापरि, १०.प४)
-सौरभा-त्री., वनस्पति० कलिकारी (रा. ४.१८)
-स्वेन्दु., बनस्पति०॰ पुप्पद्यः ( रापरि. १०.५०)
पुण्पक-पु., लिबिषसर्प० ( असंड. ४१)
न., नेत्र्रोगः (चनि. १७.१२८)
सनिज० नेत्ररोगे उपयुकम् (काषटृक्पाथ्याय, २९ पुण्याअन-न., खनिज० अजनभभुद ( असंस्, १ः.३१) रीतिपुध्षम् ( अहसू, १५.३७) तद्युणाः-रीतम्, पित्तमं, हिक्काक्षिरोगविषमददाएकासभ्रम्
(ध. ३.१६२; र. ₹.१०८)

पुष्पाण्डक-प., रालि॰ पुष्पाणीच सुगन्धानि सुकुमाराज्यण्डानि वण्डुलानि यस्य सः पुप्याण्ड्कः:
( गुसू. ४६.४) दूव ' शालि'
पुण्पाभिकीर्ण-प., सर्प० दर्वाकरः, बैकरझेम्यंत्रिभ्यो जातः सर्प०, अयं मण्डलिस्यर्षविगोषवत् ज्ञेयः ( घुक. ४.३४(9))
पुष्पाम्बुज-पु., बनस्पति० पुष्पद्ववः (रा.परि, १०.५४) पुण्पाबतंस-कि., पुण्पसुगन्बीकृतम् ( गुसू. ४५.१२) पुप्पासब-न., भैपज्य० मधु (थ. ६.२३३)
पुष्पाह्धा-ब्री., बनस्पति० शत्रपुप्वा (रा.४.२)
पुष्पित- वि., इृानिप्रपुष्पगन्धसाहइयनिस्रपितरिप्रक्षण-
लक्षितः (चई. २.८-9०)
( पुष्पिता)-बि., ऋतुमती ( अहस्त, $36.2 \%$ )
पुप्पितक-वि., अध्याय०( च₹. २.१)
पुण्पोद्रेक-पु., पुण्पमृत्रसल्योद्देकोऽकाल्मवृत्तिः
(ह. मुचि. २७.१२५)

पुण्पोपहार-न., पुण्पस्पम् उपायनमुख्कोचः
(असंसू, ढ.96)
पुण्य-न., नभोनक्षन्र० पुंसवनकर्मणणि पुष्ये नक्षत्रे भेषजं कर्तव्यमिल्यायुवेंदे उत्कम् ( चशा. ८.9९)
-योग-पु., पुप्यनस्षत्रसंबन्धो, महागगण्धहस्तिनाम्नो-
डगदस गुलिकः पुष्ययोगे कार्या इरति बिधिः (चचि. २३.८१-८२)

पुण्यानुगचूर्ण-(परिव०) न., योग० इदं पुण्यनक्ष्ते निमिंतम हति पुष्यानुगम् (चचि. ३०.९०-९६) पाठाराल्मलीलोध्रजम्नूंगरक्रादियुय्त्तम् कशोंडतिसारजर क्ताबयोनि दो पर क्तभ्रद्रह्नम् (र. २५.タ8.-9०₹)
पुस्त-न., पुचत्तम्, पुत्रिका (अहस्, ₹.र७)
-मयपुष्य-पु., बस्खादिरचितो मनुण्यः (मुष्ट. ०.र)
पूग-फ., वनस्पति॰ पूगफलम् (रा. ११.6१ चसू . ५.66)
समूःः ( असंक. ५)
न., प्र्गीफलम् ( मुचि, २×.२9)
-फल-न., वनस्पति० गुणाः- कायं, स्वादु, स्ष्षं, सरं, संमोहक्कृत्, रोचनं, कफपिप्तमं वक्त्रक्टेद्वक्रमलइडरं च ( घ. ३.३९, मुस्. ४६.२०१; असंसू. ३.३७)
हिं. -मुपारी
म.-स्सुपारी.
ग.-सोपारी.
बं. - गुपारी.
ता. 一पाककाया.
का.-पोपिल.
-चृक्ष-प., बनस्पति० पूगः ( रा. ११.७१ )
पूजन-न., अर्चनम् ( युड. २.,.२६५)
पूज्य-वि., प्जादों।, बन्नः, श्रेष: ( चनि. u.9०; अढ्स. २.३३)
-मानक-न., बनस्पति॰ जीरकम् (घ. २.६६) पूत-पु., चनस्सति० विकर्कत: (रा. ९.९५) दर्मः ( रा. द.२०*)
(पूता)-बी., वनस्पति० नीलदूर्वा (रा. ८.२२६) दु० 'दूरा ’
-गन्ध-पु, बनस्पति० बर्वरः (रापरि, भ०.४८)
-द्रु-पु., बनस्पति० प्लारनः ( घ. 4.9€9)
-धान्य-प., बनस्पति० विलः (घ.द.१२२)
-फल-पु., बनस्पति० पनसः (रा.परि. ११.१०)

पूतना-बर्ं., बनस्पति॰ हरीतकी (चनि. e..४4)
गन्धमांसी (घ. ₹.૪७)
बाहग्दृ० (काइ. २०.२१) रेवर्वीम्दहस्य नाम (का वाल्यहृचि.) लक्षणानि-वमनं, कम्पस्वन्द्रा, रात्रौ प्रजागरः, हिध्माडडरमानें राक्केदेः पिपासा, मूत्रनियहः, सस्तहाप्ररोमत्वं, छकवव् पूतिगन्धिता (मुड. २७.१२; असंड. ₹ )
-केशी-ब्री, बनस्पति० गोलोमी (चक्र.चचि. १०.३४)
-प्रतिथेध-पु., अध्यायसंश्ञ० ( सुड. ₹२.१)
पूति-ब्री., लक्षण० पूयभवनम् पूतीभाइः (चसू., ५.३९) टुर्गैन्धः (चति. ८.३७; सुसू.२१.११ ड.सुड.२२.८) घनस्पति० पूतिकरक्ञः (र. १६.१६४) कत्तृणम् (रा. ८.१०६; अद्दसू. १२.३८) वि., विसगन्धि (सुसू. २१.११)
-करज्ञ-पु., घनस्पति० करन्नभेद: न्र० 'करक्न'
(रा. 8.960)
-करअक्षार-पु., नक्तमालस्य क्षारः, अयं छीछोदूरे पानोपयोगी (असंचि. १७ सुचि. १४.१३)
-करअश्जाक-पु.न., पत्रशाक० कटुकं पाके, उप्णवीर्य संसनं लघु, वातकफापहं शोफमें च
( सुस्, ४६.२७८)
-कर्ण-पु., कर्णरोग० (शुड, २०.9४-१६) कर्णात्रोतःस्थिते श्रेव्मणि पित्ततेजसा विलीयमाने सति सवेदनोऽबेद्नो वा घनः पूतिश्य स्रावः भवति कर्णार्पूयस्तान इत्यर्थः (सुड, २०.१५ असंड, २१)
(कर्णी) -ब्री., बनस्पति० बाकुर्ची (ध. १.१६६)
-कर्णिक-पु., वनस्पति० करक्नभेदुः (रा. ९.१८०) दु० 'करजे'
-काष्ठ-न., वनस्पति० सरलः (ध. ३.७く) देबदारू (घ. १.७७)
-कीट-( परिव०) पु., कीट० वर्पाकालजः रास्याद़: कीटः कर्बुरक:, "तेलिनी" इृति प्रसिद्ध: लेपोऽस्य भिन्नघ्नः ( सुचि. ९.१६; सुड ५०.२३)
-गन्ध-पु., बनस्पति॰ इङ्गुद़ी (रा. परि. ८.१८) स्लनिज० गान्धकः (ध. ३.१०ऽ)
न., खनिजे वङगम् ( रा. १३.१४)
-(गन्धा)-ब्री., सौम्यलूता (असंड, ४५) द० 'लता'
-(घास )-पु., पड्ड० बृक्षबिडालः, सुगन्घिवृषण: पर्णमृगेष्वेकः ( सुसू. ૪६.७६) न० 'पर्णमृग'
-घ्राणगन्धिता-अुी., नासारोग० छोणितजो क्याधिः, अस्मिन्न घाणस्य गन्धः पूतिर्भवति
(चसू, २४.११)
-दोण-प., पारदस्य उत्थापनसंस्कारनाइयः पूतिलोछजो दोषः (र. ११.३३)
-नस्य-न., नासारोग० पूतिनासः (र.२४.२०) उक्षण० (चचि. ૪.२६-२७)
नास-पु., नासारोग० तालुमूलमाध्रित्य बातादिभिर्fुध्र्वासितो वायुंसुंखाबासिकायाश्र पूतिभाबापन्नः

सन बह्रिर्छति। सोऽयं पूतिनाससंज्तितो
रोगविशेष: ( सुड. २२.७-८; असंउ. २३ )
-पत्र-पु., वनस्पति० टिप्डुकमेदः (रा. ८.१४२)
द. 'टिण्डुक'
-पर्ण-पु., बनस्पति० करब्ञः (रा. २.१७६)
-पूयनिभ-वि., लक्षण० शटितपूयसदृशम् ( उकम्) (सुरा. २.४; असंशा. १)
-पूरक-पु., वनस्पति० अतसी (ध, ६.११५)
-प्रजा-वि., कि क्नाह्नप्रल्यक्ना म्रियमाणापस्या (चशा. ४.३०)
-फला-खी., बनस्पति० बाकुची (घ. १.१६५)
-मोजन-न., डुर्गान्धि भोजनम् (चवि, ५.१२)
-मत्स्य-पु., क्रिस्लमस्यः ( इन्दु. असंड. २८)
-मयूरिका-उी., बनस्पति० अजगन्धा (ध. २.१००)
-मांस-न., रोग० मांसम्रदुोष्जोडयम्, मांसदौौगंज्यम्
(चसु. २८,१४)
वि., अल्यर्थंदुर्गन्धि मांसं यस्य स कणः (सुक. प.५६)
-मांसपिडका-त्री., रोग० पूतिमांसवती पिउका (चनि, ૪.८)
-मारुत-पु., वनस्पति॰ बिल्वः (ध.१.१०६)
-मुखता-बी., एक्षण० चत्वाशर्शित्पित्तविकारेप्येक: मुखदौर्गन्ध्यम् (चस्, २०.१४)
-मुखत्व-न., ङक्षण० चत्वारिंशत्पित्तविकारेव्वेक: मुसदौौर्गन्ध्यम् ( असंस्. २०)
-मेन्स्-न., वनस्पति० इरिमेदः (घ. ५.१३३)
-योनि-ब्बी., लक्षण० दुर्गैधियोंनिः (असंशा. २.૪२)
-लूता-ब्री., सौम्यल्बता० ( असंड. ૪૪)
द० ' लुता'
-लोह-न., खनिज० नारां वरंच
(र.१७.४१-४२)
-विशीर्णमांस-न., लक्षण० दुर्गन्धिशाटितमांसम्
( सुनि. १६.६२)
पूतिक-पु., बनस्पति॰ चिरबिल्बः (सुसू. ३७.१३) करअः (स्रचि. ९.४०; थ. 4.90 v )
अस्य स्वक्फलपन्राणि विरेचनाथमुपयुज्यन्ते (असंसू, $9 \gamma, \gamma$ )
पूतीक-पु., वृक्ष० कण्टकीकरब्रः (चसू, १.११६) बनस्पति० चिरबिल्बः (सुसु. ३८.८-६) करअभेद्ध: पूतीकरङ्ञ: (सुसू. ३८.१०-११ अद्रमू. ३०., )
-पत्र-न., करअवृक्षस्य पत्रम्, वातजे त्रणे आच्छादृनार्थमुपयुज्यते ( सुचि. १.११२-११३)
－प्रवाल－पु．，कण्टकिकरझपद्खःः सीक्ष्णक्षारनिर्मांणे प्रतीवापार्थमुपयुज्यमाने पु द्येव्येकम्（स्ससू．११．9३ असंसू．३ऽ．90） पूतीकरक्ष－पु．，बनस्पति० करजबिशेषः（चचि．२६，२३） कण्टकिकरअवृक्षः श्लीपदे पूतीकरअपन्राणां स्वरसः शस्तः（ सुचि．१९．६०）
वनस्पति० चिरबिल्वः（र．१४．८३－४५）
पूल्यरीमेद्स्－न．，वनस्पति० करनेभदद्：पूतिकरनः：
（असंसू．१५．．४6）
पूस्यास्यगंधिता－खी．，उक्षण० मुखद़ोर्गन्ध्यम्
（चसू．२४．9१）
पूत्यास्यता－स्री．，मुखरोग० दन्तकाष्टादिविद्दियो दन्त－ काष्टादिकार्यमकृतवतः पुरुपस्य सासैमैंलैः पूत्यास्य－ नामा रोगो भवति（असंड，२प）
पूप－पु．，आहारद्वृ्य० पिद्टिका（चसू．२७．२६७）
पूपलिका（ड．सुड．६०．३२ー३३）
सगुढः स्नेह्हसिद्धोऽपूपः（ इन्दुः असंड，$\gamma$ ）
－कल्प－पु．，सूदशास्त्रोक्तपूपकल्पः（चक．१．२४）
－पूपलिका－बी．，आाह्वरद्रब्य० पिप्वकः（चवि．७．२१）
चापडिका（चसू．२७．२६७）
पूपालिका（मुड．५૪．२ง－२く）
－योग－पु．，आहारद्रव्य० गोधूमचूण्णमत्सहिक्कु सैन्धवादिस्सिद्धा，अयं घृंहणो बल्यर्धनो हर्ष－ सौभाग्यदः श्रुक्कभिवर्धन永（चचि．२（૪）१९，－२२） －वर्ति－ब्री．，आहारद्वद्य० वर्त्याकारा पूवलिका （चचि．२×．१२६） पूय－पु．，वणे संजायमानः आप्यो भाषः（चसू २६．३३（५） स द्वः पीतवर्णः संश्वेतो दुर्गन्धयुक्तो व्रणजन्यः शारीरभावः（सुड．४१．२૪；अहसू，२२．१२－१३； असंसू．૪०．३；र．१४．१）
＇पूयस्तु रक्कजन्यो भाव हृति गक्यते रकेन पूय－ भावं गतेन मरणम्＇इृति आगमबचनात् （ सुशा．६，२५）कफाहते पूयो न संभवति इल्या－ गमवाक्यात्（सुसु．१७．८）झोफे दोषत्रयेण पच्यमाने कफदोषो विशेयतः पूयहेतुरस्ति इति अवगम्यते：
－गर्भ－वि．，पूयो गर्मे यस्य स（घणः ）अन्तर्गतपूय： （ सुचि．१．૪६．） दर्शान－न．，लक्षण० पूयप्रापिः（ सुस्．५．५）
－प्रख्य－वि．，पूयसंज्कम् प्रख्यायतेडनया ब्यपदिश्यते－ डनया इति प्रख्या संज्ञा（ मुशा，२．३）
－एक्त－न．，नासागतरोग०（चचि，२६．११६） पूयरक्तं दोपाडइगन्तुमेदेन द्विप्रकारम्－（३）जन्तो－ रीसा पित्तरक्ताधिक्याद् नुदेदेवेवैः रक्तसिश्रं पूंयं सबेद्यद़ा तदा़ दोपसं पूथरक्वं स्यान्；（२）ल्लटदेरो－ इभिद्तस्य नरस्य नासाडसृङ्मिक्ष पूरं स्वति वदाइsगन्तुजं पूयरक्तं जानीयात्（ मुड．२२．9०）
（अंनंड，२३）
－स्राविणी－वि．，पूयं मुठुर्मुतुः सव्रन्ती（योनिः）
（ मुउ．३८．२६）
पूयालस－पु，नेन्ररोग० कनीनसंधौ पूयस्राज्याध्मायी सवेद़नः शोफसंरग्भपूरंकः सूक्ष्मो मणः（असंउ．१२） संनिपातजोऽयं साध्यश्न（ मुड．२．४）
स्ने हसंद्वप्पूर्वकमुपनादृनं तथा च रचनोक्षण्ण हितम्， नेम्रपाकघाल्यान्तर्बाल्लगुन्विकर：कुत्स्नो विधिरिंधेय：
（ युड．१२．४५）
पूयास्राब－पु．，नासारोग० पूलरक्छाक्यां युक्तः साइः （चनि．२६．१४६；र．२४．२०）
नेत्ररोग० सात्रा वातादिमला बर्र्मसंधिकनीनकाव्－ साख्रव्वझांसपाकतो मुहुः पूयं ल्राबयन्ति
（ सुउ．२．६；असंड，१₹）न्रिद़ोधजोऽसाख्यो नेत्र－ नाडीभेद्：（ सुड．२．६）
पूरक－पु．，वनस्पति० मानुलुखः（रा．११．2．5）
पूरण－न．；उपकम० संतर्षणम्（चवि，३，४२） भरणम्（ सुसू．२२．9१） तैलेन पूरणम्（चवि．२६．२२१）
पूराम्ल－न．，वनस्पति० बृक्षाम्लम्（रा．६．१४३）
पूर्ण－वि．，पूरितम्，अरिक्कम्（असंचि．२१）
－कोशा－पु．，आद्वारद्व्य० दु्यपूरितन्तर्भागो भक्ष्य－ विशोषो यथा यत्रपिष्मगं अक्ष्यम्（असंचि．२१； सुचि．१०．५）
－कोप्टता－ब्री．，लक्षण० संचितकफादिद्वोघेण कोष्टस्य पूर्णात्ं व्यास्तंं वा（सुसू．२१．१८）
－कोष्डा－स्नी．，वनस्पति० मुस्तमेद्：नागरसुम्ता尹्द०＇सुस्त＇（रा．६．६२）
－चन्द्र－पु．，पारद्र्रोग० सूवाभ्रलोहृशिलाजरवाद्वि－
सिन्छ：हेंहणोडयम्（र．१८．9९०）
पारदयोग० सूतगन्धकरांखमौक्किकादिसिद्ब：， अ्रह्ययर्शः：श्नीरोगादिहरोडनुपानभेदेन
(र. २७.१३०-३३)
－चीज－पु．，बनस्पति० मातुलुङ्नः（रा．११．२६） पूर्णक－पु．，वनस्पति० तिलक：（ब．५．१५८）

पूर्णाक्ष-पु., मद्धर्वि० रसाहारसक्यरिवनिश्रयार्थमुपचिश।नां आत्रेयमद्रकाष्यार्द्नीनों महर्षणणामन्यतम: (चस्, २६,३) पूर्णामृत-पु., कश्रिन प्राचीनो क्साचायों योगीन्मश्य (र.२२.१३) पूर्ध-वि., जादिमम्, अब्यवहिताम्र्र्शवि ( सुस. ५.२) ( पूर्वा)-ब्री., द्विगे० (चसू, १८.8६)
-काय-पु., पृर्त कायस्य नाम नाभेरुण्चभागः
(मुचि, ६.४)
-जातिस्मर-वि., पूर्वजातीयां पूर्वजन्मनां सर्वा ( सुरा. 2.4s)
-देशा-yु., भारतवर्षस्य पूर्बदिशि बर्नमानो देशः पूर्बंद्देशस्तु मधुरः शीवलो गुरविंशेयः
(काखिल. २५., -११२)
-देहानुभूत-वि., पूर्वजन्मन्यनुभूतः (सुशा. ૪.३६) -पक्ष-पु., तन्न्रयुक्तित आक्षेपपूर्वकः प्रशः पूर्यपक्ष: ( सुउ. ६५.२’, चसि. १२.४₹)
-भक्त-वि., भक्तस्य पूर्वम् उपयुज्यमानम् (सु. Q.96) भैषज्यकाल० ( सुड. १.96)
-रूप-न., ह्याधेः प्रागुत्वच्तिक्षणम्, स्याध्युपलनिधकारणेपु एक्रम् (चनि. १.く) पृर्वस्पं नाम येन भाबिक्याधिबिदोषो ज्ञायते, न तु दोपविशेप: तदुस्पत्स्यमानस्य ब्याधेरलाभस्वाद् अव्यक्त रूपम् (असंनि, १.१०० सुस्, २१.३₹ अहस्, १२.६०)
-रूपीयाध्याय-(परिव०) पु., अध्याय० (चइ. ५.9) चात-पु., पूर्घद्विभवो वातः (चनि. 8.6र)
-वेद्ना-खी., पूर्वस्पम् ( कास्. २४.१३)
पूर्वापराधज-वि., पूर्वकर्मजः (अहस., १२.५७)
पूर्वाभिभापिन-वि., पूर्वमभिभापिनुं शील्मस्येति प्रथमसंभापणइीलः (चसु. ८.१८) यद्चच्या सइगते सुहद्यि तद्वचनास्पूर्व कुरालम्बक्षाद्विरी (हे अढ़सू, २.२६) पूर्वान्नु-पु., अहो दिवसस्य पूर्वभागः (सुसू, ६.१४) पूषन्-पु., देवता० सूर्यः दाद्राद्वित्यानामन्यक्यः (र. ३०.१२५)
पृथक्र-अव्य०, भिब्नम् (ध. १.१३)
-त्च-न., असंयोगः (चसू, २६.२९)
-पर्णी खी., वनस्पति० मूर्वा (ध. १.१३)
पृथिपरीँ (ध. १.ऽ०; सुसू. ३७.२५)
-बीज-पु., वनस्पति० भद्धातकः (रा.११.२०२) पृथाशिम्ब-पु., बनस्पति० टिण्टुकः (घ. १.9१५)

पुथाज-पु., बनस्पति० अर्ष्डुनः (रा. ८.१९३)
पृथिवी-ब्नी., महामृत० तमोबहुला इयम् (सुशा. १.२०)
भूमिः ( सुशा. १.२०; चवि, ३.२૪)
देवता० घाणस्याधिंद्यैवतं पृथिवी ( ुुशा. १.७)
-रह-पु., बृक्षः (सुस्. १५.२७)
पृथ्रिव्यात्मक-वि., पृथिव्रीगुणात्मक्म् (चशा. ૪.१२)
पृथु-बि., विस्तीर्ण: ( मुसू. ३२.३)
द्विकोणम् ( हे अहसू. २८.१6)
बी., बनस्पति० हिछ्गुपत्री (घ.२.३८)
मसूरिका (ब. ६.९4)
उपकुल्बी (रा, ६, ड१)
(पृथ्वी)-त्री., वनस्पति॰ श्येतसन्द्रारक: (रा. १०.३१)
पुननर्बा (रा. $4.80 \gamma$ )
-कम्दक-पु., बनस्वति० गुण्ठः (घ. १.८३)
-छछद्-पु., बनस्पति० दर्भभेद्शरपन्नः
(रा. ८.२०s) न० 'दर्भ'
आाक्षोड: (घ, प.६०)
-ता-ब्री., विस्तीर्णता (सुनि. १५.9०)
-दृर्शिन-वि., विशालद़र्शी पण्डित;, आयुर्वेद़ीय:
आचार्यः ( सुधुवादि:) (मुशा. १.११)
-पत्र-पु, वनस्पति० लय्युनभेद्: महाकन्द:
( रा. 4.8६) द्र० 'लगुन'
-पलाशा-पु., बनस्पति० सही (घ. १.६१)
-पलाड्रिका-खी., चनस्पति॰ सरी (ध. १.६१)
-फल-पु., बनस्पति० बदरमेद्: राजबदरः
(रा. ११.१६०) द्न० 'बदर'
-बीजक-पु., घनस्पति० मसूर्रिका (रा. १६.१४९)
-मुख-वि., विस्तृत्तुखम् (अह्डस. २८.२१)
-शिम्व-पु., बनस्पति० टिण्टुक: (रा.९. १४१)
पृथुक-पु., आद्दारद्य० आर्देशालिधान्ब मृदुभृष्ट मुसलाघातचिप्पटीभूताबयंं 'पृथुक' इस्युच्यते
सोडयं गुरूः स्निम्धो वृंद्धण: कफवर्धनश्व
(सुस्, ४६.89५)
बनस्पति० हिड्रुपन्री (ह.र. ३०.५७)
पृथुल-पु., वनस्तति॰ द्र्भभेद्: सरः (ध. ४.१₹३) F० 'दर्भ' दर्म.
(पृथुला )-ब्री., बनस्पति० गुणनासिनी (रा.परि.८.६६)
वनस्पति० हिहुपनी (घ. २.३८-)
-फल-न., वनस्पति० राजबदुरः (रा. ११.१६०)
द० ' बद्र '
पृथ्वर्वर्पित-वि., अवगाउदंध्रापद्: दंशः (चचि. २३.१२८)

पृथ्वीका-ब्वी., बनस्पति० इयामवर्णः स्यूहजीरक:
(उ. सुक. ६.१८) झ० ' जीरक'
बनस्पति० हिए्रुगुपन्री (मुक. ५.७३)
एल ( मुक. ५.७२)
-भट-पु., रल्न० राजाबर्तः (र. १५.५३-५४)
वनस्पति० क्रभकः ( र.१५.५३-५४)
मान० कोलम् (ह.र. १५.५३-५४)
धातुविष० महः ( ह.र. १५.५३-५४)
पृथ्वीका-बी,, वनस्पति० स्यूलज्जीरकः, धूमोपयोंगि न्यं्यम्
(चसू, ५.२०)
गुणाः-कटुस्तिक्ता कटुपाका उण्णा तीद्षणा गन्धाब्या रुय्या अमिद्विपनी पिच्चवध्धनी कफवातर्थी
आध्मानगुल्मामदोषष्नी च (ध, २,५९)
हिं. —क风ँजी.
म.-कलॉंजी जिरें.
गु. -कलौंजी जीदें.
बं. -मोटाकेले जीरे.
ता.—चीमैच्चीरकं.
एला (चचि. ५.१२२)
हिह्दु-पन्री ( सुड. २२.९५; घ. २.३८)
भद्दैजा (असंसू. १४.३; अहसू. १५.४)
-तैल-न., कुतैतैल० छक्णजीरकतैलम्
( पुसू. र५.११५) न० 'कटुतैल '
पृथ्वीज-न., लवण० सांभरलबणम् (रा. ६.४७)
पृर्निपर्णी-ब्री., बनस्पति० गुणाः- कहुस्किक्ताम्ला, ( स्वाहुः-ध. ) उथ्गा, त्रिदोषमी, अनीसारकासबातरोगज्बरो न्माद्वणादाहरक्तश्यासतृपाइरा
 ब्युपप्खमूलेण्वेकम् (चसू. २.११) पित्तशेम्मातिसारभपेयायामुप्युज्यते (चस्. २.२०) संग्राहिकवातहरदीपनीयवृष्याणां श्रेशा (चस्. २५.४०; असंस. १₹)
श्वयधुररगणे पकं दृष्यम् ( चसू. ४.१६)
हिं. -पिथिवन.
म.-पिठवण.
गु. -पिठ्बन.
बं.—चक्कुलिया.
ता.-पेल, मर्शिके.
पृयत-पु., प्राणि० मृगभेद्दः, बिन्दुचित्रितद्दरिण:
(चक. ४.१२) तस्य मांसरसो जीर्णाज्जरे हित:
(चचि. ३,१९१)

चित्तल: (ड. सुक, ५.७9) अयं सविपाब्वदर्र्रनेनाश्रुक्किवन्नेत्रः संजायते ( युक. १.३३)
सर्प० मण्डरी (युक. ૪.३४ (२))
प्राणि० जह्छ्घालजातीयः (घ. परि. ₹.)
-पित्त-(परिव०) न., चिद्रहमृगवित्तम्
( उ. बुन. ६१,२४-२५)
पृपध-पु., राज० दीर्घंसत्रयाजिनानेन पश्षभावाद् गबामप्यालग्मः प्रवर्तितः ( चनि.११.. $>$ )
पृप्च-न, भारीर० अन्तराधेः पश्यान्दागः इदं प्रमाणतो-
डहाद़शाइग्गुलोल्सेधम् ( सुशा. ६.२६;
चवि. ८.११५; अह्हस. ५.५८)
नातासिथ-न., पृष्ठागे स्थितमस्थि (चशा. ७.५)
-ग्रह-पु., बक्षण० पृष्टं गृद्तने हृव बेदृना पृष्ठ-
प्रहणवद् वेद्नाविशेषः पृष्टस्य म्रहः
(चचि. ११.१₹; अहसू., १५.२₹)
-दौर्बल्य-न., लक्षण० पृष्वागस्प दौर्बल्यम्
( चचि. १४.१३₹)
-पूरक-पु., कुरक्षेत्रात् पूर्देश्राः ( काखिए, २५.९)
-भब्न-पु., बक्षण० पृष्पमह्याबत्पीडा
(काखिल. १२.9०)
-मर्मन्-न., पृष्ठभागसखं मर्म, चन्दृ़ापृष्मर्माण
पृष्मम्माणि तु कठीकतरण क्कुक्त्र्रनितम्बपार्शैसन्धि-
बहहलंसफलकान्यंसौौ चेति ( मुरा, ६,६) द० 'मर्म'
-यान-न., अभ्बोर्र्रादिपृषारोहणपूर्वकं गमनम्
( युचि. ६.२२)
-वंशा-पु., झारीर० पृष्राधारः (मुश्रा. ६.२६; असंशा. ५.८4; अЕसू. १९.२५)
-संग्रह-पु., लक्षण० पृष्रत्रः (चस्, १४.२२) पृष्टायाम-पु., लक्षण० पृथहहिर्निर्गिति:
( वक. चचि, २८.४४)
पृष्ठारस्-न., बालरोग० ( असंड. २) न० 'भहिपूतन'
पृष्ठास्थि-न,, अस्थि० पृष्ठे स्थितानि अस्थीनि
( सुशा. ५.१९)
पृष्ठेचिका-बी., शारीर० पृृवंशःः (चक. चइ. ३, ५)
पेऊ-स्खी., वनस्पति॰ गुणाः -कटुकाम्ल, रुचिक्हुल्यदीवननी च (रा.परि.७,२१)
पेटकारी-स्बी., बनस्पति० पिटारी (र. २५.२७)
ज्योतिव्मतीं (र. ५.२४१-४२)
ध्रुप० कुलिए्गाभी ( ह. र. १७.६)
पेटारी-बी., बलाभेद़ा पिटारी (ह. र. २४.१३₹)
न० 'बला'

पेया-बही., कृताब्बपेया सिकथसमन्चिता
( गुसू. भ६.३३र) क्षुत्तुण्गा-ग्लानिद्वौब्बल्य-कुक्षि-रोग-ज्वरनाशिनी, स्वेढ़ाप्जिजनर्नी, बातबनोंडनुलोमनी च (चस.. २७.२५०; चसू. २.१९; चसि. १.११) ल्युर्दीपनी बस्तिशोधनी च

-मण्ड-पु. न., पेयाया उपरिस्थितो दवभाग: (चनि. 4.92 ७)
पेयादिक्रम-पु., पेयादिसेववनबिधिः, वस्य कमः-बमनविरेचनाद्विोधनैः भुछो न₹ः सुखाम्गुना स्नावो रकतसाल्यन्बं भुज्जानः पेयाद्रिक्रमं भजेत्। तथथापेयां विलेपीमक्रतं कृत्तं च यूपमन्नकालान फमेण संबेत। उत्तमशुद्धरा गुर्द: पेयादिक श्रोन् श्रीनबनकालान भुज्कीव। मथ्यमतुध्या शुन्: हौौ द्राबनकालौ, अवरगुध्या गुद्ध एकैकमन्नकालं भुर्भीत। प्रतिदिनें द्वाबस्ककालौ भबत हृत्युत्तम-
 पेयादिक्रमेणालल्पोडपि जाहराभि: कमेण संधुद्य्यमाणो मदान् स्थिरः सर्वपचश्र भवति (चसि. १.१०-११; अहसू. १८.२९-ई०)
पेलव-बि., अच्ठम् (घसू, र५-२०२) अल्पम् ( स सुसा. ५.४०) सुकुमारम् ( सुड. ₹९.२ऽ9)
पेशाल-वि., कोमलमकहिनम् (मुचि.३३.६,अद्सस २.२६)
-बाच-बि., प्रियंबदः ( इन्दु, असंड, ४؟) पेशिक-न., खण्ड: (असंचि. \&)
पेर्शी-ज्री., शारीर० पच्य पेशीरतानि भघन्ति। तासां चत्यारि रातानि शाराबुतु, कोष्टे पट्पहि: भीवां प्रत्यूर्ण्व चनुर्बिशत, पकैकस्यां तु पाददाइतुल्यां तिस्समिस्नस्ताः पज्ञद्श, द्रा प्रपदे, पाढ़ोपरि कृर्चसन्विविपास्ताबत्य प्व, द़ा गुल्फतलयोगुल्फजान्बन्तरे विंशतिः, पश्य जानुनि, विश्रतिस्रौ, कश वङ्क्षणे, शतमेवमेकस्मिन् सकित भबन्ति। पतेनेनेतरसकिय ब्बहा च ध्याख्याताँ, तिस्तः पायौ, एक मेटे, सेवन्यां चापरा, दे बृपणयोः स्फिचो: पच्च पच्च, दे बस्तिशिरसि, पश्कोदरे, नाभ्यामेका, पृष्टोर्घंसनिविकाः पश्च पच्च दीर्घाः, पट् पार्वियोः क्रा वक्षसि, अक्षकांसौौ प्रति समन्तात् सह, टे द्वया ISमाशययों, पट् यह्रह्टीछोण्डु(न्डु) के पु, प्रीवायां चतस्त: अटौ हन्वोरेकैका काकलकगतयोः दे तालुन्येका जिद्षायां, 言

ओो्टयोंके नासायां, दे नेक्रयोग्गण्डयोश्यतस्तः
 पश्न पेर्शीशतानानि । भवति चात्र-" सिरास्नाख्वस्थिपर्वाणि सन्धयक्ष ररीरिणाम्। पेश्रीभिः संतृतान्पत्र बलवन्ति भबन्सत:"। घीणां तु विंशतिरिधिका, दश्न तासां सनयोरैकैकस्मिन् पश्च-पश्शेति, यौनने तासां परिवृद्धि: अपल्यपथे घतत्रः, तासां प्रसूते अभ्यम्तरतो दे, मुखाश्रिते बाहे च वृत्ते हे, गर्भिच्छिदसंश्रितासिस्तः शुक्रात्तवप्रवेशिन्यस्सिक्न पव, पित्तपकाशययोर्माबे गर्भश्यया, यन्र गर्मित्रिध्रति। तासां बहललपेलवस्थूलाणुप्यन्तृत्तहर्वदीर्घंस्थिरमृद्युउउक्ष्वक्कर्काभावाः संज्यस्थिसिरास्नायुमच्छाक्रका यथापदेश़ं स्वभावत एव भर्वन्ति (सुशा.५.₹७-४०) चत्वारि पेशीशातानि (चशा .6.9४)
बनस्पति० मांसी ( ध. ३.४५)
पेगणनन., घर्षणम् (र. २.५०)
(पेगणी) ब्री., यंत्र० चूर्णनार्थ खले दव्यविशेषें न्यस्य यया तस्य कुहनं क्रियते (र. ५.५-८ ) पैद्ञल्य-न., लक्षण० पिज्ञाक्षता नेत्रयोः पिद्नलवर्वर्ग ( घुशा. ४.८₹)
पैदल्याबाध-पु., रोग० पैद्नल्यम पिद्नलनेत्रता
(चशा. ८.३२)
पेद्जि-पु., ॠणि० रोगापद्रणचिन्तनाथं हिमबतः पाश्वरसमेतेपु महींश्विब्बेक: (चसू. १.१२)
पेचिछ्छलय-न., उक्षण० अतिचिक्वणता पिच्छिलभावः
( घुस. ११.9८)
पैत्त-वि., पित्तप्रकृतिकः ( ड. सुक, ५.३८)
वि., पित्तहः पित्तजनक: ( स्रक, ५.३८)
पैत्तिक-वि., पित्तप्रक्तृतिः ( युखा. ४.69)
पैड्य-वि., पितृसम्बंधि(कार्यम्) ( सुसु. २२.१५-१८) पेश़ाच-न., राजसलच्वस्यैक: प्रकारः। तहक्षणम्-महाश़न: ब्रैणः सीरहस्कामोड्रुचिः श्रुचिद्देपी भीसभाभाषयिता विक्छतविहाराहारशीलभ्थ
(चदा. ४.३८(३))
-काय-(परि००) प., राजसकाय॰ ( बुशा. ૪.९३) वैश्राच पैश्राचस्वभावः ( सुदा. ४.९२-९३) पैशुनुन्य-न., दोपमात्रसूचकता दौौन्जन्यमिति (मुचि. २४.९०) परस्याप्रत्यक्ष तद्दोपकीर्वनम्
(अहट. २.२१)
पैप्रिक-वि., तण्डुलपिप्रक्त्तः (भक्ष्यः) हे, गुणाः-उण्णः कफपित्त्रकोपणः, विदाही ( युसू, ४६,४०9)

वि., यवगोधूमादिपिपक्कृत ( मथम् )
(अहसू, १३.२)
वि., पिटसंस्कूतं पिश्पमयं शा ( अबन् ) (चस् २२.४) पोगर-न., अलकवक्कुटिलरेख़ाः, तरक्नसद्यरेखाः

पोटगल-पु., वनस्वति॰ होग्गल: ( चऋ.चसि, १०.₹₹)
नखः ( का, बाख्यहा नि. ) ( घ, ૪. र१)
वैकरझेम्यक्षिम्यो जातः सर्पविदोषः, अयं राजिलेन गोनस्यां वैपरीत्येन बा जातो मातृसमोंक्वणविष: मण्डलिसर्पविशेपसनृरो बतंते (मक. ४.३४(५)) पोटबन्ध-पु., पारदलन्ध० दुतकज्तलीमोचापन्रके

चिपिटीकृतः स पोटः (र. ११.४३.)
पोटलिका-बी., प्रसेविका (इन्दु. असं.२. १)
पोटली-ब्री, पोटलिका (र. १४.२८)
पोटा-क्री., बनस्पति० हभ्षगन्धा (चक, चक, १.२५)
पोट्टल-पु., पोटली (चचि. ৫.49)
( पोटृली )-ब्री., कल्पः पोहल्लीरसादिः (र. १६.१३०)
पोट्टलिका-खी., पो हली ( चशा. ८,४७)
पोट्टली-बी., (र. १६.१३७)
पोत-पु., वस्खम् (र. १३.१३-१२)
-शालि-पु., घनस्पति॰ सुक्ष्मशालिः ( रा. १६.९२)
द०० 'रालि'
पोतका-बी., घनस्वति० पोतकी (घ. परि, ४.५)
पोतकी-क्री., बनस्पति० गुणाः-सीतला, स्निश्रा, غ्लेप्मला, वातपित्तझी च ( ध. परि. ४.५)
पोताश्रय-पु., कप्रूर० (र. १२.७६-८6)
पोतिका-ब्री., वनस्पति० मूल्पोती (रा. परि., ७.৮く) रातपुष्या (रा. 8.9)
पोथकी-ब्री., नेन्र्रोग० कफात् नेग्रवर्मेनि सर्षाभा
घना: घबेताः सोफोपदेंहरखकण्डूपिच्छिलाभ्रुसम-
न्विताः विटिका भवन्ति (असंड. 99; सुड. ३.११)
पोधकीं रार्बेणाबलिखेत् (मुड. १३.१४-१५)
पोल्धकी-ब्री., नेत्रबर्समोग० पोथकी (असंड. २)
पौंश्रल्य-न., पुंश्यल्याः स्बैरिण्या भाःः पौँ्थल्यम्
अ्यभिचारः ( कासू. २८)
पौण्डरीक-पु., बालम्म०० (काइ. १६.१७)
पौण्डर्यन्न., वनस्यति० प्रयौण्डरीकम् (रा. १२.१५४)
पौन्ट्रक-पु., इक्षुमेद्ः ( चसू. २७,२३, ८)
गुणाः-मधुरः भीतः स्निध्रो घंद्यणः :्लेप्मलः
सरोऽविद्दाही गुर्टूर्प्य: (मुसु. ४५.१५9; घ. $8.920 ;$ सचि. 2६.96)

पौव्ड्रवर्धनक-न., देशः कुरझेत्रात् पूर्बदेक्रः
(काबिल, २प.द)
पातन-पु., बालरोग० पूतनाम्रहजनितो बहरोगः मातृकादृोपो वा (असंड. २ )
देशः मथुरापदेशः अयं महाशनननिर्बिकादिगुणवउजलौकानां प्रभवभूमिः ( युसे. १२.१३)
पौतीक-न., चनस्पति० पूतिकरङः
(काबिल. १द.३ะ-४०)
पौच्चिक-न., पुच्तिकाः पिड्नाला महलयो मक्किकाः, तन्भवं पौचिकं मधुर, मधुभेदः एतद् घृतर्णर्ण,


असंट. ૬..8)
पौत्रजीविक-न., अलक्कार० ग्रीवायां कण्टे बा धारणांथे पुग्रजीवकाष्ठतनर्चकादि आाभरणम् ( मुउ. ३१.८) पौणिक-पु., पूपादिभक्ष्याणां साधकः कन्दूक इलर्थी:, महानसे नियुत्तेकु परिचारकेलेक्क:
(सुक. १.१ษ-96)
पैर-न., भैपज्य० बोलम् (घ. ३.६२)
वनस्पति० कतृणम् (घ. १.८०)
-जनपद्-पु.पुरी जनपदे वा कृताबस्थितिक: नागरिको
जानपदश्रेत्यर्थः (चवि. ₹.२०)
पौरच-न., शारीर घातु० ड्रुकम् (चनि. ३०.१३३)
पुरुपซृतं कम्म, ग्रयल्नः ( चशा, 2.४૪)
सारीरंर् ब्रलम् (चस्, ११.३)
मेढ़म् (ड. भुनि. ३.१९)
पौरवाद्विनी-की़ी, रेवर्ताप्र॰॰ यस्या अपत्यं घोडशाब्द्व:
प्राक् म्रियते, सा जातदारिणि साडसाखया
(का. रेबति. क. प.२)
पौर्पार्थिन्-वि., गुफार्थी (चचि. २ (२).३२)
पौरप्येया-कि., पुरुपोपलक्लक्षिक्रकृद्यये हिता बृष्या
(युसू, 84.२₹)
पौख्पोपचय-पु., शुकोपचयः (चसू, १३.१६)
पौरोगवर्ग-पु., सृद्शाख्बाभिझूः (चचि. २४.१९)
पौर्षभक्तिक-वि., भोजनाग्राक मयोजितम्
(चबि. १४.द\%)
(पौर्वरक्तिकी)-वि. भोजनात्राक् योजिता
(चचि.१४.६५)
पौर्चार्किक-बि., पूर्बाढ़ि भव उपयुज्यमानो बा हृति
(चचि. १.(२).6)
पौष्कर-न., चनस्पति० पुध्करमूलम् (घ. १.६६;
मुड. ४२.६९)

शाक० इंद तु कपायमीपद्धिधप्भि रक्तपित्तारं च बीजमस्य रसपाकयोर्मुुरम् ( चस्. २७.११९) कमलन्लीजम् ( युसु, ४६, १७३ )
पौष्कलावत-पु., धन्बन्तरिशिष्येष्बेकः (सुसू, १.३) वि., पौ फलावतकुतं ( वन्त्रम् ) ( सुसू. ४.я)
पौप्पिक-वि., संरक्षक, पुद्धिपायकम्, पुद्धि: रक्षा बृन्दिधर्वा प्रयोजनमस्येति (चवि. ८.१४)
पौप्पा़्बन-(परिव०) न., पुप्पाक्षनम् (चचि. २६.२५०) पौष्पिक-न., सनिज० पुष्पाअनम् ( ध. ३.१६२) प्रकटकोष्टी-बी., यन्न्र० अपावृताडSननं कोष्टीय्यन्न्रम्

प्रकटमूषा-ब्री. शराबाडsकारसंयुता मूषा, वृन्ताकमूषा (र. २,еऽ)
प्रकंच्पमान-वि., प्रसारणे कम्पभानम् काण्डभझम्
(सुनि. 94.9०)
प्रकरण-न., विषयः (चवि. ८,६८)
-सम-पु., तंत्रयुक्ति० यस्साव् प्रकरणचिन्ता स निर्णायाथैमपदिएः: ग्रकरणसमः, पक्ष प्त्र हेतुर्भवति यन्र स: (चवि. ८.५५) निण्णयाष्य म्रयुको हेनुर्यन्न निर्णयय जनयितुमसक्तसुल्यवले़न परेण प्रतियक्धात् किन्नु धर्मिणः साध्यनचं तद्भाघवर्वं बेति चिज्ञां जिज्ञासां प्रवर्तयति स प्रकरणगमः (गो, दृ. राइज) तत्र प्करणणसमो नामाहेतर्यथा-अन्य: रारीरादात्मा, तस्माब्रिस्य; ; शरीरें स नित्यमतो विर्मिंणा चात्मना भवितर्थ्यमित्येष चहेतुः; नहि य एव पक्षः स प्व हेतिरिति। दु० ' तन्त्रयुन्ति'
प्रकामतस्-अन्य., खेख्छया ( ड. युड. ५५.३₹)
प्रकारा-वि., सहद़म् ( मुनि, २.१२)
प्रकट: अनाबृतः ( मुश़ा. ५.४४)
पु., आालोक: (अहसू. ९.०)
न., कृत्रिमधातु॰ कांस्सम् ( ध. ६.२₹)
-क्षमता-ब्रौ., प्रभा भास्वराद्रिस्पसहत्वम् (अहस्, २४.99)
प्रकारान-न., अभिष्यक्तिः, आमेयद्यव्यस्य कार्यम् ( गुसू. ४१.४(३)) ज्ञापनम् (चवि. ८.४२)
प्रकीर्य-पु., घनस्पति० उदकीर्यः ( रा. २.१८०) रीगाकरलः (रा. ८.9८u)
करक्जः (घ. 4.906 )
कण्टकीकरअः ( सुड. ११.९; अहसू. १५.१९) Ғ० 'करझ’'
आ. को. सं. ६ $\gamma$
( प्रक्रीर्या )-ब्री., वनस्पति० करखः
(चक.चसि.9०.२६) कण्टकी विट्यकरज्ञ:
( सुसू. २९.९; असंस्, १६.१३ )
प्रकीर्यक-पु., वनसपति० करखः (रा. ९.96६)
प्रक्रुश्च-पु., मान० पलम् (चक्र. चचि. २८.१२૪;
मुचि. ३७.१०२; अंंक. ८; अहसु. १९.१८;
र. १२.१२१-२२)
प्रकुचित-न., प्रकोथः, प्रत्विभाइः ( दुचि.२३.५)
प्रकुपित-वि., विक्क्तम् (चशा. द.9v)
प्रकृति-ब्री., स्वभावः (चवि. ८.९५) दोषककतः शरीर-
 जन्म भबति, तथा च तैस्तित्रः प्रकृतयो भबन्ति। वात्रकृति:, पित्त्रकृतिं, कफरकृतिरिति, तास्डु दातमकृतिहींना, पिच्च्रक्षृतिर्मध्या, कफमक्रकिश्योच्तमा भवति। द्विदोष्जाः म्रहृतयो निन्या समधातुप्रकृतिः सर्वोसु श्रेष्टा भवति (अहसू. १.९-१०) श्रुक्षोगितप्रक्तीं, कालगभाभायक्रकृतिमातुराहारविदारवकृतिं, महाभूतविकारमक्रतिं च गर्भरचरीरमपेक्षते। णुतालि हि येन येन दोपेणाडधिकेनैकेनाडनेकेन वा समनुखप्यम्ते, तेन तेन दोषेण गभोंडनुब्यले, ततः सा सा दोष्वकृतिरुच्यते मनुप्याणां गर्भादियदृत्ता, वस्माव् श्रेप्मलः प्कृत्या केंचित् वित्तल्यः केचिद्, बातलाः केचित्, संसृप्रः केचित्, समधातकः केचिन्दबन्ति (चवि, e.,4) ग्रककोणितसंयोगे यो दोष उत्कटो भबेव, तेन प्रहृतिर्जायते (मुरा. ४.६₹) विषज्ञातः कीटो यबा विपेण न विपद्यते तथा क्रकृतयो मर्यं बाधितुं न शक्तुवन्ति ( सुशा, र,०९) प्रकोपोडन्यथाभावः क्षयो वा म्रकृतीनां स्वभावेन नोपजायते, गतायुपस्वन्यभाबो जायते (मुशा. ४.65) प्रकृतिरोगयोश्यायं विदोपः-प्रकृविरपष्योपसेवया नाल्गम्ं बाधते ( मा. पश्चनिदान मधुकोश्रः) तथा पुनः सप्रप्रतयो जातिक्लददेशकालवयोबलप्रत्यातमसंभ्रयाः ( असंशा. ८.२२) दोषवच्च गुणेंरपि सत्वाद्विभिः सत्र प्रक्तयो भवन्ति। तास्तदभिनिवृत्तैरेव यथोक्तैः शौचादिभिभ्जानीयाव् (असंशा. ८.२१) केषांचिन्मते मौतिक्यपि प्रहृतिभंवति। प़ंन पश्वमहाभूत्तः पश्यमहामूत्रक्तवयो भर्नि्ति। तत्र पवनमूत्रकृतेवांतम्रकृताबन्तर्भाँः, दहनमूतप्रक्रतेः पित्तप्रकौतौ, तोयम्रकृतेः कफमक्रतानरोधो नाम अन्तर्मावः कृतः, पार्थिंग्रकृति:

प२२ [ प्रकृतिकल्पवित्त ] आयुर्वेदीय-शब्द़कोशः [ प्रकोप]

स्थिरविपुलक्षरीर: क्षमावांश्र भवति। नाभसप्रक्नितिश्व महद्धिः बैैयुक्तः :ुचिश्रिरजीवी च भवति ( सुखा. ४,८०) आरोग्यम्-यतः प्रकृतित्रारोग्यम् (चवि. ६.११) चतुन्विभशतितच्वेव्वेकम्-सर्वभूतानां कारणं सख्चरजसमोलक्ष्णगमटरूपमखिलस्स जगत: संभवहेतुरव्यकतं नाम। तदेव मकृतिरिस्युच्यके सांख्यद्रूर्ने। एका प्रकृतिब्बहूनां क्षेच्रज्ञानामधिष्टानं समुद इबनद्कानां भावानाम् ( गुसा. १.२) प्रकृतिः भनाद्रिनन्ता निल्या सर्वगता च, तथैचैकाऽचेतना त्रिगुणात्मका बीजधर्मिणी प्रसवर्धर्मिणी अमध्यस्थर्धर्मिणी च ( मुशा. १.३) यद़ा सत्तरजनस्तमसां साम्बाइस्था तदा न सर्गः, यदा नु सर्नादिगुणानंं बैपम्यं भवति तद़ा सर्गः। त्यथा-प्रकृतेत्रेन्दिसतोडहक्करास्साश्विकादेकाद्रोन्द्यियाणि तामसाच पन्ज्ञबन्मात्राणि तन्मात्रेग्य: पब्रमहागूतान्याकासार्दीच्युत्वय्यन्ते (चशा. १.६६) सांस्ये मूल्यकृतिडुैद्दिरहद्धारः पन्चतन्मात्राणील्यप्रत्त्वानां समुद़ायोsहधातुकी प्रकृतिरित्युच्यते ( चश्ञा. १.96) बैघंक तु "स्वभावमीधररं कालं यहच्छां नियतिं तथा। परिणामं च मन्यन्ते प्रकृतिं पृथुद्ऱ्रिनः "। इृति पट् प्रकृतयः उत्ताः ( ( गुशा. १.११)
वाताबिद्दोपाणां, रसाद्विधातूां च साम्यावसथा (चसू. ५.४)
आत्मा (चग़ा. ₹.२५)
धानुसाम्यम् (चसू, ३.४)
स्वभावः (चचि, ₹.१२)
सांख्यत्त्व० अव्यक्तम् ( चशा. १.१७)
प्राहुतस्थितिः ( चरा. ४.१४)
स्वाभाविक: प्राणिनो निडो धर्मः (सुस. ३०.३)
सरहपम् (इन्दुः. असंनि. $\gamma .96$ )
-कल्पवित्-वि. द्वव्यस्य स्वभानें संस्कारश्र जानान:
(चचि, ४.३२)
-गत-बि., प्राकृताबस्थां प्रापः ( चसि. १२.३)
नान्ध-पु., स्वाभाविकगान्बः ( सुस्, २८.९-9०)
-गुरु-वि., स्वभानतः गुसुणोणेपें दब्यंम् (चस, ५.५)
-ब्ब-वि., प्रकृत्ति जानानः (चस्, २०., )
-द्र्राक-वि., स्वभाबद्र्रक्कम् (चचि. २૪.७३)
-भाव-पु., साम्यम् ( चचा. ६.१८)
-भूत-वि.. साग्ये स्थितः ( चशा. ६.१८)
-लघु-वि., स्वभाबतः हचु द्वण्यम् (चसु. ५.५)
-वर्ण-पु., देहससमानदर्णः: (चसू, १८.凶) स्वाभाविकर्र्ण: (चशा. <.4.9)
-विकारज्ञान-न. प्रकुतेर्विकारः तस्य ज्ञानम्
(चस. २९, ८)
-विघात-पु., प्रक्तेः कारणस्य श्रेप्मादिस्पस्य विघात: (चवि., ५.१४)
-विरूद्ध-न., स्वभावेत विर्बद्यम ( मुसे. अप.३९)
-वैशेप्य-न., स्वभाबस्याडsधिक्यम् (चस्, १८.प२)
-संपद्-बी., समबातादिम्रकृतिता (चशा. ६.३०)
-सान्म्य-न., प्रक्तेर्यक् सात्म्यं तव् (चचि. १.२८)
-सामान्य-न., समानकारणता, प्रक्रियने जन्यते अनया इति प्रकृतिः देनुः कारणं वा, अतः क्रक्रति-
सामान्यं समानकारणाब्यम् ( चसू. १८.४३ )
-स्थ-वि., मरणसमीपगतम् ( भूतं प्राणी का)
(चस्ट. २.२₹)
वि., आरोग्यवान् ( गुसू, 8६.4.06)
मनोवाफायेधु स्वेन भावेनाबस्थितः
(ड. सुक. ४.१८)
-स्थत्व-न., दोषाणामविक्रतकार्थकारित्वम्

-स्थापन-ने, भेषजम्, प्रक्रतौं दोषसाग्ये स्याप्यते प्राणी अनेन दृति (चक, चबि. ६.२२)
-स्वम-पु., स्स्याः प्रकृतेरनतिक्रमेण यथास्ं स्वतः, यथा वात्रकृतौ ससंभ्रमम् आक्काइगमनं, पित्तपक्रताँ विद्युद्युत्काहुताशम्रेक्षणं, स्रेम्मम्रकतौ। च कमलहंसचकवाकानों मनो्ञनलझायानाश्च दर्शानम् (मुस. २९.६७)
-स्वर-पु., स्वाभाकिकस्वरः (चड. १.१४)
गुभदा़्यकस्बरः ( चइ. १.१४)
प्रकुप्रर्णिक-वि., यस्य बस्तियन्न्वबिदोपस्प कर्णिका व्युलुधाधिका चतुरकुला संत्विविशा च
(उ. सुचि. ₹६.८ )

प्रकृषासन्नकारण-न., घ्यवहितम् अध्यवहित्य कारणम्, उ्बरस्य रक्षादि प्रक्टक्षम् आसनं वातादि, तथा प्रकृंटं रहद्कोप: आसकं तु स्क्षादि, ज्रादे रोगस्य सर्मापवर्ति दूरवर्वति च कारणम् (चनि. १.૪३)
प्रकोथ-पु., प्रिभावः ( हुचि. २३.५)
प्रकोष-पु., प्रकृष्टः कोपः ( चसु. १७.११४ )
प्रकोपयतीति प्रकोषः हेतु", प्रकुप्यति दोषोडनेनेति प्रकोपः प्रकोपहेतुरिति (चचि. १२.३)

दोषगति० स्यानायुम्मार्गागमनम् ( गुसू. १.२४) द्वितीयक्कियाकालसत्र दोषाणां प्रकोपात् कोष्टतोद्संचरणाम्लीकापिपासापरिदा़ाहा ब्हहेपहद्ययोत्केदाश्र्व जायन्ते ( मुसु. २१.२७)
प्रकोपण-न., दोषान् प्रकोपयति इति म्रकोपणम्, वाखाद्वीनां स्क्षत्वाद्विक्रपेंण दोोषाणां कुपितत्वं कुर्वाणम् ( चवि. ૪.६; मुउ. २४.૪)
प्रकोष्ठ-पु., सारीर० मणिबन्धोपरिटात् कूर्परपयंन्तो हस्तमागः बयमायामतः घोडशा हुलः परिणाहतर्थ द्वाद्याह्नुल: ( मुसू. ३५.१२)
प्रक्रिन्न-वि., आर्दंस (मुड, ६૪,६)
-काग-वि., कुचितशरीरः (कुष्टिप्रभृतिः )
(उ., सुउ. ६४.६१)
-वर्तर्मन्न., नेत्ररोग० क्रिन्वबर्म्म (युउ. १२.५२) प्रक्किन्नात्मन्-वि., अवितराम् आर्देदेदेः (सुशा. ३.८-८) प्रक्लेद्दन-वि., आर्देभावकरः ( अवगुणः )
( घुसू, ४६.प२०)
प्रक्षारयत्-वि., स्थानाद् म्रंशयत क्षपयंश्र (चसू.१३.८१) प्रक्षालन-न., उपक्रम० तोयाद़िभिः घणोस्संगादीनां क्षालनमू ( सुस. 6.96)
प्रगण्टक-पु., क्रूपरांसमध्यम् ( रा.परि. १८,₹१)
प्रगल्म-वि., धएः ( उ. सुक. १.9०)
 बयोबती (र. ११.९६)
प्रगुण-वि., अनुगुण:, अनुकृलः (सुनि. ३.२७)
प्रगुणीकरण-न., (परिव०) अस्पप्षस्य स्पथतापादृनम्, व्यन्त्रीकरणम् (चचि. २६.श6)
प्रगे-अब्य., प्रातः (असंसू, ३.४९)
प्रश्रह-प., चनस्पति॰ भारग्वधः (चक. चसि. १०.३९) कर्णिकारः (घ. १.२२१) किरमालक: ( सुक, ६.₹)
प्रघर्ष-पु., उपकम० घर्पणम् (चसू. ३.२९)
प्रघर्षण-न., उपकम० चूर्णेन घर्षणम्
(चसि. १२.१५ (५))
प्रचण्ड-पु., बनस्सति० श्घेतकरवीरः (र. २२.१६७) (म्रचण्डा )-त्बी., बनस्पति॰ ब्बेतूर्वा (रा. ८.२२९) द० ' दूर्बा '
प्रचरण-न., प्रचर्यते भभ्य्यते इति म्रचरणं, भिक्षामूलं तण्डुल्यदि (चक्र. चवि. C.9४s)
प्रचल-वि., स्वस्थानाम्मच्युतः (अहुस. १९.५१)
प्रचलक-पु., कीट० गुणाः-सौम्य:, क्रेप्मप्रोपणात्वाद् कफविकारान् करोति (स्ठक, ८.१२-१५; असंड.४₹)

प्रचलाक-पु., पक्षि० मयूरः प्रचलति इ्वस्ततः पाद़न्यासं करोति नृस्यार्थमिति प्रचलाकः ( मुचि. १८.२८) प्रचलायन-न., घूर्णनम् (चचि. २४,४૪)
प्रचीबल-पु., वनस्पति॰ मत्स्याक्षकः ( ड. सुउ. ३४.३) ( प्रचीबला )-सी., वनस्पति० काकजङ्षा (घ. र.२३)
प्रचछ्नन-न., उफफ्र० (चसू, ११.५५)
राब्बधारया अल्सच्छेवृनम् ( चचि. ५.४०)
प्रचछ्छर्दन-न., उपक्रम० बमनम् ( अहासू. ५.५४)
प्रच्छाद़का-वि., सिरास्नाब्नाधाच्छादनकरी (पेशी) ( सुशा. ५.४०)
प्रच्छान-न., उपक्र० ध्रुरेण स्वगबच्छेदनम्
(र. १२.七६-द१)
शस्तपदकरणम् ( मुचि. ९.90)
प्रच्छाय-वि., प्रतृदृच्छायः (देशः ) (चचि. ९.१२) प्रचिछ्छत-वि., क्रतशाख्यपद्रम् ( युक. १.४९)
प्रचिछ्धन्न-वि., प्रकेंेण चिच्छित्रम्, छेदनाकारवेद्नायुक्तत्वात् छेद्नृम्रकषोंडन्र (चइ. १०.१२)
प्रच्यवन न., प्रस्ववणम् (र. १.६२-६३)
प्रच्युत-कि., स्थानात् च्युतम् ( चस्. २६.૪३ ) चलितः
( युचि. ₹₹.३८) स्वस्थान्द् अपम्
( गुस. ४२.१०(२))
प्रजठ्वा-ब्री., शारीर० जह्डायाः अधोभागः (कासू, २६)
प्रजनन-न., शारीर० गुसाम्रदेशः ('सुसू. २₹.५)
न., पुस्पस्य जननेन्द्दियम्, ऐफफ: ( कासू. २८) -काल-पु., प्रसूतिकाल: (चशा, ८.३६)
-कुराला-कि., लर्धगर्मायाः गर्मेनिफ्कासने कुराला
( सी ) ( पुरा. १०. S )
प्रजा-बी., पुत्रपौन्नादयः ( मुरा. १०.५३) अपत्यम्
(चशा. २.२८)
-दा-ब्री., बनस्पति॰ पुन्रदा ( रा. परि. ૪.२७)
-पति-पु., दक्षः नृप० येन मह्मण आयुयेंद्: अधीतः
( सुस्. 9.9०)
देवता० उपस्थस्याधिद्यदवं प्रजापतिः ( मुरा, १.७) -सम्पद्-क्री., सम्भवदुपत्यगुणप्रक्षः (चशा, ८,२१) -स्थापनगण-पु., द्वयगण० महाकरायवनों एको

शिवाडरिएावाव्यपुण्पीविण्वक्सेनकांता च (चलू. 8.96)
प्रजागर-पु., अतिजागरणम् (चनि. १.२१)
निद्दानाशरोगः चतुःव民िसूतिकारोगाणामेकतम:
(काखिख, ११,८-१४)

प्रजागरूक-वि., अतिशायेन जागरणशीलः (सुशा,,$\xi \gamma)$ प्रजाता-ब्री., प्रसूता, सम्यकाले प्रसूता (री ) ( सुनि. २.२६; चनि. १.२८; सुशा. १०.२२) प्रजातमात्रा-वि., सयः प्रसूता (काखिल, ११.१८) प्रजायिनी-त्री., भचिरेण प्रसवमाना (सुशा. १०.६) प्रजायरण-न., प्रजारक्षकः बन्धनिझोषः (का.रेवतीक, द०) प्रजियांसु-बि., हन्तुमिच्छु: (चई. १२.१२)
प्रजीर्ण-वि., लक्षण० विद्रध्रम् अन्वम् (चशा. १.१99) प्रश्षा-ती., युदि : (चसू. 6.49 ) कालन्नयार्थर्ततिभासिनी कालग्र्यास्मिका बुद्धि: ( ड. सुस्. ₹५.१६; र. २.३ )
प्रश्ञापराध-पु., प्रश्ञात्रमाद्जन्यं कर्म कायवाइमनोमेदेन त्रिविधमप्यहितं कर्म ग्रश्ञापराधः (चनि. १.३) " घीर्धितिस्टृतिविभ्रष्टः कर्म यस्कुरते sड्राभम्" प्रश्ञाऽपराधं तं विद्यास्सर्वंद़ोयप्रकोषणम् "

> (चशा. १.१०२)

प्रणति-सी., जनम्रद्वत्वलक्षणा लोकनन्यता
(चचि. १.८)
प्रणयन-न., प्रीतिः (चशा, ४.१६)
प्रणव-पु., ऊकारः घह्म ईंश्वरो वा; प्रणूयतेडनेनेति प्रणवः, 'सत्यबाचकः प्रण्वः ' इति योगसून्रम् ( सुसू. २.४)
प्रणाडी-त्री., नाडीयंत्न० नलिका (चक. चसि. \&.१०३) प्रणाद्-पु., कर्णरोग० कर्णक्षेवेडः कर्णनादः ( सुज. २०.५) प्रणिधान-न., सम्यक्स्थापनम् (युचि. ६.३;

सुचि. ३५.३२) औपधस्य स्थापन्रवेशनादिना उपयोजनम् ( सुस्. $6.9 ४$ )
-मात्रा-बी., औपधप्रमाणम् यच्च निस्द्दयस्तौ प्रयोउयम् (चसि. ₹.५)
प्रणिपात-पु., नमस्कारः (चनि. 6.१६)
प्रणिहितस्नेह-वि., क्रतस्नेह्: म्युक्षानुवासनव्रस्तिः
(सुचि. ३७.६०)
प्रतत-वि., प्रस्तः (चवि. ८.९८) विस्तीणमम
(सुचि, ३८.३)
विस्फारितम् ( सुचि. २४.९૬; अहस. २.३२)
प्रतनुक-वि., प्रकर्षेण बनु अल्पतरम् ( सुसू, १६.₹) प्रतममांस-(परिव०) न., अजाजिमरिचप्रक्षेपपूर्यकमद्रारादौ़ पक्ष पिशितम् ( सुसू, ૪६.३५६-५ड)
प्रतमक-पु., रोग० तमकश्वासमेद्दः (मा. श्वासनि.)
-श्बास-पु., रोग० श्वासभेद़ः (चचि. १७,६₹) उतरमूर्छायुक्छानि तथा तमकभासलक्षणानि तत्र भवन्ति दन० 'श्वास'

प्रतमन-(परिव०) न., लक्षण० तमसि प्रविट्वद् भानमू (सुड. 4६ 6)
प्रतर-पु., सन्धिप्रकार० ग्रीबापृष्टवंशायो: प्रतरः

> ( सुशा. ४.२७; असंशा. 4.७6)

प्रतरण-न. नद्याद़ीनां बाहुभ्यां तरणम्

$$
\text { (उ. मुचि. श. } 8.4 \text { ) }
$$

इंद़ वातग्रकोपणम् ( सुसू. २१.१९)
प्रतान-पु., विस्तारः (सुशा. ४.८)
( प्रताना)-त्री., बनसति० गोजिह्ना (रा. ४.१6a) प्रतानबत्-पु., बनस्पति० सोमभेद्ध ( युचि, २२, ६)

वि., विस्तारयुकः ( सुनि. १६.६२)
(म्रतानवती)-स्र्री., स्नायुभकार० (मुशा. ५.३१) झ०. 'स्नायु'
प्रतानिका-ब्री., घनस्पति० प्रसारणी (ध. १.२८०) सारिता (घ. १.१६१)
प्रतान्त-वि., लक्षण० अतिक्षीणः (चसू. १३., ५.)
-मोक्तु-वि.,पौनः पुन्येन अतिशायेन वा भुज़ान:
(का, भोजनकलं। २८)
प्रताव-पु., घनस्पति० अर्क: (रा. १०.२४)
प्वेतार्कः (रा. १०.₹०)
स्वेद्नम् (चसू. १८.५)
-लक्षेश्वर-पु., पारदयोग० सन्विपाताविस्नः प्रत्येक
द्विपलयोः रसगन्धकयोः कजजलीं कृता तस्यां वाम्र-
भस्म गुगुलुन्रमन:शिलाः प्रत्येकं त्रिपलमानं हरीतरीं
कोलग्यगसंमितां पट्शाणं त्रिकदु, मधूकसारं बचारेणुकचिछअं सुस्तातालीसपन्न नागकेकारमश्रगन्धां प्रत्येकं कर्षमां्रं, करसबीज बत्सनामं चार्धकषं, भूधान्रीभद्नाचूर्णमर्धकं, समुद्रफलचूर्ण चार्धकर्षम् एकन्र अगस्त्यपन्रस्तरसेन न्रिकटुफाथेन जबालामुखीरसेन भृङ्रराजरसेन च प्रयेकं समवारं मर्दग्रिल्बा ततश्रा पित्तपझ्नकेन पझ्झत्रारं मर्द्येत्, करअपत्रैर्वस्मनाभेन च धूपयेत् 1 अन्ततश पु नरार्द्कस्तरसेनालोड्य तण्डुलाडsकारां गुर्टीं कुयाँव्। तामेतां मोहनेत्रत्रसुप्यादिलक्षणे सन्विपाते आर्देकस्वरसेन गुल्मे अजमोदा़ासाहचर्येण बाते ड्यूपणेन ग्रहण्यां च जीरकेण प्रयुजीत (र. १२.१२१)
पु., पारद्योग० पारद्गन्धकटक्कादिसिस्डोऽयं योगः विपादिकास्यकुषं हृन्ति (र. २०.२७) प्रतावन-पु., वनस्पति० राजार्कः ( ध. ४.१६) प्रताम्यत्-वि., प्रकरेण मूच्छेन् (सुसू. ३३.१८) प्रताक्यमान-वि., मूर्घन्छ (सुड, ४४.३९)

प्रतिकर्मन्न्न., चिकित्सा,यथा बमनाद्धिकर्मं (चरा. १.९०; चचि, १२.६)
( प्रतिकर्म )-प्रदृत्ति-ब्री., चिकिस्सम्यवृत्तिः
(चद. १२.प८)
प्रतिकए-बि., कट्र्रदः ( कर्मंजो व्याधिः )
(मुड. ४०.१द६५)
प्रतिकार-पु., भंघ जम्, प्रतिक्कियते चिकिस्यते अवजीयते वा अनेनेति प्रतिकारो भेषजम् (चस्. २६.9०४; मुउ. २०.८)
प्रतिकृल-वि., निषिद्धम् ( ड. सुड. ६०.44)
प्रतिश्निपत्-वि., निफ्कासयत् ( मुड. ६.२૪)
प्रतिखुर-पु., मूढगर्भर्पकारेण्बेक:, लि:सुतइस्सपाद्रिशाःकायसक्री प्रतियुखः ( ( ुुनि, ८.४)
प्रतिगन्धा-ब्बी., बनुस्पति॰ बाकुची ( रा. ४.२२७)
प्रतिग्रह-पु., प्रतिगृह्नाति निर्षावनादिक्किति प्रतिम्रहः पात्र० ( चस. १५.6)
प्रतिग्रहृण-न., (परिव०) आलेपनम् ( सुचि. ७.३५)
प्रतिच्छाया-ब्री., पुरुपाकृतिस्बस्पाडsतपे जले आदर्रों वा हुयमाना छायैव प्रतिच्छाया (चइ. ७.९)
-मयी-ब्री., प्रतिच्छागार्पा (चइ. ४.३)
प्रतिक्षा-बी., वंत्रयुक्छि० प्रतिज्ञा नाम साप्यवचनं यथा " निल्यः पुख्वः " इति (ववि. ८.३०) साधनीयस अर्थल्य धर्मस्य वा यो निदेंशः स प्रतिज्ञा; साप्यनिनेदेशः प्रतिज्ञा परिम्म्वचनं प्रतिश्रा। ( गौ. १ा११३) अन्र वाल्सायनः-प्रत्ञापनीयेन धमेंण धर्मिंणो विरिप्षस्य निश्वयात्मकं विधानम् (चसू. ३०.१c) निश्नयारमकं विधानम् (चसू. ३०.१८)
-हानि-ब्री., तंत्र्युक्ति० प्रतिज्ञातार्थच्युतिः यथा प्रतिटटान्तधर्माभ्यनुज्ञा स्वहान्ते प्रतिश्राहानिः, स्वपक्षे परपक्षधर्माभ्यनुज्ञा, स्वयं विशिष्य अभिहितपरिल्यागः ‘कथायां यच पक्षादि येन निर्दिधमाद्वितः। तस्य तेन पुनस्स्यागः प्रतिज्ञाहानिरूल्यते' इति ( तार्कि₹रक्रायां ३.१₹४)
प्रतिजागृवि-वि., द्तादधानः (अहस. 6.9) प्रतिज्बर-अ., प्रतिदिकारम् ( अहसू. १२.६२) प्रतितन्ग्रसिद्धान्त-पु., तंत्रुयुक्ति० एकसिन् बन्न्रे नामशाख्रेण प्रलिन्ध: सिद्धान्तः (चवि, ८.३७) प्रतितर-पु., भ्रविएजलोक्षेषकः, नाविकः, नौकावाइक: (सुसू. इ४.9९) प्रतितूनी-ब्री, रोग० स्वस्पम्-गुद़ोपस्थोश्थिता प्रतिछोमविसर्पिणी बेद्दना बेंगःः पफाशयंय याति
(मुनि, १.<6)

प्रतिधूप-पु., आघातधूपो येन धूपेन पुनर्धूप्यते तादृधो धूपः ( काध्यक्लल.)
प्रतिनिविप्टपरिषद्-ह्री., परिषद्० स्वसौहार्दांभावेन निविषाः सम्या यत्र सा (चवि. ८.२०)
प्रतिपक्षरीलन-न., विपरीतगुणाम्बासः यथा सत्रविधानां लढगभेज्ञातपीबाद्युद्ववानां रोगाणामुपशामाधं यथास्बं विपरीतगुणाम्भासः (असंसू. २२)
प्रतिपच्ति-ब्बी., तंत्र्युक्कि० प्रतिपच्चिर्नाम यो यथा बिकारः प्रतिपत्तन्यम्तल्य तथाडनुप्ठानज्ञानम्
(चवि. ८.१३२)
ज्ञानम् (चसू. ५.५५)
उत्पब्नायाम् आपदि श्षटिति कर्ति्यकरणम्
( (चक.) चवि. ८.८६)
काषाब्रम् ( चवि. ८.૪)
-स-वि., वदाल्वे तर्कालं कर्वन्यन्नः ( चसू. १२., )
प्रतिपत्रफला-बी., बनस्पति० कुछुडुब्धी (रा. ५.२८०)
प्रतिपद्-ब्री., प्रतिपत्ति:, कुद्धि:, धारणा
(अहस. २.३०)
प्रतिपन्न-बि., प्राषम् ( सुचि. ५.३५)
-परिग्रह-बि., पाल्यव्वेन स्वीकृतम ( अह्स. ८.ई७)
प्रतिपर्णी-ब्री., वनस्पति० द्ववन्ती (रा. ५.३૪०)
प्रतिपीत-वि., मात्रया पीवशान् ( सुू. १४.३१)
प्रतिपूरण-न., ग्यून्यमूतस्य पुनः पूरणम् (सुचि. २४.२६)
प्रतिप्रसब-पु., सामाम्यदो निषेधेडपि बिदोषार्थ निपिइसस्य पुर्नर्विधानम् (ड. सुचि. ५.३९) यथा करुसगम्भे स्नेदादेनिंके पेडपि कफमेदूसोः क्षये स्नेद्दादेसत्र विधानं कियते।
प्रतिबाधक-वि., प्रतिकारक: (चचि. ८.१२૪)
प्रतिबुद्दुतर-वि., अधिकतरं म्रनुद्दम् (सुशा. ३.२०)
प्रतियोधन-न., जागृतिः ( सुरा. १०.४६)
उन्मेप (उ. सुड. ६.२६)
प्रतिभा-बी., प्रज़ा ( चस्, २५.३४९; अहसू. ५.६२ )
प्रतिभान-न., नबनदोन्मेषशालिनी युबिः।
प्रतिभान (चवि, ८.१८)
प्रतिभू-दु., ल्मक्षः, प्रतिनिधिः प्रतिरूपः
( ुुचि. २४.१०9)
प्रतिभोग-पु., उपभोगः ( चसू. १५.३ )
प्रतिभोजन-न., अनन्तरभोजनम् (चसि. ३.७०)
प्रतिमर्शा-पु., नस्य० तत्रमाणम् द्विबिन्दुक:
(सुचि. ४०.५₹) नित्यसेवने हितः
( चनि. २६.२6०; अह्ह. २०.२२)

तस्सेबनकाल：－बल्पोलियतेन，प्रक्षालितदन्तेन गृहाभ्भिरंग्छता，च्यायामव्यवायाधपरिध्रान्तेन， मुग्रोच्चारकृलाक्षनान्ते，भुक्षवता，अर्द्दितनता， दिवास्वनोश्थितेन，सायं चेति चनुर्दूरकालेकु प्रतिमर्शा उपादेयः（ सुचि，४०．५9）
गुणाः－तल्लोश्थितेनाडsसेकितः प्रतिमर्शःः रात्रावुपचितं नासाहोतोगतं मलमुपहन्ति मनःश्रसादे च करोति। प्रक्षालितदृन्तेनाडs－ सेवितो द्नानां ढढतां बद्नसौगन्र्यं घाडsपादयति। गुद्राभ्भिर्षच्छता सेवितो नासास्रोतस：किच्कतया रजसा धूमेन बा न बाध्यते। घ्यायाममैधुनाखणपरिश्रान्तेनाssसेवितः ध्रममुप－ इन्ति । मूर्रोबारान्ते सेबितो हऐेगुरुस्त्रमपनयत्य। कबल्लभनान्ते सेवितो हथि प्रसाद्यति। भुक्तवता सेवितः स्लोतसां विक्युर्ंिं ल्युतां चाडsपाद्यति वान्तेनाडsसेवितः घ्रोतो－विलम्य हो ल्माणमपोछ्य भफ्वाइडकाॅ्वामापाद्यति，दिवास्समोधियतेना－
 जनर्यात，सायं चाडsस्येवित：सुस्खनिदापबोधं चेति （युचि．४०．प२）न०＇नस＇। सोऽयं प्रतिमर्शः： क्षामक्षतनृष्णामुखशो णदृद्धबालमी हुतुक्षुमारेपु अपि
 उपकम० अन्लुब्यदिघर्पणम्，अनवबन्दराए्योद्रूणा－ थं पब्ञद़ोपायेप्षेकः（ सुस्，२७．र）
प्रतिमार्ग－अ，मार्गंविलदम्（ चनि．२．१९）
प्रतिमेप－दु．，योग॰ हाद्मीपल़रापित्तल्ला़िसाधितोंड यं बल्मीक्नारी（र．२५．६१－६५）
प्रतिर्पक－दु．，अन्वथास्पकारी，प्रतिर्येण महत्तार्या－ दिविछेोन चर्तीति प्रतिर्पक：（चसू．२९．८）
प्रतिलोम－वि．，विपरीतम् यथा सर्वराल्यादरणं हाल्य－ प्रवेशामांगिण्ज क्रियते（ वुसू．२७．६） विमार्गगम्（ चसू．५．४८） लोमाभिमुस म्（ युसू．१८．४） －ग－वि．，विपरीतमार्गागतः（चइ．৮．२०） प्रतिवचनविधि－पु．，उत्तरपदान्रकारः（चवि．८．८२） प्रतिबत्सत्－वि．，प्रवस्तुमुयतः，प्रविक्सक्नाम प्रवस्तुम् इतो निर्गेन्नुमिच्चन्र（ चइ．१२．४३）
प्रतिवाक्य－न．，प्रतिबादिनो बचनम्（चबि．८．६७）
प्रतिवात－乌．，अभिमुखो वातः（ कुनि，२४，३६）
प्रतिबादु－पु．，प्रतिपक्ष्：（चसू．२५．२७）
प्रतिवाप－पु．，प्रक्षेद्रण्यम्（ गुन्चि．४．२९） प्रक्षेप：（र．२．१७२－७そ）

प्रतिबापक－पु．，प्रक्षेपः（र．२．१७२－५३）
प्रतिविशोर－पु．，प्रतिनियतो विझोष－，वैशिएयम् （चचि．૪．४）
प्रतिविष－न्，विजातीयं विषम्，यथा स्थावरस्य जर्दमं， जन्मस्य स्थानरं विपम्（इन्दु，असंड，४८，३७५） （प्रतिविषा）－बी．，यनस्पति० अविविषा （चचि．१९．२२）अतिविपाभेद्द，इयामकन्द्रा

र. 9६.84.)

प्रतिइया－सीी，रोग० प्रतिइयायः（चसी，१७，१३）
प्रतिइयाय－दु．，रोग० नासिकातः हेप्मम्न्नणम् （चनि．६．१३）वातं प्रत्यभिमुखं इयायो गमनम्，कफाद़ीनां यस्मिन，स प्रतिइयाय： （ड．，सुउ．२४．9）अतिखीसमझ्नत् शिरः－ प्रतपनाव् नासाप्रविषथूसरोोनिचयात् मूत्रादिसं－ धारणात् प्रतिइयायः सयः समुलय्यते（मुउ．२४，३） तस्य पूर्वस्पाजि－शिरोगुरतंव हिकापरृतृत्तिर्तमई－ उद्विंतरोमाबखं ज्वरारोचकादय उपद्रा भवन्ति （युउ．२४．4）स पश्चविधः－बतिक्रत्रतिइयाय－ रक्षणम्－नासाडsधमाता पूरिता च भबति।
 नामकास्थिविशोषयोस्तोदः स्वरस्याल्पशतिरोधः स्वरवि हुतिर्वा। चिद्धान्येतानि वातप्रतिएयाये भवन्ति （सु．२४．द－४）पैत्तिकम्ततिइयायलक्षणम्－घाणादी़ी－ पस्वीतोष्गणश्य सावो भवति।
पैत्तिकम्रतिइगायार्दितो नरः कृरः पाण्डुस्तृद्वीित्र－ संततश्र भवति। अकस्माध्यूमयुतव्वद्धिवमनं नासातो मन्यते पित्तप्रतिएराश्यी（उउ．२४．⿻）कफकृत－ प्रतिइयायलक्षणम्－ब्याधाउस्सिन् घ्राणाच्चुछुः रीतः कफो बारं बारं च्रबति। नर：शुकुकदववभासते। अप्ष्वोः इोफ：श्रिरोमुखयोर्गुस्तं च भवति। शिरो－ गलाद्विज्वतीन कण्डृः अनुभूयते（सुज．२४．ß） रक्तजप्रतिश्यायलक्षणम्－अस्भिन् व्याधौ रक्षसुति－
 यन्बज्ञानाऽभाइः कुण्णख्वेतानिकृकमिबस्वमित्यादी़िनि चिद्नानि भवन्ति। कृमिजन्यशिरोरोगसमानचिह्होऽयं ब्याधिः（ मुड．२४．१२）सान्विपातिकप्रतिइयाय－ लक्षणम्－त्रिद्रोषजे प्रतिस्याये बातादिजानां प्रति－ इयायानां पीनसानां च चिद्रानि भवन्वि। ब्याधि－ रेषः कारणाद्विना भवति；विना कारणं विनिवतरते

च। सांनिपातिकम्रतिइयायोऽसाध्यो，विदेढोक्तश्वात् （ सुड，२४．११）प्रतिइ्यायचिकिस्सा－नवे प्रतिइयाये केवलसर्षिप：पानमपष्यमाने ₹बेद्，पके घने नस्यं विरेचनधूसवानादि कवल्यहाश्य，किं च＇निबात－ शय्यासनचेप्रनानि मूर्मो गुरुणं च तथैव वासः। तीध्धिणा लिरेकाः शिरसः सधूमा सूक्षे यनाबं विजया च सेव्या।I＇（ सुड．२४．२१）
प्रतिपेध－पु．，प्रतिषिघयते प्रतिक्रियते इति प्रतिपेध： प्रतिकारः，चिकिस्सितम्（उ．मुउ．8．9） निवृत्तिः（ सुचि．२७．9१）
प्रतिथेधन－न．，तंग्रयुक्ति० अवदेद्शादिभिस्तन्न्र्युक्किभिः परपक्षद्षणम्（ ह．सुड．६५．4）
प्रतिप्ठा－स्री．，कार्यकरणाऽविरोधेना ऽधस्थानम् （चसू．₹०．५）
प्रतिप्टापना－स्री．，तंत्रयुक्ति० परम्रतिक्ञाया विपरीनार्थ－ स्थापना，यथा－निलः पुरुप इति पतिज्ञायाम－ निल्यः पुरुप इति प्रतिष्टापना（चवि．८．३२） प्रतिप्टित－वि．，अबस्थितम्（ सुचि，२．4०）
प्रतिसंसर्ग－（परिव०）पु．，आवापः कल्पादिपु द्वव्यव्केषप（सुचि．६．S）
प्रतिसंसूप्रभोजन－（परिव०）न．，यवास्वाद़िक्रमेण भोजनम्（ मुचि．६．१८）
प्रतिसंस्कृत－वि．，पुनः संस्कारितम्（ चसू．१） ससासिसूत्रम् ．
प्रतिसर－पु．，माला（का．रेबती क．८） （ प्रतिसरा ）－ब्री．，कार्पाससूल्रवेणिका（इन्दुःअसंड．$૪$ ） प्रतिसारण－न．，उपक्रम० धर्षगम，तच्च चतुर्विंधम्－ कलो，रसक्रिया，क्षौद्रं，चूर्ण च，वाग्भटमते प्रति－ सारणं त्रिविधम्，प्रतिसारणमहुल्युल्यग्रम्रणीतं कुर्वात （ सुचि，४०．६९－60；अ巨゙स्，२२．१३） （परिव०）अवच्रूण्णम्（चचि．9९．，．०） （परिन०）हेपः（ सुचि．₹．१५） घणस्य पह्यदुपक्रमेव्वेकः（सुचि．१．८）－
प्रतिसारणीयक्षार－पु．，कल्प० क्षारभेद्ः स त्रिविधो सृदुर्मर्यस्तीक्ष्णश्न（उ．सुस्．११．११）द़०＇भार＇ प्रतिसूर्यक－पु．，सविशकीट० सरटः，पः्चगोधेरकेण्वेक：， तेन दृस्य शोफो दाहृरजौ च भवतः，एतद्दे सर्पद्प्वश्चिकिसिततं कार्यम्（सुक，८．२८） प्रतिसोमा－त्री．，वनस्पति० सौम्या（रा．परि．₹．३१） प्रतिस्रोतस्－न．，विहुबद़िक़ो जलम्रबाइः
(चचि. २७.५s)

अ．，प्रबाद्धविस्द्धम्（चचि．26．4९）
प्रतिहास－पु．，वनस्पति० करवीरः（ध．४．9）
प्रतीकार－पु．，चिकिस्साप्रयोज्यं रोगस्य ₹मनम् （चसू．१५．३；सुड．१७．३；अहसू．१३．३६） －गौरव－न．，चिकिस्साकाठिन्यम्（चबि．३．૪）
प्रतीकारतस्－अव्य．，चिकिस्सानुसारम्（ सुचि．२₹．३） प्रतीघातमेद－पु．，प्रत्याघातः（असंनि．३）
प्रतीनाह－पु．，कर्णरोग० पित्तौज्णयेन शोषितः कर्णगत： ह्रेप्मा गूथकं जनयति，स च गूथको द्वतां गत्ता यदा घाणमुखमायाति शिरसश्वाभितपनं करोति， तदा प्रतीनाइ इस्युच्यते（ सुड．२०．१२；र．२૪．१） नालारोग० तद्धक्षणम्－सवातः कफ उद्ध्रासमागं निर्पद्वि．（चचि．२६．११२）
प्रतीव－वि．，म्रतीपं सात्म्यनिपरीवमिति गहाधरः
（चचि．२०．१८；असंशा，१२）
－ता－त्री．，प्रतिकूलता，वैपरील्यम्
（चइ．१२．५९，असंशा．१०）
－दन्त－（परिव०）पु．，वक्को द़न्तः（कासू．२०．८） प्रतिीवाप－पु．，काथादौ द्नघ्याणां निक्षेपणम्
（सुचि．₹५．२१）
कल्कः（ सुचि．२३．9१；र．८．५४）
प्रतुद－पु．，पक्षिगण०（चचि．१८．१८५）प्रतुच्याभिहूल्य भक्षयतीति अतुदः，वे च कपोतपाराबतभृ्नराजपर－ भृतकोयट्टिककुलिभ्नगृहकुलिद्नरोंक्षेछकडिण्डिमाण－ वकरातपन्रकमातृनिन्द्रकभेदाशिशुकसारिकावल्गुली－ गिरिशालट्राल धकसुगृद्दाखअरीटहारीवदाल्यूहप्रभृ－ तयः（ सुस्，४६．६७）गुणाः－मधुराः कषाया： शीता मरूक्कराः पित्त्रेष्मद्मरा बन्दूमूत्राल्पवर्चस： （ सुस，४६．६८） प्रतूणी－खी．，रोग० प्रतिवूनी（मुसू．૪६．३७३） प्रतूनी－त्री．，वावन्याधि० प्रतितूनी＇गुद्दोपस्थोशिथता सेव प्रतिलोमविसर्पिणी। थेगैः पक्काशयं याति प्रतितूनीति सा मता＇（सुचि．५．२4；असंनि．११．५०； अहसू．६．२३；र．१८．9१६－१७） प्रतोली－स्री．，मणबन्ध० चतुद्देशबन्धविशेपाणामन्यतमः अयं मीवामेढ्योर्विधेयः（सुसू．१८．96．9く） द००＇मुतोली＇
प्रत्यक्पर्णी－बी．，बनस्पति० मूपिकपर्णी
（चक．चक ．११．१૪）
प्रत्यन्वुप्पा－खी．，वनस्पती० अपामार्गः（सुस，૪३．३；
बसू，१．८२－८५）


इंय सिरोविरेचनानां श्रेष्ठ ( चसी. २५.४०)
प्रत्यक्पुण्पी-स्री., बनस्पति० अपामार्गः (घ. १.२६०;
चक. १.१४; र. २२.११२; असंस्. १३.३; अहृसू, ११.२८)
प्रत्यक्श्रेणी-त्री., वनसति० मूपिकपर्णों
(रा. परि. ३.२२)
सुतथ्रेणी (रा, परि, ૪.१६)
दुन्तीपर्यायः (चक. १२.३.)
द्वबन्ती (ध, १.२२३)
प्रत्यक्ष-न., प्रमाण० मनसेन्द्रियैश्र चभ्षुरादिमिमिंज्ञानमुपल्म्यते तत् (चवि. ८.३९; सुसू. १.१६)
 बुद्वि: प्रबत्वते, सा प्रत्यक्षं निरुच्यते (चसी, ११.२०) इन्द्रियाथिसंनिकर्षजजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्, (तर्क०सं) अक्षम् अक्षं प्रतील्य उत्पद्यते हुति प्रत्यक्षम् इति प्रशास्ववाद्ः। तद्विषयाः-प्रल्यक्षम्रमाणेन ज्ञाता घटपटादयः (चसू. ११.७)
-लक्षणफल-वि., प्रत्यक्षाईलक्षणफलवती (औषधिः)
(सुसू. ४०.२०)
प्रत्यग्र-वि., नवम् ( सुचि. २४.५; चचि. २८.१२९ )
-धातु-वि., विशुदुधातुः प्रस्यम्रत्वेन आप्यायितधातु: ( सुचि. १५.₹८; अहसू, १६.४६; असंसू. २५.५) प्रत्यद्न-न., धक्नाइनयवः ( चशा. ८.११; सुचि. ३.२२; असंशा. ५.३) अवयवं अवयवं प्रति योडबयव: तत्प्रत्यक्नमुच्यते (अरु. अहशा. ३.१) पट्पश्वारस्प्रत्यकानि (चशा. ७.११)
प्रत्यक्जन-न., उपक्रम० पश्षात् प्रशान्तद़ोषे यदुजनं क्रियते वत्रल्यअनम्, तीक्ष्णाअननुर्बल्स्य नयनस्य प्रत्याभासनार्थम्, यथा-कांस्यमलादिप्रत्यअ्अनम्, (सुड. १२. 40 -49; अह्टसू. २₹.३०११); असंसू. ३२.६) प्रस्यनीक-वि., विर्ब्वम् ( सुसू, ४२,८) प्रत्यनुयोग-पु., तंत्रयुक्ति० उपप्रभः, 'निल्यः पुरुपः ' इति प्रविज्ञाते यव् परः 'को हेतुः ' इत्याह, सोऽनुयोगः, अनुयोगस्यानुयोगः प्रत्यनुयोगः, यथा भस्यानुयोगस्य पुनः को हेतुरिति (चवि, ८.५३) प्रत्यय-पु., कारणम् (चशा. १.१०४) निद्वानम् (चनि. १.३) पारदूयोग० स्वर्णरजतताम्रस्रोतोऽ अ्न्पारद्गान्धकाअकमेलनाजातोडयम् उन्मादा $s प स ् म ा र ौ ~ न ा ए य े त ् ~ ् र ~$ (र. २३.२५-२६)
-सूत-बि., कारणभूतम् (चसू. ¢.૪)
प्रत्यर-न., अन्मतः पझ्यमं नक्षत्रम् (असंनि. १.२१)
प्रत्यर्थन-(परिव०) न., घम्यर्थना, याचना
( सुड. ६०.२४)
प्रत्यवायकर-वि., हासकरम् (चशा. ६.५)
प्रत्यप्टीला-बी., रोग० नाभेरधस्ताज्जायमानः संचारी चलईीनो वा ग्रन्थिर्वाताष्ठीला सेव जठरे तिर्यगुस्थिता वेद्नायुयुक्ता बतविणमूलाण्यवर्णनिक्ति इृति प्रत्यष्टीला ( युनि. १.९१; असंनि. ११.४८;
र. १८.२०凶-२०9)

प्रत्याख्यान-(परिव०) न. परित्यागः, वर्जनम्
( मुसू. २૪.११)
प्रत्याख्येय-वि., असाध्यो रोगो रोगी वा
(चचि. १२.७૪; चवि. ८.३૪)
प्रत्याख्येयता-स्री., असाध्यता (सुसू. र.५)
प्रत्यागत-वि., बहिरागतम् ( चसि. १.२₹)
ब्याघुटितम्, पतितम् (ड. सुड. ५४.२३)
पुनः प्रासम्, पुनराविर्भूतम् (असंड, १)
प्रल्यातप-अ., आतपाभिमुस्बम् ( अन्र आतपाभिमुख्यमेव
स्वारसिकोऽर्थः प्रत्येयः ( सुचि. २४.९६)
प्रत्यादित्यम्-अव्य., आदिल्याभिमुस्खम्
(असंसू. ₹६.११)
-गुद-वि., प्रत्यादित्यम् आदित्याभि-(प्रत्यादिल्य) मुख गुदं यस्य, तादृशः (आतुरः) (युचि. ६.४)
-मुख-वि., आदित्याभिमुखबंदृनः ( सुशा, ८.८)
प्रंडयाध्मान-रोग० तस्य लक्षणम्, भामाशयोत्यितमाध्मानमेव विमुक्तपार्श्वह्द्यं कफव्याकुलितानिलं सत् प्रत्याध्मानं जेयम् (सुनि. १.८ऽ) तच्चिकिस्साछर्द्नमपतर्पणं दीपनानि च कर्त्यानि ( सुचि. प.२६)
प्रत्यास्थावन-न., उपक्रम० भास्थापनं लेक्ष्यीकृत्य दीयमानं बस्त्यौषधम् ( चक्र, चसि, द,१५)
प्रत्युत्पन्न-वि., तत्कालमवम् ( असंसू, २२.११४)
-मति-वि., वदात्वे जागमाना अवस्थस्वपि अमुझूमाना मतिर्नुन्नि,यैस्य, सः ( वैयः)
(सुस, ३४.१९-२०)
प्रत्युत्सार-पु., तन्म्रयुक्ति० उत्सारो निवारणम्, प्रस्यु-
स्सारः उपपच्या परमतनिवारणम् (चसि. १२.४५)
प्रत्युपस्थितमूत्र-पु., लक्षण० संजातमून्रवेगः (ड.) एतादृसामून्नविधारणान्मून्राघातः । मूत्रविधारणपूरंकं
मिधुनप्रसझ्गान्मूत्रझुकाख्यो ब्याधिविदोषो जायते (सुड. ५८.२०)

प्रत्युपस्-न., प्रभातम् ( सुसू. §.9४)
प्रत्येकमर्मनिंदेशा-पु., अध्यायसंक्ञ० (सुशा, ६.१) प्रथम-वि., आदिमः ( सुसृ. ४૪.२५)

नार्भिणी-वि., या प्री प्रमतो गर्भिणी, सा (का. रेवर्तीक्प. ८)
-यवपत्रमुरी-त्री., पपणीशार्त०० (सुसू. ८.99) न०' राल्न'
प्रन्द्षिणाचरा-वि., अनुकूलाचारा प्रदुक्षिणा दाक्षिण्येन नाम परच्छस्द्वानुवतंनेन युक्ता आचारा यस्या: सा (चचि. ३.२६५)
अद्क्षिणावर्ता-वि., दक्षिणदिक्का भायर्ता यस्याम् अथवा दक्ष्णिणद्विगभिमुखावर्तयुक्ता (नाभिः) (चशा. ८.५१) पदक्षिणोद्रक-वि., प्रदक्षिणमिति परितः जलं यस्य सः (देशाः) (चक. १.४) पद्र-पु., स्रीरोग० (चसू. १.११9) रक्षद्रदोषजरोगेष्वेकः (चसू, २८.११) योनिगतस्नावस्वरूप: (चसू. १८.६) 'रजः पर्पर्यैंते यस्मात् प्रद्रस्तेन वै स्मृतः'(चचि. ₹०.२०९) शुद्धार्तवस्य दुध्रार्तबस्य वाडतिप्रमाणा प्रतृत्तिः ( सुशा. २.१८) वस्य संप्रापिः-प्रकुपितो वायू रकं प्रमाणाघिकं कृखा गर्भाइायगता रजोवहाः सिराः समाश्रित्य रक्तसाद़ाय तद्धजो यस्माद्याडु विनर्धयति, रसभावाप् तस्य प्रमाणाधिक्यं करोति, तं रोगं ग्रद्रमिति प्राहु: (चचि. ₹०,२०६-८) स चतुर्बिधः वातपित्तकफसंनिपातभेद्दात् (मा.) तद्दूपाणि-सामान्यरूपाणिसझूलः, साइमर्दों रक्षातिस्राबः; तन्र वातजप्रद्रे सुतमसुक्र स्क्षारणम्, फेनिलमल्पं, सगूल, पिशितोदकाभम् (मा.) कटिवंक्षणहत्वार्श्वपृष्रोणिपीढा (चचि. ₹.२१२) पित्तजे च सपीतनीलासितरक्कमुव्गं, भृरघेगि, पित्तार्तियुक्तम्; कफजलक्षणानि -आमं सपिच्छाप्रतिमं, सपाण्डु, पुलाकतोयव्रतिमम् ; सांनिपातिकप्रद्रलक्षणानि-सक्षौद्दसर्पिहंरितालवर्ण, मज्ञकाशं, कुणपम् (मा.) तदुपद्ववाः-दौबस्यं अमो मूच्छो, मदृस्तृया, दाइः, म्रलापः, पाण्डुतं, तन्द्रा, वातरोगाश्य (सुरा, २.१९-२०) असाध्य-लक्षणानि-अतिक्टिप्टायाः प्रक्षीणशोणिताया नार्याः सर्षहेतुसमाचारादतिवृद्धो वायु: प्रत्यनीकबलं, दुर्गान्धं, पिच्छिलं, पीतं, पित्ततेजोविद्र्धं करं रक्कमार्गेण सृजति। तथा च बसां मेद़श्राप्यपत्यमार्गेण सृजति। पुं सर्षिर्मजबसोपमं साबं स्रत्न्त्यास्तुष्णादाइएज्वरान्वितायाः, क्षीणरक्काया दुर्बलायाआ. को. सं. ६०

श्रासाध्यः प्रदरः (चचि. ३०.२२१-२૪) वचिकिस्सासूत्रम्-रक्षपित्तवद् अस्मिन् चिकिस्सा कार्या (सुड. ४५.४४)
प्रद्वक्षिणय-नन., आनुकूल्यम् (चसू. १५.५)
प्रद्विग्ध-वि., शूलिकाप्रोतमझ्नारपाचितम्
(सुसू, ૪६.३५६)
अनुल्सिः (अह्त, ₹.११ )
प्रदूषक-वि., विक्रतिकारकः ( असंशा, ६)
प्रदूपण-वि., म्रदूपयति विक्षूर्ति जनयति हृति प्रदूपण:
विक्रुतिकारकः (अहासू. ६.99०)
प्रदेशा-पु., स्थानम् ( सुचि. २७.4)
(चक. १२.४९)
तन्नयुक्ति० प्रकृतस्यातिक्कान्तेन साधनं प्रदेशो यथा
' देवद्तस्तस्यानेन शल्यमुप्दृतं तथा यज्ञदत्त्स्याप्यय-
मुन्दूरिप्यति ' इति (सुड. ६५.9६) यद् बहु-
स्वादुर्थस्य काइस्स्येंनाभिधातुमशक्यमेकदेरोनाभि-
घीयते (चसि. १२.૪२)
प्रद्देशिनी-ल्री., शारीर० प्रदेश्शनी ( सुचि. ₹०.५; चचि. ३०.6₹)
प्रदेहें-पु., लेषः (चसू, ११.५५) प्रलेपः (सुक, ५.३८) प्रदेहः सामान्येन बह्लोऽबहल ले्य लेप इति गृद्यते (चक. चचि. ₹.१७४) तस्य गुणाः- वातश्लेप्मप्रशमनः, संधानः, शोधनो रोपणः शोफबेद्नापहश्न भवति ( सुस, १८.६) रीत उप्णो बह्लोsबहुरविशोषी च, यणझोफे पीबनार्थमुपयुज्यमान: (सुसू. १८.६) प्रदेहं रात्रौ न प्रयुजीत। शैस्यपिहितस्योष्मणो बहिः निस्सरणाभावाद् विकारपरिवृद्धि: स्यात् (असंज. ₹०) दू० लेप,
पाकेन घनीभूतो रसः (ड. सुड. ४०.१४s)
-स्वेद्दु., प्रलेपस्चेद्ः ( कासू, २३.३४)
प्रदोष-पु., रात्रिप्रथमग्रहरार्धम् ( उ. सुड. ६૪.१६; सुसू. ६.१४) अस्तमयादूरणं घटिकाद्दूयं ब्रयं बेति धर्मशाब्रे; 'प्रद़ोपोडस्तमयादूर्च्च घटिकादूयमिव्यते ' इति तिज्याद्धित्च्वम् ।
प्रद्नव-वि., प्रकृष्दन्वम्, (उ.) यया प्रन्नवं न्वघ्यं यवागुयूपार्वि (सुड. 80.26 ) प्रद्रेच-पु., अभ्रीविः (चनि. १.३३)
प्रधमन-न., घसनम् 1 उपक्रम० (चनि. ५.८) नस्यभेद़, चूर्णास्य मुखेन नाख्या का प्रध्मापनाव् प्रधमनमू ( सुचि, ४०.२१) नु० 'नस्य'
नस्य-न., उपक्रम० नस्यभेदुः (असंसू, २९)

प्रधर्पण-न., तिरसकारः (चसू, ११.३७)
प्रधान-न., आत्मा (चशा. ४.८; चश़ा. ८.१८) शरी-राद़ि-प्रेरकंक चेतनमित्यात्मा (चशा. ५.१६)
प्रकृति:, मूलघ्रक्तितिः ( ड. सुशा. १.८ )
-कर्मन्-न., घणसम्बन्धिनी प्रधानचिकिस्सा
( सुसू. ५.३)
-मर्मन्-न., मर्म०० ह्दयम् (उ. सुचि. ३४.१९)
-संश्रय-वि., प्रधानमात्मैव संभ्रयः घस्य तादृग़ः नाम आत्मसंश्रितः ( भावः ) ( चशा. ४.१४)
प्रध्यान-न., प्रसंख्यानमू, प्रकृषं सक्ञातं बा ध्यानम्
(चस्. २४.३२)
-रील-वि., लक्षण० चिन्तापर: (ड. सुड. ४१.१८)
प्रनपमेहन-वि., अन्तराहपलिए: ( युसू,३२.४)
प्रनप्पराल्यविज्ञानीय-वि., अध्यायसंज्ञा० प्रनपशल्य-
बिज्ञानमघिक्रूय कुतः ( युसू. २६.१)
प्रनाडी-त्री., नाडी, नलिका (अह्टू. २०.१९)
प्रपचन-न., पाकः (चवि. ८.३६)
प्रपथ्या-स्री., वनस्पति० दरीतकी (घ. १.२०५)
प्रपद्न., शारीर० पादुा्रम् (चसि. २.१६) तन्मानतः
चतुरस्बुलायतं पज्ञाहुलविस्तृतं च ( सुसू. ३५.१२)
-रूल-पु., लक्षण० प्रपद्स शूलः ( चसि. २.१६)
-शोष-पु., लक्षण० प्रपद्यस्य जुफ्कता ( चसि. २.१६)
-स्तम्भ-पु., बक्षण० प्रपदस्य स्तगभः (चसि. २.१६)
प्रपह्धब-पु., वनस्पति० अरोकः (रा. १०.२०१)
प्रपाक-पु., प्रथमपाकः 'चराब्द् आाद्रिक्संणि' इृति चक्रपाणिटीकानुसारेण पाकस्स प्राथम्यं जेयम् (चचि. १५.९)
 भागः (चवि. ८.११৮)
प्रपाणिक-पु., शारीर० प्रपाणिः (असंशा. १०.१५)
प्रपात-पु., पकर्षेग पातः पतनम् अस्साजायते तादृरां गिरिकन्दरादिसम्बन्धि अ्रंशस्थानम् (चवि. ३.३६) निर्ह्ररपतनम् (घुचि. २४.९9) नर्द़ातटादिः
(ड, सुक, ५. ५५) प्रपान-न., पानमेव पानक्रिया (चचि. २४.०५) प्रपीडन-न., उपकम० पीडनम् ( गुसू. ₹७.११)
प्रपीत-वि., भावितम् ( मुड. ५४.२९)
प्रपुण्डरीक-न., बनस्पति० प्रपौण्डरीकम् अनेत त्रयो दराविषाणामन्यतमेन अष्षणो रक्तल्बमुदोरे च बृद्धिर्जायते (सुक. २.१६)
प्रपुनाट-पु, वनस्पति० चक्रसर्दः (असंसू. ५.१३९-१૪३)

प्रपुनाड-न., वनस्पति॰ शाकभेद् चक्रमईः (चसू .३.१३; सुस. ३९.₹)
प्रपुन्नाट-पु., बनस्पति० चक्रमर्षः (ध, ૪.૪)
प्रपुन्दाड-पु., वनस्पति० चक्रमद्दे (च. ४.५)
प्रपूरण-न., संभरण्द्वण्यम् (गुउ. २१.१३-१४)
प्रपैण्डरीक-न.. बनस्पति॰ पुण्डरीकम् (चसू. ३.२६)
कमलमेद्ध ( चसू. ५.६४) तद्रुणाः-मधुरं, तिक्षे,
कबायं, शीतं चभ्रुष्यं, पित्त्नं, रक्तपित्तनणाजरदाइ-
तृषानारकम् (ध. ३.९२)
कन्द्वृवि० ( गुक. २.५-१६) द० ' कन्द्वबिप'
स्वनामख्यातं यहिमधुन्म्याद़ाषत्धूलं मधुररसं नेत्राडsश्योतनाँहं द्रव्यम् ( मुसू. ३८.३५) श्रीुुज्पम् ( सुसू, ३८.३५)
प्रवन्ध-पु., बन्धनमू, प्रकर्षेण गतिरोधः (हाराणन्न्द्र:) ( मुशा, 9०., $)$
प्रवला-द्सी., बनस्पति० प्रसारणी ( रा. ५.४३५)
प्रबानु-पु., शारीर० अंसादर्वाकफोणिपर्यन्तो भागः, अयं प्रमाणतः बोङशाह्नुलः (चवि. 6.११७)
प्रवोध-पु., अर्थः प्रत्रुध्यते ज्ञायते इृति प्रबोधः ज्ञेयार्थः:
( सुड. ६५.6)
प्रवाधनी-द्री., घनखपति० घन्दयासः ( रा. ३.२०)
प्रभद्र-पु., बनस्पति० निम्बः (घ. १.२२)
( प्रभद्रा)-बती., वनस्पति० प्रसारणी ( रा. ५.४३५)
प्रभव-पु., आट्मा ( चशा. ४.८)
कारणम्, प्रभवति जागते असात् इति प्रभवः कारणं हेतुर्वा (चश्रा. १.३. )
प्रभा-त्री., वर्णद़ीतिः, शरीरकान्तिस्तेजः, तस्याः संख्यासा सक्षविधा-रक्षा, पीता, सिता, इयाना, हुरिता, पाण्डराडसितेति ( चइ. 6.9४-94) प्रभा उत वण्ण प्रकाशयति परं विभ्रकर्षाद् दूरत्लात् तेजः प्रभा पज इति ल्द्ध्यते (असंशा. १.८)
-गुक्ता-ल्री., वनस्पति० बाकुची (रा. ४.२२८)
-बती-ब्री., पारदयोग० पारदसुवर्णाध्रकहरितालती₹णलोह्रमाक्षिकादिसाधितेयम् अपस्मारगुल्मशूलादिनाहिनी (र. २१.१३९-૪9)
-हानि-स्री., लक्षण० तेजोहानिः ( अहृस्, ११.१६ ) प्रभाव-पु., स्वभा₹ः, सामर्थ्येम् (चक. १.६) पकृषो भा₹ः प्रभावः, श्राक्तिः (चवि. १.४) ययोद्न्न्य्योः रसबीर्थनिपाकानां समानत्व्रमत्त, कर्मणां च विरोपो लंद्ध्यते तत्र विगेषकर्मकारी द्वव्यनिह्ठो धर्मः (चसू. २६.६७) सर्बातिशायी दुव्यस्वभातः
(असंसू, 96)
-तच्च-न., प्रभावनिर्णियः (चवि. १.९)
प्रभाषण-(परिन०) न., ब्याख्यानम ( सुसु. ૪.३) प्रभापणीय-वि., अध्यायसंज़ा० धधीतशास्घास्य पुनः अर्थतो ब्याख्यानं प्रभाषणम्, तदृधिकृल कुतोडध्यायः ( सुसू. ४.9) प्रभु-पु., स्वार्मी, क्षेत्र्ज़ः ( युशा. ૪.३६)

सनिज॰ पारदः (रा. १३.र१)
प्रभूत-वि., बहुलम्, भूरि (सुचि ३४.५) प्रभेन-पु., भेदनवबत्पीडा ( युनि. १.२८) प्रभ्रंरान-(परिव०) न., अतीवप्रभ्रंशः, अल्यर्थमधःपतनम्
(सुज. २२.१३)
प्रमत्त-वि., प्करेष्षोोन्मत्तः अनवहितः, अद्त्तचित्त:
(चवि. ३.३६)
प्रमथया-स्री., पाचनद़ीपनीयः कषायः (चचि. १९.१९) ' प्रमध्या प्रोच्यते द्रव्यपलात् कल्कीकृताच्छृताव्। तोयेडहगुणिते यस्याः पानमाहुः पलद्दूयम् '
( शार्धघर, अर. अहृचि. ९.५.६.८)
ग्रमदा-स्री., विल्यासिनी खी, प्रमदयति हर्वयति पुरुपमिति यद्रा ग्रमद़ों हर्षोडसित अस्या यौननोत्साइजनित इृति प्रमदा ( गुचि. २४.99६;

अहृस्, ३.१५)
प्रमाण-न., मानम् ( चशा. ७.१५) अंगुल्यादिभिर्ले धविस्तारायाम₹प्टा यन्मीयते, तन्मानम् (चवि. ८.१9*)
परिमाणम् ( सुचि. ३५.9)
ज्ञानम्, प्रमीयते ज्ञायते ह़ति प्रसाणं (ज्ञानमे) (चवि. ८.6)
प्रमाथिन्-वि., अनुलोमनमू (चक. चसू. 6.९) क्षोम-
कारि, सीघकार्यकारि (चचि. १३.१८०) ' स्रोतांसि दोषलिस्तानि प्रमथ्य विदृणोति यत्। प्रविइय सौक्ष्यम्यैत्षैक्ष्याच्च तत्रमाथीति संज्ञितम II' (भाग्र.) लोतोम्यो दोषसंचयं निजवीर्येण निरस्यति, तब्। (शार्व०)
प्रमाद्यायतन-वि., प्रमादोडनवधानता भायतनमाश्रयस्थानं यस्य, ताट्राः ( मदः ) (असंने. ६.५)
प्रमादिन्-कि., प्रमाद्रीलः ( उचि. ३०.४)
प्रमार्जन-न., बालवस्रादिभिः प्रोन्छनमनवबढ. शाल्योज्वरणार्थ पश्वदरोपायेष्वेकः (युस्. २७.४) पिन्नुक्षिक्चिका कर्णप्षोग्छनम् ( उुज. २१.४१)
प्रमिताशन-न., अतीतकालभोजनं स्तोकभोजनं वा यच कर्शननीयानां ं्रेष्षम् ( चसू. २५.४०)

प्रमीढ-वि., प्रमेइरोगयुक्तः (चस्, १३.३५)
प्रमीलक-पु., सततं प्रध्यानम् ( चसू. २३.७)
लक्षण० स्तैमिल्यम् (असंड. २ษ)
प्रमूढता-त्री., प्रकर्षेणाचैतन्यम् (उ, युक. २.₹६) अतिशयेन विचेतनल्नम् ( ड. सुछ. ६१.७)
प्रमृताशान-न., धुतुवृणोपरमे जाते, शान्तेडग्री यदानं कियते तव् (का.खिल, ५.६०)
प्रमेय-न., प्माविषयः, यधार्थज़ानविषयः (चशा. १.४५) प्रमेह-पु., रोग० (चनि. र; चचि. ६; मुनि. ६; अढ़नि. 9०) तस्योत्पत्ति:- पुरा दक्षाध्वर्बंसे देंहिनां हृिि्रासास्र्ममेट्ट उन्दूतः (चनि. ८.99) स धानुक्षयजबातृृद्धिजो दोषाबृतवातजश्रेति दिविधः (अहुनि. १०.१८-१९) तस्य स्वरूपम्-्रभूताव्रिलमूनूता (अढ़नि. 90.6) तस्य संप्राश्तः-नवान्रपानगुडचैकृतायपथ्यसेविनः अपरिपका एव बातपित्तेश्रण्माणो यदा मेद्रसा सहैक्त्वमुपेल्य मूत्रनाहिस्नोतांस्यनुसृत्याधो गत्वा बस्तेर्भुखमाध्रिल्य निर्भिद्यन्ते, तदा प्रमेहान जनयन्ति ( घुनि. ६.४) तस्य दूष्ग्याः रसासुख्झांसमेद्मजलाशुकाम्नुवसालसीकौजॉंसि च्रिदोषसहितानि ग्रयोदरा। तस्य मेइसंख्या विंशति:-तत्र कफानुदकेक्युवालिकासुरासिकताशनैलंचणपिपसान्दगुक्कफेनमेढा दरा; पित्तान्रीहहरिन्दाम्टक्षारमझ्विहाशोणितमेहा: घद्द; बातार्सर्पिचिसाक्षौद्दुस्तिमेहाश्यत्वारः (युनि. ६.८) तस्स पूर्वर्पाणि- हस्तपादतलदाइः स्लिग्धपिच्छिलगुरता गात्राणां, मधुरजुकुक्तूत्रता तन्दा सादः पिपासा हुर्गन्धश्न; श्वासतालुगलजिह्वादन्तेषु मलोस्पत्तिर्जिटीभाः: केशानां बृह्दिश्र नखानाम् ( सुनि. ६.५) तस्य लक्षणानि-तत्र कफजप्रमेह-लक्षणानि- श्वेतमवे दन्नुद्कलतृ्रामुद़कमेही मेछति; इक्षुरसतुल्यमिक्षुवालिकामेही; सुरामेही सुरातुल्यम्; सरंज्न सिकतानुविदे सिकतामेही; शानैः सकफं मृत्तनं खनैमैंहीं; विशादं ल्वणनुल्यं ल्वणमेही; हृृरोमा पिप्रसतुल्यं पिपमेहीं; आविलं सान्द्रं सान्द्रमेही, शुकतुल्यं शुक्रमेही; स्तोकं सफेनं फेनमेही मेहति। पित्तजमेहलक्षणानि-सफेनमच्छं नीलं नीलमेही मेद्हात; सद़ाहं हरिदाभं हरिद्दामेही; अव्लरसगन्धमम्ल्टमेही; स्रुतक्षारवितिमें क्षारमेढी; मझिष्वोदक्क्रकारों मझिष्टामेहीं; सोणितप्रकाशं शोणितमेही मेहति। बातजरमेहलक्षणानि-सरी:प्रकारां सर्पिमेंही मेहति; चसाप्रकाशं बसामेढ़ी;

क्षैदरसवण क्षौद्रमेढी; मत्तमात्रववद्रुपबबं हस्तिमेही मेदृति (सुनि. ६.१०-१२) अहार्तन हदये चर्तुर्विधा भिब्वाः भ्रमेहमेदा वर्णिता; तत्र हौ कफजप्रमेइमेदौ-सीवमेही सुबतुयो मधुरं भृशरीतलम्; लालामेही लालातन्न्नुतुतं पिच्छिएं प्रमेहति । पित्तमेइभेदः-कालमेही मसीनिमं प्रमेहति । वातमेहभेदः-मज्जामेही सुनुर्युतुर्मजज्ञामं मज्जामिश्रं बा प्रमेहाति (अहनि. १०,१२-१४,१७)

पिच्छिलं प्रमेढति (चनि, ૪.90) कालेनाडप्रतिकारिणः सेे पुव प्रमेहा मधुमेहत्वमायान्ति
( ुुनि. ६.२७) सतु कारणभेद्देन द्विशिधः-धातुक्षयजबातृृद्विजो दोपाडsडृत्वातजश्य
(अदनि, १०,१८,१९) तस्योपद्नवाः-मक्षिकोषसर्पणमाङस्यं मांसोपचयः प्रतिइयायः रैथिल्याsरोचकाविपाकाः कफ्रसे कर्ध्द़्दिनिद्राकासभ्वासाश्रेति फ्रेष्मजानामुपदवाः; बृपणयोखवदूणं बस्तिमेदो मेड्वतोदो हदि शूल्बमम्लीकाज्वरातीसारारोचका बमधु: परिधूमायनं दाहो मूर्च्धा पिपासा निद्दानाशः पाण्डरोगः पीतविण्मूत्रेत्रब्ं चेति पैत्तिकानां, हु्रहो लैल्यसनिद्ना स्वमभः कस्प: शूलं बढ्दुरीपत्वं चेति वातजानाम् ( सुनि. ६.१₹ )
वस्य साध्याऽसाध्यय्वम्-द्दोषदूष्याणां समक्रियत्वार् फफजा दररमेढाः साध्याः; विषमक्कियस्बात्वित्तजाः पण्मेहा याष्या; महाल्ययिकत्वाहा बातजचतुर्मेहा असाध्यतमाः ( मुनि. ६.८) जमेहे तुल्यूूध्यता सुखसाज्यस्स हेतुः (असंसु. 6.२४८) सर्वे मधुमेहा असाध्याः (सुनि. ६.२७) उपद्वाविश्रमतित्रस्नुतं पिबकापीढितं मानवं गाढः प्रमेको हृन्ति (गुस. ३३.८) बीजद्दोषजकुलुबविकारोऽसाष्य: (चचि. ६.५७) चिकिस्सासून्रम्-सुभं गाबुद्रतैनंन ब्यायामो रत्रिज्रिगराद्यः हत्तेवमाद्किकां करमेदोहरां चिकिस्सां क्यर्यात् (अहचि.१२,३३) न जैवान्कथंचिद्धि स्वेद्येन्मेदोोबहुत्वादेतेपां विदीर्यंते देढः खेंदे़न (मुचि. १२.८) प्रमेढदिनृदृत्ति-लक्षणम्-यद़ा आ्रमेहिणो मूत्र पिच्छारहित प्रसनचं स्क्षं भवति यदा च मूत्रस्य रसौ कटुतिक्छौ भवतः, तदा तस्य प्रमेदरोगो निवृच्च हृि जानीयात् ( सुचि. १२.२०) प्रमेहेडरिप्टउक्षणानि-स्तर्ने चण्डलैः सह स्लेहपानं कुर्वाणः स्लातानुलितः सन्

मक्षिकासिः गुध्यमानो नरः प्रमेंहेण स्पृषो मरणाय कल्पते (चइ. ५.१७; असंसा. १२)
-गर्जसिह-पु., पारदयोग० पारदे हेमपूतिलोलाहादिसाधितोऽयं प्रमेढ्नारकः (र. १७.४१-४२)
-चिक्कित्सित-न., भध्यायसंज्ञ० (चचि. ६.9; सुचि. 99.9)
-निद्दान-न., अध्यायसंज्ञा० (चनि. 8.9;
मुनि. ६.१)
-पिटिका-स्री., रोग० (चसू. १७; मुचि. १२; मुनि. ६; असंनि. १०; अल्हनि, १०)
रसायनीनां बौर्बल्याब्वोर्घमुत्तिप्षन्ति पमेहिणां दोषास्ततो मधुमेहिनामध:काये पिङकाः प्रादुर्मवन्ति ( सुचि. १२.द) प्रमेहेण विनाsघ्येता डुए्टमेदलो जायन्ते। याबहुस्तुपरिम्रहस्ताबनोपषलध्भ्यन्ते एताः ( अंसंनि, २०.००) तन्र बसामेढोक्याम-
 दूरा पिउका जायन्ते। वयथा-शाराविका, सर्षविका, कच्छविका, जालिनी, विनवा, पुत्रिणी, मसूर्रिकाडलनी,विद्दारिका,विद्धधिका; ताश्र्ञ श्राबमान्रा तदूपा निम्नमध्या शराविका, गौरसर्षपसंस्थाना वत्रमाणा सार्षपी, सदाहा कूर्मंसंख्याना कच्छपिका, तीब्ददादा मांसजारससमावृता जालिनी, महत्ती नीला विनता, महल्यल्पाचिता, पुत्रिणी, मसूरसमसंस्थाना मसूरिका, रच्तासिता सफोठवर्ता दाएग्गाइइनी, विदारीकन्वबदृत्ता कठिना विद्वारिका, विन्घेरेक्षणणुयुच्चा विद्धघिका; तर्याः साष्यासाघ्यक्वम्-गुदे, हदि, शिरसंसे, पृषे, मर्मणि चोल्थिताः सोपदवा दुर्षलाग्ने: पिककाः परिवर्जयेक्त् (सुनि. ६,१४-२०) राराविकाद्या नब पिउकाः :्रागुच्चाः, ताः प्राणवतोडब्पास्त्वखांसर्राप्ता मृहयोडल्परजजः क्षिप्रपाईभैदिन्यश्न साध्याः (सुचि. १२.ই) चिकिस्सासून्रम्अपक्षनां पिउकानां सोफघव् प्रतीकारः पक्कानां तु नणच्यत्रतीकारो विधातब्य:, प्रमेढचिकिस्सितेनैख प्तासां पिउकानां शमः सिध्यति। तन्र पूर्वरूपेपु अपतर्पण बस्तमून्रं बनस्पतिकपायश्रोपद्धिए;
( सुचि. १२.४)
पिडकाचिकिस्सित-न., अध्यायसंज्ञा० (सुचि. १२.9) प्रमोद्न-पु., धान्य० शालिभेदः न० ' शालि'
(अहुसू. ६.२)
प्रमोदक्र-पु., धान्य० शालिभिदेः द० ' शालि' (चनि. 8.५) सर्वप्राणिनां पभ्यः (सुसु. २०.५) यढिकमेद़: ( डुस्, ૪६.८)

प्रमोदिनी－ख्री．，घनस्पति० मह्धिका（घ．५．१३४） प्रमोह－पु．，लक्षण० चित्तनाशः विचेतस्त्वम्
（चस्．१५．३१）
प्रमोहक－पु．，मूच्छा，मोहः，हुन्भियापटुत्वम्
（चक．चसू．२．६）
प्रयत－वि．，पविन्रम्（चइ，१२．१०）
प्रयोगज़ो（ वैयः ）（ मुड．२०．१६）
प्रयतन－（परिव०）न．，प्रयत्नः（ सुचि．७．३२）
प्रयत्न－पु．，कार्योरग्भेपूत्साहः（ड．）प्रेरणा
（सुशा．१．१०）प्रयतनम्（चसू．१．४९） आत्मन आयं कर्म，आत्मनिष्टे विशेषगुण： （चसू．१．૪ऽ）
प्रयाण－न．，गमनम्（असंश़ा，१२．३）
प्रयोक्तृ－पु．，शरीरादिंत्रेरकं चेतनम्，प्रधानम्，आत्मा
（चशा．6．9६）
प्रयोग－पु．，भेषजस्य योजना（चनि．८．२३）द्धब्याणां कालग्रकृत्याद्यपेक्षा योजना（चसू．४．२९） चिकिस्सादि कर्म（सुड，६०．4४）
अभ्यासः（चक，चचि．२३．८३）
शब्द्योजना，शब्दप्र्रयोगः（चवि．६．४）
－धूम－पु．，उपक्रम० धूमवानभेद्；，प्रायोगिकधूमः， （चसू，५．३८）द०＇धूमपान＇
－पान－न．，प्रायोगिकं धूमपानम्（चसू．५．३३） द．＇धूमपान＇
स्समसाद्युण्य－न．，समस्य समीचीनस्य प्रयोगस्य सदुणरत्रम्，समेडल्पकाले अल्पमात्रे च पिप्पल्यादि－ प्रयोगे सद्रुणा अवन्ति（चवि．१．१६）
－सौप्टव－न．，योजनासुष्टुत्वम् भेषजोपयोगस्य समी－ चीनख्वम्（चसू．१५．५）
प्रयोजन－न．，यदर्थमारम्यते तत्（चबिं，८．४૪）यमर्थ－ मभीप्सन् जिहासन्बा कर्म आर्भते，तेन अनेन सरेवे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वा विद्याश्र व्यात्ता： （ १1919 न्यायभाष्यम् ）
तन्त्रयुक्ति० यदृथं कामयमानः प्रवर्तंते
（चसि，१२．૪२）
प्ररोह－पु．，चृक्षाइभेदः अहुनुरः（चस्．१．6४）अंकुर．
शाखाडधोभागनिःस्तुतजा（ह．सुड．४०，く८）
－वती－वि．，बीजाह⿳亠二冖丁口欠 जननी（ सुस，३६．३）
प्रलपन－न．，लक्षण० संगतिशून्यबचः，वातप्रकोपेण
जायमानो विकारः（र．१२．९९－१००）
प्रलम्ब－पु．，वनस्पति० भूस्तूण：（घ，४，૪6）

प्रलय－पु．，नाशः（ चनि．३．८）मरणम्（चशा．१．३८） महाप्रलयः（चशा．૪．८）
－काल－पु．，मृयुकालः（ सुशा．૪．३३）
－हेतु－पु．，प्रल्यस्य कारणम्，मरणहेतुः（चसू．२૪．५३） प्रल्राप－पु．，लक्षण० संगतिहीनं निरर्थकं वा भाषणम् （चनि．१．३३；सुस．૪६．५०४）
प्रलापक－पु．，रोग० संनिपातज्वरभेद्यः（मा．ज्वर．२१）
लक्षणम्－कम्पप्रलापपरितापनश्रीर्षपीडाघौढप्रभाच－ पवमानपरः प्रज्ञाप्रणाशविकलः प्रचुरग्रवादः प्रलापी क्षिष्रं प्रयाति（अश्विनीसंहिता，मा．ज्वर．२१） द०＇ज्वर＇
प्रल्रापिन्－वि．，लक्षण० वाचाल：मल्पनरीलः，असंबन्ड－ भाषी（ सुशारा．२．२५）
प्रल्रीयमान－यि．，क्षीयमाणः（सुशा．१०．५6）
प्रल्दुठित－वि．，बेल्दितः，उपावृत्तः，लुठितः
（ असंशा．६．६ऽ ）
प्रत्रून－पु．，कफजकृमि० दर्भपुष्पमहापुष्पादी़ीां कफकोप－ समुन्भबानां षण्णां कृमीणामेकतमोडयम् （सुज．५४．१२）द्ध०＇कृमि＇
वि．，उन्दूतः，छिन्नः（असंड．२५）
प्रलेप－पु．，उपक्रम० लेपः द०＇लेप＇（चसू．१८．५；
चचि．२१．९く－906）
－विधि－पु．，लेपविधिः，द्र०＇लेप＇
（चचि．२१．९く－906）
प्रलेपक－पु．，रोग० ज्वरमेदः द्र०＇ज्वर＇
（सुड．३२．५४）तह्डक्षणम्－घर्मेण गौरवेण च गान्नाणि प्रलिम्पन्विब तथा मन्द्ज्वरविलेपीरीत－ युक्तः（ मानि．）
प्रवण－वि．，उन्मुखम्（ चक．१．५）
प्रबर－पु．，प्रतितादिनां मध्ये श्रेष्ठः，प्रतिवाढ़ी （चवि． 4.99 ）
न．，बनस्पति० अगरु（कासिद्धि．४．；ध．३．२५） －सत्व－वि．，श्रेष्ठबलः सत्र्वसारः（पुरुषः）
（चवि，く．१२१）द०＇सत्वसार＇
प्रवर्तन－न．，प्रवृत्तिः，प्रादुर्भावः（ चसू．१．१३६）
प्रवात－पु．，न．，प्रकृष्टवातः，प्रबल्बायुः（सुचि．२४．८૪）
－स्थापन－न．，वातबहुलदेदो संस्थापनम्
（सुसू，84．99）
प्रवाद्－पु．，छमवचनम्（ सुड，४१，३६）
प्रवाल－पु．，न．，वृक्षाइ्न० अह्कुरः，पह्ठवः（असंक．） भैषज्य० बिद्दुमः，सामुदः，तद्धुणाः－मधुरोडम्बः，

शीतः, सरो बीर्यकरः, कान्किकरखि़्दोषश्नो विषदृष्टिदो़ोषनाराक: (घ. ६.६૪) श्रेछमनवालगुणा:प्कविम्बफल्यद्क्तवणों गोलाकारो लम्बायमानो वकतारहितः, स्तिरघोऽम्नणःः स्यूलः (र. ૪.१९) निक्कृप्रवालगुणाः-श्रेत ईंघट्पाण्ड्डलख्पाकारः सन्रणो महाचिछ्छदयुक्षो निभारः, श्रुभ्रवर्णः (र. ४.२०)
 आसेवितोडयं पाण्डरोगः्नः (सुड. ४૪.२१) विसरें प्रदेढ़ाध्ध ुुपयुज्यते (चचि. २१.८२) इन्द्रोक्करसायने , गाहाहरागये चोपयुक्तः

> (चचि. १(૪).२२; चचि. १.५८)
-गुटिकाभासा-बि., हक्षण० प्रवालकृतगुटिकावद् भाभासमाना ( मसूरिका ) (चइ. ११.१४)
-गुलिकाभासा-वि., लक्षण० प्रवालक्कृतुषिकावद् आभासमाना ( मसूरिका) (असंशा. ११.४४)
प्रवालक-न., भैषज्य० प्रवालम् (र. ૪.३)
प्रवासिनी-ब्री.,धान्य० चीहिः ( रा. १६.9०8 )
प्रवाह-पु., प्रश्राहणम्, निकुहनम् (ड. सुउ. ५८.१२) रोग० प्रवाहिका (मुचि. ३७.६६)
प्रवाहण-न., कृच्छाव् पुरीपादिवेगजननमू (चचि,१५,૪६) प्रकेषेंण निवांठणम् (युनि. १२.६१) निकुन्थनम्, क्रन्थनम् ( गुसू. २२.८) लक्षण० अविसरणम् (युड. ४०.१०८) प्रवर्तनम् (ड. सुचि. ३७,९३)
(प्रवाहणी) -द्री., रारीर० गुदृब्हीत्रयेचेकेका म्रशाहृणी, प्रवाइयरीति प्रवाइणी (उ. सुनिे, २.५)
प्रवाहिका-घी., रोग० (चचि. १३.३०; मुड. ४०; असंसू, ६; अढ़नि. ८) त्याः संभासिः- अहिताशानस्य नरस्य प्रवृद्रवायुर्निचितं बहासं बहुशः प्रवाइयब्वल्पं मलांक्ष च तम् अधन्तान्बुदन् गुदेन पातर्यति। स रोगः प्रवाहिकेति स्यातः (युज, ४०.१३८) प्रनाहिकाया मेद्राः-स्क्षप्रभबजा-बातकृता, सगूला; वीक्षणग्रभवजा-सदाहा, पित्तजा; स्नेह्रभवजाकफजा, सकफा; तीक्षोगोण्ण्रभवजा, रक्तजा, सशोणिता (सुड. ૪०.१३९) ल लिसारवदामपक्रल्झिनि विद्याप् (गुड. 80.980 ) चिकिस्तासूत्रम्लघुद़वपनस्तिगधा आढ़रोषधयश्रोपयुत्ता: ( सुड. ૪०.१५६-५५) तैलेन वातशान्तिभंबति, वातशमनेन प्रबाहिका नइयति, तस्मात् वैउ्गयोगः कार्यै, 'बाख्याशये सतैले हि विम्बिसी नाइतिषते (अहचि. s.,७) बमनविरेचनयोः समानतया

संख्यातासु ग्रयोद्शाव्यापस्तु एका ह्यापत् ( घुचि. ३૪.₹)
प्रवाहिन्-प., रोग० प्रदाहिका (र. १२.१-ट )
(प्रवाहणी )-ब्बी., शारीर० गुदस्यान्तरे स्थिता तियग्र्
 प्रबाहणी, सा गुदद्रारातृत्तीया घही गुदपेशे (असंनि, 6.4; मुनि, २.५)
प्रविक्रीर्णमात्र-वि., विक्षितमान्रम्, अल्पविस्तृतम् (उ. मुक. ८. ५8)
प्रविचार-पु., पृथग्भावः, प्रविभागः ( सुड ६४.५६)
प्रविचारणा-ब्री., उपयोगभेदः ( चस्. १३.२५)
प्रविभाग-पु., भेदाः ( मुचि. ३५.9)
प्रविलयन-न, द्वीकरणम् (असंस्, ३८.३)
प्रविलायन-वि., क्षपणम्, द्वीकरणम् (अह्स्त. २.५)
प्रविषम-पु., रोग० ज्वरमदं, विपम:
प्रनृत्त-वि., संभृतः ( सुरा. ૪.૪) (₹. १२.४०-४9) सुतम ( गुचा. २.१८)
प्रवृत्ति-बी., प्रवर्तंन नाम शररीरेणाभिसंबन्ध:(चस्, १, ४४)
आारग्मः (चवि. ८.१₹१) प्रतिकर्मसमारम्भः (चबि. ८.१२९) प्रवृत्तिस्तु लडु चेशा कार्यार्था, सैत्र क्रिया, कर्म, यत्नः, कार्ग्समारम्भश्य (चवि. ८.७७) प्रथमाविर्भाइः (चचि. ३.१४) कु:ब्बम् (चबि. ५.८) संसारः (चनि, ५.९)
-हेतु-पु., उत्पत्तिहेतुः ( चसू. १६.२८)
प्रवेणी-स्री., गोणीति प्रसिम्द्धा (चक. चसू. ६.१५)
ऊर्णांव्यम् (चसू. ६.१५)
सूत्वीबाणाए्यं बस्यम् ( अहु. अहुस. ३.१ई)
प्रवेपन-न., लक्षण० प्रकर्षेण वेपनम् कम्पनम्
(चसू. १७. ५६)
प्रवेशा-पु., अन्तर्विगाहनम् ( असंशा. १२.३)
प्रह्यक्त-वि., प्रकरेषण च्यक्तः, स्फुदः ( सुशा. ₹.१८ )
-रूप-वि., सुव्यक्तखर्वरूपः ( सुज. ३९.१००)
-लक्षणता-ल्री., रक्षणानां सुटटत्वम्
(सुसू. २१.३४)
प्रच्यक्ति--्री., 干्पथता, निरावरणता
(ड. युचि. ३८.२१)
प्रव्रजित-पु., प्रव्नज्याइक्षणतपोयुक्तः तपस्वी
(सुसू. २.८)
(प्रव्नजिता)-ब्री., गृहीत्रता (उ. सुचि. २४.99६) बनस्पति० मुण्डी (घ. १,१५३)

प्रव्नज्या－स्री．，संत्यासः（कासू．२८）
प्रशाम－पु．，प्रकर्षंग शमनम्（चसू．१७．११४） रोगोपघातमान्रस्योपलक्षणम्，तेन साध्यानां सिद्दिर्याप्यानां यापनं，स्वस्थवृत्त च गृछ्यते （सुसू．१，३५）अन्तरिन्द्वियशान्तिः，ग्ररामोऽयं सर्वप्य्यानां श्रेष्टः（चसू．२५．४०）स्वयमुपशमः
（ सुस्．१．३४）
चिकिससा，प्रशाम्यति अनेन रोग इति प्रशामः चिकिसायां गृहीततात्पर्योंडन्र दृष्यः
（चचि．१२．३）
प्रशामन－न．，भेषजम्（चचि，१．३）
चिकिस्सा（सुस．३．२६）
प्रश्स्त－वि．，प्रशांसितम्，स्तुतम्（सुक．१．१२－१३）
－देशा－पु．，धन्बदेशेश，साधारणदेशःः सन्मृत्तिका－ युक्तदेशश्र्य（सुस्．३૪．२२）
प्ररास्तार्तव－न．，अनुद्वार्वम्，शुदार्तवम्
（सुशा，२．१७）
प्रशाखा－स्री．，प्रकृषा शाखा हस्तपाद्स्वस्पा
（ सुचि．३．५४）
प्रशात－पु．，शटनमू，उचाटनम्，प्रणाशः（ सुनि．१०．६） प्रशातिका－क्री．，धान्य＇उडिका＇इति प्रसिद्दा （चसू．२१．२५）जलमध्ये प्रायो भवति （चक．चचि．૪．३६）इयामाकसदुरौर्गुणैः युक्ता， इयं कपायमधुरशीतलघुतातलकफपित्तध्नसंग्रा－ हिशोषणाद्विगुणा（चसू．२७．१७）
प्रशान्ति－ख्री．，अपगमः（चसू，१८．५）
प्रशान्तिका－ल्री．，धान्य० प्रशान्तिका（चसू．२७，१७）
प्रशिथिलाइाय－पु．，अस्तब्धपक्काशायः
（ड．सुड．३९．१२७）
प्रश्न－पु．，अभिधानग्रयो जनादिजिज्ञासा（चवि，८．५२）
पूर्वापरविरोधादिदोपग्यून्येन बाक्येन पृच्छा
（चसू．३०．६ऽ）
प्रश्रय－पु．，सम्यता（असंशा．द．२४）
प्रश्वास－पु．，लक्षण० प्रकृष्टं श्वसनम्（चवि．२．६）
अन्त：प्रविशद्वायु：（सुशा．९．५）
घड्विधरोगविज्ञानोपायेष्वेक：（ सुसू．१०．५）
प्रसक－वि．，निरन्तरम्（चक．चचि．२०，१५；
सुड．प२．७）
भूयो भूयोऽनुपत्रि（मुड．8६．96）
अत्यासकम्（सउ．₹२．६२）
－छार्दि－वि．，लक्षण० यस्य सतता छर्दि：सः
－वमथु－वि．，लक्षण० प्रसक्तच्छर्दिः（ अहासू．१८．४）
－9्वसन－（परिव०）न．，लक्षण० निरन्तरं श्चसनम्
（सुनि．१६．६१）
प्रसङ－पु．，तन्त्र्युक्ति० प्रसक्रो नाम पूर्वां $भ$ भिहितस्यार्थस्य प्रकरणागतत्वाद्विना पुनरभिधानम्（चसि，१२．४३） प्रकरणान्तरेण समापनं प्रसनो यहा प्रकरणान्तरितो योऽर्थौडसकृतुकः समाप्यते स प्रसझ：
（सुज．६५．२२）
अभ्यासः（चसि．१२．३२）
उपभोगः（चनि．૪．५）
मैथुनम्（ सुनि，५．३३；मधुकोष．मा．कुष्ट．४२）
सातत्यम्（ मधुकोष．सुनि．५．३३；मा．कुष्ट．२२）
प्रसङ्धित्व－न．，आसक्तिः（ सु．रा．૪．५२）
प्रसब्निन्－वि．，संसकः（ड．सुउ．३९．११८）
प्रसन्न－वि．，प्रकृतिस्थम्，निर्मेलम्（सुसृ．१४．५）
（प्रसन्ना ）－त्री．，मद्य० सुरा（चक．७．१३；

> ध. §.२५५)

सुराया मण्डः，उपर्यच्छो भागः，तस्या गुणाः－छह्चे－ रोचकहत्कुक्तितोद्शूलग्रमद्वन्नी कफवाताझोंविबन्धा－ डऽनाहनाशानी च（ सुसू．४५．१७6－८く）
－दोष－वि．，स्वभागा 5 वस्थितनातादिकः इवमविष－ मनुष्यलक्षणम्（ ड．सुक，६．३२）
－चद्ना－वि．，निर्मल्मुखी（सुशा．३．し）
प्रसन्नात्मन्－वि．，संतुप्टान्तःकरणः（सुड．३९．१०४－4） प्रसभम्－（अव्य．）बलात्，हुठात्（चवि．₹．२०）
प्रसर－पु．，दोषगति० प्रसरणम्，वातपित्तश्षेष्मणां बल－ वद्विग्रहाद्विभिः प्रकुपितानां किण्वोद्कपिष्टसमवाय इबोद्विक्कानां प्रसरो भवति। तेषां वायुर्गतिमत्चाप् प्रसरणहेतुः सत्यप्यचैतन्ये，स हि रजोभूयिष्ठः； रजर्व प्रवर्तकं सर्वभावानाम्，यथा－मद्वानुदक－ संचयोऽतिबृद्ध：सेतुमवदार्यापरेणोदकेन ब्यामिश्र： सर्वतः प्रधान्रति，पंवं दोषाः कदानिदेक़ोो द्विशाः समस्ताः शोणितसहिता वाऽनेकधा प्रसरन्ति। तद्यथा－वातः，पित्तं，र्लेप्मा，शोणितं， वातपित्त वातश्लेप्माणौ，पित्तश्ले故णी वात－ शोणिते，पित्तशोणिते，स्लेष्मशोणिते，घातपित्त－ शोणितानि，बातश्लेप्मशोणितानि，पित्तश्लेप्मशोणि－ तनि，वातपिन्तककाः，वावपिच्तकफर्शोणितानीति； एवं पझ्ञदुराधा श्रसरन्ति। एुष दोषगतौ तृतीयः क्रियाकालः（सुसू．२१．२८）
न．，वनस्पति० एलावालुकम्（ध．३．6६）

प्रसरण-(परित०) न., धमणम् (सुड, ६०.१₹)
-सामर्ण्य-न., स्थानास्स्थानान्तरगमनसामर्ध्यम् ( गुनि. १.५)
प्रसब-पु., जन्म ( सुधा. ५..४५)
कुसुमम् ( सुक, ६.२०)
फलम ( ( मुक. ६.२०)
वनस्तति॰ कुरबकः (रा. १०.४१३)
-काल-पु.,प्रस्तिकाल:, गर्भंजन्मकाल: (चशा.४.२५)
-धर्मिणी-बी., प्रकृतिः, महदहळक्ररादिक्रमेण चराघरस्य जगतः प्रसबिन्री ( मुशा, १.२)
प्रसबन-वि., म्रसूतिकारकम्, प्रसूयते अनेन सहायभूतेन इति प्रसबन्ं प्रसबजनकम् (चचि. २९.9०8)
प्रसवमाना-वि., प्रजाग्रमाना ( सुशा. १०,६६)
प्रसह-पु., मुगपक्षिज्ञाति० (चस्, ६.१२; सुसृ. ४६.०४) प्रलए भक्षयवीति प्रसहः, स दिविधः- मांसादोडमांसादृब्व (चस्. २७.प\%) तन्रामालि-
 घ्याघ्रवृकघभुतरक्षुठोपाकजम्नुकरयेनचापोलकक्रवायसराशाष्नी भास क्रुरग्रवेश्रयकुलिक्रकथुमिकामप्रुम्रेति ( असंसू, 6.66-५९) तन्मांसगुणा:प्रसहमांसं मधुरगुरस्तिल्धोषा, बलोपधयनधंनें,
 च हितमू, मांसारिप्रसह्मांसम् जीर्णाओोम्रहणीदूोपभोषार्तानां हिताबहम् (चस., २..५६) भस्करोगोम्मादृुक्कक्षयनाशक: (बपारि, २.१४)
प्रसाद्यु., प्रसब्नता (चशा. ५.५) आारोग्यस्थापन: बनाबाधकरः शारीरभावः सः (चशा. ६,७४) ख्खछो मलरहितो भागः आहारग्रसाद्; आहाररसः (चचि. १५.१६)
उपरिस्थितोडघनो भागः (चसि. ७.१४)
सारभागः ( गुरा. ४.२६)
-भूत-बि., प्रसादस्लह्पः ( चशा. ६.१५)
प्रसाद्न-बि., वैशव्रकरम् (चसू, ५.१६) स्वह्छतापादक्कम् ( चस्. १३.१४)
प्रसाधन-(परि००) न., साधनम् ( युचि. २०,४) सपथीकरणम्, विश़द्दीकरणम् ( मुउ. ६५.६)
प्रसाधिका-ब्बी., धान्य० मीहिः ( रा. १६.१८)
प्रसाधित-वि., संस्कृतम् ( गुस्, ४५.१५.१६)
प्रसारण-न., विस्तारणक्रिया ( सुशा. ५.३ )
( प्रसारणी)-ब्री., स्वनामख्यातो लता० (चचि. २८.१६६; कुचि. १५, र૪-४५) तस्या

गुणाः- तिक्तोण्गा, गुर्वां, सरा, संध्रानकरी, दृष्या, तेज:पदा, कान्तिमदा, त्रिदोषघ्नी, बस्पद़ा, अर्शा:सोथबिएम्भनाशिनी (ध. १.२८३)
音. - नन्प्रसारणी.
म. -प्रसारणी, चान्नवेल.
गु. -प्रसारणवंले्य.
घं.-नान्धभादल्य.
ता.-पेनारीसंगाइ.
प्रसारिणी-ब्री., लता० मझारणी ( रा. ५.१५९ )
लजालुः ( रा. प.74९)
प्रसिद्धकेशा-वि., प्रसाधितकेकेशः कंकतेन रचितकेशः ( चसू. 6.96 )
प्रसुत्तता-ब्री., लक्षण० स्पर्शक्षाननाशः ( सुनि. १.३₹ं; युनि. १.८१)
प्रसुसि-म्री., धुनरोग० वायुनोद्दीरितः श्रेष्मा खंचं प्राप्य विझुुष्यवि। ततस्त्वभ्पाण्तु, कमेण विचेतनाइल्पकण्डूरविक्रेदा च भवति। प्रसुतितश्रासी ब्याधि: प्रसुप्यास्यः ( असंड. ३६)
लक्षण॰ स्पर्शाज्ञानम् ( अह्रस्. २२.२६)
प्रसूति-क्री., अपल्योप्वच्तिः (चचि. १२.६)
-ग्रह-न., प्रसृतिनिम्रहम , गभरसंगम् (र. ५.२३३)
-मारतत-乌ु., प्रसुतिकारको वातः (चशा. ६.२४)
प्रसून-न., पुप्पम् (र. १७.૪३-૪६)
प्रसुत-वि., विस्टृतः ( सुचि. १.४)
निर्गतस् ( मुशा. ६.११)
संयुक्क्यअ्याहुलि:, ईवद्विस्तृतपाणिरेन
(उचि. ३१.६)
मान० पळदूयम् ( चक. १२.३२)
पोडशतोलका:(र. २६,4-६)
प्रसुति-की., मान० पल्ड्यम् ( सुचि. ६.१८)
प्रसेक-पु., उक्षण० लालान्नाबः (चनि. १.र१; घुचि. २४.२₹)
प्रक्षरणम् ( परिख०) ( सुचि. १.४6;
दुक. 8. १6)
प्रसेचन-न., उपकम० सिख्यनम् ( चचि. ५.१५s )
प्रसेवक-पु., चर्मबलप्रुः (उ. मुसू, ९.र) ' हतिश्र्मर-
प्रसेखिका ' इत्यमरः
प्रस्कन्द्न-न., विरेचनमू (चस्, १३.८०)
प्रस्खलन-न., भागुुुनादि ( ड.) अकस्माव् प्रभ्रंशः
पादाइपसरणं बा ( युनि, ८.₹)
प्रस्तम्भ-प., एक्षण० प्रकर्षेण स्तव्धता ( सुसु. ₹२.₹)

प्रस्तर-पु., स्वेदु० प्रस्तरस्वेद्ध ( सुचि. ૪.9०;
चसू. 9४.२७)
-स्वेद्-पु., सवेद्० न्रयोदरास्वेद्वे्वेकः
(चसू. १४.२७,४२) सुश्रुतमतानुसारेणास्याप्यन्तभांवो बाप्पसेेदे भवति। सवेदविधिः-कोशाधान्यानि वा सम्यगुपस्वेद्यास्तीर्य किलिओे तत्त्रतिह्पकेडन्यस्मिन् वा शायान प्रावृत्य स्वेद्येत्। परं पांशुरोंशाकृतुषन्उुसपलालो प्मभिः स्वेदयेत् (सुचि., ३२.११) प्रस्तरिणी-स्री., चनस्पति० गोलोमिका (रापरि. ५.३२) प्रस्तार्यर्मन्-न., नेत्ररोग० नेत्रशुकृताोडयम् सिते मृदु आगुनृद्धि अरुक्र इयावलोहितं प्रस्तारि मांसं जायते (असंड, १₹) नेन्रस्य झुक्कभागे विस्तींण्ण विरलं रक्रनिभमीषद्नीललोहितं जायते स प्रस्तार्यार्माख्यो नेन्नरोगः (सुड.४.૪) प्प साध्यो रोगः (सुड. १.००) स च लेखनीयः (सुड. १५.१८) प्रस्थ-पु., मान० शराबद्वयपरिमाणम् ( सुचि. २७.१२) चतुब्बह्टितोलकमानम् (र. २.५१) सार्धन्रयोदश्रपलानि (सुरा. ८.१६) कुडनचतुप्टयं वा (र. ११.८; चक. १२.९४)
-कुसुम-पु., वनस्पति० जम्बीरः ( रा.9०.८9)
प्रस्थान-न., प्रयाणम् ( मुसू. २३,२6)
प्रस्पन्द्-पु., लक्षण० स्पन्दनम् (असंसू, १३.३)
प्रस्पन्दन-न., लक्षण० शरीरस्य चलनम्
(सुसू. 94.7 (9)
प्रस्न्नसन-न., स्रावः (चचि. २६.११९)
प्रस्नंसिनी-ख्री., योनिरोग० या रतिप्रसझ्भाप् क्षोभिताsतीवार्ववं स्रवति दाहपाकादियुता दुःखेन च प्रसूयते, इयं पित्तजा (सुउ, ३८,१३)
प्रस्नवण-न., निई्झरः (चसू, २७.२१४) (परिन०) जल्मपातः (असंड. ४८)
स्रावः (चनि, ५.११)
दुग्धम् (ध. ६.१६१)
प्रस्ननणोन्द्रव-वि., प्रस्नवणोन्दूतं (जलम्) निझ्झरजलम् (सुसू. ४५.३४)
प्रस्नाव-पु., मूत्रम् ( हे. अहस्. २०.२८)
प्रस्रुत-वि., गलितमद्ः ( भदहस्ती ) (मुचि. २९.१६) वि., चस्खेण गालितम् (चक, २.८)
प्रस्वपन-न., गाढनिद्दा (चचि. १५.२३३)
प्रस्वेन्द-पु., लक्षण० स्वेदाधिक्यम् (र. १२.११)
प्रहरजाया-ब्नी., वनस्पति० कुटुम्बिनी (रापरि. ५.२२) -प्रहर्ष-पु., तुष्टिः ( सुसु. १५.6) आ. को. सं. ६८
-जनन-न., स्वस्थस्य शुक्ृद्दिहुतुतिकरत्वं च ( सुसू. १.८(८)) प्रहर्षित-वि., स्तन्धम् ( ड. सुचि. ३७.११० ) प्रहर्षिन्-वि., रीवरुक्षम्रवाताम्लस्पर्शासहः (दन्तः)
(कासू, २०.द)
प्रहसन्ती-त्री., वनस्पति० वासन्नी ( ध. ५.१२९)
प्रहार-पु., आघातः ( सुनि. १५.३) ताबनम्
(चसू. १८,४)
प्रहुप्र-वि., प्रसन्नमनाः (सुशा. १०.३)
प्रह्लाद-पु., तृस्तिः (अहसू. ९.८)
( पह्यादी )-खी., वनस्पति० हंसपादी (रा. ५.१६७)
प्रह्लाद्न-न., सुखकरणम् ( सुचि. १.१६)
-तैल-न., तैल० यवसक्जिष्टाम्लादिसिद्धुमिदं वैलं दाहज्वरविनाशकम् ( सुड. ३९.२<6)
प्रह्न-वि., जानुभ्यामवनतः ( इन्टु. असंड. ३)
प्रांडुु-पु., वनस्पति० तालः (ध. ५.६८) वि., दी़र्घाकृतिः ( असंउ. ४१)
प्राक्-अन्य., पूर्वम्, आदौौ, प्रथमम् ( सुसू. ३५.१८)
-केवल-पु., प्रागेबोत्पद्शो च्याधिरपूर्वरूपोऽनुपद्नवश्ष ( सुसू. ३५.9८)
-चरणा-स्ती., योनिरोग० (चचि. ३०.२०) अतिबालाया मैथुनाद्वायुः पृष्टजद्धोल्वँ्धणंँ रुजन् योनि संदूपयेत् (असंड. ३८) उचितब्यवायकालात् प्राक् ब्यवायाचरणाव् ' प्राक्चरणा' उच्यते (चक. चचि, ३०.२०)
-प्रवण-वि., पाच्यां दिशि निस्नम्, प्रागभिमुखम्
( चशा. <.90)
-शिरसू-वि., प्राक्रीर्षः (असंसु. २८.२९)
( प्राग्) -जन्मा क्यास-पु., पुर्वजन्माक्यासः
(असंशा. १.७१)
-द्वैहिक-वि., पूर्वदेहभवम्, जन्मान्तरक्टतम्
(चनि. १.३५)
-अक-वि., औषधकाल० भोजनात्पूर्वमुपयुज्यमानम् ( औषधम्) तद्नुणाः-औषधं रींघं व्रिपाकमुपयाति बलं न हिंस्यात्, आहारानृतस्वान्मुहुर्बद्वनान्म निरेति, वृदु, हिड्डुमीरकृहराझनाम्यः प्राग्मक्तमौषधं देयम् (सुउ. ६४.६<-६९) अपाने विगुणे सति प्राम्भुक्तमौषधं देयम् (अहृसू, १३.३८)
-भुक्त-न., प्रातर्भोजनम् (सुसू. ૪६.४९२)
-रुप-न., पूर्वरूपम् ( असंनि, e.9०)
-वात- प., पूर्वदिगागतो वात: (चसू. ६.૪५)

५३८ [ प्रांग्वातसेवा] आयुर्वेदीय-शान्द्कोशः [ प्राणधरा]
-वातसेवा-त्री., पूर्वंदिगागतस्य वातस्य सेवनम् (चचि. १४.9९)
चायु-पु., प्राग्वातः ( असंसू. १२.9५-9६)
-विकृत-वि., पूर्वर्णर्णदन्यथाभूतो (चइ. १.९)
प्राक् (ग्) अपीत-वि., प्राक्-पूर्व न पीतं येन, स: (ड. सुचि. ३३.૪૪) प्राक् ( ग् )-उत्पत्ति-त्री., प्राकालोत्पत्तिः (चचि. १९.३) ( प्राई )-मुख-वि., संमुखः प्राचीमभिमुखीकूत्य स्थितः (अद्वस. १८.१6)
प्राकार-पु., परिसरः (असंसू. १.१२१)
प्राकाइय-न., प्रसिद्धि: (सुसू, २.६)
प्राकृत-वि., स्वाभाविकम् (चस्, १८.५₹) सहजगुणसंवल्नम् (चचि.३०.१२६)
( प्राकृति)-वि., गति० स्वाभाविकी (चसू. १७.११५) -मस्तु-न., केवलस्य दूनो यन्मस्तु, वत् प्राकृतमस्तु (चचि. १२.३०)
प्रार्ची-बी., पूर्वद्विक् ( अहृसू. ५.9१)
-बल-पु., बनस्पति० काकजब्रा
(ड. सुसू. ₹८.१८-9९)
मत्स्यक्षकः ( मुसू. ३८.१८-१९)
नद्दीपिप्पली ( सुसू. ३८.१८-१९)
गण्दूर्वा (सस्, ३८.१८-१९)
जलपिष्पली (सुस्, ३८.१८-१४)
प्राचीना-सी., बनस्पति० पाठा (१. १.6०)
प्राचीनागर-न, बनस्पति० आमलकीसेद्:
(असंसू, 6.१२७)
प्राचीनामलक-न., वनस्पति० आमलकीभेद्:, पानीया-
मलकम् इति लोके (ड. चसू. २७.9४\%;
सुसू. 8६.94८; ध. १.२१८)

(च. १.२१८)
प्राचेतस्-पु., ग्रजापति० दक्षः (असंनि. १.५)
प्राच्य-पु., पौरस्यदेश० (चवि. १.१०) तन्रत्यो जनो
वा, मस्यसाल्या इमे जनाः (चचि. ३०. ३१७)
प्राच्यदेशोन्नवा नद्य; अर्शोंसि कुर्वते (अह्टस्, ५.99) प्राजन-न., शास्ब० सूचिः प्रवीयते क्षिप्यते सन्धानार्थमिति प्राजन सूचिरित्यर्थः, सूचिः (असंनि. २.३) प्राजापत्य-न., नक्षत्र० रोहिणी (इन्दु.)
(असंड. 4)

आहो वैद्विकविधि० ( असंड. १ )
-सत्त्व-न., शुध्द्सत्वस्य भेद :, गुन्दसच्वस्याएमो सेद्ध, प्रजावन्तं, क्रियावन्तं, धर्मशशलं जगत्र्रियमनीर्यिमशांठं शुर्चिं प्राजापत्यसनं विद्यात् (कासू, २८) प्राज्य-वि,, विपुलं, प्रभूतम् (असंशा. ८.१६)
प्राक्जल-वि., सरलम् ( सुशा. १०.१०)
प्राण-पु., वात० (चसू. १२.८; चचि. २८.२३४;
सनि. १.१३; असंस्ट. २०.૪) पञ्ञवातभेद़ेप्वेकः, जीविताडsधारः (चसू, २९.३) प्राणिति श्वलिति जीवति सत्वं बहुकालम् अनेनेवि प्राणः। प्राणयति जीवयतीति प्राणः, तेन अमिसोमशाखादी़ां प्राणनस्वभावाव् प्राणत्तं युक्तम् ( सुशा. ૪.₹) वक्ष्रसंचारी बायुः (सुशा. १.96) तस्स स्थानानिउरः कण्ठः शिरश्य; तक्कर्माणि-बुष्दीन्द्नियह्वद्यमनोधमनीधारणम् (असंस्. २०.४) ट्रीवनक्षवथूद्रारनि: श्वासान्रप्रवेशनानि (अहस्, १२.૪) दुछुप्राणवायुकर्माणि हिकाश्नासाद्रिरोगा:
(सुनि. १.१३.१४)
बलम् (सुसू. ४६.५०6) भारदरणादिशक्कि:
( सुसू, $\gamma ६, २ ७ ₹-6 ૪)$
प्राणाधिष्ठानं हृद्यावि ( सुसू: ५.१८)
अकिसोमाद्यः प्राणाः (सुस्. ५.२४) अभि: सोसो बायुः सर्वं रजम्तमः पश्शेन्द्रियाणि भूवाल्सेति प्राणाः ( ठ. सुसू. ५.२४).
-काम-वि., प्राणान्कामयतेडसौ (चचि. १.(२)-३) अयुयक्कामः (सुचि. २७.१२)
-कामीय-वि., प्राणकामशब्द्मधिक्हुल्य कृतो
( रसायनपादः चचि. 9.१)
-क्षय-पु., बलक्ष्क्यः, प्राण एव बलं, तस्य क्षयः
(सुचि. ५.६) उत्साहापचयलक्षणो बलक्षयः
(ड. सुसू. ३३.५-६)
-घन-वि., जीवितविनाशाकम् ( सुसू. ४०,५)
-जनन-वि., प्राणवर्धनः (सुस्, ૪६.३५९)
-द-पु., चनस्पति० जीवक: (घ. १.१२₹)
वि., प्राणानू ददातीति, प्राणद्यम ( क्षीरम् )
(सुसू. ४५.४८)
(-द्वा )-त्री., बनस्पति० हरीतकी (थ. १.२०५)
महाराद्री ( रापरि. ૪.१३)
जलपिष्पली (असंड. ४९)
अन्दि: ( रा. ५.१८6)
-धरा-खी., त्वक्० पट्सु त्वक्षु णुकेयम् फमतः षह्टी च्वक् (असंशा, ५.२६)
-नाथ-पु., पारद्योगा० पारदधत्तूरभार्गीत्रिफलाभुज्जराजादिसाधितो 5 यं चतुर्गुआार्रमाणासेवितो राजयक्ष्मनाराक: (र. १४.५६-4\%)
-पति-पु., प्राणान्पाति रक्षतीति, राज़ः प्राणाचार्यों बैद्य: ( चक. चवि. ६.१९)

- प्रकोप-पु., प्राणस्य अविदृद्धि:, क्षोभः, प्राणो रौक्ष्यब्यायामल प्रकुपितश्नक्षुरादीनामुपधावं, पीनसार्दिततृक्षासश्वासादििबहून्ब्याधीन् प्रवतंयेत् (असंनि. १६.२१-२२)
-प्रणुत्-वि., प्राणनाशकः (सुनि, १६,६२)
-प्रत्यानयन-न., प्राणस्थापना (असंड. १)
-सृत्-वि., प्राणान् बिर्भति धारयति इति प्रागभृत् प्राणी, चैतन्ययुक्तः ( चनि, १,३५)
-यात्रा-खर्वी., जीवितयात्रा भाणोपलक्षितशररीरनिर्वाहः ( सुसू. १.४)
-चत्-वि., बलनान्, शक्तियुक्तः ( सुचि. ६.८)
-चर्धन-न., प्राणानां बर्धनम्, जीवितबर्धनमम्
(चसू, ३०.१५)
-घए-स्रोतस्-न., शारीर० प्राणसंज़कवातवहस्नोतः, (चवि, ५,८) तत्संख्या हे; तन्मूलस्थानम्हृद्यम्; तद्वहनस्थानानि-रसबाहिन्यश्र प्राणनाहिन्युः, धमन्यः; तद्विबलक्षणनि-कोशनविनमनमोहनभ्रमणवेपनानि मरणं वा (सुशा. ३.१२) अतिसृथमतिबदंध कुपितमभीक्षणमल्पाल्पं सराब्द-
 (चवि. ५.८)
-वहा-प्री., शारीर० हदयाश्रिता धमनी प्राणवातस्य वाहिनी ( सुरा. ૪.३१)
-वायु-पु., वातभेदु० प्राणः (चचि. २८.६)
-चाहिन्-वि., शारीर० प्राणवहम् (स्रोतः) (चवि. 4.90 )
चाहिस्रोतस्-न., शारीर० प्राणवहस्रोतः
(चचि. १७.१ษ)
-विलोमता-ब्री., लक्षण० प्राणायायोर्विपरीवगमनम् ( इन्दु, असंनि, ४.५)
-संशाय-पु., जीवितसंशयः जीवितस्य हानिः क्षयो वा संकटमूलकः ( सुचि. २८.२०)
-हारक-न., बनस्पति० बस्सनाभः (घ. ५.१२८) प्राणाचार्य-पु., आयुर्वेदशास्त्रपारगः

रीलवान्, मतिमान्, गुर्वत्पूज्यो बैद्य:

$$
\text { (चचि, } 9(\gamma) .49 \text { ) }
$$

प्राणातिपात-पु., प्राणोटक्रमणम् ( अहसू. १२.४२) प्राणानुबन्ध-पु., यलानुबन्घः बलाविचछेद्द: (चशा. ३.१२)
प्राणापान-पु., उच्छुर्शासनिः:वासौ (चसि. ८. $\gamma$ )
प्राणावाध-पु., क््षण० प्राणपीडा (असंशा. ५.२८)
प्राणमिसर-पु., सुवैचः य: प्राणान् गच्छतो ब्यावर्वं यनीति (चसू. ८.१८) योऽसी कुलीनः पर्यवद्वातश्रुतो टृृ्रक्मा गुचिर्देक्षो जितह्सतः सर्वोपकरणवान् युक्तसेैन्न्द्रियः प्रकृतिज्: प्रतिपत्तिज्ञश्य, तथा च यः शररीराभिनिर्वृंच्तिज्ञानादै। निःसंशायः सुखसाध्याद्विज्याध्यवस्थानां व्याधीनां च निदानाढ़िविज़ाने विगतशाद्धस्तिविधायुर्वेद्यसूत्रादें: प्रवक्ता, मूल-फल-सनेहृ-लग्रण-क्षीरिवृक्ष-मुन्न-पत्यकर्माश्रयौपधानां मयोक्का, विज्ञातस्वस्थवृत्तविहित भोजनपानादिनियमो बहुविधविधानयुक्ते स्लेहाध्युपचारेपु च कुरालः, झिरोरोग-विद्यघिशोफादिनानास्थानगतधुद्ररोगाणां लन्ह्धनाद्युप कमाणां संतर्पणापतर्पणशोणितद्विजानां ध्याधीनां ज्ञाता चिकिस्सकश्य, तथा चावगतहिताहितस्वप्नाssहारदूताद्विश्रानः, भासवकाथाद़िसिन्दी दक्षो धाल्ताभ्रयाणां रोगाणां सौषधसंम्रहाणां द्राम्राणायतनानां च ज्ञाता कृत्नतन्त्रस्य ग्रदृणधारणविज्ञानप्रयो गकर्मकार्यकालकर्तृकरण कुराल: सर्व्रप्रणिणु संपाद्वितमित्रभावश्र; पुतादृशो वैद्यः प्राणाभिसर उच्यते । पुतद्युणविपरीतस्तु रोगाभिसरः (चसू, 2९.6)
प्राणायतन-न., प्राणस्याssयतनं स्थानमू, यस्मिब्रायतने प्राणाः प्रतिह्टिताः (चशा. 6.8) तानि संख्यया द्श वतैन्ते। शान्तौ हैद्दयं बस्ति: र्रिरः कण्ठो रक्ष शुकमोजो गुद्ध च, येबामुपघाते प्राणोपघातो भवति (चस्. २८.१-३) ग्राणानामझीषोमाद़ीनां स्थानम् ( सुसू. १५.२१)
प्राणायतनसमुत्थ-वि., प्राणायतनेम्यः समुत्मब्य:
(चस्.,२८.6)
प्राणायाम-पु., प्राणवायोरवरोधनम् 'यमनियमासनप्राणायाम...' इति योगसूग्रोक्कानामष्टयोगाइन्नानामेकम् यच्च 'म्नच्छद्नविधारणाम्पां वा प्राणस्य' इस्यनेन योगसूत्रेण विवृतमुपलम्यते ( सुसू. २६.१३) वायोर्निरोध: त्रिबिधोडयं रेचक-पूरक-कुंभक- भेदा़ात् (उ. सुड. ५०.9६)
प्राणावलम्बन-(परिव०) न., प्राणधारणम्
(सुनि. १.१₹)


प्राणाश्रय-पु., प्राणाधारः (चचि. २६. ४)
प्राणिन्-पु., आणसहितः पुरुषः (चशा. १.6०)
आरमा (चशा. १.७6)
जीवो जन्तुर्वा (चसू. १.४く)
(प्राणि )-मातृ-ब्री., बनस्पति० पुश्रदा
(रापरि. ૪,२凶)
प्राणेश्वर-पु., पारदयोग० गंधकाभ्रसूत्रत्रिफलाब्योषादि-
साधितोडयं सर्वाअसुन्दरः (र. १८.८४-९०)
अभिन्यासाभिमान्बय्रह्णीवाण्डुरोगनाइक:
(र. १२.१२५-२६)
प्राणोपरोध-पु., प्राणस्याsबरोधः (चचि. १७.१८) मरणम्, बलक्षय इल्यन्ये (चक, चसि, २.८) प्राणायामः ( सुड. १९., ©)
-सपत्न-पु., प्राणिशत्रु: (न्याधिः) (चचि,३.५)
ज्वरः ( वचि, ३.4-я)
प्रातराशा-पु. प्रातर्भौजनम्, दिघा भोजनम् (चचि. १५.२३७)
प्रातिका-स्बी., वनस्पति॰ जपा (रापरि. 9०.३९ )
प्रातिलोम्य-वि., विपर्यंय; चैपरीत्यम् विपरीतम् हृति बल्हणोक्ते भावम्रधाननिंदेंशो बोध्यः तेन विपरीवं वैपरील्यमिति प्राप्नोति (ड, सुड. ६५.२१) प्रतुद-वि., ग्रतुदस्य (पक्षिणः) दद़मिति ग्रातुद्रम् ( मांसम्) (अहस्तू. ६.4४)
प्राधमकल्पिक-वि., प्रभे श्रेप्टे कल्पे पक्षे भवतीति प्राथमकल्पिक:, श्रेष्टः ( चक, चसू, १३.२६)
प्राद्शक्षिणय-न., अानुकूल्यम् (चसू, १५.,6)
प्रादुर्भाव-पु., उद्भवः (असंस्. ८.११)
प्रादेशरा-पु., मान० विस्तृतयोरहुध्रतर्जन्योरवकारामानम् (र. १०.३४-३จ)
प्राधान्य्य-न., आधिक्यम् (चनि. १.१२(१))
संग्रह-पु., श्रेष्टद्वब्यसंग्रहः, मूलविरेचनेऽर्णाभंभ
न्रिबृन्मूलं श्रेष्, फलेणु हरीतकी, स्वक्षु तिल्वकः,
तैलेब्वैरण्हजं तैलम्, स्वरसे कारवेल्धिका, पयःसु
सुधापयः (सुसू, ૪૪.३-૪)
न्र०' अड यसंग्रह्'
प्रात-वि., युक्षम् ( हुचि. १.३३-३४; सुचि. २.३७)
-कारिन्-वि., युक्तकारी ( सुशा. ४.८६)
प्राति-त्री, भेषजस्य व्याधि ररीराद्यपेक्षया सम्म्यग्रोजना (चस्. १.१२१)
प्रायश्ञित्त-न., पापपरिमार्जनी क्रिया (चनि. $6.9 \%$; चसू, ३०.२१) ग्राक्चनकमोपशामाथ समृत्युकचन्द्रायणाद्विव्रतानुप्ठानम् (सुसु. ६.२०)

भेषजम् (चचि. १.३)
चिकिस्सा (सुसू, ₹.२₹)
प्रायोगिकी-वि., नित्यप्रयोज्या (धूमवर्वतः) (चसू, ५.२५)
प्रार्थना-ल्बी., हैंप्सितार्थयाश्चा (चशा. ४.१२)
अभिलाषा ( सुस्, १५.8)
प्रालेय-न., हिममू ( असंचि. Q )
प्रावरण-न., आच्छाद्वम् ( सुचि. ३२.६)
प्राबार-पु., गुस्प्रावरणं कम्बलादि (चसू. ६.१५)
प्रावृष-स्री., ॠतु० प्राबृडिति प्रथमः प्रवृष्टः कालः, कर्षी
(चवि. . $.9 २ ५$ ) आवाठश्रावण्त मासौ पावृई-
घटकौ (चक. चशि. ६.५; सुस्. ६.9०)
प्राघृषेण्य-पु., वनस्पति० कुटजः (रा.८.95)
कदन्बः (रा. ९.१७२)
(प्रवृषेणया )-बी., वनस्पति० पुनर्नया
कपिकच्छू: (रा. ३.२०१)
प्रावृष्य-पु., वनस्पति० कदम्बः (ध. ४.१०५)
कुटजः (रा. २.१८)
विकण्टकः (रापरि. ११.२०)
प्राशा-पु., प्राइयते हूति प्राशः, आहारः ( सुचि. ૪,4)
प्रासह-वि, फ्रसहस्येद़्मिति ग्रासहम् ( मांसम्)
(अहुसू. §.48)
प्रासाद-पु., गृद० हर्म्यम्, देवतानरेन्द्राणामधिष्टानम् (सुस. $26,9<-9 ९$ )
म्रसादभागः, स्वच्छो भागः (र. २३,८२-८૪)
प्रासूतयोगीया-वि., अध्यायसंज्ञा० प्रसूतोपलक्षितान्
योगानअधिकृत्य कृता सिद्धि:, तेन (चसि, 6,9 )
प्रास्त्रव-वि., पर्वताश्रिवम् उचप्रदेशम्यस्नवज्नल्स्थानम्
तत्सम्व्वनि ( जलम्) (सुसू. ४५.६) दू० 'जल ?
प्रियंबद़ा-क्री., घनस्पति॰ जाती ( घ. ५.१३०)
प्रिय-पु., वनस्पति० जीवकः (रा. ५.9५४)
उदकीकर्यः करझ० ( ஏ. 4.9०®)
( प्रिया)-वि., मनोनुफुला ( बुड. ५५.३₹)
स्री., बनस्पति० वार्षिकी (घ, ५.१३६)
भ्रियद्नु: (घ. ३.१६)
मह्धिका (रा. ३०.२२४)
आासुत० सुरा (रा. १४.३०१)
-जीव-पु. बनस्पति० टिण्टुकः (घ. १.११४)
-द्रा्शन-वि., प्रियं दर्शननं गस्य सः, सुन्द्रः
(सुशा. ४,७२.)

बनस्पति० राजादृनः（ध，५．३१．）
－वह्डी－ख्री．，वनस्पति० प्रियह्रुः（घ．३०．१६）
－वाद्नि्न－पु．पक्षि० चातकः（चह．१२．64）
－रात－न．प्रियाणां चट्रूक्तीनां बालकीड्नकद्वाना－
द़ीनां च शावम्（ सुशा．90，४६ ）
－शाल－पु．बनस्पति० किराततिकः（ घ．१．३४）
－शालक－पु．बनस्पति० सजंकः（ ध．५．१२५）
प्रियक－पु．बनस्पति० सर्जकः（ध．५．१२५；सुड．४७．६१）
प्राणि० ललितकः，अजरारम्रायः क्षक्ष्ष्णो दीई：
（उ．सुचि．८．३し）
म्रियक्री－खी．，घनस्पति० लक्ष्मणा（रा．४．१२५）
जीचन्तीभेद़ः वृहुज्जिन्ती（रा，३．१७९）
द्र०＇जीव्रन्ती＇
वृहती（ध．१．०，ऽ）
मियद्नु०－पु．，स्वनामए्यातः सुगन्चिलता०
（चसू．३．२६）कुधान्य०（ सुसू．४६．२१） वैलयुक्तफल०（सुसू．१૪．३६）तृणधान्य०
（अढ़ू，६．१२）मंधानीय－मूत्रविरजनीयपुरीष－ संग्रदणीयशोणितस्थापनगणोक्तमेक दव्यम्
（चस्，$\gamma, 9,94, १ 6$ ）धूमभ्रयोगे एकं द्रव्यम् （चस्．५．२०）तह्वुणाः－तिक्तो；मधुरकषाय： （चसू．२७．१५）शीतो；लघुः（च）रचम्रसाद़नः； संम्राही，शोषणः（च）पित्तह्नो मोहन्दाहत्नरवन्ति－ रकपित्तव्नक्नज्नाउयह्तः（घ．३．१६）इयामाक－ सदृरगुणः（चसू，२७．१७）हेमन्ते प्रियद्रुलता पुप्पयुता भवति（ सुसू．६）（मुसू．६，२२ २₹） तस्य पुण्यमक्जनार्थमुपयुज्यते
सुसू．१५．८－9०）
俍．—फूलप्रियद्ध．
म．－गइहला．
गु．—घडला．
बं．—नन्धतियद्य．
कुरक्षेत्रास्पूर्वेदेश०（कासिल，२५．3）
प्रियद्नुका－सी．，बनस्पति० प्रियद्धु：（ सुड．४५．१९）
प्रियागह्द्राद्विगण－पु．द्वब्य०（ सुसू．३८．३४）
गणान्वर्गतौपधयः，म्रियन्नुः पुप्पाननं，लोतोअनं，
 भाल्मली，मोचरसः समझा，पु क्षागश्न्द्दनं，धातकी； तद्युणाः－पकातीसारनाइनः संधानीयः，पिच्ते हितकरो घनरोपणझ्य（अहस，१५．३心－३२； सुस．₹८．84）

प्रियात्मज－पु．，प्रतुद्पक्षि० रातपत्रभृद्राजाजकोयट्रिजीवं－ जीगकग्रभृतीनामन्यतमोऽयं पक्षी प्रतुद्व， द्र०＇प्रतुद＇（चसू，२ 6.40 ）
प्रियाम्बु－ुु．बनस्पति० आम्रः（रा．११．३）
प्रियाल－पु．，फल० श्रमहरगणे उद्दर्द्रशामनगणे चैकं दम्यम्（चस्．र．१६－१७．）चारः
（सुसू．Ү६．१५६）मधुरोडमःः रीतो गुरू：； स्निग्ध：（चसू．१३．१०）；वृष्यो；बल्यो，बृंदुणः （चस्．२७．१५८）；वातपित्तमः；पित्तकफवर्धनः （च）पित्तदाइहःः（ध．५．७२）；क्षतक्षीणायास्य चूर्ण क्षीरेण सद्द द्याव（चचि．११．३१）；
सरक्के पवने प्रदेहार्थम्नुपयुज्यते（चस्．३．२१）； फल्नेहहः पित्तसंसृष्टे वायौ उपयोज्यः（युचि．३१．५） तन्मजा－मधुरा，बृष्या，पित्तानिलवहा
（सुस्，४६．२०५）
危．－पियाल．
म．－चारोली，चार．
गु．－－चारोळी．
बं．－－पिहाल．
ता．－चारप्परुप्पु．
फा．－नुकले，खाजा．
（ग्रियाला）－त्री．，वनस्पति० दाक्षा（घ．५．५६）
－तेलनन．，प्रियालस्ब तैलम् र्रेप्माभिवर्धनम् （चसू．२७．२९१）शीतं，यातपित्तासनें， सृष्टमूत्रमभिष्यन्य्यकिसादन्नम्（ुसू．४५．१२०）
गुरु केइयम्（ध．६．१४२）
प्रीणन－वि．，तृसिकरः，तर्षकः（चसू．१．ई०ध）
न．，तृष्तिः（अहसू，११．૪；सुसू．१५．५）
प्रीति－ल्री．，मनःसुखम्（चवि．૪．८；सुचि．२६．३จ） प्रेक्षण－न．，शारीर० अक्षि，प्रेक्यते छइयतेडनेनेति צेक्षण चक्षुः（सुड．४४．4）
－कुट－पु．，शारीर० अक्षिकूटः（सुड，४४．4）
प्रेछा－बी．，दोला（ सुचि，२४．९२）
प्रेखोलन－न．，दोलनम्，हिन्दोलनम्（ सुनि．८．३）
प्रेत－बि．，मृतम्（सुड．छ०．१२）
पु．，पिशाच०（सुसू．३१．३१）भूताधिपति० （असंड．6）
－गन्धिन्－वि．，लक्षण० राटितमृतकगन्धतुल्यगन्धम् （ च．सुउ， 80.98 ）
－रूप－वि．，लक्षण० प्रेतसदशो मृत इल्यर्थं；
（सुस．\＆9．9६）
-लक्षण-न., मृतलक्षणम् ( चइ. १.१९)
-लिङ्भानुरूपा-वि., ग्रेतलक्षणसहझी (चइ. १.५)
-सश्चनर-(परिव०) पु., राजससच्वभेद्व:, प्रेतस्वभानो नरः (सुशा. ४.१३.९४)
प्रेत्यभाब-पु., मरणोत्तरं पुरुषस्याडस्तिख्वम्, पुनर्जन्म (चवि. ८.३. )
प्रेय-पु., सूच्यग्रः (चक. चचि १३.१८८)
प्रेरण-न., चालना (चशा. ४.१२)
आद्विकारणम् (चसू, २०.५) स्वकार्ये योजनम् (चशा. 9.60)
प्रेष्य-पु., शुश्रूबको दासः, उपस्थाता (चनि. २.२२) प्रैतसत्व-पु, प्रेतसत्व्वधिप्टितनरः, राजससत्वस्यैक: प्रकारः, तद्धक्षणं-आहारकाम मतिनु:खर्रतीलाचारोपचारमसूयकमसंधिभागिनमतिलोलुपमकम्मरीलं प्रैंतं विद्यात् (चशा. ४.३८ (५))
प्रोक्षण-न., उपक्रम० सिज्ञनम् (चचि. २९.१२く). विधिपूर्घंक मारणम् (चक. चचि. १९.૪)
प्रोक्षित-वि., च्यनलोद्कप्रोक्षणपूर्वकम् अथर्वमन्त्रैरमिमन्त्रितम् ( सुसू, $४ ६, ૪ ४<)$
प्रोत-वि., आसक्तम्, उढस्थापितम् (अहसू, ५.૪४) पु., कर्पटः ( मुसू. ५.६)
प्रोद्तिफलयोनि-वि., प्रकर्षणोन्दृत फलं रजोरूपं यस्या योनेः सा (म्री) (अर. अहसू. ३०.६)
प्रोन्नमन-न , प्रकर्षेणोन्नमनम् संपीडनानन्तरमेबोन्नमनम् (चचि, १२.१२)
प्रोप्ठपद-पु., भाद्दपद़ो मासः (कासिल. २₹)
पौढा-वि., कामक्षमा (सी) (गुड, ४७, ૪૪)
प्रक्ष-पु., क्षीरिवृक्ष० ( मुड. ४०.११९) मूत्रसंभह्रणीयगणे एकं द्रब्यम् (चसू, ૪.१५) धूमपानत्रयोगे एकं द्रव्यम् (चसू. ५.२२) तदुणाः- कटुः, कषायः, रीतः, पित्तध्नो रकपित्तमूरश्छोध्रमप्रल्यापभ्रमनाशकः (घ. ४.८१) क्षारागदे आवापार्थमुपयुज्यते (गुक, ६.३) तस्य ख्वग्योनिरोगोष्वास्ताचे चुर्णपिण्डं धारणार्थमुपयुज्यते (असंड. ३ऽ) तत्पद्धवाः शाकत्वेनोपयुज्यन्ते (चसू, २७.9०५) तत्फलगुणा:मधुरकषायाम्लः अम्लपाकी, पित्तइलेप्महरोवातलो गुरूः (चसू, २७.१६४)
हिं. -पाखर.
म.- विम्परी, पाकरी, बस्सरी, पारोसा विपळ.

गु. पपीपर्य.
बं.—पाकुछगाछ.
ता.—इचि,
प्रव-पु., जलचरपक्षि० (चसू, २७.૪१; चचि. २६.२४६) प्रवन्ते पानीये तरन्ति ये ते पवाः
(सुस्. उ६.90ヶ-90६) तर्म्रकाराः- हंससारसकारण्डबककौझ्वशरारिकाबलाकाय्याः सकाद्म्बा नन्द्दीमुखाः । तद्वुणाः-रसपाकयोः मधुरः शीतः उब्णः ( रा. ) स्निम्धो गुर्बांतल: इलेप्मलो बल्यः, सरः, शुकलँ, पित्तध्न: (रा. १७.२०) रक्तपित्तहरो वातछनः सृष्टमून्नपुरीवश्य ( सुसू. ४६.१०६) नौः (सुसू ३४. १८-9ร)
न., वनस्पति० कैवर्तमुस्तकम् परिपेश्धम्, कुष्टे प्रलेपनार्थमुपयुक्तम् (चचि. 6.१३०; ब. ३.५५; सुचि. 9१.3)
-ज-पु., पक्षि० प्रसेवकगलः चकः दू० ' प्रव'
(चसि. ३.१२)
-द़ला-स्री., बनस्पति॰ मण्डूकपर्णी (र. १२.७૪) प्रवक-पु., बनस्पति० प्रक्षः (घ. ५.८१)
प्रबझ्झ-पु., वनस्पति० प्लक्षः (रा. ११.१२५)
प्रवनन-न, गमनम् (चसू. २६.४१) नद्यादितरणणम, ₹नानमू, जल्यतरणम् (चवि. ₹.२८; असंसू. १०) फ्रवोद्राहिन्-पु., निर्विपसर्प० (असंड, ४१) सीहन्-पु., शारीर० पझद्इकोष्टाझेष्वेकम्
(चशा. 6.90 )
तत्स्थानम्-ह्दद्यस्याधो वामतथ्य ( सुरा. ४.३१)
रक्षकपित्तस्य स्थानम् ( सुसृ. २१.१०)
रक्तधरायाः कलायाः स्थानम् ( सुशा. ४.१०)
रक्तनह्त्रोतोमूलम् (चवि. ५.८)
कीहाशोणितजः ( सुशा, ૪.२५)
रोग० फीहादृद्धि: (चसू. १८.२८; अढ्टस. ११.८) (С्लीहु)-घू-पु., वनस्पति० रोहिपः
( इन्दु. असंड, $૪<$ )
-(घनी)-त्री., बनस्पति० रोहीतकः (र. २९.७१)
शारपुच्रा (र. २९, ८१)
-ज-वि., कीह्नि जातः (चसू. १७.१०9)
-जडर-पु., रोग० छीहोदरम् (चचि. १३. ३८)
-दोण-पु., फीहाया दोषःः रोगः (चसू. १९.३)
चृद्धि-स्री., रोग० कोषानुसार्यन्त्रमींग्रज एक:
(चसू, ११.४จ)
रक्तदोपजरोगेष्वेकः (चसू. २८.१२)

तस्संभ्रास्तिः－यस्य कुपितो वातः छीहानमुध्यूय
 （चसू．८．२८；अहूसू．५．₹૪）कीटृृद्धिर्द्धिचिधा－संक्षो－ भादिच्युतस्य क्हीह्बो बृद्धिरच्युतस्य का शोणितबूस्बा बृद्धि：इति क्लीहवृद्धिद्रैविष्यम्（चच्चि．१३．३ ६）
－रान्रु－पु．，चनस्वति० अभ्वत्यफला（रा．Ү．१₹） प्वीहामिवृद्धि－ब्री．，रोग० छीहबृद्धि：（चनि．८．9८； सुनि．6．98－98）
प्रीहोद्र－न．，रोग० उद्ररेदक，विद़ाह्यभिण्यन्द्वितस्य
 नाम प्लीहोदरं करोति। तद्धक्षणानि－मन्द्ज्वरान्विः कफपित्तलिद्नैखद्युतः क्षीणबलोडतिपाण्डुश्य भवति （युनि．6．9૪－94）तच्चिकिसा－मणिबह्ध सकृन्ना－ मयित्वा बामान्रुध्रमीरितां सिरामभितसेन शरेण दहेन्（ सुचि．११．9६）
पल्लुत－वि．，मिश्रितम，（ युचि，३७．४१）

（ सुसू．१२．१६）
प्तुरत－पु．，कर्पटः वस्रपद्धिका，वस्त्रखण्डम्（ असंड．१४； अहसू．२७．११）
न．，बस्रम्，（ युगा．८．८）
बुक्तुवसम्（ड．सुचि，३३．१४）
प्लोष－पु．，रोग० चत्वार्रेंात्－पित्तविकारेणेक：
（चसू．२०．१४）प्रादेश़िकः च्वेदरहितः अम्न्य्यचि－ पेव दाहः छ्खोषः（अबंसू २०．）

## 不

फक－पु．，बालरोग० पान्नुल्यम्，वह्तामान्यलक्षणम्－
 बहुभोजिनः प्राय：पदुधघ्यहुणीका बालाः फक्कर्वमा－ मुरुव्ति। तेषां भुक्रमपार्थिकं भवति। मन्द्राम्रिल्बाद् नवोस्सर्गाच्च वाल्रा बहुमूल्रपुरीपिणो भवन्ति। क्षीरजगर्भजब्याधिजभेदाददेष त्रिविधः，तत्र क्षीरज－ लक्षणम्－र्रैप्मिक्टुभ्षाया धाड्या ठुपक्षीरपानाद् बालो बहुग्याधिपीडितः कुसाश्र भबति । ततः पाह्दुल्यमबानोति । गर्मंजलक्षण्णम्－गर्भरणीमातृको ब्वाल：स्वन्यस्य विनिवतिनात् क्षीयते म्रियते चा，स गर्भपीडितः फक：गर्गाणयाः स्सन्यपानाज्जातं फक－ खम्，पारिर्गिकरोगाजजातं च，व्याधिजक्षणम्－ निजागन्तुमिर्ज्रराद्दिभिबोलः क्रिसये तथा क्षीणमांसवल्युतिः सुगुफस्फिरबाहूस्मंहोदर－

शिरोगुखः पीताक्षो हृपिताले हइयमानास्थिपद्धरः प्रम्लानाधरकायो निलमून्रपुरीषक्कन्निश्रेषाधरकायो बा पाणिज्ञानुगमो का भवति। दौौर्बल्यान्मन्दृचेशे मन्द्रल्वन्मक्षिका कृमिकीटानां गम्य कासक्बमृत्युरक कु च भवति। विशीर्णहृटरोमा स्तनधरोमा महानखो दुर्गान्धी मलिनः कोध्यतिविणमून्नदूषिकासिन्बाणक－ मलोन्रवः सन् ्वसिति ताम्यति च（ काफक्रचि） तन्र चिकिस्सा－पट्रपलामृतकल्याणकघृतानामन्य－ तमपानादून्तरं ससाहापयमेन त्रिशृक्षीरण शोधितकोष：फक्रोगी इूदवज़्ज आ्वाहीपृतं पिचेष् （ काफक्षवि．）
－चिकिस्सित－न．，अध्यायसंज्ञ०（काफक्कचि．）
चव－न．，रोग० बालपाम्बुल्यम्（ काफ़चि．）
－दुग्धा－स्री．，ल्रैप्मिक्युणा（ काफक्षचि．）
－रथक－न．，बाल्कीडनक॰ बालरकटः（कापषवचि．）
फआद्विशाक－न．，शाकवर्ग० फजदिपश्षकं，फज्ञिका जीवनी पघ्गा वर्कारी नुचुकश्येति पज्ञंकं भेडा कुणजख्विपुर्बेस्येषां पत्राणां शाकम्，तदुणा：－ दीपवनं पाचनं रूयं बलवर्णविधायकं ग्राहि गृष्यं सुखानहं त्रिदोषशामनं च（रा．परि．6．९५）
फब्जिका－प्री．，बनस्पति० बदुणाः－प्राहिणी दीपनी रचिद्ढायका बातामयद्रा च（ रापरि．७．९४）
फल्जी－ब्री．，श्ञाक० ज्राहणणयधिका（चसू．२७．९८） वनस्पति॰ भार्गी（ सुसू．३८．9८；सुड．४०．११३； घ．१．६く）
बनजपन्रशाक० चुर्च्चादिवर्गोक्ता，इयमल्पबल， भागीं（ बसू．Ү६．२प२）
बद्दमुन्ता सरा च（अंसंसू．6．१२6） पाठाभेद；इयमतिसारशूलमणाहिनी पिच्छा－ बस्त्युपयुक्ता च（ सुड．૪०．११३）

－चिल्याद्यिण－पु．，दव्यगण० फऔी－चिह्दी－ कुतुक्बक－कुटिझर－साण－श्राल्मली－कर्बुदारादि： तदुणा：－मधुरो गुरः स्क्षो विश्भ्भपूर्वंक जरणशील： सीतरीर्यः पुरीषभेदनन्थ（चसू．२७．९८－१०३） फटकी－स्री．，खनिज० सौराष्ट्री，ईपत्वीतेय गुरुस्जिरधा विषनाशिनी घणकुषहरा च（र．३．६७）
फटिका－ह्री．，खनिज० सौरार्ट्री（ข．३．१०६）
फण－पु．，मर्म०० फणा（असंशा．५．२३）
（फणा）－क्री．，मर्म०० ₹थानत：शिरोमर्म（ सुडा．६．६） जातितः सिरामर्म（सुशा，६．6）सह्द्यूया हे，मानम्－प्रत्येकमर्धा ह्रुलम्म，घाणमार्गास्य द्वयो： पार्थययोरभ्यन्तरहदारविवरसम्बद्धे फणे वैकल्यकरे च ते；बदिदे गन्धाज्ञानम्（डसा．६．२७）

५8४ [(फणी)] अयुर्वेंदीय-शाब्वकोशः [फलपूरक」
(फणी)-बी., वनस्पति० सर्पिणी (रापरि. ५.३९.)
फणिज-पु., गनस्पति० मरीचक:
(अहुसू. २५.३०; असंस्, १६.२४)
मरवबक:, तुलसी (र. २२.१५९)
फणिज्जक-पु., वनस्पति० मरूकः (असंड, २८) गुणाः-तिक्तः कटुः रीतो रुक्षः (उष्गः रा.) रुच्यो मुखसौगन्ब्यकृत कफमः कृमिकुषबिड्वन्धनाधमानशूल्डाझिमान्यध्वर्द्योपरतदो घघो विषमश्य
(घ. ४.५२)
हिं.-मरआ गोलातुलसी.
म.-मरवा.
गु.- मरवो,
बं. —गन्धतुलसी.
त. -मरुकोनुन्तु.
फणिज्म-पु., वनस्पति० फणिज्मकः (सुड.११.५)
निर्गुण्डी (सुड. १.२५)
फणिज्यक-पु. बनस्वति० फणिज्जकः सर्यकः
(चक, १.२५; सुस्, ३८.१८)
फाणिज इति लोके ( मुसू. ४६.२२१)
पर्णांसभेद् (चक.) कुष्छादिहरम्रदेहोपयोगी
(चस्, ₹.૪) सिरोविरेचनोपयोगी (चस्, २.૪)
कुकूणके आश्बोतनोपयोनी (काखिल. १३.१७)
फणिन्-प., बनस्पति॰ फणिज्जक (ध. ४.५२) सर्प० दर्वोकरः अयं सर्वेषामनिलकोपन: (सुक. ४.२९)
(फणि)-केसर-न., बनस्पति॰नागकेसरम्
(रा. ६.6४)
-चम्पक-पु., वनस्पति० नागचम्पक:
(रा. 9०.२8०)
-जिद्धा-ल्री., वनस्पति० शाताबरीभेद्य, सहस्तवीया
(रा, ૪, ૪૪२) दू० ' शातावरी'
-नेत्रा-घ्री., वनस्पति० सर्पाक्षी, गन्धनाकुली
(र. ११.८८)
-लता-त्री., घनस्पति० ताम्बूल्डी धपरि. ११.६)
चह्डी-स्ली., वनस्पति० ताम्बूली (घपारि. ११.६;
र. १२.६૪-७३)
-हन्त्री-स्री., बनस्पति० नाकुलीभेद़ः, महासुगन्धा
(रा. 6.94३) 7०० 'नाकुली'
-हत्-पु., वनस्पति० धम्बयासभेद्:, क्षुदुरालक्भा
(रा. ३.२₹) दू० 'धन्वयास'
फणिर्जक-पु, मर्बकः (इन्दु. असंज. ૪३)

फम्फणा-स्री., वनस्पति० इयं गर्येणीस्नानजले निक्षेपार्थमुपयुक्षा (असंशा, ३.१४)
फल-पु., वनस्पति० मदनः (घ. १.१९८)
(फला )-स्री., बनस्पति० वार्ताकी (रा. ५.१२८) न., यत् साध्यते तत्, परिणामः (चस्, २₹.१३) उभ्भिजस्यैकमत्रम्, यथा पुप्पकाण्डादि
(चसू. १.७३)
त्रिफला ( E. सुचि. २८.२४; र. २०.२४५)
बनस्पति० मद्नफलम् (चवि. ८.१३५)
असंस्. १६.११; अह्टसू, ८.१५)
जातीफलम् (घ. २.३५) कङ्षोलकम् (घ. ₹.३७)
शारीर० सुष्कम् ( युनि. १२.૪)
गर्भांशयः (ड. सुशा. ५.४१; र. २०.२४५)
-कल्प-पु., मदूनफलस्य कशायाद्विक्पना
(चक.१.३०)
-कोशा-पु., दारीर० बृषणः (असंड. २९)
-कोराबाहिधमनी-स्री., धमनी० यामाध्रिस्य दोषः
फलकोषं गच्छति (सुनि. १२.૪) अण्डकोषा-
नुसारिणी धमनीति, हाराणचन्द्र:
-कोष-पु., शारीर० अण्डकोषः (मुसू. २३.५)
-चोरक-पु., बनस्पति॰ चोरक: (घ. ₹.७१)
-तेल-न., तैल० बस्तिब्यापचिकिस्सायामुपयुक्तम् (कासिल, ८.85) अन्नुवासनोपयोगि
(कासिऊ. २८,६६) फलबिल्कादिसिदं तैलम्, कफाधिक्रुरुपानुवासनोपयोगि ( सुचि. ३७,४६)
-त्रय-न., ग्रिफला (रा. २२.१; र. १५.५८)
-त्रिक-न., त्रिफला ( रा. २२.१)
नद्रान-न., आरोग्यलाभः ( सुचि. १.७५)
-पाक-पु., वृक्षस्य फले जाते पाकल्बम्, पूर्णवीर्यबच्वम् (र. २२.४१)
-पाकान्त-वि., फलपाकपर्यवसितं औन्विंद द्रव्यम्, ' ओषधि:फलपाकान्ता' (असंस्. १२.३)
-पिप्पल्री-बी., मद्नफलमध्यगतं पिप्पलीसदरां बीजम् (चक, चक. १.१₹; ड. सुसू, ४३.३)
-पिप्पल्डीक्षर-न., फलपिप्पल्याः क्षीरपाकविधिना साधितं क्षीरम्, अधोगरक्षपित्ते हहा़ाहे चोपयुक्कम्
(चक. 9.96)
-पुष्पा-प्री., बनस्पति० खजूरमेदः, पिण्डसर्जूरिका
(ध, 4.44) द० 'खर्जूर'
-पूरक-पु., वनस्पति० बीजपूरकः, मानुल्ड़नम्
(चचि. २०.२६; घ. ५.२२)
-पूरमूल-न., बीजपूरकमूल्रम्, बातजह्दोगे उपयुज्यते (चचि. २६,८૪) किंचेद्यु मूलं रकपित्तदामनार्थ शातार्यादिधृते समुपयुज्यते (चचि,४.९५)
-प्राशान-न., फलमक्षणम् ( काखिल. १२.१4)
-प्रिया-खी., वनस्पलि० प्रिय零: (रा. १२.२८)
-मात्रासिद्धि-पु., अध्यायसंज्ञ० (चसि. ११.9)
-मुख्या-ख्री., वनस्पति० अजमोद़ा (रा. ६.१५२)
-यूष-पु.. योग० कपित्थबिल्बाद्फिलैः साधितः अयं जीर्णातिसारनाशनः ( काखिल. ४.४०)
-योनि-ब्री., शाररीर० गर्भाशाय: (हे, अहस., ३०.६)
-रोचक-प., वनस्पति० घोरकः (रा. १२.१२८)
-लुम्बि-प., फल्स्तवकः (हे. अहस, ३.३५)
-वर्ग-पु., फलसंग्रहः, मधुरफलानि तालनारिकेल पनसादी़ि, द्वाक्षाकाइमर्यखर्बर्रादीनि तथा वातामाक्षोडाभिपुकप्नभृतीनि, क्षीरवृक्षफलजाम्बवराजाद्नफल्गुविल्वम्नभृतीनि (चस्. २७.१२६-१२४; सुसू. ठ६.१६३-१८८; असंसू. 6.२१०) तन्र दाहिमामल्कनाक्षाखज्रूरपरूपकराजादनमानुलुन्नानि फलोच्चमानि ( सुसू. ४६.३३४)
-वर्ति-बी., कल्प० घृताम्यके गुदे क्षिसा कर्ष्ष्णा स्वाह्नुप्टसक्षिभा। मलग्रवर्तिनी च या सा फलर्वां: (भा. प्र.) इयं मल्वायुनिःलारणेन शूलनारानी इयामामद्नजीमूतफलादिभि: कृता वर्ति: ( सुचि. ५.२₹) बर्तिक्कियया विण्मूंत्रघोबातानां प्रवतरनें भवति (अहुसू, ८.१६; मुड. ४२.१४५)
-विष-न, स्थाबरविष० कमुद्रतीवेणुकाकरम्भमद्धा-करम्मक्करोटकरेणुकखयोतकचर्मरीभगन्धासप्पघातिनन्द्नसारपाकानीति द्वाद्रा फलविषाणि, तैमुंक्करोफदाहान्नेधाश्र भवन्ति ( सुक, २.५-८; असंड. ४०)
-चृक्षक-पु., घनस्पति० पनसः (रापरि. ११.९)
-राडब-पु., चनस्पति० द़ाडिमः (घ.२.६१)
-रौशिर-पु.. बनस्पति० बद्रम् ( ч. ५..९६)
-संभारी-र्री., वनस्पति॰ काकोनुस्बरिका (ध. 4.66 )
-सर्पिस्-न., घृत० खीभिः पुष्पे सेबितं सन फलाय प्रजोत्पाद्स्वरूपाय भवतीवि फल्सर्षि:, इदन योनिशुक्रम्रद्याधद्दिहरं म्रियमाणप्रजानां गर्भिणीनां च प्रशास्तम् (असंड. ३९)
-साधिततैल-न., तैल० मदनफलसिन्धं, वैलम्, कफेडनुवासनार्थम्नुपयुज्यते (चसि. ₹.५०)

आ. को, सं, ६९
-सार-पु., घनस्पति० कपित्यः ( असंड. ४९ )
-सारासव-पु., आसुत० बिलेशायमांसभक्षणोत्तरमयमनुपानचिऐोषल्वेन कीर्तिव: ( सुसू. $\gamma ૬ .>$ ₹₹)
-स्नेह-पु., फलोन्नबत्वाप् स्नेहः फलयोजनया साधितः सनेहः, यथा भह्रातकस्नेहः (सुचि. १.\&४) बनस्पति० अक्षोटः (घ. ५.६०)
-स्वादु-पु., बनस्पति० जलमधूकः (घ. ५.४८)
फलक-पु., न., काछुपट्टिका (सुचि. ६.र; अहस्. २२.प९)
पार्ब्बम्, पद्टः (र. २.५७)
काष्टपेटिका (असंसू. く.4९)
शाबमलीकाष्टावि़ििरचितं पब्वनिक्षेपणानामेकतमम् (सुसू. 84.9८)
(फलिका)-बी., बनस्पति० निध्वावी (रापरि. ৩.९९) फलत्-वि., सुटत् (ड. सुड. पश. $\gamma$ )
(फलिनी )-ब्री., प्रशास्तफलवती ( ओोषधि:) सङ्ख्यययै-
कोनविंशतिः फलिन्यः (चस्. १.७४)
बनस्पति • इक्षवाकु:, कटुतुम्ब्री (चक, ३.३)
भ्रियनुः ( सुचि. ३८.२৩; ध. ३.१६;
असंसू. १५. ૪५; अहसू. १५.9४)
योनिरोग० त्रिद्योषजोऽयम्, तहक्षणम्-अतिकाय-
गृहीतायास्तख्या योनिः फलिनी कध्यते
(मुड. ३८.१८)
फलाम्बु-न., फलोदकमू, फल्लसिद्व मुदक्रम्
(असंचि, ₹)
फलाख्या-खी., वनस्पति० काष्ठक्ल्ली (रा. ११.११०) फलाद्-वि., फलं मवृनफल मादिर्थस्य तथाविघः, गणोऽयं

कफजहद्धोगे उपयुज्यते (सुड. ४३.१८)
फलाम्ल-पु., बीजपूररसः अयं क्षारप्रक्षालनोपयुक्त:
( मुचि. ६.. )
वनस्पति० अम्लघेतसः (रा. ६.१४७)
न., बीजपूरादि (ड. सुचि. ३₹.२०)
तिन्तिडिका, अम्लबेतसः (चचि. १४.९८) दाडिमबीजपूरकादिभिरम्लीकृतं मद्यम्, इंदं पानाजीर्णा प्रयुज्यते (सुउ. ४७.३८) दाडिमादीनामम्लम्, वातविकारिणां हितम् (सुचि.૪.१३-१४) अमघपानामनुपानम् इंदं सर्वंविधमांसभक्षणे (सुस्, ४६, ૪२०८) सांसे ब्बनुपानम् (असंसू, १०, ४०) फलाम्लक-न., घनस्पति० वृक्षाम्लम् (रा. ६.१४४) फलारिप्र-पु., कल्प० कृष्णात्रेयप्रोक्को हरीतक्यामलकविशालादिसिब्ध; अयं म्रहण्यरोंह्रत्पाण्दुरोगझीह-

कामलाविषमजनरनंोंमूतानिल्लविबन्धाभ्भिमाद्वरवकासगुल्मोदावर्तंनारनोडमिसन्द्धीपनश्य
(चचि. ३४.१४८-१५२)
फलाशिन्-वि., फलभक्षकः ( गुसू. ४६.१३४)
फलिन-पु., बनस्पति॰ पनसः (रापरि. ११.९)
फलेरहा-बी., वनस्पति० पाटलाभेदः, काष्टारला
(ध. १.१२२) द० 'पारला'
सितपाटलिः ( रापरि. १०.१६)
फलोत्तमा-बी., दाक्षाभेदः, काकलीदाक्षा

> (रा. ११.vs; घ. प.५८) न० 'दाक्षा'

फलोद़क-न. फलरसः, फलसिन्द्रमुक्रम्, रफ्षपिसे तृष्णाहरमेतक् (चचि. ४.49)
फल्गु-पु., उवर० लक्षणानि-"अन्तद्वांहो बहिः शीवंत तस्य तम्द्रा च बाधते। तुद्यते दक्षिण्ण पार्धमुरःःरीर्षगलग्र्याः। निष्टीवेत् कफपित्तं च तृण्णा कण्ट्रश्र जायते। विड्मेद-श्वास-हिकाश्र बाधन्ते स्रमीलक्राः विधु-फलू च तौ नान्ना सब्विषाताबुदाहतता।" (मानि.) पित्तश्रेप्माधिक-सह्विपातज्वरः, ( काविरोषक.)
त्री., वनस्पति० मरयुः ( इन्दु. असंड, १०)
कानोटुम्बरिका काष्टोनुम्बरिका (चक्र.चचि.90.9.; असंसू. १५.३८; अहसू. ६.१२०)
तनुणाः-मधुरा गुरुः स्तिभ्धा विथृम्भिर्नी तर्षणी च
( सुसू. ૪६.११७9)
काट्टादुग्बरिका (चचि. २(१).२ゅ; सुउ. ६१.३४)
श्रमहरगणोक्रमेकं दुण्यम् ( चसू, ४.१६ )
न., फल० औठुन्बरम्, तदुणाः-गुर री तीलं विश्रम्भि
घंध्रंणं तर्पणं च (चसू. २७.१२८)
-वाटिका-ब्री., बनस्पति० काकोटुम्बरिका
(रा. ११.१४२)
-वृन्ताक-पु., बनस्पति० टिण्टुकभेद्द, पृथुशिम्ब:
(रा. ९.9४२; ध. १.११५) द० ' टिण्डुक'
फल्गुनी-ब्बी., घनस्पति॰ काकोटुम्बरिका (घ. ५.८e) फल्गू-घ्री., बनस्पति० काको दुम्नरिका ( ध. ५.८6) फाणित-पु., क्षैदगुडकृः, मृदुस्नेहनः, यालनृद्धादीनां सयःसेहनकृृत् (अह्हस. १६.૪१)
न., इध्नुविकारः अर्धरूत ₹ध्रुरस:(चक्, चक.३.१६) स्यानमष्वाकृति (मुज. ४०,९०) तस्स्वरूपम् किदिव्दूाठो बहुद्वो यः पक्न इक्षरसः, स फाणितमिस्युच्यते (भा. प्र.) वहुणाः- गुरू मधुरमभिष्यन्द्वि हृंहणमृृष्यं त्रिदोषक्टव्( (सुसू. अ५.9९५)

स्निग्धोणं चलकृष्ब (अवंसू. १७.४१) इक्षुविकराणामहिततममेतत्
(चस. २०.३९, अहस्, ५.०१)
फाणितीभूत-बि., फाणिनीक्कृतम, फेनिलम् (चक. १.२०)
फाण्ट-पु., न., कत्प० कपायभेदः, भेयजमुण्गतोये क्षिध्वा मृद्वित तत् ( चसू. र.v; अषंक, e) आन्तरिक्षेण बारिणा कथितोर्जावरेपित: सकृढा फाणितः कााय: अल्पद़ोषबले बाले ल्युन्याधॉं च प्रास्तोड्यम् ( काबिल, ३.२०)
फाल-पु., लोहफलक:, तापस्बेद् उपकरणेव्केकम्
(अहस. १७.१)
-कुप-नि., फालेन कृषः (चक. १.ष.)
फाल्मुन-पु., बनस्पति० अर्ज़नः (रा. ९.१९३)
मास० "फान्युनचैर्रौ वसन्त:" ( मुस्. ६.9०)
फिरहन-पु., रोग० अयमागम्नुजः, अस्मिन् दोपसक्षमो-
उनन्तर भर्बति। स त्रिबिधः- बाद्य आग्यन्तरो
 सुुटितो घणबद् भवति। आम्यन्तरलक्षणम्-अभरौ सन्धिपु भबति, आमबात इ्व ह्ययां शोफं च जनयति । यहिर्तन्मरवलक्षणम्-क्षीणोपढ़वैर्युंत: कार्शयवलक्षयनासामझ्शाद्वियुतो बहिर्न्तश्श ब्याप्त: तत्र बालोो नत्रीनो निखपद्वश्व साख्यः, आभ्यन्तरः कृसाध्य:, वह्हिरन्तरंबश्र कीणोपद्भवयुक्तोडसाष्य:, तडुपद्दवाः-काइयँचब क्षयो नासाभझो बह्किमन्दृताउस्थिरोषोडस्थिक्रता च ( माफिरन्ननि. )
फुन्फुस-पु., न., भारीर० द्वयनाहिकालम्न उरःस्योडवयकः, असौ शोणितफेन्प्रभव: ( सुशा. ४.२५; असंशा. ५.४८) "उदानवायोराधारः फुम्फुसः प्रोच्यते उुधैः" ( शार्बचबर. पूर्बलंडे ५.४५)
फुह्छकी-ब्री., सौराद्री-भेद्द: (र. ₹.५६)
फुल्धतुवरी-ब्री., सनिज सौरार्ट्री-भेदः (र. ३.६९) फेन-पु., समुदफेंन:, अंजनोपयोगी (युड. 9०., ) हेबनद़ब्यम् ( सुचि, १.४०; र. १९.३९) मुसस्ताईः (र. २३.७)
(फेबार-ब्बी., बनस्ष्पत्व० सातला (घ. १.३३०)
न., समुद्दफेनः (घ. ३.१५४)
जलहासः ( गुक. १.४૪)
-जन्मन्न्न., फेनोल्पत्ति: ( सुक. १.४૪)
-दुग्धा-बी., वनस्पति० दुग्धफेनी
( रापरि. ५.३४)
-पटल-न., फेनसमूढ़ः ( असंसू. ८.११)
-भूत-वि., फेनसदृ₹रम (चचि. १५.९)
-माला-ब्री., फेनसंहतिः (चचि. २३.१११; असंस्, ८.११)
-मेह-पु., कफजमेहः तलक्षणम्-फेनमेछी स्तोंक स्तोंक सफेनमच्छं मेहृति (सुनि. ६.9०) फेनमेहिने त्रिफलारवधधसृद्विकाकषायो मधुमधुरो देय:
(सुचि. ११.\&)
-संघात-पु. अर्टौ क्षीरद़ोपेष्वेक: फेनसमूह:
(चसू, १९.४(१); चचि. ३०.२४०)
फेनक-पु., जलविकारः समुद्फेनः (सुचि, २४.44) भक्ष्य० गोधूमचूर्णकृतः, तक्कृति:- "विमर्ध्य विमलां शुक्लां समितां नातिरार्करां संवेषनाय गर्माथ खरपांक घृते पचेत्" (ड) तद्रुणाः-रृंहणो वादपित्तघनो हद्यो बल्यः पध्यतमो लघुश्य
( सुसू, ૪६.३९९)
फेनागमन-न., लक्षण० फेनखाबः (चनि, 6.6 (9)
फेननुविद्ध-वि., फेनमिश्रम् (मुनि. 9०.9१)
फेनाइमन्-न., धातुविष० मह्रः (सुक. २.५;असंस्.४०) अनेन हृत्पीढनमूच्छातालुद़ादा भवन्ति (सुक.र. १०)
फेनिल-बि., फेनसहितम् ( मुस्. १४.२१)
प., बनस्पति० रीठाकरअः (रा. १.१८v; र. ३०.६९)
न., बनस्पति० बद्रम् (ध. ५.९६)
(फेनिला)-बी., वनस्पति० उपोदिका
(चक. चचि. २२.११०; ह. सुड. ३९.२८४)
-फल-न., धरिप्रकफलम्, रीठाकरक्जः (र. ३०.४६)
फेनोद्धमन-न., लक्षण० कुमारस्य ग्रहोपसूप्रस्य मुखात् फेनस्य प्रवृत्तिः (सुरा. 90.५१)
फोण्डालु-पु., वनस्रति० तट्रुणाः-कटुरुण्णो दीपनः श्लेप्मवातम्नश्र (रापार. ৩.३०)

## ब

बक-पु., पक्षि० र्लवजातीयः अयं संघातचारी पाण्डुरपक्षो जलचरश्र (चसू, २७.૪१; सुसू. ४६.१०५)
部. - बगुला.
बं. -बकोट.
म. -यगळा.
बनस्रति० बसुकः (रा. १०.३३)
घकर-पु., पक्षि० प्रवजार्तीय:, अयं बकसदृरः:
(अहसू. ६.४५)

बकुल-पु.; चनस्पति॰ अर्य चसम्ते पुप्पितो भवति (सुस्. ६.२८) तद्रुणाः- मधुरः कवायः श्रीतो हुयो हर्षकरो विषघश्य (घ. ५.१५४)
न., बकुलपुप्पम्, तद्वुणाः-मधुरं कषायं शीतलं सिनगंध संग्राहि (ब. $4.94 \%$ ) पित्तकफास्त्रजित् (असंसु, १२.८६) स्क्षं गुरु विबन्धाध्मानजनने स्तग्भनं वातकोपनं च (असंस्. ७,१८२)
हिं.-चकुल.
म.-बकुळ.
बं. —बकुलगाछ.
ता. —मोगदम्.
बकुलफलम्, वद्वुणाः-कखायं मधुरं गुरु दन्त्यं च (ध. Ч.94\%)
( बकुला)-खी., बनस्पति॰ कटुका (रा. ६.५४)
बक्मस-पु., आसुत० जगलोडद्रवः, किण्वौषधमात्रम्, वह्लुणाः-गुरुर्दीवपनो विशद्: सृपविण्मूत्रोsल्पमदो विष्टम्भी बातकोपनश्य (सुसू. ૪५.१८११-८२; असंसू. €.१२२)
बक्वस-पु., आसुत० बक्स:, अद्रवो जगलः
( मुसू. 84.9<9)
बडिशा-पु., ऋपि० रोगापहरणचिन्तनार्थ हिमबतः पार्ष्य समेतेपु मद्धििवेकः (चसू. १.११) गर्सस्य हस्तपादौ पूर्वममिनिर्येतेते इृति मतविशोषमास्थितः
(चशा. ६.२१)
शास्र० ब्रडिशम् (असंस्. ३૪.३१)
न., यन्त्र० मस्स्यवेधनमू (हे, अहस्, २५.३१) मत्सब्यन्धनयन्त्रम् ( ड. गुक, ३.२४)
शासत्र० शल्याह्रणोपयोगि, अहुराबद्रानतं तीक्ष्णकण्टकमुखं मानतः पडन्नुलम् ( सुसू, <.३-११) गलझुण्डिकार्मादेद्रह्नणे उपयुक्तम् ( असंस्. ३४.३१;
अहसू, २६.१६)
-मुखा-त्री., शलाका० बहिशाकृतिरेणा शल्याSsहरणार्था (सुसू. ง.१\%; असंसृ. ३४.१५)
बद्र-पु., वनस्पति० देवसर्पपकः (रापरि, s,४२)
न., मान० शाणद्वयम् (चक, १२.८९)
बनस्पति० स्वेदोपगगणोक्कमेकं द्रध्यम्
(चसू. ૪.१३; असंसू, १५.२७) उदर्द़्रश्रामनगणोकमेकं दृ्यम् (चस्, ૪.१७; असंसू, १५.४२) ह्वयगणोक्तमेकं द्रु्यम् (चसू, ૪.9०;
असंस्. १५.१५) श्रमहरगणोक्तमेकं दुव्यम् (चसू, ४.१६; असंसू. १५.३९) विरेचनोपग-

गणोक्छमेकं द्रव्यम् (चसू, ૪.१३; असंस्ट. १४.४) वातसंरामनवर्गोंक्तमेक द्वष्यम् (सुस. ३२.७) पित्त्रेष्मप्रकोपि च (चसू.२७.१३२) हिध्मानाशानम् (असंसू, १५.३०) वमिनिम्रद्णगगणक्तमेंक द्व्यम् (असंसू. १५.२८) बद्राणि चाविधबराहमांसानि चैकध्यं नाश्रीयात् (असंसू. Q.Q) कर्कन्धुकोलब्वद्रसौवीरसिब्वितिकेतिमेदेन पः्शविधम् तस्सामान्यगुणाः- मधुरं स्निगं भेदृनं बातपित्तजित् (चसू. २०.१४१) तत्र कर्क्न्युरल्पबवरम्, कोलं मध्यम्रमाणम्, बद्रं महृत, सौबीरं महत्तमम्, सिश्चितिकाफलं सुद्टिग्रमाणं च, आमं कर्कन्धु-कोल-बदरं पित्तकफावह्म, पफं समधुरं स्निगंध सरं पित्तानिलहरं च, पक्रमामं च सौबीरं मधुरं स्निगधं वार्तपित्तजिच, सिश्वितिकाफलमतिमधुरम्, पुरातनं बद़रं तृट्सामनं बघु दीपनं श्रमघं च (सुसू, $૪$ ह.9₹३; ध. प.36) वृंदणं गुरु विप्रम्भि कफडुक्कुच्च (अहास, ६.१२१) राजनिघण्टौ-बदररं राजबद्र-भूबदुरी-ल्युयद्र भेदेन त्रिविधम्, तस्सामान्यगुणाः-सधुरं कषायमम्ल्मुप्ण कफक्टत् धमशोषातिसाररक्कद़ोष््ं रुच्यं च, तन्र राजबदरं सुमधुरं श्रिशिरं घुष्यं पिच्चवावच्नं दाहार्तिशोषश्रमघंनं च, भूबदरी-मधुराम्ला रुच्या पथ्या दीपनपाचनी किश्वित् पित्तास्तकारिणी कफनातघ्नी च, लघुबद्रं मधुराम्लं, पकं कफवातनाशानं रुच्यं स्निरधं तु अन्तुक्कृदीपत् पित्तार्तिद्धाइझोपष्मं च (रा. ११.१६०-६५) बदूरखीजे हिक्कानिम्रह्णम् (चस्, ૪.9४) बदरफलं नेग्ररोगघ्नं च (रा. ११.१५९) नाडीर्रणे खु्य , वर्तिद्दारा उपयुज्यते (सुचि.१凶.३૪) बदरमज्ञा कपायमधुरः पित्तनाशनश्र ( मुसू. ૪६.२०६) बदरपन्रं हेपेन ज्वरदादृध्नम् (रा. ११.१५९) बदुरस्वचा विस्फोटरामनी ( रा. ११.१५४ ) बद्रकाष्टाम्मिम्टदु:
(र. 96.ระ)
हिं. -बेर.
म.-योर.
गु.-चोरही.
बं. —कुल.
त.—इलन्नै.
फा. -कुनार.
(बद्री)-बी., बनस्पति० वृक्षः बदुरवृक्षः
(चक. १.८; सुसू.३८.४८)

बनस्पति० कार्पासी ( रापरि, ४,४५)
कपिकच्छू: (रापरि. ३.२०१)
-तर्पण-न., कल्प० बदुरकृतस्तर्पणः, योगः चमनकृदसौ (चक, १.२६)
-पानक-न., आदारझ््ये बद्रसिदे पानकम्, वमनकरमिद्यम् (चक. १.२६)
-फली-स्नी., वनस्पति० बद्रभदद्, भूबद्री

> ( रा. १९.१६२) द्न० 'बद़र'
-मघ्य-न., आासुत० बदुरसिन्दे मश्रम्, वमनकृदिद्दम्
(चक. १.२६)
-मांसरस-पु., पेय० बदरयुक्तो मांसरसः वामकोऽसौ (चक, १.२ह)
-मोद्क-पु., भादारद्वर्य० बदुरकतो मोद्क:
(चक. १,२६)
-यूप-पु., आद्दारद्रण्य० बदरकृतो यूपः, सम्यग्नामक:
(चक, १.२६) वातश्यूलः (सुज, ४२.९८)
-राग-पु., कल्प० बदरकृतो रागः, अरोचकमः।
सम्य्यग्वामकश्न (चक, १.२६)
-लेह-पु., कल्प० बद्रानिमितो लेहः, सम्यगवासक:
(चक. १.२६)
-पाडव-पु.,कल्प० बद्रकुत: पाडवः,पाबनो मधुराम्ल-
संयोगविशोषरूपः (चक. १.२६)
-संमित-वि., अर्धकर्षप्रमाणम् ( ह. सुड. '८.३७) बद्राम्ल-न., शूकधान्यकुधान्यशामीव्रभुतिनिन्दिश्दपूर्वाच्

समूहमक्षणोत्तरमिद्मनुपानत्वेन प्रक्रार्तितम्
(सुसू. ४६.૪३३)
बद्रिका-बी., वनस्पति० घोण्टा (रापरि. ८.२२)
बदिरिवल्द्री-त्री., उनस्पति० बदुरमेदः, भूबद्री
(रा. ११.१६२) दू० 'बद्र'
बद्री-र्री., वनस्पति० बद्रवृक्षः (चक. १.८)
-पत्र-पु., भैपज्य० नखम् (रा. १२.१०८)
-पह्ववोत्थ-वि., बदुरीपत्राणां मथनाजजातं फेनादि दाहे लेपनार्थै चस्तम् (चचि. २४.१६०)
बद्रोत्कारिका-ब्री., आहारद्य्य० बद्रानिम्मतोत्कारिका
सम्यग्वामनीयम् (चक. १.२६)
बदुला-त्री., वनस्पति० एलाभेद्:, सूक्ष्रमैला
(ब. २.८૪) न० 'एला'
बद्व-वि., ग्रथितम् ( सुचि. १४.१७)
-गुद्न., उदररोगः, बद्दगुदोदरम् ( युचि. 9४.३) -गुदोद्र-न., उदररोगः, तत्सम्रासिः-सद्वाब्नभुषेः:

पष्ष्मब्नलैखुदाबतैंश्र तथाडरोंभिरन्त्रसम्मूर्छ्चेनेन वा
[ वद्वनिष्यन्द ] आयुर्वेंदीय-शाद्दकोशः [ वन्ब] ५४९

मार्गसंरोधात् कुपितोडपानोऽनिलोडमिं हृत्रा वर्च:पित्ककफान रुधा बद्धगुदोदरं जनयति (चचि. १३.४०) तद्धापाणि- तुव्णाद्वाद्व्वरमुस-तालुझोषोरूसादक्कासश्वासद्वोबल्यारोचकाविपाकवर्चोमू त्रसझाध्मानर्चर्दिक्षवधुशिरोहु नाभिगुदशूल्यन्यपि चोदर मृढ़ातं स्थिरमरणं नीलराजि सिशयनद्धराजिकं वा प्रायो नाभ्युपरि गोपुच्छनदृभिनिर्बंत्वते (चचि. १३.૪१; असंनि. १२.३१-३४) हन्भाभिमध्ये वृद्दिमेर्युद्रम्, अत्र विट्समगन्धिकं प्रच्छर्दन्नं भव्रति (सुनि. 6.9८) शास्रचिकिस्सोऽयं ब्याधिः ( सुचि. १४.96)
-निष्यन्द्र-वि., लक्षण० बन्दमून्नं स्द्दपूयगतिकं वा
(सुसू. ३३.२२)
-निस्यन्द्र-वि., लक्षण० बद्धमून्नम् (मुसू. $>4.9<७)$ -प्रच्युतद्रोप-वि, लक्षण० बद्वः प्रच्युतः वा पुरीषादिसुपषों दोोोो यस्मिन् सः (ज्वरः)
(चचि. ३.१६८)
-रसाल-पु., (परिव०) बनस्पति० भाम्रभेद्व, राजाम्रः (रा. ११.9१) द्र० ' आम्र'
-वर्चस्-वि., ग्रथिताल्पपुरीपक्रत् (अहस., ६.४)
-विट्क-वि., बद्दुरुरीपम्, ग्रथितपुरीषम् (अह्दसू. ५.4६)
-विट्रता-स्री., लक्षण० शाकृतः कृच्छाष्म्रवृत्ति: ( मुड. ३९.३०)
बद्धाक्ष-वि., वस्त्रादिभिर्बद्दनेन्रः (असंसू. ३३.९; अहस्, २૪.२१-२२)
बद्धावद्वपलापिन-वि., लक्षण० सम्बदाउसम्नद्धजल्पक: (चचि. ९.२०)
बद्धायन्-वि., बन्दूमार्गम् (चचि. १३.३९)
घद्धास्य-वि., टक्षण० अस्ये स्थिनिकरत्वेन चिरकालनुबन्:
(ड. मुड. प२.१४)
बद्धोहर-न., उदरमेद़ः, बन्बगुद़ोदरम्
(चसू. १९.४ (१); अहसू. १४.५) द०० 'उद्र०'
बद्धोद्रिन्-वि., बन्दगुदोदरः (चचि. १₹.904) बधिर-पु., बनस्पति० भूतृणम् (रा. परि. ८.ठ२;

रा. 4.6 ?)
कणरोग० जन्मवलम्नवृत्तो मातुरपचारजातो द़ैहदापचारभवश्न (सुसू. २૪.५) बाधिर्यम्, तर्सम्भाप्तिः-यदा कर्णस्त्रोतसि शुद्धो वायुः सकफो वा कर्णशक्फुलीपरिच्चित्रमाकाशामाश्रिल्य
विविधमार्ग चावृत्य तिष्टति, तस्य चिकिस्सामकुर्षतो वाधिंर्य जायते (सुड, २०.८; र. २४.१)
-त्व-न., लक्षण० स्पर्शा्ञानराहित्यम् (र. १२.९९) रोग० बाधिर्यम् (र. १२ ९९)
बन्द्राक-पु., वनस्पति० बृक्षाद़नी (सुचि. ६.१३)
बन्ध-पु., घणवन्धनार्थमुपयुकंक वस्तम, बध्यते घणादि
अनेन इति बन्धः (चचि. २५.९६)
प्रक्चतिबन्धः, संसारः (चसा. १.४१)
विबन्धः, अवरोघः ( सुसू, ४२., )
लक्षण० स्रोतोरोधः (अढ्ठसू. 9०.१२)
सन्दिबन्धः (चसू. १८.५9)
संस्कार० पारदबन्ध: चाइल्यनुर्म्रहत्वविनाशसहचरितं पारद्स्य स्थिरीभवन्नम् हठारोटाद्यः पः्ञनिंशतिः पारदबन्धाः (र. ११.६०)
उपक्रम० बन्धनम्, समन्त्रारिथाबन्घोडन्नणबन्धश्य (चसू. १८.५) भूतादिचिकिस्सायां रज्जादिभिभिः समन्न्रैबन्धनम् ( सुड. ३९.२६५)
व्रणस्य पट्युपपक्रमेवेकः, घणन्यन्धनम्, सः त्रिविधः, सम-गाउ-शिथिलभेद़ात् (सुसू. १८.२३;
सुचि. १.८; असंसू. ३८.४₹) तन्र समो नैव गाढो नैब शिथिल:, स च शाखाबद़्नकर्णकण्ठमेढूमुकृृष्ठपार्ब्वोच्र्रोरः:ु विधीयते
(सुसू. १८.२३-२૪; अहसू. २९.६३)
गाढः पीडयन्नरुजः, स च सिफ, कुक्षिकक्षावद्धणोएहिरःसु विधीयते
(सुसू. १८.२३-२૪; अहस. २२.६२) शिधिलः सोच्न्बासः स चक्ष्णोः सन्धिपु विधीयते
( मुसू. १८.२३-२४; अहुसू. २९.६८) बन्धगुणाः-वणस्य श्रुद्दिकरो मृदुत्वकरो निःशक्హरोह्णरोपणकृत् (सुचि. १.१११) अस्थिसन्धिस्थैर्यकरश्य (मुसू. १८.३) वेद़नोपशान्तिकरोऽस्स्प्रसाद्नश्र ( सुसू.१८.२८) बन्धाः सढ्ध्रया पश्बद्श, तत्र कोशोऽखुलिपर्चंसु चर्मादिकृतः, स्वस्तिक: सन्धिक्रूर्चभ्भूस्तनान्तरकक्षाक्षिकपोलकर्गेयु, मुत्तोली ग्रीनामेढ़योः, चीनमवाइ्भयोः, दामः सम्बधे 5 ₹े वङ्वणणादौ, अनुवेल्धितं शाखासु, सट्वा हनुसन्बिगण्डेपु, विबन्ध उदरोरूपृष्ठेपु, स्थगिका-
 पृथुलेडने, उस्सरोऽत्रूविदोषे लम्बिनि बाह्बादौ गोधफणा नासौغचित्रुकसकिथपु, यमको यमलन्नणेयु,
 ब्बन्घानां स्वनामानुगताकारखमबबोध्यम्
(असंसू. २८.४२; अछ्दस्. २९,५९)
-विधमन-वि., संख्यादिबम्धान् विनाशयतीति (चसु. २६.૪३)
बन्धन-न., संस्कार० पारद्स पर्पंटी खोटादिरूप: संस्कारः (र. १.३४)
मूपातदाच्छाद्नयोर्बन्धः (र. १०.५)
संहलापाददनम् (सुसू. ४१.४ (२))
यन्त्रकर्म० रज्नादिना बन्धनम् ( सुसू. 6.96 ; असंस्. ३४.२०)
ग्रहृणम् (अहस्. २६.१ज)
घणब्धनाद़ौ उपयुक्तं वस्त्रादि द्वग्यम् (अहसू. २९.५८) तग्राविकाजिनकौरोयमुष्णम्, क्षौमं रीतलम्, तूलसन्तानकार्पासस्नायुवल्कजं रीतोण्णम्, मेद्:कफाधिके घणे ताम्रायस्बपुसीसानि, भझे च चर्मवल्ककुरादि प्रयोज्यम्
(अहसू. 79.46$)$
स्रोतसां बन्धः (असंसू, २०.२०)
-गुण-वि., बन्धनमेव बन्धनरजज्ञाः, तस्सदृबागुणवान् शरीरे सिरा, कण्डरा मेद्वात्मकः कफात्मकश्वेति चत्वारो गुणाः (असंशा. ५.५३)
-योग्या-त्री., चणपट्टबन्धनाक्यासः, सा पुस्तमयपुरुपाइ्नप्रत्यद्येपु कवर्वया (सुसू, ८,४)
घन्धुक-पु., वनस्पति॰ बन्धूक: (र. ५.१७४)
बन्धुजीव-पु., वनस्पति० बन्धूकः (रापरि. १०.३५) पुग्रजीवकः (चक, चचि. २₹.२૪३) मूलमस्य श्रिरोगतबिषे नस्बार्थम् (चचि, २₹.१८१) मप्याह्नपुण्पकः (उ.) पुष्पमस्य बमनोपयोगि
( संसृ. ₹९.३; असंस्. ८.प३) मध्याढ्वविकाशिकुसुमम् (र.२२.६)
-फल-न., बन्धूरकफलम्म, बसनेन मूषकविषहरम् (असंड, $\gamma$ ६)
बन्धुजीवक-पु., वनस्पति० बन्धूकः (असंस्. १र.₹)
बन्धुर-पु., वनस्पति० ऋपमः (घ. १. १२५)
बन्धूक-पु., वनस्पति० सितासितपीतलोह्तितपुप्पविशोषा-
चर्तुर्विधः, तद्युणः-उत्ररविविधग्रहुपिशावश्मनः-
सवितृव्रसाद्न्नश्र (रापरि. १०.३५) पुप्पमस्य श्रेप्मलं ग्राहि (असंस्, १२.३०) विपसंस्ट्धअने ऽंअनार्थमुपयुज्यते (सुक. १.७२)
हिं. —दुपहरिया, गेज़ुलिया.
म.-दुपारी.
ग.-बपोरिया.
बं.-बन्ध्रुलि फुलेरगाछ.
त,-चच्चित्तिलकम.
-पुप्पक-पु., वनस्पति० असनः (घ. ५. १२५) बब्बुल-पु., वनस्पति० बहमूलः (र. ५.१५४)
बव्बूल-पु., वनस्पति० बद्बूलः, तद्गुणा:-कपाय उण्ण: कफपित्त्वृदामरक्तातिसारदाहार्तिनाशन: कासमश्र (रापरि. ८.१२; र. १6.५६)
बच्भुल-पु.. वनस्पति० बन्बूलः (असंसु. ₹.२०)
बभुु-ु., पक्षि० प्रतुदजातीयः ( चस, २०.५१) प्राणि० अतिलोमशः कुकु₹ः, पर्घतोपकण्टे भवति (चसू. २७.3.4)
दृँच्नकुल: (चस्. २७.३५) जाद्रकः, नकुल: (अरु) अच्छभह्धः (हे. अह़स्. ६.४८) गुहाशयभ्राणी (ड. सुसू. ६.७२)
वि., कपिलपिकलः ( सुस्. ६.३4)
-धातु-पु., सनिज० सु-र्गयैरिकम् (रा. १३,२३३)
-पित्त-न., नकुलपित्तम् (असंसू. ८.१००)
-वर्ण-पु., पिझलवर्ण (असंसू, ૪.५१)
बभ्नू-ुु., वनस्पति० सुनिषण्णकः (रा. र.२०६)
प्राणि० गुहाशशयः (धपरि. ३.६)
बरिहिष्ठ-न., बनस्पति० वालकम् (सुचि. १८.२२)
बरुक-पु., कुधान्य० कोरदूपकादिगणोक्तमेकं धान्यम्
(सुसु. ४६.२१)
बर्बर-पु., बनस्पति० भार्गी (रा. ६.९५)
बर्बरगुणा:- कटुक उष्षा: सुगन्धिर्विसर्पविष-
स्वगदोघवन्तिनाशनश्र (रापरि. 9०.४く)
(बर्वरा)-बी., बनस्पति० अजगन्था (घ. २.१००)
न., वनस्पति॰ कालीयकमू ( रा. १२.१५ )
बोलम् (ध. ३.६२)
सनिज० हिक्रुलम् ( रा. १३.૪७)
चन्द्वनभेद्, बर्बरगुणाः- शीतलं तितं त्रिदोषझं
कुष्टकण्डूव्वणघं विशोषाद्र रक्तदोषम्नम (रा. १२.१७)
वि., कृष्गदर्णम् (र. ५.१२६)
वर्बरक-न., चत्दन० बर्वरम् (रा. १२.१७)
बर्बरिक-न., चन्दुन० बर्बरम् ( प. ३.s)
वर्वरोतथ-न., चन्दनभेद्: बर्वरम् (रा. १२.१७)
बर्वररोन्द्वणन., चन्दनभेद्द: बर्बरम् (ध. ३.३)
बर्नुर-पु.. बनस्पति० बम्यूलः ( रापरि. ८.१२)
(वर्नुरा) -स्री., वनस्पति० तरटी (रापरि. ८.३२)
बर्वूर-पु., वनस्पति० बघ्नूलः (र. १७.६९-७५)
( बर्बूरी ) -बी., बनस्पति० बब्बूलः (र. ३.१३१)
बर्न-न., पिच्छम् (उ. सुक. ८.७२)
बर्हण-न., वनस्पति० तगरम् (रा. १०.१०२;
असंसृ. ८.२९)

वर्हिं－पु．，वनसपति॰ कुराः（ध．४．१₹३）
वर्हिन्－पु．，पक्षि० मयूरः（चसू，२ง．6く）
（वर्हि ）－चूड－न．，सुगनिधद्यन्य० स्थौणेयम्
（घ．३．६९）
－（चूडा ）－ब्री，，चनस्पति॰तद्नुणाः－स्वाहुर्बर्इकर्मणि शस्ता मूग्रकृच्र्रविनाशिनी बालग्रद्दादिद्योषध्नी च （रापरि．५．१₹）
－जन्ध－पु．，बनस्पति० टिण्टुकः（रा．«．१४३ ）
－पत्रभस्मन－न．，मयूरपिच्छयसम，इदं हिक्कारामनार्थ लेड्यम्（सुड．५०．२०）
－पित्त－न．，भैपज्य० मयूरपिच्चम्，सर्वंबिषशामनार्थ－ मुपयुज्यते（चचि，२३．२१७）वित्रे लेपार्थमुप－ युज्यते（चचि．6．१७0）नेश्ररोगेपूपयुज्यते （अंतंड，१६）द०＇मयूर＇
－पुप्प－न．，ग्रनस्पति० शिरीपः（रा．\＆．१८८）
－राब्द्－पु．，बर्हिसंज़ा नाम मयूराभिधानम्
（चचि． 6.940 ）
－शिख－न．，सुगन्धि० स्थैणेयम्（रा，१२．१२५） वर्हिण－पु．，पक्षि० मयूरः（ सुचि．३५．6）
वर्हिणाण्ड－पु．，मयूयां अण्डम्，वाजीकरणार्थमुपयुज्यते （असंड． 40 ）
बर्हिथ－पु ，पक्षि० मयूरः（असंशा．३．३द） बनस्पति० अपामार्गः（ असंशा．३．३६）
यहिए－न．，वनस्पति० नेत्रवालकम्，कफज्वरहरतैलोक्ष न्नघ्यम्（ काखिल，११．१२६）
वहिंप्ट－न．，वनस्पति० वालकम्（ड．）श्रेप्माभिप्यन्द्े－ इनुलेपार्थमुपयुज्यते（सुउ．११．६）
बल－पु．，भैखज्यक नखम्（रा．१२．१०७）
（वला ）－ब्री．，बनस्पति० बल्यगणोक्त्मेकं द्व्यम् （चसू．४．9०）साझ्नाहिकबल्यदातहर्राणां श्रेष्ठा （चस्．२५．००；असंस्．१२．३）सरक्तपवने प्रदेहोपयुच्ता（चसू，३．२१）मूलमस्या आस्थापने उपयुज्यते（चसू．२．१२）तद्गुणाः－मधुरा अति－ तिक्का（रा．）रीता，स्निरधा बुध्या बल्या，ओजो－ बर्धिनी त्रिद्रोषझी（पित्तघी रा．）रक्तपित्त－ क्षयातिलारकफरोगझी च（घ．१．२८०）
हिं．－खिएरेटी．
म．－लधुचिकणा．
गु．－बलादाणा．
बं．－चेडेला．
त．—चिनामुद्दि．

शाक० वातछन्यतिसारजिच（असंसू．6．9४く）
मष्यमपश्वमूलेखेयेकम्，वाद्यालक：
（ हे अह्टस्．६．१६९）
वनस्पति॰ ताम्बूली（धपरि．३．१）
आतैगला（रा．906．४१）
राजबला（रा．૪．૪₹₹）
जटामांसी（र．२४．०१）
सनिज० कांस्यम्（घ．६．२३）
न．，हदि स्थितमोजः，सघधातुधामभूतम् （ड．मुड．४१．१९）
उस्साहः（ड．सुचि，३२．२७）
देहोपचयः（सुचि．२६．३३）
प्राणः（अहु．अह्，सू．२．१६）
सामर्य्येम् क्रियानिर्वतनकक्षमता（चसू．१३．१७； सुसू．५．२५）बलं ध्यायामशा़्तया परीक्षेत （चबि．४．८）बलं त्रिविधं सह्जं कालकृतं युक्किकृतं च，सद्धजं देहसरवयोः प्राकृतम्，कालकृतं ऋतु－ विभागजं बयःकृतं च，युक्तिक्हतमाढ़ारविहारोतथ－ मूर्जस्करं योगजं च（असंशा．८．२८）
विसर्गाददानोपलक्षितकालकृतं च बलं हेमन्वशिशिर－ योःाइ्यम्，शरद्रसन्तयोर्मध्यम्，वर्षांनिद्धाघयोर्हीनं च（ असंसू $૪ . \gamma$ ）
－करण－न．，बलस्य बर्धनस्，रात्त्युपचय：
（ सुसू．११．१५）
－क्षय－पु．，लक्षण० झोजोहानिः（सुसु，१५．२३，२८）
त्रिविधबल्हुानिः（सुड．३९．904）
－त्रिक－न．，त्रिबिधं शारीरं बलम् प्रवरावरमध्यभेद्वात् （चचि．२४．६८）
－न्नैविध्य－न．，हीनमध्योत्तमभेदात् त्रिपकारकं बलम् （चक．१२．६०）
－द－पु．，वनस्पति० जीवक：（रा．५．9१५）
－दा－त्री．，वनस्पति० अश्वगन्धा（रा．४．४०9）
－दान－न．，सामर्थ्याधानम्（ अहृस．१२．१२）
－देवा－त्री．वनस्पति० त्रायमाणा（घ．१．२५४）
नख－न．，भैषज्य० ह्याध्रनखम्（ रा．१२．११०）
－पति－पु．，देव० इन्द्नः（सुसु．प．२५）
－प्रणाशा－पु．，लक्षण० शाक्तिहानि：（चसू．१६．१५）
－भद्र－पु．，बनस्पति० कनृम्ब्रभेद्：，घूलीकद्बग्ब
(रा. ८.१७३ ) दू० ' कदृम्ब'
－भद्रा－ब्री．，बनस्पति० त्रायमाणा（घ．१．२५४）
－अंश्रा－पु．लक्षण० शक्तिनाशः（अहस．१३．२₹）
－चत्－वि．，उपचयशक्तिलक्षणोभययुक्तः（ सुचि．५．६）

१५२［（ मृ्रावती）］आयुर्वेदीय－शब्दक्कोश：［ वलामोटा］

सर्वंक्केशसः（ सुसू．₹४．२४）मनोबलयुक्तः， सत्वभूलिष्दः（ सुचि．६．૪） （－बती）बी．，वनस्पति० एलाभेद्，सूक्ष्मेला

> (रा. ६.६ट) द० ' पला'

चद्विग्रह－पु．，चलिना सह युन्द्रम्（ सुसू．२६．६） －वर्णहानि－खी．，बलवर्णर्योर्नाशः（चझ़ा．४．२२） －घर्धन－वि．，सामर्थ्यदृदिक्रित्（चसु．१．८७； चसू，३०．१५） विम्रंरा－पु．，लक्षण० बलनाराः（ मुचि．३र．७） －विस्त्रंस－पु．，लक्षण० बल्हानिः（ मुसू，१५．२५）
－бयापद्－ब्री．，बलस्यापचयः（उ．सुड．३९．१२५） तहक्षणम्－गुरलवमझ्नेपु स्तनधता ग्लानिर्वर्णभेदनं तन्द्धा निद्धा वातशोफश्र（ सुसू．१५．२०）
－संक्ष्य－पु．，लक्षण० शक्किहासः（ अहसु．6．२४）
－संधान－वि．，शाक्तिकरम्，शरीरस्य बलेन सह सन्धानं संहांतिं योगं बा करोतीति（चस．५．३४）
－संभव－पु．，धान्य० घीहिः（रा．१६．१०१）
－समाधान－वि．，बलेन सक्यगाधीयते धार्यते इति （चनि．६．५）
－साक्य－न．，बलस्य तुल्यता（चसू．२६．५₹）
－ह्नास－पु．，लक्षण० शात्तिक्षयः（चचि，₹०．२४२） बला－त्री．，（ध．१．२८०）
－जल－न．，बलासिद्ध रीतजलम् पित्तरक्तशामनमिद्यम् （चचि．४．५८）
－तैल－न．，तैल० बलागुडूचीरास्नाशटीसरलादिनिमितं तैलम्，तच्छ्रासकासउवरहिकानछ्छर्दिगुल्मक्षतक्षय－ प्लीहरोषापस्माराल६्कीघ्नं बातध्याधिव्विनाइनं च （चचि．२८．१४८－१प६）धन्बन्तरिसम्मतमिदुं तैलं सूति का कृराशिइन्तित्रयःसु कुमारगूलिमह्वाग्रइग्रहीत－ दीर्घरोगक्षपितनपुर्मर्मविद्ध पतिताभिहत भभ्नविश्रिए－ देहिनां पाननावनाम्यह्जब्वस्ति प्रयोज्यम्， एवत् पौरुषस्टृत्यकिमेधावीयँँजोवर्धनम्， आक्षेपकार्धकादिविविधनातविकारनुदन्त्रवृद्विनुद् बन्ध्यानां पुन्रदें च（असंशा．૪．५१；असंशा．३．३८； सुचि．१५．२९－३९）मृदिते गुद्यरोगे सेचनार्थम् （असंड，३९）अरीतिवातविकारविंशतियोनिद्षोष－ रजोदोोषग्रह्हशमनम्（काधार्शीचि．）शतपाकं बलातैलं बन्ध्यानां बस्त्यर्थमुपयुज्यते（सुचि．३८，८३） शतपांक सहस्रपाकं वा बलावैलं जीवनें बृंहणं स्वर्य－ मिन्द्रिय प्रसादृनं बातासृत्वातरोगनुच्छुकासृग्दोष－ नाशनं श्रेष्षं रसायनं च（चचि，२९．११९9－२०）
－न्रय－न．，वनस्परि० बलाइतिबला，नागबला च （अहृसू．9०．२३）तद्नुणाः－स्वादु घृष्यं स्निग्धं रीतं बलप्रद्वं च（असंस्．१२．८२）
－द्वय－न．，बलाइतिबला च，एतद् वायुं नाइायति （अह्टस．१५．५）
－पश्थक－न．，बलाइतिबला नागबला महाबल राज－ बल्ला च，पश्खकमेतन्मधुरं स्निगधं ग्राहि ब्लल्यं वृध्यमायुष्यं पित्तवातम्न मूत्रकृच्छ्र्त्तप्रदरहं च （ध．१．२くい）
－मूल－न．，बलाया मुलम् अक्षप्रमाणोपसेवितमिदं पाण्डुरोगशमनमेतव्（सुड．४४．२₹ ）
－यूप－पु．，कल्प० बलातिबलाकृतः，वातझोडयम् （काखिल，४．प₹）
－रसायन－न．，योग० कुटीप्रावेखिके बलामूल्रम् अर्धपलं पंल का पयसाडऽलोडित सेस्यम्， बलकामानां शोषिणां रक्षपिचितां शोणितोद्वामिनां विरिच्य्य माणानां च सेब्यह्बेन प्रश्त्तम्（सुचि२७，१०） वल्राका－बी．，पक्षि० उत्रजातीया，सङ्रातचारिणी पबनकफभाया（चक．१．८；सुसू．४६． 904 ） इयं वारुण्या कुल्मापैध्य सह संयोगेन सेबने विरिद्दा（चसू，२६，८૪；सुसू．२०．१३；अहसू，७．૪२） －भव－वि．，बलाकायां भवं जायमानं बलाकासम्बन्धि （पक्षादि）（ सुचि २५．३०）
－भवपत्र－न．，बलाकापक्षं इंदं सग्यक्रसिद्धतैल－ परीक्षणोपयोगि，तैले न्यस्तं नीलबण्ण भवेत् तदा तत् वैलं सम्यक्सिघ्द्वमिति ज्ञेयम्（ सुचि，२५．३०） वलाकास्थि－न．，बलाकाया अस्थि，एतदीयो धूपो विचमः（ असंसू， 6.999 ）
बलान्य्य－पु．，बनस्पति० माषः（घ．छ．९९）
（बलाख्या ）－बी．，बनसति० घला（रा．४．૪२२）
बलाद्विघृत－न．，घृत० बल्यस्थिरादिसिनंद्ं सर्पि：， ज्वरकासझं स्वंयं चैतत्（चचि．८．११४－११६） वलादिसर्पिस्－न．，घृत० बलाकोलादिनिमितंत घृतम्， मून्रदोवद्ररमेतत्（ सुज．प८．५く－६२）
बलाधान－न．，रात्तिसम्प्राषिः，बल्र्राप्तिः，शात्तयाधानम् （चक．१२．४ง） बल्गधिप्रान－वि．，बल्मधिष्टानं यस्य तद्（आरोग्यादि） （चचि．₹．9४२） बल्गमोटा－ल्री．，वनस्पति० जयन्ती，तद्युणाः－तिक्षा कटुरुष्णा कष्ठविशोधनी त्रिदोपघी विपगलगण्ड－ भूतमी च（धपरि．४．१）कृष्गा बलामोटा स्सायनी（रा．४．२）

हि. 一जैत.
म.-झेवरी.
बं.—जन्ती.
त.-पीनारिचंकु.
वलार्धलक्षण-न., अध्धसक्रेर्यायामस्य लक्षणम् ; यदा हदि स्थानस्थितो वारुर्षक्नं प्रपद्यते तद् बलार्धलक्षणम् ( सुचि. २४.४७-ง८) कक्षाल्लाटनासासु हस्सपादादिसनिघ पु प्रव्वेदो मुबरोषश्र तद् बलार्धउक्षणग्र (ड. घुचि. २४.४6)
बलारा-पु., रोग० गलरोगः बल्गासः ( मा. मुखरोगनि.) बलास-पु., दोष:, कफ: ( युज. ६१.२₹;

असंसु. २८.94)
गलरोगः, वस्सम्रासिएक्षणम्-्रवृद्, स्रुप्मानिलो गले श्वासरजोपपन्न मर्मचिछदً दुस्तरं भोफं कुरत:, तेन कण्ठोपघातो भवति (सुनि. १६.५४;र. ३.९०) -क्षतजप्रसूत-वि., श्रेष्मरक्तसम्भवं ( श्वयध्नादि) (सुनि. १६.५५)
-ग्रथित-न., नेत्ररोग० कफजोऽयम्, तहक्षणम्नेत्रस्य सिते भागे कांस्याभोsम्बुबिन्दुतुल्यो मृदु: अरूलः शोफो भवति (सुड. ४.९) स सवर्णों बहलो गुरु: स्तिगधश्थेति (असंज. १₹) साध्योड्यम् ( सुड. ૪.૪-९)
-जित्-वि., कफमो गणः, आरख्वधादिरर्कदिमुक्ककादिरसनादिर्गुस्ताढ़िर्व्सकादिः सुरसादिश्र
(अह्सू. १५.6)
-पकृति-वि., कफम्रकृविकः ( सरशा, ૪.७૪)
बल्लसक-पु., विंशतिश्रेप्मविकारेष्वेक:, ह्लेष्मोदेका-
न्मन्द्ज्वरितत्वम् ( चसू. २०.१५)
बरक्षयः (चसू. २०.१6)
नेत्ररोग० बलासग्रथितम् , अस्य विदेढ़ोक्कं लक्षणम्माश्वाव् पीठितः क्रेष्मा गुरुकागे ब्यवस्थितो जलबिन्दुरिवोः्यूनो मूटुध्र भवति ( सुड. ४.९) बलासावतत-वि., श्रेप्मच्छन्बम् ( उु. ४३.८)
बलाहक-पु., सर्प० दर्वींकरः ( सुक. ४.३४ (१))
बलाहलक-न., कन्द्वाविषम् (असंड. $\gamma_{0}$ )
बलान्बया-बी., वनस्पति॰ बल (रा. ४,૪३२)
बलोत्तरा-खी., बनस्पति॰ बला (रा. ४.४३२)
बलि-पु., घ्यालाचार्यचन्द्रसेनादीनां भाष्चीनरसाचार्याणामेकतम: (र. ६.૪s)
तृष० बामनेन पाताले निहितो राजा (र. ३.१८ ) सनिज० गान्धक: (र. २.९४)
आ. को. सं. 60

अथर्वेेदे प्रोक्षानां चिकिस्साविरोषाणामेकतमः, आहुतिः ( चसू. ३०.२9)
पूजोपहारः, बल्यते दीयते देवतायै इति बलिः (ससू. ५.जs)
सपग्रुनैवेद्यः (ड. सुक. ५.१२)
-भुज्-वि., बींब भुक्ष इति बलिभुक्त ( वायसाद़िः)
(चइ. ११.४)
-मूू-ब्री., पछ्डाहननस्थानम् ( असंसू. ३..૪૪)
-सृत्-वि., बर्ंिं विधिवद्तत्तमनं विर्भाति पोषणामें धारयति इृति बहिमृत्त् नाम बलिभुक् (वायसादिः)
(च₹. ११.૪)
-बत्सा-ब्री., खनिज॰ गन्धकः (घ.३.१०९)
-चसा-बी., खनिज० गन्धकः (र. ₹.१९)
बलिका-ब्री., बनस्पति० अतिबला ( घ. १.२८६)
वलिन्-वि., शत्त्युपचयगुक्तः (गुसु. Ү६.४र५; अहसू. ?.८.9८)
सनिज० गान्धक: (र. ₹.९०; थ. ३.१०८.)
बनस्पते० कुम्नुखः (घ. ३.१३१)
बल्रीवर्द-पु., पग्र० बृपभः ( घ.६.४०५)
बल्य-वि., बलाय नाम बलृृद्धये हितें तव् बलकरम्, बलनर्धनम् (चसू. १.१०७; र. २.२) ऐेन्मृषप्यविरसर्ब्यम्रोक्ता पयस्याड्वगन्धा स्थिरा रोहिणी बलाडतिबला चेति दोोमानि बल्सानि (चसू.४.१०) ( वल्या )-ब्बी., वनस्पति० अतिबला (रा. ४.૪३०)

बला (रा. ૪.૪३२)
अभ्वगन्था (घ. १.२७२)
प्रसारणी (रा. ५.४३५)
-दराक-पु., बलकरो द्रौषधधगण:, ऐिन्द्रतिरसा-
पयस्साद़िः (असंसू. १५.१२)
बल्बज-पु., तुणविशोष: (चश्रा. ८.३૪; मुशा, ५.४९) (बल्बजा)-ब्बी., वनस्पति० वदुणाः-मंधुरा सीता वातकोपनी रुच्या कण्ठश्युन्दिकरी पित्तमी पित्तदाएतृषापदा च (रापरि. ८.४०)
वस्त-पु., पचु० ग्राम्यवर्गांय अजः, मेष:
( सुसू. रद.८५; र. २१.६०)
-कर्ण-पु., चनस्पति॰ सर्जकः ( ध. ५.१२₹)
-गन्धा-घ्री., बनस्पति० अजगन्धा (सुचि. ३०.१६)
ध. २.900; असंसू. ง.१५८)
बोथयिका ( $5 . ~$ सुड. ३४.६.)
बोबयिका (ड. सुउ. २१.६)
-गन्धित्व-न., बक्षण० वृहत्तमबससमानगन्धित्वम्,
इद्मइमर्यामेकं पूर्र्रूपम् ( हुनि. ३.५)
-मार-पु., छुगलनन्मरणम्, ग्रीवावसोटनेनाहुतममक्टिप्मरणम् ( सुनि. <.१४)
-मुत्र-न., छागमूत्रम् ( सुचि. १२.\%)
-मोदा-बी., वनस्पति० अजमोदा (घ. २.९८)
-शिरस्-न., छागमसक्तम् (चस्. १४.२२) गस्नशिरसः कायो नाड्डीसेददार्थमुपयुक्तः (चचि. ८.৬३) वस्ताण्ड-पु., न., छागाण्डम्, यम्बस्य छुपणः (सुचि. २६.१८) वाजीकरणाधममुपयुज्यते (असंड. प०)
बस्तानित्रि-स्री., बनस्पति० (घ. परि. १.१ )
(अरु. अहस् 94.84)
बृद्वदारुक: (हे. अव्दसू. $9 * .84$ )
बस्तान्न्रीगुणः-तिक्ता कषाया मधुरा कटुः रीता लघुर्वातकोपनी बीजढ़ा गर्भजननी कासमी च हिं.—योकही.
म.-बोकडी.
गु. -पुंगक.

बृषगन्धा (अरु. अद्टसू, 94..44)
वस्ति-पु., सारीर० पज्ञद्राकोष्टाओ्रेष्चेकम् (चशा. 6.१०) दश्रम्राणायतनेण्वेकम् ( चशा ५.९) विश्रामस्थानम् मून्रवद्वानां स्रोतसां मूलम् (चवि. ५.८) आशायः, मूल्राधारः, सर्वेषां मूग्ररोगाणामधिष्टानम्, स चाधोमुखोडपि मृत्रवहनार्डीपु सूक्ष्ममुखसहसलिष्यन्द्नेन मून्राख्येनाविरतं नवो घट ह्वाप्सु निमझ्रमुस्बोडपि पाश्चेभ्योडक्भसा पूर्यते तैंरेव च सोतोभिर्वातादयोडपि दुष्टाः प्रविइय बर्स्त यथास्बमाघातान् प्रमेहांश्र जनयन्ति (असंनि, Q.4) शुकाहिस्रोतोभिः स्यन्वं गुरंक विलीनं स्वस्थानाद् विच्युतं बस्तौ सम्भूल्य बहिर्निर्नित्याति (चचि. १५,३५) बम्तिदेशः, अयं नाभिपृप्टकटीमु क्कगुद्वह्नणरोफसां मध्येडलाब्वाकृतिः शिराचायुपरिश्रहस्तनुत्वक्षोsधोमुख एकद्वारश्व (सुनि. ३.१८-२०) रक्तक्रेम्मप्रसादाद् बस्तिः (सुश़ा. ૪.२६-२,ง) तस्मिद्नभिहते सति वातमून्रवर्चोनिग्रह्वङ्षणमेद्दनबस्तिशूलकुण्डलोदावर्तादयो भवन्ति (चर्त. ९.६) मर्म०० अल्पमांसश्रोणितोडभ्यन्तरतः कख्यां मूत्राशयो बसिर्नाम, स्थानत उद्रमर्म जातितः स्रायुमर्म, सइ्र्ययैंक, मानतश्रतुरक्नुलम्, सय्यः:्राणहरं च, तस्मिन्नइमरीवणादृते विद्दे सयोमरणम्, अइमरीनिमिच्चेड्युपयतो भिश्ने न जीवति, एकतो भिक्षे

मूत्रस्लावी वणो मवत्ति यत्नेनोपक्रान्तो रोहति च (मुशा, ६.६.,२५: असंशा. ५.४)
यन्त्र० मून्राशयपुटकम् (चक. चसि, ₹.9०) मूग्रपुरकम् ( ड. मुसू. २.र)
उपक्रम० मणस्य पप्रयुपक्रमेवेकः (सुचि. १.०) गुदेन भेपजयुक्तजलस्य पक्चाइाये उत्क्षेपणं तथा च प₹्वाशयस्यान्तः परिमार्जनम् (चवि. ६.१६) बातह्राणां श्रेष:, तन्त्राणां श्रेष्षः (चसू. शै. $8 \circ$ ) यन्त्राणां क्रेष्ठः (असंसु. १२.३)
वातविकाराणां प्रधानोपक्रमः, अशीतिवातविकाराणां हन्तेल्ययं चिकिस्सार्धों मतः, सारुतं पिच्चश्रेप्मविड्सहितं समूलमसौ हन्तीति संपूर्णाइपि चिकिस्सेति कार्यचिकित्लिते
(अहस्. १२.८४.८६; असंसु. ३५.६) तब्लिरक्ति:- एणजरद्ववग्युकराऽजा sविगोमहियादीनां मूत्राधारः तदाधारं कपायाघौपधिद्य्यं च ( सुनि. ३५.9) बस्तिगुणा :- स्नेहादिसर्वर्मर्मु वस्तिकर्म प्रधानतमम्, नानाविधद्न्य्यसंयोगाद्, दोषाणां संशमनसझ्वहणानि करोति, क्षीणशुकंक वाजीकरोति, कृरां वृंहयति, स्थूलं करायति, चधुः प्रीणयति, वर्लीपलितमपहुन्ति वयः स्थापयति च। अमिब्रलबर्णमे धास्वरायु:सुखम्रद्ः पन्तुरसणमझस्तम्भगूलारोचकपरिकर्तिकादिपु हित:
( सुचि, ३५.३-४; असंसू. २८.૪) दोषषधातूनां एकलोलीभावेडप्यसौ दोपानू निहिरति न घातून (अर. अहस्स. १९.८૪) विधिनास्य सेंबनाद् रसायनफलं लमते (सुचि. ३७.64) बस्तिर्रकाराः- नैरूहिकसैनिक्रमेदाद् द्विविधः ( सुचि. ३५,१८) आस्थापनानुवासनोत्तरभदात्, त्रिविधः (असंसू. २८.५) कर्मकाल्योगभेद़ाच त्रिभ्रकारक: (अहसू. १९.६₹) दोधाणामुस्क्डेशानशोधनशमनभेदात् कल्पनया त्रिविधो बस्वि: (अहसू. १८.६१; असंस्. २८.५३) शोधनलेखनबाजीकरणंशृंद्वणग्राहियापनादिभेदेदात तत्त्क्रम्करा बस्तयः (चसि. १२.१६; सुचि. ३८.८१-६७) प्रय्कराश्य ( कासू. १९)
बस्तियोजना- सचचभेदेनोत्तममध्यमहीनेपु कमा-
 कालतः- रीते तीक्ष्णः, उष्णो मृटुः, वसन्तशारदृर्मौध्यमः, द्वोघतः- कफवाते तीक्ष्णः, पित्तरके सुदु; कफपिचे मध्यमश्य (सुचि. ३८.ऽ१)

यसियोग्या:- ज्रातिसारतिमिरग्रतिइयायझिरो-रोगाडधिमन्धारर्दिताऽsक्षेपकपक्षाघावैकाइरोगसर्वा-
 हनुग्रइमूहगर्भर्पभृति ब्वर्यर्युपपयुज्यते। तथा जातपित्तकफरकेषु संसरों सत्विपातेडपि च हितकरो भबति ( मुचि. ३५.५-६) बस्बिनेन्रे तस्साधारणसूपं च-जारद्नवहरिणगूकराजाविगोमहिषादि व्बन्यतमजं स्ने हमुरूविमृदृवेत विगतचिच्दूरिराप्रन्थिस्कम्ध नातिबनुलंलं मृदु दृढ कषायरकंत सुखसंस्थाप्यौषधप्रमाणंण म्युब्ं विदृताननं बर्ति विवेश्य करणिकयोदृंठेन सूत्रेण घनं समं च बध्या परिवर्त्य पुनश्वान्यहुस्तिगुखबन्धनार्थं सूत्रमुपधायानुगुषं निधापयेव् (चसि, ३.9०-99; घुचि. ३५.१३-9७; अंसू. २८.२०) बाल्यादि मानतस्बकेत्रत्रमाणम्पइन्वादशाविंशतिवपंजातानां पडछट्हादशाह्रुलसम्मितानि मुद्नसतीनकर्कन्युवाहिच्छिद्धाणि बस्तिनेत्राणि स्युः (चसि. ३.८; सुचि. ३५.८-९) बस्तिम्रदान-काल:- अद्धि बस्तिमदानानं गुणकरम्, तद़ा दोषाः स्थानस्था भबन्ति। छ्रारें च विद्तसस्तोतोमुलं भबति। उद्विश्राच्चरसान्वितो भवति, ततो बसिदू्यं शरारमनुक्रामति। बस्तिनिपिनो रात्रौ, तदा प्रयुके ज्वराअमानलौरखादययो भरन्ति ( ुुचि. ३૯.૪७-ऽく) बस्त्विद्रदानविधि:- तैलाकगात्रस्य कृतमूत्र विद्क्स्य नातिक्षुधार्वेस्य मनुण्यस्य समे ईवच्नतमम्कके बा नाल्युण्रिते स्वास्सरणोपपचे शयने सच्येन पार्बेन स्वभुजोपधानं कुखा सुखं घायानस वामं सनिय प्रसार्य दक्षिणं सक्षोच्य स्निरेे गुदे स्निममं नेत्रचतुर्धभागं प्रणयेत् । दत्तं नेत्र प्रपीब्य च भानेरेव ततोडपकर्षेंत् (चसि, ३.१३-१९) बस्तिशीलनविधिः- अनुवासनेडएयभ्यस्तेडम्भिवधोलेक्होरौ स्याताम्, निरहहेड्यम्यस्से वातजा गढ़ा भवेयु:तस्सब्रैकमतिशीलयेत्(उ.म.विचे७,७७-७८) बस्तो परिहार्योणि-कोषो मैधुने विवास्वाप उचैः सक्भाषंण यानयानं चिरासनमतिच霞मणं शीवसेवाविर्द्धाध्यशनमसात्म्योज़नादीनि ( सुचि. ३९.२५-३७) बस्तिकल्पः- तस्संयोजन-विधिः- अक्षप्रमाणं सैन्धनं प्रसृतदूयमानं मधु
 सुमथिते मदनफलेन बातादिपूरितानां सर्वद्दब्याणां पल्व्वयमानं कलंक्त द्यात् । अनन्तरमन्यसिन्

गम्भीरे भाजने तत् सर्षमपि खजेन मष्नीयात्। तत्र पञ्ञपस्तमाने कपायं दापपयेत्। दोषावस्थामवेष्ष्य रसक्षीराम्हमून्ताणामुपयोगः कार्यं, कल्पोउसौ न तनुर्न सान्द्रः्य विधियः। सम्यक्त सिढोडयं कल्पो मूल्रं पदुखं कुरते, बीथं चोन्दाबयति स्रोतोम्यः कफमाएतौ विष्यन्द्वयति विस्त दरति च। असम्यख्याधितो बसिर्नार्थाय कल्पते (सुचि.३८.₹₹-३६ काखित.८.४०-४६) वातादिदोंपतो यमिल ऊु्वा-कफजे विकारे पकं ग्रीन् वा, पित्तात्मके पश्य सत्त वा, बाते नचैकादश बा अभुग्मान बस्तीन् द्यात् ( चसि. १.२५) बस्तिप्रश्तास्तः-ये सब्जाः सहुचिताः पफ्रोो भम्नरूणा येषां शास्लापु वाताध्धरन्ति तत्र वथाssफ्मापने विश्रथिते पुरीके गूले भक्तानभिनन्द्दने च बस्तित: प्रासृ:, या वातकृतोपसर्गाः खियो गर्भ न गृहन्ति तासु, क्षीजिन्दियेयु कृषोधु नरेपु च बस्तिरेख परमं प्ररास्तः, किंचासौ कायचिकिस्सिते संपूर्णा चिकिस्सेयुच्यते (चसि. १.३२-३૪)
-कर्मन्-न., मूत्राधारुटकेल कियमाणा चिकिस्सा ( सुचि. ३५.३)
-कर्मविभ्रम-पु., बस्तिकर्मणि प्रमाद;, अनेनार्शः समुत्पयने (चनि. १४.९)
-कुण्डल-न., रोग० ग्रयोदशबस्तिक्किरेणेवेक:, दुवाघलल्खनादिभिः स्वस्यानाहुद्तात्तो बस्तिः स्यूलो गर्भवच तिप्रति, तत्र शूलस्पम्दनददाढाध भवन्ति, बस्तिर्बिन्दुं बिन्दुं स्रवति, पीधितस्तु संस्तम्भोकेष्टनार्तियुक्तः सन् धारां सृजेत, अयं शस्रविपोपमो घोरो ब्याधिः, तत्र पित्ताधिवते बस्तिकुण्डले दाहः शूलं मून्रविवर्णता च भवति। तथा क्रेप्मान्विते गौरंब शोफो मूं्रं घनं सितं स्निधं च भवति (चसि, s..8૪-86)
-जविद्रधि-सी., वस्तिपदेदो जातायां विद्दधी कृच्क्रपूतिमून्रबर्जस्त्वं भवति ( चसू. १७. १०9)
द्दान-न., बस्तिभदानम् (चसि. ३.२४)
-दारण-न., मूत्राशयक्भुटनमू, बस्तिद़रणवदे दना ( सुनि, ३.८ )
-दूपण-वि., यर्ति दूष्यति हृति बस्तिदूषणं नाम मूत्राशये बाताद्विक्रकोपकारि ( घुसू. Ү५.१६९) -दोय-पु., बस्तियम्त्रस्य आशयदोषः स पश्खधाबहलताइल्यता सच्छिद्यता प्रस्तीर्णता दुर्बद्दतेति ( घुचि. ३५.३२) मांसलस्तिग्रविशमजाखवस्त्यूल-

वातलच्छिन्चक्विन्नाश्वेल्यथै दोपाः, तेम्योगताैैपय्य-
 भवन्ति (चसि. $4.5-\cup ;$ असंक. ५)
-द्रव्यद्रोष-पु., बस्तिन्द्यगतदो्वः, स ैैकाद्राधाआमता हीनताडतिमान्रताइतिश्रीतताsन्युषाताsति-तीक्षणताडतिम्टुतुताsतिस्तिर्धताइतिस्स्भताइतिसान्द्नताsविद्यवता चेति (सुचि. ३५.३२)
-द्वार-न., बसिसमीपम् ( अहशार. २.५३)
मूत्राशयद्नारम् ( मुशा. ૪.२२ )
-निवन्धन-वि., बस्तिनिब्वन्धनप्रयोजनकम्
(चक. चसि-द.90)
-निस्तोद-पु., रोगङक्षण० बस्तिभदेरोो ध्यथा (अहस.. ११.१₹)
-नेत्र-न., बस्तिनलिका ( युचि. ३५.१२)
-नेत्रदोण-पु., बस्तिनलिकागतदोषः:, सोडषधाहस्व दीर्ब-वनु-्ध्यूल-जीण-शिधिलब्रन्घन-पार्श्र-
चिछ्चद्वक्रमेदाव्, ते म्यः कमात् ह्नेहस्याप्रासिरतिपासिः क्षोभश्र कर्षंण क्षणनं ंत्रवो गुदपीडा सेहेस्य जिहा। गतिश्रेल्यथै व्यापदो मवन्ति (चसि. ५, ४;असंक, ८) सुशुते एकाद्रा नेत्रदोषाः- अतिसथूलं कर्करामवनतमणुभिन्नं सह्रिक्ठपकर्णिक विव्रकृषकर्णिकं सूक्ष्मच्छिद्द्मतिच्छिद्यमतिद्दीर्घमति है स्वमस्रिमेच्चति ( युचि. ३५.३२) - पाक-पु., रोग० बसेतः कोथनम् पूतिभाबापच्वत्वम् (चसि १२.१८-१૪)
-पीडनदोप-पु., बस्तिप्रपीडने दोषः, स चतुर्घाअतिपीडनं लिशिलपीठनं भूयो भूयोडवपीठनं कालतिकमश्रेति ( बुचि. ३५.३२)
-पीडनयोग्या-बी., बस्तिबन्धनस्य योग्या,
अभ्यासः बस्तिबन्धनाम्यासः (असंतू. ₹४.३ट)
-पूरण-न., मुत्राशयपूरणम् ( सुसू. १ १ (२)
-प्रणिधानदोष-पु., वस्तिप्रदृानकर्मेणि दोषः, स पड्धिघ:-बिचलितं विवर्वितं पार्थाचपीडितमय्युक्ष्क्षतमवसन्व तिर्येक्षक्षिम्समिनि ( ुुचि. ३५.३२)
-प्रवर्वित-वि., बस्तिना प्रघृच्युन्मुखीकृतो दोष: (चक. चक. १२.८०)
-भेद्द-पु., उक्षण० बस्तेभिन्चत्वम्, बस्तौ फ़काार्श्वतो भिब्ने मूत्रत्तावी त्रणो भखति, उभयतो मिन्ने नरो न जीवति ( मुरा. ६.२५)
-मुख-न., मूत्रासयद्रारम् ( गुनि. ३.८)
-रोधन-पु., चनस्पति० मदृनः (रा. ८.२₹१)
-विधि-पु., अध्यायसंज्ञा० ( असंसू. २८.१)
-वीर्य-न., बस्तिम्रभावः ( सुचि, ₹५.२५)
-ठ्यापद्-ब्बी., बस्तिप्रद्नानाद्विर्भिमिध्याप्रयुक्षेजनितो ब्याधिः, व्यापदः सड्लूया पट्स्ततिः, तत्र प्रणिधानदोगाः षट्, नेच्रदोषा पकादश, बस्तिद्वोषाः पः्य, पीदनदे पाश्थत्रारः, द्यद्योपा एकाद्धा, शरख्यादोषाः सक, आतुरनिमित्ताः पझ्झदश, चैद्यनिमित्ता नव, ते चायोगाध्मानपरिकर्तिकापरित्नाबग्रबाहिकाह्द्ययोप-सरणाहन्नम्रह्रातियोगजीखादानभभदात्त्स्नेइदोषाश्राथौ ( पुचि, ३५.३₹)
-व्यापस्सिद्धि-ब्री., अध्याय० ( चसि. 6)
-राग्या-ब्बी., बस्त्यर्थ र्खाय्या (असंक. 6)
-राग्याद्रोण-पु., बस्तिश च्यास्थितुपुरदोणाः, स सत्षथा, अवाक्र्शीर्षश्यनंनं, उच्छीर्षशायनें, न्युन्जाययनं, उत्तानरायनं, संकुचिवदेहेशायने, स्थितं, दक्षिणपाश्रहशयने चेति, तेम्य: कमान्मूत्राघातो-
 पक्कारायतृषिश्येति ज्यापदो भवन्ति (मुचि. ३५.३२; असंक, 6)
-शिरस्-न., घट्पझत्वाशत्प्र्यदेनेवेकम्, नाभेरधो बस्तेः शिरः, मूनाशयोपरितनो भागः(ड.मुनि.३.५) मानतस्तद्राह्रुलम् (चवि. ८.9१v; असंशा,८.३०) स स्ल्लयैंकम्ं (चशा. ८.99)
-रीर्ष-न., बस्तिरिरः (चश्ञा. ४.११)
-शुद्धिकर-वि., मूत्राशयदोधनन्र्यप्यम्
कूव्माण्डादि (अह. अहस. र.२१)
-शूल-पु., रोग० बह्धक्षणम्-मूत्रपुरीवादिसंरोधाए कुपितो बायुर्बस्तिमाबृल्य विष्टति, ततो यस्तिवद्धणनामीपु झूलो विणमून्रवावानां संरोधश्थ भवति ( सुड. ४२.१३ই-१३४) न., लक्षण० बसतौ शूलवदेद्दना (चसू. ७.६; अहस्ट. ५.५९)
-रोथ-पु., एक्षण० मूत्रधारसोथः (चचि. २६.৮)
-शोधन-वि., मूत्रविरेककारि (मुसू. ૪६.५४; अहसू. 4.9६)
-सिद्धि-बी., अध्यायसंज्ञ० (चसि. १०.१)
-सूत्रीयासिद्धि-बी., अध्यायसंज्ञा० (चसि. ३.१)
-स्नेहदोप-पु., बस्तिस्हेहगतदोणः, सोऽ अतिमृदुरतिहिमोडतित्वाम्बतीक्षणोडतिस्निम्धो-
डतिस्क्षेडल्पमात्रालवंणोडतिमात्रालघणः सान्द्रश्य (अहसू. ११.४१-૪२)

बहल-पु., बनस्पति० सिग्रु: (अह्ठस. १५.४५; (असंसू, १६,१५)
वि., स्यूलम्, घनम् (मुड. ११.१८; सुसू. १४,२१) नन्धकृत्-पु , धान्य० मीहिः (रा. १६.9२०) -ता-बी., विस्तीर्णता (असंशा. ५.५२)
-त्वच-पु., बनस्पति० लोधभेद्;, शाबररोध:
(रा. ६.२४१)
पह्दव-पु., वनरपति० शिग्रुः (असंसू. १६.१५) -वर्तर्मन्-न., नेत्रवत्मरगतो ध्याधिः, सर्षजोऽयम् ( सुड. १.४२) तल्ध्रक्षणम्-यस्य वर्त्स सवर्णाभिः समाभिः पिडकाभिः समन्तत उपर्चीयते, स बह्लवर्साख्यः (सुड. ३.१६) अरं लेखेख्यः साध्यश्य
( सुड. १३.१૪; असंज. ११)
बहिस्-(अन्य.) बाद्यम्, बहिभांगो (चचि. ३.७६) -ताप-पु., लक्षण० बाहतो दाहः (चवि. ₹.৮६)
-तुछू-वि., बाह्यत उन्नतम् (चचि. ५.४२)
(बहिं )-परिमार्जन-न., उपक्र० बहिःस्पर्शमाश्रिल्यम्यद्नादिभिर्व्याधीनां दूरीकरणम् (चसू. ११.५५) वि., वाहतः श्रुद्विकरे ( भेषजम्) (असंसू. ₹९.४) -शीत-वि., बाह्यस्पर्शो रीतम् (सुसू. ४२.90(२))
-श्रित-वि., बहिम्मोंगों शास्सायाभाश्रित्त्
(चचि. २१.२३)
( वहिर )-जानु-अब्य., जान्बोः बहिः (असंसू, ३.१9)
-निक्कमण-न., अटनम् (सुशा.9०.३)
-मुखन-वि., बहिनिःसरणामिमुखम् (चशा. ६.१6)
-वेगज्वर-पु., ज्वरभैद्, यस्भिन ज्वरकृद्दोधो विशोयतो वाहततो लक्षणानि दूर्रयति, तद्छक्षणम्याझोडअ्यधिकः सन्तापस्तृष्णाद्वीनां च मार्देवं सुससाध्यश्वं च (चचि. ₹.४१)
बहिरन्त्रग-वि., अन्त्राद्दाद्यूगम् (चक. चचि. १३.३०) बहिरायाम-पु., रोग० वातरोगः आयामभेदः तद्रक्षणम्-बली वायु: पृष्टमन्याश्रिता बाद्या: सस्नायुकण्डराः सिराः संशोष्य बहिरायामसंज्ञकं हनुस्तम्भं कुर्यांत्। चापवन्नाम्यमानस्य शिरः पृष्टतो नीयते, उर उस्षिप्यपते, मन्या सहधा भबति, ग्रीवाsवमृबते, द्नानां दानं ज़भ्भा लालासावो वाग्रहश्र भवति, जातवेगोऽसी आतुरं निहुन्ति वैकल्यं वा प्रयच्छति (चचि. २८.४र; असंनि, १५.२७-२く) असाध्यलक्षणम्-यस्य

प्रतिबुद्धूस्य हनुमन्ये तथाsक्षिणी स्तम्येते, लरिश्टलक्षणलक्षितत्वेन सोऽसाध्यः (चइ. ५.२४) वहिरायामिन्-वि., बहिरायामातंः पश्यान्मुखगामी ( $\overline{0}$ सुचि. ५.१८) दु 'बहिरायास'
( वहिश् )-चर-वि., बहिः सद्घरणशीलः बहिर्नाम शरीरगतरोमकृपेपु सब्बरब्वमिरान्तरः
(ड. सुड, ३ऽ,२३)
वहु-वि., अधिकम्, बाहुल्यविशिष्टम् (चवि. ८.९く) ( बह्दी )-स्री., बंनस्पति० गण्डदूर्बा ( च. ૪.१४५)
-कण्ट-पु., बनस्पति॰ बदुरभेद़, सूक्ष्मफलः
(रा. ११.१६४)
(-कण्टा )-स्री., वनस्पति० कण्टकारी (रा. र.८9)
-कण्टक-प., वनस्पति० गोक्षरभेदः, क्धुदगोक्षुरः
(रा.₹.१३१) द० 'गोध्धुर'
वनस्पति० हि तालः ( रा. ९.९6)
धन्बयासः (रा, ₹.२५)
(-कण्टका)-बी., घनस्पति० अभ्निद्मनी(रापरि.૪.३)
-कन्द्द-पु., बनस्पति० सूरणः (रापरि.७.६)
कर्णिका-स्री., वनस्पति० आखुकर्णी (रापरि.₹.२१)
-कृर्च-पु., वनस्पति० नारिकेलभेदु, मधुनारिकेरकः
(रा. ११.9१०) न० 'नारिकेल'
-क्षार-पु., लवण० सर्बक्षारः (रा. ६.५6)
-गन्ध-पु., बनस्पति० कुन्दरूः (रा. १२.१९०)
(-गन्धा)-ब्री., वनस्पति० यूथिका (रा.9०.२५०) जीरकभेदुः, कृष्णाजीरकः (रा. ६.9०४)द्न०'जीरक' चम्पककलिका (रा. १०.२००)
न., वनस्पति० स्वक् (रा. ६.७6)
-गन्धदा-स्री., भैषज्य० कस्तूरिका ( रा. १२.४६)
-धातिनी-ब्री., प्राचीना रसाचार्यां योगिनी, अनया
वृकोद्री गुटिका निऩि़्टा (र. २१.१३८)
-चिछन्ना-ब्री., वनस्पति० गुड्र्ची (घ,१,૪)
-तिका-स्री., घनस्पति० काकमाच्ची (रा. ૪.३६)
-द्लकणिशा-पु., घान्य० रागी (रा. १६.१७८)
-दुग्ध-पु., धान्य० गोधूमः (रा. १६.१५१)
-धार-न., खनिज० हीरकम् (ध. ६.प६)
-नाद-पु., भैषज० शढ्धः (रा. १३.२૪४)
-पत्र-पु., वनसपति० सुचक्रुन्द्धः (रापरि. १०.२५)
पलाण्डु: (रा. $6.9 \circ 9$ )
(-पन्ना)-स्ली., वनस्पति० गोरक्षनुर्धी (रापरि. ५.५३)
जन्तुका (रा. ₹.१२७)

तरणी (रा. १०.२४४)
बृद्ती (असंसू. e.4.9)
कुमारी (रापरि. ५.9०)
सयूरहिखा (ड. सुक. १.६७)
(- पत्री )-ब्री., वनस्पति० ईेश्वरी (रापरि. ₹.१६)
तुल्सी (रा.90.6く)
बृहती (रा. ૪.१२१)
न., खनिज० अभ्रकम् (रा. १३.२)
-पत्रिका-ब्री., बनस्पति० मदाशाताबरी
(ย. १.२३३)
मेथिका (घ. ६.१११)
वनमेधिका (रा. 4.१८૪)
भूधान्री (रा. ५.१४४)
-पर्ण-पु., बनस्पति० सहपर्णः (रा. १२.१२०)
(-पर्णी )-बी., बनस्पति० अन्या दोडी (रापरि, ૪..89)
-पाद-पु., बृक्ष० बटः (ध. प. ५६)
-पद्विका-खी., यनस्पति० आखुकर्णी (रापरि, २.२२)
-पान-न., बहुमयपानम् निरम्निख्वेद्करमेतत्
(चसू. १४.६४)
-पुत्रा-स्री., बनस्पति० शताबरी (सुक, १.६७)
-पुत्रिका-बी., ग्रह०० ( रेवती, का. बालग्रहुचि.)
-पुष्प-पु., बनस्पति० पारिभद्धः (रापरि. ८.9०)
-पुष्पिका-बी., बनस्पति० घातकी (रा. ६.१५१)
-प्रज-वि., बद्बवल्यः (चचि. २ (१)१९-२०).
तृण० मुब्ञः (रा. ८.२०४)
-फल-पु., वनस्पती० विकह्दत्तः (रा. २.५ख)
तेज:फल: (रापरि. ११.१७)
-(फला )-बी., वनस्पति० शाशाण्डुली (रापरि.७.१२१)
काकमाची (रा, ૪.रे४)
माषवर्णी (रा. ३.१७२)
दृद्वीभेदेः, क्षविका ( रा, ४.१२३)
बालुकम् (रा. ৩.२५०)
मृगाक्षी (रा. ५.२५७)
कुदुहुध्घी (रा. 6.२<0)
ग्रपुसम् ( रा. ง.२४६)
-फलिका-ब्री., बद्रभेदः, भूबद्री (रा. ११.१६२) द० 'बदूर'
-फेनरसा-ब्री., वनस्पति० समतला (चक. ११.३)
-फेना-ल्ली., वनस्वति० ससला (ध. १.२३८)
-बीजा-ब्री., चनस्पति० गिरिकदुली (रा. ११.११२)
-मक्जरी-बी., वनस्पति० तुल्सी (घ, ४.५०)
-मूल-पु., वनस्पति० शिग्रुः (रा. ७.६०)
शारमेदः, स्थूल्यारः (रा. ८.२१२)
(-मूला) -ब्री., बनस्पति॰ रातावरी (रा. ४.४३८) साकन्दी ( रापरि. ง.१4)
-रन्ध्रिका-खी., बनस्पति० मेदा (रा. ५.१६9)
-रस-पु, बनस्पति० इक्षुः (असंसू. १६.३२; अहस्सू. 94.〉५)
-(रसा )-उी., वनस्पति० तेजोवती (रा. ₹.३३२)
-रहा खां,, बनस्पति० गुद्रूची (रा. ३.३)
-रुप-पु, निर्यास० रालः (रा. १२.१७०)
-लवण-न., ल्वण० औपरकम् (रा. ६.49)
-बल्क-पु., वनस्पति० प्रियाल: (ध. ५.७२)
-वर्ण-पु., कीट० पब्धगोधेरकेष्ेके, सविषोइसौ, तेन दृस्य शोफो दाहरुजौ च भवतः (युक.८,२८)
-वहरी-स्री., चनस्पति० डोडी (भानि.) जीवन्तीभेद्:, शिग्यु:, नुलसी (र. १८.४6)
-यादिनी-त्री., वनस्पति० भहा (मा, प्र.मिश्रप्रकरण)
-वाहा-स्री, बनस्पति० कण्टकारीभेद्व (ध. १.३९)
-वीर्य-पु., वनस्पति० जम्बीरः ( रा. १०.८०)
तण्डुलीयकः (रा. ५.१७४)
शालमली ( रा. ८.२१२)
(-वीर्या )-ब्री., वनस्पति० भूधात्री (रा. ५.१४५)
-राल्य-पु., वनस्पति० सद्रिरभेद़ः, रकसद्विर:
(रा. द.₹₹) न० 'खदिए'
-शाख-पु., चनस्पति० स्नुहीं (रा, ८.३५६)
-शिखा-खी., वनस्पति० महाराड़ी (रापरि. ૪.१₹)
-राका-डी., घान्य० मीहि: (रा. १६.११८)
-संपुट-पु., बनस्पति० विण्णुकन्द्यः (रापरि. ५.४०)
-सार-पु., वनस्पति॰ सदिरः ( रा. ८.३२)
-सुता-ब्री., बनस्पति० शाताबरी (र. १७.३३-४०)
बद्वाशिन्-वि., लक्षण० प्रचुरमोका ( युड. ६०.१५)
बहुल-न., वनस्पति० मरिचभेदः, अेतमरिचम्
(रा. ६.१३८) न्०० 'मरिच'
(बहुला)-खी., वनस्पति० श्तपुष्या (रा. ४.२)
ताम्बूली (घपरि. ₹.१)
-गन्धा-बी., एलभेदः, सूक्षैलेला (रा. ६.६८)
द्र० 'गला'
-चछद्प-प., शिम्रुभेदे:, रक्तशिम्रु: (रा. ५.६६)
द० ' शिग्रु'
-चर्त्मन्-न., नेन्नरोग० बहलबर्तर्म ( मा. नि.)
-वल्कल-पु., वनस्पति० प्रियालः (घ, ५.७२) बहेडक-पु., घनस्पति० विभीतकः (घ. १.२१२) बाकुच्चिका-बी., वनस्पति॰ बाकुची (र. ₹०.४०)
-फल-न., बाकुचीबीजम् सोमराजीफलम्
(असंड. ४९)
बाकुत्ची-ब्री., बनस्पति० सोमराजी अवल्गुजा क्षुपः, अस्या: बीज सुगन्धितैलयुतं गन्धवत्वेन प्रसिद्धं त्वग्रोगहरं कुछहरं च (र. १३.९२) गुणाःकटुतिक्ता, पांके कटुका उज्गा कृमिकुष्ककापहा, स्वग्दोपविषकण्ड्रतिखर्जूप्ररामनी, रसायनोपगुक्णा, रुचिमेधाविनाशिनी, चाके कटुका, ग्राहिक्रुप्रघणापहा (घ. १.१६७; रा. ४.२२९.) x्येताबल्गुजा-अस्या: फलानि मेधायु:कामार्थमुपयुजुज्ते ( सुचि. २८,₹) अस्याः कोमलकिम्ब्यः शाकर्बेनोपयुज्यन्ते। फईीचिद्ध्रयादिगणोक्त: शाकविशोपः (चसु. २७.१०२; चस्. २७.९६) शाकगुणाः- कफपित्तहरं, तिक्तं, कटुविपाकं दीतं च (सुचि. २५.१५;

सुसु. ४६.२६५; चचि. १९.३२)
兔, 一गोवार, वायची, वावची, बकुची.
म.-वाबर्ची.
गु.—वाबची, बावचिनावी.
बं.—द्वाकुच, सोमराल (ज).
त. - बोगी विद्धलु.
वाकुल-न., बकुलन्कृष्षसम्बन्धि (फल्म् ), तस्य गुणा:मधुरं, कषायं, स्तिग्ध, संग्राहि, द्न्तानां स्थिरीकरं, विशांदं च (मुसू. ४६.१६९) बाकुल्पुष्यं तु शाकर्वेन उपयुज्यते । पुप्पशाकगुणाः-सुगन्धि, विशदं, ह्यं, स्रेध्मपित्तविषमं च (मुसू. ४६.२८ง) बाढम्-(अव्य.) अल्यधम्, भूरि, सातिशायम् (अहसू. ५.२6)
बाण-पु., बनस्पति० कुरण्टक, नीलसहचरः
(अहृसू. १५.१ท; सुसू. ६.३६; रा. १०.४२०असंसू. १६.११)
रारः (ध. ४.१३५)
(बाणा)-बी., वनस्पति० कुरण्टकः (रा. १०.४२०) -पुड्वा-स्बी., वनस्पति० झारपुछ्बा (रापरि.४.६)
-वार-न., वर्म, बाणं शारीर्रक्षितं वारयति इ़ति
बागवारः कनचम् ( सुचि. २४.6४)
वाणासुर-पु., प्राचीनो रसाचार्यः (र. ६.५०) बाणाह्ध-पु., वनस्पति० मुझः (ध. ४.१२२)

याद्र-पु., बनस्पति० कार्पासी (रापरि. ४.४५)
बाद्रायण-पु., ऋषि०, रोगापहरणचिन्तनाथं हिमबतः पार्षे समेतेपु सांकृत्यकाप्यबडिशानैज्रव्रपिश्रभृतिपु महार्बितु एकः (चसू. १.११)
बाधन-न., अभेघजप्रकार एकः, तदात्वमात्र्वाधकं, यथा स्वल्पमपथ्यम् द्विप्रकारके बाधनसानुबाधनारूये अभेषजे इंद्य प्रथमम् (चचि, १.५; असंसू, १२.१०) वाधिर्य-न., कर्णरोग० श्रवणेऽसामथर्ग्रम् (चसू. ५.३८) अइीतिबातविकारेप्येकः (चसू. २०.११) संभासिः-शुन्छ: कफान्वितश्र वायुः शब्दवहासु तदा नाडीपु नानाविधान्मार्गान् आवृत्य बर्तंते, चिकिस्साद्देचिणो नरस्य असंशय बाधिर्यनामा व्याधिभंवति (सुज. २०.८; सुनि, १.८₹; सुचि. ५.२₹) सामान्यचिकिस्सा-बाधिर्यें कर्णपूरणम् ( सुउ. २१.३५)
विधुरसंज्ञितयोर्मर्मणोर्विन्दूयोरिदें जायते
( सु. शा. ६.२७)
वार्हततीज-न., (परिन०) दृहत्या बीजम् (अहसू १५.४)
वार्हस्पत्य-वि, वृहस्पतिना कृतं नाम प्रणीतमिति याईस्पल्यम् ('नीतिशास्यम्') (चवि. ८.५४)
वाल-पु., ऊनबोडरार्षीयः कुमारः, त्रिविधा बाला: क्षीरपा:, क्षीरान्नादाः, अन्नादाः इति। तेपु संवत्सरपराः क्षीरपाः, द्रिसंवत्सरपराः क्षीरानाद़ः, परतोsलादाः (सुसू. ३५.२९; चवि. ८.१२२) बालः मृदुभेषजीयानां श्रेष्टः (चसू. २५.४०; सुचि. ३५.२१) गन्धद्रव्य० वाएकः (र. १०.२२) केशाः (सुचि. १.४१; सुसू. १.८ (१); ५.१५; सुसू. चवि. ३.१४)
(वाला)-बी., अम्रासयौवना सी (सु. शा. १००.५५; यो. रत्नाकरः; अहसू. १९.८०)
-आमरोगपूर्वेरूप-न., भविष्यदाम्मरोगस्य बले पूर्बरूपाणिस्तैंमिल्यमरुचिन्निदागात्रपाण्डुताsरतिः, रमणाशनशर्याद्दीन् धार्गीं च द्रेपि निल्यशः, अस्नातः स्नातरूपश्य स्नातश्यास्नातदुर्शनः दृइयते। भविष्यतः आमस्य एतानि रूपाणि वैयो विद्यात् (कासू. २५.३२,३३) -कीडन-न., कृत्रिमह्स्य्यश्वबलिवर्देशुकादि ( सुसू. १६.३)
-कीडनक-न., बालक्कीडनम् ( कासिल, १२.६)
पु., भैषज० कपर्दिका (ध. ३; परि. २૪)
-गृहनन., कुमारागारम् ( का, रेवतीकल्प \&ऽ )
－ग्रह्पु．，बालरोग० आविश्रानां अद्णाणां सामान्य－ लक्षणम्－उत्त्रासज़ुभाभृक्षेपद्रीनताः फेनस्नाबोषर्च दृ्वघोप्टद्न्तद्ंशम्रजागराः रोदृनं कृजनं स्तन्व्वेपः स्वरवैक्रूतं नखैखकस्माव् स्वधाग्यक्नविलेखनम् （असंड．३；भुशा．90．49）तन्र बाल्यद्रचिक्सिस्सा－ सामान्येन स्नानवस्नवसामांसमद्यक्षीरगुडादि यद्येम्यो यद़ा रोचते，तत्तेम्यः भयच्छेत्। गन्धमाल्यानि बीजानि，रल्नानि मधुसर्पेपी， भक्ष्याश्य संबें सवंविधग्रह्रान्तये भवम्ति（अंसंड．८） －पस्र－पु．，वनस्पति० सद्रिरः（ध．१．२७．） यासः（ध．१．२२）
－पुप्पा－खी．，वनस्पति० यूधिका（थ．५．१४८）
－पुष्पिका－ख्री．，बनस्पति० यूथिका（रा．१०．२५०）
－बन्ध－पु．，पारदब्रन्ध०，समभागाभ्रकेण जारितः पारदः（र．११．८२）
－बिल्ब－न ，अपक्ष विल्वफलम्（र．२२．८८）
－भेषजमात्रा－ब्री．，बालन्याधिधु भेपजमात्राडल्पा भबितुमर्हृति। तत्र हेतुः－निवृत्तिर्वसनादीनां， मृदुखंव，परतन्न्रताम्，वाक्चेप्टयोरसामथ्चंच च，यीक्ष्य， बालेपु भेवजं स्वल्पमान्रं तु यथाष्याधि प्रयोजयेत्
（चचि．३०．२८४）
－भैपजय－न．，मैषज्य० रसाक्ञनम्（रा．१३．२२१）
－भोज्य－पु．，बनस्पति० चणकः（र．१६．१५६）
－रोग－पु．，बालानां व्याधयः（शांधर．पू．6．१८६） तहक्षणानि－अद्नपत्यद्नदेंशो तु रज्ञा यन्रास्य जायते，तं मुहुर्सुहुः स्टृराति，स्पृरयमाने च रोद्दिति रोगे मूर्धस्थे सति निमीलिताक्षः सन हिरोधारणे－ डसमर्यों भवति। बस्तिस्थे मूग्रसद्रातों रुजा तृष्यति
 कोष्ठे दोषान् विजानीयात्। रोद्नैः दोषान् सर्वतो ष्यापान，जानीयाव्（ मुशां．१०．३४－३६）
－वर्ति－स्री．，केकारचितर्धर्तिः（दुचि．२．६९）इ्यं शिरसो घ्रणे उपयुज्यते（ युचि．२．6०）
－वेणी－झ्री．，केशक्टृता वेणी（चसा．८．४१）
－यजन－न．，केशामयं चीजनसाधनं；चामरम् （सुचि．૪．२s；सुचि．२૪．८२）
बालक－न．，वनस्पति० मरीचम्（रा．€．१२く）
－प्रिया－स्ल्ना．，वन₹रति० कदली（रा．११．१०6）
इन्द्रवारुणी（रा．，३．३し२）
बालाह्धुलि－बी．，कनिष्टार्तुलि；，अनुशख्खेष्वेका आवइयके

एपणकर्मणि एप्यण्या अनुपलग्भे बालाक्नुलि－ र萼राश्न उपयोज्या：（ सुसू．८．94 तः १९） बालामलक－न．，आमलकं बाल्म्（असंड，३फ） वालाम्र－न．，आमाम्रं जाताजातथीजमपक्ताम्रम् （र． 90.98 ）
बालेन्दुकुटिल्ग－बि．बालचन्द्रलेखाबद्व बका（राजी）
（चइ．११．१३）
बालेए्ट－पु．，न．，बनस्पति० बदरम्（ध．५，८६）
बालोपचरणीय－वि．，बालोपचरणमधिकृल्य कृतो－ डध्यायविशोपः（असंउ．१）
वाल्य－न．，पोउरावर्षपर्यन्तं घयोडवस्था
（र．११．९६；सुसू．३५．२९）
वाहीक－न．，भैषज्य० कुक्रुमम्（असंसू， 6.90 ₹）
वा््लिक－पु．，ॠषि० काङ्कायनब्राह्रीकः（चस्，१२．६） देश०（चवि．१．१८；चचि．३०．२१६ ）
न．，भैचझ्य० कुल्दूमम्（चचि．२₹．१०२； चचि．३०．३१；सुक．६．३）
निर्यास० हि踏（ध．२．२६；र．५．१२८）
－भिवज्－पु．，मद्धर्षि०（चसू．२६．५）
बावन－न．，बनस्पति० चन्दुनम्（रा．१२．३）
बाई क्रयपयस्－न．，बहुबारं प्रसूता प्रौडबत्सा का गौ：
बफ्कगणी，बष्कयिणी वा，तस्याः दुगधम्（असंक，द）
तर्क्षीरं पुघ्यं रतिम्नद्वं च（असंड．५०）
याव्प－न．，अश्रु（चसू， $5 . \mho$ ）रोदनजलम्（सुसू．२१．१९）
（वा्यी）－ब्री．，वनस्पति० हिद्बुपत्री（रा．६，६२）
－दग－न．，चनस्पति० बाप्पिकाद्यं，तघ लोहितं कृणं च सिन्धुदेशे प्ररोहति（ सुचि，૪．३२）
－निग्रहु－पु．，अश्रुनिग्रहःः（चसू．१७．90） दु०＇उदावर्तं
－निग्रहण－न．，अभ्रुनिम्रहः（चसू，५．२२）
－रोधज－वि．，अश्रुनिग्रह्जनितः（ क्याधिः）
（अहसू．$૪, १ ६$ ）
－समुच्छूय－पु．，लक्षण० समुच्छूयो बाहुल्यमाधिक्यं चा，तेन बाप्पसमुच्हूयोsश्रुयाहुल्यम्（सुड．६．6） बाप्पाचेग－पु．，शोकोल्थतेजस उद्देकः（सुड．૪०．१₹） बाष्पिका－बी．，बनस्पति० हिस्रुपन्री（ध．२．३८； असंस्，१२．६૪）
जीरकभेद्：（असंचि．६；असंचि．१६ ）
वासत－वि．，बस्तोझवम्，बस्तसम्बन्धिघ，यथा－बासं मून्रं नाम छागमूंत्रम्（चशा．८．१०；चचि．१०，२६）
बाहु－पु．，ऊर्घशासा，कक्षातः अंगुल्यग्रपर्यन्तोऽवयवः， बडंगोब्वेकमंगम्（ चश्रा．6．4）

अंसक्कर्वरोोर्तर्वम् प्रल्मझमेकम् ( सुशा. ५.४. सुचि. ३.३७)
-द्वयप्रतिपन्न-वि., दाम्यां बाहुभ्यागुपेतः अप्तु मूदगर्भेपु एक एवंगुणोपेत: (युचि. १५.९)
-नलक-पु., बाह्बोः स्थितोडस्थि० हौ बाहुनलकौ
(चशार, ८.द) दू० ' अम्थि'

हे बाहुपिणिकंक (चशा. ৫.99)
-भग्न-न., एक्षण० बाहुसंधिस्ललनम् द० 'भम्न' ( মुचि. ₹.३७)
-मर्मन्-न., रारीर० ऊर्घशाखाध्रित मर्म, बाहुमर्माणि पाकादृरा-क्षिक्र-बलह्हुय-कृच्च-कूर्चश刀रो-मणिबन्बेन्द्वसत्ति-कृष्पर-आणी-उर्वी-लोहिताक्षाणि कक्षघरें चेति ( सुरा. ६.६) ऩ० 'मर्म.'
-मित-क., वाह्बार्दिसंस्यात्बेन बाहुमितं नाम भागइडयुतम् (र. १७.१२७)
-मूर्थन्-प., शारीर० ब्याहुझिरः (युशा. ६.२६)
-वीर-पु., वनस्पति० क्रेप्मातकः ( घ. ५.९४)
-शूल-पु., लक्षण० वाहोः श्यूलः (चसि. २.१६)
-शोष-पु., लक्षण० बाहोः छुुफरवं काइयं वा अभीतितातबिकारेणेक: (चसू. २०.१9;
चसि. २.१६) अंसफलकमर्सणि विनल्य लक्षणम् ( मुशा. ६.२६)
-श्रुल्य-न., बहुश्रुत्ल भावः, भूयोविद्यल्वम् (असंसू, २.१₹)
-स्तम्म-पु., लक्षण० बाहोः स्तग्भः (चसि. २.२६)
-स्वाप-पु., हक्षण० कर्घशाखायाः सुप्तता,
विहांसफलकमर्मणो लक्षणम् (चदा. ६.२६)
बाहुल्य-न., स्यूल्ता ( मुड. १.१९)
बाहुल्यानुराय-पु., अनुरोते अनुखध्नाति इति अनुराय:,
अनुबन्धः सम्बन्ध इ्ति याबतु, तेन भूरिसंबंध: ( चसू. ८.६)
बाह्य-धि., उपरितनम् ( युज. २३.५)
आगगन्तु: बाह्यलिमिन्तजः ( सुज. १.२९)
-ज-वि., आगन्तुकारणोन्दतो नेन्ररोग०, स द्विविधःसनिमित्तोडलिमित्तथ, निमित्तमभिघातादि, सनिमित्तो बाह्लजो नाम अभिघातायुत्पन्नः, भनिमित्तो बाह्याजो नाम सुरार्षिग्धर्बादिदुर्शन्नाभिहवशक्ति:
( सुड. १.६३)
-द्रुति-खी., बहिर्रेवाभ्रकसत्वाविकं दुवंत कृत्वा विहिता आ. को. सं. 69

पारददुतिः, जार्यमाणानाम्रकाद्यि लोहानां बहिरेख दुति कृत्वा रसह्पाणां तेषां रसे द्वन्दूमेलापनम् (र. ८.८१) -मल-乌., वाह्यमलायने स्थितो मल: (चबि. ५.१०) -मार्ग-पु., वाद्यरोगमार्ग:, रोगमार्गाणां ंत्र्याणामेकतमः, तत्र रक्ताढ़यो धातवस्तबच बाइरोगमार्गः; तदाभ्रया ब्याधयो मण्डलकुछृच्यक्नगण्डालज्यर्वुदादयः (अहस्,१२.४४ तः ४८; सुनि.५.२) -रोगायन-न., बाद्धरोगमार्गः (अЕूस, १२.४४) वाह्यकी-ली., सबिपकीट० अझिक्रकृतिकोडयं पित्त्जरोगकुत् ( मुक. ८.9.१२; असंड. ૪३)
बाल्वायाम-पु., रोग० बहिरायामः बातरोगोडयं पृषे देढनमनात्मक: बाह्तस्नायुप्रतानस्थो वायु: बाहायामं करोति (युनि. १.५५; चचि. २८.३५) द० ' आयाम '
विज्जुलन-न., बनस्पति० व्कक् (रा. ६.66)
विड-न., लवणभेदः। बिडलोण इति लोंक। बिलति भिनत्ति मलं बिडम्। वैक्ष्प्याद़़ोण्याद् व्यवायिल्बादीपनं श्रूलन्नारानमू, कफलातानामूर्वाधोडन्नुलोमनम (चसू. २७.२०२) उष्णं तीक्षण सक्षारं दीपनं सूक्षमं शुल्हद्योगनारानं रोचनं वातानुलोमनं च ( सुसू. ४६.३१६) कफलातनं गुल्ममेБमं च (थ. २.२८) पारदे अभ्रकसुवर्णाददनाँं जारणकर्मणि सहाग्यकः कल्प: क्षरर्यंगक्षारादिभिरम्हैजैनीरादिभिर्गान्धाधैर्गंन्धकादिभिममृंत्रैगोमूयूरादिभि: सिन्धनाद़िभिर्लनणेः पारदक्कलस्य जीर्णकरणार्थ यन्निमिंतं तद्विडमितित परिकीर्तितम् (र. ८.८५) -मूपा- ब्री., मूषा० विविधमृन्भिर्निमिता विविधैबिबैैै़्य विलेपिता मूषा ह्यं देहलोकार्थयोगोपयोगिनी (र. १०.१३)
विडाल-पु., उपक्म० नेत्रलेपः (असंड. १९) न० ' बिन्दालक'
प्राणि० मार्जारः ( युचि. ૪.१७) षट्ट्रकारको मार्जारः-माम्बो बन्यस्तोय जातः पक्षिमार्जारो विजकसुगन्चवृपणश्र (मुउ. ४१.₹६) अस्य सद्यकं रफं पिच्छिछबबस्युपयोगि ( गुचि. ₹८,८६)
प्रमाण०, कर्षः (का. उदावर्त चि.)
न., लनिज० हरितालम् (ध, ง.१९s)
-पदक-न., मान० कर्षः (असंक. ८; चचि.११.१६ठ)
हौ इढ्रणणी बिडालपदकम् (चक. १९.९०) निब्कचतुश्यं बिहालपद्कम् (र. ११.४,५; का. शतपुप्पाक; सुसू. ३९, १४)

पु., उपकम० विडाललेपः (असंड. १४) द्र० ' ब्रिड्डालक'
विडालक-पु., नेन्रबर्मोपरि लेप: नेन्रबह्विलेपः, नेन्नरोगलक्ष्कणेध्यव्यक्षेपु पक्ष्मपरिदारेणाक्षिकोशालेपनम् (चचि. २६.२३१; असंसू, ३२.३)
(बिडालिका)-बी., लक्षण० शोफभेद़, त्टक्षणंभृशार्तिं।, सद़ाहरागो, गलस्य सन्धौ, चिन्नुके, गले, भ्यासवह्नाडीजु च दोफः, स कृत्स्नगलवेश्र वृवेन बलयाकारशेद्यू असाध्यो भवति (चचि. 9२.,6६) बिन्दु-पु., प्रदेशिक्यद्नुलीपर्वद्वयान्मझसमुध्तात् यावल्पत्तति तावन्मात्रोऽसौ बिन्नु: (सुचि. ४०.२८; अहस, $20.90-99$ )
वर्तुल्नछेद्द्: (असंड, ४१)
लक्षण० बिन्द्वाकारा त्वग्विकृतिः (चचि.२₹.११४)
रत्नदोष० बिन्दुवदाकारः आवर्तवर्तकभालबिन्दुयवाकृतिरुपः (र. ४.३६)
उपक्रम० अझिकर्मभेद्धः, तन्र चल्यविन्दुविलेखाप्रतिसारणानीति दहनविदोषाः (सुस.. १२.११) F० ' अभिकर्म'
-पत्र-पु., वास्पति॰ भूर्जः (रा.परि.९२२)
-पात-पु., आध्योतनविधाँ कनीनक देशो औषधस्याव-
सेचनमू (असंसू. ३२,૪)
-फल-न., मौक्तिकम् (रा. १३.६ъ)
-सजि-पु., सर्प० राजिमानू सर्प:
( सुक. ૪.३૪ (३))
बिन्दुल-पु., सविषकीट० अमिम्रकृतिकोऽयं वित्तजरोगक्रृत् ( सुक. C.s; असंड. ४३)
विभीत-पु., घनस्पति० विभीतकः (असंड.३.२०)
विभीतक-पु., प्रसिद्ध वक्ष० लिभीतकः मुस्तादिगणे एकं द्रव्यम् ( सुसू, ३८, ५૪) जरहहरनणे एकं द्वृ्यम् (चस्. ४,१६) गुणा :- विभीतकफलं कपायं स्वादुपांकं, उप्णवीयं, कफपित्तनुत्, हिमस्पशः भेद्दृनं, कासनाशनं, स्क्षं, नेग्रहित, केशयं, कृमिबैस्सर्यनारानं च। ब्रिभीतकमजा तृर्द्धर्दिकफलातहरो, ल्युः कपायो, मदक्कच (भा. प्र.) खेह्युक्तदूव्य० ( चस्, १३.१०) सरे, कटु, चक्षुप्यं कफास्रहरं च (ध. १.२.१४) पडितमः (रा. ११.३२४) हिं. - भैरा, बह्हेरा, भेरा, सागोना, भरला, बुहुरा. म. गेहडा, बेहरा, चेडा, येहेला बेहेडा. य. -वेरेग.
बं.—बोहेरा, बाहेरी, भैरा, बुहुरु, बोथरा.

त.-तानी, थानी, कट्दू, एल्पाय, तान् रिक्काथ, तान्ही तोन्डा, चहु एल्रपा, तामके, वहैमुरुई, तानिक्कोह, तान्कैक.
-तेल-न. स्नेह०० विभीवकमज्नातैलम्म् ; तदुणाः-स्वादु, हिमं, केइयं, पित्तानिलापहां च, मधुरतैलगाणोचमेकम् (सुसू, ४५.१२०; ध. ६.१३६)
-फल-न., आक्षफलम् (सुसू. ૪ई.२००)
-सीधु-पु., न., आसुत० व्रिभीवककाधगुडकृतो धातकीक्रुसुमाविक्रतसंस्कारः सीघुः, तदुणाःपाण्डुरोगध्नो, म्नण्यः, संग्राहको, लघुः, कषायो, मधुरः, पित्तधनोडसुक्भसाद्नश्न ( कुसू. . ४५.96६) -सुरा-ब्री., आसुत० बिभीतकस बल्कलैः सह्द कृता सुरा, वरक्रीीति केचिन्त, तद्धुणाः-रुक्षा, नातिकफा, बृध्या, पाचनी च ( सुसू, 8५,१65) विभीषण-पु., बनस्पति० नलः (घ. ४.१४१)
बिम्ब-न., मण्डलं नितम्बस्य, हाराणचन्द्रोडग्र बिम्ब इति पठित्बा बिम्बः सच्छिद्ं न्रिकास्थि हृति ध्याख्याति
(सुशा. 4.99 )
बनस्पति० बिम्बी (असंसू, ५)
बिम्बी-त्री., वनस्पति० फलराकभेद्व;, अस्याः फल्मोप्योपमं रक्तवर्णमस्ति । बिम्बीफलं द्विविधं स्वादुरसं तिक्छरसं चेति। तन्र स्वादुरसं ब्रिम्बीफलं शाकर्वेनोपयुज्यते (चसू. २७.१४२) स्वाहुरसबिम्बी-फलगुणाः-सधुरं कषायं रीतं सर्ष्षं संग्राह्ंकं कफ, पित्तहरं स्तन्यक्तु् तृइदाद्दज्वरपित्तासृक्तसश्वासक्षयापहम् (सुसू. ४६.१६४) कफापछा वान्तिविपारोचकास्नपित्तथ्नी (घ. १.२०३) मूलमस्या बमनकरं शिरोविरेचनं च (चसू. १.७6)
हिं. - कंदूरी.
म.-रानतोंडले, तोंड्डी.
गु. -घोली.
बं.—तालाकुचा.
त.-कोवाई.
फा.-कबरे हिंदि,
-फल-न., फलर्शाक० (सुस्. ४६.96६) बिम्बी -ल्लोट-पु., भिद्धोटो हिमाद्दिजो वृक्षः (सुज. १२.११) धान्य० मीहि: (रा. 9६. शט)
-शालिक-पु., धान्य० नीहि:, ( १६.२.)
विम्विशी-स्री., रोग० प्रवाहिका (र. १६.४१)
बिम्बिसी-ल्नी., रोग०, प्रवाहिका (र. ३०.३३; असंचि. ११)

विम्बीतिका-र्शाक० कुन्दुरिका, तस्याः पन्राणि गृखन्ते
(सुसू. Ү६.२४९) विल्रशायिन्-बि., विलेगायः धाविच्छहकाबि प्राणि० एतेपां मांसं घूल़रोगो प्रशस्तम् ( सुउ. ૪२.३१) विलेराय-पु., प्राणिवर्ग०, विले बाहुल्येन झोरते इति बिलेख़यः, धाविच्छल्यकगोधाश़ातृपदंशल लोमशक्षण्णकद्लीम्टगत्रियकाजगरसर्वमूपिकनकुलमहाबभुग्रमृतयो चिलेयायाः ( बुसू. ४६,७८) तेषां सामान्यगुणाः-एगते वर्चौमूत्रं संहतं कुर्यु:, स्वादुपाका उण्गा स्तिगधा; वातं हन्युं, श्रेष्मपित्ते च कुर्यु: किँ्बते कास्वासकाइर्यापहाश्य (सुसू. ४६;७९; चसु. ६.१२; मुल. ૪१.३६; क्रुशा. ४.४०; ध. परि. २.५)
-वर्ग-पु., बिलेशेगयग्राणिसमूहः ( अहस्, ६.४७)
बिल्व-न., मान०, 'पलम्' हे पलार्धे बिल्वम् (चक. १२.३२; असंक. ८; र. ११.६) पु., घनस्पति०, घृद्वत्पश्रमूले एकं दृव्यम्, आस्थापनोपगतणे, अरोंघगणे, श्वयधुहरमेंणे, अनुवासनोपगगणे च एँकं दृव्यम् (चसू, ४. १9-१६) अणुतैलयोगे एकं द्रब्यम् (चसू. ५.६૪) पित्तक्रेप्मातिसारध्नपेयायामुपयुज्यते (चसू. २.२०) अस्य काष्टे द़्तधावने निपिद्दम् ( असंसू. ३.२०) अस्य पुष्पाणि अज़ने उपयुन्यन्ने ( सुड, १२.११) बिल्वमूलगुणाः-मधुरं, त्रिद़ोपच्हर्दिशूलनुत्, लबु मूत्रक्च च्हारं, त्रिदोपष्नं च (निघण्डुर्नाकरे) (ब. १.१०४; रा. ११.११८) विल्वं सांम्राहिकदी़पनीयवातकफफघशमानानां श्रेष्पम् ( चसु.३५.४०) पळं बिल्कफलं-दुर्जरं दोपलं पूतिमारतम्, आमं नु स्तिग्धोष्णतीक्षणं, कफवातजित, दीपनं च (चसू. २७.१३८) अम्बं संभ्राहि (घ. १.१०८) गुरु (रा, ११.१२७) गुणा:-बिल्वो, मधधरो, हृ्य:, कषायः, पित्तजित, गुरू, कफजनरातिसारहनो, रचिक्रुत, दीपनः, परः (रा. ११.१३६) पर्क बिल्फफलं-मधुरान्तरसं, गुर, बिदाहि, विष्भकरं, दो प्रक्रत्, पूतिमाहतम् (घ. १.9०9) कहतिक्तकायोष्णं संम्राहि त्रिद्रोषजित् ( रा. ११.१३६) हिं. -वेल, घील ज्रीपल.
म. श्रेल.
गु.—विल्वफल, बिलिनुं फळ.
बं.-बेल, बील.
त.-बिल्वम्, विल्लपझ्षम.
फा. - ⿹ुल.
( विल्वी )-प्री., घनस्पति० हिंकुपन्नी (रा. ६.६२)
-क्षार-पु., योग० विल्लफलद़नेन कृतः क्षारः उदरे उपयुक्त: ( चचि. १२.१८०)
-गन्धक-पु., बनस्पति० अर्जकः (ध, ४.५४)
-ज-न., विल्कफलम् ( सुचि, ३८.४८)
-तैल-न., तैल० विल्वादिसिल्द तैलम् (चलि. ५.५३) वाते विल्बतैहानुगासनभुपयुक्तम (चति, ३.७०) बिल्लमूलम
( मुचि. ३७.४६)
-पणीं-ब्री., आाक० बिल्बार्जकम् इदं कंफ नारायति (चस्. २०.906)
-पत्र-न., श्राक० दंदं वातं नाइायति (चसू.२७.१०५)
-पेशिका-स्री., विल्बमज्ञा (अहस्त,. १५.३く) वालविल्लगिरः ( ह. सुचि. ५.७; सुसू. ३८.४६)
-फल-न., विल्बवृध्षस्य फलम् न० ' बिल्व' ( सस. ४६., $90 \%$ )
-मात्र-बि., पलमात्रम् (अहृस्. २४.१6)
-मूल-न., बिल्बवक्षस्य मूलम् (असंड. ૪ง; अहसू. ६.१६७) द० ' विल्व'
-रालाटु-न., कोमलबिल्कफलम्म ( युड. ४०..૪; असंश़ा. र.२₹) द० ' बिल्न'
-शाक-न., शाक० बिल्वशाकम्, सामान्यगुणाःमधुरं तिक्तं उबं बातपरशमनें च ( युसू. Ү६.२५४) बिल्वाद्गिण-पु., वृहृप्यमूलम्, गणेडसिन् बिल्व; अध्रिमन्थ:, इयोनाक:, काइसरी, पाठल चेति द्व्याणि ( युचि. ८.११)
बिल्वान्तर-पु., चनस्पति० चीरतृद्षो, दीर्घमूलो, वीरवृक्ष:, क्रछ्च्रारिः, भ्रुधा हुकालसंज्कः इति अस्य स्वरूपगुणबोधकानि नामानि, गुणाः- कटूष्ण:, कृच्छधःः, संधिय्यूलद्युत् वह्हिद्दीपिकरः, पथ्यो, बातामयविनाहानः (रापरि. ८.३०-३१)
विल्विका-ब्री., वसस्पति० हिद्धुपन्नी (ध. २.३द)
विस-न., बनस्पति० कमलनालम्, गुरुकृतित्वान्नाम्यसेत् (चसू. ५.90) कमलतन्तुः (चचि. १षे.९; सुचि. २८.१३) मृणाल्सूत्रम् (चचि. ₹.२५८) पगमूलम्म, पमेंहे इस्लाटकाद्विगणे ( सुचि. ११.१०; कुसू. ४६.३०३ ) भिषण्डकं, विसाण्डकं वा (मुसू. ४६.४६४; मुसु. ५४.४) स्यूल्पक्मनालं व्विसमाहुः। कन्दनाकस्स गुणाः-अविदाहि, रक्तपित्तम्रसादननं, विप्रमिभ, दुजरंरं, स्षं, पिरसं, मारतापहं च (सुसु. ४६.₹०₹) मधुरं, वातकोपनं च (घ. ४.११२)
५६. [ विसनुुम ] अयुँँद्यीय-शान्दक्षशः [ कीजाम्क]

पित्तदाहजिन्, मून्रकृच्रूविकारमे, रक्तबन्तिहारं (रा, 90, २46)
हि. —कललक्री नाल, कमलकी डंडी,
म.-कमळाचा देड.
वं.-पंत्यरंडाटा.
-कुसुम-न., वनस्पति॰ रवनपन्यम् ( रा, $10.2 ४ ४$ )
-ग्रन्थि-ब्री., पझ्ममूलं, कडुपजलस्य प्रसाद्नं
(मसूट. 84.१०)
-चर्मन्न.न. नेन्ररोग० यद् वर्टर्म बहुमिः सूक्ष्म-

( गुसू, ३.२८) साध्यो नेत्ररोग० (मुड. १.४र;
असंग. ११) तन्र चिकित्सा-पकं विसम्रन्न्यें
स्वेद़यित्वाऽनन्तरमस्य पक्रस्य बिसग्रन्ये चि्छिड़ाणि
निराश्रंय भिख्वा सैन्घयेन कासीसाद्वियुक्तेनाचसूणंयेत् प्रतिसारयेढा, अनन्तरं संधानाथै मधुषृतं दख्वा सक्यवंध्रसाचरेत् ( मुड. १४.३-४)
बिसिनी-त्री,, वनस्पति० विसम् ( ध. $8.9 ६ 9$ )
यीज-न., प्रभवकारणम्, मूलकारणम्, मूल्यसूत्रम्, संभबहेतुः (चसा. २.२३; सुड. १८.८₹; सुड. ९.ว५; सुसू. १.₹९)
धुकरोणितम् (चसा. ३.१७; चचि. ₹०.१२६; चशा. र.१८; र. १२.१; सुझा. २.३८; असंशा. २.4१; कासि. २; काझा.)
श्रासजारणाब्ये द़ीयमानं गुदं सुकर्णा रुपं च (र.८.७૪) विधिश्टेन निर्बापणेन तत्तदुण मृदुलं चिन्रसंस्कारकरणसमर्य च जातं लोहम् (र. ८.३१) चतुप्पह्विमदावीजानां साधारणानां सर्बंीज्ञानामेकतमम् (र. २८.३२-१४) बनस्वति० जेपालः (घ. १.२२.८) पुष्करमूलम् (रा. ६.ร₹)
-कण्ड-पु., यन्र यीजानि ब्रद्यानि सन्ति स यीजकण्डः
फलसम्बद्बः (चक, $\gamma .6$ )
-कर्कटिका-खी., वनस्पनि॰ चीनार्कर्कटी
(रा. ज.२.\%०)
-गभ्भ-प., गनस्पति० पटोलमू (रा. ₹.৬४)
-ग्रहृण-न, योर्नाँ निपिक्तस्य शुक्कस्यानिःसरणम् (चशा, २.२३; असंशा, २.८)
-द्पेप-ु., डुकरोणितदुम्टि: (चचि, ₹०,6; बचि. €.4.6)
-धर्मनू-वि., बीजं नाम सवृद्रामहुरं धारयति स जीव इस्यर्ष: स आारमलीनो भूतसंतानः सहरं

देदहरूप्प भूतान्तरसंगं कुर्वैन्यीजधर्मा भवति (चशा. २.३५)
-धर्मिणी-चि., सच्चरजस्तमलां गुणानां साम्याबम्थायां
स्थिता संबेणां महदादिचिकाराणां ब्रीजभावेनान-
स्थिना प्रकुतिः ( सुदा, १.३)
-धानु-7ु., गुकधानुर्ग्रंयोजस्थः ( कासा. )
-धान्य-न., वनस्पति॰ घान्यकम् ( रा. १.8.4)
-पादप-यु., बनस्पति० मल्वातक: (रा.११.२०२)
-पुप्पक-प., धान्य० याबनालः ( रा. १६.१६९)
-पूर-पु., बनस्पति० सातुलुद्रम् ( थ. ५.२२;
र. 2.9.9
-पूरक-न., यनस्पवि॰ मातुलुक्रम्न ( युउ. ३र.३०३)
-पूरकमज्तन-पु., यीसपूरकफलस्य बीजस्थिनमृदुद्वृ्यम्, तहुणाः-स्यादुपाकोडम्मिबलक्नुन स्निर्ःः, पित्तानिलापद्य ( सुसू, $\times^{₹}, २ ० 5$ )
-पूर्ण-पु., मानुलुक्नम् ( Ү. ५,२२)
-पोपण-वि., यीज नाम गुम्ं पुप्यति अनेन बीज
वा पुप्याति इूति बीजपोपणः शुकबृन्दिहेतुः
(अङस्. १.४く)
-फलक-पु., बनस्पति० मातुलुद्यम् (रा. ११.२८)
-भाग-पु, चीजस्याह्रम्रत्यद्रनिर्घत्तो भागः (चशा. ३.१૯, चशा. ४.३०)
-भूत-कि. बीजस्बरूपम् वीजान्त्रानवम्
(असंशा, ८., )
-रेचक-पु., घनस्पति॰ जेपालः (घ. १.२२ט)
-रेचनी-त्री., बनस्पति॰ ज़ालः (रा, ६,३३३)
-यर-पु., बनस्पति० राअमापः ( ५, ८૪)
-वृक्ष-पु., वनस्पति० असनः (रा. ३.२०6)
-सार-पु., असनसारः ( सुचि. २५.३२; असंचि. १८)
-सारारिश्र-कु., आसुत० बीजकसारत्रिफलाद्राभा-
लाक्षाद्विभिः सिद्दोऽयं पाण्डुकामलामेहहन्रोगवात-
शोणितविशमन्बरारोचककासश्वासह्रः (असंचि.96)
-स्नहे-पु., चनस्पति० पलाशः (ध. ५,१६२)
बीजकारिए-पु., आसुत० बीजसारारिप्टः पाण्दुरोगा-
द्विपूपयुक्तो योगः (चचि. १६.9०६-१9०)
बीजांशा-पु., बीच्नभागः ( असंशा. २.५०)
बीजान्त-न., वनस्पति० जेपाहः (रा. ६.३४४)
( बीजान्ता )-बी., बनस्पति० द्न्द्यवः (रा. २.२२) बीजाम्ल-न., बनस्पति॰ घृक्षाम्लम् (रा. ६.१४४)

बीजावर्त-पु., यर्मिम्काले दावणकारणयोग्यं यद्द्वच्यं तनिभा उवाला धमनकरणेड़ीऔ बाइबलोक्येते स कालो व्वीजाबर्तं इ्युच्यते। अस्मिब्षेन काले दावस्सोम्मुखता हेया। संप्रति सयो बा दुतिर्भांविनीति भाइः (र. ८.५६)
बीजान्ल-पु., बनस्पति० असनः (र. १५.५२)
बीजिन्-वि., बीजमस्तास्तीति सः, गृक्षाद्रिस्प: ( सुसू. ३६.१२)
बीजोप्र-पु., बनस्पति० वंशः (असंड. ८)
बीजोपघात-पु., बीजस्य बिकृतिः (चसू. १९..४ (4) बीजकम् पु., वनस्पति० (च. प,२२) मानुडुहगम् सर्जकः: ( बुनि. ६.१९)
मूटगर्भ, द० ' मूढगर्भ' (सुनि. ८. $x$ )
बनस्वति० असनः (घ, ५.१२५; र. १०.२६; चचि. १६.9०६; मुचि, २७.१२; युज. ५८.४७) बीभस्स-वि., विकृताछतिः ( मुचि. ₹२.८) जुगुप्षितम् (चचि. २०.१०) पूयामेप्यादि घृणाकरम् ( मुल. ૪..५)
-चेय-वि., लक्षण० फेनवमनाब्रवक्षेपणादिका बीभस्सचेकाः यस्मिन् तथाविषः (अपस्मारः)
(चचि, १०.३; चनि, ८.4)
 बुक-पु., बनस्पति० बनुकः (घ. ४.१९)
बुक-पु., हरत्रदेशो अक्ष:प्रदेसो वा मेद्दोबहम्रोतसो मूलम् (चवि., ५.е सुनि, ऽ.२१)
बुद्धमुनि-पु., प्रार्बीनो रसाचार्यः (र. २०.१०6)
बुद्धि-बी., निश्रयात्मिका धी: कर्मपुरुपस्य गुणेणेक: ( मुगा, १.१७) तत्कालविपया; एकः सात्विकगुणः ( सुरा. १.१८) निक्रयाल्मकं ज्ञानम् (चस्. १२..२₹) ज्ञानम् (चस्, १.४९) म्रज्ञा (चस्. १.५४)
-कर-वि., डुद्दिवर्धकम् ( अदासू. १४.२८)
-निरोध-पु., (परिख०) बिपयमझणे बुदे देरसममर्यं प्रतिद्हतिर्पम्, तामसगुणों हि सः (युशा. १.१द) -प्रणाशा-पु.. लक्षणण बुद्धर्जिननाशः (असंसू. ५.३₹) -म्बोधन-वि., बुक्बेः प्रबोधनं करोति हृति। यानन्मात्रा यस्य रोमुपी नाम बुद्धि: सा वस्य स्फुटप्रतिमासा वयोगात्भवतील्यर्थः (अहसू, ५.१)
-प्रसाद-पु., लक्षण० नुदेर्निर्मिल्म्वम्, बुदे: सुदं यथावद्विपयग्राणे अकानुप्यम् । मन:गुछाँ। बुछिप्रसादः ( सुचि. ३₹.२৩)
-मत्-बि., उद्दापोहोपलक्षितधीमान् ( युज. २४.४२)
-मेधाकरगण-पु., उन्विमेधादर्धकपदार्थानां समूहः, सतताधययनं, वादृ: परतम्बाइलोकनं, तद्विथाचार्यसेवा चेति उुद्विमेधा₹रो गण: ( युचि. २८.२७)
-विपर्यय-पु., लक्षण० सम्मोःः ( मुधा. ६.३६)
-विभ्रंशा-दु., लक्षण० बुदिभ्रप्वम्य, निल्यानित्ये हिताहिते यो विषमाभिनिवेशः स: उुन्दिविभ्रंश इति ज्ञेय:, समं बुद्बि़ि़ि पइयति। उचिता उुद्धि: समं यथाभूतं पइ्यति (चक. चशा. १.९s)
-शुद्धि-दीी., लक्षण० बुदेः निक्षयात्मकज्ञानकरत्वे पाटवम् ( चसे. १६.६)
-साम्य-न., प्रत्वादबिझोपे समानज्ञानम् (चवि, ८.३४)
बुद्धीन्द्रिय-न., ज्ञानेम्द्वियम ( युशा. १, ४) पाँ्ञ तुदीन्द्रियाणि, तव्रथा-सर्सर्शं, रसनं, घाणं, दूर्रानं, श्रोम्न चेति (चशा. ৮,०)
बुद्धीन्द्रियोपरोध-पु., ल्क्षण० बुदेशरिन्द्यियाणां रोध: (चचि. ४.२७.)
बुद्ययुपधात-पु., लक्षण० उुद्रेर्थिनाशः (चसू. ८.94)
बुद्वुद-पु., बायुना अन्तःपरितो जलादिद्वविन्दु:
( अढस्, ५.६)
श्रारीर० अक्षिगोएकम् ( मुड. १.9०) दू० 'नेत्र '
न., नेग्ररोग० अहिताचारहेतुको ब्यघदोपसबो वा रोगः ( युज. १ง.८५-८६)
बुधरत्न-न., रलन मरकवम (घ. ६.ख८)
बुभुक्षा-बी., भोक्तुमिच्छा ( सुचि. ३४.४)
बुभुक्षित-वि., धुधायुक्तः ( का. भोजनकलष्प. ११ )
वुस-न., कणकं, तुषम्, धान्यपलालम् ( चड. १२.११; सुचि. ३२.99)
गुसोषित-वि., घुसमध्ये स्थितम् ( अरिशादि)
( सुउ. ૪२.४८)
घूक-पु., बनस्पति० बसुक: ईंधरमझिका (अरणदत्त)
बकपुप्ष: ( हेमार्रि ) (अहस्, ११.२४)
बृंहण-वि., न., उपक्रम० (चस्. २२.४२) धानुपुद्यिकरं शरारतुक्बिकरं देहोपचयकरं वा (सुसू. ४4.9१२; मुसू, ३८.३६; हुचि. १.८; चस्, २६.४३. (9))
 भूम्युदकात्मकम्, (असंषु. २४, $\gamma ;$ असंसु, 96,6 )

प्रायो बृंहणं द्रव्यं गुरु, शीतं, मृदु, त्रिग्घं, बदल, स्यूलपिच्छिलं, मन्दं, स्थिरं, शर्षषणं च (चस.२२.१०) सन्तर्पणापरपयांयः हृंहणयोग्या नराः ध्याधियैषज्यमध्नन्रीरोकर्रींतान, भाराख्वोरःक्षत्कीण स्ष्षुर्घर्वनातलान, गर्भिणीसूतिकाबाएघृदान् म्मीप्मेडपरानपि हृंहयेत् (अहस्त्. १४.८) छृंहणनद्यव्याणि-मांसक्षीरसितात्सर्पिर्मधुरांत्रिज्य-
बस्तय:, तथैव स्वम्रश्यामुसाडम्यद्नस्हानतिर्शृतिहपंणानि (अह्टस्. १४.२-३४) सामान्येन मधुरो रसः ब्हृंहणः ( चसू. २६.૪३ (१))
चस्ति-पु., उपक्रम० व्दंहणन्वव्यनिःकायास्त्करकसेहैसन्ध्री: युक्ताः स्रजपमथिता बस्तयो वृंदणा मताः ( घुसू. १५.३₹) द० 'बस्ति'
-रोगिन्-पु., यस्स छृंदणं शस्तं, स रुण:
(असंसू, २४.४२) द० 'ंड्हुण'
यृंहणीय-वि., (चसू. ૪.८ )
द्रव्यगण०-मद्वाप्टे महाकपायवर्गो एको गणः क्षीरिणीराजक्षक्ना ड्वगत्धाकाकोलीक्षीरकाकोटीवाध्यायनीभदोद्नीभारदाजीपयस्पर्प्यगन्धा इति द्रोमानि छृंहणीयानि भबन्ति (चसू. ૪.६; असंसू, १५.७; सुड. ५८.५४) बृंहित-वि., शृंहणोपक्रमेण चिकिस्सित: (अहस्. १४.9६) -लक्षण-न., बृंहितस्य लक्षणम्। वृंहिते सति बलं, पुटिस्तस्साध्यामयसझ్ఞयक्न (असंत्, २૪.9६) वृंह्य-वि., घंश्रेंणाई:, कर्तब्यवृंहणविधिक:, वृंहणयोग्य: इति (असंसू. २४.१०-१२) बृहत्-वि., महद् ( रापरि. ज.४०)

उपचितम् ( अहस्. १४.२)
-कन्द-पु., बनस्पति० विण्णुकन्द्: (रापरि. ५.४०)
-कोशातकी-ब्री., बनस्पति० कोशातकी
(रा. ७.२८8)
-ताल-पु., वनस्पति० हिन्वाल: (रा. ९.९८)
-तिक्ता-ब्बी., बनस्पति० पाठा (घ. १.८०)
त्त्व-न., दृहतो भावः, मद्वव्वम् (असंसू. ५.९९) -त्वच्-स्री., बनस्पति० समपपर्णः (रा. १२.१३९) -पत्र-पु., वनस्पति० हस्तिकन्द् (रापरि. ७.३५) होध्रः (चक, ९.३)
-पत्री-त्री., बनस्पति॰ तिलकन्द्: ( रापरि. ५.५३)
-पर्ण-पु., लोध्रः (घ. ₹.१५6)
-पारेवत-न., वनस्पति॰ पारेवतम् (रा. ११.९०)
-पाली-ब्री., बनस्पति॰ जीरक० ( घ.र.७२)
-पीत्डु-पु, बनस्पति० पीलुभेद् (रा.११.६३)
-पुप्पा-ब्री., बनस्पति० कुल्कः ( (श. 4.98६)
-पुर्पी-बी., वनस्पति॰ शणपुप्पी (घ. १.२००)
-फला-ब्री., वनस्पति० कृष्माण्डम् ( ध. १.१८३)
इन्दवारणी (रा, ३.३०६ )
जम्बूभेद्: (रा. ११.१३०) स् • जम्बू '
मझाबला ( ฯ. १. २८२)
कडुत्व्वी ( रा. ₹ व २३૪)
-सरोरहह-न., ट्रहलमलम् (चक, 9.9९)
(वृहच् )-चश्धु-की., बनस्पति० गुणाः-कदु; कषाया, उग्गा, मललोधनी, रसायनी, गुल्मशूलोडद्रारोंतिंविषर्नी (रा. परि. ४.२२)
-छद्नु., बनस्पति० अक्षोटः (रा. ११.८२)
-छिम्बी-बी., वनस्वति० असिशिम्नी (रापरि. ७.Q,)
-हुक-पु., प्रतुदपषक्षि० (धपरि. ६.१२)
द० ' पनुदू, '
(बृहज् )-जीवन्ती-बी., वनस्पति० जीवन्तीभेदः (रा. ३.१७s) दू० 'जीवन्ती '
-जीवा-ख्री., बनस्पति० जीवन्ती (रा. ३.१७ऽ)
( वृहद्य )-दल-प., बनस्पति॰ हिन्ताल: ( रा. ९.९७) लोधमेद्व (रा. ६.२४०) द० ' लोध्र'
-बल्क-पु., घनस्पति० लोध्रमेद्धः (रा. ६.२४०)
-वारुणी-ब्री., बनस्पति० दून्दवारणी (रा. ३.३७६.)
वृहती-बी., वनस्पति० बृहत्पन्वमूले, श्वयधुहरगणे, हिक्कानिम्रहगणे, महाकषायवंों, कण्घयगणे, अन्ञ. मर्दर्परामनराणे चैंकं द्रव्यम् (चस् र.96) अणुतैठैद्रन्येव्वेकं द्रण्यम् (चसू. ५.द५)
आमलकीफल्लाकारफल क्षुद्नवार्तांः चणगोधनतैले उपयुज्यते (सुसू. ३ज.१८) अस्बाः पुष्पाणि अंने उपयुज्यन्ते ( सुड. १२.११) बृहलौ वा वृहतीट्वयमिलनेन कण्टकारी हृहती चेति बनस्पतिदूयं गृबते । विदारीगन्धादिगणे (मुसू. ३८.४) गर्भिण्यवस्थायां गर्भल्ना वपरिहाराभ्थमुपयुज्यते ( ुराा. १०.६१) गूल्दरकाथे उपयुज्यते ( सुउ. ४२.१२८) हृहती द्विधा-सूंही ब्याघी च (अहसू. ६.७६ ) दृदत्याद्यिगणे उछ्धिलित वृहतीदूयम् बृहती कण्टकारिका च (सुसू. ₹८.३१) गुणा:- कफनातर्नी, ध्वासशूखज्नरापहा, छर्दिह्दोगमन्द्धाम्बामदो पननाशनी च, सोण्णा पाचनी च (घ. १.९४) कटुतिक्ता, कासप्ती, अरोचकभासहृद्दोगहारिणी च (रा. ४.१२२)

हिं.—बन्हंटा, विर्दाटा.
म.-डोरल्री, मोतीरिंगणी.
गु. -उसी रिंगणी.
बं. - च्याकुरा.
त. -करीमुहि, पप्परामुहि.
-द्रय-न., वनस्पति० बृदती कणटकारी च
( गुसू, ₹८.६६; असंसू. ५.)
-फल-न., घृृतीद्वयस्य फलम् फल्राकविरोष:, तच कटु, तिक्तं, बमु, वातकफहरं, कण्न्य-कु•कृमिनं च ( सुसू. ૪६.२६७)
-मर्मन्न्न., शारीर० पृष्टमर्म, स्तनूूलावृंजूभयत: पृष्वंश्स्य बृहलौं नाम मर्मणी, तत्र विछे सति शोणिताति प्रवृत्तिनिमितै हैपद्रवैम्न्रियते, सिरामर्मणी अर्धौगुले, कालन्त्तर्राणाहे च ( मुशा. ६.२६)
छृहल्याद्यिगण-प., सब्निपातअ्बरापहो गण:, वृहलौपौौ्करं, भार्ऩ, शरी, राकी, टुरालभा, वस्सकस्य बीजानि, पटोलं, कटुरोहोणी च, अयं दृहल्याद्विगण: सत्रिपातज्नरापहः तथैध सोपद्ववेपु सर्वेपु कासादिप्रु दावत्यः (चचि. ३.२१३-२१४) वृहती, कण्टकारिका, कुटजफलं, पाहां मधुकं चेति, अयं वृहृयाद्विगणः पाचनीयः, पित्तानिलापःकफारोचकहद्दोगमूग्रहृच्हूरजजपहः
( सुसू. ३८.३१-३२) बृहदेला-ब्री., एलाभेदः ( ध. २.४६) द० ' पुला' वृहस्पति-पु., कणि० विषहुरयोगप्रणेता कश्विद् ऋषि: (असंसू. С.902) वेजवापि-पु., ऋषि० बीजवापस्य अपत्यं पुमानिति बैजबापिः रोगापहरणचिन्तनाधँ हिमवतः पार्णें समेतेपु मदर्षिबेकः ( चसू. १.११)
बैडाल-वि., ( सुए. ३९.२६₹)
वैभीतक-वि., विभीतकसम्बन्धि ( वैल्लदि )
( घुचि. ९., १6)
-तैल-न., विभीतकमज्ञायास्तैंलं बिभीतकफलोत्थतैलं बा ( मुचि. ९.१७)
-मज्ञा-ब्बी., विभीवकस्य मज्ञा, वद्वुणाः-मदकर:
कफमारतनारानः ( सुसू, ४६,२०५)
-रस-पु., बिभीतकस्य रसः ( चक, १२.१५)
वैभीतकीसुरा-बी., आमुत० विमीतकबल्कल्युक्त-
शालिपिप्रकृता सुरा, नातितीव्वमद़ा, लख्बी, पध्या च। घणे पाण्डुरोगे कुषे चोपयोक्षब्या (अढ्ू, ५.६я)

वैल-पु., बिलेसयपाणिविरोष;, विले निवसति इति बैलः विकेशयः (चसू. २४.७; चचि. १८.१८५; अंरंचि. ४)
वैल्व-वि., विल्बस्येद्दमिति बैल्नं नाम बिल्बसम्बन्धि, यथा वैल्वकाषं नाम विल्बस्य काष्मम
(चशा. ८.३३)
बोकडी-स्री., वनस्पति॰ यस्तान्त्रि: (रा. ३.२)
बोट-न., बनस्पति० शालिपरीभेदः (घ. १.८९; असंचि. ५) न० ' शालिपर्णी'
बोद्रारश्र्नक-न., खनिज० मृद्धारग्यक्रम्, सदलं पीतवर्ण च गुर्जरमण्डले भवेव्। अर्डुद्रस्य गिरेः पार्बे बोदारश्यानकं जातम्, गुणा:-शीतं, वातश्रेप्मशामनं पुंस्सदायकमुल्कूषं रसबन्धनम् उस्तम केकारांजनं च (धपरि. ६.२₹)
हिं. 一मुरदासिंग.
म.-मुरदाइर्शिग.
गु. -बोदार कौँकरो.
बं.-मुरदोसिंग.
त.-मुदारांिंगु.
फा.- चुरदासिंग.
बोद्ध-पु., आत्मा, जगदोधयिता बोद्दा इत्युच्यते
(चशा.४.८)
बोधक-पु., रसनस्थः सम्यग् रसबोधनात् बोधकस्धेप्मा पख्यमकारेपु ह्हेप्मस्बेक: ( असंसू. २०.६;

अहृस्. १२.१०)
बोधन-न., जागृतिः ( मुशा. ४.३५)
बोधना-ब्री., बनस्पति० ककोंकी (रा. ५.२०६) बोधलबिध-स्री., उक्षण० मूर्छाक्षेपान्मुक्ति:, संज्ञालाभश्र (र. १२.२०)
बोधि-पु., बनस्पति० पिप्पलः (अमंड. ४४; र. ५.१६५, -कुवल-न., विकसितकमलम्, बोधो ज्ञानं विकासो वा, बोधिविकसितम्
-चृक्ष-पु., बनस्पति० पिण्पलः (घ. ५.७८;
चधि. २९.9५く)
बोल-पु., न., भैषज्य० उग्रगन्धचनरसः, रसगान्बो, गन्धरसश्व, गुणाः-बोलं, तिक्रक, हिमें, उद्दिक्चरकं हन्ति, कफपिस्तामयान् हन्ति, तथैच भ्रदरादिरेजापइम् (ध. ३.६३) कदु कषायं तिक्दोणणं, रक्तदोबनुत् (रा. ६.११८) हिं.-बोल, हीराबोल, चीजाबोल, म.-बोळ.

गु. —हिराबोक,
बं.-संधरस, बोल, हिराबोल, स्रुनसारापी.
त. - वेदइपूपोलम्.
का.-मुर.
-बद्दरस-पु., पारदयोग० रसभस्म वस्सनाभौ समौ गन्धको द्विगुण:, बोलो द्वरितालभस्म हिन्हु कर्कोटीमूलं माक्षिकभस्म हरिदा कण्टकारी यवक्षारो लाइ्यß स्वरिका सैम्धबं मधूकसारश्रेत्येतानार्द्रकस्वरसेन सप्वाहें संमर्ध यद्राकारां गुटिकां कुर्यात्। श्ठेप्मकासश्यासपाण्टुनाशनोऽयं योगः (र. १२.४१-૪३)
बोफ्काणदेश्रा-पु., देश० काबेलः, बोष्काणदेशजा हिन्तु श्रेप्ठम् ( असंस्. १२.६७)
ब्रध्न-पु., चर्मलता, मांसपेरूति केचित् (चवि.७.१२) शारीर० गुद्य (चचि. १९.६)
रोग० वड्नणसंधिपु चद़ कुपितो दोषो प्रन्थिवत् शोथे करोति तदा उवरश्यूलाभसावैैयुक्तं तं प्रگनमिति निर्दिसोत् (चइ. ११.9५; चनि. ३.७) रोग० वातदिलिद्धैर्दुषणे अन्त्रं निरेति । तम् अन्न्रदृदिलक्षणं अध्नमिति लिदिश्रोत । तथैव मूत्रेण पूर्णा स्यात् तत् पूर्ण मृदु च; मेद़सा चेत् शोथं, स्निग्धं, कठिन च विद्याव् (चचि, १२.४૪) घ्रह्मन्-न., चेढ़: (सुसू. २९.३०)

तर्वज्ञानम् (चचि, २०.३)
मोक्ष्: (चशा. ५.१९)
आाल्मा (चशा. ४.द)
परमाश्मा (चशा. ५.४)
ओझ्दारः (चचि, १ (३).११; चचि. १.<०)
पु., आद्दिदेबो व्रहा; आयुर्वेद्स्याडsध्रस्मरणकर्ता (मुस. १.२०; सुस. ३०.८; चसु. १.४) र्रेप्मम्नकृतिदेव० ( गुरा, ૪.६५) नुद्रेराधैदैवतं यहा (सुशा. १.५) महा आत्मानं पातु ( सुसू. ५.२४)
रससिद्धिप्रदायकः सप्वविंशतिसंख्याकेष्बन्यत्यः: (र. १.२-५)
( व्रह्माणी )-बी., कुन्रिमधातु० पित्तलम्म ( घ, ६.२०) -क्न्यका-बी., बनस्पति० ग्राझी (रा. १५.१४८) -काय-वि., चित्तय्रकृति० सास्विककायः, यस्मिन् मनुप्ये शौचमास्तिक्यं बेदाभ्यासो गुरुपूजनम्, अविचिप्रियस्वं याग इत्यादयो हर्यन्ते, स मद्नकायो क्लेयः' ( सुका. ४.<9)
-काप्ठ-न, बनस्पति० तूलम् ( ध, $4 . \xi \gamma$ )
-कोशी-त्री., चनस्पति० अ जमोदा़ (रा. ६.949)
नार्भा-खी., चनस्पति० अजगन्धा (रा. ४.94३)
-घोण-पु., बेद्ध्चनिः (चसि, १२.१२.(१))
-धनी-त्री., बनस्पति० कुमारी (रापरि. ५.११)
-चर्य-न., वेद्जयययनमिन्म्यिसंग्रमो बा
(सुचि. २८.२८) कामकर्मवर्जनमू, असैथुनम्
अयमेकान्ततः पथ्यतमविहारः (स्तस. २०.६)
मह्तचर्यमायुप्यकराणां श्रेष्टम् (चस्, २५.४०)
उ्युपस्तग्भेष्वेकः (चस्, ११.₹૪)
-चारिण-न., वनस्पति० तूलम् (घ. ५.६४)
खी., करणीी (रापरि. १०.२७)
-चारिन्-बि., अप्रचिध्रसैधुनोपलक्षितसीसंगरहित: ( सुदा. २.२६)
(-चारिणी )-बी., घहूचर्यद्रतमाचरन्नी की (सुश़ा. २.२८; गुनि. १२.७)
-जटा-ब्री., वनस्पति० द्मनमू (ध. ₹.६४)
-ज्योतिमू-पु., प्राचीनो रसाचार्यः (र. ८.६४)
-दत्ता-ख्बी., वनस्पति० श्रग्रह्दजुपे प्रदे़हाथंमुपयुज्यते ( असंड. ६)
-दार-न, बनस्पति० तूलम् (घ. ५.६४)
一द्रार-न., गिरसि व्रह्मरन्ध्रस्थानम् (र. १२.२Q)
-पत्री-स्री., वनस्पति० वाराहीकम्दः (रा. ५.१३૪)
-पवित्र-पु., वनस्पति॰ कुकाः दर्मः ( रा. ८.२०6)
-पद्प-पु., वनस्पति० विक्रतः (रा, थ.,4५)
-बीज-न., पल्गशबीजम् (र. ७.२०२)
-मूल-न., पलाशामूलम् (र. ३.८२)
-मेखल-पु., बनस्पति० सुबः (ध, र.१३२)
-राक्षस-पु., मूताधिपति० (असंड. ↔)
-रीति-ब्री., कृत्रिमधातु० पित्तल्लम् (घ. ६.२०)
-वर्चसिन्-वि., वहलेजोयुतः (युचि. २e.x)
-विद्-वि., मह्यबेत्ता, मुक्तः (चझा. १.9५५)
चृृक्ष-पु., वनस्पति० पलाशः (र. २०.६८)
-वृक्षक-पु., वनस्पति० पलाराः(ध. ५.१६१)
-सुवर्चला-घी., बनस्पति० हिर्यकक्षीरा, पुए्करसद्रापग्रा, दोणी प्रावेशिकरसायनेप्वेकौषधि:
(चचि. १ (४) $s$; चचि. १.५८) तस्या उत्पत्तिस्खानं देवसुन्दे हदृवरे तथा सिन्धौ महानदे जलान्तेपु च मेध्या अह्नसुबर्चला हइयते (सुचि. ₹०.३१) महौषधि० सोमसमवीर्या,


सक्षीरा, पझ्मिन्नीघिख्या अरलिमात्रधुपका, घद्रुल-

फलैश, डे़वी घह्मसुवर्चेलेति जानीयात्
( युचि. ३०.२9-२. )
नाहीं (ध. ४.900)
-सुवर्चसा-त्री., उनस्पति० भार्षी (घ, १.६८)
-स्वन-पु., चेदघोषः, अं प्रस्थाने प्रशास्तः
(सुस्. २२.३०)
अह्मण्य-पु., वनस्पात० मुब्जः (रा. ८.२०\%)
न., तूलम् (घ. 4.६४)
च्रह्मर्धिपुन्र-पु., सुभ्रुतः विश्वामिन्र्य पुत्रः, ' विःवामित्रो
हि रार्जर्जरेख बर्बािल्ं तपसा गतः ' ( युनि. ५.३) घघ्लाद्नी-ब्री., चनस्पति० हैसपादी (रा. ५.१५०)
घह्लोपनेतू-पु., चनस्पति० पलाशः (रा.9०.948) ब्राह्म-न., बहलणा प्रोक्तमू ( असंड. रू)

पु., योग० कहुकाला बुमूल्यनि गवां पित्तेत कल्कीकुर्यात् योगोडंयं मणिचत् सनिधधारणेनाडषि विषहृन्ता तथा च लर्वर्कमस पू पूलितः ( असंड. ४०) न., चित्त्रकृति० गुन्दसात्विकमकृतिः, ग्रुणि सत्याभिसंघ, जितात्मानं, संविभागिने, ज्ञानविज्ञानबचनप्रतिचचनसंपधं, स्मृतिमन्तं, कामकोधलोभमानमोहेर्ण्यामर्शापेत, समं सर्वर्मूते जाहुं विद्यान (चशा. ४.३७ (9))
-कन्न्द-पु., वाराहीकन्द्दः ( रा. ५.१२६)
-धूप-पु., धूपकल० सर्वरोगेपूपयुक्त:
-मुहूर्त-कु., रात्रेख्पान्यो मुहुतो चाह्न , मुहुतों नाडिकाद्यमम, स्वस्य आगुषो रक्षार्य दाहों मुर्तुते उतिषेच। अन्र राम्रेश्रतुर्वरिकाधरांपे समुल्थानं कार्यमिमिति स्यितम्। न्वाह्मश्र पश्रिमयामस्य नाडिकादूयम्, रात्रेबतुर्दरों मुह्दोंों बादों मुहूत्तः
(अहस्. २.१) 'राच्तेश्य पश्रिसे गाने मुहुनों ज्वाह्य उच्चते' हृति हलागुधकोशो
-रसायन-न., जराब्थाधिश्रमनाँ्थ रसायन० आमलकायसं वाहलरसायनम्-करप्रचितानां यथोक्तुगुणानामामलकानामुदृतास्थां शुक्तर्चृण्णितनां भाधे फाल्युने चा मासे त्रि:सतकृर्वः स्वरसपरिपीतानां पुनः गुफचूर्णी हुतानामाळकमेकं ग्राद्वयेत्। अथ जीवनीयानां छंहणीयानां स्वन्यजननानां झुक्षरध्धनानों बयंस्यापनानां पड्विरेंचनराताश्रितीयोंक्चानामौपधगुणानां चन्द्नागुरुधवतिनिहाश्लद्रिशःशखाइसनसाराणां च खंडचः कृत्तानामभयाविभीवकपिष्यलनआ, को. अं, ५२

बचाचघ्यचिच्रिकविडंगानां च समस्तानामाठकमेके द्रागुणेनाग्रसा साधयेत। तरिमलाउकाइऐोजे रसे सुपूते तान्यामएकचूर्णानि द्चा गोमयादिभि: बंशविद्वद्धरनेजाम्भिभिषां साधयेत् याद्रद्रनयाइसस्य, तसनुपद्वध्रनुपहल्यायसीपु पार्श्रीजार्स्तीर्य सोषयेत। सुगुकं वन् कृ व्गाजिनस्योपरि खददि रुर्षणविप्मयः स्थाल्यां सम्यक् निधापयेन। । वन्च्रूंम् अयश्रूर्णप भागसंत्र्युक्तं मधुर्सिर्भ्य्यामश्निबलममिसमीक्ष्य प्रयोजयेदिति। इंड़ं रसायनं जराब्याधि-
 प्रथमं आह्सरसायनम्-पज्ञानां, पख्ञमूलानां प्रतिदनवं दरशपलोन्मिलन्भागान्, हरीतकीसद्यं नबं त्रिगुणामलकं च गूहीला, द्रत्रगुणेडक्भसि पाचयेत्। दराभागाइरूपं ग्रान्येत्। दरीतकीनामामलकानां
 पिष्पल्याः गान्नुपुख्याः प्रक्स सुम्तय, विक्नस्य, चन्द्नाइगुसुोस्तया मंशुकल, हरिद्नाया, कचाया:
 चूणं दापयेत्। नुलयाइधिक सितोपलन्चूण्ण द़ापयेव। तैलैस्य द्वााकं, सर्षिपस्लीणि गृहीतावा, वत्तर्वैमौदुग्बरे पाश्रे मृदुनाइध्रिना पाचयेन्, अीवतं हेलं च ज़ात्वा स्तेहार्धिगमाणं क्षौड़ें संस्रुजेत्। तस मात्रां प्रयोजयेत। इंदं माह्रसागनं सुंजानो दीर्श्रमायुबंगश्राम्यं कामांश्रेधान् लमझ्भुते (चचि. १.र9-4७) हिनीयं ग्राहससायनमू-यथांक्रगुणानामामलकानां संम्बं पिकस्बेद्रनविधिना पयस ऊव्मणा सुम्विन्नमनातपगुकमनस्बि चूर्णयेत् । तदामककसकसनस्बरसपरिवीत स्थिरापुनन्नवाजीवन्तीनाग्बला-
 वन्वाविउत्नस्रंगुतामृतायन्द्रनागुक्मधुकम भूकपुप्पोल्यल्वझ्म मालनीयुचती यूथिकान्रुर्णाएभागसंयुक्तं पुननोंग्रलासइस्नलल्बरसपरिपीतमनातपगुक्षे दियुणितर्सरिका क्षैद्रर्तापषषा का दुन्युडाक्षाति कृत्या शुची हढे प्रततभाबिते कुन्मे भस्मराझोरध: स्थापयेत् अन्तर्भूमेः पक्ष कृतरक्षाविधानमथर्वेवेदविद्वा, पक्षास्यये चो जूल कनकरजतताम्रमवालकालायसचूर्णाए-
 प्रातः प्रयुज्ञानोंडश्विबलमभिसरीष्यम, जीणीं च बहिंक पयसा सर्लर्पि कममुपसेवमानों यधोक्कान्मुणान् समझुत द्रति। इदंदं मदर्णिगगलेबितं आालं रसायनं ग्युज्ञानो महाबलो दीर्बायुर्योगः प्रजानां कियः
५०० [ वराह्मण ] आयुर्वेदीय-शब्द्कोशः [ भक्तश्रद्धा ]

सिन्दार्थश्द्द्रादित्य्यसमघुतिः, स्मृतिमान्, विकमशालि धरणीधरसारो वायुसमविकमो गान्रे विपमवि अविषवत् प्रान्तुवन् जीयति (चचि. १.५<-६१) व्राहण-पु., माहलसदृृतः ये च पन्नगा मुक्षा सर्प्यप्रभाः कपिलःः, सुगन्धयः, सुर्णाभाश्य भवन्ति, ते जाला नाह्मणाः स्मूतःः (ुक.र.२५) द्विजः, विशः ( दुसू. २.३ )
( व्राह्मणी )-त्री., वनस्पति॰ स्पृक्ष (घ. ३.६२)
क्रत्रिमधातु० पित्तहम् (रा. ११.१८ )

-यप्पिका-की., वनस्पति॰ भार्मो (घ. १.द८)
व्राह्मणिका-क्री., आमेप्रकीट० (सुक, ८.९; असंउ, र३) पिदीलिकाभेदो, वरटी, तया दंट संति दंसात्याने श्वयधुरमिस्पर्शबद्डाइइसोफौ च भवतः (मुक, ८.३४) बनस्पति॰ स्टृक्ष (रा. १२.११२)
ग्राह्मणेपे-न,, यनस्पति० वूलम् ( घ. ५.६४)
ग्राह्मिका-स्री, वनस्पति० म्रामी (र. २७.१००)
( व्राही )-वि., घार्षी विभूतिं, आत्मविशेपस्य जगस्त्बपुनिभूति:, यथा सलु न्वाझी विभूतिलंकेंक्रा पुल्खेडप्यान्तराहिमकी विभूतिः ( चशा. ५.५)
क्री., तेजोबती (रा. ३.३९३ )
अजगन्धा (रा. ४.१५३)
रेवतीप्रह०० ( का,चि, बालग्रह )
वनस्पति॰ घहसुतर्च्चला (असंड. १)
बनस्पति० मण्रकपर्णी (मुचि, ५.२०; दुउ.द२.३०) प्रजास्थापनगणे एका (चस्,४.१८) अतच्चाभिनिवेशाएये मानसविकारे अल्याः स्वरसः उपयुक्तः
(चचि. १०६२)
एवद्ससाधितं घृतृ कुछेपूपयुज्यते ( अंंचि. २१) गुणा:-रसे विक्षा कभाया हिमा शोफपाण्डुज्नरापदा, दीपनी, कुषकंइूरी, वातकफजित्, छीहरोगासी, भायुद्या, मेघ्या, बघुः, स्वर्या, समृतिपद्रा, कुषपाण्डुमेहास्रकासजित् (ध. ४.9०१.१०२) बुन्विप्रक्षार्बर्धिनी च

म.-ग्राही.
गु.-व्राद्मी, विद्याव्राद्मी, खड भरामी.
बं.-व्रद्सीशाक, अधविर्णा, भुल्कुडि, याल्युनि, घह्रम्रमण्यकी.
त.—वीीमी, वहरीकेरी, बनस्सा.
फा,-जरनब,

द्वितीया वाही-वयः:स्या, मस्स्याकी, मीनाकी, सोमबद्धरी दृति अपरनामभिः प्रसिन्दा, ग्रम्ये घोल्धिखिका गुणा:- ग्रिज्रिरा, रुखा, घणद्दोष-क्षयापद्दा ( राषरि. ५.०१) व्राही-त्री., वनस्पति० अश्गयुर्चर्ना (असंज. १)
-घृतरसायन-न., योगा० माद्बीस्ररसप्रस्थनूये घृत्मस्थं विठकतणडुलानां कुछचं दे दे बचामृतयो: दादृश हरीतक्यामरक्रीभितकानि ऊरक्षणापिश्न्यावाप्यैकणं साधयिस्वा स्वन्गुगुं निद्रे्यात्। ततः पूर्वंबिधानेन मात्रां य्रथाबलगुपयुईीत, जीण̈ण पयः सरििरोदृत इल्याढारः, एवेनोर्ध्यमधन्तिर्यक् कमयो निक्कामन्ति। अल३्षमीरपक्रामति। पुफ्करवर्ण:, स्थिरवयाः भ्रुतनिगादी, त्रिर्वर्शतायुर्भुवति। एतदेव
 मढ़ाब्याधिंदु संशोधनमादिश्रान्ति ( युचि. २८.६)
-रसायन-न., योग०, मलरहिते पढाशोह्रखले घाही संकुख्य वदसमाठकमान्रे गुर्नीयात्। तत्र च प्रस्थमांत्रं गोष्टृते संमिधय पाठाडsमलकीहिरिदात्रिदृतां कल्फेन घुतपाकं कुर्यांत् । अनुपानं-विडनाविप्पहीसैन्च्ध जटामांसीनां चूर्णम्, मर्या़ा़ सप्तरान्रं पक्षो मासो बा (र. र६.४८)
-स्वरसरसायन-न., योग०, हतददोष प़ाडगारं प्रविश्य प्रतिसंसृटभको ज्राहीस्वरसमाद्वाय सहत्रसंपाताभिहुतं क्रत्वा यथाबहमुषयुल्झीत। जीणाँपघश्यापराद्ने यवागूमल्यणां पिजेत्। क्षीरसात्म्यो का पयसा भुज्जीत। एवंनं सक्षरान्रमुपयुज्य घहत्रवर्चसी मेधावी भवति। द्वितीयंय सक्षरात्रम् उपयुज्य ग्रन्थमीप्सितमुत्ताद्यति नहं चास्य प्रानुर्भवति। तृतीयं सपरान्रतुपयुज्य दिरहुचारित शावर्यमवधारयति। प्वमेकत्विश्शतिरात्रमुषयुस्याइएद्ध्रीरग्रकामति। मूर्तिमती चैंन बादटेे्बतुप्रविशति। सर्वाध्रेने श्रुतय उपविध्हन्ति। श्रुतधरः पश्चउर्षश्रातायुर्भवति ( सुचि. २८.५)

## *

भक्त-पु., ओद़नः ' सुधौतांस्तण्डुलन्न्फ्रीतांस्तोये पश्ञगुणे पचेत्' ह़ति बैककराब्द्सिन्द्धु: (मुसू. २.४) भोजनम् ( हुचि. ₹७.६९)
-द्रेप-पु., अद्नहेपः (र. २०.२३२; सुसू. ३२.४)
-रचि-बी., आहाररचिः ( सुस. ૪२.९)
-श्रद्धा-स्री., भक्षेच्छा ( असंसू. २६)

भक्षानभिनन्द्न-न., रोग० भोजनारोचनम् अरोचक: (चसि. १.३₹)
भक्तायन-च., अब्वछहसोतः ( युड. प६.३ ) (चस., १७.4६)
भक्रारचि-वरी., लक्षण० अरोचकः अनశ्राभिलाप: ( सुचि. ₹४.9५)
भक्ताधदा-बी., लक्षण० भोजनेडरचि:
भक्ति-बी., श्रढा इच्छा (चद. १.३)
-निश्रय-पु., ह्च्छा निश्ययः ( चसू. २७.३०८) इयत्तानिश्नयः (चसू. २७.३०८)
भक्तोपघात-पु., उपघात इच्छाप्रतिरोधोडनमिलापों वा तेन भकोपघातः अनन्नाभिलाप: अरोचक:
( युड. ५6.३)

भक्रोपरि-अ., (परिव०) भोजनान्ते, दरौौपधकालेख्वेक: काल, अधोभक्तम् हृति सुथ्रुतेन निर्दिए:
( मुउ. ९., e )
भक्कोपरोधतृपा-ब्री., अन्नाऽनभिलगादृब्नमार्गस्स स्लस्वाह्रा तृषा भक्तच्छेद्दन्न्या तृषा (चचि. २२.५२)
मक्षक-पु., वनस्पति० गोध्धुर: (घ. १.१०२)
भक्षटक-पु., वनस्पति० गोक्रुर (ध.१.१०२) गोक्षुर० क्षुनक्षुरः (रा. ३.१२१)
भक्ष्य-वि., भक्षणाईं, भक्षणीय: कृतान्त० मोदकराकुल्यादिः (चसू, २७.२₹८) फलमांसादिसंयोग-साधितमष्ष्यविशेषगुणा:- बल्यो गुरृंदणे हद्रयप्रियक्न (मुस्. ४६, ૪०ヒ-४०८) गोधूमपिएविक्रतिस्पो यः क्षीरेणाडSलोड्य क्रियते, स बल्यो वृष्यो ह्वः सुगन्धिकोडददाही पुप्किकरो दीपन: पित्तनाशन㣙 ( मुसू. र६,३३३-३९३) घुतपक्न भष्थगुणा:- हृ्यः सुगनिधंहुधुर्वातहरो घल्यो चर्णदृष्पिप्रसाद्वनः ( सुसू, ४६.४०५) तैलपक्तभष्ष्य-गुणाः- बिद्दाही गुरुः पाके कटुरुगो माहतन्नो
 भारपिटकृतमक्षयुणा:- विएग्मी पिक्षसम: स्रेप्मघ्नो भिब्वर्चा बब्यो वृष्यो गुरुश्य ( गुस. ४६.४०२-૪०३.) विस्बचन्वभष्पयगुणा:-
 लथ्थ (सुसू. $\gamma ६, \gamma \circ \gamma)$
-कल्प-पु., अपूपाद्विविधानम्, अत्र कल्पशाब्दो विधानाँ्थों न नु प्रल्ययरूप ह्ति बोध्रम्
-पत्री-बी., बनस्पति० नागबही (रापरि. २१.६) -बीज-पु., बनस्पति० प्रियाहः (रा. ११.9०२)
-संविधि-पु., भष्ष्यभक्षणम्, संविधिः संविधानम् आयोजनं विधानं बा (चसू.२७.३२२)
भग-पु., दारीर० योनिः (चबि. ८.११७) बृपणगुद्योम्मण्यभागः (र. २४.909)
देवता॰ दानदसादिल्यानामेकतमोडयम् (र.₹०.१२५) -विस्तार-पु., भगरन्धम् तस्य परिणाहो द्वादशुानुद्ध: एंद्ं तु भगप्रमाण चतुर्बिधखीपरिगणित-दस्तिनीजातिस्यियाः क्षेयम् ( मुषू, ३५.१२)
भगन्द्रर-पु., रोगब भगस्थानस्य रोगः, भगगुद्रवस्तिदेशादारणाच भगम्व्रः, अयं भगस्थानसंश्रितः पिउकारम्मो गुद्धभगबस्तिदारारणो घणात्मको मदाच्याधिः (मुनि. ४.३.) तस्खाडधिधानं मांसधरा नाम व्वक (युरा, ४,૪) स्यहेतुभिः प्रकुपितो दोपः संनिशृत्तः स्थिरीभूतो गुद्रमितोडन्देलेब्बसुले वा मांसशोणिते घदूप्य पिउकां जनयति ( मुनि. ૪,५) पस्थ भगन्द्रा भवन्ति (सुनि. ४,३) पूर्वस्पाणि-कटिकपालबेद्ना-कण्डदर्दाइः शोफभ्य गुदस्य; हक्षणानि-वातजभगन्द्रेंररणवर्णाः पिठका दोदादिवेदेद्नायुक्ता भवन्ति। अप्रतिक्रियम|णा च पाकमुपैति मूत्रारयाडम्यासगतत्वाच घणः प्रक्विक्र: शतपोनकबद् अणुमुबैशिध्रैराडsपूर्यते। तानि चिछ्छद्दाणि चाजलमखं केनानुविद्मधिकमास्राबं स्रवन्ति। वणश्न ताउ्यते भिद्यते ह्यियते सूचिभिरिव निस्तुद्यते गुद्ं चाददीर्येते। उपेक्षितश्र
 भगन्दरं शातपोनकमिल्याचक्षते। पित्तःः-पिचं नु प्रकुपितमनिलेनाधः प्रेरितंत्रूर्वद्वस्थितं रक्षां तन्बीमुच्चितामायुद्रमीबाकारां पिउकां जनयति। साडsस्यशोषादान् वेदेनाविरोषान् जनयति। अत्रतिक्रियमाणा च पाकमुपैति। घणध्रामिक्षाराम्यामिव दह्ते दुर्गान्धमुण्णमात्राबं घ्रवति। उपेक्षितश्य बातमूत्रुरीवरेतांसि जनयति । तं भगन्द्रभुप्र्रमीजिमिल्याचक्षते । कफजः-ल्रेप्मा नु प्रकुपितः समीरेणाधः प्रेरितः प्रूवदद्वस्थितः श्रुक्जावभासां स्थिरां कण्डूमतीं पिठकां जनयवि। सा कण्ड्यार्दान् वेद्नाविशोषाण् जनयति। अपत्रतीकारे सति पाकमुपैति। मणश्य कठिनः संरम्भीकण्दृग्रायः विच्छिलमजम्रमान्वावं स्रवति । उपेक्षितश्र्व ब्रातमूत्रुरीपरेतांसि विसुजति, तं भगन्द्ररं परिस्राविणमाचक्षते । बायुः प्रकुपितः श्रकुपितौ पित्तंश्केम्माणौ परिगृद्याऽधो गतः पूर्वददृ्वस्थित:

वादा़ानुण्रमाणां सर्वलिक्षां पिउकां जनयति। सा तोदटारक्रण्डादिबेदेदनाविशोपान् जनयति। अप्रतिक्रियमाणा च पाक्कुपैति। मणश्र नानाविधनर्णामान्तानंत्र न्नति । पूर्णनदी़ीशम्बूकाबतंगचात्र समुन्तिध्ति वेद्ननाविड़ोपा: तं भगन्दूरं शाम्कृकाइसेमिल्याचक्षते । मूढेन मांसलुष्घेन यदस्थिगल्यम्यन्नेन सहाम्य्वहुं यद़ाडर्रगादपुरीपोंनिभ्रमपानेनाडध: प्रेरितमसम्यगागतं गुदमपक्षिणानित, तद़ा वर्क्षतनिमिश्तः कोध उपजायते। तस्सिँभ्य क्षते पूयर्रधिरावकीर्णमांसकोये भूमाविन जर्लक्रिन्नप्रक्किन्नायां क्रिमयः संजायन्ते। ते भक्षयम्बों गुदमनेकधा पार्ष्षतो द़ारयन्ति। तस्य तैभीगागः कृमिकृतैर्तानमृत्रुरीवरेतांग्यभिनिस्सरक्ति । नयुन्मार्मिंण भगन्द्ररमिल्याचक्षते (मुनि. ₹) गालपिच्जो भगन्द्रृः परिलेपिपंज्ञः। तत्र परिक्षेपणि प्राकारस्ब परितः परिलेन गुद्रं परिक्षिप्य गुद्स्य परितो मण्डलक्कलत्या नाही लमुपजजायते। ।ानकफाहृतुनामा भगम्द्र उपजायते। तत्र कुख्या गत्या गुदः: अदद्यर्ये । स्वकारणे: प्रथम मुत्पश्यमर्₹ आभाश्रताभ्यां
 सोफम्बल्मूलकेंदनेन गतिभिर्नाडीभिरजघमधिचछेद्ने पूयं घर्यति। अयमरोंभगम्द्रः (หसंड. ३₹) रिश्रृ्कणानि - यातमूतुपुरीवराणि किमय: डुक्रमेब यस्ब भगन्द्रान प्रव्रन्तन वं परिवज्ञयेन। चिकिस्सासूत्रम्-हेघरोंगः (मसस्. २७.२) तग्राडभियर्मचिकित्या कार्या, (सुस. १२.90) भगन्द्र्रपिक्रा यद्यापबाः स्युस्सांह बिरेचनान्तेतापतर्पण लयेकादससम्रकोरणोंपकमेत ( ुुचि, १.११) घोब₹र्म तन्र भग्र्द्रपिडके, पद्युतमानुरमपतर्पणाद्धिबिरेचनाम्नेनेकाद़काविंचो गकमेणोपफमेतापकविठकं पंरेु चंपव्रिध्धम क्रगाहस्विकं शर्वायों संनिवेकरयाःर्भासमिन यन्त्रयित्या भगन्दरं समीक्ष्य पार्वानमबानीनं बा, ततः प्रणिधावैपणीीनुन्तम्थ साश गमुदरेंच्छस्र्रेण। अन्वर्मुंखे केंब सम्ययंयंन्नं प्रणियाय पवाइमाणस भगन्दरमुखमाधिरर्णीं दृच्चा शार्बं पातयेद् कासाय
 चिकित्लित-न., अष्यायसंज्ञा० ( ुुचि, ८.9)
-निद्दान-न., अध्यायसंज्ञा० ( सुनि. ४.9)
पपिड्का-बी., लक्षण० विरिकाविदोषः सा गृद्रमूला, ससंरम्मा, र्गाब्या ट्ठकोपिनी भरति ( भुचि. द.४; असंड. ३₹)
-यन्त्र-न., नाडीयम्न्र० भगयन्ने हे, एकमेकचिच्न्मपरं दिच्चिंनं, तदुर्भीयन्द्रमेतापनीतौछ्ठम् ' सुग्राधिद्दस्य पार्षभाग ओोष:'
(अटसू, 24.75-98) भगास्थि-न., भगस्य समंताव, स्थितमस्थि० भगार्येयेकमेब (चक्षा. ४.६)
भग्न-न., रोग० (मुनि. १५) पतनपीहनमहाराक्षेपण-
 अस्न्नां भहमुपद्यिशन्ति, तद् द्विविधम् संधिमुनं काण्डभम्र च, तत्र पद्धिधं संधिमुकं द्रादृशाविधे काण्डमझं च। तत्रापि संधिनुक्तमुतिट्टं विद्रिंटं विर्थितमबक्षिसमनिक्षिए निर्यकिक्षतं च। तन्र प्रसारणाइड क्र्बनवियनेनाक्षेपणाइन्युम्मर्नल्वं स्पर्शासहल्वं सामान्यं संधिमुक्तलक्षणम्। तत्रोंतिएं संधायुभयत: झोफो बेदनाप्राहुभांवो विझोपतश्र नानाप्रकारा बेदना रात्री प्राटुर्मतन्ति। विरिशेडलः द्रांफो वेदनासातलं संबिविक्रिया च। विवरितेते संधिपार्शान्तगमनार्दिपमाद्रता बेद़ना च। अदक्षक्षे संधि-
 रतिक्रान्तता बेद्रना च। विर्वकिक्षते लककाश्थिपार्बापगामनमत्वर्य बेदन्या च। काण्डमसस्य भेदाःकंकंकमथ्यकर्ग न्चृणणंत पिचितमस्थिच्छछितं काण्डभघं मजनानुगतमतिपार्नतं बक्र हिनं पाटित स्कुटितंत च: तन्र श्वयधुयानुब्यं स्पम्दनवििर्तन-

 समासेन काण्डभम्नलक्षणम्। विश़षतस्तु संमूबमुभयवोडस्पिमशये भझं घन्थिरिबोष्रतं कर्कृटम्। अभ्षकर्णाइहुदतम क्यकर्णम्। स्टृर्यमानं शब्द्वनब्शिननम । विचितं पृथुतां गतमनल्वसो कम्। पार्श्ययोरस्खिहीनोट्रतमस्थिच्छह्तितम्। बेहते प्रक्पमानं काण्डमम्मम्। अस्य्यवयबो डस्थिमज्यमनुपरविश्य मज्ञानमुलघ्यतीति मझानुगतम्। अस्थिनि:ोोप-

 द्वारितं बेन्दाबच ग्राकपूर्रूमियाभ्मातं बिपुलं स्रुटितमिति। नेंपु स्फुदितं हूर्णितच्छिन्नाइनुपातितमजानुगतानि क्क्रसाध्यानि करणशृद्वालानां क्षतक्षीणकुपिभासिनों सन्ध्युपगतं चेति। रिश्क्षणग्-मिख्यं कपालं कब्यां संघिमुक्षं च्युतं जघनं पिएमसंद्रिष्ट

कपालं ललादे संणित स्तनाए्तरं भमं शद्खे पृषे मूर्धनि बिन्र्जयेत्（सुनि．१४）अल्यागिनोड－ नारमबत：सोपनृवस्य घातमकृते सेश़ कृष्शेण सिप्यति （युचि．३．३）चिकिस्सा－भररीं चड़ानचलानपि संशीच् आाम्हननः पीउनैः संक्षेपैरंन्बनैयां स्खापयेत् （ युचि．३．१८－98）उस्पष्टं विक्षिएं संभिध न चान्ययेत्। शीतान् परिपेकान् प्रहेहहाँश्याचचारयेत्। अभिघाते द्रने सति संी्धि प्रकृतिमापभं घृत्तदिग्धेन पटेन बेशयित्बा पह्टोपरि कुशान् ट्र्वा बन्धमाचरेत् （ मुचि．२．२०－२२）अडुलिभम्नचिकिस्सा－भझां संधिमुक्तां वाडसुलिं समां स्थापयिस्बाइणुपश्टेना－ SSयेक्टय घृतसेंक प्रदापयेत्（युचि．३．२०） वलमझचिकिसा－कुसोच्चर पाद्दतलभन्न सर्पिधा－ डम्यज्य बख्यदह्टेन बधनीयासी क्यायामं च नाइsचरेत् （ सुचि．३．२५）जढ्रास्भमचिकिस्सा－जक्रघामूह－ मायक्याडम्भ्रज्य इीतनृक्षस्वधो दृवा बस्तपह्टेन वेश्टयेत्，जहबोरूभमानां कपाटशयनं हितम् （युचि，₹．२६）उर्वस्थितिर्गामनचिकिस्सा－चक्र－ योगेन निर्गंतमूर्वस्थि आम्हेत्। पूबंवद्धु्नीयात् （युचि．३．२७）कटिभम्भचिकितसा－ऊर्च्वगतमस्थि बज्जीयादुधः कृत्वाइधो गतमूर्ष कृत्वा बज्नीयात। अनन्तर स्नेहब्बस्तिभिर्पाचरेक्（ ुुचि，३．२く） पर्गुकामझच्नचिक्सा－घृताम्यक्तस विप्टतः कवलिकां दच्वा दक्षिणासु अथवा वामासु निबन्धनीवेष्येंत्। अनन्तरं तैलपूर्डू कराहे मेंप्यां वा शागयेत्（सुचि．३．२९－३०） एक्न्धभझचिकिसा－विसंदृतस्क्र्बं मुसलेनो－ स्दिध्य मकृतौ स्थापयित्वा स्वस्तिकबन्धविशोगेण बध्नीयात्। क्पर्परसंधिभझचिकित्सा－कॉर्परसंधि－ म为论नानुमार्जयेत् पीडयेच，ग्रसार्याक्कुख्ययेत् स्लेइसेंक च दापयेत् । जानुनि गुल्फ मणिवन्धे भर्ने सति च विधिरंं कार्य： （ सुचि，३．३२－३३）द्ससतलमग्नचिकित्सा－ तलभग्नस्योभयतले समे कुख्वा बह्नीयाव आम－ तेलेन परिपेकंक कारयेत्। अनम्तरं हस्वतले पूंत्रं मृत्पिण्डमनन्तरं ह्वर्वं च धारयेन् जातयले हस्ते तु पाषाणधारणं कुर्यांत्।（सुचि ३．३૪－३५） अक्षकभग्नचिकिस्सा－अधः प्रविपं सुसलेनोन्नमयेत्। स्तिन्नमुनतं मुसलेनाधः पीटयेत्। अनन्तरं गाढमेव बहनीयाव। बाहुभरने－उल भग्नव－ चिकिस्सा－कर्वज्या（सुचि．₹．₹६．₹७）वक्राया मीवाया छन्बोश्न गृहील्लोश्वमयेत् कुशां

समां दर्वा नातिगाहं नातिशिशिहं वेटयेत् （सचि，₹，२५－₹८）ह्नुभग्नचिकिसा－विसंहते हनुसंधौं छह्वस्थीनि समानीय स्वेदग्रित्वा सम्यक् स्थितेतु तेकु पझाओी यितरेः। अनन्तरं शात्नम्नुरैः सिदें सर्पिंन्स्यांध उपयं।जयेत， ढ़्तमग्नचिकिस्सा－वरुणस्य सरफानभग्नाँ－ घलितानू दृन्तानवपीउयेत्। थहिः शीनैरालेपयेत्। अम्बुभिः सिक्ट्या सीवैः संधानीयुकुचाचरे् । उत्पलनालेन क्षीरपानं कुर्यांत्，बृद्डूस्य चत्रितान् द्न्तान् चर्जयेत्। नासाभग्नचिकिस्सा－अभिघानेना－ न्त：्रविछां नासां भलाकयोन्नम्य वक्राम् ऋजहEल प्रथइन्नसिक्योर्नाडबै। द्विमुख्यौ संप्रचेकायेत्। ततः प्टेन संबेप्य घृतसेके कुर्धांत（सुचि．श．र३－४८） कणँभझणिकिसा－भझं कर्ग घृतप्लुतं समं कृत्वा बर्नायात् पश्रात् सद्य：क्षतविधानं कुर्यांत् （युचि．₹．३५）कपालभझचिक्स्सा－मस्तु－ लुद्रिना भिखे कपाले मधुसर्पिषी द्वा निबभीयाव् । तबः सताहीं घृत्वं पिचेत्（सुचि．३．₹६） उर्वकाये भझानां शिरोलस्तिः कर्णपूरणं च हितम्， घृतपानें नस्यं च हितम्；प्रशासास्वनुवासनम् （सुचि．₹．५૪）गयी；सम्यम्रूढलक्षणानि－ अना कृल्मनुलतं सुखेनाssकुखनप्रसारणाद्किक्र （ सुचि．₹．6०）भमे पाकः कृच्हूसाधयस्य लक्षणम्（ युचि．₹．ढ९）
－ग्रीव－ाव．，नतग्रीवः（ सुसू．३२．४）
－चिकित्सित－न．，अध्यायसंज्ञ०（ सुचि．३）
－निदान－न．，अध्यायसंज्ञा०（सुनि．११）
－परिपेक－पु．，स्खेदुनोपक्रमः（सुचि．₹．११）
－पाक－पु．，लक्षण० अझस्थाने मांसझिरास्नाखबादीनां पाकः（ गुचि．₹．द又）
－बन्ध－पु．．मश्ने उपयुके बन्धग्रकारः
（ गुचि．₹．8，90）
－रग्ण－वि．，भझकायसंधिमुक्त：（चसि．अ，३२ चक．）
－लेपन－न．，भझे आलेपनार्थ द्रव्याणि（सुचि，२．6）
－विधि－दु，भझाइभिहितो बन्धसेकरूक्षभोजनादि： （ सुचि．२．८६）
－वणबन्धनकाल－पु．，सौग्येनु ऋतुपु ससादैैर्यन्धनं परिवर्तथयेन，साधारणेपु ऋतुपु पद्य－पद्ध－ दिनान्तरेण वणबन्धनं कार्यमुप्णकाले त्रिभिखिए
fिद्विनेन्म्याबन्धनं परिवर्तनीयम्र（ सुचि．₹．८）
－संधानक्टत्－वि．，भमसंघानकरः（अछ़स，६．१२）

408［भगसंधिसथैर्य ］अयुर्वैद़ीय－शबब्दकोरा：［मद्रलता］
－संधिस्थैर्य－न．，बाल्ये मासेनैव संधिः स्थिरो अवति प्रथमे बयस्यपि，मध्यमे वयसे पूर्वद्विगुणो द्विमासात्मकः काल आवइयकः，वार्धेके तु प्रथमात् त्रिरमृत्तथिमासात्मकः कालः（सुचि．₹．१६－१४）
－साधन－वि．，भव्नसंधानकरः（अहस．，१५，४२）
भङ－पु．，लक्षण० भम्रम्（ सुनि．१५．३）
पह्इक：（ सुड．१८．६१－६३）
पत्रभ末ः（ड．सुड．११．4）
वक्रता（अहसू．१२．＂。हे．）
（भझा）－ब्री．，वनस्पति० गुणाः－तिक्का ग्राहिणी पाचनी ल्युस्तीक्षणोष्गा कफहृरा पित्तला मोहमद्वार्वर्धिनी चद्विधधिनी च（भाप्रमिश्रप्रकरण）
हि．－भांग，भंग，बूटी．
म．－भांग．
गु．－भांग्य．
बं．－सिर्दी，
त．－पोगा，कोजा，गांजा．
फा．－फलन，वंग，
（ भङ़ी ）－ब्री．，वनस्पति० भङ्ना（घ．१．१३०）
－जात－न．，अस्थिभद्नसमूहः（युनि．१५．४）
भह्तुरा－र्त्री．，बनस्पति० प्रियदुध（ रा．१२．२३）
अविविणा（ध．१．9०）
मअ्जन－न，जर्जरीकरणम्（ चसू．१८．८）
भानः（ सुसू．6．१6）
अर्क：（रा．9．．२4）
（ मสननी）－बाई，औपधपचनावसरे द्वेण क़्येण वा वह्नेन्यूनताड5पादनमू（र．द．४९－40）
भঞ्ञक－पु，द़न्तरोग० यस्मिन वक्न्रं बक्रं भबति द्नभहत्रश्व तीवरक्；कफवातजोऽयं ब्याधि： （सुनि．१६．३१）
भण्टाकी－खी．，वनस्पति० घृटृती（रा．१．१२०） भण्टिका－खी．，चनस्पति० घृहीती（घ．9．9०9）
भण्डिक－पु．，बनस्पति० शिरीषः（ध．५．．११२）
भण्डी－त्री．，शाक० वातपित्तनुत्（चसू，२७，१०v）
मक्विषा（ध．१．१८）
भण्डीर－पु．，तण्डुलीयकः（घ．४．११६）
नद्याम्रः（ रापरि，४．१）
（ भण्डीरी ）－ख्धी．，वनस्पति० मक़िए।
（रा．૬．96）
भद्र－न．，बनस्पति० नील्पद्मम्（घ．8．74०）
पु．，बनस्पति० स्नुही（रा，८．३५६）
（मद्रा）－बी．，बनस्पति० दूर्वा० श्षेतदूर्वा（रा．c．२२४）
न०＇दूर्बा’
जीवन्ती（रा．३．766）
मुसता（रा．६．पद）
समी（रा．८．१५३）
बला（रा，㐅．र२२）
कट्फलम्（ध．१．6३）
नीलिनी（ रा．૪．३४२）
काइमरी（रा．१．9४६）
वृन्ती（रा，६，३३८）
बचा（रा．६．८）
उरिद्धा（रा．६．6१）
सारिवा क्षुणगूली（घ．१．१६२）
ताम्बूर्ड（धपरि，३．9）
बनस्पति॰ गम्भारी，प्रसारणी（₹．२२．११४）
（ भढ्राणी ）－ब्री．，घनस्पति० दुन्ती（रा．६．३३९）
－कण्टक－पु．，बनस्पति० गोध्रुरः（रा．३．१३०）
－काप्य－पु．，महीर्षि० यज्ञःपुरुपीये विवद्मानानां
एकतमः（चसू．२५．१८；चस्．२६．३）
－काली－ली．，रेवनीय्रह० सा दुशमे दिनसेडपत्यं
विनाइायति（ कारेवती．$\gamma ६$ ）
－काष्ट－न．，बनस्पति० हरितालविषयाधायां लेहार्थे उपयुज्यते（असंड．४०）
देवद़ार०（ध．१．6v）
－कासी－स्री．，वनस्पति० मुस्ता（ रा．६．५८）
－जा－ख्री．，चनस्पति० इन्द्र्यचः（ रा．३．२१）
－तरणी－स्नी．，वनस्पति० कुत्जकः（घ．५．．१४६）
－द्न्तिका－ब्री．，घनस्पति० द़न्ती अरणी
（रा．६．३८१）
－दार－पु．，न．，बनस्पति० देवद़ार：
（ सुस्，३८．२६）
－पर्णी－स्री．，चनस्पति० प्रसारणी（ ध．१．२८९）
काइमरी（रा．ऽ．१४६）
－पीट－न．，देबासन०（अंखंशा．१२．८）
－चला－स्ली．，वनस्पति० बला（रा，४，४२२）
प्रसारणी（ रा．५．४३५）
－मुस्त－पु．，वनस्पति० मुख्ता（ चचि．१४．१६०）
－मुस्ता－र्बी．，वनस्पति० मुस्ताविशोयः（चस्，२१，२२）
－यन－पु．，वनस्पति० इन्द्धयनः（ध．२．१५）
（－यवा）－बी．，बनस्पति० इ्न्द्यवनः（घ．२．9५．）
－लता－ब्री．，बनस्पति० हरिद्दा（ध．१．५५）

माधनी (रापरि. १.२९)
-बती-ब्बी, वनस्पति॰ क्फ्फलम् (घ. १.७₹)
-चद्धी-म्री., बनस्पति॰ मद्धिका (रा. १०.२२५)
-रौनक-पु., कषि० (चसि. ११.९; चशा. ६.२१)
-श्री-पु., बनस्पति० श्वेतचन्दनम् (३.२५८; चचि. 8.902)
भद्रैला-ब्री., बनस्पति० पला० स्यूटैल़्ला (घ. २.४६) द० 'पला'.
भह्रोद्य-न., अज्जनविऐ़ोषः ( सुड. १८.९४-९.७)
भद्रोटुम्बरी-स्री., बनस्पति० काष्टोटुयुग्बरिका
(गुचि. ९.94)
भद्रौद्नी-क्री., बनस्पति॰ गला (रा. ४.४२6) पीवबला (चसू. ठ.8) दू० 'बला'
भमूलक-पु., बनस्पति० कत्तुणविरोष: गुण्ठ: (घ.१.८३) भय-न., भीतिः मनो विकारविझोप:
(चनि $6, \Varangle ;$ युसू. $8 母, 600$ )
-जज्चर-पु., आगन्नुभेदृःभीतिसमुन्दूतो ज्वर:
-दा-घ्धी., वनस्पति० भूधार्ती ( रा. ५.१४५)
न्नाशिानी-ब्री., बनस्पति० त्रायमाणा (रा.५.३७४) भयातिसार-पु., भयेन समुल्पनोडतिसार:, वातातिसारबदुस्य लक्षणानि ( चचि. १४..१9)
भरणी-बी., घनस्पति० घोषा ( वेशसि)
नक्षन्र० (असंनि. 9)
भरत-पु., राज० यद्युन्ता राजतैलोपयोगेन आायुर्त्र्लगतिसुखमाजो बभूतुः ( का, फ़क्करोगचि.)
भरद्वाज-पु., कवि० रोगापद्दारचिन्तनाथं हिमबत्पाश्वंसमेतर्पींनामेक्तमः ( चसू. १.९, चसू. १.५) इन्द्वादायुयुंद्ं गुहीखाइयमृपिभ्यः सामस्त्येन प्रोक्रवान् ( चस्. १.२६ ) कुमारसिरा भरदाजो वातगुणदेपवििेेचकानामन्यतमः (चसू. १२.५)
भरमरायण-न., कीटे कर्ण प्रविएे सति वेद्नाविंाषष:
(असंसू. ३५.२4)
भर्मन्न्न., सु वर्णम्ण् ( रा. १३.२)
भर्स्सन-न., निम्दा ( असंस्, १२)
भह्धक-पु., बनस्पति० टिण्युकः पृथुक्रिएव: (रा, ३.१४१)
भह्धात-पु., बनस्पति० भल्दातक: ( अंसंसु. १५ )
भह्दातक-पु., वनस्पति० गुणाः- कटुस्तिक्रो मधुर: कपाय उण्गः (थ. ३.१४₹) कहुविपारी ( सुसू. र६,.9९६) वृष्यः (असंड, ४९) कफ़वातमः कृमिगुल्माइसोंग्रहण्णीकुछोद्रा 15 नाहम्ममेइ-

नाशानः (ध. ३.१४३) ज्वरोदावतैमः
( मुसु. म६. १९६) बृन्तोडस विप्म्भी दुज़रो रुक्षः शीतलो वातकरो मझुरविपाकी रक्षप्त्तसादृनश्र ( गुसे, ४६.9९०)
हिं.-सेला, मिलवा.
बं. -मेला, मेलातुक्रा.
म.-बिख्या.
गु. - मियानु.
त. - होनकोटाइ, शायरंग.
फा.-विलादुर, वेहदूर.
( भह्धातकी )-बी., भहातक: (र. १५.३४-३६)
-क्षौदन-त., मल्रातक: सिदं क्षौद्दम्

> (चचि. १ (२) १६)
-घृत-न., घृत० दिपलं भल्धातकानां पब्यमूलं पलोन्मितं तथा विद़ारीगन्धादिगणं सलिलाडडहके आपोध्य पादड़ोपे रसे विप्पलीं नागरं बचां विउद्रे सैन्धरं हिंत्रुं यावगूकं बिहं रारीं चित्रंक मधुकं रास्लां च कर्षसमं विठ्षा प्रसथं च पयसो रब्बा घृत्र्रस्थं विपाचयेत्। प्तद् घृत कफगुल्महरं प्रीद्वपाण्ड्धाsमयश्वासम्रठणीकासनाशनलं च (चचि, ५.१४३-x६)
-तर्पण-न., भह्धातकेः छृतं तर्पणम्
(चचि.१(२)१६)
-तैल-न., स्तेढ० भहातकोल्यं तैलम्, गुणाः-कडु
तीक्षणं तिक्तं बातकफकुछमेदोोमेहकृमिहरम्
(घ. ६.9२く)
तिक्कानुरसं मधुरं च (युसू, ४५.१२२)
-त्वच्-ब्री., गुणा:-च्वाहु: शीता वृंदण्णी
(अह्टसे, ६.१३४)
-पलल-न., मह्धातकैः सिद्ध पल्लम् (चचि.१(२)१६)
-पुप्प-न., भल्खातकस्य पुष्पमझनार्थमुपयुज्यते
( सुक. १.६९-৮9)
भागन्बुरोथकरामिद्दम् ( चसू. १८.४)
-मांस-न., भद्धातकस्य मांसम्, गुणाः-घृंहणं स्वादु शीतलम् ( अहस्तु. ६.१२४)
-यूप-पु., भह्रातकेः सिद्धो यूपः (चचि. १(२).१६)
-रसायन-न., योग० भहातकान्यतुपहतान्यनामयान्यापूर्रससवीर्याणि प्क्जाम्बवप्रकाशानि गुचौ झुके वा मासे संगृड्य यवपहे मापपष्हे वा निधापयेत्; वानि चतुर्मासस्थितानि सहसि सइस्ये वा मासे प्रयोक्तुमारभेत सीततक्तिश्धमपुरोपसक्कृतशररीरः पूँ̃ द्राभल्धातकान्यापोघ्याडध्युणेनाऽग्भसा

साधु साधयेत्। तेषां रसमप्रभागाइबइंगें पूतं सवयस्कं पिण्रेन सर्पिजाइन्तर्मुखसम्यड्य। तान्येकैक－ मद्धातकोंल्कर्वावकर्पेण द्रा भह्रातकान्यार्नियत： प्रयोझ्याजि，नातः पर्मुल्कर्षः। प्रयोगबिधानेन सहस्तपर पन अन्धासकम्रयोगः। जींगें च ससषेषा पयसा गालिपष्टिकाशनभुपचारः प्रयोगान्ते च दिम्ताबत पयस्यसोपचारः। अस्ल प्रयोगान्रूंजतं अ习习रं वयक्निध्तीति（चचि．१（२）．१₹）
－लवण－न．，भल्धवकैस्युंचृ ल्यणम्（चचि．१．（२）१६） －विधान－न．，सल्ञातकविधिः। अंयं दराम्रकारो अल्द्रातकसमिभैद्धातकक्षीरं मह्धातकक्षौंद्रं गुडभव्धवरकं मद्धातक्रैलं भझ्धातक्यूषो मछ्धावकपललं भह्धातकसकर्नो मह्धातकलवण भह्धातकतर्पण चेति （चनि．१（2）．१६）अयं च प्रकारख्बिविध： शतान्त：प्रवरः，सतल्यन्वो मध्यमस्त्रिसद्तोडधम－ श्रेलि（ड．युचि，६．१ज）क्यायविधिना सिद्स मद्धातकर्य सेशनसमये मुख्यान्तर्भागो जिझ्बा－ ताब्बोटरपपों घृताक्यक्त：स्याव्। अन्ययाइनितीक्ष्ण्ण－ स्याक्कपायस्य मुखदाहः स्यात्（मुचि．६，१े）
－सकुत－पु．，मह्यातकैः सिद्धा यनाः（चचि．१（२）．१६） －सर्पिस्－न．．भह्धातकघृतम्（चचि．१（२）．१₹ ）
－स्नेह－यु，मद्धातकतैलम्（सचि．६．9 ）
अद्धातकाद्वितैल－न．，तैल० इॅदे कफननाडीखणे समुपयोज्यम्（ सचि．96．87－४२）
मह्धातकारिए－y．，योग० भह्रातकचिश्रकविडन्र－ ह्हहनीफलनि पृथमिद्वप्रस्थांशान्यच्छधान्याडम्बड़ोणे गोमयामिना न्रिभागझोपमवतारयेत्। तन्दूतडीतंत मस्तुकलोोन सितोपलातुब्या च युन्त्मझिक－ मागधिकाकरकलिष दृंड भाव्डे समावाप्य चैछायसे सुगुषं स्खापयेत्। लतो ह्याहस्थितोऽयमुपयुक्तो भद्धातकारिषः शोफोद्रगाओंभगन्दुर्रहणीक्निम्नुष्ठ－ मेढकाइर्येकिक्तस्न्न（अंसि．१९．．9०く）
भह्धातकास्थि－न．，भद्धातकफलम् महाकवायवर्गे दीपनीग्राणे द्वप्यम्（चस्．४．ऽ）इ्द़मश्निसमं दढ़पाककरं मेखयं कफत्वातहरं च
（हे．अहस．६．११८）
मल्द्रुक－पु．，बनस्पति० टिप्टुकः（सुचि．५．६）
भल्ल्यूक－पु．，कपर्वेक：，अन्ये सम्बूकमेद्वमाहुः（ड） कोशस्थमल्यः（गुसू， 85.906 ）
भब－पु．，उत्पत्तिः，संमनः（ सुड．प6．99） बनस्पवि० भध्यम्（ध．५．३०）
－दारार－पु．，बनस्पति० देवदढ़ारुः（रा．१२．१०३）
－बीज－$\vec{n}_{.}$，चनस्पति० घत्तूरः（र．१ง．ই९－४०） मचार्भणय－पु，चनस्पति० गुग्गुलुः（र．१२．१८ই） भविष्य－न．，वनस्पति० भब्य（ब，५．३ए） भधग्य－पु．，यनखति० कर्मरः，कर्मरद्रफल्म्
（असंचि，९）
निम्न्यः（असंचि，\＆）
तालोपमं कंवलबल्कलसंदविमान्रं फलम्
（ड．गुमृ，४६．११ए）इद्नुत्तरापथजम्
（सुड．84．89）
आरकमिति कार्विकेयपुरे पसिद्धम्
（नुस．．8६．7₹९）
फल० गुणा：－अम्लमधुरसुणं पिच्चिलं घन्न्रशोधन र्थ्यम्（प．प．३०）ग्राहि（चसू．२ज．१३१） वातमं च（घ．प．३०）
हिं．一च
म．－करंबेक；मोटा कर्मल．
बं，－चला．
त．—उवा．
भसलानन्द्र－पु．，वनस्पति० क्रुखक：
（ रा．१०．४१३）
मसित－न．，मस्म（र．૪．५०）
मस्मन्－न．，ढ़ंधकाष्यादिक्षारः（ सुस्，．28．9．94）
रक्षा（चस्．१．७३）अक्युप्तवजनीक्यां मर्बिते सत् यन्डानुभस्म तद्देखान्तरे प्रविशाति तद्देखापूर्ण उख्यते（₹．८．२७）
－गर्म－पु．，बनस्पति० तिनिशः（रापरि．९．२૪） －（गर्मा）－त्रा．，वनस्पति० शिरापा०（घ．५．१२．१）
－ता－बर्ब．，भस्मीभुतथ्व्वम् विनाशः（चवि，३．२३） －प्रहरण－चि．，अस्मैब प्रहरणं यस्य स यद्वा भस्मनो विक्षेपणं करोतीति（चचि，३．२₹）
－रोहा－ओी，बनस्पति० दुधा（रापरि．२．२६）
－रार्करा－सी．，दह्यमानार्दकाष्टरसाच्छकरेरैवान्योम्य－ संहत्ता क्षारद्धै्यसमचायिनी（सुस．११．११ छ．） भस्मक－पु．，रोग० अस्मिन् रोगे सर्वाण्यपि अक्षितानि झटिति भर्मीभवन्ति（र．24．4．5）
अस्माख्य－पु．，रोग० मृन्रशुक्म（सुनि．३．१३） भस्न－न．，यन्त्र० अझिसंधुक्षणार्थ चर्सनिमिंतं यन्त्रन् （असंसू， 80,4 ）
भरिका－त्री．，अस्रम्（ र．6．＇०－6）
भा－बी．，प्रभा（ असंसू．४）कान्तिः（असंस्．३．८）

भागन्दृरी-वि., भगन्द्रकरी (पिडका) इयं पायोव्यं क्रुले देशो भवति (सुनि. ૪.११)
भाजन-न., मान० आढकम् (असंक. ८) भेषजस्थापनस्थानम् (चक. १.ง) भाण्डम् (र.९.९)
भाण्टार्की-ल्री., वनस्पति० बृहती (ध. १.१०१)
भाण्ड-न., उपकरणद्ध्यम् (सुसू. २९,४९)
(भाण्डी)-त्री., वनस्पति० मक्जिष्टा (ध: १.१७)
बनस्पति० 'भाण्डनी' इति लोके प्रसिद्दो विटपोडयं भाण्डधावनार्थमासुतीवल्य:-आसुतीवला नाम आसुर्तीं मघसंधान कुर्वन्तित इति आसुतीवलाः मद्यसंधानकारिणः समाहरन्ति (ड. सुचि. ३१.५)
पुट न., मध्यस्थितमूषे तुषापूर्ण स्यूलभाण्डे दीयमानं पुटम् (र. १०.६१)
भाण्डारलतिका-स्री., वनस्पति० मझिष्टा (रा. ६.१८)
भानु-पु., सूर्यः, सूर्यकिरणः (र. २०.८६)
ताम्रम् (र. ५.४५)
अर्कः (र. २२.१५९)
द्वादशसंख्या, भानूनामादिल्यानां द्वाद़रकत्वेन भानु-
शब्दोऽपपि द्वाद्शसंख्यार्थको ज्ञायते (र.११.१०३)
-दुग्ध-न., अर्कक्षीरम् (र. २૪.६६)
-फला-स्री., वनस्पति० कदली ( रा. 99.9०6)
-लोह-न., खनिज० ताम्रम् (र. ५.१)
भार-पु., गुस्त्वम् ( सुशा. प.३४)
सान० विंशतिस्तुलाः (सुचि. ३१.७) गोणी (चक. १२.९६) द्विसहसंसपलानि (असंक, ८.)
मान० चत्वार्रिंरातुलाः (र. ११.९)
-कर्शित-वि., भारेण कर्शितः क्षामः (चसू. १३.४७)
-वाही-स्र्री., नीలिनी (ब. १.२₹२)
-हत-वि., भारेण श्रान्तः (चसि. २.६)
भारक्ञी-त्री., वनस्पति० भार्गीं (रा. ६.९६ )
भारती-स्बी., वनस्पति० घाही (रा. ५.१४९)
भारद्वाज-पु., वनस्पति० कार्पसी (र. ५.१६८)
अगस्लः (र. ५.१६८)
बनकार्पासी (र. ५.१६८)
( भारद्वाजी) -स्री., वनकार्पासी (चसू. ४.९)
भारार्त-चि., भारेणातंः (चचि. २९,१०८)
भार्गव-पु., ऋषि० रोगापद्रणचिन्तनार्थ हिमवत्पार्श्व-
समेतेधु ऋणिष्वेकः चसू. 9.9०)
न., खनिज० हीरकम् ( ध. ६.५५)
( भार्गवा )-बी., वनस्पति० भारींी (ष. १.६८)
आ. को. सं. ७३
(भार्गवी)-ल्री., वनस्पति० दूर्वा० श्वेतदूर्वा (ध. ४.१४૪) दृ० 'दूर्वा'
भार्गवक-न., हीरकम् (घ. ६.५६)
भार्गी-ब्री., बनस्पति० गुणाः-तिच्चा कटुरुप्णा कटुविपाका कफनातध्नी श्वासगुल्मज्चराडसुवातयक्ष्मपीनसकासशोफम्नणक्रिमिद़ाहध्नी च (घ. १.६८) स्तन्यदोपध्नी (सुचि. १७.४४) अपस्मारे बराहकल्पत्वेन उपयुज्यते ( सुड. ६१.३८) अस्या: क्षारः कफजेऽनिलजे वा कासे उपयुक्तः (असंचि, $\gamma$ ) हिं. —भारंगी.
म. - भारंगी.
गु. —भारंगी.
बं. -भुईजाम, बामनपटी,
भार्यवृृक्ष-पु., वनस्पति० चन्द्न० कुचन्दनम्
(रा. १२.१२) दू० "चंदन ’
भालविभूपणसंश्पु., वनस्पति० तिलक:
(रा. 9०.२६し)
भाल्তुकिन्-पु., ॠषि० (र. २.१४३)
भाल्ड़तक-वि., भह्धातकसम्बन्धि ( काष्ठम्)
(चशा. ८.३३)
भाव-पु., अभिग्रायः ( सुЈ. ४6.9०)
पदार्थंः ( सुड. $4 \cup .9 ः$ ) भनन्ति सत्तामनुभवन्ति इति भावाः द्वव्यगुणकर्माणि (चसू. १.४४)
प्राणः, भवति शरीरमनेन स्थितेन इति भावः
पश्चमहाभूतानि शरीररूपाणि (चइ. ४.१६)
स्वभावः (सुसू. २१.३८)
-विशोष-पु., भवतीति भावः विशिश्टो भावः भाईविशेष: पदार्थः: (चशा. ४.१३)
उत्पत्तिमान् विशोष:, भावोऽन्न उत्पत्तिवाचक:
(चवि. ५.३)
-स्वभाव-पु., पदार्थगुणः (चसू, ३०.२७)
भावन-न., वनस्पति॰ भव्यम् (घ. ५.३९)
(भावना)-ब्री., स्वरसादिसंयोगः (चवि. १.२१ (२)
(परिव०) संयोजना ( मुशा. ९.११)
भावित-वि., क्यात्तम् द्वेणाभिमिश्रितविरार्दैवम्
( मुचि. १३.१७-१९; र. २.४५)
भाष्य-न., भापणम् (अहृस, 6.46$)$
भास्-त्री., शररीरवर्णः प्रभा (चशा. 6.9६ )
प्रतिभा भान्ति प्रकारान्ते अर्थां अस्यामिति भा:
प्रतिभा (चशा. १.३९)

भास-पु., प्रसह्जातीयपक्षि० गोकुलचारी गृप्रः, अयं भस्मवर्णः (चसू. २७.३६) श्रेतरिखावान् (सुसू. ४६.८૪) स्वल्पतुण्डः (सुसू, २०.१४)
-मुखयन्त्र-न., यन्त्र० स्वस्तिकयन्त्रम् (सुसू.५.9०) भासुर-वि., अतिदीपसम्, तेजस्वी (अहास्, १२.२६ )
-पुध्पा-त्री., वनस्पति० वृश्रिकाली (रापरि. ३.९) भास्कर-न., ताम्रभस्म (र. १४, ६१)

अर्कः ( च. ४.१३)
द्वादशसंख्या (घ, ૪.१३)
सुवर्णम् ( रा. १₹.१)
पु., द्वादशरसम्रदायकेष्वेकः (र. १.२-५) भास्करेपा-खी., वनस्पति० सुवर्चला (रा. ४.१४५) भास्वत्-न., खनिज० ताम्रम् (र. २१.१४-१८)
-दर्शान-न., तैजसद्रव्यद्शर्नम् ( असंस्, ३३)
मिक्धु-पु., वनस्पति० मुण्डी (ध. १.१५९)
ॠषि० यज्ञःपुरुषविषये विवद्मानानामेकतम:
आत्रेयः (चसू. २५.२४)
-संघाटी-खी., बनस्पति० श्रमणककन्बा (असंड. ६; इन्दु.)
भिण्ड-पु., वनस्पति० भेण्डा (रापरि. ४.२५)
भिण्डातिका-त्री., वनस्पति० भेण्डा (रापरि. ४.२५) भिदुर-पु., वनस्पति० प्लक्षः भिनत्ति भिस्त्यादिकं प्ररोद्दांथ्ं हृति भिदुरः (रा. ११.१२६)
न., खनिज० हीरकम् (घ. ६.५५)
भिद्यमान-वि., अनेकप्रकारैविभज्यमानम् (चवि. ६.३)
भिन्न-न.. सद्यो घ्रण० भेद्व ( सुसू, ४२.9०.(२))
वि., मर्दितम् ( सुचि. ३०.9४)
-कोष्ट-वि., यस्याडन्न्रादौ़ भेद्ः संजातः सः, कोष्ट-
भेद्युक्तः ( युसू. १२.१४)
-दला-ब्री., वनस्पति० मूर्वा (३.१०)
-पात्र-न., भग्नपात्रम्, विदीणीपात्रम् (२૪.९く)
-पुरीष-वि., द्ववसलः (काखिल. १२.२१)
-मूर्ति-वि,, विद्द,रारीरः, भिल्नकायः (सुड, ५५.9०)
-रोमन्-वि., च्युतरोमा (असंड. ૪४)
चर्चस्-वि., भिन्नपुरीषः (सुड. ४६.४०९)
-वर्चसक-वि., भिब्नपुरीषः (सुड. ५५.४२)
-वर्ण-वि., वर्णन्दुप्टियुक्तः ( सुड. ४१.२६)
-स्वर-वि., पु., भिन्नपात्रध्वनिसद्रशो ध्वनिर्यस्य
(मा. नि. )
अनवस्थित स्वरः (सुड. ५३.૪)
मिन्धाঞ्जन-न., सुटितं अक्षनम् (सुचि. ₹०.१४)

भिराटिका-बी., वनस्पति० काकमाची (घ. ४.३१)
भिल्रतर-पु., बनस्पति० लोधः (रा. ६.२३८)
मिद्धमूपणी-ल्री., बनस्पति० काकमाची (रा. ३.४०)
मिल्द्धिन्-प., वनस्पति० लोधः (ब. ₹.964)
भिल्धोट-पु., हिमवदासख्यभूमिजः ककुभानुकारिफलो वृक्षः (सुड, १७.४०)
भिद्धोटक-पु., वनस्पति० लोधः ( सुचि. २૪.१५)
भिपज्-पु., वैद्यः (चसू. २५.४०) यो भिषज्यति, यः सूत्रार्थवयोगकुरालः यस्य चायुः सर्वथा विदितं, स भिषक् (चवि. ८.८६) भिषज्यति चिकिस्सति (चक, चवि, ८.८६)
(भिषक्) छद्मचर-वि., भिषग्वेषचरः, वैद्यनुवोऽशः धूर्तः (चसू. ११.५०)
-पारा-वि., वैद्याधमः, निन्द्तितनैद्यः (र. ३०.११७)
-प्रिया-खी., बनस्पति० गुडूची (रा. ३.२)
( भिवग् )-जित-न., चिकिस्सितम् (चस्, 90.२૪)
(-जिता)-त्री., बनस्पति० गुद्बची (घ.१.४)
-न्नुघ-वि., आरमानं केवलं भिपगिति नूते इति भिषबुग्वः अवैय्य:, कुवैद्यः (अह्टसू. १२.००)
-चरा-त्री., बनस्पति० हरीतकी (रा. ११.३०६)
-विद्-वि., निष्णातवैद्यः भिप₹च असौ विद्वाम वेत्ता च इति कर्मधारयत्वाद् भिषग्विस्समासः
(चवि. ३.४१)
भियङ्-) मावृ-स्ती., वनस्पति० वालकः (ध. १.२३)
भी-खी., भीतिः ( असंशा. ८)
भीम-पु., वनस्पति० अम्लवेतसः (घ. २.९६) भय登रम् बि., ( सुड. ६०.२२)
-पराकम-पु., सिढ्बौषधिविशेषः अयं बद्धद्वयग्रमाणोपसेवितः सन् सर्वंमेहमः (र. १७.₹९-66)
भीमाकार-वि., रौद्रसूपः ( सुड, ६२.१७)
भीछ-वि., कातरः भयरीलः (चसि. २.૪) खी., बनस्पति० शाताबरी (ध. १.२९३) लज्ञालुः ( सुड. ३२.२२८)
-त्व-न., कातरत्वं, सभयत्वम् (चवि. ८.9८)
-रिफा-स्री., बनस्पति० शतावरी (र. २५.9०4) भीरक-पु., इधुभेद्ःः पैण्डूकबद्रुणाः अस्य

( भीरुका)-ब्री., रेवतीम्रद्द० सा ससमेऽहून्यपस्यं विनाशायति (काकरेवतीकल्प ४५.)
भीषण-पु., वनस्पति० कुम्दुरूः (ध. ३.१३१) हिन्तालः ( रा. \&..36)
［ भुक्र］आयुर्वंदीय－शब्दकोशः［ मूधरयन्र ］५७९

भुक्त－वि．，कृत आहारः，निगीर्णमन्नम्（हे．अहसू．१．८） （भुक्ता）－बी．，बनस्पति० दीप्या（पिण्डसर्ज्ञरिका） （रा．११．७३）
－भक्त－वि．，भुक्तवान्，भुक्तभोजनः कृताहार इति （अЕसू．२०．१२）
－मात्र－वि．，सद्योभुक्कम्，अचिराहुक्तभोजन：
（ गुसु．४६．५१9）
भुक्तेरित－वि．，भोजनेन श्रेरितम्（ गुसू．૪६．，४८૪）
भुग्नहु्य－पु．，संनिपातज्बरः भुम्ननेत्रः（ मा जवर．१९） भुग्ननेत्र－पु．，संनिपातज्वरः लक्षणम्－ज्वरबलापचयः स्मृतिशून्यता असनभुग्रविलोचनमोह्तितः प्रलपन－ अ्रमकम्पनझोफवान् भुम्क्त् जीवितमाब्यु ल्यजति （मा ज्वर．३．१९）
भुज－प．，शारीर० बाहुः（ सुरा，३．८ ）
－ग－पु．，प्राणि॰ सर्पः（ मुड．३९．२५३ ）
सनिज० सीसकम्（र．२२．२७）
（－गी－）ब्री，वनस्पति॰ सर्पिणी（ रापरि，५．३९）
－गदृप्यि－ब्री．，गन्धनाकुली（र．२७．११५）
－गपतिशिरस्－न．，दिमुस्बसपर्शिरः अल्य धूमो विषन्नः（चचि．२३．९९）
－गालता－ब्री．，वनस्पति० नागघह्धी（रापरि．११．६）
－गाख्यवह्धी－बी．，वनस्वति० ताम्मूली（र．१२．५०）
－स्तम्भ－पु．，भुजस्थ स्तम्भः बाहुस्तैमिलयम （चचि．१（૪）．૪२）
भुजझ्झ－पु．，बिलेशय० सर्प：，नागः（ सुरा．૪．७१）
－जिन्धा－ब्री．，वनस्पति० बला（रा．४．५३२）
－पुष्प－न．，वनस्पति॰ नागकेशारम्（ सुड．૪६．96）
－पुष्पाद्यियोग－पु．，योग० नागकेशारं मरिचचुरं कोलमज्ञा समप्रमाणाः रीततोयेन पिनेच्चेत् मूर्छोशामनं भवति（सुड，૪६．१७）
भुजन्नम－पु．，ग्रह० यः कद्वाचिन्दूमौ सर्पवह्नमति，जित्क्नया सृक्किण्यौ विलेकि निद्धाल्गुर्डमधुुर्धपायसेप्युश्र यो भवति；स भुजब्रमग्रहृाविशो ज्ञाय：
（ घुउ．६०．，१३）
विलेगाय० भूनागः（र．५．२३३－३૪）
न．，खनिज० सीसकम्（घ．६．२१）
भुवन－न．，जलम्（ रा．१४．३१८ ）
भू－ब्री．，पृथ्वी（चसू．८．९）
स्फटिका तुवरी षा（र．११．४९）
वनस्पति॰ रकपुनर्नेवा（र．२४．१४૪）
अभ्रकम्（र．२६．५४－4६）
－कदम्ब－पु．，वनस्पति० भूमिकदम्ब：，मुण्डी
（र．१६．ь0－6९）
महाश्रावणिका（रा．५．२२१）
－कद्व्बक－पु．，बनस्पति० यदानी（रा．६．१४०）
－कम्द－पु．，बनस्पति० भूस्फोटः，प्राहृड्रघवः प्रसिन्क
एव（अरु．अहुसा，द．११४）
－कस्प－पु．，भुव：कमष：，इदम् अरिप्रक्षणम् （च⿳亠二口阝．१२．६९）
－कर्वुद्दार－पु．，चनस्पति० छ्रेप्मातक：
（रा．99．940）
－कूष्माण्ड－पु．，महाकन्द० बिदारी（र．२७．५२）
－कृष्माण्डी－ब्री．，वनसतति॰ विदारिका（रा७．७९४）
－क्षार－न．，चनस्पति॰ मूलकम्（रा．6．५०）
－खर्जूरी－बी．，वनस्वति० सर्जूरी（रा．११．७२）
－गृह－न．，भूर्वेदार्थं गुहम्（ चसू．१४．२८ ）
－घनी－ब्री．，खलिज० सौराट्री（रा．१३．१६४）
－जम्बू－बी．，बनस्पति॰ भूमिजम्बः（ रा．११．१३४）
－तला－ब्री．，चनस्पति० स्टृक्ष（र．२४．१२०）
－तलिका－ब्री．，वनस्पति॰ स्टृका（रा．१२．११३）
－ताली－बी．，वनस्पति॰ मुसलीकन्दः（रापरि．৮．५८）
भूपारली（ रापरि，५．४₹）
－तुम्बी－बी．，अलाम्नुनी（रा．6．२४१）
－तृण－पु．，बनस्पति० गुणाः－कटुस्तिक उष्णो बघू
स्क्ष：कफतातध्नो जन्नुमूतग्रद्वविपनाशनश्र
（घ．૪．૪6）
हिं．－आघस，गन्धवेन，अग्यघस，रोरोल．
म．－रोहिस गवत．
बं．－हआधस，गन्धनेन，अग्यघस，रोशेल．
ता．—रकनहपिल्ड़．
－दार－पु．，वराहकन्दः，मुस्तकः，सूकर：
（र．9८．9८३）
－द्वरु－पु．，वनस्पति० देवद्दारमेदः（र．१८．१८३）
－धरपुट－न．，भूमौ द्रवस्रुलादधो निखन्य तत्र मूपां स्वापयित्वा दीयमानें पुरम्（र．१०，६३）
－धरयन्त्र－न．，यन्त्र० राजहस्तमात्रताम्भीरे हसन－ मात्रायामविस्तारे चतुरसे गतें रसान्वितां पारदगगर्भितां महलमूपां वालुकागूठसर्वान्नां निधाय गतीकगुपर्यन्तं बालुकरा प्रपूर्योपरि किल्खित् पाश्वें च दी़्तनन्योपलैराच्छादृयेत्। एवं वद्धिद्वानूूर्बंक पुनः पुनः पचनं कार्यम् । उपरि सन्ततमृद्ममे－ रावइयकता। अस यन्न्रस गन्धकजारणायां

पारदस्य पाकमूर्छ्चनमारणायनेककर्मसु सुखेनोपयोगो भवति (र. २.૪४)
-धार्शी-त्री., वनस्पति० भूम्यामलकी (घ. ३.८૪)
गुणाः- मधुरा तिक्का (कषायाम्बा) (रा.) रीता विच्चकफघ्नी रकदोष्दृष्टिदाएममेहमून्ररोगयर्थी च (घ. ३.८४)
हिं.-जराम्ला, निहरी.
म. -भुईआवळी.
बं. - भुईअम्ल.
ता. -किसकेनेक्ली.
नाग-पु, क्षुन्राणिविरोप: गण्ड्यदः
(र. २.१३१-४०) तस्य सच्रपातनविधि:- क्षालितभूनागमृत्तिकां भुछ्नराजस्वरैर्दिनत्रयपर्यन्तं मर्द्रेयेत् एवं दिनन्र्रयपर्यन्त्रं निम्बुद्दवैस्तथा निर्गुण्डीस्बरसैः मृत्तिकां मर्देयेत्। ततस्तां भूनागमृत्तिकां द्वावणगणेन सह संमर्थं पिण्डाकरं कुर्यात्, तदनन्तरं तत्पिणंड मूषायां निरुण्य घटिकाइृयपर्यन्तं दृढठ प्रधमेव् । ततः स्वाहर्दरीतं कृख्वा तत्समाहल्य काष्ठपहके चिक्षणशिल्यां का स्थापयित्वारतिभारवतो राजिकाकारान् रेणूप् गृह्नीयाप्। अनन्तरं द्वाद़रांश्रातान्रसंयुक्षान् रवकान् राजिकानुल्यान् धमित्वा काभिकेन पचेव्। ततः रउकान् अतिभरान्धितान् काबिकेन क्षालयित्वा गृहीयात्। तेन भूनागसत्वेन यथेप्सितं बज्रादिद्दाजणं कर्याव्। दंदे सरसच्चश्रें रसायनम् ( र. ५.२२く-२२)
-निम्ब-प., बनस्पति० भूमिकदम्ब: ( रा. ९.१७૪ ) किराततिक्ष: (ध. १.३₹)
-पति-पु., खनिज० ॠषमकः (रा. ५.१५७)
-पद्री-ब्री., वनस्पति० महिका (घ. ५. १३४)
-पाटली-बी., बनस्पति॰ अस्या गुणाः-कटुरुणा पारदसंस्कारोष्युका च (रा. परि. ५.४₹)
-पालावर्त-पु., बनिजन राजावर्तः (र. १७.७८-५५)
चद्री-बी., बदररभदः (रा. ११.१६२) द० ' बदर '
-बव्प-न., भुवो बाप्यम् ऊष्मा
(अह. अहसू. ₹.४३)
-भुज्-पु., नृपः ( असंसू, ८.३ )
-भुजङ-प., भूनागः (र. ५.२३३)
₹०-' भुनारा.'
-रह-पु., उन्भिज्ञम् भुवो रोहति ह्ति भूरहःः
(काबिल. २२.५)
-लग्ना-ब्री., वनस्पति० शद्धुपुप्पी (रा. ३.१७१)
-वेइमन्-न., भुम्यम्तर्वर्वि गृहम् (अहसू. ३.१६)
-राग-वि., विलेश़यः ( चसू. २७.५४)

-शिरीष-पु., क्राशिरीषः (र. ३०.४३)
-शोलुलु-पु., भूकर्कदार: (र. ११.१५०)
स्वेद-पु., स्वेद्० पुस्पायाममात्रां भूर्मिं खनित्वा
 मिद्दाभां भुष्वं सिक्वा च घातच्नैरेरण्डपद्धनैराच्छाय तन्र पुरुं शाययित्वा स्वेद्येक् ( ुुचि. ₹२.८-९) भूत-न., प्राणी (अहसे. २.२०)

पिश्राचादिः (असंस्, ३२.७)
म्राः ( अससु. ४.३१)
देवादिः, वानि च अथ्ष देवासुरपभृतीनि
(सुउ. १८, ९३)
स्थाबरनज्ञमादिः स्वर्गः, पृथिन्यादि
( मुशा, १.₹)
विभीतक: (र. १२.६७)
हरिताल: ( र. १३.६७)
अफृकम् (ध. ६.१२१)
पारद: (च. ३.३७)
-कृत-वि., पिशाचकृतम् (चवि. ८.३७)
-केरी-बी., वनस्पति० श्रुक्तरोफालिका
गुक्कानी (रा. ૪.१२१)
मांसी (मुड, ६०,४७)
गान्धमांसी (ध. ३.૪०)
श्रुक्का निर्गुण्डी (असंड. ८)
$-ग-प ु$. भूतविज्ञानीत्रमूतप्रतिषेषाख्याप्यायद्ययम्
(अह्टू, १.४५)
-गुण-पु., आकाशादिमहहाभूतस्य शब्द्रादिगुणः (चसू, ११५६) दूविधोडयं पृथिन्यपां गुस्खं तेजोराग्याकरानां ल्युता ( सुसू. र०.90)
-ग्रह-(परिक०)-पु., भूतानां पिशाचाद्दीनां महो नाम आवेशः (अह्सू. १.४५)
-ग्राम-पु., भ्राणिसमूहः स चतुर्विधः स्वेदजजरायुजाण्ड्नोन्द्रिजभेदात् ( मुसू.१.२२)पझ्यमदाभूतसमूहः ( घ्रशा. १.१२)
-घन-पु., वनस्पति॰ ल्युनः (रा. ५.९४)
भूर्ज ( रापरि. २.२₹)
(-घनी )-घ्री., घनस्पति॰ नुल्सी (घ.र.५०)
－जटा－ब्री．，वनस्पति० गन्धमांसी（रा．१२．८१）
－त्रासनविद्या－ब्री．，भयोत्पादन्नूर्वकं पिशचादीनां विद्याबणम् तन्मन्त्यविद्या वा（र．८．३२）
－द्राविन्－प．，बनस्पति० ध्रुककः（रापरि．८．，००） －द्रुम－पु．，वनस्पति० ह्रेष्मातकः（रा．११．१४९） －नाशान－पु．，वनस्पति० रादाक्षः（ रापरि．११．१५） सर्षपः（ब，૪．४२） हि贾：（घ．२．२६）
－निग्रह－पु．，भूत्पेतादी़ां द्ण्डादिना रोधनम् （र．८．३१）
－प्रकृति－ब्री．，खादी़ि बुन्विर्य्यक्षहछारस्तथाष्टम इति भूतप्रकृतिः（चशा，4，६३）
－भविप्यदीरा－वि．，भूतस्य भविप्यतश्र अब्याहत－ ज्ञानवत्वेन ईंशः प्रभुः，न्रैकालिकदृष्टि：（चचि．५．३）

－राच－न．，घृत० इंद महध्नम्（ असंड．८）
－लोक－पु．，अमानुषसृट्टिः，अप्टादश भूताधिपतयः
सुरासुरगन्धवोंगगयक्षन्तह्तराक्षसराक्षसपिशाचप्रेत－ कृष्माण्डककालादौौकिरवेतालपितरः कषिगुरूमृद्ध－ सिद्धाश्र ते पुनः पृथकोटिपरिबाराः। तेषामपि चाऽपरिसंख्येयः परिवार ह्त्यनम्तो भृतलोक：
（असंड．6）
－वन्ध्या－स्री．，भूतबाधया वंश्यत्वमापादिता सी （र．२२．२）
－चास－पु．，वनस्पति० विभीवकः（ध．१．२१२）
－विद्या－बी．，भूतानां राक्षसानां वा ज्ञानार्थ प्रशामांथ च विद्या（चसू，३०．२८）तस्या अमानुछो－ पसर्गप्रतिषेधोडपस्मार्रतिषेष उन्मादृत्रतिषेष
हस्यद्यानि（ मुस्．३．४१）
－चिनाशानी－ल्री．，बनस्पति० कत्तृणम्（घ．१．८२）
－चुक्ष－पु．，वनस्पति० शाखोटः（रापरि．३．३०）
－संघ－पु．，देबता०（अह्हसू．१८．१६）
－संघात－पु．，भूतसमूहः（ अहसु．२．₹）
सतत्व－न．，राजससत्वस्य भेद्：（कास्．२८）
－समवायसंभव－पु．，भूतसमुदायारवधर्वम् （असंसू，१७）
－सार－पु．，बनस्पति० टिण्टुकः（रा．२．१४१）
－हान्ज्री－त्री．，वनस्पति॰ दूरां（रा．८．२२७）
－हर－पु．，बनस्पति० गुग्गुलः（रा，१२．१८३）
－हारिन्न्न．，बनस्पति॰ द्वेवदारः（रा．१२．१०₹）

भूताग्नि－पु．，भौतिकाभिः（असंशा．६）भौमाध्याभेय－ वायव्याख्यपश्ञविधो भौतिकाम्भिः पद्याइडहार－ गुणान् पार्थिवादीन् पचति जटरामेः समीपस्थः（चचि，१५．१३）उस्ष च जाठरेणा－ म्भिना संधुक्षितबलः पार्थिवादिन्र्यव्यवस्थिताः भूतामयः पश्य सं सं द्वव्यं पचन्ति （चक．चनि．१५．१₹）
भूताङ⿱彐⿰冫⿰亅⿱丿丶丶⿱⿴\zh11⿰一一心夊心文－पु．，बनस्पति० क्षुवकः（रापरि．९．४०） राइो，धत्तूरः，हृरितालभस्म（र．१३．३ง－४०） भूताङ्ढ刀रारस－पु．，भैषज्य० पारदगम्धकताम्रहरिताल－ बत्सनाभशंखभस्मयुक्तः，घ्वासकासक्षयनाशानः （र．१३．३џ－४०）
भूताव्मन्－पु．，आत्मा（चशा．१．५७）चेतनाहेतु：， क्षेत्रज़：（सुशा．४．३६）जीब：，प्राणेधवेक： （ सुखा．४．३） भूतान्दि－पु．，अहंकारभेदः तामसाऽहंकार：（ म्रशा．१．४） भूतं पृथिव्यादिकम् आदिमूलूलकारणं यस्य ताहशः，आद़त्ते जनिमत्स्यादिति आद्विस्रै्रकारणम् （सुशा．१．१४）
．भूताधिपति－पु．，अप्टाद़राभूताधिपतयः सुरासुरगन्धर्व－ प्रभृतयः（असंड．6）
भूताभिषन－पु．，महावेशः（ डुउ．₹९，६८）
भूताभिपद्धजज्यर－पु．，आगन्तुज्वरः，लक्षणम्－हासंय कमपनें रोदननं उद्देगश्य（सुड．३२．८०）
भूतारि－पु．，वनस्पति० हित्रु：（रा．६．५९）
भूतावेशा－वि．，भूतानामावेशो यस्मिन्स：（जवरः） （चचि，३．१२३）
भूति－खी．，वनस्पति० कत्तृणम्（घ．१．८०）
भूतृणम्（ रापरि．८．४२）
ॠद्धि：（रा．५．१८द）
भस्म（र．२१．१९－२१）
कल्याणम्（ काइ．३५）
－द－न．，घनस्पति० कत्तृणम्（घ．१．८०）
भूतिक－पु．，वनस्पति० अजमोद़ा（असंशा．४）
भूतणम्（रापरि．८．४२）
कतृणम（रा．८．१०६）
भूतीक－पु．，वनस्पति० यदानी शीवप्रश्रामनगणोक्तमेकं
नप्यम्（चसू．४．96）
कत्तृणम्（चचि．१८．२०；चसि，४，૪）
मूतौद्न－पु．，मांसमिश्र कोदनः（असंड，૪ ）
भूमि－बी．，देशः，तत्प्रकारास्तु－अइमवती स्थिरा गुर्वी ，इयामा कृष्णा वा स्यूल्द्वृक्षसस्यप्राया，सगुणुण

भूयिष्टा, स्निगधाइीवलाडsसन्नोद्का स्निगधसस्यतुणकोमलवृक्षत्राया गुक्राडन्नुगुणभूयिष्ठा;नानावर्णा लध्वइमवती प्रविरला डल्पपाण्डुवृष्षभ्ररोहा 5 भिगुणभूयिष्छा, सक्षा भस्मरासभवर्णां वनुरक्षाल्परसकोटरवृक्षग्राया बायुगुणभूयिष्षा मृद्धी समा ल्वभ्रवत्यव्यक्तरसजल़ सर्वतोऽसारवृक्षा मह्वापर्षतवृक्षग्राया इयामा चाडsकाशगुणभूयिष्टा ( युसु. ३६.३-४)
पृथ्वी महाभूतम् (सुसू, ४२.३)
क्रण्णमृत्तिका (सुक, 4.८४-८६ ड, )
-कद्म्ब-पु., बनस्पति० कवृम्ब: (र. २.१७४)
-कम्प-पु., भूमे: कन्प:, उत्पातः (चवि. ३.७.(२))
-कोप्टी-ख्री., भूस्यन्तर्गतनार्तारुपा कोष्टी (र. ६.६)
-खर्जूरी-त्री., वनस्पति० द्दीप्या (रा. ११.५३)
-गन्धिक-न., वनस्पति० रालिपणीं (घ. १.८८)
-गृह-न., भूम्यन्तर्वर्तिं गृहम् (चचि, ४.9०६)
-चरी-ल्बी., वनस्पति० आसुकर्णी ( रापरि. ३.२२)
-ज-पु., निर्यास० गुग्गुल्डुः (रा. १२.१८८)
भूमिकद्ग्यः (रा. ९.१७४)
लोडम् (र. ५.८२)
-जम्बूू-बी., जम्बूमेदः (रा. ११.१३४) द० 'जम्बू '
-जोन्दिद्न-न., शाक० तद्रुणाः- गुरु नातिवातलं च
(सुसू. ४ч. २९३)

- परीक्षा-बी., इवझ्रशार्कराडइमविषमवल्मीकइमशानाssधातनद्वेवताssयतनसिकताभिरनुपद्दतां अनूपरामभझ्रुरामदूरोदकां सितघां प्ररोहवर्तीं सृर्दीं स्थिरां समां छुण्णां गौरीं लोहितां का भूमिमौषध्रम्दणाय परीझेत। वस्यां ज्ञातमपि कृमिविषशाखाडsतपपननदहनतोयसम्बाधमागेंरनुपहतमेकरसं पुटं पृथ्ववगाबमूलमुद़ीच्यां चौशधमादद़ीतेत्येष भूमिपरीक्षाविशोषः सामान्यः
( सुसू. ३६.३)
-प्रविभागीय-वि., अध्यायसंज्ञा० ( सुस. ३६.१)
-मण्डपभूपणी-बी., बनस्पति० माधनी
(रापरिे, १०.२९)
-रजस्-न., रत्न० वैक्रान्तम् ( घ. ६.४४)
-लग्ना-ल्री., यनस्पति० विध्गुकान्ता (ध. ४.१9५)
-सहृ-पु., घनस्पति० शाकः (घ. ५,३ परि.)
-सार-ु., भूमेः सारः उटकृष्टांशः (काखिल, २२.७)
न., खनिज० पारदः (र. १७.६ง-६, $)$
तीक्ष्णलोहम् (र. १५.६し-६く)
शुन्दूरिलाजतु ( $र .96, \xi v-द<$ )

भूक्यामलक-पु., वनस्पति० तामलकी (र. १७.४-५)
भूक्यामली-त्री., तामलकी (रा. ५.१४४)
भूक्याहुल्य-न., बनस्पति० (रापरि, ૪.३द) गुणाः-
तिक्कं ज्वरकुषाडsमसिष्मनुत् (रापरि. ૪.३६)
भूयस्- (अव्य०) पुनः, भूरि अतिशायेन (मुड.५५.२७)
भूरि-वि., खनिज० सुवर्णम् (र. १६.६५-৬५)
-गन्धा-ब्री., वनस्पति० मुरा (घ. ३.६७)
-लेजस्-न., खनिज० सुवर्णम् (रा. १२.२)
-दुग्धा-स्री., वनस्पति० बृत्रिकाली (रापरि. ३.८)
-पत्र-पु., चनस्पति० उस्नलः (रापरि, ८.४६)
-पान-न., बहुमद्यपानम् (अहसू. $96, ~ २<\frac{\hbar}{z}$ )
-पुण्पा-त्री., बनस्पति॰ कातपुष्पा (रा. ४.३)
-फली-बी., बनस्पति॰ पाटली (रापरि. ५.૪४)
चला-म्री., बनस्पति० अतिबला (घ, १.२८६)
-मह्धी-ब्री., वनस्पति० भम्बष्ठा ( रा. र.१७१)
-स्रेप्मन्-वि., श्रेप्साधिक्ययुक्तम् श्रेष्मबह्लम् ( अहस्, १६,२े)
भूर्ज-पु., वनस्पति० तद्वुणाः-कटुः कथाय उम्गः पथ्यो टुघ्कौटिल्यनाशनखिद्वोष्नो भूतरक्षाकरश्य (रापरि. «,२२)
हिं. भुजषत्र.
म.-भोजपत्र.
बं. —मूर्जपश.
-ग्रन्थि-पु., भूर्जपन्नस्य ग्रन्ध्याकारमझम्र (चचि. २६.२२6)
-पत्र-पु., चनस्पति० शाखोटः (रापरि. ३.३०)
-पत्रक-पु., बनस्पति० भूर्जः (रापरि. ४.२२)
-पत्रधूम-पु., भूर्जपन्रस्य धूमः (चरा. ८.३८)
भूपण-न., अलड्दारः (सुक. १.6४-64) फटकी, उपरसचि० (र. ६,४२)
-क्षमा-वि., भूपणधारणार्थ समर्था (सुचि. २५.२८)
भूपणाईं-न., खनिज० सुवर्णम् (घ. ६.२) प्रबालम् (ध. ६.६ $\gamma$ )
भूषणार्हतम-न., भैषज्य० मौक्तिकम् ( ध, ६.६२)
भूस्तृण-पु., वनस्पति० गन्धतृणः, कटुसूक्षोप्णः वक्त्रशोधन: पुंस्त्वमश्र (चसृ, २७.१७२) कुमिहरतृणः (चवि. ५.96)
गुदाकनामधेयो द्रोणपुष्पसदशो, रोहिषमिति केचित् (उ. सुसू, ३८.१८-१९) तस्य गुणा:कफलो लयुः रुक्षस्तीक्ष्य उष्णः वित्तवर्धनः पाकेन रसेन च कड़ः ( (ुसू, ૪६.२३प)
 कण्हृश्य भवति, मुखात्पीतफेनागमश्य असाप्योsयम् ( मेक. ८.३१) द० ' मण्ड़क'
भृगु-पु., कथि० रोगापहरणचिम्तनार्थ हिमबत्वार्ब्वसमेतानामृर्पीणामेकतमः ( चरु. १.८)
भुछनन., घनसपति० त्वक्त (घ. २.५०)
भुझराज: (ध. ૪.99)
गुउत्वक् (चक. ५.२૪)
अभ्रकम् ( रा. १३.२ )
 दंसलर्षणानि-अ्रमरवर्णः, दंशस्थाने पिउका दा़ः कोटानि च (असंउ, ४५)
-जा-बी., बनस्पति० भान्ती ( घ. १.६८ )
-प्रिय-पु., बनस्पति० धूलि कद्वन्न: (रा. ८.१७२) कह्वंव: (घ. ५. $9 \circ$ ०)
(-प्रिया)-त्री., बनस्पति० माधवी़ (रापरि. १०.२९)
-मारी-ब्री., बनस्पवि० धमरारिः ( रापरि.१०.४9) केविका (रापरि. १०.३₹)

-मोहिन्-ुु., बनस्षति० चम्पकः (रा. १०.२३८)
-रज-पु., बनस्पति॰ भुर्राजः (. थ ४.१9)
-रस-पु., मार्किस्सरस:-(सुक.८.५६)
-राज-पु., वनस्पति० गुणा:-विक्कोण्ण: स्क्षम्बक्षण्य: केहारअनः कफ्नः सोफामपाण्डुद्योगविषध्नश्र
(घ. ४.99)
हिं. 一स्रुग्रा मोच्रन्द्य.
म.- माका.
गु. - भोग्रा; मार्क्व.
बं. -केसूरुरिया; केसुती.
ता.-क्केशी़ी.
प्रतुद्पक्षि० अमरमर्णः (चसू. २७.५०)
आनानपद्देरे वर्वमानः पक्षिविरोष: अ्रमर:(चक,१.८)
सविषाब्नं दृष्वाडयं क्ज्जति (असंस, ८)
-राजतैल-न., धासकासविनाशि वैलम्, तदिदे भृंगराजस्य द्रागुणे श्युमे रसे सिदं भवति समूचितबिचारणात्नेइछमच्छपानें वा योजयेत्(म्रु.५१.२०)
-राजमुखयन्त्र-न., स्खसिकयन्त्र० अस्पिविद्ध-
शल्योदूरणार्थमुपदिधम् ( सुसू, ७.१०)
-रेणु-प., बनस्पति० भृंगराजः (ध. ४.११)
-चल्धम-पु., वनस्पति० धाराकद्म्बः (रा. १.१७२)
भूमिकद्या: (रा. «.,१6૪)
( वह्धभा )-बी., बनस्पति० भूमिजम्बू:
(रा. ११.१३४)
तरणी (रा. १०.२४૪)
-चृक्ष-पु., बातहरबिल्वादिद्वक्षः (सु. ३५.४ ड. )
भुछाडी-ब्बी., बनस्पति॰ लबहम् (रा. १२.८५)
भुळ्रानन्द्धा-स्री, वनस्पति० यूधिका (रा. १०.२4०)
भुक्लाभीप-पु., बनस्पति० आत्रः (रा. ११.२)
भृह्नार-पु., वनस्पति० मृद्राजः (घ. ४.१9) एवनम (ध. ३.89) न., सुर्णपात्रम्, भद्वात्रम् (चसू, १५.७)
भृछ्वारक-पु., बनस्पति॰ भूक्राजः ( घ. ४.११)
भृछ्नारि-बी., बनस्पति० अ्रमरारिः ( रापरि. १०.8१) के विका (रापरि. १०.३३)
भृद्राह-पु., बनस्पति० मुळराजः (रा. ४.२०)
(भुझान्दा)-ब्री., बनस्पति० गुणाः- क्टुस्तिक्तोप्णा दीपननरोचनी च ( रापरि, ५.२०)
भृक्निन्-पु., वनस्तति० भुक्राजः (र. २४.८५) रसमण्डपे पूजनीयो देवता० (र. ६.२५)
भुक्ने पा-बी., बनस्पति॰ काकजम्बू: (रा, ११.१३२) कुमारी ( रापरि. ५.११) तरणी (रा. १०.२૪૪)
भृत-वि., भटित्रीक्तुत् मांसम् (चस. १३.८६)
भृतिक-प., बनस्पति॰ मूतृणः (घ. ४.૪७)
भृराम्-(अन्य) अल्यन्तम (मुचि. ८.८)
(भृशा)- दुर्ग-न, प्रतिवदिनोडविद्वित्वेन दुर्रमिब दुर्गम् ( प्रकरणम्) ( चवि. ८.94)
-पत्रिका-बी., बनस्पति॰ महानीली (रा. ૪.३५३)
-चातल-वि., अविवातकृत् (अहासू. ६.१२6)
-स्निग्ध-वि., अविश्येन स्निम्ध: ( बुचि. ३१.५४)
भुप-वि., भर्भितम् ( सुस. ४६.२४८)
-तण्डुल-पु., मर्जिततण्डुल;, गुणाः-लघुः सुगन्धि:

-मृद्--्री., दशधमृत्तिका (चसू. ४.१५)
-यन्त्र-न., तियंगाकारचुह्धयां तिर्यंज्युखं घटं स्थापथित्वा मुखं विछाय सर्वो घटो विलिप्यते, तस्सँँख्य नागभस्म विधीयते, पुतदेव भृष्यन्त्रम् (र. 4.969)
मेक-पु., भूमिशायप्राणि० मण्बकः (चस्. २७.₹८) बिलेश्रयानामहिततम: (चस्. २५.३ड)
-चर्ण-वि., भेकस्य घर्ण इव वर्णों यस्स स: (चचि. १६.३५)

मेड-पु., अषि० पुनर्वसोराश्र्ययस्य श्रिष्य: भेडसंहिताकारः ( चसू. १.३१)
पड्डु० मांसगुणाः- मधुरं खीतं गुहु विषम्पिभ बंछहणं सर्बदोपकरम् (रा. ६.३८く)
( भेडा )-ब्री., चनस्पति० पद्यदीजम् (थ. ४.१५९)

भेग्डा-ब्री., बनस्पति॰ गुणाः- अम्लोप्गा प्राहिका रचिकारिका च (रापरि. ૪.३३७)
हिं. -लोटलोटी, कुंजिया.
म.-बनभेण्डा, रानतुपकाडा, वागडु भेण्डी.
बं. -वेन ओचरा.
भेत्चृ-वि., विभागकर्ता ( पुख़् ) (चवि. ६.४)
भेद-पु., वेदना० भिद्यमानल्य ह्व पीडा (चवि. २८.२०)
भेद्नलम्, वायोरेक बैकृतं कर्म (चसू. २०.१२)
सोटनम् ( सुड. ३२.८6)
विरेचनम् (र. १९,૪-६)
क्षणनम् ( सुड. ૪५.९)
कुठारेण विद्रारणवद् वेद़नाविशोषः ( सुनि. ११.૪)
विगेष, प्रकारः (चक, १.₹)
सर्गः, हुधथम्रतृत्तिः ( चसू. २८.२२)
विक्कृतिः (चचि., ११.६१)
-प्रकृति-बी., भेदकारणम् ( चवि. ६.४)
-प्रकृल्यन्तरीय-बि., भेदुकारणान्तरभवम्
(चवि. ६.४)
भेद्दक-पु., बनस्पति॰ अम्लवेतसः (ध.२.९६)
मेद्दन-न., बनस्पति० हिद्धु: ( रा. ६.६०)
सूक्तम् ( ध. ६. २४६)
अम्लवेतसः (रा. ६.9४6)
उपक्रम० आशयविद्रारणम् ( चसू. ११.१५)
भेद्नबद् वेदना (अहस, १२.४८)
स्वगिददारणमिव बेदना ( मुसू. २२.११)
बृद्धिप्रादिभिः श्बैः स्फोटनम् ( मुसू. २७.४)
भेदनीय-वि., भेदनाय हितम् ( चसू. ૪.८) महाकषायवर्गो एको गणः (चसू. ४.९) सुवदाऽकों-ख्वकाडन्निमुखीचित्राचिक्रकचिरविल्बराध्विनीशकुलादनीस्वर्णक्षीरिण्य ह़ति (चसू. ४.९)
भेदाग्र-न., भेदानां परिमाणं संख्या इति यावत्
(चवि. ६.४)
मेद्दाशिन्-प., प्रतुद्पक्षि०
गुणाः-सबंद्दोषकरो मलदूक्षक्य ( घुसू. ४६.६९)

भेद्विन्-पु., वनस्पति० अम्बवेतसः (रा. ६.१४७)
जयपाए: (र. २०.२६)
रन्धकरः पारदस्य कन्कुकाल्यो दोषः (र. ११,२२)
(भेद्विनी)-बी., बनस्पति० कृष्णजीरक: (रा. ६.9०\%)
भेद्य-वि., विभाज्यो (विषय: ) (चवि. ६.४) अपविधराख्रकर्मस्वेकम् ( बुसा. ५.५)
-योग्या-बी., भेदृनकर्माभ्यासः ( ( ुुसू. ३.४)
-रोगप्रतियेध-पु., अध्यायसंज्ञ० ( मुड. १४.9)
भेरी-ब्बी., बाय० दुन्दुमिः (चइ. १२.५९)
भेल-पु., ऋणि० ( कासिद्दि. १)
प्रुर्बसोरान्रेयस्य शिष्य:, तन्न्रकर्ता ( चसू. १.३३)
भेषज-न, औषधम्, रोगतिबारकं द्वव्यम् (चसू. १.६२)
'भिषगिन्जाननेयस्वां्रेपजं भिषजो बिदु: '
-चिकिस्सा- (चल्. १०.₹)
-क्षपित-वि., शोधनकरिंतः ( अहसू, ૪.२८)
-योग-पु., औषधस्य तदृर्थसंपदननसामर्थ्यम्
(अह्टस. १.२२)
-विकारयुक्ति-ब्री., मेषजस्य विकारेण समं चुक्ति:
(च₹. १.३)
-संतृत्ति-ब्री., भेषजस्य संपादृनम् ( चइ. १.३ )
भेषजचतुफ्क-न., चरकसूत्रस्यानस प्रथमे चत्वारो डध्याया: (चचि. ३.२१५)
मेपजागार-न., भेषजसंग्रदस्थानम् ( युस्. ३६.१७)
भेषजापमानिन्-वि., भेषझद्देषी ( मुचि. ३०.૪)
भैक्षचर्यार्थ-न., मिक्षावृत्यथंम् (चशा. ५.१२)
मैरव-वि., भयानकम् (चवि. ८.११९)
पु., रसरलसमुच्चकर्ता लिंहगुप्तसूनुना यस्य तंत्रं आलोचितंत तस्य कर्ता (र. १.५-९)
श्रीशब्नरकिसरमेदः (र. ५.२३-२૪)
भैरवानन्द्योगिन्-पु., प्राचीनो रसाचार्यः (र. १६.१३०-३५)
भैषज्य-न., भेषजमेव भैषज्यम्, औषध्यम् (चसू. १.१३४)
-कर्शात-वि., औषघःः क्रमाव्वं प्रात्तः (अहस्. १४.८)
-काल-पु., मैष्पज्यावचारणोचितः (चनि. ₹०,२९८)
-मात्रा-खी., औपधमात्रा (अहृसू. १८.१५) द० 'भौषध'
भैषज्यागार-्न., भैषज्यसंश्रहस्थानम् ( असंसू. ८.)
भोग-पु., सर्पस्य फणा (चचि. २३.१३०)
-बती-स्री., वनस्पति० समझ्ना (असंड. ४० इन्दु) ( भोगी )-स्री., वनस्पति० सर्पिणी (रापरे. ५.३९)
भोगिन्-पु., सर्ष: ( सुक. ३.३९)

भोगिगन्धिका-त्री., वनस्पति० नाकुली (घ, $૪, १ ० ३)$ भोगिवह्धम-न., वनस्पति० चन्द्नम् ( रा. १२.३)
मोजन-न., आहारः ( सुसू, ૪६.૪७१) द०० 'आहार' -विधि-पु., आद्दारविधिः (अहृसू, ८.३५-३८) -वारिवर्जिन्-वि., भोजनं जलं च येन ल्यक्षं त्यक्चव्यं वा सः (चचि. १२.२६)
भोज्योपरोध-पु., लक्षण० भोजनस्य गले संगः
(सुड. ५२.6)
भौतिक-वि., भूतसंबन्धि (चशा. ८.४s) भूतहृरम् (चशा. ८.४९) मौक्तिकम् ( रा, १३.६६)
-पक्वृ-प., पार्थिवाद्यंशापाचको भूत्ताभिः, स पश्धविध: (चचि. 94. ३く)
-प्रकृति-्त्री., महाभूतकृतस्वभाषः नराणां भौतिकीं प्रकृतिं पूर्वाचार्या आहुः तन्र पवनम्रकृतेर्वातम्रकृतौ, दहनग्रकृतेः पित्त्रप्रकृत, तोयक्रकृतेः कफम्रकृतौ, अन्तर्भाबो सुश्रुतेन कुतोडस्ति। पार्थिवप्रकृतिस्तु नरः स्थिरबिपुलहारीरः क्षमावांश्न । नाभसम्रकृतिस्तु नर: गुचिश्विरजीवी महृन्भिः खैंयुंक्तो भवति ( सुझा, ४.<०)
मौतिकेन्द्रिय-न., आकाशादिमहाभूतजन्यशोन्रादिज्ञानेन्द्नियमिल्यायुर्वेद़ीया: (सुशा. १.१४)
भौम-पु., वनस्पति० पुनर्नवा (रा. ५.४०८)
सर्पभद्भ० त्रिविधा एते दूर्वीकरमण्डलिराजिमन्देदात् (असंड, ४)
भू मेन्विकारोडथवाभूमेरिदृमिति भूमिविकारः,
पार्थिबम् (चसू. १,६८)
-जल-न., भूमिप्राषं जलम्, तच्चाकारागुणबहुलं ग्राहं, तत्तु सतविधं-कौपं नादेयं सारसं ताडागं ग्रास्तवणमौन्दिदं चौण्यं चेति (सुसू. ४५,७) द० 'जल '
-रलन-न., भैषज्य० ग्रवालम् (रा.१३.७३)
भौर्ज-वि,, भूर्जपत्रसम्ब्धनि (चसू. ३.૪)
अंशा-पु., दूरगतिः (चसू. २०.१२)
अंश्रंशु-पु., नासागतरोग० लक्षणम्-मूध्धि पूर्वसंचित: غ्रेष्मा पित्तेन तत्तत्वमापन्नः सन् सद़ा नासद्वारेगैव सान्द्रविद्धघो लवणगत्धनान् भूत्वाइतिशयेनाधः स्रवति तदाऽयं रोगो ज्ञेयः (सुज, २२.१३-१४)
अ्रम-पु., रोग० अल्पसंज्ञत्तम्, अरीतिवातविकारेब्वेक:
(चसू. २०.११) लक्ष्षण० (चक, ७.४४)
अा. को. सं. फ४

मनोविकारः (चनि. १.२१) मज्जप्रदोष्जरोगेष्वेक: (चस्, २८.96) चक्रित्थित्येव संवेद्नम् (चचि. ३.२९-४०) रजःपित्तानिलाद्य्रमः
( सुशा, ४, ५६)
अ्रमण-न., चलनम् ( सुरा. ६.२४)
अ्रमर-पु., कीट० श्रूकतुण्डविषः (सुक. ३.५) अम्भिप्रकृतिकः, अयं पित्तजरोगान् करोति (सुक, ८.८-१२)
खनिज० लोहम् ( ध. ६.२६)
( अ्रमरा) -ब्री., चनस्पति॰ भुळ्नाह्वा (रापरि. ७.२०)
( अ्रमरी )-ब्बी., वनस्पति॰ पुन्नदान्नी (रापरि. ₹.૪७)
अ्रमरारिः ( रापरि, 9०.४१)
बनस्पति० जन्तुकारी (रा.३.१२८)
-चछह्धी-बी., वनस्पति० भृह्नाह्वा (रापरि. ७.२०)
-बान्धवा-स्की., वनस्पति० वासन्ती (घ. ५.१३९) अ्रमरतिथि-पु., बनस्पति० चम्पकः (रा. १०.२३८) अ्रमरानन्द-पु., वनस्पति० बकुलः (रा. १०.२६२) ( अ्रमरानन्दा )-स्री., अंतिमुक्का (रा. १०.२६०)
अ्रमराभ-वि., अ्रमरवन्नीलनर्णः (सुचि, २५.३६) अ्रमरारि-स्री., वनस्पति० गुणाः-तिक्का, वातश्लेप्मज्वर-

शोफकण्डूतिकुष्वणदोषास्थिदोषनुत् (रापरि. १०.४१)
अ्रमरेष्ट-पु., बनस्पति० टिण्टुकः (रा. ३.१४₹)
( अ्रमरेप्रा)-ब्री., बनस्पति० भार्भी (रा. ६.९६)
जम्बू, वेतसी (ध. ५.८४)
भूमिजम्बू: (रा. ११.१३४)
अ्रमरोत्सब-पु., वनस्पति० अतिमुक्ता (घ. ५.१५३) ( अ्रमरोत्सवा )-ल्बी., वनस्पति० माधवी
(रापरि. १०.२२)
भ्रप्ट-वि., स्थानच्युतम् (अहसू. १५.२३)
-गुद-न. स्स्थानाद्धिरागतं च तद् गुद्दम्
( सुचि.६,८)
-त्रधन-वि., अप्रगुदः (चसू. १४.१6)
-योनि-ब्री., रोग० स्वस्थानाच्च्युता योलिः
(चसू. १३.१६)
भ्राजकाश्नि-पु., भाजकपित्तम् 'यत्तु त्वचि पित्तं तस्मिन् भ्राजकोऽमिरिति संज्ञा सोऽम्यद्युपरियेकावगाहावलेपनादीनां क्रियाद्ध्य्याणां पक्षा चछायानां च प्रकारकः ' ( सुसु. २१.१०)
भ्राजन-न., प्रकारानं, दीपनम् (अहसू, १२.१४)
अ्नाजिष्णुता-त्री., दी़िमस्वम् ( सुरा. $6.9 \circ$ )
अन्तन्त्व-न., अमणम्, रिषलक्षणम् (सुसू. ३२.ठ)

५८६［ भान्तम्रेक्षिन ］आयुर्वेकीय－राव्दकोशः［ मगधा ］

भ्रान्तम्रेक्षिन्－वि．सर्वपदार्थानामयथार्थ वर्शैनं कुर्वाणः， सर्वपदा़ार्थायथार्थदर्शीं（सुउ．३९．३९）
धामक－न．，कान्नलोह्रकारेष्बन्यतमम्（र．५．८३） भ्रामर－न．，भमरोद्भवं क्षेते मधु（चस्त，२७．२४३） वद्वुर पिच्छिलं स्वादु च（ युसू．४५．१३३－१३५） कान्तलोइग्रकारः（घ，६．₹९）
 अक्षिक्टूपोरि रोमराजी（ युसू，१२．९）
－कुटीमुख－पु．，सर्प० द्वर्वाकरसर्प：（सुक．४．३४（१）；
－व्युद्दास－पु．，रोग० भुवो भाः，अरीतिaात－ विकारेष्बेक：（ चसू．२०．१9）
भूणहृन्तृ－वि．，गर्भघातकः，भ्रूणा़ा（चसू．८．१९）
आय्राट्र－न．，खर्पर（अह्षस．६．૪२）
भ्वामलकी－म्री．，वनस्पति० तामलकी（ध．३．८४）

## म

मकर－पु．，जलचरग्राणि०，मस्स्यः，मनुण्यं कृणाति हिनसि，मं विषं किरति बा इति मकरः बारिशाय－ प्राणी（चस्त，२७．૪०）हिंसंसंद्रक：（ुसू．४६．११८－८； अह्दसू．६．५३；असंड．૪३．१） मकरन्द्र－पु．，वनस्पति० कुन्द़（रा．१०．२५६） न．，पघ्येकरसम्（ घ．Х．१६५）
चास－पु．，ब्रनस्पति० घूलीकदृम्ब：（रा．१．१७₹） मकुप्पक－पु．，धान्य० कलायमेदः（अहस，७．३२）
मकुष्ठ－प．，घान्य० वैद्ललभैदःकृमिकरोऽयम्（गुस्．૪६．२७； असंसु，५．२६）
मक़ुपक－पु．，धान्य० गुणाः－मधुरो ग्राही संक्षः झीतलो रक्षपित्तज्नरादियु शस्तः कृमिकरः कफवित्तहर： लघु：（चसू，२७．२७；मुसू．४६．३०）
हि．一मठ．
म．－मटकी．
गु．－मठ．
ब．－मुगानि．
（ मकुप्वका ）－ब्री．，धान्य० गुणाः－कणाया मधुरा，लघ्यु－ बांतला，प्राहिणी，रु्या，कफवित्त्मी，रक्तवित्त－ उनरदाइहरा（ध．६．९२）
हिं．一माठ．
म．－रानमूग．
गु．－माठ．
बं．一भनमूत．
ता．－नुल्धापायरे．
मकूलक－पु．，वनस्पति॰ द्न्ती（घ．१，२२३）

मकेरक्र－पु．，पुरीप्जः किमिः（चसू．१९．४（८）； असंनि，१४．प凶）
मकहु－प．，उक्षण० गुलोडयं，प्रसूताया चायुरस्गारोष्य बस्तिशिरः प्रभ्नूनिपु गूलं करोति（亏．युनि，८．૬） चनु：पटिसूतिक्रारोगेव्वेकः（कासिल，११，凶－१\％； असंशा．₹．३५）चिकिस्सा－मक्दरोगग्योपचरणम्， तश्च बीरतर्वाद्विसिदं जलम्（कायः ）उपकादि－ कल्कमिम्रितं सर्पिपा सुखोष्णेन लवणनृण्णेन का यथा－ दोषों पाययेत्（ युशा．१०．२२）
－संशितबिद्रधि－पु．，मकल्欠यूलविरोणरोगात्पभ्नात् कुक्षौ विभघिजायते（ युवि．९．२७）
मक्षिका－बी．，कीट०（चइ．२．२१）सविपमक्षिका （चचि．२₹．94६）सा पड्डिधा－कान्तारिका，कृष्या， पिङ्गला，मधूलिका，काषायी，स्थालिकेत्येवं पट्， ताभिद्देश्स कण्डूरोफद्दाहरओं भवन्ति，स्थालिका－ कमायीम्यां कण्दूसोफादिलहिताः इयाउपिडको－ स्पत्तिरुपद्ववाश्य उबरादयो भवन्ति，कापायी स्थालिका च प्राणारे（मुक．८．३५；मुचि．२४．८२） नीलमक्षिका（ड．युज．२०．१२）
 अहस्．©．१४）
बनस्पति० लक्ष्रणा（रापरि，५．५५）
－कान्त－न．，मक्षिकाप्रियम्（ चचि．१९．，）
－कान्त－न，मक्षिकापरीतम्（चचि．१४．ः）
－द्रंशा－पु．，प्रायेण मक्षिका नेत्रे द्र्रन्ति，मक्षिकादंशः श्यभधुयहुलो दाहकण्ड्रमांश्व भबति（असंड，૪३） （ युक． 6.48 .44 ）
－मल－न．，बनस्पति॰ सिक्धकम्（रा，१३．१७३） －विप्－स्री，मक्षिकाविशोषस्य पुरीषम् अर्दिनिग्रहणाथे－ मुप्युक्तम्（चचि．२०．२९）
－राकृत्－न．，मक्षिकापुरीषम् ददं；सितान्द्दुन－ मधुयुतं बर्दिकृत रामनार्थ लेहयेत्（सुड．४२，३१） मक्षिकाश्रय－न．，प्राणिज० सिक्थम्（घ．३．१९९） मक्षिकोपसर्पण－न．，मक्षिकाणामनुसरणम्，क्लेमझ－ प्रमेढाणामुपद्धवः（ सुनि．६．१₹）
मख－पु．，यक्ञः（असंशा．१२．८）
मगध－पु．，देश० प्राचीनः प्रसिद्धो देशविशोषः स कुर－ क्षेत्रात् पूर्वंद़ेः（ काखि्य．२५．८）
（मगधा）－ब्री．，बनस्पति॰ पिष्पली（सुज，५२．३४） कुुकदण्यस्कन्धे मगबा श्रेष्रे（असंसू．१८．२द）
मगधा－बी．，（मुउ，प२．३४）
-फल-न., घनस्पति॰ पिप्पली (सुड. ४७.३८) मगधोद्नवा-स्री., (सुड. ११.१४)
(रा. ६.99०; र. २३.६૪)
मङ्ञल-न., देवतानमस्कारादिनिन्विद्तकार्यसमाप्त्यभ्थ यत् कियते तव् (चनि. ৮.१६) प्रशस्तौषधर्मणिधारणादि (सुसू. ६.२०) अथर्वबेदे चिकिस्सा (चसू. ३०.२१) गीतादि ( सुसू. १६.३; अह्टस्. १८.१₹) स्वस्तिकपूर्णकुम्भादि (ड, सुसू, 90, ४) मझ्ञला)-स्री., वनस्पति० हरिद्रा (रा. ६.८०) नीलूूर्वा (रा. ८.२२६)
-चछ्छाय-पु., एक्षः ( रा. ११.१२६)
-पद्द-पु., भैषज्य० शाह्ञ: ( रा. ११.२४४)
मङ्नलाप्टरात-न., प्रस्थानगमनप्रवेशोपु दधिमधुघृतलाजपुष्पा $\frac{\text { क्षतोदुग्बराश्वत्थमु क्रामणिच्छन्नदूर्बांकुराडsड- }}{}$ र्शकन्याध्चजस्यन्द्ना5 5 पषद़ा ऽक्षनृपश्रीतरुमद्रपीठानि सस्यानि मस्सा, हया हंसश्याबो वृषः केसरी दक्षिणावर्तशाड्धाइड्जसिद्दार्था रोचना स्वस्तिकस्तोरणं कीचका वेणवो नरुणमधुमद्वसिक्तगण्डगजस्तोयलम्बोडम्बुद्; पूर्णकुक्भो हरिद्धा C दिरिन्द्रः फलान्यार्द्रमांसं सिंत चामरं गौः सवत्साइइन्ना पुत्रिणी मानुषं वर्धमानं सहसं नराणां प्रयुक्तानि यानानि धन्न्नरिवर्वमनो त्राह्मणो भूमिरम्युप्टृता सिन्दूमनं बराहश्र तोयोश्थितब्रिनयनमधुसूदनस्कन्द्रुद्मासना बोक्पालाः सुराः खं दिशोडमिः सरांसि स्रवन्त्यः समुद्दा मखा मारतो ज्योतिषं धर्मशास्लाणि तीर्थानि काव्यं धर्माथिकामाssश्रितं वालखिल्याद्यो वेद्वाक्यं निधिः कौस्तुभः काल्ञनं मणिभद्धः सुमेख: प्रियब्नु: प्रदीपो बचामोदकौ दितिरदितिररन्धती बुद्धि: साविन्ग्युमाssकाशगका शर्ची देवसेना सुधा शान्तिर्लक्द्मीःसरस्वत्यपत्यक्षमा स्वस्तिशाबद़ो वषट्कार ॐकारपुण्याहधर्मक्रियाप्वैतद्येत्तरं मझ्नलानां श्रातं दर्शानात्परर्शनात्कीतिनाच $s$ गुभानि ब्यपोह्या $s$ थैसिलिद्ध, दिशान्युत्तमाम् (असंशा. १२.८; असंस्, ₹.२३.) मझ్नल्य-पु., वि., मंगलाय हिवम् (सुसू. ४५.६५) पाण्डुवर्णः मसुरः ( सुसू. २०,५)
बनस्पति० रीठाकरअः (रा, «.१८६)
पिच्पलः (घ. प..64)
जलमधूकः (रा. ११.५९)
नारिकेल: (रा. ११.१०४)
कपित्थ: (रा, ११.१५4)

जीवकः (रा. ५.१५४)
मसूरिका (रा. १६.१४९)
घन्द्नमम् (रा. १२.१)
बैद्लभेद्व: (ड. सुसृ, ૪६.२७)
खनिज० सुवर्णम् (रा. १३.३)
भेषजद्धव्य० सिन्दूरम् (रा. १२.१६१)
( मझ्ञल्या )-सी., वनस्पति० ऋद्वि: (रा. ५.१८८)
बनस्पति० माधपर्णी (रा. ३.१८०)
जीवन्ती (रा. ३.१७6)
प्रियन्बुः ( रा. १२.२९)
हरिद्दा (रा. ६.८०)
शमी (ध. 4.,54)
बचा (रा. ६.८)
गोरोचना (रा. १२.३३)
श्षेतनचा (रा. ६.१०)
अगरभेदः (रा. १२.४५)
मब़ल्यकघृत-न., धृत० विषमज़्वरनाशनं सिद्धुपृत् (कासिल, ११.१६७-६८)
मजन-पु., अस्थिविवरगतोडतिस्निग्धधातु:
(अह्रसू. १,१३; चचि. १५.१६; सुसू. १४.9०) मज्ञनहस्रोतांसि मज्ञः स्थानं, मज्ञवहस्रोतसामस्थीनि मूलं संधयश्व (चवि. ५.८) अस्थनो मज्ञा जायते (चचि, १५.१६) मेद्सोडस्थिपु पूरणात् मज्ञा जायते इल्यव्युक्तम् (चचि. १५.३२) पझ्घरिंशतितमे दिने मज्ञा प्रजायते (सुसू. १४.१०) अस्नो मजोमवे पश्व्वद्विनान्यावइयकानि
(सुसू, 98.90) अर्तिस्निग्धो गुरुश्रेति मजञ्: संखूपम्। मजसारलक्षणम् - अकुशोत्तमबलः स्निगधगम्भीरस्वरः सौभाग्योपपबो महानेत्रश्न (सुसू. ३५.१६) मज्ञ्मानमेकोऽझलि: (अहारा. ३०.८०) अस्थिपूरणं मज्ञ्: श्रेष्ठ कर्म (अह्डसू. ११.૪) मज्जास्नेहं बलं शुकपुष्टिमस्थनां पूरणंण च करोति ( सुसू. १५-५-१) केशाः मज्ञ्: उपधातु: (शाह्ञधरः) अक्षित्वग्विवां स्नेहो मजजमल: (अद्धशा. ३.६४) मज्जा बृद्धो नेग्रयोरद्रानां च गैरवं कुर्यात् (अटुसू. ११.११) मज्जनि क्षीणेऽस्थनां सौषियं अ्रमादिश्र ( अहुू. ११.१९) तमोदर्शन मूच्छाभ्रमपर्वश्यूलम्मूलारुजन्मनेत्राभिष्यन्द्रप्रभृतयो मज्जदोषजाः विकाराः (सुसू, २४.९) मांसमज्जाऽस्थिननेहसंयुतं खाद्वम्लसंयुतं अं्यं मज्जक्षीणोडभिकाह्धति (ड. सुसु. १५.२९-₹१)
५८८［（मज）］आयुरेंदीय－शब्द्कोशः［मणिबन्घक्रूर्रान्तर ］

स्थूलास्पिजु विशोपेण अभ्यन्तराश्रितो मझ्जा （सुशा．૪．१३）यस्य फलस्य मज्जाइडस्ति तस्य फलस्य वीर्यंमिब मज्नो बीर्थम्（ सुसू，४६．२०८）अस्थि－ गतधातुविशोष：，गुणाः－मधुरो हृंदणो वृष्यो बल्यश्र। तस्य सौत्योणे यथासखं बोद्बल्ये（चसू．२०．२०४） （मज्ज）－परिपाक－पु．，लक्षण० अस्थिमघ्यस्यः मजापाकः（ मुनि．९．३४）
－मेह－पु．，रोग॰ वातजोडयम्，मज्ञमिश्रं मज्ञानं वा मेहति（असंनि．१०．२७；चनि．४．३२）
－वाहिस्रोतस्－न．，स्रोतो० उल्पेषाल्यभिष्यन्द्राभि－ घातम्रपीडनैर्विरह्बानां सेवनेन दुण्यति （ चवि．५．१८；असंगा．६．४३）
－सार－पु．，मृद्नलः बल्वन्तः चिलघवर्णस्वराः
स्यूलदी़र्बवृत्तसंध्यश्र मजसाराः ते दीर्शायुपो बलनन्त：श्रुतवित्तविज्ञानाडपल्यसंमानभाजश्र भवन्ति （चवि．く．9०८；सुसू．३५．१६）द०＇मजन्’ मज़र－पु．，वनस्पति० तद्रुणाः－मधुरो धेनुदूभ्धकरः （ रापरि．८．५२）
मज्जा－त्री．，अस्सः ज्युद्द．्रोहभागः（चशा．6．94）
चतुर्पु ल्बेहेन्बेक：（ चसू．१．८६）
फलमजा（चक．८． 6 ）
－ज－पु．，बनस्पति॰ भूमिजः（रा．१२．१८३）
－सार－न．，वनस्पति॰ जातीफलम्（रा．१२．६७） मश्चिपत्र－न．，वनस्पति॰ सुरपर्णकम्（ रापरि．१०．५०） मझंरि－ब्बी．，पुण्पशाखा（असंसू．१६．9८） मध़री－ब्री．，बनस्पति० सुरसा（रा．१०．७く）

ननम्र－प．，वनस्पति॰ चेतसः（घ．५．११६）
मझारी－ब्बी．，साध्धपादद्ययम्（र．२२．१२३）
मझिश्ठ－न．，रकतवणं मूलम्（र．१०．今9）
（मझ्जिप्रा）－स्बी．，बनस्पति० मजि़िा मधुरा तिक्ता कषाया स्वरवर्णकृत्। गुरुण्णा बिषश्लेम्मशोध－ योन्यक्षिकर्गएक्क। रक्तातीसारकुषाम्न्रवीसर्प－
मणमेंहनुत्
（ भा．प्र．）
हिं．－म\｛ीठ．
म．－मंजिप्र．
गु．－मजीठ．
बं．－संजिष्टा．
ता，चलिहि．
रक्ववर्णा इनस्पति：（र．३．६६）
महाकषायवर्गे वर्य्याद़िगणेपु एकं दृव्यम्
（चसू．४．१०）

लता，पित्तसंशामनवों प्रोक्षा（ युसू．३ऽ．८）
मूपिकविषहरा तज्ञनितर्कर्णिकापातनी च

－मेह－पु．，पित्तनिमित्तः प्रमेहभेदः（चसू，१९，४；（९）
（सुचि．१9．३）
लक्षणानि－अस्मिन् मसिछोळक्सकारों भूरां विस्नं च पित्तस्य परिकोपात् ग्रमेहति（चनि，૪．३३）
मझिप्राद्किपाय－पु．，मभिष्टामुस्तकढे़्रदारस्बदिर－
 मूर्वांहरिद्वात्रायमाणा किटिमारविछन्नवासाऽमृता－ गुद्रचीवत्तककाकोलीधन्बयासा इृति मभिक्टा－ डsट्रिक्यायमणः अयं कुध्मःः（र．२०．३१－२२） मक्जिप्राद्सिसर्मिस्－्न．，घृतं० दृद योनिगूलं ंगुकदोषं च नाशायेत्（र．२५．，२२－८૪）
मसिप्टोद्क－पु．，लोहितवर्णासहशः मसिप्रकाथ：
（ मूनि，६．१9）
मঞ्जुका－ब्री．，वनस्पति० मझिष्टा（च．१．१५）
मम्जूलीयक－प．，प्रतुपद्षक्षि：（असंस्त，५．७२－৮५）
मश्जूपमूपा－ब्री．，प्षा मण्डूकमूपायाः अपरा सन्ज्ञा
（र．9०．३१）
मन्जूपा－ब्री．，बनस्पति० मनिष्रा（रा．६．१६）
मणि－पु．，रल० यस्य धारणेन भूताद़ीनामुपश्समो भरति（चनि，6．96；सुसू．४५．१५）सरकत－ चन्द्रकान्तपपरारागादि（अ，चवि，६．१८） सर्पफणोह्दतो मणि：（इन्दु；असंड，४२；अह्नस，१२．५） अनयन० लिन्दूसाsग्रभागः（चचि．३०．964； सुउ．५८．94）
－कुहिम－न．，मणियुक्ता भू：（अहसू．₹．२४）
－चुर्ण－न．，सफाटिकादिचृच्र्ण्म्，वणस्य सर्णर्णत्रयोगो उपयुक्तम्म（ सुचि． 9.900 ）
－चिछद्रा－स्बी．，बनस्पति० मेदा（ घ．१．9२७）
－तुण्डिक－पु．，जल्चरश्रणिविरेपः
（असंसू．७．८१－८३）
－पर्पटी－बी．，भैषज्य० नासिकारोगाविनाशकरी
（र．२૪．२६－३०）
－वन्ध－पु．，शारीर० संधिः（ सुचि．३．३३）
मर्मविरोषः（ असंशा，७．६ ）असिन् विद्दे कुणता
（ सुशा．६．२४）
पाणिमूलम्（ युचि，५．૪）
－बन्धक्रूप्परान्तर－न．，प्रमाणम्，दोडसालुलम्，
दीर्घायु：पुरुपलक्षणम्（ डसू．३५．१२）
-बीज-पु., फल० दाडिमः (रा. ११,९४)
-भद्र-पु., देशयोनि० गज़ः ( असंशा. १२.८)
-भाजन-न., रलखखचितं पान्रम्, शिशिरदारापूर्ण गुल्मदेशोपरि धारणार्थम्
(असंचि. १द६; युज, ४२.१०५)
-मन्ध्र-न., भैषज्य० सैन्धवम् (ध. २.२५;असंड.८)
-मयपात्र-न., (परिव०) रलखचितं पान्रम्
( सुसू. ४५.११)
-रत्न-न., पद्मरागमछानील्युप्जरागविदूरक्नमुक्ता-
विदुुमबजेन्न्द्रवैड्ट्र्यक्फटिकादि ( असंसू, १२.२१)
-राग-न., लनिज० हि द्जुलम् (रा. १३.४८)
-रागकर-न., खनिज० हिद्रुलम् (घ. ६.૪०)
-शिला-ब्री., खनिज० मन:झिल्य (र.१२.९९) मणिक-पु., गोलक: भाण्डविशोषो बर्तुलाकार:
(चसू. ११..6)
भुजास्थि (चरा. ७,६)
करबाहुसन्धिः (चई. ₹.५)
मण्ड-पु., कादारदम्य० सिक्थैर्विरहितो मण्डः
(सुसू. ૪६.३४૪) मसत्तुकः (सुसू. ४५.९०)
अम्विदीपनो वातानुलोमन्ः स्वेद़जननः स्रोतोमृदुख्व-
कारी लं्घितविरित्ततृषितानां प्राणधारणश्न
(चसु. २ی.२५२) स चतुर्विधः, तद्यथा-मण्ड:
पेया विलेपी यवागूश्व ( स्रूस, $૪ ६, ३ ૪$; अंट्हस. ६.२६-२५; असंस्, 6.૪०-૪9)
दधिमण्ड: (चसू. २७.२२८)
(मण्डा)-ब्बी., सुरा (घ. ६.२५५)
मण्डक-पु., हींहे० (रा. १६.९७)
आहारन्वव्य० गोधूसपिक्कृतं पकाब्रम्
(र. 26.98-9.я)

मण्डन-पु., अतिमुक्तः (घ. ५.१५३)
मण्डपारोह-पु., घनस्पति० मुखाल्ड़: (रा. परि. ५.२२) मण्डपी-ल्बी, वनस्पति० निष्पारी ( रा परि. ५.९९)

क्रुदोपोदकी (रापरि. 6.6६)
मण्डल-पु., वेटनाकारकणबन्धः बाहुपार्बोंद्रो रुप्टादिके बृत्तेड़े्ने मण्डलबन्धो विधेयः ( सुसू. १८.१८-१८; असंसु. ३८.४२; अहसु, २९.६०)
न., घर्तुल, चकाकृतिः (चसु. १९.४)
रोग० सतकुषेण्वेकम् (चसू,१९.४ (२) कफाधिक्यात् मण्डलाकारं कुष्ट भवति। तत्र श्वेतें रचंक्रं स्थिरं स्यानं स्निग्धमुस्सन्रमण्डलमन्योन्यसंसकं चेति मण्डलस्वरूपं तश्च कृच्छूसाध्यम् (चचि. ५.9६; चसू. १९.४ (२)

हेख्यरोगोडयम् ( गुसू, २५.९-90)
शारीर० बर्तुलाकारो नेत्रभागः, पष्ष्मवर्मरश्वेतकृष्ण-
हृीनां पश्च मण्डलानि नेत्रे बाह्यतो मध्यपर्यन्तं क्रमेण भवन्ति ( सुछ. १.१५)
संधि० मण्डल्काकृतिसंधिः ( मुरा". ५.२७) कण्ठनेन्रहृद्ययक्छवक्णोमनाडीपु मण्डलसंज्ञा:
(असंशा. ५..66)
काल० द्वाचत्वार्रिंरादपचत्वारिंशादा दिनानि

> (र. १૪.५२)
(मण्डल्रा )-बी., रोग० क्षुदरोग: विपुलोस्सक्ना सरागा
पिटिकाइsचिता पिट्टिका ( असंउ. ३६)
( मण्डली )-ब्री., वनस्पति० स्वाहुपक्रफला
(रा. ७.७६)
बनस्पति० गुदूची (घ. १.३) बटः (रा. ११.११३) -पत्रिका-द्री., वनस्पति० क्रूः (रा. ५.४०६) -पर्णिका-ल्री, वनस्पति॰ शींशारा (इन्दु. असंड, ४४) -पुठ्छक-पु., कीट० प्राणनारानः (असंउ. ४३) तेन दृस्य वेगज्ञानं सर्पवन्दवति तास्ताश्य तीका वेद्ना भवन्ति। तथा सांनिपातिका रोगा भवन्ति, दंश्रातु चर्णिन रक्तपीताडसितारण: क्षाराम्यिद्धबनच
( गुक, ८.१६-१८)
 शख्यम् ( ुुचि. १५.१२) वर्मरोगे छेद्वनाथ्थमुपयुज्यते (असंड. १२; अह्सू. २६.५; असंसू. ३४. २૪)
मण्डलिन्-वि., सर्प० अस्य विपं पित्तप्रकोपणमिलाड्ड़: (चचि. २३. १२૪) मण्डल्युक्तः सर्ष: (चचि.२३. १२५) मण्डलिनः द्वाबिंशार्जिजेया: -आदर्शमण्डलः, श्वेतमण्डलो, रक्तमण्डलभ्रिन्रमण्डल:, पृषतो, रोधपुण्यो, मिलिन्द्को, गोनसो, बृद्वगोनसः, पनसो, मढापनसो, वेणुपन्रकः, शिग्रुकोमदनः, पलिन्दरः, पिज्नखः, पुष्प० पाण्डु; चउन्रोडम्निको बभ्रुः, कपाय; कलुप: पारावतो, हस्तभरणश्वित्रक एणीपदः
(सुक. ૪. ३૪)
( मण्डलि )-दंश-पु; भण्डलिसर्पस्य दंशः (सुक. ५.6) -विष-न., तहक्षण्षणम्-सवगादी़ानं पीवत्वं रीवाभिलाषा परिधूपनं दाइस्तृष्णा मदो मूच्छ्छा उवरः शोणितागमनमुर्ण्वमधश्य मासानामवश्रातनं ध्ययुर्दरकाोथ: पीतरूपदर्शानमाहुकोपस्तास्ताओ पित्तवेदना भवन्ति
(सुक. Х.३०)

मण्डितुणिक्डका－घी．，पक्षि० सुश्रुते प्लववरों उल्हुणेन निद्दिध：पक्षि०（ सुसू，४६．904）
मण्द्रक－पु．，जहचर्राणि० अस्य द्वशादिषबाधा भवति। मण्ड़कः सविषँ द्दपलक्षणम् छर्दिर्निद्धा च（चचि，२₹．१५૪；घ．६．४८३）भेक：， स चापविधः一कृष्णः，सारः，कुएको，हरितो，रक्तो， यववर्णांभो，भृकुटी，कोटिकश्र（ गुक．८．३१； माविपरोग．५१；र．५．२१）
न．，चतुर्विधाभ्रकाणामन्यतमम्（ र．२．५）
（ मण्डूकी ）－ब्री．，चनस्पति० नाही（र．२२．४४－૪८； सुउ．२१．४५；रा．५．१४८）
आदिल्यभक्षा（ ब．४८८८） मण्हृकपण्ण（र．२6．९．6－9०9）
मैषज्य० मुक्तानां खुत्ति：नेत्ररोगे लेखनाथिमुपयुक्ता
（ सुड．१५．२५－२е）
－पर्ण－पु．，वनस्पति० पृथुखिम्य：（रा．९．१४२）
（－पर्णी ）－ब्री．，घनस्पति॰ वाही，गुणाः－कपाया पिस्ते हिता स्वाुपाकरसा हिमा，लंख्वी च （ सुसू．४६．२६२）क्षतक्षीणे उपयोज्या
（चचि．११．३२）
हिं．－－्रद्समाण्ड्रकी．
म．－ग्राही．
गु．－कइत्राध्भि．
वं－चुलकुजि．
त－ －वह्रार．
शाक०（चस्．२ง．९५，र．११．५२－५८）
आदिलभक्ता（घ．૪．s．）
मभिषा（रा．६．१६．अहसू．६．७६；असंसू．१५．४९）
बयःस्थापनगणे एकं दृव्यम्（ चस्，४．१८）
－पण्याद्यिगण－पु．，शाकगण०（चसू．२७．९५－९५） द०＇थर्ग＇
－पण्ण्यदिवर्ग－पु．，द्वव्यगण० तिक्तरस्रायाणि शाकानि，मण्दूकपर्णीससलायुनिषण्णकसुवर्चला－ पिप्पहीगुडूचीगोजिढ्बाकाक्माचीम्रपुन्नाडार बल्युज－ सतीनचृहतीकण्ड सरिकाफलपदोलवार्तोककारवेलक－ कटुकिकावे ${ }^{\text {के }}$ स्वूकपप्पटककिरातति क्तक्कोटकारि－ एकोशातकीवेत्रकरीराssटस्पका sर्कपुष्पीप्रभुतीनि। रक्तपित्तहरण्याहुर्ह्धथानि सुलघ्बृनि च，कुछमेइन्वर－ भाषकासाडरुचिहराणि च（ उुसु．૪६．२६२－६३）
－मावृ－बी．，बनस्पति० गाही（रा．५．१४८）
－मूषा－बीी．，मूषाविरोषः（र．१०．₹१）

मण्ड्रको त्पच्ति－ब्री．，मण्ड्क्नानामुत्वच्ति；，तघ्था－प्राबृद्－ काले वर्वमाणे महोरगः शुक्क सुजेत，ततः रारत्रततायां भूमौं जहस्य मण्डो भवति， तस्मिन् मण्डोद्के जाता मण्दूकाः，तेन संज्ञिता मण्टूका इति（ ड．युक．८．₹१）
मण्डूर－न．，लोहृकिद्टम（ चचि．१६．७२）गुणाः－मधुर－ कटूष्णं，कुमिबातनुत ，पक्तिगूल मर्च्चूलमे हगुल्मार्ति शोफनुत्（ध．₹．३१）वस्य निर्मीणविधिः－ प्रथमतो गोमूत्रेण त्रिफज कभनीया। ततस्तत्बाथे सम्यक्परितसं लोहकिएं शनैस्ताबस्सेचयेत्，यावत् स्ययं जीर्णतामाक्षोति। पश्रात्तच्चूर्ण पेपणयोग्यं जायते। प्तत् त्रिफलाकायसिख्वितं लोहकिंदे मप्दूर－ नाम्ना समाए्यातम्（र．५．१५९）इंदं पाण्डु रोगशम मनम（ सुछ．૪૪．२३）
－चटक－पु．，योग० पाणुुरोगे उपयुक्त：，गुडनागर－ मण्ठरतिलांशान्मानत；समान् गृहीत्वा पिप्यल्लां द्विगुणां गृहीश्वा च गुरिका：च कहत्वा पाण्डुरोगिणे द्यात् । त्रिफलात्रिकटुमुन्तविड स्वड्माक्षिक्रन्थिकदेवदा़ारणां पृधक्पथभ्भागानां द्विपलिकानां चूर्ण कुर्यात्। तद़नन्तरं मण्दूरं गुहीत्या श्रुद्दमअनसन्विभं चृर्ण छृख्वाइषुणे गोमूले पत्तवा तस्सिन् वचच्यूण प्रक्षिकेत्। अनम्तरसुदुम्बर－ समान् घटकान् भोजने उप्युजीत। एते बरकाः पाण्डरोगिणां प्राणदास्तथा कुछाइजीर्णसोथो－ रस्तम्भाइरी：कामल्रामेहसीहाहदिरोगेपु चोपयुज्यन्ते （चचि，१६，७२－ゃい）
मतन्न－पु，ॠधि०（काकरेवतीक．८०）अनेन कनी－ यसा करयवपुत्रेण मातर्की नाम विद्या पितामहादे़ातात् प्रापा ।
मति－ब्बी．，सुहि：（（ सुसू．२．३）
－दा－ब्बी．，वनस्पति॰ ज्योतिष्मती（रा．३．३३५） सिगृडी（रापरि．४．३१）
－मत्－वि．，ऊहापोहवित्（ ड．सुड．६३．५）
मर्कुण－प．，कीट० अस्य रुधिरं बज्रद्रावणाख्यमूपा－ लेपनार्थिमुपयुज्यते（र．१०．२१－२२；असंड，१） मत्त－वि．，मदयुक्त：（चसि．२१．૪）

पु．，बनस्पति० घनूतूरः（र．२६．८－१०； असंसू．३८．१३；अह्सू．२९．१५）
（ मत्ता ）－ब्री．，सुरा（ रा．१४．३०१ ）
मत्ताक्ष－पु．，पक्षि० कोकिल：मत्त्येव रक्ते अक्षिणी यस्य सः च（चसि．१२．१९（१））

मत्सरिन्-वि., परगुणासहनशीलः (सुशा, ४.६४)
मत्स्य -पु., जलचर्राणि० मीनः, अस्य देशोन विषबाधा अबति (चचि. २३.१५५) गुणाः-स्निग्धो बृष्यो बहुदोषो गुरूप्णो मधुरो बल्यो बृंहुः पबननाशानश्र (चसू. २७.८२;

सुसू. ૪६.9१८-१२५)
हिं. - मछली.
म.-मासा.
बं.-माछ.
ता, 一मीन,
( मत्स्या)-ब्बी., वनस्पति० पोतकी (धपारे. ४.५)
-गन्धा-ब्री., चनस्पति० जलपिप्पली (ध. ४.६४) महाराध्री (रापरि. ४.१२)
-ताल-पु., मस्सशाकलः ( सुसू. ७.१२;
अह्सू. 24.90)
-निस्तलनझ्नेह-पु., मस्सा भृज्यन्ते येन स्नेहेन सः, तन्र साधिताः पिप्यलीस्यजेत् (अहृसू.6.३७)
-निस्तालन-न., पात्र० मस्या निस्ताल्यन्ते पच्यन्ते यस्मिन् तत् पात्रमथवा निस्तालनं नाम मत्स्यस्य बसा (चसू, २६.८૪)
-पचन-न., पात्र० मस्साः पच्यन्ते यस्मिन् भाण्डे वत् (अहसू. ५.३६; असंस्, ९.90)
-परिपचन-न., मत्स्याः पच्चन्ते यस्मिन् भाण्डे तत् मस्सपरिपचनं तन्र, सिद्धां काकमाचीं नाद्यात्, संस्कारविर्द्धर्वात् (सुसू. २०.१४)
-पित्चा-बी., वनस्पति० कटुका (ध. १.३৮)
-मेदिनी-ख्री., वनस्पति० कटुका (रा. ६.५५)
-मांस-न., मस्सानां मांसम् मांसमेतदूर्भिण्या निषिन्द्रम्, भक्षणाच्च सा चिरनिमेषे सब्धाक्षं वा सुतें सूते (असंशा. २.६१ (५८))
-मांसनिल्या-बी., मत्स्यमांसस्य निल्यसेवनं कुर्वाणा सा सब्धाक्षमपत्यं जनयति (चशा. ८.२१)
-शाकला-स्री., वनस्पति० कटुका (घ. १.३५)
-राकलोपम-वि., मत्स्वक्सद्धाम् (चचि. ५.२१)
-सच्व-पु., अनवस्थिल्यादिमिर्मस्स्यसत्वोपलक्षितैरुपेतः पुर्वः ( सुशा. ૪.९६)
-सात्क्य-वि., अंयासान्मस्स्यात्यतां गतः (चचि. ₹ 0. ₹१6)
मत्स्यक-त्री., हस्वमत्स्यः (चशा. ८.१९)
मत्स्यण्डिका-त्री., गुडस्य संस्कारः, द्वखण्ड: गुणाः-रीताः स्निग्धा गुसूतरा सधुरवरा बृध्याः

रक्तपित्तप्रशामनास्तुष्गाप्रश्रामनाश्य
(सुसू., ४५.१६२; चसू. २७.२४०) शर्कराभेद्, मन्द्वं स्खन्द्वमानः पक इक्षुरसः (भा. प. ) भंदिनी, बल्या, लघ्वी च (र. १७.४<-५०; घ. २.१०૪; असंचि. ૪; अहस, ५.४९)
मत्त्याक्षक-पु., बनस्पति० नाही (सुशा. 9०, ६८-6०) (मत्स्याक्षिका)-बी., मीननेन्नसमाकारा तिक्छसूक्ष्मपत्रा भूमौ। कित्विभ्र्रसरणरील्राउतिक्षुद्रक्षपा पल्तलसंलिहितदेश उत्पद्यते (र. २.१९) बसस्पति० गण्डदूर्वां (घ. ४.१४५)
मत्स्याक्षी-ब्री., बनस्पति० न्नाह्मी (रापरि. 4, 8१)
मीनाक्षी (र. ११.५२-५ง)
गडण्दूर्व - (रा. ८.३૪) गुणाः-तिक्का कषाया खाद्वी
कहुविपाकिनी लघुः रीता ग्राहिणी कुप्टपित्तकफरक्ष-
हारिणी च (र. १९.१०३-१०६)
काकमार्ची (रा. ૪.३६)
मत्स्याख्यक-पु., वनस्पति० पेन्द्रीभेद;
(चचि. १. (३).२४)
मत्स्याण्ड-न., मत्लस्याण्डम् ( स्रचि. १८.२५)
मत्स्याण्डजाल-न., मत्स्याण्डजालनिभमिति उपमार्थ गृहीतम् (असंड. ३५) शारीरविकृतघटक० मत्स्यण्डजालनिभं मेद्:
मत्स्यादनी-त्री., बनस्पति० जलपिप्पली (ध. ४.६४) सहाराष्री (रा. परि. ૪.१२)
मत्स्यान्त्रशब्द-पु., मत्स्यान्त्रमिति नाम कृत्वा अर्थात् तच्छन्दापदेशोन गण्डूपदानि देयानि (चचि. ८.१५9)
मत्स्याशिविहङ्ञ-पु., अस्य मांसं पित्तकरम्
( सुसू. ૪६.१३५)
मत्स्येन्द्रमातृ-त्री., वनस्पति० अम्निद्मनी (रा. ४,૪१)
मथन-न., मन्थनवद् वेद़ना (असंनि. २०.\&)
मथित-न., आहारद्ध्य० तक्रम् (ध. ६.२१२)
दुधि ( ч. ६.१८३) निज्जल तक्रम् (र. १७.१२१)
मन्थनवद्वेद्रना (चनि. १.२१)
मथितान्न-न., तक्रौदनः (र. १६.११८)
वि., बलीयसा केनचिद् विलोडितः ( सुचि. २.66) मथ्य-न., मन्थनकाष्ट्यन्न्क्रम् ( चक. चसू. ११.२४) मद्द-पु, मत्तता (चसू. १७.८) पूगफलेनेव मत्तता (सुड. ४५.९)
विषमघ्योणितोत्थो विकारः (सुसु. ११.९)
उन्मत्तावस्था विपरधिरमद्यजास्तयो मद़ः
(सुसू. र4.906)

शोणितजध्याधि；，तस्संभ्रतिः－यद़ा कुपिता मला रक्तरससंश्ञावृानि च，स्रोतांसि प्रविहल्याड्यति घुन्ते तदा मलिनाडSहारस्य रजोमोढाडsतृत्य नरस्य मदाडsए्यो ब्याधिर्जायते（चसू，२४．२५－२७） संख्या－पृथक्दोषैःैः संवेंश्य रक्तमयविषैरपि मदः सतथा जायते（अहुनि．६．२६）
बातजे पुरुष：－सक्तानस्पद्युताभापश्रलः स्ललित－ चेटितः स्क्षश्राबारणतनुर्वातोन्भवे मदे भवति। पित्तजे पुरुः：पित्तेन कोधनः रक्तपीवाभः कलह－ प्रियो भर्षति। कफाव् स्वल्पसंबद्बवाक पाण्डुः छयानपरोऽलसो मaति। संनिपातजः सबंदोषोलक्षणो भबति । रक्वाप संधाद्रहट्टिता पित्तलिक्बानि भबन्ति मथेन विक्केतेास्बरा户वा भबति। वियेण कम्पो－ sतिनिद्धा च भबति। विषजो मदः सर्वमदेम्यो－ डधिको भवति（अहनि．६．२६－२९）मदेनु वावपित्तमी चिकिस्सा कार्या（अढचि． 6.900 ）
बनस्पति० मह्ञानिम्ब：（रा．«．४६）
हसिमदः（ रापरि，६．२०）
कस्तूरिका（रा．१२．४७）
－करी－ब्री．，बनस्पति० सुरा（घ．६．२५४）
－कारिणी－स्री．，बनस्पति० यवानी（घ．२．१४）
नान्धा－स्री．，बनस्पति० अतसी（रा．१६．१८৬）
सुरा（रा．१४．३०२）
－मी－ब्नी．，वनस्सति० जम्बू：（ रापरि．५．२४）
－द्दु－प．，बनस्पति० माठः（घ．५．6०）
－पातन－न．，कामशान्तिः（र．२७．१२）
－मत्त－प．，बनस्पति॰ अझ़ारहल्डी（रा．९．१८३）
－मादिनी－ब्री．，बनस्पति० गणिकारी （रापरि．१०．३१）
－श्राक－पु．，वनस्पति॰ उपोदकी（रापरि．७．७४） －रौण्डनन，बनस्सति० जातीफलम्（घ．₹．३५）
－हस्तिनिका－ब्री．，वनस्पति० उदकीर्यः
（घ．4．909）
－हस्तिनी－ब्री．，वनस्पति० अद्भारवह्छी（रा．३．१＜9）
मद्न－न．，बनस्पती० बमने उपयुक्षं भेषजम्
（चसु．२．७－८）गुणाः－कडुः，तिक्तमुणंग कफ्रातमं घणउनरप्रतिइयागगुल्मविद्रधिरोफहरं च（ध．१．१६८）अस्य फलं गलगण्डरोगे सुराम्लपिहःः असकृल्धेपर्थमुपयुज्यते
（ मुनि．9८．४५）

हि．－मेन्द्रफल．
म．－गोळा，गेळफळ．
ग．一मींढोल．
बं．－मयनाफल，
ता．一部．
बनस्पति० बास्थापनोपगगणे पकं ड़व्यम्य，अस्य फलम्मुणयुज्यते（चसू．४．११；असंसु．१८．₹）
पु．，पिण्डीतकः（मुसू，३८．२०－२१）ग्रुक्कहुण्यापीत－ पुष्पभेद़ात्स त्रिविघः तत्र फलं ग्राल्यम्
（ सुसू．₹९．३；अहस्त，१५．१－३）
सिक्यम्（असंस्，6．२9९；र．३．90§．906） बनस्पति० ब्बकुल（रा १०．२६३）
अक्षोट（रा．३．₹८३）
न．，बनस्यति॰ द्वमनक：धत्बूरः（र．२७．१२६－२७）
（मद़नी ）－बी．，बनस्पति॰ कस्तुर्रिका（घ．३．२८） सुरा（टा．१४．३०२）
अतिमुक्तः（रा．१०．२६०）
－कहप－पु．，अध्यायसंज्ञ० मद्नकत्पविषयको－ sध्यायः（ चक．१．9）
－कामदेव－पु．，पारद़गन्धकौ समभागिकी त्रिकटु－ काथेन संमर्घ गोलं कृत्रा भूक्वम्माण्डान्तरवस्थितं तेनैँ विधाय द्वुसुल्लमिवं माषपिप्या लेपयेव् घुते च पाचयेव । तबस्तसाद़ाहलय पउसंमिते गोलके नुलस्याश्यूर्ण पलनुयं，विजया－साताबरी－ विप्यत्रीकपिकच्छूफलतितानां चूर्ण प्रत्येकं पलं，यद－ चूर्ण पज्यपलं कदलीफलानि पख्वपलनलि，मधुयदी पलन्दयं，वं सलोचनं च ह्विपलिक संमिकय मुछाबला－ नागबलादाश्षापिप्पलीक्ष्वामलकीदावैः सप्तसतथा भाघयेढ़्तपात्रे च निवेशयेव्，अयं मदृनकामदेव－ रस आर्वर्दोषों नाशयेत्，बींथं घधंयेतु，vजजभन－ भयमपनयेद्विति उत्तमं वाजीकरणं शेयम्
(र. २०.५२-५८)
－कोट्रव－पु．，धान्प० मद़ोख्वाद्काः कोद्रवाः （ गुनि，१ง．३८）
－तण्डुल－पु．，मदनफलगयस्यम्（चक．चचि．१४，५४）
－पुप्प－न．，मदनफलम्（ सुसू．४₹．₹）
－फल－न．，फल० मद्नबृष्कस्य फलम्
（चसू．२५．४०；र．१२．११९－२०；
सुसु．$\gamma$ ₹．₹）

- फलमज़न－दु．，मदृनफलमध्यस्य स्लिगधो भागः
（उ．सुस్，૪э．३）
－बीज－न．，मदनस बीजभक्षणहेतुको मोहः स्यात， तन्र（३）रीतपयः पिवेव्（२）शिझिरें गुडोदकंक पिचेत्（ काक．मोजनकलेप）
－मझंजरी－ज्री．，बनस्पति० जिझ्रिनी（घ．परि．३．२२）
－मोद्क－पु．，सैपज्य० अयं बातश्रेप्मकासश्यूल्वली－ पलिताSSमवातसंग्रहम्रद्वणीनाशनः अल्यन्तं बृष्यो， sयम्म（र．२6．90६－9१२）
－घलय－न．，कामवर्धनं भूपणं रल्यर्थमुपयोगि कटकं， यद्नतिसमये हस्त उपस्थे खा धार्यते कामवर्धनार्धम्
（र．११．११०－99）
－संजीवन－पु．，पारदाद्यियोगः सर्वष्याधिहरः （र．२७．९ぃ－904）
－सुन्द्ररस－पु．，पारद्योग० अयं चृध्यत्वमापादयति （र．२७．३१）
मद्नक－पु．，मद़नफलम्（ असंड．४०）
पु．，चनस्वति० घत्तूरः（य．र．，）
न．，सिकथकम्（घ．₹．११९）
मदनाग्रज－पु．，बनस्पति० कोद्वःः（ध．६．१३७）
मद्नायुध－पु．，वनस्पति० कामवृद्वि：（रापरि．४．५१）
मद्नाह्ध－पु．，वनस्पति० मदनः（रा．८．२३२）
मद्नीयहेतु－पु．，धातुकी（अ．，）घातकी（ हे．）
（अह्टसू．१4．३७）
मद्नीया－री．，बनस्पति० मलिका（घ．५．१२४）
मद्नेच्छाफल－पु．，चक्रलताम्रः（रा．११．१२）
मद्नोन्रवा－खी．，मधुरार्करा（घ २．१०६）
मद्नोन्मद्रस－पु．，पारदुयोग० अयं मदुनोज्वल्नः
नाम कामोद्ढीपनः（र．२७．३૪；३૪－३६）
मद्यन－（परिव०）न．，मनोभमणम्（ सुड．६२．३）
मदयन्तिका－सी．，वनस्पति० महिका（सुक，१．६५）
मेहददी़ति लोके，यस्याः पिष्टै：पस्रैनेखानां रागं स्रिय
उत्वाद्ययन्ति（ हुचि．२५．૪३）गुणाः－बन्ति－
कृमिकुष्टकफनाशिनी कट्रूप्णा नेत्रमुखरोगान्विष－
घणाँः धापद्राति（र．२४．今५；असंसू．く．४०； चचि．८．१२»）
हिं．－मेंहंदी．
म．－मैदी．
गु．一मेदी．
बं．－मेदी．
ता．－ऐवनं．
मद्वाल्यय－पु．，रोग॰मद्यपानजो मद्，मबं लचूप्णतीक्ष्पण－ सूঞ्भ्माम्बत्यवाखनागुणां स्क्ष विकाशि विशददं द्रागुणं आ．को．सं． 64

स्मृतम्（चचि．२૪．३०）मयं हृद्यमाविशय दशमिः स्वगुणुरोजसो द़ा गुणान् संक्षोम्य चेतो－ विक्रियां नयति（चचि．२૪．२९）हदि सवगयुणाबिटे हर्पस्वर्षों रतिः सुखामिति चित्रा राजसतामसा विकारा यथासखं भवन्तन मघस्याइतिसेवनान्मोहनिद्धावसाना जायन्ते स मय्यविश्रमो＂मद़＂इ्यमिथीयते，सद्यस्य प्रथममद् ：प्रहर्पणः पानान्नगुणद्दर्शंक：प्रीतिकरः कथावाद्यगीत त्रहासानां प्रवर्तकः सुखनिद्भ।म्रबोघश्र स न बुद्विस्मृतिहुरो न चाडक्षमताकरः एप सुखदो भव्रति（चचि．२૪．૪२－૪३） मध्यमे मदे तु स्टृतिमोंदो बाग－ व्यक्छा च मुहुर्मुतुः सज्ञति । तथैव संबद्धा－ डसंबन्वत्रचनत्ं घूर्णनं स्थानपानात्रसांकट्ययोजना सविपर्यंया；एतान्यपि मध्यममदृलक्षणानि （चचि．२र．४૪－6५）तृतीयं मदं प्रातः पुरुप：
 जीवद्रपि मृतैः समः सः 1 स रमणीयान् विषयान् सुहुजनं यदुर्थ मघं पीयते तां रतिं चन विन्द्दति। सुखं टुःखं कार्याsकायं लोके यच हिताडहितं तदुपि स न जानाति। स सर्वभूतानां दूब्यो निन्योडग्राझ्झे। स व्यसंित्वाहुत्तरकाले व्याधि－ मझुते（चचि．२४．8६－49）अतिकर्शितो रुक्षा डल्प्रमिताशी खीदोकमयभाराध्वर्मभिः रुक्षं परिणतं मघं निशि निद्दां विछ्ट्य च पिबति तस्य तच्छोघं वातन्रायं मदा़ाल्ययं करोति （चचि．२४．८९－ร०）बहुमलापस्य हिकाभास－ शिरःकम्पपार्भ्वमूलग्रजागरैवंतम्रायं मद़ाल्यंयं विद्यात् （चचि，२८．९१）अझ्यातपप्रियोडम्लोप्णतीक्ष्णभोजी कोधनो यस्तीक्ष्णोप्णमम्लं मघं चातिमाश्रं नियेवते तस्य वातोल्य्यणस्य पित्ताद्विऐोपेण मदाल्यय उप－ जायते स आगु भ्रहां याति हुन्ति वा। इरित－ बर्णस्य तृष्गादादहज्नरस्बेद्मूच्च्छातीसारविभ्रमै： पित्ताप्रायं मदात्ययं विद्याव्（चचि，२४，९२，९\％） मधुरस्निंधगुर्वारी अन्यायामदिवास्वमरार्या－ सनसुखे रतश्र यस्तरणं मधुर्रायं गौडैपिएिंक का मंँ पिबति，स रुपिं कफप्रायं मदाल्ययमधिगच्छति शीतपरीतस्य छर्च्रोरोचकह्हद्धासतन्द्नासैमिल्यगौरवै： कफमायं मदाल्ययं विद्यात्（चचि．२४－९，－56） साल्विपातमद्वलक्षणानि－बल्बच्छरीरडु：खं，संमोहो， हद्यद्यथाऽरहचिः，प्रतता तृष्णा，उवरः सीवोषणे

शिर：पार्धीस्थिसंघीनां विद्युतुल्या वेदेनाडतिबला जुम्भा स्फुरणां चेपनं श्रम उरोविबन्धः कासो हिका भ्रासः प्रजागरः छारीरकस्पः कर्णांक्षि－ मुखर्रोगखिकम्रहभ्चर्धतीसारदह्डासा भम：प्रलगपो－ डसतां रूपाणां दर्शाने तुणभसलतापर्ण पांड्युभिश्रा－
 च दरर्रनानि। एतानि सर्बाणि मद़ालययस्य स्पाणि उक्षयेत्र（चचि．रु． 909 ११०६）चिकिस्सा－ मधमेवाल्पप्रमाणेन दीवयते（चचि．२४．११₹） यद्यच्छीतस्परों शीतबींयें तत्तव् पिच्चशान्त्ययं द्यात्（चचि．२．，१५६）वातशान्ब्यर्ध पै巴िक－ मथल्नणं द्यात् उह्लेखनोपवासाभ्यां मदान्ययं जयेत्（चचि．२४．१५०）
मद्धाउ्य－पु．，फल० काम्रः（ रा．११．२ ）
मदातुर－प．，मदूरोगी（चस．．१२．．५५）
मद्वापह－वि．，मदो विपमघ्यदोणितोल्यो विकारः
तन्काइाक：（ मुसू．४६．२४४）
गुक्ष० ताल（रा．रा．«．९२）
बनस्पति० कदुम्बः（ रा．ऽ．960）
मदार्त－⿵ि．，मदयुक：（ अहसू．२，৬）
मद्दो्य－पु．，मद्वोत्वत्तिः（अहुस．५．१६）
मदोन्र्रव－पु．，फल० जान्रः（घ．५．9）
मदोत्कटा－बी．，वनस्पति० अतसी（रा．१६．१८७） सुरा（रा．१०．₹००）
मद्रिरा－ही．，भासुत० सुरामण्ठ：，हिकाश्वास－ प्रतिश्यायकास बर्चोग्रहार चिव्वम्यानाइविबन्धे हु हिता， वातमी च（ चस्．२ै． 960 ；मुचि．२६．८－६） पिएसुरा（ सुङ，१८．१९－२१） सुरा（ध．६．२४५）
-सख-पु., फल० आव्र: ( घ. ५.१ )

मदिराग्र－न．，मदिराया उपर्यन्छो भाग：（ सुड．१५．४ำ）
मडु－पु．，जलचरपक्षि० जलकाक：（चक．१．८； सुसू．उद．१०५－१०६；अहसू，६．५२） मालुयार्सः（ युस，४६．し६）
－मूपिक－पु．，मालुयासर्पः（ गुसू．र५，७६） पर्णमृतः，काकुल्टमृतः（ गुसू．૪६．०६）
महुर－पु，पक्षि．मढ्डुः（र．२८．७८）
मद्रुलि－पु．कीट० पाणनारानः（असंउ．४३）
मध्ध－न．，भासुत॰ दाक्षादिसम्बानं मघ्यमुख्यते। पैरिकं मार्द्वीकं गीढं चेति त्रिधिधम्（ससू． $84.76 ०-69)$ मयस्वस्पम्－－्टूप्ण्गती क्ष्णसूक्ष्माग्लम्यवाख्याहुुण－

मेब च रुक्षं विकाशि विशदसिति मघ्यल्य द्रागुणा： （चचि，२४．३०；सुज．४७．३）मद्यगुणाः－हदं दीपनं रोचनं स्वरवर्ण्पसाद़ं मीणनं हंदणं बल्यं भययोकश्रमापहं स्वापने नटनिद्राणां मूकानां बारिख्वोधनमनिनिद्वाणां बोधनं विवनानां विबन्धनुत् वधबन्धपरिकेशेगुःखानामबोधनं मघो－ ल्यानां रोगाणां प्रबाघकं ज（चचि．२४．६४） बलिनः कृताहारा महागनाः स्निधाः सचवयोंयुका मधनिला मेद्कफाबिका मन्द्रवार्वपित्ता धबाझयो मबककुलोत्पन्ना हृत्येपेपां मथमबाधकं भवति （अंसंनि．६．११）संवं मघं पित्तकरममंल रोचनं द़पपनं मेदृनं कफ़ातनं हयं यस्तिविशोधनं पाके लघूवंं तीक्ष्यमिन्न्नियबोधनं विकासि सृए－
 दोपकोपनें च，जींजि मचं त्रोतसां सांघनं द्वीपने लघु रोचनं हर्पंग प्रीणनं भयसोकश्रमापछं

（चस्，२७．१९३－९५）चिरस्थितं मबं जातरसं दीपनं कफवातजित् रूयंयं म्रसचं सुरभिमदावहं च （मुस，४५．२०३－२०४）सूतासु हुप्यूजातासु योनिभ्रंशोडर्तै मैधुने，बालानां दृन्तजन्मनि，पिपासया पीडितेपु，तानुकणडौौहोपे रोद्यितेडनिम्भजागरे बातशेप्माड डम्मके स्याधा मघं हितम् （काजि पानात्यक．）सौमनस्सजननानां श्रेष्ट् （चस्．२५．४०）मांसोचितानां मथमनुपानाँथ दान्सम्（चस्，२७．३२．）
मब्रनिषेधः－सर्पविषे मधमहितकरम्（सुक．५．१८） मणिनामहितम्（ मुसू．१९．१९）
मघस्य विकारक्वृल्ब क्रुछुभीतपिपालितशोका－ งभितमतुभुक्षितब्यायामभाराs छपरिक्षतवेगरोषा－ งभिइताड्यम्बमक्ष्याइनततोद्रराइजीणंभुक्ता－ इबलोण्णाभितसेल्यादिभिः सेन्यमानं मघं विविधान् विकारान् करोति（ मुज．४৮．94．9\％； अहस．५．६२－६र；र．१८．१२६；मुङ．र७．₹） －कर्मन－पु．，मब्यमौब्याच्छीतोपचारे दन्नि，वैक्ष्यया－ न्मनोगतिं इन्ति，सौक्ष्याद्व्वयवान् विशति， बैश्यात्कफचुक्रनुत्，रौष्ष्यात मारतं कोपयेत，

（ （ुज．86． 8 －4）
－गन्ध－पु．，बनस्पति॰ बकुल：（ ч．५．१५४）
－द्योष－पु．，मोहो भयं झोकः कोधो मृत्युल्माद़ो

मदो मूर्ज्धीयोडपसारोडपतानकश्रेस्यास्या मय दोपाः
（ अंसंनि，६．१०）
－द्दुम－पु．，वनस्पति० माड：（घ．५．८०）
－निल्य－वि．，मब्यसेवनं नित्यं कर्म यस्य सः ब्रेहयोग्य：
（चसू．११．प२）
मद्यसात्म्य：（ चसू．१४．१६ ）
$-廿-प ु .$, मघपानर्शीलः，मयद्रीलः（ मुसू．१९．१८）
－पान－न．，अम्यक्षोस्साद्नस्नानवासो पूपाइनुलेपनै：
स्तिख्योजैभ्रानैर्भांबितो श्रातिको मयं पिचेप्
 सीतलैश्याब्भैरांवित：पैच्तिकः पिबन्मयं न सीद्वित （चनि．२४．२२）उपचारैरशिकिरेर्धन्नजैमांसै－ मोंरिचके：सह यवगोधूमभुक् ह्रैपिक：मयं पिघेत् （चजि，२४．२₹）श्रेप्मिकानत्पवित्तांश्र स्लिभान्त्र मात्रोपसेवितांश्र मध्रमबाधाकरं，विपरीतं बाधा－ करम्（ मुउ，8ज．9३）
－पानजदाह－पु．，तन्र मयपानजदाहे मनोडनुकूक्लानां पीनार्नीनामाद्देवसनानामब्रलनां श्रेयो दाहशामन－ करः（（ ुु．૪७．६३－६४）
－पानजविकार－पु．，पानालययः परमदः पानाजीजि पानविश्रम इति मयपानजाः चल्लारो विकाराः （मुड．80．96）
－पुप्पा－ब्बी．，बनस्पति० धातकी（रा．६．१५३）
－प्रसंग－पु．，मढ़ालययः（ चचि．२૪．५४）
－रजा－ब्री．，रोग० मदा़ालयः（（ुसू．४६．४२ई） द०＇मघमसंग＇
－रोग－पु．，मय्यम्रवृत्तो रोगच्विविध：，तद्यथा－ पानाय्ययः，पानविम्रमः，पानाडपक्रमश्य （ कासंचिपानालय चि．）
－बासिनी－ब्री．，बनस्पति० धातर्की（घ．₹．९०）
－विकारिन्－वि．，मयजब्याधिविशेषबानस्खेयोडयम् （चसू．१४．१५）
－सात्म्य－वि．，यस्य मघं सुख्खावहं भवति，स：
（चचि．₹．१९४－९५）
－सेवन－न．，सहसाविच्छिन्नमचस्वातिमयसेवया पानार्ययरोगा जायन्ते（मुड．४ง．४९）तस्स विधिः－ त्रिगघैरबैमींसैसैर्भध्येश्य सह सेवितं मद्यमायु：－ प्रकर्षकरें बलकरं पुप्किकरं च भवति（ सुड．४७．७） －हत－वि．，मद़ालयार्वे，यथा कस्यचिन्नरेन्द्रोपहत्त्य तब ए़ म्रसाद़ो भवति，नाम्यत्य ए़ंदे मयद्वस्स नरस्य सद्यत एव प्रसादो भवति，नाम्यत इति

कुखा मदा़्यये मघमेव विधिवछेयम्
（मुज．र७，子e）
मद्याक्षेप－पु．，मयजो विकारः（चसू．२५．४．०；
असंसू，१३．₹ ）
मद्यानुरस－पु．，मथ्यस्य चत्वारोऽनुरसाः ते मध्रुः
कपायस्तिकः कहुकश्रेति（चचि．२૪．११५）
मद्यामोन－पु．，बनस्पति॰ बकुलः（रा．१०．२६३）
मद्यार्ति－ब्री．，मब्यविदाहः（ मुसू，Ү६．र२५）
मद्योत्थज्वर－पु．，रोग० मयपानजो उबरः
（चचि．३．१४૪）
मघोन्द्रव－पु．，मदाल्ययः（र．१२．१－८）
मधु－न．，भैषज्य० मधु नु मधुरं कपायानुरसं स्भ्ष शीवममिद्रीपनं वर्ण्यं स्वयंय बघु सुकुमारं हेखनं हुंये बाजीकरणं संधाने झोधनं रोपणं（ संभाहि ） बधुष्यं प्रसादृं सुध्दममार्गानुसारिपित्तइलेप्म－
 प्रशमनं च，तनु ल्युत्वाल्कफल्न पैचिछ्टल्या－ च्माशुर्याहकमायभाबाच्च बातवित्तम म्
（ बुसू．४५．१३२）मधुजातयः－पौच्तिकं，भ्रामरं क्षैदैं，माक्षिकं，छान्तमार्थ्यमौदालकदाबलमिल्यदौ （（ुस्，ऊ५．१३३；चसू．२ぃ．२४३）नवं मचु उद्विमेछ्रश्रमनं，मध संक्ष दलोो्भवं नाति－
 मेदःसौल्यापहं ग्राल़तिलेखनं च，पकं मधु दोषत्रयहरमाममम्डं त्रिदृषषक्कव（उस．अ4．9४9） मधुनो योगवाहिव्वम्－नानाद्रथ्याडsर्मकर्ता－ दिविधियोंगैरैंहूनामयान् लिहन्याव्त（सुसू．४५．१४२； चस्，२७．२४९） मधुनः विर्दारविर्द्ध ल्बम्－नानाद्नम्यरसगुणधीर्य－ विपाकविश्हानां पुध्परसानां मक्षिकासंभवख्वाचा－ डनुष्णोपचारम्। उस्ण्ग्निहैं्यते सर्व विषान्बयतया मधु। उब्णावर्मुणुणुणे वा वब्चिहन्ति यधा विपम्। वत्सौंक्रमार्यांच तथैच सैयाप् नानौप्रीनां रस－ संभवाच । उस्णैंजिंसुख्यते विरोषश्न तथा－ डsन्तरीक्षेण जलेन चापि（ सुस्，४५．．१४₹－४५； चसू．२५．२૪५－૪८）उप्णेन मधु संयुकं बमने－ प्वतचारितम्। अपाकादनवस्थानान्व विर्येत पूर्व－ बत्（ उस्．४५．१४६）मध्वामात्वरस्तन्यदामं कटं न वियते। विल्दोपकमख्वात्तत् सर्व हून्वि गथा विपम्（ मुस． 84.96 ；चसू． $26.2 \times 6$ ） बमनोपगगणे एक्क न्वण्यम्（चसू，४．१३）

शोणितस्थापनगणे एकं द्यम्यम्（ चसू．४．96） श्रेप्मपित्तप्रशामनानां श्रेष्टम्（ चस्．२५．४०）
भैषज्य० छर्द्रि हिकाभासकासरोपादिपु समुपयोज्यम्（घ．६．२₹₹）
मास० चैत्र：（च，चसि，६．५；सुसू．६．६）
फल० आम्र：（घ．५．३）
सुरा（रा．१४．३०२）मधुप्रधान आसकः，तदिदे मधु विबन्धमं कफलं लघु अल्पमारतं च （चस्．२८．१८३；सुड．४४．३६） मार्दींके，मार्दींकं पानकं श्रेष्टम्（गुसू．४६．३३द） बनस्पति० पुप्परसः（ मुस्．२९．५३）
周．—मधु．
म．－मध．
ग．一मध．
बं．一मधु．
ता．－तेन．
－कर्कटिका－सी．，वनस्पति० मधुख़्रनुर्रिका
（रा．99．69）
－कर्कटी－बी．，मानुलुक् गुणाः－ख्वादु रीता， बृप्या，रुच्या，दुजर्जरा，त्रिद्रोषमी，रक्तपित्तदा़ाहदरा （ध．५．३१）
－कोड－पु．，पाकघनीमूत्तमधुगमों मछ्षव०
（चसू．२७．२६७）मातुतुक्रस्वचा चैव बेटितो
मधुरीप्षिक：मधुरीप्षंक प्व मधुन्कोड：
（ङ．चस्．२७－२ई७）
－खर्जूरी－ब्री，पिण्डस्बूरी（ रा．११，69）
－ाण्ट्रपधारण－न．，मधुना गण्टृपधारणम्
（असंसू．७१．७૪；अहसू．२२．८）
नान्ध－पु．，बनस्पति० बकुलः（ध．५．१५४）
－गन्धिन्－बि．，माक्षिकगयि्धि（ सुरा．२．११－१२）
－ज－न．，बनस्पति॰ सिक्यम्（घ．३．११९）
（－जा）－स्री．，माध्वी सिता（रा．१४．१९८）
－जम्बीर－पु．，बनस्पति० जम्ब्वीर०（घ．५．१८）
－जम्बीरफल－पु．，मधुजम्बीरः（घ．५．१८ ）
－जम्म－पु．，बनस्पति० मधुउम्बीरः（रा．११．२०）
－जाति－दी．，मधुमकाराः－अपौ मधुजातयः，त्यथा
पौत्तिकं，भ्रामरं，क्षैद्र माक्षिकं छात्रमार्ष्यमौद्दालंकं
दालं चेति（ मुस，र५．१३₹）
－त्ताल－पु．，वृक्ष० श्रीवाल：（ रा．९．९५）
－तृण－पु．，वसस्पति॰ हक्ष़ः（रा．१४．१८०）
－त्व－न．，मधुर्युम्（र．१२．३）

दद्या－ब्री．，वनस्थति० मूर्वां（रा．३．१० ）
－द्दृ－पु．，वनस्पति० मभुखिम्यु：（असं का चि．४）
－धातु－पु．，हैममाक्षिकम्（घ．३．१८८）
－धूलिका－ब्री．，वनस्पति॰मूर्वा（रा．३．9०）
－नारिकेरक－पु．，नारिकेलम्（ रा．११．१9०）
न्नालिकेर－न．，बनस्पति० गुणाः－मधुरे शिखिरं स्निग्ध रु्यं कान्तिकरें बलपुटिकरें यीर्थिविर्धर्धन दाहतर्पार्बिपित्त्वारि हुर्तरं जन्तुकारि वाता－

स्थैर्यकरं घनमदृनकल्याबर्धनें च（रा．११．१११－१२）
द० नारीकेल ，
－पर्णिका－बीी．，बनस्पति॰ मधुपर्णी（（ुुरा．१०．६१）
जीबन्ती（इन्दु．असंशा．४．4५）
－पर्णी－ष्री．，बनस्पति० गुद्नी（चसू，४．३； ย．१．३）
काइमरी（घ．१．११७；चसू．४．१२）
यहिक्ञा（र．२२．今२－९६）
विक्कतः（च．चचि．२९．७२）
मधुकर्कंटी（रा．११．३१）
क्वीतनकें जरजम्（ थ．१．१४४）
－पर्ण्यदितितैल－न．，योग० बातशोणिते उपयुक्तम् （चचि．२२．८e－е．4）
－पाक－पु．，मधुर्वजायमानोडबरेदः
（र．२०．१६३．६५）
（－पाका ）－स्री．，वनस्पति० पद्र्भुजा（रा．५．२५५）
－पील्डु－दु．，बनस्पति॰ ब्दृत्पीलुः（रा．११．६३）
－पुष्प－पु．，वनस्पति० बक्जल：（रा．१०．२६२）
हिरीपः（रा．३．१८8）
जबमसूकः（ घ．५．४८）
अरोकः（रा，१०．२७०）
（－पुप्पा）－बुी．，बनस्पति॰ दन्ती（रा．६．३३३）
नागदन्नी（रा．परि．१．२६）
（－पुप्पी）－त्री．，बनस्पति० दुन्ती（र．२०．१५३－५४）
－पुप्पिक－पु．，बनस्पति० जलम्रूकः（घ．५．४८）
－फल－न．，मधूकतृक्षफलम्（र．१२．९९）
वनस्पति॰ पालेबतम्（ रा．११．८८）
फल० मधुनारिकेः（ध．११．११०）
वनस्पति० बाम्रः（ घ．५．३）
－（फला ）－ब्री．，बनस्पति० पह्भुजा（रा．८．२५५）
उत्तरापथिका（रा．११．७६）
－फलिका－बी．，घनस्पति॰ मधुख्खजेंरी（रा．११．७१）
-बहला-त्री., चनस्पति० वासन्ती (रा. १०.२३४)
-बिम्बी-ब्री., वनस्पति० मधुरबिम्बी (रा. ५.३०४)
-बीज-पु., फल० द्वाडिम: (रा. ११. ३४)
-भवा-क्री., वनस्पति॰ मधुरार्करा (घ. २.१०६)
-मज्ञन्-पु., वनस्पति० आक्षोडः (रा. ११.८२)
-मती-बी., वनस्पति० काइमरी (रा. «.१४८) ब मूर्वां (रा. ३.9०)
-मस्तक-पु., आहारदृब्य० ससितावेट्टिक पाकघनीभूता मधुरा धृतोदरा मधुमस्तकाः, ते पव मधुशीर्षका उच्यन्ते, केचिन्मधुमस्तकराबद्देन खजकमाहुः (ड. सुसू, ४६.३९५-३३६)
-मेह-पु., रोग० प्रमेहः (चस्, १९.४(s) द०० 'र्रमेह'
-मेहता-ती., पारिभाषिकी संज्ञा, मधुमेहत्वम् (सुचि. १२-६)
-यप्टिका-त्री., वनस्पति० यष्टीमधु (घ. १.१४२)
-यप्पी-तुी., वनस्पति० यप्टीमधु ( घ., १.१४२)
-रस-पु., बनस्पति० वालः (रा. ५.९२)
(-रसा)-बी., उत्तरापथिका घ. ५५८. चचि ₹.२५८) बनस्पति० मूर्वां (सुड, १९.१४) स्तन्यदेषहरणार्थमुप्युज्यते (सुचि. १५.૪૪; ध. १.१३) क्कीतनकम् (रा. ६.9८४)
-रेणु-त्री., वनस्पति० कटभी (रापरि. ९.२७)
-चह्धी-बली., वनस्पति० यट्टीमधु (रा. ६.१८२)
उत्तरापथिका (रा. ११.६६)
बनस्पति० मधुकर्कटी (घ. ५.३१)
क्रीतनकम् (रा. ६.१८૪)
-घृक्ष-पु., वनस्पति० मधुकः (घ. ५.४५)
-घत-पु., कीट० अमरः (र. २७.५८)
-रार्करा-स्री., रार्कराभेद्: पाकात्कालान्तरशोषणाद्दा घनीभूताऽघयवं मधु शर्करातुल्यत्वात् 'मधुरार्करा' इस्युच्यते (गुसू. Ү५.9६६) गुणाः-रुक्षा बम्यतिसारनारानी छेद्नी च (चसू, २७.२४२;
ध. २.१०६; अहस. ५.५३ )

बनस्पति० निष्पाबः (रा. १६.१७५)
माध्वी सिता (रा. १४.१६८ )
-शिग्रु-पु., वनस्पति० झोभाक्झनः च (चचि. ७.96)
लोहितकुसुमाल्पविटपः शोभाङ्जनकमेदः
(सुसू. ४६.२२१)
गुणा:- सरस्तिक्त: शोफझो दी़पन: कटुझ्भ
(ससू. ४६.२३७)
पत्रशाकः, रक्रशोभाअ्अनकः (सुसू, ३८.9०-१9)
-शिग्गुक-पु., वनस्पति० शिम्यु: (घ. र.४०; रा. $6 . ६ ४)$
-रिम्रुकरीर-न., सधुरिग्रु: रक्तशोभाअनक:, तस्य करीरं कोमलं नालम् ( सुसू. ४६.२८१)
-शिग्रुकुसुम-न., रक्करोभाझनस्य पुष्पम्; गुणा:पाके कटु बातहृरं सृष्टमून्रपुरीषं च
( सुसू. ४६.२८३)
-युक-न., जम्बीररसकृतः सन्धानविशोष:
( मुड. ३९.२९८; चचि. २६.२२७)
-रोष-न., वनस्पति० सिकथकम् (ध. २.११९)
-श्रेणी-स्री., बनस्पति० मूर्बां (रा. ३.१०)
-संश्पु., बनस्पति॰ उदुम्बरः (रा. ११.१३७)
-संभव-न., बनस्पति॰ सिक्थकम् (रा. १३.१७३)
-सत्ता-खी., बनस्पति० अछ्ञारवह्धी (रा. ऽ.१८२)
-सिता-ब्री., वनस्पति० निप्पाइः (रा. १६.१८५)
-स्रब-पु., वनस्पति० मोरटः (घ. १.१५)
मुरडी़ (अ., अह्टस्. १५.१५)
मधुकः (ध. ५.૪५)
(-स्रवा )-ब्री., वनस्पति० दीष्या (ध. ५.५4)
मूर्वा (रा. ३.११)
यष्टीमधु (घ. १.१४२)
हंसपाद़ी (रा. ५.१६६)
-हन्-पु., मधु हृन्तीति, प्रसहजातीयभेद:
(चसू, २७.२६; अहसू. ६.५०)
मधुक-पु., वनस्पति० मधूकः मधुतृक्षः (घ. ५.४५) गुणाः- मधुरः रीतः पित्त्मो दाहश्रमहरश्र (घ. 4.84)
यहिमधु (चसू, ५.२१) महाकषायवर्गों कण्डूधगाणे एकं द्व्यम् (चस्, ૪.9१)
हिं-जंगली मोह.
म.-मोह्डा.
गु. --महूढा,
बं. -महू.
ता.--कट्टिलिपी.
बसनोयगगणे एकंक दव्यम् (चस्, ૪.१₹)
आस्थापनोपगराणे एकं द्वव्यम् (चसू. ४.१३.)
शोणितस्थापनगणे एकं द्यम् (चसू, ४.१८)
चक्षुष्यनृष्यकेर्रकण्ब्यवर्यंविरजनीयरोपणीयानों
श्रेष्टम् (चसू. २५.४०)
बाजीकरणार्थममुपयुज्यते ( असंउ. 40 ; अहुसू, १५,३; सुचि, १५, ૪૪-૪५)

वनस्पति० क्लीतनकम् (रा. ६.१८x;
र. १३.८२-११)
सिक्यकम् (घ. ₹.११९)
( मधुका )-बी., वनस्पति॰ यहीमजु ( रा. ६,१८२)
-तैल-न., वैल० गुणाः-मतुरं कपायं कफपित्त्रशमनं
च (मुस्. र५.१२१; चचि. २९.9१५-११८)
मधुर-乌., बनस्पति॰ राजात्र: ( रा, ११.८)
सधुक्करही (घ. ५.३१)
सूक्ष्मफल: (रा. ११.१६४)
रस० सन्तानिकागोटुध्धादिकः (ड., सुड. ६३.१६)
गुणा:-ख्वानुः सौम्यो वातःः पित्तघ्नः रीवः
स्निभ्धो गुर्य ( गुस. २२.४-6)
बनस्पति० गुद् (घ. ४.१२८)
जीक्न्तः ( रापरि. ५.८८)
जीवकः (र. २०.५४-4५; घ. १.१२₹)
राजमाप: (रा. १५.१३५)
निप्पाबः ( रा. १६.१५५)
रनसिम्डु: (रा. ५.६६; असंड. १९)
रकेक्षु: (98.9८९)
न., खनिज० वद्रम (रा. १३.१४)
बनस्पति० गुजनम् (घ. ४.३૯)
कुरी (रा. १६.१७९)
( मधुरा )-ख्री., बनस्पति० काकोली (घ. १.१२२)
मेद़ा (रा. ५.१६१)
वृदजीवन्ती (रा. ३.१६४)
मधुखणनरीरी ( रा. ११.७१)
पालक्यम् ( रा. परि. ८.१२ )
मीहिः ( रा. १६.९८)
शाताबरी (रा. ४.४३९) मसूरिका (घ. ६.३५) -कर्कटी-सी., घनस्पति॰ मधुकर्कटी (रा. ११.३१)
-एर्जूंरी-प्री., वनस्पति० मधुरुर्जूरी (रा. ११.७9)
-गण-पु., " घृतहेमगुडाक्षोडमोचचोचपर्षकम्।
अभीरुवीरापनसराजादृनबबान्नयम्। मेदे चतक्न:
पर्णिन्यो जीवन्ती जीवकर्षपभौ। मंधूंक मचुकं बिम्बी
विद़ारी श्रावर्णीयुगम्। क्षीरश्रक्ष तुगाक्षीरी
क्षीरिण्यौं काइसरी सहे । क्षीरेक्षुगोध्रुरक्षद्-
दाक्षादिर्मंधुरो गणः "' (अहसू. १०.२२-२५)
-जम्भल-पु, बनस्पति॰ मधुजम्बीरम् (रा. ११.२०)
-त्रयनन., घृतं गुडो मधु चेति (र. १०.७₹)
-त्रिफला-बी., वनस्पवि० स्वादुत्रिफला, मधुराणि द्वाक्षाकाइमर्यस्लर्जूरीफल्लालि न्रीणि (रा. २२.२)
-च्वच-पु., वनस्पनि० धवः (रापरि. ३,८ )
-पटोली-ज्री., वनस्पति० स्वागुपय्रफल
(रा. ५..७६)
-प्रभाव-न्न, मधुररसस्म यत्क्मम तथैन यस्थ मधुरु-

(चवि, ८.१३८ )
-फल-पु., मांसलफलः ( रा. ৮.२७१)
बनस्पति० राजबदरः (रा. ११.१५०)
(-फला )-ख्री., घनस्पति० मधुकर्कटी
बानुकम् (रा. $6.2 \% ०$ )
-बिम्नी-बी., बनस्पति० बिम्बी (रा. ५.३०४)
-बीजपूर-पु., वनस्पनि॰ मधुकर्करी (रा. ११.३१)
-मृत्तिका-स्बी., मृत्तिका (चक, १.३)
-रस-पु., रस० मधुरो रसः शररीरसात्यादूसरघिरमांसमेद्वोडस्थिमझतोज:गुक्तिभिवर्धन आायुप्य: पडिन्द्यिय्रसादृनो बलबर्णकर: पित्तविषमार्तन-

प्रीणनो जीवनर्त्पणों वृंद्रण: स्यैयैकरः क्षीणक्षतसन्धानकरः स्निग्धः रीतो गुरूध
(चसू. २६, $२$ २ (9)) मधुरो रस पवाइल्यर्थमुपयुज्यमानः स्थौब्यं माद्द़्माछस्यतिस्वमं गौरव-
 धासकास्रतिश्यायाइलसकर्शातुअवराडsनाद्वाsड्यमाधुर्युअसधुसंज्ञाप्रणागा व्वर्पणारागलगण्डमाखा-
खीपद्यालरोफबसिधमनीवलोपलेपा ड्स्यामयाइभिप्यन्द्नान् इ़्येवमादीन् कफजान विकारानुपजनयति (चसू. २६.८२ (१); सुसू. ૪२.9० (१)
द० ' रस'
-लता-ब्री., बनस्पति॰ क्कीतनकम् (रा. ६.१८४)
-चर्ग-पु., मधुररसद्वव्यसंग्रह, वद्यथा-काकोल्यादि: क्षीरृृतबसामंज्जरालिप्िक्कियगोधूममापश्च क्राहक-कलेल्कचपुसैर्बारककांक्कालाडकालिन्द्रक्तकगिलोड्यपियाल्पुकरती जकाइमर्यम कूकहाक्षास्बर्नूर-राजादृनतालनालिकेंरेक्षुविकारबलाsडतिवला-डड्मगुसाविदारीपययस्यागोक्षुरकक्षीरमोरटमधूलिकाक्ष्माण्ड्रभुतीनि समासेन मधुरो वर्गः
(मुस्. ४२.91)
-सन्ध-पु., दु्मगण० डीवकर्पभकी जीवन्ती बीरा तामलकी काकोली क्षीरकाकोली मुदुएर्णी माषपर्णी भालपर्णी पृथ्निपर्ण्यसनपर्णी मतुपर्णी मेदा
［ मघुरक］आयुर्युददीय－राव्वकोशः［（मघूल्लिका）］५९९
 डतिच्छता श्रादणी महाश्रावणी सहदेवा विभदेवा भुक्ञ क्षीरग्रुक्षा वहताडतिबल्य बिद्दारी धीरविदारी
 पुनर्नवा घृहती कण्टकारिकोस्बूको मोरः：शद्वंश्रा संद्षां शातावरी रातपुष्या मघूक्कुण्णी यदीमधु मधूलिका मृद्हीका सर्बूं परुकमात्मगुप्ता पुकरवीज करोरकं राजकरोरकं राजादनं क्तंक काइमयं शीवपाक्योद्नपाकी तालर्स्रूरमस्तक－ मिध्रुरिध्रुवालिका दर्भः：कुगाः काबः भालिग्युन्दे－ एकटक：रारमूलं राउक्षवक कव्यप्रोफा द्वारदा भारहाजीी वनत्रतुप्यर्मारुपर्री छंसपादी़ी काकनासिक्रा कुलिख्बक्षी क्षीरखह्धी करोटबवह्ही सोमबही गोपनह्ही मधुबह्धी चेति（ चवि．८．१३९）
मधुरक－न．，ध्मपानम्रयोगे पुकं द्व्वम्，जीवनीयानि जीवकर्षभकादी़ीनि द्रु्याणि（चसू，५．२६）
（ मधुरिका）－ब्षी．，वनस्वति० मिश्रेया（रा，४．६） राजिका（रा．१६．今०）
मधुराग्रजा－बी．，वनस्पति० सनूर्री（घ．५．५३）
मधुरान्वयता－व्री．，（ परि००）सधुद्नच्यम्रभवता （युसु．84．9७2）
मधुरीभूत－चि．，प्रकरणाद् वराहस्य ल्यान्नाबमूर्छादिकिः विपीभूतम्（ ुुड，६१．३९）
मधुरौषध－न．，जीवनीयगणोक्तन्यन्नातम् （चशा．८． x ）
मध्रुलिका－खी．，घनस्पति० गुद्रूर्ची（ड．सुड．२४．२く） मर्कटक（ गुसू，४२．१9）
मधुप्टील－पु．，बनस्पति० मधुक：（घ．५．४५）
मधूक－पु．，वनस्तति॰ यटिमधु（ चसु．१३．9०） बनस्पति० दाहप्रमनगणे एकं नघघ्यम्र

पु．，भुदगुदिशोष：मधूक्रपुपोल्थफाणितगुणा：－ स्ष्षं，वावपित्तकृत् कफमूं पाके मडुरं कषायं बस्नि－ दूपणंग च（ वुस्．84．9६९）शिरोबिरेचनाध्यमुप－ युज्यते（ मुसू．३९．．६；असंस्ट．9६．५；
अहस्. १५.४9)

न．，बनस्पति॰ मोहः（ चसू．३．२१）
फल० इंदु वातविचेते शास्तम्（चल．२७．१२く）
－ज－ु．，बनस्पति० गुउपुष्वः（मुउ，३९．964； （अЕस्，६．१9९）
－जतैल－न．，स्सेइ०（घ．६．१४9）
－वैल－न．，गुणाः－वातपिक्त्रां केशयं छ्ऐेक्मलं गुरु शीवलं च（असंसू，६．9०९－१9०）
－पुप्प－न．，मधूक्कस मुष्पम्（ मुस्．३८．३९－४०） －्युगल－न．，वनस्पति० यटिमधु मभूक्क
（र．१५．३९－४०）
－सार－पु．，मथककृक्षस्यान्तरभागः，वस्य मधूकस सार०（ मुचि，१८．२₹；र．१२．र१－૪३） मध्र्कादिलेह－पु．，लेछ० वमिकफप्रसेकायुपद्दवनाशक：
（ มुउ．३९．३००－३०9）
मधूकासव－प．，जासुत० मधुकपुप्पविडंगयुक्त：नयं ग्रहुण्यां शम्बः（ चचि．१५．१४६－ऽs）
 मधूच्छिए－न．，वनस्पति० सिक्यकम्（चसू．५．३५； सुसू．१．．४；थ．३．११९） मधूच्छिछ्यविग्रह－पु．，सिनयकेन मृत्तिकायां निर्मित－ सत्रकस्पवि्र्रःः（ चशा．३．१६）
मधूत्धन्न．，वनस्पति० सिक्थकम्（ रा．१३．१७४） मधूत्थित－न．，बनस्पति० सिक्यकम्（घ．३．११९） मधूत्पन्ना－बी़ी，माणवी सिता（रा．१४．१९८） मधूत्सब－पु．，वनस्वति॰ कुखकः（रा．१०．६१३）
मधूदक्न－न．，मधुसहितमुदकम्（चसू，२७．३२३）

मधूल－पु．，बनस्पति॰ क्छीतनकम्（रा．₹．१८૪）
（ मधूली ）－बी．，बनस्पति॰ उत्तरापथिका（रा．११．७६）
फल० आम्र：（रा．११．२）
गोधूमभेद़：，मधुरा स्तिर्धरीतला च （चसु．३५．२२）
मधूटक－पु．，गोधूमविशोषः（ चनि．२．४）
बनस्सति० पाणमोड्दा इति लोके प्रसिद्धा
（चबि． 6.9 ६）
（ मधूलिका）－बी．，जलद्द（ध．५．४८）
मक्कहस्तनृणम्（चवि．८．१३९）
आमुत० मधूलिका क्षेष्मला，जन्ये गुणास्तु
 रा．१४．३०३）
वनस्पति० जल्यटी（ड．मुड．३९．३००）
मर्क्रकः：（ड．सुड．५२．३४）
तुणजातिः（उ，मुछ．५१．२१）गुछतृण：
（₹．असंज，२）गुणाः－शीतवीर्यां，विरेपेष
स्तिश्धा，चृष्या च（असंसू．6．95）


कीतनकम् (थ. १.१४४)
मूर्वां (र. ₹१.१9.0-२.6)
कीट० मक्षिकाभेदः ( सुक. ८.३५)
क्रघान्य० ( युसू. ४६.२१)
मधूषित-न., बनस्पति० सिक्थकम् (रा. १२.१७૪)
मध्य-न., प्रकरणादिढ़ जस्न्याम्रयोरहीलामध्यमिति जजञटः (चचि. २०.९०)
(मध्या)-स्री., वनस्पति० धाली (रा.५.१४९)
-काल-पु., भैषज्यकाल० मध्यमोजन:
(चचि. ३०.२९s)
-भक्त-न., भैषज्यकाल० मघयेभक्कम्
( असंसू. २३.१५)
मध्यन्द्निन-पु., बनस्पति० बन्ध्रक: ( रापरि. १०.३५)
मध्यमपश्नमूल-न., बला-पुनन्नाबा-परण्डखूप्पपर्णींद्दयं च
(च. $6.9<$; अहस्त. ६.9६९)
मध्यमा-( पादूस्य )-बी., शारीर० पद्रेश़िन्याः सकाशान्मध्यमाडरुल्रीप््यमभागहीना ( सुसे, ३५.१२) मव्यमाह्नुलि-ब्री., पः्चसु मध्यमा, अन्रुधात् तृतीयाहुलिः ( संचि. ३५.6)
तस्याः प्रमाणं पत्ञानुक्रुला, इंदं दीर्घायु:पुखुषलक्षणम् ( स्रसू. ३५.१२)
मध्याह्न-पु., दिनमध्यभागः ( युसू. ६.१४)
मध्येभक्त-न., यद् भक्तस्य नाम भोजनस मध्ये पीयते इंदं अविप्रसरणस्वभावाल्कोष्टनातान् रोगान् हन्ति (सुड. ६४.69-62)
 दियुक्त: म्रहुण्यां शास्त: (चचि. १५.१६३-१६७)
मधवाम-न., मधुनः आममू, मथाममुपकमविरोधिल्वान्मानवं सथो हन्ति। आमे उश्णा क्रिया क्रियते तत् मध्वामे विस्दा; यनु झीतं तदामे विस्दं, तसाद्धारूणं मध्धामम्। महात्यंय दुध्विकिस्लं च (चसू. २७.२४6)
मध्धर्जर्णम् ( युसू, ४५.१४०)
मध्वाम्र-पु., बनस्पति॰ चक्रहताम्रः (रा. २१.११)
मध्वालुलु-न., कम्द्रशाक:, तच रोमरा मधुराssस्वादं, गुणाः- रवत्तपित्तहरंरं शीतंत मधुरं गुखु बहुगुकं स्वन्यनुद्धिकरें च ( मुसू, ૪६.२९८-९९)
मध्वावास-पु., आम्रः ( र. ११.३)
मध्वासव-पु., आानुत० (चसू. २७.१८७) गुणा:~ ल्युश्देदी मेहक्रुषिषाऽपदस्तिक्तः कपायः झोफमस्तीक्षणः स्वातुः अवातकृच


मनस्-न., अतीन्द्रियम् (चसू. ८. $)$ तनु सत्वसंज़कम् तदर्थात्मसंपदागयत्तचेंटं चे प्रप्यलभूतमिन्द्युयाणाम् (चसू. ८. $૪$ ) मन नात्मना इृन्दियैश्य सह संयुक्तं ज्ञानकारणमस्ति। तघ्यथा-आात्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्नियेण, इन्द्वियमॅॅनेति (चक, चसू. ८.१२) एवं मनसो वैदृल्याज्त़ानस्याभाबस्त्सांनिध्याच ज्ञानमिति वैहृत्याब्चाम हृव्यभावाद्सन्विधेरिति याबत्, ज्ञान ज़ानाभावश्य मनसो लक्षणम् (चशा. १.१८-१९) मनसो हौ गुणाइणुत्वमेकत्वं चेति युगपज्ञानानुदुयान्मनसोऽणुत्वमेकलंलं च सिके भवतः (चक्त. चशा. १.१८-१9) निन्ल्यं बिचार्थमूस्ं ध्येंरं संकल्प्यं चेति मनोविषयाः। यक्किध्विन्मनसो झेयं तस्सबंमेब मनोविपय इति लंज्ञितम् (चरा. १.२०) तन्र कत्वल्यतया $₹$ तर्व्यतया बा यन्मनसा चिन्त्यते वचिन्त्यम्। उपपच्यनुपपच्चिम्यां यद्विमृइयते वहिचार्यम्, पवमेतनविधतीति संभाइनया यदूहते तदू ्यम्, भावनाशानविषयं घ्येयम्, गुणनत्तया दोष्त्त्तयाडबधारणविषयं संकल्प्यमिति मनोविचाराणां स्वरूपम् (चक, चशा. १.२०) मनसः कर्माणीन्द्रियानिग्रहः खस्य च निग्रह कहो विचारश्रेति (चशा. १.२१) मनःपुरससराणीन्द्रियाग्रध्थंग्रहणसमर्थांजि भवन्वि (चसू, ८.७) मनस्तु नवद्येप्लेकम् (चसू १.४८) मनोडर्याब्यभिचरणेन परीक्षेत (चवि. ૪.८)
खनिज़० मन:शिला (र. १२,१२१-२२)
-कर-बि., मनोगुणकरणम् (चक. चसू. १.9०6)
-कान्त-वि., मनःप्रियम् ( सुसू. २४.२२-२३)
-( मनः )-पुरःसर-वि., मनोडधिह्टितम् (चसू, ८., )
-प्रसाद-पु., चित्रप्रस्चता (असंसू. २७.१९)
-शाय-पु., मनसि रोते इृति मन:श्रायः मनसिजः कामः (चचि. २.(१). १० )
-शिला-खी., खनिज० तदुणाः-कहुस्तिक्तोण्गा स्तिजबा, ऐेलनी, सर्वरसायनाप्या, कफनातहन्त्री, विषभूताडsवेशभयोन्माद्राशाशिनी (घ. ३.९६)
 चोपयुज्यते (चस्. ३.४.१०) उपदृशाबिसर्षाणां शान्तिकारेणी ( सुचि. १३, ४६-૪७) घणेपूस्तच्च मांसेपु मांसस्फोटनाथं, च्रणसंशोधनवर्तिकल्कमृततैहैलेप्ययुज्यते ( गुसु. ₹७.१૪,३१-३३) नेत्ररोगे बर्ल्यंज्जनाद्युपदिप्रनामेकतम न्वन्यम् (सु.११.८)

मन:शिल्यद्दोशः-बलमांघा, पाण्डुतां, मून्ररोधं, शर्करां च करोति( घ. ३.१००) अगुन्दमनःशिलासेवनेनाइइमरीमून्रकृच्ल़ा 5 मिमांयमल्नावरोधाभवन्ति (र. ₹.१०२) तझे दाः-इयामिकाकणवीरकाखण्डपूर्विकम्बेति (र. ३.९६) तस्याः शोधनम्-अगस्लपन्र्रसेन, शृद्नवेररसेन वा सतबारं भाविता मनःशिला गुध्घति (र. ३. $9 \circ$ ३-४) तत्सच्त्वपातन-विधि:-साsश्रमांशोन लोहिकिद्टेन गुडगुग्गुल्सर्पिया च युक्ता कोष्ब्यां रुछ्वा टृढं धमाता सर्वं मुच्चेत् (र. ₹.9.4-6) -गुद्धि-स्री., लक्षण० मनसः इन्द्दियार्थम्रहणे पाटवम् (चसु* १६.६)
-संकल्प-पु., चिन्तनमू, मनसः कर्म ( उ. सुशा. १.96)
-संताप- पु., मानसहुःबम्, ग्रासः
(चचि. ३०, २३३;३६)
( मनो)-गुता-त्री., खनिजं मनःश्शिला
(ध. ३.९६)
-जब-पु., मनसा जबते गच्छतीति मानसवेग:
(चशा. २.३१)
-जवृद्धि-स्री., वनस्पति० कामवृद्धि:
(रापरि. ૪.५9)
-क्व-वि., मनःप्रियम् (चचि. ८.१६२) मनोऽनुकूलम्
(सुरा. ४.૪६)
पु., बनस्पति० कुन्द्रः (रा. 9०.२५६)
न., वनस्पति० जीरकम् (घ. २.६६)
(-झा)-त्री., बनस्पति० आवर्तकी (रा. ३.२९५)
उपकुली (रा. ६.६.१)
कर्कोटकी (ध. १.9<6)
जाती (घ. ५.१२७)
बन्ध्यककोंटकी (घ. १.१८4)
धासुत० सुरा (रा. १४.३०३.)
खनिज० मनःशिला (ध. ३.९६)
-ज्चर-पु., रोग० मानसो ज्वरः (असंशा. र.49)
-देन्य-न., लक्षण० किपचित्तर्वम्, चिणपणमनस्वम् (मुड. प५.१6)
-दोष-पु., मानसावगुणाः (अहस. १.२६)
-धार्ती-ब्री., खनिज० मनःशिला
(र. १२.१२१,२२)
-रम-वि., रुचिजनकम् (सुस, ૪६.૪५४)
(-एमा)-ब्री., भैषज्य० गोरोचना (रा. १२,३४) आ. को. सं. $७$ \&
-चह-वि., मनोवाहि ( स्रोत:) (चनि. ७.૪)
-वह्र्रोतस्-न., मनोवह्नमार्गः, मनोवहानि स्रोतांसि यद्यपि पृथङ्नोक्षानि तथाsपि मनसः 'केवलं चेतनागच्छरीरमयन्नूंतं इल्यभिधानास्सर्वशरीरस्नोतांसि गृद्यन्ते, विछोपेण तु हुद़याश्रितस्वान्मनसस्तदाश्रिता दरा धमन्यो मनोवहा: अभिधीयन्ते (चक. चइ, ५.४१) हृदयदेशसंब्धिधभमनी विरोपेण मनोवहा (चचि. ९,५)
-विकार-पु., रोग० उम्मादोऽपस्सारश्र
(चक. चचि. ३.३०९)
-विपर्यय-पु., लक्षण० मनोवैपरीत्यम् ( गुशा. ६.३६-३७)
-च्याकुलन-वि., मनःसान्ग्यपहारकम्, मनोब्याकुल्यते डनेनेति मनोक्याकुलनम् (נुशा. ૪.૪७)
-समाधि-पु., मनसः समाधिः चित्तैकाइयलक्षणा वृत्तिः, निषेधर्पा वा शान्तिः (चचि, २४.५२)
-हर-पु., बनस्पति० कुन्द्: (ध. $4.94 \%$ )
न., सनिज० सुवर्णम् (रा. १३.१)
-( हरा )-ल्री., बनस्पति ० जाती (रा. १०.२३१)
यूधिका (रा.9०.२५२)
-त्वा-त्री., खनिज० मनःघ्यिला (ध. ३.९६;
सुचि. २५.३८)
मनस्विन्-वि., प्रशास्तं मनो यस्स सः (चवि. ८.१०४) ( मनस्विनी )-त्री., वनस्पति० कर्कोटकी
(रा. ७.,२७६)

मनीष्चिन्-पु., विवेकभाली सुनिः (चइ. 9.9 c )
मनु-पु., प्रजापतिः (सुसू. ५.२4)
चनस्पति० सपृका (रा. १२.११३)
मनुष्य-पु., मानवः (चशा. ₹.१५)
-बिम्ब-पु. न., मनुप्याकारः (चशा. ३.१६ )
-विग्रह-पु., पुरुषदेहो, मानवदेहःः (चशा. ३.१६)
मनोडमिताप-पु., मनःसंताप: (चशा. २.6)
मन्तु-पु., आरमा (चशा. ४.द)
मन्त्र-पु., उपक्क० मन्त्रोपचारः (चसू. १८.५) अथर्वंनेदे चिकिस्सा (चसू. ३०.२१) अक्षरसमूह०० यस्योचारेग क्याषिरुपशाग्यति न्द्रेवादयश्र प्रसन्ना भवन्ति (चनि.५.१६) सर्पविषे मन्न्रप्रयोगः क्रियते (सुक, ५.१०)
-कोविद्द-पु., मन्त्रूःः पुरुषः (ड. सुक. ५.८)
-देवता-स्री., मम्न्रस्य देवता (असंसू. ङ.१२१)
-पूताम्बु-न., मन्न्रेण पचित्रीकृतं जलं, वस प्रोक्षणाद्विघशामनं भवति (चचि. २३, २२₹)
-विशारद-वि., मन्त्राणामृत्यजुःसामोकानामथर्वबेदो क्रानां च पण्डितः ( ड. सुस्, ३४.6) मन्त्राभिमन्त्रित-वि., मन्त्रैरभिमन्त्रितम् (अहसू.96.94)
मन्थ-पु., कहप० (चचि. $\gamma .4 \%$ ) जलघृताक्छसकु: (ड. सुड, ६૪,૪૪) सर्पिषाsम्यक्का: रीतबारिपरिम्युता नातिद्रवा नातिसान्द्दा सक्तनो मन्ध इूत्युपदिइयते। स च सयोबलकरः पिपासाध्रमनाशन: (सुसू. ४६. ₹८५-३<६) तद्धुणाः-शीतः, पित्तनो दाहारुचिमूचछांश्रमनाशनः (घ. ৮.४6) तृष्णाजोदाबर्तंशमनः ( सुड. ५५.३.४)
बनस्पति० अभिमन्य: (र. १२,४४)
नेग्ररोग० अघिमन्थः (सुउ. १.३७)
-हत-वि., खजविलोडितम् ( सुड. ४१.५२)
मन्थन-पु., वनस्पति० अमिमन्थः (ध. १.१११)
न., लक्षण० शरीरमन्थनबद् चेद्ना (चचि.६.৬6;
सुउ. ६.१२)
मन्धनोद्वव-न., आहारद्र्ये नवनीतम् (ध, ६.२२Q)
मन्थान-पु., मन्थनद्ण्डः (चसू. ११.२४)
बनस्पति० आरग्वघः (रा, ३.३३३)
-भैरव-पु., पारद्ययोग० पारद्ताम्रतालहिंग्वादि-
सधितोऽयं कफरोगाद्धिध्नः (र. १३.८६-6८ :
प्राचीनरसाचार्यः (र.१८.१७२)
रसरत्नसमुचयकर्त्रा सिंदगुपसूनुनाssलोचितसन्न्रकर्ता (र. १.५-३)
मत्थानक-पु., बनस्पति० तदूरणाः-सधुरः, स्निरधो दोरधा, बहुवीर्यकः तृर्णविशेपः (रापरि. ८.44) मन्द-पु., गुण० तीक्ष्णविपरीतः झनैः कार्यकारी गुण: (चशा. ६.9०) अस्य शमने पाक्षि: (अहसू. १.१८)
-कफ-वि., लक्षण० न्यूलकफ: (चसि. १.१)
फर्मन्-वि., अलसः ( सुसु. ४६.४४૪)
-ान्ध-पु., घनस्पति० सक्षपर्णः (रा. १२.१३े)
-चेप्रता स्री., लक्षण० मन्दकायव्यापारता ( सुस. ११..6)
-जरस्-कि., लक्षण० यस्य बार्घक्यं मन्दं चिरेण जायते सः पुरुषः (चवि. ८.१११)
-ता-बी., लक्षण० जिह्मता, कौटिल्यम् (सुशा,४,.4) -तेजस्-वि., लक्षण० मन्दुतेजस्कम्, अल्पप्रभावम् (अहूसू. ७.१6)
-रुज्-वि., उक्षण० मन्दवेद्नम् ( चचि. २८.३६)
-लवण-वि., हेप््रवणम् (चचि, १७,१०6)
-चार-पु., शानिबासरः (र. २०.१९६)
-विकार-वि., अल्पविकारयुकः: (चवि. ८.१११)
-विभ्र्रंशा-वि., मन्द्र स्बल्पो विभ्रंशो कर्षणम् यस्यां,
सा मन्दृविश्रंशा मात्रा,मध्यमा मान्रा(चसू.१३.३७)
-सरण-न., (परिव०) शानैन्रिसर्पणम् (सुनि.9०.६)
-स्तनित-बि., मधुरशब्द्रो मेघादि: 'स्तनितं मेधर्गजितम् ' इति कोशाव (असंसू, र.४१)
-हुतभुज्-वि., मन्दामिः (र. १६.१६२)
मन्द्क-पु., न., आहारन्रू्य० बधिभेद्द:
(चचि, २१.96) क्षीरविकृतिः, यद़ा क्षीरं विक्रियामापซं घनत्ं न याति, तदा वन्मन्दकम्, च्रिदोषकरमिद्यम् (चस्, २७.२२०)
मन्दाग्निता-त्री., एक्षण० अमिमान्धम् ( गुस, 94. ड) द्०० ' अभिमांय"
मन्द्रानल-वि., लक्षण० मन्दाझिः ( सुसू, ४६.ठ४४)
मन्द़ार-पु., बनस्पति० पारिभद्ः (गापरि. ८.१०; असंड. ४२) राजार्कः (घ. ४.१६)
मन्द्रागोग्य-वि., रोगी (सुस्, ४१.४૪૪)
मन्द्धाशित-वि., अल्पाशितः ( का मोननकर्प.)
मन्द्रोप्मता-ब्री., मन्दौक्ण्यम् ( सुसू. १५.6)
मन्मथानन्द्-पु., वनस्पति० राजाम्नः ( रा. ११.११)
मन्मधालय-पु., बनस्पति० आात्र: (रा. ११.२)
मन्मथावास-पु., बनस्पति० राजाञ्रः (रा. १9.».)
मन्मधोन्र्रवन-पु., बनस्पति० राजाम्र: (ध. ५.११)
मन्य्या-बी., शारीर० धमनीमर्म० (सृशा, ६.२७) ग्रीवासिरादूयमू (चक. चचि. s.८૪) ग्रीबापश्विमभागस्था धमनी (ड. सुनि. ११.9०)
-गाह-पु., लक्षण० मन्यास्तम्भः (चस्. १७,१४; सुनि. १,७२) दू० 'मन्यांवन्म '
-राल-पु., लक्षण० ग्रीवाया: पश्यान्झागो सन्या, तन्र भव: शूलः (चनि. २.७)
-स्तम्भ-पु., रोग० मन्यायाः क्रियाहानिः धशीतिबातविकारेष्वेक: (चसू, २०.११; सुनि. १.६८) तर्संप्रापिः- मन्ये संध्रितो वातो यद़ा अन्तर्नाडी: प्रपचते, तदा मन्यास्तम्भ कुर्यौव् (चचि. २८.४३) बयं श्रेप्मणाइsवृतेन वातेन जन्यते
(मा. चस्. ५.५४) अयं शिरोबिरेचनाई:
(चसि. २.२२)
मयए-पु., वनस्पति० मक्रुषकः (रा. १६. १४५)
मयूर-पु., पक्षि० बही़ (चसू. २७.६५)

तन्मोंसगुणाः－मधुरं，कपायं，लवर्ण，सुस्तिर्धं， शुक्रहं，वल्यं，सेधाकरं，स्वर्यम्（ष．६．8×५） स्वच्यं，केइ्यमरूचौ हितममिटक्रोोन्नेन्द्यियदार्ख्य कृत्

बनस्पति० अपामार्गः（र．५．१७१－७२）
－कण्ठप्रतिम－वि．，सयूरकण्डतुल्य：
（सुक．१．२२，३०）
－कण्टाम－वि．，मयूरकण्ठतुल्यः（असंस्，८．२૪）
－भ्रीवक－न．，सनिज॰ तुत्थकम्（ध．₹．१४४）
－चन्द्रिका－ब्री．मयूरपिच्छस्थितः चित्रविचिन्रवर्णः
（र．१．४२）
चूड－न．，वनस्पति० स्थौणेयम्（रा．१२．१२५）
－जन्र्र－पु．，घनस्पति० टिण्टुकः（₹．१．११४）
－तुत्थ－न．，खनिज० तुत्यकम्（रा．，१३．२०५）
－पाद्नाल－न．，मयूरविच्छस्यैध नालम्

> (चचि. 96.996)
－पिच्छ－न．，चन्द्रको नास मयूरस्य पिन्छम् （र．२₹．६）अस्मीकृतं अ्वासकासयोः केवलं वा धूपना⿺辶 प्रयुज्यते（र．२१．६०－६२）
－वसा－री．，सयूरस्य घसा सेयं नेत्ररोगेधबजनार्थ－ सुपयुज्यते（असंज，१६）
मयूरक－पु．，वनल्पति० अपामार्गः（ चचि．१२，२३； खुचि，५．८；ท．भ．२६०）
अजसोदा（असंचि．२४）
वायब्यः कीट०（असंड， 8 ））
（मयूरिका ）－ब्री，कीट० तद़्ुणाः－वायच्या，चात－ कोपना सती वातरोगान् करोति（ मुक．८．५－६） वनस्पति० अम्बष्बा（रा．४．१७०）
－सुतुत्थक－न．，सनिज़० मयूरतुत्यकम्

$$
\text { (र. } 9 \times .9 .90)
$$

मरक－पु．，जनपद्रोंद्बंसकरः रोगः（मुसु．६．१ज）
मरकत－पु．न．，रत्न०（चचि．२₹．२ २२．५३）
गाहुत्मत्र（ध．६．र२）हरिन्मणिः（र．२．६२）
अयं श्चेतार्गपीतनीलभेदाश्चतुर्बिघ：（घ，६．4२）
वदुणाः－मधुरं，रीवं，ररचयं，पुदिदंद，विषलं，आाम－
पित्तहरं भूतनाशानं च（ध，६．५०）
－पत्री－त्री．，बनस्पति० पार्ची（रापरि．१०．૪६）
मरण－न．，मृत्यु；（चसू．३०．२५）
（परिव०）भस्मीभवनमू（र．२．६८－६९）
घनस्पति० वस्सनाभः（घ．५．१२८）
मरणाख्यखिङ्न－न．，（परिव०）रिप्टलिझम्（चइ．१२．६५）

मरणोद्य－वि，मरणकारणम्（चई．१．२४）
मराल्डिका－खी，घनस्पति० सातल（ध．१．२३८）
मरिच－न，वसस्पति० मद्धाकपायवर्गे द़ीपनीयगणे， कृमिध्नगणे，श्रिरोविरेचनोपगगणे，शूल्ल्रद्ममनगणे चैकं द्य्यम्（ चसू，४．я，११，११，१७）तहुणा：－ कटु तिक्तमुफ्णम् ；नाल्यर्थमुष्गम्（च．），बधु，दीपनं， रचिकरं，पित्तक्कृत，अनुष्गम्（चसू，२५．२९८） कफवावधं，जन्तुह्दोगनाशनम्（घ．२．८८） कुष्ठहरग्रदेंहे उपयुज्यते（चसू，₹．१२）तन्र आर्द्रमरिचयुणाः－कट्ड स्तादुपाकि उषणं，गुरुक्रेप्म－ प्रसेकि शुफ्कगुणा：－लघु सवृष्यं कफवातजिच （ उसू．૪६，२२૪）तत्र शुक्ठमरिचगुणाः－रसे पाके च कटुकं，नास्युण्ण，नातिस्क्षे，तीक्षणं，दीपने， रोचनं，पिचकोपकरं，अवृप्यं，रसायनं，विषव्नं， टटिरोगधं，भूतनारनमम्（रा．६．१३३； चचि．२₹．१९३－१९． ；सुस्．४६．२२०）पिष्टकास्य－ नेन्र्रोगेऽअन्जनार्युपयुज्यते（ सुक．ह．११．१₹） वत्फल－शिरोरेचनार्थमुपयुज्यते（सुसू，३२．६）
总．－भिरच．
म．－मिरी，मिरे पांढरे．
गु．－मरी．
ब．—मरिच．
ता．－मिबगु．
का．－पिलपिले．
－पोडशावर्ति－ख्री．，नेन्नर्वति० पध्यातुत्थकयषी－ मरिचाद़िलिमिलियं सर्वंनेन्ररोगई्बी（सुड．96．904） मरिचोपद्ंश－वि．，मरिचावर्चूर्णितं ह्यअनम् （युड．80．989）
मरीच－पु．，वनस्पति० जग्बीरः（रा．१०．८१）
（मरीची）－बी．，वनल्वति० सहखकभेद्；म्षेतमर्बकः
दु०＇मरुवक＇（र．₹०．४ध－४ร）
अर्कमूलम्（र．३०．४し－र९）
मरीचि－पु．，महृषि०（चसू．१२．११）
मान० पड्घ्वंइयो मरीचिः（चक．१२．८6）
मेघज्योतिः（चइ．४．१२）
मृगतृण्णा（ड．सुउ，५．८）
मरु－पु．，वनस्पति० जग्बीरः（ध．४．५२）
－ज－पु．，बनस्पति॰ मृष्टयवः（चक．चक．ऽ．ь； इन्दु．असंड．२）
खदिरभेदः बिट्स्यदिरः द्न०＇खदिर＇（रा，८．३८）
（－जा）－ब्री．，वनस्पति० मृगाक्षी（रा．ज．२५८）
－देरा－पु．，देशसंज्ञा०（ ह．सुसू．र५．२₹）
－देश्रय－पु．，नियोस० गुम्गुलुः（रा．१२．१८\％）
－कक－पु．，गनस्वति० बदुणाः－कटुतिचोणगो रुच्यो
मुखसुगन्बकृलकफष्नः ः कृमिकुछविद्वन्धाप्मानगूल－
मान्ध्य्ब्व्दोषनाशान：（घ．४．५२－५₹；रा．१०，८३）
हिं．一गोला तुल्सी．
म．－मरुबक．
बं．－ान्धतुलर्सी．
फणिज्ञक：（घ．४，५२）
－भू－ब्री．，मरदेशःः，भासेग्यदेश्शानां श्रेष्टोडयम्
（चस्．२५．४०）
－भूमि－र्षा．，देशसंज्ञा० मरदेशः（ असंस．१३．₹）
－वक－पु．，वनस्पति॰ मरबकः（चक，१．२३）
न०＇मर्यक＇
－संभव－न．，वनस्पति० चाणाए्यमूलम्（घ．૪．३५） （－संभवा）－बी．，घनस्पति॰ धन्वयासः（रा．३．२२）
－स्था－सी．，वनस्पवि० घन्बयास（रा．३．२२）
मरत्－प．，बातः（ुुनि．१．१२）
（ मरुच् ）－छम－पु．，वातोपसमः（अहसू．२०．३०）
（ मरुद् ）－भब पु．，वनस्पति० धम्वयासः（घ．१．२२） पद्वाकः（ घ．，३．८く）
－（ भवा）－बी．，बनस्पति० कार्पासी（रापरि，४，४६）
मरुत्तक－पु．，वनस्पति॰ जम्बीरः（ध．४．५२）
मरुव－पु．，बनस्पति० जर्बीरः（ रा．9०．००）
मर्कट－चु．，यृक्षचरम्राणि॰ तन्मांसगुणाः－कषायं सम्तर्पंणं， घृष्ये，बल्यं，बढृविण्मून्रकरं，कफकरं，कफन्वातःने－ भासामबातमेदःपाण्डुक्निमाशनम्（ध．$\gg ३-\gamma ४)$ （मरंटी）－ब्री．，वनस्पति० कपिकच्छु：（ड．युक．२६．ज； घ． 9.949 ）
अपामार्गः（घ，१．२६१）
अजमोढ़ा（रा．६．१५०）
गूकरिम्बी（चचि．८．，४५）
－तिन्दुक－पु．，तिन्दुक：（घ．५．४१）
मर्कटक－पु．，कन्दृविष०（ असंड．४०）द०＇कन्दविष＇ मर्जिका－मजिजका－बी．，कृतान्न० झिलरिणी रसाला （घ．६．₹०9；घ．६．₹०9（24५））
मर्ईक－वि，पीडाकरः（ सुचि．४२．१२५）
पु．，बनसति॰ चक्रमद्देः（ चचि．१६．९）
घर्षक：（र．ऽ．，६－८u）
दुतद्न्व्यपेषणोपयोगी लोहद्रण्ड：（र．५．५३） मर्द्न－न．，सल्वे पेपणम्（र．८．६३）

पारदसंस्कार० दबन्हुतस्य मृब्यस्य खल्वे शोपणं यावद्धर्षणम（र．२．2ロ－२१）न०＇पारद़＇ उपकम० अर्मर्द्नम्（अड्रस，११．१） मर्द्नक－न，तैलम्（घ．द．१२५） मर्मन्－न，शारीरस्थान०（चस्，११，४८）मारवतीति सर्म（उ．मुशा．६．9）मरणकारित्वान्मर्म，मरण－ सहसटुःब्बद़ागिस्बाह्डा（अर．आहशा．४．६८） मर्मांणि नाम मांससिरास्नाख्यस्थिसन्धिसंनिपाताः； तेपु स्वभाबत प्त विरोपेग म्रणास्तिएथम्ति। तस्मा－ न्मर्मस्वभिहतास्तांस्ताभ्भातानापथन्ते
（ मुशा．६．१५）वत्संख्या－सहोत्तरशतम्， तेषामेकाद्रौक्कस्मिन सकिश्र भर्तन्ति। उद्रोरसो－
 （ सुरा．६．乡）आभ्रयानुसारेण मर्मणां प्रकारा： संस्या च，मांसमर्माणयेकाद्रा，सिरामर्माण्येकचत्वा－ रिंशव，स्नायुमर्मांणि सप्रविंशतिः，अस्थिमर्माण्यट्रौ， सन्धिमर्मांणि विंशति：，तर्र सकिथमर्माणि
 लोहिताक्षाणि वियमं चेति，फ़तेनेतेरसकिथ भ्यास्यावम्। उद्रोरसोस्नु गुद्वस्विनाभि－ हददयस्तनमूलस्तनरोहितापलापान्यपस्तग्मो नेति। प्रृ्रमर्साणि तु कटीक्रतणनकुकुन्दरनितम्बवार्स्य－ सन्धिवृहल्यंसफलकान्यंसौ चेनि। वाहुमर्माणि तु क्षिप्रतल ह्द्ययक्र्चकृर्चशिरोम मणिख्यन्ष्बन्द्रव्रस्तिकृषें－ राप्यूंविलोहिताक्षाणि कक्षघरं चेति；प्तेनेतरो बाहुर्योंख्यातः। जन्रुण कण्ण चतहो धमन्योऽहै। मातृका दे कुकारिके दे विधेंरें फे फणे दावपालै द्राबादतौं द्वाचुल्भेपौ दौन राइस्खावेका स्थपनी पच्च सीमन्ताश्वत्वारि भौ्্রाहकान्येक्रोडधिपतिरिति；तत्र तलह्हययेन्द्वस्त्विगुदसनरोहितानि मांसमर्मांणि， नील्धमनीमातृकाध्ध्वाइकापाइक्स्थपनीफणम्तनमूला－ पलापापस्तक्भह्वय्यनाभिपार्श्रसन्बिदृत्तीलोहोता－
कोल्ब्ध：सिरामर्माणि，क्काणीविटपफक्षधरकृर्चक्च－ शिरोरोबस्तिक्षिम्रांसबिधुरोंक्ष्केषाः स्लायुममांजि， कटीकतरणे नितम्बांसफलकराइ्वास्त्वस्थिमर्माणि， जानुर्क्रर्सीमन्ताधिपवि गुक्फममणियन्ध कुकृन्वर्रावते－ क्रकाटिकाथेति सन्धिमर्माणि；परिणामानुसारेण मर्मणां प्रकाराः－सयः्राणहराण्येकोनलिंशविः， कालान्तरप्राणहराणि न्रयंल्बिंशव्，विशल्यद्नानि च्रीणि，वैकल्यकराणि चतुत्रस्वारिं मत्，र्जाकरा－ पयक्षौ；तन सखःभाणाह्राणि सतरात्राम्यम्तरान्त－

रान्मारयन्ति, कालान्तरमाणहराणि पक्षान्मासाद्वा, तेण्वपि क्षिप्राणि कदाचिद्धाशु मारयन्ति, विशल्यप्राणदराणि च कदाचिददस्यभिहतानि मारयन्ति। तन्र सयः:प्राणह्रसमन्ते विद्धं, कालान्तरेण मारयति, कालान्तर्राणहरमन्ते विद्ध बैकल्यमापाद्यति, विशल्यम्राणहरं च; वैकल्यकरं कालान्तरेण हुेंशयति, रुजां च करोति, रुजाकरमतीव्रबेद्रं भबति (सुशा. ६.Э-८, २३,२२) तन्र सद्य:भ्राणहराण्यस्मियानि, अग्निगुणेध्वाहु क्षीणेपु क्षपयन्ति। कालान्तरम्राणहराणि सौम्यासेयानि, अम्निगुणेध्यातु क्षीणेणु क्रमेण च सोमगुणेपु कालन्तरेण क्षपर्तन्ति; विशाल्यत्राणद्राणि वायव्यानि, राल्यमुखाबरुदो याइद्न्तर्वर्ययुस्तित्ृति ताबजीवति, उद्रूतमान्रे तु शाल्ये मर्मस्थानाश्रितो वायुर्निष्कामति, तस्मात्सशल्यो जीवस्युद्दृताल्यो म्रियते, पाकात्पतितशाल्यो वा जीवति; वैकल्यकराणि सौम्यानि, सोमो हि स्थिरत्वाच्छैल्याच प्राणावलग्बने करोति; रुजाकराण्यझ्निवायुगुणभूयिष्ठानि, विशोषतश्य तौ रुज्ञाकरों; पाश्वमौतिकीं च र्जामाहुरेके ( मुरा. ६.9६) तेषां मधानमर्माणि-हुद्वस्तिसिरांसि, तन्मूल्ल्वाच्छरीरस्य (चसि. ९.₹) मर्मंधिद्ध-लक्षणानि-देहम्रसुपिर्युरुता संमोद्दः शीतकामिता स्वेदो मूर्छ्छां बमिः श्वासः (असंशा. ৩.२৩) इाख्नक्रियाकाले मर्मस्थानं परिवर्जनीयम् (सुरा. ६.₹०) चे रोगा मर्मस्थाने अवन्ति, ते आयेण कृछ्क्रतमा भवन्ति (सुशा. ६.૪३) ह्वद्यम् (चक. चचि २१.२१)
( मर्म) -ग-वि., मर्मणि गतः (अह्टसू. १.३०)
-घट्टन-न., लक्षण० ह्ववयममंथनम् (असंनि, ૪.२४)
-चिछ्छद्-वि., प्राणामतनह्धद्यमर्मच्छिद्
(मधुकोश़ः सुनि. १६.५४)
-च्छेद-पु., लक्षण० मर्मविद्ववत्पीडा (चचि. ₹.८१;
सुड. ₹९.८८; सुचि. २६.१२)
-च्छेदन-न., मर्मचछ्छेद़ः (असंनि, २,८६)
-जात-वि., मर्मण्युत्पचः ( सुचि. १८.१४)
-उय-वि., त्रीणि प्रधानमर्माणि, शिरो ह्वयं बस्तिश्य (चस. २९,३)
-संरोध-पु., मर्मणां रोधः (चसु. १७.99१) -सद्न-न., मर्मस्थानम् ( मुशा. ६.३०)
-हत-पु., मर्मसु ह्वव्वयदिखु हतः ( ुुचि. २., ८) मर्सरिका-ख्री., कर्णस्थसिरा० तद्वयधोपद्रवाः-वेद़ना ज्वरो अ्मन्थयश्य (सुसू. १६.५)

मर्मरी-ती., कर्णगतसिरा० ( असंड. १)
मर्माभिघात-पु., मर्माधातः (असंशा, ७.३६)
मर्माश्रय-मर्मस्थानम् (असंशा. ८.३६)
मर्मोपघात-पु., मर्माघातः (चचि. १२.६) दु० 'मर्म'
मर्मोपहासिन्-वि., मर्म-व्यंं, न्यून, तदुपहासक:
(चस्. 6. प६)
मर्यल-पु., ऋषि० प्राचीनो रसाचार्यः (र. १९,6-ァ)
मर्यादा-ल्री., सीमा (मुरा. ४.4)
-विभक्त-वि., समसीमाव्यवस्थापितः (चइ. १.९) मर्श-पु., नस्यभेदः (अह्दसू. २०.३-२१) द० 'नस्य' मल-पु., त्याज्यांशः, किद्टस्ररूपः, शरीरस्वाडबाधकरः, तयधा-रारीरच्छिटेश्यूपदेद्याः पृथग्जन्मानो बहिर्मुखा: परिपक्काश्य घातबः, प्रकुपिताश्र वातपित्तश्रेम्माणो ये चान्येडपि केचिच्छरीरे तिप्टन्तो भावाः शरीरस्योपघातायोपपद्यन्ते, सवंस्तान्मले सझ्वक्ष्महे (चशा. ६.96) द० 'किट'
पुरीषम् ( सुनि. 4.96 ) बातादिदोपः (चसू, २८.३१)
खनिज० लोहमलः श्रिलाजत्रादिः (चसू. १.6०) न., मैषज्य० समुद्रफेनमू ( सुड. ११.८;

घ. ₹.94\%)
-करी-खी., कफपित्चादिद्योपवर्धकः कब्धुकाख्यः पारददोपः (र. ११.२२)
-क्षय-पु., (परिव०) लक्षण० मलस्य क्षीणश्वम्, स देहपीडनो भवति (अहस, ११.२५)
-ग्रह-पु., लक्षण० मलावरोघः (अहस. १०.२२)
-घन-पु., वनस्पति० शाल्मलीकन्द्: (रापरि. ७.४६)
-ज-वि., मलाज्ञात इति (चवि., ७.叉.)
-(जा )-बी., म्रदू० पूतनाग्रहःः (का, चि.)
-जित्-वि., मल्दरः (अहस: ३,०२)
-द्राविन्-पु., बनस्पति० जयपाल:, दन्तीबीजे (ध. १.२२७)
-धरा-ब्री., शारीर० पुरीषधरा कला (सुशा. ४.१७)
-नाशिनी-स्री., वनस्पति॰ जातिपत्री (ध. ३.३३)
-निग्रह-पु., लक्षण० मलावरोधः

> (र: २१.१२०-३३)
-पाचन-वि., दोषपाचनम् (असंचि. १.२२-२३)
-पू-ल्बी., बनस्पति० काकोटुम्बरिका (चचि. १.६र; सुचि. 4.40 )
काप्टोनुम्वरिका (ड. सुचि. ३.१५)
-बन्ध-पु., लक्षण० मलावरोघः (३.9०२)
-बन्धन-न., (परिव०) मलाबरोबः (र. २.५-६)
-भूत-वि., मलस्तरूपः (चशा. ६.१ज)
-चुद्धि-ब्री., पुरीषोस्सर्जनम् (र. २०.9१४-१७)
-संकर-पु., मलमिश्रणम् ( अह्टस., ५.४०)
-संक्षय-पु. मलस्य क्षयः (चसू.७.४₹)
मलस्य स्वमानादृपि क्षयः (चस्, $v, ४ \geqslant$ )
-सह्न-पु., लक्षण० मलावरोघः (अहसू. १३.२४)
-हन्तृ-पु., चनस्पति० शाल्मल्डीकन्द्र:
(रापरि. ๒.४६)
मलय-पु., देश० नल्द्नवनम् (सुसू. ६.२५-२४)
पर्ब०० अन्र 'चन्ट्रूमा' इति सोमविशेण उपलम्यते हिमबत्यर्वुँदे खत्रो महेन्द्री मलग्येडपि तथैन्व (सुचि. २e, २७)
वनस्पति० पचकः (घ, ३.८८)
(मल्रया)-खी., बनस्पति० बाहुर्चा (र. २०.2.५)
-ज-न., बनस्पति॰ घन्द्नम् (ध.३.१; सुड.४७.५५)
श्येतचन्द्नम् (र. १८.२११)
-चासिन्-वि., मलयदेशास्थितः जन:
(चचि. ₹०.₹१)
मलयज-न., वनस्पति० चन्दनमम् (रा. १२.३)
मलयू-खी., बनस्पति० काकोटुम्न्यरिका (घ. ५.८6; असंचि. २२)
मलयोत्थ-न., वनस्पति० कालीयकम् (घ. ३.८)
मलयोन्द्रघ-न., बनस्पति॰ चम्द्रनम् (रा. १२.१)
मलयोद्भूता-वि., मलयपर्वतोन्दवा (अह्दस्. 4.90 )
मलाकता-द्री., लक्षण० पद्कमलोपद़िग्धता
(अह. अह्दस्. $6.9 १)$
मलाधार-पु., शारीर० मलस्याधारः, आशायः, स्थानम्
( सुनि. ३.२०)
मलाधिक्य-न., रक्षण० विंशतिश्लेप्मविकारेप्येको विकारः, मलग्वृध्डि: (चसू, २०.१७)
मलानुलोमनी-वि., वातदी़्न् स्वमार्गस्थान् कुर्वाणा (अह्ट, ६.२ऽ)
मलापहा-बी., वनस्पति० कुलत्था (घ. ३.१५६)
मलायतन-न., मलस्थानम् ( युस्. २४.९)
मलायन-न., शारीर० मलस्थाने मलमारों वा
(चसू. ७.૪२; अहसू. २.₹१ )
मलारि-पु., ल्वण० सर्बक्षारः (रा. ६.५०)
मलिन- वि., समलम् ( मुउ, ५४.३)
करुपम् (अर.) नीलम् (हे अह्हस्. २७.०१)
सनिजे टन्कणः (रा. \&.२९)
(मलिना)-खी., वनस्पति० कण्टकरीभेद़: दू० 'कण्टकारी' (घ. १.९४)
मलिनाछी-मी., वनस्पति०कण्टकारीभेद्यः, द० 'कण्टकारी'
(ย. १.รs)
मलिनाहार-पु., पूनिदेदेप्टमेध्यपर्युपित आद्वार:
(मुड. ६१.૪)
मलीमस-न., खनिज० पुप्पकासीसम् (ध. ३.१२५) बि., मलिनम्
मलोचितर्व-न., मलस्य सहुजाल्यता अभ्यस्तमलत्वम्
(अहसु. ११.२४)
मलोत्पत्ति-सी., सलम्रादुर्भाबः (सुनि. ₹.५)
मलोटसर्ग-पु, पुरीषमलस्य बिसर्जनम् (र. २८,८०)
मलोन्र्वन-न., खनिज० लोहिकिहें मण्ड्रूरम् (ध. ६.२५)
मलोपघात-पु., मलस्खोपघातो नाम नाशः(चवि.6.9०)
मल्य-न., नेत्ररोग० मलद्विश्धाक्षिता (चचि. १७.१२८)
मल्₹ -पु.. दाराब: (र. «.६८)
पर्णम् (र. २५.९८)
( मही़ी)-बी., बनस्पति० मद्विका (रा. १०.२२५)
-मूपा-स्री., मूपा० शरावमूपा (र. १6.९४,९८)
मह्हक-पु., जलचरपक्षि० मलिनचबुचरणहंंसमेद़:

$$
\text { (असंसू, } \varphi,<9-<३ \text { ) }
$$

मत्स्य० (का. धार्शीचि.)
-संपुट-पु., संपुट० शारावमुखयोः संपुटीकृतपात्रम् (चचि. २६.१३६) पातब्यधूमनिर्गमार्थमूर्ण्रचिछ्छदसंपुदः (चचि. १6.6९)
मद्धारिपा-स्री., बनस्पति० पाची (रापरि. १९.४६)
मा्टिक-पु., जलचारिपक्षि० मलिनचश्बुचरणहंसभेद्दः
(अंसू, ५.८१-८₹)
(मद्धिका)-खी., बनस्पति० तद्धुणाः-कटुस्तिक्तोष्णा, चक्लुप्या, पित्तनातध्नी, मुखरोगनेन्ररुजामुस्तपाककुप्रविस्फोटकण्डूतिविषन्नणनाशिनी, च
(ย. ५. १२४)

वृत्तमझिका (रा. परि. २०.२₹)
भक्षल्या (रा. १२.४५)
मेथिका (ध. ६.१११)
-पुष्प पु., वनस्पति० कुटज० (घ. २.१३)
न., झाक० तद्गुणाः-तिक्तं, पित्तनाइाने सौरम्याप् (सुसू, ४६, २८६)
मल्धिकाक्ष-पु., शुक्टरबलो हंसमेदो मलिनचद्बुचरणन हंसभेद्दः (उ. सुसु. ४६.9०4)

मराक-पु., क्षुद्कीट० (चचि. २३.११५) मक्षिका० ( सुसु. १८.२९) तद्टलक्षणम्-कण्न्र्मान् मन्द्वेद्नः, शोयः ( मा विषरोग० ५.०)
सविषकीट० स च पश्शविधः-सामुद्ःः परिमण्डलो हृस्तिमशकः, कुष्मः, पार्वनीयः, तैर्दैप्टस्य तीवां कण्द्रदंशशोफश्र, पार्वतीयसतु कीटै : प्राणह्रैसतुल्यलक्षण:, तेन नखाबकृप्टेडत्यर्ये पिछका दाइपाका भवन्ति (सुक. ८.३६) असाध्यमशकक्षतमिति पझ्ञसु मशांकु पार्वतीयक्कृतमसाध्यमाहुः (चक. चचि. २३.१५५) तच्चिकिस्सा-गोमूग्रयुन्ता कृष्गवल्मीकमृत्तिकालेपनम् ( सुक. ८.4५) क्षुदरोगभेदः रक्तद्रोपजविकरेप्येक: तस्याऽधिष्ठानं वृत्तीया श्वेता नाम त्वक् (सुर्या. $\gamma, \gamma)$ तचिकित्साप्रतिलारणीयः क्षार उपयुज्यते (सुसू. ११.७) दू० 'मपक'
मष-पु., क्षुद्रोग० स्वकस्थास्तिलाभाः कृष्णा अवेद्ना उन्नताश्र पिटिका: (असंड. ₹६)
(मपी)-र्री., दग्घत्वात्कृष्णतां यावं द्यव्यम्, भस्म, कजल्बम् (र. ५.२३३-३६)
मपक-पु., बहिर्मार्गजः क्षुद्रोग० (चसू. ११.८) माघचदुस्सब्शः पिटकाव्विशिथे रोग:
(सुनि. १३.८२) मवंक समुत्कृत्य क्षारेणाडथवा बह्लिना युत्त्या प्रद्हुत् (सुचि. २०,३२-३३) द० 'मसक'
-लेख्यद्ल-पु., वनस्पति० श्रीताल: (रा. ९.९५) मसार-पु., रलन मरकतरत्नम् ( इन्दु. असंचि. ६)
मसी-बी., मस्म, रक्षा, द्ग्धाडबशिएं कजलम्
(सुड. प१.३८)
कञ्जली (र. १२.१२१.२२)
कृष्गभस्म (र. २३.२९)
मसूर-पु., श़िम्बीधान्य० (चसू. २७.२८;
अहसू, ६.१७) तद्गुणाः-मधुरः, शीतो, बघुः, संग्राही, वातरोगकरः, कफपितघो, मून्नकृच्छूघः (घ. ६.९५; रा. १६.१४९) स च द्विविघःकृष्णः पाग्डुरख; तन्न कृष्णवर्णा मसूराभिघनाः, पाण्दुरवर्णा मझ्नल्यकाइभिधानाः (ड, सुसू. ૪६.३०) हिं.-मसूर.
म.-मसूरा, चणई.
गु.--ससुर.
बं.-मसीरी, मसूरिकलाय.
( मसूरा )-ब्री., वनस्पति० त्रिदृच्छयामा (ध. १.२४३)
(मसूरी )-खी., घनस्पति० इयामाभेद्धः त्रिवृच्छयामा (रा. ६.३६. $)$
-दलमात्रा-वि., मसूरदल्प्रमाणा ( मुड. ८.₹)
-दलमुखा-वि., मसूरदलनन्मुखं यस्याः सा (शालाका)
(असंसू. ₹४.9५)
-विद्द्लप्रख्य-वि., मसूरपर्णसंनिभः
(असंशा. ११.४५)
-विद्ला-त्री., घनस्पति० इयामलता
(चक, चक ११.१४)
निम्सुपमसूरा (चचि. ७.१३७)
मसूरक-पु., दिम्बीधान्य० मसूरः (रा. १६.१४९) मसूरिका-प्री., रोग० (चइ. ११.१४; सुनि. १३.३८)

तत्संप्राप्तिः-झोणितसंसृष्टं पित्तं यद्वा त्वचं दूषयति तदा़ सर्वगात्रेनु मसूरमुद्रमाषतुल्याः पिडका: करोति ( मधुकोश़, मा. मसूरिका) तत्पूर्वरूपाणिज्वरः, कण्द्यूर्गात्रभझ्रोऽरतिर्भ्रमो वैबण्यं, नेन्नरोगः शोथ:; तत्पश्यभेदा:-वातजमसूरिकालक्षणानिइयावार्गा स्क्षास्तीयबेदनयाइन्बिताः कठिनाश्रिरपाकाश्र स्फोटा भवन्ति। सन्र्थस्थिपर्बंभेद्ध, कासः, कस्पोडरतिः कृमस्तास्बोष्ठजिद्धाशोषस्तृष्णा $S$ सचि:; पित्तजलक्षणानि-रकाः पीतसितः सवाहास्तीम्मबे द्नयाsन्विताः, रीघ्रपाकाश्य स्फोटा भवन्ति। अड्नमदों विड्मेदो दाहस्तृष्गाऽरचिंर्मुखपाकोडक्षिरागस्तीव्बत्वरः, रक्तजससूरिकालक्षणानिपित्तजवहक्षणाने; कफजमसूरिकालक्षणानि-शेता: स्निरधा भृरां स्थूलाः कण्द्रूरा मन्द्येद़नाश्रिरपाकाः स्फोटा भवन्ति। अरुर्चिन्निद्नाऽsल्स्यं स्तैमित्यं, शिरोरुगान्नगौरवं, हल्बासः; साबिपातिकमसूरिका-लक्षणानि- चर्मद्लमसूरिकालक्षणानि-नीलाभ्रिपिटविस्तीर्णः, मध्ये निका:, महारुजश्चिरपाका:
पूतिस्रावाः, प्रभूताः स्फोटाः, कण्ठरोधाऽरुचिस्तम्भाsरतिप्रलापाश्र ( मा. मसूरिका.)
मसृण-वि., गुण० चिक्कणः, श्क्ष्ष्णः (र. २.५6) मृद्ध: (र. ३.४४)
न., सनिज० सुर्वर्णगैरिकम् (घ. ₹.१ง०)
मस्कर-पु., वनस्पति० वंशः (रा. ७.२१६; ध.४.१३७)
मस्त-न,, शारीर० मस्तकम् (रा. २४.३१)
मस्तक-न., शारीर० प्रत्यद्रेव्वेकम्, शिरः (स्ुसू.३५.१२) शीर्षोर्वाभागः ( गुरा. ५.४)
-मजन्-पु., तालादीनामश्रभागे या मजा भवति सा (सुसू, ४६.₹१०) न्न० 'वाल, नालिकेर, सर्जूर'

-शालिनी-बी., यशोदायिनी (र. १२.9०४) गोलाकारा (१२.१०४)
मस्तिष्क-पु. न., शारीर० झिरोगतस्नेहः (चक.) झिरसि मस्तिफ्कस्याsर्धाङ्ञलि: ग्रमाणम् (चशा. ४.94) शिरःस्थो मज्ञा (चक,चसि. ९.6९) मस्तुलुण्रत्रुतावन्यजीवजान्मस्तिक्कान्बाद्देव
(असंड. ₹१)
-स्नेहृ-पु., (परिव०) उपक्रम० हिरोंम्यदः:
( सुचि. ३१.३)
मस्तिं्क्य-न., शिरोबस्तिग्रकारः सच सनेहाइक्कपिचुझोतादिभि: क्रियते (सुचि. ३.५४)
मस्तु-न.; दृधिजलम् (रा. १५.२४५) दौ्न उपर्यच्छो भागः, 'उस्कं दृधि द्विगुणयारियुतन्तु मस्तु' (अह्होश० चसू. १३.६६; सुचि. ५.८) तद्युणाःअम्लं, कपायं, मधुरं, लघु, सोतोविभोधनं, यल्यं, प्रह्लादनं, प्रीणनं तुय्गाक्रमहरं कफलातापछें नाओलभेद्नं भक्तच्छदक्टच ( सुसू. ४५.८१.८२)
-दुक्न-पु., न., आारीर० शिरसो बस्गधानें स्यानघृताकारमस्तुलुन्नमुच्यते (उ, सुचि. २.v०) मज्ञा० (इन्दु. असंड. २) कपाल्मज्ञा ( इन्दु. असंड. ३१) अर्धबिलीन-घृताकारो सस्तकमजज्ञा (सुसू. २३,१२) कपालपूर्रणम्
(इन्दु. असंड, २Q)
-तुछन्षय-पु., रोग० मस्तुलुन्क्षयाच्तालन्तस्यवायुरामयेत्तेन च ह्यणः तृड्दैन्ययुक्तो भर्वति, तन्र मधुरके: इस्तंत्र घुतं पानाम्यक्ननयोयोंज्यम्, शीताम्बुजुलकैरैरसेचनात्र्रासनं कायम्
(सुश़ा. $90 . \gamma २-\gamma$ )
-लुझ्रदर्शान-न., मस्तकमज्जादर्शरनम्, भिब्ने था शिएःकपाले यन्र मस्तुत्रुक्रांनं तन्र मणस्यासाध्यत्वम् ( सुस्. २३.१२)
-लुझस्नाब-पु., मस्तुलुझ्य बहिरागमनम्
(मुसु. २₹.१२)
-लुछचुति-ब्री., मस्तुलुज्नात्राः, सस्तुलुन्तुताबन्यजीवजान्मस्तिष्कान्बादेत । शल्ये हतेइन्यस्मादक्रास्नेह्वर्वि निधापयेत् ( असंड, ₹१)
-दुझ्रोपम-वि., मस्तुलुन्नय्रतिमम् ( सुच. ४०.१९) मस्तुक-न., दधिजलम् मस्तु (असंसू २५. $4 \%$ ) मस्त्वारनालचसन-न., मस्त्वारनालस्तिमितं बसनम् (चक. चचि. २२.३७) महत्-प., पश्शविशातित्त्वेखेकम् ( सुशा. १.४) न., शारीर० हददयम् ( चसू. ३०.३ )
( महती )-सी., वनस्पति० दृहती (ध. १.९३)
वार्तार्की (रा. ४.१२०)
(महत्)-तमसू-न., मरणरूपं तमः (चई, ११.५)
-पश्चमूल-न., घृदत्पल्यमूलम् (चसू. २६.४८; ( सुस्. ₹८.६८-६९) दन 'पब्बमूल'
-स्योतस्-न., शारीर० बोतो० महाओ्योतः
(सुनि. १₹. 44 )
(महा)-जाल्री-ब्री., घनस्पति० आवर्तरकी (रा.₹.२९५)
( महा)-कटमी-स्री., बनस्पति० कटभी, श्वेता
(रापरि. अ.₹८)
-कमकसुन्द्र-पु., पारद्योग० कान्तं काखनं च पारद्रसमभागं जारयित्वा गन्बकं च जारयेत्। तत: भसमीकृतं तं पारदं चर्तुर्निक्कमितं सुवर्ण च नि॰्कमितं कान्तपात्रे प्रक्षिप्य पत्वाशत्रिष्कमितं गन्धकं तग्राडन्धमूषायां बद़राश्निना जारयेप्। इ्रस्प्णीकृत्य मधुपूर्णं घृतभाण्डे निक्षिपेत्। अमुनैव प्रकारण पथ्यानां पप्टिसंयुक्तं त्रिरातं साधयेत् यस्नात् । वहुणाः-पाण्डुम्रदृणीप्रमे क्रुप्यूलाssमग्राद्विनाशनः (र. २७.५७-८く)
-कम्द्-पु., वनस्पति० राजपलाण्डुः द्व० 'पलाण्डु'
(रा. ७.9०४)
लग्रुनभेव्द: (घ, ૪.६६)
सुग्बालुः ( रापरि. ৩.२२)
न., चाणास्यमूलम्म ( रा. 6.५३)
मूलकम् (ध. ૪.३३)
-कपिल-पु., मूपिक० दप्टलक्षणम्-रफ्कजान् विकारान्कुरते। ग्रन्थिमण्डलक्रणिकाः पिड़ादाराणशोफाश ( सुक. ५,२५-३०)
-कपोत-पु., सर्प० द्वर्वाकरः (सुक. ४.३४ (१))
-करम्भ-पु., स्यावरविषभेद्, यस्य पत्रपुष्पफलानि च विषमयानि भबंति (सुक. २.५; असंड. ४०)
-कल्क-ड., पारदाभ्रककम्पिद्धकादिसाधितोडयं द्वि्यामृतरस इल्यपरपर्योय:, छढदीपनपाचन; श्यासकासक्षयपाण्डुरोगविनाइक:(र.२৮.१३6-५४)
-कल्याणकघृत-न., घृत० स्थिरानतरजनीसारिवाप्रियदुकानीलोत्पलादि़िःः साधितमिद्ं बृंहणीयं, सब्रिपातह्रमुन्माद्विकित्सायामुपयुक्तम् (चचि. s.×२-૪૪; सुज. ३९.२३८)
-कपाय-पु.,दूसंख्यावच्छित्हस्यैककार्यैकरणार्थोपात्तसौषधगणस्य संज्ञा (चक.) चरकमहर्षिनिर्दिएाः पद्वाशान्मदाकपायाः (चसू, ४.८)
-कषाय संग्रह-पु., महाकवायाणां संम्रहः
(असंसू. १५.५9)
-काल-पु., रसमण्डपे पूजनीयो नन्दी़भृद्यगप्रभृतीनामेक्तम:, ढेबता० (र. ६.२५)
(-काली)-खी., वनस्पती० कृष्णक्कटिनसारमयो चृक्ष: गृहधारणः कहण्गकार्पासी, कुण्णराजिका, यकायनः

> (र. १०,৬३-৮६)
-कुमुदा-खी., चनस्पती० काइमरी (रा. ऽ.१४८) -कुम्भा-बी., घनस्पती० कट्फलम् (घ. १.७३)
-कुष्ट-न., रोग० कुषमेद्ः ( सुनि. फ.. )
सकभेदाः- कापालमौनुम्वरं, मण्डलमृप्यजिह्नं,
पुण्टरीकं, सिषमं, काकणः (चचि. ७.१४-२०)
न० 'कुष्ट'
-कुप्टचिकित्सित-न., अध्याय० (ुचि, १०.9)
-कुह-पु., कफजकुमि० (असंनि, १४.॰9)
दु० ' कृमि '
-कृष्ण-पु., सर्प० दृर्बाकरः ( सुक, ૪.₹४(१))
सूपिक० तद्ट्टलक्षणम् -क्रुनिपित्तजविकारान्कुरते। दंशे ग्रन्थिमण्डलकर्णिकाः पिदकादारुणशोफाश्व
(सुक, ढ,२५-२०)
-कोशातकी-ब्री., घनस्पति० धामारिबभेद्ः
(9.9.980)
-क्षार-पु., लबण० सर्वक्षारः (रा. ६.५५)
-खद्रि्यृत-न., घृत० सद्रिशिशाषाकरंजारिश्र-
बेतसावृसिद्धिमिद्ं कुप्टबिकारे उपयुक्तम्
(चचि. ง.श4२-45)
-गद्-पु., अतस्त्वाऽभिनिबेशाख्यो ध्याधि:
दु० 'अत्त्वाभिनिबेशा ' (चचि. 9०, द०)
मारणात्मकल्वादूसाध्यत्वाच महृष्वं येपां ते गदाः:बातध्याधिः, प्रमेहे, कुछमरोंां भगन्दृरमइमरी, मूढगर्भ इस्यहौ ( सुसू. ₹३.૪)
राजयक्ष्मा (चचि. ८.२७)
नगन्ध-पु., वनस्पति० कुटजः (रा. २.9९)
न., हरिचन्द्धनम (रा. १२.98)
भैपज्य० बोलम् ( रा. ६.996)
-गन्धा-ब्री., वनस्पति० केविका (रापरि. १०.३३)
-गन्धहस्तिन-पु., योग० पत्रागर्मुस्सैलाचन्दन-
स्वृक्षादिसाधितोऽयं चिषादिहतेपु शमनार्थमुपदि़्ट:
(चचि. २३.ง৮-く»)
-गुण-वि., कायनाकृचित्तगुणवान् (सुशा. ३.३५)
सखंखं रजसमश्र (असंस्त, १)
आ. को. सं. $4 \stackrel{s}{ }$
-गुद-पु., क्रिमि० कफजोडयम् (चस,. १९.४(३) न० 'कृमि'
-गुल्मा-ब्री., वनस्पति० सोमवल्धी (रापरि. ३.₹; रापरि. ₹.२々)
-गुहा-खी., गनस्पति० पृक्षिपर्णी (रा. ૪.११५)
-ग्रहु-पु., राहुः (असंड. 4)
-ग्रहोपगमन-न., चन्द्सूर्यंग्रद्रण् (चसू. ८.२૪)
-घुत-न., पुराणघृतम्, एकाद्रांत्तरशताधिक वार्शिकघृतम्, वदुणाः-कफष्नं, बल्यं, पवित्रं, मेष्यं, विशोषेण तिमिरापह், सर्वभूतहुरम् (सुसू, 84.9०8,-999) द्व० 'घृत'
-घोषा-त्री., बनस्पति० कर्कटटध्ब्जी (ध. १.८५)
-चन्चु-स्री., वनस्पति० हृहचन्चुः (रापरि. ૪.२०)
-चतुप्पाद्-पु., अध्याय० (चसू, 9०.9)
-चूत-पु., वनस्पति० राजाम्नः (रा. ११.१०)
-च्छिद्रा-ख्रा., वनस्पति० महाासेदा (रा. ५.१६४)
-छाय-पु., घनस्पति० वटः (रा. ११.११३)
-जटा-ल्ली., बनस्पति० रुद्जटा (रापरि. ३.२५)
-जम्बू-पु., बनस्पति० जम्बू: (घ. ५.८३;
रा. ११.१३०)
-जव-बि., शीघ्रगवि० (अहुसू. १२.६)
जाति-ब्बी., वनस्पति० वासन्ती (रा. १०.२३४)
-जालिनि-द्री., बनस्वति० धामार्गव: (चक. ૪.३) पीतकोशातकी (चक. चक. छ.१०)
-जाल्डी-त्ली., वनस्पति० आवत्रकी (घ. १.१९.८) कोणातकी (ध. $9.9<3$ )
-ज्वराइ్. शा-पु.,पारदृयोग० पारदंगंधकधत्तूरख्योषादिसाधितोऽयं सर्वद्दोषजज्वरक्नः (र. १२,૪३-૪६)
-तालेश्वर-पु., पारदयोग० पारदतालताप्यशिलादिभिः कृवोऽयं सर्बकुष्टानां व्विनाइकः
(र. २०.१४૪-४९)
-तिक्त-पु., बनस्पति० मद्वानिम्बः (रा. ९.४६) किरावतिक्तः (घ. १.३५)
-( तिका )-स्री., बनस्पति० शः्छिनी (रा. ३.३८०)
-तिक्तघृत-न., घृतः सत्तच्छद़ातिविषाशम्याकतिक्तरोहिण्यादिसाधितमिंद पाण्डुरोगे उपयुक्तम् (चचि. १६,४₹) पैत्तिकेडसूग्दरे प्रश्सम्त् (चचि. ₹०.s९)
-तिककघृत-न., घृत० अपस्मारभगंवर्रोद्रम्रद्रउत्वमम् (असंचि. २१) द० 'मझातिक्तघृत,
-तिक्तकसर्पिस्-न., घृत० महातिक्तघृतम्
(सुचि. ८. ८)
६？०［महानेजस् ］अयुँवैवीय－शब्वकोशः［महापिण्डीतक］
－तेजस्－न．，लनिज॰ पारदः（रा．१२．४०）
－र्रफल－न．，घृत० मधुयटीकाकोलीहूयब्याझ्रीक्टष्णा－
त्रिफल्कादिसिद्धमिदे दृष्टिविकारह्नम्（ असंड，१६）
－द्वण्डा－स्री，，वनस्पति० नागबला（रा，४．૪२८）
－द्रान－वि．，महादन्तः（ मुसू．३५．૪）
－दारु－पु．，बनस्पति० द्वेददारः（ध．१．७६）
－दूरक－पु．，धाम्य० श्ञालिः（ मुसू．૪६．૪）
－देव－पु．，रसरलसमुछयकर्शा सिंहगुपसूनुना－ डऽ्लोचितन्तम्क्रकां（र．१．५－९）
－द्रोण－न．，रून० श्येतवैकुण्ठम्（ इन्दु．असंड，४२）
－（ द्रोणा）－बी．，वमस्पति० बदुणाः－कहुस्तिक्षा， मेष्या，पारद्रोधनी，कफर्नी，यार्वार्विभूतनुद्， अभ्रिमान्चापदा（रा．५．५०）
हि．一गोमा मधुपति．
म．－चहुफूल．
ग．－कुलान्रुपूल．
ब．－दरनामूला．
ता，－तुम्बे कीरे．
－（दोणी）－बी．，वनस्पति० महादोणा（रापरि．५．५०）
－धन－वि．，विपुलधनशाही（ सुचि．११．११）
－नल－पु．，घनस्पति॰ नलमेदाः वद्युणाः－अतिमपुर
ईंपत्कपायः शीतो र्यो दीपनो वृष्य：（घ．४．१२२； रा．८．२२4）
－निद्रा－ब्री．，लक्षण० अनिनिद़ा（ असंनि．२．२₹） （चसू．११．४८；असंसू，२२．१५）
－निम्न－न．，शारीर० कोष्，महाम्बोत：
－निम्ब－पु．，वनस्पति० निम्ब्येदे，वदुणाः－तिक्र：
शीतः पित्तकफष्नः कुपरक्षविकारविपूचिकानाराक：
（घ．१．३१）
免－महानिम्व．
म．－बकाणा लिम्ब；विलायती निम्ब．
बं．－गोरानिम．
ता．－मलाय०द्देम्बु．
फा．－त्वाक，
－नील－पु．न．，रल० इन्दृनीलम्
（अउंसू．१२．१९－२१）
बनस्पति० नीलम्युर्राजः＇द० भुद्रराज＇（रा．४．२२）
 निर्यासादि़सिन्दूमिद्ध तैलं केक्रारजकम् （र．३०．५－－द9）
（नीला）－बी．，बनस्पति० महाजम्बू：म००＇जम्ब＇ （रा．११．१₹०）

गिरिकणीं（रा．३．१२५）
（－नील्री ）－ब्री．，वनस्पति० दू०＇नीली＇
( रा. ॠ.इ५३)
－नीलघृत－न．，घृत० त्रिफलत्रिक्टुसरसामद्यंतिका－

（मुनि．६．३ $३>-३<$ ）
－नीलतैल－न．，तैल० यैमीतकरैते आद्वियबह्री－ कृष्णसैरेयकसुरसमांककाकमाअ्याविसाधितमिंदु श्रिरोरोगोg पाननस्यक्रियाब़िमिरुपयुज्यवे
（चचि，१६．२६८－৬५）
$-प$ श्चगवयघुत－न．，घृत० पज्ञमूलद्वयत्रिफलारजनी－ कुटजसतपर्णादिसिद्धिमिद्द अपस्सारबिनाशनम्
（चचि，१०．१८－२४）
$-廿$ श्रमूल्लासब－पु．，आासुत० अयं मण्बुकपपर्यादीनां शाकानामनुपानत्वेन विहित：（घुलू．र६．४₹१）
－पश्चाद्युल－पु．，बनस्पति० स्यूहिरण्डः दन०＇एरण्ड＇ （रा．८．૪४s）
－पच्च－पु．，वनस्पति० टिणुक्र：
（चक．चचि．१४．१२४）
－（पश्रा）－बी．，वनस्वति० नागबला（रा．४．४२०）
－पद्म－दु．，रोग० विसर्पभेद्द दन＇विसर्ष，
（असंड．२）
सर्प० द्वर्वाकरः（ सुक．ष．३४（9）
$-प द ् व त ै ल-त ् त ., ~ त ै ल ० ~ प य व े त स य क ् र ी म ध ु क ् ष े न ि ल ा प य-~$ कद्विसिद्धमिदं वातशोणिते उनरे च उपयुन्यते （चचि．२४．१9०，१३）
－पनस－पु．，सर्प० मण्डरी（ सुक．४．३．（२）
－पाणि－वि．，आजानुबाहुः（ गुसे，३५．४）
－पाद－वि．，उकान्रुलिग्रमाणातिक्ििद्वायत्ररपाद－
युक्र：（ उसू．३५．४）
－पारेबत－न．，बनत्वति० पारेवतभेद्ःः झ०＇पारेवत＇
（रा．११．३०）
－पपर्श्व－वि．，उक्षा हुलिय्यमाणाधिकपाई्ययुक：
（ गुस्，३५．४）
－पलेबेत－न．，घनस्पति० पारेवतभेदःः न०＇पारेवत＇
－पाशुपत－पु．，वनस्सति० बसुकः（च．४．१९）
－पिणिडन्－पु．，बनस्पति॰ कवाय उब्णास्त्रृदोषश्रमन－ ध्वर्मरोगगक्तदोधबजित्（रा．१．३३）
－पिण्डीतक－पु．，वनस्पति० महापिण्डी （रापरि．३．२३）त्र०＇मद्वापिणिक्डन्＇ बाराइमदनः（रापरि．८．२८）
-पीलुुुपु., वनस्पति० घृहत्प्पील्डुः दु० 'पील्डु'
(रा. ११.६₹)
-पुट-न., पुट० द्विद्वसनिम्ने द्विहस्तचतुरसे खाते-कुण्डे-घनोपलसहस्रेण पूरणं कुर्याच्, तन्र कौझ्ययां प्रयत्नेन रूंहं पुटनौषधं पिध्टिकोपरि निक्षिपेत्। भनन्तरं बनोपलसहस्तांध्र कौज्तिकोपरि विन्यसेत् वर्हिं च पज्ञालयेत् (र. १०.५२-५३)
-पुरुपद्ता-स्री., वनस्पति० शाताबरी (चचि. ९,४६)
महामेदा (इन्दु:, असंड. ९)
सहस्ववीर्या, शतावर्रीभेनः (घ. १.२९३)
-पुरुषद्न्तिका-स्री., बनस्पति० राताबरीभद, सहस्नरीर्या द्र० 'शतावरी' ( रा. ४.૪४१)
-पुप्प-न, बनस्पति० कोविद़ारः (रा. १०.२२४)
कफजकृमि० दर्मयुप्पमहापुप्पप्रभृतीनां पण्णामेकतमः (सुड. ५४.१२)
-पृष्ठ-वि., उक्का बुलिग्रमाणाश्किश्बिद्धिधपृष्टयुक्त: ( गुस्, ३५.४)
पप्राएचिक्ृृत-न., घृत० जटिलाकेशीपूतनामकंटीवचात्रायमाणाद्विसाधितमिददं डन्मादग्रद्रा-

-प्नकृति-र्री., सत्वरजस्तमःक्रतः स्वभावः, चित्तप्रकृतिः ( ड. सुझा. ष.99)
-प्रसवशातित्व-न., अतित्रजोल्पादनसामर्थ्यम् इदं कौचेर-कायलक्ष्णगम् ( सुशा. ૪.८૪)
-फल-पु., बनस्पति० ब्रिल्बः (ध. $9.90 \%$ ) पीलुभेद्: बृहत्पीलुः, द० 'पीलु ' (रा. ११.६३)
(-फला )-वि., दारीर० हुदयमूला धमनी
(चसू. ३०.३)
ब्री., वनस्पति० कोशातकी ( घ. १.१९०)
नीलिनी (रा. ૪.३५०)
इन्द्दवार्गी (ध. १.२५०)
नागब्ना ( रा. ४.४२७)
क्षीरतुम्बी (रा. ७.२₹く)
कटुनुम्नी (ध. $9.9 \div$ )
जम्बूलेद़ः महाजम्बू:, दु० 'जम्बू.' (रा. ११.१३०;
घ. ५.८३)
मधुकर्कटी (घ. ५.३१)
मातुलुझभद!, वनबीजपूरकं, द्र० 'मातुलुअ'
(रा. ११.३४)
-वन्ध-पु., पारदबन्घ० (र. ११.१₹) 'न० पारद'
-बभुुु-ुु., प्राणि॰नकुलभेद़: बिलेश्रायर्वीयाणामेकतम: (सुसू. ૪६.७く)
-बल-पु., वनस्पति० वंशः (रा. ७.२१५)
धन्बनः (रा. परि. ९.२०)
तमाल: (रा. परि. ऽ.१४)
पूक्षः (रा. ११.9२'4)
(-बला)-त्री, वनस्पति॰ नीलिनी (रा. ૪.३५१)
बत्सादनी (रापरि. ३.२३)
बला० तदुणाः-झुक्रृृद्किकरी, बल्या, वातध्नी, हृद्दोगाइरशःःशोफविषमज्वरनाशिनी (ध. १.२८२)
हिं. -खिरिटी.
म.-सादेव; चिकणाभेद्र.
गु.-बाणमेथी.
ता. - अथिबह्याचेही.
फा.- शाम्र्वीडेघारी.
-बलवला-त्री., चनस्पांति० बलाभेद़ः (ध. १.२८७)
-सद्रा-स्री., बनस्पति० काइमरी (रा. ९.१४०)
-मद्धाततैल-न., तैल० इदं सर्वकुष्धानि नाशयति
(र. २०.१६३-१६५)
-भूत-न., प्रक्तेविकार० विशोषगुणयुक्तमाकाझादिद्व्यम्, सं वायुरम्निरापः पृथिवी-हत्येतानि पः्वमझाभूतानि तद्नुणा:-शाब्दस्पर्शरुपरसगन्धाश्य (चशा. १.२७) तत्र अग्रतिघातचलत्वैक्णयद्नवत्वकारिन्यानि यधाकमं लिख्ञानि ज्रेयानि (असंशा. ५)
-भूतराव-न., घृत॰ नतमधुककर अलाक्षापटोलीसमझादिसिद्ध मिद्ं ग्रहोन्मादकुछज्वरनारानम्
-भूतविकारप्रकृति-स्र्री., महाभूतविकाराणां स्वभावो दोषप्रकृनिहेतुः (चवि, ८.३५)
-भूताग्रि-पु., भुताशिः ( असंशा. ६.५९)
-भृङ-पु., वनस्पति० नीलभृद्रराजः, द्न० 'भृद्नराज' (रा. ૪.२२)
-मेरी-बी., वनस्पति० बचा (र. ३०.५७)
इन्दवारणी (र. ३०.१८)
-मन्द्रार-पु., वनस्पति० अर्कः (र. १२.४<)
-मर्मन्-न., मर्म० शिरोहुद्यव्तस्तय ह़ति त्रीणि महामर्माणि (चसि. ९.७) मुर्धजिन्द्ववन्धनकण्ठ. ह्वयनाभिबस्तिगुदा इति सस महामर्माणि (असंशा. ५)
-मांसी-स्री., बनस्पति॰ रुद्ती (रापार. ५.१५)
-मायूरघृत-न., सिद्दघृत० जीवन्वीव्रिफलामेदासुद्धिकापरूषकाद्यिसिदंध पक्षपित्तान्त्राद्विर्वितमयूग-

वयवेपु साधितमिद्म अखिलश्रिरोरोगकासभ्वास－ मन्याग्रहृप्टप्रम्रझोषशुक्रद्वोपाडडदिविकारेपु नस्य－ पानाऽम्यद्नबस्यादिभिस्पयुक्तम् （चचि，२६．9६ษ－१6．） －मायूरी－ब्री．，विद्या०（असंउ，१）चतुःसहम्री
（ इन्दु．असंड．१）
－मार्तण्डतैल－न．，तैल० निम्बाक्षोलवन्दिराजवृक्षा－ क्षस्नुगादिसाधितमिद्ं कुष्टकण्ड़कृमिनाशन्नम् （र．२०．१६९－6२）
－मीन－पु．，सामुद्वमत्स्य०（ सुसू，૪६．११८）
－मुण्डनिका－ख्री．，बनस्पति० महायुण्डी
（रा．५．२२०）
－मुण्डी－खी．，वनस्पति० स्वनामख्याता，तद्वुणाः－ तिक्तोष्णा，स्वरकृद्रोचनी，मेहक्ठद्भसायनी च （रा．५．२२२）
解，一मुण्डी．
म．－वरसबोडी，बौडथरा．
गु．－मुण्डी．
बं．－मुण्डी．
ता．－कोट्टक，
－मुनि－पु．，ॠषि० रार्जिम्रमुखो धन्बन्तरिः
（सुसू．४६．५३२）
वनस्पति० तुम्बरुः（घ．२．४२）
－मूल－वि，，गम्भीरमूलम्र्（ युनि．४．५）
（－मूला）－वि．，मह्व नाम हदयं मूलं यस्याः，सा धमनी（चसू．३०．३）
बी．，हिप्मा० नु०＇हिका＇（असंनि．૪．२६）
－मूपा－ब्री．，मुपा० तले कूर्परसन्च्याकारा कमेणो－ परिभागे विस्तृता स्यूलनृन्ताकवच स्यूला मूषा， अयोऽभ्रकसखादेद्दोवणे पुरे चोपयुक्ता

> (र. १०.ই०)
－मृग－पु．，मृगसमूद० बराहमहिधन्यक्रुरहरोहित－ वारणसूमरश्रमरख़न्तावयाश्थेति दूश महामृगा：
（अद्धस्，६．५9）मांसगुणः－रीवबीर्य：
（असंसू，५．९६）न्यक्क्रः मद्वाम्तोरोपु श्रेष्टः（असंसु．6）
－मेदा－खी．，वनस्पति० मेदा़भेद्：，ख्वादुः，रीता， कफपित्तवर्धनी，वातघ्नी，दाहरक्षपित्तज्नरक्षय－ नाहिनी（ध．，१．१२v；चसू．४．९）द्र०＇मेदा़＇
－मोह－पु．，लक्षण० जन्ममरणकालिक：अतिशयेन संज्ञानाशः（चनि．१．३५）
－यमलपत्रक－पु．，वनस्पति० कोविदारः
（घ．१．२९६）
－योगेश्वरी－बी，वनस्पति० बलामोटा
（ धपरि．૪．३）
－योनि－की．，योनिरोग० तस्संप्रासिः－दुः：लशारयायां मैथुनारकुपितो वायुर्योंन्यास्यं गर्भकोष्टं च विष्टभ्य योनिं विवृतां स्थानसस्तां यातिक्यास्युध्यावद्विव दु：खितामुस्सख्वमांसां महारुजां च कुरते （चचि．₹०．३＇っ－३ぃ；सुउ．३८．१९；असंड．३८）
－रซ्त－न．，भैपज्य० म्रवाल्म्（ध，६，६४）
－रजत－न．，खनिज० सुवर्णम्（रा．१₹．१）
－रत्न－न．，रत्नवर्ग० पझ्यमद्धारत्नानि－पद्ररागमरकत－ बं्रंम्द्ननील्युल्परागाश्वेति（र，४，५）
－रस－पु．，रसशास्त्रे श्रेष्त्वेन स्वीकृतान्यप्टखनि－ जानि द्रव्याणि，अधस्तनोक्तानि दव्याणि महा－ रसत्वेनाद्यतने काले संमतानि－अभ्रं，वैैक्राम्तं， माक्कींक，विमलं，सस्यकमद्विज，चपहो रसकशे मढारसत्वेन राजनिघण्टौं बर्णितानि－द्रदः，पारदः， सस्यो वैक्रान्तमभ्रकं，माक्षिकं विमलं चेति （रा．२२，१；र．६．४₹） पु．．न．，खनिज० पारद्ध（घ．६．३७） न．，असुत० काझिकम्（घ．६．२४३）
－राजगिरि－पु．，वनस्पति० आारग्बः（र．५．१७6）
－राजचूत－पु．，बनस्पति० राजाम्रः（रा．११．२）
－राजद्रुम－乌ु．，वनस्पति० आरवघः：（रा．१．३२४）
－राजफल－पु，वनस्पति० राजाम्रः（रा．११．१०）
－राजाम्रक－पु．，बनस्पति० राजाम्रः（रा．११．९）
－राश्र－न．，मद्दाए्ट्रम्，कुसक्षेत्रास्पूर्बंदेश० अन्र मगधासु महाराप्रमिनि मगधस्य महाराट्द्रव्वेन निरेदेशः कौराल्यदेशस्यों्डेखश्यांत्ति（का उपोद्वात काखिल）
－（राट्री ）－ك्री．，बनस्पति० नद्रुणाः－कटुः कषाया， तीक्ष्णा，सुस्योधनी，यणकीटादिदोपथ्ती रसद़ोप－ निबर्हीणी（रापरि．४）
जलपिप्पलिका（र．，१9．4२－५७）
कण्टकारी（र．，११．५२－५ज）
－राश्रिक－न．，बनस्पति॰ जलपिप्पलिका（र．，२४．३६） महावृद्ती（र．२૪．३६）
（－राश्रिका ）－बी．，वनस्वति० जलपिप्पल्किका（र．२૪．३६） महावृदनी（ र．，२४．३६）
－रोग－पु．，रोगसमूह० वावघ्याधिरइमरीकुष्ट ग्रमेछ उद्रं，भगन्दरोडदाँसि म्रहणी चेत्यष्टौ रोगा महारोगाः प्रकीस्यंन्ते（असंनि．८．३२）
-रोगाध्याय-पु., अध्यायसंझा० (चसू. २०.१) -ललाट-बि., उक्तार्कुलिम्नमाणास्किध्विदुधिकल्लाटयुक्त: ( युसू. ₹५.र)
-लोह-न., खनिज० कान्तलोहम् (रा. १३.२७) -चज्रकतल-न., तैल० सिद्वाथककर斉दूयदारिद्वाद्वयरसाअनाद़िसिद्द मिन्दं, कुष्टे उपयुज्यते
(सुचि. $९, 4 \omega-\xi \gamma$ )
-बज्रकसर्पिस्न., घृत० वासामृतानिम्बवरापटोलाडिसाधितमिदें, कुष्टभ्वित्रप्लीह्वरमीऽइमगुल्मझम् (असंचि. २१)
-बद्न-वि., उक्ताङुल्शिम्रमाणास्किश्विद्धिक्रवद्नयुक्तः (सुसू. ३4.४)
-चर्षमू-पु., चनस्पति० पुनर्नाभेद्ं, दू० 'पुनर्नवा' (ब.9.२७६)
-घह्ट्डी-स्री., बनस्पति० क्टी (रापरि. ३.४३)
क्षीरतुम्बी (रा. ज.२३३)
माधवीलता, श्रेतालानुः (असंचि, २३)
कटुवध्धिका ( असंचि. २३)
-चसु-न., खनिज० रौप्यम् ( ध. ६.६)
-चात-पु., रोग० चातय्याधिरयं, धावन्रम्रलापाssक्षे-
पकाद्यिवातविकाराः (र. १२.६४-৮३)
-वातव्याधिचिकित्सित-न., अध्यायसंज्ञ० (युचि. ५.9)
-विकार-पु., रोगसमूह०० (असंसू. २०.१८)
द० ' महारोग '
-विद्या-प्री,, पारद्योग० पारदाभ्रनागकान्तादिसाधिता इयं प्रमेहनाशिनी (र. १५.૪३-४७)
-बिष-पु.. प्राणि० गोधा (ध. परि, ६.३९)
न., विण० कालक्टूहृझ्याद्विमारकं विषम् (र. २९.१)
कन्दविष० तन्डक्षणम्, महाबिशेण हद्वये प्रन्यिडूलोदूसौ भृां भवतः (सुक, २.4-96, असंड. ४०) द०० ' कन्द्वविए'
-विपवृभ्विकद्शंशुपु., तीक्ष्णवृश्विकदंशः द०
' वृश्विक ' (असंड. $\gamma$ ₹)
-वीर-पु., बनस्पति० एकवीरः (रापरि. ८,८)
करवीरः (रा. 9०.9)
पारद्योग० पारदतुत्थविषतीक्ष्णगंधमौक्तिकादि-
साधितोऽयं ग्रहणणीक्षयादितिरः (र. १૪.७१-७૪)
-वीर्य-पु., वनस्पति० गृहिः, वाराहीकन्दः
(रा., ७. १३१)
(-वीर्या )-बी., वनस्पति० सहस्नयीर्या, शातावरीभेद़:
न० 'शाताबरी' (रा., ४.४४२)
-वृक्ष-पु., वनस्पति० स्नुछी (चवि. ८.१३६; ย. १.२३५)
पीलुभेद्: बृहर्पीलुः, दू० 'पील्डु ' (रा., ११.६३)
चृृक्षक्षीर-न., स्तुद्याः क्षीरम् ( सुशा. 9०.२१)
-वृक्षपयस्-न., सनुद्रीक्षीरम् (सुड. ૪१.४८)
-वेगवती-ब्री., बनस्पति० सोमसमतीर्या महौषधि:
अस्सा उत्पच्तिस्थानम्, नलसेतुर्मलयश्रा
( सुचि. ३०, ५-३६)
-चयाहति-ब्री., शब्दसमुदाय० ' भूः, भुवः, स्वः'
इति (सुसू, २.४)
-मीहि-पु., धान्य० दु० 'मीहि' (चनि. ४.५; (घ. ६ぃ२)
-राइनु., भैपज्य० वृहच्छहन्बनाभिः (र. २५.१९) शारीर० मनुष्यक्यालम् (र. २५.१९)
-राण-पु., बनस्पति० शण्पुष्पी (ध. १.२००)
-रातावरी-बी., वनस्तति० स्खनामख्याता
सहृत्तवीर्यो, तदुणाः-मधुरा, तिका, रीता, वृष्या,
त्रिद्दोषघ्नी, महाशेष्ठरसायनी ( रा. ૪.૪४१)
हिं. - रातावर.
म. - रातमूळी, आसवली.
गु.-रातावरी,
बं. -रातमूली.
ता.-तण्णीर, चतावरि.
फा. —गुर्जदस्ति.
-राब्दा-वि., लक्षण० महान्तं शब्दं कुर्वाणा (हिप्मा) (असंनि, ४,२६)
-रार-पु., वनस्पति० न.० ' शार' (रा, ८.२१२)
-शाखा-स्री., बनस्पति० नागबला (रा. ४, ૪२७)
-शालि-त्री., धान्य० शालिबर्गो एकः शालि: द्००
'शालि' ( चसू, २७.८; सुसू, ४६.૪;
ध. ६.६९-69) स्यूलझालिः (रा. १६.९०)
मीटिः (रा. १६.9०4)
-शिम्बी-त्री., वनस्पति० असिशिम्ब्री
( रापरि. ७.९७)
-शिरा-सी., सर्प० द्वर्वकरमेदः (सुक. ४.२૪(१))
-्युण्डी-र्बी., वनस्पति० हस्तिशुण्डी
(रापरि. ५.२०)
-शुभ्र-न., खनिज० रौब्यम् ( रा. १३.७)
Тरक-पु., धान्य० रालिभेद: द०० 'शालि'
( सुसू, ४६.४)

## 

-शूश्नु.प पशु० अशृपाद्, जारमः
(ध,परि,६.३६; २४३)
-शौण्डी-ब्री., बनस्पति० कटभी (रापरि. २.३८)
-शौपिर-पु., दृन्तमूलगतरोगः, द्न्तमांसस्य सर्वदोपजश्रायं सप्तरान्नान्मारयति। अस्मिन बेशेम्यो द्त्ताभ्यलन्ति, ताल्बोष्ठद़्ता अप्यवदी़र्यम्ते, दन्तमांसानि पच्यन्ते, मुखं च परिपीउ्यते (सुनि. १६.१९.२०)
-इयामा-बी., घनस्पति० बुन्ददाएक:
(असू. ३८.२९-₹०)
रिंशापा (घ. ५.१२१)
-श्राबणिका-ब्री., बनस्पति० मद्धामुण्डी
(घ. १.१६०; रा. ५.२१९)
-थावणी-क्री., बनस्पति० अलम्नुपा (चक.) रीतपुष्पा (चचि, १(૪).६) सोमसमवीर्या मद्वौपधिः ( सुचि. ₹०.५)
वृहन्मुण्डितिका (चऋ. चचि. २८,१६०)
-9्बास-पु., (परिक०) रोगा० भ्षास भेद़ः (चचि, १७.૪६-४८; सुड, ५१.१२) द०० 'श्वास'
-श्वेता-त्री., वनस्पति० गिरिकर्णाँ
(मुसू, २८.१६-१५; ध. ૪.८५; असंड, ૪) कटभी (चसु. ४.१३; रापरि.३.३८) वन्ध्याकर्कौटिका (सुस. ३८.१६-१ง)
-पप्रिक-पु., पटिकभेदः, द्न० ' पट्टिक' (सुस. र६.८)
-समझा-बी., वनस्पति॰ महाबला (रा. ४.४३२; घ. १.२८०)
-सरस्वतीचृर्ण-न., योग० अध्वगंधाजमोद्वावचाकुप्रादिसाधितमिदें चूर्णं मूकर्वं, बुद्धिजाइयं च हरति (र. २૪.७१-७३)
-सर्ज-पु., वनस्पति० असनः (थ. ५.१२५)
पनस (रा परि. ११.ङ)
-सर्प-प., सर्प० द्वैकर भेद्धः (सुक. ४.३० (१)
-सह- वनस्पति० कुण्जकः (थ., ५.१४६)
-( सहा )-ब्री., वनस्पति कुक्जकः (घ., ५.१४६ )
मुद्रपर्णी (चक, ४.१६)
माषपर्णी (सुसू,३₹.૪-५; घ. १.१८६)
राजतरणी ( सा. १०.२४६)
-सार-पु., बनस्पति० खद्रिरमेद्ः विट्स्सद्रिः, द्ध० ' खदिए ' (रा., ८.₹८)
स्ुगन्ध-पु., योग० प्रपौण्डरीकसरलद्वद्वदारक्कुटयनदादिपप्वाइसीत्यौपधिसिन्बोऽथं सर्बविषहरः
(असंड, $\gamma$ (s)
-(सुगन्धा)-म्री., बनस्पति० रास्ना (इस्दु) (असंड, ४५)
उत्पलसारिबा (उ.) सर्पसुगन्बा (उ.मुउ.२६.४०) नाहुली (घ. 8.904)
-सुगन्धि-पु., योग० चंड़नागरकुष्टतगरतिलपर्णिकादिसिद्बोडयं, सर्वविषे उपयुक्त:
-सुणिर-पु., दुन्तरोग० सुपिरे वर्तमानः झोफ: संनिपावज्वरयुक्तः सपूयकधिरत्नाबी विक्रिष्टदन्तब्नन्धनो नाक्ना महासुणिर इत्युक्त:(असंड.२५)
-सेना-बी,, ग्रह्मातृ० (असंड, ४ )
-सोम-लोम० ( ुुचि. २८, ६) झ० 'सोम'
-स्कन्ध-वि., उत्काहुलिप्रमाणारिकच्चिद्धिकस्कन्धयुक्तः महास्कम्धत्वमिंदं दीर्घायुल्लक्षणानामेकतमं ज्रेयम् ( सुसू. ३.4४)
(-₹कन्धा)-स्रो., बनसती० जम्बू: (घ. ५.८३)
-स्तनाग्र-वि., विशालस्तनाग्रः (सुसू. ₹५.४)
-स्नेह-पु., स्नेहृतुप्रयम्, भूरिस्नेहवड्रग्यम्, घृततैंबसासन्नाख्याध्रख्वारो महास्नेहाः (चस्. 9.०4; अहसू, १६, $૪$ )
-स्फिच्-वि., महती स्फिक् कटिपश्यान्दागो यस्य सः (गुकसारपुरुः:) (चवि. $c, 9 \circ \Omega$ )
-स्रोतस्-न., चारीर० कोष्टः (चवि. 4..6)
-स्वेन्द-पु., लक्षण० अतिस्ेददः (असंनि, २.२४)
-हिका-खी., रोग० हिकाभेद्य, वत्सं्रास्ति-अनिल: सकक: प्राणोदकाब्ववाहीनि नोतांसि मर्मांणि संरुय्य हिकां करोति। तहक्षणानि-उचैर्घोणवर्ती भुश्रां हिकां करोति। ऊप्माणं संरुप्य संज़ां मुण्णाति, स्तम्भं जनयति, अक्षपानानां मार्गै ₹णनि, उपह्वस्मृतिः, साभ्रुनिझुतनेत्रः, स्तबधश्व्बच्युतभ्रूसक्तजल्प्रलापः, अझाम्वचिच्तः
(चचि. १ง.२२-२६) बेगेन देह्रमायम्य घोषयति सर्बगाग्रम्रकम्पिनी अतितृषाकरी च (सुउ, 4०.9४) सा भहागूला, महावेगा, महाशब्दा, महाशबा, सथ्यःप्राणहरा च विद्यते (चचि. १७.२६)
द्०० 'हिका'
महागद-पु., योग० त्रिबृत्विशाल्यासधुकहिर्दादिसिन्दोडयं विप्नः ( सुक.५.६ १-द₹)
महाइनुपु., वनस्पति० गोक्षुरः (रा. ३.२₹०) चित्रक: (रा. ६.१२৩).
महात्मन्-वि., राजसदेः मह़ापुर्वः (सुसू. ४६.५३२)

महाल्यय-वि., गन्भीरः (ड. सुड. ₹९.१२४)
महाल्ययिकत्ब-न., शीधबिनाशकारित्वम् (मुनि, ६,८) महान्रि-पु., बनस्पति० आरखधः (रा.३.३२४) महानन्दा-र्वी., आसुत० सुरा (रा.9४.३०३-२५४) बनस्पति० आरामर्शतिला (रापरि, १०.५२)
महानस-न., पाकहाला रसवत्ती इति लोके, (मुस, ४८. ४५३) तच आवैराभितमसंकटं शुचि स्यात्। तन्राऽsतँगुणसंपचं, भक्ष्यं, मुसंस्कृतमकं सुसंगुपं श्रुचों दंशो स्थापयेत्। तच प्रशाम्तद्विर्देशाकृतं, गुचिभाण्ढं, महच्च्रुचि, सजालकं, गवाक्षाउ्यमापवर्गानिपेवितं, सवितानं, विकक्षस्पसंसुप्रं, कुतार्चने, परीक्षितस्बीयुरुपं भवेत्
(सुक, १.१२-१₹) तन्र कुलीनधार्मिकर्तादिभिर्युक्त, वैद्यगुणान्चितमश्यक्षं नियु तीव
(सुए. 9.98)
महाभिप्यन्द्निन-चि., अनीधाभिव्यम्दृकारी, तथथाये मृगाश्व विह्नाश्राsनीवाssसच्चनिलया प्रामासलगृहाः समीपोदकरोचराई ते (ससू. ४६.१२) महाभसत्व-न., पारदययोग० कृण्गाभकधान्याभ्रभृनाम्नुतुत्यकपारदादिसिद्धमिनं अखिल्यार्तिनुत्
(र. २०,६し-৬०)
महामय-पु., महारोगा: ते च वातर्याध्यइमरीक्रुष्ठप्रमेहादयोऽणौ (र. १२.९-१₹)
महामोद-पु., चनस्पति० कुन्द़ः (रा. 9०.२५६)
महारम्म-बि., मदन्निर्बेलनन्नि: पूर्वरूपर्पर्युक्तः ( अरु) मीवसंरम्मः ( हे. अढ़स. १२.म८) न., लड़० साम्मरलबणम् (रा.६.४७)
महारिए-पु., वनस्वति० महानिम्व: (रा. ३.४८)
महाह्न-न., वनस्पति॰ चन्द्रम् (ध. ३.१)
महावरोहु-पु., बनस्पति० पुक्षः (रा. ११.१२६)
महाशाना-त्री., बनस्पति॰ महाशतावरी (रा. ४.४૪२) महाहच-पु., महासंग्राम: (इन्दु. असंड. «)
महाहिगन्धा-सी., वनस्पति॰ नादुली ( रा. ५.१५.४) महिला-र्री., चनस्पति० रेणुका (रा, 5.85 )
महिय-पु., पड्यु० सहामृतनातीयाडडनृपयड्ड:
(चस्स. २७.३९) तन्मांसगुणाः-तिक्तं, मधुरमुष्णं, स्निम्धं, गुर, निद्धाकरं, शुकले, बत्रंय, तर्पणं, बृपयंमांसदाढर्यकरं, पिक्तहनम् ( थ. \&.र०१) स्तन्य वर्धनम् ( सुस्. उ६.२८)
शालिबोंगे, एकः, दू० 'दालि' ( सुस. ४६, ४)
-शीहन्-प., भैपज्य० मक्षणादिकर्मद्धारा नेत्ररोगेपूपयुज्यते (असंड. १६)
-यकृत्-न., भैयज्य० भक्षणाद्किर्मद्दारा नेत्ररोगे-
पूपयुज्यते (असंड. १₹)
चह्धी-ड्री., वनस्पति० सौम्या (रापरि. ₹.३०)
-वसा-बी., भैषज्य० आनृपमृगवसानामहिततमा
(चस्. २५.३९)
-शालि-ख्री., शालि० दू० 'शालि' (अढ़स्. द.२) महिपाक्ष-पु., निर्यास० गुगगुलुः (घ. ₹.१२७)
'महिपाश्षक-पु., निर्यास० गुग्गुल्ऩ: (रा, १२.१८૪)
महिपाऋान्ता-खी., बनस्पति० आस्फोतोडक्र:
(इन्दु. असंड. ૪४)
महियामिप-न., महिपमांसम् न० ' महिप,
(अहस. ८. ४०)
महिपासुरसंभब-पु., भूमिजः गुग्गुलुमेदः, द्व० ' गुग्गुल्रु ' (रा. १२.१८८)
महिपी-क्षा., ( चसु. १.३₹)
फन्द्द-पु., बनस्पति॰ गुमालुः (रापरि. ५.₹₹)
-श्षीर-न., दुग्ध० महिषीटुगधं, स्वमजननानां श्रेष्टम् (चसू. २४.8०)
-घृत-न., घृत० तद्रुणाः-मधुरं, सुरीतं, गुरू, कफकरं, बल्यं, घण्यै, द़ीपनं, चभुत्यं, वातपिक्तमं, रक्वपित्ताओोंमद्णीनारकम् ( घ. ६. १४०)
-दधि-न., दृधि० तदुणाः-सधुरं, स्निमधं र्ठे प्मकृह.र्यंय, बृथ्यं, झोधने, रक्तपित्तभ्रमनाशानम् (घ. ५.9९₹)
-दुग्घ-न., दुग्ध० तदुणाः-मधुरं, शीतं, स्निग्धतरं, गुरु, यह्निनाशनं, निद्नाकरं, ब्रलकरं, पुषिद्दे, बृथ्यं, पिस्तहं, दाहरक्तविकारघनम् (चसू, २७.२१९)
-पयस्न., टुग्ध० महिषीटुग्धम् (चसू, २७.२१९; ย. $\frac{9.960)}{}$
-प्रिया-बी., बनस्पति० गूली (रापरि. ८.६८)
-मूत्र-न., मूट्र० बद्रुणा:-कटूष्णम्, अरोद्यरूूल-कुछमेहाडऽनाइशोफगुल्मपाण्ड्रक्षिदोपक्कण्डूतिनाशनम् ( ध., ६.૪८२)
मही-बी., वनस्पति॰ कटुकी (र. २८., ८-९२)
-कद्म्ब-पु., बनस्पति० मुण्डी ( मुड. ૪१.र०)
अलम्नुया (ड. मुचि. १ง.9५)
भूकट्म्ब ( हु. सुचि. 96.94)
-ज-न., वनस्पति० आर्द्रकम् (घ. २.८४)
-सह-पु., वनस्पति० सागः (रापरि. ८, ६)
महेन्द्र-पु., पर्षत० बत्र 'चन्द्रसा' सोमविदोष उप-
लम्यते (सुचि. २२.२७; अहास्. १.१9)

महेन्द्रकन्या-ब्री., बनस्पति० इन्द्र्वारुणी (र. २४.१३९)
महेन्द्रवारुणी-त्री., वनस्पति० इन्द्रवारुणी (रा. ३.३৮4)
महेरणा-बी., वनस्पति० सह्धकी (घ. ३.१३५)
महेश्वरकोपश्रभव वि., रुकोपसंजातः (ज्वरः)
(चनि. १.३५)
महेश्वरबीज-न., खनिज० पारदः (र. १६.६९)
महेश्वरी-स्री., कृत्रिमधातु० पित्तलम् (घ. ६.१४)
महैरण्ड-पु., वनस्पति० स्यूलैरण्डः द्र० 'एरण्ड'
(रा. द.रुs.)
महैला-आी., वनस्पति० भद्धेला द० 'णुला' (रा. ६.60) महोटिका-खी., वनस्पति० बृन्ताकी (रा. ७.१२७) वृहती (ध. १.९३)
महोत्पल-न., घनस्पति० कमलम् (रा. १०.२४४)
महोत्सब-पु., इकोस्सवादिः ( मुसू. २.१०)
महोद्यप्रत्ययसार-पु., पारव्योग० रसगंधकाभ्रतान्रादिसाधितोऽयं सर्बरोगहरः (र. १५,४४-५२)
महोद्या-ब्री., बनस्पति० बलामोटा (रा. ૪,૪२७)
महोदर-न., रोग० जलोदरम् न० 'उद्र' (र. २.१२२)
महोद्रत्व-न., लक्षण० दुधु्रजाताया: स्तिकारोगः चतुःपष्टिसूत्विकारोगेष्वेकः ( काखिल, ११.८-१४)
महर्षमी-ब्री., बनस्पति॰ कपिकसहू; (घ. १.१५१)
महर्पिसंघ-पु., महर्षाणां सभुदायः (चसि. ३.३)
महौजसी-ब्री., बनस्पति॰ तेजोवर्ती (v. १.२६६)
महौदनी-बी., वनस्पति० शाताबरी (रा. ૪.૪३९)
महैपध-न., वनस्पति० भूभ्याहुब्यम्य (रापरि. ऊ.३६)
बत्सनामः (ध.७.१२८)
लग्डुन: (घ, ૪, ६६)
झुण्ठी (चसू. ४.१२; सुस्, ૪૪.6-८; ध, २.८२) अङ্जनम् (सुड. ३.२३)
(महोघधी)-ब्री., बनस्पति० नीलदूबा, 耳०० 'दूर्वा'
(रा, ८,२२७)
कटुका (रा. ६.44)
अतिविषा (रा. ६.८)
लक्ष्मणा (ध. १.९७)
जाही (घ. ४.900)
महौषधि-क्री., वनस्पति० वाराहीकन्द्युः (रा. ง.१३६) सोमसमबीर्या महौषधिः, ता एता महौप्यय:श्वेतकापोती, कृष्णकापोती, गोनसी, बाराही, औजगरी, कम्या, छत्राइतिछन्रा, करेणुरजा, चक्र-

काडsद्यि्यवर्णिनी, मद्मसुर्चर्चला, श्रावणी, महाश्रावर्णी, गोलोमी, अजलोमी, महावेगवत्ती; तासं सोमवस्कियाइीःस्तुतयः शाख्डिजभिहिता:
(सचि. ₹०.ム) ' महेन्द्ररामकृम्णानां य्राह्मणानां गवाभपि। तपसा तेजसा वारणि प्रशाम्यध्वं छिवाय वै। ' इस्यनेन मत्रेण महौबधीनामुद्दूरण करर्णायम् (सुचि. ₹०.२७)
मांस-न., धातु० सतधातुप्येकम् (असंस्. १.३१)
 सोवसां मूले ₹नायुस्वक् च (चवि. ५,८) मांसधराकलायासधिधिते मांसे सिराद्वीनां प्रताना भवन्ति ( सुरा, ૪.८) रक्तस्य सारांशाव् मांसस्य उत्पत्ति:, (असंशा. ६.६६) मांसबहस्रोतस्सु मांसंधात्तभ्निना मांसोल्पत्तिर्भवति (चचि. १५.१६) रसोत्पत्यनन्तरं तृर्तीयेऽहनि मांसोत्पच्ति: ह़ति केचिव्, द्रामेडहृनि इृति च अपरे (सुसू. १४. १४; चचि. १८.२९) पिच्छिलं घनं इलक्ष्क्गमीषद् रक्तमिति मांसस्य स्वरूपम्। मांससारः पुरुपः अच्छिद्भगात्रो गूड़ास्थिसन्धिमांसोपचितः, शइनलडाट-ककाटिकाक्किगण्डह्तनुग्रीवासकन्घोद्रकक्षबक्षःपाणिपादसंधयः स्थिरगुस्युभमांसोपचिता मांससाराणाम् (चवि. $<.90 \%$; सुसू. ३४.१६, मांस-कर्म-मांसं शरीरपुर्टि करोति ( सुसू. १५.५(9)) लेपनं मांसस्य श्रेष्ठं कर्म (अहस, ११.૪) मांसाद् बसा तथा पद् त्वच ड्य्युपधातनः संभवन्ति। शारीरच्छिदेऩ मल:- समल इृति संज्ञितो मांसधातोर्मल: (चचि. १५.१ษ; सुसू. ४६.५२९) मांसाबयव: संघात: परस्परं विभक्तः पेशी इस्युख्यते (उ, सुशा. ५.३ः) मांसक्षयलक्षणम्-इन्द्रियदौर्बल्यं गण्डस्फिक्छुण्कता सन्बिपु बेद्नाइच मांसभये मवन्ति (अहस्त.99.96) द़िसिद्दान्यक्लानिपाडवकानि स्थूलक्ययाद़सांसानि मांसक्षीणोऽभिकांक्षति (ड. सुसू, १५.२९) मांसदृद्विलक्षणम्गण्डार्वुद्रम्रन्थिगण्डोरूदरवृद्धिता कण्टेघ्बधिमांसं च मांसबृद्धौ भव्ति (अहसू, 9१.9०) अधिमांसार्नुदं कीलं, गलशालक्रुण्डिके पूतिमांसालजीगण्डगण्डमालोपजि़्हिकाः इृति मांसाध्रयान् मांसप्रदोपजान् विकारान् विद्यात् (चसू. २८.१३-१५) मांसजचिकारेपु संशोधनं इस्सक्षाराभिकर्म च कत्रैंयम् (अह्दसू. ११.३०)

प्राणिजद्र्य्य० अन्रद्रव्य० प्राणिनां मांसमन्नद्रव्यत्वेनोपयुज्यते; अप्टधा मांसं-मृगविक्करम्रतुद-बिलेशाय-प्रसह-महामूग-जलचर-मत्स्येद्देन ( हे, अदृसू. ६.४३) मांसं बृंहणीयानां श्रेष्टम् (चस्. २५.४०) मध्यमे वयसि स्थितस्प पइादे: मांसं श्रेष्टम् (सुसु. ४६.३३६-३९) मांसपरीक्षायां प्राणिन: चरो नाम भक्ष्यं विहारश्य, शरीरावयवाः स्वभाबो घातबः क्रियाः लिख्र प्रमाणं संसकार: मान्रा च परीक्ष्यते ( मुसू. ૪६.१३८) फल्याशिनां विठछ्ग्गानां मांसम् अतीव रूक्षं, पिशिताश्रिनां तु अस्पर्थं कृंहणं, मरस्याशिनां पित्तकरं, धन्बचारिणां बातध्नम् अभक्ष्यमांसं-मृत्वं कृरामविमेदुरं बृंद्वं, बालं विपहतममोचरभृतं सर्पव्याघ्राद्विभिः सूद्वितं मांसं न भक्षणीयम्, अस्माद् विपरीतं दोपरहितं मांसं हृंहणं बलवर्धने च (चसू, २७.३११-१२)
-कच्छप-पु., रोग० कच्छपरोग:
(सुनि, १६,४०-૪३)
फल्द्री-बी., मांसाइ्क्रुरः (सुसू. ५.१५)
-कृद्वर्ग-पु., मैषज्य० मझ्किध्टा-सैन्घव-कौन्दनाग-दु्ती-त्रिवृत्-विलाः, रसाझनं द्विरजनी तेजोह्वा निम्बपद्धवाः। अयं वर्गः भगन्द्रे उपयुक्तः
-कोथ-पु., लक्षण० मांसस्य पूतीभाव:
(सुसू. २५.३-4)
-केद्यः-पु., रोग० मांसस्य क्केदनं, चर्वारिंदव्वित्चविकारेबेकः (चसू. २०.१४)
-क्षय-पु., लक्षण० मांसस्याडपचयः (सुसू.३३.५) -गुटिका-ल्री., कल्प० एथा शुकवर्धनी
(चचि. २.( ( $)$ ११-१४)
-चक्षुस्-न., चर्मचक्षु: (का. भोजनकल्व)
चछछछेन्-पु., लक्षण० मांसस्य चछेद्नम् (अहसू. २२.४६)
-जाल-न., मांसस्य, मांसकृतं वा जालम् मांसजाहानि चत्वारि-तान्येकैकस्मिन् मणिबन्धे गुल्फे च संध्रितानि ( सुगा, '৭.१२)
-तान-पु., रोग० गलरोग० प्रतानवान् लम्बनझील: श्वयथुः कमेण गलोपरोध कुलें; अयं सुकए: प्राणप्रणुत् सर्वद्दोषजो विकारः (सुनि. १६.६२)
-तोय-न., मांसघाबनोद्कम् ( मुड. र०.१०)
-द्ग्ध-पु., रोग० अमिदृश्धे अन्यस्थ० लक्षणम् कपोतवर्णत्वमल्पशोफरूजता गुद्कसंकुचितम्रणता च
(असंसू. ४.६)
-दरण-पु., रोग० मंसस्याऽबदृरणं रीर्णंतेति यावव्। चत्वारिंशत्-पित्तविकारेवेक्र:
(असंस्. २०.१४)
-द्वश-पु., उपक्रम० मांसस्य दहनम्
(अछटस. ३०.૪३)
-द्राविन्-पु., बनस्पति० अम्लवेतसः
(रा. ६.9र८)
-धरा-बी., शारीर० सत्तसु कलास्वेका, सपानां कलानां प्रथमा मांसधरा नाम, यस्यां मांसे सिरा₹नायु धमनी खोतसां प्रताना भवन्ति (सुरा, ૪.८) सत्तसु वस्ष्वेका सकमी मांसधरा नाम मीहिदूयप्रमाणा भरन्दरवविद्ध्यदोंडधिष्ठाना ( सुशा. ४.૪)
-धावन-न., मांसम्रक्षालनोदकम् (चचि. १९.९)
-पाक-पु., रोग० चत्वारिंशत् पित्तविकारेव्वेक:
(कासू. २6.9९-३4)
श्राकदोषजरोगेष्वेंक लक्षणम्-मांसानि-रीीयन्ते त्रिदोपजाश्र बेद्ना मवन्ति (मुनि, १४.9४-94) -पुष्पिका-बी., वनस्पति० अ्रमरारिः (रा. १०.४१)
-पेशिका-बी., मांसपेश्री (असंसू, ३४.३९)
-पेशी-ब्री., मांसर्वर्तिः ( सुसू. २.४) मांसखण्ड: (सुचि. १.१२२) पेशी 'चत्तारि मांसपेशीशतानि' ( काशा )
-प्ररोह-मांसाइ्कुरः ( सुनि. २.४)
-भेषजकलक-पु., कल्प० (अहस, २૪.१८)
-मर्मन्-न., शारीर० मर्म० तलह्हदयेन्द्रबस्तिगुदस्तनरोहितानि मांसमर्माणि। तम्र एकादश मांसमर्माणि, चर्वारि तलहद्यानि, चस्वारि इम्द्रबस्तीनि एकं गुदं, दे बस्तरोहिते पवमेकादश (सुशा. ६.6) मांसमर्मकिद्वूलक्षणम्-स्पर्श न जानाति, विपाण्डुवर्णश्य स्याव् (सुसू, २५.४०)
-मासा-त्री., वनस्पति० मापपर्णीं (ध. १.१३६)
-र जु-की., शारीर० मांसनिबन्धनहनायु:, पेशीनिबचधनाथं प्रयुकः 1 महलो मांसरलबश्नतस्तः पृषंश शमुभयतः, दे बाझ्ते दे चाम्यन्तरे
( सुशा. ५.१४)
-रस-पु., मांसस्य रसः, मांसयूपः, तस्य पाकविधिः -प्रस्थेडचभसि पलं मांसं साष्यं, पादृस्थितो रसः (अहुको) मांसरसगुणाः-सर्षभूतानां श्रीणनो ह्यो बहुरोगप्रशम नः स्वर्यो क्योतुद्डीन्द्रियायुर्बठकरो च्यायामझ्रीमयनिस्यानां च हितकरः। कृस्याधि-मुक्त-ड्यु८क-व्रलाधि-वर्णाधिक्षीणरेतसां च हिताबःः (चसू, २७.३१२-३१५) प्राणजननो चात-

पित्तश्रमहरः श्वासकासक्ष्तापह़ः स्टृस्योजःस्वरहीनानां ज्वरक्षीणक्षतोरसां भभविष्लिष्टसंधीनां च हित: (सुसू. ૪६.३५९-६१)
-रहा-ब्री., बनस्पति० मांसरोहिणी (रा. १२.१३८)
-रोहा-ब्री., बनस्पति० मांसरोहिणी (ध.. ૪.९४)
-रोहिका-ख्री., बनस्पति० मांसरोहिणी
(रा. १२.१३s)
-रोहिणी-ल्री., बनस्पति० गुणाः-कटुसिक्चा, कषायोष्णा, आ्राहिणी, वर्ण्या, पित्तघ्नी, स्वरसादृखक्तपित्तघ्नी च (ध. ४.९४)
-रोही-बी., बनस्पति॰ मांसरोहिणी (रा. १२.३₹८) -चहस्रोतस्-न., झारीर० खोतो॰मांसवहानां च स्नोतसो सनायुर्मूलं ख्वक् च (चवि.५.८) मांसबहे के, तयोमूलूं स्नायुः, त्वक्, रक्तवहाश्य धमन्यः; तश्रविन्दूस्य श्यधुर्मौसशोषः सिराग्रन्थयो मरणं च ( सुशा. १.१२) स्थूलगुर्वभिष्यन्द्दिभोज्यानि जएखा निरतिशायं दिवास्त्रापसुखसनुभवतां मांसवहह स्रोतो दुध्यति (चवि.५.१५)
-वाहिस्लोतस्न., शारीर० मांसवहं च्रोतः (चवि. ५.१५)
-रात-पु., मांसक्षरणम् ( सुचि. ८.५१)
-संघात-पु., रोग० तालुगतरोग० ताल्वन्तःस्थं मांसं इलेप्मणा तुषं नीरजं मांससंघात हुति क्यपदिप्टः सन् (सुनि. १६.૪૪) मुखरोगेणु मांसोपचयः मांसदी प्रविकारेब्बेकः (सुसू, २४.S) छेद्यरोगोऽयं ( सुसू, २५.३-५)
-संग्ध-वि., मांसोपचितम् ( मुड, ६.१२)
-सात्क्य-वि., यस्य मांसं सुखावहं भवति सः। अनुभूयमानमांससाल्म्यसुकरम्. (चचि. ३.१९9)
-सार-पु., धातुसार० शंख-ल्लाट-कृकाटिका डक्षिगण्डहनुम्रीवास्कन्बोद्रकक्षवक्षःपाणिपादसंधयः स्थिरगुस्कुभमांसोपचिता मांससाराणामू। सा सारता क्षमां ध्रतिम् अलौल्यम् विच्ता विद्यां सुखमार्जबमारोगयं बलमायुएँच दीर्घमाचप्टे

$$
\text { (चवि., } 6.904 \text { ) }
$$

-सिराभ्रणाश-पु., लक्षण० मांसस सिराणां च. नाशः ( सुनि., 9०,६)
मांसल-पु., बनस्पति० मांसलफलः (रा. 6.२ぃ१)
धान्य० माषः (ध. ६.SS)
बस्तिदोष० अस्मिन् विस्चतं भवति (चसि, ५.६)
-फल-पु., वनस्पति० कहिक्कः (रा. ५,२७१)
(फला )-री., चनस्पति॰ घृन्ताकी (रा. ৩.१२७) मांसाइकुर-पु., लक्षण $~ म ा ं स स ् प ~ प ् र र ो ह: ~: ~$
( सुस, 4.१4; डल्हण)
मांसाद्मांस-न., मांसाशिनः ब्याघादेः मांसम्। इंदं
विशोषतः मांसघर्धनं हृंहणं च (असंस्, २४.५९)
मांसावगाढ-वि., मांसान्तर्गतम् ( सुसू. २७.4)
मांसार्मन्-न., नेश्ररोग० एकर्रवद्स्य लेखनाअनाभ्या-
भुपचारः (उ. मुउ. १५.१५)
मांसाधृत्वतात-पु, रोग० तस्य बक्षाणम्-विवर्णः,
कठिन: शोफ: तथैव पिटिकाः, हर्षः, पिपीलिका
सझ्ञारवद्वेद्नाविशोषः (चचि. २८.६૪-६५)
मांसिनी-त्री., वनस्पति० जटामांसी (रा, १२.8०)
मांसी-बी., वनस्पति० जटामांसी (चस्. ५.२१;
मुसू. ३८.२૪; थ. ३.૪५)
मांसोचित-वि., मांससात्म्य;, अभ्यासाप् मांसं सात्ग्यं
संजातं ग्यस्य, सः (चचि. ३०.३१६)
मांसोद्क-न., मांसरसस्य अच्छो भागः सौरावाख्यः

> (ड. सुड. ४८.२6)

मांसोद्रम-पु., मांसाङ्क्रूः ( सुनि. १६.३८)
मांसोनति-ब्री., रोग० उद्धतमांसम्। अयं रोगविऐोघो ऐेख्यः (सुड, २५.ร-9०)
मांसोपचय-पु., लक्षण० मांससङ्घात:
(सुनि. 9१.१३-१४)
मांसोपदेशा-पु., मांसभक्षणे ब्यक्जन० (सुड, ४१.३८) मांस्पाक-पु., गुख़ोग० सक्रिपातजोडयम्। सर्बंचेदनो

मेडूमांसशातनइच (असंड. ३८.३२०)
मा-त्री., वनस्पति० लनड्नम् (र. १८.४७-५२)
माकन्द्:-पु., बनस्पति० आम्र: (र. २२.१२६; घ. ५.२)
( माकन्दी )-बी., बनस्पति० तस्याः जुणाः- कटुका, तिन्ता, मधुरा, दीपनी, रुच्याइस्पवातला पथ्या च (रा. ง.१4)
माकुलि-पु., सर्प० बैकर०नः, कुष्णसर्पेण गोनस्यां
जातः । अथवा गोनसेन कृम्गसर्पिण्यां जातः
( सुक. ४.३४ (३))
माक्षिक-पु., न., खनिज० उस्ताँ: तापीकिराबचीनेपु यवनेपु च सुवर्णेशैलम्रभवः का ख्वनो रसः विक्णुना विनिमितः । सूर्यौग्युसम्तकस्ताप्यो माधवे मासि दृहयते । मधुरः अम्लः काश्वनाभासः रजतसंनिभः । द्विविधो ' माक्षिकः स्वर्णमाक्षिकस्तारमाक्षिकइच। तन्र कान्यकुज्जोएं स्वर्णमाक्षिकं तापीतीरसम्भूवं

पश्यवर्ण सुवर्णवत्। शोधनम्－वसं बराकाथे क्षिसं माक्षिकं शुन्विमायाति। मारणम्－मातुल्ड़ंगाम्ड－ गम्धाम्यां पिएं मूषोदूरे स्थितं पझकोल्युरे धमातं माक्षिक म्रियते 1 गुणाः－कटु，तिक्त，मधुरम् （रा．१३．२११）उण्ग，रसायनं，घृष्यं，चध्रुषं； त्रिद्योपशामनं बस्तिरोगारेःशोफोद्रक्षयविषापहम् （ध．३．१४८；रा．१₹）च्रमह्द्धासमूच्छांइवास－ कासध्नम् कफापहे च（रा．१३．२११）माक्षिकधातु－ तापीजममृतोपमम् काल्बनाभासं मधुरं अस्लं वा रजतप्रभं पिबतः जराकुछमेहपाण्ड्न्वामयक्षया： नइयन्ति（ सुचि．१३．१४－१८）स्वर्णमाक्षिक नेत्ररोगे प्रतिसारणाथम्मुपयुज्यते（ सुड．१३．६－८） पाण्डुरोगे उपयुक्छम्（चचि，१६，७३）
急．－सोनासाखी．
म．－माक्षिक．
गु．－सोनामखी，
ता．－पौशिमिळै．
मधु（चसू．२．२Ч）पिङ्ञलवर्णा महल्यो सक्षिका： तद्भवम्（ सुसू．Ү५，१३३）गुणाः－ल्युतरर स्क्षं श्रेष्ठं श्वासादिरोगेपु विशोषतः प्रशस्तम्
（ सुसू．४५．१₹६）
（माक्षिकी ）－वि．，मक्षिकायाः इयम्（चचि．१७．१२२） －ज－न．，सिक्थकम्（ रा．१₹．१७४）
－धातु－पु．，खनिज धातु० स्वर्णमाक्षिकम्，माक्षिकम् （चचि．४．ぃ०）
फलल－पु．，बनस्पति॰ मधुनारिकेरः
（रा．११．२१०）
माश्कीक－न．，खनिज० माक्षिकम्（ र．१．१；
रा．१३．२०२）
－रार्करा－बी．，मधुरार्करा（घ．२．१०६；
रा．१४．१६८）
मागध－पु．，बनस्पति० जीरकम्（ध．२．६६；
रा．६．900）
（ मागधी）－स्री．，बनस्पति० पिप्पली（ गुचि．८．४र； घ，२．८३；रा．9०．२४०） मागधिका－खी．，वनस्पति० पिप्यली（ सुड．११．१३）
－विधान－न．，पिप्पलीरसायनम्（सुड．8१．५6） मागधिकादिसिद्धतैल－न．，तैल० पिर्यल्याद्विक्वाथ－ कल्काम्यां सिन्दें तैलम्，इंदे कफ़गलगण्डनाराकम्
（ सुचि，१८．8८－४9） माहल्य－त्री．，धान्य० सुहूः（ध，६．＜१）
（ माङ्नल्या ）－ल्री．，बलस्पति० गोरोचना（थ．३．२०） जीवन्ती（घ．१．१४०）
माहल्याद्वा－ब्री．，घनस्पतिa ग्रायमाणा（रा．५．३ज९）
माचिका－बी．，वनस्पति० अम्बहा，तदुणाः－कषाया，
वात्तकफघ्नी，पित्त्रकोपसमनी，म्रणझोधनरोपणी （घ．，₹．११६）
माचीक－पु．，बनसति० देवद्धारः（चवि．८．१४४）
माध्जारिक－पु．，बसस्पति० लपामार्गः（रा．४．३८く）
साक्षिप्र－बि．，माझ्ञिध्टायाः इ्दम्，मझ्विष्टासम्बन्धि
（चनि．४．३५）
－कलक－पु．，（परिब०）भैयज्य० मक्षिद्वाया： कल्कः（ सुउ，צ०．१२१）
－चूर्ण－न．，भैयज्य० मझिष्टाचुर्णम，रक्कातिसारे उपयुक्तम्（ सुड．，४०．१२१）
－मेह－पु．，रोग० प्रमेह़० नरः पित्तस्य परिकोपात् मझिषोट्ककसंकाशां भृंरा विसंन्रमेदेति
(चनि. ४.२४)

माठर－पु．，ऋणि०（कासंखि，१．११）
－माड－पु．，वनस्पति० कषायः，शिशिरो，रूच्यो，दाह－ करो，वातपिच्तल्लेप्मक्रव्，तृष्णापहः，अ्रमह्त् （ध． 4.60 ）
－ह्रुम－पु．，बनस्पति॰ माडः（घ．५．6०）
माणिका－खी．，मान० अप्टौ पलानि，द्विकुछवम् （चचि．१८．४३） माणिक्य－न．，रल० पद्मरागम्（र．૪．६）गुणा：－ दीपपनं，घृष्यं，कफनातक्षयार्तिनुत्，भूतवेतालपापमं， कर्मजब्याधिनाशननम्（र．૪．१३）माणिक्यं द्विविधं，－ पा़रागाख्यं नीलगनिध च तत् तु वृत्तायतं समं गान्नं श्रेघ्घमुच्यते（र．૪．ऽ－१०）
－तिलक－पु．，पारद्योग० पारदृगन्धकमाक्षिकाअन्रका－ दीनि समभागिकानि धातावरीरसेन मद्विष्टादि． कबायेण च संमर्ध विश्रोष्य च पक्रमूषायां पचेत्। अयं कुष्टनाशानः（र．२०，८२－८५）
माणिभद्रक－पु．，गुउयोग० अर्रसस्थिकित्सायामुपयुक्त：
（असंचि．१०） माणिमन्थ－न．，सैन्धनम्（र．१८．१३९－४१）
माण्डब्य－पु．，कषि० सपविंशतिसंख्याकेष्वन्यतमो रस－ सिद्विग्रदायकः（र．१．२．५）
मातः－पु．，देश० कुरक्षेत्रस्य पूर्वप्रदेशो वियमान： （काखिल．२५．९） （ मातब्नी ）－बी．，रेवतीग्रह० सा नवसेऽहृनि अपत्त्यं चिनाश्राय（ का，रेवतीक，）


मन्न्रविय्या० मतझ्नेन महर्षिणा कइयपपुग्रेण कनीयसाइडसाद्विता, सा दुःस्वमकलिरक्षोध्न्यभिशापनाहानी च ( काकरेवती.)
मातंगजचर्मन्-(परिव०) न., हस्तिनश्रार्म, इदं श्विन्रे लेपार्थमुपयुज्यते (सुचि. ९.१६)
मातरिश्बन्-पु., वातः ( सुशा. ६.१९)
मातुलक-पु., घत्तूरः (रा. १०.११)
मातुलिक्न-पु., वनस्पति० मातुलुकः ( रा. ११.२२)
मातुलिख्जिका-बी., बनस्पति० बनबीजपूरक:
(रा. ११.३४) अम्ला, कटुरूष्णा, रुचिपदा, वातविनाशानी, कफापहा, अस्लद्दोपा, क्कुमिनाशकारी, म्वासनिपूद्नी (रा. ११.३४)
मातुलुझ-पु., फल०, गुणा:-अम्ल:, कटुः, उष्णः, लघुः, कष्ठशोघनः, दीपनः, ह्नायः, पाचनः, श्यासकासाऽरुचितृष्ण्णाहरः (ध. ५.२२) छर्दुनिग्रहण: (चसू. $\gamma .9 \gamma$ ) प्रलेपाद्वातशोफजित् (मुसू. ₹७.३) मातुलुनस्यक् तिचा, तुर्जरा, वातकफापहा, क्रिमिघ्नी च, मातुलुज्नमांसं स्वादु शीवं गुरु स्निरधं मेष्यं मारतपित्तजित शूलवावजच्छर्घरोचकनाशनम् । मातुलुహकेसरं लघु दीपनं संख्राहि गुल्माओंध्नं च ( सुस्, 8६.9४९-१49) विबन्घमंदाभि मयविप्लव-हिका-श्वास-कास-बर्चोगद्ध्नं च (चसू. २ $6.94 \gamma$ ) मातुलुक्रसः शूलाडजीर्णनविबन्धेपु मन्द्ड़ग्नौ, अरुचौ कफमाए्वयोश्र विशोपेण उपदिइयते (सुसु. ४६.१५२) सातुलुख्त्मम्बफलेकु श्रेष्टम् (सुसू. उ६.३३४) मातुलुर्नयीज तित्कं पथ्यं कफरामनं अर्शः:श्ययथुनाशनम्
(रा. ११.३०) मानुलुनमूलं कृमीन ह्नि
(घ. ५.३०)
(घ. 4.30) मातुलुरुनपुप्षं गुल्मजित्
हिं. -बिजोरा, माफल.
म.-महांक्टुग.
गु.-वालंक, बिजौरा, बिजोर लिनू.
बं-छोलोंगो नेनू.
फा,-तुरंज,
मातुलुझ्राम्ल-न., मातुलुजरसः (सुचि, ५.२८)
मातुल्डुछ्नासब-पु., भासुत॰ अयं सामुदूमस्सानामनुपान० ( सुस्, ૪६,૪३३)
मातुलुछ्ञी-ब्री., बनस्पति० सुरमिकलोऽरण्यबीजपूरकः, तत्पुण्पम् हिरोविरेचनार्थमुपयुज्यते ( सुसू. ३९, ६) मधुकर्कटी ( सुड़, ४५.३६)

मातृ-खी., जननी ( सुशा. ३.३१)
प्रह्म्मातु० सेना सुसेना माता च महासेना यशस्विनी (असंड, $\gamma$ )
रेवतीग्रहृस नाम (कासं. वालग्रहृचि.)
कफजकृमि० (असंनि, १४.५४-4५)
बनस्पति० हरीतकी (काकल्प.)
मांसी बनस्पति० (रा. १२.३१)
बनस्पति० इ्न्द्धबारणी (रा, ₹.३७१)
बनस्पति० महामुण्डी (रा. ५.२२०)
बनस्पति० मूपककर्णी (रापरि. ३.२२)
-ज-वि., मातु: शरीराद्धागतः (अनयवविशोपः)
गर्सस्य मातृजानि अंगानि-स्वक् च लोदित च
मांसं च मेदश्र नाभिश्र हुद्यं च क्रोम च
यकृच छीहा च वृत्रौ च बस्तिश्र पुरीपाधानं
चामाशयश्र पक्राशयश्रोत्तरगुदंद्ध चाधरगुदुं च क्षुदाइन्त्र च स्यूलाइन्न्र च वपा च बपावहृन्न चेति ( चशा. ३.६) मज्ञा मानृजः (मुरा.३. ३३) आमाशायगर्माशयक्कोमानि मातृजानि
(असंशा. 4.9४)
-नन्द्रिन्-पु,, वनस्पति० गुच्छकरझः (रा, ८,9८૪)
-निन्द्क-पु., प्रतुद्पक्षि० प्रियार्मक:, पुत्ररअक हृति (ड. सुसू. ४६.ई७)
-हृद्य-न., शारीर० मातुः हद्यम् (चशा. ४,१५) मातृक-पु., चनस्पति० ऋपभः (ध. १.१२५)
-केशा-पु., गोकेशा: अयं धूपनार्थमुपयुज्यते
(का. धूपकलप.)
( मातुका )-ब्री., सिरा० (असंशा. ७.२₹)
-्द़ोय-पु., बालरोग० मलोपलेपाव् स्वेदाधा गुदे रक्कफोन्द्वस्ताम्रो मणो जायते स कण्डृमान अन्तर्भारो भवति भूंदुपद्ध्वश्य (असंड, २)
-मर्मन्-न., मर्म० ऊर्वज्न्रुगतं ग्रीवायां चतुरक्रुलप्रमाणम् (सुरा. ६.२७) इदं सिरामर्म ( मुशा. ६.ज) सयः्राणहरम् (सुशा. ६.९) अश्थौ मातृकामर्माणि (सुझा. ६, ₹) ग्रीबायामुभयतश्रतस्नश्यनस:सिरा मातृक्रा: (मुशा, ६.२७)
मात्रा-ख्री., अनपायिपरिमाणम् (चस्, १३.५)
प्रसाणम् ( सुचि. ₹१.२५)
कालमान० (अहस.. २२.३३) निमेषोन्मेषकालेन समं यावत्कालं हम्ताम्रं दक्षिणं जानुमण्डलं पर्यति, सा तु मात्रा स्टृता (अह्, २२.३₹)
आक्षिनिमेषः (असंसू, ४.५) पुस्सां यावस्काले

निमेषोन्मेषणं भवति अस्ुुलेर्बा स्फोटनं लघोर्वाप्यक्षरस्य उचारणं भवेत्, सा मात्रा इस्युध्यते (उ, सुचि, ૪.२०) आहाँरस्याsनपायि परिमाणम् तन्र कुक्षेरपीडनं, पार्श्धयोरर्विपाटनमनेन हृदयाडSब्राधो जठरस्य तु गौरवं, चक्षुरादीनां म्रीणनं क्षुप्रिपासयो: शमनमुच्छ्बासश्रासहास्यादिकथासु सुखवर्तनमन्ने भुके दिवा निशि च सुखेन परिणाम ह़ति लक्षणान्याहारमात्रया भवन्ति
(सुसू. ૪६.૪६५-૪६६) मात्रां दृव्याप्यपेक्षंते, गुरुद्धब्याणामल्पा मात्रा ल्युद्ध्याणां यावत्तृतिर्मोत्रोक्ता, तथा मात्रा अभिमपेकते (चसू. २७.₹४१) अल्पस्वम् (असंसू. २4. 80-89)
-गुरु-वि., यद् मान्रया गुरु तत्, अतिमात्रमिल्यर्थ: (चसू, ६.. )
-प्रमाण-न., मात्रायाः ग्रमाणमू (चस्. ५.४)
-वस्ति-पु., उपक्रम० अनुवासनबत्ते केंद़:
(सुचि. ३०.१८) ₹नेहृपानस्य स्वया मात्रया समो योजितः स्नेहः मान्नाबस्तिरिति स्मृतः, स बाल वृद्धाSघ भारस्बीह्यायामाSSसक्तचिन्तकैर्बोतमझाडवलाडल्पाग्निनृपेरवरसुखार्मभिः सदुा शीलनीयः, यश्य निष्परीहारो दोपझो बल्यः सृप्रमलः सुखश्य (अहसू. १९.६५-६९)
-विकल्पझ-वि., अव्नादिद्धव्याणां गुरलघुगुणाइपेक्षया ग्रमाणज्ञ: (चचि. ३.३९३-१९४)
मात्राशितीय-वि., मान्राशितमधिकृत्य कृतोड'्य्यायसंज्ञानिशोपः (चसू. ५.११)
मात्राशिज्-वि., मात्र्या अणितुं शीलं यस्य, सः (चसू. ५.३)
मात्सर्य-न. परगुणे बमाध्युक्यंय कौस्य वा
(सुसू.१.२५(३)) परगुणासहिप्णुत्वम् (अह्हसू .४.२४) मात्स्य-वि., मत्सस्य इंदं, मात्स्यम् (चसू. १३,८३)

न., चित्तम्मकृति० तामससर्चस्यैकः प्रकारः भीरुम-
बुधमादारल्रहधमनवस्थितमनुपक्तकामक्रों
सरणझीलं तोयकामं माए्स्यं सरंच्वं विद्यात्
(चशा. ૪.३s(२)
माद्न-पु., बनस्पति० मद़नः (रा. ८.२३१)
न., मत्त्ताकरणम् (सुसू. ४०.५)
(मादनी)-स्री., बनस्पति० माकन्दी (रा. ७.१५)
माद्विका-स्री., चनस्पति० भहा (ध. १.१३०)
मादु-त्री., घनस्पति० भङ़ा (ध. १.१३०)

माद्री-ख्री., बनस्पति० अतिविषाभेद्: कृष्णाइतिविषा ( वैज़सिं.)
माधव-पु., वैशाखमासः (चसू. १३.१८; सुस्. ६.६)
पु., बनस्पति० मुदूः (घ. ६.८१) क्रव्गमुदू: ( असंचि. 6 )
पु. बनस्पति० मधुकः (ध, ५.४५)
पु., मघ्य० मधुकृतं मद्यम् ( सुड. प.6.9x-94) अरोचकघ्नम्, मध्वरिप्टम् (असंचि. ५)
वि., मधुना संसक्कृत० (अह्टसू. ३.२२)
(माधवी)-ब्री., घनस्पति० अतिमुक्ताख्यो लता० (अहुस्. ३.३४; ध. ५.१५३)
स्री. बनस्पति० बासन्ती (घ. प.१३८;
(रा. १०.२३४)
सी., मधुरार्करा (ध. २.१०६)
सी., वनस्पति० बाराही (घ. ४.९२)
ब्री., घनस्पति० लता० गुणाः-कटुतिक्तकषाया
मद्गन्धिका, पित्तर्नी कासम्रणदाहशोक्नाशिनी (रापरि. 90.29)
ख्री., बनस्पति० शतपुष्पा (घ. २.१)
स्री., सुरा (घ, ६.२५५)
-द्रुम-पु., बनस्पति० आम्रः (रा. ११.१)
-प्रथम-वि., माधवो वैराखः, तस्य ग्रथमः नाम तदाद़ौ भवः (चैत्र:) (चस. ५.४६)
-प्रियन्न., वनस्पति० कालीयकम् ( रा. १२.१५) माधवेप्रा-स्री., बनस्पति० बाराही (रा. ७.१३४)
माधवोचित-न., वनस्पति॰ कझेलकम् (ध. ३.३८)
माधवोन्रव-पु., वनस्पति० क्षीरी (रा. ११.१४६)
माधुतैलिक-पु., बस्ति० अस्मिन् बस्तौ मधु तैलं च
प्राघान्येन प्रदीयते ह्त्यसौ माधुतैलिक इस्युच्यते ( सुचि. ३८.१०१) माधुतैलिकस्य पर्यायः, यापनो
युक्तरथो दोपहरः सिद्ध बस्तिरिति (मुसू. २८.५)
माधुतैलिकबस्तियोग्या मुनुकोष्टाः सुखिनोडल्पद़ोषा
निल्यस्निगधाश्र (मुचि. ३८.११6)
माधुमेहिक-वि., मधुमेहजम् (चस्. १८.ง)
माधुर्य-न., मधुरता (चनि. ૪.૪०)
माधूक-वि., मधुकस्येद्यम (अह़स्. $q^{\circ . \gamma \text { ) }}$
मध्वी-ब्री., शर्कराविशोषः (रा. १४.१६द) गुणाः-
बल्या, बृद्या, तर्पणी च (रा. १४.१६८)
सीं., चनस्पति० पिण्डसर्बूरिका (रा. १9.69)
माध्रीक-वि., मधूद्मवम् (चसु. ६.२६)
न., सुरा (१४.३०२)

द२२［（माध्बीका）］अयुँदैदीय－शग्क्कोशः［मानमानक］

न．，मधुयोनिमय्यम् चिरसंस्थितं च（उ，）दाक्षा－ सवः（ जेजट，）प्रमेहेपु पानर्थमुपयुग्यते （सुचि．११．9१）
（ माध्वीका ）－ब्रा．，घान्य० श्वेतनिब्पाःः（रा．१६．9७4）
－फल－पु．，वसस्पति० मधुनारिकेरः（रा．99．99०） मान－न．，प्रसाण० त्रिविधं मानम्－तुलामानं，प्रस्घमानं， अभुदुलीमानं चेति।＇मानं तुलान्रुळीपस्थैः＇＇इल्य－ मरः（अमर，२；वैस्सर्वर्ग．८५）पुनरच द्विचिधं कालिए मागधं चेति। तन्र कालिक्षान् मागधं श्रेष्टम् （चक．१२．9०4）चरकोक्ता मानपरिभाषा－पड्ड घंशयो मरीचि：स्यात्，प्पणरीच्यः सर्षपः，अहौ रक्षाः सर्षपास्तण्डुल：，तण्डुलदूयं धान्यमाथः， धान्यमापन्यंयं यवः，चत्वारो यवाः अण्डिका， चतसः अण्डिका मापकः，मापकत्रयं शाण：（पाणः） （चत्वारो माषकाः साणः）（असंक．८）है शाणौ देक्षणः，ही द्रंक्षणौ कर्ष：，है। कषां शुनि：， दे शुग्ती पलं，टे पले प्रसूतं，प्रसूतदूयं कुछबः， हौौ कुछनौ मानिका，मानिकादूयं अर्थात् चर्वारः कुछाता：प्रस्थ：，चतु：प्रस्थमाठकम्，，प्रस्थाइएकं कंसः （चक，१२．८凶－९૪）च्वारि आठकानि ट्रोण：， चत्वारो दोणा बहः（असंक．८）शातं पलानि नुल（चक．१२．९७）तुलाविंशतिं，दिसहहन－ पलानि वा भारः（असंक．८）सुश्रुतोक्ता मान－ परिभाषा－पल्कुछबाद़ीनामतो मानं तु ब्याख्या－ स्यामः－तत्र द्वादूरा धान्यमाषा मध्यमाः सुवर्ण－ मापकाः ते षोडश सुर्णाम्，अथवा मष्यमनिष्पावा एक्कोनविंशतिर्धरणं，तान्यर्धतृतीयानि कर्ष：，तत－ श्रोधों चतुर्युणममिवध्ययन्तः पलकुजद्रप्रस्थाडSढक－ दोणा इलमिनिष्पय्तने，तुला पुनः पलमां，ताः पुन－ विँशतिर्भार：，श्रकाणामिद्ध मानम्，अार्दोणांद्रवणां च द्विगुणामिति（युचि．३१．6）रसरल्नसमुच－ योक्षा मानपरिभाषा－ष्ट् ज्रुय्यः पुका लिक्षा，पट् लिक्षा यूका，ष्ट् ्यूका रजः，घट् रजांसि सर्ष＂：，पट् सर्षपा यवः，ष्् यवा गुआ，तिसो गुझाः वलः，घट् गुआ माषः，द्वादरामाषास्तोलः अहै तोलाः पलम् । रसरल्नसमुचये रसोपयोगिनी मानपरिभापा－पड्ण－ वश्रुटि：，पट्，घुय्यो लिक्षा，वह् लिक्षा यूका，पद्र यूका रजः，पड्र रजांसि सर्ष＂：，पद्र सर्षपा यव：， पड् यदा गुक्जा，गुझ्जाबयं निष्पावः，गुक्जाश्रितयं बह्धः， हौ बहौौ माष：，हौौ मापी धरणम्，言 धरणे क्षाण： स प्त निखः，निष्कद्वयं वटक：，स प्र कोल：，

कोलच्रितयं तोलः। निक्कचतुयं कर्ष：，हैं कमीं शुक्तिः हे हुक्ती पलम्，केचिक शुक्तित्रयं पलं चिचु：। पलहूयं म्रस्तनम，के प्रसुते，क्रुचः，सा पूत अअलीः， दौ कुछनौं मानिका，हे मानिके म्रस्स，प्रस्यदूयं शुरंभ श्रुभन्वयं पाँ्रके，पात्रकह्दयमाठकं，चत्तारि आाउ－ कानि दोणः। प पलानां रावं तुल，चत्वारेंशत्बुला भार： （र．१．११－१३）वाग्मटत्तु जाणु पाणितलं मुर्धि कुछवप्रस्थमाबकम्। दोणां उहं च कमशो विजान्नीयाचवुर्गुणम्（अह्हक．६．२२）भाबमिश्र－ सु＇मागधपरिभाषायां पड्रक्तिकों माषश्बनु－ बिंश्रतिरक्षिक区丞：，पपणनत्रतिरक्तिक：कर्ष：। अयं चरकसग्मतः। सुथ्रुतमते तु पश्खरक्किको माचः， विंश्रतिरक्तिक्षॠः，अरीतिरक्तिकः कर्पः। अयमेव कालिख्निरिभाषायामपि। यतसत्राप्रक्तिको माषो
 कलौ नराणां मन्द्वामित्वाप् हसत्वाव् हीनसस्व्व्वाए च तदुयोग्या सुज़यम्मत। मानपरिभाषा，भावमिश्र－ मतेन प्रोच्यते，ङाद्श गौरसर्षपाः यवः，यबद्यूं गुजा，छ्रिगुझो बह्धः，अप्रुआः माषः，कचित् सषगुनाः मापः，माषचतुपयं श्राणः，पण्मापको गाध्राण：，द्रामाशकः कर्प：，कर्षचतुण्यं पलं， द्रशाणाणमितं पलं，चतुप्वलं कुछचः，झोषं पूर्ववत् वाग्मटमतानुसारेण ज्येयम्（भा．प्र．） संत्रोल्कर्पेणाडऽममनो ज्ञानम्（गसू，२．६） आत्मनि उत्कर्पन्द्धिः（ ड．सुशा．१．१८） प्रभारादाइः विशेषः（चवि，१．३）
－तुण्डक－पु．，जलचनरमाणि०（चस．२७．४१）
－द्रुम－पु．，बनस्पति॰ शालमली（अहस्त，१५．३७）
－विकल्पज－वि．，वातादेः क्षयसमताहृहिस्वरुपस्य मानस्य परस्परसम्ब्घध्धाइसम्वन्धकृतः भेद्：
（चसू．१७．३）
－विरुद्ध－बि，प्रमाणतो विर्द्रम्（मुस्．२०．१५）
－मानक－न．，क्न्द्राक० मद्दापन्रम् यथापूर्वमध：－ पत्रपरित्यागि（उ．），मानक्दः，माणक हृति नाम्ना प्रसिद्द：，तद्रुणाः－स्वादु，कहु，ईपत् कपायं शीषं，संस्ष，गुरु，（ लुु－भान ）विश्रम्भि，कफवातलं， पित्तहरं，（ रक्षपित्तबंनं，शोथहत्）
（रानि，सुसू．४६．३०६－३०6）
हिं．－सालिख मिबी，गोर्मा．
म．－भुईकाकली，अम्बरकन्द्द．
गु．－सालुम，मानकन्द．
बं．－संग मिंलि．
फा，一संग मिस्ति．
( मानिका )-ब्री., मान० कुउन्वद्वयम् (चक, १२,८३) मानस-वि., मनसः इदुम्, मनःसम्ब्यनि (चसू. ११.४५) न., मनः अमर-
मनःसंबंधि, मनोविपयकम् (सुचि. २४.श८) ( मानसी )-त्री. माहीमी (असंड. ४२)
-रोग-पु., मनोरोगः (चसू. ११.४४)
-бयाधि-पु., मनोरोगः (मुस. १.४) मानुप-वि., सनुल्य्यस्य हद्यिति भानुषम् (चस्, २凶.२२४)
-पयस्-न., स्वीटुग्धम्, स्तन्यम् (चस्. २७,२२૪) -मूत्र-न., मानवमून्रम् तद्धुणाः-तिकं, ल्यणमुवंग, स्स्षं, रोचनं, पित्तकफवातथनं रक्तपित्तकृमिमोहृविपाडsमम्नणभूतरत्वद्वोपध्नम् (घ. ६., ४.७) मानुर्वीपयस्-न., दुग्ध० नारीस्बन्यम्, लद्रुणाःमधुरं, कषायं, रीतं, स्निग्धे, ब्यु, स्थैरैंकरे, चक्षुप्यं, वल्यं, जीवनं, शंहणं, तर्पणं, दीपनं, पाचनं, रूच्यम् (घ. ₹.964) सात्म्यं, सेहनं, रकपित्ते नावनं, अक्षिशूलिनां तर्पणम्
(चसू. २७.२२૪)
मान्द्य-न., मन्द्ता, क्षयः (चसू. ५.४२)
न., जठरामिमन्द्ता (र. १५.४३)
माया-ल्री., परबन्धनन्रुद्धि: ( (ड) सुक. १.२)
-फल-न., वनस्पति० तद्युणाः-कटु, उष्णं, शैथिल्यसंकोचंक केशाकाण्णर्यकरम्, वातहरम्
(रा. ६.२२)
हिं. - माजुफल.
स.-मायफळ.
गु. -मैफक.
बं. -साजुफल.
मायि-बनस्पति० मायाफलम् ( रा. ६.२२)
-फल-न., वनस्पति० मायाफलम् ( रा, ६.२२) मायिका-ळी., बनस्पति० मायाफल्म् ( रा, ६.२२) मायूर-वि., मयूरस्येदम्, मयूरसम्बन्धि (चसू. १३.८३) (मायूरी)-खी., विद्या० बघुमायूरी सतशती
( इन्दु. असंड. १)
बी., बनस्पति० अजमोदा़ (र. ६.१५१)
-घुत-न., घृतयोग० मयूरं पक्षपित्तान्त्रशकृष् तुण्डाइन्रिवर्वितं दशमूल्यद्विभिर्जले पक्स्वा वस्मिन् क्षीरसमं घृतप्रस्यं पचेत; सदूर्व्वजन्रुगदेपूपयुक्छम्
(चचि. २६.9६₹-६४) मारक-न., खनिज० हि क्रुल्म् ( रा. १३.४८)

मारण-न., संस्कार० भस्मकरणम्, सर्बलोहानां पारद्भस्ना मारणं श्रेष्टम्, मूलीभिमारणं मध्यममू, गन्धकाद्विभिश्र मारणं। कनिष्टं भवति। अरिलोहेन तु मारणं डुर्गुणघदृं भवति (र. ५.१६)
मारिचक-वि., मारिचसंस्कृतम्, संस्कृतमिति सूंत्रण मरिचकः संस्कृतमिल्यंथे मारिचकम्
(चचि. २૪.२३)

मारिष-शाक० फत्जीचिद्धरादिगणोक्तः, श्वेतरकमेदेन स द्विधा। तद्रुणाः-मधुरः शीतवीयों गुर्रांश्चभ्यजरणझीलो रूक्षः पुरीषभेद्नश्य (चसू, २७,१००; असंसू. 6.9 १३) रक्तमारिषो नातिक्षारमयः सरः प्रेप्मल: स्वल्पदोषः कहुपाकी च (र. २८.९१) तण्डुलीयभेद्धः (हर. २८.९.9)
मारीच-पु., क्षि० कइयपः रोगापहरणचिन्तनार्थ हिमघतः पार्बें समेतेपु महर्षिध्वेकः (चसू. १.१२; (का भोजनकल्प.)
न., बनस्पति० कळोलम् (घ. ३.३५; रा. १२.६९)
-पश्रक-पु., वनस्पति० सरलः (घ. ३.6८)
मारीचि-पु., ऋषि० मरीचेरपत्यं पुमानिति मारीचि: कइयपः (चशा. ६.२१)
मारीय-पु., पश्रशाक० मारिषः (र. १२.१२२)
मारुत-पु., दोप० वातः (चस. १.५३; अहसू. १.१५)
समनचिकिस्सा० वायुसे कनम् (असंस्, २४.e; अहस, १४.七)
-ज-वि., वावजम् (सुउ. ५५.२०)
-पर्यय-पु., नेन्ररोग० वातपर्यायः (सुड.१.३०-३१)
-प्रकृति-वि., वातम्रकृतिः ( सुशा. ૪.६४-६६)
-मूढता-बी., वावस्य प्रतिलोमता (अरु.) बायो-
विमार्गगतिः (हे. अढ़सू. ८.३०)
नोगिन्-बि., वावन्याध्यातुरः (अहसू. १६,९)
-सङ्ज-वि., लक्षण० बाताबरोघः (चसि. ३.६०)
मार्तापह-पु., वनस्पति० वरणगः (घ. ५.११९)
मारतार्त-वि., बातघ्याधिपीडितः (चस्. १६.१०)
मारुताराय-पु., वाताशायः (चचि, २१.૪६)
पकाशयाधः शरीरम् (चक, चचि. २१.૪६)
मार्कण्डी-ख्री., वनस्पति० भार्ञीं (र. १७.२१)
मूम्याहुल्यम् (र. १७.२९)
मार्कण्डीय-न., बनस्पति० भूग्याहुल्यम् (रापरि. ४.३६)
मार्कण्डेय-पु., ऋपि० रोगापहरणचिम्तनाथं हिमवत:
पार्षे समेतेपु महार्षिथ्वेक: गभांगसम्भवविषये विवदृमानानामेक: ( चसू. १.३; सुशा. ३.३२)


मार्कव－पु．，बनस्वति॰ भृद्रराजः（चवि．6．२१； सुचि．ง．२૪；ध．૪．१9；र．११．४८） मार्ग－पु．，घरीरचिद्ध० स्नोतः（चवि．५．६；असंशा．६．५०） रोगमार्गः，बाल्यमध्याम्यन्तरभेदेन श्रयो रोगमार्गा： （असंसू．२२．१५） मकराद्रिराखिपरिच्छन्न आकाशाभागः रवे：मार्गः
（असंसृ．४，४）
बनस्तनि० अपामार्गःः（र．२०．२२२）
वि．，मृगस्येदे मार्गम् मृगसम्बन्धि
（ चचि．१९．०४；मुशा．३．२०）
－ग－वि．，मार्मेण गह्छन्（चवि．५．९）
－परिगृहीत－वि．，मर्गरसम्बब्：सूर्यों बायुः सोमो या （चस्．६．५）
－विशोधन－न．，यन्न्रकर्म० मूत्रुरीषसके सोतः शोधनम्（ सुसू．७．१७）
वि．，मूत्रनाडीवणादिपमार्ताणां शुन्दिकरम् （ युस्，Ү२．9०（३））
－विहित－（परिव०）वि．，विधिविहितम्（चसू．१६．र६）
－खुद्धि－ब्री．，यन्त्रकर्म० स्तो्र：शुन्डि：
（अह्टू．24．89）
－रोधन－न．，यन्त्रकर्म० मार्गविशोधनम्
（अंसंस्．३४．२०）
－स्थ－ल्रोवोगवम्（असंशा．६．५१）
मार्गावरण－（परिव०）न．，मार्गावरोधनम्，मर्गरोोध： （मुचि．५．，）
मार्गोपरोध－पु．，मार्गास्याबरोधः（चसू．२६．८२）
सोतसां रोधः। अयं रसद़ोपजविकारेण्बेक：
（ मुसू．२．४९）
मार्जन－पु．，लोधसेदः，पहिकारोधः（ रा．६．२४१）
（मार्जनी ）－ब्बी．，गृद्दमार्जनी（असंशा．१२，४）
मार्जार－दृ．，प्राणि० म्रसहमृग०（अहसू．६．૪८） बिढालः，मार्धिमुसम्（ चसू．२७．२५）दंद्रानख－ विषोड्यम्（सुक．३．५）अस्य मूनवित्तशक्होम－ नसचर्माण्युन्मादादिपु सेका जननस्यधूमार्थमुप－ युज्यन्ते（चचि，५．७४－6५）अस्य सर्पविषं नाति－ बाधते（ मुक．૪．४प）पित्तमस्य संविपहर्मम् （ कुक．५．६८－७३；असंसू．८．२९）इदं म्रहचिकिस्सारामुपयुज्यते（ मुड．द९०－४०） गुदाशाय० अरण्यबिडाख：（（ुस्， $\mathrm{\gamma}, . ७$ ，धपरि，६） वनस्पति० चित्रकभेद्ध，रक्षचिक्रक：（रा．६．१२७）
（ मार्जारी ）－ब्री．，सुगन्धि० फस्तरिका（ध．३．२८）
－गन्धिका－ब्री．，वनस्पति॰ मुद्नपर्णी（ध．१．१३८）
－मुख－न．，ख्वस्तिकयन्त्र० मार्जारमुखसखशं यन्न्रम्， एदम्मस्थिनिमम्नशल्यो दूरणाभर्युपयुज्यते

> ( मुसू. 6.9०)

मार्जाली－बी．，सुगन्धि० कस्तुरिका（रा．१२．र६）
मार्जित－बि．，भुषृपम्（चचि．२（२）२५）
मार्तण्डवह्धमा－बीं．，वनस्पति० कादिसमक्ता （रा．४．१४५）स्र्यमक्ता，सूर्युप्पी．
मार्तण्डेश्नर－पु．，योग० गन्धकताम्रमाद्विकाद्विलिद्धः अयं बातायप्रमढारोगश्वासकासक्षयहल्रीमकपाण्डु． सत्विपातज्वरनाशनस्तीघद्दीपनो बन्ध्यत्वनाशानश्व
(र., २१.९६-9०२)

मार्तिक－वि．，मृत्तिकाया इदम्，मृत्तिकालिमिंवं वा मृत्तिकाभवम्（चचि．，१（२）．४）
मार्द्वब－न．，मृद्युत्वम्（ चसु．२६．४३（१）；चशा．૪．१४） सौकुमार्यम्（ अहस्र．११．३ ）
－कर－बि．，शरीरकोमलतोत्पाद्कम्，सौक्रक्रार्करम् （ सुसू．૪६．，अ३५－૪३७）
माद्दींक－न．，आासुत॰ दाक्षोघवं मब्रम्（ मुचि．८．१७） तदुणाः－सधुरं कपायानुरसं लघु ल्युपाकि लरं शोरविपमज्ञरनाशनं च（ मुदु．ช५．११ง－१७२） हेखनं हुयं नास्युज्गमल्पपित्तानिलं पाण्डुमेहार्शः－ कृमिनारानं च（अद्रसू，५．७०）
पानक० दाक्षारसोद्नवम्，वदुणाः－श्रमहरं मूर्छा－ दाहृृथाइहं च（ ससस．४६．₹९०）
－शुक－न．，आसुत० मार्दीकम्（असंस्．६．१३६） मार्प－पु．，शाक० मारिषः（असंस्，屯．१३९－9४३）
मालनने．，उपरिभागः（ इन्दु．असंउ．$\gamma \gamma$ ）
（ माला ）－⿹勹ञी．，सुगन्घि० चृक्ष० सपृफा（र．१७．३४）
मालती－बी．，वनस्यति॰ पाठा（घ．१．6०）
जानी（चवि．३०．५९；मुसू．३८．६४；
असंसू，३०．9૪；ध，4．9३く）
माएर्तीनाम्ना प्रसिबा काचित् नद़ी，यर्तीरसम्भवं क्षेतटंकणम्（रा．६．३१）
－कुसुम－न．，जातीपुप्यम्，इंदे नेग्रयो：स्परानाक्षेत्र－ शैल्यकरम्（ असंसू，३३．ऽ）
－कोरक－पु．，जातीपह्नः，अस्य क्षारः चिच्रे लेपार्थ－ मुपयुज्यते（अहंचि．२२）
आर्नीपुम्मम्，इदं तिमिरेडअनाथंभुपयुन्यते
(सुउ. १५.३6)
－तीरसम्भव－न．，उँ्जगभेदः घेतटद्रणमू，（रा．६．३१）
－पत्र－न．，जातीलतायाः पन्रम्，सेदोपयोगिद्दय्येप्वेकम् （असंसू，२६，६）
－पत्रिका－ख्री．，वनस्पति० जातिपत्री（ध．३．३३） －पुष्प－न．，शाक० जातीपुप्पम्（ड．सुचि．३०．9०9）
 त्वेनोपयुज्यते। तदुणाः－निक्षं मारतजित् सौरम्यात् पित्तनाशाने च（सुस्．૪६．२く६； （असंस्．१२，८७－८८）
－फल－न．，वनस्पति० जातीफलम्（ध．₹．३५）
－सससम्भव－पु．，क्षार० टर्दाक्षार（घ，२．२२） मालय－न．，वनस्पति० पय्यकः（रा．१२．१४९）
मालविका－की．，बनस्पति० त्रिदृत्इयामा（ध．१．२४३）
मालवी－बी．，वनस्पति० पाठा（रा．$\% .90 \circ$ ）
माला－ब्री．，
－कण्ट－पु．，बनस्पति० अपामार्गः（रा．४．३८く）
－कम्द्－पु．，बनस्पति० तद्रुणाः－सुतीक्ष्णो दीपनो वातश्लेप्माइपकर्षणो गण्डमालागुल्मझश्व
（रापरि．ง．，$\gamma$ ）
－गुणा－बी．，लता० उपपादिका（असंड．४४） तंद्धालक्षणम्－दंशो रक्षो धूमनान्धो विशीर्यमाणश्र भवति। दाहो मूरछा ज्वरश्र जायते（सुक，८，१२৬） तथाงन्तदांडो बहिः शैत्यमाप्मानं मून्रकृच्छुता मूच्छोम्रल्यापाडतीसारज्नरा䅫 भवन्ति（असंड．४५） －ग्रन्थि－ल्री．，दूर्वाभेदः，मालादूर्वां（रा．८．२₹२）
－तुण－पु．，वनस्पति० भूतृणः（ध．$४, \gamma ง)$
न．，वनस्पति० भूतृणम्（रार्परि．८，४२）
－दूर्वा－खी，दूर्वांभेद्धः（रा，८．२३२）
माल्गलिका－खी．，चनस्पति० स्टृका（रा．१२．११३）
मालाली－ब्री．，वनस्पति० स्टका（ध．३६२）
माल्ड़िटपिन्－पु．，वनस्पति० कुम्भीरः（रापरि，९．१९）
मालूक－पु．，बनस्पति० अर्जेकभेद्दः（रा．१९．८६）
मालूर－पु．，बिल्वफलम्（र．२२．१५०） बनस्पति० कपित्यः（रा．११．१५५）
माल्य－न．，पुप्पमाला，पुण्पम्（चक．३．१२；सुक．५．१२）
－परिक्रेशान－न．，लक्षण० पुष्पाड़िप्वर्रीवि：
（चनि．१．३३）
－पुष्प－पु．，वनस्पति० राणः（रापरि，४．9०）
－（ पुण्पी ）－स्री．，बनस्पति० शणपुप्पी（घ．१．२००）
－पुष्पिका－स्री．，वनस्पति॰ शाणपुष्पी（रा．૪．२९८）
माण－पु．，शिाम्बीधान्य० स्वेदोपगगणोकमेकं द्रव्यम् （चसू．$\gamma .9 ३$ ；असंसू．१५．२ט）अयं शमी－ धान्यानों हीनतमः（चसू．२५．३३；अढ़सू，६．२५）

छ्रेध्मपिच्चनननानां श्रेष्ठ：（चसू，२५．४०； असंस्．१३．३）विप्रेम्यो माषदान्नमझुभस्वमा－ पतित्रिरम्（सुसु．२९．४१－७२）तदूणाः－वृष्यो वातहरः स्थिरधोष्णो मधुरो गुरुब्बुमलो ब्लल्यः पुंस्तदायी च（चसू．२७．२૪）तथा भिब्नपुरीष－ मूत्रः सन्तर्पणः सन्यकरश्र（सुसू．४६．३૪） स्रेप्रप्मपित्तकरः स्वादुपाकः（असंस्．१७．४०）
गुकवृद्धिबिरेककुघ（अहसू．६．२१－२२）तथा रक्तपित्तभ्रकोपणो रोचनश्य（रा．१६．१५४）
हिं．—उडद，उरीद．
म．－उडीद．
गु．－अडद．
बं．－माषकलाय，
त．—उनुन्त्रु．
फा．－माष．
मान० वह्धद्रयम्（र．११．३）पद्धुआमानम् （रा．१३．११－१२）
शिग्बीधान्य० राजमाषः（ध．६．८૪）
－कलक－पु．，चूणितमापाणामाद्दी पिश्टिः। अयं खिरो－ बस्तो वस्रोपरि बद्दे चर्मपद्टे लेपार्थमुपयुज्यते
（अछस．२२．२४）
－चूर्ण－न．，मावपिश्म，इंदं सुक्षममुस्यणप्रपीठनाये－ मुपयुज्यते（सुसू．३७．११）म्रणमुखे विकिरणा－ घ्रममुपयुज्यते（अहसू．२७．४८）
सिरान्यधविधौ असक्स्थधनाय चोप्युज्यते
（असंसू，२६．१०）
－पत्रिका－ब्री．，बतस्पति० साषपर्णी（रा．३．१७१）
－पर्णभृत्－वि．，हरितमापपर्णानि पोपणार्थ बिर्भति
धारयति खाद्दृति वा इति हुरितमापपर्णभृद् （गबददिः）（सुचि．२६．३७）
－पर्णी－ब्री．，बनस्पति० जीवनीयवर्गोंकमेक दर्यम् （चसू．४．ऽ；असंसू．१५．६；अहसू．१५．८） शुक्रजननगणोक्रमेकं द्नव्यम्（चसू．४．१२）
तद्नुणाः－तिका शीता बृध्या शुकृृन्बिकरी बल्या पुद्टिकरी वातपित्तर्शी रफपिच्तदाहु्व्वरनाशनी च （ध．१．१३६）तथा जीवर्नी स्तम्यक्शेप्मकरी च
（ सुसू．₹८．३५－३६）
हि．－मापोणी，बनजडद．
म．－रानउडीद．
गु．－जंगली अब्डद．
बं．－माखानी，मापानी．
त．－पेरवीटुकोलु．

## ६२६ [माषपिप्ट ] <br> आयुर्वेदीय - शब्द्कोश़: [ मिधयायुक्त ]

-पिए्ट-न., माषपिषि:, इंदं खिरोबस्तौ बस्रोपरि हेपनार्थमुपयुज्यते ( असंसू. ३१.१९)
-पूपलिका-ब्री., भक्ष्य० माषस्य क्रुता मापमयी प्पलिका (चचि, २४.9२६)
-मिश्रक-पु.. माषतण्डुल्क्ततमबन्नम् (चसु. १३.८८)
-यूप-पु., कृतान्न० माषाणां मण्डः, वृप्योडयम् (चचि. २ (१). ૪७) आम्यन्त्ररमलवर्धनश्न (अवंसू..८.४९)
-धर्णा-वि., माययूपभ्रभा, क्रण्णकपिला ( सुसू. ८.१₹)
-विकृति-ब्री., मापनिमिंतं भक्ष्यादि
(अह्टस्. ₹.१२)
-विद्ल-न., मापस्य बिद्लीभूतंतं धान्यम्, मापदाली ( चसू. २.३२)
-पर्रिकपायस-पु., कृतान्च० द्वीरचतुर्रुणे विद़ार्यां:
रसे माषैः पट्रिकेश्य साधितो घृताख्यः पायसः।
अयमतिवृष्यः ( चचि., २(३).१૪)
-सूप-पु., कृताज्न॰ मापाणां गूपः, मूलेकेन सह
माषसूपाम्यक्हारो विल्दः (अंसूट. २.९, अЕस्. い.३₹)
माणक-पु., मान० भण्डिकाचतुध्यम् ( चक. १२.८८; असंक. <)
शाक० वास्तुल (अह.) तदुणाः-सेक्षो प्राही हिमो गुरु्य (अहस्. ६.९२)
मास-पु., न, काल० कुक्रुक्णेतिपक्षन्वयात्मको मासः।
बैन्राद्यो दादामासाः (मुस्. ६.५; असंसु. र.५)
-्वर्वप-न्न., मासानां लक्षणम् ( असंसू, ४.६३) मासानुमासिक-वि., मासानुक्रमेण प्रतिमासं दीयमानम् ( गुगा. १०.५८ )
मासान्त-वि., मासं याबत् मासाबसानम्, मासावधिकम् ( असंशा. ९.२१) मासार्थमासस्थ-वि., अतीतसार्धमासम् (घरिशादि) (चक, ८.१4) मासूरी-बी., मसूरदलधारा तन्नी, भेद्नानां शख्वाणां धाराप्रमाणमिदम् ( ह. सुसू. ८.१०;

असंसू, ३૪.३५)
माहिप-वि., महिषस्य महिष्या वा सम्बन्धि
(चसू. १.१०२; सुसू. ४५.९९)
-पश्रक-न्न., महिप्याः क्षीर-दधि-ृृत-मूत्र-शाक्रसाः
(र. 90.6 c )
-वस्ति-पु., महिपस्य बस्बि:, अयं बस्बियन्त्राथंमुपगुज्यते ( चसि. ३.9०)
-रस-पु., माहिपमांसरसः, द्धघिदाडिमसहितो धृताऊ्योडयं परं दृष्यः (चचि. २(४).१५-१६)
माहिण्याम्बु-न., महिपिमूत्रम्, इदं रसकर्मण्युपयुक्कम्
(र. $90.6<-6 \mathrm{c}$ )
माहिपाम्लनन., माहिपदृधि, माहिपतकं बा
(कागर्भिणीचि.)
माहेन्द्र-वि., भाम्तरिक्षे जलम् (चसू. ५.६६) इंदं राजयक्ष्मणि परिपेकाथैमुपयुज्यते (चचि. ८.८६) हृं सर्बेषामनुपानानां श्रेषम् (घुस, ४६, ४३४) ( माहेन्द्री )-स्री., बनस्पति० इन्द्ववार्गी
(रा. ३.३०4
-काय-वि., साचिक्मकृतिभेदृ, यस्मिन् पुखे महाागयव्वं ौौथैमाज़ा शाखनुन्दिसातलं भृल्यभरणमिलेखेवमाद्दयो दइयन्ते स माहेन्द्रकाय: ( मुशा. ४.८२)
-सलिल-न., आान्तरिक्षोदकम् ( असंसू, .र.०)
माहेश्वर-पु., सिन्दपू० श्रीवेवकदेवदारहहि कुमुस्ताकटुकाबचाद़ीनि दन्याणि छ्वागामुन्रे मर्दितब्यानि। योगोऽयं धूपनाद घद्वीधाहरः (र. २१.६०-६२) घृतगुग्गुतुबिल्यदेवदाएनमेस्यवयुको धूपः। म्रहापहोडयम् ( काध्पूकर्प. )
भरद० सगोमूत्राजजगन्धा सगुग्गुल्रुरहध्यूमश। योगोडयं सर्वंविघहरः ( असंड. ४०)
(माहेश्वरी)-बी., चनस्पति० सह्धिनी (रा. ३.२ट१) मित-वि., परिमितमू ( असंसू. ₹.८८)
मिन्र-पु., देशता० स्यंः, पायोरधिद्देकतम् (मुशा. १.४) न., वयस्य:, सुह्द् (असंसू. ८.३)
-विन्द्रा-ब्री., इटि० आयुक्कामस्येयमिश्धिर्बिहिता (अंसंसु. ष., १9५)
मिधुन-न., मधुसर्पिपी, दूयम् यथा मधुसर्पिषो: ( बुड. ६५.३४)
मिधुनीकृत-वि.,मिथुनभावापन्वम्, मैथुने सम्यक्संयुक्तम् (चशा. २.३)
मिथ्या-अव्य., असम्यक् अविध्यर्रम् ( चसू, १.५४)
-प्रणिहित-वि., असम्यग्रुत्या प्रणिह्दिवम्
(चसि. ४.३)
-प्रतिकर्मन्-न., मिभ्याकृतं वमनादिकं पध्धकर्म (चचि. ५.५)
-युक्त-वि., असम्बक्र्रयुक्तम् स्लेछवमनादि
(सुड. $\gamma 0 . \gamma$ )
-योग-पु., असात्मयोगः (चस्, ८.9५) अनुचितो योगः (चसू. ११.३९) सम्यव्योगादन्यक्तिविधो योगः । मिथ्यातियोगो हीनयोगअ (चसृ. ८.ई७; अहस्. १२.३६) यथा विकृतनीभस्सह्पाद्विर्रानं चक्षुपो मिम्यायोगः (चस्, 4.94 ) सेब्यत्वेन निपिन्वििययस्य सेबनम्। यथा परुखेप्टविनाशाद्रिश्रवर्णं शब्द्यस मिष्यायोगः (सुउ. ६१.६) अयं ध्याधिकराणां श्रेष्हः (चसू, २4. 10 ; असंसू.१३.₹)
-विहार-पु., अयथाइलमारम्भः ( सुचि. ५.५)
-संसर्जन-न., पेयविलेप्याद़ानां मिध्यायोगः, अविधिप्रयोगः (चचि. १₹.१२; चनि, १.२८) मिथ्यारम्म-पु., मिध्याग्रोगः (चक.) अयथाव्वलं प्रयत्नः
(चश्रा. 9.9००)
मिथ्याहार-पु., देशकाल्रकृत्यादिविएून्, संयोगत्रिरद्धश्नाद्दारः (सुचि. प.4)
मिथ्योपचरित-वि, असम्यकृचिक्सितः
(चवि, ३.३८)
मिन्मिण-पु., रोग० मिम्मिनः (दुनि. १.८५) गेंगाणा.
मिन्मिन-वि., मिभ्मिनः, अस्पष्पनासागतराबद्द्रोग्रवान् (चवि,,.,, मुसू. २४.4)
मिन्मिण-वि., सानुनासिकाइब्यक्तस्तर:
(असंशा. २.५४)
मिम्मिन-पु., रोग० सानुनासिकशब्द्र्वम्, तहाक्षणम्सकफो वायुः शब्दृवाहिनीर्धमनीराहृत्य नरान् मिम्मिनांम्तथा मूकगएदांड़्य करोति
(चशा. ३.7५; सुनि. 9.<4)
मिलिन्दक-यु., सर्प० मण्डलिजातीय:
( सुक. ४.३४ (२)
मिशि-ल्री., वनस्पति० श्रतुुष्पा (अह्सू, १५.३; र. २2.990; ต. 2.9)
मिधेया (घ. २.\%)
मिशी-त्री., वनस्पति॰ जडामांसी (ध. ३.४.) शतपुण्पा (र. १६.६७)
मिश्र-पु., वनस्पति० चणणक्यमूलकम् (असंक. ₹) चाणक्याख्यमूलम् (घ. ४.३५)
-पुष्पा-खी., वनस्पति॰ बनमेथिका (रा. ५.१८५)
-लोह-न., पित्तलं कांस्यं दत्तै चेति धातुग्रयम् (र. 4.9-૪)
-घर्ण-पु., इअ्भुभदः, पुण्ड़कः (रा. १६.१८३)
-वर्णफला-त्री., बनस्पति० वार्तांकम् (रा. ५.१२.
मिश्रक-पु., कुतान्न० तण्डुल्यावराब्कोदनः (इंडु. असंख. ४)

पारदभेद्, सर्वंधातुगतं तेजो यन्र मिश्रितं तिष्टतीति मिश्रकः (र. १.८३)
न., लवण० औषरकम् ( रा. ६.५.१)
बन्न्मकारयोरन्यत्रत् (र. ५.१६१-१६२)
वि., अध्यायसंज्ञ० सुभुतस्य सूत्रस्थानगतः
सतर्तर्रिंशत्तमोडध्यायः, अस्मिन् शोफस्य घणस्य च मिश्रयोगाः कथिताः । तथा घणषष्टयुपक्रमेयु विम्लापनाध्यहै। उपक्रमा मिश्रीकृत्य कथिता: ( सुसू. ₹ 6 )
-चिकित्सित-न., अध्यायसंज्ञ० सुश्रुतसंह्रितायां चिकिस्सास्थानगतः पश्वर्विंशातितमोड्व्यायः (सुचि. २५)
-स्नेह-पु., सिद्स्नेह० त्रिवुतत्रिफलाद़न्तीद्रामूलानि पश्ञदुशपलानि चतुर्गुणे जले पत्त्वा चतुर्भागस्थितं तद्रसं सर्पिरेरण्डतेलं क्षीरं चैकन्र साधयेत्। इनेहोऽगं कफगुल्मनुत् तथा कफवातविबन्धेपु कुष्छीछहोद्रेपु योनिशूल्युपु च हित: (चचि. ५.१४८.१५१; असंचि.१६) पैत्तिकोन्मादहरश्र (चचि. ९.७६ )
पिप्पल्यामलकद्राक्षाइयामाभिः पलोन्मिताभिरेरण्डतैलर्सर्पयोः प्रस्थौं पहुणुण क्षीरे पचेव। स्नेहोडयं गुल्मिनां संसनस्तथा वातब्याधिविद्रधिद्रृढि,हरश्र ( असंचि. १६; अहचि. १४. © -९०) कुण्णविलमझ्धातकानां तैले सरिश्र प्रत्येकं दोणप्रमाणेन ड़ोणन्रयम्, आामलकरसशालसारादिकषायौ च द्रोणद्वयम्, एततेपु कल्कीकृतैख्रिफलात्रिकटु. विडद्नादिभिः सनेहपाकविधानेन स्नेहं विपचेत्। अयं सर्वकुप्टनाइकः दीर्घायुर्दुः सर्वठ्याधिहृश्य ( उ. सुचि. 90.9०.) मिश्रेया-ख्री., वनस्पति० तट्डुणा;-तिक्छा स्वादु: (कटुः) (रा.) ह्विमा स्निरधा बृष्या बल्या बातपित्तझी (कफदी ) (रा.) अर्शःक्षयक्षतक्षीणाडस्नदोषफ्हीहदी तथा जन्तुमी च (ध. २.૪)
हिं. - सोवा.
म.- गेपू.
गु. —मुर्वन्नुं यी.
बं.-सूल्फा,
त. - रहकु पिवराई.
मिसि-लंी., बनस्पति० शत्रुप्पा (सुचि, ₹८.૪૪)
मिहिका-खी., सुगन्धि० कर्पूरः (रा. १२.५६)
मीन-पु., बलचर० मत्यः (र. २८.৮6)
-तैल-न., सिबतैल० मीनानां कपायेण रसेन च पक्ं तैलम्, इदं वातब्याधिहरम् (काधाश्शीचि.)
-दृश्-द्वी., बनस्पति०, मीनाक्षी, मस्य्याक्षी, "मीनाख्यायां महाराष्द्रयं काकमाज्यां वतः परम्। इह्रमण्ड्रकिकायां तु मत्याक्षी च प्रवंते "
(र. १५.७०-७६)
-नेत्रा-बी., वनस्पति॰ गण्डवूर्बां (रा. ८.२₹૪)
मीनाक्षी-बी., वनस्पति० चासी (द्वितीयझाही ) (रापार. ५.४१)
जलबाही, मस्याक्षी (र. २.२७-२८)
मीनाण्डी-ब्री., इक्षुविकार० इर्करा (घ. २.१०४)
मीमांस्य-वि., विचार्यम्न ( युचि., १.७५-६६)
सुकुन्द्द-प., बनस्पति० शालि० घट्किकमेदः, बाकसतुणम् (चक. चसू. २ง.१८) तदुणाः-कषायो मधुरो लघु: रीतः सङ्राही झोषणो वातलः कफपित्त्रश्य (चसू, २७,१८) तथा रूक्षो हेखनात्मकध्र (असंसू, ७.१६-१५; सुसू. ४६.२१)
सुकुन्दक-प., शालि० मुकुन्द्र (चनि. ४.५)
सुकृलक-पु., बनस्पति० द्त्ती (चसू. २७.१५७)
न., फल० औत्तरापथिकमिदम्, दन्तीफलम्, वदुणाः-मधुरं स्निधं गुरूपंण बलमदं वृंहणं बृष्यं वातम्नं कफपित्चरध्धने च (चसू. २०.१५०) स्वादुुपाकरसं बिएप्मि दाहक्षतक्षयहरं, रक्रपित्तप्रसादृंते च (अहासू. ६.१२०)
मुक्त-वि., प्रश्यासब्नमोक्षः, न तु सर्वथा मुक्त:
(चऋ, चबि. ८.३७; चशा, ५,२२)
बन्धनरहितम्, निस्टम् (चचि. १९.९)
( मुक्का )-बी., रलन० मौक्किकम् (चचि. १(૪).२२; सुसू. ૪७.३२६; रा, १२.६६)
बनस्पति० रास्ना (चसू, ४.१८)
न्नाल-वि., रोगलक्ष्षण० असंबृतगुद़:
(चक्र. चसि, २.१२) मुक्रगुदः (चचि. १९.९; असंशा, ११०.१६)
-बन्धन-वि., विसृष्धन्धनः, बन्धनाप् पृथग्मूतः (असंशा, ૪.२ं७) -(घन्धना)-बी., वनस्पति० वार्षिकी (घ. ५.१३६) -चन्धा-ब्री., बनस्पति० वार्षिकी (रा. १०.२२९)

द० 'मुन्तबंधना'.
-वेग-वि., विसर्जिता बातविण्मूश्रादिवेगा येन सः
(असंखु. ३.४१)
-सन्धानबन्धन-वि., लक्षण० मुक्षसन्धिबन्धनम् (चक. चसि. १२.३)
-सार-न., आसुतम्, सूक्⿱म् (व. ६.२४६)
मुक्ता-बी., ( चसू. ६.३१) मौक्तिकम्
-पुण्प-पु., बनस्पति०० कुन्दः (रा, ११.२५६)
-फल-न., ररल० मौक्तिकम् (रा, १३.६७; र. ૪.६)
-लेप-पु., उपकम० कल्प० मौक्तिकानामाऐपषः,
विषजन्यरोथदाहवोद्ज्जराषहः (चचि. २३.१९९) मुक्ताभा-बी., बनस्पति॰ मह्रिका (रा. १०.२२०) (रापरि. १०.२२)
सुक्तिका-त्री., रर्न० मौकिकम् (रा. १३.६७)
मुख-न., कारणम्, " मिध्यायोगो ध्याधिमुखानाम् " (असंत्, १३.₹)
वि., प्रधानम् ( मुचि. २\%.१२३)
संस्कार० स्रर्णरीप्योत्वाद्नार्थ पारदे चतुःपषबंशोन बीजस्य नाम जुद्वयोः स्वर्णरुप्वयोरम्यतरस्य प्रक्षेपणम् (र. $4.6 \xi-66)$
अनुयन्त्र० आननमम ( अ巨सू . २५.४०)
शारीर० आननम्, हनुतः कवालग्तो भागः वत्रमाणम्-दादर्शा क्रुछोल्सेषं चतुविंशाल्यद्रुल-
परिणाहं च (चवि, ८.११५)
शिर:प्रत्यद्न० आस्यम्, बढ़नम्, मुखकुहरम,
तत्र्रमाणम्-चतुरत्रुलिबिस्बारम् (ड. बुसू, ३५.१२)
ओछ्हौ दन्तमूलानि क्न्ता जिह्दा तान्ड गहः सर्बाणि
चेति सत मुखरोगाणामायतनालि ( सुनि. १६.३)
-कर-वि., घ्यासम्रहणशीलस्तीवनु भुक्षः-पूर्वसंस्कार-
जनितद्दोषरहितः (र. ११.૪७)
-गन्धक-पु., चनस्पति० पलग्ग्डः ( रा. 6.9००)
-दूघण-पु., बनस्पति० पलाण्डुः (घ. ४.७9)
-दूपिका-बी., ध्रदूरोग० तर्गानां मुखे कफसारतनशोणितैः शाल्मलीकण्टकाकाराः सर्जो घना मेदोगर्भाई्य पिठका जायन्ते, ता मुखदूप्थिकाः
( सुनि. १३.३३; असंड, ३६)
-धावन-न., उपकम० कषायकवस्य्यहगण्र्पादिभिराननप्रक्षालनम्। अनेन मुखबोधनमरोचकहानिेश्र भबति (उ. पुड. ५३.८; मुड. ५७.१३-१४)
कि., मुखं धार्वति श्रुध्यति अनेन इति मुखधाबनं नाम भुस्खशुद्धि करम , मुलधावनार्यम पु युक्तम्, दार्वोस्वग् यवानी तेजोड्दा पिण्पही तिन्तिडीकंक चेति पश्न मुखधावनाः (चचि. ८.१३८)
-पाक-दु., बक्षण० आननस्य पाकः (चनि. १.२૪) रत्तदोष्बबिकारेजेकः: (चसू. २४.9१; सुसू. २४.९) स पद्शविधः- वातपित्तकफरक्तसन्धिपातजमेदाव्।

तन्र वातजे－सर्बसरोऽनिलो वद्नस्यान्तःस घारिणो－ डरुणान् सुक्षांश्र घणान् करोति । ओ हौौ ताम्रवर्णं चलत्त्रचौ भघतः। जिद्वा च रीतस्पर्शाडक्षमा गुर्वी स्फुटिता कण्टकैराचिता स्यात्। पिक्तजे－दाह ओषस्तिक्रवक्नता क्षारसिक्कमणसदृशा वेद्ना च भवति। कफले－मधुरास्यता कण्डूमत्पिच्छिला घणाश्र भवन्ति। रक्तज－दाह ओषस्तिक्तवक्न्रता क्षारसिक्तव्रणतुल्या वेदुना चँ भशति। साव्विपातिके－ सरत्तैर्बातादिेभिर्ब़िषः सर्वलक्षणानि अवन्ति
（असंड，२५）
－प्रक्षालन－न．，आननक्षालनम्，तद्वाहाम्यन्तरभेदेन द्विविधम्। तत्रान्तर्मुखप्रक्षालनद्ध्याणि－क्षीरि－ वृक्षाणां न्यग्रोधादी़ां कषायाः क्षीरयुत्ताः। एतेषां गण्टूपक इलधारणादिभिर्मुसगता रोगा नइयन्ति। बाइ्यमुख पक्षालनद्धब्याणि－भिल्धोदककषाय आमलक－ कषायः शीतोद़कं चेति। अनेन नीलिका－ मुखरोपपिडकाज्यन्ञानि रक्कपित्तजा रोगाश्य नइयन्ति（सुचि．२૪．१५－१७）
－प्रिय－पु．，वनस्पति० निष्पाइः（ध．६．99०） नार畐：（ध．५．२०）
－बाष्प－पु．，आननगत उष्णो वायुः，अयं बब्बोपयोगेन नेन्रस्वेद़ने उपयुक्तः（असंड．३१）
－बोधन－न．，रसनाबोधनम् रवच्युत्पाद्नम् （चसू．२६．6५）
－मझ－पु．，बनस्पति० ग्रिग्रु：（घ，૪．૪०） शिग्युभेदः，श्येतझिग्रु：（रा．७．६४）
－मण्डनक－पु．，वनस्पति० तिलकः（घ．५．१५く） －मण्डल－न．，मुसम्（ काबालग्रहचि．）

मुखमण्डनकारकं द्वन्यम्（काबालग्रहचि．）
－मण्डिका－बी．，बालग्रह० रेवती，इयं स्कम्द－ परिचारिका（काबालग्रहचि．）तज्जुप्टलक्षणम्－पाणि－ पादुाडsस्परमणीयता कृष्णवर्णाभिः सिराभिरदर－ स्याडSचितत्वं म्लानाइत्वसुद्विम्वंवं बह्वाशित्वम् （ सुड．२७．१५）अरोचकं ज्वरश्न（असंड．₹） तचिकिस्सासूत्रम्－कपित्थादिक्वाथेन परिपेक： भृछतृक्षस्वरसबम्तगन्धाद्विकल्कासिद्बाम्यां वसातैला－ म्यामक्यदः，मधूलिकामधुरादि गणसिद्ध－ घृतपानम्，बचाकुप्ठसर्पिरादीनां धुपः，चाष－ सर्पदिजिह्नानां धारणम्，सपुरोडाशपायसेन च गोष्टमध्ये बलिदानम् गायह्यभिमनिन्रिजलेत गोष्ठे रिगुस्नपनम् रक्षामन्न्रेण च बालरक्षाँ्य तद्रह－ स्तवनम्（ सुड．३५，२－९）
－मणिककाप्रतियेघ－Ч．，अध्यायंस्ञा॰（ ुु．₹५）
－मणिडता－ब्री．，बालग्रह० मुखमण्डिका
（ असंड，३）
－मण्डितिका－म्री．，बालग्यह॰ म्नुखमण्ड्डका（असंड．३）
－मात्रम्－（अव्य．）प्रधानमात्रम्（ सुचि．२૪．१३३）
－माधुर्य－न．，लक्षण० मुखस्य मधुरत्वम्
（चनि．६．१३；चनि．१．२७）
रोग० निंशतिश्लेध्मविकारेवेकः，मुखे मधुररसप्रति－ पत्तिः（ चसू．२०．१७；असंसू．२०．१५）
－रागकरी－बी．，चनस्पति० ताम्बूली（घपरि．३．१） －रोग－पु．，मुखे समुन्दूतो ब्याधिः，चत्वारो मुख－ रोगाः，वातपित्तकफसश्निपात भेद़ाव्（ चसू．१९．३） तहक्षणानि－तत्र वातजे－शोषः कार्कइयं रौक्ष्यं चलाश्र रुजो भवन्ति। तथा मुखतः शीतं कृष्णा－ डरुण निष्पतनं，पर्जूसन－स्पन्द्न－तोद्－ंदादाश्व भवन्ति । पित्तजे－तुष्गाज्वरस्फोटकतालुदादा धूमायनमवदीर्णता तथा मूर्छा विविधा रूजः श्रक्षारुणनर्या वर्णाश्य भवन्ति। कफजे－कण्ड्रुर्गुस्त्वं सितचिजलग्वं स्वेहोऽरुचिर्जांखं कफप्रसेक उत्केशोडमिमान्बं तन्द्रा मन्दा रुजश्य भवन्ति। सक्विपातजे－वातपित्तकफजोक्कानि सर्वाणि लक्ष－ णानि अव्ति（चचि．२६．११－९२२）चरके－ संस्थानदूध्याडsकृतिनामभेदाचतुः घटिर्मुखरोगा： संस्थानमोष्टादि，दूष्यं रक्तादि，आकृतिल्लिख्रम， नाम च रीतादादि（चचि．२६．१२२）सुश्रुते－ पश्रधष्टिर्मुखरोगाः，सश मुखान्रानि，तन्र जायमाना ब्याधयः पब्शष民्टि： 1 तन्रौट्टयोरही，दन्तमूलेपु पश्बद्रा，दन्तेब्वरौ，जिह्नायां पश्घ，तालुनि नव， कण्टे सतदरा，सर्वायतनेपु च न्रयः इृति पश्वषष्टि： （सुनि．9६．१－₹）अश्राइन्द्धहे－पश्वसपति－ स्रुखरोगाः，अक्टौ मुखाहानि，तन्र जायमान－ व्याधयः पझ्घसततिः । तन्रौष्षयोरेकाद्रा，गण्डे एकः，दन्तेकु दश，दन्तमूलेणु अ्नयोदरा，जिहायां षट्，तालुन्यक्यौ，गलेऽष्टादरा，सर्वाडsसे चाsहै， इति पश्यसक्तति：（असंड．२५）बालमुखरोग－ लक्षणानि－अत्यथं लालासाबः स्तन्यद्येषाइरतिर्स्यथा－ स्तथा पीतक्षीरोद्वमनम् नासयैव श्वासोच्छ्बासश्व भवति（ कासू，२५．८）असाध्यमुखरोगा एकोन－ बिंशति：－मांसजरक्तजत्रिदोषजाशेति ग्र्य भोष्ट－ प्रकोपाः，त्रिद्दोषजद्नन्तनाडी सौषिरश्रेति दौ दन्त－ मूलगतौ，इयावदृन्तदालनभङ़नाश्वेति त्र्यो दुन्व－

गताः, अलासो जिढ्वमतः, अन्दुँदे ताल्ुगतम्, सरूम-बलयवृन्व्बलासविद़ारिकागलौधमांसतानसातमीरोह्विण्य्येति नंव गलगता इल्येकोनबूँ्रातिः (युचि. २२.6७.८9)
-रोगचिकिस्सित-न., अध्यायसंज़ा० (मुचि, २२)
-रोगनिद्रान-न., अध्यायसंज्ञा० (सनि. १६)
-रोगारि-पु., सिद्धौपधि० स्वर्णमाक्षिकतुल्थादि-
निर्मितोऽयं योगो मुखरोगनाशानः (र, २४,60)

- वाचिका-छी., बनस्पति० अम्बला (ध. ३.११६)
-वाद्न-न., (परिव०) मुखेन चुक्नुकादि शाब्दकरणम् (असंटू. ३.९६)
-वास-पु., वनस्पति० भूतूणम् (रापरि. ८.४४)
-विकृणन-न., मुखनिमीलनम् (असंड, २)
-विशोधन-न., (परिज०) उपफम० कण्डगस्लेप्माडपकर्षणेन मुखस्य निर्मठीकरणम्
( मुशा. १०.१२)
-ैैरस्य-न., लक्षण० मुखविरसता (चनि, १.३३) -वैराद्य-न., मुखेडरुच्याद्विनाशः (चचि, ३.१५०) -रोधन-न., वनसपति० व्वक् (रा. ६.७६)

वि., मुखगवदोष्शोधनः (चचि. ८.१३द)
-शोधिन्-पु., बनस्पति० जम्बीरः (रा. ११.१८ ) -रोध्य-न., बनस्पति० इ्वक्(अ. २.५०)
-शोण-पु., बक्षण० झुलक्कमखल्वम् (चचि., २२.८; चनि., १.२१; असंसू. ३.२९)
अरीतिवातविकारेण्वेकः (चसू. २०.१9; असंसृ. २०.१३)
-शोषहर-वि., आस्बोषहरम् (अहसू. २२.९)
-सन्द्ंशविय-वि., मुखसंदुंरों विं यस्य स:
(सुक.३.५)
-स्ताव-पु., लक्षण० मुखप्रसेकः, लालम्नावः
(चसि.२.२१)
निंशतिश्रेष्मविकारेण्वेकः (चसू. २०.१०)
मुखात्र-न., मुखस्याग्रम् मुस्बमेबाम्रं aा (चशा. ५.१૪) मुखार्चिका-ब्बी., बाल्म्रह० सकन्द्स्य परिचारिका, मुखमण्डिका ( काबालग्र हि.)
मुखामय-पु., सुखरोगः (चचि. २६.११९)
मुखामोद-पु., शिम्युभेदः, नीलखिप्रु: (रा. ५.₹२)
(मुखामोदा)-ब्री., बनस्पति० सहकी (रा. ११.१९६) मुखायाम-पु., मुखदैध्र्ग्रम, वत्र्रमाणम्-चिन्नुकाद्धारम्य
 मुखार्जक-पु., बनस्पति॰ कुठेरकः (रा. १०.८४)

मुखालु-पु., स्वनामख्यातः बनस्पति० तद्वुणाः- मधुर: जिशिरों रचिक्षद्नातकृत् पित्त्को दाहरोषतृषापहश्र (रापरि. ५.२२)
मुखालेप-प., उपक्रम० मुल्बस्याडsलेपः स त्रिविधो दोषझो विषसो वर्यंश्रेति (असंस्. ₹१.१४; अहस. २२.१४) उष्णरीतभेद्वात् स द्विविधः। उब्गो वातकफहः तथा सीतः पित्तहो विषघ्नो वर्णंश्य। तर्पमाणम्- स च त्रि्रमाणशत्रतुर्भागत्रिभागार्धान्हुोोस्सेघ इति (असंस्, ३१.१४; अहस्त. २२.१५) मुखालेपे कृतेडतिभाव्यद्वास्यकोधदिवास्स्याद्वीन्न सेवेत। अन्यथा कण्डूत्कक्रोपर्पीनसदुध्युपघाता भवन्ति। घुु<कं मुखालेपमार्दीक्टतमेवापनयेत् अन्यथा ह्छविभक्षो भवति। तदृनन्तरमम्पन्नः कार्यः। मुखालेपयोग्याः-रात्रिजागरिताडजीण्धद्चनस्याऽहचिहनुम्रह्रत्रतिइयायिनश्र (असंसू. ३१.१५) हे़ेमन्तादि尹्भतुभेदाव् वद्रन्याणि -कोलमला बुपमूलं शाबरं गौरसर्षपा हेमन्ते। सिंहीमूलं कृष्णतिता निस्तुपा यशा दार्वींव्वक्र च किशिरे । दर्ममूलहिमोशिरमिश़श़रिरीपतण्नुलाभ्य वसन्ते। उच्वलकह्यारदूर्वामधुकचन्दनकुमुद्दानि च म्रीव्मे। मांसीतगरकाहीयकतिलोरीरणभकानि च बर्षासु । यहीकाशानताइगल्तालीसपुणग्डाह्बगुन्दाश्य ग्रारदि (अह्ससे. २२.१८-२१) तट्रणाः-सम्यक्न-प्रयुन्कोडयमकालवरीपलिततिमिर्य्यक्नतिलकादि-

(युचि. २४.ई५; असंसू. ३१.१५; अहसू, २२.२३) मुखालेपन शील्न-वि., मुख्खलेपान्यासी
(अद्दूर २२.२२-२३ )
मुखास्राव-पु., मुखे उद़कम्नाःः कफल्नावो वा
(सुसू. Ү२.s)
मुखोच्छ्बास-पु.. (परि०) लक्षण० मुखेनोच्छ्शास:
(कास्ट. २५.३७-३द)
मुखोद्धर्पणविण्डी-बी., मुखसुद्धिकरा घंजनस्था (असंस्. 90.३く) मुख्य-वि., औपधीयोग० सर्वससममू (ड. सुउ. ४૪.२૪) भधनमम, अथा तिलतैलं बैल्यनाम् (अहसू. 4.44) मुग्धवाचु-वि., अस्पप्वाक्, अध्यक्तबचन्रपृत्ति:
(अंस्ट. १३.७)
मुचकुन्द्र-y., वनस्पति॰ तद्रुणाः-कटुस्तिक: कण्ठकर: कफकासत्वग्द़ोफ्रोफवणपामाविनाशन:
(रापरि. 9०.२५)

मुचुण्डी-ब्री., यन्त्र० सा कड्ड अधक्ष्णा सूक्षमदृन्ता सक्कद्दिभुजा मुले मुद्विकायुक्का च। इयं बल्यपीवनाद् गग्भीरक्नणमांसानां तथा रोवितस्याइमेणश्थाडडहरणे उपयुक्ता (असंसू. ३६.७.; अहसू. २५.१) मुचुलुन्द-पु., यनस्पति० कण्टकीमदनः

* (ड. मुचि. १८.9०)

सुचकुन्द्: (उचि.१८.9०)
भुचूटि-बी., प्रमाण० मुप्टिप्रमाणम्, प्रकृत्aं, पलम् (काखिल.३.८८-८ৎ)
मुं््रक-पु., वनस्पति० मुककः (घ. ५.१२२)
मुं्ञुधटि-ब्री., तर्जन्य्यद्नुछाप्रमात्र्रमाइ्य
(ड. सुचि. ४०.४६)
मुअ-पु., वनस्पति॰ तृण० ( चति. २.२२; मुसू. Ү५.१८) वद्युणाः-मधुरः रीतः कफवित्तजदोपजिद् विसर्पास्रमून्रवस्यक्षिरोगनुष् पित्तदाहतापापदः पाबनो भूतनारानश्र (घ. ४.१२२)
चत्-पु., सोम० ( सुचि. २९.५-६)
-वलय-पु., पश्ननिक्षेपणान्यतममूता मुछतृणेविरचिता बल्याकारा बृहम्मुद्रिका जल्पपत्राधारो ( मुस. 84.9c)
मुअनक-पु., तुण० सुअः (रा. ८.२०४)
मुआ्आत-पु., वनस्पति० कन्द० मुआतक:
(चचि. २९.६६; सुचि. १५.१५; असंचि २४; अहस्. ६.८३)
मुस्जातक-पु., बनस्पति० श्राक० औत्तरापथिक末न्द्, तद्वुणा:- स्वादुः रीतो गुरः स्निग्धस्वर्पणो बृंहणो वातपित्तहरो चल्यो चुण्यक्व (चसू. २५.१२०; मुसू. ₹९.,
मुण्ड-पु., शालिमेद़:, मुण्डशालिः ( रा. १६.७९)
( मुण्डी )-त्री., वनस्पति॰ तद्रुणाः- कदुस्तिक्रा कपा-
योण्गा कफपित्तः्यामारुच्यपस्सारगण्ठक्रीपदाडतिसारकासविपच्छद्धिविनाशि़नी तथाइनिलग्नबिनागिनी च (ध, १,१६०; र. १३.८२)
हिं.-छोटी मुण्डी, गोरखमुण्डी.
म.-मुंडी, बोंडधरा, बरसबोंडी.
गु.-नदानीमुंजी, बोडियोकलार.
बं. -मुंडीरी, भुलन्नुडी.
त. -विण्णुकरन्ते.
फा.-सखिमि-हन्द्यत् .
न., मैबज्य० बोलम् ( रा. ६.११६)
लोहभभद़ः, वन्मृटुनकुण्कडारमेदेने त्रिविधम्।

तदुणाः - मृदु कफवातग्यूलार्शोमेदाइडऽमकामला-
पाण्डुगुल्मामवातजर्वातिहरं दीपनं रक्षर्धने कुछ-
शोधि शोफापहं च (र. ५.८८; थ. ६.२७)
चणक-पु., रिम्म्रीधान्य० कलायः (घ. ६.१०३)
-ज-न., लोहभेद, वीक्षणलोहम् (रा. १३.३०)
-रालि-पु., बनस्पति० शालि० तद्युणाः- त्रिदोपझो
मधुराम्लो बल्रदश्य (रा. १६.८९)
सुण्डनक-प., शालिभेद;, मुण्डशालिः (रा. १६.८९)
मुण्डाल्या-ब्री,, बनस्पति० महामुण्डी (रा. ५.२२०)
मुण्डायस-न., लोहेभद्:, मुण्डम् (रा. १३.२९)
मुण्डिका-ब्री., बनस्पति॰ मुण्डी (र. २.२₹)
मुण्डिन-पु., पघु० जन्ठालनावीयः (घ. परि, ३.२८६)
मुण्डिनिका-स्री., बनस्पति॰ मुण्डी (घ. १.१५९)
सुतोली-क्री., घणबन्ब० बन्धोडयं मुटिकाकारो बह्धिर्जाखबहहुस्थकश्र। बन्बस्यास्य प्रतोली, गोतुण्डिका, चालनीति च नामान्तराणि ( अस्त. 96.96 .96 ) मुत्तोली-ब्री., मणबन्ध० मुतोली (असंस्, ₹८.र२; अहसू. २९.६०)
पात्र० तुणनिर्मितं पात्रम् (अहक. १.३)
मुत्त्रुख-न., बनस्पति० ऋब्बि: (र. ५.१८6)
मुदिरफल-पु., बनस्पति० विकण्टक: (रापरि. ११.२०)
मुद्र-पु., शिम्बीधान्य० वैदल० कयं हरितीीतक्ठण्गरनभेंदैन्नोंनाविधः। तन्र हरितः प्रधान:
( मुसू, ४६.२९; अषंसू. ง.२६) झमीधान्यानां श्रेष्ट: ( चसू. २५.३८) सूप्यौत्तमश्न
(चसू. २७.२३; असंसू. ५.२६) सर्वप्याणिनां पष्यः ( ससू, २०.५) गद्रुणा:-कपायमधुरो रूक्ष: शीतो बमुः कहुपाकी विशाद करपित्तभश्न (चसे. २७.२३) नाल्यर्थ वातलो हटिप्रसादनल्य (मुसू. ४६.२३; असंस. ७.२६) संद्वाही विबन्धकृन्मेद्रत्रम्मास्नपिन्तेपु ऐेपसेकयोई़ितथ्व (अद्धसू. ६.१७) दीपनो इซामयमूत्रामयजिच्च (ध. ६.८१) हरिन्मुद्नस्तु कपायो मधुरः कफपित्तजित, रक्षमूत्रामयघः शीतलो ब्युद्दीपनः (रा. १६.१३१) कृष्णमुद्रस्तु त्रिदोषमो मधुरो बातनाशनः लघुः दीपनः पथ्यो बलयीर्याद्रपुषिद: (र. १६.१२०) मुद्रयूकगुणाः-पित्तस्सरार्तिशामनः लघ्यु: संतापद्वरी, रक्कर्रसादनोडरोषकनाशनः यदि सैन्धवेन युकत्बदा सर्षर्जाषहारी (रा. १६.११₹) द० ' मुद्रयूप.'

हि．－दारिमं，मूर्न．
म．－मूग．
गु．一मग．
बं． －मुग．
त．－पच्च्चैपयक，मुंगु．
फा．－
－पर्णी－बी．，वनस्पति० जीवनीयगणोक्रमेकं दव्यम् （ चसू．૪．९，असंसू．१५．द；अहस．१५．८ ）
गुक्रजननगणोक्ता（चसू，४．१२）
तद्रुणा：चानुः रीता जीवनी बुंदणी बृध्या कफनुक्षृृ्दि कृत् स्तन्य्यक्रेष्मकरी पित्ञमी वातरक－ दाहज्च्वरकृमिशी च（सुस्．३८．३५；ध．१．१३८）
हिं．－मुगानन，माठ मुगानी．
म．－मुगवेल，रानमूग－
गु．－जक्नली मग．
बं．－चुगानी，वनमाषा．
त．一 नरिप्ययर．
－मण्डोदक－न．，कल्प० मुद्रमण्डं，इंद कषायतिक्तं कटुपाकिसैन्धवादियुतुं सक् कफः म्（का भोजनक्रप．） －यूष－पु．，कल० मुदुसिद्दो यूष：，कण्टकारीरस－ साधितोडयं सर्वकासतः（चचि，१८．१८૪）बहु• दवो मुदूकषायो ज्नरे उपयुक्त：
（चचि．३．१५६－१५०）चतुर्मागाम्बुसाधितो मुद्ररसो दीपनो हच्य：कफहः ग्रुप्दानां नणिनां च हितः（ सुसू．૪६，३६७）
दाउिमाssमeकसाधितोऽयं संशमनो हृच्यो लघु： प्राणाभिजननो मूर्छ्योमेदोधः पित्तबातजिच्च （ बुसू．४६．३७३）पित्तश्रेप्महरश्य （अर．अहृस，६．३३）
－रस－पु．，मुद्रयूकः（（ुचि．१७．૪३ ）
－चर्णा－वि．，हृरितमुदुवर्णां（ मुसू，१३．१२）
मुद्रर－पु．，उपयन्त्र०（ मुसू．4．94）अनुयन्त्र० काष्टादिनिर्मितोड्यमस्थिविनपृचाल्यस्य चालनार्थ－ मुप्युक्तः（ वसू．，फ१५；असंस्．३४．9८）
बनस्पति० तद्रुणाः－मप्युरः शीतः सुरभिः पित्त्रकोपह्य（रापरि．१०．२१）
－फल－पु．，बनस्पति० कर्मारः（रापरि．११，१३） मुद्नरक－g．，वनस्पति० कर्मारः（रापरि．११．१३） मुनुलन－न．，वनस्पति० कतृणम्（रा．८．9०६）
सुद्राद्विजवेसबार－पु．，मुत्रादिलिबं नागरधान्यकादि－


मुऩामलक्यूप－पु．，कल्प० मुद्रामलकाभ्यां साधितो यूषः । अयं ग्राही कफपित्ते हितश्र।
（ बुसे，૪६．३७૪）
मुद्नोनुम्न－पु．，खिब्रा：किख्यिद् भृषा मुद्रा：
（ मुचि．२३．१२）
मुद्रणी－ब्री．，भैषज्य० लाक्षा（रा．६．१४२）
मुद्रिका－बी．，शब्हाध्न०० भिषक्म्यदेशिन्यग्रपर्वर्वदेश्र－
प्रमाणो बलय्यः，उर्मिका（ सुसू．८．૪；
अहस．२६．१४）
अल स्बार० अद्नुरीयकम्（र．२．१३९－१४०）
मुनि－पु．，पुनबंदु：，（ इन्दु असंक，५；अह्टस्，१．३）
कइयपादयः सक्ष（असंस्，२८．३५）
बनस्पति० अगस्यः（ र．११．११०）
त्रपुसम्（रा．८．२४६）
उर्वार्कम्（घ．१．१७६）
दमन：（घ．₹．६४）
－खर्जूरिका－ब्री．，खर्बूरीमेद्द，राजसर्जूरी
（रा．११．६८）
चचछद्－पु．，बनस्पति॰ सतपर्णः（रा．१२．१३८）
－द्गुम－पु．，बनस्पति० अगस्लः（रापरि，१०．११）
－धान्य－न．，धान्य० नीवारः（रा．१६．१३९）
－प्रिय－पु．，बनस्पति० हीहि：（रा．१६．१२०）
（－प्रिया ）－ब्री．，वनस्पति० घीहिः（ रा．१६．१०९ ）
－मक्रप्रसादक－प．，वनस्पति॰ नीवारः（घ．६．८८）
－अक्रम्रसाद्वित－पु．，घनस्पति॰ नीवारः（ध．६．८७）
－मक्ष्य－पु．，धान्य० इ्यामाकः（घ．६．८८）
－मित－बि．，मुनयः सक्षर्ष：，अतः सक्षस त्र्याक्रम् （र．९，८૪）
－श्रेप्ठ－पु．，प्राचीनो रसाचार्यः（र．६．४९－५३）
－सद्धय－वि．，सत्र（र．५．१६६）
－मुनीश्वर－मुनिश्रेष्ट：（प्राचीनो रसाचार्यः）
（र．ふ，$\xi \gamma-\xi \varsigma)$
मुपविप्रज्ञविप्रिय－पु．，बसस्पति० मीहिः
（रा．१६．१०9）
मुमुभ्षु－वि．，संसारान्मोकुमिच्छु：，सः（चशा．५．१२）
सुमूर्षु－वि．，आासन्वमरणः गतायुः（चसि．२．५；
चइ．१．२३）
－लिङ－न．，रिश्रक्षणम्，मृत्युसृचकव्दिम्नम
（चवि．३．४५）
मुर－न．，बनस्पति॰ मुरा（असंड．९）
(मुरा)-त्री., सुगन्धि० तद्रुणाः-तिक्छा कटुः कषाया शीता पित्तकफमी क्ती श्वासरक्तदुपविषदाहअममूर्छातृषापहा च ( ध. ३.६७)
सुरसी़ी-बी., शिग्रुभेद़, शोभाज्ननक: (ड. सुक, ५.६८;
असंचि, १८) सुरल-मर्य० नादेयोऽसौ, तद्रुणा:-कृंहृणो वृष्यः स्वन्यक्ष्रेष्मकरश्र ( सुस. अ६.११६)
मुर्झी-स्री., शिग्रुभेद्:, सौभङ़नक: (इन्दु. असंड.૪२) मधुस्तवा (इन्दु ) मूर्वां (असंड. १०)
शिग्रुभेद्, मधुहिग्रु ( सुचि. ६.३)
मुराल-न., मुसलम् (असंशा. ३.२₹)
( मुशली )-त्री., वनस्पति० तालमूलिका, मुसलीकन्द्ध: (र.9२.908)
मुधक-पु., शारीर० बृषणः (चचि. ३०.१५4;
सुनि. ३.१८; असंशा. ६.४₹)
बनस्पति० मुध्कक (रा. ११.२२०; र. १८.५२)
-कचछूर-बी., ध्रुद्रोग० बृपणकच्हूः अन्र अहिपूतनपामाबद् उपाचरेत् (सुचि. २०,६०)
-स्रोतस्-न., स्रोतो० मुष्कस्थितं स्रोतः, शुक्रवद्ध नाडी ( सुच्चि. ৮.३६)
मुष्कक-पु., वनस्पति० घण्टापाटलकम्
(चक, चचि. १५.१८९) कृष्णपुध्वमोक्षकः
(ड. सुसू. ११.११) पुप्पमस्य कफपित्तहरं कुष्टघं शाकोपयोगि च (सुसू, ૪६.२८૪) श्रेप्ठ: क्षारवृक्षः, शुक्रकृष्णसेदेन द्विविधोऽसौ, तद्रुणा:-कटुरम्लो ग्राही रोचनः पाचनो वातकफहरो गुल्म-
छीहोदरमश्न ( घ. ५.१२२)
हिं.- मोखा, फरवाह.
म.-मोखा, मोखाडा.
गु. - मरखो.
बं.—घण्डापार्ल.
त. - गोक्कलिन्क.
न., कन्द्वविष० इदमतितीक्षणमाड्युप्राणहरं च (असंड, $\gamma_{0}$ )
-क्षार-पु., क्षार० मुथ्ककाणां क्षारः
(चचि. २६.१९२)
-निचय-पु., मुष्कककाण्डसमूहः (असंसू, ३९.१०)
-भस्मन्-न., मुध्ककरक्षा (चचि. २६.१९३)
-मुध्ककाद्विणण-पु, वर्ग० मुक्ककपल्याशधवचित्रक-
मदननवृक्षकर्शिश्रपा वज्रवृक्षास्यिफला च, तदुणाःमेदृमेहार्शःःपाण्डुरोगम: रार्करानाशानः शुक्रदोधजिच ( सुसू. ३८.२०-२१)

मुख्ककपलाशाधवस्नुग्वरादीविशिंशपाः । तद्रुणाःगुल्ममेदाइमरीपाण्डुमेदोडरोंःः कफगुक जिच (अहढसू. १५.३२; असंस्. १६.२६)
सुश्टि-पु., परिमाण० स द्विविधः, सनखमुप्टिरन्तर्नख-
मुप्टिश्रेति (चक, ९.१४)
परिमाण० घदेशरिम्याः मूलपर्यन्तं कृतं मुद्विपरिमाणम् (चक. ३.५)
वनस्पति० मुष्ककः (ध. ५.१३२)
वनस्पति० चिषमुप्टिः (र. २४.१३४)
स्री., घण्टापाटला (र. २४.१३૪)
पु., ब्री., मान० द्वे पलाधें पलम् इत्ति याबत् (चक. १२.९२; सुचि. २९.१२; र. ११.६) सुण्टिक-पु., वनस्पति० घान्य० आालिः (घ. ६.६९) न., मान० मुष्टिः, चतुस्तोलकमानम् (र. २८.૪<-५२)
मुसलमूषा-ब्री., मूषा० मूले चिपिटा चर्तुला चापास्दुलोनता च। इंय स्रीरोगोपयुक्तस चक्किबद्दरसस्य निर्माणे उपयुक्छा (र. १०.३२) मुसली-बी., वनस्पति० कन्द० श्वेतकृष्णभेदेनेयं द्विविधा। तन्र श्वेता स्पल्पगुणोपेता कृष्णा च रसायनी। तद्नुणाः- मधुरा रीता पिच्छिला वृष्या पुट्टिबल्मद़ा कफद़ा पित्तमी पित्तदाहश्रमहरा च (रापरि. ७.५८; र. २४.6)
हिं.-कालीमुषली, नियामुसि, सिया.
स.-सुसळी.
गु. -मुसकी.
सं. - तालमूली, ताल्डर.
ता.-निलप्पनै, तिरकत्तार.
सुस्त-न., बनस्पति० लेखनीयगणोकमेकं द्व्यम् (चसू. ૪.今(३); असंसू. १५.८) तृसिंद्नगणोक्तमेकं द्वर्यम् (चसू, ४.११; असंस्. १५.१६) स्तन्यशोधनगणोक्कमेकं द्वर्यम् (चसू, ૪.१२; असंसू १६.३४) कण्ड्रूमगणोक्तमेकं दव्यम् (चसू. ૪.११) तृष्णानिम्रहणगणोक्तमेकं द्रव्यम् (चसू, ४.१४) साझ्राहिकदीपनीयपाचनीयानां श्रेष्टम्
(चसू. २५.४०; असंसू. १३.३) नागरसुस्तभद्दमुस्तभेदेन मुस्तं द्विविधम्। तद्रुणाः-तिक्कटुककषायं शीवं पाचनं सड्राहि र्केष्मपित्तमं रक्तविकृतिज्नराडतिसारतृष्णाक्टमिझं च
(असंसू., १२.१५; घ १.૪०)

हि.ं-मोधा.
म.-मोथा.
ग. -मोथ, मोध्य.
बं. -मुया, मुता.
त.-कोरैकिबंकु,
फा. मुकबजमीन.
(मुस्ता)-म्री., वनस्पति० मुस्तम् (र. २.२४) असंसृ. १६.४०)
-श्युण्य्यम्बु-न., मुस्ताशुणुणीम्यां कथितं जलम् ( असंसू. ४.२७)
मुस्तक-न., वनस्पति० मुस्बम् (असंसु, १६.१८) स्थाबर० कन्दृविप० पुतत् स्निग्ध घनं गुरु कर्मण्यं च (असंउ. ૪८; र. २९.१८) अनेन गात्रस्तम्भो वेषयुश्न जायते ( सुक, २.५,१५)
सुस्ताद्विकगण-पु., वर्ग॰ मुस्ताहरिद्यादाएवरिजाहरीवक्या-मलकबिभीतककुष्हैंमवतीवचापाठाक्डरोहीणीशानेंघ्वातिविषाद्धाविठीभह्धातकानि चित्रकम्न । गणोडयं कफलारानो योलिदोषदरः स्तन्यशोधनः पाचनश्य ( घुसू. ३८.५४-५५; असंसू. १६.३४; अहस्, १५.४०)
सुस्ताद्यगण-पु., वर्ग० सुस्त्पर्पटायटाद्वाद्यच्यसझ्भहः। अंय पित्तोत्तरसन्विपाते हितः ( काविशोपकल्प) मुहुर्- ( अब्य) पुनः ( असंसू. २३.२०)
-मुहुर -(अन्य.) पुनः पुनः भैषज्यकाछ० यदौष्षधं समक्कमकं वा सभुक्रमभुक्षं वा धारंबारमुपयुज्यते तव् ्वासकासहिकातृर्च्धर्दुपु विपनिमिच्चेपु विकारेपु च मुहुर्भुत्रुभेंबजे देयम् ( चचि. ३०.३००; सुड. ६४.७८; कासिल. ₹.४८)
मुहूर्त-पु., न., कालभाग० इयं ज्योतिःशाझ्बीया संज्ञा ( बस. १५.९) विंशतिकलो सुहूती:
(सुचि. २९.१०) दिनस्ल रात्रेश्न पब्खद्रो भागः (गुस. ४५.७) घटिकाहयम् (सुचि. ३३.८) नाडिकाहूयम् (असंसू, ૪.4)
मूक-वि., शाद्दोबारणाक्षमः 1 बात्रकोपेण गर्भात् प्रभृति मूको भवति ( बुरा. २.५१) सकफो बायुः शावदृवाहिनी: धमनीरावृत्य नराज्त् मूकमिन्मिणगादू दान् करोति ( सुनि. १.८५)
-ता-ह्री., अबाक्त्वम्, उंच्चः संभापणादूयु: हिरासि रुजमान्यं, जाछ्यम्, अलिघलंलं, बाधियं तथा मूक्रतामापादयेक् ( युचि. ₹९.₹०)
मीवायां मर्माणि चतन्नो घमन्यः (टे नीले हे मन्ये

च) तत्र विद्दूस मृकताsसम्राहिता ₹वरवैकृतं चेति लक्षणालि भबन्ति ( सुशा. ६.२७)
-त्व-न., रोग० मूकता शाहद्धोचारणेรसामर्ण्यम् (चस्. ५.३८) अरीविवातविकारेनेकः
(चसू. २०.११)
-मूपा-ब्री., अन्धमूपा। सपिशाना बज्रादिमेषा
(र. २.,ง )

मूच-पु., मस्स जातीयः प्राणि० (काखिल० २४.४९-५9) मूढ-वि., अशः ( सुनि. ૪.३ ) व्यासोटदयुक्तमनाः
(बुस्, ₹३.१७)
-गर्भ-पु., गर्भरोग०, अट्वहागदेले्बेक:
(युस्, ३३.१₹) मूठश्यासौ गर्भेश्नेति मूळगर्मः। निरुन्गतातः च्यासक्तगतिः गर्भः (ङ) सुनि .<.9) गर्भस्य पतना वस्यायां अकाल्यससवाबस्थायां काल्यसबावस्थायां- वा अयं ध्याधिभ्षवति। वस्माव् चतुध्यासाद्नंतनरं घनाक्यवस्ताप् मुछगयों भवति ((ङ.) नुनि. ८.9०) ब्याख्या-संबांबयवसंप्णमनोन्डुद्यादिसंयुतः। विगुणापानसंमूहो मूळगयों5 भिजीयते । तमेब कदाचिद्विद्वृ्दसमम्पगागतमपल्यपथमनुप्राप्तमनिरस्यमानं मूबगर्भ इति आाचक्षते ( सुनि. ८.१-ई) हेतुसंप्राप्तिः-बायुः यदा मूछो विमार्गगामी निस्ब गतिः भबति तदा निर्दूगतित्वेन स्वकार्यानहों भबति ( मुनि. ८.३)
गति० वितुणानिल्यपीडनबैचिम्पादृसंस्यगतयो भबन्ति (अंसशा. ४.२९) समासतक्विविया गतिः-कर्बा, विर्यक्, न्युद्जाच (असंशा ४.₹०) संस्थानानि, नामानि लक्षणानि च। संस्थानानि पुनरहौ (असंशा. $\gamma$; सुनि. ८.५) पूर्वरूपम्योनितो रकस्तवणं गूलं च भवति (मानि.) सामान्यलक्षणम्-अधोत्रातस्य रोधनेन मलम्मूत्रबातगर्भाणां संगो भबति ( अहस, ૪.२) योनिजहरकट्यूख्यदेशोपु ग्रूोो मूत्रसक्यान्य (मा.) प्रधान-लक्षणम्-अपत्यपथमनुप्राप्तस गर्भस्य अनिरस्यमानर्बं प्रधानें रक्षणम् (ुुनि.८.३) विरोषलक्षणम्अनुमता सुश्रुतस्याप्शविधा मूढगर्भगति:-द्धाभ्यां सकियम्यां योनिमुखमागतः प्रथमो मूहुगर्भः। कश्निदा सुमैक्क सक्थिरेकेन द्वितीयो मूढार्भ: सिकर्देरोन योनिमुखं प्रतिपदते आभुम्मसविथशरीरश्न तृतीयो मूढगर्भ:। परिघस्येव तिंर्यागागत:कशितुर :पार्बृष्ठानामन्यवमेन योनिद्वारं पिधायावतिहते, स चतुर्यों मूढगर्भः 1 पदकेन बाहुना योनिमुखंख प्रतिपयते पाध्धिप्यनिक्षिस्तशिराः स पार्श्वाप-

वृत्तशिरा:, पश्वमो मूठगर्भः। आाभुग्मशिराः बाहुदूयैंन योनिमुखं ग्रतिपद्यते, स घहः। यदा आभुम्नंकुचितमप्यो हम्तपाद़शिरोभिः योनिमुखं प्रतिपद्यते। स ससमो मूढगार्भोंडचाक्याहरणश्र। अप्टाइह्नदेये एको विद्कम्भभकारः। एक्केन सक्रना योनिमुखं प्रतिपद्यते अपरेण सक्थना गुद्व प्रतिपद्यते सोऽश्मः। स भाहृरणाsराक्योडEाइहदये द्वितीयो विध्रंभप्रकारः (सुनि. ८) अन्ये मूढगार्भप्रकाराः तह्रक्षणानि च। कीलमूढगर्भलक्षणम्-सर्यक् कीलबत् संकीलकः। तेनोध्वंबाहुघर्णाशिरोभिः कीलकबह्ध्रझो योन्यां संकीलकः ( मा., ) प्रतिखुरः-प्रतिसुरः ' कायसड़ी' इस्यपरपर्यायः। स्रुरैः हस्तपादैै: योनिमुखं प्रतिपद्यते ( सा., ) बीजकः-भुजद्दयोपहितं रिरो यस्य, स तथाभूतः सन् यो योर्निं गच्छेत् स बीजकः (मानि.,) अन्यः प्रकारःयस्य पुको भुजः शिरसासह निर्गाच्छति, स दीजकः (ड. सुनि, ८.૪) परिघः-यः परिघेण तुल्यः योनौ स्थितः, स परिघः (मानि.,) विपुल्करिरो-मूढगर्भः- शिरसा विपुलेन योनिमुखं पिधाय लमो भवति (मा) जठरेणागतमूढगर्भः यः उद्रेण योनिद्वारं पिधाय सक्तो भवति (मा.) कुज्जमूइ-गर्म:-स द्विविघः अन्तःकुछ्जो बहि:कुछजश्य (मा.) एकभुजागतमूढगार्भ:, भुजद्नयागतः, तिर्यगागत:, अवाइमुखः, ग्रीवाभन्नादृधःसंलमः, पार्न्नततमूढगर्मश्रेति (मा.) मूढगायोपन्वाः-योनिसंवरणं, संगः, कुक्षौ मकलझ्ड (मा.) गर्भकोपपरासंगः मकह्रो योनिसंवृतिः इति (सुसू. ३३.११) असाध्यलक्षणानि-विपरीतेन्द्रियार्थाक्षेपकयोनिअ्रंशसंवरणमक्छश्रश्वासकासभ्रमादी़ीनि (सुनि. ८.६) या मूट्वगार्भा अपबिद्यशिरा शीवानी, निरपन्रपा, नीलोस्संगसिरा च भवति वस्याः मूढगर्भोडप्यसाध्य: (मा.) तन्र शीतगान्रां म्रस्युत्रारां च वर्जयेत् (असंशा. ४.₹१) मूढगर्मणचिकिस्सा-सा चर्तुर्विधा, औपघचिकिस्सा जरायुपातनसामान्यकर्म, अथंचेयेविह्टितमन्त्रादिकर्म, शाल्याहरणकर्म, शाक्नकर्म च। जीवति तु गार्भे सूतिकागर्भनिहरणणे प्रयतेत (सुचि. १५.4) तश्रापरापातनोद्वितानि औषधानि विद्ध्य्यात्। च्यावनान्मंत्रानुपश्रणुयान्
(सुचि. 94.4.8)
तन्र निक्फले मन्रे तन्न्रे च दृपकर्मणा शास्यहर्ग्रा भिषजा रल्याह्रणोपायाः कवैव्याः। मूहगर्म-

शल्योद्रणं कृतममस्ति (सुचि. १५.३) अन्र हि योनियक्रुट्प्लीहान्र्रविवरगर्भाशायानां सधये कर्म कतैव्यं स्पर्शान, उत्कर्पण-( भघोगतस्योर्ब्वाकरणम् ) अपकर्पण-( ऊर्थ्वगतस्याघःकर्षणमू ), स्थानापवर्तन ( व्याबतरन-गभरशगयायां तिर्यगादिस्थितस्योत्तानस्याधोध्यावृत्यास्थापनम् ) प्रतिलोममनुलोमयेत् ( सुशा. 9०.9०) पीडन (चम्पनम्), ऋजूकरणं ( वक्रस्य प्राअलीकरणम् ), चैकहस्तेन गभं गर्भिणीं चाहिंसता परं च यत्नमास्थायोपक्रमेत (सुचि. १५.₹) संगे सूल्यः प्रयतेरन पूवोंकानि च मत्रौपधानि प्रयुस्नीत (असंशा, ૪.३३) सुश्रुतस्लाथें मूहुगर्मत्रितबं पादा़्म्यामाहरणीयम्। तद्दितरतु त्रितयं शिरसा, द्वॉ अन्त्यौ मृढगमीं आहरणाडदाक्यौ। तस्माच्तयोः शारमबचारयेत् (सुचि. १५.s; असंचि. ૪.३५-૪२) गर्भिणीरक्षाथं यन्त्रशखायुपायेन गर्भपातनं कार्यस्। अभुक्चवल्यां शाक्रकम्म कुर्वात ( सुसु. ५.१६; अढ्ढस्. २१.१६) शरा-कर्म-उस्कतैनमेद्न₹छेद्नदारणानि। ततः खियमाश्वास्य मण्डलाभ्रेणाह्रुलीसख्लेण का शिरो विदार्य, शिरःकपालान्याहत्य, शहुक्ना गृहीत्वोरसि कक्षायां बाडपहरेत्; अभिक्षे शिरसि चाक्षिकूटे गण्डे बा। अंससंसक्तस्यांसदेरो बाहू हिस्वा, दृतिमिवातवं वातपूर्णोदरं वा विद्धार्य, निरस्याध्राणि शिथिलीभूतमाहरेत्। जघनसक्तस्य बा जघनकपाल़ानीति । यद्यत् गर्भस्यां तन्र सज्ञति, तस्य तदर्ञ छिख्वा सम्यछ़निहरेत्, नारीं च यत्नतो रक्षेत्। अनिलकोपतो गर्भस्य चित्राः गतयो जायन्ते। तग्रानल्पघुद्धि: बैयो विधिपूर्वंक बर्तैंत। मुह्रत्तमपि मृते गम्भ नोपेक्षेत। अपतन्तीमपरां पातयेत्। पार्र्घाम्यां परिपीउ्य अथवा हस्तेनापहरेव्। णुवं निहेतराल्यामुण्णेन वारिणा सिश्खेत् योनौ स्नेहं च निधापयेत् (सुचि. १५.१२.१९) मातुः मृतायाः अपि जीवतो गर्भस्यापकर्षणमुदरपाटनपूर्वकमवइयं कर्तब्यम् । बस्तसारविपन्नायाः गर्भिण्याः कुक्षिः यदि प्रस्पन्देत (जीवतो भर्भस्य लक्षणम्) तरि भिषक्रंक्षणात् तं सिस्युं गर्गिण्या। उदरं पाटयिस्वोदूरेत्। (युनि. $<.9 \gamma$ ) रिप्रलक्षणयुक्ताया: मूढ़गर्भायाः नपि गम्भ इास्खेण निहेरेत (क्वसिल. १०..१ज२) -(गर्भा )-बी., मूढो गर्भों यस्याः सा। सूढगर्भाया: रिप्रलक्षणानि-यस्याः मुखं पूतिगन्धि झूलं

जैवोपजायते निद्दा बा अभिद्ववति सा मूबगर्भा न जीवति ( काखिल, १०.१६८) पार्व्वहूलं, तृण्या, संक्रानाशः, धासो बर्मरोष: श्रूपादमुख्ता, कटिम्रहः, प्रळापः, हत्येतानि यस्याः ळक्षणानि, सा मूबगर्भा नो जीवति (कालिल. १०.१6०)
-गर्मचिकिस्सित-न., अध्यायसंज्ञ० (सुनि.१५.१)
-गर्भनिद्दान-न., अध्यायसंज्ञा० ( सुनि. ८. १)
-गर्भशल्य-न., मूठार्म एव गर्भिण्याः शाल्यं भबति। तस्योष्वरणं कट्वतमं विद्यते (सुचि, १५.३)
-परिषद्-क्री., ज्ञातहीनानां समूहः परिषद् बा। परिपत्तु खलु द्विविधा-ज्ञानवती मूछपरिषच (चवि. ८.२०)
-माहतन-पु., मूबवातः ( असंसु. २४,६१)
-चात-पु., रोग० मार्गाकल्बः, गतिरहितः, रू्दगतिर्वो वातः। अपानवायौ अवस्दे सति विझ़ेषत: आधमाने हूलो मलाबरोधश्न आयते, तन्र चिकित्साबातस्सानुलोमनम्. (चचि.१६, चचि. <.१४৮; चचि. ११.२७; चसू. २३.२२; र. २१.१२२; काखिल, १८.५6)
चातानुलोमन-वि., अननुलोमगो बातोडनुलोमताम् आपायतेडनेनेति मूब्रातानुलोमनम्; अम्लो रसो मूबवातानुलोमनः (अहस्. १०.११)
-संश्श-वि., न巴तुक्वः। मानसोन्मादलक्षणानामेकम्त् ( घुड. ६२.१३)
-संक्षता-द्बी., लक्षण० नस्टम्यग्त्त्रतता बातक्षयलक्षणानामेकम् ( सुस्. १५.७)
मूढात्मन्-प., विस्ट्तरीलः (डुसू. ३१.११)
मून्न-न., मङ० (चसू. १.६९) अच्øमल०, (चसू.१४.૪; चशा. 6.9५) मूत्रराक्तरी अब्रमलौ (अहस.१.११;) मूल्रशकृत्वेदाः दूति त्रयो मब्ताः (असंसू, १.३१) अव्रकेषदनिर्वादलेन मूव्रम् (असंसू. १९.५) शरीरे मूच्रस्य प्राकृतं प्रमाणं घत्वारोऽ नललयः (चशा, ५.१५) मानुषं मून्रं विषापदम् ( असंसु. ६.१४८) कार्यम्-बसिपूपणिक्लेदक्कन्मुत्रम् (घुस. १५.५(२) मूर्रक्षये उक्षंग-बसितोदो़ोल्पमूत्रता च (उसु, १५.११) मूत्रस्य बृन्विल्क्षणं-पचुरमूत्र्तमनं मुठुः मुडुः प्रृृत्ति बसितोद्द आरमानं च (मुसू. १५.१५) मूत्रकेगविधारणान्रमझनाइमरीबब्बिमेबूवक्ष्भणवेद्नाः तथाइधोवातरोधजविकाराः शकृद्रोधजा विकारा अपि जायन्ते (अहू, $૪ . ૪-4$ ) मूत्रस्य निर्माणं-पाकाययतता

या मुत्रवहा नाइ्यः ताः सरितः सागरमिन सदा मून्रं तर्पयन्ति । भासां सढ़्तशो मुखानि सूक्ष्मत्वाबोपल्म्यन्ते। मूत्रस्याशयोडस्य नि:स्यन्देन जाप्रतः स्वपतथैच बा पूर्येते यथाडsमुखाल्सलिऐ न्यस्तो नवो घटः पाँ्षेम्यः पूर्यंते वहृव् (सुनि, ₹.२०-२३) प्राणिनां मूत्राणि चिकिस्सायामुपयुज्यन्ते। अहौ मुख्यानि मृत्राणि, तबथा-गोमूत्रंमाहिपमूत्रमविमूत्रमजामूत्रम्धमून्रं, गजमून्रं, सररमृत्रमुप्र्रमून्रं च (युसू, ४५.२१6२१९) मून्त्य सामान्युुणा:-कृमिशोफोदरानाइशूल्वाण्डुकफानिलग्गुल्मारृचिवियश्वित्रकुषाशॉसि
च मून्रं जयेत् (अहसू, ५.८२-८3)
तत्र विरोषणुुणाः-अश्रमृत्र योनिरोगेपु पिच्चादिधारणे उपयुज्यते। सपसाररोगे कपिललानां गयां तथा श्यहूगालविडालानां सिंदादीनां च मूं्रं नाबनार्थ उपयुक्ष भबति (चचि. १०.४१) नसार्वनोपचारेपु गोमून्रमुपयुज्यते ( सुशा. २.२२) अथ मून्राणि-गोमहिपाजाविगजहुययरोश्र्रणां तीक्ष्गान्युप्णानि, कट्दनि, तिक्तानि, ल्यणानुरसानि, लबूनि, शोधनानि, कफवातकृमिमेदोविषगुल्मार्श-उदर-कुष्रोफारोचक पाण्डुरोगहराणि हृद्यानि दीपणनानि च सामान्यतः।
तत्र गोमून्रं कटु, तीक्षणोपां, सक्षारत्वाद्वातलं लघघघिद्दीपनं, मेघ्यं, पित्तलं, कफ्वातजित, भूलगुल्मादरानाहविरेचकास्थापनादिध मूत्रय्रयोगसाच्येपु प्रयोजयेव् । माहिषं मून्रं दुर्नामोदरश्रूलेपु पाण्डुरोगे चोपयोजयेत्।
खागमून्ने- कासअ्वासापहं, शोफकामलापाण्डुरोगनुद, करुतिक्कान्चितमीषन्मारतकोपनेंच। मेषमूश्रंसक्षारं, तित्तकरुकमुष्णं, वातम, कासप्लीहोदरज्वासशोपवॉग्रहेपु च हितम्। बश्वमून्न-ददीपनं कड तीक्षणोण्णं, कफहरं, बातचेवोविकारनुतु, कुमिददुपु च शाल्यते। गजमून्नं-सतिकं, लवणं, भेदि, वातध्नं, पित्तकोपनं, तीक्ष्षं, क्षाराथैं, किलासरोगे च, प्रयोजयेत्। गर्दभमून्यं-गरचेतोविकारघं, तीष्षं, ग्रहणीरोगनुव, दीपनं, कृमिबातकफापहं च। औट्ट्र मूत्रम्-अरोंधं, शोफकुछोदरोन्मादमारतकृमिनाइानं च (उसू. ४५.२१७-२२७) सामान्येन गोमून्रं तु गोरेव न तु वृषभस्य। आचार्याणां मते गोमह्हिप्यजाबीनां स्रीणां,
[(मूता)] आयुवेंदीय-शब्दकोशः [(मून )प्रन्यि] ६३७

गजहयख्योोप्रणणां पुनः पुंसां, अनुक्षव्यकिके तु मूत्रवाठे उभयोरपि मूत्राणि भ्राए्याणि
(ड. गुस्, ४५.२२१)
( मूत्रा )-बी., आभेयटत्रता० ₹वेदजेयम् । पित्तविकारदा च (असंड. ૪૪) अर्याः द्वंशो विसर्वी, छृप्गशोणितः पूतिश्र भवति। लक्षणानि तु-घ्वासकासजरच्छर्दिमृच्च्छदादाहभ्रमः ( असंड. ४५)
कृच्छू-न., रोग०, कृच्चेण नाम कहेन कु:खेन बा मूग्रव्रनृत्तिर्यिस्मिसौौ रोगविरोण: (युनि, ₹.६; सुड. प९.9) मूनकृच्यूमइमर्योदिविकारे प्रधानलक्षणणमूतमपि भवति ( कुनि, ₹.६) संध्रातिःपित्त कुछंद्ध कफानिलौं अनुसुत्य यदा बर्नित्ति दृप्यति तदा मूत्रक्र ज्रं जायते (काचि मृदच्रच्च्र०) अति-च्यायामात्षीक्ष्णोचधसेवनान्मझ्रयंगान्विल्यदुवपृषयानादानुपमस्साध्यशानादजीर्णान्मूयक्रच््राणि स्यु: (चचि. २६.३२) पूँतेंतुकिः कुपिता दोशाः बस्तौ कोपं प्राण्य मूत्रमांग यदा परिपाहयन्ति, तदा मूत्रक्छें जायते (चचि. २६.३₹) संख्या-संभ्रास्तः--अथौ मूग्रकृच्छाणि-वातजपित्तजकफजसन्विपातजधइमरीजहुक्कजक्षतजरार्कराजानि (चचि. २६.३२-૪४) वातजमृत्रकृच्छ्उक्षणानि-वड्क्षणनत्विमेट्दे तीपाः रजः, अल्परो युठुर्भुहुःक्कच्छून्मूत्रयति (चचि. २६.३૪;
 लक्षणानि-अल्यन्तदाएपपरीतैर्मुक्कमे हनबस्तिभि: पीतं
 मुडुर्मूंत्र्यति (चचि. २६.₹४; अुज. ५९.५; असंनि. «., कफ कमूत्रकृच्छलल्भणानि-बर्बिमेबूयोगाँरं, भोफ: स सपिचंछ स्निसं श्रुक्रमनुणं च मून्रं मेढति (चचि. २६.₹५; मुंड. प२.६; असंनि. ९., संत्रिपातजमृत्रक्रच्एक्षणानि-सर्वोणि स्पाणि भवन्ति, आतुरो रुजाभिर्युक्कसाम्यमानो नानाधण्ण कृच्छेण मेहां। बिदोषासत्तर्र मूच्छांभ्रमविलापकाः ( चचि. २६.रे; मुड. ५९, ८; असंनि. 8.8 ; काचि. मूत्रकच्च्र्व )
अइमरीजमूत्रकृच्त्रलक्षणानि-स सेबनीमेहनबस्तिगूलं विशीरणधारं मून्रं करोति, वेदनातों मेढूं मृद्नाति, मुढुः शक्हन्युझ्बति मेहते च। अइमरीक्षोभात्बचिस्सास्गपि मेइति (चचि.२६.२८)


कच्छान् म्न्रयेत् । ग्यूनः सब्षो मृशबेदनसत्धबस्तिकृषपणी च तुर्येयाताम् (चवि. २६.४२)
क्षतजमृत्रकृच्यूर्भणानि-मूत्राहीनि स्रोतांसि राल्येन क्षतानि अभिहतानि च यदा भवन्ति वदाइति-
 मूत्र्थप्रकृतिश्न भघतः। घातबस्तिलक्षणनुल्यानि च उक्षणानि भवन्ति (सु. ५९.८-९) सर्कराबमूत्र-
 वाहिवं, मूर्छा, दारुणो मूत्राबरोध: हुत्येवमादीनि च लक्षणानि भबन्ति। शरंकारासु मूत्रेगेन निरस्बासु सतीपु यावदन्या गुछिका स्रोलोमुसं नायाति ताचदेदेवना प्रशाम्यति। गर्करायाः स्रोतोगुसप्रातायां गुठिकायां सर्यां हृतीकादिमूमूय्राघातान्ताः बेद्ना भवम्ति (सुड. प९.9१-१४) बाले मूग्रकृच्ट्र. विझोषब्क्षणानि-रोमदपोडइत्रहपों मून्रकाले बेदनना ओोटदनानं पाणिना बसिस्पर्शंश्र (कासू, २५.२१) उपद्रवाः-मूर्च्छां्रमबिलापाः काईंयंमरतिः अरचि: अन्रस्थितिस्तृण्गाइूलविपाद्वार्तिश्र (कार्स मूकृच्च्र) हत्वीठा, वेषथुः कुर्षौ ग्यूल, गुरुंलोऽभि:, मूच्छो,
 स्लेदोडयू रोगः (चसू. १४.२२) तग्र पष्यतमः आढारो गोटुग्धम् ( अहसू. ५.२₹) बातादिभेदेने यत्र यो विधिक्तसतं तथा स्नेहाविक्रममपि कुयांत् । मूत्राघातचिकिस्सितमपि कुर्बांत
( सुड. ५९.१६) श्रेछो मूत्रकृच्करोगइरो बीरतरादिगणः ( अह्हस. १५.२५)
-कृच्ूपतिपेध-पु., अध्यायसंज्ञ० ( सुउ. ५९.9)
-क्कत्-वि., मूत्रकः ( अह्दस. ५.४२)
-क्षय-पु., रक्षण० मूत्रस्य स्वप्रमाणापेक्षया म्यूनल्वम् लक्षणानि-बस्तितोद्वाडल्पमूत्रता च ( सुसू. १५.११; असंनि. ९.३१)
-क्षरण-न., लक्षण० मून्रस्तवणम् ( सुचि, ज.३३)
-क्षार-पु., मूत्राजातः क्षारः (चवि. ५.१९)
-क्षीण-वि., मूं्रं क्षीणं संजातं यस्य सः। सामान्येन दोषधातुमलक्षीण: स्वयोनिबर्धनं यत्तद्स्तपानं प्रकाउ्रिति। मून्रक्षीणः पेगामिक्रुरसं क्षीरं सगुछं बदरोदकं च्रपुसैर्वाश्काणि चाभिल्यति
( सुस. १५: उ. २९.₹१)
-प्रन्थि-पु., रोग०, बस्तिद्वारस्याम्यन्तरे, वर्बुल: अचलो मूत्रवाहिम्रोतोनिरोधकारी बेदनावान्म्रन्थि: सहसा जायते स मून्रप्रम्य्याख्यो मूत्राघात: ( सुड. प८.१८-१९; अरंने, ९.२०)
-ग्रह-पु., मूत्रस्याप्रयृत्तिः (चचि. १₹.२८) मून्रकृच्छूम् ( काचिमूनकृच्त्र०)
-य्रहण-वि., मून्नातित्रवृत्तिरोधकम् ( असंस्, १५.३३)
-ज-वि., मूत्ररोधजः (अह्एसू. ૪.६)
-जउर-न., रोग०, मूत्रवेगेऽबरूके सति तडुदावर्तहेतुनाइपानवायु: कुपितः सबुदरं प्रयेत् स ततो नाभेरधोभागे सतीव्नपीड्रमाध्मानं जनयेत्। मूत्रपुरीषमार्गावरोधकोडयं मून्रजठराभिधो व्याधिसेंयः। द्वाद्रामूत्राघातेवेकेः। हेतु:-मून्रवेगानरोधजः उदावर्वः। संभ्रात्तिः-कुपिवापानेनोदरपूरणम्। लक्षणम्-अधःस्रोतोनिरोधाध्मानादि । चिकिस्सा-मुग्रविरेचर्नीं तत्र चिकिस्सां प्रयुकीत (सुड. ५८.१३-१४; चसि. ९.३०; असंनि. ९.२५) -दूर्शान-न., घणमुखे मुत्रागमनम् (अद्वसू. २८.३) -दोष-पु., लक्षण०, मूत्रुदिः (चंनि, ૪.૪०)

रोग०, मूग्रकृच्छूम् (सुनि. ₹.२८; सुचि. ३८.१२५; सुड. पद.३६)
नोपाह्करा-पु., पारदयोग० अभ्रकपारदस्वर्णलोहवर्गरिलाजतूनां समांशान् वसुकाथेन मुसळीरसेन गोध्रुरकाथेन च द्विनत्रयं संमर्द्रंयेत्। घद्धद्वयमात्रोपसेवितोऽयं वातकुण्डलिकाsडनाहमून्रांरोधाइमरीरोगान्हुन्याव् (र. १७.८, -१०)
-धारासज-पु., ल्क्षण० मून्रस्य धारायाः संगः
( युनि. ३, ७)
-निग्रहृ-पु., मूत्रवेगस्य निरोध: (चस्, ५.६)
-पुरीयगन्धि-वि., मूत्रपुरीषयोः गंधो यस्मिन् तत् शुकम् ( सुशा. २, ४)
-प्रतीघात-पु., लक्षण० मूत्रनिरोघः (सुनि, ३.९) -प्रसेक-पु., शारीर० मूत्रमार्गः, बस्तिमुखाश्रयं स्रोतो, येन मून्रं बहिः स्रवति (सुचि. 6.₹१) अभीक्ष्पम् अल्पाल्पं मुत्रम्रवृत्ति: (सुशा. 9०.6)
-फला-ख्री., कर्कटी (रा. ८.२५२; पृ.४१)
-मार्ग-पु., शारीर० मून्रबादि सोतः, मुग्नबहनस्य मूत्रबिसर्जनस्य च लोतः। मूत्रपथः (सुसू, 6.9४)
-राग-पु., लक्षण० मूत्रस्य रक्तयर्णता
(काखिल० २.४૪)
-रजा-बी., लक्षण० मूत्रग्रवृती बेद़ना
( सुड. ५८.३५)
-रोग-पु., प्रमेहादयो रोगाः (र. १७.६८)
-रोच-पु., मूत्रवेगलिम्मःः (अह्हस. ४.५)
-ल-वि., मूत्रवर्धकम् ( अद्धसू, ६.४)
(-ला)-बी., कर्कटी (रा. ५.२५२; पृ. ४१)
-वर्ति-खी., योग०, उदरमहारोगकासभ्वासपीनसप्रसे कम्ब यधुगुल्मपाण्डुरोगकृमिणकोष्टारोचकाविपाकोदावतैध्नी (असंचि. १८; सुचि. १४.99)
-वर्तिक्रिया-त्री., मृत्रर्वर्तिचिकित्सा
(सुचि. २३.१२; सुड. ४२.4.६; सुचि. १४.99)
चह ( स्रोतस् )-न., शारीर० मूत्रबहनाध्थ स्रोतोविशोषः । मून्नवहे ⿳े ते तयोर्मूलं वस्तिर्मेंढ़ं च। तन्र विद्दस्यानन्बबस्तिता मूत्रनिरोधः स्तबधमेढ़ता च (सुशा. ऽ.१२) मूत्रबछ्नां स्रोवसां बसिर्मूलं वछक्षणी च। अंतिसृथ्टतियन्बन प्रकुपितमल्वाप्पमभीक्ष्णं बा बहलं सशूलं मूग्रयन्तं दृष्वा मून्रबहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुपानीति विद्यात्। क्षीणस्याभिक्षतस्य च मूत्रितोदक्क्ष्प्यस्रीसेकनात् मूग्रनिम्रहुन्मुत्रवाहीनि दुष्यक्ति (चवि. ५.२०)
-घहा ( नाडी )-रारीर० मूत्रवाहकनालिका
( सुनि. ३.२१)
-चाहि( स्रोतस्)-न., मूत्रबहस्रोतः (चवि. ५.२०; असंशा. द)
-विनिग्रह-पु., लक्षण०, मूत्रस्याप्रनृत्ति:
(सुड. 44.94)
-विरजनीय-वि., मून्र्र नयति विरागमथवा मून्रस्य दोपसंबन्धिनिरासं करोति नाम प्राकृतं वण्ण स्थापयति मूत्रविरजनीयम् (चसू. ४.८) मून्रविरजनीय्यगणो महाकषायवर्गोंकानामेकः (चसू, ४.१५; असंस्. १५.३〉)
-विरेककर-वि., मूत्रविरेचनीयम् (असंसू, १६.१८)
-विरेचनीय-वि., मूग्रस्य विरेचने करोतीवि ।
पु., महाकषायर्गो एको गणः (चसू. ૪.१५; असंसू. १५.३५)
-विशोधनद्रव्य-न., मूत्रस्य शोधनकरं द्रव्यम्। यथा तृणपश्चमूलानि, गोधुरकं, कृष्माण्डकः पाषाणभेदव्रभृति ( सुचि. 6.ऐप)
-विष-वि., सविषमून्नयुक्तः (प्राणिविशेषः) मूत्रे विषं येषां, ते मूत्रविषाः । चिपिटपिश्चिटककषायवासिकसर्षपकतोटकवर्च;कीटकौण्डिन्यका: ₹कहुन्मूल्रविषाः (सुक. ३.५)
-विपा-स्री., लत्ता० ( गुक. द.999)
-वृद्वि-त्री., बहुमूग्रता ( सुसू. 94.94 )

बृद्धिरोग०，वेध्योऽगम्र（ सुसू．२५．9०）मून्रवृद्धि－ रोगहेतु：मूत्रसंधारणशीलस्य कुपितो वायुः मून्न－ वृदे：कारणम्। लक्षणं－सा बृद्धि：अम्बुपूर्णा दुतिरिव ध्धुम्यति，मून्नकृच्हुं，वृपणयोर्वेदनां，कोशायोश्य श्बयथुमापाद्यति（सुनि．१२．६）मून्रवृद्धि，ह्रावणाथं नाडीयन्त्र्रमुपगोक्तव्यम्（सुसू．6．१३）
－वृद्धिजविकार－पु．，मुग्रबृन्दिजन्यविकार：
（असंसू．．99．94）
－वृद्धिनाडीयन्त्र－न．，नाडीयन्त्र० विंकातिनाडी－ यन्त्रेकु एकम् । मुत्रवृद्दितावावार्थम् इदमुपयोज्यम् （ मुसू．५．१₹） －बैरेचनी चिकिस्सा－त्री．，（परिव०）मून्रस्य विरेचने यया कियते，सा चिकिस्सा （चसि．\＆．३०） －बैवर्ण्य－न．，लक्षण० मूत्रस्य प्राकृतवर्णदानि： （चसू．१ษ．屯१）
－रार्करा－बी．，रोग०，अणुरो भिन्ना मून्राइमर्येव। वायौं प्रतिलोमे निरुछाते，अनृलोमे च मूत्रेण सद्व निर्गचच्ठति। मूत्रमाोग चेस्सका，दौर्बल्याइनसदन－ काइर्य कुक्षिगूलारुचिपाण्डुरवमुण्गन्राततृष्गाहृत्पीडन－ वम्यादिकं च करोतिं। तारण्येडप्यपचारेण जायते मूत्रशर्करा（र．१७．૪；सुनि．३．१४－१७）
－शुक－न．，रोग०，मुग्राधात० यः पुरूःः संजातमून्र－ वेगः सन् मैथुने करोति，तस्य भस्सोदक्रतीकाशं मूत्रयुतं रेतो मुत्रस्याद़ी कदाचित् पश्याढ़ा वायो－ विचित्रक्रियाकरत्वात् प्रवर्तंते तन्मुग्रश्युक्युच्यते （सुज．५८．२०－२१；असंनि．१．२८）
－रूल－पु．，लक्षण० यदा मेढ़ान्त्रमर्दको वायु： अवरुध्य मून्रं गृद्वाति，तदा नाभ्यां वइक्षणपार्ष्षेछु कुष्की च शूलो जायते，स मार्तान्मून्रशूलो लेय： （ सुड．४२．१३५）
－रोधन－धि．，मूत्रमतिवाध्यतीति मूत्राविवाइकं नाम मुत्रशोधकम्（अहस्，५．४७）
－संक्षग्य－पु．，रोग० रुक्षस्य ग्लानदेहस्य बस्तिगत－ पित्तमारततौ कुपितौं सदाहचेदनंन कटजननं मुत्रक्षय－ मुत्पादयतः । मून्रस्य शोपणादत एव चाल्यल्पत्वा－ तस्याव्रवृत्तिः（सुड．५८．96）
－सक्न－पु．，लक्षण०，मूश्रस्याप्रतृत्तिः，मूत्राबरोधः， अयं माहतवैगुण्यान्भवति（चसि．३．६०； चचि．१३．૪१）मूत्राघातभेद़；（सुनि．८．३）

गर्भर्पस्रंसनकाले गर्भिण्याः लक्षणमेकम्
（सुशा．90．46）शकृतः म्रतीघाताद् विगुणतां प्रापो वागुः सशूल्माध्मानं मून्रसंगा च करोति （ सुड．4९．9－90） －संगिनी－बी．，सूतिकारोग०，दुप्रजातायाश्यतु： पट्टिरोगाणामेकतमो योनिगतो रोगः। घ्रसवानन्तरं मारुतवैगुण्याजाता मूत्राप्रवृत्ति：
（काखिल．११．－9४）
－संग्रहणीय－वि．，मूत्रातिग्रबृत्तिरोधनम्
पु．，द्वव्यगण० जम्ब्याम्रपक्षवटकपीतनोटुम्बरा－ श्यत्धभह्धातकाइमन्तकसोमवल्का इति दरोमानि मुत्रसंग्रहणीयानि भवन्ति（चसू，૪．१५）
－संपृक्त－वि．，मून्रेण सहितः मूत्रेण सद्द प्रवृत्त：
（ सुनि．३．४）
－साद－पु．，रोग० मून्राबसादः，मूत्राधातप्रकार०
（असंनि．乌．३२）
－स्रावि（ वण ）－पु．，यस्मान्मूत्रस्रावो भवति，सः। अइमरीशास्तकर्मणण अविधिना भिले मूत्राशाये मूत्रस्नाबी व्रणो भवति। स तु यतनेनोपक्रान्तो रोहति（ सुचि．५．३३）
－स्रोतस्－न．，मुन्रमार्गः（ सुनि．१३．५३）
－स्रोतःपथ－पु．，मूत्रमार्गः（ सुशा．૪．२२）
मूत्रण－न．，मेहनम्（चसू．१८．४）
मूत्राघात－पु．，रोग०，मुन्राबरोधः，मग्नदुद्टिः，संख्या－ सुभुतुतंहितायां द्वाद़श मूत्राघाताः वर्णिताः। वात－ कुण्डलिका，अप्टीला（वाताष्टीला），वातबस्तिः， मूत्रातीवो，मूग्रजठरो，मूत्रोस्संगो，मून्रक्षयो，मूत्र－ मन्थिर्मून्रशुक्रमुष्णवातो मून्रौकसादः（कफजः） मू तौकसाद्द：（पित्तजः ）（ सुड．‘८＜，३－૪）
अप्टा संग्रहे तु अधिकानि चातजपित्तजकफ्जसहि－ पातजानि चत्वारि मूत्रकृच्छाणि，वात－पित्त－र्लेप्म－ शुकाइमर्यश्यतस्तः। एवं मिलिस्वा विंशतिर्भूत्रा－ घाताः रर्णिताः सन्ति（असंनि．९．२）माधन－ निद़ाने तु सुभ्रुतस्य द्वादरा，बस्तिकुण्डलाख्य－ मेकमिति ग्रयोदूरा मून्राघाताः वर्णिताः（मा．） रौक्ष्यद्वेगविघाताक्कुपितो विगुणश्य वायुः बस्तौ मून्रं संगृह्य कुण्डलीकृतश्ररति। ततोडल्पाल्पमथवा सरुजस्ंं शनै：शनैर्मून्नं सुजेत । वं सुदारूणं क्याधिं वातकुण्डलिकां विद्यात्। गुद्बस्तिस्थोऽपानो वायुरष्टीलावत् अचल्मुलतं घनं ग्रन्थिं करोति। तेन च विणमून्नानिल्संगः आध्मानं वेद्ना च

६४० [मूत्राघात्रतिपेष] आयुयुंद्दीय-शाब्वकोशः [मूर्च्चन ]

बस्तौ जायते। तां वाताष्टीलेति विद्यु:। यो मूत्रस्य वेगे विधारयेत्तस्य बस्तिगतोडनिलः बस्तेम्मुंस निर्णद्धि। तेन बस्तिक्रुक्षिनिपीडितो मूग्रसंगो भवेत्। स कष्टसाध्यो ब्याधिर्बातबस्तिरिति विशेयः। यो मून्रस्य वेगां संधार्य भूयोभूयः स्वाप्दुमिच्छति, तस्य मूं्रं नाम्येति। यदि चा कयंचित् संप्रवर्तंते पुनः पुनः प्रवाहतो मन्दुरुआमल्पमल्पं चागच्छति मून्रबेगविघातजं तं मूत्रातीतमिति विद्यात् । उदावतंहेतुना मून्रस्य विहते बेगे कुपितो sपानो वायुभृंशामुदरं पूरयेत्। नाभेरघभ्त तीववेद्नम् आधानं जनयेव् वमधःघोतोनिरोधनं मूत्रजकरं वियात् । बस्तौ अथवा नाले मणी वा यस्य प्रवृत्तं मून्रं सज्ञेत प्रवाह्तो वा सरक्तमल्पमल्यं सरुजं नीरुज वा शनैवां सबेत् स विगुणानिलजो मून्रसंगसंज्ञितो च्याधिः । रूक्षस्य क्वान्तदेहस्य बस्तिस्थौ पिन्तमारतौ सदाहवेद्नें कृच्रूं कुर्याताम् तदासौं मुग्रक्षय इत्ति जेयः। अभ्यन्तरे बस्तिमुखे मूत्रमार्गनिरोधनः अइमरिलक्षणो घृत्तोडल्प: स्थिरो घेद्नावांश्र ग्रंधिः सहसा जायते स मुत्रम्रन्बिरित्युच्यते । संजातमूत्रवेगो यः पुर्वः मैधुनं करोति तस्य भस्मोद्कम्रतीकाशं मुत्रयुतं रेतः मूत्रस्याद्दौ कद्वाचित् पश्याद्वा वायोर्विचित्रकरस्वास्प्रवर्तते तं मून्रशुक्रमित्याहुः । ब्यायामाज्वारपैर्बावावृतं पिचंत वस्ति प्राप्य बर्सित मेढ़ं गुद्ध च प्रदृहन् मून्रो हारिद्दमथवा सरकं रकमेव वाइघः कृच्छात्त्रावयेत्। रोगं तमुण्णवातं वद्दुन्ति। यद़ा मूत्रं विशद्यं पीतकं सदाहुं बहलं शुर्कं रोचनाच्र्णसक्विभे च भवति तदा तं रोगं पित्तकृतं मून्रौक्साद्यिमित वदृन्ति। यदा तदेत्र मून्र पिचिछ्छलं
 झुण्कं च भबति तद़ा तमामयं कफकृतं मून्रौकसादं विद्याव (सुउ. ४८.४-२६) मूल्राधाते सामान्य-चिकिस्सा-सेयोडयं ब्याधिः (चसू. १४.२१) वीरतयांब्विगणोक्तानि दृव्याणि कपायद्वारोपयोज्यानि (मुसू, ₹८.१३) कषायकल्पसपाँषि, भक्ष्यान् लेहान्, क्षीराणि क्षारमथासबस्वेद़ान् उत्तरबस्तीन्न्नेहविरेचनं अइमरिनाशनं च विर्धि मतिमान्बैद्यो मूश्राघाते समाचरेत्। मूत्रोदावर्तयोगांभ्व कास्स्र्येनाग्र प्रयोजयेत् ( घुड. प८.२w-२८)
मूत्राघातप्रतिषेध-पु., अज्यायसंश्ञ० (सुउ. ५८.१)

मूश्रातीत-पु., न., रोग०, ग्रयोददशबम्तिविकारेष्वेक: (चसि, ३.३५) मूत्राधात्रकार०, प्रवृत्तो म्मुखंख मृन्नस्य वेगं संधार्य पुनः मूग्रमृतृष्याका द्वायां तस्ल प्रवर्तंतेडथया कथंचिद्दल्पाल्पं मन्दरुज्ञ संप्रवतंते। मृन्रारीताख्योऽसौं मून्रवेगविघातजो श्शेयः 1 अन्र मन्दृरगहपप्रवर्तनं लक्षणम् (सुड. ५८.99-१२; असंनि. २.२૪)
मूत्रातुर-वि., मून्ररोगपीहितः (सुचि. ३३.१४)
मू चrधार-पु., मून्रस्याधारः, मूत्राशय इल्यर्थः:
(असंशा. 4. 8 ६)
मूत्रार्ति-र्बी., मुत्रपीडा (सुचि, ₹८,<-६)
सूत्रावसाद्-पु., रोग० मूत्राघातम्रकार० मूथ्रौकसाद्:
(असंनि. ३.३२)
मूत्राबुतवात-पु., मूग्रेणादृतो बातः, तन्र मूत्रबिरेचनानि औपधानि स्वेद्वाः उत्तरबस्तयश्योपयुकीत

> (चचि. 2८, 986)

मूत्राशाय-पु., मूत्रस्यारायः अवस्थानप्रदेशेः बस्ति:
(सुशा. 4.८) सहाशयये पु पःः 1 सद्यः पाणहरमर्म। वस्तिस्तु स्थूलगुद्दमुफ्कसेवनीजुकमूग्रवाहिनीनां नाडीनां मशये मृत्राधारोऽम्बुवहानां सर्बस्रोतसामुदृिरिवापगानां प्रतिष्या (चसि. ऽ., न) नाभिपृएकटीमुक्कगुद्ववङ्नणगोफसां मघये एकद्वारस्तनुस्वकोडघोमुन्रों बस्तिः। मलाधारो मृग्राशायः, श्रेंट्टं प्राणायतनम् ( सुनि. ३.१८-२३)
मूत्रापक-न., अप्टमूग्रसमूढः । गोऽजाविमहिषीगजाश्बोष्टखरोन्मवानि मुत्राणि समाहुतानि मूत्राट्टमिति बाहु:

मूत्रासच-पु., भासुत० कुष्टे समुपयोज्यः (मुड, ५७.98; नुड. $8 ४ . ₹ ६$ ) पाण्डुरोगे पानाथँ प्रशस्तः, अरोचक््याधिनाशाथँ विरेचनार्थ चाव्युपयुक्त:
(सुसू. ४४.३०)
मूत्रासुत-पु., लवलेह० मून्रे उपितः पाण्ड्डामयःः
(सुड.૪૪.२३)
मूत्रोन्सक-पु., रोग० मून्राघात० (सुड. ५८.१५-१६;
चसि, $\stackrel{\text { च.३ }}{ }$ )
मूत्रोपधात-पु., मूग्रकृच्ज्रम् ( सुउ. प२.३)
मूत्रौकसाद्र-पु., मूत्राघात० स द्विविघ: पित्तज: कफजश्ष ( मुड. ५८.२4; चसि. २.२८)
मूत्रिका-योग०, रसकिया० लेपात् धिन्रनाशिनी
(असंचि. २२)
मूचछछन-न., अम; मोद; (अह्ठसू., १२.५२)

परस्परमेलनम् (असंसू, २१.₹७)
(परिव०) मार्गावरोधात्कोपनम् (चसि, ५.१५) रोग०, मूच्छा (र. १२.9०)
पारद्संस्कार० पारदोपरि उक्तौपधैनैंपपिप्र्वनकारकमधंन्मर्द्नपूर्कंकाचनरूप कर्मे, येन तस्य चन्ननागाद्विक्नुकानां नाशो भवति
( ₹ ८.६૪, र. ११.३२)

मूचर्छा-खी., लक्षण० चेतनाच्युतिः (सुनि. १.२३) रोग० (चस्, २४.2৮; सुड, ४५, प०₹) क्षीणस्य हीनसत्चस्य तथाइभिघातादिभिघोमा दोषाः खालेध्राम्यम्तरेपु च करणायतनेपु निविशान्ते, वदा मानवा मूच्छंन्ति। अनिल्यदिभिः संज्ञावहासु नाडीयु पिहितासु तमः सहसाऽঞ्युपैति तेन च सुखदुःखह्रपोछो भवति, सुखनुः:्वव्यपोढात् नर: काप्ववत्पतति, स मोह एव मूच्छेंन्युच्यते । सा पहृविधा-वाताद्यिभिदेखिः शोणितेन मयेन विषेण चेति। पट्स्वप्येतासु मूर्छ्छासु पिस्तं प्रभुत्वेन वर्तते। मूच्छायाः पूर्वस्पाणि-हास्पीडा, जॄम्भणं, ग्लानिः संज़ादौौल्यं चेति। वातजमूच्छां-लक्षणानि-नीलं कृष्गमर्णं या आकाशं पइ्यंस्तमः प्रविश्शति रीघं च प्रतिबुद्ययते, वेपथुः अएक्रों हद्यस्य प्रपीडा, काइर्य इयावाडर्गाच्छाया चेति वातनानि। पित्तअमूच्छालक्षणानि-रक्तं हरितवण्ण बा पीतमथाsपि था वियस्पइयंस्तमः प्रविशति सस्वेद्रभ प्रतिदुरयते, पिपासा संतापो रक्तपीताकुलेक्षणसंबं संभिन्रवर्चस्सं पीताभा च इति पिच्चजानि-कफजमूर्छोलक्ष्कणानि-मेघसंकाशं तमोघनैबांडs माकाशं पइंस्तमः प्रविशति, चिराज प्रतिनुद्धनते, आर्द्वण चर्मणा प्राब्तुतैरिव गुरुमिरजैपलक्लितः सन् सप्रसेकः सहल्यासश्र भवतीवि कफज्ञानि लक्षणानि झेयानि। सर्वाकृतित संनिपातात्। अपस्मारं हवागता सा मूच्छां बीभर्सचेट्टितैविना जन्तुमाशु पातयति । रक्तजमूध्छा-पृथिव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धस्तद्म्वयस्तस्माव् मानवा भुवि रक्तस्य गन्धेन मूचंक्ति ररंं हप्वा यद़भिमुद्याति स द्वं्यस्बभाव अर्थाव् रक्तस स्वभाव इत्येके बदृन्ति। रक्तजमूर्छ्छायां सबधाइ₹ह्विर्गृतोच्छ्वासश्न मूर्छि्हित: अस्ति। मयुजमूख्छांयां मच्चेन बिलपन् रोते, नष्टमानस: विश्रान्तमानसश्र भवति; गात्राणि विक्षिपन् भूसौ पताति याबत् तन्मद्य जरां नाम जरणं परिणामं वा न गच्छति । विपजमूर्छ्छालक्षणानि-चेपथु: आ. को. सं. $<9$

स्वगस्तृफ्णा स्तग्भस्तीवज्वरश्येति। मूचर्छा पित्ततम: प्रायाइसि। देहिनां मूचर्छां कृतवेगेयु दोपैः स्वयमेत्रोपशाम्यति ( मा.) संक्षेपतथ्रिकिस्सा-सेकाबगाछौ शीतप्रदेहाः ध्यजनानिल़ा गम्धबन्ति रीतानि पानानि द्वारा मणयक्षेति (मुउ. ४६.१४) प्रसक्रमूच्छांमभीक्ष्णं शिरोबिरेकैस्तीक्षणन्वमनेश्य जयेव्। पथ्यंय मधुरवर्गेसियं, पयः, रक्तशालिः यबाः द्वािमं चेति (सुउ, र६.9 १;१८)
-प्रतिघेध-पु., अप्यायसंज्ञा० (सुउ. ४६.१)
मूच्छाय-पु., रोग० मृर्छा (अढस, ५.४०)
मूर्चिछहत-वि., अतिशय (चसि, ५,१८) परस्परमिलितं मिश्रितं वा (सुशा. ७.१७) अन्योम्यम्रसरेण एकखं प्राष्षम् (असंनि. ३.३) बृदम् ( सुनि. १६.४०)
मूचर्छारोगयुक्त: (अमर, २.६,६१)
स्वीयचापलपरित्यागवृषंकं कजलाभस्लरूपापद्नः
(पारद:) (र. १.३०)
( मूर्छिछता)-वि., संयुक्ता ( मुस.. ४४,७9)
मूर्त-वि., कठिनं, परिच्छिब्नपरिमाणयुक्तम् (सुशा. १.१९) घनमद्ववम् (चबि. २.७)
मूर्ति-त्री., भार्कृतिः ( सुसू. ३४.१०) ब्यक्कि:
(चसू. २६.३३) काटिम्यम् (चशा. ४.१२)
चन्ध-पु., पारदबन्ध०, अअक्जारणाद्विना सोम-
बह्ठयादिद्वि्यौकर्धीभिरेव कृतोडमिसढः पारदः
(र. ११.८६)
-मत्-वि., मूर्वै्बयुक्तम् सुव्यक्तम् (चशा. ५.३) मूर्धन्-पु., शिरसः उपरितनो भागः। शिरः
(असंशा. 90.१२)
दराश्राणायतनेष्बेकम् ( चश्ञा, 6.९)
( मूर्ध )-गुण्डन-न., बखादिना शिरस: प्रच्छाद्नम् (असंनि. 4)
-गौरव-न., मूध्धि जडता, शिरोगौरवम्, शिरोजाइ्यम्
(अहसू, ४.१२)
-तर्पण-न., मूर्धतैलम् ( अहुसू. ५.६६)
-तैल-न., मूर्धि तैलस्य विमर्दनम् (अहस्, ₹.१०) चतुर्बिधं मूर्थतैलम्-अम्यन्न-सक-पिचबो यस्तिश्षेति । ययोत्तरं ते बलिनः (असंस्, ३१.१६)
मूर्धतेलगुणाः-कचानां सद्वनं, सितस्वं, पिश्ररत्वं, परिस्फुटनं च नाशयति। शिरसः वातरोगाङ्यति, इन्मियम्रसादं, स्वरयलं, इनुबलं, मूर्धांबलं च जनयति' ( असंसू. ₹१.२०; अहस. २२.३४)

-तैलनिपेवण-नँ., मूर्षतैलसेवनं, तच निद्धानाईो हितम् ( मुरात, ४.૪३)
-तैलिक-वि., मूर्षवैलस संबन्धि (सुउ. १८.४ऽ)
-रूज्-त्री., शिरोबेदेना (असंसू. ५.३२)
-रोग-पु., शिरोरोगः (अहसू, १२.४९; चसि.२.२२)
विरेचन-न., चिकिसा० श्रिरोविरेचनम्; नस्यम् (चचि. ₹.१७२)
-विरेचनगण-पु., शिरोविरेखनगणः, बेह्धन्तरादिगणः ( अहस, १५.४; अहसू, २१.१८)
मूर्धामिघातिन्-वि., मूर्धगतरोगी, विक्वतसस्लिए: ( मुशा. १०., )
मूर्धरेचन-पु., नस्यमेद;, शिरोबिरेचनम् (अह्टस्. २०.७) मूर्धावरण-न., लिन्मणेराबरण यथा दाक्षिणास्याः कृत्रिममाण्णि कारयन्तीति जेजटः पाठ:
( युनि. २४.92०) मूर्धास्थिरूज्-की., शिरोडस्थिवेद्ना, साच्थिषातिकज्नरलक्षण० ( सुड. ३९.३६)
मूर्वा-ब्बी., बनस्पति॰, चोरस्नायुं, धनुर्भुणोपयोग्या, ' बूधडड ' इृि लोके (उसे. २८.६) भारव्वधादिगणो उल्दिखिता; यया पूर्द्वेदो गुणान्कुवर्वि धनुपामू। मूर्वातानैर्धुणं सीच्येत् ( गुस्. २..२१) मूर्वादिसिसंबं सरी: अन्भिवृग्ध्यणानां रोपणम् (सुसू. १२.२५-२८) महाकषायवरों तुसिम्नगणे स्नम्पयोधनगणे चैंक द्वं्यम् (चस्, ૪.११-१२) इस्तिमेहे उपयुज्यमानविन्दुकादिकषाये नुन्यमेकम् (मुन्चि. ११९९) मूत्रद्दोपनिकारकं दृ्यम्य (सुड. पе.३६) अनुवासनकम्मिण उपयुक्षं द्वं्यम् ( मुचि. ५.१२) पटोलादिगणे द्वृ्यमेकम् (डुसू. ३८.३₹) तीक्षगचाकचक्यबिशिप्तन्रिदलपत्रा बही, ' चुरनहार,' ' मोरवेल' इति लोके प्रसिद्या । कुछामयध्तगणे द्रव्यमेकम् (र, २०.३३) गुणा:-चनादुरसोण्णा, हाद्रोगकफवातजिक्रुष्छकण्न्बमीमेहबिपमज्नरनाशिनी (ध. १.१३; षृ. ८) तिक्ता कपायोष्णा (रा. ३.१२; पृ. ९)

म.-मोरवेल.
गु.-मुरवेल.
बं. -ुुर्वा मुर्गा मुरद्या खोचमुस़ी बोडाचक.
त.-मरलकललक्ल.
-पत्र-न. मूर्वालतायाः पन्रं, कफजमणे उपयुक्षम् (कुचि. १.११५)

मूल-न., प्रधानकारणम् "दोषधानुमलमूलं हि भारीरम्" (सस, १५.३) कारणम् (अहस . ११.१ चचि. ३०.५; चसि. ९.३) संभबहेतुः ( गुसू, १.२८)
प्रभइस्थानं, प्रारम्मस्थानं बा, यथा प्राणवहानां खोतसां हृदयं मूल मढ़ाल्लोतथ्य (घुसा, ३.१२; चबि. ५.८; मुस्. १.90)
बनस्पलंग० रिफा 'मूलत्कक्सारनिर्यासनाब स्वरसपल्लवाः क्षारः क्षीरं फल पुणं भस्म तैलानि कण्टकाश्य (चसू, १..७३)
बनस्पति० मूल्कम् (र. ११.२६)
गर्जरम् (घ. ૪.६叉)
पिप्पलीमूलम् (घ.२.८५ पृ. ८४.)
पुलकरमलम् (घ. १.६६)
ग्रहणस्पानं, यथा शाल्यकामूलम् ( अहस्. २५.२७)
धूमनेत्रस्य वर्विसंबरणल्यानं धूमनेत्रमूलमिति (सुचि, 80.4)
रोग० गुदारार्शः (र. २२.२७; २.१२२; २०.१9८)
( मूली )-बी., मूलकम् (र. २४.५१)
-कुठारक-पु., योग०, बरनागोऽभ्रकसज़्ष तां्च्र तीक्षगलोहं सर्व समभागं त्रितुणेन हरितालेन मेलयित्ता पारवेन सह संमर्घ पिशि़ि कुर्यांत्। तां पिहीं मल्रातककृष्षमूले सातं क्रत्वा स्थापयेन्मासपर्यन्तम्। त्रतस्तां गोडुग्ये ततश्थ भझ्लातकतैले लाँदभाण्डे च स्यापयेत्। तैलमेत्व्रस्यमान्रं भवेव्। तरिसिमसां पिटिं पचेत्। तन्त्रलेन च गन्धकं मर्दयिस्ता तेन सह भस्मक्कियां कुर्यात् । ततश्रश्र कर्तिकमासोत्थकरणण्कपश्नजेन रसेन सह पारदे मदेंयित्वा भस्मतां नयेत्तच भस्म समभागिकेन पूर्वरसेन सह मेएयेत् । ततथ्थ बन्यसूरणनिर्गुण्डीमहाराक्र्रीगजकर्णिकावज्रवह्धीचित्रकाणां रसेन मर्वेयिस्या शोष येवे। प्रुन्थ त्रिबारं भृकराजरसेन म स्देंयेत् भयं बह्छमात्रोषसेवितोडनुपानख्वेन ससरिक्कयवानीचिन्रक-विउक्नात्रिफलन-पूर्ण्लहितः अर्रोंसि मुखनासिकाडऽसयान् क्षिह्मद्रणीगुल्मयकृवत्विमान्यकुषानि च नाशयेत् (र. १५.३४-૪२)
-यन्थन्धि-बी., दूर्वा०, मालुनादूर्वा (रा. ८.२३२;
-ज-न., आर्द्रकम् (घ. २.८४; पृ. ८6)
-पुकर -न., पुक्करभूलम् (रा. ६.今₹; दृ. १९)
－पोती－ब्री．，बनस्पति॰，गुणाः－त्रिदोघमी，वास्तुक－ भेदः वृष्या，बल्या，लव्यी，बलुपुप्टिरी，रू्या，
 －फलद्－पु，पनसः（रापरि．११．९－₹७२）
－विरेचन－न．，निरेचनकरें मूलं，यथा त्रिबृन्मूलम् （ मुस्．४४．३）
－विष－न．，स्याबरत्क्षलताद्विमूलानां वियम्（चचि． २३．१२३；१३．१३२ ）अधौ मूलविषाणि－वहीत－ काश्षमारगुज्तासुगन्धगर्गरक कर बाट बिड्युच्छिस्साबिज－ याजीयधी मूलविषाणि तस्य खक्षणं－मृलविपैहेंहनं म्रळापो मोहश्र भवेत्（उक्क．२．६）विपचिकिस्साया－ मस्य प्रमाणं－चतुर्भर्थेवेहै।ना मात्रा। पह्रमियें－ मंज्यमा मात्रा। अप्शभिर्याँैंरृत्तमा मात्रा। मूलविषस्य यथायथं यथाविधि माग्रा प्रयोज्या। तत्र कीटदृषस्य हौ यबौ। यूश्थिकदृस्य तिलमान्रमू। असृक्सथे विके नैव प्रुुजीत। लूतादप्य पाने विषं नेव्यते। किंतु लेपादिकर्मणि प्रशास्तम्। दटानां पानलेपयोमूललवियं प्रशासमू（ असंड，४८．३७५）
－शाक－7．，शाकमेदः यथा नवनीतेन मूल्जाकं विरुजयते（असंसू，९．९）
－सम्नियम－पु．मूलसंख्याविनिश्यय；मूलस्थान－ विनिस्षयः（ मुशा．९．३ ）
－सिरा－बी．，शारीर० प्रधानसिरा，मूलस्थानाध्रिता सिरा，प्ताः संख्यातः चस्बार्रेशात्（ सुखा．6．६）
－हेतु－पु．，प्रकृतिहेतः．यथा शोफस्य माह्तः दाहस पित्त，कौल्यस्य कफ：（कासिल．१५．२४）
मूलक－न．，विप्पलीमूलम्（ युड．४२．७२）
गर्जरम्（ घ，૪．६९；¢．，१४०）
वनस्पति॰，स्लनामख्यातमूलराक०，अन्थिविलरें गुफमूलककर्को लेपार्थमुपयुज्यते（असंचि．२०） नाडीस्वेदार्थम्नुपयुक्तं ₹ष्यम्（चसू．१४．३१） गुणाः－बालमूलकमब्यक्तरसं，किंचिस्क्षारं，सतिक्ककं， दोषदरं，बघूूष्णं，गुल्मकासक्षयश्वासन्रणनेत्र－ गलामयान् स्वराभ्भिसादोध़ाबर्वपीनसांश्र नियच्छति। यद् महत् तद्यसे पाके च कटुकमुणावीर्य त्रिदोष－ कुत् गुर्वभिष्यन्दि च। तदेव स्निग्रस्बिक्ष घात जिन्दवति । शुष्कमूलकं तु बात्रेप्महरम्। महच्चुकमाद़ चानभ्निपक चेड़ोषलं भवति （अहु．६．9०2－904；मुसू．र६．२४9； चसू．२७．१६६，सुसू．४०，५）कृमिह्रशाक० （चवि．५．१७）गुरु，विप्रमिभ，वीक्षणमामत्रिदो－
 तु च्रिद्दोपश्मनं，विषदोपहरं，लबु च（ध．र．३૪； Q．१४०）दीपनं，हद्वोगनासनं，रचिदं च （रा，५，५२）मूलकन्द्जा：शिबिबाः रसे विपाके च मधुरा： बलपदाः पित्तनिबहाणाश्य（ गुसू．$\gamma ६, \gamma ६-\gamma ७)$ ह⿱⿱丷口心刂．－मूली，छोटी मूली，मुरई．
म．－मुळा．
ग．－मूला，माहानी मुळी．
बं．－मूला，चणकमूली．
त．－मुलंगे，
फा．－तुख，तुर्ष．
कम्दविषमेद्，विपलक्षणानि－वैवणर्यय，छर्दि：，हिका， शोफ：，प्रमूटता च（सुक．२．५；असंड．र०； र．२९．96） （ मूलिका）－ब्बी．，सर्पाष्षार्दानाँ मूलम्（र．११．५१） －तैल－न．，मूलकरीजानां बैलम् । गुणाः－तीक्ष्या， कहु अस्लपित्तहृत् अर्शः：कुषछृमि हेर्ममगुकमेदो－ sनिलापमम्（ असंष्，६．9०६）कडुतैले उछ्घिखित शिरोरोगापइरं च（ सुस． $\mathrm{\gamma} 4.994$ ）
सिद्वतैल०，रास्नाहिरीष्यट्टिमचुगुण्डीसहचराम्टता－ स्योनाकदेवद्वास्याम्पाकाश्वगन्धाश्रिकण्टकानां दरा पलान् भागान् क्ायमुपकल्पयेव् । ततस्तेन कषायेण सर्वंगम्बैध्र काष्षिकः द्ध्यारनालमापाम्नु－ मूलकेश्रुरसैः पृथक्मस्थोन्मितैः साधं तैलम्रस्थं विपाचयेत् प्रत्मूटकतैलाल्यं वर्णायुर्बलन्धरनं तथा कीहमृग्रग्रद्वासकासबातरोगनुत्
（चचि．२८．96२－964） －पर्णी－ब्री．，गुग्गुल़ः（चचि．३．२६७）
गिम्यु：（૪．३२，पृ．१४२）
－पोतिका－बी．，शाक॰，वालमृलकम्। गुणा：－ शाकवर्ं श्रेष्टा，चध्धुष्या，कटुतिक्तरसा，हृथा， रोचनी，वहिद्विपनी，सर्वद़ोषहरा，लघ्बी，कण्ब्या च（सुसू．र६．२४०；सुछ．१6．4०）
－फल－न．，मूलकर्शिबि：，मूलकफलानि उण्गानि， शोथपाचनानि च（ मुसू．३७．९）
－यूप－पु．，बालगुक्कमूलयूळः । अयमपि मुदादि－ सहितो जेयः । जेञ्जटस्तु ययपि बालमूलकं त्रिद्रोष्नें तथापि तस्य न यूपकरणे श्रुतिरस्तील्याइ। गुणा：－श्रासकासप्रतिइयाय्यसेकारोचकज्नराँस्तथा कफमेदोगल्यमयान्दि्ति（ सुस，૪६．३७२； काबिल．૪．૪०）

मूलाकरोन्रव-वि., मूलमूतं खनिसंभूतम् लनणभेद;, मूलभूतः आकरो मूलाकरः, पशरस्यतरतुरन्नमोल्पन्तिभूमिस्तर्शोन्रवं लवणम्। वद्धवणं कहुकं छेद्दि च (मुसी. ४६.३२१)
मूलमय-पु., गुदार्शः (र. ५.७२)
मूलारिप्ट-वि., अरिक्ष० (असंचि. १४)
मूलग्ति-ब्री., गुद्पीबा, गुदार्शः (र. २.१9०)
मूलासव-पु., आानुत० ग्रह्रण्यां शरस्तथैव द्दीपनो रक्तपित्तजित् आनाहकफढृदोगापाण्डुरोगाएसादन्नुण
(चचि., १५.१५६-५ऽ)
मूलाद्न-न., मूलनम् (रा. 6.40 ; पू० १४०)
मूलिनी-वि., मूले प्रशास्तमं यस्याः सा। पौङरौकोना मूलिन्यः ( चसू, १,०४)
मूपक-पु., प्राणि० ₹० ' मूषिक' (चबि. ३.৮ (३)
 बनस्पति॰ मुक्कक (ध. ५. १₹२; दृ. १९६)
सोमळः, गौरीपाषाणः (र. ३.१३९)
-कर्णी-बीी., वनस्पति० (चसू. ४.१9) मूषककर्णी गुणाः-कटुः उष्णा पाचनी कफपित्तहरा आनाइउवरग्यल्लातिनाशिनी ( रापरि. ३.२३) प्तत्कोमलपह्बवाः रोगे उपयुज्यन्ते ( असंचि, २२)
हि. - सूषाकानी.
म.-उंद़ीरकानी.
गु. -उंदरक्नी.
बं.-इंदूरकानी.
त.-चवरियारकुन्तल.
फा.-गोरोमुप, सतर.
-मारी-ब्री., सुतश्रेणी (रापरि. ૪.१६; पृ. ₹₹६)
मूण-ही., मृत्तिकालोहलिर्मितः पान्रविऐोषो योडम्भितापनयोगान्दाव्तां दोघमोक्षणेन नाम निरसनेन सत्वनिषाताय साहायो भर्वात (र. 90.9;
(सुज. १८.८६)
मूपाप्यायन-न., मूपाक्षिस्य दावणयोग्यद्वव्यस्य दुतिसमये मूषायाः अम्वितः क्षणमात्रमुद्रणम्
(र. 90. ३२)
मूपिक-पु., प्राणी०, मूषक:, आयुः, प्रसइवनों, ग्रोक्त: (चस्. ३०.३५) भूमिमूपिक: विलेशयकों कीर्तित: (ससू. ४६.७८) अयं जक्षम-सबियभाणिविशोष, सुथ्रते अप्टादराम्रकारकाः-लालनः, पुक्रकः, क्षण्णः,
 कषाबदानःः, कलिखः, आाजितः चपल:, कपिल:,

कोकिलः, अरणसंज्ञः, मदाक्नुण्गः, मद्वग्रेतः, कविलाखुः, कपोनामश्य ह्लप्यदाद्रा ( हुक, Ч.३-६) बपात्रसद्रहे-लालन:, चपल:, पुचः, हासिरः, चिक्किरः, अजिरः कपायद़न्तः, कुलकः, कोकिए:, कपिल:, असितः, अहलगः, राबढः, सेतः, कपोतः, पलितोम्दुरः (छ:), हुद्धन्दरः रसाल: (रसालल्यः:), इल्यादद़भमेद़ः (असंड. ૪६) मूपिकाः प्रज्रणा बिपं क्षिपन्ति, डुक्केण, पुरीपेण, मूटेण, नसैदैद़्रामिख्य। तथा च ग्रिण्या मूपिकया चट्रेडचन्यदिदोहदः, अतुमल्या दृ्धे रक्तमेहनमाध्मानं रतिशीलता च ( सुक. 6.७ ड. ) मूष्काण्डं वृव्यदृतलिय्यथंमुपयुज्यने ( युधि. २६.₹१)
मूप्पिकविपेडगदः-कुष्ध, त्रिकटुकं, दार्बी, मधुकं, एवणनूयं, माएनी, नागपुण्ं च च्वानि कपित्यरसपिथानि रार्करक्षौड़संयुतानि अय्याइ्। अयं सार्वकामिकनामाडगादः ( सक, ५.८२-८३) वृष्षमूपिकोडपि मूपिकसंज्ञयोह्द्रितितः, स च पर्णम्मृनेष्पेक:
( अुसू. 8 ६.०६)
(मूपिका)-ब्बी., मूषा (र. १०.९)
निविवाणां जलौकानामन्यतमा जलौका, मूपिकाकृतिवर्णाऽनिषगन्धा च ( सुसू. १३.१२)
( मूपिक)-कल्प-पु., अध्यायसंज्ञा० ( सुक, ৫.9)
-द्दंशा-पु., आगंडुरोग० मुपकस देंशः (यक. ७.३३) द० 'मूपकविप'
-पर्णिका-की., वनस्वति० पुन्रेणीति ख्याता, शोथे उन्मर्द्ननार्थमुपयुक्ता (चचि. १२.७२)
-पर्णी-स्बी, यनस्पति॰, द्वन्तीपर्यांयः ( चक. १२.ई; सुज ५४.२७) मूपिककर्णाख्यं दुण्यान्तरमिति केचित् ( युज. पर.२6)
-विष-न., मृबकविपम्। मूपिकाणां बिपमभ्रदर्शंने प्रकुष्पति। किशा मूपिकविषं यद्ढोण्पबिक तत्तस्य बृद्विहेतुदु कालेपु प्रकुप्यति। तत्र ममनबिरेचनशिरोविरेचननयनाक्न नाद्यि: दूरीविषापद्श विछि: कार्यः (असंड. ४द; सुक. ५.89) मूपिकाणां
 तेन रखंत दुपितं भूल्शा पाण्डुतामापयते। ततो ग्रन्थयः श्ययधु: कोठो मण्डलानि अमोरखचि: शीवज्ञरोडतिरक्तोदो बेपथु: पर्वभेद़नं च रोमार्व:
 सकृम्नति । मुपिकविपप्रभावान्मूपिकबालाकारमांसखण्डनां चईंनं सक्रुअवतीति। मूपिकविषं

उयवायि कृष्रुं भूयोभूयः कुप्यमानं कालान्तरप्रकोषि दीर्घकालानुबन्धि चास्ति। एतज्जुप्स यदा
 शिरोगुरूत्व लालासुक्छर्दिश्य भवति तदाडसाध्यमाखुत्विपम्। तथा च शूनबस्तिर्विकर्णौष्टो मूपिकाभैः प्रन्थिभिः ब्याषः छुद्धुन्दरसगन्धो अवत्यागुदूपितः सोडर्यसाध्यः ( असंड, ૪६) न., मूपकद्वंशलक्षणानि- ग्रन्थयः, शोफाः, मण्डल्यानि, पीउकोपचयश्योग्रः विसर्पः, किटिभानि च जाय्यन्ते। तथैव पर्घभेद्द तीवा रूजः, मूच्छ्छाइनसादनें, उवरः, दोंर्बल्यमरचचिः, श्वासो वसधुलोंमहर्षणं च ( सुक. ५.८-९) चिकिस्सा च-अझितसेन घृतेन दहहेत्। तथा च विस्रावयेत्, प्रलेपयेश्व
 शुकाख्यकोषवत्यांश्य मूलं मदनं देवदाल्रीफलं च दमा पाययेव्। पीश्वा स र्रणो विषं बमेत्। अनन्तरं फलं, वचा, देवदाली, कुषं, गोमूत्रेेषितं दद्ना सह्र लेह्यम्। सर्वमूपिकदृध्टानं एष सुखावहो योगः ( गुक. ५.₹૪-₹६)
मूणिका-री., प्राणि०अस्याः शरीरेण सिद्ध तैलं गुदअंधो पानाम्यद्नार्थमुपयुज्यते मूषिका निर्गतान्त्रां कृत्वा महत्पश्यमूलस्य प्रस्थं क्षीरप्रस्थे त्रिगुणितजले विपचेत्। क्षीरश्रस्थेऽबशिट्टे तैलकुछचं द़त्वा भद्रदार्वादिकल्कपाकं कुस्वा तैलं साधयेव् ( मुचि. २०.६२)
मुपिकाह्वया-स्री., द्वर््तीभेदः (चक. १२.३;
घ. १.२२९; पृ. ५४)
सुतश्रेणी (रापरि. ૪.१६; पृ. ३३६)
मूपोद्र-न., शराबसंपुटम्
मृक्षण-न., तैलम् (घ. ६.१२४; पृ. २३३)
मृग-पु., प्राणि० हरिणः (चस्. १३.११) मृगमांसम् गुणा:-एतन्मांसं हिमं रच्यं भाहि दोषत्रयापहृं पड्रसं, बलदं पथ्यं, उघु, हुयं, कफास्नजित्

$$
\text { (ध. } 5.800 ; \text { g. २60) }
$$

( मृगा )-बी., महाब्रला (रा. ४.४२५; पृ. है४)
( मृग )-गामिनी-विठन्नम् ( घ. २.११; पृ. 6१)
-चर्मज-वनस्पति० जबादि (रापरि.१२.६; ఫ.३५५)
-चारिन्-पु., प्राचीनो रसाचार्यः (र. ८.५७)
-चारिमुनीन्द्र-पु., प्राचीनो रसाचार्य:
(र.96.900)
-चिर्भिटी-ब्री., बनस्पति० मृगाक्षी (रा. ५.२५८; षृ. ४२)

तृष्णिका-बी., गुगअलम् ( चक. १.द)
-दूर्वा-सी., दूर्वा० गण्डदूवर्वा, श्येतदूर्वा, नील्दूर्वा (र. ११.५२)
-द्विज-पु., मृगपक्षी (चचि.१७.९३) पड्यु आणि पक्षी.
नाभि-खी., भेप जद्रब्य० कस्तृरिका
(घ. ३.२८; पृ. १००; र. २१.१९०)
-पित्त-न., हरिणस्य दवपित्तम्, इदं विषहिम्, जीवननामागदेप्बेके द्रव्यम् (असंसू. ८.२९)
-प्रिय-न., बनस्पति० तृणाब्यम् (रापरि. ८.५३;
प. ₹६१)
-प्रियक-पु., सर्प० गोनस:, बिलेशयेष्वेक:; बातरोगेऽयं पष्यः ( सुसू, ४६.७८-८२)
-यक्षा-बी., बनस्पति० गन्धमांसी (रा. १२.९१;
पृ. 904)
-भोजिनी-त्री., बनस्पति० इम्द्रवारणी ( सुचि, १५.३७)
-मद-पु., भेषजद्रब्य० कस्तूरिका (घ. ३.२८; र. १७.१२८; प. १००)
-मातृका-बी., स्वल्पा पृथूदरा हरिणजातिः जाइल मृग० (चसू. २७.४५; चसू, १५.७) अल्पा पृथूदरा चतुरहली ' भेदली ' इति लोके; जन्रालबर्गे, अस्याः मांसं सर्वर्राणिनामाढारार्थ हित्तम्, गुणाः- रीता असृक् पित्तइामनी सक्षिपातक्षय, घ्वासकासहिक्काऽरुि्र्रणुत्
(सुसू, ४६.५८; मुसू. २०.५)
-रसा-त्री., महाबला (रा. ४.४२५ पृ.६५)
-लिण्डिक-न., भेषजद्रव्य० मृगविट्सदृशां कर्कटाख्यम् ( अह्ठसू, ६.१३८)
-(लिण्डिका)-त्री., वनस्पति० विभीतकः आसबोपयुक्तेपु फलेबेेका (चसू. २५.४९) गाझेरकीफलम् (शिवकोष १२७)
-वर्ग-पु., मांसबरो प्राणिनः, प्णुकरनक्षहरिणशाझाश्बर्बारुक्कशारभायाः मुगाः स्टृता:
(अट्टसू. ६.४३)
-विगाण-न., मृगइएँ हरिणइएं वा (र. २₹.१७)
-द्यालविदप्प-वि., दुष्टमृगभक्षितम् (ससू. ४५.9१२)
-शिरस्-न., नक्षत्र० मृतरीर्षम् (असंस्. ८.४२) मृगाक्षी-सी., बनस्पति० हन्द्धवारणीभेद़: (ध.9.२५र; पृ.4..)
ग्रgुस० (रा. 6.२५6; पृ. ₹₹)


मृगाङ्कपोटल्रीरस-पु., पारद्योग० पोडशानिष्कपरि मितान् राह्रनाभीन् गोदुश्धेन पेषयित्वा मूषां कुर्याव। तश्रार्धनिल्कं सूतभस्म नि क्कत्रयं च गन्धकं निक्किप्य रोधयेन्मृद़ा च लिछ्धा गजपुटेन पचेत्। मूषया सद्व चूर्णयेत् एवमेवह्सायनं सिन्दं भवति । मात्रा-गुआआ परिमिता। फलं-क्षयनाशः
(र. १૪.२३.२५)

मृगाण्डजा-त्री., भेषजद्रव्य० कस्तूरिका (ध. ३.२८; प. 900 )
मृगाद्नी-ब्री., वनस्पति० चिर्भिट० (मुचि. ९.५८) हन्द्दवारूणी (मुज. २८.७; असंड. ४२;रा. ५.२५ง; पृ. ४२)
ध. १.२४८; पृ. ५८; १.२५२; पृ. ५९) कर्कटिका ( सुक. ५.६९.)
महाबला ( रा. ४.४२૪; प. दु४)
मृगाद्विनी-बी., वनस्पति० गाराक्षी (असंड.६; इन्दु.)
मृगारि-पु., वनस्पति० शिग्रुभेद्: (रा.७.६६; प. १४२)
मृगेक्षणा-ब्री., वनस्पति० कर्कटी (रा. ५.२५v; पृ.૪२)
सृगेन्द्रवारुणी-त्री., वनस्पति० इन्द्र्वारणी (असंसु. १४.३)
मृगेन्द्राणी-न्री., बनस्पति० आटरूपः (रा. ४.२८; पृ. ११)
मृगेर्वार-पु., वनस्पति० इन्द्वर्वर्णीभेद्ःः (ध. १.२५२; प. 4. )
कर्कटीभेदः (रा. 6.२46; प. ૪२)
मृगेर्वाएक-पु., प्राणि० मृग्क्ष्य:, शगालाकृति; गुहाशयेण्वेकः (सुसू. ४६.७२)
मृगेए-पु., बनस्पति० मुद्रर (रापरि. १०.२२; प. ३६९)
मृगैर्वरु-सी., बनस्पति० हून्मवार्णी (मुउ. ३०, ई; (असंसू. ८.૪२)
मृरैर्वाखकमुख-न., स्वस्तिकयन्त्र० मृौैर्वर्कमुखसदूरा यन्त्रम् ( सुस. 6.9०)
मृगोर्वाह-स्री., वनस्पति० गवाक्षी (असंड, ४)
मृग्य-वि., मृगस्येदें, मृगसम्बन्धिमांस०, अपृचिधमांसेबु एकं मृग्यमांसम् (अहुस्त्. ६.१४)
मृ३क्षण-न., म्रक्षणम् । तैलघृतनवनीतादिनाऽभ्यद्ज: (र.२५.३.८)
मृजा-सी., परिमार्जनम् (चसि. ११.२९) उद्दर्तनम् (चनि. ४.५) शुद्धप्रभा ( सुचि. २૪.३०) शुन्दि: (चवि, ८.9०; सुचि. २४.३९)
-चर्जन-न., शुन्दिकरस्नानाद्विजंनम् (चवि.. ५.१०)

मृडः-पु., श्रीशाह्करः मृड्यति सुखयति सं करोति इति मृड: (र. १₹.१२)
मृणाल-न., बिसम् ( ध. ४.१६१; पु. १६७, सुड, ३६.३११-१६७; सुचि. ५.८) भोजनस्य पूर्व योज्यं, न तु भुन्ते कढ़ाचन (मुसू, ૪६.४६४) पद्यमूलान्स्यूलपरोदः (सुरा, Q.9०) पद्मनालम् (सुसू. ४६.२९८) तनुकमलतन्तुः (चचि.१४.९) वनस्पति० उशीरम् (सुच्चि. २.र०; ध.३.१४; g. २६)
( मृणाली )-बी., ( बिसम् ध.૪. १६१; पृ. १६७) कमलभेद्धः (चचि. く.१२९)
(म्टणाल)-कण्ड-पु., जलनारिपक्षि० (चसू, २७.૪२; असंसू. ७.८२) प्रववर्गीयः पक्षि० (मुसू. ४६.90ч ड.)
-घलया-वि,, मृणालनिमितनलयवती, कमलनालस्य कङ्दणानि धार्यते यया सा (कान्ता)
(असंसू, ૪.२६)
मृणालक-न., बिसम् ( ध. ૪.१६१; पृ. १६८)
( मृणालिका)-ब्री., बिसम (घ. ४.१६१; पु. १६७)
मृणालासव-पु., आसुत० नाद्देयमत्सभक्षणोत्तरमनुपानत्वेन व्रिहितोऽयम् आसच:
( मुसू. ૪६.૪३३)
मृणालिनी-ल्री., बिसम् (रा. १०.२Ь;८; प. १६७) मृत-वि., त्यक्कभाणः 'शोधयित्वामृतंसम्यन्द्रव्योंडगाविनिश्ययः 1 ( सुशा. 4.र6) अत्र मृतपद्रम् भासनमरणनाचकम् ड्ल्यवधेयम्, मृतस्य चिकिस्साविषयाभागात्; वृक्षम्रपातविषमपतितं मृतमन्भसि। उद्बन्दं च मूतं सह्यश्रिकिस्सेन्रसंज्ञवत्
( सुक. 4.44)
भस्मरूपं प्रात्तः (पारदः) लोहूं वा (र. १.३४;
(र. ८.२6)
न., वाराहीकन्द्: (र. २७.११७)
वत्सनाभ: (र. २७.११७)
(-गर्भा)-स्री., मृतो गर्मों यस्याः सा स्री, मृतगर्भाया : स्तियः लक्षणानि- यस्या: अन्तःकुक्षौ गर्मों म्रियते तस्या: स्तिमितं स्तन्धमुदरमाततं शीतमइमान्तर्गतमित्र भवत्यस्पन्द्नशश्र गर्भः भस्या: शूल्मधिकमुपजायते, न चाब्यः गादुर्भवन्तन, योनिर्न प्रस्नवति, अक्षिणी चास्याः स्नस्ते भवतः, किं च असौ ताभ्यति, च्यथते, चमते, श्यसिति, अरतिबहुला च भवति, न चास्या वेगप्राढुर्भावो

यधाब्दुपलक्यते，इत्येवंलक्षणां खियं मृतगर्भां विद्यात्（चशा．८．३०；असंशा．૪．२८）
－जीविन्－पु．，तिलकः（रा．१०，२६६）
－वत्सका－ब्री．，जातमांत्र मासात्पक्षाद्धर्घाहूत्रि－ वंघंवो यस्या अपल्यं न्रियते，सा खी（र．₹२，५६）
－संजीवन－पु．，योग० सूचिकाssभरणापरपर्यायो रसः（र．१२．७६－७९）
योग० पारदल्लोह्ग्रक्युककहुध्रमन：शिलाहरिताए－ कुम्भीचित्रकमृक्राजमारीयतण्डुल्यीयकमाभ्षिक－
हस्तिशुण्डीस्तुल्य भागास्तद्धर्धागी च पारद्वान्बौं। दिनत्र्यमार्ड़करसेन भावयिख्वा वालुकाम्रिना पचेत् 1 ततश्श बालुकायन्त्राइस्थायामेव भ₹्जाजम्बीरनिर्गुण्डीचाकेरीणां पृथग्रसं चतुर्दर्श－ दिनं यार्वल्विक्षिपेत् स्वाद्नरीती पुनरार्द्रकरसेन मर्दियि－ श्वोपयोजयेत्। बह्रम्रमाणोपसेवितो $S$ यं सच्चिपाता－ दिरोगान् अपदृन्ति（र．१२．१२३．३२） योग०，पारदृगन्धौ एकद्विभागौ वस्सनाभहरिताल－ कहुध्रमन：शिलाहि कुलोहचिन्रकत्रिकटुभृद्र्राजस्वर्ण－ माक्षिकाभ्रकह्तिग्युण््यानिविषाकुग्मीतण्डुलीयक－ ताम्रभस्मानि प्रत्येंक भागैकमित्येतत्सर्वमार्द़करसेन त्रिदिने मर्देयेत्। ततभ्य काचकूष्यां पाचयेत्पाचनाव－ सरे च जम्बीरत्रिफलानिर्गुण्डीनां रसं प्रत्येंके पह－ ग्रयमांत्र चाब्तेर्याश्य पलमान्रं कृप्यां प्रक्षिपेत，। सत्त－ डििनपर्यन्तं च पाचयेत्। ततःस्वा⿸厂⿱二⿺卜丿．र्रीतलम्युद्धत्या－ 55 र्देकरसेन मर्दुयिस्वा शोषयेत्। गुआद्वयमात्राप्र－ युन्छोऽयं सन्विपातज्बरजिद्वरः（र．१२．१३२－१३३） अगद०，स्टृकापूवस्थौणेयकादि：सुगन्धबहुलुर्द्र्यै： कृतः विशशामनो योगः（चचि．२३．५४－६०； असंड．$\gamma_{0}$ ）
न．，भेपज० मृतस्य मृतकल्पस्य वा अमृतवत् संजीवकं भेयजम्（चचि．२३．३७）
－（ संजीवनी ）－खी．，बनस्पाति गोरक्षटुग्धी
（ रापरि．4．५३；पृ．३४૪）
योग० कान्तलोहाभ्रकसाक्षिकाणां सत्वानि हीरक－ स्वर्णपारदानां भम्मानि च सताहां निम्बुकाय्यम्लरसेन पिद्दा गोलकीकृत्य च गोजिह्ना काकतुण्डीहरीतकी－ निग्गुण्डीमधुसैन्धबैलेंपयित्वा भूधरयन्न्रे पचेत्व्। एवं पक्षपर्यन्तं कुर्यांत्ततो यवचिक्वापलाश－ बिभीतकसर्षपकापासतण्डुलेलिसायां मूषायां स्वल्पं स्वलं टर्षं श्वेतकांच च द्वा शोषयेक्तद्नन्तरं बिड़योगेन समभागं स्वण्ण जाइयेक् । इंयं बडी

संवस्सरपर्यन्तं मुखे धारिता सती शुक्तम्भं कुरुते जरां च हरति（र．३०．9०9－9०५）
मृताजीवी－स्री．，गोरक्षदुग्घी（रापरि，५．५₹；पृ．३०૪） मृतालक－न．，तुवरी（सौराद्री）（ध．३．9०५；पृ．११६） मृतोत्थापन－पु．，योग० अभ्रताम्रहोहानां प्रत्येकं पलं घुते दुग्धे च पचेत् तस्मिन् विएक्रत्रिफल्लाचिन्नक－ ग्रिकट्रनां प्रत्येक पलमात्राणां चूर्ण क्षिपेन्मर्द्येच्च। मात्रा－णुक्माघतः आरम्य कमादप्रमाषपयंन्तम् । अनुपानं－घृतं मपु मथं दुरंध नारिक्लोदकंक बा। पथ्यं－रार्कराशाल्यक्वमांसरसादि 1 फलं－हृच्छ्यल－ पार्श्वश्यल गुल्मशिरः गूलामवातकटिम्रहाम्भिमान्यक्षय－ कुष्ठकासश्वासबिचर्चिकाइमरीकृच्छ्राणां नाशः
（र．१८．१२२．३०）
सृत्तिका－अी．，तुवरी（घ．३．१०६；q．११६）
गुड्रची（ध．१．४；प्ट．८）
मृद्－कृष्णमृच्चिका गुणाः－पाबनी रससिदि－ विधायिका，लेपेन योजिता चेत् दंसाविसर्वशोफानां हन्न्त्री（घ．₹；परि．३१；पृ．१३३）
－क्षर－न．，मूलकम्（ध．૪．₹३；पृ．१४०）
－पं्वक－न．，रसम्रयोगकुरहलः कीर्विताः पब्य मृत्तिकाः । ताश्र हृ्टिका गैरिंक लवणं भस्म वल्मी－ कमृत्तिका चेति（र． $90 . \mathrm{e} \mathrm{\gamma}$ ）
－वर्धमानक－पु．，कुरक्षेत्रात्पूर्वंदेश०
（काखिल．२५．८）देवीपुराणे षट्चख्वारिंदोऽघ्याये
बन्नसमीवर्वर्तिंवर्धमानदेशोद्धेखः समुपलम्यते（काड．） मृत्यु－पु．，रारीरेन्द्रियात्ममनसां वियोग：
（ सुस्．१．२५（४））मरणम्，द्विप्रकारको मृस्यु－ दोंघारंतुजभेद्रेन（सुस．३४．७）
अथर्वेदेद्विद्धः प्कोत्तरं मृस्युसारं प्रचक्षते। तन्रैक： कालमृत्युः，शोषाः सर्वे आगन्तबः（अपमृत्यवो－ डकालमृत्यवो वा）स्मृताः। अपरं च जलमम्निरिषंषं शस्त्रं क्बियो राजकुलानि चैतेडकालमृत्यव：
（सुसू．३४．६；चशा．६．२८；असंस．，८．११३）
ज्वरः，मृत्युकारणान्मृत्युः（चचि．३．१₹；
सुउ．३९．ร4）
－काल－पु．，प्रतिपुरुपनियतो मृत्युकाल：
（चशा．६．२く）
－नाशान－पु．，सनिज० पारद्（ रा．१₹．४२；
－बारि－न．，मृस्युरेब वारि（चइ．११．११）
－सामान्य－न．，मृत्युजनकद्वस्वाम्यम्（चवि．३，१३）
-हर-वि., मृत्युअयः मृस्युनिवारकः ( सुसू. १.२१) -हारिन्-पु., योग० चतुरद्धुलानि तिलोस्सेधमयःपत्राणि धाह्या रसे एकविंशतिवारं प्रतथ्य निर्वापयेत्ततश्य शतपलं स्थाल्यां क्षिप्त्वा तदुपरि धाह्यरसं प्रक्षिप्य भस्मराशौं निधापयेव्। प्रतिमासं लोहद्रण्डेन तद्वघह्टयेत्। रसेऽशुप्यमाणेऽन्यरसं प्रक्षिपेत्। वत्सराद्नन्तरमायसपश्राणि द्वयीभवन्ति। ततश्य तं दावमायसेन चालनीसहझापश्रेण लोहभाण्डेडनगाल्याबलेहख्वोदयं यावत्वाचयेत् । अनुपानम्-समांदो मधुसर्पिषी। जीर्णे औषधे मांसरसक्षीरसाज्यषट्टिकौद्नादीनां भोजनम्। एवमेकवर्षपर्यन्तम् भाचरेत्। वर्षमन्यक्कुटीं प्रविशोत्। फलम्-एवमनेत रोगजरामृत्युरास्ताभिविषजलैरनभिगम्यो अवेद्दर्षशतं च सर्वभावेध्रतीन्द्रिथो जीवेत् (र. २८.९8.१०9)
मृत्युक्जय-प., पारदूयोग० हरितालतास्रभस्मपारदगन्धकाभ्रकजेपालान् प्रत्येकं शाणमात्रान् टख्रणमन:श़्रिलामाक्षिकाणि श्राणद्दयमितानि वस्सनाभं च द्विशाणपरिमिंत मिलिखा चिन्रकरसेन च भावयिख्वा जायते। अयं सर्वज्वरविनाशनः (र. १२.४०)
सिद्दौधधि० क्षारद्ययं त्रिकडु लन्वणपश्वं मिशिप्रैतेषां समभारं पटचूर्णं क्रत्वा तत्समां पारद्गन्धकयोः कललिकां प्रक्षिप्य सर्वंमेकन्र दिनव्नयं मर्दयेये। मात्रा-पञ्ञगुजा। फलं-सलिपातनाझानम्। अनुपानं-चिन्नकार्द्कसैस्धबानां चूर्णम्। पथ्यंदुध्योदननः (र. १९.८-१५)
योग० माक्षिकहरितालताम्रवत्सनाभमनःसिलाजयपालपारद्गन्धका मुझल्लीरसेन मड़़िताःकुक्कुटपुटेन च पाचिता मृर्युक्जय इति ख्यातिं भर्जन्ति । अयं योगो नवजबरं सान्विपातिकज्वरं
च नाशयति । तत्र बद्डद्वयंय प्रमाणें द्धिभोजनं च पथ्यम् (र. १२.१०९-99)
मृत्सा-ब्री., मृत्तिका (घ. परि. ३.३०; पृ. १३३)
भेषजद्र्य० सौराष्ट्री (व. ३.9०५; पृ. ११६)
मृत्स्न-वि., पिच्छिलम् (सुनि. ६.9०; सुचि. १५.९)
(मृत्स्ना )-बी., सनिज० तुवरी
(घ. ३.904; प. 9१६)
मृत्तिका (धपरि. ३.३०-१३₹)
मृत्स्नांशुक-न., मृर्कर्पटम् चिक्रणमृद़ा लिसं कर्पटम्, रसपूरितघटमुखस्य कुपिकायाश्र पार्ध्यस्याबलेपनार्थमुप्युज्यते (र, 96.9३०)

मृद्-ली., भेषजद्रन्य० मृत्तिका चर्दिनित्रहगणे एकं द्व्यम् (चसू, ४.१४) अतिमान्रेण सृदक्षणं श्वयधुमापाद्यति (सुचि. २३, ૪) पाण्द्रोरोमृद्रेपणाग वह्लौल्यनुप्यर्थ विडझेनानिविषया पाख्या निम्बपद्धवैर्वार्तकेः कटुरोहिण्या मृर्वया कौटजैर्भाविता मृत्तिकोषयोज्या (असंचि. २१) कृषणमृत्तिका (सुचि. २.૪६) केदारमृत्तिका इयं रक्तपित्तशामनी
( सुЗ. ช५.३३)
खनिज० सौराश्री ( घ. ₹.१०६; पृ. ११६)
-मक्षण-न., मृत्तिका मक्षणम् पाण्डुरोगस्य पूर्वरृपे मृद्भक्षणेछ्छा हइयते (सुड. ४૪.५) मृद्भक्षणेन जाताः रोगाः पाण्डुच्छर्द्रिभ्वयधुध्वासकासातिसारजन्तब: मृच्छांगिसदृनस्तन्यद्वेपाइस्रभ्रमाः च (असंड. १)
-भाजन-न., मुत्तिकापान्रम् (चक. ७.२४)
-भृप्र्डोप्रनिर्वापित-वि., अश्निना भृषो मृत्वण्डो यस्मिब्विर्वापितः, तादृक् जलं, तृध्गाच्छर्घंतियोगप्रश्ननानां श्रेष्टम् (चसू, २५.४०)
-मृप्रलोप्रसाद-पु., मृद्मृ्लोटनिक्षेपणेन प्रासो जल्ग्रसादो नाम जलनैर्मल्यम् (असंसू. १३)
(मृत्)-कपाल-न., खर्परम्, योणितस्थापनगणे एकं द्वब्यम् (चसू, ४.१८)
-कर्मसंपन्न-वि., मृदा भिच्चिलेपनं यम्न सम्यकृतं तर् (चसू. १ช.ช६)
-कुज्चा-बी., तिल्बातामादीनां द्वदि पिष्टानामुष्णोदकमृद्विता पिण्डा, 'उत्कारिका ' इस्यन्ये
(चनि. १५.२२ज)
-पिण्डी-स्री., लोप्टम् ( असंसु. ₹.६)
( मुन्) -मयपात्र-न., सृद्विकारभूतं पान्रम्
( मृल्र)-लेपन-न., मृदा लेपनम् (असंसू, ३३,८)
मृदङ-पु., वाद्य० (सुरा, ४, ५₹)
मृद्नफल-न., कोशातकी (चक. ६.३)
मृदङ्ञफलिका-बी., कोसातकी (ध. १.१९२; प. ४६)
सृद्वित-न., गुह्नरोग० शूकजन्यरोगेष्वेक: शूकपाकानम्तरं पीडितं मेढूं वातकोपतः सशोफे भवति (सुनि. 9४.6; असंड, ₹८) लक्षण० पार्श्वावमोटितम् ( चनि.१.२१)
-चिकिस्सा-त्री., मृदितनाझ्नः शूकरोगविशोषस्य चिकित्सा। ईषनुषणेन बलातैलेन परिषेचने कार्यम्। मधुरै : घृतस्निरघैरुपनाहैंद्मृदितमुपनाहयेव् । मधुराणि काकोल्याद़ीन्यइनीयात् ( सुचि. २१.८) वि., मर्द्रितानः (अह़स्त, १५.१५)

मृडु-त्री., वनस्पति० कुमारी (रापारि, ५. १०; द.₹४०) न., मुण्डाख्यलोहप्रकारस्योपप्रकार, एवत् द्रुतद्रावि चिक्कणमविस्फोटं मूदु च; सुण्ड त्रिविघमुच्यते, सृदु कुणठं कडारं च (र. ५.6\%) सीसकम् (रा. १३.२१) वि., सुसट्यम्, अल्पबलम्, कोमलम्, सुकुमारम्, अतीक्ष्णम् (चक. १२.६८; चनि. १.१२ (४); चक, १२.१०૪; सुचि. २४.१₹; सुसू. १५.२१; सुरा. ५.४०; चक. १२.५६; सुसू. ₹२.३; सुसू. ₹१. ११; सुड. ३९.९८)
पु., गुण० कठिनविपरीतः, तोयाकारागुणभूयिघस्त्वगिन्द्दियग्राह्यगुणः (चशा.६.9०; सुसू. ४१.9१) ङलने शक्तिः (अहुसू. 9.96 ; सुसु. ४६.49८) (मृदी)-त्री., द्राक्षा, सद्यीका (रा. ११.ज6; प. १८०)
-कर्मन-न., मृद्धीकरणम्, तथ्च मधुरस्निग्धकोष्णल्यणैरन्तर्बहिश्रि क्रियमाणैलैंवादिभिः । म्रणस्य बव्युपक्रमेष्वेकः ( सुचि. १.८)
-कील-वि., शिथिलबन्धनम् ( सुसू. 6.95)
-कोष-वि., स्वल्पौषधविरेचनयोग्यो मृदुवीयौंषधविरेचनयोग्यो का (सुसू. ३९.१३) प्रायेण बहुपित्त: (चसू. १३.6)
-क्षार-पु., त्रिविधक्षारेण्वेकः ( सुसु. 9१.9१)
-ग्रन्थि-पु., वनस्पति॰ मज्जरः (रापरि,८.५२; पृ.३६१)
-चछद-पु., बनस्पति० नलः (रा. ८.२२२;पृ.१६२)
फोण्डाल्डः (रापरि. ৮.३०; पृ. ₹४९)
श्रीतालः (रा. ३.९५; पृ. १८२)
-(चछछा )-ब्री., चनस्पति० रिल्पिका
(रापरि. ८.૪९; पृ. २६१)
-ज्वर-पु., रोग० सौम्यज्जरः (चचि, १३.३८)
द्दर्म-पु., वनस्पति० दर्भः ( कुराः ) (घ. ૪.१३३; पृ. १६१)
-पत्र-पु., बनस्पति॰ नलः (रा.८.२२२;प.१६२)
भूर्जः ( रापरि, ९.२३; प. ३६५)
-पत्री-ब्री., वनस्पति० शाक० चिल्डी (रापरि. ज.६६; पृ. ३५₹)
-पर्वक-पु., वेत्रः (रापरि. 6.१४; प. २४く)
-पाक-पु., स्तोकाम्निसंयोगसाध्यः पाक: (चसू. २6.२64; सुचि. ३१.११)
-पाशा-वि., तनुपाशम् (यन्त्रम्) (सुसू, ৩.१९)
-पुष्प-पु.,शिरीषः (ஏ.११२;प.१९२)
-पुष्पक-पु., शिरीषः (रा. ४.१८८; प. १९२) आ. को. सं, ८२
-फल-पु., करीरः ( घ. ५.९९; दृ. १८३) नारिकेल० मधुनारिकेलकः (रा. ११.११०; प. १८४)
विकण्टकः (रापरि. ११.१९; पृ. ₹७૪)

-भृप्प-वि,, अल्पर्भर्जितम् ( सुसू, ४૪.३८)
-मांस-वि., कोमलमांसम् (अह्सू, २८.२)
-मुख-वि., यम्त्रदोध० शल्यपीडनासहमुखम् (सुसू, ७.१९)
-लता-ब्री., वनस्पति० शूली (रापरि.८,६८;६.३६३)
-बहा-वि., मन्द्दवा (चसु. २७.२११)
-विवृत-वि., अगाम्भररम ( मनः) चवि. ८.९४)
-वीर्य-वि., अतीक्ष्णवीर्यम् ( सुशा. 9०.६७)
-संमत-वि., म्दुरिति संमतः (चसू. १८.३८)
-संशोधन-न., अतीक्ष्ण विरेचनम् (अहृस्, १३.१)
-सार-न., वनस्पति॰ तूल्लम् (रा. ९.८७; पृ. १८१)
म्दद्दाराइएन-न., बोदारशखम् (र.,३.१३૪)
म्टद्दारशाङ्नक-न., उपरस० बोदारइशक्तक् (घपरि. ६.२३; प्ट. २९२)
मृदश्नि-पु., तैलसाधनाथं प्रयुक्को नातितीवो वह्बि: (चचि.३.२५८)
मृद्रम्निता-त्री., अम्नेरल्पबल्लम् (चनि. १.२७)
मृद्रीका-त्रौ., शुण्का कपिला दाक्षा (घ., प.प८; पृ. १७२) काकोल्यादिगणे एुं द्रद्यम्
(सुसू. ३८.३५) स्नेहोपगगणे एकं द्वन्यम्
(चसू. ४.१३) अस्या उदकं सशार्करं पित्तशूल-
शामनं भवति (सुड. Ү२.१०८) वतहरा डपि कोष्टे वातकृत्वं स्वभावसिद्द्धम् अस्या:
(असंसु. ५.२४०) रसायैस्तुल्याऽपि मधुकस्य च मृद्दीकाऽतिशायिद्वध्यस्वभावयोगाद्विरेचनी भवति (असंसू. १७.૪६) फलानामड्या (चसू, २५.₹८) गुणाः-मधुरा शीतला स्निरधा غृंहणी वृष्या तृष्णादाइज्वरभ्यासरक्तपित्तक्षत-क्षयवातपिच्चोदाव्रतंस्वरभेद्मदात्ययतिक्तास्यताडSस्यशोषकासनाशिनी च (चसू. २७.१२६) मृदीका श्वेता च दाक्षा काइमीरभवा ज्ञेया। सा
बीजविवर्जिता मृद्धीका प्रोच्यते (चचि. २४.१८०) मृद्वीकेक्षुरसासच-पु., आसुत० मृद्वीकेक्षुरसाभ्यां मिलिख्वा कृत भासव; माध्वीकसमो गुणैः, कफघ्न: मृद्वीकेक्धुरसासबोsप्येवम्, परं नाल्युष्णः. (चसू. २७.१८८; असंसू ६.१३२)

मृप्प－वि．，निर्मलम्（चचि．८．१३६）बदुनग्रियम् （चसू．२6．98く）
मृप्टन－न．，वनस्पति० राजिका（चस्．२७．१७०）
मेखला－ख्री．，क्षुद्रुवर्णघण्टिकायुक्तः कटिदोरक：
（ सुड，४6，६४）
बनस्पति० पृभ्किपर्णीं（रा，૪．११५ पृ．२૪）
मेघ－पु．，वनस्पति० मुस्ता（ध．१．४०g．१५）
（ मेधा ）－त्री．，बनस्पति० मुस्ता（रा．६．५८ हृ．१०）
－नाद－पु．，साक० तण्डुलीयक：（र．१८．२१२； र．१२．२१；थ．૪．११६ पृ．१५८）
－（नादी ）－ब्री．，तण्डुल्डीयकः（र．२५．१२१）
－नाद्रस－पु．，वातादिज्वरहो योग०，समगन्ब－ पारद्पादांशां कांस्यपित्तलताम्रभस्मभि：सांकं तण्डुलीयरसेन मर्देयित्वा एकमेबपुटं द्वा अयं क्रियते। अयं रसोऽनिलादिज्वरेपु माषप्रमाणेन दावर्यः（र．१२．२१）
－पुष्प－पु．，बनस्पति० बेतसः（घ．५．११७；श．१९३）
－प्रसव－न．，जलम्（रा．१४．३१८；पृ．२५く）
－मोद्विनी－ब्री．，वनस्पति० जम्बृ：（रा．११，१२८；
¢．१८६）
－राव－पु．，मेघनाद़ः। अम्बुचारिपक्षि०（चसू，२७．४३）
चातकः। मेघरावः संघातचारिप्लवेप्वेक：
（ सुसू，ช६，१०५－१०६）
सार－पु．，भेषजद़ब्य० चीनकर्पूर：
（रा．१२．६३；पृ．१०१）
－स्तनितोन्द्रव－पु．，वनस्पति० विकण्टक：
（रापरि．११．२०；पृ．₹४ง）
मेघागमप्रिय－पु．，बनस्पति० कद़म्ब० धाराकद्म्बः
（रा．३．१७२；पृ．१९०）
मेचक－पु．，घर्ण० कृष्णस्य बर्खादेः ससारगन्धकादि－ भिर्मससृणीकृतस्य यो वर्णः，सः（चचि，४．१२） इयामलनर्णः（ सुनि．६．२६）
न，，अअनम्（ध．३．१५१；पृ．१२५）
（ मेचका）－बी．，वायुरोगदा वायवी रता। इसमुन्भिद़ा वर्तंते（असंड．$\gamma \gamma$ ）दंशालक्षणाति－दंशामधये जतुकणोपमा पिटका ज्वरः शोफश्र जायते （असंड．४4）
मेचकाभ－वि．，स्निग्धकृष्णम्（चचि，१९．९）
मेचकाभिधा－स्री．，वनस्पति० वस्सादृनी（रापरि．३．₹२； प．३३२）
मेढ़－पु．，पशु० उरम्रः，＇मेंढा＇इति लोके
（र． 90,86 ）

न．，शारीर० उपस्थम्，शोफः तब पडन्रुलद्दींब़ पत्या अुलुपरिणाहं च（चवि．८．११6）बहिम्भुख－ स्रोतोविशोष：（मुशा．५．१०）मीवाह्वदय－ निबन्धिनीनामधोभागगतानां कण्डराणां मेढूमम्रप्र－ रोहः（सुशा．५．9१）मूत्रवेगरोधान्मेढूवेद़ना जायते（अहसू．४．४）
－पाक－पु．，रोग० रकम्रद्दोपजविकारेवेक：
（चस्，२८．१२，सुसू．२४．今）घत्वारिशातिपच्त－
विकारेप्वेक：（चसू．२०．१४）
－प्रमर्द－पु，लक्षण० मेढनस्य प्रकर्षण मर्द्नम्
（सुनि．३．9०）
－रोग－पु．，शिभ्भरोगः（सुचि．२६．१२）
－रुद्धि－त्री．，मेट्र्शोधनम्（अहसू．२५．३९）
मेणढ़्न－न．，मेढ्रम（असंशा．५．८१；१．१६；८．ই०）
－पाक－पु．，लक्षण० शोफसः पाकः（असंस्．२०．१४）
－स्तम्भ－पु．，लक्षण० झोफलः स्तबधता
（अंस्सू．२०．१३）
मेथा－ब्री．，वनस्पति॰ बनमेधिका，दृ०＇मेथिका＇ （रा． $4.9<4$ ）
मेथिका－बी．，बनस्पति० शाकभेद्，＇बावपिच्तहरा तिक्षा लर्यी श्रेप्माविरोधिनी＇मेथिका तस्समं किश्चिन् हिस्फिल्यं पुम्टिदें गुरु（ड．सुसू，४६．२．६६） मेथिका कटुरुष्णा द़ीसिकरी रक्षवित्तम्रकोपनी वातप्रणाशिन्यरोचकद्रा च（ध．६．११२）अहित्यस्तु वनमेथिका，मेथिकासटराः परन्तु वड़ब्वगुणः （थ．६．११₹）अश्षबला तुरुक्कदेरो घृद्वत्पत्रा मेथिकाभेद्ध पु।＇हिस्फितथ＇इ़ति लोके। मेथिका－ हिस्फित्थयोर्गुणसादइयमस्ति। वनमेथिका ताजिनां बल्या，तेषामर्थ पुव विझोपेण पूजिता（ भा．श्र．）
हिं．－मेधी ．
म．－मेथी．
गु．—मेथी．
बं．－मेथी．
त．－वेन्द्रायाम．
फा．－शामलिता．
मेथिनी－बी．，चनस्पति० मेथिकाभेद्：वनमेथिका，द्र० ＇मेथिका＇（रा．प．१८૪）
मेशी－ख्री．，वनस्पति० बनमेथिका，इयं शाकर्वेन उप－ युज्यते（ रा．५．१८૪；पृ．२३१）
मेद्क－पु．，जगलः，सुराद़ीनामधःस्थितो घनो भाग （चनि，२．४；चचि，6．80；चक．9．१२，

क्षेतसुरा जालाखया ( चस्. २५.४९)
मरम् (घ. ६.२४६; q. २५.)
मेद्ज-पु., गुगुल०० (रा, १२.१८८)
मेद्स्न्न., आरीर० रसादिसत्तथातुष्वेक:
(चसू, २६.४३ (५)) मांसात् परिणतो धातुः।
स्लेहनं कार्य करोति (सुसू. १५.५(१);
सुस. १४.90) पकृतिस्बस्य मेदसः प्राक्हतं कर्म-सनेद-खेददौ हउस्रं पुट्टिमस्मां च । शररीरे मेद्सः प्रमाणं द्वाबज़ली (चशा, ७.१५) अण्वस्थिपु मेदः स्यूल्यास्थिमु तु विरोपेणाभ्यन्तरस्थितः पीतो रक्य मज्ञा वतंते, इतरेपु संर्वें सरकं मेद् उच्यते ( ुुशा. ૪.१३) मेद्व:-क्षयलक्षणमू-कख्याः स्वपनं खीहोर्टेद्वि: कृसारन्ना, संधिगून्यता, रैक्ष्य मेदुरमांसगार्थना च (मुसू. १५.९; अढसू. ११.१८; असंसू, १९.9०) मेढ़ोबृम्दिलक्षणम्-अल्पे चेश्टिते श्रमः श्रासश्य वथैव स्फिक्सनोदरलम्बनं च, मांसकृष्टिल्षणानि च भघन्ति (अमंसू, ११.9०; असंसु, २४.२३) आमरसबद्दतिसित्नग्धमसग्यक्परिणतं मेद्ः प्रमेहाजनयति (सुनि, ६. $૪$ ) मेददक्षीणो नरः मेद़ः सिद्दानि मांसानि ग्राम्यानूयौद्रकानि च सक्षाराणि च विरोपेणाभिकार्द्रति (सुस. १५.२९-३१) जांगमद्यब्य० सामान्यगुणा:-वातथन्नं बहपित्तकफप्रष्ं बसामज्ञोःः सदृसास्तरूपं च (अहसु. ५.६१) ग्राम्बानृपौद़कानां च बसामेद्रोमजानो गुस्व्यमशधुरा बातध्नाः जाइनलैकराफक्रव्यादाद़ीनां लघुरीतक्रशाया: रक्तवित्तधनाः प्रतुदृविक्किराणां स्रेप्मध्नाः। तत्र घृततैल्बसामेदोमज्ञानो यथोत्तरं गुरुविपाका घात हराश्य ( सुसू. ₹५. १३१)
-क्षीण-वि., भीणमेदोधानुमान् (नरः) ( युसू. १५.२९-३१) दू० 'मेदेस'
-पुचछछ-乌ु., ग्राम्यपश्ये एउक:, मांसगुणाः- वृष्यं मेषसदूशाम् ( मुसु, ४६.८८) गुग्बक इति प्रसिद्ध: (ड. मुसू, ४६.८く)
-संभ्रय-वि., अतिस्यूल: ( चक. चसू. २८.१५)
-सार-वि., यस्मिन् मेदोधातुः सारखेन बतंते, वादृशः पुरुप० वर्णस्बरनेत्र चरालोमनखद्वन्तौधमूल्रवुरीवेgु विरोषतः ₹नेहबान्। सा सारता विर्तैभ्बसंसुस्बोपभोगभदानान्न्यांज्ञ सुक्रमारोपचारतां चाचहे (चवि. ८.9०६) हृछच्छरीरः स्निग्धमूत्रस्वेदृसर्रभायासासहिष्णुश्व ( सुस. ₹५,१६)
-सारा-ब्री., बसस्पति॰ मेदा
(रा. ५.१६१; द. ₹१ )
-स्थ-वि., मेदोधातुगतः (चचि.३.८९)
( मेदो )-श्रन्थि-प., रोग० मेदोोजम्रन्थिः, घृृदमेदोो वायुना मांसेडथया स्वचि नीतें ग्रिं्थि कुरते । उक्षणानि-रारीरृृद्धिक्षयवृद्हिहानिः स्निगधो महान कण्ड्युतोडरुजो ग्रन्थिर्भरबति। भिब्श पिण्याकसर्वि:श्रतिमें मेद़: स्रवति
( हुनि, ११.७; ₹. २૪.१२६)
-दोष-पु., मेदोघातुदुछिः (अहस. १५.२०)
-दोवज-वि., मेदोधानुदुषिज्नन्य: ( विकारः ), प्रन्यि-
 स्थौल्यातिव्वेद़्रभृतयो मेद़ोद़ोपजाः ( व्रिकाराः) (सुसू. २..९)
-द्रवा-र्री., बनस्पति० मेदा (रा. ५.१६१; पू. ₹१)
-धरा-ब्री., कला० तृतीया मेदोधररा नाम, मेदो हि तस्यामुदरेडण्वस्यियु च सरकं भबति तदेव च शिरसि कपाल्यविच्छकं मस्तिक्काख्यं मसुतुजन्नाख्यं च, स्यूल्यास्पिपु च मज्ञा ( असंशा, ५.३७;
( मुशा. ४.१२)
-युतानिल-प., मेदानृतो वातः (इन्हण:;
सुचि. $4.3^{\circ}$ )
-रोग-पु, रोग० मेदोधातुदुप्टिजन्यरोगः ( मा.)
-वर्ति-बी., शारीर० अतीव वरलं सरचतुष्यात्मकमान्त्राच्छादृंलं बपानाम्ना प्रसिद्दम्
( युि. २.४५)
-वहस्रोतस्-न., शारीर० मेदोबहे हे म्रोतसी तयोर्मूंल कही वृकौ च, तन्र विद्यस्य स्वेदागमनं स्निग्धान्रता वालुरोषः स्यूल्योफता पिपासा v ( सुरा. १.१२) मेदोवहानां च्बोवसां धुकौ ( वृकौ) मूले बपाबहनें च (चवि, ५.१६)
अव्यायामाद् द्विवास्वप्नान्मेयानामतिभक्षणाद् वारुपयाभ्वातिसेवनान् मेदोवाहीनि स्रोतांसि दुध्यन्ति (चवि. $4.9 ६$ )
-बहा-(सिरा)ब्बी., शारीर॰ मेदोधानानहनार्थ सिरा यत्रख्यो दोषः अन्येद्युष्कं ज्वर् करोति

$$
\text { (चचि.३. } \varsigma ३-\xi \gamma \text { ) }
$$

-चाहिस्रोतस्-न., मेदोवहृ्रोत: (चवि. ५.१६)
-बृद्धि-ब्री., रोग० मेदोजमु कबृद्धिरोगभेदेः, उक्षणम्-द्रयं मृदुः स्तिरबा कण्डूलयल्पबेदना तालफलघर्णा च भवति ( (ुनि, १२.६)

मेद्दा－बी．，वनस्पति० शुक्नननगणे，स्लेछोपगगाणे जीव－ नीयगणे बैकं दव्यम्（ चसू．૪．९－१३ ）जीवर्नीय－ पघ्ञमूलेलेखेक द्वव्यम्（चचि，१．૪夭）मेदा महा－ मेदा घेवि सेदाट्दूय जीवनीयगणे बतंते （असंसू．१५．६）गुणाः－स्वाहु：भीता क्षयदाइ－ उ्वरापदा पित्तह्नी कफवर्धिनी च। महामेदा शीता स्वाुुः कफपित्तविवर्धिनी दाहाहाम्तपित्क्षयबातज्बराव् हन्ति（ध．१२८－१२९；पृ．₹०）बातद़ोषकरी， मदामेदा तु लताजात：कन्दः，तद्रुणाः－रीतारुर्या कफश्रक्रवुन्दिकहत् दाहाग्यपित्त्क्षयतातज्वरर्नी च
（रा．५．१६२，१६૪；पृ．३१）
－द्वय－न．，मेदा，महामेढ़ा चैत्टूयं जीवनीयगणे प्रोक्षम्（ अहस．१५．० ）
मेद्दिनी－बी．，घनस्पति॰ मेदा（रा．५．१६१；६．₹१） काइमरी（रा．९．१४४；प．२९）
－सार－पु．．योग० लोहतान्रभस्मनां प्रत्येक पलन्रयं मृक्राजरसगोमून्तत्रिफलाफलैः पृथक् त्रिवारं संमर्थाम्लकाजिक तस्मिन् निक्षिप्य प्रहरचतुपयं याबत्पचेत्। ततश्न समभागगन्धकं संमिध्य विंशतिवारं पुेटेत् ततश्र पल्मान्रं पारदं बद्वाद़ांशं वत्सनाभं संचैं：समं च कहुग्रंय प्रक्षिप्य पेषये－ स्थापयेज्। मात्रा－बह्ध，अनुपानम्－धृतयुकं त्र－ कहुचूर्णम्，फलम्－अयं सेवेषां कुपानां व्वित्रस्य हन्ता सन् गुल्मप्प्डीहछुष्थयुरोगोदावर्तमहाबातमन्द्धा़्भि－
 भगन्द्रवविद्नुप्यम्त्रृृद्धिशिर：इ्यूलान्नाशयति
（र．२०．१२२－२९）
मेदुर－वि．，मेदख्वी（चलि．१．१६；सुचि．१०．३ं； असंसू，२५．६4）
（ मेदुरा）－ब्री．，बनस्पति॰ काकोती（र．३．१६६，पृ．३१） मेदोर्बुद－प．，न．，रोग० मेदसोडर्डुदम्（सुचि．१८．४१） मेद्य－वि．，मेटुग्म्，मेदोजनकम्（चचि．१५．२₹₹； कुनि．६．३）मेबो नाम स्यूलः सान्दः पुणो मेदोभबो मेद्द प्व बा（चचि，३०．८く）
－मांसोपद्रंश－पु．，मेदुर्राणिनां मांसस्योपदृशः， उपदृंशो नाम भोजनमध्ये सेष्यमानो रचिजनको भक्ष्यविशोण：（ असंशा．४．२४）
मेधा－ज्बी．，धारणाबती घी：（चसू，२५．३५०； सुरा．३．३₹ ）पित्तस्य कार्यम्（सुसू．१५．४．（२）） साच्विकगुणोड्यम्（ सुशा．१．१८ ）मेधां म्य्यादि－ धारणेन परीक्षेत（चवि．४．८）
－कर－वि．，धारणाशत्विवध्धकम्（अह्टस．१४．२८）
－कुत्－पु．，बनस्पति० शितिबारः（रा．४．२०७；दृ．३६）
－विन्－वि．，कुद्धिमान्（ सुचि．२८．४）
－（विनी）－बी．，चनस्पति० तेजस्विनी（रा．३．३९४； प． 99$)$
मेधागु ‘कामीय－वि．，मेधायुक्काममधिक्हलय क्रतः， （अध्यायसंज़्जविशोषः）कध्याय०（ुचि．२द．9）
मेधावी－खी．，मश्यम्（रा．१४．३．०२，प．२५४）
मेध्यु－पु．，घान्य० यवः（रा．१६，१२४；पृ．२२३）
बनस्पति० खद्रिः（रा．८．३२；घ．१२）
बि．，यज्ञियम् gु．，मेषो यक्तः विझोषणाद्र विरोष्याबगतिरिति वदहों मेटुरों बस्तः। वस्य स्यान रफं घृतैैलमृघं प्रवाहिकायां पिवेत （ सुछ．४०．9४е）
बि．，मेधकरं，मेधाइनकम्（ चसू．५．९८）
（मेध्या）－ख्बी．，बनस्पति० केतकी（रा．१०．१；पृ．२०૪） गोरोचना（घ．₹．२०；प．ऽ८）
ज्योतिष्मती（रा．३．₹८५；पृ．६१）
तेजोबती（रा．३．३३४；द．६१）
श्वेतचचा，बचा०（घ．२．६；प．し०）
शह्धुुष्वी（घ．४．9१३ पृ．१५६）
शमी（रा．८．१५२；gृ．१८८）
（ मेध्य）－रसागन－न．，मेधाजनकं रसायनम्，मण्यूक－ पण्यांः स्वरसः यष्टीसधुकस्य नूर्ण क्षीरण सह， गुद्च्या रसः शाइ्सपुष्प्याः समूल्लुपष्याः कल्क： प्वानि मेच्यरसायनानि रोगनाशकानि बल्यापिवर्ण－ सरवर्धनानि सन्ति। खोंखपुप्पी विरोेेण मेष्या （चचि．१．（३）३०，३१） मेख－पु．，पर्वत० सौवर्ष：पर्षतः（र．५．८）
मेलक－वि．，चार्वादिमेलनकरः（पुखः：）（र．६．५५）
－लवण－न．，औपरकम्（ रा．६．५१ पृ．ज६．）
मेलन－नि．，कटिनलोहमृदुस्वर्णयोरिव परस्परविल्बूयो： धाल्बोः संमेलनकारक：（माक्षिकधातुः）（र．२．८५） मेल्रा－ब्री．，वनस्पति॰ महानीली（रा．र．३५३ पृ．५५） सेप－पु．，ग्राग्यवर्गे पगु० ‘मेंढा’ दृति लोके（ चसू．१५．०； सुस्．४६．८५）मेषस्य मुत्राशयः बस्तियन्न्तार्थ प्रश्स्तः（ सुचि．₹७．१०6）शरन्यस्य मांसमिएम् （चसू．६．＞₹）मेपमांसगुणाः－वातहरं दीपने कफ－ पित्तल，सर्वम्याम्यमांससदृशगुणमेव（ध．वेंतनराणि १६）मेषरोग्गामन्वर्ष्दमद़खं भस क्षैदोपेतं हिक्काशमनार्थ लेड्लम्（सुउ．प०．२०）मेपस्य

इएर्रमअनद्वव्येपूपयुज्यते（असंसू．८．9६）मेपी－ मूर्रगुणाः－कडु तिक्रमीवक्षारमुषं बातध्न कास－ कीहोदुर्शासरोषवचोंग्रहेदु हितम्（रा．१५．५०₹ं； ध．६．४९१；प．२くu）
（ मेरी ）－ब्री．，मेषस्य खी，छागी（र．३．१६०）
वनस्पति० अजगृर्ती（र．२७．२く）
बनस्पति० जडामांसी（रा．१२．९9；q．११५） －विषाण－न．，मेपविपाणसदरं मेषणृत्रोफलम् मेप－ पृानीकाधफककपं पृतं विमिरेपूपयुज्यते
（मुउ．96．२9）
－शर्ना－न．，चनस्पति० अजगृती，स च पुत्र औीवक
सहशातरीविरोषः（ ड．सुसू．₹८．८－९）
－（ इर्नी ）－ब्री．，वनस्वति० अजययक्री
（ गुसू．३९．६－＊）
－शसीपुप्प－न．，पुण्प० विपसंसृट्टे अनार्थमुपयुज्यते
（ सुक．१．६९－49）
मेपक－乌ु．，वनस्पति० जीवन्तः（रापरि，५．८८；६．₹५५） मेषाक्ष－पु．，वनस्पति० चक्रमर्दः（ ध．४．५；पृ．१३४） मेपाक्षिकुसुम－पु．，वनस्पति० चक्वदे：
（จ．，ช．૪；ग．१३૪） मेषान्त्रि－पु．，वृष्पमेधा；बस्तान्त्रिः（ध．१ वर्गातर 9； रा．३．२；द．६८） मेषास्य－पु．，ग्रह० अयं पुस्यभरीर्र्रहःः（असंड．₹） मेषाब्बय－पु．，बनस्पति॰ चक्रमई्वः（ रा．४．८；पृ．१३५） मेषिन्－प．，वनस्पति० तिनिशः
( रापरि. १.२४; q. ३६५)

मेरीमूत्र－न．आविकमृत्रम्（ घ．६．र९१；पृ．२८३） मेह－पु．，रोग० प्रमेहः（चचि．६．५；सुनि．६．८） ॠ०＇प्रमेह＇
－कर्तनरस－पु．，पारद० पारदस्बतुल्यं नारं पः्र－ भागं च कार्पासनिर्वासं दृ़्बाडगस्त्यस्य बीजरातं क्षिप्त्वा सर्व चैतत्कार्पासबीजमजायुते तके पिश्दा माषमिता गुटिकाः कार्या；；मात्राप्यद्यमेका गुरिका； अनुपानं कपित्थनिर्यासो मापैंकं मधु च；फलं－ प्रमेदगणनाशः（र．१७．१२१）
－गद－पु．，प्रमेहरोगः（चचि．६．१३－१४）
－तिष्यारि－पु．，कनस्पति० तिक्कख्यद्रिः（र．9५．६५） करङः（र．१५．६．）
－ध्यान्तविवस्वत्－पु．，पारद योग० समभागेन पारदग्नान्काभ्रकमस्सालि जम्बीररसेन संमघ्य वर्सिम－ स्ताम्रमस्सार्धभागं प्रद्धिप्य गोटुग्ध्सज्जूरहैंराएँस－

पादीद्धाबेण गुद्वचीसर्ययुक्केल वथा च मांसीइतीतकी－ ककंटयूृंगीनिम्मलीदन्तीनां काथेन संमदृयेत्। मात्रा－पछ्हः，अनुपानं－चुफ्रमेहे शाल्मलीक्वाथ： अर्षासि मझु，अइमयां मधु，सर्षमेहेपु गोतुर्धम्
（र．१७．หく）
－बद्ध－प．，पारद्योग० पारदभस्सकान्तभस्ममुण्ड－ भस्मझिल्यतनुमाक्षिकमनःशिलात्रिकट्रित्रिफल्डाड्रोल－ बीजक्रपिस्यमबाइरिद्वाः सर्वाणि प्तानि त्रिंशदारं भृदरससेत मर्द्रयित्वा संशोष्य च मधुयुक्षं मापमान्रम् लिखात्। फलं सर्वेमेदनाशः। अनुपानं पण्महानिम्बनीजानि तण्डुलोदकेन विश्षा माँ ूूयं धृंत संमिः्य पिदेव（र．१७．9४०－૪३）
－मर्दनरस－पु．．योग० सीसभसाभ्रकमस्मना सह सस्वारं मर्देयित्वा सत्ववारं पुरेत्। ततस्तन्र कान्त－ भर्म समभागं क्षिप्वा गोमूत्रकशिलाधातुम्वेण परिमदृंयेत्। झोपयित्वा नागकरण्डके स्थापयेव। मात्रा－गुआद्वयम् । अनुपानं निम्बामलकरस：， फलं－सोपद्धवमेहनारः（र．१५．८३－८७）
－त्रण－पु．，मेहहेतुको घणः（ युचि．२．३૪）
－रान्रु－पु．，योग० कान्तहोहाश्रक्मप्डूरभस्मानि दरीतकीचूर्णं च कमेण पंचष्प््यद्यद्रतोलकानि त्रिफला चत्वार्रिशत्तोलका प्तत् सवंमेकर्र मदंयिस्त्वा गुटिका：कार्याः । फलं－मेहनाशनम्
（र．१५．६५）
－हर－योग० गन्धकसाहायद्येन सिहं राजावर्तमस तन्रस्मना मारितमश्रकं कान्तलोहं चैताम्यामभ्रक－ कान्ताम्यां च मारितः सूतः पारदसमो गम्धकश्न प्तत् सर्वेमेकत्र संमील्य त्रिदिनं－संमर्थ पुटयेत्। स्वार्करीवसाकुलीबर्द्रूरगु जामूलानां क्वाथेनाप्रारं मर्द्वयित्बा गुफं पटचूर्ण कुर्यांत्। अयं सकलमेछ－ नाइं करोति（र．१८．१०२－८）
मेहन－马．，बनस्यति॰ मुप्कक：（रा．११．२२०；पृ．१९६） मेहारि－पु．，पारदयोग० अर्धभागयुफ्तग्धकेल पारदस्य कजलीं कुष्वा कृष्गघतूररसेनैकाहं मर्वृयेव्। मृर्कर्पटविलिक्षायां परिपूर्य यामचतुष्यं लवण－ यन्त्रे पाचयेत् ！ख्वार्करीते पारवेडर्ष भागमभ्रकभस लोहभख़ च मर्देयेत् । मात्रा－बछः। सितामध्युतंत्रा गुद्धर्चीसस्वमनुपानम्। समधुपिप्पहीक चूर्ण वा। फलं－राजयक्ष्मपाण्डुमे हादिनारः

न．，योनिः（अहसू．५．६९）
मेब्र्म्（ स्रसे．अ५．१२）

मैणिमण्य-न., सानुनासिकराब्द्विशिएः शाव्द्वहधमनीविक्कारः ( बसू, २६.८૪)
मैन्र-पु., काल० अनुकृलो मुहूर्तः (चवि. ८.я)
मैन्रेय-पु., कवि० रोगापदरणचिन्तनार्य हिमवतः पारेध समेते ुु महर्थिन्वेक: ( चसू. १.१₹)
मैथिल-पु., बन्त्रकार० रसरल्नसमुब्यकर्शा लिंहगुत्तसूनुनाडsलोचितस्तन्रकर्ता (र. १.५-९)
मैथुन-न., घ्रीपुरुपयोः संयोगः, घ्यवायः (सुरा. २.४८)
मैधुनासहिप्णुत्व-न., लक्षण० मैथुनेडसहत्वम् ( मुशा. थ..१२)
मैमतायनि-पु., ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथं हिमवत: पाए्बें समेतेपु कषिण्वेकः (चसू. १.१₹)
मिरेय-पु., न., आयुत० सुरासकयोः प्रत्येकं निप्पादितयोरेकीकृल पुनःसंधानात् मैरेयः:
( सुसू. ४५.१८९-१९०; चक. १.१२) गुणा:मधुरो बृप्यः सन्तर्पणो गुरः (असंसु, ६,१११) तीक्ष्तः (चसू. २७.१८6) प्रमेहेपु वर्ज्यम् ( मुचि. ११.५) रणिनामहितम ( यस्. १९.१८) पड्धान्यासवेष्पेकम् ( चसू. २५.४९)
मोक्ष-पु., मुक्ति:, पुरुपस्य संसारजन्ममरणादिभिरसंयोगः ( चवि. ८.₹७; चशा. ३.९) विसर्गः (अढसू. २१.१२) बनस्पति० मुष्कक: (र. २.७१) (क्षण) पारला (र. २.८१)
-काल-प., मुक्किकालः ( असंनि. २.एx)
-शाख्रिकसमय-पु., मोक्षराखं संख्यादिक तास् न्नल्य हाव्दस्यायमर्थ इति संकेतः सिद्धान्तविशोषो वा (चवि. ८.५४)
मोक्षक-पु., बनस्पति॰ मुक्कक: (घ. ५ १३२, qृ. १८६)
मोक्षण-न., मोचनम् (अहस्. २९.६४)
मोघ-वि., निफ्फलम् ( सुसू. ३१.३२)
( मोधा )-ब्री., बनस्पति० सितपाटलि: (रापरि. १०.१६; दृ. ३६९; रा. २.१५२; पृ. २९)
मोच-न., फल० कदलीफलम् (अहसू. ६.११९; असंसू. 6.१७६-66; चसू. २७.१४₹; सुचि. ३१.५) न० ' कदलीफल '
पु., मोचरसः ( रा. ८.२१५; पृ. १९६)
(मोचा)-ब्री., वनस्पति० शहलकी (अहसू. १५.२६) कदली (र.१५.१२८; ध. ४.७4; पृ. १४८) नीलिनी (घ. १.२३२; पृ. ५५)

शालमली (ध. ४.१२७; पृ. १९५)
-चूर्ण-7., मोचरसचूर्ण्ण् ( असंशा. १.३६)
-निर्यास-पु., मोचरसः (र. १६.११०;
रा. ८.२१५; ฮ. १९६; घ. ५.१२६; प. १९५)
-निर्यासक-बनस्पति० (ध. ५.१२६; पृ. १९५)
-फल-न., कद्रीफलम् ( र. २७.५२-५૪)
-रस-पु., शाइ्मलीवृक्षल्य निर्यासः महाकषायरोंगे संघानीवगणे एकं द्यं तथैव शोणितस्थापनगणे पुरीषसंम्रहणीयनणे बेदनास्थापनयणे ैैकं दव्यम् (चसू. $૪ . Я-9<)$ प्रियद्रवादिगणे एकं नब्यं (सुसू. ₹८.૪५) गुणाः-कथायः कफलाताइरो रसायनो ग्राही बलपुद्विवर्वरीर्यमश्रायुयेंकसिद्धिद्: आाल्महीतुल्यगुणश्ल (रा. ८.२१६; पू. १९६) शाल्मली (घ. ५.१९५; प. १९५)
-सार-पु., मोचरस:(रा, ८.११५,र.१६.१५;६.१९६)

मोचक-पु., वनस्पति० मुक्कः (रा. ११.२२०; पृ.१३६) (मोचकी)-बी., बनस्पति० साल्मली, घणरोपणनैहे उपयुज्येते ( मुचि. २.५४; असंसू. ३.२१) मोडा-सी., बनस्पति॰ बला (रा. ४.८२२; पू. ६४)
 भक्ष्य० ल्डुक:, गुणाः-प्टेहणा:, सुदुर्जराश्य ( सुसू. ช६.३९५-३८६) ( मोट्रकी)-प्री., जिन्निणी (ध. ३.२२; दृ. १₹२)
-कलप-पु., सुदराख्बोक्षमोद्कपाकविषि:
(चक. १.२₹)
-मोद़क-पु., तनराजरार्करा (रा. १४.१६५५ पृ. ९२) मोद्नी-स्री., वनस्पति० यूथिका(रा.१०.२५०;दु.२००) मोट्ययन्ती-प्री., वनस्पति० मद्धिका ( सुचि. २५.३३) मोदा-स्री., बनस्पति० अजमोदा (ध. २.९८; पृ.८९) दामोळ्बया-ब्री., घनस्पति० अजमोद़ा (रा. ६.१५१;

प. es )
मोदिनी-ख्री., बनस्पति० मधिका (रा. १०.२२५;
प. १९५; रापरि. १०.२३; पृ. २छ९)
मझ्धिका० वृत्तमह्धिका (रा. १०.२२७; पृ. १९.५)
अजमोदा (रा. ६.१५१ पू. ९०)
मеयम् (रा. १४.३०३; पृ. २५૪)
मोरट-पु., न., स्य:प्रसूत्तायाः गोः क्षीरं, सहाहं गावव् पीयूपः, बदेव सत्वाहांत्परतो याबत्र्पसक्षतां न गच्छति ताबन्मोरट इ्युच्यते, गुणाः-मधुरो हृंहणो बृष्पश्य ( सुसू. ८4.99) दीसाग्नीनामनिद्धाणां

सुखम्रद्म्, तथा गुरु, तर्पणं, वृष्यं, पवननाइनं च (चसू. २७.२३૪)
वनस्पति० मूर्व० (ध. १.१५; पृ. ९)
इक्षमूल्लम् (र.२.७१; सुचि., ५.९)
अङ्कोलपुप्पः 'मोइहर' इति लोके (उल्पण:) इस्सिकर्णपलाशः घर्णादिगणे बीरतर्बाद्विगणे चैंक दुर्यम् ( सुसू. ३८.9०-१9)
( मोरटा)-ब्री., वनस्पति० मूर्वा (ध. १.१३; पृ. ९) मोरण-पु., क्षीरसदृशः किलारिकः; दभा तक्रेण वा सह पाकाप् प्टथग्मूतं घनद्रभागं क्षीरं-कृर्चिका। सेव पाकाद्दूना क्षीरशाकः। तयोषेनभाग: पृथगुद्धृतः-किलाटः, द्रवभागो मोरणः; गुणाःशुक्रनिद्राकफकरः विष्टन्भिगुरुद्दोषलः
(अहासू. ५.४१)
मोह-पु., अभानं, तम:, मनोविका०० मोह्मबिज्ञानेन परीक्षेत (चवि, ૪.८; चनि, u.૪)
लक्षण० मनसो वैचित्यम् (सुड. ६२.६) उच्छ्बासजोदाबर्तलक्षणम् (सुड. ५५.१6) कार्याकार्यानभिझ्ञल्त्रम्, विचाराशक्कि:
(अहसू. १.१)
रोग० मूर्छा, सुखनु:लसंज़ानाशः (सुड. ૪६.५; सुनि. १.२३)
-धूप-पुं, मोहकरधूपकल्पविशोष:
मोहन-पु., वनस्पति० धत्तूरः (रा. १०.१२; पू. १३५)
-वह्रिका-ख्री., वनस्पति० बटपत्रा, बटपत्रिका
(सुड. ६०.४८)
-चह्दी-ख्री., वनस्पति॰ घाही ( असंड. ८)
हिरीष: (असंड. ८)
मोहनिका-त्री., वनस्पति० पु क्रजीवः (सुचि. २८.२२)
बनस्पति० ' अवाक्रुप्पी' (सुचि. २८.२२)
मोहांश-पु., मोहो विपरीतज़ानं तस्यांशः, मूढतांशः (चशा. ૪.३ऽ)
मोहिनी-स्री., बनस्पति० उपोदकी (रापरि. ५.५४; प. ३५₹)
रेवतीम्रद्व० छ्यं जातहारिणी (कारेवतीकल्प ३९) मौकिरण-पु., भूताधिपति० अप्टादशानामेकतमोऽयम् (असंड. 6)
मौक्त-वि., मुक्काया इदम् ( सुड. १०.१५)

मौकिक-न., प्राणिजद्भव्य० मौक्तिकयोनयः श्युकि: शाख्बो गजः कोढः फणी मस्स्यो दद्दुरो वेणुश्रेल्यहौ (र. ४.१४) तन्र मौक्तिंक शुक्तिजे श्रेप्ठम्; उत्तमं तथा श्युं मौचिकमाकारेण महह्रोलाकारं हादि द्वेतं लघु सिनग्धं ररिमवव्विर्मलं तोयत्रभं च (र. ૪.१४) यत्तु स्क्षांत्र निर्जलं इयाबं ताम्राभं लवणोपमसर्धगुभ्रं विकटाकारं ग्रन्धिलं च तत्याज्यम् (र. ४.१५) नवरत्नेव्वेकम् (र. ४.५) गुणा:- मधुरं शीवं सरं बीयंकृत् बल्यं पुट्टिकरं पित्तंक दृप्टिरोगविषदाइहराजयक्ष्ममुखरोगझं च (ध. ६.६२; पृ. २१८) मधुरं ल्घु हिमं कान्तिदृष्वम्मिपुद्टिकरं भैदि विषनारानं बीर्यप्रदं कफपित्तनाशनं कासश्वासक्षयामिमान्यनाशनं दाहम्नमायुष्यं च (र. ४.१५) विसरेषे सपिषा सह प्रदेहार्थमुपयुज्यते (चचि. २१.८१)
-तण्डुल-पु., वनस्पति० घबल्यावनालः धान्यविशोष: (रा. १६.१६८; पृ. २२९)
मौक्तिकेय-न., प्राणिजद्भव्य० मौक्तिकम्
(रा. १₹.६६; पृ. २१८)
मौच-वि., मोचस्येदमिति मौचं ( कदलीकलम्) मोचफलमित्यर्थः, कद्लीफलम्, गुणाः-स्वादुरसं कपायं नातिशीवलं रक्तपित्तहरं बृष्यं रुचयं क्षेष्मकरं गुरु च (सुसू. र६.१८१)
मौंआवण-न., वनस्पति० मुअः (रा. ८.२०४;प. १६०) मैक्जीपत्रा-ल्री., वनस्पति० बल्बजा
( रापरि. ८.४०; प.३६०)
मैढ्य-न., मूढता, अज्ञानम् ( असंरा. १२.१९)
मौत्रकृचिछ्छूकी-वि., मूत्रकृच्र्रे प्रोक्ता तदुपयोगिनी वा, (चिकिस्सा) (चवि. ५.२८)
मौौद्ररस-पु., मुद्रयूपः (असंसू. ६.४८, अहसू, ६.३३) मौद्रल्य-पु., ऊपि० यजःपुस्यविषये विकद्मानानामेकतमः पारिक्षिः (चसू, २५.८)
मौलिन्-वि., सुकुटधारी, मौलिस्मुकुटम् तद्वान्
मौस्तकपाय-पु., मुस्ताया अयमिति मौस्तः, मुस्तक्काथः
पक्कानीसारे उपयुक्तः (सुड, ૪०,७२)
मौहृर्तिक-पु., मुहूर्तः ज्योति: शाखोपलक्षणम्, तज्ञानाति इति मौहुर्तिक: ज्योतिविंद् ( असंशा. १.५४)


स्रक्षण-न., आलेपनम् (सुचि. ३.१८)
घ्रक्ष्षण-न., लेपनम् (असंड. २४)
अद्रिमन्-पु., मृदुल्वम् (असंसू. ८.१२)
मृदुशद्वादत्र हमानिच्क्रत्ययो जेयो भावार्थे।
क्लान-पु., वनस्पति॰ राजतरणी (रा. १०.२४६)
-ता-सी., ग्लानिः (असंसू, ₹२)
क्लानाइ़न-न, शुद्कं शुध्यद् बा अद्नम् ( सुचि. 4.6 )
क्लानि-खी., स्लानता किचिच्दुण्कस्वम् (अह्दसू. ७.९)

क्लायिन्-वि., क्षययुक्तम् (सुउ. ७,२८)
क्लेचछ्छ-न., खनिज० हिशूल (घ.६.૪०; पृ. २.४)
खनिज० ताम्रम् (र. १२.9२9-२२)
-कन्द्-प., वनस्पति० लगुन (ध. ४.६६; प. १४७)
-भोजन-पु., वनस्पति० गोधूमः (ध. ६.श७, प. र२७)
-मुख-न., खनिज़० तास्रम् (घ. ६.श; पृ. २०७)
म्लेच्छक्नक, खनिज० ताम्न्रकार० (र. ५,४८)

# आयुर्वेद़ीय - शब्द़कोशाः 

## य

## [ यकुत् ]

[ यज्ञिय ]

यकृत्-न., शारीर० पश्वद्शकोप्टाक्रेब्वेकम्, दक्षिणकुक्षेरधःस्थशरीरावयनः (चशा. ८.90) रअकपित्ताधारः झोणितवहानां स्रोतसां मूलम् (च. वि. ५.८) दक्षिणपार्ध्थं काल्खण्डम्, रक्तधराकलायाः पुरीषधराकलायाश्य स्थानम् ( मुशा. ४.90;5.9७) उत्पत्ति:-तच्छोणितजम् (सुशा. ૪.२५) तस्य स्थानम्-हृद्यस्य दक्षिणतो यक्षृत् कोम च (सुशा. ४.३१) रसधातुः यकृत् हीहानौ प्राप्य रागमुपैनि। यक्कृतः रक्षधराकलायां शोणितं भवति। तन्नस्थं शोणितं दोषाणां शोणित स्थानानां बलद़ानेनानुग्रहं करोति ( सुसू. १४.४; सुशा. ४.१०)
-पिण्ड-पु., शारीर० यकृत् (सुड. ६.१४)
-प्रकाशा-वि., यकृस्लण्डसंनिभं क्षप्णलोहितम् (सुनि. २.११)
(यकृज्-)ज-वि., यकृति जातः (चसु. 6.909 )
(यकृद्-) दालिन्-यक्नलाशकम्, दोषैर्यकृन्देदयति, दालग्यतीति ( मानि. सुनि. $6.9 ६$ )
-दाल्युद्र-न., रोग० उदरभेद्ः तस्योत्पर्चि फीहोदरवद्विजानीयात्। तद्धक्षणानि-भातुरो विशोषत: सीद्दति। मन्द्रज्वरामिः कफपित्तलिद्रैरुपद्युतः क्षीणबलोडतिपाण्डुश्व भवति। दक्षिणे पार्बे यक्टद् वृद्धिमेति (सुनि. ৩.१६)
-रस-पु., छागल्याद्विालस्सण्डरसः
(उ. सुउ. 96.96-96)
यक्ष-पु., देवयोनि० (ड. सुक, ५.६9-६२; चनि, फ.90) कुन्वेरादयः (सुसू, ५.२१) भूताधिपतिः (असंड, ৮) बनस्पति० वटः (र.११.३९) निर्यास० राल: (र. ११.३९)
( यक्षी )-त्री., रेवतीमहन सा द्वितीये -दिवसेऽपल्य विनाइायति ( कारेवतीक, $\gamma \gamma$ )
-कर्द्म-पु., सुगन्धिद्यव्यगण० कुछकुमागरः: महासुगन्ध इू्यपरपर्यायः, कर्पूरः, कस्त्री, चन्द्ननम्, तद्धुणा:-रीतः, सुगन्धि:, कान्तित्रद्दो स्वग्दोषखिरोर्तिवियनाइनः (थ. ५.४५)
-गुहा-बी., वनस्पति० पृक्षिपर्णी
(काखिल. अ. 9१.९6)

शालिपर्णों (काखिल. अ. ११.९.6)
-ग्रहु-पु., ग्रहु० यक्षाडsविप्टलक्षणानि-रक्तनेत्र: कमनीयसूक्ष्मरक्षवस्बधारी, प्रचुरसत्वो द्रुतमतिरल्पबक्रा, क्षमारीलस्तेजस्वी केनापि अभिलपितं वस्तु ददामि इति भाषिता ( सुड. ६०.११)
-तह-पु., बनस्पति० वटः (रा. ११.११४)
-दिह्रा-ख्वी., यक्षराट्क्रंबेरस्य दिशा 'उद्दीची '
(र. ५.१-२)
-धृप-पु., निर्यास० राल: (घ. ३; ध. ३.१२१) वनस्पति० सर्जक: (रा. ३.२०५)
-्ोोचन-पु., वनस्पति० पूतिकरअः

> (र. ११.२७-३९)

यक्षाक्ष-पु., वनस्पति० पूतिकरझः (र. ३०.६९)
यक्षावास-पु., वनस्पति॰ बटः (रा. ११.१४४)
यक्षोन्माद-पु., रोग० (चवि. ९.२०)
यक्ष्मन-पु., रोग० राजयक्ष्मा (चइ. ५.८)
रोगः (चनि. १.५)
ज्नरः
दोषः (चवि. ६.४)
यक्षिमन्-वि., यक्ष्मरोगी ( सुड. ४१.३१)
यजुस्-न., यजुलेंदः, चतुर्णों बेद़ानामेकः (चसू,३०.२०)
यज्जःपुरुपीय-वि., अध्यायसंज्ञ० (चसू. २५.१)
यक्ष-पु., यजदेवता (चक. चवि. ₹.२૪)
-नेत्री-र्बा., बनस्पति० सोमवह्ली (धपरि, ૪.૪)
-भूपण-पु., (परिव०) वनस्पति० दर्भः
(रा. く.२०6)
-योग्य-पु., वनस्पति० उदुम्बरः (रा. ११.३६)
चह्ही-ल्री., वनस्पति० सोमवह्धी (रापरि. ३.३)
-वुक्ष-पु., वनस्पति॰ वटः (रा. ११.११६)
-श्रेप्ठा-स्री., बनस्पति० सोमवद्धी (रापरि. ₹.३)
यझाइ-पु, वनस्वति० उदुम्बरः (घ. ५.८६)
सदिरः (रा. ८.३१)
( यझाइ़ )-बी., वनस्पति॰ सोमवह्धी (रापरि, ₹.₹)
यक्षिय-पु., वनरपति० विकन्कतः (रा.ल.५५)
उदुम्बरः (११,१३६)

( यक्रिय )-पत्रक-पु., बनस्पति० दर्भः ( रा. ८.२.७) यक्षीया-ब्री., सुरा (चचि. २..4)
यशीही-बी., यजूं वहतीविं; अनेन लौकिक्ज्ञान्तराण्पषि सुरखा किरिम्ते इृ्युच्यते
(चक. चनि, २४.૪)
यतवाच्- बं., वाक्संयमी बागयतः (अंसंसू, ३)
यत्त-कि., यलपरः ( मुसे. ₹४,८-८)
यथा-अ., यादृक ( चस्, २५.४०)
-काल-अव्य., काइसमतिक्रम्य ( ग्रशा. ४.9९)
-चित्र-अव्य., यथाबिन्यासम् (चवि, ६.५)
न्याय-अव्य., यथागमम् ( चसू. १४.५)
-प्रधान-अव्य., प्रधाने नाम प्राधान्यम्, प्राधान्यमनतिक्कम्य इृति यथाप्रधानम् (मुचि. ३१.५)
-प्रयोजन-अध्य., प्ययोजनस्वन्नतिकमेण (हुचि. ३१.५)
-सात्म्य-अव्य., हस्तवादार्दीनां सात्म्यविरोधि यया स्यात्तथा (चसू. २५.४०)
यथान्नि-अव्य., अम्रिमनतिक्रम्य (चसु. २५.४०)
यथार्थ-अव्य., यथाप्रयोजनम्, अथं: प्रयोजनम्, तेन गयाथ्थ यथाप्रयोजनम् ( मुशा. ४.२८)
यथोद्देशा-अन्य., उदेशामनतिकम्य (चशा. ४.४१)
यदुच्छा-की., अलक्षिता, अतर्कितोपनतल्लम् (गुशा. १.११)
-सिद्धि-ब्रा., अकस्मारिसदिः ( चसि, २.२८)
यन्न्र-न., पारदाद्देरेक्र स्थिरीकरणार्थ साधनम्, बार्तिके: स्वेद्नादिकर्माथं नििमिंतं दोलायन्त्रादिकम्र
(र. 9.8-90)
झाल्यानामाइरणोपाय; प्तादशानि यन्त्राण्येकोत्तरझातम्। अन्ये तु शतराद्दूस संख्यामात्रल्वादसंख्यानि यम्न्राणील्याहुः ( गुसू. ७.३) होहवेणुवृक्षमूग्रहृत्रवक्कलतृणानि स्नायुप्रताना अश्मानश्षेतेम्पो यन्न्राणि निष्पाद्यन्ते तानि च स्वस्तिकयन्त्राणि संदृंशयन्त्राणिताल्यन्त्राणि नाहीयम्त्राणि शब्लकायन्त्रण्युपयन्त्राणि चेति पुनरपि वोढा (अस, ५.५) यम्न्रकमांणि चनुर्विंशतिः-निर्षातनपूरणणय्धनग्यूहन नवर्तनचालनविवरतनविवरणपीडन-मार्गविकोधाधनिकर्षणाद्रणाइन्छनोक्षमनविनमन-
 प्रमार्जनानि ( मुस्, 6.90 ) अतिस्यूल्लाडसाराइतिदीवांडतिहस्वा ड्याहिविषसश्राहिक्रलिखिलान्युक्रतम्टुकीलम्धुमुस्बम्टुपारामेदेन

यन्त्रवेषा दाददा (मुस्. ५.१९) तग्र यम्न्रमूलं नाम यन्न्रनुछ्धिः (अहस, स.थ.\%)
श्राररसंधिः (चसु. १२.०)
-निपीडन-乌ु, रअअ्बाद्विबन्बनम् (अहास् 2.4.4.)
-विधि-दु., यन्त्रक्लनं यम्न्रभेदो बा ( मुसू. ऊ.9)
-विध्यध्याय-पु., अष्वायसंज्ञ० (मस्. 6.9)
यन्त्रण-न., पद्रय्रश्थे्बम्धनं तथोर्खादिमेंद्रेन त्रिधा
(मुसू. १८.१९)
(यन्त्रणा)-बीी., मुणवश्धः यन्त्रणनदियमपि त्रिजा
( सुस्, १८.३६)
-शाटक-न., रुणस्य नियन्ब्रणाथंमुपयुन्यमानो बर्बविदोपः ( मुचि. ६.र)
यन्त्रोपाय-न., यन्ग्रणधकारः ( मझशा. ८.८)
यम-पु., देहेंन्दिययोर्निरोघः (मुचि. २२.9०) अहिंसा सल्यमस्तेयं वह्यर्चर्यमवरिम्रक्षेति पत्न योगस्सूत्रोफ्ताः यमाः ( ड. मुनि, १.१₹३)
अवरः यम्यते नियम्यते अन्तं नीयते जीवितमनेनेति

युग्मम् ( चशा. २.११)
-कुल-न., यमगुहम, मुर्युग्हम (काआतिसूर्भीग.)
-क्षय-प., यमगृदम् ( चह. र.9८ )
-ज-वि., यमयोर्गर्मयोरेकः यमळ: (कारेतीी).
-द्रुम-प., बनस्पति० शाष्मरी (रा. ८.२१२)
-राश्ट्र-न., यमालयः ( मसस. ₹१.२₹)
-सत्च-वि., चित्तप्रकृतिः प्रापकारी चृछोश्यानो निर्भयः ग्रुचिः रम्टृतिमान् रागमोदमददे परहितश्र पुर्षो यमसच्चवान् ( सुरा. $8<\xi$ ) साध्विककायलक्षणेण्वेकम् ( सुशा. ૪.८६)
यमक-पु., धुतवैले स्नेदद्धयम् (चस, २.२७) वणन्बन्धः, हूयोर्नणयोः संयमनों बन्धः
(मुस्. 96.96-96)
(यमिका)-बी., रोग० हिकाक्रकारः, अयं यमलयेगेन जायते (चचि,१७.४३)
रेखतीम्रहस्य नाम ( काबालम्रहचि.)
यमल-वि., युग्मजम्, सहिनीयम् (युड. 40.90-99)
(यमला)-ब्री., हिकारोगः; यमिका (सुउ.40.90-99)
-चछ्छन-पु., बनस्पति॰ कोविदारः (रा. १०.२९३)
-पत्रक-पु., वनस्स्पति॰ अइमन्तक: ( (. ४.९૪)
-वेग-पु., हिकाया वारदूयं बहि:्रवतर्तम्
( g उ. $40.90-99$ )
यमानी-ब्री., वनस्पति० अजमोदा (चचि. ८.१२६)
[यमानीषाडव ] आयुरेदैीय-शबद्कोश: [यनन ] ६49
-पाडन-न., चूर्णकल्प० यवानीषाढवम् (चनि. $e .9 \times 9-988$ )
यव-पु., मान० पट्सर्षवमितः (र. ११.२) धान्यमाषट्टयम् (चक. १२.८८) गुजायाः चष्टांशः (र.३. १२ง-१२९)
धान्य०, गुणाः-मधुरः कपायस्तिक्तः (कटुविपाकी) (सुसू. ४६.૪१-४२) मधुरविपाकी (रा. १६) इीतो रूक्षो गुकः सरः ग्राही (रा. १६) बृष्यो चातमः (सुस. ४६.89-5२) वातकर: कफपित्तमो मेद्रव्रमेहपीनसभासकासोर्त्तभ्भकण्डामयत्वग्रोगमश्ब (ध. ६.৬く) स्वरवणकृृद्धेखनस्तृपाहरः प्रसादनः (सुस्ठ. ×६.૪१-૪२) सेवेदोपगच्छान्दिंनिश्रहणगणे अमहरगणे चैंक द्वब्यम् (चसू, ४.9३,9४,9६) वातसंशमनवर्गों एकं द्च्यम् (सुस. ३२.6) पुरीषजननानां श्रेष्टः (असंसू, १३.₹) यवकल्को अणे प्रशास्तः
( युचि. १.६९)
हि. - जौ, जबे.
म.-जब.
बं. —यन.
त.-यवैक्कोतुमै, पार्लियरिचि.
-कोलकुलत्थयूप्व-पु., आद्दारद्यं अयं कण्यो sनिलापहश्य (मुसू, ૪६.र४५)
-क्षार-पु., भपज्य० (ध. २.१ज) गुणाः-कटुरुण्गो स्क्षस्ती⿱्भणः सरो दीवनो रकटूपणः पित्वदूपण: कफजातः उद्रामजहूल्याइमरिमूल्रकृछ्रविषद्रोषघ्नश्य (ध. २.१७) वह्लिसमः शुक्षेष्मविबन्धाशोंगुल्मफीदविनाशानः ( मुस्, ४₹.३२३)
-क्षारघृत-न., यवक्षारसहितं घृतम्; कासे उपयुज्यते (चचि. १८.१६६)
-चिः्चा-खी., वनस्पति० 'यवेची' 'काटेधोतरा' इूति प्रसिद्धा (र. २५.२२)
-चित्रा-खी., बनस्पति० क्षीरिणी, काञ्ञनक्षीरी
-ज-पु., यवक्षारः (घ. २.१७)
यबानी (रा. ६.१४9)
न., निर्यास० पलाइगन्धा (रा. €.८८; पान ८१)
-जा-निर्यास० बंशरोचना (ध. २.५६)
-तिक्ता-त्री., वनस्पति० शब्खिनी (ध. १.२५६)
यवक्षेत्रेधु जायते तिक्तस नाम्ना प्रथिता (सुसू. ४५.१२५)
-तिक्कतैल-न., यवविक्ताजन्यं तैलम्, गुणा:- सर्वद्दोषश्रशमनमीषत्तिक्तमग्निद्दीपनं लेखनं मेखंयं पथ्यं रसायनं च (सुसू, ४५.१२५) रेचनं सुरभि च (ध. ६.9४३)
-पड्ड़्रि-खी., हस्तरेखा कुमारहस्ते अच्छिन्नेयं प्ररास्या ( कासु, २८)
-पह्₹-पु., यवस्थापनकोष्टी (सुचि. १२.१६)
-प्रख्या-त्री , क्रुदूरोग० कफवातोस्था मांससंभ्रिता यवाकारा कहिना भ्रथिता च पिडका (सुनि. १३.५) चिकिस्सा-एताम् आद़ौ स्वेद्येत् परिपाकगतां भिस्ता मणवत्समुपाचरेत् ( सुचि, श.०.५-६)
-फल-पु., बनस्पति० वंशः (ध. ૪.१३७)
कुटजः (रा. १.१९)
बंशाफल: ( असंड. ६ इन्दु)
-(फला)-बी., वनस्पति० दुन्धिका (हल्हण)
(सक. ६.१५)
-फलाह्दुर-पु., बनस्पति० वंशाग्रम् (रा. ५.२११)
-भस्मन्न्न., भैषज्य० यवक्षारः (सुड. ४३.१२)
-राक-पु., शाक० क्षेत्रवास्तुकम्, फक्जीचिल्ध्रयदिगणे (चसू. २८.9.२.)
-रूक-पु., भैषज्य० यवक्षारः (रा. ६.२૪)
-रूकल-पु., वनस्थति० सुण्डशालिः (रा. १६.८४) द्र० 'शालि'
यवक्षारः (अहृसू, ६.7५०)
-संभवा-स्री., बनस्पतिनिर्यास० वंशरोचना (ध,२.4६)
स्सुरा-त्री., आसुत० गुणाः-विष्टम्भिनी गुर्बी रुक्षा त्रिदोषक्रत् (अह्टस्. 4.60 )
-सूचक-पु., भैषज्य० यवक्षारः (रा. ६.२४)
-स्ब्रेद-पु., सेदे० अनभिस्वेदः (असंचि. ५)
यवक-पु., बनस्पति० शालिभेदःः ( ड. सुस्. ४६.४) द०' शालि.'
गोधूमः (ध. ६.२७)
मीहि: (घ. ६.७२)
धान्य० (चसू. २ง.१२) अल्पयवः
(चसू. २१.२५) गुर्वाहारद्वै्यम् (चसू. ५.११) शूकधान्यानामपश्यत्वेनाउयतमः (चस्. २५.३९) गुणाः-सधुरः, पाकेइम्ल उष्णो गुरुः, सिनर्धः, ह्ठेप्मपित्तलः, सूप्रमूत्रपुरीचश्य (अहस., ६.६-6)
यवन-पु., यवनदेदीयः यश्न मांसादिसात्म्यः
(चचि. ३०.३१६ )
६६० [यवनद्विष्ट] आयुर्वैदीय-शब्द्कोशः [यप्टिकर्ण ]

गोधूमः बनस्पति० ( रा. १६.१५१)
-द्विप्प-पु., निर्यास० गुग्गुलुः (रा. १२.१८₹)
यवनाल-पु., बनस्पति० जूर्णा (व. १६.१०८)
धान्य० यावनालनिभः सरपग्रो नदीजो ठढत्वक्र, गुणाः-इंबन्मधुरो र्च्यः शीतः पिन्चतुपाह्तः पश्रूनामहितश्न (घ, ८.३८)
यबनेप्ट-न., सनिज० सीसकम् (ध. ६.२१)
मरिचम्, वनस्पति० (ध, २.८८)
गृङ्ञनम् ( रा. ज.५५)
लझुनः (रा. 6.९६)
पलाण्डु० राजपलाण्डुः (रा. 6.१०३)
पलाण्ड़ः (घ. ४.७१)
(यवनेपा)-बी. बनस्पति० खर्जूरी (रा. ११.६प; पान. १७८)
यवस-पु.. वनस्पति॰ जुसम् ( सुस्. ३४.५)
यवसाह्र-पु., बनस्तति० यवानी (घ. २.३१)
यवागू-बी., आहारद्व्य० ( सुड. ४०,९२) तण्डुलादिकृता पेया (चचि. ₹.१४२) 'यवाग्रूर्विलद्रवा' (गुसू. ४६.३४५) यवागूं घढ्गुणे जले पचेत् (ร. सुसू, ४६.३४५)
यवाग्रज-पु., भैषज्य० यवक्षारः (चचि. २६.६४)
यवानीध्रुपः (चचि. २६,६૪)
न., भैपज्य० तुषोद़कम् (ध. ६.२५१)
बनस्पति० यवानी (घ, २,३१)
यबहुलुए-gु., यवस्या हुरो मन्त्रकम्मण्युपयुज्यते
(असंसू, द)
यवाढक-न., मान० चतुप्पप्टिपलानि (सुड. प२.४₹) यवानक-पु., न., बनस्पति० यवानी (असंचि. द) ( यवानिका )-बी., वनस्पति० यवानी (ध. २.११) यवानी-स्री., बनस्पति० गुणाः-कटुस्तिक्तोण्गा दीपनी बातकफध्नी शूलाध्मानार्शः कृमिच्छर्दिष्नी गुल्मोदूरनाशिनी च (घ. २.३३) पाचनी ल्घुस्तीक्ष्णा पित्तला शुक्क्लीहानाहनाशिनी च (र.१६.५६) ह्वाइडSस्वादनीयपित्तोस्केशकरी च (चसू.२6.96०)
दैर्गान्ध्यनारिनी (चसू. २७.३०७)
हि. - अजवाइन, अजमान.
म. -ओवा.
गु.-अजमो,
बं, -यमानी योयान.
त.-अमन.
फा.-नानुखा.

यवानीभेद्: तुरुक्काऽsरुया (घ. २.९४) गुणाःरुक्षा प्राहिणी मददकारिणी कटुः (घ. २.\&४)
-पाडब-न., योग० यवानीतिन्तिडीकनागराम्ल-
बेतसद्वाडिमबद्रवृक्षाम्लानि कर्षप्रमाणानि धान्यसौबचंलाजाजी बराकान्यर्धकर्षप्रमाणानि
पिप्पल्रीनों सतं मरीचानां दे शते शर्कराया: चस्वारि पलान्येकन्र चूर्णयेत्। गुणाः-जिद्नाविशोधनं हृघं हृत्प्जीहपार्श्वयूलनं रोचनं विवन्धानाहनाशानं कासश्थासहृरं ग्राहि मह्य्यरोंविकारनुत् (चचि, $<.9 \gamma 9$-9४૪)
यवान्नविकृति-बी., यवकृतान्नबिशोपः
(सुउ. ३९०.२60)
यवापल्य-न., भैषज्य० यनक्षारः (रा. ६.२૪)
यवापूप-पु., आाहारद्यव्य० यक्कतोडपूपः
(चस्, 26, २६५)
यवाम्लज-न., भैषग्र० तुपोदकम् (रा. १थ.2९0)
यवालक-पु., पक्षि० यवगुदुर्कः व्रिक्करवर्गीयाणामेकतमोडयम् ( सुसू. ४₹.48)
यवास-प., बनस्पति० यासः (चचि. ४.६८)
-रार्करा-खी., वनस्पति॰ यासरार्करा
(सस्, ४५.१६़6)
यवासक-पु., वनस्पति० यासः (घ. १.२२)
यवाह्ब-पु., भैबजय० यदक्षारः ( डुचि. २०.१९,२०)
यवोत्थ-न., भैषज्य० तुषोद्कम् (घ. ६.२५१)
यवौद्न-पु., यवकृताहारः ( सुड. १७.४ง)
यठय-पु., भैषज्य० यवक्षारः (घ. २.१७)
यरास्-न., निमिलगुणकीतरनम् ( गुस्, ३४.१३)
-करी-खी., बनस्पति० जीक्तीभेद्दः बृहज्जीचन्ती
( रा. ३.भ6०) दु० 'जीवन्ती '
जीवन्ती (ध. १.१४०)
यवतिक्ता (रा. १.२५६)
-बिनी-ब्री., वनस्पति० यर्रतिका (रा. ₹.३८१) बनस्पति॰ तेजस्विनी (रा. ३.३श४)
(यशो)-द-पु., खनिज० पारदः (र. १.२-५) म्रहमातृ० (असंड. ४)
-धन-पु., सम्षविंशतिरससिन्कित्रद्यायकेववेक:
(र. 9.र-4)
यरास्या-खी., बनस्पति० ऋद्धि: (रा. ५.१८७)
जीवन्ती (रा. ३.१७७)
यप्टि-खी., बनस्पति० भार्गो (रा. ६.s६)
-कर्ण-पु., पब्यद्राकर्णवन्धेव्येकः ( सुस्, 9६.90)

सच ग्रथितमांसस्तवधसिरासन्वतसूक्ष्मपालियुक्तः
( सुसू. १६.१०)
-मधुकान्बितघृत-न., यहिमधुमिश्रं घृतम्, म्रणे वेद्नाशामनार्थमुपयुज्यते (सुस्. ५.४२.)
-मार्कव-पु., नलिका-भृंदराजः (असंड. २८)
-लता-र्ञ्री., वनस्पवि० श्रमरारिः (रापरि. १०.४१)
यप्पिक-पु., वनस्पति० यप्टीमधु (चसू. ४.१४) (यप्टिका)-ख्री., प्रतुदुपक्षि० (चसू. २७.५२)
यपिकाभ्रामण-न., यन्त्रयप्टयाद्विना भामणम्, जलरीती" करणानामेकतममिद्यम् ( गुसू, ४१.१९) यरी-स्र्री., बनस्पति० यह्टीमपु (ध. १.१४२)
-मधुन., बनस्पति० गुणा:- मधुरमीपच्चिकं शीतं वृष्यं चधुप्यं रूपयं पित्तमं शोषक्षयविषच्हन्दितृष्णा घणम्नं च (घ. १.१४२) मेश्यरसायनग्रयोगेडस्य चूण्ण क्षीरेण सहोपयुज्यते (चचि. १(₹),३૪) हिं.-मुलहृटी, मीठी लकरी, मुलैटिका. म. ज्येप्ठमध, जेप्टमध.
ग. - जेठीमधनो मूळ.
फा.-वेखमेहेक्स्मझु.
-मधुक-न., बनस्पति० यह्टीमधु (सुच. ४५.२૪)
-मधुकपायस-न., नादारद्यय्य० यर्टीमधुकसाधितकीरसिद्धास्तण्डुलाः यह्टीमधुकान्व्रितं पायसं वा ( सुड. ५३.१३)
यप्टीक-न., वनस्पति० यम्टीमधु (घ. १.१४२)
यष्टृ-वि., यज्ञकता (चसू, ८,१८)
यष्टयाह्न-न., वनस्पति० यट्टीमधु (घ. १.१४२)
यस्यह्यावनिमित्तीय-वि., यस्य इयावरूपमधिक्रूल्य कृतोऽध्यायसंज़ाविऐोष: (चइ. ८,9)
याक्षसत्च-न., चित्तप्रकृतिः, राजससच्चभेद्य, दानशारयाडल्यल्कारपानभोजनमैधुनैनित्योपेवं ग्रमुदितम् (कासू, २८)
याचनक-पु., बनस्पति० एरण्डसेद्ः रकैरण्ड:
(रा, ८.४૪ध) म्र० ' परण्ड'
याझ्किक-पु., बनस्पति० पलाशः (घ. प.9६9)
पिप्यलः (रा. ११.११८)
सद्रिरभेद्दः, ताम्रकण्टकः (रा. ८.३६) द्०० 'खद्रि'
-समय-पु., याज्तिकसिद्धान्तः, पूर्वमीमांसाशार्तीयसिद्धाग्तः ( चवि. ८.५४)
यातुक-पु., साक० गुक्ला शाकपर्णी, फीचिह्रयादिगणे म्रोक्चेयम् (चसू, २७,१०२)

यातुछन-पु., नियास० गुग्गुलुः (रा. १२.१८४)
यात्राकर-मि., यापनाकरम् ( बसू, १८.३९)
यादृच्छिक-वि., यदृच्छया नाम स्वैरतया स्वच्छंदुं वा कर्म कर्बन् (चसि, २.५)
यान-न., गमनम् (सुस, ४६.४२०) बाइनम् ( सुसू, २.१०)
-क्लान्त-वि., यानेन रथादिना क्लाम्त:
(चसि, २.१४)
-यान-न., यानेन गमनम् (अहसू. १६.२७)
यानित्रक-वि., यन्त्रपीडितः (चसू. २७.२३७)
यास्त्रिकेभ्भुरस-पु., यन्त्रपीडित इक्षुरसः, गुणाः-गुरु.
बिद्वाही विष्म्मी ( सुसू. 84.946)
यापन-वि., घारणम् ( सुनि. १.१२)
पोषणम् (सुस्. १४.३)
रोगझमनम् ( सुचि. ६.१३)
-बस्ति-पु., निरूह्रस्ति० (सुचि. ₹५.१८) क्लैबये उपक्रमविशोष: (चनि. ३०.२०३-२०४) अतियोगो लक्षणम्- शोफामिनाशपाण्डुवाइूलार्शःःपरिकर्तिकाग्वरातिसाराः (चसि. १२.३०-३१) तम्र वर्जनीयम्-ष्यायामो मैधुनं मघं शिशिराम्यु संभोजनं रथक्षोभो मधु च (चसि. १२.२३)
यापनीय-वि., याप्यः ( सुस्. २३, १०)
याप्य-वि., असाध्यम्, ' याति नाशोषतां ष्याधिरसाघ्यो याप्यसंश्ञितः ' (चचि. ८,३४) भायुपः इोपत्रादुसाप्योsंपे पथ्यसेवया क्नाल्पसुसो क्याधि: (चसू. 90.96 )
-ता-खी., कृष्छूसाघ्यता (सुसू, ४.५)
याम-पु., प्रहरः (र. ३.२९)
यामिनी-ब्री., रात्रिः (सुचि. २६.८)
यामुन-न., सनिज० अङ্ञनम् (रा., १३.२१४)
यामुनेय-न., खनिज० अझ्ञनम् ( रा. ३.१५१)
याक्य-वि., दाध्किणद्विग्देश़ीयम् (र. ५.३)
न., नक्षन्र० भरणी ( सुक. ३.३८)
शुद्धसस्वप्रकारः ( चशा. $\gamma$ ₹ ₹ ( () ) लेखास्थवृत्त: प्रात्रकारी समृतिमानसंघ्रद्वार्यउस्थानवाने श्धर्यवान ब्यपगतरागेर्प्यद्टेषमोहश्न याक्यः (चशा.४.३७(૪) सक्षिपातज्वरमेदूः वातहीनकफमध्यपित्ताभिवृद्धिजः दू० 'जार'
(काकविशोषकर्क)
( याक्या )-ल्री., भरणीनक्षम्रम् (असंड. ४१) रेवतीम्रद्न० साइट्टमे दिनेडपत्यं विनाशयति
(कारेबती, ४६)

६६२ [याम्योदूभूत ] अयुर्वेदीय-शब्द्कोशः [युगषट्र्क ]

याक्योड्भूत-पु., बनस्पति० भीतालः (रा. ८.९५) यायावर-वि., गमनसीक्, नैकत्र कृताबस्थितिक्त्वात् आभीक्ष्प्येन बिचरण्रीलः ( चनि. १( ) .३)
याव-पु., यवृद्युकः (चसू. २८.२७३)
( यावी )-बी., बनस्यति० शद्धिनी (रा. ३.३८१)
-रार्करा-त्री., भैषज्य यवाससर्करा (घ. २.१०७)
-राक-न., शाक० केचिचछछ्विनीमानुः (असंसू. ५)
-राक-पु., भैषज्य० यवक्षारः (युचि. १.४०)
-राकज-पु., भैपज्य० यवक्षारः (ध. २.96)
यावक-वि.. यवकृतः (चड. १२.५२) घृत्तमिश्रं घवक्षेतं तर्पणन् अच्र० (चचि. ८.६५)
यावन-दु., घनस्सति० तुरुक: (च. ३.२२)
(यावनी )-ब्री., बनस्पति॰ यवानी ( ध. २.१४)

-प्रिया-ल्री., बनस्पति० नागवह्छी (धपरे. ३.२)
यावनाल-पु., बनस्पति० गुणाः- ईषन्मधुरः रीतो रू्य: पित्त्र: पित्ततृपाहश्र ( रापरि, ८.२८) जूर्णः ( रा. १६.१६८)
यवक्षारः ( सुड. १५. ११,१२)
(यावनाला)-ब्री., बनस्पति० जूर्णा (ध. ६.१०८) (यावनाली )-बी., शर्कराभेद्व ' हिमजा ' 'गुडजा '

इति प्रसिन्दा, गुणाः-स्वादुसिक्ताइपोष्णा विच्छिल सारिका रुख्या दाहकरी रक्तविकारकरी बातद्भी च (रा. १४.१६३) द० ' शर्करा'
-जभस्मन्-न., भैपज्य० यवक्षारः
( सुद. ४२..र०-र૪)
यास-पु., बनस्पति० धन्ब्यासः (घ. १.२२ )
-रार्करा-ब्री., दुरालमालयक्ताता शर्करा, सतिक्रा कषायमधुरा सीता च (चसू, २७.२४१)
युक्त-वि., निपुणः ( स्रस. ३४.२४)
( गुका)-सी., बनस्पति॰ रास्ना (असंस्ट. १५.४९)
-मात्र-बि., योग्यग्रमाणम् ( मुसू. ३४.२२-२३)
-रथ-पु., निरहछबस्ति०, रथेपु युक्षेपु हस्त्वये कल्पिते वा यो बस्तिद्दांतुं शक्यते स युक्तस्थो बस्ति: (युचि. ३८.9१५) तत्रैरण्डमूलकाथम धुतैरसैन्धनवच्चपिष्पह्रीफलानि द्वष्याणि (गुचि. ३८.११५)
-रसा-घी., बनस्पति० रास्ना (घ.१.२७०)
-सेन-वि., युक्ता सज्ञा सेता गस्य सः (सुसु. ३३.₹)
-सेनीय-वि., युक्तसेनमधिकृल कृतोडध्यायसंज्ञाविदोष: ( मुस्. ₹४.9)
-स्नेद्-वि., अल्पसनेहः (亏. बुनि. ३७, ५६)

युक्तार्थ-पु., युक्त: प्रमाणोपपन्न: अर्थः (सु.१.५)
युक्ति-स्री., तन्त्रयुदि: ( सुछ, १.6) प्रमाण० ( चस्. ११.२५) बहुकारणयोगजभावस्य त्रिकालसाधकं ज्ञानम् ( चसू. ११.८)
योजना (चनि. २६.६६)
अविनाभाबर्पः सभ्धन्ध: (चवि, ४.४)
योगः ( चसू. ५.८)
उपायः ( चस्. २६.१२)
-श्व-क.ं. युर्कि योगें जानाति ड़िति योगझ:
(चचि. ३.२४४)
-दूर्शान-न., उपदत्तिद्र्रनमू (चवि. ८.३)
-भुप्प-वि., ईँवद्यृष्मम् (चसू, २७.₹१०)
-य्युक-प., बनस्पति० तुरुफः (प.३.२३)
-बिड़ेप-У., योजनाविशोषः ( बुस. ₹9.4)
-ह्यपाश्रय-नि., युक्कियोजना योगो वा प्त्व व्यपाध्रयः यस्य तद् ( चचि. ८.८४)
गुण-न., पज्ञसंबस्सरात्मकः कालः ( युस. ६.\&) कृत-
त्रेताद्वापरकलिनामान: कमेण संच्वरजसमस्स्तभावा-
अर्बतारः कालाः ( काशा. )
कदि: बनस्पति० (थ. 9.98\%)
(युग)-पट्क-न, धादियुगं देवयुगं कृतयुगं श्रेतायुगं दापरययुगं कलिय्युगं चेति पह्युगानि, तश्र युगरंदेने शरीरस्वल्पभेद्:-कृत्युतो नारायणं नाम देहिनां संहननं शरीरमुख्पयेते। तस्स घनं निक्कालं रिरोडस्सीनि च सत्वास्पद्यान्याकृतयो बज्रगरीयस्व:, हदि चास्य महारिरा दौरोब, त्वगस्य विरश्राभे यमच्चिद्ध सर्वतोडस्य शुक्ं, योजनं चोलेखः सत्ररान्रं चास्य गर्भवासः, सयोजातस्य चास्य सर्वंकमाणि राक्यानि, न चास्य ध्रुत्पिपासाश्रमर्लनजियोकभयेर्ब्याडधर्मचिन्ताब्याधिजरा बाघन्ते, नच स्तन्यवृत्तिर्भवति, धर्मजानविज्ञानतपस्स्थितियुक्तयक्य भवन्ति। तस्य पहितोपमार्धमायुरहकृष्टमाहुः । अथ श्रेतायामर्धनारायणं नाम देंहिनां शरीरमुत्पयते। तस्यैकास्पिभावंयं चरीरमाकुचनग्रसारणबर्ज्ये गर्भवासोडटमासिक: स्तम्यजीविका च दे क्रिर:कपाहे पार्थियोरेकैक: संधिर्लसि च, ड्यस्थि पृष्ट, कोष्दस्य सिरा चिंदाति:, चुकंक च पहितोपम (?) चनुर्भावमायुरक्कृषं पूर्वाचार्धगुणाइसर्पणमिनि। अथ द्वापरे कौगिकसंडननं गरीरमुत्पघेते केशामात्राणुसुखिरास्थि अतिक्षितसंधिर्मइइइस्तिवल: सिरानु. बेधितयान्रं गाव्रसन्धिजस्य गुक्क पलितोपमा (?)

सभागमायुस्क कृए पूरांचार्धगुणाबसर्पणमिति। अथ कलियुगे प्रन्ञृष्तिपिएिनं संहननं शररीरमुत्पथते । पृथग्न्न्तजन्म द्रामासं गर्भवासः संवस्सरादूँच प्रतितिष्टति बाचं च विसूजति व्याध्याबाधानां बाहुल्यं च (काशा.)
युगन्धरा-त्री,, वन₹प्पति० जूर्णा (ध. ६.१०८)
गुगपत्-अव्य० एककालम् (सुनि.१.२१)
युगल्दक्ष-पु., वनस्पति० बर्तुरः (रापरि. ८.१२)
ग्रुग्म-वि., समसंख्याकम् (चशा, ८.५)
पर्बसंधिः (चसि. ३.२९)
युगलम् (सुशा. ३.₹૪)
-पत्र-पु., वनस्पति० कोविद्दारः (रा. १०.२०४)
-फला-स्री., बनस्पति० इन्दीवरी (रापरि. ₹२०)
वृश्सिकार्ली (रापरि. ९..)
-शुक-न., नेन्नकृष्णभागगतं सद्रणं शुक्युगलम् ( सुज. प.4)
गुचति-बी., बनस्पनि० नवमालिका (चचि. १.५ए) गुवतीश्रा-बी, वनस्पति० सुवर्णयूथा (रा. १०.9५१) युवालपिडका-स्ती., धुदरोगः यूनां मुखे भवा: कफमारुतरकजाः षिडका मुखदूषिका: शाल्मल्रीकण्टका युवानपिडका वेवि स्याताः ( मानि. )
यूक-पु., कीट० (चइ. २.२१) केशकीटः स्वेदजः (सुचि. २७.८) बाह्यकृमि० (असंनि. १४) बहिर्मलज: (चसू. १९. x-9) अणुस्तिलाकृतिर्बहु-पाद्युक्तः-कृष्गः शुक्लो वा, तस्य स्थानं केशाइमश्रुलोमपष्क्मवासांसि (चचि. ७.90) मान० पड् लिक्षाः एका यूका (र. ११.१)
यूधिका-ब्वी., बनस्पति० पुष्पलता० (च. ५.१४८) गुणाः-मधुरा (कषाया) (असंस्.. ०) शीता सुगन्यिः पित्तम्नी शर्करापित्तदाहतृषाश्वग्द्दोपदी च
(घ. 4.98く)
हिं.- जाति.
म.-चमेली.
गु. चमेली.
बं.—चमेली.
त. - सद्विगइ,
यूप-न., चनस्पति० तूलम् (ध. ५.६४)
-द्गुम-पु., बनस्पां० खद्रिरभेद: तात्रकण्टक: (रा. ८.₹६̧) न० 'खद्रि' यूपक-पु., न., बनस्पति० तूलम् (ध. ५.६४)
यूष-पु., धान्यादि़क्राथः (चसू. १३.२२) भाहारद्यव्य० सुद्नमसूरचणकादिकृतः ( सुड, ४०,२७)

गुणा:-रोचनो दीपनो बृष्यः स्वरवर्णबलगमिकृत् प्रस्टेद्न जनसन्तुप्विपुष्टिसुखप्रद्: (काखिल, $\times, 94-96)$ भेद्वाः-सुद्रयूषो विरसिकायूषो दाडिमयूषश्रिन्रकयूष आमलकयूषः पश्वकोलगूषो घान्ययूपः कुलत्थयूषः फल्यूषः पुप्पपन्र्यूषो वल्कगूषः पह्धवयूषो मद्वागूवो रास्नायूषश्वाछेरीयूषो मूलकयूनः पुननंबायूषोडतिबलायूषो गुडकाम्बलिकायूषब्विकटुयूपो लग्युनयूछो वाम्तुकयूषश्र
(काखिल, ૪.9९-२₹)
योग-पु., सम्यक्रवृत्तिः (चसि. ६.३१)
संबन्बः (चसू. १.५४)
योजना युक्तिः (चसू, २५.००)
तन्त्र्युक्ति० योगो नाम योजना, ब्यस्तानां पदानामेकीकरणम् ( चसि. १२.४१) येन वाक्यं युज्यते स योंगः ( सुड. ६५.९)
प्रयोगः ( चसू. १.८७)
विषयव्यावृत्तस्य मनस आत्मन्येव समाधानमच-
स्थितिर्वा (चशा. ५.१७)
औषधसमूहः ( सुचि. ६.११)
संयोग: (अह्टसू. ६.३२)
-क्षेम-पु., अलव्धलाभलब्धपरिपालनपूर्वकं जीवितनिर्वींः (चवि. ३.३६)
-ज-पु., चनस्पति० अगरु (ध. ३.२५)
-धर-वि., बुद्धगादीनां योगें मेलकं धारयति, यद्का बुदुग्रादियोगस्य धारक हृति (चशा. १.३५)
-वस्ति-पु., बस्ति० त्रयो निरूद्रार्सीणि चानुवासनानि तथा चाधन्तयोदौं सेत्वस्ती इल्येवम् अधौं बस्तयो योग इ्व्युच्यते (चसि. १.४९)
-सूपा-बी., भस्मीक्टतकोकिलनुपसंयुक्ता कृष्णामृत्तिका वल्मीकमृत्तिका विविधं बिडं चेलेयेतेषां संयोगाजाता विविधबिडेन च लिसा मूषा
(र.90.9१-92)
-रङ-पु., वनस्पति० नारङः (रा. ११.२४)
-राज-पु., कल्प० पाण्डुरोगो उपयुक्तः, त्रिफलायास्बयो भागाख्रिकटुकस्य च त्रयो भागा विडद्नचिश्रक मूलस्य भागैक: शिलाजतुरूप्यमलानां पश्षभागा: माक्षिकलौद्य च पश्वभागा:, अप्टौ भागाः सितायाश्रेस्येतव् संत्र माक्षिकेणाडsद्धुल्याssयसे भाजने स्थापयित्वोदुम्बरसमां मात्रां सेवेत, तन्र काकमाची कुलत्यकपोतकानि छर्ज्यानि, इदं सर्वरोगहरं श्रेष्टं रसायनम्। तथाऽयं कल्पविशोषः पाण्डुरोगविष-

## ६६४ [योगराजगुग्गुलु] आयुर्बेदीय-शाव्दकोशः [योनिविशोधन]

कासयक्ष्मविषमत्वरकुषाजीर्णमेहसोपश्वासारोचकापस्मारकामलार्शोनाशानश्थ (चचि. १६.८०-६६) -राजगुग्गुलु-पु., भैषज्य० पिप्पलीपिप्पहीमूलच्य-
 तिविणाजीरकरणुक्क प्णजीरकाजपिष्वरीक्टुकाजमोद़ामूर्वाभ्यः समभागिकाम्यः चुर्णिताम्यो द्विगुणां त्रिफलामादाय तत्र च श्रुद्धगुग्गुनुं प्रक्षिप्य यथावन्मर्द्यिस्वा तदूरिकाः कुर्याँ्। अनुपानं-मधु; समय:-प्रातः; फलम्-अर्दोववतगुल्मपाण्डूरोचकनाभिशूलोदाबत्त्रमेछ ववातरक्तक हक्षया पपस्मारहृदोग घ्रहणीश्वासकासभगन्द्राश्भिमान्यवीर्थयोनिदोपाणां
शामनम्, निप्परीहारां पानभोजनयोः तरकृतान् सतताम्थासादूलीपलिंत नइयति वर्षशतवर्रयं आयुजायते क्षीरशृतपरिप्जुताहारश्रास्य विदोपेण भक्षणीय: (र. २१.०૪-८३)
-चाह- वि., प्तादृराः वायुः, येन स योगाथोलिनो गुणं वहतीति; तेजसा युक्षो दाहछृत, सोमयुक्त: घेत् शीवकर इति (चचि. ३.३८-३९)
-चाहिन्-वि., यत् संयुक्तस्य दव्यस्य रसं वहति, तव् (चसू. २७.२४९) याइग्रन्येण संयुज्यते ताहग्दुव्यस्य कर्म करोतीति, योगबाहिपु श्रेंध् मधु ( सुस. 8५.9४२) योगर-पु., सनिज० स्क्षमाराराणि ( र. ५.८२) योगाअन-न., अज्ञन० कासीससामुदरसाअनजाति-

कोरकादिभिः क्रतम् ( घुड. ११.१५-१६)
योगाबह-वि., योग्यम् (चनि. २.१४)
योगिन्-पु., बनस्पति० नाऱः (घ.५.२०)
रसरलमुनुबयकर्शा सिंहगुससूतुना प्रमाणत्वेन
स्वीक्वतः तन्बकर्ता (र. १.५-९)
योगः समाधिः स यस्य विद्येते स: ( मुसू. ३.१७) -द्ध्ड्ड-ुु., वनस्पति॰ वेत्रः (रा.परि. ७.१४) योगीश्वरी-बी., वनस्पति० वन्ध्यक्कोंकी (घ. १.9<६)
योगीष्ट-न., खलिज० सीसकम् (ध. ६.२१)
योग्या-ब्री., बनस्पति० कद्धि: (घ. १,१४५)
सम्यक्कमाभ्यासः ( सुसू. १.9)
-सूत्रीय-वि., योग्यासूत्रमधिकृल क्रोडऽष्यायसंज्ञाविड़ोष: ( मुषू. ९.१)
योग्याई-वि., यस्य कर्मणो यस्मिन् दृव्ये साम्यं भवति
तर्कर्माभ्बांसयोग्यम् ( सुसु. २.५) योजन-न., चत्वारः कोश्राः ( मुचि, ३०.३५)
(योजना )-बी., प्रयोगः योजनम् (अह्हस. ४.७)
-बह्झी-बीी., वनस्पति॰ मंजिष्टा (ध. १.१७)
-सिद्धि-बी., योजनायां स्यां सिध्धि: (จइ. १२.८२)
योज्य-न., ख्लनिज० पुष्पकासीसम् ( घ. ₹.१२५)
योनला-स्री., वनस्पति॰ जुर्णो (घ.६.१०८)
योनि-ब्री., कारणम् (चनि. २४.६) हेतः (सुस. १५.८) उत्पत्विस्थानम् ( सुनि. १०.२१-२२) आधारकारणम् (चसू. २६.९) अभिघ्यक्तिकारणम् (चसू. १२.८) तत्तजन्मग्रणणोचिता जाति: (चशा. १.६) जन्म, चेतनश़रीराणां जातिभेदः ( चसू. ११.११) शारीर० शाख्बनाम्र्राकृतिरातत्तन्रययुक्ता (मुखा, ५.४₹) अपल्यथः:(चचि. ३०.१५) गर्भाशयः(गुस.११.२८) योनिमुस्सम् ( पुशा. ५.४५) कपल्यपथे चतचः पेइयम्तासां ं प्रसूतेऽम्यन्तरतो हे मुस्खाभ्रिते बाद्धे च बृत्ते दे गर्भिच्छिद्संश्रितासित्नः भुकातीवप्रवेखिन्यसिस्नः प्व वित्तकफाशाययोर्मधेये गर्सेशख्या यत्र गर्भिस्तिहति (मुशा. ५.३९) 'पुंसां पेइयः पुरसायायाः प्रोक्षा हक्षणमुकजाः । सीणामाबृत्य तिघन्ति फलमन्वर्गंते हि ताः ॥1 ' ( सुका. ५.०१) -कन्द-पु., रोग० यो यौनौ फूयोोणितसंकाशं निकुचाकृति. संनिमं कन्द्ध जनयति. स पू योनिकनद्ध: (मा.)
-गद्-पु., सीधिपस्यमाओें जातो रोगः
(चनि. ३०.३し)
-गुल्म-पु., रोग० योनिस्यो गुल्मः
(काबिल्य. १०.१४६)
च्छेद्-प., लक्षण० योनिविद्दारणम् तस्य चछेदान्दुजा प्राुुभंवति ( सुचि. 6.३६)
-दोष-प., रोग० योनिरोगः (चचि. ३०.३५)
-पुट-न., अप्यपयः ( असंड. १)
-प्रद्रोष-पु., रोग॰ योनिरोगः ( चसू, १३.२५)
-प्रस्रत्रण-न., लक्षण० योनिस्रावः ( काजातिसृत्रीय)
-अंश्रा-पु., योनिरोगः योनिबहिर्गमनम (सुनि. ८.६)
-रोग-प., रोग० योनिसहितगर्भाशयस्य विंशतिसंख्यांकेध्यक्तमो रोगः (र. २.१64)
-वात-Чु., योनिरोगःयोनिस्पवातदोष:(चचि.३०.५४)
-बिरेचन-न., उत्तरबस्तिः (चचि. ५.१४૪)
-विशोधन-वि., योनेन्वेंदेवेण शोधनं नामझुदिकरणम् ( चसू. १३.१५)
-बयापद्-त्री., योनिरोगः (चचि. ₹०.७) तत्र चरके विंशतिर्योनिब्याषद्: ताश्य-वातजा पित्तजा कफजा त्रिद़ोषजाइसृ, जा ऽरजस्काइचरणाइतिचरणा प्राकचरणोपझुतोदावर्तिनी कर्णिनी पुत्रळ्यन्तर्तुरी सूचीमुखी गुढ्का वामिनी पण्डी महायोनिश्र (चचि. ₹०) सुध्रुते ऽवि विंशतिः, उदावर्ता बन्ध्या विम्लुता परिस्बुता बतला रधिरक्षरा वामिनी स्रंसिनी पुत्रही पित्तलाडल्यानन्द़ा कर्णिन्यचरणाडतिचरणा हैरैभ्मिका पण्डी फलिनी महती सूचिवनत्रा सर्वजा च (मुड. ₹८.६.३) संग्रहे लोहितक्षयाइधिका (असंउ. ३द) तत्र वातजायां योनौ तोद़्यूल़्तन्मकार्कइयानि पिपीलिकाविसर्पणमिब चेदना, सशघ्द्र्क् फेनतनुस्क्षात्तैवम् (चचि. ₹०.३-१9) पित्चजायां योनौ दाहपाकज्वरोष्णनीलकीतातेनाभृशोष्गक्रुणपस्तावा: (चचि. ३०.१२) कफजा योनिः पिच्छिला रीता कण्डूग्रस्ताइल्पवेदन्ना पाण्डुवर्णा पाण्डुपिच्छिबारंतबाहिनी च (चचि. ३०.१३,१४)
-б्यापच्चिकित्सित-न., अध्यायसंझा०
(चचि. ₹०.9)
-бग्रापस्पतिणेध-पु., अध्याय० (सुउ. २८.१)
-प्रण-पु., लक्षण० योनौ त्वर्विद्रणम् (असंस्, ₹४)
-मणेक्षणयन्र-न., यन्त्र० इंदं मध्यभागो सुपिं देर्घ्येंण पोउशाहुलं तथा मुद्रिकया ऊर्मिकयाडसंचारिण्या युत्तं, तन्र चत्तारि पत्राणि, चतस्नः शलाका बर्तन्ते, वस्य मुग्रं मुकुलसदृराम्; इद्वम् मूले आक्रान्तं मूल्राल्फकाक्रमणान्मुखे प्रसरेत् (अह्ट. २५.२२)
-शाल-पु., लक्षण० योनिबेद्ना (सुनि.८.३)
-रोष-पु., योनेः शुक्कता (चसि. २.१६ )
-संबरण-न., योनिरोगः, योनिसंकोचः (सुनि, ८.६)
-संतृति-ईी., लक्षण० योनिसंकोच: (सुसू. ३३.१३)
-स्तम्म-पु., लक्षण० योने: स्वम्भः ( चसि. २.१६)
सस्रवण-न., लक्षण० योनिस्नावः ( असंशा. ४.9१) योषा-बी., नारी (र. ११.9०4)
योषित्त्र्री., वनिता ( सुड. 90.4)
-क्षीर-न., सीस्तन्यम् ( सुड. 90.4)
-प्रसज्डनु., योषिता सहू प्रसंगः, व्यवायः
( सुचि. २६.४)
(योषिद् ) विबिकरति-वि., योषिस्तु विबिक्षे एकान्ते
च रतिर्यस्य सः (सुउ. ६२.9०)
आ. को. सं. $\subset \gamma$

यौगिक-वि., युर्त्रि प्रमाणीकृल कृतम्, औषधकल्पनादिपूपयुक्तम् (चवि. ८.१४९)
युक्तम् (अवि. ८.४५)
पारदे नागस्य बड़स्य वा संयोगाज्ञायमानो (दोषः)
(र. ११.96-9८)
यौबन-न,, आश्रिंशदूर्ष बयोन्स्थाविझोषः (सुस.,३५.२९)
-पिडका-ली., झ्रुन्रोग० मुसदूषिका पिउका
( युनि. १₹.३)

## र

रकसा-ब्री., रोग० क्षुद्रोगः, शरीरे कण्डून्चिता संस्राबहीना या पिउका, सैव रकसा ( सुनि. ५.१५) रक्त-वि., रकतर्णयुक्तम् ( सुसू. ३८.५२)

पु., वर्ण० ताम्रवर्णः (सुसू. ३२.₹)
न., रजः (चचि. १५.१८) अवत्बम् (सुसु. १ष.६)
न., सत्तधातुव्वेक: (अह्टू. १.१३)
दूरापाणायतनेष्वेकम् (चसू. २९.३) आगमे रक्तनामानि शोणितलोहितासृग्रुधिरक्षतजादीनि; स्थानमस्य यकृर्हीहानौ, तन्नस्थमेव शेपाणां शोणितस्थानानामनुग्रहं करोति ( सुस्. २१.१६) रक्तोत्पत्ति:-द्वितीया रक्तधरा कलामांसस्यम्यन्तरवस्तस्यां शोणितं विशोपतश्य सिरासु यकृष्प्लीह्नोश्व भवति (सुशा. ४.१०) तन्रामिरेख रसं रफतां नयति (चचि. १५.२८) 'स्वस्थानस्थस्य कायाझिरंशा धातुधु संश्रिताः तेषां सादातिदी़िक्म्यां धातुबृद्विक्षयोन्नवः ॥) (अह्टस, ११.१४; चचि.१५.३८-३९) उत्पत्तिकाल: रसः किलैकाहेनैव संपयते वदूनन्तरं ये-षड् धातबस्ते भ्रत्येकं पश्षभिरहोमिः संपद्यन्ते (सुसू. १४.१५; ह) स्वभावः-तत्राम्बुरारीरमहासारभूतं रसाख्यमविकृतमविकृतेन तेजसा रझितमिन्द्रगोपाकारं च राशाशोणितगुझाफलालत्तकपन्मसुवर्णचर्ण धौतं च बिरज्यमाने मधुरमीपल्डवर्ण च स्निगधमशीवोण्ण गुरु पिस्तैकचयकोपोपरामनं सौम्याम्मेयं ग्रकृत्या रक्रमाहुस्तदा दूध्यम्। दोषमिति केचित्। उभयार्मकमिल्यन्ये (असंसू. ३६,६) द्ववरूपो धातु: (चचि, १५. ३ ) पाश्वभौतिकगुणा:-विस्नता द्वत्ता रागः स्पन्द्नन लघ्युता च (सुसू. १४.९) अनुण्गरीतंत मधुरं स्निग्धं वर्णंतो रक्षं गुरु विस्रं च (सुसू. २१.१७) रच्चसारतायां स्निम्धताम्रनखनयनतालुलिख्बौप्हपाणिपाद्तलम्
(ससू. ३५.9६)

कर्ण...ललाटमेहनं स्रिग्धरकवर्ण श्रीमह्राजिव्णु रक्कसाराणाम्। सा सारता सुखमुद्रतां मेधां मनस्वित्वं सौकुमाय अन्तिबलमक्नेश सहिप्णुत्वमुष्णासहिद्णुस्वमाचश्टे (चवि. ८.१०४) प्रसाणम्अप्टावअ्जलयः (चशा. ५.१५) कर्म-बर्णम्वसादों मांसपुणिर्जाबने धातूनां पुरणं, असंशयंय स्पर्शझ़ानं च (सुशा. ४.१४; सुसू. १०.4(१)) यकृत्छीहानॉँ शोणितबौ, शोणित फे.नप्रभःः फुफ्कुसः शोणितकित्वभभब उण्डुक: (सुझा. ४.शः) अवयबजनकत्व-यक्टतहीद्धानौझोणितजौरक्तफेनप्रभवः फुक्फुसः रच्चकिट्रम्रभाबात् उण्डुकः तथैब च आंग्रं, गुद्दे, बस्ति, जिन्हा, बृकौ, बृषणी ह्द्यं चापि रक्छात् तथैबन्येषां धानुघटकानां सारान् भर्रात ( सुस. र२६.३१)
उपधातवः-असूजः कण्डराः सिताः (चचि.१५.१५) मलः-पित्तम् (चचि. १५.१८; सुस. ४६.५२8) प्रशस्तिः-रधिरं देहस्य मूलं तेनैने स घार्येते, तस्माघत्नेन तत्संरक्ष्यम् (युस्, १४.४४) केचिद्नंक्ष चतुथं दोषं मन्यन्ते (अर. अहस, ११६, रक्-
 गुल्मोपकुराकामलाब्यक्नामिनाशसंमोह्रकत्वह्ननेश्रमून्रताः (अहस., ११,८-९) रच्तक्षयल्कणानिअग्लशिशिरमीतिः सिराभौथिल्यं रुक्षता च (अह्हसू. ११.१७) रक्त्रकोपह्तेतु:-पिक्त्रकोपणंरेब चाभीक्ष्ण द्वयस्विरधगुरभिराहारेर्द्विवास्वमकोधानलातपश्रमाभिघाताजीर्णविरूद्धाप्यशनाद्विभिश्र (सुसू. २१.२५) रक्तरोगाः-कुष्ठविसर्पपिडकामराकनीलिकातिलकालकन्यच्छच्यक्णन्द्र लुप्तक्धी विद्धिध-
 तयो रकद्वाषजाः (स्ुस. २४.९) दुटरकलक्षणम्वाताद्रणामं विशद्ं फेनिलं तनु च, पित्तात पीवासितं रतं, औणायवशात् चिरेण स्यानं, कफार्दाषथृाणुुपिचिछ्छलं तन्तुमद् घनम्, संसर्गात् त्रिलिख्र सांनिपातिकम् (चस्. २૪.२०२१) मृगादि. प्राणिनां रकंक मेषजत्वेनोप्युज्यते
(अहासू. २ง.૪३; असंड. ३ऽ)

न., खनिज० हिद्दुलम् (रा, १३, ४७).
सिन्दूरम (रा. १२.१६०)
वनस्वति० मक्षिषा (र.२२.१₹२)
रचसिम्गु: (र. २९,१३२)
रकचन्द्न (र. २२.१३२)

पद्यक्र: (रा.२२.१४२.)

अपामार्गः (ध.9.२६₹)
चीहि: (रा. १६.५९)
दिस्नुलः ( रापरि, 6.60 )
भैपग्य० प्रवालम् (घ. ६.६४)
(रकार)-स्ता., बनस्पति० मब्ञिष्टा (मुचि,३७.₹१)
मांसरोहिणी (ध. ૪.९४)
गुभा (रा. ₹.૪७)
उद्र्रकाण्डी ( रापरि. १०,४३)
भैषज्य० लाक्षा (ध. ३.८२)
बताभेदः, वायव्यलता; देशलक्षणानि-पाण्डु-
पिङकाज्नरश्येतातिसारश्धासदाइसरक्कलेद्रेदा:
(असंज, 84)
शारीर० कर्णगतसिरा (असंड. १)
-कन्द- चनस्पति० पहाण्डुभेद्ः राजपलाण्डु:
(रा. 6.१००) दू०'पलण्डु'
रकपिण्डालुः (रापरि. ७.२६)
-कर्मन्-न., सुवर्णोत्पाद़ंक पारदाद्विरअंकं कर्म (ट. २.१०)
काण्डा-ल्री, वनस्पति० पुनर्नवा (रा. ५..४०६)
-काप्ट-न., बनस्पति० चन्द्नभेदः, कुचन्द्नम्
(ध.३.६) द०० चंद्न ,
-कुसुम-पु., बनस्पति० पारिभद्रः ( रापरि. ८.9n)
घन्वनः ( रापरि. \&.१९)
-केसर-पु., वनस्पति० पारिभद्ः (रापरि. ८.90)
-कोट-पु. चस्तारिंशतिक्तविकारेवेकः, स्वचि दहुवद्क्तमण्डलोत्पत्तिः (चस्, २०.१४)
-क्षग्र-पु., रकस्य प्रमाणद्वानिः ( ुुनि. ११.१6)
-श्षीण-वि., क्षीणरृक्तः ( Е. सुस्. १५.२९-२ 9)
-ख्यातक-पु, वनस्पति० अपामार्गःः (ध,१,२६३)
नान्ध-पु., रकधातुनिष्धो विस्रो गन्धः, तेन मूच्छा
संजायते (सुड. ४६.९-१०)
-गन्धक-पु., निर्यास० बोलम् (रा. ६.११६)
-गुल्म-पु., रोग० असौ खिया एव भवति। या ॠतुमती नवग्रसूता योनिरोगिणी वा वातलानि यद्राइऽसे वते तद्वाडस्या वायुः प्रकुपितः सच् योन्या युख्यमनुप्रविशयातैंवसुपर्गध्द्रि। तदुपरुध्यमानं मासे मासे कुक्षिमभिनिवर्तयंति गर्मलिक्रानि च तन्दा5 नत्रसाददौह्हदस्तन्यदर्शनाद़ीनि चाभिनिर्वर्तयति। वायुसंसरांस्पुन: पित्तैकगकोपकतया वावपित्तगुल्म-

रूपाणि कमाच्छूलस्तमभझ्रहातीसाराद्दानि गभीशये च सुतरां शूलं योन्यां दोरींन्ध्यमास्तावं च करोति। गुल्मसर्वांज्ञार्गे इ्व न स्फुरति पिण्डीयूत प्न चिरेण सगुखं स्वन्द्रते। गुल्म एु वर्धते न कुक्षि： （असंनि．99）रकगुल्मगर्भयोः समानलक्षणेऽपि
 गुक्मस्तु लोप्रवद्विचेशते（₹）गमें उयाविद परिवसंते，गुल्मोडघ्याविद्द विवतरते（₹）गमों－ डहुन्ग्हनि मासि मासि च तां तामवस्थां प्रतिपधते। गुल्मसु मब्दे मन्द्ं विरर्धते।（घ）गर्भिणी अनिमिन्तं दहाने जर्यने वा। गुल्मिनी दह्यते उर्यंते च（काखिल．३．५६－६१）उपद्भवा：－ अर्रारचिश्चासकासझोपकाइर्यार्रातदोफाः
（काखिल．२．०४）चिकिस्सा－＇मासे व्यतीते दलामे चिकिस्स्य：＇（चचि．५．9९）कालपरिणामतो रक्तगुल्मस्याडsद़रामान्मासाव् परं परिपाको भंबति। परिपाकतो नातित्युख्पक्रमोडयं ब्याधिः （काखिल．«．．५३－१૪）शक्रसाध्योडयं ध्याधि：
（युज．४२．२₹）
－ग्रान्यि－पु．，रोग० बस्तिगतविकारस्य प्रकारः， अइमरीसमगूलस्वं लक्षणण भवति（चसि．Q，४२）
－चन्द्नन－न．，वनस्पति० चन्द्ननस्य प्रकारः，गुणाः－ तिक्तं रीतं रक्षोब पित्तकफव्नं रत्रोदेकचध्रदोंप－

（घ．₹．४）नारीपय：पिंट रर्तचन्दुने हिकां शमयेप् नस्यतो द्तम्त्（ सुड．५०．१७－9८ ）
हिं．－रक्षचन्द्रन．
म．－रक्तनन्द्न．
बं．－रक्तचन्द्न．
गु．－रतनीली．
ता，—ऐनचन्दनम्．
फा，－सन्द्ले $\begin{array}{r}\text { स्स．}\end{array}$
－चित्र－पु．，चनस्पति० चित्रकः，काल：（रा．६．१२७）
－चर्णक－पु．，वनस्पति० कविप्पद्धकः（ध．₹．१३く）
चच्छेद्प－प．，उपक्रम० रक्तसोक्षः（चयि．२．९）
－जम्बीर－न．，वनस्पति॰ पकजअम्बीरम（र．११．99४）
－तृणा－द्री．，बनस्पति॰ गोमूत्रिक（ रापरि．८．४८）
－दला－ब्री．，वनस्पनि० नलिका（रा．१२．८८）
－धरा－सी．，आहीर० द्वितीया कला，रकधारिणी； तस्याः स्थानं मांसस्याम्यन्तरतस्तस्यां खोणितं निऐोपतश्च शिरामु यक्रुम्हीह्बोश्व भवति （ गुरा．४．9०）
－धातु－पु．，भैषज्य० गैरिकम्（घ．३．१६७） सनिज० ताम्रमे（घ．६．९）
－धातुक－न．，खनिज० ताम्रम्（ध．६．S．）
－नाल－पु．，बस्पति० जीवन्तः（रापरि．५．८Q）
－पत्र－पु．，वनस्पति॰ फोण्टालुः（रापरे．৮．२०）
－पत्रिका－पु．，चनस्पति० नाकुरी（रा．ऽ．१५२） पुनर्नंबाभेदः क्रःः（रा．५．४०६，२६）
－पद्म－न．，घनस्पति० कमलभेद्，गुणाः－विन्कं मधुरं कटु（रा．）इीतं बृष्यं सन्तर्पणं कफपित्तघं （ वातमं）（रा．）सन्तापरश्नविकारमं च
（घ．४．१९．२）
हिं．一निलोफर，छोटा क．न्वल，कुण क्मल．
बं．－चुलुक，रसोतलल．
म．－लाल कमल．
गु．－निलोपल．
ता．－केछम्यल，इन्द्रिावचम，अश्रितमरू．
－पद्धवक－पु．，बनस्पति० अझोकः（रा．१०．२७9）
－पाक－पु．，लक्षण० पकं रक्षम्（अद्धसू．२९．८－90）
－पादा－स्री．，सौम्यलुताभेदः तस्या दंशालक्षणानि－ दंशः आपाणुपिटकः शोफ्युक्तश्य भवति रक्त－ स्राइश्य（असंड， $8 \%$ ）इयं श्केव्मशिकारदाइण्डजा च भवति（असंड，४४）द०＇रूा＇
－पादी－ब्री．，वनस्पति० हलनाल्रः（व．र．१०९）
－पान－न．，रुिर्रार्रानम्（अहुस्，२७．४३）
－पालेवत－न．，बनस्पति० पारेवतम्（ प．५．६६）
－विण्डक－पु．，वनस्पति० रक्तपिण्डालु： （रापरि．७．२६）
पिण्डानु－पु．，वनस्पति० गुणाः－मधुराम्लो गुस－ ष्बृष्यः रीतो बल्यः वित्त्वः श्रमदाहद्वः

हिं．－रतान्ड，पिण्डाड्ड काँद，शकरकन्दी．
म．－लाल रताळे，पांढरे रताळे．
गु．－रताबु，शकरकन्द，श्वेतालु．
वं．－लालविण्डाल，गोलआल़，चुर्वहिआन्ड．
त．一यामस्कोषे．
फा．－जरदाक्त लाहोरी．
－पित्त－न．，रोग० निहुक्तिः－संसर्गाह्होंहित्यदूषणा－ छोर्टितगन्धचर्णानुदिधानाच्च पिसंत्रोटितपित्त－ मिल्याचक्षते（ चनि．२．५）उत्पच्तिकथा－रक्रवित्त－ प्रकोपस्तु खबु पुरा दक्ष्य्तोघंते रुदकोषासर्षाम्भिना प्राणिनां परिगतझरारीश्राणानामभवज्ज्धरमनु （चनि．२．१०）संत्रासिः－स्वहेतुभिः प्रकुपितं

पितं शारीरमनुसर्पच्यद्वैद यक्रृत्वीद्वप्रभवाणां लोहितवहानां च स्लोतसां लोदिताभिष्यन्द्युरुणि मुस्रान्यापाद्य प्रतिरन्ण्यात् वद्वै लोहितें दूप्रति (चनि. २.४) वत्रिविधमूर्वर्गमधोगमुभयमार्गंज च (चनि. २.८) पूर्ईस्पाणि-अनब्राभिलापो, भुक्त्य विदाएँ, चुन्ताम्लन्बन्धरसोक्रारइछद्रेंरमीक्षणमागमने छर्द्वितस बीभस्सवा सरभमेदो गाव्नसदृने परिदाढो मुसाबूमागम इव लोहलोढ़ितमर्य्यमगनिव्धर्बमिव चास्यस्य रक्तहरितहारिमश्वमझावयवशक्र-न्मूत्र्व्वेदलललालिख्छाणकास्यकग्गमलपिएकोलिकापिठकानाम स्रवेदना होहितनीखरीतइयाइानार्मर्चि्मतां च रूपाणां स्वमे दर्शेनमभीक्ष्णम् (चनि. २.६) लक्षणम्-कर्शगरक्षवित्तस्य-वहुल्लेप्मणि शरीरे श्रेम्मसंसर्गादूर्च प्रतिपय्यमानें कर्णनासिकानेत्रास्येम्यः प्रच्यवतेडघोगे तु बहुवाते घरीरे बातसंसर्गाद्धः प्रतिपय्यमानं मूत्रपुरीषमार्गाम्यं प्रच्यवते। उभयने तु बहुफ्रेष्मवाते शरीरे स्रेप्मवातसंसर्गाद् द्वारपि मार्गों प्रतिपयते। तौ मागों प्रतिपद्यमानं सर्बेक्य प्व घथोंक्नेम्यः खेम्य: म्रच्यवते शरीरस्य (चनि. २.६)
उप尹वाः-दौौब्बैल्यारोचकाविपाक्वासकासउत्ररातीसारशोफ़ोषपाण्डुरोगाः स्वरभेदब्र (चनि, 2.s) रिष्रक्षणानि-यक्कृण्गमथवा नीलं साक्रधनुष्पमं बा तथा यद्वासलो रस्ननमतिमान्रं पूतिम्युरं सवोंपद्रवयुक्तबलमांसक्षयसहितं तद्साध्यम् (चनि. २.२३-२६) चिकिस्सासूत्रम्-सन्तर्पणोल्यं बलिनो बहुदोषस नरस्य रत्तपिन्तमूर्वंगं विरेंेण साधयेद्धोगतं तु बमनेन, अपपर्षणोह्यं रक्षपिचं
 दूर्वंगे तिककषायकौ रसै। श्रामार्थे प्रयुझीत। अधोगे मधुरो रसो गृंहणार्थे देयः (अहचि. २,4-७) -वित्तचिकिस्सित-न., अध्यायसंज्ञ।
(चचि. ४.9; अहचि. २) -पित्तनिदान-न., अध्यायसंज्ञ० (चनि. २; अढ़ान. ₹ )
-पित्ता ङ्रूर-पु., योग० पारदो हिस्रुल: कुकुटाण्डरसो टठ्कणं गन्धकश्रेति सर्व समेभागं घृतेन परिमर्देयेत्। अनुपानं जीरकक्ताथः। मर्याद़ाद्धिनग्रयम्। मात्रा-माप:, अयं ग्रहणीरक्तपित्तम:
(ट. १३. «.-१₹)
-पुप्प-पु., बनस्पति॰ करवीरः (ध, ४,२)

अपामार्गः (घ, १.२६३)
अगास्य: (र. २७.३३)
बन्ध्रकः (रापरि. १०.३५)
पुंनागः (रापरि. 9०.११)
पलाशः (च, ५.१६१)|
-( पुप्पा )-खी., वनस्पति० श्ञाल्मली (घ. ५.१२७)
(पुष्पी )-बी., वनस्पति० आवर्तकः (रा. ३.२९३)
जगा (र. १५.२५.२८)
कहणी (रापरि. १०.२७)
उद्र्रकाण्डी (रापरि, १०.૪३]
-पुध्पक-पु., वनस्पति० पर्पदः (रा, ५.६६)
साल्मली ( प. ५.१२७)
-(पुष्पिका )-ख्री., बनस्पति॰ विष्णुक्रान्ता (ध, 8.994)
पुनर्नवाभेदः क्रूरः (रा. ५.४०6) द० 'पुनर्नवा'
भूपाटली (रापरि, ५..२₹)
पाटला (रा. $\uparrow .940$ )
-पूरक-न., बनसपति० वृक्षाम्लम् (ध. २.९५)
-प्रतियेध-पु., अध्याय० (सुड. ४५)
-प्रसब-पु., वनस्पति० कुरूकः (रा. १०.४१२)
सुचुकुन्द्धः (रापरि. १०.२५)
-फल-पु., वनस्पति० शाङ्मली (रा. ८.२१२)
बटः (ध. 4. 45 )
-(फला )-प्री., वनस्पति० छहदीभेद़ः बृन्ताकी
(रा. 4.92 s ) द०० ' वृद्ती'
विम्बी (ध. १.२०२)
-विन्दु-प., वनस्पति० अप।मार्गः (रा.४.३९०)
-बिन्दुचिताइ-वि., रचविन्दुख्यासशरीरः (बाल:)
जन्तुकार्दित्वबालस्य लक्षणम् (कासु. २५.३९)
-बीज-पु., वनस्पति० द्वाडिमः ( घ.२.६१)
-बीजका-ब्री., बनस्पति० वरही (रापरि. ८.३२)
-मेद्ऩ-न., रचल्लावणम् ( मुज. ४२.२०)
-मण्डल-न., रक्षण० रफवर्ण मण्डलम्
( मुंचि. ५.४) चत्वारिंशत्विच्तविकारेवेक:
(चसू. २०.१४)
फ., म०्डलिसर्प: ( सुक. ૪.३४ (२)
-(मण्डला )-बी., कीट० गहगोलिका (हुक. ८.२९)
-मत्ता-वि., रक्रपानेन मत्ता (जलौका)
(अहस्. २६.२९)
-मद-पु., रोग० रक्जन्यो मद्: (अह्ञस.,२६.૪४)
-मारिष-पु, श्राक० रक्तर्वेतभेदाहिशिचः, गुणाःमधुरः झीतो विधम्भी गुरू: वित्तनुद्रिवमान्निजित् (र. १८. १३९-४१)
-मार्ग-पु., शारीर० रक्स मार्गः, सिरास्तोतोधमन्यादिः ( चनि. २२.३५)
-मूलंक-पु., बनस्पवि० देबबसर्षक्र
(रापरि. ९..४२)
-मूला-ब्बी., वनस्पति० लनजात्छः (रा. ५.१६१)
-मूली-खी., वनसपति० समझ्ञा (चसि. 9०.३१)
-मेह-पु., रोग० प्रमेहं, शोणितजो क्याधि:
(चस्, २४.9२)
-मोक्षण-न., रक्तस्ताबबिधि: (चसू. ५.१५) उपफम० ( चसू. २₹.८) दुष्रक्कनिर्हिरणाथंमुपयुज्यते, तस्य साधनानि सिराब्यधो विषाणमलानुर्सलोका श़र्रपदं च; उत्तानं हुणरकं पदैरवगाहं जलौकोभिरवगाढतरं नुग्वैरकगाढतमं विषणेन, सार्बोब्लिकमवगाढतमं सिराव्यधेन च निंहेरेत्
( गुशा. ८.२५.) तस्य महती मान्रा प्रस्थप्रमाणा प्रस्थश्यात्र सार्षत्रयोद्रापल्यमाण:
( युक. ५.३१-३२ ड.)
-यप्पिका-स्री., वनस्पति० मीकिषा (घ. १.१७)
-यप्री-ब्री., वनस्पति० मझिएा ( ४. १.१७)
-यावनाल-पु., बनस्पति० याननालमेदः, तुवर-
याबनाल: (रा. १६.१७१)
-योनि-स्री., योनिरोग० असुग्दरः
(चचि. ₹०.८६,く৬)
-रजस्न., भैषज्य० सुवर्णंगैरिकम् ( घ. ३.96०)
-राजि-पु., कीट० तस गुणाः-वायब्यो बातकोपनो बातविकारकारी ( मुक. ८.५-८)
-रजिमत्स्य-पु., लोहितराजियुक्तो मस्स:
( घुक. ₹.4)
-राजी-र्बी., कीट० गलगोलिका (सुक. ८.२९)
-रेणु-पु., खनिज० सिन्दूरम् (ध. ३.१०9)
बनस्वति० पुंनागः ( रापरि. १०.१9)
-रेवतक-न., वनस्पति॰ पारेवतमेद्, महापारेवतम्
(रा. ११.९०) द० 'पारेवत'
-लक्षण-न., लक्षण० शुदा।त्वललक्षणम्
( युशा. २.१८ )
-ला-ब्री., बनस्पति॰ काकादृनी (रा. ३.४३)
मूर्वा (रा. ₹.१०)
-चर्गं-पु., न्वव्ययण० क्रुम्मं स्सादिरो लाक्षा

मझिषारक्तचन्दनं रक्तशिम्वर्ब्धुजीवः कर्पूरगन्धिनी स्वर्ण्माद्किकें चेति (र.90.99)
-वर्व्मक-पु., पक्षि० कुलुभमेद्: स्यूलद्धक्कुभः (चस्. २७.४०)
-बर्शाभू-री., बनस्वति० पुनर्नायाभेदूः, बसुक: (रा. ५.४०6) दू० 'पुनर्नबा'
-बहस्रोतस्-न., शारीर० रक्षधातुवहछ्खोतः रक्तवहे के स्रोतसी, वन्मूलस्थानं यकृत्र्टीढानौ, वहनस्थानं रक्रवाहिम्यश्य धमन्यः, विद्दस्य लक्षणे-इयावाहता अ्वरो दाहः पाण्डुता शोणितागमनं रकनेत्रता च ( गुरा.९.१२ ) डुश्हिहेतः:-विदाब्बन्नपानस्तिश्धोष्णदबान्वपानातपानलाः ( चबि, ५.१४)
-चात-पु., रोग० तलक्षणानि पादूयोरमिताप: शोधश्व भरीरें च रकच्छाया (र. २१.૪४)
-चारिज-न., वनस्पति॰ रक्तप्यम् (रा.१०.२४१)
-चाहिनी-ब्री., शारीर० सिराभेद्द: रकस्य बाहिनी स्थाने यक्कृत्रीढ़ानौ, संख्या पंचसकतिरातम् ( सुशा. ८.६; सुरा. १..१२)
-विद्रधि-पु., खीरोगः आवर्वजन्यविद्धधिः, सीणामप्रजातानां प्रजातानां का अहितसेवनारकृक्षौ द्वाइज्जरयुक्तो विद्धिः ( सुनि. ९.२६)
-विस्फोट-पु., रोग० चत्वार्रिराद पित्तविकारेवेक:, रक्तजा पिउका ( चसू, २०.१४)
विस्नावण-न., उपक्रम० रक्रमोक्षः, सर्पविषे श्रेप्ट उपक्रम: ( सुक. प.9४-94)
-वृक्ष-पु., चनस्पति० रक्तचन्दनवृकः, तृपुण्पशाकगुणाःकफपित्तारं कुषष्न च ( सुसू, $૪ ६, २ ८ \gamma$ )
-वृद्दि-बी., रोग० मुक्कवृद्दिरोगभेद;, लक्षणम्-
 बत्तीमागुसुतुल्यानपाकां रक्तवृर्दिं, बदृन्ति
( सुनि. १२.६ )
-शाकिनी-बी., घनस्पति॰ रत्तसहचरी, रकमुनर्नवा, रकद्यण्डपन्न मारीषशाकं वा (र. १८.१०५)
-रालि-पु., बनस्पति० शालिः (घ. ६.६९) द्राकधान्यश्रेष्टः (सुसू. २०.५) हीहिविऐोष:
(रा. १६.८6)
-शाल्य-पु., बनस्पति० घीहिः ( रा. १६.१०४ )
-रिग्रु-पु., वनस्पति० खिम्यु: (रा. ५.६६)
-रीर्धिक-पु., जलच्चरपक्षिविरोष:, सारसभेद्:
( चस्, 26.8 r )
-मीवन-न., (परिव०) उक्षण० लोहितस थूल्करणम् ( सुनि. १६.२०-२१)

६४०［रक्मीविज्बर］अयुर्ष्रींय－शाब्वकोशः［रफोदरकुठार］
－प्रीविज्वर－ुु．，रोग० संनिपातज्वरभेद़，तह क्षणम्－ ज्वरअमितृषामोहगूल्लतिसारहिकाडsःमानभ्रमण－ द्वथुश्वासंज़ापणाइडा：रसना च विक्कृता इयामा रक्का मण्डलोर्थानरूपा；मर्याद़ा－दरा दिनानि； ध्याधिरयमसाथ्यः（ मानिञ्वर．२०）．
－सर्पपक－पु．，बनस्पति० राजिका（घ．४．६०）
－सहा ख्य－पु．बनस्पति० कुख्यकः（रा．१०．४१२）
－सार－पु．，धातुसारविहोषः，अयं स्तिग्बताम्रनख－ नयनताबुजिह्बौप्टपाणिपादतलः（सुसू．३५． 9 ；चवि， c．90६）
वनस्पति॰ अम्लवेतसः（रा，६，१४८）
खदिरः（घ．१．२५）
रकचन्द्नम्（घ．₹．૪）
－सार्मुब－पु．，वनस्पति० वीहिः（घ．६．५२）
－स्थापन－वि．，रचं प्रच्युते रक्षति हृति रक्तम्तम्भकम् （चचि，३०，८6）
－स्रब－पु．，नेन्नरोग० रकात्ताम्रं बह़व्गं चाथुरु संलवेत् （असंड．१३）
स्साब－पु．，नेन्ररोग० रकस्नाबः（सुड．१．३६）
－स्राविन्－पु．，बनस्पति० अम्लवेतसः（घ．२．४₹）
－ख्रुति－बी．，लक्षण० रकल्नातः（अहस．，9१．३०）
रक्तक－पु．，बनस्पति॰ चन्दुनभेदः，रक्तचन्दुनम्
（रा．१२．१२）नु०＇चन्द्न＇
शिम्यु：（ध，४．००）
रकारिग्रु：（रा．ज．६६）
अशोक：（घ．4．१५९）
न．，प्रार्चीनामलकम्（ध．१．२१८）
न．，खनिज० ताम्रम्（घ．६．\＆）
रकाझ्ष－वि．，एक्षण० रकनेग्रः（असंशा．२）
रक्तगम－पु．，रकनिर्गमनम्（ मुछ．४१．१२）
रक्तागस्ल्य－पु．，वनस्पति० अगस्यः（र．१८．૪७－५२）
रक्फाहुर－पु．，भैवज्य० प्रशालम्（रा．१३．७३）
रकाङन－पु．，बनस्पति० अम्निमन्थः（ध．१．१११）
कन्विद्धक：（ध．३．१३．८）
भैचज्य० प्रवालम्（रा，१३．屯३）
（रकाङ्जी ）－क्री．，वनस्पति० मकिष्टा（घ．१．१८）
रकाह्ञुल－न．，वनस्पति० नीहि：（रा．१६．9०ט）
रक्कतिसार－पु，रोग० सरक्पुरीपातिघिसर्गलक्षण：
（चस．२．२१）पित्तातिसारिणोऽतिमात्रपित्तलान－ पानाद्विसेवनाद्क्कातिसारः ग्रभवति，ततश्न उ्यर－ शूलतृड्दाहा गुदपाकश्र जायतें（चचि．99．60）

रकाॅ्मक－पु，रोग० रक्तजशिरोरोगः（मुज．३५．६） रकानिलार्ति－बी．，रोग० रक्तवातग्रधानो रोग： （चस्．३．२२）
रक्षानुगत－वि，हु हर कसंखद्य：（ सुचि，३．२३）
एक्तन्तनेन्र－वि．，नेन्रस्य प्रान्तभागे रक्तवरों यस्त्र，स：
（ सुश़ा．ॠ．०४）
रकागयमार्ग－पु．，बनस्पति० अपामार्गः（ट．५．24०） रकागह－न．，वनस्पतिनिर्यास० बोलम्（रा．६．११६） रक्षमिपन्न－पु．，नेत्ररोग० रकाभिष्यन्द्। । लक्षणानि－ ताम्रा श्रुता लोहितनेव्रता लमन्ताद्दृतिलोहितराज्यश्ञ दाहप्रवाक：शिशिराभिनन्दा ध्रायनमुप्गाश्रुता पीतनेन्रना च（ गुड．६．९）
रकासिष्यन्द्धतिपेध－पु．，अध्याय०（युड．१२）
रक्तामल्यन्तक－पु．，घनस्पति० कुस्वक：
（रा． 90.8 १२）
 स्पर्शांपंपच्तिविदिएं नूतनं महाबिपं रक्सरख्रीकमिति केचिद्धदिन（र．२9．996－20）द्र०＇बिप＇ रकाम्मोज－न．，बनस्पति० रक्तपद्भम्（रा．१०，२४१） रकाम्र－पु．，बनस्पति० भुद्याम्रः（ रा．११．६）
रक्ता म्लान－पु．，घनस्पति० कुख्वक：（रा．४१२）
रकालुुपु．，बनस्पति० रकविण्डालुः（रापरि．८．२६） रकालुक－न，चनस्पति० रक्षपिय्डालुः（सुसू．૪६．२२，८） रक्तावसेक－पु．，उपक्रम० रकनिहरणणम（चचि，५．३२） रकाशय－दु．，由ासार्यवाषः शोणितस्थानमूतौ यक्रूरफीहानौ（ सत्，२२．४；सुशा，५．८）
रकास्नाब－पु．，नेग्ररोग० सरकोष्णग्रभूवनाति－ सान्म्नाव्रयुकः；असाध्योडयम्（ युड．२．6） （रकिका）－स्बी．，वनस्पति० काकमारीभेद्ः चूडामणि： （रा．₹．ะ८）द०＇काकमार्ची＇ राजिका（रा．95．9०）
रकिन－वि．，रकदोपी（चस्，५．४२）
रकेक्षु－पु．，बनस्पति० इक्ष०（रा．9४．१८४）
रक्तेर्वार－बी．，मनस्पति० दृम्द्वार्णी（रा．३．३७३） रैैरणण्ड－पु．，वनस्पति० प्रण्डविझोषः（ध．१．२ऽ६） रंकैरण्डतैल－न．，अस्मिस्तैक्ष्यौंक्यादिगुणा एरण्डतैला－ पेक्षगा तीघृतराः（अहसू．५．५く）
रक्षोट्पल－न．，रोग० रक्षपझम्（रा．90．२०9）
रकोद्र－न．，रोग० रकगुल्मः（र．१०．6१）
रकोद्रकुठार－पु．，योग० पारदुजेपालादियुक्तः
（र． 96.69 ）

रकोपसृष्ट－वि．，रक्तबितः（सुनि．१६．s）
रक्षणी－खी．，बनस्पति० त्रायमाणा（रा．५．३७९）
रक्ष्क््－न．，योनि० ₹क्षांसि रवणानुचरार्दानि （सुस्．३9．3．उ．）
पु．，प्राणि० गचयः（ब．६．उ५）
（रक्षो－）ग्रह－पु．，ग्रह० जुपूल्क्षणम्－मांसरकतमावी－ कादिनानासुराविकारास्वादनेच्छा निर्लज़्वम्नाि－ नैमुयुँ शौथं निद्धा बलं निशाचिदारोडशुचित्वं च
（सुण．६०． 98 ）
－घन－वि．，रक्षसां विध्वंसकरम्（सुचि．३०．98－94） पु．，वनस्पति० सर्षपः（रा，१६．६८） श्वेतसर्घपः（सुड．६०．४९）
－घघूप－पु．，बचादिद्नट्याणां घूपः，घणे बालरोगे चोपयुज्यते，शग्रनादावपि दौर्गन्ध्यनाइनाथ्थमुप－ युज्यते（सुसू． 4.96 ）
－（घी ）－त्री．，वनस्पति० वचा（रा．६．，）
सर्षपभेद्：（चचि．२३．ज९）
－भय－न．，राक्षसभयम्（सुस्，प．२०）
－हन्पु．，निर्यास० गुग्गुह्弓ः（ रा．१२．८૪）
रक्ष्ता－ब्री．，रक्षणविधि：（चशा．८．४८）
स्वस्त्यगनम्（सुड，२८．१०）
－कल्प－पु．，रक्षया सहितः कल्पः（ सुक．9．9）
－विधान－न．，निशाचरेम्यों रक्षणम्（सुचि，9，८． चशा．८．66）
－शान्ति－सी．，मन्क्रितद्धघ्य०（असंसू．८）
रह्न－पु．，वनस्पति० खदिरः（रा．८．४१）
नारह्तः（रा．9१．२४）
न．，खनिज० वञ्नम्（घ．६．१३）
（रड्ञा ）－खी．，बनस्पति० मेदा（रा．५．9६9）
－काष्ट－न．，वनस्पति० कुचन्दुनस्（रा．92．92） －कुप्टक－पु．，चनस्पति० हिमावल्डी（रापरि．६．१८）
－क्षार－पु．，खनिज० टङ्रणः（रा．६．२८）
－द्र－पु．，खनिज० टक्रणः（ रा．६．२८）
निर्यास० खदिरसारः（रा．८． 99 ）
－दायक－न．，खनिज० कहुप्टम्（रा．१३．200）
－नायक－न．，खनिज० कह्ठुष्टम्（ध．३．989）
－पश्नी－ब्री．，वनस्पति० नीलिनी（रा．४．२49）
－पुध्पी－त्री．，व्नस्पति० नीलिनी（रा．४．३५१）
－मातृ－खी．，वनस्पति० लाक्षा（घ，३，८२）
－योग－पु．，रझ्नयोजना（सुचि．२७．૪）

रक्भक－पु．，बनस्पति० भुद्राजः（रा．४．२०）
रध्जिणी－स्ती，，बनस्पति० शातावरीभेद्धः（रा．१．२२₹）
हरिद्ञा（घ．9．44）
रहुुलत्रता－स्री．，बनस्पति० आवर्तकी（रा．३．२९६）
रजजत－न．，खनिज० रौप्यम्，तत् त्रिविधं－सहंज खनि－ जातं कृत्रिममिति तन्र पूर्यपूर्वमुत्तमम्（र．५．२४； चचि．१．५ ८ ध．६．५）
－प्रभ－पु．，बनस्पति० सोमझद्ः（सुचि．२२．५）
रजतोपल－पु．，सर्बन० रीष्यमाक्षिकम्（र．₹०．३५） रजनक－पु．，बनस्पति० कन्पिह्धक：（अह्हस．， $9^{13 .}, ४ 4$ ） रजनी－आी．，वनस्पति० हरिद्दा（सुचि．२८．३；ब．१．५४）
－चर－पु．，योनि० निशाचरः（चशा．२．१०）
一द्रय－न．，बनस्पति० पिण्डद्दरिद्धा दारहरिद्धा च
（ड．सुड．३८．२३०）
－पुष्प－पु．，बनस्वति० करब्ञः，उद्कीर्यः，

$$
\text { (रा. } 9.9<0 \text { ) }
$$

रजन्याद्यियोग－पु．，योग० चृश्विकदंशो पच्छिते रजनी－
सेन्धवब्योषरिरीघफल्पुष्पै श्रूण्णुर्दु कमवरतनार्थ
प्रतिसारणम्（सुक．८．६v－६८८）
रजस्नन．क्रिया आतववम्（चशा．૪．৩）
प्रकृतेख्यिगुणेबवेको गुणः，अयमम्रीत्यात्मको दुःख－
रूपः प्रबृत्तिकर उपढ्रम्मक्रश्बलो गुणः（घुश्या．१．२）
मानसदोषोयोरेः（चसू，9．46）
अयोरजः（चचि．१६．८२）
मान० पड्यूका：＝₹ रजः（र．9१．१）
चुर्णम्（र．२．૪々）
धूलिः（सुड．प०，३）
क्षारयो：रजः（र，१५．६९）
अप्टरूपायाः प्रक्टतेर्युणः，प्राणेषवेकः（सुशा．૪．₹） वनस्पति० पर्पट（घ．१．ठ५）
－（रजस्）－वला－र्ऊा．，मासिकरजःस्राबयुता रुी
（चचि．३०．9६५）द्टर्तर्वा（सुउ．६१．५）
－（रजः）क्षय－पु．，लक्षण० आर्तवक्षयः （चशा．२．३）
－पथ－पु．，शारीर० योनिसार्गों योनिवाँ （असंड．३८．३१९）
－राल－पु．，लक्षण० आर्तवशूलः（र．2．964）
（रजो）द्रोष－पु．，आर्वबदोषः（चचि．₹०．54）
（ एजो）नारा－पु．，लक्षण० सीणां पुष्पनाशः， आर्तवनाशः（अह्यस．१९．३）
（रजो）वहुल－बि．，रजोगुणम्रबलः रजोगुणभूयिष्ट；
（सुनि．१．८）

६७२ [(रजो)बहिसिरा] आयुवैदीय -शाव्ककोशः [रल्नाकर]
(रजो ) वहसिरा-ब्री., झारीर० सिरा० गमांशयगता रजोबाहिनी नाही (चचि. ३०.२०6)
रजोन्भव-पु., बनर्पति० सर्जकः (रा. ९.२०४.)
रज्ञु-ब्री., मुझबल्बजादिनिमिमता घणबन्धनद्रव्येव्वेका, सूत्रम् (उसू. १८.9६)
रज्जक-न., रखनकारकम् पज्वपित्तेगेवेकम्
(असंसू. २०.१)
यक्रवक्लीन्हो:वित्तं रअजकोऽभिः स रसस्य रागकृत
( गुस. २१.9०)
आमाशयाध्रिते पित्तं रंजकम् (अЕसू., १२.११)
खनिज० हिह्युुलम् (१३.४८ ) 'पित्त'
स्यनिज० कान्तलोहभेद़ः (ध. ६.२२)
(रझ्जिका)-बी., वनस्पति० भङ्गा ( घ.१.११०)
पपित्त-न., पद्धपित्तेव्वेकम् (अह्हत, १२.१२) द० ‘द्वोष', 'पित्त'
रअन-पु., चनस्वति० कस्पिघ्हक: (ध, ३,१८)
मुभः ( रा, ८.२०४)
न., रागद्ब्यम् (चशा. ८.१७)
खनिज० हिए्गुलम् (रा. १३,ष७)
यथाविधिसाधितेन सुउर्णादिवीजधातूनां जारणेन जायमानल्य पारदल्य पीताद्विर्वर्ः (₹. ८.८६)
( रख्जनी )-ब्री., बनस्यति० जंतुकारी (घ. ૪.८く) ताम्रृली (घ. परि. ३.3.)
नीली (घ. १.२३२)
हरिदा (रा.६.७९)
रअनक-ఫ, बनस्पति क्र्फलम् ( रा. ८.9०१)
रझिनी-ब्री., बनस्पति० हरिभा ( ध. १.५४)
रणम्रिय-न., वनस्पति॰ उर्शीरम् (घ. ३.१४)
रण्डा-ब्बी., बनस्पति० दननी (चक. १२.४)
रत-बि., तत्वरः, मझः, आहितचित्तः ( सुचि., २७.६२)
(रती)-श्री., मान० एका गुज़ा (र. १८.२०८)
रतिकाम-नि., रतिस्पस्य काम्वार्थेस्य प्रार्थिता
रत्न-न., मणिः ( सुचि. २४.६५) (चचि, १.२₹) मुक्ताफलं, हीरकं, वैड्यंय, पद्वरागकं, पुप्परागं, गोमेदें, नीलं, गाहलमतं, प्रवालम् (थ. ५.८3) उत्पत्तिस्थानानि-खनिः सागरादयश्य
(र.. ४.३६-₹屯) तेषां शोधनम्-माणिक्यं जग्बीरादिनाइए्लेन, मौक्किके जयन्न्यारसेन, विद्युमं यवक्षाराबि-क्षारव्गेण, तार्ष्यें गोदुस्यै:, पुप्परागं कुल्ल्यक्ताययुक्त्: काब्किकविरोषै: बं्र्र-हीरकं

तण्डुलीयजलै, नीलमणिर्नीलिनीरसेन, गोमेदं गोरोघनाभिः, वैद्दूर्य त्रिफल्लाखःः शुध्यति (र. ૪.६१-६५) वेषां मारणम्, बज्रं विनाडधी रोषरर्नानि समभागरिल्यगन्धकतालकेः सह
 बन्रं मल्कुणरक्तेन सत्रतारं विलिस्मं विशोधितं कासम र्र्रसपूण्णंल्लोहपात्रे लियेशितं सतबारं परिเमातं सत क्रियते। (र. ४.૪૪-૪५) तेषां प्रतिविधा-नम्- रामठादिसर्ध यलतः संमर्ध गोलकं कृत्वा बन्मघये जातान्युत्तमानि नबरल्लानि क्षिपेत्त्। तबसं गोलकं भूर्जपन्न स्थापयित्वा सुत्रेणावेधव पुनश्य बस्रोण सम्यवेडेटनं कृत्वा समस्ताम्लपपदार्यसहितेन काभिकेन पूर्व घटे गोलक दोलायन्त्रे स्थापशित्वा दिनत्रयपर्यन्तं तीक्ष्गाभिना सेद्येव्, ततो दोलगयन्बन्न् गोलकं गृहीवा, कालेंन क्षालयेत् । अनन्तरं तस्माद् रल्नाइ दुतिमाहरेत। ला दुतिः रलतुल्यम्रभा। यस्य रल्नस या दुतिः, सा तदलन्रवर्णा भबति (र. Х.६७:७२) प्रतिरस्ननियतनवग्रहनामानिमाणिक्यं रविः, मुक्षा सोमः, त्रिद्युमं भौमः, तार्थं नुधः, पुव्पं गुरुः, भिन्दुरं बुक्रः, नीलं दानिः, गोमेद़कं राहुः, बैद्यूर्य केत्तः (र. ४.६) रर्नधारणगुणाः:रधोघमों जस्यमुत्तमं सौभाग्यकरं प्रीवर्धरनं च ( सुनि. २३.६४-द५) तथा धन्यं मह्नल्यं श्रीमद् अायुष्यं ब्यसनसूदनं हर्पणमांजस्यं काग्रं च (चसू. ५..९०)
खनिज०० हीरकम् (ध. ६.५६)
प्रवालम् (र. २३.૪०)
माँकिकम् (र. २३..००)
-करण्डक-पु., पारदयोग० भूनागाभ्रकसच्वकान्तादिसिन्द्, अयं घ्यूलन्नरघ्रदण्णीकासनाराक:
(र. १३.२६)
-कतुधारिणी-बी., मंत्रविद्या० रलकेतुनाम्ना धारिणीति सौगतार्द्वानं नाम औद्दादी़ांां या प्रसिब्धा सा (टन्द्नः असंड. १)
-कोश-पु., समतिंशतिसंख्याकेक्नेन्यतमो रसलिकि:पदायक: अाचार्यः (र. १.२-५)
-घोप-पु., प्राानीनो रसाचार्यः अयं सत्वर्वाशति रसाचार्योणामेकतमः (र. ६.४ऽ-४३)
रत्नाकर-पु., भैषज्य० समुदुफेनः (र. २३.३३)

रत्नभरणधारण-न., रसनालङ्कारधारणम् इंदे धन्यह्ताद्विकरम् (चस्. प.९6) ' द० रत्न'
रथ-पु., यानम्, प्रवहणम् (असंसू. ८.८३)
बनस्पति० निनिशः (रापरि. २.२.६)
-कार-पु., लोहकारः ( दुचि, 4.96)
-क्षोम-पु., यानयात्राजन्यक्षोमः
(चसि. १२.9 $\gamma(\gamma)$ )
-चर्या-ख्री., रश्रेन गमनं नाम पर्यटनम्
(मुचि, ११.११)
रथाक्ष-पु., रथसग्र चक्राघारः (असंसू, ३. ५०)
रथाङ पु., वनस्पति० तिनिशः (रापरि. ९.२४)
न., चक्रम् ( सुक, ૪.२२)
बसस्पति० अद्धि: (ध. १.१४५)
( रथाछ्नी)-ब्बी., बनस्पति० छद्धि: (घ. १.१४५)
रथक-न., त्रिचक्रयुको बालरथः स च बालानां गमनाम्यासोपयोगी (काचि, फक्कचि.)
(रथिका)-ब्री., वनस्पति० तिनिशः (रापरि. ९.२૪)
रथ्या-बी., मार्गः (चचि. ९.२०)
रद्न-पु., शारीर० द्तः (असंशा. ११.३)
रदित-न., दंश० अयं विलिखितोडनवगाछश्य सर्पद्दंशः ( B. सुक. ४.१७)
रन्ध्रकण्ट-पु., वनस्पति० जालबर्तुरः (रापरि. ८.१४) रन्ध्रण-न., बन्धनम् (र.9०.4) पारदादिबन्धनम् (र. ९.६७)
रन्धपपत्र-पु., वनस्पति० नल: (रा, ८.२२२)
रन्ध्यबंशा-पु., बनस्पति० बंशः (रा. ५.२१६)
रन्धाण-न., बन्धनम् (र. १०.४)
रन्म्री-ब्री., वनस्पति० नलः (घ, ૪.१४१)
रपक्ष-पु., बनस्पति० भुख्रराजः (रा. २०.२२२)
रमण-पु., बनस्पति० कैडर्यनिम्ब: (रा. ३.४く)
रक्भा-सी., वनस्पति० कद्ली (ध, र.64;र, २०.१७६)
रक्यक-पु., बनस्पति० महानिम्बः (सुसृ. ३८.२३-३०, ย. १.३१)
न., पटोल्मूलम् (सुसू. ३९.૪)
रम्यपुप्प-पु., वनस्पति० शाल्मली (रा. ८.२१२)
रक्यफल-पु., वनस्पति० कारक्करः (रापरि. २.३५)
रक्या-स्नी., वनस्पति० विशाला (रा. ३.३6५) पद्मिनी (रा. ५.१३२)
रह्वक-पु., प्राणि० अस्य जिह्यामुख्समण्डितिकाजुष्ट धारयितुमुपयुज्यते (इन्दु. असंड. ६०.५6)
रव-पु., बनस्पति० तिन्दुकः (रा. ११.४०) आ, को. सं. ८4

रवक-पु., रेणु: सर्गकणः (र. २.३४; र. ५.२३०)
रवि-पु., सनिज० ताम्रम् (र. ५.१६६)
बनस्पति० अर्क: (ध. ४.१₹)
-जधर-पु., भैषन्य० रविजो यमः तं धरति धारयति इति रविजधरो महिपः तस्पर्यायस्तात् महिषो गुगुगुलुजेंय: महिप: गुर्गुल्ड़ः (र. ३०.५५)
-तततोय-न., रविणा तषं जलम् (चचि. १२.६७)
-तण्डब-पु., पारदयोग० पारदंगंधकताद्रादि-
सिद्बोडयं भगन्द्ररनाशकः (र. २४.१२૪)
-प्रिय-न., वनस्पति० रक्तपद्मम् (रा. १०.२४१)
-लौह-न., खनिज० ताम्रम् (रा. १३.११)
चल्दी-ब्री., बनस्वति० आद्वित्यवही़ी (असंड. १.१४)
रबीए-पु., बनस्पति० नारह्ञ: (रा. ११.२४)
( रवीषा )-ब्री., वनस्पति० सुवर्चला आदित्यभक्षा
(रा. १४.૪)
रहिम-पु., किरणः (र. २.₹२)
-जाल-न., खलिज० रौप्यम् (घ.६.६)
रस-पु., जलम (रा. १४.३१८)
काथः (चचि. ง.१३१)
स्वरसः (र. २.१९)
मांसरस: (चसि. १.११)
अभिरुचिः ( 9.46 )
बनस्पति० इक्षुरसः, इक्षः (चस्. २७.२३७)
जातिपन्ररसः, जातिपन्रं (उ. सुड, १७.१२-१३)
आमलकीपग्ररसः, भामलकी (सुड. १८.9२-१३)
भैघज्य० बोलम् ( घ. ३.६२; चचि. २८.१५२)
खनिज० पारदः (र. १.६६)
रसकम् (र. १२.१६०)
सिल्दकम् (र. २२.१६७)
शिलारसः (र. २२.१६५)
आहाररस: (चस्. २८.४)
शारीरधातु० सत्तधातुष्वेकः, रसधातु:
(चसू, १३.१४) अय्वजन्यः प्रथमो देहधातु: (चचि. 94.96$)$
रसनाआय्यो गुणस्तस्य जलं योनिः (सुसू, ४२,३) मधुराम्ललवणति क्षकटुकषायाः घड़साः;
तदुत्पत्तिः-पृथिघ्युद्काम्यामुल्बणाक्यां मधुररसस, तेज:पृथिवीम्यामम्लस्य, उद्कतेजोम्यां लबणस्य, याखाक्राशाम्भ्यां विक्तस्य, तेजोवायुभ्यां कटुकस्य, वायुपृथिवीम्पां कायस्वोस्पत्तिभ्भवति (अहस्. १०.१) तेषां रूपाणि-वत्र मधुररसरूपम्-घक्ष्र-

मनुलिग्पल्यास्वाध्यमानो छेद्हस्य ह्रादनोऽक्षम्रसाद्नः पिपीलिकाद्दीनां भियः च；अस्लरूपम्－मुखक्षालनः रोमद्वर्पणो द़न्तढ्वर्वणोडश्शिभ्रुवनिकोचनः；लझणरूप－ म्－आल्यं स्यन्द्यति कपोलगलदाहं च करोति； तिकर्पम्－आस्यं विशद्दुयति，रसनां प्रतिहृन्ति； कटुरूपम्－जिद्वाग्रमुद्रेजयति，चिमिचिमां कुर्ष्नक्ष刀－ नासाल्यं सावयति，कपोलो दहति；कषायस्पु－ जिद्धां जढयेत्，कण्गत्रोतोविबन्धं च क्रुर्यात् （अह्टसू．90．2－६）तद्रिपाका：－मथुरलवणयोर्मधुरो विपाकः；अम्लस्य अम्ल प्न，कटुतिक्ककपायाणां कडु； （अहसू．८．२१）तेषां बीर्योणि－रीतबीर्यरसा：－ मधुरन्तिकः कपायश्व；उप्रर्वीर्याः अन्क्रो लवणः कहुः；तेपां गुणाः－सिगधरसाः－मधुराम्लल्लणाः， सुक्षरसा：－तिक्ककटुकवायाः；गुरुरसाः－मधुर－ ल्वणकपायाः，लघुरसाः－अम्लकटुतिक्ना： （अएस्य． 10. ₹ध－३ऽ）तेषां कर्माणि－मधुररसस्य कर्मीणि－सतधानुवर्धनः ओजः स्तन्यवर्धनそ्रध्रुप्यः केइयो वणयों बलक्कृत संधानो रसरक्षप्रसाद्नो बालनुन्क्षतक्षीणह्तितहत्तृ पणामूर्छ्हाददाहप्रश्मनः
पडिन्द्यियम्नसादृनः कृमिकरें अं अक्टकर्माणि－ जरणो द्वीपनः पाचनः पवननिग्रह्रणोडनूलोमनः कोप्रबिदुाही，बहिःशीतः क्लेदृनः ग्रायझो ह्यश्र；लव्रणकर्माणि－संशोधन：पाचनो विश्रेपण： केद्नतः कैथिल्यक्टुणा：सर्वरसमत्यनीको मार्ग－ विशोधनः सर्वशरीरावयन्नमार्द्वकरश्व；कटुकर्मीणि－ द्वीपनः पाचनो रोचनः शोधन：सौल्यालस्यकफ－ कृमिविषक्रणण्हृप्रशमनः सनिधवन्धविचछेद्नो－ sवसाद्नः स्तन्यकुकमेदुसामुपहृन्ता च；तिक－ कर्माणि－छेद्नो रोचनो द्वीपनः दोधनः कण्डूकोठ－ तृप्णामूचर्छाज्वरप्रसमनः स्सन्यदोधनो विण्मून्रकेद－ मेद़ोयसापूयोपशोषणध ；कपायकर्माणि－संग्राहिको रोपणः स्तन्भनः शोधनो लेखनः शोषणः पीढनः केदोपरोपणध्य（चसू．२६．४३；सुसू．४२．9०） तेष्षर्मातयोगलक्षणानि－मधुरार्तयोगः：－कासश्वासा－ लसकवमधुतद्न नाधुर्यंस्वरोपघातकृमिगलगण्डा－ नापाद्र्यांत तथा $s$ र्तुद्रक्लीपद्बस्तिगुदोपलेपाभिष्यन्द्न－ प्रभ्षृर्ताअनर्यति । अम्लावियोगः－द्तहर्प्पनयन－ संमीलनरोमसंवेजनक फविलयनारीरहैथिल्यान्या－ पाद्यर्तन，तथा क्षतामिद्दतवद्धघद्धभग्नगूनप्रच्युताव－ सूत्रितविसर्पितच्छिन्नभिन्नचिन्दोत्पिश्दा़ीनि पाच－ यत्यापेयस्वभावात्परिद्दहति कणरमुरो ह्द्यं चेति।

ल्यणातियोग：－गाग्रकण्द्रकोइझोफचैवर्णयंपुंस्तो－ पघातेन्न्द्योपतापमुखाभ्षिपाकर ह्हपित्तवावशोगिता－ म्लीकाप्रभृत्तनापाद्ययति रोगान्। कटुरस्तातियोग：－ अमसद्गलताल्त्रोष्टरोपदाइसंतापयलविघातकम्प－
 पाद्यति । तिकातियोगः－गान्रमन्पास्तम्भाक्षेप－ कार्दितशिरः ग्रूल्यम्रमतोदृभेद्रेछेद्दास्यंतैस्यान्यापा－ द्यति। कचायातियोगः－हर्त्प। डास्यरोपोद्राध्मान－ वाक्यग्रहमन्यास्तभ्भगान्नस्फुरणचुमुनुमायनाकुल्बना－ क्षेपणप्रण्नुन् जनयति रोगान्（चस，२₹．४३； सुस्．$४ २ .90)$ मधुरादिरसगणाः－दाक्षासधूदे．－ क्षुक्षौदगुड्ुग्रादिर्मंधुरो गण：；आमलकीमातुलुला－ म्लीकाम्लबेतसद़ाडिमद़धितकादिरम्लो गणः， सौवर्चलसामुदुसेन्धवाद्विल्लणो गणः，भूनिम्ब－ निम्बकटुकीचन्द्नतद्वरिड़ाद्वि：तिको गणः，दिद्धु－ मरिचपंचकोलाद्वि：कटुर्गणोः，दरीतकीखद्रिरो－ टुम्नररुक्तापन्नालाद्धि कवायो गण：
（चवि．е．१३९－9र\％；अहस．१०．२२－३२） पण्णां रसानां संयोगात् त्रिपहि：रसभेद़ाः भवन्ति
（मुसू．४२．१२）
（रसा）－बी．，वनस्पति० रास्ना（ध．१．२৬०） सुरा，मध्रम्（घ．母．२४4）
－क्रिया－ब्री．，कल्प० घनीभृतरसस्ब संज्ञा （चनि．२६，२०२）माक्षिकाद्विना यद् द्वनी－ क्रियते द्यंयं，सा रसक्रिया（अह．）अबलेह： （हे अह्रस्，२२．१३）फाणिताकृतिः，＇गृर्हीत्वा काथकल्केन कायं पूतं पुनः पुनः। काथयेत्फाणिता－ करमेषा म्रोक्का रसक्रिया（उ．सुड．90．6） सम्यक्टसिन्दल्क्षणम् नातितनुर्नातिघनां शलाकोप－ लेपक्षमा अड्लन्युपलेपक्षमा का（सुउ．१८．१०६） सा च उपक्रमरवेन शोधनरोपणेंदेन द्विधा
－क्रियाकल्पन－न．，कल्प० रस क्रिया（सुचि．१．४२）
－क्षय－पु．，लक्षण० रसधानुयुक्तप्रमाणहीनत्वं द००
＇रसधातु＇（ मुरु．१५．९）
－गन्ध－ने，भैपज्य० बोलम्（ रा，६．११७）
－गन्धक－पु．，खनिज० गन्धकः（रा，१३．१६७）
गर्म－न．，सनिज० रसाअनम्（5．3．9．1．6）
भैपज्य० रसाअनम्（ध．३．9५く）
खनिज० हिद्युलम्（ रा．१३．४८）
－मुपु．，स्बनिज० टक्षणः（रा．६．२く）
-चिन्तक-चि., रसबेत्ता (भिघक्) (चस्, २६.२४) -ज-वि., रसात् जायते हूति (चशा. ₹.₹) रसद़ोपेण ज्ञातः (चस्. २८.२५)
आहारद्वृ्य० गुड्डः (रा, १४.१९८)
जभाव-पु., रसंम्यः परिणतेम्यः संज्ञातः भाघः तेन गर्भस्य शरीरोपचयो बलं वर्ण:स्थितिर्हुनिश्व
(मुशा, ३.३२)
-जात-न., खनिज० रसाअनम् (घ. ₹.१५. C )
-तन्मात्र-न., पशत्वान्रेप्वेकम् तच्च रसतन्मात्रम् अनुन्दो रसः सूक्ष्म जलम् ( सुशा. १.४)
-द़ालिका-श्रा., वनस्पति० इध्धभेद्द्: कर द्रशालि:
(रा. १८.9<4)
-देशा-पु., रसतो देशभेद्ध, स च जाह्गलानूपसाधारणभेदाव् त्रिथा (असंस्. १८.२८)
-दोष-पु., पारददोषः (र. ११.१७-२०)
जलदोष, न्र० 'जल' (सुसु. ४प.97)
-द्वोज-वि., दोघदूपितरसजाता विकाराः तेच अन्वाध्रन्वाइरोचकोडविपाकोऽइमदद्रों ब्वरो हल्दाससृतिगोंरवं हृद्योगः, काइर्यंचैरस्याइ्गसादाकाल वल्डीपकितद्र्शननानि (मुसू, २४.s) वन्द्रा तमः पाण्डुलंब सोतोरोधः क्ठंख्यम् अम्निनाराभ्ष
(चस्. २6.5-90)
-दोघसन्चिपात-पु., रसानां द़ोपाणां चान्तःःरीरमेलक: (चवि, १.५)
-धातु-पु., सनिज० पारदः (रा. १३.४२)
शारीरधातु० सप्तधातुव्वेक:, अहरहर्गच्छतील्यतो रसः (सुसू, १४.9३) पाइभौतिकस्य चर्दुर्विधस्य पड्रसस द्विविधबीर्यस्याष्टविधवीर्यस्य बाडनेकगुणस्योपयुक्तस्याइडहारस्य सम्यक्परिणतस्य यस्तेजोमूतः सारः परमसूक्ष्मः, स रस ह्युच्यते। तस्य हद्यं स्थानं, स हद्ययाचतुर्वाशिधमनीरनुप्रविश्योष्व्वगा द्रा द्राधांरामिन्यश्चतस्रश्य तिर्यगगाः कृत्तन शरीरमद्रहहस्तर्पयति वर्धयति धारयति यापयति चादृषहेतुकेन कर्मणा। तस्य शरीरमनुसरतोऽनुमानाटूतिः उपलक्षयितक्या क्षयतृत्विवैक्टँतः। स खलु द्वानुसारी स्नेहृनजीइनतर्पणधारणादि़िभिविरोपै: सौम्य इल्यवगम्यते ( सुसू. १४.३ ) स सर्वरसानां प्रीणयिता, तस्माप् पुरुषं रसंजं विद्यात्। ततोच्चाइब्वात्पानादाचार रसं प्रयत्नतो रक्षेत् ( सुस., १४.१२) ग्रीणि ग्रीणि कलासढ़र्नाणि पझ्चदृश च कलाः स एकैकस्मिन्

घातावबतिप्रते । एवं सासेन रसः गुकं, खीणां चार्तबं भवति ( मुस्. १४.१४) ₹सकर्माणि-तुछ्टि: प्रीणनं, रकपुएिश्रा (सुसू, १ं.प) रसक्षय-ल्भणानि-ह्रत्पीझाक्पशूक्यतास्तृष्णा( सुसू.94.३) रौक्षंय, श्रमो, ग्लनिः, झाब्द़ासहिप्णुता च (अहास, 99.9ง) रसयृन्दिलक्षणानि-ह्द्योत्केन्द्: प्रसेकश्य (मुस. १५.9\%) गौरालस्यश्वासकासातिनिद्दताः ध्रैत्यरैल्यध्लथह₹ंत्रमझिसदनम् (अहस्, ११.८) रसनिमिच्चमेव स्थौल्यं काइंयं च ( सुस्, १५.३२)
नाथ-पु., खनिज० पारदः (रा. १३.:5०)
नाम-न., सनिज० रसाब्ननम् (रा. १३.२२२)
-निगम-पु., रसम्रन्थ० (र. ८.३३)
-पद्र-पु., पारढयोग० रन्धकादिधातुभिः सद्ध मेलनेन नुघेण मर्दिता पारदुस्य कजली (र. ८.६)
-पत्रिका-ख्री., वनस्पति० पाeक्या (र. १०.८१)
चुक्रम् (र. १०.८१)
कपित्धम् (र.90.८9)
-पाकज-पु., भादारद्यंय० गुडः (घ. ४.१२८)
-पुष्प-ुु., बनस्पति० जलद़ः (ब, ५.४८)
-प्रद्पोपज-वि., रसम्रढ़ोपेण जनितः रसद़ोपजः (चसू. २८.११)
-प्रभाब-पु., रसस्य कर्मििदोपकारित्वम् (चवि. १.१२)
-प्रलेपिन्-वि., रसप्रलेपनरूपतया निवृष्तं रसम्रलेद इति यावव् (चक. चनि. २४.१२く)
-प्रवाहिन्-वि., रसवहम् स्रोतः (गुड, ३९.१५)
-प्रसाद-पु., रसस्य सारः, 'रसस्य प्रसबो भागः '
(मुनि. 9०.१८)
-फल-पु., वनस्पति० नारिकेल: (घ. ५.6४)
-बोधन-न., रसस रसनया ज्ञानम्
(अह्रु. १२.१७)
-भस्म-पु., पारद्योग० पारद्भस्म
(र. ३०.१9-१३)
-भावित-वि., मांसरसभावितम् (सुड, १6.१₹-१४)
-मेद्र-पु., रसस्य भेदोो नाम प्रकारः ( मुड. ६३.३)
-मेद्वविकल्प-पु., अप्यायसंज़ा० ( युड. ६२.१)
-भैरब-पु., पारदस्य शिवलिन्रुम् (र. ง.३)
-मण्डप-न., रसशालासमीपस्थं धजच्छत्रवितानाब्यं पारदृनिमितशिवलिक्तस्य स्थानम् (र. ६.१३)
छ७६［रसमूर्चित्छत］आयुर्वेदीय－शान्दकोशः［ रसहारिणी ］
－मूर्णिछछत－वि．，रससंयुतः（सुड，४२．१३१—१२）
－यवागू－खी．，मांसरसयवागु：दुन्तहर्पविकारे उपयुका（ सुचि．२२．३५）
－योनित्व－न．，द्ववसंबन्धादेवाम्लादीनामुपपस्नम् （चसि．9०，१४）
－रक्जन－न．，रसस्य रअनम्（अहस्．१२．9३）
－रत्नसमुच्चय－पु．，रसम्रंथ० सिंहगुपस्तूनुना
वाग्भटेन विरचितो रसोपरसधातूपधातुविषयको
ग्रन्थ：，अयमेब सिंहगुपसू चुर्वाग्मटअप्टाइहुदयकाराद्
वाग्मटात् अर्वांकालभवः हति जेयम्（र．१．८）
－राज－पु．，बनिज० पारदः（रा．१₹．४०）
－लिए－न．，पारदशिवलिन्नम्（र．१．२४）
－लोह－पु．，न．，सनिज० पारदः（ध．६．३०）
－वर्त्मन्－न．，आहाररसस्य संचारमार्गः，मागेणतेन धानुपोएणं भर्वरि（मुड，४१．९）
चहु－वि．，रसचहुं（ ब्रोतः ）（चनि．१．२०）
（－चहा）－बी．，रसवहस्नोतः（असंशा，४）
－बह्रोतस््न．，भारीर० सोतो० रसधातोः
प्रभवस्य बह़नस्य च स्थानम्（चवि．५．७）रसबद्धानि
बहुनि स्रोतांसि चरकमते，सुभ्रुतमते तु रसवहे दे
स्लोतसी（सुशा．९．१२）रसवहानां स्रोतसां
हृदयं मूलं दश च धमन्यः（चवि，५．८）
रसवहस्लोतोद्वयस्य मूलं हुदयं रसवाहिम्यश्य
धमन्यः（सुशा．१．१२）
गुरुरीतमतिस्निग्धमतिमां्रं समइनतां रसबहानि
स्रोतांसि दुध्यन्ति，तथैब चिन्स्यानामतिचिन्तनाद्वि
तडुम्टिः संभवति（चवि，५．१₹）रसधातृग्रद़ोषजा
रोगा एव रसवह्न्रोतसां रोगा विज़या：
（चस्，२८，९－११）रसवहृसोतोविद्दस्य लक्षणानि
प्राणबहस्नोतोविद्बवन्मवन्ति，तानि तु कोशानििनमन－
मोदृनभमणवेपनानि मरणं बेति（सुरा．४．१२）
चाहिन्－वि．，शारीर० रसवह्मम्（स्रोतः）
（अंसंशा．६，४३）
－चाहिनी－बी．，शारीरง गर्भपोषणाथ मातृद्धद्यगर्भ－
नाभिप्रतिबद्या नाड़ी（चद्या．४．१५）
－वाहिस्रोतस्－न．，शारीर० रसवहुस्तोतः
（चवि．५．१३）
－याहि－धमनी－ब्री．，रसवह्सोतःसंबन्धिनी धमनी （ मुशा．१．१२）अत्र बृत्तौ मुंबदृभाव इृति रस－
वाहिनीशब्द्स्थाने रसबाहिपदृनिवेशो युक्त एव।
－विकल्पक्ष－वि．，रसविकल्पं जानानः（चसू．२६．२७）
－विमान－न．，अध्यायसंज्ञा०（चवि．१．१）
－विरुद्व－वि．，रसतो विस्द्वम्（सुस्，२०．१६） नु०＇विर्द्，
－विशारद्－वि．，रसनीर्यंविपाकविशारद्：，
विशविशारदः（ मुसू．३४．७）
－विशेय－पु．，रसनेन्द्रियविजेयः：्रमे हादिपु माक्षिका－ पिपीलिकाद्युपसर्पंणेनानुमेयो मधुराद्विरसविशेष： （ मुसु．9०．4）
－विशेगविजानीय－वि．，रसविद्रोधविज्ञानमधिकृत्य कृतः（अध्यायसंज्ञा०）（ मुस्．४२．१）
－बेदिनी－ती．，शा० सिराविदोवः，जिद्धायां बत्तमाना सिरा（असंशा．૬．१७）
－चैद्यक－न．，रसझास्तम（र．८，२८）
－इयापद्－बत्री．，मधुरादिरसजन्पविकारः（सुस्，६．३）
－गुक्त－न．，आसुत० चृधुरसादिक्रुवं ग्रुक्तम्
（गुस्， 34,292 ）
－रोपाजीर्ण－ना，रोग० अजीर्णभेढ़ः（अ⿳⿸厂二一⿺卜丿．सू， 6.2 P ）
तह्डक्षणम्－काहारस्यैव पक्योर्वंरितो रसो रसझोषस्तन्भवमजीर्णम्，तग्रोम़ारशुद्धावपि भक्क－ काङ्ना न जायते，हटुलता ल्लाझ्वानश्र भवति

－संपद्－त्री．，रससंपत्तिः（सुसू．६．३）
－संयोग－वि．，रसे स्नेहृाथॉकरसे उचितः संयोगो येवां，ते रससंयोगाः（चक，चस्，१३．८४）
－संयोगसंग्रह－पु．，रससंयोरानां संग्रहणम् （चसू，१३．८४）
－संबहन－न．，रसप्रेरणम्（युनि．१．१७．१८） द्र०＇रसधातु＇
－संसर्ग－पु，पण्णां मधुरादिरसानां पर्परेण मेलनम्（सुउ．9．6）
－सात्क्य－न．，सेवितः सन् यो रसः सुखकारणं धारोग्यकारणं भवति，तव् रससाक्म्यम्
（ सुसू．₹५．३९－४०）
－स्थान－न．，रसस्याडध्रयो हृदयम्（सुशा．९．५）
－स्थानाभिपूरण－न．，ह्द्याभिपूरणम्，आामपका－ ायेडधोनाभेरैैैधमक्षसो वर्तुलीकृतो रसस्थान－ स्य पूरणं ततर्रोधर्षंगाभिस्तिर्यंग्गाभिश्य धमनीभिः तन्र तन्रोपनीयते द्वि सकलगरारतर्पणमधोगतानामेव कर्म，रस्स्थानं च ह्वद्वयं तट्पूर्रणं च（ड．सुशा．२．，）
－हारिणी－वि．，रसबाहिनी（धमनी）
（अबंशा，२．१७）

रसक－पु．，खनिज० खर्परः（र．२．१५४）तन्द्येढ़ाः－सद़लो दर्दुर：निर्दुल：कारवेद्धश्या तद्रुणाः－लोह्दपारदरनज： पित्तकफघ्नः सर्बंमे हुनेत्ररोगक्षयध्नः（घपरि．६．२५） अमृतम्（र．१२．१२४）
रसन－न．，ज्ञानेन्द्रिब०（चशा．५．6）
रसनेन्द्रियम्，रसना（चशा．૪．१२；चशा．6．6） आस्बाद्नं भक्षणं वा；रसीभवनं दर्वीभवनं वा
（र． 9.64 ）
（रसना ）－ल्री．，रसनेन्दियम्（चसू．१．६४）
बनस्पति० रास्ना（ध．१．२७०）
रसनेन्द्रिय－न．，इंद्रिय० रसना，जिद्धा（मुशा．9．9९） रसयितृ－वि．，रसज़ापकः，आस्खादयिता（सुशा．₹．૪） रसाग्रज－न．，सनिज० रमाअनम्（रा．१३．२२१）
रसाइग－न．，खनिज़० रसाधनम्（घ．३．१५८）
रसाङ्धरा－पु．，रसरत्नसमुच्चय्यकतु：प्राक्तनसन्न्यकर्ता， यस्य तन्त्रमालोच्य सिंहगुससूनुना चाग्भटेन स्वीय： संग्रहः कृतः（र．१．५）
बनस्पति॰ नन्द्कि，पग्राकारा，शम्नर्वरी महौन्धी－इयं पारद्स भावनस्वेद्दादौौ उपयुक्ता（र．११．५४＊८） खनिमा० टर्दणक्षारः（र．११，५४）
（ गसाङ्रुगी）－बी．，मंत्रविया० $\%$ कामराजशक्तिवीज－ रसान्दुरायँ आ आश्रेगा विद्यां रसाहुनीमिति
（र．६．२₹）
रसाङ्रक－पु．，बनस्पति० श्रीचेट्टकः（रा．१२．१२२） रसाशत्त－न．，लक्षण० जिढ्षा रसं न चेनयत इत्यर्थः
（अरु．अएस．५．२१） रसा＊्जन－न．，दारुद्वरिद़ा काथकृतमअन्नम्（चनि．$\smile . ६ १)$ दार्बीकाथसमं क्षीरे पादावशोषघनद्वृ्यम् （मुस，१४．३६）तस्य शोधनम्，सूर्यावर्ताद्विगण－ भावनया रसाअनं द़ोघरहितं भवति（र．३．११८） तदुणाः－तिक्त，कडु，शीतमुष्णं，बण्यं，घक्षुष्यं， हृस्तसादनं पित्तकफध्नं，रच्कपित्तहिध्माध्यास－ मुखरोगविषच्छार्दिनाइनम्（ध．३．9．，ड）नेग्ररोगे वर्थ्यंजनार्थमुपद्वि्रम्（मुड．११．९）सिरा－ क्यधनान干्तरमतिप्रदृत्ते रक्ते तर्त्तम्भनार्थमुपयुज्यते माषायवगोधूमचूणँः शैनैः शनैर्मेणमुखमवन्रूर्या－ कुष्यम्येणावपीठयेत्（सुसू，१४．३₹）वह्दि－ विधम् सोतोऽञ्रन कुष्गपापाणाकृति घातुद्नब्यम्， अन्ये दाहड्डिदिद्राथाथेन कृत्रिसं पीतलोहितम्， अन्र सौवीराअनसादृ चर्यंध्दातुद्ध्यमेव
（उ．सुसू，३८，४१－૪२）

रसाख्य－पु．，वनस्पति० आम्रातक：（ध．५．१२）
（रसाङ्या）－त्री．，बनस्पति० रास्ना（रा．₹．₹२．७） रसात्यय－पु．अत्ययो नाशः，तेन रसनाशः
（असंसू，१२．३९）
ग्साधिक－पु．，खनिज० टस्कणक्षारः（रा．६．२८）
रसान्तर－न．，अन्यो रसः（अहस，२．२०）
रसाभितर्पण－न．，रसधातोः पोषणम्（ सुशा．९．९）
रलाभिधा－ल्री．，वनस्पति० पिण्डखर्जूरिका
（ध． 4.44 ）
रसाम्ल－पु．，वनस्पति० अम्लवेतसः（ध．२．९६）
न．，आसुत० च्युक्तम्（अह्वस्．५．6६）
चनस्पति॰ वृक्षाम्लम्（रा．६．१४४）
（ रसाम्ला ）－बी．，वनस्पति० पलारी
（रापरि．३． $\mathrm{\varphi}_{\circ}$ ）
रसायन－न．，आयुर्वेदाब०（चसू，₹०．२く）जराब्याधि－
नाशकमौषधम्，＂स्वस्थस्यौजस्करं यत्तु तढृव्यं तद्भसायनम्＂（चवि．₹．१४）शस्तानां रसाद़ीनां सप्तधातूनां लाभोपायः（चचि．१．（१）．८） तदृगुणा：－दीर्घमायु：स्मृतिमेंधाडsरोग्यं，तरुणं बयः प्रभावर्णस्वरौद़ायं，परं देहेन्द्रियबलं वाक्सिद्दि： प्रणतिः कान्तिश्श（चचि．१，८）कानिचिदु－ दाहरणानि－वर्धमानपिष्पलीरसायनम्－प्रथमदिने दशपिष्पलीः सटुध्ं सेवेत। अनन्तरं प्रतिद्विनं दुशदर्शपिप्पलीनां कमेण चर्धनाद् दशादिनं दुर्धेन सह सेवेत। तथैन कसशः प्रतिविने द्राद्रापिप्पलीरपनयेत्। एवमेकोनविंशतितमे दिने सहस्वपिप्पल्यो भवन्ति। एतम्रसायनं परमायुष्यं बयसः स्थापनं घंहंहणं स्वर्य，मेथं，छीहोददर－ विनाशानं च भव्रति（चचि．१，（३）३६．४०）ल्गुनो－ डपि रसायनविधिनोपयुज्यते । शीतवातहिम－ दग्घतनूनां सबधभम्नकुटिल．्ययिताइथनां पवनो－ पहतानां च लश्युनः परमं भेषजम्। लश्रुनं शीते रीलयेत्। कफोल्बणो चसन्तेडपि तथा चातार्तो वर्षास्वपि स्निगध्युद्धतनुः शीवमधुरोपस्कृताशयो ल्युनं से बेत（अहड．३२．११३－१४）भह्रातक－ मामलकादिभिसुपयुक्षं प्रशास्तशररीरकरणं तथा मेप्यमायुप्करं च सर्षकफरोगेपु तथा विबन्बेपु च प्रयुक्कीत। तद् भद्धातकरसायनं शीघममिबल्यद्यव् （अहड，३く，८०८२）गोक्षुरामलकगुडुचीनां चूण्ण सघृतं मधुभागमिश्रं लिद्याव। तेन दीर्घायु： केशेनां कृण्यस्तं च भवति（अहुउ，३९．१५९）तथा


सीलाजतुरसायनमू, तद्विघिश्य-शिलाजतु कोष्णे वातहरादिकाथे प्रक्षिप्य रौद्रे शोषयेत् ततः कायाद् उद्रृतं पुनरपि तद्रसे काथे प्रक्षिपेत् अनेन्न विधानेत लोहेः सह चूर्णीकृत सिलाजतु पयसा पिचेत्। पलमर्धपलं कर्षों वेति अस्य त्रिधा मात्रा। अस्य प्रयोगः सस्तसाहाभिद्यापक: परों भवति, त्रिसमाहार्मको मज्य:, एकससकोऽबरो भर्वति। अस्य सेबनेन दीघिमायुर्ल्लभते। जराब्याधिप्ररामनं भबवि, परं देहदाखं जायते। नरः मेधारमृतियुको भवति। खिलाजतुमयोगेचु विद्दाहिगुरुपदार्थाँन् सर्वकालं वर्जियेत्, विझोषतः कुल्स्यान् परिवर्जयेत्। ते परमइमनो भेदृनाः सन्ति। अतस्तेषामत्यम्तविशद्ध. त्रात् तान् परिवजैयेत्। पयांसि, तक्राणि रसः यूषास्लोयं समृत्रा विविधाः कषायाः गिरिजस्यालोडनार्थ सस्ताः। भुवि साध्यहुप एकोऽपि रोगो नास्ति, य: शिलाह्हयेन न सिद्धेत्, तस्य विधिभिः काल्योगेः च कृतः प्रयोगो विपुलामूजाँ दद्दाति (चचि. 9 ( ₹) $49.48 ; \varsigma २-\xi 4$ ) (रसायनी)-बी., रसवाहिनी, रसस्रोतः (चचि.२०,9०) धमनी० ( सुचि. १२.८)
वनस्पति० गोरक्षदुग्नी (रापरि. ५.५३)
काकमार्ची (घ, ४.२१)
जटामांसी (रा. १२.१३२)
गुदूची (घ. १.४)
 वयःस्थापनमायुर्मंधाबलकरं रोगापहरणसमथं तन्न्रम् ( सुस्, १.8.(৬))
रसायनपर-वि.,स्वभावध्याषिनिनारणविशिश्टौपधचिन्तक: रसवीयोंपधप्रभावेण मरणनिवारकः (सुसू, २८.५) रसायनपद्व-पु., धध्यायपाद्० (चचि. १.१) रसायनवरा-खी., वनस्पति॰ काकमार्चा (घ.४.२१) रसायनविधान-न., रसायनविधिः, रसायनफ्रयोगः (चचि. १.(२)३) रसायनविधिम्रंशा-पु., रसायनविधों प्रमाद्:, एवस्माद् घ्याधयो भवन्ति। तन्र रसायनं सुक्त्वा यथास्वमौपधं देयम् (असंड. $\gamma$ 々; चचि. $9(\gamma)$ २२s) रसायनश्रेप्ठ-पु., सनिज० पारदः (रा. १३.४३) रसायनसमाश्रय-न., नाहारद्धघ्य० दुग्धम्
(ध. ६.१६१) रसायनाधिकार-पु., रसायनस्य प्रकरणम्, अधिक्रियतेइस्सिश्निति अधिकारः, प्रकरणम् (चवि, ३.३६)

रसायनायोग्य-वि., रसायनोपयोगानईः, अनात्मवानलसो द्रिम्दः, पसार्दी, घ्यसनी, पापकृद, भेषजापमानी रसायनायोम्यो मतः ( मुचि. ३०.૪)
रसार्णन-पु., रसग्रन्ब० आयुर्वेंदे रसशास्स्य कश्चित् प्रधानो ग्रम्थः (र. ११.१०)
रसाल-पु., बनस्पति० इक्षुः (पौण्ड़क:)
(घ. 8.920 )
धान्य० गोधूमः (रा. १६.9०.9)
बनस्पति० आम्रः ( ध. ५.१)
(रसाला)-बी., बनस्पति० दाक्षा (घ. 4.4६)
आहारद्ध्य० किसरिणी (ड, मुस्. ४₹.३८૪) करमयितेन मरीचश्करेादियुत्तेन दुज्ना कृता (अहु.) तट्रुणा:-घृंदणी, बल्या, स्निग्धा, घृप्या, रंचिप्रदा (चसू. २6.२७८) प्रतिइयायकी

$$
\text { (अहड, } 80.49 \text { ) }
$$

(रसाली )-बी., बनस्पति० इक्षः (करद्राालिः) (रा. 98.964)
रसालाख्य-पु., मूपिक० एत्वद्विपनो म्रीचास्बम्भो दंशम्रण्डले बेद्ना च जायते (असंड, ४६)
रसावेप्य-पु., वनस्पति० श्रीवेट्टकः (१२. ११,३)
रसिक-वि., मधुररसम् (चइ.२.२२.)
धान्य० गोधूमः (य, ₹.३७)
नीवारः (घ., ६.<७)
(रसिका)-त्री., रोग० भुद्कुष्ठभेद़; कण्डूर्वर्तयुक्ता स्रावहीना पिडका (र. २२,6५)
रसेक्षु-पु., वनस्पति० इक्षुः (पॉणडूकः)
(रा. १४.१८३)
रसेन्द्र-पु., खनिज० पारद: (घ. ६.३७)
रसेन्द्रचूडामणि-पु., पारदयोग० पारद्ययुक्तवृप्ययोगः
रसेन्द्रतिलक-पु., अन्थकार० रसरह्नसमुच्चयकर्त्रा सिद्धगुपस नुना निद्दिएः कश्रित् रसतन्न्रकारः
(र. १.५)
रसेन्द्रनाग-पु., पारदयोग० पारद्सीसाद्विसाधितोऽयं प्रमे हक्छष्ठवातनाशानः (र. १७.६४)
रसेन्द्रवेध-पु., पारद्स्य दुतलोहाद़ौं लेपक्षेपादिरूपेणान्तःभवेशः (र. ५.५)
रसोच्तम-पु.,न., खनिज० पारदः (ध. ६.३५; चचि.
२५.9१६)

वनस्पति० मुदूः (ध. ६,८०)
न,, घृतम् (चक, चचि, २५.११६)

रसोद्धव－न．，खनिज० रसाअनम्（घ．३．१५८；रा． १Ұ．२२१）
हिद्दुल्यम्（रा．१२．४८）
रसोद्दूत－न．，खनिज० रसाननमम्（रा．१३．२२१）
रसोन－पु．，चनस्पति० ल्युनः（चचि，३．₹०४；घ．४．६६） रसोनयोग－पु．，योग० लगुनरसायनम्（ युड．४१．५०） द००＇रसायन＇
रसोपचय－पु．，（परि००）रसपोषणम्（सुशा．२．१०） रसौद्नन－पु．，मांसरसेन सिद्ध ओद्नः（चचि．१२．२५） गसौपधि－पु．，रसायनौपधि：（र．३०，८२）
रस्या－खी．，घनस्पति० रास्ना（ध．१．२心०）
－रसांशा－वि．，पट्द्भागम् रसानां घट्संख्याकर्वेन रसपट़ं पद्धर्यकम्，अतः रसांशं नाम पद्भागम्
（र．१ง．६५）
रहस्－न．，पक्रान्तः（चशा，२．३）
（रह：，－कामता－बी．，लक्षण० एकान्वम्रियस्वम् （चनि． 6.6 ）
राक्षस－पु．，राजससश्वस्यैंक：घ्रकारः（चशा．$\gamma . ३<$ ） योनि० रावणादिः（ सुसू，५．२१；चनि，५．9०） भूताबिपवि०（असंड．ง）
पारद्योग० ताम्रपारद्रंगधकादिसाधितोऽयं मन्द्रामि－ नाशनः（र．१६．१६२）
（गक्षसी）－बी．，वनस्पति० कार्पासी（र．१७．४१）
－काय－चित्त्रकृति॰ राजसकाय：（सुश्रा．४．९१．३२） राक्षसस्तभाबः，वद्धक्षणम्－एकान्त－ग्राहिता रौड़ा－ सूया धर्मबाह्यता तमोयुक्तत्वं च（सुशा．૪．२，१．८२）
－चक्न्नत्－वि．，दिव्याँपधिसमायोगेन प्रकटकोष्ट्यां घमानादुखिल्लोहाद्विभक्षणे सामर्थ्य प्रात्तः（पारदः） महामुखवानिल्यर्थः（र．८．しく）
राक्षसोन्माद्－पु．，रोग० उन्मादुभेद्ः तहक्षणम्－ शख्रूोणितमांसरक्तमाल्याभिलाषित्वं सन्तर्जकरवं च（चचि． $9.2 \circ$ ）दृ०＇उन्माद़＇
राग－पु．，केशारझ्कन्न्य्यम्（चचि．२६．२८२）
हयजन० अब्नरोचनार्थमुपयुज्यमान：，कपित्थादि－ द्वव्यक्रतः（चक．चचि．२०．३६）
सितारुचकसिन्धूत्यैः सवृक्षाम्लपहर $\varphi$ केज्जम्बूफलरसै－ युंन्को राजिक्या कृतः，तदुणाः－लघुचृंहणो बृष्यो हयो रच्यो दीपनः，श्रमध्नसतृष्णामूर्च्छाअ्नमच्छद्धद्नः （ सुसृ．ช६，३८₹） पानकभेद्ध，मधुराम्ललबणं पानकम् （चस्，२ $6 . २ ८ १) ~$

रत्तिमा（असंसू．२०．२०）रक्षता तेजोगुण： （ संस ．9\％．s）
स्पम्（सुड．५．२६）
रक्षनम्（गुस．१४．૪）अप्यस्य रसस्य यक्कृत्लीहानॉँ प्रातस्य रक्फीभवनम्，शुन्दस्य चेतसो रजसमोम्यां रक्ननम्（ हे．अहस्．१．9）
रक्तवर्ण ताम्रपन्नम्（र．१२．१०\％）
सनोभान्र० कामः（र．१．१）
बनस्पति॰ अलस्हक：（रापरि，६．१२）
－खाडब－पु．，आदारद्ध्य० मुत्रूपस्य संयोगा－ न्तरेण नामान्तरम्，मुद्रयूषो द़ाखिममृद्वीकायुक：， तदुणाः－रुच्यो लघुपाको दोषाणामविरोधकृत （ सुसू．४६．३६७）
－दालि－ब्ली．，वनस्पति० सस्रिका（रा．१६．१४४）
－पुण्य－पु．，बनस्पति० बन्धूक：（रापरि．भ०．३५）
－प्रसब－पु．，वनस्पति० कुरण्टकः（रा．१०．४१३）
－पाडव－पु．，च्थंजन० रागाप्रधानः घाडवः
（ चक．चक，७，२₹）व़त्तु कथिवं，गुडोपेत，नवं
सहकारफलं तैलनागरसंयुक्षम् ；वद्रुणाः－कट्रम्बस्वादु－
लन्नो लघुः मुखग्रियो हद्यो रोचनो दीपनभ्श
（चस，२．．२८१）
－सर्पपतैल－न．，तैल० बालानां हीढोद़रनिबर्तनार्थम्
उपयुज्यते
（काकक्टुतैलक，२५．२₹）द्र०＇पीतसर्षपतैल＇ रागाइ़ी－स्री．，वनस्पति० मझ्जिष्धा（रा．६．१८） रागाख्या－ब्वी．，चनस्पति० मक्षिष्या（रा．६．१७）
रागिन्－वि．，रअनझक्तिमान् रागिद्द्य्यम्，वच लेपौ－
षधं दर्णान्तरं नयवीत्यर्थः（हे अःसू，२३．३）
पु．，बनसपति० अशोक：（घ．4．94．）
धान्य० तद्रुणाः－तिक्तो मधुरः，कवागः，पीतो
बल्यो रक्षपित्तक：（रा．१६．१७く）
हिं．—मका．
म．－नाचणी．
गु．－बवरो，
ब．－मुरोआ．
ता．－इरागी．
रजन्－पु．，नुपः（ध，६．६०）
सनिज० हीरकभेदः राजाबतरः（ब．६．६०）
（राझी）－खी．，वनस्पति० राजक्षयकः（सर्पषः） （रा．9६．60）
कृत्रिमधातु० पित्तलम्（ ध．，६．१९）


वनस्पति० नीलिनी (रा. ४.३२२) ( राज )-कन्या-ल्री., वनस्पति० केविका (रापरि, १०.३३) -करोरक-पु., बनस्पति० मुस्ता (चसि. 9०.इ०;

घ. 9.80 )
-कसेर-पु., वनस्पति० मुस्ता (घ. १.४०)
-कसेरक्क-पु., बनस्पत्ति० भुस्ता (असं. कल्प. ४) -कृष्णा-ब्री., वनस्पति० जन्तुका (रा. ३.१२८) -कोल-पु., वनस्पति० राजबद्रः (रा. ११.१६०) दू० 'बदुर'
-कोशातकी-स्री., बनस्पति० कोशातकीभेद्दः,

-क्षव-पु., शाक० दुतिधका, लघुर्पाही त्रिद्ोपष्नो अहण्यर्शोविकारहनः (हे. असंस्. 6.99३.9१४)
राजशाकम् (अरु. अहसु. ६.८२)
बनस्पति० राजसर्चजक: (र.२८.৬६-६८)
-क्षवक-पु., शाक० दुग्धिका, रा अक्षकः (चसू.४.८) बनस्पति० राजसर्षवकः (ध, ४,૪२)
-क्षवकराक-न., गाक० राजसर्पपक:
(उसु. ४६.२6६)
-खर्जूरी-खी., वनस्पति० खर्जूरी (रा. ११.६८)
-गिरि-पु., धान्य० राजाद्विः, रीतो रुच्यः पित्तध्नः (रा. ৬.१८२. 乌. २₹०)
नोह-न., राजगृहम ( भुस्. ₹ऽ.१२)
-जम्बू-पु., वनस्पति० महाजम्बू: दू० 'जम्बू,
(रा. ११.१३०)
-तरणी-ख्री., वनस्पति० कषाया, सुरमिः, चक्धुध्या,
हृया, कफकारिणी (रा. 9०, २०६)
-तर-पु., वनस्पति० आरग्वघः ( सुड. ५७.१४;
रा. २,३३३)
-तैल-न., वैलयोग० एरंडांशुमतीयक्रोलादिसिस्दम् । तहककरोगो उपयुक्तम् ( का, चि, फक्करोगचि.)
-दन्त-पु., शारीर० मध्यद्न्तस्य संज़ा (कासू, २०.\%)
-द्रुम-पु., बनस्पति० आरग्वधः ( सुक. 3.९-१०)
-द्विए-वि., राझं। द्विएः राझोडत्रियः (चवि. ८.9:)
-धान्य-न., घान्य० इयामाकः (ध. ६,८८)
धान्य० मीहिं (रा. १६.८१)
नामा-बी., वनस्पति० पटोलम् (घ. १.५०)
-नीलिका-ब्री., वनस्पति० मह़ानीली (रा, ૪,३५३)
-पत्री-खी., बनस्पति॰ रेणुका (घ. ₹.५१)
-पर्णो-बी., चनस्पति० प्रसारणी (रा. ५.૪३५)
-पलाण्डुुपु, बनस्पति० पलाण्ड़: (रा. ง.9०३)
-पिण्डा-स्री., वनस्पति० राजखर्जूरी (रा. ११.६८)
-पीद्दु-पु., बनस्पति० बृद्त्पील्दः (रा. ११.६३) द० 'पील '
-पुत्र-पु., वनस्पति० राजाम्रः (घ. ५.११)
-(पुश्री)-खी., वनस्पति० जानी (५. ४.१३७)
बनस्पति॰ रेणुका (रा. ६.९४)
कटुतुम्बी ( रा. ३.२३४)
कृत्रिमधातु० पित्तलम् ( प. ६.१९)
-पुछ्पी-बी., वनस्पति० करण्गी (रापरि, 9०.२७)
-प्रस्तर-पु., रएन० राजानतंः (घ. ₹.६०)
-प्रिय-पु., वनस्पति० राजपल्याण्डुः (रा, ৮.१०३) नृ० 'पलाण्डु'
(-प्रिया )-ब्री., धान्य० मीडिः ( रा. १६.११२)
बनस्पति० करणी (रापरि. १०,२७) द. 'राजपुध्वी.'
-फल-पु., वनस्पति० राजाम्रः (रा. ११.८) राजादनः (रा. ११.१४६)
(-फला)-ब्री., वनस्पति० जम्बू: (रा. ११.१२८)
-बद्र-पु., ननस्पति० बद्रः (रा. ११.१६०)
-बला-त्री., वनस्पति० बलापर्बेंव्वेका (ध,१,२८ )
प्रसारणी (घ. १.२८Q)
-भाता-घ्री., धान्य० श्रीह्दिः (रा. १६.१००)
-मात्र-पु., राजसदरा, पेंर्वर्ययुक्तः (चस्.२५.२०く)
-माश-पु., श्रिम्बीधान्व० कबायो मधुरः, गीतो
रुच्यो वातकृद्युद्वायकः, कफपित्तहतः (चस्,२७,२५; ย, ६.८૪)
हिं. —लोंविया.
म. -चवळी.
गु.—चोळा.
ब. -बरवटीकलाय.
फा.-लोविया.
-मुन्न-पु., धान्य० मुदूः, (कृष्णमुदूः) (ध. ₹.८३) -मृगाङ्क-पु., पारद्दयोग० सुवर्णरजतकान्तताम्रादिसाधितोऽयं क्षयम्रहुणीपाण्डुज्नरनाशक: (र.१७.१००) -यक्ष्मन्-पु., रोग० राश्रो नाम चन्द्मसो यक्ष्मा रोग इति राजयक्ष्मा, राजा चासौ यक्ष्मा, राजयक्ष्मा, रोगराष्टित्यथःः (अहुनि. ५.२-₹) पूर्वं दक्षनासा भ्रजापतिरमूत्। वस्य बढ्बनो दुहितरो बभूबुः। तेन चसप्ताधिका बिंशतिः कस्यकाश्रन्द्राय विवोढ़े नाम वराय दृत्ताः । स चन्दृमास्तासु मध्ये

रोहिप्यामेबानुरको चभूव। तृत्श सशोकाभिरभिम्यादिम्मिद्टुंद्रितमिरात्मपिता दक्षो रोहिणीविपयक्षक चन्द्रालह्वाहृत्त ध्रावितः । ततो दक्षेण दुहितृणां वार्तामाकण्यं, चन्द्रमाहुय, सर्वास्वपि निबपुग्रींgु समतया बर्तिनाय चन्द्रोडभिहितः। स च तथेति स्तीक्तुल्यापि स्वगुरोंशचनमनाटृल न तासु समवर्तर । ततो दक्षभज़ापतेः कोषो निम्धासस्पेण मृर्तिमान् भूल्बा नि:सुल्य यक्ष्मसूपेण रोहिण्यात्मति प्रसइ्येनाविल चन्दुमाविशव्। ततोडसौ तेन रोंगोणाभिमूतः सन् गवत्रभो गतोत्साहश्य संज्ञातः न गुर्वचनातिक्रमेण आरमानं कृतागसं मर्वा वमेव दक्षनामानें गुरुं शरणं गतवान् । ततो देवबँचाभ्यामधिभ्यों स उपच्चारितः। ततः प्राप्तबलश्नन्द्रो लबघगुरुप्मसाद़ोडश्विम्वां चिकिस्सितोऽभूत् (उ, मुछ, ४१,४,५) तस्य राजयक्षमण: स्वर्पंझोपस्पो घ्याधि; तस हेववः-सप्रधातुक्षयो व्वातमूश्रुरीषादिवेगप्रतीघातो विपमाशननम् साइसं इसति प्रधानहेतुचनुध्यम्म (मु, ४१,८-४, चनि. ६.३) संप्रात्तः-कफलधाने देंपे रसबर्मसु ख्येपु धतिच्यदायिनो का क्षीणे रेवस्यन्न्तराः सें धातचः क्षीयस्ते। ततो मानखः ज्युप्यति (मुड. . १.९-9०) पूरंस्पाणि- :्वासाइमर्ष्कफसंत्रबतान्लुयोपवर्यद्यिसादृमद्वीनसकासनिदाः शुक्लेक्षणत्यं च (सु. 8१.२९) सीमध्यमांसप्रियता, नखकेशातिवृद्विर्विलक्ष्यः (अढनि, 4 5.99 ) स्वम्नेपु काक्युक्याह्धकिनीएक्ठगृधफापि क्कलयसंकरार्यनमानमात्मानमीक्षते जखरदिता नदीः कुण्कान,
 घुउ, ४१.३०) चहक्षणानि-राजयक्षमणो मेदाःत्रिस्प: पड्रूप पकाद्वार्प्रेतिं; त्रिघा, तत्र त्रिस्प:-अंसपार्श्धभिताप:, करपादलंताप:, सर्वाज्गाब्वर:, स्वरबचेगतदः कासोडसचिज्वर्रो पार्वच्यूलं च (चचि. ८.४ $\ddagger$ चचि. ८.प२)
 पुकाद्रास्प: हिरसः परिपूर्ण्धं, कासः, भासः, स्वरमेद;, फ्केप्मणरछर्द्रमें झोणितहीबनं, पार्ष्वसंरोजनमंसाबमद़ों उबरोडनीसारोडरोघकशेति (चनि. ६.१४) वातजन्यलक्षणाजि- श्यूए: स्वरभेदोंडसपार्श्बंकोचः, पित्तजानि-अचरो दाहोडतिसारो रक्कागमः, कफजानि-श्रिरसः परिपूर्णुख्वमभक्तच्ठन्द्: कासः कण्ठोद्ध्वंसः (सुड. ४१.११-१३) आ. को. सं. ८द

उपद्ववा:-पीनसाथेकाद्रार्यिणो राजयक्ष्मण: कण्डोव्थंस उरोरजजा जृम्भाइॠमदों निर्षीवो वह्रिसाद आस्सपूतिता दूलेवमाद्य उपद्ववा भबन्ति (असंनि. फ.१६) असाघ्यलक्षणानिमांसबलक्षपोडतिसारः ड्रूनमुफ्कोदर्त्वमबक्षेप ऊर्वभ्शास: कृच्छेण बनुमून्रता (मा राजयक्मा८-१२) ज्वरानुबन्घरहितं बलवन्तं कियासहमात्मवन्तं दीप्ताओिमकृषं नरमुपफमेव ( मा. १३)
-यक्ष्मचिकित्सित-न., अध्यापसंज्ञा० अध्याय० (चचि. ८.9)
-राजिका-ज्री., वनस्पति० राजक्षबक:
(रा. 9६.6०)
-रीति-स्री., कृत्रिमधानु० वित्चलम् ( थ. ६.१९)
-रोग-पु., रोग० राजयक्ष्मा (र. १४.9)
-घह्धम-पु., बनस्पति० राजादृनः (रा. ११.१४०)
बदर० राजबदरः (रा. ११.१६०)

- वृक्ष-पु., बनस्वति० आरांघघः (चक.८.३)

कर्णिकारः (ध, १,२२१)
-शाक-पु., बनस्पति॰ बास्तुकम् (रापरि. ५.६२)
-शाकिनी-ब्री., वनस्पति० राजलिरि:
(रा. $\mathrm{c}, 962$ )
-रोखरवटी-बी., पारद्योग० पारछब्स्सामगंधकादिस्सिदा, इयं अर्शः:श्यल्पाण्जनाशिका
(र. १६.१५४)

-सर्षपक्र-पु., बनस्पति० कहुस्तिक;, कटुपाक्युण्गो हर्यो दीपनो टट्विबस्तिव्रदूषणः, पिन्तल:, कफ-
 वातगूलन्नुनु, पित्तदाहप्रद्: ( रा. १६,৬१) हि. 一राई.
म. - मोहरी.
गु.—राई.
बं.-राजसर्षा.
ता,-रर्षानख.
फा.-बरदल.
-हंस-पु., पक्षि० प्रवजातीयोडयम्
( चसि. १२. (१) १८; चसू. ?७.४१;
सुल, ४६.9०4)
-हर्पण-न., घनस्पति० तगरम् (र.9०.१०२)
-हस्त-पु., मान० सपादइस्तार्बिशदन वा (र. २.४)

राजत-वि., रजतमयम् (पान्नम्) (सुचि. २९.9०)
-चूर्ण-न., रजतस्य यव् चूर्ण तत, सूक्ष्रं शुक्किकाख्यनेत्ररोगेऽ अनार्थमुपयुज्यते ( सड. 90.94)
-पात्र-न., रौप्यपान्रम् ( असंसु. १०,३५)
-भाजन-न., रॉप्यवात्रम् ( सुड. ४२.१०५)
राजन्य-पु., बनस्पति० राजादृनः (ध. ५.९9)
राजस-वि., रजोगुणयुक्तः, रजोगुणेनाधिधितः
( सुशा. १.१८)
-काय-पु., चित्तश्रक्रति० रजोगुणयुक्त: पुर्वः, तन्देदाः पट् आसुरसार्पशक्रुनरक्षस्यप्रैशाच्रैतसच्चाः (मुशा. ૪.९४) तहक्षणानि- तु:खबहुलताइटनशीलताsधृतिरहंकार नानुनिकर वसका हुण्यं दुम्मो मानो हर्ष: काम: क्रोघश्न (सुशा. १.१८) अनार्यत्वं शौर्य माल्सर्यममितभाषिएवं लोनुपत्तम् (असंशा. ५) मध्यममनोबत्युक्कोडन्यै: पुरुपेरवृम्यमानो ढुःखं सहते, रजसि मध्यमं मनोबलम्म्
(मस ३. ३. ₹८)
राजाद्न-पु., न., वनस्पति० स्वाहुफलयृक्ष:
(चसू. ₹७.१४३; सुसू. ४२.११) स्वाढु: कषायः
(च) शीतलोऽम्लो रूय्यस्तर्पणो बृष्यो हायो वात:पित्त्नो मेह्न्नः (च. ५.श9) सरकलतुणा:स्वाडु, कषायं, स्निगधं, गुरु (सुसु. ४६.१६६)
हिं,-सिरनी.
म.-खिरणी.
ग. -रायण.
बं. -क्षीरिणी.
ता. -पदा.
बनस्पति० चारः (हे, अहासू. १०.२३;
सुड. $४ ८ . २ ६)$
(राजादनी )-ब्री., धान्य० नीहि: (रा. १९.9.8) राजाद्रि-पु., धान्य० राजगिरिः ( रा. ५. १८२)
यजाद्रि-पु., रतन० राजाबतेः (ध. ६.६०)
राजानुक्षात-वि., राशोऽभिमतः ( वैयः) (गुसू. १०.३)
राजान्न-न., धान्य० वीहिः (रा. १६.७९)
राजाद्र-पु., बनस्पति० आम्रभेद्, राजाम्रयुगलम्:राजान्रो महाराजाम्रश्न; कोमलफलस्स गुणा:कट्रं्लं, पित्तक्रफाम्नपव्रनश्वासातिदाद्वद्रद्य् ; सुपकफलस्स गुणाः-मधुरं रीवं गुरु चृष्य पुद्विवीर्य-
 नान्राकं च (घ, ५.११)
टाजाम्ल-पु., वनस्पति० अम्लवेतसः (रा, ६.१४०)

राजार्क-पु., बनस्पति० तदुणाः-कटुस्तिक्तोप्णः, कफुवातध्नो मेदोविपकृष्टमणशोफकण्डृविसर्पनाइक: - (ध. ४.9६)

राजार्हु-पु., धान्य्य स्याहिः (रा. १६,८१)
(राजाहां )-खी., वनस्रति० जम्बू: (रा. ११.१२८)
राजावर्त-पु., रसन० द्न० 'हीरक' (घ, ₹.६०)
आबतर्तणि: (र. ३.१९९) तस्य शोधनम्-शिरीघपुष्परसैस्पथा च इख्वेेरससे राजावर्वः गुर्दो भवति (र. ३.१६९) वस्य मारणस्-अम्बीररसगन्धकसहितो राजाघतंः सपवारेण पुटनात् म्रियते (र. ३.१७०) तस्य सत्वपातनविधिः- राजावर्तस्य चूर्ण तु खद्विराँचरध्मीवितं सर्वं मुसति (र. ₹.१७9) तदूगुणाः- कटुः रीतः किग्ध: पित्तमः ( घ. ६.६०)
राजावर्तरस-पु., पारदयोग० पारत्रुल्बमधुकराजाबर्तादि साधितोऽयंसर्वमदाल्ययहर: (र. १४.9०४) राजान्न-न., बनस्पति० कर्णिका (अहु. अहसू. १५.१३) राजाद्नःः ( हे. अहू, १५.१३) आरम्बधः (अरु. असंसू. १६., ५)
राजि-बी., पक्षि: (असंसू. ८.११)
-चित्र-पु., सर्प० राजिमान (युक. ८.३४-( $\gamma$ ))
चित्रक-पु., सपं० बैकरकेम्यखिम्यो ज्ञातः सर्प: ( सुक. ४.३४) द० 'राजिमत'
-फल्गु-पु., बनस्पति० काकोटुम्बरिका (घ, '.,८6) राजिका-खी., बनस्पति० तद्युणाः-कटुस्तिक्तोण्या, निद्रा दहपित्तकरी, कफनातझी, कुष्गुल्मशोफम्रहिकारचलीहागूलक्रकमिवणनाशनी च (ध, उ.६०)
दि.-राई,
म.-मोहरी.
गु. राई.
घं. -राजसर्षा.
ता.-ұर्णाड.
काकोटुम्बरिका (रा. ११.१४२)
राजसर्पपकः (घ, ४.૪३)
क्षुद्रोग० घर्मस्वेद्पपरीते 5 के जाग्यानाः सर्जो घना राजिकाकारवण्णः: पिटिका: (, २५.१)
-पत्र-न., बनस्पति० वद्युणाः-कडु, स्वादूषणं यद्बि-
दीपपनं बातकफापहं, कृमिकण्टामयहरम् (रा परि $\varphi,<\%$ )
-फल-पु., बनस्पति० सर्षपः (ध. ४.૪२)
राजिकाद्धया-बी., भुर्रन्रोग० राजिका (असंड. ३६)

राजिमत्－पु．，सर्प० बिन्दुलेखाभिरस्पां चिश्रितमस्तीति राजिमान्（चचि．२३．१२५）रेखायुक्तः फणा－ वर्जित इंषद्विषः（ड．सुक．૪．१०）तस्य च राजिमतो दूंशः पिच्छिलः स्थिरशोफकरः स्निगध： पाण्डुः सान्द्रामृक्लेप्मव्याधिकरः
（चचि．२३．१२ऽ）हादद्राभेदाः－पुण्डरीको राजि－ चित्रो बिन्दुराजि：कर्द्सकोऽ ह्रुलराजिस्तृणझोषक： सर्षपकः श्षेतहनुन्द्भर्भपुप्पथ्यक्रको गोधूमकः किकि－ सादः（सुक，૪．३૪३）वद्विपलक्षणानि－स्वगाद्दीनां झुकुत्वं，शीतज्वरो रोमद्यों गाग्राणां स्वहधस्वं， सान्द्रफफ्रसेकआद्वंशाशोफोडभीक्षणमक्षणो：कण्डू－ श्छार्द़：कण्टे श्चयधुर्धुर्युरक उच्छ्धासनिरोधः तमः－ प्रवेशाः तास्ताश्र कफवेद्नाः（सुक．ऊ．३७）
राजिलफला－बी．，वनस्पति० चीणाकर्कटी
रजी－बी．，सून्नवद्नेखा（चइ．११．१३）
बनस्पति० राजिका（ध，४，६०）
बनस्पति० बाकुणी（रा．४．२२७）
－जन्मन्－न．，लक्षण० उ्यक्तसिराब्वम्，राजीनां जम्म नाम अभिव्यक्तिः（चचि．१२．१९）
－फल－पु．，बनस्पति॰ पटोलम्（घ．१． 10 ）
राजीमत्－वि．，लक्षण० नीलपीतादिरेखायुक्हम्
（ड सुड，૪०，२०）
पु．，भौमसर्प० राजिमान्（असंड．४१）
（रजीमती）－ब्री．，शालिशूकाभराज्याचृतेन तारा दृ्टिर्वा （असंड．१७）
राजीव－पु．，मरस्य० नादेयोऽयम्（सुसू．૪६．११३）
सामुदोऽयं，बज्राभो बह्वायतोऽसौ
（ सुसू，४母．99८－999）
प्राणि० जब्राल（ जातीयः ）（घ．२．३；पृ．२८६） न．，वनस्पति॰ रक्तपझम（ध．૪．१५२） कमलम्（ रा．9०．२४४）
－मत्स्य－पु．，मस्स० नादे़ेयोडयम्，आलाल（₹） विषः（ सुक．३．६；सुसू．४६．११३；

सुसू．४६．११८－१9९）
राजेप्र－पु．，बनस्पति० राजपलाण्डुः（रा．५．१०४） द्र०＇पलाण्डु＇
न．，धान्य० नीहिं（ रा．१६．८१）
（सजेप्टा）－बी．，वनस्पति० कदल़ी（रा．99．9०6） राजसर्जूरी（रा．११．६८）मु०＇संजूरी＇
राजोद्रेजन－पु．，बनस्पति० क्ञुवकः（रापरि，९．४०）

राट－पु．，बनस्पति० मद़नः（ध．१．१६८）
राठ－पु．，वनस्पति॰ मदनः（चक．१．२७）
राद्बर्त－पु．，रत्न० राजानर्तः（र．१७．८ऽ）
राढ－पु．，वनस्पति० मदृनः（चचि，२द．१४）
रात－पु．，बनस्पति० मद्न्नः（असंक．१）
रात्रि－बी．，रजनी（ सुशा．૪．३८）
बनस्पति० हुरिद्रा（सुचि．९．१२；र．५．११७）
－जागरण－न．，रात्रौ जागरणम्，तेन वातपित्त－
निमित्ता：कासश्वासप्रतिइयायद्ययोरोगा अवन्ति （ सुरा，૪．३८）
－बलिन्－वि．，रात्रौं बलनान्（चचि．१२．१४）
रात्रिक－प．，वृश्रिक० साध्यसंझोऽयं वृश्तिकः रात्रि： विचरणाद् रात्रिकः（असंड，૪३）
राश्यन्ध－न．，नेत्ररोग० नक्कान्ष्यम् द०＇नक्तान्ध्य＇ （र．२३．६३）
राइयन्धहराअन－न．，अझंन० इंदं राइग्रन्धव्वनाशनम् （र．२३．६१）
रात्यान्धय－न．，लक्षण० कफविदुगधहछ्टि：，रात्रावन्घख्वम् （सुड．१८．१६－२६）
रानकद्ली－ब्री．，बनस्पति॰ काष्टकद्ली（ध．૪．५く） रम－पु．，प्राणि० महाम्टनः，हिमालयवासी जाइ्लमृग： （चस्．२७．૪4）जन्रालमृतः
（ ड．सुसू．४६．५४）
न．，वनस्पति० तमालपन्नम्（घ．२．५२） कुष्टम（ध．३．૪ऽ）
（रामा）－ब्री．，सी（र．१9．9०9）
बनस्पति० आरामझीक्ला（रा．परि．१०，५२）
वनस्पति० कुमारी（रा．परि．५．११）
ल्झ्ष्मणा（रा．૪．१२૪）
भैषज्य० गोरोचना（रा．१२．३४）
－काण्ड－पु．，वनस्पति० अपर्वद्रु्दः（ रापरि，८．३६）
－तरणी－बी．，वनस्पति० तरणी（ध．५．१४५） सर्यकः（इन्दु，असंज．२८）
－बाण－पु．，बनस्पति० अपर्वदुण्डः（रापरि，८．३६） पारदुयोग० पारदृतारनागःर्णाद्यिसाधितोऽयं सर्ई－ प्रमेहृनाराकः（र．१७．८く३－१३）
चह्रम－न．，व्नस्पति० अव्（रा．६．७६）
－शार－पु．，ननस्वति॰ अपर्बद्वन्डः（रापरि，८．३६）
－रीतलिका－ल्री．，चनस्पति० आरामशतिला
（र－१३，9३－9s）
-सेनक-पु., वनस्पति० किरावतिक्तः (ध. १.२₹) रामठ-न., निर्यास० हिद्रु (घ, २.३६) ( रामठी )-अी., वनस्पति० नाहीहिद्धु, हिक्रुपप्री

रामण-पु., बनस्पति० कैडर्यलिम्ब:(रा,९,४८)
बनस्पति० तिम्दुकः (ध. ५.४०)
रामा-खी., (र. ११.१०9)
-चामाध्रिघातक-पु., वनस्पति० अशोक:
(रा. १०.२७२)
रामालिझ्भनकाम-पु., वनस्पति० कुरुक:
(रा. १०.४१३)
रामेषु-पु., वनस्पति० अपर्बद्ण्डः (रापरि. ८.३६)
राल-पु., निर्यास० आालवृक्षस्य निर्यासः, तहुणा:-मधुर: कषायः तिक्त उष्गः ( शीतः-(रा) ) स्तम्भनो वणरोपणो वातपित्तमः स्फोटकण्डूतिमणनारनो विषादि-भूतहन्ता भग्नसंधानकृत् (ข. ३.१२१; रा. २.२०४) अयं सुरभिर्धूपः (ध.३.१२१) हिं. —साल.
म.-साल. राळेचा चृक्ष.
बं.-साल.
(राला)-ब्री., बनस्पति० शालनिर्यासः, राल:
(ย. ३.9२१)
रालक-पु., निर्यास० रालः (असंस्. ५)
रशिा-पु., समुद्वायः (चशा १.३५)
प्रमाणम्, परिमाणं वा (चक. चवि. १.२२)
राश्र्रिका-खी., वनस्पति॰ बृद्धनी (घ. १.९३)
रासभ-पु., पग्ग० गर्द्भः (सुचि, 6.१८-9९)
-घर्चस्-न., गर्द्भपुरीधम्, तदिंदं मूत्ररुजापहृम् ( $\mathrm{B} \mathrm{J}, 4<$, र५)
रासायन-वि., रसायनस्यायं रासायनः, रसायनसम्बन्धी (सुचि. 26.8)
रास्ना-बी., वनस्पति० तुणविऐोषः, अनुवासनोपगगणे एकं नुज्यम् (चसू. ४.१₹) शीवापनयनप्रलेपनानां क्रेषा (चसू, २५.४०) तद्गुणाः-तिक्तोण्णा गुरः पाचनी, कफघ्नी; वातहराणां श्रेष्टा (च), विषवातरक्कासशोफकम्पोद्रनाशिनी (घ. १.२७०) पार्श्वरुजाघनी (चसू. ३.२५) भासशूलज्वराइीतितातविकारह्त् ( माश्र) आम: बातनाघिनी (र. १२.6४-64) बनस्वति॰ सुरभी (उ. सुस, ₹८.१६-१७) सुरसा (सुचि. ५.6)

लक्ष्मणा (रा. ४.१२५)
शाक० (असंस्, $6.9>\mathrm{C}$ )
-युष-पु., यूत० वातध्नोऽयम् (का खिल, ४. प३-4४)
राहु-पु., बनस्पति॰ मदृन: (रा. ८.२३०)
-चछछत्र-न., वनस्पति० आर्द्रकम् (ध. २. ८้)
-दर्शान-न., राहोर्दर्शनन् (चई. १२.६४)
रिक-वि., तुष्छम्, स्नेहादिगुणगून्यम्
(चक. चचि. २८.१८) निफ्फलम् (चई.१२.६९)
रिङ्ञिणी-ख्री., वनस्पति० मुद्धपर्णी (ध, १.१३८)
कण्टकारी (र. १६.७३)
कैर्वर्विका (रा. परि. ३.३५)
रिपु-पु., बनस्पति० चोरकः (घ. ३.69)
रिप्र-न., लक्षणम् (चस्, ३०.२५) भविज्यतो मुख्योलक्षणम्। रिशेन विना मरणं नास्ति, रिषदर्श्शने जीवितं नासित। स्थाद्यस्थायि भेदेन द्विविधं रिथमिति कृष्णाग्रेय: (अर.) दोषाणां बाहुल्याद्धिराभासो भवति । दोपसामे तच्छमनमिति तदृस्थायि, स्थायित्वमवइंयं मृत्यके कल्पते (अह्शा. ५.३) रूपमिन्द्यियस्वरच्छायाप्रतिच्छायाक्रियाद्धिए्रन्येध्वपि प्राकृतेपु भावे बनिमि-
चतो विक्हीी रिएमिति सामान्यतो बोख्यम्। कानि-
चिद्विश्रक्षणानि-यस्य केशारोमाणि निरम्युगानि अपि अभ्यक्कानि इृ ईई्द्यन्ते। नेम्रलक्षणानि-अत्यर्थ चले स्तहछान्तर्गतनिर्गते जिहे विस्तृतसंक्दिप्ते संक्षिप्तविनतम्रूलते उद्न्रान्तद्रूने हीनदुर्शने नेन्ने। अव्यर्थविवृता संदृता वा पिटिकाचिता शोथाक्रान्ता सुटिता ग्लाना नासिका। पकजम्बूफलनीलौ ओछो।
सरार्कराः इयावास्ताम्राः पुष्पितपझ्दिता दुन्ताः सहसैव पतेयुर्बा। जिहा विसर्पिणी शूना शुर्का गुरु: इयावा लिप्ता सुप्ता सकण्टका जिद्धा (अहाश. ५. ६.99) यस्ल सततोष्मसु गाश्रेभु भृरामौप्ग्यम हेतुकः ₹वेद्: सनभ्भो घोपलक्ष्य्यते। निनिमिनित्त बलत्र्रण्हानिः स्वरमदो का (अहशा. ५. ३०.००) रिप्टज्ञानो वैय आादरणीयः आयुयेंद्विद्धि बैथे आयुर्वेद्रफलं सकलं प्रतिष्टितं। तस्मादिप्द्ञानाहतो भिषग्मवेत् (अहशा. ५.१३१) -लक्षण-न., लक्षण० भविप्यतो मृत्योर्लक्षणम्

```
                                    (चइ. <)
```

-विश्शान-न., रिटज्ञानम् (असंशा. १०.३२)
रिंप्राभास-पु., आाभास स्पष रिष्टलक्षणम्
(असंशा. १०, ३४)

रीठा－बनस्पति० रीठाकरअः（रा．८．१८६）
－फरलु－पु．，वनस्पति० करनसमेद्：वद्वुणा：－ तिच्छ：कटुरुण्गः स्निग्धो वातकफघ्न：कुष्टकण्डूति－ विशविस्फोटनाइान：（रा，2．96६）
管，一रिक．
म．－रिडा，रीठा．
बं，－यारारिठा．
ता．－पूलन दोग्टाई．
फा－－राथोह．
रीति－र्री．，कृत्रिमधातु पित्तलम् जसदम्（चस्，५．७૪） －कुसुम－न．，सनिज० पुष्पाक्तनम्（घ．३．१६२）
－ज－न．，बनिज० पुष्पाअनम्（ध，३．१६२）
－पुष्प－न．，सनिज० पुल्याअनम्（घ．₹．१६२）
रीतिक－न．，सनिज० पुप्पाअनम्（ रा．१₹．२२४）
（रीतिका）－त्री．，कृत्रिमधातु० पिच्चलम्（घ．६．१6）
खक्－बी．，लक्षण० बेदुना（चस्，२८．१५）
एक्म－न．，खनिज० सुवर्णम्（घ．६，१）
घनस्पति० नागकेसरम（रा．६，७४）
－लोहु－न．，खनिज० तीक्ष्णलोहम，सुस्णर्जद
लोहम्（र．२く．४८－49）
－सार－सनिज० सुवर्णस्य प्रसादुभागः
（सुशा．४．२६－२७）
राभ्मिणी－ब्री．，वनस्पति० काश्वनक्षीरी（रा，५，३६，）
रुगण－कि．，आातुरः रोगी（सुसू．४२．9०（२）；
चसि. १.३२ )

रुचक－पु．，बनस्पति० मातुतुलःः（ध，४．२₹）
न．，लव्रण० सौनर्चललम्（Y，२．३०） अस्थि० दराना रुचकानि（सुशा．५．२०） कण्ठमूषणम्（ चइ．१२．ง७；सुड．३，१．ง）
－भूपणा－वि．，मूले धताइगुलीयका
रचि－सी．，भैपज्य० गोरोचना（ध．३．२०）
अल्नास्वाद्ः（चसू．१६．५）
प्रीतिः（अह्हू，११．₹）
－कारिणी－ब्री．，वनस्पति० दाकाभेद्；，काकलीदाक्षा （रा．99．68）
－द－वि．，रचिकारकम्（अह्टस．૪．२९）
－₹्ज़न－पु．，बनस्पति० शिम्रु：（रा．५．६२）
खचिर－न．，सनिज० रैप्यम्（ध，६．4；रा．१३．6） बनस्पति० लबद्नम्（रा．१२．८४）
मूलक्लम्（रा．८．49）
（ रुचिरा）－त्री．，भैकज्य० गोरोचना（घ．३．२०） －फला－र्री．，बनस्पति० मधुर－बिम्बी （रा．6．३०४）नि＇बिम्बी＇，
रचिध्य－न，वनस्पति० मूलकम्（घ．४．३३）
रूच्य－पु．，बनस्पति० कवकम्（ रा．११．२३५）
जीरकम्（ध．२，६६）
धान्य० मीहि：（रा．१६．७く）
न．，बीज० निर्मलीबीजम्（र．१५．४८－4०）
（रच्या ）－स्री．，बनस्पति० कृष्णनीरिक：
（रा．₹．90\％）耳०＇जीरक＇
कल्द्र－पु．，बनसपति० सूरणः（रापरि．७．६）
रुच्यक－न．，लवण० सौवर्चलम（रा．६．३८）
रुज्－त्री．，रोगः（अहस्．१२．४२）
र्जा，पीडा（र．२．३）
लक्षण० वेदना（चसू．२८．१५）
बनस्पति० कुष्टम्（ सुड．४२．२२）
रुजा खी．，चनस्पति० कुष्टम्（ध．३．४२）
लक्षण० चेद़ना（सुनि．९．90．99）
－कर－वि．，वेद्नाकरः（सुशा．६．१६；असंस्，१६．१५）
बनस्पति॰ हिन्तालः（ अहैसु，१५．२१）
－सह－पु．，बनस्पति० धन्वनः（रापरि，९．२०）
रजजापह－चि．，रज्ञानाशक：（युचि．२४．३१）
पु．，बनस्पति॰ घन्बनः（रापरि，९．२०）
रज्ञा－ड्री．，कुुनरोग० कपालगतोsग्यम्，इन्द्रलुप्तम्
（असंड．२७）
रज्या－बी．，क्षुदरोग० इन्द्वल्त्सम्（ सुनि．१द．₹३－३४）
रुणशालि－पु．，वनस्पति० मीहिः（रा．१६．१०४）
रुणाली－ख्री．，वनस्पति० ज्रीहिः（रा．१५．9०४）
रदद्तिका－स्री．，बनस्पति० रदन्ती（र．२०，६८－४૪）
रुद्न्ती－र्री．，यनस्पति० तदुणाः－कहुस्तिक्षोप्णा，रसा－ यनी，कफष्नी，क्षयक्नृमिरकपित्तभासमेहदारिणी （रापरि．५．१४；र．४．६८）
रद्वित－न．，रोद्नम्（सुग़ा． 9,4$)$
रुद्ध－वि．，प्रतिहतम्（असंशा．१२．११）
－गुद－पु．，न．，ध्धुदरोग० सन्निरुद्युदम् （असंड．₹६）
－मणिक－पु．，रोग निल्द्धमणिः（असंसू，३४．१३）
－रब्द्द－पु．，लक्षण० स्द्इशब्दोचारणम्
（ससू，२९，૪३）
रुद्र－पु．，देवताविशोषः（सुशा，૪．७६）
एकादशो भाग：（र．४．५०）
§८६［（रद्रा）］अन्युर्वेदी़य－शान्द़कोशः［रूक्षाम्नि］
（ रुद्रा ）－ब्री．，वनस्पति० रुद्धदा（रापरि．₹．२४）
（ रुद्रापी ）－ब्री．，वनस्पति० रुद्ज जटा（रापरि．३．२५） F०＇रद्रा＇．
－कोप－पु．，रद्धस्य कोघः（चंचि．३．१४）
－गण－पु．，देन्वा० शिवगणाः येबामपचितिरपस्मार－
शमनी（ सुड．६१．२६）
－ज－पु．，खनिज० पारदः（रा．१३．४२）
－जटा－बीं．，वनस्पति० तट्रुणाः－कटुः श्वासकास－
हद्धोगनाशिनी，भूतरक्षोनिर्बर्छिणी नाम भूतराक्षस－
नशिनी（रापरि．₹．२४）
ह⿵⺆⿻二丨．刀．इहारमूल．
म．－सापसन्धि．
गु．－रहिमूला．
बं．－इशरमूल．
ता．－पे हमरिन्दु．
फा．－झखन्दहिन्द्दी．
－पत्नी－स्री．，वनस्पति० अतसी（ध．६．११४）
－पूजा－बी．，शिवपूजनम्（सुउ．६१．२६）
－भाग－पु．，रोगिक्रीतस्य द्वृ्यस्य मूल्याद्य एका－
दूरांशो वणिजा वैद्याय दीयते，स रुद्भागः इ़ति कथ्यते（र．८．३）
－रेतस्－न．，खनिज० पारदु：（घ．६．३७）
－लता－बी．，बनझपति० रद्जटा（रापरि ३．२४） दू०＇रद्रा＇．
रुद्रवत्－पु．，चनस्पति० दुबद्धारः（रा．१२．१०३）
खद्दांशा－पु．，एकाद्राभागः（र．१२२．२४） द्०＇रादाग＂，
रद्राक्ष－पु．，यनखपवि० स्वनामख्यातः（रापारि ．११．१५） अम्ल उधगो बतृध्नः कफह्नः र्च्यः शिरोर्तिश़ननः भुत्तद्रद्नाशनश्र（ रापरि．११．१६）
रद्दोपमा－वि．，रद्नसदृशम्（र．१२．१०४）
रुधिर－न．，रक्तम्（ सुसु．१४．४८）

－स्राव－पु．，रक्तस स्तवणम्（सुनि．११．१५－१६）
रुधिरावसेचन－न．，उपक्रम० रक्तावसेचनम् （असंसू．३६，१८）
खधिरोक्षित－वि．，रक्रशक्षितः（असंशा．१२．२३）
ए्यु－पु．，वनस्पति० रहैरण्डः द्०ं ण्रण्ड＇
（घ．१．२९६）
रुबुक－पु．，वनरपति० रेचैण्डः द०＇पुरण्ड＇ （घ．१．२ऽ६）

रहस－पु．，आनूपपडू० बहुभ्याने हरिणः（चसू．२०．३९） अय्यं रारदि शृर्ञल्यागी，तन्मांसगुणा：－मधुरं， कषायानुरसं，गुरु，वातपित्तोपशामनं，शुक्रविवर्धनम् （सुस्स．र६．ss） पडु० रोहिणः（च，परि．६．३४）
－पित्त－न．，भैवज्य० रुर्दरिणस्य पित्तम्，नेन्नरोगेषूप－ युज्यते（असंड．9६）
रुपित－न．，कोधः（ सुच्चि，४०．१३ ）
रहा－बी．，बनस्पति० श्येतदूर्बां（घ．४．१४४）
द口＇दूर्वा＇
बनस्पति० मांसरोहिणी（घ．૪．८४）
समत्रा，（ जज्जट：चचि．३．२૬७）
वृक्षरुत्रा（चक．चचि．₹．२5८）
－पत्र－न．，शाक。 उद्वग्रशाकम्（चक．चचि．१४．१२४）
रूक्ष्वि．，गुण० रैक्ष्यम् यीर्युसंज़को गुणः，स्निग्धविपरीत－ गुणो विरोषात् म्तम्भनः खरश्य（ सुसू．૪૬．५9६） तैजसद्व्य्यगुणों वायुगुणभूयिष्ट：लेवममः，चक्षुपा ग्राब्य：（सुसू．४१．99）झोषणे शक्कि：
 द्रव्यम्（र．१₹．१）
लक्षण० यद्युक्तः अर्वेद्यो भवति（चसू．१४．१६）
न．，चनस्पति० मरिचम्（रा．६．१३५－३७）
पु．，बनस्पति० घन्बनः（रापरि．२．२०）
मकुछकः（रा．१६．१०४）
（ रूक्षा ）－ब्री．，बनस्पति० द़्ती（रा．६．३३८）
－गन्धक－पु．，निर्यस० गुग्गुलुः（रा．१२．१८૪）
－चछवि－वि．，लक्षण० अस्निगधकान्तिः
( सुज. ६२.८)
－ज्वर－पु．，रैै्र्य्यध्रधानो ज्नरो，वातज्वर इस्यर्थः
(र. १६.รq-६४)
－दर्भ－पु．，बनस्पति० दारपत्रः（रा．८．२०९）
－सात्क्य－वि．，एक्षं यस्योपझोते सः（चवि．८，११८）
－स्वेद्－पु．，उपक्रम० संदेदेदेद，अस्नेइः सेद्ः
（चचि．9७．द५）त्र०＇सनेद’＇
रूक्षण－वि．，रौक्ष्यं खरत्वं वैंशाघं यत् कुर्यात्तद्वि रुक्षणम् （चसू．२२．9०）
न．，सेहाविपरीतं कर्म（चसू，१३．५३）
रूक्षणार्मक－पु．，बनस्पति० कराल：（घ．६．१००）
रूक्षाश्रि－वि．，रक्षगुणभूयिप्टो वातनुप्टाम्निः（पुरुपः） （चसि．२．१९）

रूढि－ब्री．，रोपणम्（ अदृस，२२．६७）
रूप－न．，तैजसगुण० चक्षुरिन्द्वियग्राह्यः शुक्टाद्विक：
सौन्द्र्यम्（ सुसू．प．२6）
लक्षणम्（ अहुसू．9०．६）
शरीरम्，आक्रतिः（चशा．र．४२）
－ग्रहण－न．，आकारम्रहणम्（चशा．१．१४८－४९）
－तन्मात्र－न．，पश्यतन्मानेष्चेकमनुद्भूतं रूपम्，सूक्ष्मं
तेजः（ सुरा．१．४）
－द्रवय－न．，रूपम्राक्तनकारणम्（चचि，२（४）־९）
－प्रतिच्छाया－क्री．，रूपस्य प्रतिविम्बम्（चई．८．३） रूपिका－ख्री．，वनस्पति० झ्वेतार्कः（सुचि．१७．२५）
रूपेन्द्रिय－न．，ज्ञानेन्द्रिय० चक्षु，तैजसमिन्द्रियम् （सुशा．१．१९） रूप्य－न．，खनिज॰ रौप्यम्（चसि．३．७）
－कृत्－पु．，रौप्यस्य जारणं मारणं बा कुर्बांज （रजवकारकः）तारविमलः（र．२．१००）
－कृष्टि－खी．，तारकृष्टि० पारदेन गन्धकादिभिश्य भारयिस्वा बहुबारमुतथापितं रैध्यम्（र．८．३） तारकृषी（र．८，३）द्न०＇रुप्यकृषि．＇
－मल－पु．，रैप्यमलम्（चचि，१६，८9）चांदीचा मळ．
－मूपा－री．，मूपा० भेतवर्गेण भावितया पापाण－ रहितया प्रस्तरवालुकादिवर्वितया मृत्तिकया निमिना मूपा（र．१०．१८）
रूषित－वि．，चर्चितं लिप्तम्（ चचि．४．१०८） （रुपिता）－वि．，अवकीणों（अहसू，२६．૪₹）
रेक－पु．，उपक्रम० विरेकः बिरेचनम्（र．२०，३२－९६） रेखा－खी．，रत्नदोष० रेषा，राजिः（र．४．३६）
－पूर्ण－न．，रेखाभिः पूर्णम्त（र．८．२७）अंगुष्ट－ तर्जनीम्यां सृटे सवि तयोः रेखान्तरे यदूविशवि तद् रेचक－पु．，वनस्पति॰ द्नी（ध．१．२२७；पृष्ठ प३） तिलकः（रा．१०，२६६；पा．२०२） न．，खनिज० कहुप्रम्（घ．₹．१४१）
रेचन－पु．，वनस्पति० आरग्वघः（घ．१．२१९） उपक्रम० विरेचनम्（र．३．9२४）
（रेचनी ）－बी．．，बनस्पति० कालाभनी（रापरि．४．૪३； पृष्ट ₹₹く）
रेचनक－पु．，वनस्पति० कम्पिह्धकः（घ．३．१३८）
रेर्ची－ली．，चनस्पति० अक्कोटः（ घ．१．२५く；पृ．६०）
कम्पिद्धकः（घ．३．१३८）
तिलकः（घ．५．१५८；प．२．२）

रेणु－पु．，जी़ी．，वनस्पति० रेणुका（ रा，६，९९）
－रेणुकबीजम्（ सुचि．३७．१७） पपंटः（ सुचि．३७．४०）
－कद्म्वक－पु．，वनस्पति० कद्म्बः（रा．९．१७३ ）
रेणुक－न．，पुष्पविष०（असंड．र०）
चनस्पति॰ कहुप्दम्（र．₹．१२०－१२३）
（ रेणुका ）－ती．，वनस्वति० हेरेणु：（असंउ．२）
तद्वाणाः－कटु：शीता，मुखवैमल्यकारिका，तुष्णा－
विपदाइदौबैल्यकण्डूर्जूनाशिनी（घ．₹．५9）
हिं．—संभाबुक बीज，रेणुका．
म．－रेणुकबीज．
ग．－हरेण．
बं．—रेणुक．
ता．－येद्टी．
फलविष०（असंड，Ү०）दु०＇विप＇
रेतस्－न．，शारीरधातु० शुन्कम्（चसू．१．६९）
－（रेतो）दोष－पु．，झुक्रद़ोषः（चस्，१९．३）
－मार्ग－पु．，शुक्रमार्गः शुक्सानम्（चसू，२．३२）
चहा－वि．गुकःाहिनी（नाडी）（चचि．३०．१＜६）
रेतित－वि．，सूक्ष्मचृर्णितम्（र．५．११५）
रेवत－पु．，वनस्पति० जग्बीरः（असंचि，२૪）
आरव्वघः（असंचि．२४）
（रेवती）－ब्री．，वालग्रह्०（ सुड．२७．११）
स्नीविग्रहग्महः सीजातीयदेनता（असंड．३）तब्नामानि －चारणी，रेवती，घाही，कुमारी，बहुपुत्रिका， शुद्का，पष्ठी，यमिका，घरणी，मुखमण्ठिका，साता， रीववती，कण्डूः，पूतना，निरुक्षिका，रोद्नी， भूतमाता，लोकमावामही，शरण्या，पुप्यकीर्तिरेतानि रेबत्या नामानि विंशातिः（काचि बालग्यहचि） रेवतीश्रदाविष्टबालकस्य लक्षणानि－इयावनीलता， कर्णनासाक्षिमर्द्वनम्，कासो，द्वि्माइक्षिविक्षेपो， मुखनक्रता，वकत्ररकत्वम्，बस्तगन्धित्वम्，शोषो， जनरश्र（असंज．३）
－कल्प－पु．，अध्यायसंज्ञा०（का संकल्प रेवतीकल्प． 9
－प्रतियेध－yु．，अध्यायसंज्र०（सुज，३१．१）
रैतिक－वि．，रीतिः पित्तलभेद्द，तद्विकारं，तन्मयम् （ सुसू．२६．२०）
रैबत－पु．，सोम०（सुचि．२२．6）दन०＇सोम＇
न．，वनस्पति० पारेबतम्（ रा．११．८6）
रेखतक－न．，बनस्पति० पारेवतम्（घ．५．६६）

रोग-पु., रजति इति रोगः (असंनि. १) च्याधि: (चष्. १.६) हुस्खम्. ' एकाकारा एव रोगास्ता रक सामान्यादसंख्यभेद्दाः।' (असंसू. २२) पर्यायाः-विकार आतन्को गदो ध्याधिराबाधा दुःश्बमामयो रोगः हल्याद्यः (असंनि, १) ' व्याधयझ्र रोगराब्दं देष्रमकृतिशाइदं बिकारराब्दं च लभन्ते।' (चवि. ६.૪) रोगम्रतृत्ति ' ' दक्षयके बधग्रासादे वर्षीणां पलायताम्' 'रोगाः सेर्ते समुत्पलाः सन्तापादेइचेतसोः।' ( कासंहित्ताकले० १ $\gamma$-१५)
' त्रिविधं नु निमित्तमेप|मसात्येन्द्यदार्धंसंयोगः प्रझ्ञापराधः परिणामश्य। ते मुनः प्रत्येकमतियोगाडयोगमिध्यायोगभेद्वा्बिविषा भिद्दन्ते।-धसास्येन्वियार्यंसंयोगः-तत्र यथासं चक्षुरादीव्द्रियाणां रुपादि़ििरथैरतिसंसरों:तियोगः। अल्परो नैब का संसर्गस्त्वयोगः। सूक्षमातिदूरा न्तिकस्थातिभास्बंद्रुरवप्रियविकृतादिद्र्श़ने
द्विश्यान्युचपरूभीपणादिक्रबणं पूल्यमेध्यातितीक्षणोग्रश्रतिक्लाध्या झ्राणं स्वभाबाद्यिभिराढारकल्पनाविरोषायतनैरफध्यानां रसानामभ्यवद्वारस्बया स्नानादीनां सीतोष्णाद़ीनां च स्परयानामयथाइनु पसेगनममशुचिभूत्ताभिघातबिभवातावद्विसंस्परीध्र मिष्यायोगः
प्रज़ापराधः-कायबाङनो भंदेन तु त्रिबिधमप्यहितं कर्म प्रज्ञापराधः। तत्र कायादिकम्मणणंडनिवरृृत्तिरतियोगः। अल्परो नैव का प्रवृत्तिरयोग : । बेगोद्दीरणधारणविषमानचे पनस्तल क्व व्डूयनप्रभुपहारग्राणायामादि तया क्षुत्विपासाइरंभुक्तभापणादि भयशोकेर्ण्घामात्सर्याद्वि द्राबिधं चाडकुकालं कर्म यथासंख मिध्यायोगः।
परिणाम:-परिणामः पुनः काल उच्यते। सोडवि झीवोणणर्वर्षभेदात्त्रिधा तत्राडतिमात्रस्बलक्ष्षण: कालोडवियोगः। हीनस्ललक्षणस्त्लयोगः। विपरीतो मिथ्यायोगः। ते एतनेडतियोगाद्यः सामान्यतोडनुपशगयल्क्षणाः। सर्वों बा प्रजुापराध प्वायं यदेपामविनर्जनम्। अर्थकर्मकाल्याः पुनः सम्पय्योगोनोपसायान्दृयिंड स्वास्ययहेतववः। तन्रापि रसबर्ज्यां विपया यथायधमिन्दियंय बाधन्तेननुगृहलम्ति क ऐोषा रसकर्मकालास्तु संत्वे देछम् (अंसंत, २२) रोगाः पुर्नर्हैतुभेदेन द्विचिधा भवन्ति-प्रस्युप्पक्रक्मजा:

प्वरकम्मजाश्र ( असंसु. २२) प्रत्युत्पच्चं कर्म परकृतमवि उर्णयन्ति तज पराभिसंस्कारमा वक्षते
(असंसू. २२) रोगो रोगस्य हेतु:-प्रधानमेव रोगोडन्यस्य हेतुर्भर्शति, यथा उ्वरो रकपित्तस्य इक्तपिन्तं वा जनरस्य तौ ध्वासस्य, की़ा जडरस, वच्ह्ययथोः, अरांसि गुल्मोद्रातिसारग्रदण्णनाम्। प्रतिइइयायः कासजनरयोः। तै क्षयस्य। क्षयः शोषस्य (असंसू. २२) रोगभेद्एः-स रोगो द्विविधघ्योक्तः शारीरो मानसल्तथा (कालि, ₹.११) सस-विधत्वम्-सहगर्मं-जातवीदाकाइप्रभावस्बभाइजा: सतविधिधा : रोगाः । तग्र सह्जाः-स्युकातिघद़ पाप्यया: कुार्योमे हाद्ययः वितृजाः-मानृजाश्य। गर्भज्ञा:-जनन्यपचारात्क्कौज्य- पा द्धुल्य-पैक्सस्य-किलासाइयोडन्नरसजा छौद्यदविभानजार्व । जातजाः-स्स्वापघारास्सन्वर्पणजा: अपवर्पणजाท्य । पीडाक्रताः-क्षत-भर-प्रहार-कोध-झोक-भयाद्वय: दारीरा मानलाश्य। कालजाः-रीतादिक्दिता ज्वराद्यों ध्यापखजा असंरक्षणजाश्र । प्रभाबनाः-द्येव-गुस-श्रापअर्वर्वणादिकता उत्रादयः पिशाचादयय्य । स्लभानज्ञा:- क्रुत्पिपासा जरादयः भरक्षणजा अकालज木ाः (असंस्. २२) 'निजागन्तुविभागेन तत्र रोगा द्रिधा समृताः ' (असंसू. १.२०) स्वतन्न्रा रोगाः-सपषाक्हतयो यभास्बं समुथानोपशयाश्श इतरे, परतन्धास्तु बह्पिपरीताः, परिवाररहितोडननुबन्धाख्यः, परिवारसहितोड नुबन्धास्य:, तत्राsन्यपरिवारा ब्याधयो दिविधाः पुरोगामिनः पूर्बरूपसंज्ञःः, अनुणामिनश्रोपद्वससंज्ञः-। (असंस्. २२) समुत्यानविशोषाजेयाः-‘दे रोगानीके आाशयभेदेन, आमाशयसमुल्थं च पकाशयसमुलं च' (चवि. ६.३) सर्ताज्ञा ज्रादृयं, अनयनजाः श्वित्रादूयः, ऊर्घाद्वजजा मुखरोगाद्यः (अहस. १९.८'s) त्रिविधाय पुनर्व्याधयः मुडुमध्याडधिकमात्राभेदेन । तत्राडल्यउक्षणा मृदवो मध्यलक्षणा मध्याः सम्पर्णलक्षणास्तधिकमाग्राः ' (असंसु, २२; चक. १२.५८) साघ्योडसाज्य द्वित च्याधिद्रिधा; तौ उु पुर्नद्दिधा। सुसाष्य: कृच्क्रसाष्यश्न याप्यो यश्बानुपक्रम: (अंबस्, २) साध्यरोगलक्षणम्-ंसर्वौषधक्षमे दंहे यूनः पुंसो जितात्मनः! अमर्मगोडल्पहेत्वम्ररूपरूपोडनुपद्वकः। अतुल्यदूध्यदेशर्नुप्रकतिः पादसम्पदि।

ग्रहेव्बनुगुणेव्वेकद्दोषमागों नवः सुखः । सुखसाप्य: सुस्रोपायः कालेनाऽल्पेन साध्यते II' कृच्क्रसाध्य-ल्कणम्-'कृच्हैर्वायैः कृच्करसु मढ़द्धिश्य चिरेण च। असाध्यलिशः सङीर्णम्तथा शास्वाद्दिसाधनः ॥' याप्यलक्षणम् - इोषत्तादायुपः पर्यैर्योप्य: प्रायोविपर्यये। दखाइल्पसुखमल्पेन हेतुना स प्रतन्यते॥ याति नाछेषतां रोगः कर्मजो नियताडयुषः। प्रपत्विन विक्कस्मैर्घर्यंतेडन्राइsतुरो हि तै: ॥' असाध्यलक्षणम् - परोडसाध्यः क्रियाः सर्वः: प्रल्याख्येयोऽतिनंतेते। तस्माहुपेक्ष्य एवासौं स्थितोडल्यन्तविपर्यये ॥ अ्रममोद्वा $5 र त ि क र ो ं ~ द ृ र ि श ् ट ो ड क ् ष-~$ नाशानः ' (असंसू. २) अवस्थाभेदे़न साध्या-डसाधयता-' यन्ररं सहसा रोगो टुब्बलं परिमुश्शति। संशयम्राप्तमान्रे यो जीवितं तस्य मन्यते, (असंशा. 99 ) ' वातब्याधिरपस्मारी कुष्टी शोफी तथोदूरी। गुल्मी च मधुमेही च राजयक्ष्मी च यो नरः। अचिकितल्या भवन्त्येते बलमांसक्षये सति। अम्ये ब्वपि चिकारेयु तन्भिषक् परितर्ज्जयेव् 11 ' ( चद. २.८-६) रोगपरीक्षा- 'रोगमाद़ै परीक्षेत तद्रृन्तरमौयधम्। ततः कर्म भियक् पश्राद् ज्ञानपूँ्व समाचरेत् ॥' (असंसू. २₹) रोगा-ज्ञानोपायः- तग्रागमतो-रोगमेवमेवं प्रकोपनमेवं योनिमेवमात्मानमेवसधिष्टानमेवं चेद्नमेवं रूपझध्दुगन्धरसरपर्शमेबं पूर्बहपमे बमुपद्नवमेवं बृद्धिस्थानक्षयान्बितमेवमुद्रंक्केवनामानं परीक्षेत। तस्मिन्वियं प्रतिकारस्य प्रवृत्तिरन्यथा निबृत्तिः। प्रत्यक्षतस्तु-आतुरस्य यथास्वमिन्द्रियैर्वर्णसंस्थान-प्रसाणोपचयच्छायाविणमूत्रच्छर्द्विताssधिक्यमन्त्रकूजनममझ्रुल्यादिसन्धिस्फुटनं देछशकृट्रणाद्यिगन्धं सुपशीतोष्गस्तम्भसंस्पन्द्न खरस्पशां च विद्यात् प्रक्रतिविकृतिभुक्तमास्यरसं तु प्रइनेन तथा सुच्छर्द-
 जन्माSSमयम्रनृत्तिनक्षत्रद्विशेश्सुखदुःखाजि च। तथा बयः प्रत्यक्षेण च। अनुमानतस्तु -यूकापसर्पणेन दारीरस्य बैरस्यम्। मक्षिकोपसर्पणेन माधुर्यम्। तथाऽमिं जरणशक्या, बलं श्यायामशक्ला, गूहुलिक्षैयाषिसुपशयाऽनुपशयतो, दोषप्रमाणमुपचारविदोषेणायुपः क्षयं रिर्टेः प्रकृतिसर्वसारसात्म्यबलाम्यनुरीलनेनेति '(असंसू, २२) रोगोपशम:- पूर्वकमंजाः कर्मक्षयादुपशाम्पन्ति, प्रत्युप्पनकर्मजा हेतुष्याधिविपरीतरीलनाच्छाम्यन्ति। आ. को. सं. टढ
'सकलोडपि चायं रोगसमूहः प्रतीकारवानायुर्वेदविहितमुपदेशामपेक्षते। यसिक्नियतहतनकोडप्यामय: सम पर्भियगादेशानुष्टानादुपाच्चायुःसंक्कारापरिक्षये सळयेद्नतां प्रतिपद्यते। अनुपक्रम्यमाणस्तु सर्व प्ब प्रायरो भनक्लकाण्डे। स्वयमपि च दैवान्विदानाइल्पतया वा निवतंमानः घोठशगुणसमुदितक्रियोपलन्भादाइड अपरिक्किपस्य चाइपगच्छति। अनियतफलद्यायिनि तु दैवे हितौम्यासरतस्याबकाशमेब न लमते ब्याधिः। तस्मान्न कस्यात्रिद्वस्थायामात्मवान् हिताहितयोस्तुल्यद्र्शी स्याव् (असंसू. २२) अपुनर्मंबोपाय:- 'निदृत्तोडपि पुनर्ष्याधिरल्पेनायाति हेतुना। देहे मार्गकहृते दोषरोश: सूक्ष्म ह्वानलः 11 तस्मात्तमनुव्भीयाप्र्रयोगेणानपायिना। सिद्वानामपि योगानां पूर्बेषां दास्येंमावहन् ॥ ' (असंस्, २३)
दोष:, 'रोगशब्दो दोषेपु वर्तते
(उ. सुचि.१३.१६; चवि. ६.४ )

यक्ष्मा (चचि. ८.११)
ज्वःः (चक. चचि. ₹.११)
बनस्पति० कुष्टम् (ध. ₹.૪९)
-ग्राम-पु., ग्रामः समूद्ध, तेन रोगाग्रामो रोगसमूहः
(असंनि. १)
-तत्त्व-न., रोगस्य निश्वितं स्वरूपम् (चचि, $\gamma .6)$
-दर्शान-न., रोगस्य प्रत्यक्षपरीक्षा, यथा रोगा अर्शा:-
प्रभृतयः, तेपां दर्शनं नाडीयन्न्रेण कतरब्यम् ( सुसू. ७.१२)
-नुन्रेपज-न., रोगनुब्वाम रोगहरं, तादशं भेषजम् (चचि. १.૪)
-परीक्षा-त्र्री., रोगस्य परीक्षणम्, रोगस्य प्रमाणेर्ञांनं विनिश्ययों बा। सा परीक्षा प्रत्येकरोगविशोषज्ञानार्थम् इ्ध्यते रोगविज़ानोपायाः पः्च-तेच निद्धांन पूर्वरुपं रूपमुपशयः सग्रासिश्षे। तन्र निद्धानं रोगोधपदको हेतः, सोऽपि द्विविधः-आासन्म विम्रकुष भेद्दाव। तन्रासब्षो हेतुः कुपिता बताद्यः, बिप्रकुष्टहेतुद्दोपम्रकोपकरमाडsहारविहारादि । उतिपर्तुरामयो येन रूपेण बह्ष्यते, तत्पूर्वरूपम्, यथाडsलस्यादि ज्वरस पूर्वस्पमू, व्याधीनामम्यकं लक्षणमपि पूर्वरूपम्। पूर्वरूपसेब क्यक्कतां यातं रूपमिल्यभिधीयते रूप्यते निरुप्यते सम्यक्त ज्ञाप्यते अनेनेति रुपम् लक्षणमिति यावत्, रूपादस्थायां वातादिद्रोपाणां रोगाणां च हक्षणानि सुल्यक्तानि

भवन्ति। कौपधान्रविताराणां सुखाबद उपयोग उपशयः, स हि द्याधें, सात्म्यमिति स्मृतः। विपरीलोडनुपशयो ब्याध्यसारम्वडsभिसंज्ञितः। सम्रातिस्तु रोगस्योश्वत्तिरागतिर्वा यथा दुपेन दोपेण देहे चानुविसर्षता येन फ्रकारेणाडsमयस्य निर्ट्रिन्ति: स प्रकारः। निदानादीनां पज्ञानां रोगविनिश्रये हेतुत्वम्। निदानाद्यःः पश्श ब्यस्तः समस्ता वा च्याधिबोधका भबन्ति (अहानि. १.२-८)
-प्रकृति-ब्री., रोगकारणम् ( चसू. २८,७)
रोगस्वमावः (कासू. २७.४)
-प्रकोपण-न., रोगाणां प्रकोपकलेखेन कारणम् (असंसू. 9०) दोपप्रकोपहेतुः, यथा अभिष्यन्द्दिविप्रमिभविद्धाहिहिमगुरुस्षणं किलाटदधिकृर्चीकामस्प्यगुकाऽsमम्लकं क्षारपिष्ट विस्ठायं न रीलयेयेत् समस्तम् (असंस्. १०)
-प्रभाव-पु., रोगशक्तिः ( असंसु. २२)
-भिघग्जितीय-वि., रोगभिषग्जितमधिछ्वलय कृतं ( विमानम्) कज्यायः संज़ाविदोषः ( चवि. ८.१)
-मार्ग-पु., रोगस्थानम् (चसू. ११.४८) ' ग्रयश्र रोगाणां मार्गा बाख्यमध्याभ्यन्तराः। तत्र बाल्यो रक्कादिधातवसृ्वक्, स पुनः शाख्बाख्यः। तदाश्रया गण्डपिकालज्यंपचीचर्मकीलार्बदाडद्विमांसमषब्यन्नादयो, बहिमीगाश्व शोधाऽ रोंगुल्मविसर्पविद्धधादयः। मप्यो मूंघहद्ययवस्यादी़ि मर्माण्यस्थिसन्धयः। तत्रोपनिबद्धाश्र्य सायुयिसराकण्डराद्यः। तदाश्रयाः पक्षघधग्रहाडपतानकार्दितराजयक्ष्मास्पिसम्धियूलुगुदल्भंखादयो मूर्धाद्रिगगाश्य। आम्यन्तरो मद्वाब्नोतः चारीरमघ्यं मह्रानिम्नमामपकाइयाश्रयः कोष्टोडन्तरिति पर्यायाः। तदाश्र्रया ज्वरातिसारच्चर्धलसके-
 र्भागाध्न योफाफोंबिद्धिंगुल्मादयः।' (असंसू. २२) -राज्-पु., रोग० राजयक्षमा रोगेपु पधानत्वेत्त राजते सोमते इ़ति रोगराद (असंनि. प)
-राज-पु., रोग० राजयक्ष्मा (चचि. ८.३२; असंचि. ५)
-विनिध्यय-पु., रोगाणां निश्यितं ज्ञानम् (मानि.) माधनक्रवरोगविज्ञानग्रन्ध्यस्य नाम ( मानि.

पम्चनिद्दान. २)
-विशेयविज्ञान-न., रोगज्ञानार्थमासेपदेशादिप्रमाणम् (चवि. ४.३)
-बृत्ति-कि, रोगी ( सुसू. २०,३)
-वजन-पु., घजः समृःः, रोगसमूहः (र. ५.२₹)
-शिला-द्री., बनिज॰ मन:शिला (रा, १₹.१५८)
-सङ्ज-पु., रोगसमूदः (चचि. १३, ए)
-समुत्थान-न., रोगाणां हेतुः, समुत्तिष्धि प्राहुभैवति अस्माव् इति समुत्यानं हेत़ः कारणे वा (चस्. २८.४४; असंसू. \&)
-सातम्य-न., रोगस्योपरायः, गथा गुल्मिनां क्षीरसुदार्शर्तिनां धृतं प्रमेह्दिणां क्षैद्रमिति

-साधन-न., ध्याधिभेपजम् साप्यते अन्रीयते अनेनेति साधनमत्र मेषजम् ( सुउ. १.८)
रोगाधिकरण-न., रोगस्पाधिकरणम् संभ्रयत्वेन स्थानम् (चसू. ११.३)
रोगाधिकार-पु., रोगं समुद्छियक्तोडऽख्यायः, चरकसूत्रस्थानस्यापोददरीगाएय्य एकोनविंशोडः्यायः (चस्, १२)
रोगाधीथ्वर-पु., रोग० राजयक्षमा (र. १७.१३९) रोगार्नक-ने, अनीक समूःः, रोगसमूहः, प्रभाघ-बला धिछ्ठान-निमिक्ताssद्यायमेद़ाब, प्रत्येंके के हृति च दरा रोगानीकालि। प्रभावभेदात्ताध्यमसाध्यम् बलभेद़ान्म्टु दाएं च, अधिप्रानभेद्वान्मनोडधिपानं छ्रारीराडधिछानं च, निमित्तभेदाज़ स्वधानुवैपम्यमागन्तु च, आहायभेद़ाद़ामाशयपकासयसमुलम् (चत्रि. ६.३)
रोगानीकराज्-वि., रोग० रोगसमृहस्य राजा, ज्नरः ( मुड. ३व., )
रोगानुत्पादनीय-वि., अथ्यायसंज्ञा० रोगानुत्पादनमधिकृल्य कृतः (भध्यायविरोष:) (अहसू, र.9; असंसू. ५)
रोगानुबन्ध-पु., रोगस्य अनुगामित्वेन संब्ध:
(असंसू. २२)
रोगाभिसर-प., रोगाणाम् अभिसरः आनेता कुलक्षणयुच्चो वैद्यः (चसू. २९.\%; चस्. २९.今)
रोगाश्रय-वि., रोगसंश्रितः, रोगानुबन्धी (उपद्वन:) (चचि. २१.૪०)
रोगिन्-प., उवराद्रोगोडस्याकि इति यद्वा रचति ज्वराद्धिना पीटामनुमषति इृति रोगी (अहस, १,२२) रोगोपहतवारीरः (अहसू, १.२२) आातुरं, पाद्धचुणुपे एकः (अहE, १.२७) आतुरस्य चतुरुणाणः-' आह्यो रोगी भिषग्वइयो ज्ञापक:

सत्त्रवानपि। (अहस्. १.२२) धनवान्बैय्यवइयो रोगाडsहारविद्रारादीनामन्बयव्यतिरेंक बोधचितुं समर्थोड भीकरश्य (असंसू. २) अचिकिस्य आतुरः-अनपवाद्रत्रतीकारोडधनोडपरिचारको बैच्यमानी चण्डोऽसूयकस्तीव्राधर्मरचिरतिक्षीणबलमांसयोणितोऽसाध्यरोगोपहतो मुमूर्षुलिख्वन्वित: (चवि. ३.४४)
(रोगि)-स्य-न., ल्लगभा₹ः (असंसू, ३ )
-परीक्षा-खी., रोगस्य ज्ञानार्थमातुरस्य परीक्षा। परीक्ष्यभावाः-इह बलु व्रर्णश्य स्बर绿 गन्धश्य रसश्र स्पर्शाश्य श्रोन्रं च घणं च रसनं च स्पर्शानं च सर्यं च अक्किश्य शौचं च शीलं चाचारश्र समृतिश्नडsक्कृतिश्व प्रकृतिश्य विकृतिश्य बलं च ग्लानिश्र मेधा च हृष्षंश्य रौक्ष्यं च सनेहश्र्य तन्द्रा चारम्भभ्य गौरवं च लाघवं च गुणाश्वादारश्य विद्वारश्वाद्वारपरिणासश्योपायश्नापायश्न उ्याधिश्न ध्याधिपूरंसूपं च बेद्नाश्रोपद्नवाश्र चछाया च प्रतिच्याया च स्वमदूर्शनंन दूताधिकारश्र पथि चौत्पाविकसातुरकुले भावाइस्यान्तराणि च भेप असंबृत्तिश्य भे पर्जविकारयुक्तिश्रेति परीक्ष्याणि प्रल्यक्षानुमानोपदेकैरायुचः श्रमाणावशोषं जिञ्ञासमानेन भिषज्ञा। तन्र तु खल्वेपां परीक्ष्याणां कानिचित् पुरुषमनाध्रितानि कानिचिच्च पुरुपसंभ्रयाणि। तत्र यानि पुरुप्यनाध्रितानि, तानि उपदेशतों युक्तितश्य परीक्षेत। पुरुपसंभ्रयाणि पुनः प्रकृतितो विक्टृतितर्र्य (चइ. १.इ-૪) आतुरदेहस्थितानां भावानां परीक्षणं संक्षेपतः दर्शानस्पर्शानव्रप्नैः कुर्याव् (अहुस्, १.२२) विस्तरतो रोगाणां विज्ञानोपाया: पढ्विधाः पब्बभिः श्रोत्राद्युभिः प्रइनेन च । पश्खभि: शोत्रादिभिरातुरशरीरगतान्सर्बानिन्द्रियार्थान्परीक्षेत। तद्यभा-शब्द्वविशेष।ः-अन्न्रकृअनम् अनुलिपर्वणां च सन्धिस्फुटनं स्वरविझोषांश्य, ये चान्ये ऽपि केचिछ्छरीरोषगताः शहद्दाः स्युः, तान् घ्रोत्रेण परीक्षेत। रूपविझोवःः-वर्णसंस्थानश्रमाणच्छाया: रारीरश्रकृतिविकारौ चस्युवेंधयिकाणि यनि चान्यानि, तान् चक्षुपा परीक्षेत। शरीरोपचयापचयायुर्छक्षणबल्वर्णविशोषाः चक्षुरिन्द्रियविजेयाः (मुसू. 9०.૪-प) गन्धविशेवाः आतुरस्य सर्बशरीरगतन्गन्बन्द्रकृतिवैकारिकाच्याणेन परीक्षेत । स्पर्शंविशोषा:- स्पशा प्रकृतिविक्कृतियुक्तं हस्ताभ्यां परीक्षेते। रीवोष्ण-
 शोफादिद्यु (सुसू. १०.4) रसविशोषा:- रसं तु सत्रु आतुरररीरगतमिन्द्रियैैपयिकमप्यनुमानादुवगच्छेत्, न हि अस्य प्रत्यक्षम्रद्वणमुपपद्यते; वस्माद़ातुरमुखरसमानुरपरिम्रश्नेनेत विद्याव्। यूकासर्पणेन त्वस्य शारीरचैरस्यम् । मक्षिकोपसर्पणेन रारीरमाधुर्यम् (चवि. ४., सुसू. 90.4) प्रभविशयः- ग्रहप्यास्तु मृदुदार्णस्वं स्वमदर्शानमभिश्रायं दिधेपेप्युखनु:लान्यातुरपरिप्रक्नेनैब विजानीयाव् (चचि. ४.८) प्रश्नेन च विजानीयादेशा कालं जातिं सात्यम्यम आतन्बसुत्पर्त्रि वेद्नासमुच्छारायं बलमन्तरम्भि बातमूत्रपुरीवाणां प्रवृत्यकवृत्तीकालम्रकर्षाद़्रंश्र्व विदोणान् (सुस्. 90.4) अस्नि जरणझत्तया परीक्षेत, वलं स्यायामशाक्तया, श्रोत्रादीनि राबदायद्यर्थव्रहृणेन, सनोडर्थाद्यभिचरणेन, विज़ानं ब्यवसायेन, रजः संह्रेन, मोहृमविज्ञानेन, फोधमभिदोहोण, झोक दैन्येन, हुर्षमामोदेन, प्रीतिं तोषेण, भयं विषादेन, धैर्यमविशांदेन, चीर्यमुल्यानेन, अवस्यानमविभ्रमेण, श्रद्धामभिप्रायेण, मेघां ग्रहणेन, संज्ञां नामग्रहणनन, स्टतिं स्मरणेन, द्वियमपन्रपणेन, रीलमनुरीलनेन, देषं प्रतिपेधेन, उपधिमनुबन्धेन, र्रतिमलौल्येन, वइयतां विधेयतया, वयोभक्तिसात्व्यन्याधिसमुत्थानानि कालदेशोपशायबेद्नाघिऐोेेण, गूढलिक्ष व्याधिमुपशायनुपनुपझायाम्यां, दोष भ्रमाणविशोषमपचारविऐोपेण, आयुपः क्षयमरिष्टे: उपस्थितश्रेयस्लं कल्याणाभिनिबेदोन, अमलं सत्वमविकारेण (चवि. ४.८) अपरा अप्टविधा परीक्षा- 'नाद्धीं मून्रं मलं जिक्षां शबंदं स्पशं हगाकृतिम्।' परीक्षेत (योगरत्नाकरे प्रथमभागे) रोगेशा-पु., रोगाणामीशाः, राजयक्ष्मा (चचि. 6.9१३) रोगोच्छेद-पु, रोगस्योच्छेद्ः रोगनाशः
(अह्टसू. 6.४४)
रोगोपक्रम-पु., रोगस्योपक्रम:, उपचारचिकिस्सितम् (असंसू, २२)
रोचन-पु., वनस्वत्ति० रोहितकः (घ. ५.१३०)
जम्बीरः (थ. ५.१४)
करजः (रा. २.१६६)
निम्बृकः (रा. ११.२२)
शिग्रुभेद्, मशबुशित्रुः इन० 'निम्यु' (रा. 6.६x)
दाठिमः (रा. ११.३४)
अन्रोल: (रा. ३,३८૪)

आरव्वः ( रा. ६.₹₹₹)
कन्द० पलाण्डु: (रा. ८.9०१)
न., भैपज्य० गोरोच्ना, गोरोचनम् (सुउ.११.१२; असंसू. ६; अहॄ区. ५.६२ )
(रोचना)-बी., भैषज्य० गोरोचना ( चसू. १.६९; काकमस्क्कल्पाध्याय २८; सुचि. २.१०; ध. ३.२०; र. $8 . \xi \gamma-\xi ५$ )
(रोचनी) -बी., बनस्पति॰ दन्ती (रा. ६.३३८)
आमङकम् ( रा. ११.३२६ )
भैषज्य० गोरोचना (रा. १२.३३ )
-फल-पु., बनस्पति० मानुलुकः (रा. ११.२७)
(-फला )-बी., चिर्भटम् ( रा. ५.२६२)
रोचनक-प., बनस्पति० जग्रीरः (घ. ५.१४)
(रोचनिका )-सी., वनस्पति॰ वंश्रोघना (रा. ६.८६)
रोचिण्णु-वि., रोचनशीलं रचिकरं का
( सुसू. ४५.१९३-१९४; अहसु. ५.३०)
रोदन-न., लक्षण० आक्रन्द्वन् ( मानि, बालरोग ४) (रोदनी )-त्री., रेवतीम्रहल्य नाम (काबालम्यद्)
रोद्दनिका-ब्री.,वनस्सति॰ धन्बयासः ( रा. ३.२५)
रोध-पु., अवरोधः, यथा मूत्रस्य मलस्य वाइदरोधः
(र. १७.१) यथा वाता sर्रोधः (विहस्, ४.२)
रोधन-न., पारदसंस्कार० जलसैन्ध्ययुक्छस्य पारदस्य दिनत्र्यपर्यन्तं घटयन्त्रे स्थापनम् (र. ८.६८) द० ' पारद'
रोधस्-न., तीरम् (असंस्. ४)
रोध्र-पु., न., बनस्पति० लोधः (घ. ३.१७५) न्ययोधादिगणे (मुसु. ₹८.४८) तिल्कक: ( सुसू, १२.२ง-२८; अहस्. १५.२६) शाबरकलोपः, भाबरमू, शावरम् (अЕस. १५.२६; सुड.४०.६४) -पुष्व-पु., सर्प० मण्डलिसर्पेद्यः ( उंक, ૪, ३४(२) -पुन्पक-पु., सर्प० वैकरकेम्यंख्यिभ्यो जात: (सक. Ү.३૪) द० 'सर्प'
ध्वान्य० लोध्रपुणाकारः श्रको यस्य, लोधगूक: ( ससे. ४६. र)
-युग्म-न., वनस्पति॰ लोधद्यम्, लोरः शाबरक. लोभश्य (अह्हस् १५., ११;अЕसू, १५, २६,असंत, १६) एक: शाबरलोग्रोडन्यः पहिकालोधः श्खेवलोधो लाक्षाप्रसावद्नः वा इति ( शालिय्यामनि. प. २२०) -शूक-पु., धान्य० श्रकधान्यदर्गीयो लोधपुप्पाकार: सालिः (अद्धस्, ६.9) न० 'रालि'

रोध्राद्विगण-पु., द्यगण० लोभाद्यिगण:
(मुसू . ₹८.9४-१५; असंसू. १६;अहस्. १५, २६)

 कफरोो योनिदोषहर: सनकी वरण्यों विषनाश्रनश्र
(असंसू, १६)
रोधासब-पु., धासुत० रोधदर्वाँसहीविउक्रत्रिफलापुकरमूलचतुर्जोतादिसाधितोऽर्रं प्रमेहकुछस्थौल्यकुमिपाण्द्यदिप्रु उपयुक्तः ( असंचि, १४)
रोपण-वि., रोपयति कणामिति रोषण:, यथा कवायो रसः (चल्, २६.४₹.(६)) यथा लमुुकास्तिला रोपणा: (असंसू. ३९) यथा रोपणं मधु (अहस्, ५.५२) न., घणरोपणम्, तर्स्सविधम्-कपाय-वर्वि-कल्क -घृत-वैल-रसक्रिया-चूर्णभेदेन
( युष. ₹७,२२-२८)
कीणमांसाविकर्धथमम्, इंद्ं प्ञधा प्रविभक्तर्योद्ककर्मणानुगुक्नत:, श्रेप्मणः कर्म ( युस्, १५.४)
-कल्क-पु., घणरोपणार्यमुपयुज्यमानः कएक:
(मुस्. ₹७.२૪) कल्कद्याणि-समझा, सोमः, सरल, सोमघल्क;, चन्दृनः, काकोल्याद्विगणण (मुसू. ३७.२૪)
-चर्ति-ख्री., घणरोपणार्थुपुपुज्यमाना वर्वत:
( मुन्चि. १.६४)
-चर्त्यद्य-न., रोपणवर्ती न्य्यम् सोमाध्वगन्धामृताकाकोल्याद्दि: ( सुचि. १.६४)
-रोव्य-वि., रोपणीय:, यथा मणाः- 'यहि:गुदा' इवाभान्ति रोप्यासते संमकीर्तिताः (चचि, २५.२५) र्रालि० ये शालय एकवारमुप्पा्याम्यन्र रोप्यन्ते, ते रोध्या: (इल्टणः) गुणाः- लनुन्नी रीघवाइसदाही दोपहरो बल्यो मून्रबिवर्धन्य (वुसू. ४६.१८) स० ' शालिए'.
रोमक-न., बगण० रमानद़ीभवं लवणम, लवणस्कन्धेपु ( ववि. <.9४9; अहस., 9०.२6) हदमत्रम् (चक. चचि. १५.く५) साकम्भरीदेशोल्यं ह्यकणम् ( गुस्. र२.११) गुणाः- ह्वणकटुतिक्कं, कटुपाकि, सू※्म तीक्षणमस्युषणं, क्षारं, एघु, प्राहि, दीवनं विव्यन्द्धि बातम पित्तकोपकरं वातानुलोमकं विड्भेदि मून्रलं दाहदोपकरं च ( सुस. ४६.३१८; रा. ६.४०; घ. २.३२)
सनिज॰ कान्क्रलोहम् (रा. १२.२८)
रोमन्न्न., लोमम, केशः, अस्धो मलः (उस्. र६.प२९) न० ' घानुंः '
( रोम )-कन्द्-पु., वसस्पति० कन्दग्रन्थि:
(रापरि. 6.२४)
-कान्त-न., खनिज० कान्तलोह्रकाराणामन्यत्वम्
(र. 4.८s; घ. ६.2ร)
-कृष-पु., रोमरन्ध्रम् ( सुस्. ₹१.१७) रोमविवरम्, रोमकूपो धमनीमुख्वतियद्बः ( सुरा. Q.९) रोम-
कृपा न कदृाचन यर्धन्ते, ते च भ्रुवा मर्लाँनाम्
( सुश़ा. ૪.द०)
चछ्छेद्विन्-वि., शाग्रगुण० शरीरजरोम्गां संयोग-
मान्रेणेब घछेदें करोति हैति, सुलिशितं शस्स्त्रं रोम-
चछेदि भबति (ड. सुसू. ८.9x) नि० 'शाख'
-चयुति-खी., लक्षण० रोमशातः, रोमपतनम्
(अहस. ११.२२)
-फल-न., बनस्पति० भध्यम् (ध. ५.३९)
-भोजिन-पु., रक्तकृमि० रोमादः, रोमाणि भुक्केऽसौ इति रोमभोजी, स कुष्ठबिसर्पपिठकाढ़ीन रोगान् करोति, रोमभांजिपु इन्दलुतविधानवत् चिकित्सा कतंन्या (सुड. ५४.३७)
-राजि-बी., रोम्गां समूहः पड्ञित्वां (असंशा.२)
-राजी-खी., रोमराजिः (चनि. ₹.9४)
-रज्युद्रम-पु., एक्ष्षण० रोमराजिग्राटुर्भाaः
( सुशा. ३.१४-१५)
-वह्झी-बी., वनस्पति० कपिकरह्लू: (रा. ३.२०२)
-रातन-न., लक्षण० लोमपतनम् (र. २०.१९८)
-रातन-न., क्रिया० लोमापह्रणम्
(सुचि. १.१०६)
औरथयोग० हौ भागी शान्द्रचूण्य हरितालं चैऋभागम, कुक्तेन सह पिषं लोमशातनम्
( सुचि. 9.904 )
-संजनन-न, लोमोर्पष्तिकरं कर्म, म्रणस्य पप्रुपक्रमेषवेकः तद्धर लेपः; हुस्तिद्तम्तरीरसाबनेन भजाक्षीरसहितेन लेपाद्दोमाणि जायन्ते
( ड. सुचि. १.८)
-संवेजन-लक्षण० रोमहृर्पः (मुसू. ४२.१०(२)
-हर्प-पु., लक्षण० रोमाबः, रोम्णायुद्नमः
( चनि. १.३३)
रोमरा-पु., क्कृमि० कफजकृमिः, यतोडयं सर्शतो रोमान्वित: तेन रोमरा इति अन्वर्थक्नामा गुक्रवर्ण: (सुडं. ५४,१३) द० ' कृमि'
रोमाश्च-पु., लक्षण० रोम्णां नाम केशानामग्रोर्थापनं रोमद्धईः (र. १२.९) लोग्नां संहर्घणम्
(र. २१,२-३)

रोमाश्चिका-ब्री., वनस्पति० रुद्ती (रापरि. ५.१५)
रोमान्तिका-बी., रोग० पिढकाज्वराद्युयुक्तो रोगः, पित्तकफजन्योडयम्, लक्षणम्-अुद्रद्रमाणाः सरीरे सर्वानगाः सज्नरदाहतृष्णाः कण्ड्ययुता करुचिप्रसेकसहितः पिडका भवन्ति (चचि. १२.९२) रोमकृपोक्षतिसमा रागिण्यः काससंयुक्षा रोमान्स्यः ( मा.)
रोमाद-पु., कृमि० रोमाण्यन्तीति, शोणितजः कृमिः, अद्इयोडयम्, असाध्यः (सुड. ५४.१५) द. 'कृमि'
बनस्पति॰ कम्द्यद्थन्थि: (रापरि. ५,२૪)
कुम्मीरः (रापरि. ९.१९)
वि., अबस्था० कठिनावस्थायां प्राप्तः
( सुसू. ૪३, ४)
सनिज० कासीसम् (चचि. २२.१५२)
( रोमशा)-बी., बनस्पति० द्वर्या (रापरि. २.२८) जल्काभेद्दः, सा वल्यियुक्ताद्रोमाऽबततेव प्रतिभाति (सस. १३.११) द० ' जलका '
वि., लोमशा (युचि, ३०.१२-१३)
रोमालु-पु., बनस्पति० कपिकच्छ्र: (रा. ३.२०२) कन्दग्रन्यिः ( रापरि. ५.२૪)
रोमावर्त-पु., दारींरे केशानामावर्तः (असंशा. 6) आवर्तबदूर्तुलाकारा केशारचना, स्थानमेवदृधिपति नाम्नः कपालान्तर्गवमर्मणः, मस्तकस्याम्य्वन्तरोर्ण्न मर्म, बहिरस्य लक्षणमुपरिटाद्योमावर्तः
(सुरा., ६.२५)
रोण-पु., कोषः, कोधः (चशा.५.५)
रोपांशा-पु., कोधांशः (चशा. ૪.₹६)
रोहण-न., (परिव०) रोपणम् (सुचि. १.१११) घणसन्धानम् ( सुशा. ६.२५)
रोहत्पर्वा-ब्री., वनस्पति० दूर्बामेद्: मालादूर्वा, द. ${ }^{\circ}$ 'दूर्वां (रा.८.२३२)
रोहा-स्री., बनस्पति॰ अभलिकारिका (जज्ञटः)
बज्ञालुः (चचि. ₹.२६४)
रोहिण-पु., पगु० गबयः, तस्य गुणाः-मधुर उष्ण: स्निर्धो बृध्यः कफपित्तकरः (घपरि. ६.३૪)
बनस्पति॰ भूतृणम् (रापरि. ८.४२)
बटः (रा. ११.११३)
रोहिणी-ल्री., शारीर० त्वग्विरोपः, असी मीहिश्रमाणा (असंशा. ५.३२) पष्टी त्वग्, वेदिन्यास्तचोडध:स्थितः। सा ग्रन्ट्यपच्यर्तुदक्लीपद्गलगण्डाधिष्ठाना ( सुशा ,,$\gamma$ ) नु० 'स्वच्'.

सिरा० लोहिताइपरपर्ययाया, सा नाड्युष्णसीतिला, रक्तबहा ( मुशा. 4.9 C ) सा समा गूता स्तिरधा शुद्धरकं बहृति ( असंशा, ६.२৮) न० ‘'सिरा’
जलन्चारिपक्षविशेषः (चस, २७.૪૪)
वनस्पति० हरीतकी (घ. १.२०४)
मझिषा (रा. ६.१५)
मांसी (रा. १२.१३९)
काइमरी (रा. ९.१४6)
कटुका ( गुउ. ३ऽ.२१४; र. २२.१३१;
ध. १.३५; चचि. 6.900 ; नसू. र.9०;
असंसू. १५; चचि. ३०.२६१; असंचि. १८ )
कहुतुम्बी ( मुचि. १.८६)
कट्फल ( सुसू, ₹द.४८-४९)
मुसरोग० जिह्लामूलगतो गलरोगः ( मुसू. ११.७) विस्द्बाइ्रानजो रोगोडयं (चसू. २६.८૪) त्रिदोषाल्मक आगुुकारी भृकाोधवान् ( चस्. १८.३५)
 सग्राप्तिः- प्रकुपिता बातविक्तकफा गलमाध्रिल्य जिब्बामूले समन्ताच्छोणितं प्रदूष्य मांसाह्दराम्स्ज़ज्तो गलस्साइवरोध कुर्वन्ति (सुनि. १६.४७; असंड, २५ ) लक्षणम्- वातजरोह्विणी-मृशवेदेनायुक्ता मांसान्डूरसः कण्डरोधिनः स्यु:, ताल्ड कण्ठश्थ गुप्यति, कण्डेडन्र प्रसज्यते, तत्र कम्पविनामसग्भाद्य उपद्रता भव्वन्ति। सताहाँच सरणो जहहलसून् (सुनि. १६.४८) हन्वोः श्रोग्रयोश्र रूल करोति (असंड, २५) पित्तजरोहिणी-अस्या तीश ज्वर-करा-तृण्मोइ-कण्ठधूमायनानि भवन्ति। सा सीशोल्याना रीघपाकाइतिलोहिता स्पर्शानाडसड़ा च ( युनि. १६.४९; असंड. २५) तीअज्वर चर्दिर्दिनात् प्राणनाशिती- (गयीच सुनि. १६.४९) कफजरोहिणी-कफादद्न्तर्बहि:रोथः ः्वास: कण्ठरोघ: इत्येतानि लक्षणानि ध्याधितस्ग्यहादसून्स्येत्र (गयिः सुनि. १६.४९) विच्छिला पाण्ड्ररा च बतंते (असंड, २५) रक्करोहिणी सफोट्युक्षा पित्त. समानलिख्ना सा रधिरास्मिकाऽसाप्या
( उुनि. १६.५०) वर्णतः र्परांतो बा तक्षाज्ञारनिभा कर्गईजाकरी च (असंउ, २५) संनिपातजरोहिणीत्रिदोपलक्षणयुक्ता गत्मीरपाकाडसाध्या
(मुनि. १६.५०) चिकिस्सासाप्यायामवस्थायां झोणितमोक्षणं उर्देन धुमपानं गण्डूपो नलकर्म च कर्यम् (ुचि, २२.५४-६०) रोहिणीरोगी धूमपाने

गर्ड़ितः ( चसू. ५.४५; असंसृ. ३०) रोहिग्यां शोणितमोक्षणविधि:, अर्दुलिख्यांकण मशुलुलनणगर्भेण वा नखेन सम्यत्लिखित्वा विस्नाबयेत्, गण्डूषं नावन च कुर्याव् (गस . २५.ङ-9०; असंसू. २₹)
रोहिणिका-बी., रोग० रोहिणी (असंस्. ३०)
रोहिणी-स्री., (घ. १.२०५)
-फल-न., फल० हरीतकीफलम् ( युचि. १.३५)
कटुतुम्बीफलम् ( (ुचि. १.९५)
-शाक-न., शाक० कटुकाशाकम् तत्पयोमधुभ्यां नाम्यवहरेत् ( घुस्. २०.१३)
रोहित-पु., मृग० पगुवर्गीयः, तस्य लोहितचर्मव्वान नाम रकाजिनल्बात् रोहित: ( युचि. २९.१३)
कूलघ्वरर्गायः ( सुसू. ४६.९४) महाम्मूनेष्वेक: (अहस्. $\% . \% ०$ घ. परि. ६.₹४)
मस्स० ( चसू, २५.३८) नादेयः-
(उ.मुसू, ૪६.११५) मस्स्येपु श्रेष्ट: (असंसू. ५) जल चरोडयम्, यस्य उदरं मुखें नेत्रौ पक्षौः च रक्तवर्णाक, किं वा पक्षौ कुण्णवर्णों कुक्षि: श्रेत: अद्नचर्म कृणं मुखं च वर्तुलं मतम् (रा. ज.र०9;
 स्वभाइः-प्रतिस्लोवोंचिचारा, आकाशभ्रवनो निल्यं शौनालमक्षी दिवास्वतविवजों च (असंसु.०) मढावलः (चसू. २७.८३) घनझकल:
( ड. मुसू. र६.११५) गुणाः-कषायाडनुरलो लघुपाको बातइरो नाल्यर्ध पित्कोपनो दीपनीयो वण्यों वृप्यश्यध्रुप्यो बलत्रंनः (चसु. २७.८३;
सुसू. ४६.११५) मधुरोऽर्धाइनातापहक्व (घ. €..११) अस्य मांसं चूर्णांजने उपयुज्यते (असंड, १२)
बनस्पति० रोहितकः (रा. ८.२१७)
-पित्त-न., भैपज्य० रोहितमस्यस्य विच्चम्, इदं विपनाशनायाइ ननरूपेण प्रयुज्यते
(चचि. २३.१८३)
-मत्स्य-पु., मस्स०रोहितः ( मझशा. ५.४૪)
रोहितक-पु., बनस्पति० तस भेढ़ः रकपुष्प:
दाबिमुुण्पतुल्यपुण्य: (च. ५.११०) अन्य: श्बेतुुण्प:
सिताइः ( रा, ८.२१८) तस्य गुणाः- कटु: कषाय उण्गः (घ.) शीवः (रा.) स्विग्धः सरो वातकफहरः ( शाखि. नि. ) यकृस्हीदरोग-गुल्मोदर-कृमि-व्रण न्नेत्ररोग-खक्तरोगो-कर्णरोग-भूतबाधाहर, बिषबेगविनाशनझ्ब (ध. ५.9.३०)

色., -रोद्हेडा.
म. रक्तरोहिडा.
गु.-रगतरोड्दिड, श्बेतरोडिछो.
बं.-रोडा, रयना, नयना, कडार, ( शाखि. नि. )
-लता-र्वी., रोहितक:, अयं कामलागुल्मी़ोदोदर-
क्रिमीन् द्दन्ति (चचि. १२.८१)
-पद्नलन्न., घृत० रोहितकपंचकोएसाधितमिदद छीहो-
दरे उपयुक्कम् (असंचि. 96)
रोहिताकार-वि., रफ्कवर्ण: रोहितमस्स्यवदाकारः यस्थ सः
यथा इक्रलिमरल्यः (चसू, २६,८३)
रोहिन्-प., बनस्पति० रक्षपुप्पः रोहितक्कमेदः
द०० 'रोहितक' (घ. ५.१२०)
पूतिकरझः (ध. प.१०९)
पगु० रोहिण: ( धपरि. ६.३४) द० 'रोहित'.
रोहिप-पु., न., बनस्पति॰ कत्तृणम् (घ. १.८०; चक. १.९ ) 'रामकर्ूूर इति ख्यातः
( चक, चचि. ₹.२६७)
भूतृणम् (घ., ૪.૪૬; असंड. ૪३)
कम्दविष० (असंड. ૪०) द० ' कम्दविष'
रोहीत-प., बनस्पति० रफमुप्पः (रोहिवकभेदः)
( सुउ. १ง.४9)
न., रोहितक:, 'दाडिमपुप्पकाख्यम्। ' (इन्दु; असंड. ४३) दाहिमपुप्वतुल्यपुण्पः (सुड, १७.૪१)
रोहीतक-पु., वनस्पति॰ शाल्महीभेदे, दू० 'शाल्मली'
(घ. ५.१३०)
ौौक्म-वि., र्वमनिर्मितः, सौवर्णः (छेदनराक्वविशोषः)
(चश्रा. ८.४४)
रैक्ष्य-न., एक्षण० रोग० अरीतिवातविकारेणेकः सरक्षता, स्वचो रूक्षत्बम् (चसू. २०.११; असंसू. २०)
रौद्र-खि., रूद्दाधिध्टितम्, भयंकरम्
(चवि. ८.११९; सुशा. ૪.<८)
(रौद्री)-बी., घह० जातहारिण्या रेबत्या नाम, (कारेवतीकलप० ७) सा पकादूरडहानि अपत्यं विनारायति (का रेवतीकल्प० ૪६)
वनस्पति० रूदज्रा ( रापरि. ३.२४)
-भाव-प., कोधारमकः स्वभाव;, रःः फुद्धश्वासौभाव:
स्वभाव दृति (चचि. ३.१९.)
-रूपिन्-वि., लक्षण० भयावहस्पी (दूतादि:) ( घु. २२, 6-6)

रौव्य-न., खनिज० गुणाः- कषायमम्लं किग्ध मध्रुपाकि सरं रचंयं बृष्यं बातवित्हहरं वलीपलितनाझनं विषथ्नं च (घ.६.५) तस्य मारणम्-रुव्यं स्तुक्षीरहरितालाम्यां म्रियदे (र. २८.११)
रौरब-नि., रह: हरिणविशोष:, तस्सम्बन्धि, यथा तस्य चर्म, रीरवं चर्म (चशा.८.9०)
रौहिणेय-रलन० मरकतमणिः (घ, ६.३ऽ)
रौहित-वि., रोहिवसम्बमिध (पित्तम्) ( सुज. 96.9३-9४)
रैहितक-वि., रोहितक्सम्बन्धि ( पुष्पम् )
(चचि. ६.३५)

## ल

लकुच-प., न., वनस्पति॰ क्युद्नतस: (अस..४६.१५५) गुणा:- तिक्कः कषाय उज्यो ल्युद्दाही मङसंप्रहकृत् कफहरः (रा. ९.૪૪) लकुचकलं त्रिद्रोषकरं जुक्रारानम् ( मसू. र६.9५4;
र. २.१०₹) आमं लनुचमुष्ण गुरु विशम्भकृत् सुपं मधुरमम्लं चानिलपिच्हत्व् कफवह्बिकरं रूयं बृव्यं च ( भाप. ५.₹०-३२)
हि. - -बहदर.
म. -क्षुद्रफणस, ओटीचे फळ.
गु. -लक्रुक.
बं.-डेयो, मादार.
-फल-न., लकुचवृक्षस्य फलम्, निकुचफलम्, पयसा दध्ना माषसूप्पेन गुडेन मधुना घृतेन का प्रागन्ते बा संयोगादृहितम् ( उसू, २०.१३; असंसू. ९) लक्तक-न., जीण्णंदबं लक्तकम् (चसू, १४. ११; सुचि. ३२.५) धूमन्येयूपूपयुक्तम् (चचि.१८.५३)
लक्षण-न., आयुर्वेदः ( चसू. ३०.११)
असाधारणो धर्मः ( (ुशा. १.₹)
ज्ञापको हेतः ( सुसू, ३.१४)
चिह्हम् (चसू. ५.३८) रूपम् (चनि. १.९) बद्ध्यतेडनेनेति इति रोगज्ञापकहेतः ( युनि. ९.६) ब्याधिर्लक्ष्यते येनेति (अढ्रस्, १.२२) अ्याधिस्पम् द० 'रोग' (असंनि. 9)
भारीरावयन० लिकें ( ुुरा. ५.४9)
लक्ष्मण-न., वनस्पति० यहिमधु (अहसू, ६.९૪)
(लक्ष्मणा)-बी., बनस्पति० तस्याः स्वरूपम् ' पन्नकाडsकास्तक्राल्पबिन्दुमिर्लाष्छितच्धादा। एथ्भमणा पुन्रजननी बस्तगन्धाssकृतिर्भंवेप् ॥'
(उ. सुशा, २.३२) अस्याः पुष्पं गोक्षीरसदग्रां रोमबल्धिसमन्बितं च (अहकोष) गुणा:-मधुरा भीवा रसायनी बल्या त्रिदोषरामनी ख्रीवन्य्यक्वबिनारिनी (रापरि. ৫.५५) पुत्रजननी (इन्दु. असंशा, १. प., २००) पुंसवनार्थमस्याः कन्दं क्षीरेणाभिपुल्य दृक्षिणे नासापुरे पुग्रकामायै श्रिये नस्यं द्यात् (सुरा. २.३२) अस्पा मूलं पुंसब्नविधौ नसदानाथिम् ( असंशा. १.६१) ब्षेतकण्टकारी ( मुशा. १०.१५) कण्टकारी
(घ. १.9०)
शाकफझीचिहयादिगणे प्रोक्षा ( चसू. २०.9०9) लक्ष्मणक-पु., बनस्पति॰ मुचकुन्द्व ( रापरि, १०.२५) लक्ष्मन्-न., चिद्नम् ( युक, ४.२६) रोगलक्षणम्

लक्ष्मी-र्री., वनस्पति० ऋबि: (ध. १.१४प)
शमी (घ. ५.९५; मुस. १९.२२; हे.
अहस्त. २३.३१)
उक्ष्मणा (उ. युसू. १९.२९)
विण्णुकान्ता (ड. गुस. १९.२९)
हरिद्धा (रा. ६.८१)
पधिनी, पक्चचारिणी (घंनि. ४.९०; असंड. ६;
असंसू. ३द)
-ताल-पु., बनस्पति॰ श्रीवाए: (रा.२., ५)
-फल-पु., बनस्पति० बिल्व: (ध. १००)
-चत्-पु., वनस्पति० रोहितकमेदः, केतरोहित:
(रा. ८.२१८; पू. १९६)
-वेप-पु., धूपद्मब्य० औ्रीवेककः (रा. १२.१९२) लक्ष्य-न., दृइयम्, सेयम् यस्य एक्षणगसस्ति तत्
-निमित्त-वि., लछ्ष्यं जूयं, तस्य निमिच्तं हेतुः (चर. ५.६) लगण-पु., नेत्ररोग० वर्माध्रयः, तस्य लक्षणम्-कर्ममनि कठिनः स्थूलोडपाकोऽरजः कण्ह्र्युक्त: पिच्छिए: कोलग्रमाणो प्रन्थिर्मरवति ( मुड. ३.२०) साप्योsयम् ( मुउ. १.३४ ) स कफान्दबति (असंड. ११) चिकिल्साभेयरोगः अयम्, मिन्षे क्षारमfि च युभीत ( मुउ. १४,५-६) म०० 'नेग्रोग' लगुड-प., बनस्पति० रक्क करवीरः (घ. ४.२) लघ्यु-वि., गुण० विंद्रातिगुणेण्वेक: (अढस्. १.१८) गुस्सर्वर्हिः (चस्, १.५३) आकारगुणमूयिष्ठो वारसम्मिगुणबहुलो गुरुविल्दो गुणः ( चशा. ६.9०)

कर्म-अनुमादृकरोतुपलेपकृत, कफहरो, हैसनो रोपणश्न ( मुस, र६.०१९) सीध्रणाकी (चशा. ६.१०) लघृन्यमिसंभुक्षणस्वभावानि (असंसू. १9) अस्थ ल लन्बते शक्षि:
(अन्टसु. १.१6)
न., वनस्पति० लामज्जकम् ( ४. ३, ८६)
( लध्च्वी )-ब्री., बनस्पति० स्टृका (रा. १२.११₹)
-काग्य कि., लक्षण॰ संजाववेहलाघाघ:

-काइमर्य-पु., घनख्पति॰ कट्फलम् ( रा. ८.9०9)
-कोप्ट-वि., लक्षण० उद्रगौँरवरहित:
(मुदं, ४०-१द२)
-चिर्मिटा-प्र्री., बनस्पति॰ मृगाक्षी ( रा. ५.२५८)
-ता-त्र्री., अगुल्वम् (गस.१४.९)
-दा़श्रा-ब्बी., बनस्पति० दाक्षाभेन्दः काकलीन्राक्षा, निर्बीजजा, द० ' दाक्षा ' (रा. ११.७९)

-पत्रफला-खी., घनसपति० उटुग्यरमेद्रं, नचुदुग्यरिका, द०० 'उदुग्बर ' (रा, ११.9४०)
-पत्री-बी., बनस्पति० अध्रत्थभेद़ः, हस्वपत्रिका, अभ्वश्यिका, अभ्वश्वि, दू० ' अभ्वश्य '
(रा. ११.१२२)
-पर्णिका-त्री., बनस्पति० मूर्वा ( रा. ३.भ०) शातायरी (रा. ४.૪३द)
-पाक-वि., यद्दुनायासेन पच्यते तद्र (चरि. ६.१५)
-पुट-न., पुट० अर्धगजपुटम् ( रा. ५.१६७)
-पुप्प-पु., वनस्पति० कद्व्वभेदः भूमिकद्यक्य ॠ० 'कद्म्ब' (रा. ९.१6૪)
-( पुण्या )-ब्री., वनस्तवि० केतकीभेद;, सुर्णर्ण केतकी दू० ' केतकी,' (धपरि प.१)
-पूर्वक-पु., वनस्पति॰ मूर्क्तुद़ारः
(रा. ११.१५०; पृ. १८6)
-त्राह्मी-कीं., बनसपति० घ्राहीभीदः ध्रुदुुत्रा दृ० 'मास्मी' (रा. ४. १५9)
-भूतद्रुम-पु., वनस्पति॰ भूकर्क्डदारः (रा. ११.१५०)
-मन्थ-पु., बनस्पति० अम्निन्थ्थमेढ़, क्षुदाइम्भिमन्थ:耳० 'अं्दिमन्य ' (रा, २.११८)
-मांसी-बी., बनस्पति० गन्ध्धमांसी (रा. १२.३३ )
-लोकेश्बर-पु., पारदयोग० पारदगन्बक्वराटिकाटद्नणादिसाधितोऽयं मूलकृच्दे उपयुक:
(र. १७.२२-२५)
－वर्धनक－न．，उपक्रम० कर्णन्यधस्य लघुठिद्नम्न，तस्य घर्धनाथं यक्कर्म तत्（सुस．9१．६）
－इतीत－पु．，वनस्पतिड भूकर्बुद्धारः（रा．१9．१4०）
－रोल्दु－पु．，बनस्पति० मूकर्दुदारः（रा．१9．94०）
－सद्रफला－वी．，बनस्पति॰ उदुम्बरभेद्，दू० ＇उदुम्बर＇（रा．११．१४०）
－सिद्धाभ्रक－पु．，पारद्योग० पारद्गन्धकाभ्रक－ तीक्ष्णाद्दिसाधितोडयं दीपनः पाचनो अह्ण्यादिरोग－ हरः（र．१₹．६२－६६）
－हस्त－वि．，छेख्यादिक्रियासु बेपनाविद्दोपरह्दितः
（ सुस्，३૪．१९－२०）
－हेमदुग्धा－खी．，वनस्पति० नयुनुत्वरिका （रा．११．98०）दू०＇उदुम्बर＇
लघूदुम्वराबहा－बी．，वनस्पति० उन्दुम्बरमेद्द，नद्युदुम्ब－ रिका，दृ०＇उदुम्बर＇（रा．११．9४9）
लघूप्पीप－न．，शिरोंबेश्न० अल्पतन्तुकृतं शिरोवेश्रम् （सुचि．२४．ट§）
लघ्वक्षर－न．，अकारादिकक्षरम्（ मुसू．६．५）
लध्नन्न－न．，अनं रकराल्यादिक्ं मान्रातः प्रकृतितो वा बघु चचि．३．१६३）
लङ्र－पु．，म्राचीनो रसाचार्यः रसरत्नसमुचयकारेण निद्दिशानामेकतमः（र．६．〉३－५₹）
（लञ्⿱二小欠ा）－खी．，धान्य० कराला（रा．१द．१৬४）
 संख्या केव्वन्यतमो रससिढिग्रदायकः（र १．२－4）
लळ्वन－न．，उपक्रम०（चसू २२．૪；असंसू．२૪）शरीर－ लाघवकरं द्यंयं कर्म वा，लघुभोजनं उपवासो वा， （चवि．₹．४₹）उपवासः（अह्टस，८．२१） यस्किस्विल्लाघककर देहे तलस्रनम्，तदेवास्य तर्पणम्，＇लछ्धनं लाघवाय यत्＇（असंसू ．२厄； अहसू．१४．२）लढ़्रनभेढ़ाः－शोधनं शमनं चेति द्विधा लन्क्तनम्（असंस्，२४．अहस्．१४．$\gamma$ ） दशविधं लन्द्बनम्，संगुल्डिश्यतुष्जकारा－वमनविंरेचन－ नस्यरकमोक्षाख्या，संश्मनं च पड्विधं－पिपासा－ माहतसे वना $5 S$ तपसे वनपाचनोपश्रासं्यायाम भेदा－
दिति（चसू，२२．१८）दावद्शत्रिधम् निस्हवमन－ विरेचननस्बरक्तमोक्षा इति पखविधं शोधनं，पाचनं， दीपनं，क्षृत्त्र् ज्यायामाडSतपमाख्वाश्रेति सतथा संशमनम्（9४． तीक्ष्ण विशद－सक्ष－स्क्ष्व्म－बर－सर－कहिण गुण्युच्हम् （चसू．२२．२，१२－१२）लब्बन्नोपयोगा：－अनशान－ आ，को，सं．८6

स्वरूप：उपक्रमः आमज्बरे विशोषत उपयुक्त： तेन दोपक्षयादिकर्म भवत्रति（चचि．३．१४०； १४१）आमाख्येडजीणें लन्बननमेव कार्यम् （सुसू，४६．००५）दोपाणामबपे बले उपवास－ रूपं लं़््रनममिनदृद्विकरं भवति（असंसू，११）लड्डून－ योग्या：－मेहाइडमद़ोघज्वरोहस्तम्भ कुषविसर्पष－ विद्धिश्रीह्दिरोरोरोगकण्ठरोगा 5 क्षिरोगपीडितान् स्यूलांश्य अतिस्निरघांश्र्य लंद्धयेत्（असंसू，२२； अहस्，१४．११）अधिकस्थौल्यबलपित्तकफानू संशोधनेन लद्धयेत्। आमद़ोधउ्वरच्छह्घ्यतीसार－ हद्रोगाद्दिपीडितानाद़ौ पाचनदीपनैले के ये पश्चाच्छो－ घनैः 1 प्वेपामुक्षानां हीनस्थौल्यबसह्वे सति भ्षुत्तुण्णानिम्रइस्पं बन्हनं द्वितम्। मध्यबले－ दोँचैरार्बान् समीरणातपाडऽयासेलंत्रयेत्। बृंद－ णीयेध्वार्बु एन्द्रनसाध्यरोगोत्पत्तौ स्वल्पं लन्धुनं द्टितम्（अह्टस．१४．१२－१४）सुलन्रितलक्षणम्－ विमलेन्द्र्यता，मलानां प्रवृत्तिर्गाग्रलघुता，रुचिः， क्षुत्तृवोरेककालमुदयः，हृदयोद्वारकण्ठानां शुदि：， रोगमार्दवमुस्साहः，तन्द्रानाइश्र
（अट्स．१४．११－१७；असंस्．२४；का．विशेषक） अतिलद्हनलक्षणम्भतिकाइर्य－अम－कास－तृष्णा－ sरोचकाइडदी़ीनामाधिक्यम् । स्नेदाइम्भि－निद्रा－टक्－ श्रोग्र－डुकोजः－ध्रुत्－स्वरादीनां क्षयः। यस्ति－ ह्न्मूर्ध－जक्षोरु－त्रिक－पार्श्व－देशो रुजा，पर्वाइस्वि－ भेद्नं मलमून्राऽबरोधश्य। ज्वर－प्रलापो－पर्शबात－ ग्लानि－धछर्धर्यदो ज्ञायन्ते（असंसू，२૪； का विशोषक）लस्ब्रनकम्म－अनवस्थितद़ोपाणां पाचन－ मझेः द्दीपनं उवरस्य नारानमाइारेच्छाकरं रुचिकरं लाघककरं च（मुउ．३९．१०३）स्वास्भ्यमोजश्र जायते （अंंचि．9）लन्ण्रनस्येपाडनिटत्वम्－क्षयरोग－ बातरोगवातज्वरकोधकामादिजज्नरेकु नेष्टं लन्ध़नम् （भुचि．9．9३ चचि．३．9ร३－9४०；）अस्थिवृद्धौ वातक्षये लह़नमिष्टम्（अहस，११．२९） －्यृंहणीय－वि．，अध्यायसंज्ञा० लड्रघनबृंइणे अधिकृत्य कृतोडध्यायः（चसृ．२२．१）
लस्रु्य－वि．，लइ्घनयोग्यः（ असंचि．३）
लज्ञा－त्री．，वनस्पति० लजालुः（रा．५．१६०）
संकोचबृच्तिः（चवि．३．७（३））
लज्ञालु－बी．，बनस्पति० गुणाः－कडुः शीता पित्त－ कफझी अतिसार－्योफ－दाह－श्रस－ग्वास－व्रणक्रुप－ रक्किकारहरा च（रा．५．१६०）

危.—लज्ञाबन्ती, लाजनती, शार्मानी. छुईसम़.
म. लाजाहु, लाजरी, संकोचनी.
ग. 一रिशामणी.
बं.-लज्ञावती, ल्याज़क.
लज्ञालुका-प्री., चनस्पति० लजालुभेद्ध गुणाः-कटु: कषाया मधुरो ष्णाइल्यथ्यंदीपनी मेश्या बातस्केप्महरा रसायनयोग्या (अमंड. ४९)
लजिका-बी., बनस्पति० लज्ञाल़्रः (रा.५.१६०)
लट्हा-बी., पक्षि० प्रतुद्ववर्शायः रक्तपुच्छाडधोभागः फेख्ञाकः ( चस्, २०.49)
लट्हूपक-पु., पक्षि० प्रतुद्वर्गीयः लहाभेदः (चसू.२ง.५9) फेल्ञातकः ( युसू, ૪६.६७)
ल्ट्वा-ब्बी., वनस्पति॰ लम्बा (इन्दु.) कहुका लाम्नुनी ( असंउ. २६) कुसुग्भम् (ध. ६.११८; पू. २३२)
पक्षि० लद्धा ( मुसू. ૪६.६७; अहसू. ६.૪७)
बनस्तती० कुसुम्भम् (घ. ६.१९८)
लट्वाक-पु., गुम्गुलुर्राकम् ( अЕसू, ६,३३)
लडूष-पु.प्रक्षि० प्रतुदवर्गायः ( असंसु. ७) द० 'प्रतद'
 असंसु. <)
गुर्ची ( सुरा. १०.६०)
 असंसू. १५)
श्वेतदूर्वां द० ' दूर्वा' (घ. ४.१४४)
शातपुपा ( दन्दु. असंउ. ८)
मझिष्ध ( चक. चसि. ४.२.; चस., ३.२७)
सारित्रा (ध. १.१६१)
त्रपुसम् (ข. १.१७५)
-करज्ज-पु., घनस्पति॰ गुणाः- कटुः उण्गः ( यारी )
( शा. नि.) 'कफवादनुन्मे हकुष-अर्शो-वणहारः परं कृमिनाशानः ' (झा. नि.) पत्रमस्व कट्बू कफनातनुच। तदीजिं दीपनं पषंवं घ्याल्युल्महरम् ( रापरि. द.२४)
तस्य फंल कहफलम् सागरगोटा हृंति म. भाषयाम् ( रापरि. ८.२४)
हि. -करशा करम्ज़बा.
म.-सागरगोटा.
गु. -कांकच, तेना फल-कांकचिया.
बं.-कौँटा करज.
-कस्तूरिका-बीी., वनस्पति० बलताफलगुणुण:-
स्वादुर्शीवंत लबु कफकरं वृष्यं बस्तिशोधनं हुघं

तिक्ता हेटिदी च (असंसू. १२) गुणतः कर्पूरसमा
( बुसु. $\gamma ६, २ ० ४)$
हिं.-लत्रताकस्तूरी, मुखद्वाना.
म.-लताकस्त्री.
गु. -लताकस्तरी.
बं. -लताकस्तरी.
त.-कठेकसतरीं.
( शानि ) (नाइ. पृ. ६२६)
-ताल-पु., बनस्पति० हिन्ताल:
(रा. २.९५; g. १८२)
-बीज-न., बनस्पति॰ लताकस्तूरीबीजम्
(र. १२..₹९-૪१)
उ्योतिप्मतीबीजम ( ( र. १९,३९-४१)
-मणि-पु., भैषज्य० प्रवालम् (रा.१३.6३ )
चद्धी-त्री., बनस्पति० कैर्वर्तिका (रापरि. ३. ३५)
-विद्दल-न., इयामलतादिपाटितार्धम्, मणबन्धनार्थ-
मुपयुत्कम् ( मुस्. १८.9६)

लतार्क-पु., बनस्पति॰ पलाण्डुभेद, हरितपलाण्ड़ः, द० 'पलाण्ड़' (घ. र.6१)
लदि-न्री., अश्षरहक्क् ( र. 90.8)
लप्सिका-ब्बी., कृतान्न० तस्याः कृतिभ्रकारः-" समितां
सरिपा भृृां रार्करां पयसि क्षिपेत्। तसिन्धनी-
कूतेन्पस्ये्दवर्नमरिचादिकं सिदैपा लध्सिका
ए्याता । (भाप्र. कृतान्न वर्ग)
लउध-वि., म्राप्तम् ( सुरा. २.३२)
-गर्भा-वि., लख्धः गर्भः यया सा; प्रापगभां, स्थित-
गर्भा, गर्भिणी ( सुशा. २.३२)
-दौहद्वा-कि., म्रापदौहैंदा प्रास्ताsभिलषितपदार्था उपनतमिम्रेतबिष्या बा ( मुशा. ३.१८)
-पाक-वि., घात्तपाकम् (अह्टसू. ५,५४)
लंधावमान-वि., लक्षण० अभ्यवहार्यमप्तापपदार्थ-
निरस्बारः ( चनि. ५.७(9) )
लग्पक-पु., रसर्नसमुच्चयकतृंनिर्दिशे ससबिंदातिसंख्याकेग्नन्यतम: रससिद्विभ्रदायक: (र. १.२.५) लम्पट-पु., रसरलकतृंनिदिदिशनामेकतमः प्राचीनो रसाचार्यः (र. ६.ऽऽ-५३ )
लम्ब-वि., लम्बमानः ( युचि. ५.३१)
(लंश्रा )-ब्री., बनस्पति॰ कटुकाइल्याम्नुनी (घ. १,१७०)

इक्ष्वाकुपर्याय: (चक. ३.३) तिक्कालाबू: ( सुउ, ३४.७) तुग्बी (अहस. १५.9)
पत्रविष० (सुक, २.५; असंड, ४०) द्र० 'पत्रविष'
-कर्ण-पु., वनस्पति० अझ्छोटः (रा.थ.३८૪)
-दन्ता-खी., बनस्पति० सैद्ली पिप्पली
(रा. ६.१२०)
-बीजा-त्री., वनस्पति० सैंदृली पिप्पली
(रा. ६.११९)
-रीर्ष-वि., लक्षण० लम्बमानमस्तकः (सुचि. 6.३१) लग्बन- लक्षण० स्वस्थानाद्योडऽन्ननमनम्
(अढ़स्, ११.११)
लमिबतार्षित-वि., लक्षण० अर्पितसकलदंश्राम्रापलक्षणम् ( दप्टस् ) ( चक्र. चचि. २३.१३५)
लम्बुजा-सी., बनस्पति० महामुण्डि: (रा. ५.२२१) लय-पु., (परिव०) विल्यनम् (र. १.४१) नाशः
(सुशा. १.९)
ललन-पु., निर्यास० राल; (घ. ३.१२१)
वनस्पति॰ सर्जकः (रा. ऽ.२०५)
प्रियाल: (ध. ५.५२)
ललनाम्रिय-पु., वनस्पति० कद्म्बः (ध. ५.9०४)
न., वालकम् (रा. १०.६e)
ललाट-न., शार्रार० सइ्ख्यया ब्लाटमेकम् (सुशा. ५.૪) भालद़ेशः ग्रमाणतश्रतुरह्तुलम् (चवि, ८.9१v; सुसू. ३५.१२) कपालम् (चबि. ८.9०4)
रीर्षंस्यैंक प्रल्यद्नम् ( सुशा. ५.૪)
तन्र प्राशस्स्यम् वलिनं (भं) सुलिष्टसंध्यर्धचन्द्रा-
कृति ललाटमिप्टम् ( असंशा. ८)
-सेद्-पु., लक्षण० ललगस्य भेद्, ल्लाटे भेदेनवर्पीडा, अश्रीतिबातविकारेव्वेक: (चसू. २०,११; असंसु. २०)
-लेप-पु., उपक्रम० औपधं पिद्दा कपालम्मदेरो कृत
आलेपः, प्रतिइयायादिहरोडयम् (चचि. २३.64) ललाट्य-वि., ल्लाटे भबा ल्लाटसम्बन्धी (सिरादि:) (अद्वस्. 26.s)
ललित-वि., सुन्दरम् ( सुशा. ₹.२३)
(ललिता)-इरी, सैषज्य० कस्तृरिका(रा.१२.₹८)
लब-पु., अंशः (र. १६.१३८) भागः
(र. १८.११ง-₹く)
न., वनस्पति॰ बवन्नम् (ध.३.४१)
लामज्जकम् (घ. ३.८६)

लवझ्न-न., बनस्पति० (चसू. ५.७०) पुण्पचृन्तं द्रव्यम्, ताम्बूलद्यद्येपूपयुकंतं दुव्यम् (चसू, 4.66 ) भुन्छेरिवकफनाशार्थमुपयुज्यते ( सुस्, ૪६.४८५-૪<६) गुणा:- तिक्तं ( कटु-सु) शीतं सोष्णकंकी वीक्ष्णं लघु स्निगधं मधुरविपाकं ह्यं चध्रुष्यं चृष्यं रेचनं मुखदौर्गन्ध्यनाशानम् (द्दापनं पाचनं रुच्यम्-(भाप्र) त्रिद्पोषं विष-मूर्धरोग-कासहृरम् (आध्मानशूल्क्षय-हरम्-(भाग्र) तृष्णापहम् (सुसु. ४६.२०२) हिकाश्यासहरम् ( घ. ₹.४१; रा. १२.८७)
हिं. —लोे ल्यंग.
म.-लबंग.
गु.—लर्वींग.
घं. -ल्वन्ग.
त.-किरें वेर
फा.-सेहैक.
-कलिका-ब्री., बनस्पति० लव्न्न्म (रा. १२.८४) लवङ्गक-न., वनस्पति० लन्नम् ( असंस्. १२)
लवण-न., भैषज्य० सैन्घवादि (चसू. १.७०, ८Q) पत्यविधम-सैन्धब-सौवर्चल-बिठ-औनिद्धि-सामुद्धाणि अन्ये बिडस्थाने काललवणमाहुः
(सुसू. ३७,१३-१५) पड्डिधम्-सामुनं सैन्धवं विएं सौवर्चलं रोमकं चृलिकाल्वणं च (र. १०.६९) अहविधम्-सेन्धब-सौत्रर्च-बिढ-सामुद्द-औधिद्-कृष्ण-रोमक-पांसुजं चेति
(हे. अहस, ६.१४३-૪૪) धूपनद्रब्येणवेकम् (असंसू. ३८) निरूहगणेबेकम् (अढ्टस, १५.३) शिरोविरेचनाथमुपयुज्यते (सुस्. ३९,६) गुणा:लवणरसं, मधुरपाक्युणा-सीक्ष्ण-मृदु-सूक्ष्माभ्किकरं रुच्यं वातमं कफपित्तकृत्, सुध्टमलम्(अहसू. ६१४३; असंसू. १२; रापरि. २०,६१) गुल्मे हितकरं ( सुउ. द२.५९) प्रायो लवणमचध्रुप्यमन्यन्र सैन्धनात् (असंसृ. १८) क्षीरणण सह् लवणं विरद्दम् ( असंसू. ९) अतियोगः- ' अल्यर्थमुपगुज्यमानं शारीरस्य ग्लानिरैथिल्यदौौबल्याभिनिर्टृत्तिकरं भवति, ये ह्योनं ग्रामनगरनिगमजनपदाः सततमुपयुअते, ते भूयिष्टं ग्लास्नःः शिथिलमांसशोणिता अपरिक्केशासढाश्य भवन्ति; तद्यथा-बाह्रीक-सौराध्र्रिसैन्धव-सौवीरकास्ते हि पयसा S सि सह लवणमश्नन्ति, येऽपीह भूमेरस्यूपरा देक्रास्तेध्वोषधिवीरुदूनस्पतिवानस्पत्या न जायन्ते अल्पतेजसो वा भवन्ति, हवणोपह्तत्वाव्।

तस्साह्रवणं नान्युपयुझ्दीतातिलवणसात्यानां पुरुशाणामफि स्वालित्यपालित्यानि वलयझ्शाइकाले भवन्ति (चवि. १.१८)
सैन्धवम् ( असंस्. ११; र. ११.२६)
भैฐज्य० लोणारक्षारः (रा. ६.५३)
रस० (सुड. ६३.१६) पड्सेब्वेकः लवणरसः (असंसू, १₹) (लवणा)-ख्री., वनस्पति० नेज्ञोबती (रा, ₹.३२२) -f क्रुुका-ओी., चनस्पति० तेजोधती (रा. ₹.३२३) -क्षार-न., क्षार० लोणारक्षारः (रा. ६.५३)
नाण-पु., ल्वणस्कन्बः-सैम्धवं सावर्चलं क्रुण्णल्यणं बिडं सामुद्दमौन्दिधदं रोमकं पांसुल्नणं ईीसं स्वर्जिकाक्षारश्न (अन्दूस, १०.२०) लवणरकन्धः (चबि. 4.989 )
-तृण-न., तृण० गुणाः-क्षाराक्लकपायं अश्यवृद्विकरम्। स्तन्यवृृद्विकरम् (रापरि० く.५७)
-तैल-न, ल्वणनत्तैलम्, लवणयुक्तम (चचि. 96.69 )
-द्रय-न., सौबर्चलंल सन्धवं च
(सुसू, २०ч; सुक. ५.८२)
-द्रव्यस्कम्ध-पु., ल्वणगणः (असंस्. १८)
-नित्य-वि., निस्यं लवणरससेवी (चशा. ८,२१)
-पश्चक-न., पज्ञलनणानि- 'सैन्धंं रोमकं चैच सामुदल्नणं तथा । बिंड सौपर्चलास्यं च युकं लवणपझ्वकम्' (ध. .4 .4 )
-प्रियता-ल्री., लक्षण० लवणरसभूयिघ्टपदार्थभिलाव: (चनि. १.३३)
-भेद्-पु., क्षार० लव्रणारम् ( रा. ६.८३)
-मेह-पु., रोग० मेहभेढ़ः कफजमेहः, लक्षणम्ल्यणमेहे लवणाग्बुतुल्यं विशादं मूत्र भवरि ( सुनि. ६.१०) चिकिसा-पाग्गुगुस्दरिदाकषाय उपयुक्तः ( सुचि. ११.₹)
-यन्त्र-न., यन्न्र० वालुकायन्त्रन्यन्त्रम् अन्र वालुकास्थाने लव्वणनिक्षेपः रसाद्पिपचनार्थमुपयुक्छम्
(र. २.३२-९.३९)
-रस-पु., रस० घद्से वेक्षः (सुसू, ४२.३) तोयामिगुणबाहुल्याल्रव्रणरसस्य संभॠः ( मुस्. ૪२.३, असंस्, १८; चसू, २५.४०; असंसू, १२) गुणाःल्वणः क्षार उद्णो गुरुः स्निर्ध आभेयश्र (सुसू. ४२,૪-७) लवणरसो वातक्षः प्रतेद्रिभांवा द्वातस्य विबन्ध जयर्युप्णरत्राच्छैस्यं निहुन्ति, गुर्स्खाल्धघवं निहृन्ति (काखि. ६.३०-३१) मुखे

क्षिप्ते स मुखं स्यन्द्र्रति कपोलयोर्गले च ढ़ांँ करोंति (अंहसू. १०.૪) ल्नणरसे निर्यासादिकह्पनानामसंभवः (अखंसू. १५; इ०' रस ')
-वर्ग-पु., लन्रणरसयुक्तद्व्याणां संग्रह:
(सुस, ૪૬.३१३; चवि, ८.१४१)
-पद्क्न-न., सामुद्र-सिन्धु-रुचक-विड-रोसक-पांझुु
लवणानि समेत्य एतहलनणषट्कम् (घ. ५.६७)
-साव्म्यता-सी., भोजने लन्रणरसम्य्यधिकाक्यासो रक्तम्रकोपकस्तैमिल्याद्विविकारजनकः (काखि, ム.,૪૪) -स्न्च-पु., लनणनर्गः (चसि. v.३१) स्वन्ध-द्व्याणि-सैन्धबसौ₹र्च लकालनिढपाक्यानूपकृप्य-
वाबुकैलम्मौलकसामुद्रोमकौनिद्धैपरपाटेयकपांखुजान्येवंप्रकाराणि चाsन्य्रानि लवनणवर्गपरिसंख्यातानि (चवि. 2.969 ) लवणाचिधज-न., लवण० सामुदूल्बणम् (रा. ६.४२) लचणाम्बु-न., लवणजलम् कर्णस्नोतोगते कीटे करण

सुखोष्णेन लवणजलेन पूरयेत् (अह्स्, २८.४२) ल्वणाम्बुधर-पु., क्षारसमुद्यः (असंशा. ३.)
लवणार-न., लनण० लोणारक्षारः, गुणाः-लवणं क्षार-
युक्तमस्युप्णं नीक्ष्णं घातझं पित्तकरं गुल्महरत्व
(रा. ६.५३)
लवणासुरज-न., लवण० लनणारम् (लोणारक्षार:)
(रा. ६.५४)
लवणास्यता-स्री., लक्षण० मुखे ल्वणरसता
(अहस, २७.₹; चसु. २.४.१४)

लवणोका-स्री., वनस्पति० उयोतिष्मती (ध. १.२६५)
लवणोत्तम-न., सैन्धवम् ( सुड. ५८.७; असंज. ૪ই)
लवणोत्यु-न., ल्वणन लोणारक्षारः (रा., ६.५३)
लबणोद्रिसंभवन्न., लवण० सामुद्दम् (ध २.२४) लवलिका-स्री., वृक्ष० लवली (र. २.६४)
लबल्ली-क्री., फलबृक्ष० घर्नस्नितधा हृरितांश्रु: प्रपुन्नाए-
सटृक्च्छन्रा सुगनिध्रमा पाण्डुकोमलवल्कला ( ड. मुसु. ४६.१८ऽ) लवल्डीफलगुणा:-सधुरं अम्लं कवायं किचिचितं गुह रूक्षं रोचनं हुर्यं विशद्रम्। कफपित्तहिरं वातलं। सूग्राइमरी-अशोंरोगा़र्रम् अवदंदक्षमं ह्थयम् लबलीफलं ग्राइय द्वग्यान्तररे रूचिर्भवति /चक्न चसू २७.984;

सुसू, ४६.१८२, असंसू., «)
है. —द्रपररेवडी.
म. - काथआवळे, रायआवके.
गु.- खाटी आवळी,
-फल-न., फल० लवल्याः फलम् (असंस्, ७) लशुन-पु., न,, कन्द़० पझभिः रसैयुँको रसेनाम्लेन वर्जितः, लस्माद्सोनः (भाप्र,) हृरितबर्गोक्षं द्वव्यम् (चसू. २७.१०६) गिरिज क्षेत्रजं चेति द्विबिधं ल्युनम्, तन्र गिरिजं श्रेप्ठम् (काक. ११४) शिरोबिरेचनद्धथ्ये वचेकम् (चस,. ${ }^{2}, 4$; सुस, ₹ऽ.६) "लशुनो गुल्मा. इनिलहराणां श्रेष:" (असंस्. १३) स्ने हौप्प्यगौरवैः वातं क्षपयति (असंस्, 96 ) तस्य निल्यो-पयोग:- कृताबेपु संस्कारार्थमुपयोज्य:
(सुसू. ४६.२२१) रसायनाथ्थ पौँेे साघे लगुनान्युपयोज्यानि (काक, लड्रुनाध्याय, ३५) लक्शुनसेबिनां मचं मांसम् आम्लं च हितम्। च्यायामाइSतपकोघअतिजलपानट्रुग्धगुड्सेबन-
महितम् ( भा. प्र.) सूतिकार्गभिणीशिगुg आमज्चरे अतिसारें च कामलायां तुज्माच्छुर्दिहिकाध्वासाइतिवृद्विपु ल्गुनं न प्रयोजयेत् ( का. लडुनकहप अ.) ल्डुने रसविशेषः कन्द्येपु कट्रक:, पत्रेपु तिक्क:, नाले क्यायः बीजे तु मधुरः ( भा. प्र.) तक्के स्थापनेनास्य शुद्धिभवति (र. 2४.ヶ) गुणाः-कटुः स्वादुरम्नः पाके कटुः उष्णो गुरूः विच्छिलः, सुतीक्ष्ण उग्रगन्धः द़ीवनः पाचनः सरो रसायनः रक्तपित्तम्रदूषणः (असंसू. $6.9 ६ २ .9 ६ ५)$ बल्यो घृध्यो मेधा-स्वर-पर्णकरः नेह्य़: भझास्थिसन्धानकरः कफबातहरः अरोचक-कृमि-ह्द्रोग-झोफ-जीणी-उनर-रूल-विबंध-गुल्म-कास-यास-मूत्र-कृच्छू- येत्युप्टाइओं-मेह-दिध्मा-पीनसहृर: (चसू. $24.96 \%:$ का, लगुनजल्प; अह्ड. $\% .90$. १११; ध. ४. ६६; रा. $ง .8, \%$ भा. प्र.) आस्थापने कृमिद्धरः (चवि, 0.96 ) कुष्ठादिदरः प्रदेहे (चस,. २.४) अजाइविमूत्रेण भावितोडयम् आघातः हिकां निद्ति (सुड. ५०.२३)
हिं,- लड्युन, लसुन, लहूण्यू, लहसन, कादा.
म.-लसूण, पांढरी, तांच्रडी लसूण.
गु. —लसण.
बं.-लमुन-लगुन-रसून,
ता.-चहइपाण्डु, वहइएपाण्डु.
फा.-सीर. ( शा. नि.)
-यूष-पु., यूष० लझुनस्य यूषः, स चततनाइकः (काखि. ४.६.र)
लसत्फल-पु., धान्य० स्तस्तिल: (ध. ६,१२०)

लसिका-ल्री,, घणगतमुद्कम्, ल्सीका (अह्हस. ₹०.४५)
लसीका-बी., ₹रीरान्तर्गतपिच्चिल्न्न००
(चसू, २६.४३(५) शरीरस्य जलस्य पिच्छिलो भागः (चस्, २०,८) यतु लग्वग्तरे मणगतनुदकं तव् ल्सीकाशबद्ं लमते (चशा. 6.9\%) स्तगाश्रयो जलग्रायो रसमल: (अ巨सु. १२.२) ' रसस्य...मलः कफः लसीका च ' (असंशा. ६) अनगाढपूयलसीकासु... मांसदाहः (असंसू, ४०)
लक्षा-खी., भैपज्य० रज्जकद्र््यम् (सुस्, ३०,६) इयं कृमिजा (घ. ३.८२) सालमलाशादि़निर्यास: (सुस्. १४.१६) सद्य;कते रक्रत्राशपरिहारार्थमवचुर्गनद्वृ्यम् (असंसू, ३६)
' लाक्षा सत्रःक्षतह्नानां श्रेप्टा ' (असंसू, १३) लाक्षाद्विणणेवेकें दूव्यम् ( सुसू. २८,६४.६५) कुष्टेषवालेपनार्थमुपयुज्यते (सुचि. ९.१०) गुणाःतिक्ता कपाया (मधुरा) उष्णा (सीता) ( भा. प्र.) स्निस्ा ( दुछ्ट्रणविशोधनी) (सु.) कफपित्तर्नी, रक्तपित्तक्टमिम्रणरक्तद्रोषविषमत्वरभूतज्वरहरा (ध. ३.८२)
है. -लाख, लाही.
म.-लाख.
गु.—लाख.
बं.-खद्या.
ता.-अरक्कु.
फा.-ल्यक.
-कृल्य-न., पादृतलयों रसनात्मकं लाक्षाकर्मानुष्धानम् (र. १.११.94)
-प्रसादु-पु., बनस्पति० शावरलोधः (v. 3.960)
-प्रसाद्न्न-पु., घनस्पति० कमुकः आवरलोघ:
(घ. ₹.१6ง)
-रस-पु., योग० लक्षानिःसुतो द्वा रसः, लाक्षाजलम्, लाक्षाकायः (सुशा. २.१७) लाक्षारस-साधनविधि:-दोलायन्त्रे पड्डुणे जले लाक्षाद्रब्यम् उतकाष्य त्रिसस्तथा परिस्नाच्य लाक्षारसं साधयेप् ( पैश. सिं.) ( सुचि. २५.२६) क्षतक्षीणे लाक्षारससेद्धं क्षीरं लाक्षादिसिन्ं, घुतं वा प्ररास्तम् (चचि. ११.३४) -वृक्ष-पु., वृक्ष० भ्रुद्दाम्नः ( कोशाम्रः) (ध. ५.९) लाक्षोट्क-न., औपथकल० लाकाद्विगणकाथः नाडीघणेनु दोषापनयनार्थमुपयुज्यते ( सुचि. १७.३७)


लाघरक－पु．，रोग० पाण्डुरोगभेद़ः（युड．४ै४．६） कुंमकामलायाः अवस्थान्तरेण संज्ञान्तरम्；अस्य अलसक इल्यपि संज्ञ। लक्षणानि－उवरान्रमर्दअ्रम－ साद्तंद्दाक्षयाः इति（ सुउ．४૪．१२）
चिकिस्सा－द्दाक्षागुडूच्यामलकीरसैः सिद्धं घृतं लाघरकास्यपाण्डोः शामनम्（सुड．४४．३६）
लाघव－न．，लक्षण० लघ्युता गुरुखबैपरीत्यम्
（चसू．१६．५）
सीद्रक्रियता（चसि．₹．१९）
लाघवक－पु．，रोग० लाघरकः（ सुड．४४．६）
लाहल－पु．，धान्य० शालिभेद्द्：दृ०＇शालि＇
（चचि．१४．९५；अहसू．६．₹）
न．，कृषि यन्त्र० कृष्युपयोगि हलम्（सुक．૪．२२） वनस्पति० कलिकारी（सुचि．९．44）
（ लाङ्ली ）－ब्री．，चनस्पति० कलिकारी（सुचि．24．१८； असंशा．३．२०；र．१२．१०१）
इन्द्भपुधिका（इन्दु）（असंसू，ज．9४६）
महाराड्री（रापरि．४．१२）
नारिकेल：（ध．प．ง४）
ऋपभकः（र．५．१५く）
जलपिप्पलिका（धा．૪．६४）
लाड्नलक－पु．，कृषियन्त्र० लाइलकम्（ सुचि．८．9०）
पु．，छेद्० पार्श्यद्यये छेद्ःः（ असंड．३३）
बनस्पति० कन्द्विपपरिगणितानामेकतमः द०
＇कंदुविष，असंड．४०）
कलिकारी（चचि． 6.909 ）
（ लाङ़लकी ）－ब्री．，बनस्पति० कलिकारी
（ सुचि．२०，४）
शाक० गुणाः－तिक्कं अम्लं，कटु शकृजेदि च （चस्，२心．900）
（ लाङ्नलिका ）－ब्री．，वनस्पति० कलिकारी（असंसू．३९）
－च्छेद्द－प．，हृलसदराः छेद्，＇द्वाम्यां समाभ्यां
पार्वांम्यां छेदो लाब्रलको मतः＇（सुचि，c，9०）
लाझलाहया－ख्री．，वनस्पति० कलिकारी
（ मुस्，३७．१३）
लाझलिनी－ब्री．，बनस्पति० कलिकारी（रा．४．१ง） लाइली－त्री．，（ सुचि．२4．98）
－मूल－न．，कलिकारिमूलम्（असंशा．₹）
लाह्ल्या－बी．，बनस्पति० कलिकारी（घ．४．今）
लाछुल－पु．，घान्य० शालिभेदः द्र०＇शालि＇
（चसू．२७．८）

लाइगूलिका－ब्री．，बनस्पति० पृक्विषर्णा（रा．४．१96） लाइ्रगूली－छ्री．，वनस्पति० कपिकच्छूः（ सुसू．१२．२९； ย．9．94．9）
लाज－पु．，लाजा：（असंसृ．१4）
लाजाः－पु．，आहारद्वष्य० बीढ़िकिकारः（चसू．२．२४） पुष्वितं धान्पम्，भर्जिततण्डुलाद्विघान्यम् （सुड．ध．२६）ये के च मीहियो भुषास्ते लाजा इति（रापरि．१६．८） शोणितस्थापनगणे एकं द्वघ्यम्（चसु．૪．१८； असंसू．१५）छर्द्रिनिम्रहगणे एकं म्यव्यम् （चसू．४．१×；असंसू．१५）＇लाजाश्छर्दिध्नानां श्रेप्टाः＇（असंस्，₹₹ ）दाहप्रशासनगणे एकं द्रृ्यम् （चसू，8．१७；असंसू，१५）न्रीहि－विकाराणां लाजानां पिपासाब्नपेयायामुपयोगः（चस्．२．२४） गुणाः－सधुराः कपायमधुरा（सुसू，૪६．४१३） शीता लघुरुक्षा दीपनाः स्वल्पमूत्रमला बल्याः पित्तकफ：्नाश््चर्घतीसारदाहरक्करोगप्रमे हमेद्स्तृण्णा－ हराः कासधताश्य（अहसू，६．३६；भाप्र．१२．१6५） गुरुपित्तलाव् मीहेः संस्कारात् जाताः लाज्ञाः ल्युपित्तहरा भवन्ति（असंसू．७）
（लाजा）－सी．，लता० सपतु उपवादिकाख्यासु लतासु पका（असंड．૪૪）दु०＇लूता＇
－गन्धि－वि．，लाजा इ़व गनघः यस्य तन्（ओजः） （चसू． 96.64 ） －चूर्ण－न．，लाजानां चूर्णम्（चचि，૪．३૪）
－तर्पण्प－न，योग० लाजसकुकृतर्पणविशोव：जर्वे रकपित्तरोगे च बलरक्षणाथ्थ साधित－पेय－दृछ्यम् （अंंचि，१）बिघज－तृष्णायां पाने सशर्करे लाजतर्पणमुपयुक्रम्（असंड．૪ט）तत्र निर्माण－ विधिः－लाजान् सक्रन् वा स्बच्छझले किचित् कालं स्थापयिस्या मृनुभूतानू तान् विम्ट्य वस्खाप् गालितं यद् द्ववं दृब्यं तद्वेब लाजर्रणं भवति तद्बुणः－तृण्णातीसारशामनः धातुसास्यक：दाईँ－ मूच्छोनिवारणः（चसू，२७．२५૪）
－मण्ड－पु．，मण्ड० क्रताच्च० पेयाया उपरितनो भागो मण्डः（ड．सुसू．४६．३०२）तद्गुणाः－ ईंब्द्र पिप्यलीनागरयुतः सुसंसकृतो लाज्ञम्डः पाचनो दीवनो बातानुलोमनो ह्यद्य भव्य भवि （ सुस्．と६．३४०－३४१） －वर्णा－त्री．，दता० उपपादिकास्या तु लत्तास्येका （असंड．४૪）दृंशलक्षणम्－दंशो ध्यामं पूतिरक्ष

सवेत्, दाहो मूचर्छाडतिसारः शिरोदुःस्ं च जायते' असाध्यभ्य ( सुक, ८.१२₹) अतिरुक् रीतज्वरश्य भवति ( असंड. पैप) द० ' लता'
-सक्तु-पु., क्रतान० गुणाः-कगायो-मधुरः इीतो बघुश्य (चसु. २७.२५u)
लाजाद्वितोय-न. औपधयोग० लाजोत्पलोइारकुचंद्नानि द्चा तोयं प्रवाते किशि वासयेत्तत् सुपंधि पुण्पाधिवसितं इर्कराक्षौन्नयुक्तं जलं माश्का-पगाढं क्षतजतृष्णाशमनार्थ पाययेव्
(सुउ. ४८.28-24)
लाञ्छन-पु., तृणधान्य० रागी (रा. १५.१७८)
न., रोग० भ्जुद्रोगः, लक्षणम्-खरीरे कृणां सित था सह़ज़ मण्डलम् ( असंड. ₹द)
लाटपर्ण-न., चनस्पति० त्वक्र (ध. २.५०)
लामज्ञक-न., वनस्पति० उइीरभेद्धः ( सुस्. ३९.९) दाहत्वरदोपस्वेद्रापनयन प्रलेपनानां श्रेप्रम् (चस्, ३५.४०; असंस्. १३.₹) गुणाः-तिक्तंशीवलं, लघु ( भा. प्र.) सगन्धम् त्रिद़ोघहरम् ( भा. प्र.) विषस्वगामयमून्रकृच्हुदाइहरम् (भा. प्र.) (चसू. ३.२८, घ. ३.८६) हिं.—्यामजक.
म.-पियळा चाळा, लाबज.
गु.-विछो वाळो भुगन्धिपिल, सडजल जलबाझो,
बं.-करन्कुस गन्धवर्णा.
पर्वतोद्भवयूलम् ( चुउ. ૪७.पく)
लालन-पु., मूपिक० तद्टलक्षणानि-लालाम्राबो हिकार्ध्धर्दिश्न ( गुक. ง.9०) मूर्ण्हा (असंउ. ४६) चिकिस्सा-सामान्यचिकिस्सितं दोचप्रल्यनीकंक सामान्यमूलक्रतिकारवत् कतँब्यम् व्याधिप्रत्यनीकंक चिकिस्सितं-तण्डुल्यक्यकलक समाक्षिको लेह्य: वतघूतदुगधस्य दंशस्य विस्रावर्ण विधेयम्
(सुक, 6.90-99)
लालस-वि., लाएसायुक्तः, अभिलापुक:
( सुसु. 8५.२०6)
लाला-बी., शारीरभाव० मुखे स्नावस्वर्पोडयम्, अस्य प्रस्रवणं भुखे भवृद् बोधककफव्यपद्इइयम्
(चनि. $८, ६$ )
-मेह-पु., रोग० प्रमेहभेद्: (चसू, १३. ४ (s))
कफजोऽयम्, तह्धक्षणम्-पिचिछहंल तन्तुबढ़मिव मेहति (असंनि, १०) नु० 'प्रमेह'
-विष-वि., लालायाम् विषं यस्य, सः (लताद्दिः) ( मुक. ३.प) नू० 'विष'
-स्रवण-न., लक्षण० लालास्रावः (कास्. २५.८)
-स्राब-पु., लक्षण० लालायाः स्राइः (चसि. ३, ६) लालातुछःचि., लक्षण० बहुल्बलायुक्त:
(चचि. ३०, २80)
लाय-पु., पक्षि० (चसू. ६.२५) स्थलचरः विक्किरवर्गायः ( मुचि. ८.१३;अहसू, ६,४૪)
जाहलः (सुसू.२०,५)
चित्रयोधी (हेमाद्रि. अह्स, ६.४४)
हिं. -लवा.
म.-लाना पक्षी.
यं.-ल्याझुया. बाँटा, लाओया पारबी.
(चसू. २७.४०) लावः चर्तुर्विधः गौरकः, पांडुलः पौण्डूको दर्मश्य (ड. सुस, ૪६.६०;
ध. §.४६०) अस्य मांसं शाइसमानगुणकं बर्तंते (असंसू. ५) पक्षिमांसेतु क्षेष्टतमम्
(चसू, २५,३८) मांसगुणाः-मधुरं कषायं शीवे सिनव्ध ल्घु हिय्यं पथ्यं दीपनं त्रिदोपध्नं ग्राहि संनिपावज्बरे प्रशास्तम् (घ. $\gamma . \gamma ६ \circ$; चसू, $26 . ६ \%$, सुस्. ४६, ६०) प्रकारमेदेन गुणा:-गौरक:-कफवातम;, स्क्षोडम्निद्दीपनः; पांगुल्:श्रेप्मलः, दीयोंण्गो वातह्रः; पौण्ड़क:-पित्तकृरक्रफचातहुरो लघुः; दुर्भरः-रक्तपित्तमः, हिम;, हद्दोगहरः (ध. ६,૪६१-६₹)
(लावा)-ब्री., पक्षि० लाबः (रा. २०.४०९-८०)
लाबक-पु., पक्षि० लावः (र. २७.४ऽ-४१)
-पुट-न., पुट० संपुटितशाराबाकारमूपां भूमौ निधाय पोडझिकामात्रःः पलमानैः बन्योपलैस्तन्मानैस्तुषैर्वा द़ीयमान पुटम् । मृदुद्व्यसाधनाथममुपयोज्यमिद्वम् (र. १०.६४)
लावकीयूप-पु., कृतान्च० लावमांसरसेन कृतो यूप: (मुड, ४२.३३)
लावण-चु., लबणसमूहः ( सुक.५.८१)
-क्षार-पु., योग० ज्योतिप्पमस्या: क्षारः, स चलौहैरसायने उपयुक्तः (चचि. १(३).१५)
टावण्य-न., र्पातिशयः (ड. सुसू, ४४.,४६)
लाबाक्षक-पु., धान्य० मीहिभेख़ लाजाइक्षिसट्रातण्ड़लः ( सुस्, उ६.१२) द० ' चीहि '
लावाख्य-वि., धान्य० मीहिभेद़: लावाक्षका :
(अहसू, ६.९) न० 'मीहि '

लासिनी-म्री., सरंक निर्बिषः (असंड. ४१) झ० ' सर्पं '
लिकुच-पु., बनस्पति० लक्कुचः ( चसू. ૪.१०; रापरि. ९.૪૪) ह्रयगणे पुक्क बूद्यम् (चसू. र.90; असंसू. 94) फलानामवरख्येन लिकृचं सर्यदोोष्हर् ( असंसू. 6)
लिक्षा-बी., केगकृमि० केगक्ष्मेर्यूकाशा अण्दम् ( रापरि. १९.३२) ङिक्षा (असंनि. १०;

मान० पट्र्युटिमानम् (र. ११.१)
लिह्न-न., शारीर- मेढ़म (युनि. १४.३) डपस्थम् (र. २., १द) सक्षणम्, चिहम्, ' हेतुलिजैषघधज्ञानं स्स्यातुरपरायणम् ' (चसू, १,२०) बत्वयायायाः-आहृविलंक्षणं चिह्हें संस्यानं म्यन्जनं र्पमिति ( चनि. १.९) असंनि 9; चनि. १.६;
-ग्राह्व-वि., अनुमानग्राएम् ( चश्रा. १.६२)
-जा-बी., बनस्पति० लिक्निनी ( रापार. ३.१6)
नाशा-पु., नेग्ररोग० दृध्टिनाशः ( मुज. १७.पै) लिखें चक्धुरिन्मियकाजिम्तस्ब नारो यर्मिन, स लिभनाशदोषः (ड. बुड. ७.१५-१६) लिद्धिये जायतेडनेनेवि लिखिभाद्देन दृपिर्मन्यते, वस्य नाशो
 तिमिरस्य हेतमूतो दोषो चतुर्थ पटलं गतः सन् सर्वतो दीििं रुणनि, स लिम्मिनाश उच्यते। तत्राइल्सेपु दोपेपु के वाधिह्र्तुविशोषाणामुपल्भो भवति ययाडन्तरिक्षे चन्द्रादिलौँ नक्षत्राणि विद्युतो निर्मलनानि तेजांस्यून्याड़ीनि द्दीसिम्मि्ति यानि अन्यान्यपि बस्त्रिनि तानि पइयति (सुड. 6.94-9०) लिह्टगनारो नीलिकाकाचसंज्ञितः ( घुड. 6,96)
नेत्ररोग० ₹ट्रिमण्डलनावं, नीलिकापरहममान्य्यमिति पर्याया:- (असंड. १७) इट्रिमण्डलं मसूरदल्लमान्रं पघ्घभूत्रसाद्जम् (गुड. ७.३)
 भवेत् । मुयमाने च नयने मण्डलं लद्रिसर्पति,' (सु. ५.₹१-३ट) लिहनाशः कफोत्यं पटलम् (अरु. अहृस. २६.११) सम्र्राहिः- दोपो दृिमण्डलं छादयेत् ( असंड. १५) संख्या-लिन्नाशः सप्रधा स्सात्वातात्विप्ताह्कफेन त्रिद्दोपिस्पसरेगण संसरोणाइस्जा च ( शार्च. प. ५.१६५-१६६)
 मरगं चज्ञलं परवं च भवति। वित्ताब्कील कांस्याभं
 पाग्ड्रम्। त्रिदोपजे तु निव्रवर्णम् । रकतं शोणितात्मकं स्यूलकाचाएगपमं प्रवालपयापन्रमं
 रक्षणम् (असंड, १प) आगन्नुब्दि्दनाषास्य उक्षणन्- अल्पसच्चस्य सहलंसं भास्करादेस्ते जम्बिरूपं पइयतो नथनाभ्रिता वाताया दर्भांक तेजः संशोण्य दार्था मुपितदर्शानां वैवूर्यवरणाँ स्तिमितामष्यथां प्रहृतिस्थामिव कुवैन्ति। अयमौपसर्रिक आगान्तुको लिजन्नाशः (असंड. १4) वदुपद्यबाः पद्-आावतैकी शर्करा, राजीमती, छिचांड्युका, चन्द्रकी, छत्रकी चेति 1 कमेण लक्षणानि-्थेतास्याडsवतैवद्न्बस्थिता चला च। अर्कीक्षीरलेयेनेव रूर्णिकापिणेडेनेक चाडsचिता नाम क्याता। सालिग्राकाडभराजिमिराबृता। अन्तराइन्तरा विच्छेद्युक्ता बिपमसंस्थानदुग्ध्रवीतियु का रजासहिता एधिः। कांस्सझोहसमच्छाया मयूरखर्श़्राडSकारा।
 साध्यासाध्यस्वम्-वात्तविन्चर्व्तसंसर्गस्चिपातोपसर्गाजाः पडसाध्या; कफज ए़ साज्यः
(इन्दु. असंड, भः; युट, 6.₹३) असौ कफलोडपि उपद्वररहितल्भेस्साष्यः (अंंड. १७)
चिकिस्सितम्-यधर्धें्द्वाहृतिर्तुर्मुकासदसाकृतिः प्रस्ेददविम्युसवृराछतिः कटिनो निम्नोब्रतो राजिमान् बहुपमः सरुजः सलोहितस्तत्र घास्त्रकर्म न कुर्बीत ( सुउ, 96.44-4६) सिराब्यधकर्मंनिषिद्वानां वृद्पीनल-कालिनामजीर्णीभीखमितत्तशिर:क्कर्णाक्षिश्रालिनामट्युण्गझीतaाताब्रेडसमपूर्ण लिद्ननायां न विध्येत् (असंसू, १७) गस्त्रकर्मविधानमू-यतः र्र्रैप्मिकलिसनाशो दृष्टिमण्डलाडsड़्ित भघति वस्माच्छ्रेट्मेसंहतिविश्लेपाध रालाकाइड्रेण दृष्टिमण्डलं निलिखेत् ( सुउ. १७.६₹) सा तान्रमयी सुवर्णमययी का कर्कशादिदोपरहिताsहान्बुछायता मध्ये सून्रेण परिरेशिताइन्रुप्वर्बसंमिता स्याप (युउ. १५.८३-८५) सा हिमुसी मुखे कुरण्कम्नुकुलाक्किति्र स्यान् (अ巨स. २६.१३) जस्स्रकम्मस्खानमासने रुगण च-लिराबाधे धूलिध्मवानाववाद्विर्दित गृहे उच्चान प्त जयीत। तन्र शस्त्रकर्मकाले याबच्लला नेने विषति,

ताबत्काल उद्नारकासक्षयथुष्टीवनोल्कम्पनानि नाचरेत् (मुड. १s.६७-६८) शास्त्रकर्मविधिः-स्निग्धस्य यथा विरिक्तस्य घृतैः सम्भोजितस्य निझी रसेन प्रीणितोत्तमाइस्शाs भुक्तवतः सजोपकरणस्य विमले sहृनि साधक च कृतस्वस्यग्यनस्य विहिताssदित्यविदेहाउधिपतिप्रणामस्य पूर्वांल्ये निवात्रकारादेशस्थस्यप्रल्यादिल्यमास्तरणेन लंधमार्द्वायां धूमौं प्रसारितचरणयुग्ममुपविश्टस क्षितितलगातसमतलोभयवाणेः पृष्टतः सुखोपविएेन परिचारकेण हस्ताम्यां निश्यल्मवलन्व्रितिरसः किश्चिद्युत्तानाssस्यस्य स्वां नासामितर चेक्षणमीक्षमाणस्यातुरस्य नान्युच्छितासननिबिशो भिपक् दक्षिणइस्तानुलोममक्षिमुखबाप्पस्त्विंन्न निमीलितमीपद्नुप्रोद्रविम्टृदिततारकतया परिमुतद़ोषं सब्यास्तुप्रद्रदेशिनीम्यामुन्मील्य दक्षिणमध्यमाप्रदेशिन्यक्रुप्टनिण्कम्पं गुहीतया शल्काकया कृष्णभागाद्भागदूयस्यापाहादेकभागस्य च सकमे दृथेरार्जनं नात्यूर्ण्वमधो चा नेत्रसहजन्मनि सन्धौ स्वाभाविके चिन्दे विध्येत् (इन्दु) दैवकृतच्छिद्नादन्यन्न च्यधात्लिरावेधाच्छोणितेनाक्षि पूर्यते (ह.सुड.१७.८२) 'ग़वमेब हृस्तकर्मैनैपरीत्येनाइSतुरस्य दक्षिणं नेन्र विध्येत् ' (इन्डु.) सम्यक्वघ्यध-लक्षणम्-अथ शब्दवद्वेद़नं साम्नुविन्दुसुति च सम्यविनदं, त्रिय्यात् । प्रविप्रमान्रां च शालाकां धारयेत्। रागाडश्रुवेद्नाडनुत्पाद्वनार्धे च सनन्येन सेचयेत्। ततः पुनरातुरसाभ्याल्य अ्रमयन शलाकों दृप्टिमष्यं याबस्रकेशायेत्। अधश्रास्साडबलोकयतो लिभनारामद्युतमबिलम्बितमनुसुखमधोमुस्बमपयेदुच्छिंघयेज्चनम्। तथा दृक् खस्तकफस्य विड्युप्यति। विड्युद्यृछेश्राहुलिं तन्त्रू ज्ञातीन्सन्तनीक्य दर्शयेत् । प्रेक्षमाणस्याSमीलिताधेत्राचछचैः शानः अ्रमयय्विन शल्यकामपकर्षेत्। अथ न्यपगतद़ोपस्स यथावर्पइयतः सुखोष्णघृताडsझ्रुतं पिचुमीक्षणस्योपरि दत्ता बध्नीयात् । ततो निवातमागारमनुमवेइय संवेइय चसोपधाने मृनुशयने शायाने दक्षिणेडक्षिणि विन्दे वामेन पार्थेन, वामे दक्षिणेनोभयस्मिन्रुत्तानमनुक्लाभिः कथाभिरुपाचरेत्। याशाष्ति चैनमुपयासयेत् । उद़ारक्षवथुकालनिष्धीवनोत्क्षेपणानि च्यद्वं परिहरेत्। सानाम्बुपानदन्तधावनाडधोमुखाडबस्थानानि सक्षाहम् नाचरेत् 1 बेहविधिं चेक्षेत। मूर्भि पाद्योश्न धृताक्यद्नमाचरेख् तृतीये चाहि मुक्साक्षि परिपेचयेदेरण्डपल्रवइ्यतेन दुगधेन

कबोण्णेन दुग्धेन ता। जीवनीयैर्वा सिद्धेन पयसा हविया वा। तदूधधुना पश्चमूलेन। ततः पूर्यवन्वभ्नाग्रात् । तत:प्रभुस्येवमेव प्रत्यहमासप्राहम्। सतमे तु दिवसे सर्वथा मोक्षयेत् दशामे या । भोजयेचैनं ब्योपमलक्युकं नवर्मीपस्नेहल्वणं वास्यमुष्णोदक्दितीयें, विलेपीं वा । एवमाचरतो रुजारागादयो नानुबतैन्ते (असंड. १७) लिभनाशास्य स्वभाबद़ोप|ः- स्फुटनमवगलन्न विस्तरणं लीनतोद्क्धनं चेति। तन्रोपचारा:स्फुटने परण्द्यपश्राद्यिभिः स्वेद्दः शोधनं च क्रण्यादिभिरवपीडनं । अवगलने स्तन्यसेकोड ग्रपीडनं जलोकसश्र। विम्तरणे सुखोष्गाम्बुवासः सवेदो घृतमण्डर। । उपप्छयने वित्रासनं, शीताइन्भसा प्रततं चोच्छिन्द्नम् । लीनतायां क्षीरेण नाडीस्वेद्: शतान्बादिघृतं प्रतिमर्शेश्षेति (असंड. १७) अस्थानब्यबोपद्नवालत्र चिकिस्सितं च-
 श्रुरक्तता भबन्ति । तत्र भ्रूमये उपनाइमुष्णाज्यसेचनं च कुर्यात् ( सुउ. 96.८२) आसबकृण्णेन व्यधाद्वागः कृष्ण च पीङ्यते तन्राधःशोधनं विरेको जलौकोभिः रक्तमोध्रणमाजयसेकश्य कार्यः। उपरिविद्ये, कहा एक सम्रवर्तंते तत्रोष्णाज्यपरियेक: प्रसम्त: । अधोवेधेन शूलग्रुरागास्वत्यथ्थ भालाकामनु च आम्नाबः, तग्र पूर्वर्वच्चिकिस्सितम् शालाकगाइतिविधहिते रागाश्रुवेद्ना सम्भो हर्षश्ष जायते तत्राइनुधासनं स्नेह्स्वद्ौौ च हितो। तर्णदोपे अम्राप्तलिद्ननाइो द्यधानेन्नं श्रकहाइरणं। भवति; तीना एक नृदर्शान च। तत्र मधुरसिदेन घृतेन नेन्रवसेक: कार्यः। खिरोर्बस्ति द्याव् च तेनैन धृतेन। मांसमोजनमीि द्वाय् गुप्रहालाकाजनिता ब्यापद्-कर्कशा श्राका शूरं कुरते। खरा समन्ताढ़ोपस्यागमनं कुरते। स्यूलाग्रा विशालं घणं कुराने। व्रियमा जलाडडस्नावं कुरते। अस्थिरा क्रियासझ्गं करोति। दुध्व्यधाडडहाराचारजा उपद्दवाः रागः शोफोडर्न्युंदं चोपो बुद्डांदं ग्रूकराक्षिताइधिमन्थाद़यझ्वान्ये रोगाः स्युः। यथासं तानुपाचरेत् ( g J, १७.५३-८३;
मुु. १७.८५.८६) यद़ासामान्योपायेनोपद्धवा न शाभ्यन्ति तद़ा औपनासिकाइपाइनया ल्लाख्या: सिराः व्यधेव् भ्रूलंल्यटशाद्वप्रदेशोपु दहेत्,
(असंड. ४०; सुड. १ง.९4)
-पतन-न., लक्षण० गुह्यरोगभेद्: उपद्ंशः ( असंड. ३८; र. २५.२१)
-पाक-पु., लक्ष्तण० लिझ्मस्य पचनं कोथो वा (चचि, ३०.१६९)
-वर्ति-स्री., रोग० लिख्नार्शोरोगः (मानि.)
-विकार-पु., रोग० मेढूरोगः (र. २९.१३८)
-चृद्धि-ब्री., मेढूल्य लिछ्गवर्धनोपायै: स्यृल्डीकरणम् ( सुनि. १४.३)
-वयाधि-पु., रोग० मेढूरोगः (र. २५.१६)
-सम्मूता-ब्री,, वनस्पति० लिझिनी (रापरि. ₹.१६) लिद्साईस्-न, रोग० मेढ्रोगः लक्षणम्-अ芶रैरिव सब्बातैस्पयुपरिसंस्थितै: कमेण ताम्रचूडशिखोपमा वर्ति: जायते। कोशस्याम्यन्तरे सन्धी सर्वसन्धिगता लिद्नर्वत्तिः लिझ्ञार्श इत्यभिख्याता (मानि.) लिङ्भिका-स्ती., वनस्पति० लिख्शिनी (र. २०.३०-३५) लिध्निन्-वि., घह्मचारी, वपस्वी दूत० (चइ. १२.१७)
लिद्धिनी )-ब्री., बह्मचारिणी, तपस्विनी
( सुचि. २४.१२२)
बनस्पति० गुणाः-कटुः उष्णा दुर्गन्धा रसायनी बृष्या सर्वसिद्धिकरी दिध्या रसनियामिनी सिध्महरा च (रापरि. ₹.१८)
हिं.- शिबलिखि़ी, ईेश्वरलिखी.
म.-शिबलिझ्नी.
गु.-शिवलिक्री.
लिद्दी-ब्नी., अश्वराकृत् ( र. १०.३)
लिसास्यता-खी., कक्षण० लिसमुखस्वम्, लेपयुक्तमिवास्थं यस्य स: तस्य भावः (सुड. ३९.५०) लिप्सु-वि., आस्बादृयितुमिच्छु: (सुड. ६०,१४)
लिद्याख्या-ख्री., रोग० कर्णपालिकाया पिटिकायुक्तो रोगः कफासृक्कृमिजाः सूक्ष्माः सकण्ड्र्लेद्वेद्दना: पिटकाः तासामेब लिद्याख्येतिसंज्ञा। ता उपेक्षिताः पार्टि लिह्यु: शोघयेयुश्र (असंड. २१)
लीढ-वि., लेहनपद्यल्या गृद्दीतम्, यथाऽब्लमवलेहाद्धि च ( सुया.8.9९)
लीन-वि., असम्यव्द्श़्शितम् ( ड. सुड. ६५.६)
हिश्टम्, यथा स्रोतःसु लीन आमः (अछ़स. ८.२८) लंय गतम्, सर्वावयनशः एकीभूतम् यथा रसः कवलि्तिगाने (र. १.४२) गुढ़ः, यथा रसः पारदो मूतले खांते गूढ़ः (र. १.८द)
-गर्म-पु., गर्मरोग० (असंशा, $\gamma$ ) यस्या गर्गिण्या वातोपसूट्रोतसि संलीनो भवति गर्भःः तं लीनमिल्याहुः ( असंशा. ४.३२). सम्रासिःस्रोतसासार्तिबवहाद़ीनां वरोपद्र्वगृहीवत्वाच्छोपादिभिषपद्युतत्वाह्धीयते छ्विध्यति नितरामनाप्यायितस्तेन लीनो भवति ( सुशा. 90.46) ठीनो गर्भः प्रसुसो न स्पन्द्ते ( असंशा. ४) चिकिस्सा-तैलेनचाभीक्ष्णगुदरवंक्षणोर्कटिपायंपृष्टान्यम्यज्जात् । मुहुस्सुहुर्षैनां हर्षयेत्। एव्वनृद्धोडस्पन्द्नो वा तीक्ष्रोरीवेरेच्य: अपरापातनीयैय पातयितब्य:
( असंशा. ૪)
-त्च-न., एकदेशस्थितस्वम् ( मुउ, ३९.द५)
लीलाविलास-पु., पारदयोग० पारव़गंधकताम्ररौष्यादिसाधितोऽयं अम्लपित्त नाइक:
(र. १८,२२०-२२ই)
 ย. ५.२३) लुज्धन-न., उत्पाटनम्, यथा केशार्द़ीनां लुख्वनमुत्पाटनम् (असंचि. \&)
लुलाय-पु., पग्यु० महिपः (र. १२.७४)
-कल्द्-पु., वनस्पति० झुभ्रालुः (रापरि. ५.₹₹)
-लोचन-पु., निर्यास० धूपद्र्यम्य, गुगगुलुभेद्द्: सहिपाक्षगुगुलुः (र. १२.१२१) न०० 'गुरगुल्डु' ल्रलित-वि., आन्द्रोलितम् ( असंचि. \&)
लूता-बी., सविपकीट० स बुत्त:, अप्टांचिर्य (सुक. ८, ऽ०-९३) तस्य पाद्वह्रमिति केचित (अह.कोष.) कीटलक्षणं धारयन्यः लूताः कीटाश्य संज्ञिता: (असंड. ४૪) नानारुपमह़ाविषास्ताश्र घोडा ( सुक. ८,९०-९३) तेपां सम्भबः-विथ्यामिन्राय कुद्धस्य वसिप्टस्य ये ललाटजाः स्वेद्लेशाः, ते निकटर्बर्तिनि लूने चिछ्चे तृणे पतिताः, ते एव ल्यताः स्मृताः। खाण्डबदहने दृह्यमानानाम् आसुराणां रारीराघ्येडम्निस्कुलिक्ना विनिश्रेखः, ते सम्पति लत्ता वर्तैन्ते । भुक्तस्य टुश्साब्नस्य मूच्छ्चनान्मिश्रीभावात्कोद्ववियवथे विशस्फोटा उत्पय्यन्ते; ते लताः। विपस्फोट॰ (असंड. ૪૪, सुक. ८.,०-९३) भेदाः:-विपप्रभावात्तीक्षणमध्यावरत्वेन प्रैविध्यं लत्तायाः। तीक्ष्णाया लक्षणानिल्तायास्सीक्ष्पविषं दाहपाकस्तावकरम्। ताः सकराग्रेण नरं निहिन्युः (युक, ८.८३) मध्यमहक्षणम्यासां बिपं मध्यमवीर्ययुक्तं ताः सत्तरात्रेणाधि-

केनाsपि नरं घ्नन्ति। मध्यमवीर्थ्रण द़शाहेन धनन्ति (सुक, ८, ८₹; असंड. ४४) अवरविपबीर्येण पक्षमात्रेण नरं विनाशयन्ति ( सक. ८.८४; सर्वा लताः श्वास-दंप्र्रा-दाकृत्-मूत्र-शुक-नखलालाइsर्तैवैर्वियमुदूमन्ति (मुक. ३.५; असंड. ४४) तेषों विषव्रसारः-ल्यनादूपितं बस्र-शायनाssसनादिंक देहे संभुक्ष विकारकृत (असंड, $\vee \gamma$ ) सामान्य-दुंशलक्षणम्-द्सशसमन्तान् पिडका विविधाकारा मद्दान्ति मण्डलानि च महान्तो मृद्वो रक्तः इयाबाश्यलाः शोफा भव्वन्ति ( मुक. 6.9.-9००) दंशान्नणो दद्नुमण्डलसंनिभः। घण्णन सितोडसितोऽर रुण: पीतः इयाबो वा स्पधौण मृदुरल्लतश्र। द़शन्नणमज्ये कृष्गइयाबनणों वा देशव्रणस्य परितो जाल्काडsकाराभिः सूक्षमाभिः सिराभिरावृतः बिसर्प-झोफ-बहुबेद्ना-स्वराडSशुपाक-विक्रेदकोयायद्रणन्वितश्न भवति। द्ंशय्रणोन्नूतेन पूयेन यदवे स्पृराति, तन्र तस्मिचक्नेडपि घणं कुरते, (अरंड. ४४) तह्रान्तरोक्कम्-च्वररोमहर्थरक्तमण्डल्लाधिकम् ( उ. सुक, ८, ८०-८२) दूपीधिएाभिर्लवतनिर्दृश्य लक्षणम्-- दृंशस्य मध्ये यत्कृणां इवाबं चा जालकाकृतम्। दुग्घाकृति भृरां पाकि केद्रोध ${ }^{(1)}$ कालट्टपा विपपरिणामो लक्षणानि च-रहतानां यासायपविधविषोद्टमनसाधनसंपर्काडुनूतो दंशो घणो दिनारंध पश्चद्रानाडिकामान्रं न हइयते। ततः प्रथमेऽहुन्यसौ देंशोडब्यक्रवर्णः प्रचल: किश्वित्रण्ड्डरुजान्वितः सूचीब्यधबत्पीडामाबहति द्वितीयेऽहनि दंशः पर्यम्तभागेब्वस्युल्रतः पिटकाडSचितम्रतीतियुक्तथश्य ब्यक्तवर्णः स्रप्रपीतरक्तायम्यतमवर्णों मज्ये निम्नः कण्ड्युक्छो ग्रन्थिसहराश्र अधति 1 तृतीयेडह़नि रूप्प दृर्शयति। दंशो जवरान्वितो रोमहर्षकारी रक्तवर्णमण्डलः श्रावाकारोऽधिकच्यथो रोमकृपेपु रक्तम्रावबाँभ भवति। चतुर्थेडहनि विषं कोपमेति। दंधो प्रादेग्रिकदाहः श्वासश्रमप्रद्: शोफो भवति। पञमेSहनि दृंर्शास्थितं विध विषकोपजान् दाहकण्डूपर्यंमेदहन्मोहादिकान्वष्ष्यमाणांस्ताँस्ताँन् यिकाराज् कुरते। पष्टेऽदनि दंशस्तितं विषं सवँमर्मोणि ब्यामोति । सम्तमेऽहनि अखिलमर्मस्थित विषं जीवितं नाशयति (असंड.૪૪) सर्वासां लतानां व्रिपमेक्रविंशतिद्विनै: शाम्यति । दंसभेद़ाल्वक्षणानि-धालकृतदंशः सहासा गूयते ज्वरदाहबांश्र भवति। ल्लाकातो दृंशः

अल्पमूलः अल्पर्कोठः कण्डूरः मृदुर्व भवति । नम्बदंशः चोषपिडकाकण्ड्रुप्मायनाइन्बितो भवति। मून्नकृतः द्राः, परितः रकनर्णः, मध्ये क्रण्गवर्ण: विश्रार्यते। स तु आवर्तंसदुशः ड्यूः पुतिः सर्पति द्याते च दंद्राहृतो देशः उम्रतरः विवर्णा: कठिनः स्थिरश्न भवति गक्मीरशोफदांश्र। आर्तंवेन क्रुतो दोप: किहुुकोद्रवर्णः विपक्रपीलुफल्लनत्पांण्डुवणोंभवति। पुरीपजे देंशः दुर्गान्धिदाहकण्डूचिमचिमान्वितश्र भवस्याड़ु च पच्यते। गुक्कतो द्रंशो प्रन्थिसंस्थानः कटिणस्नीन्नवेद़नश्न भबति (सुक.८.८८) असंड. $\gamma \diamond$ ) लत्ताविशोयनामानि लक्षणानि च- वागब्यलूता-कुसुद़ा-अलविषा रका-चित्रा-सन्तानि;-मेचका-कसना; एत्ताः सत्त बायव्याः। ते च उन्भिदाः चायुरोगदाश्र भवन्ति । तेपां सामान्यतो लक्षणानि-पर्पता इयाबता पर्षभेदादिस् । तन्र आलविपास्यया लत्तया आदंदोरो रक्रमण्डनिभे सर्षवा इव पिउका जायन्ते। तथा तालुझोषश्य दाहाहेश भवतः ( सुक $6.909-990$ ) आम्नेयल्टता नामानि-कपिला-अझ्ञिमुसी-पीता-पक्या-मूग्रा-सिता-असिता च। ताः पित्तविकारदा: सेद्ज़ाश्य भव्रन्ति । तासां लक्षणानि-दाह्त्वृद्र स्फोटों ज्वरश्र। सौम्यद्यता नासानि-पाण्डुरा रक्त-पाद्किका-भृख्ना-पिक्ज-त्रिसण्डलना-पूतिः-नीरा चेति । ह्रेप्मविकारदास्ता अण्डजा भव्रन्ति तासां लक्षणानि-कठिनो पाण्डुवर्णः दोफ: कण्डूरल्पर्ता च। सऩर्णार्णता नामानि-ताश्र उपपादिका उच्यन्ते तन्नामानि- काकाण्डी- पुणपदी़- लाजा-वेंदृही -जालिती-माला-गुणा-सबर्णा चेति । जबलद्रभिवदाडुु गात्राणि व्यामुवन्त्यसाध्याश्व भवन्ति। तेपां लक्षणणानि-हुन्मोहो हिप्मा शासः डिरोग्रहः पिटिका ख्वेताइसिता पीतरक्ता का शोफोन्द्रवो वेपधुर्वमधुर्दोद्वस्तृडान्यं बक्रनासता च। इयाबोष्टस्वं वक्रद्वृत्वं पृष्रग्रीवावमजनं पक्रज्बूसवर्णी द़शाच्छेणितस्राबो भवति (असंड s.४૪) साध्या-इसाध्यता-कृच्छसाध्या लूता अपौ-ताः त्रिमण्डला श्रेता कपिला पीतिका आलविपा मूल्रविषा रक्ता कसना चेति। विझोपेण ताभिद्देपे श्रेप्मव्वतिका गदा अवन्ति (सक. ८.३४-२६) अस्टौ असाध्या:-सौर्नरिका लाजवर्णा जालिनी पूणीपदि कुष्णा अम्निवर्णा काकाण्डा माला, गुणा:एताभिद्वंद्ये त्रिद्रोषा गदा भवन्ति
（सुक，८．३५－२८）चिकिस्सा－बात्कालिकंचिकिसिसतम् बूताभिईंप्टमान्रस्य देंहिनः सक्यगादृंशां बृदिपश्रेण उद्दरेत्（गुक．द．9२९）सामान्यतो दवाविध उपक्रमः－यथा नस्याअनाम्यअंअनानधूमाबपीड－ कवलग्रहा उभयतः प्रगाढं संशोधनं सिरामोक्षश्य （मुक． $6.93 x$ ）मेदिनीी सारो रसो लतां नाशयेन् （र．२०．9२०－१२く）
－तन्तु－पु．，लतायाः सुग्राकारा लला（अहस्，५．८） －दंशा－पु．，ल्तायाः दुंराः（असंड．४४）
－विप－न．，ल लाया विषम्（ सुक，८．44） ल्वतारि－पु．，बनस्पति० गुत्धफेनी（रापरि．५．३．6）
लेखन－वि．，लेखनकर्मकारी，पच्त्रीकरण：
（सुसू．Ү६．५१९）देहधात्तुमलान्बा विशोण्य यलेख्र－ येत्तत्（भाप्र．पु．६．२२४）यथा क्षौड्दम्। अनिला－ नलगुणभूयिष्टम्（सुस्．४१．६；असंस्．१ษ） यथा रूप्यम्（असंस्．१२）यथा मार्छीकम् （अहस，प．，२）यथा मधु（ससू． 84.9 २२） न．，औपधकर्म० पत्तलीकरणम्，वीर्यंवरोन औपध－ कर्मिनिप्पत्तिः（सुसू，४०．५）
राखस्य कर्म०० यथा दृन्तलेस्खनशास्रेण द्नानां लेख्रनम्（असंसू．३र）उपक्रम $a$ शाल्यतन्ने शाकोण विलेखनम्（चसू．११．4४）शास्रादिघर्षणेन घणस्य तन्करणम्（सुचि．१．८）
रिक्तीकरणम्，यथा लेखनाअनेन नयनस्य दुोप－ स्राबणम्（ मुड．१८．प३०．४）
（ लेखनी ）－चि．，लेखनकर्मकरी（ यथा धाना）
（असंसू．©）
बी．，बनस्पति० काशः（ रा．८．२०१）
－यस्ति－बी．，बति० स च त्रिफलाकाथगोमृचक्षौद． भारसमायुतः करकादिप्रतीवापयुक्तः स्थैल्ये उपयुज्यते（मस्，१५．३२）दू०＇यस्ति＇
लेखनाअन－न．，नेत्ररोगोपयोगि लेलनद्वव्यसाधित अंनमम् । तेन नेत्रस्य द़ोपस्नवणात् रिक्कीकरणं भर्वति（ सुड．१८．प२－प४）अस्य गुणाः－नेत्र－ वर्म्मसिराकोशालोत：शृर्थाटकाश्रितं दोषं मुय－ नासाक्षिभिः लेखनाजनं म्नाथयेत्（मुड，१८．4\％） लेख्बना अनं प्रविधम्－तथशा वातपित्तकफरक्र－ संनिपातमेद्दे। अंनने वोपभेदेन विखिएरसानामु－ पयोगः－तघ्यधा वाते डम्लखवणो，पित्ते तिक्तकषायै।， श्रेप्मणि कटुतिक्तक्कपायाः रके पित्तवत्，सच्विपाते रसद्रूयं म्नयं वा（सुनि．१८．५₹）रोगभेदेन्न

यौजनाकालमेढ़－स यथा पूर्वाह्ने श्रेप्मरोगे सायाहे वातरोगे रात्रो पित्ते योजना इति （मुड．१८．५४）
लेखनात्मक－चि．，लेखनकरम्，यथा विविधधान्यानि लेखनात्मकानि（ असंस्रू．ज）
－वर्ति－बी．，लेखना अनाध्रमुपयुक्ता वर्तिः（असंड．१९） लेखनीय－गि．，लेखनेन हितः（चस्，૪，८）लेखनीयानि द्य्याणि मुम्त－कुछ－हरिद्ना－दारहदरिदा－बचा－धति－ विया－कटुरोहिणी－चिन्रक हैमबती इति द्या। इमानि लंख्बनीयानि（चस्， .9 ；असंस्．१५）
लेखसाटक－प．，वनस्पति० श्रेप्मातकः（घ．५．88） लेखा－सी．，रेखा（चई．99．3；असंशा．99）
－स्थवुत्त－बि．，रेखा，मर्यद़ा，कर्तग्याउकतंब्यमर्याद़ा तंत्र स्थितं हृत्तु यस्थ स：（चशा，$\gamma, 3 v(\gamma)$ लेखाई－पु．，चनस्पति० शीताल：（रा．४．८4） लेखिन्－वि．，लेखनद्धध्यसंयुक्तः धर्रवा，लेखनकर्मकारी． पु．，निरुह्रकार॰ लेली शोधनद्रम्ययुक्तुत्तात् （ दुचि．₹4．95） लेख्य－न．，रान्रकर्मेदेद्ध अप्टविधशाराकर्मस्बेकम् लेखनीयम्（ मुस．4．\％）
बि．，लेस्सनकर्सयोग्यम्，यथा किलासम् （चचि．२प．48）
लेख्यविषया：－चतबो रोहिण्यः किलासमुपजिख्रिका मेद्धों द्न्तवैद्द्यों ग्रन्यिर्वर्म अधिजिज्ञिकाऽरों मण्डल्यकुष्टं मांसकन्द्दी मांसोक्षतिरिति लेख्या रोगा：
（ मुस्，24．s－90）
－पत्र－पु．，बनस्पति० तालः（घ，५．६६）
－रोगत्रतिपेध－पु．，अध्याय०（ सुछ．१३．१）
लेखयाग्जन－न．，नेत्राझन० कुकुटाण्डकवाल्ल्युनकट्रुक－ ग्र्यकर स्जीीजलन्यासिद्धु मिंदें नेन्ररोगे उपयुज्यते
（सुज．१२．२५－२₹）
लेप－वि．，लिहन्（असंड．४ऽ）
पु．，उपक्रम० आल्येपनम्（अहुस्，६．9८； सुस्．१८．6．द）स न्विविधः，प्रलेपः प्रदेह आले－ पर्श । प्रलेपः शीतस्तनुरविशोपी विशोषी च। मंदेंहस्तु उष्णः शीतो वा बहल्लोडबहुरविशोरी च। मख्यमोडन्र आलेपः। तन्न रक्तपित्तम्मसादक्कदालेपः， प्रंद़हों बातश्रेप्मग्रसममनः सन्बानः शोधनो रोपणः शोफबेद़नापह्ये। अविद्युग्येपु शोफेध्वा－ लेपनं हितं भवेत्। रसरकमांसग्रसादृनानामग्रं दाह－ कण्ट्रह्नापहम्र（सुस्．१८．心－6）आलेपो द्राविघ：
［ लेपज्वर ］आयुर्वेंदीय－शाब्दकोगः：

स्नैहिक：निर्वापणः，प्रसाव्द्नः，सउभ्भनो，विल्यायनः पाचनः，पीडनः，शोधनो，रोपणः，सवर्णकरह⿰习习， （असंड．३०）लेपविधिः－नातिशीतो नाल्युष्णो नावितनुर्नातियहलः स्याप्। इोफानां सामान्य： प्रधानतमश्योषक्रमः तनुलेपाब्बोप्माणमन्तः प्रवेशा－ यति सुखाय च भवति（ मुचि．96．6）लेपस्य प्रमाणम्－महिषार्द्चर्मोंत्सेघः（सुस．．१८．११） घनतनुलेपस्तात्कर्म० दीतस्परोंडपि घन्द्नः घनलेपेन दाहक्टन्द्ववति। उष्णस्पर्शावतोडगुरोस्तनु－ लेप：शीचकृत् भबति（असंस्，ज）लेपाथर सामान्यतः शिम्बीधान्यानामुपयोगो भवति （अहस्．६．१८）दू०＇पदेहें
धातुकर्म० उपलेपनम्। मांसधातोः श्रेष्टं कर्म （असंसू．१；अहस．११．४） प्रल्पेपनम्，इन्द्रियस्नोतसां प्रल्लेपः（चस्．२३．५） －ज्वर－पु．，रोग० स्प्पशीतयुक्तः कफ़्नर：
（चक．चइ．＜．२४；असंशा．११）
－चेध－पु．，लोहस्य लेपेन स्वर्णतां रौप्यतां का प्राप－ णम्। वर्णोस्कर्षाथं बाराहपुटं देयम्，＇लेपेन कुस्ते लोह्ं स्वण्ण वा रजतं तथा। लेपवेचः स विझेयः＇（र．८，९०）
लेपन－पु．，निर्यास० नुहेक्कः，धूपार्थमुपयुक्तः （रा．१२．२०） न．，उपनाहनम्，वाताद्दिहरक्रिया（सुड，२६．६） लेलिह－पु．，कृमि० पुरीपजः（चस्．१s．૪（s）； चधि． 4.9 ₹；असंनि． 98 ）द०० क्रमि＇
लेलीत－पु．，सनिज० गन्धकभेद्व：，वटसीगन्धिक： गन्धपाषाणो गा，म्न०＇गन्धक＇（ध．३．११४） लेलीटक－पु．，स्लनिज्ञ पाषाणभेद्ः अँच्तरपथिक： （चक．चचि． 6.60 ）
－चसा－सी．，सौबर्चल्लब्वणतलम्，गन्धक इर्येके （अरु० अदुचि．१९．२४）उत्चरापथे रसरूपा प्रसिद्बा，कुष्टर्नी（असंचि．२१）
लेलीन－पु．，सनिजद्ध्य्य० गन्धपापाणः（ध．३．११४） खनिज० गन्धक：（ब，३．9०Q）
लेह－पु．，अवलेहः，प्राशः，मधुसर्पिरनन्तचूर्णा च （मुशा．१०．१₹） कल्प० घनक्रिया（र．८．२）शर्कराद़ीनां पाकाव् कृतः，लिद्याते इति लेहः（चक．चस．११．२४） यथा कुटजाइवलेहः घ्रासाडबलेहःः（ ड．सुचि．६．२१） यथा भार्गवश्रोक्तध्ययनमाइएाः（चनि．२८，२४२）

लेद्दस्य सम्यक्सिदिं तन्तुमच्चेन तथा अप्सु मब्ञनेन
च जार्नीया़ु（ असंक，८）
लेहन－न．，कल्प० अघलेद्दः（ कासू，लेठृनाध्याय）
लेहिन्－पु．，रोग० कर्णपालिरोग० परिलेही（र．२४．१）
लैंडी－बी．，वनस्पति० लिछिनी（रापरि．३．१६）
लोक－पु．，जगत्（चशा．૪．१₹）स्टिए，＇लोको हि
द्दिविघः स्थावरो जन्नमश्न＇（ सुस．१．२२）
जड्गमो भूतड्राम：（चस्，१，૪६）
मानवः，जनः（चवि．८．१४）
समुदायः（चशा．५．३）
－कान्ता－प्री．，वनस्पति॰ कद्धि：（रा，प．964）
दोपद्रिर्शिन्－वि．，होकस्य दुःखाकान्तस्वरूपं दोषं पइयति तत्श्न विरको भवत्वत यः，स：（चशा．५．१२）
－नाथ－पु．，राजा（र．८．४૬૬）
पारदयोग० रसतुल्यनागरंधकटंकणादिसाधितोऽयं राजयक्ष्महरः（र．१४，५३－५५）
पारद्योग० पारदृगंधकवराटकटंकणाद्यिसाधितोऽयं बातार्तिसारनाशनः（र．१६．२२－३५）
－नाथगुटिका－खी．，पारदयोग० पारद़ल्वणपंचक－ सर्हिंग्वादिसाधिता इयं सब्रिपातह्रा
（र．92．6૪－64）
－पाल－पु．，देवता० जनपालकः एते हि＇दर्शानात् स्पर्शनार्कीर्तनाचा डयुुभानि च्यपोब्या इर्थसिन्धि， द्विशन्त्युत्तमाम्＇（असंशा．१२）
－मातामही－त्री．，रेवनीग्रहस्य नाम（का घाल्ग्रहचि．）
－संशिका－ती．，बनस्पर्प० गुडूरी（रा．३．४）
－सम्मित－वि．，लोकतुल्यः（चशा．४．१३） लोकममाणः（चशा，५．३）
लोकाक्ष－पु．，ऊचि० रोगापहरणचिन्तनार्थ हिमवतः पार्ष्ष समेतेपु मह़ार्विष्वेकः（चसू．१．१२）
लोकावयव－पु．，लोकस्यावयवः，यथा तरतृणापइनद़ि： （चशा．4．8）
लोकेशा－पु．，खनिज० पारदः（रा．१₹．．8१）
लोकेश्वर－पु．，पारद्योग० पारदुसुर्णगंगकचिन्रका－ दिभिः साधितोऽयम् अभिमान्दकाइरंकासहिका－ हरः（र．१४．३३－૪く）
पारद्योग० गंधकरांसपारदुचिन्रकाढ़िसाधितोऽयं
ग्रद्रण्यादिहःः（र．१६．२७－३．१）
लोचन－न．，शारीर० नेग्रम्（ सुउ．१．१४；असंसू，₹） वनस्पति० नेत्रवाला इृति प्रसिन्दम्，बालकम्
（र．११．३ぃ－३८）
७२०［（लोचनी）］आयुुरंदीय－शाय्यकोशः［लोपाक］
（लोचनी）－खी．，बनसति० मढ़ाश्राबणिका（मुण्डी）
（रा．५．२१९）
－हिता－ब़ी．，बनस्पति० कुलत्थिकां（घ．₹．१५६） कुलन्था（ रापरि．५．१८）
लोचमर्कट－पु．，बनस्पति० अजमोदा़（ध．२．२८） लोट्टाक－पु．，शाकभेद्，फर्जीचिह्ध्याद्विगणे，लोट्धामारिए：
（चसू．२५．900）
लोठन－न．，इ्तस्ततो नयनम् यथा शिरोलोठनम्
（चचि．३．१०६）
लोडा－खी．，वनस्पति० क्षुदाम्लिका（रा．५．४३）
लोढर－पु．रोग० हलीमकः（असंनि．१३）दू०＇पाण्डु＇ लोण－न．，लव्वणरसमृत्तिका，लवणम्，सैन्धवम्
（र．१०．८૪）
（लोणा）－त्री．，बनस्पति० क्षुदाभ्किका（घ．५．३६）
－तृण－न．，वनस्पति० लनणतृणम्（रापरि，८．५७）
－－त्रय－न．，लवणन्नयम्，सैन्धवं विड्लवणं सौवर्चलं चेति（र．१५．२६－२८）
लोणाक्लिका－स्री．，वनस्पति० क्षुद्राक्लिका（रा．५．४३） लोणारक्षार－न，लत्रण० तदुणाः－लत्तणं क्षारयुक्त－ मस्युष्णं तीक्ष्पणं बातदं पित्तकरं गुल्महरं च （रा．६．१₹）
लोणिका－बी．，बनस्पति० क्षुद़ाक्लिका（घ，प इद） शाक० फझ्जीचिह्हयादिगणे（चसू．२६．9०२） शाक० घोली（चचि．८．२₹）लोणिया गुणाः－स्वादुपारुरसा लवणाऽनुरसा सक्षारा शीता सक्षा कफर्थी नाउतिपित्तला बातला सरा
（ सुसू，૪६．२७૪－२64） हिं．－बुसा．
म．－भुईघोळी，घोळ．
बं．－छोटा बुनीया，
गु．—ऐोनी．
ता．－पारकिरे．
फा．－कुरफा，
लोणीका－शाक० घोली（चचि．१४．१२३）लोणारः （अहस，६．९．२．९६；असंसू．6） क्षुदामिल्लका，（चाहेरी）（भा，प्र．；असंचि．9०） लोप्र－पु．，न．，वनस्पति० वृक्षोडयं हेमन्ते पुषितो भवति（सुसु．६．२३－२૪）कुप्टहरप्रदेहे उपयुक्त： （चस्．३．५；चसू．३．१२）स्वददोपस्वेदहहर्रघर्षण् द्व्ये（चसू，३．२९）दौर्गन्ध्यह्रप्रदेहे（चसू．३．२९） निर्बापणपदेहे（चसू．३．२६）बर्त्मरोगो ल्रेपार्थ－

मुपयुक्तः（असंड．१२）पुरीषसंम्रहणीयगणे （चसू．$૪ .9 ५ ;$ असंसू．१५）सन्धानीयगणे （चस्．૪．९；अहूस．१५．३८；असंस्，१५） शोणितस्थापनगणे（चसु．૪．१८；असस्，₹६） अवचूर्णनाँ्य ददुरोगे（चसु．३．9०）सिरानण－ मुखे（अ巨लस，२७．૪く）धूमपानप्रयोगे （चसू．५．२२）इयामाद्विशाकबर्गों（असंसू．．6）गुणाः－ कषायः रीतो सुक्षो ग्राही－रोपणः（ असंस्．₹६） －बयःस्थापनः（असंसु．१५）कफह्रस्तृध्णा－ डरोचकविषहरः，पकातिसारहरः（असंसू．१६）－रक－ पित्त्रश्रामनः（सुउ．४५．२५）लघुः कफपित्तनुत्त， चभ्धुष्यः，रक्तातिसार－शोधम्रदृष्नः
（भाय．；घ．३．964；शानि．）
हिं．－लोध，पठानी लोध．
म．－लोध，लोध्र．
गु．—लोधर，पठानी लोधर．
बं－लोधकाष्ठ，पाटियालोध，लोश्र．
ता．－वेल्ह्रीलोथी．
तिल्वकपर्यायः，लोध्रभेदः（चक，२，३ ）
क्रमुकः，लोधभेद्，मेतलोधः（रा．६．२४१）
बल्कलोधः，गुणाः－कषायः रीतथक्रुप्यो विषह्वत् वातकफहरो रक्तविकारकः（घ．₹．१७७）
－पुप्प－पु．，वनस्पति० मधुनृक्षः（ मधुक） （घ．4．84）
－पुणियुणी－ख्री．，वनस्रति० घातकी（रा．६．१५२） लोध्रक－पु．，बनस्पति० लोध्रः（रा．६．२₹८）
लोध्रादि（गण）－पु．，नुव्यगण० लोध्र－सावरलोध्र－ पलावा－कुटन्नट－अशोक－फझी－क््र्फल－पल्बाटक －सह्हकी－कद्म्ब－साल－कद्ली इति＇मेद्रः－ कफहरो गणः। योनिदोषह्रः स्तक्भी वर्यों विपविनाशानः（सुसू．२८．१४－१५；असंसू．१६） लोध्रासव－पु．，आसुत० लोधराटीपु ्करमूलमूर्बादि－ सधितोऽयं कफपित्त्रमेहादिहरःः（चचि．६，४૪） चुश्ञुप्रभृतिशाकमोजनोत्तरम् अनुपानार्थम्
（ सस्，४६．૪₹३）
लोपाक－पु．，प्राणि० मृगवर्गीयः，इएगालभदः लाब्नटकः， लान्गलः，लोमशः इति पर्यायाः（चसू．₹७．३६； सुचि，८．३७；सुचि．२५．२५；अह्डस．६．૪ङ； सुसू．४६．७く；असंचि．१०）
हि．－लोमडी．
म．－कोल्हा．

अस्य मांसं यक्ष्मिणे उपयुक्कम् (चचि. ८.१५२) अस्य मांसरसः प्रवाहिकायामुपयुक्त:
(चचि. १९.३く)
लोम-पु., मनोव्रिकार० लौल्यम् (चनि. १.१५;
चनि. ५.४) लोलुपस्धम् (अहसू. ४.२૪) परस्खग्रहुणाडभिलापा (सुस. १.२५ (₹) लक्षण० अलंधेव्वभ्यवहार्येंकु लोलता, वासना (चनि, 6.v (9)
लोभनी-स्री., वनस्पति० मद्दाश्रावणिका (मुण्डी, मुण्डिका ) (रा. ५.२२०)
लोभनीया-त्री., वनस्पति० आवरणी,
मुण्डी, सुण्डिका (ध. १.१६०)
लोमन्-न., दारीर० (चसू. १.६९) अस्थनो मल: (चचि. १५.9९) बा巨तर्वर्वर्विकेशः 'तनूरूंह रोम लोम। ' (अमर; गुझा. ३.३३) तत्संख्याएक्रोनत्रिशास्सहस्ताणि नत्र च शतानि पट्पद्वाशाक्कानि केशइमश्रुलोमानि (2९ (८.4६) चशा. ५.१४)
(लोम)-करणी-स्री., बनस्पति० मांसरोहिणी
(रा. १२.१३ृ)
-कृप-पु., त्वग्रच्धम्, स्वेद्वाहनं मूलम् (चवि.५.८) -क्षणायन-न., लोमकृपस्त्वग्रन्ध्रम्, स पु मार्गः
(चशा. ६.२₹)
-दोष-पु., लोमविका₹ः, अस्थिप्रदोषजरोगेध्वेक:
(चसू. २८.१६)
-द्रीप-पु., कृमि० रोणितजस्ताम्रवर्णः, तस्संस्थानम्अणुर्दृंतोऽपाद्:, सूक्ष्मत्ताच भवत्यदृइय इत्येके (चवि. 6.११; चस्. १९.४ (९); असंनि. १४) इन ' कृमि'
पिश्जर-वि., रोमभिः पिञ्ञरं कपिलवर्णम्, रोमराजिभिराचितमिल्यर्थ: (चचि. ५.१५)
-राजि-स्री., रोमराजिः (कास्. २८)
-राजी-ब्री., रोमराजी, सेयम् उभयतो मध्यभागमागता नातिधना ग्रशास्यते वैधच्यायातिस्थूल।। अतिस्यूलघनलोमा पौँधल्याय। अधोजाता दोर्भाग्याय। नाभिमतिदृत्ता मप्यश्वाय (कासू. २८)
-ाज्युद्नम-पु., लक्षण० अधडद़रे रोम्णां राजिवद् उद्नमः ( चशा, ४.१६)
-रोहण-न., घणोपक्रम० लोन्नां रोहणम्, रोमसंजननोपक्रमः (चचि. २५.४३)
-विध्वंस-पु., रक्तजकृमि० (असंनि. १४) दृ० 'कृमि'
-शातन-न., रोमशातनम् लोमापहरणम्
(सुचि. १.9०५)
-हर्प-पु., लक्षण० पुलकाश्चितत्वम्, रोमहर्ष:, रोमाञः (चचि. २८.२१)
लोमशा-पु., खनिज० धातुकासीसम् (चसू. ३.४) न., वनस्पति० उपगतरोमफलम्, लोसशफला, शाशाण्डुली (चक. २.६)
(लोमशा)-बी., चनस्पति० काकजन्ध्रा (ध. ४.२₹)
बचा (ध. २.६)
शाणुुद्पी (रा. ૪.२९, )
गन्धमांसी (घ.३.૪७)
उबांस्कम् (ध. १.१५६)
-कण्टा-ख्री., वनस्पति० कर्कटी (रा. ५.२५२)
-कर्ण-पु., प्राणि० बिलेशयः, नल्क्करः
( युस्, $8 ૬ .64$ )
-पत्रिका-स्री., वनस्पति० देवदाली (रा, ३.२४४)
-पुष्पक-पु., वनस्पति॰ शिरीषम् (रा. ८.१८३)
-फला-त्री., वनस्पति० शाइाण्डुली
( रापरि. ๒.१०३)
द० 'लोमझा'.
लोमाद-पु., कृमि० लोमानि अत्ति इृति (चसू, १९.४-६) शोणितजः ताम्रवर्णः अणु: चृत्तः अपाद्ः सूक्ष्मत्वादद्र्यः (चवि, 6.79) दू० 'कृमि'
लोमापनयन-न., घणोपक्रम० लोम्नां केशानां लेखनम् लोमापहरणम् ( सुचि, १.८)
लोमापहरण-न., उपक्रम० लोमशातनम् (सुचि. १.८) 'रोमाकीर्णों घणो यस्तु न सम्यगुपरोहति। धुरकर्तरिसंदुंदौस्तस्य रोमाणि निहरेत् ।'
( सुचि. १.१०४)
लोलन-न., लक्षण० लोठनम् ( असंनि. २)
ल्डोला-त्री., वनस्पति० क्षुदाक्लिका (घ. ५.३६)
लोप्र-न., मृत्पिण्ड: ( असंसू. ३; अहीसू. १८.६)
-मेदिन्-वि., मृत्पिए्डस्फोटनरीलः (गर्हितदूतः) (सुसू. २२.११)
लोह-पु., खनिज० (चस.. १.७०) अन्र ल्रुहधातु: कर्षाथवाची। रोगाकर्षक्बाद् धातूनां लोह्र इति संज्ञोचिता (र. ५,४) लोहः ं सर्णाद्विः (असंसू, ८) लोहः पश्वविधो भवति रजतताम्रत्रपुसीसलोहात्मक: (चसू. १.७०) लौहानि घट्ग्रपुसीसताम्ररूप्यसुवर्णकुण्णलौहानि ( सुचि. १३.५-६)
सुवर्ण रौप्यं ताम्नमायसं वरं सीसके चेत्येतानि

पट् (र. 9०.६७-६८) तेषां भेदाः- झुदल लोहम्कनकर जां भानुलोहाइमसारम् । पूतिलोह्म्नागवद्गाभिधानम्। मिश्रलोहम्-पित्तलं कांस्यवर्तम् (र. ५.9-३; १.३-१०) कृत्रिमं लोह्कांस्यं पित्तलं च (र. १०.६心-६く) न., खनिज० (ब. ६.२६) आयसम् (र. ५.७३ ) क्रुष्णवर्णधातुः, हीनधानुः
(सुसू. २८., ५१-८२; युसू. ४६.३२८) प्रकार:भुण्डं तीक्षणं कान्तम् च (र. ५.७३;
सुसू. ४६.३२८) लोहढ़ोषा:-' गुरुता हढता केदो कइमली द़ाहकारकः, अइमढ़ोषः सुदुर्गुन्धः ।' इति अयःस्थिताः सक्त दोषाः (टीका 4.90 Q )
जगुन्द्लोहसेवने परिणामाः-अशुद्लोहसेवनादार्युर्वलं कान्तिश्र विनइयति हादि पीडाकरमालस्यकरं रारोरे स्जाकरे च भवति तस्माद्विशोध्य मारयेत् (र. ५.७४) लोहपत्रम्प्रथमं शोधनात्पूंवं पत्राणि कारयेत्। चतुरद्रुलबिस्तारमायामैश्व चतुरक्रुलं तिलोस्सेधं तनु च ऐोहपन्नं प्रचक्षते (टीका. र. ५.१०9) लोह्रमृणस्यान्या रीति:-शखक्छहोट्दकाराणां गुहे शोणोद्वान्तं लोहचूर्ण चमन्बुकाइमना सड्र्राहयेत् (टीका. र. $4.90 \rho$ ) लोहरोधनम्-शशकरक प्रलिक्ं सत्रिनारं तापितं लोहं शुध्यति (र. 4.9०9) त्रिकलाकाथेन सामुदूलनणं संपिष्य ततस्तेन लौहपन्रं प्रलेपयेत्। अनन्वरं तहोह्ध हृपन्रं निर्बापणीयमेवं सतवारं कार्यम् । अनेन लोहं गुनंदं भवति (र. И.११२) चूडामणिमते विड्युन्दल्षणम्-न विस्फुलिद्ना न च दुदुदुद्श गढ़ा न लेखा पटलं न शब्द्ः। मूपागतं ररन समें स्थितं च तद़ा विश्युदं प्रवदुन्ति ( टीका. र. $4.90 \%$ ) लोहमारणं-भस्मीकरणम् समभागगन्धमिश्रं लोहचूण्ण क्रमारीरसेन संमर्ध संपुटीकृल पचेत्। पंन्ं कियत्कालपर्यन्तं पुनः पुनः पुटीक्टतं लोहमवइयं म्रियते (र. ५.१३२) लोहस्य पन्राणां मारणाथं चूण्णांकरणम्-लोहास्य पन्राणि तीव्रबहौ धमात्वा सदो जले क्षिपेत्। केषांचिन्मते तम्य क्षेपणं गोमून्ने कियते। अनन्तरं तेषां पाणाणोलखलोदरे लोहपारया गाढनिर्घातै: चूण्ण कार्यम्। पवं यड़ि चूर्ण न स्यार्ताई तहोंहों शरावसंपुटे सुघ्दा तीर्नामिना ध्मात्वा जले क्षिश्वा पूर्ववच्चूर्णयेत् (र. ५.१८-२१) निसत्यपरीक्षा'सर्वमेतन्मृंत्रं लौं पक्षब्यं मित्रपभ्वकैः।

यद्येय स्यानिस्थर्थं तव. (टीका र. ५.१५-१६) मृत लोहें वरितरं भवेत् (र. ५.११६) भस्ममान्राsनुपानं च-त्रिक्टुबेद्धाज्यमधुसहितं शाणपरिमाणं सेवेत (र. 4.9 Be )
भस्मगुणा:-कपायं तिक्तमुव्गस्स्ष्षं तीक्ष्णम् (च.द.२६) कुमि-पाण्डु-वात-झीणत्व-पिक्तरोग-स्थौल्याडर्शो- म्रहणी- उत्रर- शोफ-प्रमेह-गुल्म-
 रसायनें च। मृतानि लोहानि रसीभवन्ति, युक्तानि महामयाज् निष्नन्ति अभ्यासयोगादृढदेहसिद्विं, कुर्वन्ति जरारुग्विनाशनं च(र.4.9४६-१४6) लोहस्य दृवीकरणम् बनष्पतिभस्माचापेनैकविंशतिवारगोमूत्रभावितस्य ड़ेवदाल़्डीभस्मनो बापेन मूषास्थं तीक्षणं लौंहं सलिलसदुरुरा द्रुतं भवति। अस्मिन् प्रथमं मूषागतं लौहं वह्नियोगान्द्मनीयं, ततो बापो देयः, (र. 4.949 ) गन्धकेन द्वीकरणम्-प्रथमतो गन्धकः समद्विनपर्यन्तं देवढ़ाल्या रसेन भाष्यः, ततोऽस्य भावितगन्धकस्य प्रबापमात्रेण लोडा द्वीभावमापद्यन्ते (र. ५.१५४)
खनिज० मुण्डलोहम, (रा. १₹-२९)
बर्तरलोहम् (ध. ६.३३)
कृत्रिमधातु० कांस्सम् (व. ६.२३)
न., निर्यास० अगरु (घ. ₹.२५)
अगखमेद़ः, काष्टागरु, दू० 'अगख' (रा. १२.૪२)
-कर-पु., सुवर्णकरः लोहात्संस्कारै: सुपर्णीकरणं लोदकरत्वम् (र. १.७०)
-काठिन्यनाइननर्ग-पु., लोहस्य काठिन्यनाशकद्वं्याणां वर्गः समूह', 'माहिपमेढ़ाण्डग र्भःः कालिको धवरीजयुक्। शाशास्थीनि चेति (र.90.96) -कान्तिक-न., खनिज० कान्तलोहम् (रा. १३.२७) -कारिन-बि., लोहूं नाम वपुर्दुछत्वं करोति इति लोहकारी झरीरदार्ख्यावहः (र. २.५९)
-किह्न-न., खनिज० लोहृमलम् (सुज. ४४.३२) लोहोच्छिप्रम् ( मण्डूरः ) (रा. १३.₹६)
-खह-न., खनिज० तीक्ष्गलोहम् शत्रायसम् द० 'लोह्ट ' ( रा. १३.₹०)
-वण्ड-न., लोहमयं दर्याद्यिकम् (र. २२.११३) -गन्ध-पु., लक्षण० रत्तगन्धः (सुड. ४6.६८)
-गन्धि-वि., लोहम् अयः तदून्धन् गन्धोडस्येति (चचि. 9५.५४) ध्मायमानलोहस्येव गन्धः अस्य (सुस्. २८,९-१०)
-गन्धित्व-न., लक्षण० रफ्तगन्यित्वम्, लोहगन्धिभावः, रक्तगन्धिभाइः, मिक्कोष्टे (युचि. २.१५) रक्तपित्तपूर्वरूपे (चनि. २.६) ग्रहणीरोगे लोहागन्धोद्गारित्वम् ( सुड. ४०.१५૪)
-चाटु-ु., पात्र० लोहमयी द़व̃ँा (र. ५.१८१)
चूर्ण-न., खनित० मण्द्रूरम् ( रा. १₹.२६) खनिजधातुचूर्पम्, अवसादनगणे उपयुक्तम् ( सुड. १२.२४-२५)
-ज-न., खनिज० वर्तलोहम् (रा. १३.३४)
मण्ड्र्रमू (रा. १३.३६)
-द्राविन्-पु, खनिज० ट₹्कणक्षारः (रा. ६,२८)
नाडी-त्री., लोहनलिका, लोछपात्रम्
(मुड. ११.१२)
-निर्यास-न., खनिज० मण्डृरम् ( थ. ६.३५)
-पारा-ख्री., लोहमयसम्मर्देनोपकरणविशेषः लोहघर्पक: (र. २.>6-४८)
-पुरीष-न., खनिज० लोइमलम्, मण्ड्ररम्
(ड. सुचि. १८.प२)
बनस्पति० अगरःः (ड. सुचि, १८.५२)
पाराबतनिट् (उ. सुचि, १८, ५२)
-पृप्ट-पु., पक्षि० प्रतुदवर्गीयः (चसू. २७,५१) हिमालये जातः पक्षि० गुणाः-अस्य मांसं पाके गुरु रसतः कषायं शीते वृंहृणं गृष्यं च
( काखि. ३. ₹. ३; असंसू. 6)
-मल-पु., खनिज० मण्द्रूम् (सुसू, ३८.६२; र. २६.4०; रा. १३.३६)
-मारण-न., कर्म० आयसमारणम् (र. २८.१४) द्र० 'लोह'
-रसायन-न., योग० कान्ताभ्रकरसायनपर्यायभूतम्, इंदं रसायने दीर्घीयुक्करं नानाविधानुपानेन नानारोगेपूपग्युक्तम् (र. २८.५४-८६)
-याल-पु., धान्य० शाबि: (चसू, २७.\&)
-वालाए्य-पु., धान्य० शालिः (अहस, ₹.₹)
-शुद्धिकर-न., सनिज० श्वेतटक्षणम् (टङणक्षार) (रा. ६.₹१)
-सङ्रुर-न., खनिज० बर्तलोहम (रा. १३.३४) लोहक-पु., कृत्रिमधातु० पित्तलम् (ध. ६.१८) लोहृलत्व-न., अच्यक्तवाक्त्वम् (र. १५.८१-८४) लोहारिप्र-पु., आसुत० लोहपत्रशालसारमधुमाक्षिक-

पिप्पलाद्विगणाद़िसिन्दोडयं अम्ने: प्रसाद्कः, काइर्यकर: शोफनुत, गुल्महत, कुष्ममेपाण्डुरोगहरः कीहोदूरआ, को, सं. \&०

दरो विपमज्वरनाझानोऽभिष्यन्दाइपहरणश्श
(सुचि. १२.१२-9९)
लोहित-पु., बनस्पति० हृध्रुभदद्य, रक्षेक्षु;
(रक्तेक्षु) न०' इॅक्षु ' (रा. १४.१८९)
कम्दू० रकपिष्ठालु़ः (रापरि, ७.२६)
धान्य० मीहिः (रा. १६.く6)
न., वसस्पति० तुणकुष्क्रम् (रा.१२.२३)
वृक्ष० हुरिचन्द्नम् (रा. १२.१२)
चृक्ष० रक्तचन्दनम् द० 'चन्दुन्न (ध. ३.४)
शारीर० रक्तधातुः (चनि. २.૪; अह्टस्. २७.१-२
रूप० रकवर्णम् लक्षण० (चनि. २.६,
अह्रस्. २७.२)
न., सीशोणित० आर्तववम्, अतुकालोन्नवम्
( सुशा. १.१६)
(लोहिता)-बी., शारीर० त्वग्मेद्द, द्वितीया त्वक्र, सा मीहेः घोडसाभाग्रम्रमणा, तिलकालकन्यच्छह्यझाधिष्ठाना ( सुशा. ४,૪)
बनस्पति० पुनर्नवाभेद:, क्रः, द० 'पुनर्नवा'
(रा. ५. ४०६)
-क्षया-स्री., रोग० योनिय्यापद्० तल्क्षणम् वातपित्ताक्यां रजः क्षीयते, सदाइकाइर्य वैवण्यं च (असंड ३८)
-क्षरा-स्री., रोग० पित्तजयोनिरोगेव्वेकः, तलक्षण्षम्यद़ा दाहयुक्रमार्वं स्तवि तद़ा दाहापाकाद्युत्रुत्, इयं योनि: लोहितक्षरेति जेयम् ( युउ. ₹८.१२)
-गन्धास्यता-ब्री., रोग० मुखस्य लोहसमानगन्धल्वम्, रक्तसमानगन्धत्वम्, गन्धोऽन्र आमगन्बः, घत्वारिंशत्पित्तविकारेण्वेकः (चस्. २०.१४; असंसू.२०)
-चन्द्न-न., घृक्ष० चन्दूनभेदः, रक्षचन्द्नम्, द० 'चन्दुन' (चचि. ४.१०२)
-पित्त-न., रोग० रत्तपित्तम् ( सुउ. ૪५.१३)
-पुण्पी-स्री., बनस्पति० उप्र्रकण्डी (रापरि. १०.૪₹)
-पूर्णकोप्टता-त्री., लक्षण० रक्तपूर्णोरस्कता
( सुशा. ६.२५)
रक्तपूर्णोद्दरत्वम् ( सुशा. ६.२६)
-मत्स्य-पु., रोहितमस्स्यः (चनि, २.६) दु० 'मस्स'
-मत्स्यगन्ध-वि., लक्षण० लोहितमत्स्य गान्ध इव गन्धो यस्य तव् ( असंनि. ₹)
-मत्सगन्धित्व-न., लक्षण० लोहितमस्स्पसमानगश्धवत्व्वम् (चनि, २,६)
-मृत्-ब्री., ख्वनिज० गैरिकम् (चचि. २२.१०9) -मेह-पु., रोग० प्रमेहभेद;, पित्तजः, रकमेदेपयायंयं, लक्षणम्-पित्तस्य प्रकोपेण नरः विन्ं लवणमुष्णं च रक्तं मेहलि (चनि. ૪.२५; चसू. १९.४(९) द०० 'प्रमेहे ')
-राजी-वि., रक्तवर्णा रेखा शरारें घस्य सः (शकली मत्स: ) (चसू, २६.८३)
-बहु-वि., शारीर० श्योणितबहम् ( ल्लोतः )
(चनि. २.४)
-रालि-पु., घान्य० लोहितकपर्पायः, रक्तशालिः
(चसू. २५.२८; सुसू., ૪६.૪)

लोहितक-पु., धान्य० रक्तशाहि:, गुणःः-गुक्रधान्यानां पध्यतमत्वेन ₹ंशृषतमः (चस्, २५.३७) दोषष्नश्रक्रुप्यो बलवर्णकृत् स्वयों हृ्यात्तृपापद्ः शुक्रलो मुन्रलो मण्यो ज्वरहरः सर्षद्योषविषापहश्र (ससू. $\gamma \xi, \xi-6)$
(लोहितिका)-बी., शारीर० सिराभेद्: कर्णस्था लोहितवर्णा सिरा । तस्या व्यधाहुपद्धवा:-मन्यास्सम्भाऽपतानकहिरोग्रहक्रणगूूलाः (युसू.१६.५) बन स्पति० मभिषा ( मुचि. ११.9०)
लोहिताक्ष-पु., सर्प० दर्वौंकरमेद्यः ( मुक. र.३४ (9) नु० 'सर्प'
-सिरा-स्री., शारीर० अब्यंप्यसिरा, प्रत्येकगाखायामेका, तस्याः स्यानम्-करमूले ऊरममोंख्वमधो वंक्षणसन्धेः। बाहुमध्येडपि तथैव। लोहिताक्षसिरा सक्षियमध्ये बाहुमध्ये ( घुशा. ७.२२)
लोहिताक्षमर्मन्-न., शारीर॰ तस स्यानम्-कर्ज्या ऊर्शमधोउद्धणनसन्बेः उरमूले ऐोहिताक्ष नाम मर्म। सक्यियमेंदें, सिरामर्मभेदः मानम्-अर्धानुलम्, वामदृक्षिणभेदेने के मर्मणी। विद्दे लक्षणम्-लोहितक्षयेण पक्षाषातः लक्षिभोरो: वैकर्यं च ( मुशा. ६, ६,七,१२,१३,२૪,२९; असंशा.৮)
लोहितागस्त्य-पु., चृक्ष० ₹क्कागस्यः द० ' अगस्य '
( र. ३०.१०6) लोहिताइ-पु., वनस्पति० कम्पिद्धकः (घ. ३.१३८) लोहितार्मन्-न., नेत्ररोग० नेग्रच्युछ्हभागगतोऽयम्, क्षतजार्मपयांयः। लक्षणम्-नेत्रस्य क्रुक्हभागे यन्मांसं पद्यपश्रत्रमं बृद्विमुपैकि, तह्डोहितार्म (सुउ. ४.4) नेत्रत्रुभ्वल्हेखनांअनेनोपकरणीयम् (मुउ. १५.96)

लोहितालुु-पु., बनस्पति० कन्दोडयं रकपिण्डाल्ड़: ( रापरि. ५.२६)
फोण्हाल्ड़ः (रापरि. फ.३०)
लोहितेक्षु-पु., वनस्पति० रकेष्ठः', दु० ' इक्षु '
(रा. १४.१८s)
लोहिनी-स्री., शारीर० स्वभेदेद, लोहिता न्वक् (असंशा. ५) द० 'त्वच्'
लोहोचिछछप-न.,खलिज॰ मण्डूरम् (ध. ६.३५)
लोहोतथथ-न्, खनिज० मण्द्ररम् (घ.६.३५)
लोहोद्क-न., सिद्धोद्क० अगरोः सिन्दमुद्कम्
(चस्. २२.१6)
लौकिक-वि., अपरीक्षकाणां लोके संजावम्, अपरीक्षका एवहि वतैमानमात्रे प्रतर्तेन्ते-परीक्षकास्तु जन्मान्तरकारिण्येव (चक. चसू, २७.३५०) अपरीक्षकश्य रजोमोहानृतात्मा (चक, चसू. २८.३५५)
लौकिकार्थ-पु., होकाचार: (अहसू, २.४५)
लौक्य-वि., लोकानुगतम् (चवि. c.9४)
लौल्य-न., लोलुपत्तम् (चसू. २५.४०) 'लौल्यं हृहेशकराणां श्रेषम् ' (असंसू. १३)
लक्षण० सर्वरसे लु लोलुप्त्वम्, तिक्ताडम्लादिससाइमिलाप: (गुउ. ४०.9७૪) सबंससाडभिकाब्ना, रसेपु गुद्धि: ( युनि, ६.१३)
लौह-वि., ठोहस्येदें लोहमयं बा लौइम् (चचि, १. (३)२०; मुसू. ७.७; र.५.११७.१२०) (लौही)-बी., लोहापात्रम् ( अह्ट्, ३०.१५)
-दर्वी-ब्री., पात्र० लोहमर्यी पाकक्कियोपयोगिनी लल्वाड्रमुखपात्रयुच्चा पश्रादी़र्धद्व्डा भवति
(र. १३.८०-६9)
-पर्पटिका-ब्री., पारदयोग० लोहपारवृंशंधभुद्नकादिसाधिता इंय स्वरभेदे उपयुक्ता
(र. १३. ८0-69)
-मल-पु., खनिज० मण्ड्र्रम् (र. १५.६८ )
-रसायन-न., योग० लोहप्रत्रिफल्यगोमूत्रक्षारादिसाधितमिंदे लौछाद्रिसायनम् बल्यद्विर्धनम् (चचि. १(३)१५-२३)
-रालाका-बी., लोहस लोहमयी वा घलाका
(चचि. २५.८२)
हौहितक-न., क्रित्रिमधातु० वित्तलम् (रा. १३.१७) लौहित्य-पु., धान्य० बौहितशाखिः लौहितक:, गुणाः-कषायो लघुः मधुरःः वातलख्र (चसू.२७.१७)

## व

वंरा-पु., बनस्पति० वेणु:, नाडीस्बददार्थममुपयुक्तमेकं द्वव्यम् (चसू. १४.३१) गुणाः-अम्ल; क्रायः, कटुम्तिक्तः, शीतो, भेद्नो, विष्टम्भी, पित्तघो मूत्रकृच्पर्रमेहाओोददाहरक्तविकारम्रणशूल्लहरश्य
(ย. ४.१२ง)
हिं. - वांस.
म. - बेळ्ट.
गु. - वांस.
बं.—दोंशा.
ता. - मूंकिल.
स द्विविघः घनवंशो रन्धवंशश्य (असंसू, २६, ६; अहुसृ. १८.८)
चनस्पति० सर्जकः (रा. ९.२०५; र. ८.३६)
इक्षः (घ. ४.9२०)
वेणुज़: (रा. १६.१२६)
-करीर-पु., वनस्पति० बंशाइकुरः, सामान्यगुणा:-
कफहरः सृप्टमूत्रपुरीषश्य। विझोषगुणा:-कफलो
रसपाकतो मधुरो बिद्दाही, वातलः कपायो
विरुक्षणश्न (सुसू. ૪६.२९०; अहृसू. ६.९९)
-कर्पूररोचना-खी., वनस्पति० बंशरोधना
(रा. ६.८६)
-क्षीरी-सी., वनस्पति० बंशरोचना (घ. २.५५)
-गा-ब्री., वनस्पति० बंशरोचना (रा. ६.८५)
-ज-पु., वनस्पति० चेणुजः (रा. १६.१२६)
(-जा)-स्री., वनस्पति० बंशरोचना (ध. २.4५)
-तण्डुल-पु., वनस्पति० बेणुजः (रा. १६.१२६)
-दूल-न., वंशस्य खण्डम् ( असंसू. २६.9०)
(-दला)-सी., वनस्पति॰ बंशापन्री (रापरि. ८.५૪)
-धान्यन्न., वनस्पति॰ वेणुजः (रा. १६.१२६)
-पत्रक-पु., चनस्पति॰ इवेतेक्षु: (रा. १४.१८१)
-पत्री-ल्री., बनस्पति० गुणा:- सुमधुरा, खिखिरा,
रुच्या, पशुदुरधद़ायिनी, पित्तनाशिनी, रन्तदोषहरा ( रापरि. ८.५४)
वनस्पतिनिर्यास० नाडी़िएन्रु (ध. २,४०)
-पीत-पु., बनस्पति० कणगुग्गुलुः (रा. १२.१८६)
-रोचना-ब्री., निर्यास० (ध. २.44) गुणा:-
कषाया मधुरा तिक्ता शीता रूक्षा बल्या बृंदुण रक्तगुद्विकरी तापहुरा कासमून्रकृच्प्रक्षयभ्बासहुरा च (घ. २.५५; असंसू. १२.२९)
-्लेख-पु., वंशतनुवल्कः (इन्दु) (असंड. ४४)
-लेखन-न., बनस्पति० वंशानीलिका

> (चचि. १८.५ই )
-लोचन-न., भैषज्य० वंशरोचना (चचि. २₹.७9)
-विद्लल-न., वंशकम्ब्विका (सुचि. २७.८)
ररार्करा-त्री., निर्यास० बैशरोचना (रा. ६.८६)
-सम्पन्ना-लि., वंशवत् उक्कृष्टा सरलवक्ष्पणत्वेन (नासा ) (चशा, ८. ५१)
बंशाक-पु., इध्रुभदद, स च सुरीतो मधुरः स्निर्धो वृंहणः :्रेष्मलः सरोऽविद्दाही गुर्लृंध्य: किश्ञिस्स-
क्षारो वंशाको मतः (सुसु. ४५.१५१-५२;
चसू, २७.२₹८) द० 'इक्ष़'
बंराग्र-न., बनस्पति० करीरः (ध. ४.१४०)
बंशाइक्रुर-पु., वनस्पति॰ वंशाग्रम् (रा. ५.२१९)
बंशाइकुरपरु-पु., वनस्पति० बंशाग्रम् (घ. ४.१४०)
वंशान्तर-पु., वनस्पति० नल: (रा, ८,२२१)
बंशावलेख-पु., हस्तादिना अवहिए्य निण्कृष्यते
अवलेखः, वंशत्वक् ( सुचि, १८.२०)
वंशाबलेखन-न., वंशाच्छोलनम् वंशत्बक्
(ड. सुड. २१.१५)
बंशाह्ल-पु., बनस्पति० बेणुजःः (रा. १६.१२६) वंशिर-न., भैषज्य० सामुदूल्वणम् ( रा. ६.४२) वंश्या-ब्री., निर्यास० बंशरोचना (घ. २.५६)

बनस्पति० दधिपुप्पी (रा. ८.२०४; पा. ३६) वक्तक-पु., वनस्पति॰ धान्य० मीहिः (रा. १६.११२) वक्तृ-वि., वचनकर्मंहेतु: ( क्षेत्रज्ञः) (सुशा. ३.૪) वकत्र-न., मुखम् (र. ३.११॰; सुनि. १.६९)
-कटक-न., अभ्वादे; वक्न्रस्थं लोहमयं मण्डलम्, सलिनम् ( अहुसु. २८.२९; असंस्, ३७.१६)
-मण्डिका-त्री., वालग्मह० मुखमण्डिका ( सुड. २७.१५)
-रस-पु., मुखे उत्पद्यमानो रसो, ज्वरादि ध्याधिजन्यसिकादि: (चचि, ३.१५८)
-चद्वित्र-न., वक्न्रमेब बादित्रम् ( सुचि. २४.९५)
चास-पु., वनस्पति० नारइूगः (रा. ११.२४)
-राल्या-ख्री., वनस्पति० काकादुनी
(ท. ४.२७; प. १३३)
श्षेतकाम्भोजी (घ. ४.३१; पृ. १४०)
-रोधन-न., वसस्पति० भच्यम् (घ. ५.३३)
-शोधिन्-पु., वनस्पति० जम्बीरः (ध. ५.१४) -रोष-पु., आननगुक्कत्वम्, मुखशोष:
(सुड. प२, \%)

७? [ वक्त्राधिचासन] आयुर्वंदीय-श्रान्दकोशः [ वचा]

बक्षाधिवासन-पु., वनस्पति० नारए्तः
वक्तार्धवकता-ब्री., अध्युखककता, अर्दितरोगस्य लक्षणम् ( मुनि. १,७०)
बक-न., बसिनेन्रदोपः ( चसि. ५.૪)
बनस्पति॰ तगरम (घ. ३.५३, मुक. ६.३)
अस्थिमक्नस प्रकारः, आाभुममविमुचास्थि बकम्
( सुनि. १4.90; असंड. ४૪)
-कण्ट-पु., निर्यास० खद्रदः (रा. ८.११)
-कण्टक-पु., बनस्पति॰ बदरम् (रा. ११.१५ง)
-ग-वि., समाक्रानंत्तं राशिं मुत्त्या पुनः पूर्यंमेव
मुक्करार्शा नक्षम्रें का यावि सः (ग्रद्:)
( अस्, अ२.र)
-दन्ता-खी., चनस्पति॰ दन्त्ती (रा. ६.₹३८)
-ध्वज-पु., कक्रमेड्इः (असंशा. २.६३)
-पुष्प-पु., बनस्पति० पलाश्राः ( रा. १०.२७४)
अगस्लः ( रापरि. १०.१२)
वभिन् कि., कक्नजः बकणजबान् गर्भः
( चशा, २.२०)
वक्षस्-पु., भारीर० सनाम्न्तर् ( मुड. प२.११)
उर: ( सुचि. ३.५०)
ढ्वयम् ( मुस्, २७.९, असंशा, ७.१9ं)
-तोन-पु., एक्षण० अदीतिबातविकारेण्वेक:, यक्षसि
तोद़ः (चस. २०.9१; असंसू. ₹०.१२)
( वक्षो)-मर्मन्नन., उरःस्यमर्माणि (सुशा. ६.9०-१9)
बक्षउद्दर्प-प., लक्षण० बक्षसः उद्रद्पः, नाम अर्पीयान-
शोफ:, अरीतिवातविकारेण्वेक: (चसू, २०.११)
बक्षडपरोध-पु., लक्षण० अरीवितातविकरेण्विक:
उक्षस उपरोधः (चसू, २०.११; असंस, २०.१२)
बङ्जनाल-न., नटिका० मूषालिर्माणोपयोगि मृत्तिक्या
 ( र. 90.8 F )
बी., रससाधनोपयोगिनी वक्रा नलिका
(र. ६.8५)
वद्धाण-पु., जरीरे स्थानविशोषः (चसू. १४.१०)
करसंधिः (चचि. ₹०.१७२-७₹; मुसू. ५.१२)
सकियसंधिः (चशा. ५.११)
गण्डक: ( ड. सुड. ४२.११४; अЕस्, ૪.४)
ज-दु., वह्क्षणे जातः ( चसु, १५.9०9)
न्संधि-पु., मेडूसक्सिसन्धिदेशः (दुजि. १२.६ (असंशा, $\omega . \gamma$ )

वद्धुणानाह-पु., उक्षण० अझीतितातविकारेण्वेक: जस्प्याया आनाहो नाम शोफ: (चसू. २०.११) (असंस्. २०.१३) बहन-त्, सनिज० रहगम् (र. 9.89; रा. १२.२9) तस्य सोधनम्-्रहियोगान् घन द्राबयित्वा

 तस्य भारणम्-सर्वरे वक्ते द्राबयित्वा वन्र दोउद्राभागं रसं (पारदं) क्षिपेत्। वतस्तत्राल्पमलं शुरंदं हरितालं द्वत्वाडगस्यवृक्षस्य काछेन मद्रंपित्या तस्य भस् क्रुर्यान्। वत् रसादिपुु शस्तं बतंते। (₹. 4.9 9 c ) सुरकं मिश्रकं चेति द्विविधं चन्रु मुण्यते। स्रुरकं गुणीः श्रेष्ट मिश्रकं अधरम् ( भा. ग. ) गुणाः-कटु तिचंक्षायं ल्वणं सीवें च, (रा,) उण्गं संक्षे सरं कान्विकरं रसायनं कफपित्चमूं प्रमेहछृमिद़ाइपाण्डुररं च (च. ६.१₹)
ह..-रांगा
म.-कथील.
गु.—कथीर,
यं. - रांग.
बङ्गेश्वर-पु., भैषज्ययोग० पारदबंगयुक: छीहगुल्मोदरनारनोडयम्र (₹. १८.५६)
बच-पु., बनस्पतिब वचा (र. १८.४6)
बचन-न., वारिन्द्यियस्य विपय:, भाषणम् (मुरा. १.०)
-परीक्षा-छ्री, (परिन०) प्रक्षररीक्षा(चचि. २५.२₹)
-राक्तित-खी., अथंकीतैनसामर्थ्यम् (चवि. ८.4) बचा-ब्री., बनस्पति० गुणाः-कडुस्तिक्कोग्गा, बमनी,

कण्या, मेख्या, वातकफमी, कृमिविवन्धाषमानगूला-
मप्रन्बियोफज्नरानीसारभूतहरा (ध.२.६;चस.३.५)
ग्रस्थिलाडप्गुप्रगन्धा प्रज़ार्बधिन्योपधि:
( र.9३.69)
关.—यच.
म.-वेखंड.
ग. -बज.
बं. -बव.
ता. - संजु.
बम्विपूपयुज्यते (चसि. ३.१४)
विंचेचनार्यंमुपयुग्यते (चस्. २.,)
सन्यद्योषहरणार्यमुपयुज्यते ( घुचि, १७.૪०)
वणन्चोधनचूलें उपयुन्यते ( सुस, ३०.१९)
ध्रूपनून्यम् ( गुस, ५.१८)

| बचायुजू | आयुर्वैद्रीय-शबद्कोश: | [ वंत्रधार ] | 626 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

श्रेषमझूलग्रशामनी (सुड.४२.१११; असंसू.१६.४०) उम्रगान्धा (₹ १२.१२१-२२)
-युज्-त्री., बनस्पति० बचादूयम्, बचा पारसीकबचा चेति (र. २३.६५-६८)
वचाद्विगण-पु., द्रव्यगण० बचामुस्तातिविषाभयाभद्रदारूणण नागकेकारं चेति । तद्युणाः-सन्यदोधन आमातीसारनाशन आमसंसृप्टदोपाणां पाचनश्र्व ( गुसू. ₹८.२६-२८)
वचाम्बु-न., वचाक्नाथः, वातजारोचके वमनार्थमसौ योज्यः ( सुड, ५6.६)
बज्ञर-न., सनिज० तीक्ष्णलोहम्रकारः (घ. ६.२८)
बज्र-न., खनिज० नरजातिकं बत्रमटास्तमएकोणमष्टफलंकमपृाश्यं घट्कोणमतिदेदीप्यमानं मेघयुक्तेन्द्धघनुर्वत् प्रकाशमानं तथा वारितरं नामातिल्यु बर्तते (र. ૪.२३) स्रीजातिके बत्रमाकारेण चिपिटाकारं गोलाकारमायतं लम्बायमानें वा वर्तंते। (र. ૪.३०) नपुंसकजातिक बज्रमाकारेण बर्तुलाकारं तथा कुणिठतकोणाग्रभारं गुरु च बतरते (र. ૪.३१) नराविकं तद् वज्रमेकैकं प्रत्येकं चतुबिंघं घरंते। श्रेतरक्तपीतकृष्णमेदेन तद् गाहणणक्षत्रियवैइयह्यूदाभिं बर्तते । (१) श्वेतो-विप्रः (२) रकतः-क्षत्रियः (३) पीतो-चैइयः (४) कृष्णः -य्यूदः । बं्रं निजनिजत्रर्णफलम्मद्म् त्राह्यणो म्नाह्पणस्य, क्षत्रिय: क्षत्रियस्य फलमदं भवति। अयं साधारणो नियमः । परं श्रेष्ठश्रेप्टजातिकं बत्र्र नीचनीचवर्णफलमदं भबति। व्रिपहीरकं सर्वन्र फलद्मिति भाव: (र. ₹₹.₹४) तस्य भेद़ा:-नर-नारी-नपुंसकमेदेन त्रिबिध घर्तते। रसेन विपाेक बीर्येण च पून्ने पूँ बज्रं श्रेष्टं वरतते (र. ४.२९) तस्य गुणाः- आयुयुद्यदं शीघ्रमुत्तमगुणप्रदृायि बृष्यं पौश्टिक सर्घद़ोषम्रवामनं समस्तरोगहरं, पारदस्य बन्धनं मारणं दीपनं मृत्युहरं च (र. ૪.३५) तस्य ज्रयोगः- त्रिगुणेन पारदेन सह घं्रं संमर्द्य ततो गुटिकीकृतं तद् योजनीयम् मुखे धुता गुटिका चलड्नविब्न्धन करोति। (र. ૪.૪<-४९) तस शोधनम्-कुलग्यकाथे कोद्नवकाथे वा एकम्रहरपर्षन्तं दुोलायन्त्रेण स्बेदितं बअ्रं शुद्धं भवति (र. ૪.३८) तस्य मारणविषिःमस्कुणर फेन वर्र्र चतुर्वरें प्रथमतो भाब्यम्। मद़नफलरसेन भूलागान् पिप्डा तेन कलेनेल बज्रं

लिप्वा विंदातिवारं पुटं (गजं बाराहं वा) दयाव् अनेन घअंत्रं भस्मीभवति (र. २९.४6) तस्यो-पयोगः- पुंजातिकं पुंसि रुजातिकं ख्रियां नपुंसकजातिंक च नपुंसके योज्यम्। ण्तथ्रियमभझ्भात् बक्रं फलग्रदं न भवत्यन्यन्र पुंबज्राव्, पुंवज्रं सर्वंनैन योजनीयम् (र. ४.३२)
हि.-हिरा.
म.-हिरा.
गु. —हिरो.
बं. -हिरे.
धातु० (चचि, ५.७२)
बनस्पति० कोकिलाक्षः (रापरि, र.६ऽ)
कुशः (रा. ८.र०6)
वालकम् (घ. १.४०)
स्नुही (र. २०,१५s)
सनिज० बैक्रान्त (घ. ६.૪૪)
रर्न० वियापह्ः (चचि. २₹.२५२;
सुस., ४६.३२९-३०)

हीरकम् (र. २.५५-५६; ध. ६.५५)
चतुर्विधाद्दभ्रकादृम्यत्यम् (र. २.५)
( वर्जा )-ल्बी., बनस्पति॰ स्नुही (र. २१.८२)
अस्थिसंहारिका (र. २र.906)
-कण्टक-पु., बनस्पति० स्नुक्; सेहुण्ड:
(ध. १.२३५)
कोकिलाक्षः (रापरि. $૪, \gamma<$ )
कल्द्द-पु., बन्यः सूरण: (र. २.१०५)
-कम्द्क-पु., सूरणः, शूकरकम्द़ाख्यो बा
(र. २९.く३)
-कपाट-पु., पारद्योग० गहणीगदृहरः
(र. १६.४८)
-कारक-न., भैषज्य० ब्याध्रनखम् ( घ. ₹.६०)
-क्षार-पु., भैषज्य० सामुद़सैन्धवका चयवक्षारसौन-
चर्टंकणयुक्तः, अयं सनोद्वरगुल्मशोफसूलानां
नाइकः (र. १९.२६-३१)
-तैल-न., सर्वान्कुष्ठान्मर्देनान्नाइायेव् (र, २०.944-48)
(र. 90.9३-9४)
-द्वावणका-र्री., मूपाविऐोपः (र. १०.१३-१४)
-धर-पु., पारद्योग० पारद्गन्धकताम्राभ्रकभस्सादि-
युक्तः पक्तियूलाद्विनारानः (र. १६.१०५)
-धार-पु., पारदयोग० पारद्वज्रा अ्रकसुवर्णादियुको-
ऽयं सर्व कुष्ध नाशकः (र. २०.१४०)
$-प$ अर－पु．，पारदुयोग० व्याधिवार्धक्यमृत्युप्रभृतिहरः
（र．३०．८૪－८५）
$-प ा त ् र-व ज ् र म य ं ~ प ा न ् र, ~ र ा ग स ा ण ् ड ब स ड क ा न ् ~ व प ् र व ै ड ़ र ् य-~$ विचिं्रेदु पान्रेषु लिद़ध्याप्（असंसू．9०．३६）
－पुप्पा－स्री．，वनस्पति० शतपुष्पा（रा．४．२）
－प्रोक्ता－सी．，वनस्पति० सुघा（ इ．असं．३．८ ） बड्रकन्द्रः（सुड．६०．४く）
－बीजक－पु．，वनस्पति० लताकरजः（रा，परि．८．२४）
－मूली－बी．，बनस्पति० मायपर्णो（रा．₹．१69）
－सूपा－त्री．，मूपाविझोषः（र．9०．9०）
－रस－पु．，पारदयोग० क्षयनाशानः
（र．१४．६． $0-\xi ३$ ）
－लता－त्री．，अस्थिसन्धाना（र．२८，१३）
－वह्झी－ब्री．，वनस्पति० अस्पिसन्धाना，त्रिचतुप्कोण－
काण्डा सूक्षमबहुपर्वर्वा चृक्षोपर्युत्पयमाना ओपधि：
（र．૪．७૪）
－चुक्ष－पु．，बनस्पति० स्तुक्（रा．८．३५६）
－राल्य－र्बी．，वनस्पति० कुटुम्ब्विनी（रा परि．५．२१）
－शोखर－पु．，पारद्योग० क्षयकुषहुरोडयं मासं याबत् मात्रासेवितः（र．२．७૪）
वज्रक－न．，खनिज० वैकान्तम्（ध．६．४४）
भैवज्य० ल्वणम्（रा．६，प५）गुणा：－उष्ण
तीक्ष्णं रोचनं सरं गुल्मोद्रविष्टम्भशूलहरं च （रा．૬．44）
सिद्सर्पि० इंद सर्षिः विसर्पजबरकामलास्नकुष्ठा－
पदम्（असंचि．२१）
－क्षार－खनिज० बज्रकम्（रा．६．५प）
－तेल－न．，सिन्दूतैल० कुष्टचिकिस्सार्थम् （सुचि．२．4\％－46）
बज्राभिधाना गुटिका－बी．，योग० पाण्डुरोग－ हदोगगालरोगगरोद्रास्रद्रभगंदृर्रुल्मवर्भम्ञुक－ मूग्रदोषहरा（ असंचि．१८）
बज्रास्थिशइइसली－ब्री．，वनस्पति० कोकिलाक्ष： （रापरि．४．૪८）
वज्रिणी－स्री．，वनस्पति० बज्री（रा．२८，५＜－५९）
बश्वना－स्री．，धूतैता（र．७．३५）
घज्जुल－पु．，वनस्पति० वेतसः（ध．५．११६，
（सुचि，५．८；असंसू，१६．२५；अछ़सू，१५．४१）
－द्रुम－पु．，बनस्पति० अश्रोकः（रा．१०．२७०）
घट－पु．，बनस्पति०（घ．५．．६६）गुणा：－कषायो
मधुरः शीतो सूक्षः स््रम्भनः कफपित्तप्नस्तृष्णा－
₹र्छिम्यूच्छारक्तपित्तज्वरदाइस्दोहनणझोफहर：
（ध，4．6६）
倉，一बक．
म．－बड．
गु．－व．
बं．—यट．
निष्परराहो वटः（चचि．३．२५८；असंसू．१५．२३）
न्यम्रोधः（र．२．२৮－२८）
अस्य काष्टं दन्तपवनार्थमुपन्दिधम्（ अह्टस，२．२）
（वटी）－बी．，बनस्पति० नढ़ीवटः（ रा．११．११६）
गोलाकारा गुटिका（र．२．৬४）
－त्वच्－घ्री．，वटत्वचा，कयायोडस्य योनिरोगेपु सेचनाध्रमुपयुज्यते（असंड．३९）
－पत्र－पु．，घनस्पति० सितार्जकः（रा．9०．द＇s）
कुठेरक：（घ．४．४४；अहस，२४．१८）
－पत्रा－खीं．，वनस्पति॰ वृत्तमह्रिका（रा．१०．२२७）
मझ्धिका（रापरि．१०，२३）
－पत्री－खी．，पाषाणभेद़कः（रा．५．२११）
－ग्रवाल－पु．，वटस्य कोमलपन्रम्（लुचि．१७．३५－२६）
－प्रव－पु．，वनस्पति० प्रक्षः（ध．५．८१）
－बीज－न．，चरस्य श्रीजम्（ असंचि．$\gamma$ ）
－शुन्न－पु．，अविकसितनवबटपह्धव：

$$
\text { (चचि. } \gamma,<\xi-46 \text { ) }
$$

पुंसवनद्नव्येव्वेकं द्वृ्यम्（सुशा．२．३२
असंशा．१．६१）
वटा拏रः（ इन्दु：असंड，४२）
－सौगन्धिक－पु．，खनिज० गन्धकः（रा．१२．१६६；
थ．३．११४）कटुः उप्गो लोहसंहारः सूतहुननो
रसायनस्त्जग्द़ोषकुपविसर्पहरः（ थ．₹，११४）
हन्－पक्षि० प्रतुद्ववर्गायोडयम्（चसु．२०．५१； असंसू，फ．6२－64）
बटक－पु．，बनस्पति० नदीवटः（रा．११．११६）
पिप्कासमर्द्रक्ूप्माण्डक्कमूलकादिक्रतः मुग्द्यादिकृतः
बटकः（ सुसू．४६，२८，५）
मान० कोल：स च निफ्कद्वयमितः
( असंक, ८; र. ११.४)

गुटिका，गुटी，मोद्कः（ र．८．२）
वटभ－पु．，कीट० सौम्यकीट：श्रेप्मशकोपण：
（असंड．૪₹）
बटृलोह－न．，खनिज० वर्तलोहम्（घ．६．३२）
वद्टलोहक－न．，खनिज० वत्तलोहम्（रा，१३，३४）

बडवा-ली., अश्षा (चइ.१२.6.)
-मुख-पु., बडवानल: (असंशा. 4.4६)
-(मुखी)-ल्री., रेवतीम्रह० (काकरेवतीक, ५६) योग० ह्रुष्मजब्याधिनाशिनी सर्वरोगहरा च
(र. १६.१२८)
बड़ाग्नि-पु., पारदयोग० पारदाडिक्मस्मयुतोऽयं स्थैल्यं तुन्दं च नाशायति (र. १८.9९३-९४) बढ्वानलः, समुदोंद्रमधिधितोडकिः
(र. १६.१२४)
वीवाभिः (र. २७.৮.८)
बडवाग्रिमल-पु., भैषज्य० अभ्विजारः (रा. ६.१४)
बडबानल-पु, बिढ० पारदयोग० पारदादिभस्सयुतोऽयं धनुर्वांतदण्डवातश ह्बलक्पवातानां नाराक:
(र. २१.984-86)
बडवानलगुटिका-त्री., योग० हरितालमाक्षिकस्वर्णाँद्युक्तो ऽयं शूल्कृम्बमिंबैधम्यम्रहणीशोथपाण्ड्डगुल्माझोंवात्कफरोगहरः ध्वासकासज्वराणां नाइक: (र. 9८.9६२-६५)
वत्सक-न., वनस्पतिं० कुटजः ' बृद्दत्कलः श्खपुष्पः स्निग्धपत्रः पुमान् भवेत्। इयामा चारुणपुप्पा सी फलनृन्तैस्तथाडणुभिः (चक. ५.\%; घ. २.१३) बनस्पति० बर्सकबीजमूतः इन्दयवः (रा. ऽ.२१) खनिज० पुष्पकासीसम् (ध, ₹. १२५;

अहसू. $90 . २ 6)$
-कल्प-पु., अध्यायसंज़ा० (चक. ५.9)
-फल-न., वनस्पति० इन्द्रयवः कुष्टे आलेपनार्थमुपयुक्तम् (चचि. 6.9 ₹२; असंड, ४०)
-बीज-न., घनस्पति० इन्द्धयवः (ध. २.१५)
घट्सकाद्विगण-पु., द्वि्यगण० बत्सकमूर्वाभार्ञीकटुकाभरिंच घुणप्रिया च गण्डीरम्। एल्डा पाठाऽज्ञारीकहुइ्रफल्ताजमोददसिद्धाधिवचाः इत्येष बस्सकादिगणो द्दि वातार्शाःपभृतिगदान् निहुन्ति
(अद्धसू. १५.३३-१૪)
वत्सनाभ-पु., विषविशोषः, वहुणाः-अतिमधुर हैपदुप्णः पिच्चसंशोधनो, वातकफमः, कणठरुजाकर्णरुजासंनिपातहरः (च. ७.१२८) कन्दुविषम्, स्निनधघनगुरुकर्मण्यगुणम् (असंड, ૪८; सुक. २.५;

$$
\text { र. } 90,84)
$$

fि. -बचनाग.
म.-बचनाग.
गु. -वहनाग.
बं.-अमृतविश.

चत्सर-पु., संबत्सरम् (अहसू. १९.१८)
बत्साद्नी-च्री., बनस्पति० गुणाः-मधुरा, घृष्या, संतर्पणी, रुख्या, पित्तनुत्, दाहास्वदोपविपदोणविनाशिनी (रापरि. ₹.३४; चसू, २७.१०६) गुद्धरी (युसू. ३२.८) गुणा:-उष्णा, तिन्ता, वातम्रशमनी (मुसू. ४६२२४४-4७; थ, १.१, र.

घद्व्दग्धक-न., बनस्पति० कत्तृणम् (रा. ८.१०६)
घद्न-न., मुखम् ( मुरा, 4.9०)
-जिह्मत्ब-न., मुखवकता (चसि. ९.६)
बद्नोपचय-पु., मुखपुष्टिः (चसू. ४.6८)
बदान्य-वि., उदारः, द़ानशील:, (र. ५.३૪)
वद्रपश्वमूल-न., मद्वत् पब्वमूलम्, हृदृवच्वमूलम् (असंड. $\gamma$ )
चघ-पु., अद्दब्यभेष जेष्वेकोपायः 1 घधोडन्न न साक्षान्मृस्युरपितु वधस्याभिनयो वधभयं का (चबि, C.८७) उन्माद़ोपक्रमविशोषः (चनि. ५.८; अद्धसू, ११.४५) चधू-बी., वनस्पति० स्पृक्का (घ. ३.६२)

सठी (ध. १.६१)
प्रियह्रगुः सारिवा बा (र. २१.१२२)
वध्र-न., अनुयम्त्र० (अहुसू, २५.૪०)
घन-न., भैवज्य० जलम् (रा. १४.३१७)
-कद्र्ली-खी., वनस्पति० काष्टकदुडी (रा.११.१9०)
-कम्द्-ुु., बनस्पति० सितसूरणः (रापरि. ७.८ ) धरणीकंदः (रापरि.७.૪र)
-कोट्रव-पु., वनस्पति॰ कोद्रवः (घ, ६,८६)
-खण्डा-ली., घनस्पति० पझ्मिनी (घ. र. १५५)
-गोक्षीरज-पु., निर्यास० बंशालोचनाभेद्,
बनस्पति० पलाशगन्धा (रा. ६.८१)
-चम्ट्रिका-त्री., वनस्पति० मद्धिका (रा. १०.२२५)
-चछ्छाण-न., बन्योपल्म् (र. ૪.२૪.२५-२६)
-ज-पु., वनस्पति॰ नागचम्पकः (रा. १०.२४२) नुम्बुरुः (ध. २.४२)
सितसूरणः (रा, ५. परि, ८)
वनबीजपूरकः (रा. ११.३३)
(-जा)-त्री., वनस्पति० मिश्रेया (रा, ૪,५)
मुदूपर्णी (ध. १.१३८)
गत्वपलाशाः (रा. ६.८३)
कासमी (ध. १.३८)
अइनगजधा (रा. ४.४००)
अरण्यकार्पासी (रणपारे. ૪.४८)
दोफालिका (घ, ૪.८३)
-जमूर्धजा-ब्री., भैपज्य० ककंट्रार्री (ध. १.८६)
-तिक्तक-न., शाक० पथ्यसुन्द्रम्; कफपित्तारं तिन्ं रीतं क्ुविपाकि च ( चसु. २७.९५) बनस्पति० बस्सक: (अहस्त, ६.७७)
-द्वमन-पु., बनस्पति० द्मः (रा. १०.१२२)
दीप-पु., बनस्पति० चम्पक: (रा. १०.२४०)
-पुप्पा-स्सी., वनस्पति० हातपुप्पा (रा. ४.२)
-पुप्पोत्सव-पु., बनस्पति० भाम्र: (ध. ५.२)
-पूरक-पु., बनस्पति॰ बनबीजपूरकः (रा. ११.३३)
-प्रिय-न., बनस्पति० स्वक् (ध. २.५०)
-बर्थर-पु., बनस्पति० शानुकः (रा. १००८६-१४५)
चर्वरिका-ब्री.. बनस्पति० सुमुख:
(रा. $90 . \ll$-9 \% ¢ )
-बीज-पु., चनस्पति० बनवीजपूरकः (रा. ११.३३)
-बीजपूरक-पु., बनस्पति० मानुलुक्${ }^{\circ}$
(रा. ११.३₹)
-मझ्धिका-ब्री., बनस्पति॰ भ्रैम्मी (रा. १०.२२६)
-मालिका-त्री., बनस्पति० ग्रैम्मी (घ. ५.१४०)
-मालिनी-बी., बनस्पति० बाराही (ॅ. ४.३२)
मैप्मी (ध. ५.१४०)
-मुद्र-पु., वनस्पति॰ मकुष्का (घ. ६.९२)
बैदलमेद्धः मुर्रिका ( उस्: $8 ६ . २ ०$ )

- ( मुद्रा )-बी., बनस्पति० मुदुपर्णी
-मेथिका-ब्री., घनस्पति० मेथिकविदोष:
(ध. ६.११३)
-मोचा-स्री., बनस्सति० काट्रकबली (रा. ११.११०)
-रम्भा-ब्री., बनस्पति० गिरिकदुली
(रा. ११.११२)
-लक्ष्म्मी-क्री., बनस्पति॰ कद्दुखी (रा. ११,१००)
चद्धरी-स्री., वनस्पति० निश्रेणिका
(रापरि. $6 . ५^{\circ}$ )
-चासक-पु., घनस्पति॰ शाल्मरीकन्द्:
( रापरि. ५.४६ )
-चासिन्-पु., बनस्पति० शाल्मलीकन्द:
(रापरि. ५. 8 ६)
ज्युभालुः ( रा परि. ५.३₹)
चासी-की., बनस्यांत कपभ: [रा. ५.१५८)
बाराही (रा. ५.१श५)
सुष्कक: (रा. ११.२२१)
-विलासिनी-र्री., वनस्पति० शहुपुप्वी
(. $.8 .99 ३)$
-बृन्ताक्की-खी., वनस्पति० वृहृती (रा. ૪.१२१)
-रालि-अौ., वनस्पति० मीहिः ( रा. १६/\&又)
-राहारक-पु., बनस्पति० भ्षुदोगोधुर:
(रा. ३.१३२)
-स्रूका-क्री., वनस्पति० कपिकर्हू: (रा. ३.२०२)
स्था-प्री., वनस्पति० असर्थ्था (रा. ११.१२२)
अल्यम्लपर्णी ( रा परिं, ३.३२)
-हरिड़ा-प्री., बनस्पति० सोली (रा. ५,१ง)
-हास-पु., वनस्पति० क्वःः ( रा. १०.२५द)
बनक-प., धान्य० बनकोम्ववः (चसू, २६.८४)
बनस्पती-खी., पुप्ररहितो फल्दुमः (वक. १.८) बनख्यति० वृ: (व. ५.४६.)
बटप्रक्षपि-वृलोतुन्बर्वाद्यो बनस्पतयस्पेपां कमायः पित्तजम्रन्थौ धाबनार्धमुपयुग्यते ( मुचि. १८.9\%; असंस्. ८.६८)
-कपाय-पु., न्यग्रोधादिकपायः ( युचि. १२.४)
-द्वेवता-दी., ये कनस्पतान् हिंसन्ति परिगुहीतानपरिगृहीतान बा, तेषां घनस्पतिदेंवता अमिकुध्यम्ति अभिन्नेंब्वानरो नाम, सोमः पितृमनाम, स्वधितिः किवो नाम, आपो बर्गो नाम, भूमिनिनऋतिनांम, ग्रार्बियक्राम, गौ: इलोको नाम, देव पवमानो नाम, आदियः पूपा नाम, दिराः काष्धा नाम, हन्द्रो वरुणो नाम, वायुः प्राणो नाम, ता बै द्वादूरा घनस्पर्नानां देवताः। एता एुज बनस्परीन् मून्तं कमपि घन्ति ।
(काक रेखर्ताकल्य, ६४)
-पसब-पु., उडुम्बरादिक्कीरृृक्षादीनां नूवनपद्धःः। गुणाः- कपायः शीतः संम्राही रक्तपित्तातिसारिणां शासः ( सुस्. र६.२イs)
-सिद्धघृत-न., देह०० कीरिरृक्षसि छप्ततम , कक,जतिमिंरे तर्पणाथंमुपयुज्यते ( मुउ, १५,२२)
बनान्तपवन-पु., आम्राद्विवाटिकासमीपवातः अस्प सुख्यवरोंन मय्यपानजदाहसोषषामों भर्वति
(मुड. 86.4०)
बनाम्र-पु, बनस्पति० क्रुद्राम्रः (रा. ११.६)
यनार्द्रका-त्री., घनस्पति० वनजार्द्रका.
( रा परि, ५.२१)
घनितास्तन्य-ने., खीटुरघम् मानुष्टुर्धनामं सद् हिवम् ( असंस्, ६.६२)
[ वनेज्य ] आयुर्वैद़ीय-शान्दकोशः [वमन ] ७२३

घनेज्य-पु., बनस्पति० राजाम्र: (रा, ११.११; पृ. १ษ०) बनोद्यव-पु., वनस्पति० तिलाः (घ. ६.१२२) ( वनोद्भवा)-सी., घनस्पति० मुद्वपर्णाँ (रा. ₹.१७4) अरण्यकार्पासी । रापरि, ૪.૪०) बनबीजपूरकः ( गा. १母.३३)
बनौकस्-पु, मरंटः (घ. परि. 6)
बन्दक्का-खी., वनस्पति० वृक्षाद्वनी (घ. ४.२,6)
घन्द्नीय-पु., बनस्पति० पीलो भुङ्गराजः (रा, ४.२१) (वन्द्नीया)-की., भपगय० गोरोचना (घ. ३.२०) बन्द्राक-पु.: बनस्पति० चुक्षादुनी
(言:, असंउ. रा. ६.9४9)
वन्ध्य-चि., अनपल्यकः (पुसान्) (र. २२.३)
(वन्ध्या)-सी., निरपल्या स्री (सुक. ६.१9) आादिवन्ध्या रक्तवन्ध्या बातबन्ज्या पित्तवन्प्या होल्मवन्ध्या संनिपातचन्ध्या भूत्वन्ध्या देवन्र्याडभिचारवन्ध्या चेति नव बन्ध्याः (र. २२.३) बनस्पति० बन्ध्यकर्कोटकी (रा. ₹.२७३,
र. २०.4४-4५)
-कर्कोंटकी-स्री, लता० तिकता, कट्वी कफापहोप्णा, स्थाबराड़िविषनाशिनी रसाग्रनी चेति (र. १७.१६) अपुविशोषः (ब. १.9<4)
-करोटी-खी., बनस्पति० कर्कौटी (रा. ५.२७६)
वन्ध्यात्व-न., सी., रोग० अशीतिबातरोंगेप्वेकः अनपल्यता (कासर, 26.9९-२९)
बन्य-पु., बनस्पति॰ सितसूरण: (रा. ८; परि. ८)
महानलः ( ब. 8.982 )
त्वक् (रा. \&.v६)
परिपेद्धम् (घ. ₹.५५)
गृष्टि: (रा. Ј.१₹५)
केवत्तुम्तकम् (चक. चसू. २.द)
बनाकम् (चचि, ₹.२५८; अहुस्. १५.६)
( वन्या )-ब्री., बनस्पति० राजस्जर्जूरी ( रा. ११.६८)
सुस्ता (रा. ६.फ., )
मिश्रेगा ( रा. ४, द)
गल्धपलारा (रा. ६.८६)
चूडामणिः ( रा. ३.म८)
सुद्गपर्णी ( रा. ३.१७4)
कुरण्ट: (रा. 9०.898)
गोपालक्कंटी (रा. ₹.२६६)
-कुकुट-पु., ताम्रचूहः चनजातः कुकुट:, गुणाःस्निगःः उष्णो वृप्यः स्वेद्बसबलवहो बृंहणो गुरुमैयूरतुल्यगुणश्भ ( सुसु. $૪ ६, \xi ५-६ ६)$ अा, को, सं. 99
-कुलत्थ-पु., घान्य० गुणा:-आनाहमेदो-गुदकीलहिकाभ्वासापहः शोणितपित्तकृच, कफस्य हन्ता, नयनामयम्नश्र ( सुसू. ४६.३८)
-जीर-पु., बनस्पति० बृंश्पाली (घ. २.७२)
-चृक्ष-पु., वनस्पति० पिप्पलः (ध. ५.८0)
बन्याद्विपिष्पली-ष्नी., बनस्पति० चविका (रा. ६.१२२) गुणाः-उष्णा, तीक्ष्णा, रुच्या, दीपनी
(रा. ६.१२२)
वन्यारिप्रा-स्री.; बनस्पति० झोली (रापरि. $6.9 ७)$
वपाटिका-बी., रोग० क्षुदरोग० अवपाटिका
(सुचि. २०.३२)
वपावहन-न., मेदस्थानमू (चशा. 6.90 )
वपोद्रस्था स्निगधर्वरिका, यां जनास्तेलवर्विकेत्स्याहु: (चवि, 4.е)
बपुस्-न., शरीरम् (सुचि. २૪.प३)
बमथु-पु., लक्षणण उर्दि: (सुज. प१.८;
सुसू. ४६. ५००; अह्टसू. २.४)
चमन-न., उपकम० यदूर्ण्वभागेन मुखेन दोषहरण करोति (चक. १.४) वमनं हैष्महराणां श्रेष्टम् (चसू, २५.४०) प्रश्रास्तिः-र्लेष्मणि बमनं कुर्योत् संयोगे च कफ्राधिके। आमाभयगताsन्नाल्यनिर्हुरणाथैमुपयुज्यमाना चिकिस्सा (सुसू.२७.४) बसनार्हा:- नव नबजरालिसाराध:पित्तासुग्राजयक्षिम्रणः । कुष्येट़ापचीग्रन्थिश्रीपद़ोन्मादकासिनः । च्वासहृह्धासवीसर्पस्तन्यद़ोपोध्घंरोगिणः। अवाम्यागाभिणी, रूक्षः श्रुधितो नित्यदु:खितः। बालवृद्ब, कृरास्थूल्ह्हन्दोगिक्षततर्बुल्यः। प्रसक्तवमथुप्धीहतिमिरक्रिमिकोष्टिनः। ऊर्ष्व्रहृत्तवाखस्नद्त्त्वस्तिहत्तस्बराः । मूत्राघाल्युदरी गुल्मी टुर्वमोऽल्यमिरर्शसः ॥ उदावतंअ्रमाष्टीलापार्षंहुवातरोगिणः। ॠते विषगराजीर्णविरुद्याभ्यवद्धारतः। प्रसक्तवमथोः पूरें प्रायेणामज्वरोडपि च। धूमान्तै: कर्मभिर्वर्ज्याः संवेंरेव त्वजीरिणन: (अहसू. १८.9-6) विधिः-अथातुरं स्तिग्धं स्विन्नमभिष्यन्दिभिराहौंररनबबन्द्धोषमवलोक्य श्रो बमनं पाययिताऽस्मीवि संभोजयेत्तीक्ष्गामंमिं ब्वनन्तं बहुदोषं महाव्याधिपरीवं वमनसात्म्यं च। अथापरेयुः पर्वाहे साधारणे काले बमनदृध्यकपायकलक चूर्णास्नेहानामन्यतमम्य मात्रां पाययित्वा वामयेद्यथायोगं कोष्ठविशेष्रमवेक्ष्य, असात्म्यकीभस्सटुर्गान्घिद्दुर्दर्शनानि च वमनानि विद्ध्यांत्, अतो विपरीतानि विरेचनानि, तन्र

७२२ [बमन]. आयुबैंदीय-शब्दक्कोश: : [घमनद्रव्य ]

सु कुमारं कुरां ब्वालं बृन्ं, भीरुं ता वमनसाध्येपु चिकारेपु क्षीरदृधितक्रयागूनामन्यतममाकणंड पाययेत्, पीतौषषं च पाणिमिरमितस्तः प्रताप्यमानं सुह्रनमुपेक्षेत, तस्य च सेद्दम्रानुर्भांवेन शिशिलतामा पंन्न स्वेम्यः स्थानेम्यः प्रचलितं कुक्षिमनुसुतं जानीयात, ततः प्रचुत्तहल्लासं ज़ात्वा जानुमात्रासनोपबिश्रमासैलैल्लाटे पृषे पार्श्वयोः कण्टे च पाणिभि: सुपरिगृहीतमइगुलीगन्धर्वह्तो त्पलनालनामन्यतमेन कण्डमभिस्पृरान्तं बामयेत्तावद्यावत् सम्यरवाः न्वलि ह्रिानीति। क्षीराद्द्यो वमनद्धच्यसंस्कूता जेया अथवा धीरादी़न् पूँ्व पाययेत्, अनन्तरं मान्रयाबमनद्वध्यमिति (वुचि. ३३,५-6) कफे तीक्षणो-
 स्रिग्धाम्ललन्रणेर्बायुना युक्ते कफे बमेत् (अहस. १८.२१) मर्यादा-याबत् पिचस्य दुर्शंने स्यात, कफस्य बा छेद़ोड्तः स्याव् तावदूमेत्। हीनयोगेनरः कणाधान्रीसिदार्यलन्नणोदकैस सकूद्येव् । सम्गय्योगे कफपित्चानिलाः कमेण निरिब्बन्धनिःसहूरां प्रवर्तन्ते। अवियोगे-पुनः फेनचन्द्रकरकयदूमितं भधति । सम्यक्योगेन बमिते सति मुहूत्वमाश्शास्य धूमन्रयात् अन्यतममेकं पाययेद्वैय्य:, अनन्तरं होहाचारमाविरोप्। ततः सायं प्रभाते वुभुक्षित उध्योद्केन ख्वातो रक्षाल्यन्नं भुज्ञानः पेयांदिंक कं भजेत्, यथा प्रधानझुध्या छुनको नरो द्वाबनकालाबेकसिन् दिने पेयां भजेत्। द्वितीयेइ₹न्येकमन्वकालं विलेपीम् आद्रियेत। तृतीये वासरे दाबचकालौं विलेपीमेव । चतुर्थ दिबसे अकृतं शुण्डीलनणाव्यसंस्कृतं यूषं, कृतं गुण्ठीलबणादिसंस्कृतं यूषं च ढावस्ककालौ भजेत, पथ्यमेडहि प्रथमेडचकाले च अमुमेव संबेत। त्रिप्बषि कालेख्वकृतं कुतं च यूषं मजेत् विभजग्र ताबद् गम्यते। एूं कालग्रयं कृताकृतं रसं विभडय भोजयेत्। सतराश्नेण प्रकृतिभोजनं कमेण सेचेत। तलेख मध्यहुद्यु, गुदूस्यावरशुनिक्रुद्धूस्य च यथास्वं योजना कार्या (अह्ठस्. १८.२९) बमने आन्तिकी वैंगिकी मानिकी बैंक्रिकी चेति चर्तुविधा शुद्यिर्यवते। आन्तिकी झुदि: पिच्चान्तर्वं बमनमिति मर्यादा। बैंगिकी झुन्किश्यत्रुभिवेगैजैघबन्यं वमनम्। यत्तु फड्भिखन्मय्यमम् यत्वप्टाभिस्तत् प्रवरम् । (चसि, १.१₹-१४) मानिकी श्रुद्धि: विरेकादृनम्तरं वसिसद्वोचस्य भ्रस्थमानमुक्यम्। लैन्निकी शुदि:

सम्बग्नमनलक्षण पित्वान्तत्नाद्ध बोध्यम् (चसि.१.१३) बमने मद्नफफलं श्रेष्टम्, घमनावसरे तरकपायं सृदितरालितं सृम्रोद्वितेन विधिना पिचेत्। तेन साधु बमेव् (अहृक. 9.9-6) 'मदनमधु कलम्बानिख्वचिचिशालान्नपुस कुटसमूर्वादेवद्वालीकुमिभम्। विनुलुलद्वनचित्रा: कोशवन्यौ करतेः कणलवण्यचल्यासर्वपा»च्चर्न्नानि।' हृति मद़नाद्विगण: म्ययुज्यते (अए्टस. १५.१) म्टदुकोपेन क्जुन्त्ताइल्यकफेन वा पीवमविरीक्ष्वं हिमं स्लोकं तथाडजींनें डुर्घेलेन वा पीतं बमनमधः प्रयाति। तेन इप्दानिदोंपम्रकोपाश्र भवन्ति । अस्यां व्यापाद्वित नरं स्निमधं कुत्वा पूप्वम्तविक्रसं स्सरन वामयेत् (अहुक. ३.१-२) अतिवमतो बायुना यस्य हदयं पीउयते वस्स स्निरधाम्ललकणं द्यात्। पिच्चाधिक्ये मधुररीताद्दिकं कफाधिक्ये रक्षकटुतिक्काद्दिकं द्यात्। तथाडतिवमने रेंनें द्याव्, गीताम्बुपरिपेचनं च कुर्यात । फलरसःः सपुतक्षौझृरार्करं मन्य पिशेन. (अहक, ३.१-३०) बमनपक्रिया बसतोडन्तःप्रविएजिद्वायां हुया यूपमांसरताः स्निग्धाम्ललनणा: कचलम्रहा हिताः, किंच तस्य पुरतः अन्ये नरा अम्लानि फलानि अभ्षयेयुः उष्ण-तीक्ष्ग-सूक्षम-न्यनायि-चिकाइीन्यौपपधानि स्वर्वीर्येंण ह्वदयमुपेल्य धमनीरनुसृत्य स्यूलाणुसोबोम्यः केवंल शरीरगतं होोपसछ्वातमाभेयताद्र विप्यन्द्वयन्ति, तैक्ष्पयाद्व विच्चिन्दुन्ति, स विध्छिब्धः परिप्लवन् स्नेइभाबिते काये सनेताक्तभाजनस्थमिब क्षैद्मृसज्ञन्नणुप्रवणभावाद़ामाकायमागम्योदान्नम्रणुनो डभिवाखास्मकत्तादहरंभागवभात्रोषथमृर्वसुरिक्षप्यते (चक. १.५) वमनप्रशास्ति: सम्यग्वमनेन के दोपाः न प्राहुर्मबन्ति ते यवा कास उपल्टेःः्रोतःसु सलनृढि: स्वरभेदो निद्धा तन्द्राडsलन्यद्रीर्ध्यं चिषोपसर्गा: शीतलिकाद्य: करप्रसेकः ग्रहृणीरोगश्र न भवन्ति (सुचि. ३₹.9२) बनस्तति० गाणः (रापरि. ४.१०)
(बमनी)-मृी., बनस्तति० भणपुप्पी (घ. १.२००; असं, रक्तपित चि. 引)
-द्रव्य-न., आामकं म्न्यम् फलजीमूतकंक्ष्वाकुधामार्गवकुटमकृतबेधनफल्लानि। फलजीमूत के क्ष्वाकुधामार्गंब्वत्रपुष्याणि (चवि. ८.१₹५) गुणाःवमनद्नव्यं सरं सूक्ष्मं तीक्ष्णगुप्णं। विकाशि च भवति। बमनद्व्यं बिरेचनगुणेः समं बर्वते। परं


प्रभाषात् बसनदृम्यस्योर्घगामिल्ं बर्तते
( ुुचि. ₹3.१₹)
-द्रव्यविकलवविश्ञानीय-वि., अध्यायसंज्ञा० कमनम्यव्यविक्पत्रिज्ञानसधिक्रुय क्रतोड ज्याय:
( सुसू. Ү३.9)
-मात्रा-बी., वमनदृ्यकषायमान्राः- प्रधानमध्यमाsघमभेदानत्तन्न्नान्तरोक्ताः कध्यन्ते। यद़ाह चक्षप्यःकायवाने नवन्रस्या उयेका मात्रा प्रक्रोतिता । सध्यमा पणिमता प्रोक्ता त्रिभ्रस्या च कर्नीयसी ( मुचि. ३... )
-विरेचनव्यापतिसद्धि-क्री., अध्यायसंज़्रा०
(चसि. ६.9)
बमनीपुष्प-न, हनस्पति० क्राणपुर्पी (असंचि, ३)

(उ, युउ. ६४.८२)
बमनोपग-वि., यमनोपयोगि (चसू. ४.८)
बमनोपगगण-पु., द्वव्यरण० मधुमधुक्कोघिद़ारक-
 इृति दरोमानि बसनोपगानि भवन्ति (चस,.४, ४-१३) महाकपायवरें एको गणण: (चसू, ४, ४-93)
वमायिन्नी-ब्री., वनस्पति० अङ्लारवद्धी (रा. २.१८२) बमि-ख्री., बसनम् (र. १२.90)
-निव्रहृणवर्ग-q., द्य्यगण० लगताम्रम्रद्रदाडिमयदपहिकमानुलुइ्रसंब्यानि जाम्बगाम्रपद्धबानि बमिनिमहणणानि मृत्तना च ( असंस्. १५.२८)
वयसू-न., रारीरानस्थाविशेपः, तारुण्यम्, वयस्त्रोत्वि कालग्रमाणविंरोषापेक्षिणी हहि झरीराबस्खा क्योडभिधीयते। तदूयो गयासभूलमेंदन त्रिविधम्-बालंमधंयं, जीर्णमिति। वत्र बालमपरिपकधानुमजात-
 मापोछशर्र्ष, विवर्धमानधातुगुण्ण पुनः प्रायेणानक-
 बलर्बीर्योंख़्वपराभमम्रहणधारण स्मरणनचनविज्ञानसर्वघातुयुणां बलस्थितम बस्पितसच्वमविरीर्थिमाणधानुगुणं वित्तथातुगागमापष्विर्षमुपद्दिघम्, अतः परं हीयमानधात्विन्दिययक्र्वीर्मीयौख्पपराक्रमझ्रह्रणधारणसरणवन्नविज्ञानं अ्रइयमानधातुगुणं बायुधानुपायं कमेण जीर्णामुष्यते आवर्षेशतम । बर्षशतं सल्वायुपः प्रमाण्मस्मिन् काहे, सन्ति च पुनरधिकोनवर्धशतजीविनोडकि मनुप्याः, तेषां विकृतिकर्ज्ये: प्रकृत्यादिबलविरोंजैरायुपो लक्षणतश्र

प्रमाणमुपल्ल्य बयसख्वित्वं विभजेव्
(चवि. ८.१२२)

तन्रोनपोउत्र्वींया बाल्लः। ते त्रिविधाः- क्षीरपा: कीरात्रादा घन्वाद़ा हृति। तेपु संघस्सरपरा: क्वीरपाः, दिसंबत्सरपराः शीरारान्वादाः, परतोड्राद़ा इति। पोउशासपत्योरन्तरे मष्यं वयः। तस्य विकल्लो-वृद्विद्यौैबनं संपूर्णाता परिद्वाणिरिति। तत्र

 मीषत्परिहाणिर्याइ्व् सततिरिति। सततेरुरुण्व क्षीयमाणधारिवि्दियबबहवीयोंस्साहमहन्यद्यनि वल्रपल्तिसालिल्यजुछं कासभ्वासप्रभृतिमिरुपदैवैरभिभूयमानं सर्वक्रियास्वसमर्थ जीर्णागारमिवाभिदृष्टमनसीद़्नं वृद्वमाचक्षते ( सुसू. ३५.२९) पक्षी ( असंत्. $ム$.२३)
(वयः)-परिणाम-पु., चयसः परिणतिः पक्कता वा ( उसु. १४.96) -परीक्षा-ब्बी., बयः कालेन कालविदोपेण परीक्षेत (चवि. ४.८) -सात्क्य-न., क्यसः लात्म्यम् (चचि. १.२८)
-स्तम्भन-वि., अवस्थाविरोपस्थापकम् (र. ५..१४५)
-स्थ-वि., तरुगः (ड., सुड. २४.२\%; अहस्, ६.६८)
(-स्था)-स्री., वनस्पति० गुहुची ( मुल.३६.६)
चाली़ (चवि. ८.949; असंसू. 94.૪6 रा परि. ५.४१)
काकोली (घ. १.१३२)
क्षीरकाकोली (ब. १.१२૪)
आमलकम् (ध. १.२१५)
द्रीवकी (व. १.२०५; र. २२.९६; सुड. ३२.૪) -स्थापन-向., कयः तारुयं स्सापयति इति

-स्थापनगण-वि., दूष्यगण० पख्वके महाकषायवर्गो एको गणां, वयस्तरलं स्थापयतीति (चस्. ४.८) अम्टताइ भगा धार्ग्रीमुक्ताश्रेतारीक्न्न्यतिरसामण्डूकपर्णीस्थिरादुननंदां इृति दरोमानि बगःस्थापनानि भवन्ति (चसू. ૪.१८)
वर्ष्सतमायुःस्थापनम् ( उसू, १.८(५))
घृत्गुणेव्बेकः, याबदेवादुः प्रमिते तावदेवायुः स्थापयत्यनाबाधम् ( सुसू, ४\%.9६)
कुह्नुमम (घ. ₹.१२)

बर－न．，बनस्पति० खक्र（रा．६．66）
सनिज० सैन्धनम्（ अड़सु．१०，२७）
आर्द्रकम्（घ．२．८૪）
（वरा）－खी．，वनस्पति० काकमाची（रा．४．३६）
त्रिफला（र．१२．५१－५२，र，२，८६ अहुसू．११२．३२）
गुद्वची（रा．₹．१）
सेदा（रा．५．१६१）
नाही（रा．५．१४४）
पाडा（घ． 9.60 ）
हरिद्वा（रा．६．७९）
विङन्रुम（रा．६．१९）
बन्ध्यकरोंटकी（रा．३．२७४）
श्राताबरी（चचि．१९．६२）
आसुत० सुरा（ध．६．२७५）
（ बरी）－त्री．．वनस्पति० भाताबरी（सुड．१७．३४； अहस．२०．३し；र．२0．69）
－करण्डक－पु．，करण्डकः（र．१७．८१）
－तरु－पु．，घनस्पति० भल्धातक：（रा．११．२०२）
－तिक－पु．，घनस्पति० कुटजः（रा．९．१९ ）
निम्ब：（रा．९．४\％）
पर्पंटः（ध，१．४५）
－（ तिका ）－ब्री．，बनस्पति० पाठा（ध．१．6०）
－तिल－पु．，तिलभेदः，कृव्णतिलः（र．३०．४＜－૪९） द्र०＇विल＇
－त्वच－पु．，वनस्पति॰ किराततिक्तः（घ．१．३४）
－दा－ष्री．，वनस्पति० सुवर्चला（घ，૪．३く）
－दार－बी．，न．，स्थावरविष०पन्रविषम्（असंड，$\gamma \circ$ ； सुक，२．4）
－नाग－न．，अनौ धमानेन बहुशो दढं मुदु कृष्ग नुतदाबं च जातं नीलाअनोपेतं तीक्ष्णलोह्द्यम् （र．८．३९）
－पोत－पु．，पदु० जाइल्ललमृतः（चसु．२७．४६）
－मूपा－ती．，मूषा० इंय प्रहराबधिमम्नि सहते
（र． $90.9 ६$ ）
－लोहक－न．，सतान्धलक्कुचद्वे बहुवारं निक्षिप्य पुनः पुर्नानिष्कासितं तीक्षणलोहयुक्तं दुतं ताम्रम् （र．८．१२）
－रर्णिनी－त्री．，बनस्पति० हरिदा（घ．१．५४）
चर्णी－ब्री．，वनस्पति० हृरिद्रा（र．११．१०४）
चार्तिक－पु．，रसशासतर्व्वज्：，वृत्तिप्टीका，तां जानाति हुत्ति वर्तिकः，वरः श्रेप्ठश्रासौ वार्तिकः， वरवर्गिकः（र．८．८२）

बरक－पु．，धान्य० प仓िकभेदु，ततोडल्पान्तरगुणो वा （ वसू，२ै． 9 ）
घनस्पति० कृष्गमुद्गः（घ，६，८३）
प्रिय零：（रा．१६．9४४）
विक्किरपक्षिविऐोषः（असंसू． 6.69 ）
इग्रामबीजम्（चस्．२७．१6；सुसू，४६．२१）
वरट－पु．，पक्षि० इंससहराः（अहस，१．४६）
（ घर्टी ）－बी．，कीट० शूकतुण्डविषः अभिमकृतिकः
पित्तरोगकृच（ सुक，२．५；सुक，८．८－१२）
बरटी－प्नी．，（ सुक．३．५）
－पत्र－पु．，कीट० आमियः（असंड．४ই）
－मत्स्य－पु．，मस्सः अयमस्थिविशः（ सुक．३．५） वरण－न．，आवरणम्（चचि．२३．४८；असंस्，२६．६） बर्गनृक्षः（असं，राजयक्मचि．फ；र．२२．，१२३）
－बन्ध－पु．，प्रजारक्षणख्न्चः（कारेवती क．＜०） बरणाद्विगण－पु．，दृ्यगण०＇वरणसैर्यकगुग्मरातावरी－

दहनमोरटबिल्वविपाणिकाः।＇द्विद्वहतीद्विकरत्ज－
जयाद्वयं बह्द्रपह्धनद्रर्भराकरा：
（असंसू．१६．१५－१६）
वराक्र－पु．，इनस्पतिक अम्लवेतसः（का सिद्धि ४）
न．，बनस्पति० गुडत्यक्
（चक．चचि．१२．१९（३）
च्वक्（ч．२．4०；अहिस्，२१．१४）
बनवासिका स्वक्（ उ．सुक．5．₹）
（ वराडी़ी ）－श्री．，बनस्पति० हरिड़ा（रा，६，6८）
दृन्तीभेदः，अरणी（ध．१．२२४）दू०＇द़न्ती＇ बराइघ्रि－बी．，त्रिकालमूलम्म（र．₹०．६२）
वराट－पु．，भैषज्य० कर्दर्दिका（ध．₹ परि，२४）
बराटिका－ल्री．，सैषज्य० कर्दिका（ध．₹ परि．२४）
कपर्दी（र．₹．१४५－४६）
वराम्ल－पु．，वनस्पति० मानुलुकः（ध．५．२३）
वरारुह－पु．，बनस्पति० बिल्वः（घ． $9.9 ० 6$ ）
वरासग－पु．，भासुत० त्रिबृत् तिल्बको हरीतकी परण्ड： कारवेछ्धिका，सुधापयः हत्येवसादिप्रधानबिंरेचन－ दृव्यकृतो 5 मम् आसबो बरासकः सेहुण्डर्बजितः （सुस्，$\gamma ૪, \mathrm{\beta}^{\circ}$ ）
बराह－पु．，पशु० सूकर；तन्मांसं स्नेहनें हृहणंण घृष्यं ध्रमझमनिलनाशन बल्यं रोचनं गुरु सेदृनं च （चस，२७，७く－6९；अहसू，१४，३૪）
कुरक्षेश्राद् द्क्षिणद्विग्रती देश्शाविशोष：
（कासंखिल．24．9४）

न., खनिज० हीरकम् (घ. ६.५५)
( वराह) -खी., वनस्पति० मुस्ता (ध. १.४०)
(वाराही)-खी., ( रा. ७.१३४)
-कन्द्द-पु., कन्द्रशाकविशोषः, यकालुकः, गुणाःस्रेप्ममो रसपाकतः कटुको मेढक्रुकृमिमरो बल्यो चृध्यो रसायनश्य (सुस, ४६.३०९) ब्ननस्पति० गृद्टिः (रा. ऽ.१३६)
-कर्णी-ख्री., वनस्पति० अश्वगन्धा (रा. ૪,४००)
-दन्त-पु., वराइस्य द्न्तः (चचि, ५.१६०)
-दशन-पु., सूकरद्तः, क्षतशुक्काख्यनेत्ररोगहरवर्स्युपयोगिद्वव्यम् ( असंड, १४)
-पत्री-खी., वनस्पति० अश्धरान्धा (रा. ४.४०२)
-मांसप्राया-वि., घराहमांसस्य निल्यसेवनं कुर्वाणा (गर्भरणी ) (चशा, ८.२१)
-मेद्स्-न., श्रकरमेदः हुदं नेश्ररोगेपु नस्य-खिरोबस्सादिभिप जेषूपयुज्यते (असंड.१९;युचि.२६.१७)
-चसा-त्री., इयं आनूपमृगवसानां श्रेपतमा (चस्, २५.३८; अह्रसू. ५૪२.)
-विप्टा-स्री., सूकरशकृत् सुद्या च मरीरूपा सर्वनाडीविनाशिनी (असंड. ३५)
बराहिका-बी., बनस्पति॰ कपिकच्हू: ( रा. ३.२०२) अश्धगन्धा (रा. ४,૪००)
बरी-स्री., (घ. १.२९१)
-मूल-न., राताबरीमूलम् ( मुचि. १५.४५)
वरीयसी-बी., वनस्पति० श्रातावरी (रा. ४.४४०)
वर-त्री., धान्य० (असंसू, ₹०.१५)
वरक-पु., वनस्पति० शणबीजम् इयामाकहसशः कषायसधुरल्युपातलशोषणादिगुणः (चसू. २ง.१८)
बरुण-पु., वनस्पति० गुणाः-तित्त: कटुः गीतः स्निर्धो वातमो विद्धिधिजन्तुरक्तदोपरीतवातहरश्य
(ध. ५.१9९)
हिं.-वरना.
म.-वायवरणा.
ग.- -बायकरणो.
बं.-चरणगाछ.
बनस्पति० तमालः (अरु. अहस. १५.२१; र. १६.9०५)
न., बनस्पति० जीरकम् (ध. २.६६)
देवता० ( सुसू. ५.२६-२५)
तिक्षझाकटुनः ( सुरा. ३९.6)
( बरुणा )-बी., वनस्पति० वरणण: (र. १८.२)
-शाक-न, शाक० बरुणपन्नाणां शाकर्वेनोपयोग:
( स्रसू. ४६.२७१)
वनस्पति० वरुणः, तस्य पन्नाणि शाकत्वेनोपयुज्यन्ते
( सुसू. 8 ६.२69)
वरुणार्मजा-त्री., भासुत० सुरा (ध, ६.२५५)
वरुणाद्रिगण-पु., द्यं्यण० वर्णादिभेषजद्व्यसमूहः, वरणावंगबशिग्रुमधुरिग्रुत्कोरीमेपश्टङ्गीपूतीकनक्तमालमोरटाभिमन्यसं रेयकदूयबिम्बीवसुकवसिरचित्रकरातावरीबिल्याजश्टझ्यीद्भर्भा दृद्ती चेति ( सुसू. ३८.१०-११)
घरुणाम्ल-न., वनस्पति० वरुणः (र. २०.१६७)
चरुणालय-वि., सामुद्दम् ( जलम्) समुदो वर्णालय:,
वरुणालयोद्रवमेब बर्णणाल्लयम (चसू, २७.२१६)
बरेणय-न., वनस्पति० कुष्दुमम् (रा,१२.२१)
घरोहराखिन्-पु., घनस्पति० प्लक्षः (रा. ११.१२४)
बर्चस्-न., पुरीषम् ( चशा. 6.१६; मुरा. ६.२५;
अहसू, ६.૪; र. ३.१२૪)
(वर्चः)-कीट-पु., सविषकीटः अयमझिप्रकृतिक: पिचजरोगकृच ( सुक. ८,८-१२)
-क्षय-पु., वर्चसः पुरीपस्य क्षयः (चचि. १९,४१)
-संग-पु., बर्चसो ग्रहः (चचि. १३.४१)
-सांग्राहिक-वि., वर्चसः संग्रह़कारक: (चसि. ६.4०)
-स्थान-न., पुरीपोस्सर्नाथ कुतः स्थानविशोप: (चसू. १५.8)
( वर्चों)-ग्रह-पु., सकृद्विबन्ध: (चचि. १३.३८)
-ग्राहिन्-वि., मलग्राही (सुचि, ३४.१२)
-निरसनी-स्री., धमनीभेद्ः (असंशा. ६.३२)
-निरोध-पु., लक्षण० पुरीषस्याप्रवर्तनम्त् (सुड. ५६., $)$
-भेद्-पु., न्रवमल्ख्वम् ( असंनि. १२.१₹)
चाहिस्लोतस्-न., स्रोतोभेद्ः (चवि. ५.२१) द० ' स्रोतस् '
चर्चर्वा-ब्री., वनस्पति० पुनर्नवाभेदः
(कासं खिल. १४) द्र० 'पुनर्नवा'
वर्चोडमवर्तन-न., लक्षण० पुरीपवेगधारणहेतुकरपुरीषाप्रवृत्तिः (चसू. ७.८)
वर्ज्य-वि., अनुपकम्यः अचिकित्सनीयः (अुचि. ८.३३)
वर्ण-पु., अक्षरम् (चवि.८.३८)
रारीरकान्तिः ( सुशा. ४.૪)
जातिः आहाणक्षत्रियाद्वि ( सुसू. २९.4)
कला (र. प.3 )
－दात्री－ल्री．，वनस्पति० इरिद्रा（ रा．६．6९）
नाइा－पु．，लक्षण० वर्णहानिः（चचि，૪．२ज）

－पीत－रकाः पः（ सुनि．६．२६）
－पुष्पी－बी．，वनस्पति० उप्ट्रकाण्डी（रा परि．१०，४३）
－पूरक－पु．，चनस्पति० ₹ालि（घ，६．69）
－प्रणाशा－पु．，वर्णनाशः（चसू．१६．१५）
－पसाद－पु．，दरीरकान्तिः（सुस．१५．५）
－प्रसाद्न－न．，वनस्पति० काष्टागरु（रा．१२．२२） वि．，वर्णनवैशान्यकरः（ सुसू．३८．२५；

अह्हस． $9^{\circ} .8 \%$ ）
－良द－पु．，गौरादिदर्णान्यत्वम्（सुसू，१५，२६）
－भेद्नि－स्री．，वनस्पति० प्रियङ्गुः（ध．३．१६）
－मूपा－ब्री．，मूषा० एषा वर्णोत्कर्षकरी（र．१०．१४）
－वती－त्री．，वनस्पति० हरिद्या（घ．१．५४）
－विलासिनी－ब्री．，बनस्पति०（दरिदा ध．१．44）
－वृद्धा－ब्री．，घर्णश्रेप्टा，यथा इस्दो न वैइयम् परिणयेत उपेयाद्वा दैइयों न क्षत्रियां，क्षत्रियो न ग्राह्मणीमिति（ उ．सुचि．२૪．१94）
－शुद्धि－म्री．，लक्षण० सम्यक् विरित्तस्यैंकं लक्षणम् （चसू．9६．५．）
－स्वरीय－वि．，अध्यायसंज्ञा० चर्णस्तरावधिछुत्य क्रतोऽघ्यायः（ चई．१．१）
वर्णक－जु．，वर्णकरं दव्यम्（चचि．७，८२）
खचो वर्णकरं चुर्णम्，टुछवर्णकेन स्वग् नूध्यते， （चचि．२३．११८）
वनस्पति० कम्पिद्धकः（युचि，२५．२०）
बनस्पति० चन्द्ननम्（ सुचि，२५，३८）
रोचनिका，अस्यास्त्तक् नारीक्षीरेण पिष्द्रा पित्ता－ भिघ्यन्द्रे अनमम्（सुड． 90.90 ）
（घर्णिका）－बी．，धतुवाद्दोदिधे विरिश्टो वर्ण：

$$
\text { (र, } 6,89-40)
$$

घर्णाधिकार－पु．，वर्णानधिकुल्य यन्रुच्यते तत्म्रकरणम्
（चइ．१．८）
वर्णिनी－खी．，बनस्पति० हरिदा（रा．€．．०）
बझ्मचारिणी（अहसू．6．6）
वर्ण्य－वि．，वर्णकरम्，वर्णाय हितम् ह़ति वर्ण्यम् （चसू．，१．८७）
साध्यम्（चवि．८．₹૪）
साध्यघमों यत्र वर्ण्यते स，पक्षः दृधान्तक्ष वणर्य हृति（चवि．८．५७；अहस्，१५．२७；र．३．१9०）
－पुष्यक－पु．，वनस्पति० राजतरणी（रा．१०．२४₹） －वर्ग－पु．，मृब्यगण० चन्द्नतुब्नपद्मकोशीरमधुक－ मंजिप्रासारिवापयस्यासितलता हूति दरोमानि वर्ण्शनि भबन्ति（चस्． 8.90 ）
－सम－पु．，तब्रयुक्कि० हेट्वाभासभेद़ः वणर्येन सार्येन दृध्नांडसिद्युसेन सम हृति चर्ण्यसम：
（चवि．८．46）
वर्त－न．，वर्तुल्लीकरणम्，वाय्रोरेंक कर्म（चसू，२०．१२） वर्तलोडद्यम्（र．५．३－४）
－तीक्ष्ण－न，खनिज० बर्तलोहम्（ रा．१₹．ই૪；
र．४．२२₹）
－मान－वि，，कियाधिशोपवान（सुस．२．६） वि．，प्रवर्तममानम（ सुश्रा．३．१9）
－लोह－न．，खबनिज० वतललौहम्（घ．६．३३）
－लौह－न．，खनिज० वर्तललोहम，，गुणाः－अच्लकडुकं ईीतं रूद्धं ककपित्चकृमिझं रुच्यं लच्यं मलग्युद्धि； करं घ（र．५．२२१）तस्य निर्मीणविधिः－बर्तं－ लौंहं＇भर्त＇इति ख्यातं यंत्तिते। कांस्सार्करीतिलोहा－ दिजानं चर्वंलोहं बर्तंते। वर्तलोहं पब्यलोहाख्यं पझ्खलोहपर्यायं अबति।（र．५．२२०）तस्य झोध－ नम्－भर्ताख्यों धाृुरझ्रिना जावितः सन् अभ्षमूने प्रक्षितश्र विगुध्द्वति। सतथेति संग्रदायः
（र．५．२२३）तस्य मारणम्－वन्धकहरितालाभ्यां पुटितं बत्तीलौहकं त्रियते（र．५．२२४）
वर्तक－पु．，विध्किरपक्षी० गुणाः－कषायः कटुलैबु； मेध्राम्मिबर्धनवृप्यग्राहिवर्णग्रसाढ़करो वातद्ञश्य （7．६．6n，असंसू． 6.60 ）
会．－बटेर．
म．－गांजीणपक्नी．
बं．－याटेर．
वर्तीरभेद़ः（ह．सुसू，૪६．४२；अहुस्，૬．४०；ध． वर्गोतराणि．१०）
सनिज० घतीलैहम्（व．६．३३）
（वर्तिका）－ब्री．，पक्षि० वर्तरकसढुजः कश्रित्पक्षी
（चसू．२ぃ，४6）
वर्तररभेद！（उ．सुसु．४६．५९；अहस्त，६．४५） सैपज्य० अज़ञ्र्ली（घ．१．८७）
घर्तन（परिव०）－न．，यापनम्，रक्षणम्（ अहस्，१．७）
वर्तुलीकरणम्（ मुस．१． 96 ；असंसु． 20.20 ）
－स्तस्भिता－वि．，बर्तंनेन कटिनीक्रता（गुलिका） （चचि，२（チ）－92）

वर्तमान－वि．，जइ्युलिपीहनात् वर्तिताम् आपयमान： （चक्र，चक．92．90३）
वर्ति－ब्री．，फलर्बतिः पुरीषनिस्सरणार्था（चवि．२．१₹） यदिः（ चस्．५．२₹）
वातनिम्रहजे विकारे उपयुज्यते（चस्．७．१₹）
नेत्र्रोगशम नार्थ कृषैपधिद्वव्याणां गुरिका
（सुउ．११．9०）
विंकरिका（युसु．4．१७；र．२．．s．；
अहस．१९．9५）
कफर्वर्ति：लालाहूपकफर्वर्ति：（（ ．सुक，३．४२－४३）
－क्रिया－प्री．，चतुर्गुणेन काथेन पाकाूर्ल्लाकारता कर्तान्या（चक，१．२१）
－प्रयोग－पु．，उपक्रम० धूमर्वर्तिपयोग：
（ सुज．५५．२९）
वर्तित－वि．，वर्तीक्तुम्（चचि，१८．9४५）
वर्ती－घुी．，वर्तिः（ पुज．११．9०）
वर्तीर－पु．，विक्किपक्षिविरोप：（ध．परि．9०）
कपिजलग्कन्क नाम कपिअलसरदाः पक्षी
（ मुसू．४६．५९；अहसू．६．．४૪）
वर्तीरक－पु．，पक्षि०（ चसू．२७．र७）
घर्तुल－खि．，वृत्तः（र．१८．२६）
पु．बनस्पति॰ गुण्हः（ध．१．८३）
कहाय：（घ．६．9०३）
न．，गृज्जनम्（रा．५．५५．）
सनिज०० टनणः（ रा，६，२९）
（ वर्तुली ）－त्री．，वनस्पति० श्रेयसी，पिप्वहीभेद़ः （रा．६．99८）耳०＇पिप्पही＇
－खल्ब－पु．，यन्त्र० मर्देनेडतिसुखग्रदोडयम्
（र．९．८६）
वर्तुलोह－न．，स्तनिज० वर्तलोहम्（घ．६．₹₹）
वर्तर्मन्－न．，नेत्रुटट्（र．२．．₹१）
मार्शः（असंसू．₹．५०）
नेत्राच्छादनम्（ मुसू．१२．९；मुज．१．२२）
（वर्त्म）－कर्दम－पु．，रोग० नेत्ररोगविदोषः（ुु．，३．१९）
－कोष－पु．，नेत्रपुक्रोषः（ मुड．१．२२）
－Tतरोगविक्तानीय－वि．，अध्यायसंज्ञ॰ बर्मरगतरोग－ विज्ञानमधिक्रल कृतोड्य्यायः（ युउ．३．१）
－पटल－न．，नेत्ररोग० नेत्रे वर्म्माष्यस्य विभागल्य स्वक्सदर्रो भागः（ सुउ．१．१७）
－मण्डल－न．，नेन्ररोग० पक्षमणोडन्तर्माग：
（ बुड．१．१५；असंशा．५．५२）
－रोग－पु．，रोग० नेत्राबरणान्तर्भागीयो रक्रवों ब्याधिः（ गुड．३．८）बर्मसंंश्रया प्कविंशति－ चिकाराः－उस्सद्निनी कुग्मीका पोथकी वर्मी－ शार्कराइशोंबर्म ग्रुक्कार्शोडजननामिका बहलवर्म वर्त्मावबन्धक：क्रिपवर्स कर्देसबर्म इ्याववर्म
 सोणितारों लगणो विशं पक्ष्मकोपः（ सुछ．₹．८） －चातहत－न．，नेत्रोग० असाघ्यो वातजो नेत्ररोग०
（ सुड．१．२९－२०）
－रार्करा－खी．，नेत्रोग० नेत्रवर्म्नलि सू₹्ष्मपिक्कानृता स्यूला पिउका（घुЈ．३．१२）
－संकोच－पु．，नेत्ररोग० बर्मनःः संकोचः，उभय－
निमेवयोः संकुचितत्वम् अरीतिवातविकारेप्वेक：
（चसू．२०．११；असंसू．२०．१३）
－स्तम्भ－पु．，नेत्ररोग० वर्म्मनः स्तम्भ：अरीविवात－ विकाराणामेकतमः उसयोर्निमेषयोर्मीच्ये विटमानो जलादेर्बहिलिनिंगमनमार्गस्यावरोधः（चसू．२०．११） घर्म्मावबन्ध－पु．，नेत्ररोग० अयं साघ्यो नेत्ररोगः
（सुड．१．४०）
लेख्यवर्द्मरोगः（ युउ．१३．१४－१५）
वर्मोंपलेपिन्－वि．，बर्मोपऐेपनयोग्यम्（अज्जनम्） वन्च अह्बुल्यैव प्रयोज्यम्（ मुउ，१८．६५）
वर्धन－पु，दन्तरोग०（ डुनि．१६．२४－२५）
न．，छेद्नम्（ इन्दु．असंड．१）
वृद्विकरणम्（ सुस्，१४．३）
वर्धमान－पु．，वनस्पति० एरण्डः（चचि．१७．८०； सुक．६．३）
शाराबः（चइ．१२．७३；सुसू．२२．२८－३१）
अलङ्कारः（इन्दु，असंगा，१२，८ ）
भैषज्य० अयं पारदाद्विभस्मयुत：सूतिकारोग－ नारानः（र．२२．४०）
（ चर्धमाना）－बी．，बनस्पति॰ मधुर्कर्कही（ध．५．३१）
वर्धमानक－पु．，बनस्पति० परण्डः（चसि．१०．१९； असंशा．₹．१४）
 विनाशयति（कारेवतीक ₹६）
वर्धर्न－न．，रोग० बृद्धिः（अंहू，१९．३；）
（र．१८．११－१३）．
बर्मन्－न．，लोहादिकृंतं शरीररक्षक्षमच्छादनम्
' चचि. २३.११९)

१२८ [वर्मकण्टक] आयुर्वे
वर्मिन्-पु., मत्स्य० मस्स्येपु श्रेष्ठः (सुसू, ४६.३३३) सर्पाकारो मत्यः (सुसु. ४६.११३; अहसू. ६.५३) ( वर्मि )-मत्स्य-पु., उरगाकृतिद्वींबों मत्स्यः
( सुसू. १३.9१)
वर्य-पु., भैषज्य० कपर्दिका (ध. ३.२४)
वर्याअंजन-न., खनिज० रसाअन्ञन् ( रा. १२.२२₹)
वर्ष-पु., न., पर्जन्यवृछिः (चचि. १५.३७)
स्राबः (चसू, ५.५६)
काल० संबत्सरः ( असंसु. ४)
( वर्ष) )-त्री., ऋतुर्वर्षालक्षणः (चवि. ८.१२७)
षड्ग्रतुवेकः (चसू. ६.४)
बनस्पति० जीरकभेदः, कृष्णः (घ. २.७ए)
द. ${ }^{\circ}$ 'जीरक'
भार्झी (रा. ६.९५)
श्रावणभाद्पदद्मासद्दयात्मकः कालविभाग:
(सुसू. ६.६; अहसु ३.१)
-केतु-पु., वनस्पति० छूरः (घ. १.२७६)
-गणानुअन्धिन्-वि., चिरकारी ( सुनि. ११.१२)
-पुष्पा-खी., वनस्पति० मह्वाबला (ध. १.२८२) -रात-न., वर्षाणां रातम्, तथाहि आयुः रातवर्षमर्याद्वमखि इति (चवि. ८.१२२)
वर्वा-त्री., पड्ऋतुष्वेकः (चसू. ६.४)
-चर्या-त्री., आदा़नकालेन ग्लानशरीरा नरा भवन्ति, एवंविधानां नराणां पूर्वंमेव सकोऽम्निबर्षासु दोपैरधधिकतरं सीदृति। सतुषारेण सहसा रीतलेन माल्लेन, भूबाष्पेणाग्लपाकेन मलिनेन च जलेन मन्देन च वह्निना सर्वदोोषाणां प्रकोषो भवति, विरोषतस्तु वातस्य। अस्मिन काले यच बातादीनां संबेषां दोषाणां प्रश्मनं यच जाठराओस्तेजनं तत्सर्बै सेब्यम्। भास्थापनं कार्यम्। जीर्णधान्यं तथा न्नेदश्रुण्याद्युयुतान् रसान् मुद्रदाडिमादिकृतान् अजेत्। जाझ्ञलं पिशितं
चिरन्तनं मध्वरिषें च सेवेत। सौवर्चलल्बणाऊंध्यं च मस्तु पिबेत्।पझ्यकोलावर्चूर्णितं दिव्यं कौपं इटतं जलं पिबेत्। च्यक्ताम्ललवणस्नेंहं संगुफ्कमचं सेवेत। सततमपादचारी धूपिताम्बरः सुरभिः स्यात्। बाँ्पँशीतीवीकरर्वजिते हम्म्यवृष्ठ वसेत्। नदीजल्लादीन् ल्यजेत्। (अहास्, ३.૪२-૪૪)
-जलवहा-वि., घर्षासु जलं बहुण्ती (नदी़)
(चस, २७,२१३)
-नादेय-वि., वर्षासु नदीस्थं जलम् (चसू. २४.३३)
-निल-पु., गृथिसंयुस्को बातः ( गुसू. १२.३८)
-अवनु., बनस्पति० फ्राः (रा. ५.४०८)
त्रि., वर्षाभागान्तोपलक्षिताः (चवि. ८.926)
-भू-ली़ी., बनस्पति॰ पुनर्नबा, गुणा:- स्क्षा, कफानिलापहा, गुल्मप्लीहश्यूली मान्वही च (रापरि. ५.३₹) द० 'पुनर्नखा' श्येतपुननर्ना (सुचि, २२,३ร; र. ५.१६५) रकपुनर्नवा ( सुड. ४२.४६; अह्डसू. ६.\$6)
-अवादिश्षीर-न., वर्पाभू-यधिमधुमधूक-लाक्षा-स्वक् कर्नुद्वाराइकुरनजीरकाणि दक्षा-क्टर्गाकेशाराणि च क्षीरे समालोज्य पानाल्ययविकारे इदं क्षीरं प्रयुज्येत (मुड. 86. 8 ૬)
वर्पान्त-पु., हेमन्त्रीष्मशर्षॠतुत्रयम् (संशोधनाय अयोग्यम् ) (चवि. ८.१२७)
वर्षाहिक-पु., निर्बिषसर्ष: (युक. ४.३४(૪); असंध, ४१)
वर्षोगित-वि., संबत्सरजीर्णम् ( असंस्. 6.3८)
वलक्ष-न., भैषज्य० मौन्किकम् (रा. 9६.६६)
वलम-पु., कीट० सबिषकीटः वस्य गुणा:-सौम्यः, प्रेप्मप्रकोपणः तेन कफविकारकृच्च (सुक, ८.१२-१५) वलसिका-सी., कीट० ग्रूकनुण्डविषा (सुक. ₹.५)
घलमीयन्त्र-न., यन्त्र० बलचरीयन्त्रम् (र. ८.४८)
वलयनन., घजभझे लक्षणम् (चचि, ३०.960)
गोलाकृति: दहनः (सुसू. १२.११)
कटकम् अल छ्छारविऐोषः (र. ११.१००)
कण्डगतब्याधिः (असंड, २५; असंसू, $\gamma 0,4$ )
वलयास्थि-न., अस्थिप्रकारः, पाणिपाद्दपार्झपृष्ठेपु
वलयानि ( असंशा. ५.6२)
वल्याक्टत-वि., बल्याकारा (बिढालिका )
(चचि. १२.७६)
वलाहक-पु., निविषसर्प: (असंज. ४१)
वलि-स्री., त्वक्-संकोचः (इन्दुः असंड. २८;
सुशा. ૪.६८)
गुद्वलिः (चसि, ३.२४-२५)
वर्म्मन: पक्ष्मसमीपस्थो भागः ( सुउ. १६.८) वार्षक्यलक्षणानामेकम् (र. ३.६२-६५;

अह्टस. १०.१३)
-अक-पु., कीट० प्राणनाशनः (असंड. ४३)
वलिभ-वि., वलियुयुक्टम् (लल्लाइम्) (चशा. ८.प9)
बली-त्री., रोग० स्वमोगः (चवि. e.३S)

लवणरसस्यातियोगोद्यव ए़को विकारः
(चसू. २६.૪३(३)

गुद्स्था पेशी (असंनि, ৮.૪)
त्वक्संकोचः (सुनि. 6.6; असंसु. ₹.२९)
नाशा-पु., उद्रस्थितानां वलीनां नाशः
(चचि, १₹.१९)
-पलितघ-पु., भैषज्य० (र. २६.く-90)
-पाक-पु., गुद्वल्लीपाकः (चचि, १९.१०१-१०२)
-विनाशा-पु., त्वक्संकोचनाशः ( सुनि, 6.6)
वलक-न., गृक्षादि़्वक्त् (ड. युक. ५.₹-४)
वल्कलं स्वगपि (र. १६.१४)
-तरु-पु., बनस्पति० पूगफलम् (रा.9१.6१)
-द्युम-पु., वनस्पति० भूर्जःः (रापरि. ३.२२)
-पत्र-पु., तालेभेद्ध बनस्पति० हिन्ताल:
(रा. ९.९७)
-यूष-पु., दाडिमादिबल्कानों यूषः अयमतिसारमः (कासंखिल, $>.40-49$ )
वलकल-पु., वनस्पति० फमुक: (ध.३. १७6)
न., त्वक् (रा. ६.७६)
पलाशोदुम्ब्बराद़ीनां भम्नादिबन्धनयन्त्रार्थम्
( सुसू. 6.94)
मणसीवनाध्थ्मुपयुज्यते (अहुसू. २९.५३)
(वल्कला )-स्री.,वनस्पति० इवेवग्रिला (रा. ४.२१३)
तेजस्विनी (घ. १.२६६)
अवसी (ध. ६.११४)
वल्गुजा-त्री., बनस्पति० बाक्छची (रा. ૪.२२७)
बल्गुल्री-पु., कीट० गुणाः-प्राणनाइनस्तेन दृ्टस्य
चेगज्ञानं सर्पचत् भवति, तास्ताश्य वेदना भवन्ति, तथा च सान्विपातिका रोगाः जायन्ते, दंशास्तु घर्णन रक्तपीतसितारुणः क्षाराम्दिद्रधनच्च
(सुक. $6.94-96$ )
वल्गुली-ल्री., पक्षि० म्रतुद्भेदः गदुलिका हृति उल्हणः (सुसू. $\gamma ६, \xi ७$ )
बल्मीक-पु., कृमिरौलकम् ( सुचि. २४.९१)
क्षुदरोगः (र. २4.१; सुचि. २०.४<-५५;
असंड. ३し)
छेद्ररोगः ( सुसू. २५.३-4)
न., पिपीलिकाग्हहम् (र.90.८\%; चक. १.९;
र. २५.६५; असंसू. ३.६)
-मृत्तिका-बी., वल्मीकस्य सृत्तिका, अस्या उरु-
स्तम्भय्याधौ प्रलेपनं कुर्यांव् (चचि. २6.४९) आ. को, सं. ९२

हृदयावरणाथं कृष्णा वल्मीकमृत्तिका सर्पविषे हिता (सुक. $4.96-9 ८)$
-रीर्ष-न., खनिज० स्रोतोझ्जन् (रा. १३.२२६)
-संमवा-बी., वनस्पति० भूतुम्बी (रा. ८.२૪१) वह्ध-पु., मान० गुक्षात्रितयं वह्इ इति
(र. ११.३; अहसू. ७.३२)
न., खनिज॰तीक्ष्गलोहम्रकारः (घ. ६.२८) (बल्झी)-बी., वनस्पति॰ चविका (रा. ६.११५)

नीलपुध्पा (घ, ४.<५)
-जन., वनस्पति० इन्द्रयव: (घ. २.१५)
वह्हकि-त्री., वीणा (असंचि, २.८२)
बह्धकी-ब्री., धीणा (असंचि. २.८२)
वनस्पति० सह्धकी (ध. ३.१३५)
घह्रर-न., वनस्पति० कालेयकमू (रा. १२.४१)
( वह्धरी ) -ब्री., वनस्पति० चिन्नक: (घ. २.८०)
मेथिका (घ. ६.१११)
बनमेथिका (रा. ५.9<4)
मालादूर्वा (रा. ८.२३२)
वह्छि-ल्री., वनस्पति० अज्ञमोदा (ध. २.३८)
-कण्डारिका-ब्री., वनस्पति० अम्निदमनी ( रापरि, ૪.३)
-दूर्वा-बी., वनस्पति० मालादूंब्व (रा. ८.२३२)
दु० 'दूर्वा'
-सूरणा-ल्री., वनस्पति० अल्यक्लपर्णी
( रापरि. ३.३९)
बह्दी-ब्री., चविका (रा. ६.११५)
-कर्ण-पु., पश्यद्राकण्णन्धेप्वेकः (सुसु. १६.9०)
-ज-न., विषभेद्:, पुष्पविषम् (असंड, ४०)
बनस्पति० मरिचम् (ध. २.८८)
-पापाणसंभव-न., भैषज्य० प्रवालम् (ध. ६.६४)
-पुप्प-विषभेद्ः ( सुक. २.५)
-फल-न., बनस्पति० जीमूत-इक्ष्वाकुप्रभृतीनि फलमात्रासिद्विपठितानीति (चचि. २०.२२)
कर्कटीप्रभृतीनि (सुचि. १४.८, असंसू. ७.१३४)
-बद्री-स्री., बनस्पति० भूबदरी (रा, ११.१६२)
-सुदू-पु., वनस्पति॰ मकुष्टका (रा. १६.१४५)
-पृक्ष-पु., वनस्पति० सर्जकः (रा. ९.२०४)
-शिम्बी-ब्री., शुकशिम्बी (सुसू. ૪६.૪६-૪७)
-संश्न-पु., गण० पज्वानां मूलानां समाहारः, गुणाःरक्तपित्तहरः, शोफत्रयविनाइनः, सर्वमेहहरः, शुक्रद्दोपविनाइन दृति ( सुसू. ३८.७२)

घल्ट्रूर－न．，शुष्कमांसम्（ चसू．4．9०；
सुड. ૪२.64-6६)

वल्ट्रूरक－पु．，पझ्ञद्राकर्णवन्घेप्वेकः（सुसू．१६．9०）
वराइकर－वि．，बर्दीकरणम्（र．११．१०७）
वरिक बि．，शून्यम्（चनि．६．८）
बरित्व－न．，योगिनामप्रविधसिल्डीजामेकेसं सिद्धि：
＇चश़्त्वं चापृसिद्यु：＇इति（चशा．१．३९）
वशिन्－पु．，स्वाघीनम्रृत्तिः आत्मा（चशा．१．५く）
वरिर－पु．，बनस्पति० चविका（रा．६．११५）
रक्तपुप्प：（ध．१．२६३）
न．，सामुद्रलवणम्（असंचि．१३ ）
सूर्यावर्तः（चसू．४．१५；असंसू．१५．३५）
मर्कटसंजस्तृणजातिः（सुचि．५．ム）
अपामार्गः（घ．१．२६१）
वशिष्ट－पु．，क्षि० आयुयेनेद्ञः，अयं हिमालये इन्दा－ देशाव् रसायनग्रयोगं क्रतबान्（चचि．१．（४）－₹）
घइयकर－वि．，वइयताकरम्，वर्शीकरणम्（र．२७．१३）
घह्यता－ब्री．，आर्घीनस्वम्（चवि．૪．८）
वइ्या－बी．，रेवतीग्रहः，साऽसाध्या जातहारिणी（ का रेवती क．४र．）
वइयात्मन्－वि．，वइयेन्द्नियः（वैसः）（चसू．८．१८）
बचट्कार－पु．，वषट्कृतिः（असंशा．१२．६）
वस－पु．，वनस्पति० बसुकः（रापरि，५．३७；पृ．३४₹）
बसन－न．，वस्रम्（अह्हसू．१७．१）
वनस्पति० तमालपम्रम्（रा．६．८०；प．＜०）
वसन्त－पु．，ऋतु० पड्क्रतुषेकः（चसू，६．६；
सुसू．€．६；असंसु．૪．＇भ；अहस्．₹．१）मास－ दूयार्मकः कालविभागः। चैन्रनैसासो（सुसु．६．६） मधुमाधवौ बसन्तः। मधुर्थैत्रो माधवो वैशाखः। गइगाया दक्षिणदेशो भाट्दृपदाभ्शयुजौ मासौ वर्षाघटकौ आमनन्ति सुश्रुताचार्याः（युसू，६．9०） असिन् ऋ्रतो कषायरसो बलवान्भवति। कफस्य च प्रकोपो भवति（सुसू，६．११）
वसन्तचर्यां－शिशिरे सझ्यितः कफः बसम्तऋतौ। सूर्य－सन्तापेन प्रबिलीनः सन् कुपितो भवति। स जाठराम्मिं हृस्वा विकाराज् कुरते，अतः तं ल्वरया जयेत्। तीक्षणीः वमनैः नस्यायैः उपक्रमैः तथा लघुस्क्षैभोंजनैः ब्यायामोद्वर्तैनेः आघातैैस उल्वणं कफे जयेत्। स्नातः सन् कर्पूर्शचन्द्वनागुरक्कुकुमैः अनुलेपनं कुर्बॉत। पुराणयवगोधूमान्，क्षैदं， जाइंड शूल्यं च मांसं भुझीव। सहिकाररसमिश्रितान्

मनःम्रसादादिकरान हृद्यान् निदेंपान् भासवादीन् बयस्यैः परिवेप्टितः सन् पियेत्। सीधुमार्द्वीक－ माघनान् सेचेत। भपिच गृद्रन्नेरान्बु，साराम्बु， मध्यम्बु，च पिबेत्। दक्ष्जिणानिलर्शातिपु，परितः जलबाहिषु अदृपसूर्येपु काननेपु मध्यांध्रं गमयेत्। बसन्ते गुर्बन्नं रीतं द्विवास्वमं स्निगधार्ल्लमधुरांध्र भोज्यपदार्थान् ्यजेत्（ अहस．३．१८－२६）
－कुसुमाकर－पु．，पारदयोग० पारदहेमाधकौौहादि－ साधितोऽयं प्रमेदक्षयकासतृष्णाश्वासरकपित्तविपहरः
（र．१७．१२८－३．૪）
－जा－स्री．，बनस्पति० बासन्ती（घ．५．१३९ पृ．१९८）
－दूत－पु．，वृक्ष० भाम्रः（रा．११．२；पृ．१७०）
－दूती－ख्री．，वनस्पति॰ बासन्ती（रा，१०，२३४पृ．१९८）
गाणिकारी（रापरि，१०．३१；पृ．३००）
पाटला（घ．१．१२०；प．२९）
－पाद्प－पु．，वृक्ष०，आम्र：（ध．५．₹，पृ．१६९）
－पुण्प－पु．，त्रनस्पति०，भूलिकदृम्बः，द०＇कदृम्ब＇ （रा．४．१५३३；६ृ．१९．9）
वसन्तक－पु．，वनस्पति० स्योनाकसेद；，पृधुरिाम्बः， टिण्टुक：（रा．२．१४२；प．२८）
वसन्तोत्सवमण्डन－न．，सनिज० सिन्दूरम्
（घ．₹．9०9，प．994）
वसन्तोन्र्रव－वि．बसन्ते उन्दृतः वासंतिकः，
यथा－उत्वः कफ्जः वसन्ते उद्भूतः प्राक्टतज्वरः， स सुखसाध्यः（चचि．३．૪२तः४७）
वसा－खी．，शारीर० उपधातुः，मांसस्योषधातुः
（चचि．१५．१6）＇सर्पिसैलैं बसा मज़ा स्नेढो दिप्टश्शतुर्वः：（चसू．१．८६，चसू．१．६८； चसू．१३．११）स्नेहेपु छ्यं प्रबरा（असंस्．२५； अहसू．१६．२）शुद्बमांसस्य हनेछः，＇शुद्धमांसस्य यः स्नेहः सा बसा परिकीर्तिता।＇（मुशा．४．१३） मांसनिर्यासः（ड．）सुसू．२३．१२）रारीरे प्रमा－ णम्－वसायास्य्योऽअल्यः（चशा．6．9५）सामान्य． गुणा：－मधुरा द्यंदणी，वृष्या，बल्या च। तस्याः शैल्योष्णे यथासत्वं अ्वातबये（चस्，२७．२९५） उण्गाध्यम्निसादिनी（असंसू，१७）मांसानुगुणस्वरूपा （अहुसू．५．६१－६२）विशोषगुणाः－म्रतुदानाम् आनूपसत्वानां सहिपाद़ीनां औद़कानां मस्स्दी़ीनां च बसा मभुरा，गुर्वा，उष्गा，वातमी च। फर्याद़－ क्याघादीनाम् एणादीनां अध्वादीनां च कषाया， एच्छी，रीता，रक्तपित्तझी च । माम्याणां तु गवोट्हू－

बस्तादीनां मधुरा, गुर्षों, उष्णा, वातमी विध्किराणां लावादीनां वसा क्षेप्ममी (सुस्, ४५.१३१) चुल्क्कस तथा मस्यस्य वसा वातरोगे उपयुक्ता नक्कर्मर्म-दसा वातरोगे विरोषेण उपयुक्ता (चचि. २८१२८) विविधोपयोगाः-सेयं शीतस्वभावकाले हेमन्तहीकि刀ाख्ये भोजने उपयुक्ता (अहस, ₹.१₹) लवणान्क्रिता सद्यःस्नेहनाथमम् (असंस्, २५.ज२-66) सिंद्इस वसा ससैन्धवा नस्येन विषमअन्नरशामनार्थिपुपयुज्यते
(चचि. ₹.३०६) गुध्रोरगताम्रचुडजा वसा मधुकान्विता एकशो दिशिः समस्ता दा वातजतिमिरेऽअ्धनार्थ हिताः ( सुड. १५.३५) अक्षवसा नेत्ररोगेपु तर्पणाड़िकर्मस्पयुक्ता (असंड,१६) चूर्णांअनयोगे उपयुक्ता(सुड.१८.८e) विविघरोमेपु बाझाम्यक्तरोपयोगा:-सन्ज्यस्थिमर्मकोप्टरुजासु द्धाद्वतभ्र्टयोनिकर्णशिरोकजि तथा पौस्योपचये ब्यायाने च (चसू. १२.१६; असंसू, २4) जम्बूकमण्डूककच्छपगोसूकरनरकरोटझिंत्रुमाराजोट्रेखरमेषमहिषाणां वसा रसकर्मेणि उपयुन्यन्ते (र. १०,७६) खनिज० गन्धकः (र. २०.9०३ तः ५) वनस्पति० मेदा (रा. ५.१६०; पृ. ३१)
-गन्धिन्-वि., वसावद्यास गन्धः वद् यथा कफदूपितं रकम् (असंस्. २६)
-मेह-पु., रोग० मांसस्लेद्: बसा तस्सहझमूघ्रत्वात् (सुनि. ६.१२) वातनिमिन्त्रमेहेभेद्ध;
(चस्. १९.४(३)) लक्षणम्-नरो वसामिश्रं बसामं वा मुहुमेंदति (चनि. ४.३२) बसामिश्र बसां वा मेद्वति (असंनि, १०) चिकित्सा-अम्भिसन्थकषायं शिरापाकषायं बा पाययेत्
(सुच्धि. ११.8) -योग्य-वि., स्नेहृनाँँ बसापानयोग्यः ते चब्यायामकर्शिता महाषज:ुुप्करेतोरक्ताः महामिमारुतम्राणाश्य वसायोग्याः (भुचि. ३१.१७) -सगन्धि-वि., लक्षण० वसातुल्यग्धिकः, बसासमगन्धित्वं नैगमेपतुप्टलक्षणम् (सुड.२७.१६)
-सात्क्य-वि., वसापानमनुकृलं यस्य, सः
(चसू. १३.४८)
बसाद्नी-तीर्री., बनस्पति० आटरूष:
(रा. र.२८; प. ११)
बसिर-पु., क्षुप० अपामार्गः (मुसू. ३८.9०) बशीरः, तुणजाति:, मर्कटपिष्पलीपर्यायः (रा. ૪.३८७)

सूर्यावर्तफलम् ( यस्. ४६.१9०) तद्गुणाःबिपाके मधुरं शीतलं विप्टम्भि दुजर्जरं रुक्षं बातकोपनम् रकपित्तव्रसादनम् (सुसू. ४१.9९०-9९,9; सुसू. ₹८.9०)
वसिप्ठ-पु., ऋषि० रोगापहरणचिम्तनांथ्ये हिमवतः पान्ब्व समेतेपु भृगुकरयपजमद्वम्विप्रभुतिमहीष्षाघु एकः (चसू. १.८)
वसु-पु., संख्यासक्केत० घसूनामप्टस्वात् बसुपद्यम् अप्टसंख्याभिधायकरवेन प्रयुज्यते अट्टौ (र. २०.२२२) यथा बसुमितं नाम अस्टौ इति संख्या (र.१८.१६०) देवता० 'पुरासतबसबः भासन् तेषासष्टमो ध्रुवो नामाइमवत् ।' सोमः धरः (धबः ) अद्वि: वायुई प्रभासः घ्रत्यूषः आपः ध्रुबश्न इति अश्टौ
(का क रेबती, ६) ' आापो ध्रुबश्र सोमश्य धरक्नैवानिलोडनलः। प्रत्यूषश्य प्रभासश्र चसवोडहॉ। प्रकीर्तिताः ॥' महाभारते
रलनम् (सुचि. ₹०,४०)
ल्बण० औहिद्विलगम् (घ.२.३२; प. 6૪) वनस्पति० ऋद्वि: (घ. १.१४५; पृ. ३૪)
बसुकः (रापरि. ५.३७; पृ. ३४३)
चिन्रक: (र. २०.२२२)
बकुलः (र. १७.२-३)
पाषणणभेद्ः (र. १८.२-र३)
-गुण-वि., अष्टभागिकम् अप्वगुणम्म ( $र .8 .40)$
चिछछद्रा-ब्री., बनस्पति० महाभेदा
(घ. १.१२७; पू.३०)
-तर्का-ली., वनस्पति० अतसी (ध.६.११४;पृ.२२ १)
-धाखर्जूरिका-त्री., बनस्पति० खर्जूरीभेद्:
भूखर्जूरी द्र० 'खर्जूर' (रा. ११.6₹; पृ. १०२)
-मह्धक-पु., वनस्पति० क्षेतपुनर्नवा, म. ' पुनन्नवा
(र. 4.924)
-श्रेप्व-न., खनिज० रौप्यम् (घ. ६.५पृ. २०६) चसुक-पु., धान्य० मुदूः (ध. ६.८१प.२२૪)

बनस्पति० राजार्क: (ध.૪.१६ प.१३७)
ध्रुप० (चस्. ४.१२) उुकः, केदारगिरौ ' बगहूल' इति प्रसिद्धः (ड. सुसू, ૪६, ૪३३) बकः (सुसू. ३८.१०) 'बकपुज्प' इ्ति लोके (ड. मुसू. ३०.१०) शिवमलिकापर्याय: (सुसू. ₹१.७) ई़श्वमम्धिका (असंचि. १३; ध. ४.१२; पु. १३८) स च सितरकभेदेन द्विधा (रापरि. प.३৬; ఫ. ३८३) श्रक्शोधनगणे
（चसू．४．१२；असंसू．१५）मूलविरेचनीयगणे （चसू． 8.94 ；असंसू，१4）गुणाः－कटुः तिक्तः उष्गः द्वीपनः कफपित्तमः घण－दाहन्धास－श्रम－ अर्जर्णा－बातरोग－गुल्मझः（घ．૪．१६；दृ．१३८）
म．－भुइगुली．
ता．－अडम्बेढी．
घेत्वसुकः रसायनगुणाधिकः（नाड，く७६；
रापरि．५．३५；पृ．३૪३；）
बृक्ष० बृद्वकुल्वृक्षः（ सुचि．6．4）
न．，निर्यास० अगरुभेद़ः，कालेयककृण्गागरूपर्याय：
द०＇अगरु＇（रा．१२．४० पृ．९९）
बवण० औन्भिदम्（घ．२．३२；पृ．५૪）
बसुन्धरा－अी．，पृथ्वी（सुसू．५．२く）
वसूपम－पु．，खनिज० सर्जिकाक्षार：（रा，६．२६ पु．५२）
वस्त－पु．，वन्तसंज्ञा० राज़द्नस्य पार्खंतः दुग्तः बस्त－
संश्रितः，अयं राजदन्ततो द्वितीयः（कासू．२०．र） वस्तान्त्री－खी．，वनस्तति० बृद्ददारः，वृद्ददाख़： （ इन्दु．असंसू，१६）
वस्तु－न．，वास्तु，अधिप्ठानम्（सुनि．१४．१३； सुनि．१४．१२）
वस्तुक－न．，वनस्पति० वास्तुकम्（रापरि．५．६२；
प्ष．३प२）
वस्त्र－न．，वासः（असंसु，६）अनुयन्त्र०
（अढ्टू，२५．३२）विषप्रयोगसाधनेष्वेकम्，बस－
विषप्रयोगे（ असंस्，८）
वनस्पति० तमालपन्नम्（ध．२．५२；द，८०）
－कम्बल－न．，बसनोन्दुकम्（सुचि．६．४）वस्त． चुभ्भलकम्
－किमि－पु．，यूका（चक．चचि．२₹．१००）
－गालित－वि．，बस्रपूतम्（चचि．१८．४९）
चुक्बल－न．，पट्टमयः कोसलपिण्ड：
（इन्दु．असंशा．$\gamma$ ）
－चुम्मलक－न．，वस्वचुम्बल्वम्（ सुचि．६．४）
－पश्वल－पु．，कन्द० कोलकन्द्：（रापरि．७．३८ प．₹40）
－पद्ट－न．，घणबन्धनवस्र० वस्रस्य प्रदीर्घा पद्टिका （ सुसू． 4.96 ）
－पात－पु．，वस्त्रस्य पतनम्，बालकस्य मुखादिपु वस्त्रपतनम्，बालकपालनविपयः（असंज．१）
－पुटिका－ब्री．，पोटलिका，यथा इुरकचूर्णानि वस्त्रे बद्धानि अवघाणाथं दीयन्ते（कासि，४）
－पूत－वि．，वस्त्रान्तरालपतितः，यथा सक्तनः आदि （चचि．११．८१）
－भूपण－पु．，घनस्पति० साक्कुरण्डः（रापरि．६．१६； प．३े६）
－（भूषणा）－बी．，वनस्पति० मधिष्टा（घ．१．१८पृ．१०）
－रह्ञा－त्री．，बनस्पति॰ कैर्वर्तिका（रापरि．३．३५） प．，३२२）
－रअन्न－न．，वनस्पति॰ कुसुग्भम्（घ．६．११८；堇．२₹२）
घस्त्रान्त－पु．，वृ्राहीनस्य घस्त्रस्यान्तः（सुसू．२९．९－१५） बर्तान्तर－वि．，वस्रोण अन्तरीकृतः（लेपः）सहि सुखेनापनेतुं शक्यते（सुचि．१७．६）
चस्रोध्दरण－न．，कर्म० सशशीतीकरणानामेकतमम्， बस्लेण गाङनमू，जलस्य शीतीकरणार्थमुपयुक्तम् （सुस，84．99）
वह्नि－पु．，अमिः（असंसू．२८）
पारददोष०（र．११．३२）न०＇पारद＇
बनस्पति० अजमोदा（ सुड．५२．३४।）
चित्रक：（र．१२．१२३－१३७；ध．२，८०Чृ．८६） भह्धातक：（र．१२．८२－८५；रा．११．२०२； प．१२३）
निम्बूकः（रा．११．२२；पृ．१७२）
－कर्सन्－न．，चुल्बीभाष्ट्र्यद्धिभिः पचनाद्किम्，रस－ शालायाः आझेये कोणे प्रकोट्टे वा बड्लिकर्साणि करणीयानि（र．७．३）
－काप्ट－न．，बनस्पति० अगरभेदू：，दाढागखः द० ＇अगरु＇（रा．१२．४३；प．३९）
－जार－पु．，भैषज्य० साधारणरसेप्वन्यतमः अभिजार－ पर्यायः，अम्बरः，अग्निजारः（र．३．१३४－१३५）
－चाला－सी．，पारद्योग० पारदगंधकाअकादि－ साधितेयं गुटिका ग्रह्नव्याधिहरा
（र．१६．९९－9०४）
－द्मनी－बी．，अझिद्वमनी（रापरि，४，३；द．₹३५）
－दीपिका－ल्री．，बनस्पति० अजमोद़ा
（रा．६．१५१；पृ．२०）
－पुष्पा－ब्री．，बनस्पति० धातकी（ध．३．९०；
प．११३）
－पुष्पी－बी，，वनस्पति० धातकी（ध．३．९०；
प．११३）
－पूत－पु．，तुण० कुझःः（दर्भः）（रा．८．२०； प．१६१）

－बीज－पु．，वनस्पति॰ निम्बूकः（रा．११．२२； प．96マ）
－मथन－पु．，वनस्पति० अभिमन्थः（घ．१．१११； प．२७）
－मन्थ－पु．，चनस्पति० अम्रिमन्थः（ध．१．9०9；堇 २ 6 ）
－मिश्रा－बी．，मूषा（र．90．9）
－सुखी－खी．，वनस्पति० लाइ्रलिका，（कलिका） （असंसू，94）
－मृत्स्ना－खी．，मृत्तिका० स्रटिकासैन्धबलोहकिदै－ मेहिपीदुगधर्मित्वैंबोराभितापसहा जाता सृत्तिका （र．९．६४）
－लोह्क－न．，कृत्रिमधातु० कांस्यम्
（रा．१२．२४；垔．२१०）
－वेशा－पु．，ऋषि० अभिवेशापरनामा（चस्．१३．₹）
－चयापद्－सी．，रोग० अम्निमान्य्यम्（सुसू．४६，४८८）
－राइ्जु，वनस्पति० जीरकम्
（रा．६．9००；पृ．८३）
－श्रिख－पु．，वनस्पति० कुसुम्भम्（घ．६．११९； पृ．२३२）
कुनुमम्（रा．१२．२१；प．२६）
－शिखा－बी．，वनस्पति० धातकी（रा，६．१५२；पृ． १9ษ）
कलिकारी（रा．४．१८；पृ．१३६）
－साद－पु．，रोग० विशतिकफरोगेष्वेक：，चरके शीतामिता नाम्ना उक्तः（कासू．२v．११－૪३）
बह्तिका－स्री．，अम्मितापः（र．८．५०）
चा－अव्य०＇भ्रमश्यक्रगतस्य वा इल्यत्र वा शबद्दःइवार्थे＇ （ङ．सुड．६२．6）भिन्नकमे। यथा＇पिप्पल्यो वा शर्कराचूर्णयुक्ता：＇（सुड．प०．१६）
वांशिक－पु．，वनस्पति० इक्षुभद्वः（अहसू．५．४५） दु० ह祭 ${ }^{\prime}$
वांशी－बी．，भैबज्य० वंशारोचना（सुउ．३५．३；ध．२． 44；असंचि．४）
बार्य－न．，अर्थबोधकपद्समूहःः（तर्कसंग्रहृ）
－द्ण्डक－न．，पु．，सुदीर्घंतमं वाक्यम्
（चबि．८．२०）
－दोप－पु．，वानये न्यूनत्वादिः दोचः，न्यूनमधिक－ मनर्थकमपार्थंक विरुद्धमिति पश्र वाक्यद्योषा：
（चबि．८．4४）
－निग्रह－पु．，लक्षण० वाबस्तम्भः，वाध्दिय्रद्रः
（चस．१३．७६）
－प्रशंसा－ती．，म्यूनख्वाद्वि－दोषरहितं बाक्यम्，वाक्य－ गुणः，पश्वद्रोपरहिंतं वाक्यम्（चवि．८．५५）
－योजन－न．，असम्बनुस्य वाक्यस्य योजनं सम्बन्धनं नाम परस्परमन्वयद्रान्नम्（ ड．सुड．६५．૪）
－वह्धी－जी．，वनस्पति० करस्तभेद्：，अत्वारवछ्रिका，聿०＇करक्न＇（ध．4．9१०；प．9९9）
－शेष－पु．，तन्त्रयुत्ति॰ वाक्यहोषो नास यह्राघवार्थ－ माचार्येण वाँ्येकु पद्मकृतं गक्यमानतया पूर्येते। यथा＇जाइझलजैः रसैः।＇इल्यत्र मांस－ शब्द्：पूर्येते।（चसि．१२．४२）येन पदेन अनुक्केन वाक्ष्य समाप्येत，स वाक्यदोष：
（सुड．६५．१9）
चाक्यलनन．सनिज० रौप्यम्（घ．६．६；प．२०६）
चागुअ्धार－पु．，मस्स० अयं नादेयः，＇वादृंस＇इति लोके（ सुस्．४६．११३－११४）द०＇नादेय＇
（ वाग् ）－ग्रह्ट－पु．，लक्षण० बचनावग्रह्：（ चचि．१६．२૪； चसि．२．२२；चसू．१६．११；असंस्．२५； अहसू，१७．२०）
लक्षण० अतिदमितलक्षणेब्वेकम्（चसू．१५．99） स्नेहृस्यामाम्रया मिध्याहारविढारतः भवह्धक्षणम् （असंसू，२५）अतिस्वम्भितलक्षणेब्वेकम्
（अह्सू．१७．२०）
वाच्－की．，देवता० वागघिष्टात्री देवता
（चचि．१．३－（१४）
कर्मेन्द्रिय० वागिन्द्रियम्，एकाद्रोन्द्दियेपु एकम्， शबद़ोचारणहेतुभूतमिन्द्रियम्（ सुशा．१，४）
वाचा，वाणी，उचारणम्（असंसू，९）
कालमान० लध्वक्षरोचारणम्，तक्कालमानार्थमुप－ युक्तम्（ सुसु．११．१८）
（वाक्）－छल－न．，अविदोपाभिहितेडंर्थ बक्तुरभिप्राया－ दर्थान्तरकल्पना वाक्छलम्（गौ．स．．१．२－१२； चबि，く．4६）
－प्रवर्तिनी－त्री．，सिरा० जिह्बायां बत्तमाना सिरा， पाम्बेवामदक्ष्किणभेदेन चतस्तः सिराः（ असंशा．५）
－प्रवृचि－सी．，कर्म० वाचः प्रवत्तनस् उद्नानवायोः कर्मणामेकतममिद्यम（अह्वस，१२．६）
－भट－पु．，भिषकश्रेष्टः अप्टाइह्एदयकती，अयं रसरल－ समुचयकतुंणो वाग्भटाद् सर्बंथा अपर इति निम्रितम्（अहुसू．१．9）
－यत－वि．，वाचि यतो नियन्नित इति मितभापी （सुचि．२२．9०）मौनी（सुचि，३८．३）
-वस्तुमात्र-अब्य० केवलं शब्दप्रयोगरूपम् यथा नाइकाले मृत्युरस्ति।' इृति (चशा. ६.२८) अर्थरहितशबन्द्मात्रम् (चशा. ३.१५)
-वहसिरा-सी., सिरा० जिद्नायां बागबहे सिरे अशाक्रकृत्ये ( सुशा. ৩.२२)
-विशारद-वि., वक्प्पः, सच अर्थवर्ती सलक्षणां हृदयय्राहिणीमपुनरुक्तां बाचं बदुति दृति, यथा धन्वन्तरिः ( सुचि. २.३)
-б्यायाम-पु., उचचैर्भाषणादि ( सुशा. ८.२४)
-रात-न., कालपरिमाण० शतसंख्यागणनपरिमितः कालः ( युज. १८.८)
शतलध्वक्षरोचारणकालः (सुचि. ३७.६०)
मान्राशतम् (अरु०) सतगुर्वक्षरोचारण पर्योसकाल:
(हे. अहृसू. २०.२२)
-सह-पु., लक्षण० अरीतिवातविकारेब्वेक:
(चसु. २०.११; असंसू; २०) वाचोऽनिर्गम: (सुनि. 9.60 )
वाक्स्ललनम् (असंसू. २७) तच कफाधिक्यकृतं लक्षणम् ( अहृसू. ८.९)
-सिद्धि-स्री., यदुच्यते तदववरं भवति इ्यर्यंः मुखेनोच्चारितवाक्यविशोषस्य तथात्वेनैव परिणतिः सा रसायनाह्धक्यते (चचि. १.८)
वागिन्द्रिय-न., कर्मेन्द्रिय० जिन्दा (चशा. १.२५)
शबदेन्द्द्यम्, तदेकेसपि द्विधा भवति...' अर्धन-
शबदं बदृति गृह्नात्यर्धेन तं पुनः। तस्याधिठानद्वयं
जिद्ना श्रोत्रभेदे़न ( काचि फक्क अ. 6)
चाचोगत-वि., वाचिकम् ( वाक्सिद्विवाक्योचारणादि )
(चचि. 90. (\%).२4)
वाजिन-पु., प्राणि० अश्वः (सुचि. २६.६) घोडा.
(वाजिनी )-स्री., वनस्पति० अश्वगन्था
(रा. ૪. $\gamma 00$, प. ६२)
(याजि )-करी-स्री., वनस्पति० अश्वगन्धा
(ध. १.२৮२; प. ६२)
कर्ण-पु., बनस्पति० अश्वकर्णः, उद्द़्श़मनगणे
प्रोक्कानामेकतमः ( असंसू. १५)
-गन्धा-त्री., वनस्पति० अश्वगन्धा (मुड. ४१.૪२;
असंसू. १५, र. २५.८२; ध. १.२७२; प. ६२)
-द्ना-त्री., वनस्पति० आटरूष:
(रा. ४.२३, पृ. ११)
-नाशा-पु., बनस्पति॰ बनमेथिका (घ. ६.११₹; पृ. २₹१)
-सक्ष-पु., रिम्बीधान्य० चणकः हरिमन्ब:
(रा. १६.१५६; पृ. २२)
-मूत्र-न., झश्यमूत्रम् ( चस्. १. $90 \gamma$; असंसू. ६) न० 'मूत्र'
-वर्चस्-न., अश्धपुरीपम्, तद्सो मूत्ररुजापह्:
( सुड. प८.३प)
-विप्टा-त्री., अश्बपुरीषम् ( सुचि. २०.२७-२८)
-स्थान-न., अश्वशाला (असंड. २३)
वाजिए-खनिज० तीक्ष्गलोहम्रकाराणामन्यतमम्
(र. ५.८०) लक्षणम्-चत्रसंका३ःः पोगरहः, सान्द्रृकः
सूक्ष्मरेखैः निचितं इमामलाधं च (र. ५.८५) द्० 'सीक्ष्णलोह'
बाजीकर-वि., शुकवर्धकम् ( सुचि. २६.५)
-भाव-पु., अवाजी वाजीन अत्यर्थ मैथुने शक्तः येन भावेन (चक, चचि. २.(१)३) येन नरः घृपायते, उपचितमवृत्ति हम्मुखगुक्रो भर्वति स भाबः (चचि. २.(३).२०-३०)
वाजीकरण-न., चिकिस्साइन आयुर्वेद्स्साप्टचिकित्साछेतु पकम्, तच्च वृषचिकिरसात्मकम् (अहस, १.५) तरुप्दिपुद्टिकरमपल्यकरं सधःसंम्रह्ष्पणं देहस्योजर्करं च (चचि. १.९-१२; असंड. प०) वाजीकरणयोग्यः-स्थविराः रिरेंतः क्लीया: अल्परेतसः अर्थन्तः विलासिनः रुपयौचनशालिनः बहुभार्यांकाः स्त्रीसद्रक्षीणाः स्त्रीणां वाह्द्वम्यं चेच्छन्तः नराः बाजीकराहाः (सुचि. २६.४-५) ऊर्जस्करोपघ० ( असंस्, १२)
गुकोत्पाद्कम् (औवधम्) बाजीराचदेन गुकमुच्यते (ड. सुसू. ४०.५) गुकनृन्विकारकमीपधम् (चस्. ३०.२८) वाजीकरणं त्रिनिधम्-ग्रुकजनकं शुकम्रवरंकं, शुक्रजनकम्रवत्तंक च। शुकजनकम्मांसघृताद्विकं यतो मांसरलादि रसाद्विधातु-ऋमेण परिणतं सतधातुपुर्थि करोति। झुक्म्रतैकम्-उघटा-चूर्णाद्विंक गुकबेरेचनम्। तस्य च बैरेचनिकत्वे सति भाग्रक्षयकारित्वं स्यात् अतो विरेचनं गुकस्य पतनायाभिमुलीभावमात्रकृारणम्। शुक्र-जनकम्रवत्तरकम्-गव्यघृतगोधू ममापाण्डफलादिकम् । केवलं देहबल्करं गोधूमाद्विकम् केवलमनोबलकरं संकल्पादि तु प्रवत्तकम् । घृतक्षीरादि देहमनोयलकरं सडुभयकरम् (ड. सुचि. २६.६) बाजीकरण-द्व्याणि-विचिम्नाणि भोजनानि, विविधानि पानानि, श्रोग्रानुगामिन्यः वाचः, त्वचः स्पर्शासुखाः,

सेन्दुतिलिका यामिनी，नवयौबना कामिनी， ध्रोन्रमनोट्टारि गीत，ताम्बूं，मदिराः，स्रजः， मनोรप्रनीधातः हल्येत्यनि वाजीकरणानि
（सुचि，२६．s－ร）
（वाजीकरणी）－वि．，वाजीकरा（धापधि：）

－च्चिकिस्सित－न．，अध्यायसंज्ञा（ युचि．२६，१）
－तन्न्र－न．，आयुयुेदस्यापु अनेत्रे एकम्
（ युस् ．१．८）अल्पदुप्शीणनिह्यु करेतसामा－ प्यायनप्रसाद़ोपचयजननलिमित्त प्रार्पजननाथं च क्रन्तम्（ बुसू－१，८（८）
－घर्ग－पु．，चारीकरण्द्ध्यसमूह，आत्मगुसाफल－माष गोधूम－आालिपटिक－क्षौद－दाक्षा－सितोपला－ इक्षदध्र्रक－क्षीर－उस्चा－शारमूल－विद्वारी－ भाताबरीबन्बरूर－मोचफल－चोचफल－जीवनीयानि दुग्याणि वार्जीकरणालि（अवंड．प०）
－राशाह्रूरस－प．，पारदयोग० हेमसूताभ्भमुराही－ कद्रींकादाभ्वरंधांद्रिसाधितमिदें रीसेवने अलयं सामर्ष्यकर：（र．२७．२૪－२७）
वाजीकरणाध्याय－पु．，अध्यायसंज़०（ चचि．२．१）． वाजीकृत－वि．，वाजीकरम् बाजीकरणम्（अह्त，७．५३） वारीक्रियारत－वि．，बार्जीकरणनिकिस्सामझः

चाटिका－की．，चपक：（र．७．२१）
वाटिन्－पु．，पक्षि० जलचरोड्यम्（ चस्．२७．४३ ） बाटी－बॉ．，वनस्पति॰ वला（ध．१．२＜०；पृ．६४）
 भृप्यबौदुनः（चसू，२७．२६५；असंचि．१४） यवमण्ड：（असंसू．१ज）निस्तुपेपद्दलितानां यबानां मण्ड：（चनि．૬．9९）
（ वाट्या）－प्री．，बनस्पति॰ अतिकलया（अमंसु．१५） －कुत्－कि．，मृृ्रविद्लीक्टतः，यथा यनः（असंचि．१） －पुप्पक－न．，चम्द्दूरं त्रिभागमित क्त्रुमं घ
 （पुप्पिका）－ब्री．，वनस्पति० बलाभुद्धः，बलिक्रा दू०＇बला＇（रा．\％．४ः ०；g．द५）
（पुष्पी）－त्री．，बनस्पति० बलाभेदः，बहिका，耳०＇बल＇（घ．१．२＜६；चसू．४．१८；पृ．द4） वाट्यावनी－ब्री．，चनस्पति० बलाभदद，महाबल्ग （च．१．२८२，पृ．६५）ब्वेतबला（चसू．४．9）

वाह्याशिन्－वि．，वाद्याब्नमशितुं शीलिस्य इति
（चचि．१६．9०4）
बाडघदधि－न．，अभवदधि（ डुसु．४५．७२－५२）
बात－पु．，मढ़ामूत०（चशा．१．२७）पज्ञमहाभूते ेनेके नघ्यम्（ चस्．८．९）
बायु：अनिह：समीरण：द्र्यादयस्तस्य पर्यायाः बा गति－ गन्धनयोरिति धानुस्तस्माक्कृदिहितेन म्रत्ययेन बात दृति रूपम्（सुसू．२१．५）बावीति बातस्सद़ागतिः （ मुनि．१．9）राब्दतन्मान्रसहिवात्पर्शंतन्मात्रा－ जायते शब्द्स्पशंगुणो बायुः（ सुरा．१．४）पुप स्वयम्बूर्भरगवान्वायुरिल्यभिशब्द्वतस्स्वातन्ड्या｜्चिल्य－ भाबात्सरंगत्वात्सर्वैपामेव सर्वोंत्मा सर्वंबोक－ नमक्कुतः स्थित्युत्पत्तिविनाऐोजदोपभूतानां कारणम् （ सुनि．१．५－७）बाह्यवातः－अन्तरिक्षवातः－ बायुः－यथा श्रिबो वादुर्वंवौ（चसु．१．₹८； अहसू．४．₹१）प्राणसंज्ञाप्दानहेतूलां शेष्ट： （चस．，२५．४०；असंसु．१₹）तथा च जानुर्धावा गरीरिणाम（चचि．२८．३）जगब्रारकदेवता० （मुस．२१．८；चचि．₹．८२）दे देबते मारताकाड़ो वातः श्रितः（कावि．）ख्वचोडधिदैवैतं बायु： （ सुरा．१．७）यथा रक्षामन्त्रः＇अमी रक्षतु ते जिढ्रां प्राणान्बायुस्तथैच च＇（डसू．५．२४）अस्प विभ्वास्य सर्वार्थानर्थकरणणे एकं कारणमदुप्टुछो बायु：। बिदोपतः हारीरस । असौ विक्षकर्मा विश्वात्मा विभ्वस्प：प्रजापतिः स्रहा धाता विर्भुर्विष्णुः संहर्ता मृत्युर्नकस्तस्याहुछौ सढ़ा यतितब््यम्（अंषंनि．१५）भारीरमाव० सस्योत्वत्ति：－＇बाखाकाशधातुम्यां वायु：＇ （असंसू २०）धानु० देहधारणानातुः धरीरैंक－ जन्मस्वाच्छरीरधारणेन धातुसंज्ञां लमते （इन्दु असेशा．८）अन्यापन्नः सन् देहसम्भव－ हेतुर्भवति। तेन च धार्येते इंदे शरीरमागारमिन स्यूणेन（स स्．२१．३）यथाइनिलो जगद्दारयति तथा शारीरो वातो देंदें घारयति（ मुसु．२१．८） तस्योत्वत्तिः－वायुः पुनरम्नेरहारस्य च बह्लूल्पतया वस्मात्तस्मान्मूर्छंनाविशोषादमृतेःः घब्दवानीप्छच्द－ प्रचुरोडल्यो वा पद्वार्मा कोषे सम्भवति（ असंशा． ६．५५）चहस्यादजोबहुलः（युरा．१，२०；असंशा． 4）प्राणेवेकः－बायुश्व दोषधातुमलल्यदीनां सकार－ णेनोच्छ्रासनि：ः्रासाम्यां च प्राणयति，－जीब्यति－ （मुशा．४．३）दोष० दूपणस्वमाइादोषः（असंसू．२०）


त्रिदोपेप्वेक:, 'वायु: पित्तं कफश्योक्तः शारीरो दोषसझ्रहः' (चसू. १.५७) ' बायुः पित्तं कफश्षेति ग्रयो दोषाः समासतः ' (अहस्, १.६) स म्रकृतिभूतः शरीरोषकारकः (चवि.१.५) प्रकृतिभूत्स्य तस्य कर्म-वं देहमुच्ध्रासनिःः्यासोस्साह्प्रस्पन्देंद्रियपाटववेगगप्रवत्वनाभिर्वायुरनुगृह्नाति (असंसू, १9) मल० मलिनीकरणादाद्दारमलत्वान्मलः ( असंसू, २०) पक्राशायगतोऽब्नकिट्नो वायु: (चस्, v.३) तस्य गुणाः स्वरूपं च-₹क्षल्युघलबहुशीघ्रश्रीतपरपविशद्यः (चवि. ८.९८) अध्यको ब्यक्ककम्मां च सरः शबद्पपर्शगुणो रजोबहुलोइचिन्त्यरीर्यों दोषाणां नेताssधुकारी मुहुध्यारी च ( सुनि. १.心-९) स्ततन्त्रः सर्वशरीरचेट्टैककारणं हेतुर्मार्गन्न्यजानामपि रोगाणाम् (असंस्, २८) अनिलः सूक्ष्मः (असंस्. 9)
कषायतिक्तकटुको वायुद्दृषोडनुमानतः (असंसू. २०) तस्य समानयोनिः कपायरसः ( सुसू, ४२.८(१)) कर्म-वायु: प्राणयति जीवयतीति प्राणः
(उ. सुशा. ४.₹) यदा वायुः स्वमानस्थोडब्याहतगतिः स्यान्तद़ा नरो बीतरोगो वर्षशवं जीचेत् (चचि. २८,૪) वायुस्तन्त्रयन्त्रधरः, भाणोद़ानसमानव्यानापानात्मा, प्रवर्तंकश्येप्रानामुचावचानां नियन्ता प्रणेता च मनृसस्सर्बेन्द्रियाणामुद्योजक, सेवेन्द्नियार्थानामभिवोढा, सर्षशरीरधातुव्यूहकरः, सन्धानकरः शरीरस्य, प्रवर्तको बाचः, प्रकृतिस्पर्शाशब्द्योः, श्रोत्रस्पर्शनयोर्मूलं, हर्पोस्साहयोयोंनिः समीरणोडझेः, दोषसंशोषणः, क्षेत्रा बहिमिलानां, स्थूलाणुस्नोतसां भेत्ता, कर्ता गर्माकृतीनामायुपोsनुवृत्तिप्रत्ययमूतो भवत्यकुपितः (चसू. १२.६) सोऽयमकुपितो देहे चरतां दोषधार्वम्नीनां समतां विषयेषु सम्ग्रांसि क्रियाणामानुलोम्यं च करोति ( सुनि. १.9०; अहसू. 9१.9.२; असंस्. १९) कर्म सामान्यं विशिष्ट चेति द्विविधम्-सामान्यमिन्द्यियार्थोपसम्र्रासिः, विशिष्टं प्राणाद्विवातस्य देहधृगिस्यादि (सुनि. १.४) पवनः स्वाः सिराश्नरन् पब्यानां उुद्दीन्द्दियाणां मनसो बुद्धेश्र स्वे स्वे विपये प्राकृतायां प्रवृक्तौ मोहस्याभावं करोति ( सुशा. ५.८) बायुपरमाणवः संयोगविभागचेप्टाघिकारा भाकुक्वनम्रसारणकोष्टाद्व यातुचेतना: स्रोतांसि विभअन्ति (काशा, जातिसूर्नीय. ३े) ' संयोगविभागे परमाणूनां कारणं वायुः कर्म

स्वभावध्ध। यद़ा संयोजकस्वभावेन कर्मणा परिगुहीतो वायुर्भवति तदा परमाणूनां संयोगे कुर्वच्छरीरमारमते यदा तु वियोजनस्बभावेन कर्मणा वायुः परिगृहीतो भबति तदा विभागां परमाणुनां विनाशरूपं जनयति (चक. चशा, ७.१५) प्रकुपितबातकर्म-कुपितवातस्तु रारीरे शरीरं नानाविधैविकारैंपतपति बलवर्णसुस्यायुपामुपघाताय मनोठ्याहर्षयति, संबेन्द्रियाण्युपद्धन्ति विलिहन्ति गर्मान् विकृतिमापाद्यवत्यतिकालं वा घारयति, भयझोकमोहदैन्यप्रलापाइ्ञनयति, प्राणँँश्रोपरुणद्धि (चसू. १२,८) पर्वणां सङ़खोच चस्तम्भो भेद्धश्रास्थिभेदों रोमहर्षः प्रळापः पाणिपृषशिरोग्महः खाइ्ञयं पाखुल्यं कुन्जत्वमझझोषो निद्नानाश़ो गर्मगुकरजोनाझो गात्रस्पन्दृंन म्रीवाशिरोनासाक्षिजन्रुणां हुण्डनं भेदृतदास्स्यक्षेपगोछाडS यासान्करोति, हैतुस्थानविरोषाच रोगविशोषकृन्नवति (चचि. २८,२०-२३) स्रंसब्याससक्साद्भेदतोदहष्पंतर्ष वर्तम मर्द्रकण्ठब्यधवेप्टभहग्रूल्खोपस्वापपारुष्यसौपिर्यसकोचस्पन्द्नानि कषायरसत्वं इयावारुणबर्णतां च करोति (असंसू. २०; अहस्. १२.४९-५१) वातभेद्दाः-(सुनि. १) बायुः प्रणादिभेदेन पश्वधा भिद्यते, तद्यथा-प्राण उद्ान-समान-ब्यान-धपानाः (चचि. २८.५; असंस्, २०) तत्र प्राणेन प्राणयति विझोषत आयुणश्शानुवतीनं करोति। उदानो बलस्यानुवर्तनंन करोति । समानोडम्न्युत्तेजनं करोति (चक. चशा. ६.१५) घ्यानेन रसधावोर्विक्षेपणं भवति (अह्हाा. ३.६८) ब्याने संबाः किया: भररीरिणां प्रतिबन्दाः सन्ति (अहसू. १२.ง) अपान: उुकातँवशकृम्मूत्रगर्भनिष्क्मणक्रिय: (अढस्. १२.९) वातस्थानम् पक्कारायक्टीसक्थिश्रोत्रास्थिस्पर्शंनेन्द्रियं च (अहुसू. १२.१) नाभेरघो वायोः स्थानम् (अरु. अदृस. १.6) विशोषतः श्रोणिगुदादि ( ड. सुनि. १.४) 'पकासायो विशोषेण वातस्थानम् ' (चस्, २०.८) वातकोप:- ' घयोड होरान्रिभुक्तानामन्ते वातस्य कोपो भवति (अह्टसू. १.८) चयम्रकोपप्रशामाः क्रमेण ग्रीप्मवर्पाशरस्सु जायन्ते (अहस. १२.२४) ' भूयिष्टे उर्धते वायुर्वार्धक्ये (सुस, ३५.३१) जींणंडने बर्धते बायु:
(सुस, $\varnothing 母, \gamma<\gamma$ )

वातेनाभिर्धियमो भर्वति (अधसू. १.८)
वातेन कोष्टः क्रो भवति (अह्हस. १.8)
बातगकृतिः-यदा बतदद्रापः शुक्रकोणिते अधिको अवत्वति तदा स वातम्रकृतेंतुर्भंववि (असंशा, द) वातेन हीना दोपम्रक्रतिर्भवति (अहस्, 9.8-9०) वातगतिः-अयः स्थानं बृन्किश्रेति दोपाणां त्रिविधा गतिः। अपरा च ऊर्वार्ध्सिर्यम्भेद़ेन त्रिविधा। कोष्टराखामर्मास्थिसंधिणु च त्रिविधा। कालग्रकृतिः्ययम्रकोपम्रश्रमरूपा पाकृततो वैकुनतश्य बावाद् भर्बति
(चसू, १७.११२-११५) वातचयकोपहेतु:चीयते लघुरूक्षाभिरौषधीभिः समीरणः। तथैव आहारादिना (अहस, १२.२૪-२८) ' उपगेन युक्षा रक्षायाः ज्रायोः कुर्वन्ति सझ्ययम्। शीतेन युक्षारुक्षाद्याः गुणाः-सायोः प्रकोषं क्रैंन्ति (अहस्ट. १२.१९-२०) धातुक्यात्तथा मार्गावरणेन घेगप्रतिबन्धाचच वायुः कुपितो भरति (चचि. २८,५९.) एक्षल्युरीतबमनविरेचना-डsस्थापनगिरोत्रिरेचनातियोगब्यायामवेगसन्धारणा-डनशनाभिघावब्यवायोदेगइोकशोणिताविपेकजागरणविप मशरीरन्यासेम्योडतिसेवितेम्यो बायुः प्रकोपमापद्यते (चनि. १.११) अत ऊच्चे प्रकोपणानि वक्ष्यामः। तन्र बलन्वर्विग्रहांत्यायामध्यनायाध्ययन-
 रात्रिजागरणभारहरणगजतुरगपदातिचर्यांक्टुकपाय-तिक्तर्क्षलघुशीतथीयंशुख्कशाकवल्ख्रत्वरकोद्वालक-कोरद्पर्यामाक्नीबारमुदूमसूराउकीहरेणुकला-यनिष्पावानशानविषमाशानाप्यशननातमूलतुरीषगुकर्घर्विक्षनथूद्रारबाष्पवेगविधाताद्दिभिर्विदोणा: बायुः प्रकोपमापच्चते ( गुसू. २१.१९) तिक्नोपणकपागरससेबनैस्तथा वर्शासु अहोरात्रिभुक्तान्ते च समीरणः कुप्यति (अहृनि. १.१४-१4; असंनि. १.२६) अन्यद़ोपपूर्णेंम्यः स्रोतोम्य आवरणं प्राप्य बली वातः कुप्यति ( असंनि. १५) वातक्षयहेतु:— वतगुणस्य विपरीतगुणानों स्निरधगुरूण्गाद़ीनां देहे वर्धनेन वातदोपस्य क्षयो भवति (अठु, अहुस्. ११.२४) गुरस्निन्धादिभिरोषघीभिर्बततस्य शमो भधति (अह्सू. १२.२५) वातवृद्दिलक्षणानि-तत्र वातवृद्दौ वाक्पाखणयं काइँ्य काख्यै गात्रस्फुरणमुप्णकामितानिद्धानाशो गाढवर्चस्त्वं च भवति (सुसू. १५.१३) संज्ञानाशाआ. को. सं. ९३

बलेन्द्रियोपधातास्थिशूल्मज्ञाशोयमलसझ्नाध्मानाटोपमोहैदैन्यभयशोकम्रलापदिदिमिर्बृद्ध़े वायु: पीडयति (असंरू. १९.६; असंसू. ११.५-६) गभिण्याः प्रकुपितो वातो गर्भाशयेऽबतिष्ठमानो गभंस्य जडबघिरमूकमिन्मिणनटद्नदखङ कुन्जतामनहीनाह्नाधिकार्नखान्यान्यं वा वातविकारं करोति (अंसा. २) वातक्षयलक्षणानि-म्रसेक-अरचि-हृद्धास-संज़ा-मोह-अल्पवाक्चेप्टता-प्रहुर्प अड्नसादअभिवैनम्यादिभिः क्षीणो वायुः देहें पीडयति (असंसू. १९) ह्रेप्मवृद्वियुक्चानां रोगाणामुत्पत्तिभंबति (अह्दसू, ११.१५) चतकक्ष़ये स्वयोनिवर्धनं यद्चवानं तश्प्रकाइ़्रति। यथा यन्नमुलूहरेणूदू स्क्षलघुमोजनं कषायकटुतिकंत च भोजनम् (उ. सुसू. १५.२९-३१) सामनिरामवायुलक्ष्षणम्आमयुक्को वायु: कुक्षिपीढाद़ान् करोति (असंसु, २१) तन्द्धास्तैमिल्यगौरवस्निग्धत्वारोचकालस्यरैय्यशोफामिद्वानिभिः कटुस्क्षाभिलापेण तद्दिधोपशयेन च सामो वातो जेयः (असंनि. १६) यद़ा तन्द्रास्तमिल्याद़ीनां विपर्ययस्तदा निरामो बातो जेयः (असंनि. १६) आमविपर्यये तु पक्रत्वम् (असंसु, २१) अव्यवगतनातलक्षणम्-स्वग्गतसमीरणलक्षणम्-व्रेवर्य्यक्कुरणरैक्ष्यसुसिचुमचुमायननिम्बोद्नस्त्वग्भेदपुटनानि (चचि. २८.३; सुनि. १.२५; असंनि. १५) रक्रतवसमीरणलक्षणानि-तीवसन्तापरूज्ञा वैवर्ण्यकृराताडरचयः गात्रे अरुषि, भुक्छस्य स्तम्भः (चचि. २८.₹१) घणान्करोति (सुनि. १.२६) सूचीभिरिब निस्तोदनं स्पर्शाद्वेपः प्रसुप्तता पित्तविकाराश्र (सुनि, १,२०-₹૪) अमं करोति (असंनि. १५) मांसाश्रितः-सझ्यूलन्ग्रन्थीन् करोति ( सुनि. १.२६) मेदोगतः-मन्द्रूजोडवणान्य्रन्थीन् करोति ( सुनि. १.२६) मांसमेदोोगतः-अछ्नगुर्ता दुण्डमुष्टिछततोद्, सर्क्रभः (चचि. २८.३२) कर्कशान्य्यम्थीच्धमं च करोति (असंनि. १५) अस्थिगतः-अस्थिरोषम् अस्थिभेद्यम् अस्थिशूलं च करोति (सुनि. १.२८) सक्थिसन्ध्यस्थिगूलं तीषं बलक्षयं करोवि (असंनि. १५) मज्ञगतः-मजा-सोषं रूजं च करोति (मुनि.१.२९) अस्यिधु सौथियमस्बमं स्वर्धतां च (असंनि. १५) मजास्थिगतः-अस्थिभेद्पर्वंभेदसंधियूलो मांसयलक्षयोडनिद्नता संतता रक्क च (चचि.२८.३₹)

गुक्रतःः－प्रथितवर्णांदियुक्तं गुक्षं करोति，तथा शुक्रस्याइतिरीभ्रपृृत्तिमतिमन्द्ववृत्तिं का करोति （सुनि．१．२९）गर्भस्य रीघमुस्सरंग गर्भसंगं गर्भंविक्रतिं च करोति（असंनि，१५）आमा－ ssरायस्थित：－हत्वाभिपाइवोंद्रपीदां तृव्गामुद्रारं विसूच्छिकां कासश्वासौ कण्ठाडड्यशोषं च करोति （चचि．२८．२७－२८）नाभिस्यः ऊर्घ्वस्थान्मदा－ क्करोति（असंनि．१५）छर्यूर्ख्वगतरक्तपित्तमोह－ मूच्छोहद्रदपाइर्वंबद्नादी़्करोति（युनि．१，२२－२३） पक्याशायस्थो वातोन्न्रकृजन शूला ssरोपौ कृच्त्रमूत－ पुरीष्वं त्रिकबेदेनां，श्रोत्रादिध्विन्द्नियवधं च कुर्याँ्（चनि．२८．२८－२९；युनि．१，२३， सुछा．२．५३़）अइमरीवर्माडइरोंरोगांस्सथाडघर－ कायस्थान्क्रे्ह्र्र्नुपदवान्करोति（असंनिे，१५） श्रिरागतो वातः हुलं सिराडS कुख्ञनपूर्णं च करोति （ सुनि．१．२७）सिरास्वाध्मानरिक्तने करोति （अंसंनि．१५）सनायुमाष्तो वातः स्तम्भक्पौ शूलमाडsक्षेपणं च कुर्यात्（सुनि．१．२७）गुध्रसी－ माडsयामं कुच्जतां च करोति（असंनि．१५） संधिगतो वातः जृम्भां उनरं च करोति（चचि．८१७） आकुंचन प्रसारणाद्दिक्रियां दन्ति，संधिग्ट्र्योफो करोति（ मुनि．१．२८）शोफस्य बातपूर्णहतिस्पश़ प्रसारणाइsकंधुचनयोस्सवेद़नां प्रवृर्ति च करोति （असंनि．१५）
पाश्धंस्ख：पाइर्वमूलं，गुदृस्थितो चर्चोभेद्मम्， उरःस्यश्नोर：श्यूलं करोति（चचि．८．१७）कोष्टे－ sरोंभि：विणमूत्रवातानां म्रहूल्ल। करोति（चचि．२८．२६）रूदो बातोऽश्रिमान्धं करोति，मेदसा रहोो वातोडम्रिबृन्किक्हवति （असंसु．6）प्राणवहल्नोतःंघंहल．बातउच्च्र्यास－ निः：भासरोध करोति मरणं बाडsपाद्यति （चचि．२३．६५）शररीरानयवगतो बातो－ sमितान्नदा़ाक्करोति（ सुनि．१．३२）
आवृतमारों बातो ग्राह्याः शिराः प्राप्योच्छेदलिक्ष श्वयधुं करोति（चचि．१२．८）एकधातुगतो वातः उपेक्षितः सर्वधातुगतो भवति，सर्वंद्हाध्रित－ स्तग्भनाइझ्षेपस्बापरोथयूल्यालकरोति（ुुनि．१．३१） संध्याडSकुंचनकम्पनं च करोति（असंनि．१५） श्रोत्राद़ीन्द्यियतो वाव：दून्द्धियवधं करोति，श्रव－ णादिश्रक्तित नाशगति（असंनि．१५）यद़ा तून्मार्गगो बालो गर्मर्य रसबहानि स्रोतांसि झोषयति

तदा बातरोगी हीनालो बा भवति（असंशा．२） प्रकुपितो वातोइसीवितातविकाराक्करोति （चस्．२०．s．११）सर्वेपामपि रोगाणामुत्पत्तौ वायोः परं हेतुर्नास्ति（अह्रू，१९．८५．८६） पाणियाद्चेदे मर्मंब्यधे च अविनुतितो विक्टि－ तेन घातेन मरणं भवति（असंशा．৬．३२）वावस्य गुराऽड्रुमवक्षणम्－मृद्यु：खीतोऽनुक्लक्य सुगन्धि： वातः गुमः खरोडनिप्टगन्धिहण्णः तु अनिपः
（ सुसा．२०．र१）
बातरमनः उपकमः－वातविवरीतगुणैं？़येः माखतः संभराम्यति（चसू．१．५९）सनेहचे
 सन्तापयहचचर्याद़ीनि बातरोगेgु योज्यानि （ ुुचि．४，२२－२६）क्वाब्बागतबतातु विदोषेपे बन्तिः प्रशास्तः（चसि．१．३२）आमारयगते बाते प्रथमं बमनं देशम्（ मुचि．४．ई） पछारायगते बाते ₹नेहयुक्तं विरेचनं द्यात，शोधन－ दृब्यगुक्को बस्तिरपि तत्रोपयुक्तः（ युचि．४，५） आमारायगते वायौ स्क्षपूर्व स्वेद्या－ चरेत्（असंसू，२६）व्वअ्वांसरक्तसिरागते वाते ₹तेढाय्यद्नोपनाहमर्द्रिनालेपनरकमोक्षैख़पचरेत् （मुचि．४．6）सनायुसन्ध्रस्थिगते बाते स्नंहो－ पनाहाम्किकम्रन्धनोन्म्र्द्न हरपाचिकित्या （ ुुचि．૪．е）सीणां त्रावोपद्ववे बस्तिचिकिस्सा प्रशास्ता（चसि．१．३×）अतिबले बाते रसागन－ चिकिस्सोपयुक्ता भवति（चचि．१．（₹）२९） －कण्टक－पु．，रोग० अर्गीतिवातविकरेंज्बेक：，चरके तु अनुक्र：，अन्रोको गणनायाम्（कासू．२५．१९－२१） गुल्फसन्धिसंश्रितो वातरोगः，च्वुउकाबावपर्यायः， खडुखकाश्रितत्त्वात，（मधुकोश，मानि．）सम्प्रासिः－ लक्षणं च－विषमस्थाने निक्षिप्ते पादे गुल्फसन्धि－ श्रितः－सडुलकाश्रितः－बातः प्रकोपमापद्यते। अथवा श्रमकुपितः वातः गुल्फसन्धिमाभ्रिल गुल्फवेद्नां जनयति पादेऽपि स्जाम्（युनि．१．७९； असंनि．१५）चिकिस्सा－तन्र चातव्याधिचिकित्सित कुर्यावव（ुुचि．५．२३）स्वेद्योडयं रोगः（चसू，१४，२३）
 क्षित्रमर्मणो उक्रुले उपरि सिरां：विध्येत्
（अह्टस्．२७．१६）
－कलाकलीय－िि．，अध्रायसंज़ा० वातकलाकर－ शब्द्यघिकृत्य कुतोडध्रायः（ चसू．१२．१）
-कुष्डलिका-ब्री., रोग० ग्र्योद्रामून्राधातेपु एकः मूळ्ररोगः (ससू. २₹.८; चसि. \&..००) सम्रात्तिःरौष्ष्याद्वेगविघाताद्धा मूत्राशायस्थितः कुण्डलीकृतो विगुणो वागुः इनैैः रनैः अल्पालं मूंन्र सृजति (सुछ. ५८.६) लक्षणमू-मून्राबरोघः बस्तिस्थाने तीव्रशूलं गाँरंब भझाकारवेदन्ना मून्रविट्सजदिश्रा अर्वति (चसि, e. $\gamma \rho$; असंनि, s) याप्यरोगोडग्रम्, चिकिस्सा-कष।यकल्कसपाँषि भक्ष्यान्लेहान पयांसि च क्षारमद्यासवस्बेदान् उत्तरवस्ति च कारयेत्। सर्वेडपि मूत्राघाताः प्रायरो वातजन्या; तस्मान् वातब्नो विधिरन्न हितः
(ड. सुड. ५८.२७.२८)
-खुडता-सी., रोग० अरीतितातविकारेवेकः:
(असंसू, २०)
-खुद्डता-ब्री., वातरोग० वातगुडुता, अरीतिवातविकारेब्येक:, 'चालुक' इति प्रासिद्दः
(चस्. २०.११)
-गजाङ्ङाश-पु., पारदयोग० पारदलोहवंधकतालमाध्किकादिसाधितोऽयं वातविकारघ्नः
(र. 29.94ร-9५心
-गुल्फ-पु., वातरोग० अर्शीतित्बातरोगेष्बेकः, गुल्फसन्धिस्थः वातम्रकोपः (कास्, २ง.१९-२०)
-ग्रह-पु., लक्षण० बातानरोधः, गुद़स्थितकुपितबावलक्षणम् (चचि. २८.२६)
-(छन)-वि., वातनाशकम,, यथाऽन्नम् (असंस्. ५)
-मगण-उु., गण० वातोद्रवपीडानिवारक: द्रव्यसमूहः (सुउ. २१.२८) बातबनननि द्वघ्याणि-शालिपर्णी-पृरिनपर्णी-चृहती--कण्टकारिक 1 -घला-घदंद्रा-बिल्त-पाठा-नागरधान्यकानि

> (ड. মुड, ४०,१४८)
-ध्रनतल-न., वातघ्नद्वय्ये: सिन्व तैलम् (अहुसू. ३.9०)
-घनी-स्री., बनस्पति० शालिपर्णा (रा. ૪.११૪; पृ. २₹)
अश्वगन्धा (रा. ४. ४०१; पृ. ६२)
सिगृडी (रापारे. ૪३१; प. ३३७)
-जित्पत्र-न., वातशमनपत्रम्, यथा एरण्डपन्नादि (अहलत. १ै.4)
-तर्ष-पु., रोग० बातजतृषणा (चक. १२.१२)
-धामन्-न., वातस्थानम्, यथा पक्काशयादि
(असंसू. २८)
-निग्रहह-पु., वातवेगस्य नियमनम् (चसु. 6.9२)
-निरसन-न., वातनिःसरणम् (सुशा. ६.२५ )
-निरोध-पु., लक्षण० वाताडप्रवर्तनम्, अधोवाताडप्रवर्तनम्, अपानवायोरम्रनृत्तिः ( सुज. ५६,८)
-पर्यय-पु., नेत्ररोग० अस्मिन् म्रदुष्ट: बातः कद़ाचित् पक्ष्मदूये कदाचित् अक्षिणि कद़ाचिद्धुवि पर्यायेण रुजः करोति (सुड, ६.२५) वातपर्याये तर्पण्ण योज्यम् (अहाू. २४.२)
-पित्ताधिक-वि., वातपिन्तेडधिके यस्मिन् सः (नरः; (चसू. १३.१९)
-पूर्णकोप्टता-त्री., लक्षण० वातपूर्णोरस्कता इदमपस्तग्भ-मर्मविद्दलक्षणम् (सुशा. ६.२५)
-पूर्णद्द तिस्पर्शा-पु., लक्षण० ₹तिश्र्मकोशः वातपूरितचर्मकोशबत् स्पर्शः (चचि. २८,३७,असंनि. १५)
-पोथ-पु., बनस्पति० पलाशः (चचि, ₹.२५८) ข. ५.१६१; प. २०३)
(बात)-प्रकृति-ब्री., दोषम्रकृति० (चवि. ६.१₹ )
तनुरूक्षस्तचधाल्पाइन्नद्तनखरोमनेत्रस्वरउद्धद-
पिण्डिक: शीतट्देपी, सशान्द्सन्धिगामी, रीम्रारम्भक्षोभग्रह्रणविस्म रणश्वलध्धृतिमति गतिद्यहिस्वभाबसौदार्द़, स्तेनोऽनार्यों मत्सर्यजितेन्द्दियः, प्रियगान्धन्नेतिहासविलासकलहमृगयोय्यानयान्रः, सिनम्धोष्णमधुराम्ललवणाब्नपानकाड्क्षोपशयश्यव भवति ( असंश़ा. ८.९) सुटितघूसरकेशागात्रो बहुम्रबाप्यल्पवित्तजीवितनिद्र: सन्रसक्तचलजर्जराब्दो नास्तिको बह्वरानः कृशदीर्घाकृतिन च कान्तादयिताबहुमजो न टढ:, नेत्राणि-खरधूसराणि वृत्तान्यचाहणि मृतोपमानि, सुषे सति तानि उन्मील्तितनीच भवन्ति। श्वइागालोट्र्रगृध्राखुसहरावृत्तिः, सुपः हैलद्वुमगगनानि पइयेत्। गगने च याति (अह्शा. ३.८५-८३) प्रजागरूको टुर्भंगः सुटितकरचरणोsल्परुक्षइमश्रुनखकेशो हिंसाइीलो दन्तखादी क्रतथ्नो द्नुतगति: (सुशा. $\gamma, ६ ૪-६ ७)$ उष्ट्रो बातम्रकृतिः पड्डु: (सुशा. ૪.६७) ते एते वातम्रकृतयो ब्युत्वात्लधुचपलगतिचेप्राssहारव्याद्राराः, चल्र्वाव्अनवस्थितसंध्यक्षिम्रूहन्बोष्टजिह्वाशिर :स्कन्धपाणिपाद़ा:, बहुत्वात्-बहुम्रलापकण्डरासिराप्रताना:, रीघंश्वात्-रीघसमारन्भक्षोभविकाराः, रीघग्रासरागविरागा:, श्रुतग्राहिणोऽल्पस्मृतयश्र, रैल्यात्- रीवाऽसहिण्गतः प्रततरीवकोट्देपक-

स्वम्भाः, पारुष्यात्-परुप केशाइमशुरोमनखद्रानबद्नपणिपादा:, वैश्यात्-स्कुटिताइ्नाबयबा: सततसंधिशान्दूगामिनश्य (चवि, ८.S८)
-घलास-पु., रोग० वातस्थावरणेन बलमसत्यस्सिन् शोणिते इति (चक.) वातरकम्क, (चचि. २९.99)
-यलासक-पु., रोग० जनरकेद्:, तल्रक्षणं-निलंय मंद्ज्वरः रक्षः इूनक: सब्धाई: र्लेप्मभूयिष्टः ब्याधितो अवति (मानि.) दू० ' ज्वर '
(चचि. 9, (३) ३4; सुउ. ३२.५く)
एक ज्वर. लक्षणे- नेहमी मंद्ध ज्वर, सक्ष्षता, -चस्ति-पु., मून्ररोग० (चसि. ऽ.३v) मूत्राघातेष्वेकः, सम्गासिः लक्षणं च-मूत्रवेगविधारणद्वस्तिगतः प्रकुपितः बायुः बस्तिद्वारं निर्ग्यद्वि। तेन मून्रसख्र: बस्तिकुक्षिनिपीडनं कणन्डूश्र अवति (सुड. प.,.9-90) अधिकवायुकोपात् कदाद्धसिंत्वस्थानात्र्रच्याब्य गर्भमिवोद्दूतं स्यूलं परीफुतंतं च कुरुते। तन्र ग्यूलं स्पन्दूनं दाहः उह्वेप्रनं बिन्दुराः मूत्रस्नणं च। बस्तो पाडिते सति धारया मूत्रभवृत्तिः (इन्दु असंनि. $8.99-20$ ) साध्यासाध्यता-उभयविधोडपि वातब्रस्तिः कृच्छूसाध्यः, तन्न द्वितीयो बातप्रबलः कृच्छूसाध्यतः (असंनि. ९.२9) चुद्नुद-पु., वारिबिम्बुकी ( वै. शा. सि.) चातकृतो बुद्धुद: बस्तिप्रदानास्पूँ्ं बस्तियन्त्राद्हातस्य बुद्धुं निःसारयेत् (असंसू. २८)
-मूल-न., वातस्य मूलमादिकारणमू (चसू. २०.१₹)
-यन्त्र-न., वातसश्वालकं यन्त्रम्, उ्यजनम्
(चचि. 28.94 c )
-रक्क-न., वातमिशितं रक्षम्, यथा वातरकवहसिरालक्षणम्, इयानार्णाः श्रस्पन्द्निन्यः सूक्ष्माः क्षणपूर्णरिका वातरकं वहन्ति (असंशा. ६) रोग० वादशोगितम् (चचि. २९.9; सुसू. २४.९) बातबलास;, वातबलाशः (चचि. २९,११) वातास्नम् (अह्हस.. 9१.9) खुड:, आख्यरोगः, आस्यवातश्य इल्यपि पर्याया: (सुचि. ५.\%) वातरक्का्यां जनितः ब्याधिः (चचि, 2९.9) रक्तोषजविकारेळयेक: (चसू. २૪.१२; सुसू. २४.\&) विवृद्धो वायुः बृद्देन रकेन पथि आवृतो रकं सन्दूघयेत् (चचि. 28.90-99) तढ़ा तोदस्फुरणभेद्गुरुत्बसुपिक्षतादि-लक्षणान्वितं पीडनें इस्वपादायहुलिसन्धिधु भवति
(असंजि, १६. दोषम्राधान्याद्धातरक्त इति व्यपदेशो न तु सक्तबात इति ( सधुकोष. मानि.) विशोयस्थानम्-करौँ पादौँ अधुल्यः सर्वस्धयश्य (चचि, २२.9२) हेतु: सम्गासिश्य-लवणरसस्यातियोगेन जायमानेपु विकारेपचेक:
(चसू, र६. र३(३)) ग्रायशः स्थूलः सुखी सुकुमारो मिथग्राहारविहारी च पुरुपो वातरक्तस्य विषयः (सुचि, 4.4) ल्वणाक्लकटुक्षारादि-द्विवास्वमप्रजागरान्तः: कारणैः मिधाचसुखिभोजितों सुकुमाराणां च㖒मणरहितानां वातशोणितं कुप्यति (चचि. २श.५-१०) रोगाध्य श्रमद़ामद्यध्यायमम श्राइतिपीडनात (सुनि. $9.80-89$ ) उक्तेन निमितेन तथा हैस्यश्योष्ट्रवाद़ातिगमनेन च वातप्रकोपनिमित्तेन चिद़ाह्यन्नभक्षणेन रक्तदुप्टिनिमितेन चाखिलं दुषं रक्तं पाद्योश्योयते। पश्रादायुविएमिन्र देह्ममनुसर्पति (सुचि, 4.४) पूंर्व विशोपायानयानाद्यो: ग्रलम्बौ हस्तौ पादौं दुष्टं रक्तं घावति (असंनि. १६) संख्यासम्राषि:-वातपित्तरक्तकफत्रिद़ोषाधिकयैः बातरकंत्रत्शविधम् (मानि) विधिसम्राष्तिः-द्विविधं वावरकतं गक्झीरमुत्तान च (चसू. १९.३) ₹ःआंसाश्रयं चातशोणितसुत्तानं शेयम् (चचि. 29.99 ) गन्मीरधात्वाश्रयं वातशोणितं गंभीरं श्रेयम् (चचि. र2.98) उत्तानमेच कालान्तरेण सर्वान्धातूनभिद्रवद्नक्भीरं जायते (असंनि. १६) गक्भीरं बावरक्तमवगाढमित्येंक भाघन्ते (सुचि, ५.३) लक्ष्षणम्तत्र उत्तानस्य लक्षणमू-त्वक्ड्डादिसंयुताssतामा इयाबलोहिता दाहवोढ़स्फुरणाकुश्नयुक्षा भवति (चचि. २थ. २०; असंनि. १६) उत्ताने कुप्ठवन्द्वा कालान्तरेणाधगाढी भवति (डुचि, ५.३) अवगाढस्य गझ्भीरस्य वा लक्षणमू-गर्भीर वातशोणितेडन्तर्भृशारिमाँस्तब्धः कटिनः इयावस्ताम्रो दाहतोद्स्फुरणपाकवानू श्ययध्रुर्मवति। र्न्दाहन्वितो वायुः सन्ध्यस्थिमज्नसु छिन्दुक्विव चरति वेगषाँश्य सनन्तो वक्रीकुर्घछछहरीरे सर्बतथ्ररन्बकं पब्तुंच करोति (चचि. २९.२०-२३; असंनि. ६) पूर्च-एपम्-प्राग्रूपे शिथिलौ स्विनौ रीतलौ सविपर्ययौ, वैवर्णतोदसुकत्बगुरत्तौपसमन्चितो, पाढ़ौ भवेताम् (सुनि, 9.૪6) तोदो दाहः कण्दूः इोफः स्तम्भः स्तदघता स्वक्परुषता शिरास्लायुधमनीनां स्पन्दूनमूरुन्डुबलता पाणिपादतलाहुनुलिगुल्फमणिन्नन्ध-

प्रमृतिषु चावयवेषु अकसाचछ्यावरक्तमण्डलानामुत्वत्तिः ( कुचि, ५.४) काणर्यं स्पर्शाजत्वं क्षते . सक च भर्चति, इति वातासृक्पूवं लक्षण्र्म (चचि. २९. 9 ६-9८) वाताधिक्रातरक्तलक्षणम्स्पशोंद्विग्नौ तोदभेदवशरोपस्वापोपेतौ पाद़ौ भबतः ( मुनि.१.४५) सिरायां शूलस्फुरणतोद्नं शोफस स स्क्षबकहुणन्वइयाबतनहृद्दिहानयो धमन्यद्नुल्लिसन्धीनां सळेखः, अझ्रम्रहोडति ख्छीतदेष: रीताइन्नुपशायः स्तम्मो वेपधुभ्व (चवि. २९.२५-२६; असंनि, १६) पित्ताधिक-वातरक्तलक्षणम्-पित्तासृग्ययामुपदाहौौ अल्यथोंबौै। रक्रोोफौ मृदू च पादौौ भबेताम् ( सुनि. १.४५) विद्धाःः सम्मोहः स्वेदोो मूर्छामदद्तृष्णा स्पर्शाक्षमवं रुप्रागः शोफे भुझोप्मता पा₹श्र भबति (असंनि, १६; चचि. २६.२७-२८) रक्छाधिक-वातरकलक्षणम्-अविहतोदाँाँसाम्र: कण्दूकेदसमन्धित: शोफः। तन्र चिमचिमायनें स्निर्धस्क्षाभ्यामनुपभायत्वं च (असंनि.१६,चचि. २९.२७-२८) कफाधिकवातरक्तलक्षणम्-पाद़ौ कण्ड्रमत्तौ श्षेतदीतौ सरोफाँ पीनस्तब्धौ भवेताम् (मुनि. १.૪६) सतैमित्यं गुरुता सुप्तिः स्निगधखंं रीवता मन्ढ़ा कण्दूर्मन्द्धा च राभवति (असंनि. १६;चचि,२؟.२९) त्रिदोषजबातरक्तलक्षणम्स-सैँधुदुष्टे सोणिते दोषा: स्वं सं रूपं पाददयोर्दर्शयन्ति। हेतुलक्षणसंसर्गाद्वियादून्दूविद्दोषजम् ( चचि, २९,२९ ) उपद्वा:अस्वत्न - अरोचक - धास - मांसकोध - जिरोग्रह-मूर्छा-मद-रक्-तृप्णा-ज्वर-मोह-प्रवेपक-हिक्रापा हुतुल्य-विसर्प-पाक-तोद-ध्रम-क्वम-अद्रुलि-बक्रता-सफोट-मर्मघह-अर्बुदस्पा उपद्नवा भवन्ति (चचि, २९.२२) साध्यश्वादि-एकड़ोषानुरं नवं निखपद्वबं वातरोणीतं साध्यम् द्विदोपजमकृत्सोपदृवं याप्यम् (चचि. २९.३०-३र) द्विदोषज नवं याप्यम् (असंनि. १६़ ) संबस्सरोलितित याध्यम्। ( सुनि. १.४८-५०) त्रिदोपज कुर्नोपद्ववमेकेनाइपि मोहाल्योपद्वेण युक्तं संग्रस्तावि विदर्ण सत्ध मनर्त्रदकृत् सक्षोचकरमिन्द्रियतापनमसाच्यम् (चचि. २९.₹०-३४; असंनि. १६) आजानुस्फुटितं प्रभिब्न प्रस्नुतम् उपद्ववैज़ॄें प्राणमांसक्षयादिलिरसाध्यम् (gनि. १.४९-५०) रिएरक्षणम्मोहमूध्छांमद़ानिद्भाज्बरान्वितं शिरोग्र्दाइरचचिध्वाससक्षोचकोथवत् रिएं विद्याव (असंशा. ११.३₹)

शास्बासन्धिधु निविश्य वातो रक्कमागं निहलान्योन्यमाबार्य बेद्नामिरस्यून्हरति (असंनि. १६) चिकिस्सा-बलक्षयमांसक्षयपिपासाज्वरमूर्च्धांध्वासकाससम्भारोचकाविपाकप्रसरणलक्कोचनैरनुप्दुतं बलबन्तमात्मबन्तमुपकरणनन्तं चोपक्रमेत (सुचि. ५.६) जलौकोभिः वावरोणितिनः क्तिरधस्स बहुखोडल्पालं रकंत्रं हेरे् । पालग्रन्बयुं यथादोषं यथाबलं रक्रमोक्षणं कार्यम् ( अहचि. २२.१-२) बेहलित्वा बेंहुयैकिनिरेचर्नीवरेशचयेत् (अहचि. २२. ५) बस्तिं च द्यात्र, 'नहि बस्तिसम किज्ञिहानरकचिकिस्सितम् ।' (अहचि. २२.१३) उपनाह-
 गण्डोपधानानि सुखरायनानि मृदुसंबाहनानि च वातरके प्रशास्त्ते ( ुुचि. ५.१५-१६) 'गुग्गुलुकल्प: उपयुक्र: '(डुचि. ५, ४५) तत्र अपध्यम्-व्यायाम-मैथुन-कोष-उज्णाम्ल-ख्यणाश़न-दिवा-इ्वस-अभिषंयंयन्न-गुर्वन्नानि विनर्जयेक्
( सुचि. 4.96)
-रेतस्-न., लक्षण० अर्टरेोदोवेक्बेक;, बातदुषं रेतः गुक्कम् बतेतन तनु रुष्षं फेनिलम खूग विच्छिनं सर्जं चिराब्विषिच्यते (असंशा. १)
वि., वातदुषं रेतः यस्य सः अयं म्रजोत्पादृनासमर्थः
( मुशा. ३.३)
-रोग-पु., रोग० बाबकृतनुःखम् अष्दुश्विकिस्समहागदेव्वेकः ( युस. ₹₹.४-५) बातजन्यो रोग: ( घुनि. १.9)
घातद़ोपदूव्यसम्मूर्छ्चनविशोपर्पः सर्वाजकान्नसूपो घ्याधिः बात ब्याधिर्च्यते (चचि. २८) हेतुः सम्रापिश्य रक्षशीताल्पलबन्नसेवनं च्यवायोडतिप्रजागरो विषमं।पचरो दोपरक्तातिस्नाबो लन्ठनप्रवनातिगमनब्यायामा: धातुसंक्षयचिम्तारोक-रोगातिकर्षणनु:्खश़र्यासनकोधद्विवास्वववेगसन्धारणमभिघातामोजनमर्माघाताः गजोप्राश्षशीघयानापतंसनानि इल्येतैः कारणेः कुढ़ो वातः सर्वींनैकाइसंभ्रयान्विविधान्बातरोगान्करोति (चचि. २८.१५-१९) वर्षाहु वर्षान्ते निशान्ते दिवसान्ते बयोड्न्ते जीर्णान्ते बातजो रोगो भवति (चचि.३०.३०९-३१२) यद़ा प्रकृपितो बायुः स्वाः सिराः प्रतिपयते तदा बावजा रोगा जायन्ते ( ुुरा. ७.९) देहे रिक्तानि ह्लोतांसि पूरयित्वा बल्यनिलो विबिधान् उ्याषीन् करोति
（चचि．२८．१८－१९）हींनमात्रभोजनाहावरोगा भवन्ति（ अहस्त，८．₹）पूर्वस्पम्－वातब्याघीनाम् अध्यक्तं लक्षणं पूर्वस्पपम्（चचि．२८．१९．२०） रक्षणानि－पर्वणां सह्कोचः सम्भो भेदश्र। अस्थि－ भेदो रोमदृ्ष：प्रलाप：पाणिपृष्विरोग्रह：खाझ－ पाह्हुल्यकुजजत्वमत्नानां सोपोडनिद्दता गर्मंगुकरतों－ नाशो गान्रस्य स्पन्दनं सुपता च रिरोनासाक्षि－ जत्रूणां म्रीवायाश्र हुण्नंभेदेदलोदानंयः आक्षेपो－ मोह भायासः इट्येक्वंविधानि स्पाणि कुपितोडनिल： करोति। हेतुस्थानविदोवाच कुपितोऽनिलो रोग－ बिदोषकृन्तवेत्，（चचि．२८．२०－२૪）अरीति－ र्बातविकाराः－नखमेदो विपादिका पाद्यूलं पाद－ भंशः पादसुत्ता बातबुद्युता गुल्फम्रहः विणिको－ द्देपन गृधसी जानुभेदो जानुविश्शेप करस्मम्भ ऊर－ सादः पा⿸्नुल्यं गुदम्रंशो गुदार्विर्हृपणाझ्षेप： शोफ：्तम्भो बद्ध्रणानाहः श्रोणिमेदो बिड्मेद उदावतैः ख़ज्यं कुहजलंब बामनल्वं त्रिकग्रहः पृए－ म्रहः पार्थाबमर्ई उद्रावेटो हृन्मोहो हद्वर्वो चक्ष－ उबपूों वक्षउपरोधो वक्षस्होदो बाहुवोपो म्रीबा－ स्तभो मन्यास्तम्भःकण्ठोदूधंसो हतुभेद ओ ओषभेदो－ डक्षिभेदो दन्तमेदो दन्वरैचिल्यं मूकर्वं वाक्सः： कपायास्यता मुसरोषोडरसज़ता घाणनाश： कणंहूलमशब्धश्रवणमुच्चे：भ्रुतिर्बाधियंय बत्मंस्तग्मो बत्मंसक्कोचस्तिमिरमक्षिग्रूल्मक्षिब्युदासंों ॠथ्यु－ दासः शा स्युटनर्मर्दितमेकाइ्रसर्वाद्रोगः पक्षवध अक्षेपको द्व्डकस्तमो भ्रमो वेपधुज्वृम्भाहिक्या विपादो－ sतिप्रापो रौष्षंयं पारुषं इया वारुणावभासताइस्बनो－ sनबस्थितचित्चत्वं चेल्यर्शातिर्वातबिकाराः （चसु．२०．११）उपद्वाः－प्राणक्षय मांसक्षय शासतृष्णाशोषचच्छर्द्विज्यरमूर्च्चाइतिसारहिकार्पा：
（ गुसू．₹३．५६）साध्याडसाध्यक्वम्－निरुपद्रवा बब्बतः नवा बातरोगाः साप्याः 1 सन्धिन्युल्याद्यः घातरोगाः स्थानस्य गाग्भीयायात्नाक्कदा－ चित्सिध्यन्ति न वा सिध्यन्ति（चचि，२८，७२－৮૪） रिप्टउक्षणानि－घ्यूतं सुप्त्वचं भमं कम्पा：मान－ निपीडितंत नरं घातब्याधिर्विनाशयेत्
（मुसू，२३．८；असंशा．११．३२）
चिकिस्सा－स्तेइः स्येदोडम्यको बस्तिः स्लेदृविरचनं शिरोवस्ति：शिरः ₹नेहः सनैहिको धुमः सुखोष्णः स्नेहुगण्बुपः，सैहैंक्क नस्यमू，रसाः मांसालि क्षीराणि

स्नेहाः स्नेहगुक्तं च यरत्याच्तट्सर्वम् उपयोज्यम् भोजनानि फलायम्र्युक्तानि，स्तिभधानि，खणनानि； सुखोष्णाः परीकेकाः，संबाहनानि कु⿱⿱一⿻口⿰丨丨⿱一𧰨刂灬力मागरु－ पत्राणि，कुछहटातगराणि，कोशोयौर्णिकरोमाणि， गुर्लणि कार्पासानि，निबातातपयुक्वानि गर्भंगृद्वाणि， सदटी रार्या，अम्रिसन्तापः घहनचर्यंसियादी़िनि योजनीयानि बातरोगेपु（ भुचि．४．२．१－2६； चचि．२८．४५－८३）स्तिर्धस्खिन्बस्य हि टोवममेन्द्ना－ डsयामगूलादयो वातविकाराः झीधमुपशा－ ग्यन्ति। स्लेहें धातृक्पुण्याति बहं च देंहे जन－ यति। तस्माट्युनः पुनः स्देखेख़ो शीलयेत्। बन्मृदृकते च कोषे नाबतिप्पुन्यनिलाडsमयाः। सर्वरारीरगते वायौ विख़ोपतः पन्वाश़याडsश्रिते मृदुल्नेइविरेचनमेरणडतैंलं का क्षीरेण द्यात्। पबं हि विगुदूस्रोतसोडनाबृतः पदनो बिचरन् आाहु आान्विमेति। दुव्वेडडबिरेचे निस्हं पाचनीयद़ीप－ नीयद्रु्ययुक्तं भोजनं देगम् । प्वसपिच अनिवृत्तौ अवपीडकसनेद्रान् यस्विकर्म च प्रयोजयेत
（असंचि．२₹）यदा स्नेहस्चेदेद्रुतः ：ो्वेप्मा पकन－ शये स्थितो，यद़ा वा पित्तं पकाशयगतं सूपं दररीयेत्षदा वग्र बर्मितिर्विनियोज्यः：（अहुचि．२．．८३） बलातैलाद्यि विविध：सिन्द ：स्लेःः पाने नस्येडन्बा－ सनेडम्यआने च योग्यकाले सम्यक्वयुक्तो हुधान् व्रतान् आहु शानित्त नयेत्（अदुचि．२१．८२） －रोगिक－वि．，बातरोगविषयक；，यथाडध्याय： （चसू．२८．२९）
－रोगिन्－वि．，वातव्याष्यातुर：
（चचि．२८．9०५．9०६；असंशा．२．२）
－चर्ण－पु．，वातस्य वर्ण：，यथाडरूणकुणणादिः। यद्यप्य－ ब्यक्तस्थ बायोर्वाइससम्मवस्तथाइपि बातदुष्टे दूप्ये बातेनाएग्यकृषणी घणँ भबतः तौ च पश्वमहामूत－ विकारात्मन：मघतः（ड．मुशा．२．४）
चहस्रोतस्न．，होतो॰ वातं यत्न्नोतः बहति，वब् （ मुछ，प५．द८）द०＇स्रोतस्＇
－चाहिनी－बी．，सिरा० बाहुल्याद् वातं बहन्ती बावबाहिनीनां संख्या पश्ञसत्ततिशतं भवति， （मुशा．凶．६）विरोपस्थानं तानि श्रोणिगुद्वकाइया：
（ बुसू．२१．६）
－विकार－पु．，बातरोगः，तेच अरीविसंख्याका： （असंसू，२०）द०＇बातरोग＇
－विध्वंसन－पु．，पारदयोग॰ पारदाअ्रककांस्यशुल्बा－ द्विसाधितोडयम्，अशीतिवातरोगह्रः
（र．श१．१२૪－१き૪）
－विनाइानी－स्बी．，बनस्पति० कर्तुणभेद्र，कषटम् （घ．१．८२；प्र．२२）द०＇कर्तृण＇
－विपर्यय－पु．，नेन्ररोग० लक्षणग्－नेन्रं जिहां शूर्न च भवति तीना ध्यथा पैच्छिल्यादिराहिल्यं च
（असंज．१८）
－वृद्वि－स्री．，वातद़ोषस्य वृन्दि：（अЕ्सस．११，२૪）
पु．，रोग० वातकृतो चृद्धिरोगः कुरण्डः（मानि．）
－वुप्टि－त्री．，वातेन मिश्रिता वृष्टि：
（ङ．सुस．६．२४）
－वेद्ना－ब्री．，वातकृतं हु：ख्बम् पीडा चा यथा－तोद्र－
भेदादि़ः（ सुक，૪．ইง；सुशा，२．૪）
－च्याधि－पु．，रोग० चातद़ोपक्कातः रोगः（चसू， १३．४४）इ० ${ }^{\circ}$ बातरोग
वि．，वात एव ब्याधिर्येस्य रोगिणः स（नरः）
（चड़．Q．८－९）
－हग्यधिचिकिल्सित－न．，अध्याग्यसंज्ञ०（सुचि．૪．१；
चचि．२८．१；असंचि，२३；अहृचि，२१．१）
－चयाधिनिद्वान－न．，अध्यायसंज्ञ॰
（मुनि．१．१；असंनि．१५；अहनि．१५．१）
－रामन－बि．，ब्रातस्य शमनं करोति हृति，यथा
दृष्याणि भद्दारार्दर्दीनि वातध्नानि विद़ायांदिगणो बीरतराद्यिणणश，मृहत्पजमूलं लघुपश्चमूलं चद्धी－ पब्ञमूल कण्टकपश्वमूलं जीकनपश्बमूलं मध्यम－
पश्ञमूलं चेति चातरामनानि（असंस्．१४）
－शूल－पु．，लक्षण० वातेन कृतः घूलः（चई．१०．१३）
रोग० सूल्बोगभेद्：，वातजशूलः（मानि．） द०＇घूल＇
－रालात्र－न．，सिदूयोग० वातशूलनाशक：
（र．१८．१₹१－१३३）
－शोणित－न．रोग० बातरक्षम्（चसू．२४．१२； सुस्，२૪．\＆；र．श१．८०）
－रोणितचिकित्सित－न．，अध्यायसंज़ा० चचि．२२．१ ）
－शोणितिक－बि．，वातरक्करोगयु क्न：
（चसू．१३．३५）
－शोथ－पु．，रोग० शोथभद्：वातजः शोथः，वांतिक：
शोथः（ काखि．१७；चसू．१८．५．（१）
दु०＇शोय＇
－रोफ－पु．रोग० शोथरोगभेदः，वातशोथः （अढ़ि．१२．२०；चचि．१२．ष4）द०＇शोथ＇
－स्लेप्मसमुतक्रेश－पु．，लक्षण० वातस्य श्रेप्मण经 उग्रिरणम्（चसू．प．३४）
 शालिपणी－पृभिपणीँ－घृद्रती－कण्टकारिका－यल्या－ शवंद्रा－यिल्य－अमिमन्ब－पाठा－नागर－धान्यक－ शठी－पलाशा－हुपपा－चचा－जीरक－पिज्पली－ यवानी－चिप्पत्डी मूल－चित्रक－गजपिप्पर्ती－वृक्षाम्ल दाहिमानल－हि第－बिड－सैन्धशानि इत्यंतैः सम्पनो वातश्लेद्महरः गणा：（चचि．१९，२६－२८）तद्वुणाः－ दीपनः पाचनो म्राही बल्यो रोचनोडsतिसारिणां सम्बश्ब（चचि．१२．२९）
$-श ् व य ध ु-प ु ., ~ ल क ् ष ण ० ~ ब ा त स म ् भ व ः ~ श ो थ ः ~$
（काखि．१५．१०）दन०＂सोश＇
－सक्न－पु．，लक्षण० वातस्यम्रवृत्तिः，सक्ति： （चचि．4．90）
－सद्वात－पु．，वातरोगसमूहः（र．११．२१）
－सम्भव－वि．，वातादुत्पनः यथा－बतातसंभवः श्धयथुः
（काखि．१७．१४）
संरोधजरजा－ब्री．，लक्षण० वातमार्गसंरोधादुत्पन्नः
गूल．（सुस，૪૪．४३）
－संशमनवर्ग－पु．，द्वब्यगण० बातझाणः （सस，३， 9,6$)$
－सह－वि．，घातं सहमानः（चसू，१३．६७）
－सहत्व－न．，लक्षण० वातं सोडुं शीलमस्य सख्वम् वातसहिवणुस्वम्（चनि．१．३३）
－साधारण－वि．，न च वातं कोपयति न च वातं रामयति इति，यथा शाशाः（सुसू．४६，८०）
－सार－पु．，बनस्पति० बिल्वः（ध．१．9०6；प．२७）
－स्थान－न．，वातद्ोपस्य स्थानम्

> (चस्. २०.८; असंसू. २०)
－हत－वि．，वातेन हतम्，यथा－शाकम्
（चसू，२७．३१६）
－हतवर्तर्मन्न．，नेत्ररोग० नेन्रवर्मंगतो रोग： लक्षणमू－यदा वर्म विमुक्छसन्धि निक्रियम् अशक्यनिमीलनं सरुजमरंज बा तदा तद्वावह्तबर्त्म विद्याव्（ सुड．३．२३；असंड．११）
पु．，बातझामनवर्गः（गण：）द्व्याणि－भद्रदार－ कुष्ठ－हरिद्रा－वरण－मेषडाडी－बला－अतिबला－ आर्तरगल－कच्चुरा－सद्धकी－कुवेराक्षी－बीरतरू－


सहचर－अम्भिमन्थ－बस्सादनी－परण्ड－अइसभेदक－
अलर्क－अईं－राताबरी－पुनन्नवा－वस्युक－बश्रिर－ काइ्यनक－भार्नो－कार्पासी－सृथ्थिकाली－पत्तूर－ बदर－यव－कोल－कुलन्थ्रभुतीनि，विद्यारिग्न्धा－
दिश्र दे चाबे पज्ञमूल्यौ इति（ मुसू．₹₹，८）
－हरमूल－न．，वातभबनपतिमूलम्，गया दारूलूम् （सुचि． 4.6 ） चातल－वि．，वातदोधाधिकः（चवि．६．१६；अह्दस．१४．६） व्वात्रकृतिकपुरुषः（चसु．७．३९）गर्भात्म भृति वातदूोषाधिक्यं यस्य，सः（चवि．८．९८）
दव्यकर्म० वातबुद्विकरम । यथा＇कलाय－
स्वतिवातलः＇（अहुस．६．१6）
बातदुध्टि，अयं बस्तियन्न्रदोषविरोषः（चसि．५．६）
पु．，बनस्पति० प्रियद्नु：（रा．१६．१८२；पृ，२२५） （वातला）－वि．，वात्र्पकृति：（नारी ）（चचि．३०．，） वाताण्ड－पु．，रोग० वातबृद्धि；，वातजाण्डवृब्बि： （अरंड，४८）द०＇वृद्धि，
वातानुलोमन－न．，वातस्यानुलोमनम्－ख्वमार्गपवर्त्नम् （अहसू．५．७६）
वि．，वातानुलोम्यकरम्，मार्गोवृतस्य बातस्य लोत：－ शुद्धिकरत्वेन स्वमार्गंशवर्वकम्। यथा बिडं वातानु－ होमनम्（ उसू．४६．३१६）
वातानुलोम्य－न．，उपक्षस० वातस्यानुलोमनम् （चसू．१३．५८）
वाताप्रवर्तन－न．उक्षण० वातस्यप्रवर्तनम्，चावावरोधः
（चसू．५．८）
वाताघात－पु．，रोग० अटमूत्रोपघातेण्चेको मेद़ मूत्रोप－ घातः सूत्रक्रळ्र：（ ड．सुड．५९．३）लक्षणम्－वाता－ घातपीडितो मुष्कं मेहनं बर्सित च पीडयित्वाड－ ल्पाडलंप मेदृति बाताघातेन（सुड．५३．४）द०० ＇मून्राघात＇
वातातपस्थिति－स्री．，रसायनभेदः，यः बातातपाा्य－ परिहारस्थिथल्या रसायनं क्रियते
（हे अह्दूू．२०३६；असंसू．२९）वातातपिकम् वातातपिक－न．，रसायनभेद़，वातातपसेवयाइपि यक्कियते तद् द्विविधरसागनप्रयोगयोः एकम्， （चचि．१．१६）रसायनानां द्विविधं，कुटी，

वातादि－वि．，चात आदि़्येषां ते，वातपित्तककाः （ असंगा．द）
वातादिधामन्－कि．，वातादिस्थानस्थितम्；यथा ररक्तम्（अहस्त，२६．५५）
बातादिमार्ग－乌ु．，बातादिधद्धानां मार्गः，बातादिचहानां क्सधमनीवां हृवयं स्थानम्，रसवछा एव या दश़ धमन्व：हद्वयाश्रया उत्कास्ता एत्र वाताद़ि－ बहाः（चक．चचि．२४．३५）
वाताद्विविघात－पु．，बातादिद़ोपवाधनम्（सशा．9०．४६） वाताध्मात－कि．，वातदोषपूरितम्，यूथा शरीरम् （चबि． 6.920 ）
वाताम－पु．，न．，फल० नेत्रोपमफलमुत्तरापथे प्रसिन्दम्। स्निभध्धमधुरमजम्（ सुसु．૪६．१८v－१८८； असंचि．२४；अहसू．६．१२०）अमृतपाशो उपयोजितमेक द़्यम्यम（ चचि．११．३७）गुणाः－ मधुरः डकणः गुरः स्तिग्बो बृंहणो चुण्यो बल्यद़ो वातघ्नः कफलित्तबर्धनले्य（चसू．२७．१५，©） पित्त फ्रेष्महरः（ सुसु．૪द．१८心－१८く）
हिं．－बदाम मीठे，बदाम कडवे．
म．－गोडे बदाम，कडू बदाम．
गु．－बादा़म मीठी，वादाम कडरी．
वं．－बादाम．
ता．－नटबडुम，बदाम कोहाई（नाउ．）
फा．－बदामरीरी，बदाम तल्ब．
वातामाद्विगण－पु．，गण० वातामादिद्यब्याणां समूहः। बातामाइक्षोडाsभिनुक निनुछ－पिन्युनिकोचक－उर－ माणप्मभृतीनि। गुणाः－पित्तेक्रेष्महरः स्निगधोण्ण： गुरुः बातामघत् अस्य गुणाः
（सुसृ．$\% ६ .9<6-9 \ll)$
वातायन－न．，भितिगवाक्ष：（ असंसू．२१．४）
वातारि－पु．，वनस्पति० टिण्टुकः（रा．१．१४३）
सूरण：（धपरि，૪．द；प．१६८）
यनानी（रा．६．१४०；पृ．८८）
परण्ड（रा．८．४૪＇4；प．६६ ）
विउज्ञम्（रा．६．१५；पृ．69）
नील：（रापरि．९११．२०१；पृ．३६४）
भल्धातक（रा．११．२०१；पृ．१२₹）
पारदयोग० पारदगन्धकत्रिफलाचित्रकादिसाधि－ तोऽयं बृन्ठिर्रोगनाश्रक：（र．१८．३११₹द；
र. 29.४-९)

बनस्पति० स्ञुही（रा．८．३५६；प．५६）

निर्गुण्डीभेद्: झेफाली, निर्गुण्डी (रा.૪.१२१;ट.५६) पुन्रदार्नी ( रा. परि. ₹.૪৩; पृ. ३₹₹)
भार्झी (रा, ६.३६ पृ.२०)
चातार्त-वि., वातपीडितः। स्नेहाँहेव्वेक:
(अहसू. १६.६.)
चातार्दित-चि., वातपीडितः (अहुसू. १२.५२)
वातानृत-वि., वातेना ssदृतः। यथा स्नेहः (चसि,૪,२ढ) वातावृतपथ-वि., वातेनावरूबं स्रोतः यस्य, सः (अह्दसू. 9६.90) वाताशय-पु, वातस्याशग्रः पक्राशयः। वातस्थानम्। पक्राधानम् ( सुरा, ५.द)
उदानवायोराधारः फुप्फुसः ( इार्धंबर)
वाताप्टीला-स्नी., रोग० (चचि. १३.१६२) वातेन प्रकुपितेन अप्टीलावत् कृतो प्रन्धः। संप्राप्तिःनाभेरघस्तात् पक्काशये संजातः संचारी अचलो वाडहीलावद्रनोध्वमायतोन्वतो ग्रन्धिः वातष्टीलेति ज्ञायेत (सुनि, १.९०) लक्षणम्-स ग्रन्थिः संधारी वाडचलो वा भवति। वातविण्मून्नमार्गाणामवरोधं करोति (मानि) रिपृल्क्षणम्अतिसंबुन्दा वाताष्ठीला हत्संनिधौ तिघ्न्ती ह्यदि दाएरणा रज्जाकरी अन्नटेपकरी च भवति। सा सद्यो जीवितं मुप्णाति (चइ. १०.४; मुसू. ₹१.१८; असंशा. ११)
रोग० मून्राघातरोगेब्चेकः, संग्रासिः -गुदबस्योरन्तरमाश्रितः अपानवायु: अष्ठीलाबद्रनमचलमुबतं ग्रनिथि करोति। लक्षणम्-तेन बस्तावाघ्मानं विट्सड़ो मूत्रसझ्ञोडनिलसड्ञ; बस्तावातिवेद्नादिलक्षणानि च भवन्ति (सुु. ५८.५-८; असंनि. २)
वातासहत्व-न., लक्षण० वातसोडुत्वाभावः
(चनि, १.३३)
वातास्न-न., रोग॰ वातरक्तम् (र. १२.१-८)
वातिक-वि. वातत्रकृतिकः ( मनुप्यः) (चस्, १३.८७) वातविकारनान् (चसू. १४.२७) वातभूयिक्ष:
( सुश्रा. ४.६७)
वातहरं चाते हितम् (चक. चसू. १४.४४)
-पण्डक-पु., पण्डभेद्; वाचन्निद्रोषाद्यस्य वृषणो नारां गतौ सः (चशा. २.२१ )
चतेन्द्दिय-पु., न., नपुंसकभेद्ः सम्र्रासिः-यद्वा तु खीरतै। पुंसः पूंव कृतार्था सम्राप्तरत्यनसाना भवति ततोडस्याः स्त्रियः पश्रात्रुंस: झुक्कमुत्सूष्टं भवति; रतिकालमूतेन हरेष्पणानवस्थितचेतसः आ. को. सं. \&४

सत्या अत एव कारणाद्वातो दुप्थत्वच्छुकंक पश्चादुस्सृटं विगुणीकरोति, गर्मश⿹勹क्रबीजभागे विकृतिमापाद्यत्यस्य गर्भस्य च स चातः पुंस्ववहानि सोतांसि चोपद्वन्ति; तदा जातो नपुंसको नाग्ना वातेन्द्नियो भवति। लक्षणम्- स ख्रिया सद्रत: शुक्रन्मेडूेन वातमेवोल्सूजति (इन्दु असंशा. २) बातोद्धत-वि., वातविक्षितम्। यथा रेतः
(चसू. ३.३२)
वातोपक्रम-पु., वातस्योपफ्रमः उपचारः
(अहुसू. १₹.१-₹; असंसू. २१)
वातोपद्रव-पु., वातब्याधिः (चवि. ८.१२७)
वात्सकफल-न., वनस्पति॰ कुटजफलम् ह्न्द्रुयवः
(सुड, $\gamma 0, \gamma \gamma$ )
वात्स्य-पु., काइयपसंहितायाः प्रतिसंस्कर्ता (काइं.) घृद्धीवकवंइयः। अनेन काइयपसंहितावन्त्रमनायासात् यक्षाद्धवर्धं वत्पुनः संस्कृतम्
(का संहिताकल्य, २५.२6)
-पतिसंस्कृत-वि., वात्सकृतप्रतिसंस्करण्युक्तम्। यथा बृदू-जीवकीयं तन्त्रम् ( काइ.)
बाद-पु., परेण सह विगुल्य शास्रोपसकृतं कथनम् जुभुस्सोः कया वाहः (चवि, ८.२८)
-मर्यादा-ख्री., बादव्यवस्था, वादे इंदं वाच्यमिद्मवाच्यमेवं सति पराजितो भवतीत्येंरुपा ब्यवस्था (चवि. ८.२६)
-मार्ग-पु., वाद़पद्धतिः (चवि. ८,२6)
-मार्गपद-न., चादे मार्गदर्शांक पद़म्। वाद्स मार्गः: वादुपद्धतिः, तत्रोपयुक्तं पद्रम् (चवि. ८.६६)
-विग्रह-वि., वादो विग्रहः शरीरमिव यस्य स: जल्पो वितण्डा बा (चवि. ८.६७)
-संघट्ट-पु., वादे़ेड्योन्य पीडको मेलकः वादसंघर्षः
(चस्. २५.२८)
चादनीय-पु., वनस्पति० वंशभेदः, रन्धवंशः द० 'वंश् ' (रा. ७.२१६, पृ. १६२)
यादित्र-न., वाद्यम् । यथा मृदछ्नादि (सुचि. २४.9०9) एतच्छहदेन विपभुक्को नाम विषजुषो निर्विषतां याति (असंसू, ८)
-क्रिया-बी., वाद्यवादनम् ( असंसू. ३)
वादूल-पु., प्राणि० चर्मचटी। तस्य मांसरसपानं घातशामकम् (काखि. १०.११३)
वाद्य-न., वादिन्रम् 1 भेरीपटहादीनि वाद्यानि
(सुक. ३.१४-१५)

वाध्रीणस-पु., ग्राणि० विढालभेदः, जाद्कम्
(इन्दु. असंड. १)
वानप्रस्थ-पु., वनस्पति० मधुक: (घ. ५.४५; पृ. १७७) चानर-पु., प्रसह्राणी० (अह्वसू. ६.४८) पण्णमृगवर्गाय: (सुसू, ૪६, ७६) वानं बनसम्बन्धि फलादिकं राति गृर्नाति इति, कपिः (चसू, २७.३५) सविषमबं हं प्रा वानरः शकृन्मुब्रति (अहुसू. ७.१6) स दंश्रानखविष: (सुक.३.५) ( वानरी)-स्री., वनस्पति० कपिकच्छू: (र. ३०-૪ง) वानसी-ब्री. देश० कुरक्षेन्रस्य दक्षिणदिग्भागे अयं देशविशोषः स्याविति उल्लीतम् ( काखि, २५.१३) बानस्पत्य-पु., औन्भिद० चत्तुर्विधौन्दिदेप्वेकम्, पुष्पै:

फलैर्युक्तः वानस्पल्यः (चसू. १.७१-७२) पुप्पफलबान्वृक्षः (चक. १.८)
न., सत्वभेद्० तामससत्वस्य एको भेद़:
(चशा. ४,३९-(३))
बि., तामससत्वयुक्तः । यथा नरः (सुशा. ४.९, )
-काय-पु.,तामसकाय० ल्क्षणम्-यस्मिब्नरे एकस्थानरतिश्वम्, निल्यम् आहारे एव रतिः, सत्वधर्मकामाथँवर्जितत्वम् हूल्येवमादिगुणाः दृइयन्ते स वानस्पल्यकायो सेयः ( सुशा. ४.९.)
घानीर-पु., बनस्पति० वेतसभेद्, सुगन्धिमूलः
(चक्र. चचि, ३.२५८) असुगन्धमूलम् (जेजट) (चचि. ३.२५८) आानूपदेशोन्मवः जलवेतसः (चक. १.८) बृन्तपुष्पः जलवेतसः
(रापरि. २.96) गुणाः-तिक्कः क.पायः शीतः
सद्र्राही कफमः पित्तास्नकफदोषत्रणरक्षोध्नः
(रापरि. २. १७; पृ. ३६५; शालि. नि. पृ. ३४७)
हिं. - बेंत, जलबेंत.
म.-थोरवेत, बेत.
गु.-नेतर.
बं.-वेत, बयसा, जलवेत.
ता. -बेटेट्.
फा.-वेत.
न., बनस्पति॰ उरीरभेदः, सुगन्धिमूल्म् रक्तपित्ते
प्रलेपार्थमुपयुक्तम्, द्न० 'उशीर' (चचि. ૪.१०२)
-ज-पु., बनस्पवि० भुअ्जः (रा. ८.२०४; प. १६०)
न., कुष्टम् (ध. ३.४९; प. १०५)
बानेय-न., वनस्पति० जल्युस्तम् (घ. १.४३ पृ. १६) वान्त-वि., वमितः (चचि. ८.११९; सुचि. ३३.ง) क्षेतवमनः ( सुचि, ३३,३)

वान्ताद्-पु., प्राणि० वान्तमत्तीति । प्रसहजातीय: प्राणिविशोपः, कुक्कुरः (चसू. २७.२६)
गुदाशयवर्गीयः (ड. सुसु. ૪६.७२) श्वा (अ₹. अहसु. ६.४९)
वाप-पु., आबापहः, प्रतीवाषः, दृष्ये नुब्यान्तरप्रक्षेपणम् (र. ८.४६)
(चापी)-ब्री., जलाशय० क्पप मेद़: (चसू. २७.२१४) इृकाभिर्बद्ध1 ससोपानतीर्थां 'पुष्करिणी' ति लोके (ड. सुसू. ४५.४) पाषाणादिक्बदा ससोपाना स्वल्पा जलाधारिका (सुड.६४.४१-४३) नवनारिपूर्णा निःसारितपूर्वपानीया हत्तमला निर्मलललभृता । मद्यद़ाहइामनाथं अवगाहनाय प्ररास्ता (सुड. ૪७.५<-4८) वापीजलगुणाः-मधुरं लघु च (असंसृ. ६) कडु सक्षारं वातश्केप्महरं पित्तलं च (सुसु. ૪५.३₹)
वापन-न., (परिव०) कर्म० मुण्डनम् ( सुचि. २९.१२) वाप्य-न., वनस्पति० कुष्ठम् (ध. ३.४२; चचि. ५.१३०;

र. २ ᄂ.90-99 प्र. १०4)
वि., वापीभवम् (जलम्) (सुसू. ४५.३३)
वामक-पु., नृप० काशिपतिः (चसि. ११.५;
चस्. २५.4)

वामदेव-पु., ऋधि० रोगापहरणचिन्तनार्थं हिमकत पार्षः: समेतेपु मर्धिष्वेकः (चस्. १.९)
कषि० अयं हिमालये इन्द्धादेशाद्रसायनम्रयोगं कृतवान् (चचि, १,(४),₹)
वामदेड्ड्य-वि., वामदेवेन इप्टम् यथा-साम
(का जातिसून्न्रीय शा. द)
बामन-वि., हस्वाहृतिः (चशा. ३.१५; असंशा, २)
अस्यन्तह्वस्वशरारः (सुसू. २द.५)
वामनापत्यवंव दौद्दृविमानजन्यम् ( सुशा. ३.१८)
-त्व-न., रोग० अशीतिवातविकारेब्वेक: अविह्बस्व-
देइत्र्वम् ( चसू. २०.११; असंसु. २०)
वामनीय-वि., बमनकरम्। यथा मद़नादि
( सुचि. द.२4)
वामपार्श्व-पु., शारीर० उद्रोरसोः वामभागः ( सुसू. ૪६. ૪<6)
आसन० व्बस्यर्थमुपयुक्तः (अहुसु. १९,२३)
बामपा्श्वांश्रय-वि., वामपार्श्वाश्रितम्। वह्निमहणीगुद्चलीमुखानिवामपार्श्घाश्रितानि तत्पार्षशांयिनस्तानि निम्नानि भवन्ति ( असंस्. २८)

वामाचार-वि. विपरीवन्यवहारवान् । यथा-र्गातितदूतः (सुसू, २९.९-9५)
वामावर्ता-र्री., वनस्पति० आवर्तीकी (रा.₹.२९,७, प.,૪ง) वामिन्-वि, चामकस्, गथा-मदननबचादि (र. ५.४३) ( बामिनी)-ब्री., रोग० बिंशतियोलिष्यापस्सु एका (चसु. १९.४ (८)) सम्राप्तिः लक्षणं च-निपिक्तं शुकं गर्भाशयातसरुज नीरूंज वा महत् पढ़ात्सक्षरान्राढ्वा बहिनिरस्येत् (चचि. ₹०.३₹-३४; असंड ३८) याडsतिबमिश्रं सबानं शुक्रमुदूमति दावपाकादियुता च सा बामिनी योनिः
(सुड. ३८.१२)
वाक्य-वि., वमनाह्हम्। अवाम्यं बमनाडनहर्म । वाम्याः-विष-रोष-स्तन्य दोष- मन्द्वाश्रि- उन्माद्-अप-स्मार-ख्रीपद-अर्नुद-विद़ारिका-सेद्दो- मेह्-गर-उवर-अरुचि-अपची-आमातीसार- हादोग-चित्त-विभ्रम-विसर्प-विद्दिधि-अजीण- मुखव्रसेक हह्हास -श्वास-कास-पीनस-पूतीनास-कण्ठौम्ठवक्त्रवाक-कर्गान्नाव-अधिजिह्वा-उपजिह्निका-गलज्रुण्डिका अधोगरकपित्त-कफस्थानजाः विकारा:
(सुचि. ३३.१८ चसि. २.१०) अवाम्या:-चमनानहाँ:-पुष्पिणी-अतुमती-कुटीगता-गर्भिणी-अल्पक्षीरा-बघुक्षीरा क्षीरच्छर्दन्तुत्रा-प्रच्छ-दिनी-सुभगा पण्डितमानिनी-जाठरी-वातज्वरीस्थूल: अक्षिरोगी-तृण्गालु:-मूच्छ्छावान् निरू्दानु-वासितौ-क्षतक्षीण:-अतिबाल: अतिवृद्धः-गुल्मकीहोर्चर्वरपित्तलोमब्यापर्कर्णरोगाशिर:कम्पार्दिता: -अर्धाधभेद्क- सूर्याबती- रेवतीपौण्डरीक- शकुनि पूतनामुखमण्डिकातीश्य इल्येते न वाम्याः
(कासि. ७; चसि. २.८) वायवाल-न., रत्न० गाएत्मतम् (ஏ. ६.४९, पृ. २१६) वायवी-ब्री., छाया० रुक्षा इयावारुणा द्तश्रभा छाया बायवी जेया। सा अकस्मादुत्पन्वा विनाशाय, सहजा तु केशाय कहपते (चइ. 6.99.9₹)
वायवीय-बी., वायुगुणभूयिष्ठं (द्वव्यं कर्म वा)
(चशा. ५.१६; सुसू.४१.४(૪)) न०'वायव्यन्वयम्यम घायव्य-वि., वायवीयम्, वातजः (रोगादि:) (चनि. १.૪) यथा गुणाः-वायव्यस्तु स्पर्शः स्पर्शनेन्द्द्रियं सर्वंचेप्यसमूहः सर्वरारीरस्पन्दुनं ल्युता च ( सुरा. १,१९)
( वायव्या )-ब्बी., वनस्पति० करसंभेदः अझारव्लिका
(ध. 4.990; प. 989)
-द्रवय-न., पान्च्धभौतिकमपि वायुगुणभूयिष्ठ द्धब्यम्। वायव्यद्रव्यस्य गुणाः- लधुरीतसूक्षखरविशद्बस्क्ष्मस्पर्शगुणबहुलम् ; तर्कर्म-रौक्ष्यग्लानिविचारवैशच्यलाघवकरम् (चसू. २६.११; अहस.. ९.८)
-मर्मन-न., यन्र मर्मसु बातः भूयस्तेन अवतिप्टते । तद्विरोष:- शाल्यमुखावर्द्धो यावदन्तर्वायुस्तिष्ठति तावर्जीवति। उद्यूतमान्ने तु शल्ये मर्मस्थानाश्रितो वायुः निष्कामति तस्मास्सशाल्यो जीवति, उद्धृतशल्यो म्रियते । पाकात्पतितशल्यो वा जीव्रति ( सुशा. ६.१६) वायस-पु., पक्षि० प्रसहवर्गीयः (सुसु. ૪६. 64 अहृसू. ६.४ऽ) वय एव वायसः। बयते वा (चसू. २७.३६)
( वायसी )-स्री., वनस्पति० काकमारी
(चक. चचि. १२.६३; सुचि. ९.२९; र. ३०.૪८ ध. ૪.२१; पृ. १३८)
काकादनी (रा. ३.४४; प्ट. १₹९)
काकनासा (रा. ₹.र०; पृ. १३९)
काकजढ्रा (रा. ४.३८. पृ. १३९)
काकोटुम्बरिका (इन्दु. असंड. ४४)
काकतिन्ना (सुचि, ९.२९)
तेजोवती (रा. ३.३९३; पृ. ६१)
शाक० काकमाचीशाकम् (असंचि. ૪)
-तुण्ड-पु., अस्थिसन्धिभेद्व० वायसतुण्डाकृतिः सन्घिः । यथा हनुसन्धिः ( सुशा. ५.२७; असंशा. 4)
-पीलुक-पु., वनस्पति० काकाण्डः, काकनन्द्री। सैव वायसपीलुक इति जज्ञटः (चचि. २३.२१७) गुङा ( इन्दु. असंड. ૪३)
वायसाद्नी-ब्री., घनस्पति० तेजोवती (रा. ३.३९३;
पृ. ६१)
काकाद्नी (रा. ३.૪३; द. १३९)
वायसाह्वा-स्री., बनस्पति॰ काकमाची (रा. ४.२५;

> पृ. १३८)

काकनाला ( रा. ३.४१; पृ. १३ऽ)
(वायसी )-शाक-न., शाक० काकमाचीशाकम् (असंचि. ૪)
वायुसेक्षुक-पु., वनस्पति॰ काशः (घ. ४.१३०;
प. १६०)
वायसोलिका-ब्री., वनस्पति० काकोली
(र. ३.१६६; द. ₹१)

वायसोली-ख्री., वनस्पति० काकोली
(ย. १.१३२; प. ३१)
वायु-पु., वातः (चचि. २८.१४; चचि. ३०.२३; सुशा. ३.૪) केबलबायुः अनाघृतवातः। केवलं बायुमुद्दिशय केचिद्नदाः वेपथ्वाद्य उक्काः। तथा चाबृतं वातसुद्दिइय केचिद्रदाः (चक, चचि. २८,१४) पित्तसम्मूर्च्छितो वायुः पिच्तेन सही एकतां प्रातः दाहाद्दीन् करोति (चचि. ३०.२३)
-कोण-पु., वायव्यदिकोणः, रसशालायाः वायव्ये कोणे शोषणकर्म करणीयम् (र. ७.३-४)
-कोष-पु., वातप्रकोपः (असंसू. ३५)
-चय-पु., वातस्य सज्ञः ग्रीब्मजातः
( अहस., १२.२४)
-धातु-पु., दोष० वात पव। शरीरधारक: वायवीयः शारीरभावः (चवि. ८.१२२)
-निर्वाहिन्-वि., मण० यस्माद्वायुर्बहिर्निर्गच्छति, सः (असंस्. ₹८) बायुनिर्गोमद्वारभूतः
(अहसू. २२.५२)
-परमाणु-पु., वायोरत्यन्तः सूक्ष्मो विभागः
( काजातिसू त्रीयर्रा. ३)
-पिण्डक-पु., नयुंसक० वातपिण्डकः। यदा मुंगर्भस्य वाखन्निद्वोषादृपणनाशस्तदा वायुपिण्डकाख्यो नपुंसको भवति ( असंशा. २)
-प्रकोप-पु., वातम्रकोषः वर्षासु वातः प्रकुप्यति (अहृसू. १२.२४)
-प्रश्रम-पु., चातस्य शामनम्, शरादि वातस्य शमनं भवति (अंहसु. १२.२૪)
वाख्वात्मक-वि.. वायुरूपम्, वायवीयम्। यथा-स्पर्शानम्
(चशा. ४.१२)
बाख्यामय-पु., वातरोगः (अहसू. १८.२६)
वार्-न., जलम् (रा. १४.३१८; प. २५८)
वारङन्न., शास्बनालम् ( युसू. २७.१२) ग्रहणस्थलम् यथा स्तस्तिकयन्न्रस्य (सुसू. ज.9०) शास्तमस्तके शिखाकारोऽबयनः (अहृस्. २८.२९)
बारड-पु., पक्षि० विक्किरजातीयोऽयम् (चस्, २७.४४) द० ' विक्किर'
वारण-पु., प्राणि० गजः (असंचि. ५; अहासू, ६.५०) न., निवारणोपायः (सुचि. २७.५)
-काष्ठ-न., पुद्वागकाष्टम्, वरुणकाष्टम्, सूतिकागारार्थमुपयुज्यते । (चशा, ८.३३)

केशार-न., वनस्पति० नागकेशरम् (सुउ. ५०.२३)
-मौक्तिक-न., वारणस्य सस्तकोद्दूत मौक्तिकम् (असंड, ४२)
वारणक-पु., बनसपति० करअभेद़: कण्टकीकरक्जक: न० 'करङ्ड' (अहुसू. १७.6)
बारपत्नी-ब्री., वनस्पति० धरणीकन्द्धः (रापरि, ५.४२; प. . $^{40)}$
वाराह-वि., बराहसन्बन्धी गथा वाराहरसः, बराइस मांसरसः (चसू. १३.८३)
-कर्णी-ब्वी., वनस्पति० अश्वगन्धा ( ध. १.२७२; प. ६२)
-पित्त-न., भैषज्य० वराइस्येद़मिति वाराहम्, वराहस पित्तम् (चचि. ३०.७१)
-पुट-न., पुट० वराहसंज्ञितं पुटम्; तच अरतिनमात्रनिम्नविस्तारे चतुरसे खाते द़ीयमानं पुटम्
(र. १०. ५૪-५५; र. २.४१-૪२)
-मद्न-पु., वनस्पति० महापिण्डीतक-स्निग्धपिण्डीतकभेद्दार्द्रिविघः। गुणाः-कटुः तिक्तः छर्प्रेनः पक्वामाशयशोधनः कफरोगह्द्रोगहरः
(रा. ८.२८; पृ. ३५३)

वाराहिकंद्न-पु., बाराही (यु. चि. १७.३₹)
चराही-स्री., कन्दु० मदाकम्दुशाकम्
(सुचि. ৩.१०; र. १२.१२५)

बाराहीक्द्दः:
महौषधि० सोमसमवीर्यां। तस्याः प्रासिस्थानम्काइमीरस्थं क्रुद्रकमानसं सरः। तत्र वसन्ततों दृइयते 'बसन्ते कृण्गसर्पाए्या गोनसी च प्रदृइयते ' (सुचि. ३०,५; सुचि. ३०,₹२-३४)
वाराही-त्री., कन्दु० गुप्टिकाकन्दूः। गुणाः-तिक्तः कटुः शीतः ह्यदो बल्यः रसायनो बृप्यः कफपित्तघ्न: कुष्ठकृमिगरविषमेहछ्तः (ध, ४.३२; पृ. १५२)
हिं. -ँठठी, भिबोलीकन्द.
म.—डुकरकन्द.
गु.—वाराहीकन्द, सुअरिआ, सालीवणावेल्य.
बं.—चामाल్ड, चुवडिआव్ु.
-मूल-न., वाराहीकन्द्ध: (वाराही) (सुचि. २७.११) वाराहीमूलरसायनम्-वाराहीकन्द्कल्कं क्षीरचतुर्गुण घृतद्रोणं पचेत्। अनेन कमेण शतपाकं घृतं द्रोणसंमितमुपयुज्य वर्षशतायुर्भवति। अन्ये पुनः अनुक्षं जलमेव चतुर्गुणमाहुः। यद्यपि ' सनेहपानानन्तरं स्नेह्भोजनं निषिळं, तथाप्यन्र वाराह्या
[ वारि ] आयुवेंदीय-शाब्दकोरा: [वार्ष्ष ] ज४९

शातपाकसंसकृतस्य स्वभावतः शमनीयरूपस्य सर्षिष: पानाऽनन्तरं रसायनविधिना सर्पिषा भोजन युज्यते इति न दोषः (ड. सुचि. २७.११) बारि-न., दब्य० जलम् (घ. ६.३०२ पृ. २५५)

बनस्पति० बालकम् (ध. १.૪७; र. २१.१९० पृ. १६)
कल्प० काथः। यथा त्रिफलाबारे त्रिफलाकाथः ( सुचि. ५.४२)
-कोप्ट-न., पाषाणादिविरचितं कुशूलाकारं जलपात्रम्; तद्विद्यम् अवगाहार्थमुपयुक्तम्
(सुड. ६४.२४)
-ज-न., वनस्पति० कमलम्, रक्षपवाम्
(चचि. $૪ .9 \circ \gamma)$
लवण० द्दौणेयम् (दोणीलवणम्) (रा. ६.रs प. 6६)
वि., जलोन्दवम्। यथा जलोन्मवानां मांसम् (अहसू. १७.८) -तर-वि., वारिणि जले ततुं शीलमस्येति वारि-

तरम्, यथा मृतं लोहम्म (र. ८.२६)
वनस्पति० उशीरम् (रा. १२.२६ पृ. ९७)
नदा-ल्री., वनस्पति० सुस्ता (रा. ६.५द पृ. १५)
-भव-पु., भैषज्य० शा़्रः ( घ. ३.१७ए
पृ. १३०)
न., सनिज० खोतोक्ननम् ( रा. १३.२२६
पृ. १२७)
-रहु-न., वनस्पति॰रकपद्मम् (रा. १०.२૪४
प. १६५)
-वह्लभा-ब्री., वनस्पति० विदारिका ( रा. 6.१9४ प. ३५)
-वाह-पु., बनस्पति॰ मुस्ता (र. २७.११७)
-सम्भव-पु., धान्य० यावनालः (रापरि. ८.३८; प. ₹६०)
न., वनस्पति० लवझ्नम् (घ. ३.४१, पृ. १०४)
खनिज० अअनमू (रा. १३.२१५; पृ. १२५)
-सात्क्य-न., आहारद्व्य० दुग्धम् (घ. ६.१६१; प. २३ァ) दूध.
चारुण-पु., वनस्पति० वरुणः (चस्, १४.३१)
वि., पभ्रिमदि़्दे़ेशीयः प्रतीच्यः, यथा कोण:, रसशालायाः पस्विमे कोणे प्रक्षालनादिकं कर्म करणी-
यम् (र. ৮.३-૪)
न., जलम् (ध. ६.३०२; द. २५५)

न., वि., सत्व० शुद्दसर्वस्य प्रकारः लक्षणम्
(सुशा. ૪.८३)
(वारुणी)-सी., बाल्य्यह० रेवल्या विंश्रतिनामसु णक्रम् (का बालग्महचि) जातहारिण्या रेबल्या अपरंनाम (काक रेवती० ७) सा पश्थमेऽहुनि अपत्यं विनाशायति ( काक रेवती० ४५)
बनस्पति० इन्द्वबारुणी (रा. ₹.३७२; पृ. ५८)
करुणी (रा परि. १०.२७; पृ. ३७०)
श्रेत्रुष्पी, नागदुन्ती (ध. १.२५२; पृ. ५३) गण्डदूर्वा, 'हरियाळी ' इति ख्याता, द्र० 'दूर्वा'
(घ. ४.१४५; पृ. १६३)
आसुत० (घ. ६.२५५; पृ. २५१) सुरा ( सुउ. ૪२.१०२) प्रसन्नापर्यायः (अह्टसु. ५.४२)

श्वेतसुरा सा च श्वेत्पुननववदिमूल्य्युक्केन शालिपिश्टेन क्रियते । गुणा:-लघुस्तीक्ष्या हुद्या शूल-कास-बमि-श्वास-विबन्ध-आध्मान-पीनसध्नी (अह्हसू, ५.६८) वातशूट्रामनी ( सुड. ४२.१०२)
-काय-पु., चित्त्रकृति॰ सात्विकोऽयम् (युशा. ४.८३) लक्षणम्-कीतसेवा, सहिण्णुसं पिद्नखाक्षता पिस्नलकेशाश्वं प्रियवादित्वमिस्येतानि वार्णकायलक्षणानि (सुशा. ૪.८३)
-काष्ट-न., पुन्नागकाष्टम्, बरुणकाष्टं वा
(चशा. ८.३३)
-धूप-पु., धूपकल्प० राकुनी-पौण्डरीक-रेवती ग्रहरोगेपु प्रशस्तः (काक धूपकल्पा० १) -पुष्पा-ब्री., बनस्पति० विशाला (इन्दवारुणी)
(असंड. ४५)
-वायु-पु., पश्चिमदिग्वायुः। 'बर्षासु (वर्षाऋ्रतौ) वारुणो वायुः वाति।' (असंसू, ४)
-सत्बं-वि., (परिव०) शुद्सत्व० 'लक्षणम्शूरं घीरं श्रुचिमशुचिद्देषिणं यज्बानमक्भोचिहाररतिमक्किषकर्माणं स्थानकोपप्रसाद्ध वारुण विद्यात् '
(चशा. ૪३७(u))
(वारुणी)-प्रसाद्-पु., वारुणी श्वेतसुरा (हे. अहुसू, ५.६८ ) तस्या उपरितनः स्वच्छभागः अयं यक्ष्मिणः पीनसाद्विलक्षणेधु उपयुक्त:

$$
\text { (चचि. }\langle, \xi s \text { ) }
$$

-मण्ड-पु., वारुण्या उपरिस्थितो भागः
(चचि. く.१६४)
वार्क्ष-वि., वृक्षसेद्रम् वृक्षमयं वा यथा बल्कलादि (सुचि. २૪.१₹) यथा वृक्षभवं वल्कलम्

व्रणबन्धनदृन्येपूपयुक्तम् (चचि.२५.९६) वृक्षकाष्टमयम् (अहसू. २५.२१)
-पट्ट-पु., (परिव०) वल्कलम्। वणबन्धनद्र्येपूपयुक्तम् (चचि. २५.९६)
-राल्य-न., वृक्षकाष्टमयं शल्यम् अनिह्हितं तच्छलंय ₹च्कं मांसं पचति क्षिप्रम् ( सुसू. २७.१९)
वार्क्षि-पु., कषि० रोगापहरणचिन्तनार्थ हिमaतः पारेख्ये समेतेपु महषिंपु एकः (चस्तु. १.१०)
वार्ज-न., वनस्पति० कमलम्, रक्तपद्शम्
(रा. १०.२४३; प. १६५)
वार्तलक्षण-न., आरोययलक्षणम् । अनिर्बेदो वातै-
लक्षणानां श्रेंह्ट लक्षणम् (चसू. २५.४०)
वार्ता-स्री., रोग० या स्म्याकृतिबाहुल्यास्त्री, स्खी-कार्याकरणाच्च सी (इन्दु. असंशा. २) स्रीकराणांच शारीरबीजभागानाम् एकदेशः प्रदुष्टो भवति तदा वार्ता समुप्पद्यते (चशा, ४.३०)
अवस्था (अहुस. २३.८०)
वार्ताक-पु., पक्षि० वर्तीक: बनचटक: (र. १८.૪₹) फल्शाक० (चसू. 26.श6) बर्तुलफल: (सुसू. ४५.२६३) बृन्ताकपर्याय:
(हे. अहसू. ६.७७) तकारी, श्रेतवार्तांकिनी ( इन्दु. असंड. ૪३) गुणाः- स्वादु ( कटुतिक्कम्) (चसु. २७.१६२; असंसू, ५,१) तीक्ष्णोष्णं लघु ( वृद्ं, गुरु) कटुविपाकं दीपनं शुक्रलं (हृंद्य रूच्यं) (असंसू. ७) वातकफमम् (वातधनं) (चसू. २७.१६२) बालं कफपित्तघनं जीणु-वृंद्धं सक्षारपित्तलम् (सुसू. ૪६.२६९) उनरहिकाकासहतम् ( भाप्र. झाकवर्ग )
हिं. - नेंगन, भंटा, भटा.
म.-घांगे.
गु. -रिंगणा, रिंगणी.
बं.—वेगुनगाछ.
त.-कुठिरेकइ.
फा.-वादंगान्,
(वार्ताकी)-स्री., फलराक० वार्तांकम् (रा.6.१२७,पु.२६)
घनस्पति० बृहती (ध. १.९₹ पृ. २૪)
-फल-न., फल० वार्ताकम् (असंसू. १४)
वार्ताकिनी-खी., वनस्पति० कासब्नी कण्टकारी (घ. १.ऽ८; प. २५) वार्ताकु-पु., फलश्राक० वार्ताकम् (चसि ९५८;

चनस्पति० बृद्ती ( युड. २१.५२)
चर्तिक-पु., वार्तासु लोकभ्रुतबुत्तान्तेपु विषये स्मरणकुरालः, समस्तशास्त्रतत्वज़ः (र. ७.२५)
वार्तिका-पु., पक्षि० वार्तिकः, विक्किरवर्गीय:
(अहस्त, ६. ૪૪) बनचटकः, स्वल्पः संघातचरी
( सुसू. ૪६.५९; चस्, २७.४७)
वार्तिका-सी., फलशाक० वार्ताकम् (थ.१.१०१पृ.२६)
वार्धक-पु., ग्रह्रोग० चार्धकग्रहजुष्टः, लक्षणम्-यश्र
पर्बत-गज-घृक्षादिम्यः पतनाद् याधंकेन संसृट्टो
भवति, स विसफारितनेत्रः स्वरितगतिः स्वफेनलेही
निद्दाल्लुः अति पतति अति कम्पते च। एताहरा-
लक्षणो न जीवति, तस्मादसाभ्यः ( मुड. ६०.१६)
न., घयोवस्था० जरा (र. ₹६.४)
बनस्पति० कुरी (रा. १६.१७९; पृ. २₹०)
वार्धिफेन-न., भैषज्य० समुद्रफेन:
(ध. ६.२१७; Ф. १२૬)
वार्धिभब-न., ल्वण० दोणीलवणम् (रा. ६,४९, प, फ६) वार्धेय-न., लबण० दूरोलीलनम् (रा. ६,४८ पृ. ५६) वार्यमाण-वि., प्रतिछिध्यमानः निवार्यमाणः यथा वार्यमाणः परगृहे न प्रविरोत् (इन्दु. असंसु. ₹) वार्यवसेचन-न., शीतोद़कपरिपेकः, नेत्रे विलक्विनि शिरसि वार्यसेबचनं कार्यम् ( सुड. १९., )
वार्योंकस्-त्री., जलकीट० जलौकाः ( गुक. $4.4 \mathrm{Y}-\xi_{0}$ ) वार्यंविद्-पु., रार्जिधिदोषः (चसू. २६.४)

बातगुणद़ोघविवेचने विवद्वसानानामेकतम:
(चसू. १२.८)
यजः:ुुरुवविपये विनद्यमानानामन्यत्यत:
(चसू. २५.१२)
रोगभेदे तस्य मतम् ' दौ रोगौ निजागन्तुश्र इृति'
(कासू, २७.३) आयुर्वेद्ञः ( कासि, ३)
वार्ष-वि., वृषो नाम बृषभः, वृषस्येदें वार्षम्, यथा वृष्वं मून्रम्, अपस्मारचिकिस्सायां घृते सिध्यर्थमुपग्युक्तम् (चचि. १०.२६)
चार्षिक-वि., वर्षासु भवम्, यद्वा वर्षताँ वृष्ट तत् यथा जलम् । गुरु अभिध्यन्द्धि मधुरं च
(चसू, २७,२०३)
न., वनस्पति० ग्रायमाणा (ध. १.२५४; पू. पs)
( वार्षिकी )-ब्री., वनस्पति० वर्षोद्रवा (वनमझ्धिका)
गुणा:-सीता सुगन्था हुद्या त्रिद्दोपनी विषस्फोर-
क्कमि-आमहरा (ध. ५.१₹६) मुखपाकहरा ( शालिग्राम )

# ［ वार्षिकरसायन ］ <br> आयुर्वेददीय－शबद्कोशः： <br> ［ वासन ］ $64 \%$ 

हि．－वेला，मोतिया，घुघुरमोतिया，बन मोगरा； मोगरा．
म．－मोगरी，रानमोगरी，बटमोगरा， सोटर्ई मोगरी．
गु．－केल्य，डोलर，जंगली चिसल्योो，रान मोगरो． बं，－－बेलफ्फुलगाE，महिकाफुलरेगाध，महिकामेद． ता．－मद्धिगाइ．
फा．－झाम्वक，गुले युपाद．
－रसायन－न．，सिद्दयोग० उर्षपर्यन्तं सेब्यं रसायनम्।।तस्य सेबनेन गुग्रकेशानां कालिमा जायते। दीर्घायुष्यं पुट्विर्वायं दिव्यदृष्टिश्र्र जायते （र．२६．३२）
बाल－पु．，चामरः（असंसु．३८；अहसु．२९．૪१）
－खिल्य－पु．，₹यि०（चचि．१．५४）रोगापदरण－ चिन्तनाथ्ध हिमबतः पाँ्ष लमेतेपु महर्विपु सम्मि－ लिता：स्वल्पप्रमाणाः मदर्षयः（ चक，चसू，१．१३； असंशा．१२）
－वर्ति－ब्री．，केशानां सन्धिग्रन्थिविरहिता वर्ति： बुतेते च मस्तुलुओे र्वरिरेषा प्रवेइयते
（असंड．₹१）
वालक－न．，तृण०（चसू．३．२९；ड．
सुचि．१७．१०－१₹；मुड．५२．२૪）गुणाः－तिक्कं
सीतं केखयं पित्तकफमं ज्नर－विसर्प－रख्तरोग－कण्डू－ कुष－दाइच्छार्दि－तृषा－अतिसार－विन्र－्रणघ्बम्
（घ．१．ヤレ；पृ．१६）
हि．－लस，खसनेना．
म．－वाळा．
गु．一बान्ब．
बं．－खसखस．
ता． वहिदिरे
बनस्पति० उदीरम्（घ．३．१४；पृ．१६）
सुगान्धवालकम्，नेत्रवालकम्（असंसू．१२． असंसृ．१५ ）
बिप० कन्दबिषम्। गुणा：－स्तिर्धघनगुस्कर्मण्यम् （असंड．४८） बाल्डु－न．，बनस्पति॰ वालुकम्（घ．१．१०८ पृ．४१） वालुक－न．，बनस्पति० पलाबाबुकम्（ घ．३．७६； प．999） त्रपुसभेद्：，गुणाः－मधुरं रीवंत，गुरु，（ अपक्रम ）， लघु（ पक्षम् ），भेदि，अभिकृष्（ पक्रम् ）， रूच्यं कासपीनसकरम्（ रा．6．२४१）

रक्तवित्तम्नम्（ घ．१．१७く；प．४१）
हि．－－ुर्ती फुल．
म．－चाक्ठुक．
ब．．－फुती．
त．—ककि，
विप० तद्दालुकानिभम्（र．२९，१६）
（वालुका ）－बी．，सिकतगुणाः－मधुरा शीता वातही सन्ताप－श्रम－शालाकैत्यहरा（धपरि．६．१८ प．२८，9）
（वालुकी ）－ब्री．，वनस्पति० वालुकम्（रा．५．२५० प． 89$)$
－पर्ण－पु．，बनस्पति० अइमन्तकः（घ．१．१९४ प．$૪ €$ ）
－पुट－न．，पुट० उपर्यधस्तक्षया वाल्कुकया दी़थमानं पुटम्र（र．१०．६२）
－प्रक्षेपण－न．，जलग्रीतीकरणार्यमुदुकपात्रस्य
वातुकामध्ये प्रक्षेपणम्（ मुसु．४५．१९）
－यन्त्र－न．，यन्न० बालुकापूरूतंत खर्परं यन्र बालुका－
मजिताया रसयुक्षक्टपिकायां；पचनं विधीयते चुद्धिथ्थेनाडम्रिना（र．५．३९－४०）अन्तर्टि． भागरसपूरिताक्रुल्परिमाणम्टद्रस्रावगुणित्तकाचक्यू－ पचनार्थ निर्मितं बाटुकागुक्तं वितस्तिताग्मीरं कह－ रोनाडsच्छादितं भाण्डम्（र．९．३६－३९）
वाल्डुकादिकासीस－न．，भैषज्य० कासीसभेद्ध，वातुका－ समानवर्णः 1 गुणाः－हबणाम्बमुणुण धूमसदसं केशारअंक विषच्चिन्नध्नम्र（र．३．५५）
बालुकैलल्रवण－न．，लवण०＇वालुका सिकता ताभि－ र्युक्ता हला पृथिवी वातुकेल，तत्र संभवं लवणं
बालुकैलम् ।＇गुणा：－कटुकं छेद्दि
（ उ．सुसू，Ү६．३२१）
वाल्कपद्ट－पु．，बल्कलमयः पः्।। अनमिस्वेदार्थेमुपुक्तः
（ युचि．૪．96）
वाल्मीकी－वि．，वल्मीकं पिपीलिकाग्रृं तस्माज्ञाता
वाल्मीकी सृत्तिका। सा मूषायोग्या（र．9०，६－७） वाह्नम्य－न．，वह्धभस्य भावः। प्रियत्वं，प्रियकरल्बम्र （ खंचि．२६．४）
वास－पु．，निवासस्थानम्，गृहम् । यथा शरीरिण： निवासस्थानें शरीरम्（ वइ．११．२३）
वासक－पु．，बनस्पति० आटरूपः（ध．१．२३；पृ．११） बासन－न．，संस्कार॰ गन्धनम्（चवि．१．२२（२）） सौगण्च्याद्विकरम्（असंसु．6）

－परिव० न．，स्थापनम्（सुचि．२．७८）
（बासनी）－ब्री．，बनस्पति० बत्साद़नी
（ रापरि．३．३३；号．३३२）
वासन्त－पु．，बनस्पति० विभीतकः（व．१．२१२； g．40）
तिलक：（रा．१०．२६७；पृ．२०२）
वासन्ती－स्री．，वनस्पति० जाती० तद्युणाः－शीतला सुगन्धा हृद्या स्चेद्नारानी श्रमहारिणी
（घ．५．१३ऽ；प．१९．८）
गणिकारी（रापरि，१०．३१）
बासन्तकवसा－ख्री．，भैषज्य० वासन्तः उघ्ट्रकः तस्य
वसा（चचि．१४．५६）
वासव－पु．，इन्दःः（ असंशा．३ ）
वासस्－न．，वस्तम्（सुचि．२७．४）
बनस्पति० तमालपन्नम्（ध．२．५२；पृ．८०）
（वासा）－ब्री．，वनस्पति०．आटरुषः（चसू．१४．३१；
सुउ．४५．३३；असंसु．२६；अहसू．६．७७；ध．१．२३；
प．११）
वासुकि－पु．，सर्प० दिव्यः सर्षः（असंड．४१）अस्य
विषमतिघोरम्（चचि．२३．१९८－9९९）निःश्वास－
दृ्टिविषः ये तक्षकाद्यस्तेडसे्े्बेया：तेकु वासुकि：
श्रेष्ठः ते इजसंत्र गर्जन्ति वर्षन्ति तपन्ति च
（सुक．४．५－७）देबदानवैः समुद्मन्थनार्थ－
मुपयुक्तः सर्पराजः（र．३．१७－१९）
वासुदेव－पु．，प्राचीनो रसाचार्यः（र．१६．६१）
रसरहनसमुचयकर्न्री सिंदगुप्तसूनुनाssल्लोचितस्तन्न्न－
कर्ता（र．१．५－९）
（चासुदेवी）－स्री．，वनस्पति० रातावरी
(घ. ૪.૪०; पृ. ६ง)

वास्तिका－स्री．，वनस्पति० वनमेथिका（ध．६．११३
प．२३१）
वास्तु－पु．，न．，अधिष्ठानम्（ सुनि．१४．१३）प्रदेशः। तस्य प्रशास्तत्वम्－पाह्निम्नत्वमुदहुनिम्नत्वं कृष्ण－
मृत्तिक्त्वं सुवर्णमृत्तिकत्वमिल्यादिकम्।＇प्रशास्त वास्तुनि गृहे शुचौ आतपवर्जिते। निवाते न च
रोगाः स्यु：शारीरागन्तुमानसाः ॥।
（ सुस．१९．३－૪）
न．，शाक० वास्तुकम्（रापरि．८．६२；पृ．३५२） －निवास－वि．，गृहभूमिनिवासी（सुसू．५．२२）
－परिग्रह－पु．，स्थानसंश्रयः（चसू． $96.9 \circ 8$ ）
－विद्या－त्री．，शास्त० वास्तु गृहं तस्य रचनाशास्त्रम्， वास्तुशास्तम（ असंशा．३）
－विद्याकुराल－पु．，बास्तृविद्यावेत्ता（सुसू．१५．६）
－विद्याह्द्य－न．，वास्तुविद्यातस्वम्（चशा．८．३₹） घास्तुक－पु．，न．，पत्रशाक（असंचि．१०；सुसू．२०．५； सुचि．६．८；चचि．१९．३१）तस्य भैद़ः कङ⿱⿱乛⿰㇇⿰亅⿱丿丶丶⿱⿰㇒一乂心， वासतुकः（हे．अहुसू，६．८२；ड．सुचि．६．८； च．२७．८८）शाकवर्गों श्रेष्ठः（ सुसू．૪६．२३५） गुणाः－मधुरः क्षारः（ कटुविपाकः सुसू，४ई．२६० भाप्र．）सुरीतलः（लघुः ）（भाप्र）（दीपनं－ पाचनम् ）（ भाप्र．）बर्चौभेद़ी（असंसू，७） रोचनः मेधावर्बनः（सु．४६，२६०）मलमून्न－ शुद्धिकृत्（ शुन्रब्रल्रद्ध भाप्र）त्रिद्रोषजित् ज्वरा－ रौनाशानः（ फिएकृमिहृःः）（साप्र．）
（रापरि．し．६२；पृ．३५२）
हिं．－बधुआ，बडा，वथुआ，चन्दन，बेडु．
म．－चाकवत，चकवत，चिम्विल，चिखिल）
गु．—बधुओ，टांको，चीलो．
बं．－बेतुया，बेत्तोशाक．
ता．－पहृपु．
फा．－मुसेलेसा，सरमक，सलमह．
（ वास्तुका）－त्री．，वनस्पति० चिह्धी（रापरि，७，६६； प．३५३．）
（वास्तुकी）－अी．，घनस्पति॰ चिद्धी（रापरि．७．६६；
प्ट．३4३）
 शमनमू（सुल．४५．३१）
चास्तूक－पु．，वनस्पति० वास्तुकम्
（ सुसु．४६．२६०；रापरि．७．६२；पृ．३५२）
वाह－पु．，वाहनयोग्यः पगुः। यथाश्वाढ़िः（असंसू．३） मान० दूान्तिंशत् रूर्पाणि（चक，१२．९७） वाहक－पु．，कीट० सविषः कीटोडयम्। गुणा：－प्राण－ नाशान：，येन दृ्रस्य वेगज्ञान सर्पंदुंशवद्नवति， तास्ताश्र तीव्रा वेदना भवन्ति，सन्निपातिकरोगकरः किंचायं दंशः वर्णेन रत्तपीतसितारुणः क्षाराझि－ दग्घबच्च（ सुक．८．१५－१८；असंड ४३）
वाहन－न．，उह्यते अनेन इति बाहनम्। यथाऽश्वादि （ सुनि．८．ই）यथा रथाश्थादि（ सुसू．૪६．૪९०； अहस्， 6.94$)$
न．，कर्म० प्रवाहणम्（असंड．३८）
－श्रम－पु．，प्रवाहणजन्यः ：श्रमः（काखि，११．४४）

वाहमाना-वि., प्रवाहणं कुर्बन्ती (चचि. ३०,२७) ( वाहिका )-ब्री., रोग० प्रवाहिका (काखि. १०.९4) विश्रतिगुण-वि., गुरलध्वादिविंशतिगुणयुक्तः आहारः (चसू. २५.३६)
विकक्षसृप्टसंतृष्ट-वि., विगततुणस्थानसंपर्कम् (मह्वानसम ) ( सुक. १.१२-१३)
विकङ्कत-पु., वनस्पति० फल० तद्गुणाः-तिक्ताम्लसधुरः रीतो लघ्बु: पाके मधुरो दीपनः पाचनः कफपित्तघः शोफकामलारक्तपित्तघः (रा. 3.4४)
हिं.-कंटाई बिलांग्रा बिलांगुरा.
म.-सेकळ, वेहकळ, वेहळी.
गु. -विकलो.
बं.- -ैंइंच.
ता. - हलुमाणिका मालेगु.
(विकङ्कता)-ल्री., बनस्पति० बलिका (रा. ४.૪३)
विकच्छा-सी., वनस्पति० महाश्रावणिका
विकट-वि., विसीर्णः (सुउ. ४७.૪₹)
पु., वनस्पति० साकुरुण्डः (रा. ६.१६)
पु., गौरीपाषणणेद़ः (र. ३.१३८)
वि., विषममू, ग्रन्थिलम् (र. ૪.9५)
विकटोए-वि., विस्तीणीं उरु यस्याः, सा
(सुड. ૪७.४३)
विकण्टक-पु., बनस्पति० तद्युणाः- कषायकटुको सूक्षो रुचिम्रदो दी़ीनो वस्ररگ्नविधायकः कफघः
(रा. ११.१९ )
विकत्थन-वि., झात्मह्लाबित्वात् निन्दुत्तः
(चइ.6.95)
( विकत्थना )-बी., पीढा श्लाघा, स्वगुणग्नशंसा ( असंचि. s)
विकर्ण-पु., वनस्पति० स्थोणेयकम् (घ. ₹.६९)
विकर्तिका-ब्री., लक्षण० गुदे कवरनबत्पीडा
(चचि. २६.७)
विकर्षण-न., यन्न्नकर्म० निर्द्रणम् ( सुसू. ७.१७)
विकलत्व-न., वैगुण्यम् (सुशा. ६.३४)
विकलस्वरता-ली., गद्नदाद्सि्तरत्वम् (सुसू. ₹२.४)
विकल्प-पु., प्रयोगः (सुसू. ४₹.१)
ध्याधिगणनारूपः सग्र्राषिभेद्ः (चनि, १.१२)
अंशांशकल्पना (चसू. २०.३)
तन्न्नयुक्ति० (सुड, ६५.३९)
प्रकारह, सेद़: (सुसू. ४५.३५)
न्यूनाधिकता (चवि, ५.५)
आ को. सं. SY.

विकल्पन-न., वन्त्रयुकि० विकल्पः पाक्षिकाभिधानम् यथा सारोद्कं बाइथ कुरोदूकं वा इल्यादि (चक) (चसि. १२.૪૪)
(परिव०) अवधारणम् ( सुड. ३९.९९)
(विकल्पना)-ब्री., विदोषकल्पना (चसि. ११.२३)
विकसा-बी., चनस्पति० मांसरोहिणी (घ. ४.今४)
बनस्पति० मक्षिष्टा (घ. १.१७)
विकस्सरा-ब्री., बनस्पति० पुनर्नैवाभेद्धः रक्तपुनर्नवा
(रा. ५.४०6)
विकाणा-ब्री., वनस्पति० क्षीरकाकोली (इन्दु.असंड.८)
विकाणिका-स्री., क्षीरकाकोली (इ. सुड. ६०.४७)
विकार-पु., रोग: (चसू. १२.६२)
दुः्बम्। धातुवैषग्यम् (चसू. ९.૪)
दोषवैषक्यम् (अह्टसू. १.२०)
दोषः (चवि, ६,४)
ज्वरः (चचि. ३.११)
अन्यक्कम्रकृतेः कार्य तत् थोउशसंख्याकं पश्च बुन्दी-
न्द्दियाणि पश्य कर्मेन्द्दियाणि समनसकाश्र्र पंचार्थाः
(चशा. १.६४)
परिणाम० (चसू, ८.१४)
-चिह्न-न., रोगलक्षणम् (असंसू, ८.१५४)
-जात-न., विकारसमुदायः (अह्टसू. १२.३३)
नामाकुराल-वि., विकारनामानभिज्ञ: (वैद्यः)
(अह्सू, १२.६४)
-परिमाण-न., बिकाराणां संख्या (सुसू. २४.१२)
-मकृति-स्री, रोगहेतु: (अह्तसू.१२,६६)
-प्रभाब-पु., विकारस्य कर्मविशोषकार्यव्वम्
(चवि.१.१२)
-विद्-वि., विकारें जानाति इति विकारविद् ( वैद्यः)
( सुचि. ३८.११२)
-सामन्यगुण-पु., विकारस्य सदृशो गुणो यस्य
सः ( देशकालादि:) (चइ. १२.१५)
विकाशिन्-वि., गुण० रैथिल्यकारकम (सुचि. ३३.३३)
यो धातुम्यः ओजजश्व विशोष्य सन्धिबन्धान
शिथिलान् करोति । यथा क्रमुककोन्ववन्व्याणि
(चक. १.५)
विकासिन्-वि., विकसऩीलम् (चसू. २६.6९)
क्नेदृचछेद्नः (चसू, २६.૪३ (३)
-त्व-न.. हिंसनशीलत्वम् यथा विषस्य प्राणध्नत्वात् (चचि. २३.२६)
-भाव-पु., विकसनशीलग्वम् (चचि. २४.३३-३४)
6.18 [ विकिर ] आयुर्वेदीय-शब्दकोश: [ विगीत ]

विकिर-न., जलासाय० निस्षरः बालुकादि विकीर्य गृद्यमाणोदकस्थानम् ( सुसू, ४५.४)
विकिरण-न., इंतस्ततः प्रसरणम् ( हुनि. ३.८)
विकीरण-पु., बनस्पति० अर्क: (घ. ४.१३)
विकीर्णरोमन्न्न., बनस्पति० सुगयिध० स्थौणोयकम् (रा. १२.१२५)
विकुटा-ब्री,, रेवतीप्रद० (कारेतीक. ३४.३५)
विकुर्वाण-वि., विक्कृतिं गच्छन् ( अह्दस, १२.६२)
विकूजन-न., अन्त्रभागे जायमानो ' गुरगुर् ' इति श्वेद्:
(र. १८.४૪)
अब्यक्तराब्दकरणम् ( मुड. ५६.७)
विक्रूणन-न., लक्षण० संकोचनम् ( असंड. १८)
विक्हत-वि., विकृतिमापब्नम् ( अह्टू. १.५)
-बयाधि-पु., गल कुछादिरोग०
( सुस्, २ऽ.9.94) द० 'कुष '
-्वरता-क्री., स्वाभाविकस्य स्वरस्य वैररीत्यम् ( गुसु. ₹२.४)
विक्रृतक-पु., मणि॰ बैकान्तः (र. २.७૪)
विक्रताकृति-वि., भमानुपाकृतिगर्भः ( सुरा. २.५०)
विक्टति-ब्बी., ह्याधिः (चचि. १५.३५)
विकृतस्थितिः ( चशा. ૪.१४)
-बल-न., रोगस्य बलम् (चवि. ८.१२३)
-विपमसमवेत-वि., विक्हुत्या हैतुभूतया विपम:
प्रकृष्यनुगुणः समबायः यस्य, सः (रसः दोपो बा (चवि. १.9०)
विक्रतेक्षण-वि., पुल्पितनेत्राद्धः ( बुसु. २९.९.१५)
विकृन्तन-वि., विशोषेण कहन्तनम् । सर्षधातूलां स्वगुणप्रकेेंगाध:पातनम् (र. २.६१)
विक्रुप्रकाल-पु., चिरकाल: विप्रकृषकाल:
( सुज.५०.११-१२)
विकेशिका-ली., तिलकल्कमधुघुताक्तवस्बस्य सूत्रस्य वा वर्विः ( सुस. १८.२१)
विकेशिकौषध-न., विकेशिकायां उपलिसं औपधम् यत् वणेपु उपयुज्यमानम् ( मुसू. १८.२१)
विकोथ-पु., पूतिभवनम्, दुर्गान्यीभबनम्
( सुउ. २०.१५)
विक्रान्त-न., खनिजदव्य० वैकान्तम् (रा. १३.५०) वि., विक्रमी ( सुचि. ₹०,६)
(विक्रान्ता) -बती., बनस्पति॰ द्ववन्ती (रा. ५.३४०) बनस्पति० हंसपादी (रा, ५.१६६) बनस्पति० विण्युक्रान्ता (रा. ५.१७३)

वनस्पति० सुर्चल्वा (रा. ४.१४५)
वनस्पति० बस्सादृनी (रा.३.३२)
बनस्पति० अपराजिता (रा. ४.१)
विक्रियमाणा-वि., रूपान्तरमापयमाना (चवि, ८.०१)
विकोशान-(परिक०) न., रोद्नम् ( सुउ. ६२.८)
विक्तव-वि., भीतः, कातरः, स्कोके़ेशाभिभवर्नाषम्र ( मनः ) (चत्रि, ८.२.; सुचि. ५.३०)
विक्रिच्ति-स्री., विके द्रनम्, गुफस्वनितृत्ति: (अहू. ८.प२)
विक्किति-क्री., दूम्यान्तरसंयोगः ( चवि. С.१३६)
विक्केद-पु., हेदः ( सुसू. १५.4(२)
विक्षय-पु., रोग० मथजब्याधि० ल्यकमयस्य पुनः सहसा अनुचितमयसेवनेन बातात् कप्रतमोडसौ ध्याबिर्भरति, विडोषतः दुबंबस्स। तहक्षणानिहृकणडरोगः, संमोछः, उर्दि:, अंगरुजा, ज्वर: तृप्णा कासः शिरःश्रूलघ्येति (चचि. २४.२०२) हाल्कण्डरोध: (अदंनि. ६.२३)
विक्षिप्यमाण-वि., प्रसार्यंमाण: प्रे्यमाण:
( ड. सुड. ३२,२३)
विक्षीर-पु., बनस्पति० अर्क: (घ. ४.१३)
विक्षेप-पु., प्रेरणम् ( कुस्. २१.८)
ब्यानस कर्म, रसधातोः घारीरे बहनं प्रक्षेपंणं च ( यचि, १५.३६)
अर्नाविक्षेपः। अबयबानाम् ह्तस्ततः क्षेपणम्
( सुज.३९., ८४)
-संघातकर-वि., वियोगमेलककर:
(चक. चसि. 9.३९)
विक्षेपण-न., प्रेणणयद् वेदुनाविशोषः ( मुसू. २२.११) विगत-वि., गतम् (चनि. १.४४)
-ज्वर-वि., मुक्कज्बरः सन्तापरहितः (चनि. १.४૪)
-लक्ष्मी-वि., निःखोभ: अभ्रीक:

> (चचि. २३.१०७)

विगतोन्माद्लक्षण-न., नट्रोन्मादृस्मय्स्रणम (चचि, ९.९५)
विगन्ध-वि., विगतः पूतिगन्भः यस्य सः (चक. चसि. ३.११) विरिएगन्धवत् (विस्नगन्धम्) विक्ततगन्बम् ( मुशा. ३.१०)
विगन्धक-पु., बनस्पति० इड्रुदी ( रा. ८.१८)
(विगन्धिका)-ल्री., बनस्पति० हुुपा (रा. ૪.१२)
बनस्पति० अजगान्धा ( घ. २.१००)
विगीत-वि., विपरीतत्वेन ज्ञातम् निन्द्विम् (चइ. ४.०)

विगीति－क्री．，विस्दकोटिकार्थसमावेशातमक－विस्ब，
कथनमू（ चवि．६．४）
विगुण－वि．，संकुचितम्（ युनि．१२．६）
कुवितम्（ सुउ．१．२०．२१）
दुष्म（ सुड．๒．६）
विपरीतम्（ सुचि，३८．१८－१९）
विगुणानिल－पु．，उन्मारागामी वायु：（ युड．५६．२०）
विगृद्यवक्त－वि．，परवाक्यमुच्छिच्ध वबतं सील： （ सुशा．૪．६＜－ゃ०）
विगृह्यसंभाणा－ब्री．，जल्पवितण्डास्तरूप्प संभापणम् （चवि．८．१६）
विग्रथित－वि．，सम्यक भनहुरिवः，प्रन्थिभूतः（ चणः） （ युसू．५．३६）बिपमसंस्थानः（अहस，२२．४४）
विग्रह－पु．，शरीरम्（ चशा．४．今） बादः，वाग्युद्बम्（चवि．८．२०）कहहः
（अहस．२．४२）
विघट्टन－वि．，विविध्रकारेण चालनम्（ मुउ．४६．२₹）
विघण्टिकाभिघ－पु．，चनस्पति० गुण्छाह्बकन्द्द：
（रा．6．६१）
विघात－पु．，बर्जनम्（ चरा．४．४१）
विद्युप्र－वि．，शब्दितम्（अढस्，₹．२४）
विघूर्णन－बि．，अमणम्（ असंड．४५）
विघृप－वि．，घर्षितम् घणप्रकारेब्बेकः（असंशा．११．४७）
विद्नेशानकान्ता－प्री．，बनस्पति॰ खवेतदूर्वा
（रा．८．२२९）
विचक्षण－वि．，चतुरः（ युचि．८．३७）
（ विचक्षणा）－त्री．，वनस्षति० नागदुन्ती（रा．५．२६）
विचर्चिका－घ्री．，रोग० कुभेदः，अयं कफम्राय：，
वह्धक्षणानि－गात्रेपु अतिकण्डुर्तिरुजः ह्क्षा राजयश्न भवंति（ युनि．५．१३；चचि．6．३०）
विचर्ची－ब्री．，भ्रुदररोग० विर्चिका（ सुनि．१₹．२८）
विचार－पु．，संकल्पनमू，तब मनसः एकं कर्म
（ चशा．१．२१）
गति：，तिचरणम्（ चक，चसू．२६．११）
विविधाश्रेश्रः（अह्हसू．९．९）
विचारण－न．，गतिविदोषकरम्，विधारणम्， मनसोऽनेकविकल्पकारणम्（ सुसू．૪१．४（ $\gamma$ ）
विचारणा－ब्री．，दन्यान्तरासंयुक्तसेहेदानं वर्जयित्वा कृतः स्नेढोपयोगः（चसू，१३．૪） ऊहापोहाम्यां बस्तुविमर्शः（ स्डरा．१．१५）
विचार्य－वि．，विच्चारयित्तु योग्यम्；मनोविषयाणां एक：। उपपस्य्युप्पन्तिभ्यां यद्विम्ह्यते तत्（चशा．१．२०）

विचिकित्सा－क्री．，सन्देछः（ चसू，११．७）
विचित्त－वि．，नहमनस्कः（ मुड，४८，१५）
बिच्चित्र－न．，बनस्पति० दीर्णवृन्तम्（ ध．१．१७९） पु．，बनस्पति० अशोकः（ध．५．१५९）
（ विचित्रा）－बी．，बनस्पति० मृगाषी（रा．6．२५८） －प्रत्ययारह्ध－वि．，परस्परविलभणीः कारणैरारहधम् （अह्द्र ९．२८）
－प्रत्ययारव्धद्रव्य－वि．，परम्परविलक्षणमहाभूत－ संघाताsररुषं द्व्यम्，कविद्रिव्ये याहोेव भूत－ संघातो द्रब्यस्याडsरम्भकस्ताहगेव रसादीनाम् तत्समान－प्रयया sर्रव्धम्，तस्सामान्यगुणा｜्वाsति－ फामति । क्वचिद्यम्याहग्रूतसंघातो दव्यस्या－ ssरम्भकोऽन्याद्रसस्या $s$ न्याहग्रुणस्येल्यादि，तद्कि－ चिश्रम्यलयाडऽर्व्धम् तस्सामान्युगुणानतिक्रामति। यथा＇सानुर्रुरुश्र गोधूमो बातजिद्वातकृतघ्यवः। उष्णा मत्साः पयः रीतंतं कदुः सिंहो न श्रूकः
（अद्दू， $\mathrm{S.२८)}$
विचित्रक－पु．，बनस्पति॰ भूर्ज़ः（ रापरि，९．२२）
विचिन्तित－वि．，कल्पितम्（चइ，१२．५८）
विचिलंक－पु．सविषकीट० तंदंशपरिणामाः प्राणनाशना：， वेगज्ञां सर्पनद्भवति，तास्ताश्य तीवाः वेद्नाः भबन्ति，तथा साच्चिपातिकाः रोगा भबम्ति，दंशस्तु वोंन रक्तपीतसितासगः क्षाराडमिद्धतुल्य： （ सुक，$<.94-9<$ ） विचूर्णन－（परिन०）न．，चुर्णीकरणम्म（र．२．३४）
विचेय－वि．，चयनाईं，गवेषणीयः（ सुचि．₹०．३७） विचेप्टन－न．，विगतकायपरिस्पन्द्नम् विस्बचेषनं कर－ चरणादिक्षेपाडsद्विकम्（ सुसू．२५．३૪－३५）
विच्छिन्न－वि．，अन्तराडन्तरा बेगितम्（चचि．२०．९） सविरामम्（असंनि，४）अल्पाडल्पप्रवर्तंकम् （ 3. सुड．． 0.96 ）
－मद्य－वि．，ल्यक्तमयः（ पुर्पः ）（ उ．सुड．४७．४९） विच्छेद－पु．，खण्ड：（ अंंसू．६）
विजन－पु．，एकान्तः विविक्छदेशः जनरहितस्यानम्
（ सुसू．૪६．૪५८）
विजयधूप－प．，सिद्बौपधि० मिलानतुकणणुम्युल्ड－ मद्विपाक्षगुग्गुलु श्चेतकरवीरचोरकसरलकुमुसुखुछ－ रोहिषनृणराधाबोलनां धूप：，अयं सुभगत्बड़ि－ विजयप्रदः पिस्वाचादिम्र्ननाशनो जीणंखबरे च विहितः（र．२२．१६ぃ－६く）
विजयन्तिका－ड्री．2 बनस्पति० विल्वः（घ．१．११०）

विजयमैरवतैल－न．，सिबतैल०० द्रिितालमन：शिला－ गन्धकपारदान्समभारिकान् धान्यान्लेन पेषयित्वा बसे विलेप्य तद्वर्विकामुढ़ीपयेयेन तैंल परति। अस्य पानविलेपनाभ्यां कम्पवातप्रमुसानां बात－ रोगाणां विनाशो भवति（र．२．२．१५१） बाहुक्मशिर：कम्पजानुकमै कांगबाताद्विवातविका－ राणां विनाारनम्（र．२१．१६२－६₹）
विजया－बी．，बनस्पति० हरीतकी（घ．१．२०५）
बनस्पति० नीलिनी（घ．१．२३₹）
बनस्पति० बचा（रा．६．८）
वनस्पति० श्थेतबचा（रा．६．9०）
वनस्पति॰ मकिष्टा（घ．१．9८ ）
वनस्पति० अद्विमन्थः（ रा．९．११६）
वनस्पति० क्रुद्नाप्रिमन्यः（रा．३१．३८）
बनस्पति॰ मेदा़（घ．१．१३०）
बनस्पति० भब्ना（र．१२．१२१－२२）
घनस्पति० डुकुकान्नी（ रा．४．१२१）
बनसपति० शान्ता（रा．८．१५५）
बनस्पति० अपराजिता（घ．४．परि．१）
बनस्पति॰ नीलयूर्वां（रा．८．२२७）
बनस्पति० बला（चचि．२५．४७）
－गुटिका－स्री．，सिद्धापघि० हरीतकीचिग्रौ प्रत्येक पलत्रयं पलात्वक्वप्रमुम्बानाम्र्धपलं रेणुकाइधप्धलं नागकेसरमर्धपलं，त्रिक्टुपिष्महीमूल्बस्सनाभाः प्रत्येके पलं，पारद़ः पलमान्रकः तस्समश्र गन्थक： हूत्येतानि सुक्षमाणि चुर्णयित्वा तुलोंब पुराणे गुडे विनिक्षिपेदृतहत्तश्य बदरास्थिप्रमाणेन गुटिकाश्ररेव मात्रा－एका गुटिका। समयः रात्रौ। फलं शोथ－ पाण्डुनारानमू（र．१९．९४－९८）
－वटिका－बी．，परादादियोग० पारदभस गन्धकं विशाला कुष्हा बत्सनाभो रेणुका पिप्पल्डीमूलं बाकुची विपमुप्रिरश्वगन्धा पलाशबीज त्रिक्ड त्रिफला त्रिजातकं बचा हूल्येषां गृहीख्वा चूर्ण समभागिकेन गुडेन गुटिक्रः कुर्याव्। अनुपानं मधु। पथंय सिताघृतक्षीरराल्यक्य यवौदनो वा। विहार：घह्यचर्यम्। फलम्－स्तकुषानां विनारःः （र．२०．१९－२०）
विजला－ब्री．，घनस्पति० चम्नुः（ रापरि．४．१८）
विजुल－पु．，वनस्पति० शाल्मलीकन्दः（रापरि，५．४६）
विज़ृम्भक－पु．，व्याधिक्षण० बहिरायाम：
（चसु．१४．२१）
（विज्टाभ्मका）－बी．，रोग० अरीतिवातरोगेण्वेकः，नृम्भा （कासू．२७．१९－२८）नाख्या असम्यक्त्पनजेय－
मस्ति मुरुर्भुड़ब्बेंद्विमती（चशा．८．૪५）
विज़म्भण－न．，जुम्मणन्（अहस्．२．३५）
विज्जल－वि．，विच्यिलम्（ चचि．१९．५）
विज्जुद्धिका－बी．，वनस्पति० अन्बुकारी（रा．३．१२२） विश्नान－न．，भाखूस्य विस्तुतं सविशेषें वा ज्ञानम् （चवि．८．9く）
प्रदृत्तिविगोषानुमेंयं ज्ञानम्（चक，चवि．४．६） शिल्पशास्ताद्विबोधः（ सुशा．१．१6） लक्षणम् विज्ञायते सम्बक्परिचीयते अनेनेति चिज्ञानं लक्षणम्（ड．ुुचि．३५．३₹；चइ．९．२₹） －तैलगर्म－पु．，बनस्पति० अक्रोट：（रा．३．३८५）
विज्ञानोपाय－पु．，ज्ञापकसाधनमू（ ससू．१०．४）
विज्चर－वि．，सम्तापरहितः नीरोगः（चचि．₹．३）
विज्वरत्व－न．，लक्षण० उ्वरशान्ति：（चचि，३．१५०）
विटक－पु．，खनिजद़ज्य० गौरीपापाणः（ध．६ परि．१४） विटप－न．，मर्मे०（ असंशा．७．૪）बंक्षणनृपणयोमंध्यस्थं －मर्मन्－न．，वंक्षणवृपणयोरेन्तरे वियदं नाम मर्म，तत्र विन्द्य षाण्घ्यमल्पगुक्ता गा भवति（（ुशा．६．२४） सकिथमर्म（ सुरा，६．६）स्नायुमर्म（ सुशा．६．५） बैकल्यकरं मर्म（ मुशा．६．१२－१३）चिटपमर्मणी⿳े बामदक्षिणसेंद़न（ ुुशा．६．१२）मानम्－ एकान्रुलम्（（ुरा．६．२८）
（ विटपिन् ）－पु．，वनस्पति० बटः（रा．११．११३）
विटप्रिय－पु．，वनस्पति० मुदरः（रा．१०००१）
विटवह्धभा－बी．，वनस्पति० पारला（रा．९．१५०）
विड－न．，लवरणम्（घ．२．२८）पश्घलअणेण्वेकम्
（चसु．१．८く）
विडन－न．，बनस्वति॰ तद्युणाः－कटु－इपततिक्तम्－ उण्गं－क्षं－लघु－（ फिरोबिरेचनम्（ चसू．४．११） वमनम्（ मुस्．३८．₹）विरेचनम्（चसु．१．८१） वातकफझम्；विणकृम्बभ्विमान्यारुचिभ्रान्तिहरम् （कुछम）（चसू．४．99）
हि．一वायविहन．
म．－चार्वडिंग．
गु．－वार्वडिंग，करकनाओी．
बं．—विछ्त．
ता．－वायुकिलग्रम，
फा．－वारंगफा．खली．
-तण्डुलरसायन-न., रसायनकल्प० तस्य विधि:दोणमाग्रान् विढङ्ञतण्डुलान पान्रे पिप्टवत् उपस्वेद्य, विगतकपायं स्विन्नम् अबतार्य निलायां पिष्धा अनंतरं लोहकुस्मे मधूद्कोत्तरं प्राबृपि अन्तर्गृहे भस्मराशौ चतुर्मासपर्यन्तं स्थापयेत्। अनंतररं तम् उज्ञूल्य विश्रुद्रारीरः सहृस्तसंपातामिहुतं कृत्वा
 घृतवन्तम् ओद्नें मुदूगामलक्यूपेणालवणेन सह अभीयात्। शायनाथ पांगुसाख्या पु उपयोक्षव्या। एवं कृते सति मासादूध्रें सरींगेम्यः कृमयः निफ्कामन्ति, तानणुतैलेनाभ्यक्तस्य वंशकंचिकया अपहुरे। द्वितीये मासि पिषीलिकाः, तृतीये यूकाः ता अपि तथैवापहरेत्। चतुर्थे दन्तनखरोमाणि अवरीर्यन्ते। पश्षमे प्रशस्तगुणलक्षणानि जायन्ते, अमानुषम् आदिल्यग्रकारों वपुः प्राप्नोति, दूराच्छ्रवणानि दूर्शनानि च तमुपनमन्ति, । स च रसायनोपयोक्का रजस्वमसी चापोह्व सत्वमधितिप्ठति, भुतनिगाद्यपूर्वोत्वाद़ी गजबल्डाडश्वजव: पुनर्युवाऽटौ वर्षशतानि आयुः अवामोति। तस्य पुरुपस्प अभ्यहार्थम् अणुतैलम् उत्साद़नाथ् अजकर्णकषायः रानाथँ सोशीरं कूपोद्कं चंद्नम् उपलेपनाथं च उपयोक्षब्यम् । आहारपरिदारी भह्धतकविधानबत् सेयौ ( सुचि. २५.८)
-तेल-न., कृमिद्दरसिद्दतैल० अन्यगुणा:-अनिलकफकूमिकुष्ठवमेहाशिरोरोगापहरम् ( सुसु.४५.११५)
-सार-पु., विबन्नीजम् ( सुसू. ૪૪.९)
विङक्तनण्डुलः (र. २६,१६)
-सिद्दतैल-न., विडकैरण्डादिम्व्यसिंद्य तैलम् तव् कुषक्टमिमेहार्शौंग्रहणीक्ठैब्यविषमाभिनाशनम् इदद् पानाम्यझ्ञानुवासंतः उपयुज्यते (चसि ४.१८-२૪) विडाल-पु., प्रमाण० कर्षः (काचि.) (उदा़वर्तचि.) ( विडाल्री )-ती., वनस्पति० विद्धारिका
(घ. १.9ヶ๐)
विडालिका-चनस्पति॰ विद्धरिका (घ. १.१४०) -वितण्डा-ब्री., वादुप्रकारः वितण्डा नाम परपक्षे दोषवचनमान्रमेब; स्रपक्षस्थापनाग्रून्यः परपक्षद़प्पवनपरो वादो वितण्डा (चवि. ८.२८)
वितत-वि., विस्तृतमू ( सुचि. २९.१३)
वितथ-न., अयथार्थम्, असत्यम् ( सुड. ६०.८)
निफ्फलम् व्यर्थम् ( सुसू, २०.२२)
वितर्क-पु., सम्भावनात्मकं ज्ञानम् (चवि, ૪.४)

विशिष्टस्तकों बितकों नाम अव्याप्सतिय्याप्यादिदोपरहितम् अनुमानम् (चवि. ८.८)
वितस्ता-ली., नदी़०, सिन्धुदेदो विद्यमानायाः कस्याश्रित् नया! नाम। अधुना झेलम बितस्ता बिहृटइल्यादिभिभिनामभिः प्रसिद्येयं नदी। यवनैस्तु अस्या एव हैडास्पेस बिढास्पेस (टोमेनी) द्वि नाम कुतम्। अस्याः नद्याः काइमीरदेशो उस्पच्तिरस्ति ( सुचि. २९.२८)
वितस्ति-ब्री., मान० विस्फारितकरस्याइगुप्टात्रात्कनिष्टिकाग्रं याबन्मानम् (र. १०,३४-३९)
वितान-पु., बन्ध० शिरस्राणाकारेण विस्तारो व्रणबन्धविशोषः, स च मूर्धनि विधेयः ( सुसू. १८.१७)
वितानक-पु., वनस्पति० माइः (ध, ५.6०)
दण्डधृतविस्तीण्ण परिपह्टम, उह्लोच:(असंसू.६.६१)
वितुम्नक-पु., वनस्पवि० धान्यकम् (ध. २.६३)
(वितुध्रिका)-बी., बनस्पति० तामलकी (रा. ५.१४૪)
वितुम्नभृता-अी., बनस्पति० तामलकी (घ. ३.८૪)
वितुन्ना-बी., वनस्पति० तामलकी (रा. ५.१४४)
वितुप-वि., विगतः तुषः यस्स, निस्तुषम्
(असंसू. ६.१४०)
वितुर्णक-न., मुस्ता० कैवर्तमुस्तकम् (काखिल. १५)
वितोद-पु., लक्षण० सूच्यादिभिस्तुयमानमिब विविध-बेद्ना (सुड. $\gamma<.6)$
वित्रासन-न., उपक्रम० विशोषेण त्रासो भीतिजननम् (चनि. ५.८) भयोस्पाद्नम् (चवि. ६१८)
विद्ग्ध-वि., पक्कापक्रम् (चचि. १५.१०) अपक्रम् (चचि. १९.१४)
अपक्वम् (चचि. 9९.9४)
विरूद्युरिणनित प्राप्तः (ड.) सुड. २२.१०)
-च्रधन-बि., विद्गधगुद्दः (चसू. १४.१७)
विद्यग्धाजीर्ण-न., रोग० विद्घेडजीजें अ्रमतृण्मूच्छो; पित्चाइ विविधा रजः, धूमाम्लः उद्नारः, दाहः स्वेद्येश्र जायते (असंसु. ११.५५)
विद्य्याहार-पु., अम्लीभूताहारः ( सुसू. ४६.५२७) विद्मर्म-पु., दन्तरोग० अभिघातजोडयं रोगः। दम्तमांसे दु द्तकाष्टाद्विना घृट्टुपु महान् संरंभो जायते। यस्मिन् सति दुन्ताश्य चलन्ति; अयं विद्भर्भंज़ः रोगः (असंड. २५)
विद्लल-न., धान्यप्रकार० शमीधान्याबयव:
(सुसू. ૪ई.रु८)

काष्ठचूर्णम् (चचि. १(३).₹)
( विद्दला)-ब्री., बनस्पति० इभामा (रा. ६.३६५)
विद्दप-वि., अल्यासक्तम् ( गुसू. २७.१४)
-जिद्धागु-पु., संद्धम्नजिह्वाग्रः ( सुशा. ८.८)
विद्रारक-न., औषधिद्वण्य० लवणभेदः अज्रकम् (रा. ६.५५)
(विद्दारिका)-ब्री., रोग० कफमाखतेम्यः कक्षावंक्षणेपु कठिनो मंद्वेदनायुक्तो उवरान्वितो यो प्रन्थि: उत्पद्यते, सा विद्दारिका (चचि. १२.८३) सैव ' विदारी ' (असंउ. ३६)
प्रमेहपिटका० (असंनि. 9०.૪१)
कर्णरोग० संनिपातात् यः श्ययथुः सवर्णादिस्वरूप उपेक्षितश्य पक्कः सन् कहुतैलनिमं तत्सहरंं वा स्वावं स्रवेत् क्कच्ट्रेण च रोहति; बहुकाल्र्ययुक्तभैष्य्यसंस्कारात् ख्ठो भवति, सः श्वयथु: विदारिकेति व्यपदिइएयते सा विद्धरिका रूढा रुधासपदा सती अवइयं कर्णशक्फुलीं संकोचयेत् (असंड. श.१;) बनस्पति० विदारी (ध. १.१४०)
विद्रारण-न., नखादिभिभर्वद़रणणव् बेदनाविशेष:
( सुसू. २२.११)
वि., शोफादिपाटनः ( क्षारः ) (हे.अहसू.६.१५१)
विदारि-बी., वनस्पति० विद़ारी (असंसू. १६.३)
-कन्द्-पु., शाक० अयं जीवनः, बृंहणः, बुप्यः, कण्घः, रसायने शास्तः, बल्यः, मून्रलः स्वादुशीतलः च (चसू. २७.१२१)
गत्धा-स्री., वनस्पति० शालिपर्णी (घ. १,८८) -गन्धाद्रिण-पु., दृ्यगण० अयं ब्याधिप्रत्यनीकः, तन्र द्धष्याणि विद़ारिगन्धा विदारी विश्वदेवा सहेदेवा श्यदंक्रा पृथक्पर्णी शतावरी सारिवा कृण्गसारिवा जीवकर्षभकौ महासहा भ्रुदसहा वृहल्यौ। पुनर्नवैरण्डो हंसपादी़ वृश्यिकाल्यूषभी चेति । विद्दारीगन्धाद्रिरयंगणः पित्तानिलापहः शोषगुल्माइमर्दोर्चिश्धासकासविनाइन:
(सुसू. ३८.४-4)
-गन्धादिघृत-न., सिद्धघृत० विदारिगन्धाद्विगणसिद्धं काकोल्यादिगणकल्कप्रतिवापं पयोमधुसितायुक्तं घृतं पैत्तिके अपस्मारे शमनार्थ पाययेत् (ड. सुड. ६१.२९)
-गन्धाद्यगण-पु., अस्मिन् गणे विद्यारिगन्धा दृती पृश्विपर्णी निद्धित्धिका श्वदंश्रों चेत्येतानि द्व्याणि भवन्ति (चच्चि. १.४२)

विद्दारिणी-स्री., वनस्पति० काइमर्यः (रा. 8.१४०) चिद्रारी-ब्री., वनस्पति० सच गुणतः मधुरा शीता गुख़ः स्निरधा बल्या वृष्या वातपित्तदी रक्तवित्तशी च (घ. 9.४८; रा. 6.984)
हिं.- बिंह्रेयाकन्द, बिलाइकन्द, विदारीकन्द,
बिलारी.
म.-भुईकोहका, घेन्द्रीचा वेल.
गु.—फगबेलानो कन्द, भोकोष्डुं.
बं.-भुइकुमडा, ख्वेतमुंइकुमड, कालमूइकुमड.
ता.—फालमोडिका.
रोग० पित्तेन अन्तर्गले रागदाहतोद्वूतिविशीर्णामांसयुतः यः श्वयथु: उत्पद्यते सः विद्यारीति नाम्ना प्रसिद्ध: (सुनि, १६,६३)
अ्रुद्रोग० कक्षवड्षक्षणयोः विदारीकन्द्दवत् कठिना या पिटिका जायते सा (असंड. ३६) द० 'विदारिका' -कन्द-पु., कन्द्शाक० श्राकगुणाः-मधुरः बंहणः, बृध्यः, रीतः स्वर्यः अतिमून्रलः, बल्यः पित्तवातहरश्य ( सुसू. ४६.३००)
-गणसिद्ध तल-न., चिदारीगणेन सिन्द्ध तैलम्। इंद बृथ्रिकद्रंशो सेचनोपयोगि (सुक. ८.७०)
-गन्धा-द्नी., वनस्पति० शालिपर्णी अंगमर्द़शन्रमनद्वव्यगणोक्तमेक द्वव्यम् (चसू, ૪.१०)
विद्यार्य-पु., बनस्पति० विद्रारी (असंसू. १५. १४)
विद्वर्याद्विगण-पु., द्वव्यगणः क्षस्मिन् गणे विद्दारी एरण्डः मेषश्री भुदुवर्पाभू: सुरदाख सुद्गपर्णी माषपर्णीं कपिकच्हू: अभीरू बीरा जीवन्ती जीवक ऋषभक: सारिवा हंसपाद़ी चेल्येतानि द्वर्याणि वतंते (अहसू. १५.९-9०)
विद्वाह-पु., लक्ष्षण० विझोषेण सर्वाझदह्ननमिव चल्वारिशत्पित्तविकारेब्वेक: (चसू. २०.१४)
रक्ताद्विविद़ाहः, उपनाहरवेद़जन्यः (चसू. १૪.३८) अन्लस्य विद़्घत्वम्, उदरे, उरसि वा तस्य संज्ञा जायते (चचि, 94.44 )
अम्लपाकः (ड.सुउ.द४.9०)
पाकावस्था (इन्दु. असंड. २८)
विद्याहिन्-पु., गुण० यत् अम्लोद़ारदाहतृत्णाप्रमृतीनुदीर्य कुच्छ्रात् पाकमुपगच्छति, पित्तं च प्रकोपगति तद् (दब्यम्) (सुसू. २१.२१) न्व्यस्त्रभाबादृध औौरवाहा चिरेण पांक जठराहियोगात्। पित्तव्रकोपं विदहत् करोति तद़लपानं कथितं विदाहि (डल्हण. सुसू. ४५,१५८)

विदाद्रकराणि द्रव्याणि यथा मरीच-सर्षपमद्यप्रभृतीनि ( सुड.५०.₹)
विद्वितवेद्तित्य-वि., विद्यितानि वेद्वित्यानि झ्येयत्चानि यस्य येन बा सः (चनि. ५,४)
विदितागम-वि., ज्ञातभोजनादिश्राखः हेयोपादेयार्थाषधारणाथं परिरीलितशास्तः (स्रसू, ૪६.૪६५; सुउ. प६.५)
विदुर-वि., स्थायी (चइ. २.१६)
(विदुल )-पु., घनस्पति० वेतसः (घ. ५.११७)
(विदुला)-बी., वनस्पति० सातला (घ. १.२३८)
चिदूरक-न., मणि० वैद्रूर्यरल्नम् (र. ४.4)
विदेहाधिप-पु., निमिः इति नाम्ना प्रसिद्ध; विदेहदेश्शस्य राजा यः जालाक्यतन्न्र्रं चकार (सुड. १.५)
विद्ध-न., सयोन्रण० आशयेन विना यत्स्थानं निर्गतशाल्यं वा स्यात् उन्रमितमुखं वा स्यात् तं विद्धं वणं विद्याव् (सुचि, २.१९-२०) इद्मशविधम्-अनुविन्दूम्, उत्नुण्डितम्, अतिविद्धम् निर्विद्धम्, अनुभिब्नम् भिन्नोत्तुण्डितम्, अंतिभिन्øम्, निर्भिब्øम् (असंड. ३१) सुश्रुते पश्₹प्रकाराः- सिराविद्दः स्नायुविद्धः: सन्धिविद्ध: अस्थिविद्धो मर्मविद्ट.श्य (सुसू, २५.३६-४०)
( विद्धा )-त्री., क्षुद्ररोग० वातपित्ताभ्यां पद्मकर्णिकाकारा पिटिकाभि: आचिता पिटिका (असंड. ₹६)
विद्या-ब्री., ज्ञानम् आयुर्वेद्ः ( चस्, ३०.३१)
-धर-पु., पारदादियोग० गन्धक-ताल्क-माक्षिक-ताम्रमनःशिला-पारद्भस्मानि ससभागानि दिनन्नयं पिप्पल्या: कषायेण स्नुहीक्षीरेण भावयित्वा निव्कार्ध-प्रमाणेन मधुना प्रातर्भक्षयेत्। तदुनु च गोमून्रं पिबेत्। असौ गुल्मं हीहानं च नाशायेप्
(र. १८.६६-६८)
देवयोनिविशेषः ( सुसू. ६.२५ तः २८)
(-धरी)-ख्री., देवयोनिविरोषजन्या खी (र. ३.३) -धरयन्न्र-न., यन्त्र० चतुर्मुख्यां चुल्र्यां स्थापितं रसपचनांर्य निमिंतं स्थाली-द्दितय-संपुटम् 'कोष्ठीयन्त्रम् ' इल्यपराभिधम् (र. З.२6-२८)
विद्युत्-ब्री., तहित् ( सुसू, ५.२५)
-तुल्यवेद्ना-खी., लक्षणः विद्युद्रक्षणमात्रस्थायिनी बेदना (चचि. २४.१०२)
-पुक्जवती-बी., आटरूषः (र. १३.६८)
नादी (र. १३.६८)
-प्रभा-त्री., विद्युत्म्रकाशः ( सुशा. १०.४₹ )
-समपात-पु., विद्युतः पतनम्, तडिप्पातः
(असंसू, ३२.6)
( विद्युच्)-छिका-स्री., स्थावरविषान्तर्गतमूलविष०
(सुक. २.५)
(विद्युज्)-ज्वाला-बी., चनस्पति॰ कलिकारी
(रा. ४.१८)
विद्रधि-पु., त्री., रोग० रीध्रविद्दाहित्वाव् विद्दधिरित्यभिधीयते (चसु. १७.९०) रक्तदोषजविकारेण्वेक: (ससू, २४.ड) एकदेशोरिथतः उस्सेधग्रधान: आयुकारी शस्त्रकमससाध्यो रोगः (सुनि, ८.१) तस्याधिष्टानें मांसधरा नाम स्वक् ( सुशा. ४.૪) सम्र्राप्तिः-प्रकुपिताः दोषाः स्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूध्य अस्थि समाश्रित्य महामूल रूजानन्तं वृत्तं घोरं शोफं जनयन्ति तं विद्नधिमाहुः (सुनि. ऽ.४-4) बाह्याभ्यन्तर मेदेन द्विधा, दोषादिभेदेन अयं षड्विघः, वातजः पित्तजः श्रेप्मजः सात्रिपातिकः क्षतजः (अभिघातजः) रक्तजश्येति (सुनि. ९.६) सामान्यलक्षणः-महामूलं र्जाघन्तं चृत्तम् अथवा आयतं शोफं विद्दांधि बदुन्ति (सुनि, ९.४-५) तन्र वातजः, कुण्णारुणपरापत्यर्थेवेदनः चित्रोत्थानप्रपाकश्श ( सुनि. ८.७) पित्तजः, पकोटुग्बरसन्दाशः इयावः जनरदाहवान् क्षिप्रोतथानत्रपाकश्य ( सुनिं. ९,८) कफजः-रारावसदृराः पाण्डुः शीतः सत्धः अल्पबेद्नः चिरोल्यानप्रपाकः सकण्डुश्र ( सुनि. ९.९) साश्विपातिकः-नानावर्ण रुजास्तावः घाटालः विषमः मह्दान् विषमपाकी च (सुनि. ९.१०-११) अभिघातजः-तैस्तैर्भावैरभिहते क्षतेः अपथ्यसेविनः वा वायुविसृतः क्षतोष्मा सरकं पित्तमीरयेत्। तदा ज्वरतृष्णादाद्दादीनि लक्षणानि भवन्ति, अयं अभिघातजः क्षतजः वा पित्तविद्धघिलक्षण्युक्तः आगन्तु-विद्दुधिः इत्युच्यते (सुनि. ९.१9 तः १३) रफ्कजः-कृष्णस्फोटावृतः इयावः तीव्नदाहस्क्ज्वरयुक्तः पित्तविद्दधिलक्षणयुतश्र (सुनि. ९.9₹-9४) आम्यन्तर-विद्भघिः- गुर्वसात्यविरत्रद्बानखुक्कसंसृप्रभोजनातिः ध्यायामन्यवायवेगाघातविद्वाहिभिः पृथक् सम्भूय वा कुपिताः दोषाः गुल्मरुपिणं वल्मीकवत् समुन्नदूमन्तः गुदे बस्तिमुखे नाम्यां कुक्ष्षा वंक्षणयो: बृक्योर्यक्रति ह्रीन्हि हदये कोम्नि वा विद्रृंि

कुर्विन्ति। तेषां लक्षणानि कामपक्वाइस्था च आह्यविद्दधियव् जानीयात्। अधिघ्टानविरोपेण तस्य लिज्ञाति; यथा-गुदे वातनिरोंः, बस्तौ अल्पकृच्छूमूत्रता, नाभ्यां हिक्ताडडोोप:, कुक्षौ मास्तकोपनम्
 सक्षोचः कीन्हि उच्छूासावरोधनम्, हुदि तीज्रसर्वाद्रमझः दार्गगयूलः, यकुति ध्वासः तुण्णा च छोमजे-अधिका पिपासा ( पुनि. ९.१९ तः २२) साध्यासाध्यता-यः विद्धुधिः मर्मोंथः यड़ि आमः पक्तः बा महान् अल्यो वा सः कष्टाप्य:
( ुुनि. ९.२३ ) नाभेस्परिजाः क्रीहयकृतक्रोमकुक्षिहदययाः पकाः ऊध्ध स्नवन्ति, ह्तरे गुद्बस्विवृक्वंक्षणजाः अधो यान्ति। पु चाधोनि:तुतुपु जीबति नोर्घ्चिनि:स्सतेपु। हत्राभिबस्तिजान् वर्जयियत्वा येऽन्ये गुदकुक्षिवक्षणवृकह्हीहयकृत्कोमजास्ते व्बन्वर्विद्धधिपु बाह्यातो भिन्वपु कदाचित्वैववशाजीवेव् न पुनरितरेज्व्यन्तरतो मिब्नेण्निलर्थ: (मुनि. ९.२૪-२५) त्रिद्दोषजः विद्दुधिः ह्राभिबस्तिजः पकः बसाध्यः ( सुनि. ९.३४) सर्वंविदधयो वाताद्विना यदाउस्प्याध्रिल्य जायन्ते उपेक्षणावृ्न्त्ररं तद्गतमज्ना च परिपच्यते। सः यदि भिन्नः तदा मेदःप्रभं स्निग्ध ज्रुक्के पूयं स्येेप (डुनि. ९.३く) उपद्ववाः-भाष्मानं बद्यमूत्रता छर्द़ि: हिक्रा तृष्णा रक ध्वासश्र (बुनि. ३३.२२) चिकिस्सासूत्रम्-अयं भेयो रोगः (सुसु. २५.५) बाल्यो तु विदधौ अमर्मजाते पाचनपाटनशोधनाद्विप्पचार: करणीयः। आभ्ग्यन्वर-
विद्दधौ वर्णादिकाथ उपकाद्विकलंक च पिवेत्र रक्त. निमित्तजे तथा आगन्तुजे पित्तबिद्धधिवत् चिकिस्सां कुर्याव् ( सुसू, १६.२८-३૪) अपके मधुरिग्रु:। विद्रावणी-स्री., वनस्वति॰ काकमाची (रा. ४.३६) विद्रुम-पु., प्रवालम् ( सुनि. २.१₹)
-लता-ब्री., वनस्पति० नलिका (घ. ₹.४३)
-लतिका-त्री., बनस्पति॰ नलिका (घ. ३.४३)
विद्देप्य-न., बनस्पति॰ कक्दोलकम् (रा.१२.६९)
विधान-न., तन्त्रयुक्ति० प्रकरणानुपूर्व्या अभिहितंत विधानम्, यधाकमतुकमिल्यर्थः (सुड. ६५.२९; चसि. १२.४३)
विधि:, क्रिया ( सुज. १०.२ )
यज्कर्म (चवि. ३.२૪)
विधारण-न., संधारणम्, निव्रहः (चसू. 6.9६)

विधार्यवेग-पु., संधारणीयवेगः (चवि. ₹.३द) यथा साहसम् अरास्समोवाक्कायकमांणि, होभशोकभयक्ठोधमाननैंलंज्ये र्शातिरागाभिध्यायाश्न (चसु. 6.२६-२6)
विधि-पु., चिकिस्सा (सुचि. २२.৬२)
सम्भासिभेददः, बिघिश्र ग्रकारो भेदः हृलर्थः, यथा द्दिविधा व्याधयो निजागन्नुभेढेने न्रिविधास्रिदोपभेड़ेन, चतुर्विधाः साध्यासाध्यम्टुद्धार्गभेदेन (चनि. १.१२. ( $\gamma$ )
विधानम्, कल्पना (चसू. २८.४२)
यन्वविधायको वेदः ( चक. चवि. ३.२४) प्रयोगः ( युसू. ₹०.५)
-कोचिद्-वि., विधिशो ( वैद्यः) ( मुज, ६२.३२)
-श्ब-वि., विधिं जानाति ड़ति (चसि. ३.१२)
-नियमित-बि., विधिः शास्खोक्तो नियमः तेन तियमितम् ( अद्ढसू, ८.५५)
-भेद्द-पु., विधि० (चवि. ८.८9)
-घत्-अ., विधिः नाम शाख्यम्। विधिनन्नाम शास्रपूर्वंक शासाईई का (चर्ञा. ६.३४)
-विभंश्रा-पु., विधिन्यापत् ( असंसू. ₹₹.१०)
-विरुद्ध-वि., नियमविर्द्दम् शार्यविस्द्नम्
(चसू. २६.१०9)
-विशोप-पु., विधानभेद़, उपकसभेद़ः (सुचि.१.४)
-विहित-वि., विधिना विहितमम् शास्रविहितम्
-रोणितीय-वि., अध्यायसंज्ञा० ( चसू. २४.१)
विधुर-न., सर्म० (असंशा. ५.२३)
( विधुरा)-त्री., प्रीघागतसिरा० ( असंशा. ६.१५)
-मर्मन्नन., मर्म० ऊर्वंनत्रुगतमर्म (सुखा. ६.६) शिरोमर्म, 'कर्णपृष्ठतोऽध:संभ्रिते' ( सुशा. ६.२७) स्नायुमर्म, 'विधुरोक्ष्केपाः स्नायुमर्माणि (डुसा. ६.२७) वैकल्यकरमर्म (गुशा. ६.१२-१३) विध्युरे दे ( सुशा, ६६६) मानम्-अर्घौगुलुमितम्
(डुशा. ६.२९)
विधूपन-न., ( परि००) धूमायमानल्तम् ( सुड. २२.६)
विधृमाग्नि-पु., निर्षूमाम्भिः (कासू, २₹.२७)
विघृत-वि., धृतम् ( अह्हस, १३.२२)
विधृति-ब्बी., धारणम् ( अहृसू. ५,૪૪)
विध्मापन-वि., नारानः नाम नाराकरः (हे.अहृस्, १०.१२)
विध्वंसरस-पु., सिबै।पधि० एङ्ञेन सह गन्धक जातीफलस्य काथेन सत्वारान्मर्देयेत् विसूचि-

नाइकोऽग्रम्, मात्रा नवगुआा। अनुपानं-सिता। पथ्यं-तकौदनः वास्तुकशांकं च (र. १६.११६) विनता-ली., रोग० प्रमेहपिटका० मत्ती नीला अवगाढरुजाक्टेदा पृष्टोदरान्यतराधिष्टाना च भवति (चसू. १७.८३)
विनमन-न., आनतपृष्ट्व्वम्, विरोषेण नमनम्
( सुशा. ९.१२)
यन्त्रकर्म० ऊंर्ण प्रविघ्टराल्यस्य अधोनयनम् (सुसू. $6.9 ७)$
विनम्र-न., वनस्पति० तगरम् (रा. १०.१०२)
विनय-पु., इन्द्दियवशिख्वम् ( सुसू. २.३)
विनयोपपन्न-वि., जितेन्द्रियः (सुनि. 6.३ )
विनाम-पु., विनमनम, वक्रता (चनि. १.२१ ) घ्यथया शरीरनमनम् (चनि. १.३३)
विनामक-वि., रोगलक्षण० शरीरचिनमनकारी
(चसू. १४.२१)
( विनामिका)-त्री., रोगलक्षण० अन्तोच्छूना मध्यनिम्ना नाभि: (चशा. ८.४५)
विनारान-वि., मूलच्छेदनः (ड. सुसू. ३८.३)
विनासिका-त्री., तन्नामकसविषकीट० तद्गुणाः-अमिप्रकृतिकः, क्षयं पित्तरोगान् करोति (सुक, ८.८-१२)
विनिदाघ-पु., निदाघः । उछ्णोपगमः दाह इति यावत् (र. $96.4<-48$ )
विनिर्दहहती-स्बी., चिन्रकः ( सुड, ૪૪,२८)
विनिर्मथन-न., (परिव०) मथनम् (सुचि. ३८.३७)
विनिविष्ट-वि., प्रविष्टः (असंसू. ३४.₹)
विनिःश्वसन-न,, शब्दकरणम् (चचि, १९.५)
विनीत-वि,, विनययुक्तः। शक्तिमान् इत्यर्थ:
(ड. सुक. १.१४)
बनस्पति० दमनम् (रा. १०.१२०)
विनोद्विद्याधर-पु., पारदादियोग० पारदागन्धकट尺्रणानि तत्समभागानि जयपाल-बीजानि गृहीखा मर्दृयित्वा च सम्पादितोऽऽयं योगः। तन्र अनुपानंदुग्धं गुडश्व। सम्यग्विरेचनाभावे सुदुक्काथं तदाधिक्ये वा वक्रं बब्बूलीकाधं वा पिघेप्। फलंज्वरोदूराराः:गूलानां नाशः (र. १९.४,६)
विन्ध्य-पु., पर्वत० अन्न 'चन्द्नमा' इ़ति सोमविशोष उपलक्यते (सुचि. २२.२८)
विपक्रता-स्री., पक्कता (चसू. १३.५९)
विपक्ष-वि., हेतुविपरीतः ( भेषजाद़:)
(हे. अह्टू. १२.4९)

विपद्-सी., वैगुण्यम् ( चसू, २५.२९)
विपत्कर-न., जन्मतः तृतीयं नक्षत्रम् (असंनि. १.२१)
विपरिणमत्-वि., परिण्णमनमानम् (असंसू. ४.३)
विपरिधावन-न., लक्षण० विरोपेण समन्तात्-गमनम् (ड. सुछ. ५६.८)
विपरीत-वि., विरद्दम् (अह्हस्. १.१४)
-गुण-वि., विपरीतः गुणः यस्य सः (आदारादिंः ) (चवि. १.७)
-गुणभूयिप्ष्व-वि., विपरीताः गुणाः भूयिष्टाः यस्मिन् सः (आहारादेः ) (चवि, १.७)
-वयवाय-न., विपरीतसैधुनम् (पुराषायितम्)
(असंसू. ९.,60)
-स्वक्षण-वि., यत्र स्खस्य लक्षणं विपरीतमसि, विद्यमानें नास्ति इति याबत्, तब्
(अह्टस्, १२.३९)
विपरीताभिनिवेशा-पु., विपर्ययेण ज्ञानम्
( चशा. ५.9०)
विपरीताविपरीतन्रणविक्षानीय-वि., अध्यायसंज्ञा०
( सुसु. २८.9)
विपरीताविपरीतस्वमनिद्दर्शानीय-वि., अध्यायसंज्ञ•
( सुसू. २९.१ )
विपरीतेन्द्रियार्थ-वि., रूपाद्यर्थाप्रदृणभ्रान्त:
( ुुनि, ८.६)
विपर्णाङ्ङित-वि., विगलितपन्नैः चिह्बित: ( उसू. ६.३०)
विपर्यय-प., क्ष्यः ( अहसस. १.१४)
तन्त्रयुक्ति० यद् यन्र अभिहितं, तस्य प्रातिलोम्यं विपर्पयः। विपर्येयेण विपरीतमेव गस्यते, अर्थापस्या अविपरीत एव अर्थः प्रतीयते इति विपर्यय-अर्थापस्योः भेवः ( सुउ, ६५.२१; चसि. १२.૪३ )
विपश्चित्-वि., विद्वानु, ज्ञाता (सुचि. ३८.३-१०)
विपाक-पु., जाठराम्भिना संयोगाद्रुसपरिणामान्ते यद्र् रसान्तरमुत्पद्तने स विपाक: (अहसू, ९.२०) चरके न्रिधा विपाकः चतरते कट्वम्ल: मधुर्र। तत्र कटुतित्ककषायरसानां विपाक:, प्रायशः कडुभैवति, अम्बस्य अम्लो, मधुरः स्वादुलुणयो: (चसू. २६.५८-५८) सुश्रुते 'आगमे हि द्विविध एव पाको मधुरः कटुकश्य। तयोर्मधुराल्यो गुरः कटुकाख्यो ल्युरिति। तत्र पृथिन्येसेजोवाख्याकाशानां द्वैविध्यं भवति गुणसाधर्म्यांदुर्ता लमुता च भवति, पृथिन्यापश्य गुर्च्यः, रोषाणि ल्यूनि तसाद् द्विविध प़ पाक इति ( सुस्, 80.90 )

आ. को, सं- ९६

बीर्यात् विना पाको नास्ति (सुसू. ४०.१५) विपाककर्माणि-मधुराम्ललवणरसाः स्निगधस्वभावाव् वातमूत्रपूरीपानुलोमनकराः कटुतिक्तकषायास्तु सूक्षस्वभावाव् वातविण्मूत्रेतसां विबंधकराः । विपाकस्य रसतुल्यफलत्वात् ( अहस्, ९.२२) मधुरविपाक: सृप्ृविणमूत्रकरः कफयुक्रलश्र; अम्लविपाक: पित्तकृत् सृथ्वविण्मूत्रः शुक्नाइनः कटुविपाक: बातलः बद्धविण्मुन्रः गुक्रश्र (चसू. २६.६१-६२) विपाकः कर्मनिष्ठया उपलग्यते (चस्. २६.६६) नैसर्गिकं बलम्-विपाक: रसं हन्ति तौ वीर्य, तान् प्रभावो च्यपोदृति (अहसू, ९,२५)
विपाचन-न., पाचनम् (सुचि. ૪.३३)
विपाण्डु-पु., वनस्पति० च्रपुसम् (घ. १.१ज५)
विपादि-बी., रोग० क्षुनकुष्ठ० विपादिका
(अढ़स. २७.१६)
(विपाद्विका)-स्री., रोग० अरीतिवातविकारेष्येकः, तन्र लक्षणम्-पाणिपादस्फुटनम् (चसू. २०.११) रोग० क्षुद्रक्षेष्वेक: चतनफात्मकः (चचि,৬२२) लक्षणम्- कण्डद्राहर्जायुक्तः पादस्फुटनम् (सुनि. ५.१३) तीयार्ति-मन्दकण्डूसरागपिटिकाचिताः पाणिपाददार्याः ( असंनि. १४.२५) चिकिसा-जीवन्ती मक्तिष्ठा दार्वी कम्पिन्धकः तुर्थं पयश्र इल्येतैः कृतः घृततैलपाकः सर्जरसमधूच्छिष्टावापयुक्तः विपादिका-कुष्टे अभ्यअनेन शामको भवति । (चचि, ५.१२१)
विपादी-स्री., रोग० विपादिका (र.२०.८२-३v)
विपाना-ब्री, आसुत० सुरा (रा, १४.३०३)
विपुलारिरस्-वि., महाशिराः, (मूढगर्भः (मा. ૪)
विपुलस्त्रवा-बी., वनस्पति० कुसारी (रा. ५.११)
विपुलैक्दारिन्-वि., 'अनेक प्रकारेण दीर्यते'
(सुनि. 94.90 )
विपुषा-ब्बी., चनस्वति० हपुषा (घ. २.s)
विपूयक-पु., 'दुर्गन्धता' (ड.) 'विपूयक इति
विशोपेण पूययोगित्वम् ' ( सधुकोशो; सुनि.५.२३)
बिम्र-पु., वनस्पति० पिप्पलः (ध, ५.৮०)
-काष्ठ-पु., बनस्पति० तूलम् (रा. २.८6)
विप्रकीर्ण-वि., विकोर्णम्, प्रक्षित्रम् (अहुसृ.१.४)
विप्रकृति-त्री., विपरीतस्वभाबः ( सुरा. २.४५)
विप्रकृष्टवृत्ति-वि., दूरस्यग्रह्णइशललानि मनश्यक्षुराद़ीनि ( काश़ा)
विप्रतिपति-सी., विरुद्जानम् , विपरीतज्ञानम् (चवि. ५.८)

विपतिपन्न-वि., संशयमापन्नः (चवि. 6.४)
विप्रतिपादन-न., (परिब०) विरुद्यकथनम् (अह्टस. १२.6०)
विप्रतिवाद्-पु., णकस्मिन् विणये मतान्तरम् (चरा. ६.२१)
विम्रल्यय-पु., विपरिताभिनिवेशः (चश्या. ५.9०) विप्रस्भिन्-पु., वनस्पति॰ किक्रिरातः (ध.4.9५६) विप्रलाप-पु., विविधग्रकारेण विल्पनं नाम जल्पनम् ( सुड. ४८.6)
विप्रसारणइील-वि., संकोचनइील: (सुसू. ३१.१३)
विश्राङी-त्री., वनस्पति० कटुका (ध. १.₹८)
विप्रिय-वि., द्विश्म् (अहस. १२.२७)
विप्लुत-वि., व्याकुलः संकटमझः (चसि, ८.३)
विकृतम् (ड. सुड. प७.६ )
प्रसरणशीलम् (चचि, 9९,4)
सर्बतः अनकीर्णम् ( सुड. ५.२₹)
( विप्लुता )-सी., योनिरोग० लक्षणानि-पिच्छिला स्राविणी योनिः (चचि. ३०,८१-८२) निल्यं बेद्नायुका गूलादियुता च (सुज. ₹८.9०) अधावनात्संजातजन्तुः कण्ड्रला च भवति योनि: कण्डबा च अतिरतित्रिया भबति (असंड, ३८) विफला-खी., बनस्पति० केतकी (रा. १०.१)
विबद्ध-वि., अवरुद्धम् (सुड. ५६. २०)
-द्रोप-पु, स्तम्भितवातादिदोपः। संगृहीववातादिदोषः (सुड. ४०.२९-३०) अग्रबूत्तद्रोप:
( सुज. ३२.१४૪)
-मार्ग-पु., अवरुद्व मार्गः (चचि. ८.५८)
विबन्ध-पु., लक्षण० अप्रवृत्तिः (सुड. 80.906 चसू. २.१३)
अनुबन्धः ( सुड, ५१. ૪९-4०) बन्ध० अयमुदरोरूपृष्ट योजनीयः ( सुसू..9८.96) विभक्त-वि., विभागं प्रापितः, पृथक्कृतः (असंस्, ८.६३) -गात्रत्व-न., विभागेन स्थितगान्रस्वम् (अरु.) सुसब्विबिट्टावयवत्वम् (हे. अहस. २.9०)
विभक्ति-स्री., विभागः (सुशा. ง.१; चसू, २६.११०)
चिभजन-न., विभागीकरणम् ( सुशा. ५.३)
ग्रिभाग-पु., विभक्ति: (चसू, २६,२९)
एकढ़ेशः (चवि, ४,૪)
विभाण्डी-ब्री., घनस्पति० आवर्तैकी (घ. १.१९.६)
विभावन-न., चिन्तनम् ( सुशा. १०.३३)
ज्ञानम्, बोधः (असंसू. १०.२५)
ब्याख्यानैः कथनम्
(विभावना)-त्री., माबना, हुक्फव्यं दवेऽभिमिशय बस्य सोषणावधि खल्वे मर्द्नम् (र. २.१५०) विभाषा-ब्री., विविध भाष्यते इति, पर्यायस़्दै: कर्यते इति ( सुज. ४४.६)
विभीतक-पु., वनसपति॰ विभीतकः (घ. १.२१२) विभु-पु., भार्मा अविनाशिस्वरूपः (चशा. ૪.८; मुशा. ५.५०) रोग० सब्रिपातज्वरमेदः, कफव्त्ताधिक:, तहभ्षणानि-अन्तर्दांहः बहिः₹ीतंत तन्द्रा दक्षिणपार्थवतोदः उरःशीर्षिगलम्यहःः कफपिप्तनिष्टीवनं तृष्णा कण्डूविड्भेद्व्वासहिक्काः सप्रमीलकाः (मा.ज्चरनि.) (मधुकोष.)
'-तंच-न., शाक्तस्वम्, विषयम्रहणसामर्थ्यम्
(चसू. ८.9४)
बिभूति-बी., व्यक्कि:, मूर्तां: (चशा. ५.५)
विंस्रंशा-पु., अवनतिः, नारः ( घुचि. ₹४.6)
विंस्रसः, स्खस्थानच्युतिः (चसि. २,१५;
चसू, १५.१३)
विपरीवयृृत्तिसामर्थ्यम्न् (चसि. ६.३९)
विभ्रम-पु., विविधः अ्रमः, संमोहमदापस्सारोन्माद़ादिकः
मानसविकारः ( भुचि. ३८.२५)
ब्यापद्० (सुड.५५.४०)
क्षोभ: (अहृस. २९,३८)
विभ्रान्त-वि., भ्रान्तः (चसू. २७.२०७)
-काल-पु., अकाल: मिध्याकालो वा (चसू. २७.२०)
-दर्शान-वि., आ्रांतियुक्तं दर्शानम् ( असंश्रा, ९.११)
-बिल-वि., रुद्द, द्वारः (चसि. ९.४८)
-मानस-वि., विक्षिसचेताः ( (ुु. ४६.१२)
-लोचन-वि., अल्यन्वर्थूर्णिताक्षः (नरः)
( उसू. ३३.१६)
विमर्द्वक-न., बनस्पति० चकमर्दः (रा. ૪, く)
विमर्द्न-पु., उपक्रम० सर्द्नम् ( अहस्, १३.११)
विमल-पु., न., सनिजदृव्य० महारसेवेकेकम् (घ. ६.१) तपतीतीरे अयं लं्यये। विमले अश्रास्फफलकबृत्त्वानि भवन्ति; हस्ते घर्षणेन करे कालिमाविकरत्वं च न भवति। तस्य भैद़ःः-हेमविमल: रूप्पविमल: कांस्स्यविमलक्ष। तस्य गुणाः-कडुः तिक्त: उब्गोडतिरसायनो वातपित्त्नस्लक्द्रोषघणनाशानश्र (घ, ६.६.) माक्षीकमेद़ (र. २.१) अभ्रकम् (घ. ६.३〉)
(विमला)-स्री., वनस्पति॰ सातल़ (घ. १.२₹८)

विमलेन्द्रियता-ब्री., करण-पाठवम् ( असंसू, २४.१९)
विमान-न., विशोपेण मीयते ज्ञायते दोषभेषजायनेन इति ( चैवि. १.9)
चरकसंहितायां स्थान० अस्मिँस्थानेडहाsध्याया बत्वन्ते, अन्र स्र्रादिस्यानोक्तविपयाणां विरोषविचारः क्कृतः ( चवि. १.१)
-ता-बी., विवृद्धमानता, प्रमाणवृद्धिः इति याबत् (चचि. ३०.२०८) विमानना-ब्री., खण्डितत्त्रम्, अवधारणा (डुा. ३,२१) विमार्ग-पु., विस्बो मार्गः ( सुउ. ३९,२३)
-ग-वि., तिर्यग् गतः (ड. मुछ, ३९.२₹)
-गमन-न., विपरीवमाोों गसनम् (चवि. ५.२४) चट्टि-वि., है्यजजुपउक्षण० विमार्गदर्शंनः नास्तिक:
( $\overline{,}$, सुड. $\S 0 . \rho$ )
-स्थ-वि,. विर्दे मानें स्थितः (चचि. २८.१२) विमुक्तकण्ड-वि., गिलनकर्मणि अस्वाधीनः कण्ठो यस्य सः ( सुनि. १६.६१)
विमुक्तगर्भंशाल्या-वि., विसुक्तं गर्भंखूपं शल्यं यस्या:,
सा सद्धःरसूता (चशा. ८.३१)
विमुक्तत्व-न., मोक्षः ( सुसू. ३२,૪)
चिमुख-वि., पराइमुखम् (चवि. ८.२५)
विमूर्छिछत-वि., बहुरो भृष्म् (अहस. ५.૪३)
विम्टृदितकर्ण-वि., संकुचितकर्णम्ण् ( मुसू. २७.१६)
विमोचन-न., (परिव०) मोक्षणम् ( सुरा, २.३१)
विम्ल्यापन-न., चणस्सोपफ०० अन्तुप्लोहोपलवेणुदुण्डै:
कोण्णैः मर्दनम् (सुचि. १८.१२-१३)
वियन-पु., पुरीषजकृमि० ( मुल. ५४.८)
वियोग-प., विभागः (चश्रा. ५.८)
वियोनि-वि., योनिः कारणं, तद्रहितः, निंहुतुक:
(चई. २.१६)
ब्री., हस्तजह्घान्तरम् ( घुनि. १२.७; गयी. )
विरङन-न., खनिबद्दब्य० कहुषुम्म (घ. ३.१४१)
विरल-न., दधि (रा. १५.२४५)
(विरल्गा)-बी., वनस्पति॰ तिन्दुकः (असंसु. १६.२५)
विरस-वि., विगतरसम् ( उसू. ४५.9४)
विर्बरसं, अनिद्टरसं बा (सुसू. ४५.१९८-२००)
-काय-पु., (परिब०) अनिप्हरसयुक्ता श्ररीरम् (चइ. २.२१)
-क्षीरा-वि., विरसस्तन्या, यस्याः स्तन्ये वैरस्यं
सज्ञातं सा (ब्री) (चचि. ३०.२६३-२६૪)
विरसानलत्व-न., मुखवैरस्यम् ( सुड, ५७०.૪)


विरसिका-ब्री., यूष० सुद्रतक्राम्लसिन्द्: यूपः (काखिल, ૪.३५)
विराम-पु., विध्रांति: (चसू, २१.२९)
विरिक-वि., कृतबिरेचनः ( सुचि. ३९.३)
( विरिक्का)-ब्री., विरेचनेन सम्यग्जातविरेका
(चचि. ३०.२५६
-क्रम-पु., पेयादिक्रमः ( स्रु. प६.२७)
-शिरस्वि., कुतशिरोबिरेचन: ( मुड. २१.५७))
विरिजपत्रिका-ब्री., वनस्पति० नाक्कुली (ध. $6.9 \circ$ ₹) विरुद्ध-वि., यक्किश्वितद्रण्यं दोषमुस्क्षेशायति न तु निहरंरति, व्सर्व विर्न्नम् (हे.अह्टू. ७.₹५) यथासर्वानेत मत्सान्न पयसा सढा़्यवहरेद्दिझोषतस्तु चिलिचिमं, स हि महाभिप्यदिद्विवात् स्थूल्लक्षणतरानेतान ब्याषीनुपजनयत्यासविषमुद़रीरयति च। ग्राम्यानूपौदक्कपिशितानि च मधुतिलगुडपयोमाषमूलकबिसैरिंस्नधान्यैर्वा नैकप्यमघाव् तन्म्यूलं हि बाधिर्यां्ययवेपथुजाब्यकलमूकतामैण्मिण्यमथना मरणमासोति। न पाँफर्कर रोहिणीकं श्ञांक कपोतान वा सर्षपतैलम्टृषान्मधुपयोम्यां सहाम्यवहरेव, तन्मूलं हि शोणितभिष्यन्दुधमनीप्रतिचयापस्मारहांबकगलगण्डरोहिणीनानमन्यवमं प्राशोल्यथवा मरणमिनि। न मूलकल्युनकृषणगन्धार्जक्युमुखसुरसाद़ीनि भक्षयिस्वा पयः सेब्यं, कुषाबाधभगाव । न जातुकशांकं न निकुचं पकं मधुपयोम्यां सहोपयोज्यम्, एवन्दि मरणायाथवा बल्वर्तेजोवीयोंपरोधायाल्युख्याधये पाण्ड्याय च भवेत्। तदेवे निकुच पकं न मापसूपगुउसर्विर्भिः सहोपयोज्यं बैरोधिक्ताव्। तथा.
 कोशाम्रभव्यजाम्बवकप्रत्यतिन्तिडीकपाराबताक्षोडपनसनालिकेषरदाडिमामलकनान्येन्वक्राराणि चान्यानि द्व्याणि संत्वे चाल्लं दवसदवर्वं च पयसा सहृ वि-
 पयसा सह विर्बाः। पयोत्तरिकाशांक शार्करो मैरैयो मधु च सहोपयुक्षं विरहंटं बातं चातिकोपयति। हारिद्रकः सर्षपतैलमृृदो विरुद्: श्रेप्माणं चातिकोपयति। उपोढ़िका तिलकल्कसिन्, हेत्रुतीसारस। बलाका वारुप्या सह़ कुल्माणैरपि विस्दा, सैन शूक्करस्पापरिमृध्रा सदो ब्यापाद्यति। मयूरमांसमेरणडसीसकावसक्तमेरण्डात्यिक्डरंमेरण्डतैल्युक्तं सद्यो च्यापादुयति। हारिदक्मांसं हारिदसीसकावसक्त हा़रिद्यमिश्रें सघ्यो ब्यापाद्यति;

तदेव भसपांशुपरिज्चसं सक्षौडं सबोमरणाय करपते । मस्प्यनिस्तालनसिठाः पिप्पल्यस्तथा काकमाची मधु च मरणाय स्यात्। मधु चोप्णमुप्णावंस्य च मधु मरणाय । मधुसर्विपी समपृते, मषबु वारि चान्तरिक्षं समघृतं, सधु पुक्करीजे, मधु पील्लोण्णोदृक, भद्धातकोप्गोदकं, तक्रसिदः कम्पिद्धकः पर्युंपिता काकमान्ची, अज़्नारशूल्यो भासश्रेति विस्दानि (चसू. २६,८૪) यत् देशकालालिमात्रासास्म्यानिलादिभिः तथा संस्कारतः वीर्थंतः कोष्टतः अबस्थातः क्रमतः परिहारतः पाकतः संयोगतः विल्दम् हवविरदं संपद्विलंबं, विधिविलंद्ध तव्
 ती क्षणाद्धिभेषंज तथानूपे स्निभघर्शीतादि एवद् देशाविरद्यम्। शीतकाले शीवस्क्षाद्विसेवनं तथा उज्णे कुुकोष्णादिसेवनमेतव् कालबिस्टम् । चतु-
 समधृतमधुसर्पि: मात्राविल्बम्। कहुकोष्णादिसात्मस्य यत् स्वाहुरीवीवसेइनें तत् सात्म्यविरद्धम्। या समानगुणाम्यासबिहूहाबौषौधक्रिया साडनिलदिभि: विल्दा। संस्कारत: विर्ं तद्, यद् भोज्यं विषवद् भवेके। यद् शीतबीर्य दव्यस्य उण्णवीीयन्येण सह सेबनं, वद् बीथंबिरद्डम्। यद् क्रूरकोहस अत्यल्पं मंदबीर्येमभदवनं भेषजसेवनं तथा मृद्रुकोष्स्य गुरभदद्नीयं तत् कोषविस्दम्। अवस्थाविसंदं तद् यत् श्रमघ्यवायध्यावामसक्त्स्यानिलकोपनमाहारं तथा निद्दालसस्यालसस्य भोजनं क्रेष्म कोपनम्। विण्मून्न्रनुस्स्ज़्य तथा अनुभुक्षितः सन् भुंने अविक्षुदरातुगः भुंज्ते वा तब् सवं कमविरद्धम्। परिहारविसंद्ध यथा वाराहादीविब्विषेन्य उण्णसेवनं तथा घुताद्दीन् पीत्वा दीवसेवनमम्। दुद्दारसाधितमपकं तण्दुलं, अर्यथ्थंक्ं दर्धं वा भुज्जानस वत् सर्वै पाकविस्टम्। संयोगविस्टं, यथा पयसा सह अम्लसेबनम्, यद् हवृविएलंद यव् सक्ञातरसमतिक्रान्तरसं विपन्नरसं का वत् संख़ संपद्विएद्यम्। निमृते, यत् न भुज्यते वर् विधिविस्ट्रम्
(चस्. २६.<€-१०१)
कर्मविरंब यथा-कपोतान् सर्वपतैलमृष्टान्चाब्यान्; कविज्बलमयूरलावतिच्तिरिगोधाप्रैरण्डादार्ब्यन्निसिदा एरणतैलैलसिद्धा बा नाधाव् कांस्यभाजने

दझरान्रपर्युषितं सर्षि; मधु चौणिखुणे वा; मत्स्यपरिपचने श्यदवेरपरिपचने वा सिद्धां काकमार्चीं; तिलकल्पसिन्दुपोदिकाशांकं नारिकेलेन चरावहसापरिमृध्रां बलाकां; भासमझ्ञरशूल्यं नाश्रीयदिति। मार्नविरुद्यम्, यथा मः्वम्बुनी मधुसर्षिपी मानतस्तुल्ये नाक्रीयात्; स्नहै। मधुस्नैहौ। जलस्नेहौं वा विशोषादान्तरीक्षोदकानुपानौ।
रसतः वीर्यतः विपाकतश्र विरद्धानि-तन्न मधुराम्लौं रसवीर्यविक्दौं सधुरलवणौ च मधुरक्टुकौ च सर्वतः मधुरतिक्तौ रसविपाकाम्याम् मधुरकषायौं च अम्ललन्नणौ रसतः अम्लकटुकौ रसविपाकाभ्याम् अम्लनिक्ताव्लकवायौ च सर्वतः लव्वणक्ुकौ रसविपाका म्यां लन्रणतिक्तौ लन्वणकषायौ च सर्वतः, कटुतिक्तौ रसनीर्याभ्गां कटुकषायौ च, तिक्तकषायौ रसतः (सुसु. २०.८-१६)
-गुणसंनिपात-पु., विरद्व गुणयोः मेलकः (चवि. १.१४)
-योनि-वि., परस्परविरूद्धो धर्मों यस्य यद्धा परस्परविएँंद्ध कर्म यस्य वा (चइ. ६.२२)
विरुद्धान्न-न., विरूद्दाहाएः, दू०'विरुद्धम् '(असंसु.२७.६) विरुद्दाभ्यवह्दार-पु., विर्दाहारः (अहृसू. १८.६) विरूद्धाइनन-न., विरुद्धाहारः (अहृसू. द.१३) विरुद्याइानजरोग-पु., विसद्दाख्येन अंन्नेन यः व्याधि: उत्पघ्यते सः। यथा-षाएत्ब्यान्ध्यवीसर्षंदकोद्ररविस्फोटकोन्माद्भगन्द्रमृचर्छाम दाध्मानगलग्रह्द-पाण्ड्रामयामचिषकिलासकुष्टम्णणीगद्इोथाम्लपित्तज्वरपीनससन्तानदोषा मृत्युश्व
(चसू, २६,१०२-१०३) एतेषां च्याधीनां प्रतिकारार्थ बमनं, विरेचनं च्याधिविरोधिद्यैः संश्मनं तथाविधेश्य द्रव्यैं पूर्वमभिसंस्कारः शरीरस्य (चसू. २६.90२-90६)
विरुद्धाहार-पु., विरुल्द: आद्वारः दृ० 'विरुद्द'
विरुद्धोपक्रम-वि., विरुद्य: उपक्रः गस्ल यस्मिब्ना सः (चसू. २८.6; सुसू, ४५.986)
विरुक्षण-वि., विरोषेण रुक्षणम्, विशोषरूक्षत्वकरम् (द्रव्यम्) (चसू, ५..\%०)
विरूढ-वि., अंकुरितम् (चस्. १८.६)
-धाना-ब्री., संकुरितस्य यवस्य धाना (चस्. २७.२६७)
-धान्य-न., अंकुराः उत्पन्नाः यस्मिन् धान्ये, तत् उत्पन्नाह्केंरं धान्यम् ( चसू. २६.८૪)

विरुढक-न., अंकुरितधान्यम् (चस्. ४६.३८१-३८२)
विरूप-वि., विक्कृताकारं विकृतरूपं बा (चस्, २८.१८) चनस्पति० पिप्पलीमूलम् (रा. ६.११₹)
(विरुपा )-स्री., वनस्पति० धन्धयासः (रा. ₹.२०) बनस्पति० अतिविषा ( ஏ. १.११)
विरेक-पु., गुद्मर्गोणान्तःस्थितस्य दोषस्य निःसारणम् (अहृसू. १.२६) अन्न दोषमलरेचनाप् विरेचनं बमनं च
(ड. सुचि. ३૪.२२)
मूर्च्छनाख्यः पारदसंस्कार० (र. ११.३₹)
विरेचन-न., उपक्रम० पित्तहराणां श्रेष्ठम् (चसू.२४.४०) स च अधोभागेन गुदेन दोषनिर्हरणं करोति (चक. १, ४) चमनं विरेचनें च शरीरमलविरेचनाद्टिरेचनसंज्ञां लभते (चक. १.૪) एतत् पच्यमानदो घनिहहरणार्थमुपग्रुज्यते (चक. १२.६५) तस्बौपाधिकमेदाः चत्नुर्विधा; तद् यथा-अनु-लोमनम्-यन्मलानां पाकं कृत्वा बन्धं च भित्वाsधो नयति तदुनुलोमनं हेयम्; यथा हरीतकी। संसनमू-यट् कोषेटे क्रिटं पक्षब्य मलादिकमपत्तनैत्राधो नयति, तत् संसनं जेयें; यथा कृतमालक:
भेढ़्नम्-यदेवद्धं मलादिकं बद्ध वा, मलैः पिण्डितं वा भिल्वाsधः पातयति, तद् भेदनंन सेयं; यथा कटुकी
रेचनम्-यद् विपक्कमकं वा मलादि द्ववतां नयेत् रेचयत्यपि,तद् रेचनं; यथा न्रितृता(शार्झ. पूर्वखण्ड) विरेचनप्रक्रिया-तत्रोष्णतीक्ष्णसूक्ष्मव्यवायिविकारीन्यैषषधानि स्वरीर्येण हुदग्रमपेल्य धमनीरनुसूल स्यूलाणुस्रोतोक्यः केवलं इरीरगते दोघसंबातमानेयस्वाद्युध्यम्द्यति, तैक्ष्व्यात् विच्छिन्दति, स विच्छिनो डोषः परिएउन् स्रोहभाविते काये से हाक्तभाजनस्थमिव क्षैद्रमसजन्रणुप्रवणभावादामाशयमागम्य सलिलपृथिव्यात्मकत्वाद्धोभागप्रभाबाचौवधस्साधः प्रवर्तरेते (चक. १.५) त्रिरेचनयोगयाः-कुष्ठन्चरमेहोर्घ्वरक्तपित्तभगन्दुरोद-रार्शोअभहीहगुल्मार्बुद्गलगण्डग्रन्थिविसूचिकालसकमूत्राधातक्रिमि कोष्ठविसर्पपाण्डुरोगशिरः पाश्थईझलो-दावर्तनेत्रास्यदाहहहद्रोगव्यङ्ननीलिकानेत्रनासिकास्य-स्रवणहलीमकश्चासकासकामलाऽपच्यपस्मारोन्माद-बातरक्तयोनिरेतोदोषतैमिर्यारोचकाविपाकच्छद्धेश्वयथूदरविस्फोटकादृयः पित्तब्याधयो विश़ोेेण महा-

रोगाध्यायोक्षाख्व; प्तेपु हि विरेचन्नं प्रधानतममिश्युक्रम् (चसि. २.१३) सुश्रुते-गरविद्धधिवृधिप्रणाक्षिपाककाचतिमिराडभिष्यन्द्वाश्य(सुचि.३२.३२) विरेचनायोग्या:- सुभगक्षत्तुदमुक्तनालाघोभाग-रक्तविन्तिबिलक्वित्वुर्बलेन्द्यियाल्पामिनिरुक्कामादिच्यग्राजीर्णिनकज्वरिमद़ाल्ययिता म्मातराल्यार्दिताभिहतातिस्रिग्धस्क्षदास्णकोणाः क्षतादययो गर्गिण्यश्य (चसि. २.१9) विरेचनविधिः-आानुरं पूर्वाह्ने लघु भोजयेत, फलाम्लम्मुणोद्वकं चैनमनुपाययेत। अभापरेडइनि विगत्रेप्मधानुमातुरोपक्रमणीयादवेक्ष्यान्तरमयास्मै औषधमान्रां पाउंत्र प्रयचछेत्। तन्र मुदुः, करो, मध्यम हृति त्रिविध: कोछो भबति, तत्र मृदौौ माश्रा मृद्री, तीक्ष्णा फरे, मध्ये मध्या कर्तब्येति । पीतौषघश्व बन्मनाः शाग्याभ्यारो विरेच्यते (हुचि. ₹३.२०-२१) विरेचने मूत्रुपीषपिष्तौषधकफा: कमेण गच्छन्ति ( ुुचि. ₹३.२₹) विरेचननं पीवबाँसु उुघः वेगान् न धारयेत्। निवातशायी रीताम्बुन स्पदोर्त् न प्रबाहयेत् च (घुचि. ₹₹.२२) विरेचने दरा वेगाः जघन्यमानम् विश्रति चेगाः मध्यममानम्, त्रिश्देगाः प्रवरमानमिति बोद्बच्यम्। तथैच बमनाद्दूगुणप्रस्थो जघन्ये विरेचने, त्रिगुण: सध्यमे, चनतुर्गुणश्ब प्रवरे इष्: अन्यन्च कफान्तवं विरेकसेप्पम् । विरके सविद्कान् द्वित्रान् बेगानपनीय शोषें मेयम् (चसि. १.१३. चक्र.) सम्यर्योग-एक्षणानि-दौर्बलंलं, लाधवं, उल्लानिर्प्याघीनामणुता,
 प्रबतरनं बुदीध्र्द्रियनन:जुन्धि: मार्तानुखोमता कायामेश्रानुवर्तनमम (चसू. १६.५-६; चसि.9.५७) हीनयोगङक्षणानि-हीवनं, हव्याहुद्धि:, क्लेप्मपित्तयो:, उस्केशःः, आप्मानम् अरुचि: चर्दि: ঋदौबबल्यम्, अलाघवम्, नखो्धोस्साः तन्द्रा स्तैमिस्यं पीनसागमः मार्तनिम्रहश्र। (चसू, १६.७-८; चसि. १.१८) विरेधनात् प्रवृच्ची प्रवतैनोपायः-अप्रवृर्त्री तु उष्णाम्बु पाययेव् पाणितापेन च उद्रं स्वेद्येत् मबत्तंने भह्पे सति तस्मिन् दिने भुत्त्वा द्वितीयदिने प्रनर्बरेचनं पिचेत् यस्तु निवृप्तस्तेइवान्ण बिरेर्यते, स पुन: स्नित्रस्निक्षो दराद्विनेम्य: अणं बिरेघनं पिवेत् (अहसू. १८.३५-३し)

अतियोगखक्षणानि-विट्पित्तकफक्रातानां यथाक्रममागमनात् परं (चसू. १६.९) सचन्दकं सलिलमध:न्रवति ततो मांसधाबन्रकाशामुत्तरकालं जीवशोणिते च ततो गुदः निस्सरणं वेपथुर्वमनातियोगोपद्ववश्वास्य भवन्ति ( सुचि. ३४.१३) ऊर्वागा: ब्वातरोगाश्य बाग्र्पहश्यास्य भवति (चस्. १६.११) अतियोगचिकिसा-वं नि:सुतरोगितविधानेनोपचरेत्, निःसर्षितगुदस्य गुद्मभ्यन्य परिव्वेयान्त: पीढयेत् । वेपथौ बातध्याश्रिविधानें कुर्वांत, जिब्दानि:सरणादिपृक्त: प्रत्विकारः, अतिप्रबृचे बा जीचरोणिते काइमरीफलबदरराूूोंशीरि: भृतेन पयसा घृतमण्डाजनयुक्तेन सुशीतेनाम्थापयेत् न्वर्रोधाद्विकपाये क्षुरसपृतशोणितसंसटैौ्रैने बसिभिरुाचरेत् सोणितधीवने रकपित्तरकातीसाएक्रियाश्रास्य विद्ध्याव्। न्यग्रोधादिंद्धि चास्य विद्रध्याव् पानभोजनेप ( मुचि. ३४.११) बिरेचनान्तरं पेयादिक-कमः-प्रधानमष्यावरश्युद्धिगुबो नरः कमेण यथासंख्यं पेयां ग्रीनब्रकालान् द्वाबनकालाकेकमक्नकालं भजेत्। यथा प्रधानझुन्या गुछूो नरो द्वावक्षकालाकेकम्मिन् दिने पेयां भजेत् । द्रितीयेइहन्येकम्नकालं पेयां द्वितीयमबकालं विलेपीम्। तृतीये वासरे द्वावन्कालौ विलेपीमेब चतुथ अहृंत यूपं, कृतं यूंष च हाउबक्षकालै भजेत्। पब्लमे डद्धि प्रथमेडन्नकाले च। त्रिज्वपि काहेलकृतं कृतं च यूपं भजेत्। पवं कालग्रयं कृताक्रंत रसं विभज्य भोजयेत्, स्षरात्रेण प्रकृतिभोजनं क्रमेण सेवेत (अहैस, १८.२९) विरेचन-प्रश्तिसः-सम्यगुपास्यमानें बिरेचनं बुदेःः प्रसादम् इंद्दियाणां यलं धानुस्थिर्बम् अद्विद्दीति चिराच बगसः पाकं करोति ( युचि. ३३.२०) बनस्पति० पृथुरिान्बः ( रा. ९.१४३)
-द्रठ्यविकल्पविक्षानीय-वि., अध्यायसंज्ञ०
( सुसू. 87.9$)$
-फल-न., बनस्पति॰ मील्रः (घ. ५.५१)
उयापद्-ब्री., विरेचत्रमाद्नस्या ब्याधय: यथासाइरोषीपधघक्वन् जीर्णाधध्वन् हीनदोषापापत₹वम्, वातशूलं, अयोगोडतियोगो, जीबादान्नम्, आखमानं, परिकर्तिका, परित्राव:, प्रवाहिका, हदं योपसरणम्, विबन्ध:, अंगपरिप्रहश्व (मुचि. ३૪.३) सावरोषौषधस्य बक्षणानि- तृण्णा, पार्श्वगूलें

चर्दिर्मृध्धां，पर्वमेदो，हल्लोसोडरविद्बाराविज्युद्धिश्य （ बुचि．₹४．६）तेषां चिकिस्सा－तत्र अधो－ भागिके विरेचनद्युन्यविपये यः सावरोषैपधो－ งतिभ्रधावितदो पस्तमसम्यविविर्कमप्यतिमधावित－ दोपत्वहुतुना वामयेत् परमतिबलं पुरुपम् （ मुचि．३४．६）जीणीधघत्वे लक्षणानि－च्याधि－ विधमो बल－विभ्रंश्रा। चिक्सिसा－तम् अनल्प－ ममन्दमौषधं च पाययेत् । हीनदेपपापह्तत्वे बक्षणानि－गुदपरिकत्वनाध्मानं छ्रिरोगैर्रवम－ नि：सरणं वा वायो：，व्याधितुद्धिथ्र चिकिस्सा－तमु－ पपाथ भूयः स्नेहस्ेेदा़ाभ्यां विरेचयेढृठतरं，दृढं बहुपचलितदोपं बा तृतीये दिवसेडल्पयुणं चेति। बात्यूले उक्षणानि－प्रकुपितवायुः पार्थाप्रध्रोणि－ मम्बामर्मझूल मूच्छां अंमं मदं संज्ञानारां च करोति। चिकिस्सा－वमस्यज्य धान्यस्वेदेन स्वेद－ यिस्वा यर्टीमधुकविपकेन वैलेनानुुासयेत् । अयोगातियोगलक्षणानि－विरेचने दृव्यम् आध्माने अनिलमूगपररीबसंगः समुचब्दोद्रता पार्धाभछ्रो गुद्यस्तिनिस्तोदनं भक्तारचिश्र भवति। चिकिस्सा－ वमुपस्वेयानाह्वर्तिदीपनबस्तिक्रियाभिखपचरेत्।
परिकर्तिकायां लक्षणानि－गुद्नाभिमे सदा़दे परिकर्तनमनिलसझो वायुषिप्ममोभक्तारचिश्र भवति। चिकिस्सा तत्र पिच्छाब्बसिर्यर्ट्रीमध्रुकहण्ण－ तिएकल्कमधुपृतयुक्त：，सीताम्बुपरिषिक्षं चैन पयसा भुक्रकन्तं घूतमण्डेन यश्रीमधुकसिबेन तैलेन बाडनुवासयेव्। परिस्रावे लक्षणानि－बौर्बै्योद्वर－ विप्वभ्भारुचिगात्रसदननानि भवन्ति，सवेदुनौ चास्य वित्तं्रेम्माणौ परित्रवतः। चिकिस्सा－तमजकणे－ धवतिनिशपलाराबलाकषायैर्मधुसंयुकैकारास्यापयेत् उपशान्तदोषं स्निग्धं च भूयः संशोधयेत्
प्रवाहिजायां लक्षणानि－तत्र सबातं लदादं समूलं गुर पिच्छिं丶 श्वेतं कृणं सरकें बा भृर्ंा प्रवाइमाण－ कफ्मुपविशति।
चिकिस्सा－तां परिस्नाबविधानेनोपचरेत्। हदयोपसरणे उक्षणानि－प्रधानमर्मसन्त्वाद⿸户口一口一－ द्नाभिर्लयं पीद्यमानो द्वर्तान् किटकिटायते उन्नताक्षो जिद्धां खादृति प्रताम्म्ययेचेताश्र भवति। चिकिस्सा－वं परिबर्जयम्ति मूर्खा：，वमम्यज्य धान्यख्बेदेन च्वेदयेव्，यहिमझुकसिदेनेन च वैलेना－ जुबासयेत्，शिरोबिरेचनं चासमै तीक्ष्ष विद्धच्यात्，

ततो यट्टिमधुकमिश्रेण तण्डुल्यम्गुना चर्देयेत्，यथा－ दोणोच्क्रूं चैनें बस्तिभिखाचरेत्।
वियन्धे उक्षणानि－वातमूत्रसकृृ्न्मइः आटोप： दाहो उबरो बेद्नाश्र तीवा मवन्वि। चिकिसा－ तमाशु बामयिल्बा प्रातकालं क्रियां कुर्बीत। अघोभागो अधो मूत्रसंसहं विरेचनाे्थे पाययेत्। आस्थापनमतुबासनं च यथादोषं विद्ध्याव्। ययादोष्पाहारकमं च प्रयुद्जीत（ युचि．३र．द．२०）
－साध्य－वि．，विरेचनेन साध्यः（ गसंसू．२७．९） －ढतानाह－वि．，विरेचनेने हृत आनाहो यस्य स：

विरेचनाश्रय－पु．，विरेचनाधिकरणम्，क्षीरमूल्त्वक्त् पत्रमुप्पफलादि（ चस्，૪．4）
विरेचनीय－（परि००）वि．，विरेचनाथं योग्य：
（ सुचि．३३．२९－३०）
विरेचनोपग－वि．，विरेचन－क्रियाया सद्ञायव्वेनो－ पगच्छति हति वद् यथा－दाक्षाकाइमर्यपपरूपकाइ－ भंयामलकविभीतक कुनलबबदरक्रन्च्युपीटलनीति
（ चसू．र．१३）
विरेचनोपयोगिन्－वि．，विरेचने उपयुज्यमानानि （弓व्याणि）तानि यथा त्रिदृष्－इयामादृन्ती－ द्वन्ती－राश्रिनी－सम्तरा जजगन्थाडजश्र्वीवचागवा－ क्षीछ्ठगहान्म्रीसुवर्णक्षीरीचित्रकक्रिणिहीहस्पप्घमूस－ बुश्रीरपुर्नर्तावासुकराकसालमूलनि तिल्वकरम्य－ कचामिपद्धकपाटलीत्वच：त्रिफलापीलुपियालनुवह－ बदरकर्कन्युकाइमर्येपरूपकदाक्षानीलिनीक्रीतनिको－ दकीर्याविउङ्नपूपप्खा हुल गिपूतिकल्लक्फलप्राणि महानृक्षसपपर्णज्योतिण्म－ तीक्षीराणि क्षीरमस्तमयधान्याम्लमूत्राणि चेति विरेचनोपयोगीनि（अबंसू．१४．४）
विरेचय－वि．，विरेचनाईं：，बिरेचनयोग्य：
（ चति．२．१३；युचि．३३．३२）
विरोचन－पु．，बनस्पति० धृतपर्णः（रा．«．१७८ ） बनस्पति० रोहितक：（ रा．८．२१७）
विरोध－पु．，विस्ब．्वम्व（ असंसू．९．२४）
विरोहिन－वि．，प्राप्ररोहम，अनुकिरम्（ उसू．२०．८）
विलक्ष－वि．，चलहटिः（ अहसू．५．१२ ）
विलड्यनन－न．，उपक्रम० विविधल．क्तनम्（उुड，५६．१२）
विल्ग्बन－न．，काल्बतिपातः（असंषु．३．९३）
विलम्बिका－क्री．，रोग०（ मुउ．प१．५६）

भोजनं कफवातदुषंट्र सत् यस्य ऊधर्वम् अधध्य न प्रवर्तेते तन्र एवंलक्षणको च्याधिः विलम्बिकाभिधां भजते । आयुर्वेद़ज्ता वाम् अतिदुश्रिकिस्साम् अतपुव असाध्यामाहुः ( सुड ५६.३-९)
विलम्बिमुष्क-वि., रोगलक्षण० विलम्बितौ मुष्की यस्य सः (असंड, ३१)
विलय-पु., ल्यो नाम लीनत्वम् (अह्स्, २५.२८)
विलयन-न., दवभावः (ड. सुड. ५१.४९)
विलापन-वि., द्ववस्तकरम् ( सुचि. २४.५१)
विलायन-वि., विलायको नाम विलयनकरः (असंड.३०)
विलिङ्ज-वि., विगतसहजलक्षणः (चइ. ४.१६)
विल्दुर्लित-वि., आलोडितम् (चवि. 6.२9)
विलेखा-ब्री., तिर्यंगृजुबका विविधा लेखा, अं दहनविरोषः ( सुसु. ११.१२)
विलेपिका-ब्री., कृताब्न० (चसू. २७.२५१)
विलेपी-सी., कृतान्न० यवागू० बहुसिक्था लेह्या, सा च चतुर्गुणैजैजलः सिध्यति। तद्युणाः-तर्पणी हुया ग्राहिणी बलवर्धनी पथ्या लध्वी द़पपनी क्षुतृपापहा च (सुसू, ४६.३४३-३४૪) सा च व्रणाक्षिरोगसंश्रुद्स्नेहपायिनां हित।
(चसु. २७. २५१; अहा, ६.२९; सुचि. ३९.८-९) विलोचन-वि., रोगलक्षण० बक्रनेत्र: (ड. सुउ. ६१.९)
विलोडित-न., जान्रमद्धष्य० तक्रभेद मथितम्
(घ. ६.१८s)
विलोभन-न., लोभः लुणधच्चम् ( सुड. ४८.१६)
विलोमत्व-न., हक्षण० पर्याकुल्त्वम् (चचि. १०.२०)
विवर-न., अवकाशः (सुचि. १५.₹)
विवरण-न., यंत्रकर्म० प्रसारणम्, अंगुल्याड़िभि: संपीज्य शल्याद्याहरणम् ( सुस्. ७.१७)
विवर्जन-न., (परिव०) परिहरणम् ( सुचि. २.49)
विवर्ण-वि., मलिनवर्णम् ( सुक. १.१८-२₹)
विविधवर्णम् (सुक. ५.४१) वर्णान्तरमापन्नम् ( सुसू, ३५.६४)
-ता-स्री., लक्षण० बर्णाविपर्ययः (चसू, २८.१६)
-द्न्तता-ब्री., मलिनद़न्तता (कासू. २०.६)
-पुण्प-न., अनुज्ज्वलवर्णंबिन्दुः, द्नादिष्वरिपलक्षणम् ( सुसू. ₹२.૪)
विवर्तन-न., विपरीतवर्तनम्, सन्धिमुक्तस्य सामान्यलक्षणम् ( सुनि. १५.६)
यन्त्रकर्म० (सुसू, 6.96 )
अन्यधात्वेन म्रवर्तनम् (गंगाधर, चशा. c.१९)

विवर्तित-वि., विपरीतं बर्तितम् ( सुनि. १५.v)
विवर्धन-न., (परिक.) बुद्धि: (सुशा. ५.३)
विवस्वत्-पु., आदिल्यः (सुसु. ६.८)
विविक्त-वि., विभक्तम् (चशा, ५.१६)
-ता-स्री., सम्यक्टृथगवधारणम् मनस पवेन्द्रियार्थेपु सम्यगवधारणसामर्थ्येम्। रसादिधातुवहस्तोतसामनानृत्त्वम् ( सुचि. ३८.१४-१५)
-प्रियता-खी., लक्षण० विजनत्रियता, विविक्तम्रियता नाम पकान्तम्रियता (चचि.९.१४)
-स्थ-वि., विजने स्थितः (अह्सू, ८.३६)
विविध-वि,, अनेकविधम् ( असंड. १६.१)
विविधाकार-वि., विविधलक्षणः ( सुच, ६०.६)
विविधाभिमत-न., आसुत० (ध. ६.२४६)
विविधाशितपीतीय-वि., अध्यायसंज्ञ०
(चस्, २८.१)

विद्वृत-वि., अनाच्छादितम् (सुचि.२४.996) विस्तीर्णम् ( अह्दस्, २९.४९) ब्यात्तम् (सुचि. ८.९)
( विवृता )-त्री., क्षुदरोग० तहक्षणानि-पिच्तेन पक्षोटुम्बरसत्रिभा महादाहज्वरकरी विदूतानना बृत्ता पिटिका (असंड. ३६)
बि., विनृतमुखी योनि (चचि. ३०.४४)
प्रसूतद्वरा (1 धमनी) ( सुनि. १०.१७)
-रायिनी-वि., अनाबृते देऐो शायनशील्या (गर्भिणीय)
(चशा. ८.२१)
वित्रुताक्ष-वि., लक्षण० उचलिताक्षः (सुड, ६१.९)
स्तन्बाक्ष: ( सुचि. ७.३१)
विन्दृत्त-वि., वक्रम् (सुचि, ३.३७)
विन्टृत्ताश्ष-वि., व्यावर्तितनेत्रः (ड, सुक, ५, ४२-४३)
विचेक-पु., विच्छेद्: (चशा. ४.१२) पृथकरणम्, वायुकर्मणामन्यत्यममिद्वम्
(सुस. १५.४ (9)
विवेचन-वि., विवर्धनम् (सुचि. २र.प६) न., च्रिभजनमू (अहस.. १२.६)
विशाद-वि., गुण० क्षालने राक्तिः (हे.अह्टसू, १.१८) अपिच्छिलम् ( ह. सुचि.३१.११)
स्क्षम् (सुचि, १२.२०) तस्य कर्माणि-क्षेदाचूपणरोपणः असन्धानः, अजीवनः, अश्रेपी च (सुसू: У६.५१6) -करण-वि., विशेदेंद्दियः देछः यद्धा विशादेंद्रियस्वम् (उ. सुड. ६४.८૪)

विशार्धित-न., पय्युकृतः कुलितनशब्द् ( सुक. ₹.४)
विशाल्यम्न-वि., मर्म० विशल्यर्राणाहराणि बायन्यालि शल्यमुखाघस्दो यानदन्वर्वायुस्तिघ्धति तावजीवति, उद्धृतमात्रे तु शल्ये मर्मस्यानाध्रितो व्ययुर्निक्कामति, तसाव् सशल्यो जीबस्युद्दूतग़ल्यो म्रियते (सुशा, ६.१६) त्रीणि विराल्यधानि उक्षेपौ दौ एका स्थवनी चेति
( मुरा. ६.११)
विशाल्या-प्री., बनस्पते० गभरपावनी (असंड. ४२)
बनस्पति० लांगळी (असंड. २६)
बनस्पति० पारला ( ड. ) 'गुडूची'-(हाराण)
( गुशा. 90.99)
बनस्पति० अझिशिरवृद्धः ( सुचि. १८.४८-૪९)
बनस्पति॰ काषपाटला (ड. सुक. ५.६१)
बनस्पति० इन्द्यवारणी ( ड. सुड. ५५.४ऽ)
वनस्पति॰ द्नी (ध, १.१.२२३)
वनस्पति० कलिकारी (घ. ४.९)
विशास्त-वि., हिन्नम् ( सुनि. 90.99)
विशाख-पु., पुरुपररीर्रद्र० ( असंड. ₹)
पुर्षवाचक प्रह ( संदापस्मार ).
बनस्पति० पुर्नवा (घ. १.२७૪)
-संक्ष-वि., घ्रह० विशाख इति संज्ञा यस्य स:, स्कन्द्वापस्मारस्य द्वितीयें नाम (सुड. २९.३)
विशारद-वि., यः शरीरे चैब शास्त्रे च हृार्थः, स विशारद् चिकिस्साकुदालः स्यात् ( मुरा. ५.५१) पु., वनस्पति० बकुलः (घ. ५.१५४) वि., पण्दितः ( मुसू. ३४,6)
पु., सरतिंशतिसंख्याकेष्न्यतमो रससिद्धिप्रदायक:
(र. १.२,५)
तन्न्रकारविरोष:, विदेहः, निमिः (सुड. १.१२)
(विशारदा)-बी., बनस्पति० धन्वयासभेदः, ध्रुदटुरालम्भा ( रा. ३.२२)
विशाल-वि., विस्तीर्णम् ( उसू. 4.6)
(विशाला)-स्री., वनस्पति० इनवारुणी ( ुुचि. ३,८)
(विशाली)-त्री., बनस्पति० अजमोदा (रा. ६.१५१)
पपत्र-पु., बनस्पति० श्रीतालः (रा. ५.९५)
बनस्पति॰ कालाल्डः (रा. ५.२८)
-फलिका-ब्बी., बनस्पति॰ निष्पावी ( रा. 6.9 .0 )
विशालाक्षी-ब्री., बनस्पति० नागदुन्ती (रा. ५.२६)
विशालोपोदकी-ब्री., बनस्पति० उपोद्की

> आ, को: सं, इढ

विशिख-पु., बनस्पति० शार; (रा. ८.२११)
वि., खण्डितम् (पात्रांदि) (चक. चइ. १२.३૪)
(विशिखा)-ब्री., कर्ममार्गः, र्लणस्य निवासः, रच्या
( सुसू. १०.१; चसू. २९.९)
विशिखानुप्रवेशानीय-वि., अध्यायसंज्ञा०
( सुसु. १०.9)
विशिखान्तर-न., अपल्यमार्गः, अपल्यपथाम्यन्तन्रम् ( सुशा. 9०..9)
विशिए-न., खनिजधातु० सीसकम् (ध. ६.२१)
विशीर्ण-वि., पतितम् ( असंसु. ४.३१)
-पर्णी-बी., वनस्पति० निम्बः (रा. ९.૪४)
-वाच्-बि., लक्षण० अक्फुटवचनः ( चचि, १७.४6)
विशुद्ध-वि., श्रुद्म (अहस., १३.१६)
महरहितम् ( सुचि. २४.१८)
न., वनस्पति० आलकम् ( घ. १.८ऽ)
-देह-वि., बमनविरेचनाभ्यां विरोपेण शुद्: देहो
यस्य, सः। गुद्धतनुः ( सुउ, ५६.११)
-रक्त-वि., श्रुद्वरकः ( असंसू. ३६.२५)
-वर्ण-वि., प्रकृतिसिद्ववर्णम् ( सुड. १५.१९)
विश्युद्धोपचित-वि,, पूर्व विग्युद्ध: कृतसंसर्जनत्वाव् पश्राप् उपचितः ( सुचि. २६.२९)
विश्युफरेतस्-वि., स्वमानादल्यर्थ क्षीणरेताः (पुरखः:) ( सुसू. १.८(८)
विश्युफान्न-न,, ग्रुकमनम् ( मुसू. ૪६.૪९६)
विशेष-पु., भेदः (चस्, १.६४) वैरोषिकसंमतषट्पदार्थेपु द्रव्यगुणकर्माद़ीनामम्यतमः (चवि. ८.२९) अतुल्यार्थता, असमानो धर्मः (चसुं १.૪४-४५) उपराम: ( प्रकरणवशादयमस्थोडत्र) (ड. सुड. २५.५) शब्दादिः, सुखदु:खादिमिर्तुभाध्यैधर्धर्मेंशिशिप्यमागत्वाद्विरोष:
विशोषक-पु.. बनस्पति० तिलकः (घ. ५.१५८)
विशोषण-न., विरोषः ( (ुड. ४२.१४)
विशोक-पु., बनस्पति० अरोक: (घ, ५.१५३)
विशोधन-पु., आरग्वधो दन्ती बा (र. २१.१३९)
( विशेधनी) बबी., वनस्पति॰ नीलिनी (घ. १.२३२)

1660

विशोधय-वि., शोधनाईंः ( (ुचि. ३२.४२)
विरोष-पु., लक्षण० विरोपेण शोषः ( सुड. ૪८.6)
विशोषण-न., लंघनम् ( इन्दु. असेंचि. ११) उपक्रम०
हगुसुक्षाल्पभोजनम् ( युज. ५२.२८-२९)
वि., द्वस्तिग्धयोः शोपणः ( गुसू. ३८.१३)
विश्रगन्धा-त्री., बनस्पति० हुपुपा (थ. २.९)
विश्रच्ध-वि., जातनिश्रम्मः विश्वस्तः (अहसु. २.२७) विश्रमणनन., विश्रान्तिः ( अहुसू. ४.१५)
विश्रा-ब्री., वनस्पति॰ इपुपा (घ, २.९)
विम्किष्ट-वि., विघटितः ( सन्धिः ) (सुचि. ३.२०)
स्वस्थानात् च्युतः ( सुचि. २.७७)
-देह-वि., भम्नशररारः (असंड. ३१) तस्य निकिस्सा-
सस्थानच्युतावयवो देढः वैलपूर्णायां दोण्यां
स्थापनीयः अरानार्थ च मांसरसादिके दावत्यम् ( मुचि. २.৩७-৬८)
-वक्षस्-वि., लक्षण० अवसन्ववक्षाः पीडितदक्षाः (ร. सुउ. ५२.११)
-सन्धि-वि., च्युतसन्धिः ( असंसू. ७.४७)
विश्लेष-पु., विभागः विभक्तीकरणम् (चक.१२.४८-४९)
सन्बीनां प्रसारणादौौ अप्रवृत्ति:
( उ. सुक, २.२९-३०)

विस्लेपण-वि., रवणरसस्य गुणः।
प्रलयववानां पृथकरणः, छेद्वित्वाए् ( कुसू. Ү२.9०(३))
विश्य-न., वनस्पति॰ ज्रुणी (चचि. ₹.२५०)
बनस्पति॰ बोलम् ( रा. ६.११७)
( विश्वा )-बीी., शुण्टी (उ. घुचि. ३७.२०)
बनस्पति० अतिविया (घ. 9.90)
-कर्मन्-वि., विभ्यकर्मकरणक्षमः (विश्षकर्मा)
(चरा. रं.३२ )
पु., आत्मा (चरा. ૪.く)
-गन्ध-न., भैषज्य० बोलम्म (रा. ६.११७)
बनस्पति॰ पलाण्ड़: (रा. ५.१०१)
-ग्रन्थि-ब्री., बनस्पति० हंसपादी (ध. ४.११9)
-देवा-द्री., बनस्पति० गांगेरकी (ध. १.२८૪)
सितकुसुमानाम्नीबलन (ङ, सुरा. २.३२;
असंशा, १.६१)
-धूपक-न., वनस्पति० अगरह (ब. ३.२५)
-पर्णी-त्री., बनस्पति० तामलकी (रा. ५.१४५)
-भेपज-न., वनस्पति० श्रुणठी (घ. २.८२)
-रूप-पु.; आत्मा (चशा. ४.८)

वि., नानारूपः ( विकारः ) ( युड. ६१.२१)
-( रूपा) -त्री., वनस्पति० अतिविषा (रा, ६.७)
-रूपक-न., घनस्पति० कालेयेकम् (रा, १२,४०)
-हित-पु., योग० पारदसंलितताद्रगन्धक्न भारयिस्वा तत्समं चिन्रकं हरिवालं सरिपणिड्डतं त्रिदिनें मर्देयेत् । मात्रा-चद्धद्वयम्। अनुपानंमरिचचूँणं घृतयुक्कम्, निन्गुण्ड्याबिलेंपोपोनेन सांक प्रयोज्यः। अयं कुष्तः (र. २०.प०)
विश्वम्भर-प., सविषकीट० सौम्य:, अयं त्रुप्मम्रकोपण: कफविकारान् करोति ( बुक. ८.१२) तैस्थ दृघे दृंशः सर्पपाकाराभिः पिङकाभिः सख्जाभिश्रीयते सीतज्बरार्वश्व पुरुपो भवति ( सुक. ८.३२)
विश्वाख्या-ब्री., बनस्पति० क्राताबरी (रा. ४.र००) विश्वाची-छी., बावरोग० बाहुप्ष्पः अस्रुलीनां तलं प्रति या कण्डरा वातदुषा सती ब्राहुचेपापकारिणीं विश्भार्चीं करोति ( सुनि. १,७५)
विश्वामित्र-पु., कपि० रोगापहरणचिन्तनार्थै हिमवतः पार्बे समेतेपु महर्थिंदु प्क: ( चसू. १.१०)
विश्वौबध-न., बनस्पति० शुणुणी (घ. २.८२)
विप्-ल्बी., पुरीषम् ( चस, १.द९; मुछ. ५५.\%)
( विट्)-क्षय-पु., पुरीपक्षयः ( अहस्. ११.३२)
-खद्विर-पु., वनस्पति० सदिरः (रा. ८.३८)
-पम-वि, मूत्रपुरीषगान्धी बिट्म्रहणेन अन्र पुरीषं मुन्रं च गृद्नते मलमूलूवाचक्वात् विद्राव्द्स्य
(ड. सुशा. २. १०)
-प्रमझुक्न-न. मस्नपुरीषगन्धिग्रकम्, सस्स चिकिस्साविद्यभे शुक्के चित्रकोशीरहिक्तुभिः सिन्द घृतं पाग्ययेत् ( बुरा. २.9०)
-प्रतृत्ति-द्री., पुरीपमबृत्तिः ( अहुसू. ४.૪)
-शूल-न., रोग० श्रूलभेद, अयं वात्रकोपात् रुदमलेन भवति। रूक्षाहारस कोप्षमलरद्धता अमिमांद्यम्, स्रोतोरोधाव् दक्षिणं वामं बा कुक्षिमाद्वाय तीन्नगूल:, वायुवर्धनं सघोषं, विपासा, भ्रमः मूर्च्छा मून्रपुरीघोत्सर्गोणापि शान्यम्पतीति: ( सुड. ४२.१३६-१३९) तस्य चिकिस्सा-स्वेदनं, शमनें निस्द्हस्नेहबस्तयः, कोटुसोधनं, उदावतीचिकिस्सा च कर्तब्या ( सुउ. ४२.१४०-9४9) ( विड्) ) गण-पु., पुरीपगणः। पाराबतः, जाषः, कपोतः, मयूर:, गुःः कुक्कुटश्रेत्येषां विष्टा; गणोडयं पुटलेपनाम्यां सर्वलोझझोधनः (र. १०.९०)
-ग्रह-पु., पुरीषस辰: (अह्हस, १८.३३)
-ग्रहणवर्ग-पु., पुरीषसंम्रहणीयः वर्गः, यधाइयामाsनन्ता पद्मा कट्वचः पद्यकेसरं लोध्रं धातकिकुसुमसमझामोचरसाम्रास्थि (असंसू. १५.३१)
-बन्ध-पु., पुरीपबन्धः पुरीबसङ:
(सु, ४०, و०૬)
-बलनन., पुरीपेण प्राप्तं बलम्म् (चचि, ८.४२)
-मेद-पु., लक्षण० द्वपुरीपता, अशीतिवातविकारेच्चेकः (चस्. २०.११; सुड. ५४.9०)
-सेदिन्नवि., पुरीपस्य भेदृकम्। विड्मेदी
(अहसू. ૪.६)
-अंश्रा-पु., शिभिलुपुरीषस्य पतनम् (असंनि. २.१५)
-मूत्रसंग्रह-पु., रोगलक्ष्षण० विण्मूत्रसछ:
(असंसू. ११.३४)
-मूनार्ति-स्री., मलमून्राधरोधविकार:
(र.२२.१०9)
-राग-पु., पुरीपस्य रक्छवर्त्वम् ( काखिल. २.४૪)
-रोध-पु., पुरीबसङ्ञः (अहसू. र.६)
-चम-वि., पुरीवोद्वामी, पुरीषं बसन् (अहस्. ४.२१)
-वहस्नोतस्-न., पुरीषवहुसोतः (चचि. २०.१६)
-विघात-पु., रोग० मून्नकृच्द्र० त्रयोदराबस्तिविक्ररेण्वेकः, तहक्षणम्-वायुना पीडितं शकृन्मूत्रस्रोतः प्रपथ्यते, ततो विइगन्धि विट्संसृष्टे च पुरुषः कृच्चून्म्भून्नयति (चसि. ९.४२)
-विरजनवर्ग-पु., पुरीपबिरजनवर्गःः जम्न्तुसल्धकीप्रभृतिद्रव्ययुत्युः (असंसू. १५. २२)
-चृद्धि-ब्री., पुरीषतृद्वि: (अद्ससू. ११.३२)
-सङ्जु., रोगलक्षण० पुरीपसनः (चचि. ५.9०)
विष-न., गरम्, प्राणनाशकद्नघ्यम् (चचि. २₹; सुक.१.६) तदुच्पत्तिर्न्युत्पत्तिश्र-महा प्रजाससुजव्। कैटभो नाम दुरितोऽडुरः सर्जने विध्नमकरोत्। कुन्द्य अह्मणो मुखार्न्मूत्तिमान् कोधः समुत्पद्नः। स कैटभं ददाए, कोधस्य वेजस्तु वृद्धिं प्राप्तम्। तद् दृष्वा देवाः खिब्ना अभवन् । खिब्बख्वं नाम विषाद्वत्वम्, विषाद़जननत्वाद्विषम् । घह्ता तं कोध्ध स्थाबरजनमेपु न्यस्तवान् (मुक. ₹.१く-२२) सुरासुरैरमृताथ्थ मध्यमाने समुद्रेऽम्तोतोत्पत्ते:्राग्द़ीत्रतेजाश्नतुदृद्रो हारिकेशोडनलेक्षणो घोरद्र्शानः पुरुषो जशे। वं दम्दा जगद्विपणणं जातम्। तेनासौ बिषसंज्ञितः ( चचि. २₹.૪-५) तत्र्रकाराः-द्विविधं स्थाबरं जड्नमम्। न्रिविधं, स्थावरं जहमं कृत्रिमं च (ड, सुसू. ३૪,૪) दोषभेदेन त्रित्रिधम्-वातिक-

पैच्तिक्रै््यैप्मिमिति (चचि. २३.१६९) तदाश्रयाःस्थावरस्य दशाघिष्ठानानि-मूलं पत्रं फलं पुष्पं स्वक क्षीरं सारो निर्यासो धातेवः कन्दश्र्व; कीतकाडश्व-मारगुजासुगन्धगर्गर्ककरघाटविद्युच्छिलाविजयानीत्यष्टौ मूलविषाणि, विषपत्रिकाल्ब्बावरदार्करम्भमहाकरम्भाणि इति पश्य पत्रविषाणि; कुमुदूतीवेणुका-करम्भमहाकरम्भककोटकरेणुकस्योतकचर्मरीभगन्धासर्पघातिनन्दृनसारपाकानीति द्दाद़श फलविषाणि; वेत्रक।द्य्यवह्धीजकरम्भमहाकरम्भाणि हति पश्व पुप्पव्विषाणि; अन्त्रपाचककर्तरीयसौरीयककरघाटकरम्भनन्द्ननाराचकानि इति सत्त स्वक्सारनिर्यासविषाणि; कुमुददीस्तुहीजालक्षीरीणि त्रीणि क्षीरविषाणि; फेनाइमहरितालं च द्वे धातुविषे; कालकूटवस्सनाभसर्घपपालककद्सेमवैराटकमुस्तक-श्रीविषम्रपुण्डरीकमूलकहालाहलमहाविषकर्कटकानीति ब्रयोद़रा कम्दृविषाणि; इृत्यें पश्रपल्याशत् स्थाबरविषाणि भवन्ति (सुक, २.४-५) जङ्नमस्य घोडशाधिष्टानानि-दृष्टिनिःः्वासदंप्र्रनखमून्नपुरीषगुक्रलालात्वमुखसंदंशविशार्धिततुण्डास्थिपित्च, शूकशवानीति (सुक. ₹.४) वत्सामाम्यगुणा उपपत्तिश्य-लघुरूक्षमागु, विशादं, ब्यवायि, तीक्ष्ण विकासि, सूक्ष्ममुष्गमनिर्देइगरसम् (चचि. २३.२૪) तदैैक्ष्याद्वायुं कोपयेत्; औपण्यात् सरोणितं पित्तं कोपयेत्; तैक्ष्पयान्मर्ति मोहयेन्मर्मबन्धांश्र हिनच्ति; सौक्ष्म्यात् रारीराsबयबानप्रविरोद्दिकरोतिचआगुत्वादाग्रु हृन्ति; च्यवायिल्वात् प्रकृतित अजेत्; विकाशित्बादो़ान्धात्र्मलनपि क्षपयेव, वैराद्यादतिरिच्येत; लाधवादुभ्विकिस्यम्; अविपाकित्वाहुईरं चिरकेकेराकारि च (सुक.२.१३-२३) विषद्लक्षणानिअपाथँ बहु संकीजी मूढबन्दाषते; अड्ञुलुः सफोटयति, अकस्माद् भूर्मि विलिखन् हसेदपपि, बेपथुमान् भवति, ग्रस्तश्रान्योडन्यमीक्षते; क्षामो विवर्णवक्तो नखै: किश्चिच्छिनच्ति असकृद्तीन: करेण शिरोरहानालभेत्। अपद्दररन्नियिंयासुः पुनः पुनर्वीक्षते (सुक. १.१९.२१) विषद़ानम्मकारा:अने, पाने दन्तकाष्टेऽम्यक्नेइललेखने, उत्सादने, कषाये, परिषेकेऽनुलेपने स्नक्षु, वस्खेपु, शाच्यासु, कःचाभरणेपु पादुकापादृपीठेपु, गजसाजिनां पृष्टेधु, विषजुपेप्बन्येधु नस्यधूमाअनादिपु च विषप्रद्नानं संगवति (सुक. १.२५-२6) विषान्नपरीक्षा-विषाच्नेन हुतभभुग्मृरं चटचटायते, तीक्ष्णधूमो भवति,

चिरान्बोपशाम्यति; जीवंजीका विषं दृष्वा म्रियन्ते; झुकसारिके कोशतः, हंस: द्ष्वेखति; अध्र राजः छक्जति; मर्कटो विप्षां मुब्यति; (उक. १.२८-२३) विषानपरिणामाः-आामाशयगतं विषं मूर्छार्च्ध्द्धिमतीसाराडध्मानदाएवेपथिव्वि्द्यियवैक्कृल्यानि कुर्याँ्; तत्राश्ड तण्डुलाम्बदध्यादिसहितं मद्नादिचूँ̃ँ्र्वसमयेत्। पक्राशयगतं विषं दाइमूर्छोड्तीसारतृष्णेन्द्रियवैक्रताsडरोपकाईर्यपाण्डुतः कुर्याव् । तन्र ससर्पिकंक नीलिनीफलन्चूर्णा विरेचनार्थमथवा दझा मधुसंयुत: दुपीविषारि: पेयो ( गुक. १.४०-४३) उपक्षित्सस्या्यलोर्वा प्रसर्पता बाण्पेण हत्पीडा, आन्ननेत्रलंबं शिरोदु:बं च जायते ( हुक. १.३४-३५) ग्रमादान्मोहाद्वा तद्बनुपसेवमानस जिढ्वाडहील्नघदरसवेद़िनी भवति। सा तुयदे द्यते चाssस्यात् झ्लेम्मा प्रसिच्यते ( स्रक, १.३८-३९) तत्वरिहारः-मदासुगलि्धिमगदमजेयधृतं, शातवर्षस्थितपुराणघृतं नकुलमयूरद्रिणगोधादिमांसं का हृदययाssaरणाथ्य द्यात्। तीक्षणवमनविरेचनं सिराब्यं่ क्षिम्र कुर्यांप्। मित्रमध्यगो निल्यं हृदयाबरणं कुर्याँ्। सर्षिद्विघिपयः क्षौन्रं शीवलं जलं का पिघेत् ( सुक, १.७५-८०) तस्संप्रातिः-निषं देहें संप्राप्य प्राक झोणितं दूपयति। ततः कफपित्ताडनिलैः सहाशयान्दूपयति। तवो हददयं संश्राप्य देछोच्छेदाय प्रभवति (असंड. ४०) तहुपद्ववाः-षोडझोपद्ववा:ज्वरकासबमिभ्वासहि क्कातृष्णाडविमूंच्छांप्नणद़ाहातिसारबस्तिर्जाझोधपूतिगन्धल्वरक्नस्नाबाद्सिमन्द्ताः (अरंड. ४७) स्थावरविपलक्षणानि-सत्त वेगा:प्रथमे वेगे-जिह्ञाइयावता, सम्भो, मूर्छां, ग्रास:, क्वमो वमिश्र; द्वितीये-वेपथुः, स्वेदो, दाहः, कण्डबेद्ना, आमाशायम्रासं सद् विषं हृद्ये वेदनां जनयति; तृतीये-तालुद्रोष आमाशाये शूलं, लोचनानां दुर्बल्दरितथून्यत्बं च; चनुर्थे-पक्वाशययते बिषे हिघ्मा, कासोऽन्न्रकृजनें शिरसोऽतिगैरववम्; पश्यमेकफ्यसेको वैवण्यं, पर्वंभेद्, पछाधाने वेद्ना सर्वदोष्पक्रोपक्ष; पछे-संज्ञाप्रणाशोभृश्रमतीसारश्न; ससमे-सकम्बपृष्ठकीभब्रो मृथ्युश्र (असंड. ४०) विषदिग्बरास्त्रविद्बल्क्षणानि-मुहुर्पुँुः प्रताम्यति, बिवर्णाभावं भजते, आागु विषादें गच्छति; अस्य गान्रं कीटैराबृत्वमिन चिमिचिमिमयते। श्रोणिप्टप्रहिरःसकम्बसन्क्जि संवेद्नाः स्युः। कैष्णनुदुप्राइन्नस्राव-

सृत्रमूं्छंज्वरदाहा हट्टिकालुण्यवमधुश्वासकासाश्य भबन्वि। घण आरक्तपीतपर्ये्तः इ्याबमध्योडतिक्क च मणगता मांसं कुणातां गत्वा हूयते, सघः पच्यते च। प्रक्किन्नमभीक्षणं जीर्येते सपिच्छिलपरिस्नुतथ्य घणो भवति। (अंंड, ४०) जब्रमविषाडsध्रया:दधिनिः:्वासविषा दिज्याः सर्पा:; औमास्तु दंश्राविषा:; मार्जारख्वबानरमकरमण्ड्डकपाकमस्स्य-गोधाशम्नूक्रचलक्कगृहगोधिकाचतुप्पाद्कीटाम्बथाडन्ये दंध्रोनखविषाः चिपिटपिच्चिटककयायवासिकसर्षपकवोटकवर्च;कीटकीण्दिन्यक्ताः रहृन्म्यूविपा मूपिका:, शुक्रविषा:, लूता लालामूत्रपुरीपनुस्र-
 राजीवमत्सोबिट्धि्ना: समुदनृभ्रिकाश्रालविषा;
 मुखसंदुशविश्शार्धितमून्रपुरीषविपा:, मक्षिकाकणमजलायुका मुससंदूंशविणाः विपद्वतास्थि सर्षकण्टकररीमत्सास्थि चेल्यस्थिविपाणि,राकुलीमस्सरक्तराजिदरकीमत्साश्र पित्तविषःः, सृक्ष्मतुण्डोच्चिट्विख्वरटीशतपद़ीश्रूक्लभिकाश्थद्रिभ्रमराः श्यूकतुण्डविषाः; कीटसर्पेढ़े़ा गतासबः आवविपाः रोषास्वनुक्ता मुससंदंशर्शवेपेव्वे गणयितब्या: (सुक. ₹.५) सामान्यचिकिस्सा-प्रथमे निषवेगे बान्तं शीताम्डुना अभिपिश्येत् मधुसर्पिभ्यां समायुतमगद्ं पाययेत्; हितीये वान्तं विरेचनं पाययेव्; तृतीयेडगदपानं नसमअनं च हितम्; चतुर्ये स्नेहसंमिश्रमगदृं पाययेव् पश्चमे क्षौद्रमधुककाथयुक्तं तं म्रदापपयेत् ; पह्टेडतीसारव्; सप्तमेऽबपीङ; मूर्बि काकपदं कुत्वा सासृक्त विशित क्षिपेत् ( गुक. २.४०-४३) तदपष्यानि-विल्मथकुलल्यभ्रृत्त्रमयाssयासमैधुनदिग्रास्वमाश्य (असंड. ४७)
 स्थितवातादिक:, म्रकृतिस्खधानुरन्बाभिकाॅ्वः: सममून्रजिढ्न, प्रसन्ववर्णन्न्द्रियचित्तचेटो नरोऽविप इति जानीयाव ( गुक, ६.३२)
वनस्पति॰ वत्सनाभः (चचि. १(३).२૪;
सुचि. ऽ.4५; घ. 6.१२८)

अविविषा (र. १२.१३३-३ऽ)
निर्यास० बोलम् (रा. ६.११६)
जलम् (रा. १४. ३१७)
( विषा)-ब्री., बनस्पति० अतिविषा (चइ. १२.८५;
घ. 9.9०)

म्रवन्ती (ध. १.२२९)
-कण्ट-पु., बनस्पति० इझ्ञुदी (रापरि, ८.१७) -फण्टक-पु., वनस्पति० धन्बयासः (रा, ३.२५) -कण्ट किनी-खी., बनस्पति० वन्ध्यकर्कौटकी (घ. $9.9<4$ )
कन्द्-पु., बनस्पतिं० शुभाबुः (रापरि, ७,३₹) -कल्या-बी., खु० आजम्मविषसंयोगादू विषमयी कृता कन्या, सा स्पर्शौच्हुपासादिभिः संगन्तारं हनन्ति। तन्मस्तकस्य संस्पर्शात् पुध्पपल्ख्रवौ क्लायतः । इरयायां मरक्रुणेंस्वे्रे यूकाभिः स्नानवारिणा जन्तुमिर्भियते। एवं ज्ञास्ता तां दूरतस्त्यजेत् (असंसू, $\angle . \angle 6-\angle \wp)$ स्पृश्ती सती स्वेद़ेन इम्ति । मैथुने गझ्यमाना वृन्तात्पक्छ फलमिब मेहनं प्रशातयति (उ. सुक. १.૪-६)
-क्रिमि-पु., कीट० विषात्मकः क्रिसिरस्य जन्म विपेण भवतीति प्रसिद्धि: ( अहस्. १.९)
-गण-पु., द्वृ्यगण० साक्तुकसुस्तकइझ्ञिवालकसर्षपाद्वयवत्सनाभाख्यानि, एतानि स्निग्धघनगुरूणि (असंड. ૪८)
-मुवि., विषनाशकम् (चसू. १.8,6)
पु., वसस्पति० कद्म्वः (रा, $\$ .96 \gamma$ )
धन्वयासः (रा. ३.२६)
वनबर्बरिका (रा. १०.८८)
गण० विषहरो महाकषायवर्गे एको गणः
'-झा )-स्री., वनस्पति० सोमराजी (असंड, ९)
कटभी (इन्दु:, असंड, ९)
-(घनी )-स्री., बनस्पति० इन्द्ववारुणी (रा. ३.३७१)
वृध्रिकाली (रापरि. २., )
पुनर्नवा (रा, प.४०৩)
हपुषा (रा, ૪.१३)
काष्ठकढ़ी (ध. ૪.७८)
हरिद्धा (घ. १.५प; सुज. ६२.०)
भूधात्री (रा. 4.9४4)
पृभिपर्णी (ध.१.ร9)
जीमृतकः (रा. ३.२૪४)
गुदूरी (असंसू. द.७6)
पद्मचारिणी (असंसू, ८, ७ง)
करबअभेद:, अङ्लारवह्री ( रा. ९. १८१)
द्र० 'करस'
-मगण-पु., दृष्यगण० महाकषायवर्गों षट्स्सेक:,

इरिद्वामजिष्ठासुवहासूक्ष्मैलापालिन्द्वीचन्द्नकतकशिरीषसिन्धुवारश्लेप्मातका इति द्रोमानि विषमानि भवन्ति (चसू.. ४.११)
-मविधि-पु., कल्पोको विषझो विधि:
( सुसू. ३८.५)
-घिका-बी., वनस्पति० कटरी, श्येताकटरी ( रापरि. ९.३८)
-चिकित्सित-न., अध्यायसंज्ञ० (चचि.२३.१) -जग्ध-वि., विषयुक्तः, विषस्पृष्टम्, विषाक्तम् (असंसू. ८.१२६)
-जुप्ट-वि., विषयुक्तः (असंस्, $\epsilon . २ ३ ;$ सुसू.२₹.७)
-तिन्दु-पु., बनस्पति॰ कारस्करः ( रापरि. ऽ.३५)
-तिन्दुक-पु., वनस्पति० कारस्करः (र. १२.२०)
-दन्न., खनिज० पुष्पकासीसम् (घ. ₹.१२५)
-(दा)-त्री., वनस्पति॰ दृहती (ध. १.९३) अतिविषा (घ. १.११)
-दातृ-वि., विषप्रयोक्चा (सुक. १.१८-२३)
-द्युम-पु., वनस्पति० कारस्करः (रापरि. ९.३५)
-द्वन्द्न-न., वनस्पति० शेंत, कृष्ण च घत्सनाभम् ( $<.99 .39-89$ )
-धूम-पु., विषयुक्तो धूमः, तन्डक्षणानि-शमाताः खगा भूमौ प्रपतन्ति। तत्र कासः प्रतिइयायः शिरोरुजस्तीन्ना नयनाडऽमयाश्व अवन्ति। लाक्षादिद्वव्यं वह्लौ निधाय धूमं विशोधयेत् (सुक. ₹.9६-96)
-निश्यय-पु., विषस्य सक्यग् ज्ञानम्
(सुचि, १.१२૪)
-पत्रिका-खी., स्थावरविषाडन्तर्गतपत्रविषभेद्: जैपालादिबीजमध्यस्थपत्नम् (सुक. २.५)
-पर्ण-पु., वनस्पति० विषवृक्षः (र. ३०.6०)
-पादुका-ल्री., सविघपाढुका, तहुक्षणानि-शोफ:, सावः, पादूयोः स्वापः, स्फोटाविर्भावश्य भवति
 लेपः (सुक, १.4३-4४)
-पिडका-ब्नी., रोग० पिडकाभेद़: इयं विषसंज्ञिता ( का भोजनकल्प) न०० 'पिडका'
-पीत-वि., पीतविषः ( असंस्, ८)
-पुष्प-न., सविषपुष्पम् (असंसू.६.९३)
तत्र लक्षणानि-पुध्पाणां गन्धहानिः, विवर्णत्वं, क्लानता च, भवेत्। जिघृतः शिरोदुःखं लोचने वारिपूर्ण च भृबतः। चिकिस्सा-तत्र बाष्पेरितं सुसाइडलेपे च करंमे (सुक. १, ६५-६६)
-पुप्पक-प., बनस्पति० मदनः (ध. १.१६८)
-प्रदातृ-वि., जीवहरणार्थं विषं म्रददानः, विषप्रयोक्षा (चचि. २३.१०6)
-प्रशामन-न., आयुयेंनेंदावविशेषः अगदृतन्न्रम्, तथ विषनाशानम् (चसु. ₹०.२८)
विषापइम्म ( सुसू, $>० .4$ )
-(प्रामनी)-ब्री., बनस्पति० करोंटकी (घ. १.१८०)
-मद्रा-बी., वनस्पति० अमिमन्ध: (ध.१.२२५(५३)
-भद्रिका-स्री, बनस्पति० अन्तिमन्यः (घ. १.२२५)
-भुक्त-वि., अक्षितविए: ( अह्सू. ७.२७-२९)
-भोजन-न., विषयुक्तभोजनम् (का. विशेकलल्प)
-मर्द्रनिका-ब्री., घनस्पति० नाकुलिभेदः
द० 'नाकुलि' (रा. 6.१५४)
-मर्द्निनी-स्री., वनस्पति० नाकुलिभेद्धः छ० 'नाकुलि' (घ. 8.9०4)
-मुक्त-वि.,निर्विषत्वं प्राष्,तत्लक्षणानि-असौ प्रशान्तदोषप्रकृतिः सुधातुराहारकामः सममूत्रविट्क्क प्रसब्नचिन्तिन्द्रिये
-मुणि-वि., वनस्पति॰ कारस्करः (अहसू. १५.३०; ₹. १०.८५; रापरि. ४.३९)
-मुप्टिक-पु., वनस्पति० महानिम्बः ( घ. १.३१)
राजनिम्व: (सुसू. ३८.१८-१९)
ककोंटी ( सुसू, ₹८.9<-95)
-मूषिका-बी., विषमणिः ( चचि.२३.२५२)
बक्षामधेया परमौषधिः (इन्दु: असंज. ४२)
-मृत-वि., विपेण मृत:, तद्धक्षणानि-नीलौघ्यदन्तौौथिल्यकेशापतनान्नभद्रविक्षेपा: गिरिरिलेंमहंवोभाव:, अभिघातादप् दण्डराज्यनुद्रमः, क्षतजं क्षताच्च नायाति (चचि. २३.३३-३४)
-मोह्रशामनी-ख्री., चनस्पति० बलामोटा (ध,परि. ૪.३ )
-लता-घ्री., बनस्पति० इन्द्नवारुणी (रा. ३.३७३ )
-वर्ग-पु., द० 'विषगण' (र. १०.८५)
-बह्ली-घी., वनस्पति॰ इन्द्धवारुणी (रा. ३.३७३ )
-वात-पु.,सविषवातस शरारासंसपर्शा:, अयमप्यागन्तुशोथोत्वाद्को भवति (चसू. १८.४)
-विद्रावण-न., घृत० इदम् अर्रोमेदक्रमिपाण्डुविषनाशकम् (र. २९.६५.६७)
-वेग-पु., विषस्य धात्वन्तरगमनमू द०० 'विष' (चचि, २३.96-29; सुक, ૪.४२-४4)
-संकट-न., चिष्द़ोश: विष घकृतिकालान्नदोषदू प्यादिसహमः, एतदससाध्यम्, शतस्यैकोऽः्र जीवति (असंड.४०)
-संधारण-न., विषलताधारणम्, विषवह्हीभिः करबन्वनम् ( असंसु. ८.५८)
-सेवन-न., विषभक्षणम्, मूलउकन्दजान्यतरविपस्य सेवनं दूष्योदोरे प्रोक्तम् ( सुचि. १४.८)
-स्पृप्थस्न-न., विषज्रुस्थलम्, तद्धक्षणानि-गोबाजिनागोप्र्रखरा नरा बा येन येन गान्रेण स्टृरान्ति, गान्रं च तच्छूनतां याति, दह्यते च, तथा रोमनखं विश्रीर्यते। तचिकिस्सा-सर्षगन्वद्वन्ययुक्तैरनन्तां पिश्ष तजलं विषबूपितपदेढ़ो सिख्येत्
( सुक. ३.9०-9२)
-हत-वि., विषदिग्र्बाश्घविन्दम् ( चसू. २७.३१; सुस्त. Ү६.१२७)
-हन्-पु., बनस्पति० जीमूतकः (रा. ३.२४३)
-हन्तृ-प्री., बनस्पति० हिरीषः (रा. ९.१८८)
-(हन्नी )-त्री,, वनस्पति० वन्ध्यक्कोंटकी
(रा.३.२०४)
विषम-वि., दुभ्रिकिस्सम् ( चचि. 6.१४)

> पु., ज्वरः, दू० 'ज्वर ' ( गुज. ३थ. छ़३;
चचि. ३.२s५-४६)
-क्रियत्व-न., विरह्बोपक्रमः ( कुनि. ६.८)
-ग्राहिन्-वि., गुकदेशाग्राही ( यन्न्रविरोषः )
( उसु. 6.9९)
-जबर-पु., ज्वर० द० 'ज्नर ' (चचि. ३.१६१; . सुड. ३६.६६)
करानां व्याधिमुक्कानां मिण्याहारादिसेविनामलोउपि दोषो पूष्यादेरन्यतमतो बलं ल लध्वा सप्रल्यनीक: क्षयवृद्धिभाक् सन् विषमं ज्वरं करोति। तेषां कुरादीनां वाताह्यन्यतमो दोषो बल्नान मूख्वा से स्वे काले संतापमुत्पाद्यन् प्रनवंतेते, प्र्यनीकबलेनाबहो भूल्वा पुनश्रेष निवर्तंते। क्षीणे दोपेडयं विषमज्वरः सूक्ष्मो भूत्वा रसादिस्दु धातुप्वेव हीयते। स लीनो उर्रो लीनत्वात् काइर्यैवैवर्येजाइयादीज् आद्धाति। एतादृराज्वरेपु आरग्मक्रियाकालानां वैषम्यं विद्यते $\frac{\text { तस्तेपां विषमज्वर द्रति }}{}$ संज्ञा द्ता (अहृनि. २.६४) त्रिषमज्वरः अनुपद्रवानस्ति । केपांचिन्मते संततसततान्येद्युष्कतृतीयकचतुर्थका इति पन्ध विषमउब्राः ( मधुकोश डीका.) संततज्बरं हित्वा सततोडन्येद्युष्कतृतीय=

चतुर्थेकाः चत्वार प्व विपमज्वरा इति खरनादः ( मधुकोशा मा. ) भूमिस्थं बीज यथा काले प्ररोहति वदूव् दोषो धावूनधिरोते, काले एव फ्रकुप्यतीति विपमज्यराणां स्वकाल्यम्रंने हेतुमाइ चरक: (चचि. ३.५३-५९)
-पतित-वि., निम्नोन्नत्पद्रदेशाल्पतितः ( सुक, ५.५५)
-प्रजनन-न., विपमम्रसूतिः (चनि. १.२८)

- विक्रुतिसमबाय-पु., (परिश०) द०० 'विक्रुतिविषमसमवायः ' (असंसु. २३.३)
-विक्षान-न., अनुचितं ज्ञानम् ( चरा. १.१०९)
-रायन-न., अब्यवस्थितं श्रायनम् (चशा. ८.३०) रात्रिजागरणं दिवास्समश्न ( मुसू. १९.२०)
-रारीरन्यास-पु., रारीरस्य विपमस्थितौ न्यासो नाम स्सापनम् ( चनि. १.१९)
-स्थित-वि., विषमस्थान्वितः (चचि. २५.२०) विपमाश्नि-पु., विषमं पचनीति विषमोडम्रिः (चचि. १५.५०) कचिन्मन्द्व:, कचित्तीक्षण:, कदाचिद्वचचारादि़ न विक्रियते हूत्येबंस्प: (चवि. ६.१२) अनियतपाकः ( अहलू. १.८)
विषमाइ-न., दुस्थितमनम् (अहस. १२.४१)
विपमाभिनिवेश-पु., अयथामूतत्वेनाडधयकसानं नित्येडनिल्यमिति धारणा (चशा. १.९९)
विपमारम्भविसर्गित्व-न., आरग्भ उत्पादो, विसरों मोक्षस्तौ विषमौ यस्य स विषमारम्भविसगीं, तस भावो विसर्गिल्बम्, इदं वातज्वरलिद्यानामेकतमम् (चनि, १.२१)
विषमाशान-न., विषमद्यध्याणामशनम्, बहुस्तोकसकाले वाsब्राघ्यरनम् (चनि. १.२८) आहाहरमिध्यायोगः ( युड. ५०.4)
विषमाहार-पु., विषमाशनम् (चनि. १.२२)
विषमोपचार-पु., प्रकृतेर्बल्लदी़्भावानवेक्ष्य कृत उपचारः समोपचारः, तद्विपरीतो विषमोपचार: ( सुसू. ३१.३०)
विषय-पु., इन्द्रियार्थः, ह्न्यियविषयः, शान्द्पस्पर्शस्परसगन्धा इति पः्च विपयाः ( सुनि. १.१०) हस्तादिकर्मेन्द्रियाणां विषया:-बचनादानाडsनन्द्विसर्गविहरणानि ( मुशा. १.५)
विषयाभिज-वि., स्वोचितपुण्यदेदो जातः (भेषजादें, (चचि. $9(\gamma) .9 \circ$ )
विपयोपल्धि्धि-पु., राब्द़ाद़ीनां विषयाणामवगतिः, अनुभुतिः ( पुशा, १,१७)

विपा-ब्री., वनस्पति० अतिबिषा ( गुक़कन्दा ) (असंस्, १६.३४) -द्दूय-न., बनस्पतिद्नूयम्, अतिविषा प्रतिविषा च, एका गुक्कुन्द्दाडम्या पीतवर्णां (असंस्त, १२.,०)
विणाख्या-स्री., बनस्पति० गुक्करन्दा
(अर. अद्टस. १५.४०)
विषाअन-न., सविषनेत्राजनम्, सविषाडननेड दाहो वेद्ना दटिविभ्रमोऽथवाड5न्ध्यम् भवेत्। वचिकिस्सा-सदो घृतं पेषं समागधं तर्षणं च कर्व्यम्यम् ( सुक. १.६९-७२)
विषाण-पु., न., भर्ध:, वातान्वितरक्तविनिंर्रणार्थमुपयुज्यते (चचि. २१.६९; चशा. ८.६२)
न., धृ्वाक्नारा मूपा (र. २२.२४-२९)
( विषाणी )-ब्वी., बनस्पति॰ बुश्रिकाठी (रापरि. ९.৮) बनस्पति॰ ककंटश्रुजी ( घ. १.८६)
विपाणिक-पु., भ्राणि० रोहिणः (धपरि.६.३४)
( विधाणिका)-ब्री., बनस्पति॰ मेषश्र्री
(चसू. १.७८; चचि. १३.१६૪; मुसू. ३९.૪;
घ. १.८6)
कषभक: (इन्दु. असंउ. २६)
सातल ( रा. ₹५३)
आवर्तनिका (सुचि. १८.४<-૪s)
आवर्तरकी (रा. ३.२९६)
भैषज्य० कर्कंटर्रकी़ी ( घ. १.८६)
विपाणिन्-पु., बनस्पति॰ भ्ञाटक: (रापरि. ५.9८) ॠषभ: (घ. १.१२५)
श्ऱ्युक्तः प्राणी, हरिणाद्धि (सुचि. २४.७६)
विषातुर-वि., विषपीहित: ( सुक, ६.२९-३१)
विषाद-पु., मनोविकारः (चसू. २५.४०)
हु:बम् (चवि. ८.११९)
बाकायचित्तावसादः ( ड. सुक, ३.२१)
रोग० अशीतिवातविकारेष्केक: (चसू. २०.११) लक्षण० चेतसोडनवस्थितिः खे़े़ो वा (चनि. १.२१)
( विषादी )-ब्री., वनस्पति० हंसपाद़ी (रा. ५.१६६) विषादनी-ब्री., बनस्पति० पल्लारी ( रापरि. ₹.४९) विषाधान-वि., विषस्य प्रसारकम् (चक. चचि. २३.४२) विपानिल-पु., विषयुक्छो बायुु;, तद्धक्षणानि-श्रमार्ताः सगा भूमौ पतन्ति। तेन विषेण कासप्रतिइयायश्रिरोर्जश्र नयनामयाश्र भवन्वि। तत्र लाक्षाहरिद्यादियूर्णामनिले विकीर्य पुनरनिलं विशोधयेक् (सुक. ₹.9६-96)

ज6६ [ विषान्वय ] आयुर्वैदीय-शव्दकोशः [ विष्णुकान्ता]

विषान्वय-वि., विष्युक्तः, विषेण अम्वयः सम्बन्धो यस्मिन् सः (असंसू. ६.९₹)
विषाम्बयता-ब्दी., विषाहारमक्षिकाणां प्रसोतृस्बेन सम्बन्धो नाम तादृरामक्षिकाजनकत्वम्
( सुसू. ४५.9४४)
विषान्वित-वि., सविष: (अहसू. २९.७३; सुक. १.५१)
विषापह-पु., वनस्पति० सुक्ककः ( रा. ११.२२१)
( विषापहा )-ब्री., बनस्पति० इन्द्भवारुणी (रा. ३.३७३)
तिलकम्दः ( रापरि. ง.५३ )
विषाभ्यङ्न-पु., अभ्य्यन्अन्व्यं तैलादि, तै: कृतो sम्यंगो विषान्वितः सन् पिच्छहलो घनो विवणों बा भवति (सुक. १८११) अभ्यन्नवप्रयुक्ते नाम अस्यंगमाब्चरितवति नरे लग्दाइच्वेद्पाकस्फोटाsबदरणणान्युपम्न्ति (असंसू, ८.४१)
विषाभ्यास-पु., विषपरिरीलनम् (असंसु. ८.५०) विषारि-द्री., बनस्पति० करक्ञः (रा.९.१७८ ) वृहच्चनु: ( रापरि. ૪.२०)
विषार्त-वि., विषपीडितः, तस्य चिकिस्सा-विष्वेगग्राप्रौ सल्यां मुखेन बमनार्थ मांसरसादिपानं कार्यम्। उष्णवर्ज्यों विधि: कार्यस्तत्र खेढ़ो न कियते, परं फीटविषं शीतेनाऽभिम्रवर्धते ( गुक. ६.२८)
विषाशिन्-वि., विषमशितुं शील्मस्येति अम्यस्तविषो नर:, विषगरभूतभुजन्नाडडस्बुगणजराइकालमृत्युभहपाप्मानो न बाधन्ते विषसात्म्यं नरम्
(अषंड. ૪८)
विपूचिका-बी., रोग० विसूचिका (र. १२.१-द) विपूची-की., रोग० द० 'बिसुचिका' (र. १२.१-८) दन० 'विसुचिका'
विषोपसर्ग-पु., सर्पादिंदेंनेन विषसंबन्धः (सुरा. ८.५)
विषोपक्रम-पु., उषक्तम० विषचिकिस्सा, मम्त्राडरिएोक्क-तैनलिप्पीडन-चूपणाडभ्भिपरियेकाडवंगाहरक्तमोक्षणबमनविरकोपषधानहृदयाडs बरणाडज्ञननस्यधृम-लेछौष्यम्रामनप्रतिसारणप्रतिवियसंज्ञासंस्खापनलेपमृवसंजीवनालि, इति चतुर्विंशविविषोपक्रमभेदाः

> (चचि. २३.३५-३७)

विषोपहत-वि., विषमिश्रितम् (चनि. १.२८)
विषेण मृतः ( सुशा. ५.rs)
विषौषध-न., खनिजम्, विशोषतो हरितालसोमलमनःझ्ञिलातान्नाडsद्विकमुन्निजं बस्सनाभाहिफेनविष-

मुथ्यादिकं प्राणिज वा सर्पंृृ्यिकादिकानां साक्षाद्विपम् (र. १२.५५)
विक्कम्भ-पु., स्वम्भः, स्यूणा ( बुस. २३.११)
मूढ़गर्भ० ( अढ्रा. २.२०)
विष्किर-पु., पक्षिव्वर्ग० विकीर्य यो धान्याद्किक भक्षयति (चस्, २७,५५; सुसू, १६,१९) लावनतौकघार्तीररक्तबर्मककककुभा: कपिजलोपचकास्यचकोरकुरुखाइवो वर्तंको वर्विका, तित्तिःः फकरः शिखी, वाम्रचृडाल्यवरकगोनर्द्रगिरिवर्तिकाः सारपदेन्द्दाभवरराश्वेति विर्किराः (अंसंस. 6.६९-69) तन्मांसगुणाः-मधुरं, कषायं, शीवंत, कहु, लयुत, बल्यं बृष्यं, पथ्यं, रुयंय, त्रिदोष्नम् (घपरि. २.१०)
सर्वविशोष:, दर्बींकरः ( सुक. ૪.३४ (१)
चर्ग-पु., पक्षिवर्ग० झ० 'विक्किर' (अंसू. ६.४६)
विप्रव्ध-वि., प्रतिस्द्र: स्थिरः (अहसु. ट.२६)
विप्टठधाजीर्ण-न., रोग० अरीणिभेद्द्: द० ' अरीण्ण'
(अंसंसू. ११.५६)
विप्टम्भ-पु., अग्रचलनसूपतयाइसस्थानम्

> (चफ, चचि, १५,४५)

विबन्धः ( सुचि. ३४.१६)
गुछगुडाहान्द्: (ड. सुड. ५४.१०)
मलाडबरोध: (र. १३,२૪)
सबाततोद्रूल मलस्याड्रवृत्तिः (उसु. ४५.१५८; सुसू. ४६.२३4)
विप्रम्भिन्-वि., विष्भकम् व्रिघम्भकारकम्
(र. ११.१२४-२८)
( विप्षम्मिनी )-बी., विपस्भकारिका (असंसू. ६.१२४) इ० 'विश्भिन'
विप्परहा-ब्री., बनस्पति० सुवर्णकेतकी द० 'केतकी'
(रापरि. १०.३)
विप्टिका-द्री., वनस्पति॰ शणणुप्पी (रा. ४.३००) विष्टन-न., (परिक०) मलोल्सर्जनम् ( र. ५.१९९) विष्टा-ब्री., (परिक०) पुरीषमल: (र. ५.१९९) विष्णु-पु., देवता० (मुशा. १.७)
-क्न्द्-पु., कनस्पति० तद्रुणाः-मधुरः, रीवो रूच्य:
सन्तर्पणः पित्ताको दाहदोफहरः (रापरि. ५.४०)
-कान्ता-ब्री., घनस्पति० तदुणाए-कटुम्तिक्ता कफवातरी च (ध. ४.११५)
हिं.- रा्क्कापुष्पी.
म. -रांकावली, विण्णुकांता.
ता.—विष्युक्नान्ती.
बबामोटा (र, २०, ६८-७६)
-गुप्त-पु., वनस्पति० विष्णुकन्दूः (रापरि, 6.४०) 7. 'विष्णुकंद'

न., चाणक्समूलम्म (घ. ४.३५)
-गुप्तक-न., वनस्पति० चाणक्यमूलम् (घ.४.३५) द० 'विष्युगुत'
-वल्धभा-स्वी., वनस्पति० तुल्सी (रा. १०.७6) विष्यन्द्-पु., अवणम्, स्रावः (अह्टसू. ९.6)

पु., सर्षि:क्षीरगुडाडन्वितमामगोधूमचूण्ण । हद्य सुगन्धिवल्यादिगुणकरम (सुसू. ૪६.२९८)
धृतमृप्टतण्डुलः ( सुसू, ૪६.३९८)
न., विलयनम् (चसू, २८.₹₹)
स्रवणम् (सुचि. ૪.३३)
विप्यन्द्नाख्यतैल-न., तैल० सुधासेलुत्रिवृत्मभृतिद्व्यसिद्यमिदं शोधनं रोपणं च (असंड. ३३) विष्यन्द्दि्-वि., घ्राबी, सुतिमान् (अहसु. ३०.२४) विप्वच्-वि., सर्वगतःः, सर्षन्र स्थितः (चचि. २६.१११) ( विप्वक् )-पथस्थ-वि., सर्बत्र संचारी (चचि. २६.१११)
-सेनकान्ता-स्री., बनस्पति॰ वाराहीकन्द्:
(ध. ४.९२)

-सेना-ब्री,, वनस्पति० प्रियकुः (सुस्. १५.४८)
-स्थित-वि., सर्वन्न स्थितः (चसि. १.२८)
विसंख्योपगत-वि., विपरीतसंख्यायुक्तम् (चइ. ४.१७) विसंशु-वि., विपरीतसंज्ः (सुड. ६२.१३)

विगतसम्यर्ज्ञानः (ड. सुक. ३.२५.२७)
-ता-खी., हक्षण० संज्ञानाशः (चसू. १३.64)
विसंवादिन्-वि., असंगतार्था (अहस्. २.२६)
विसंहत-वि., विधट्टितः (सुनि. १६.३५)
विक्किष्टम्, स्वस्थानाच्च्युतम् (सुचि. ३.३९)
विसरण-न., प्रसरणम् ( सुचि. ५.६ )
चिसर्ग-पु., सर्जनम, बलादिजननम् ( सुसू. २१.८)
मल्राद्विविसर्जनम् ( चशा. १.२६)
ज्वरमुक्तिः (चचि. ३.५९-६०)
-काल-पु., विसुजति जनयति सोमांशां प्राणिनां च बलमिति विसर्गः (चसू. ६.४) शारद्हेमन्तरिशिरास्यय ऋतवो विसर्गकालः (चचि. ३.४५)
विसर्जनी-स्री., शारीर० विस्जतीति विसर्जनी, गुदस्य बाझ्याम्यन्तरवलिमध्यस्था विसर्जनीसंश्ञितगुदपेशी ( सुनि. २,४)

विसर्प-पु., रोग० बहिमार्गेजान्तर्मार्गजश्र कोध्ठानुसारी रोगः (चसू. ११.४९) विइोषेण सर्पतीति विसर्प: (चस्. १८.२३) तर्संप्राप्तिः-त्वह्म्मांसशोणितगवाः कुपिता दोष/ः सर्वाइसारिणमास्थितं विस्तृतमनुल्नतमागु शोफ कुर्षन्ति, वं सर्वैतो विसरणाच विसर्पमाहुः (सुनि. १०.३) तत्स्थानं-वेद्यिनी नाम त्वक्क (सुशा. ૪.૪) न्र्यः, दूध्याणि दोषाः, स्वय्यासं रक्कं ल्सीकाश्य (चचि. २१.१५) तस्संख्या-संप्रासिः-वातजः, पित्तजः, कफजो, वातपित्तजोडमिविसर्पः, कफनातजो ग्रन्थिविसर्पः, कफवित्तज:कर्द्मविसर्पः, संनिपावजोडभिघातजश्व (असंनि, १₹.४५) तत्पूर्वरूपाणि- रफमण्डलकोत्पत्तिस्तृष्णाज्वरारतिदाहाः, स्वादुशीतोपशायित्वम् (कासू.२५.२५) तहक्षणानि-तन्र वातजालि- अमद्वथु-
पिपासानिस्तोदशूलाइ्न मर्दोंदेश्टनकम्पज्नरतमककासा-स्थिसंधिभेदृविश्रेषणवेपनारोचकाविपाकाश्रधुषोराक्रलत्वमस्रागमनं पिपीलिकासंचार इ्व चाह्नेपु यस्मिंश्रावकाशो विसरों विसर्पति सोऽबकाशः इयावारुणाभासः श्धयधुमान् निस्तोदभेद्रूल्यायामसंकोचहर्षस्फुरणैरत्रतमान्रं प्रपीख्यते; पित्तजानि-ज्ररस्तृष्णामृच्छों मोहइछ्दिररोचकोऽइ्रभेद्: स्वेद़ोडतिमात्रमन्तर्दाइः प्रल्याप: हिरोरक्त चक्षुषोराकुलत्वमस्वपनोsरतिअ्भ्रमः रीतवातनारितर्बोंडतिमान्तं, हरितहारिद्दनेत्रमून्नवर्चंस्तं हुरितहारिद्धरूपद्र्शांन च यस्मिभ्रावकारो विसर्पोडनुसर्पति सोऽवकाशास्ताम्रहृरितहारिदूनीलकृष्णरक्णानां वर्णानामन्यंतमवर्ण पुष्यति। कफ-जानि-रीवक: रीतज्नरो गौरवं निद्भातन्द्धाऽरोचकाः, मधुरास्सस्वमास्योणलेपो निष्टीविका छर्दिरालस्यं स्तैमिल्यममिनाशो दौर्बल्यं च, यस्मिश्नाडककाइो विसपोंडनुसर्पति सोऽचकाशः म्वयधुमान्पाण्डुनातिरक्तः स्नेहसुसिस्तग्भगौरवैरन्यितोडल्पवेद्नः कृच्णुपाकैश्निरकारिभिबंहुलत्वगुपलेपै: स्फोटैश्य श्बेतपाण्डुभिरनुव्रघ्यते, प्रभिब्नस्तु श्वेतं पिच्हिलं तन्तुमद्घनमनुबं्धु सिनग्धमाडडस्नावं स्रवति, ऊर्ण्च च गुरुभिः स्थिथैर्जालाsबतवैः स्निगधैर्बहुल्त्वगुपलेपैर्वणैरनुब्यध्यते डनुष्की च भवति, किंचात्र व्वेतनसनयनबद्नत्वह्म्मून्रवर्चस्त्वम्
(चचि, २१.३०, ३२, ३४)

अभिघातजविसर्प:-बाहहेतोः क्षतात् क्रुद्धो मारतः सरक्तं पित्तमीरयन्कुल्ल्यसदौौभ्वितं स्फोटै:, शोफजनररूजादाहाब्यं इयाबलोहितं विसंप्य कुर्याप्
（असंनि．१३．६५－६८）तत्साध्याऽसाध्यत्वम्－ बहिमार्गाडssश्रितं साध्यमुभयाssश्रितमसाध्यम－ न्तराssश्रितं दारणं विसर्प कृत्छ़साध्यम् विद्यात् （चचि，२१．२૪）
तद्रिप्टलक्षणानि－कासवैवर्णज्वरमूच्छ्छाडअभझभ्रमा－ डस्योफह्हल्लासदेढ़सादाइतिसारा：
（असंशा．११．३०）तत्सामान्यचिकिस्सा－
लघ्धूनोझ्धेखनं तिक्कसेवन रुधिरस्याऽबसेकश्र
（चचि．२१．૪३－૪९）संशोधनमेब श्रेयसी चिकिस्सा （सुचि．१८．१६－१५） －कुप्ट－न．，रोग० कुष्ठभदद्：द्०＇कुष्ट＇
（ सुनि． 4.99 ）
－चिकित्सित－न．，अध्यायसंज्ञा०（चचि．२१．१） －जित्－पु．，पारदादियोग० योगोडयं विसर्पनाशकः （र．२०．१）
नाडीस्तनरोगचिकित्सित－न．，अध्यायसंज्ञ०
（मुचि．१ง．१）
－नाडीस्तनरोगनिदान－न．，अध्यायसंज्ञ०
（ सुनि．१०．१）
विसर्पिणी－वि．，बहिर्निंर्गता（प्रेतजिह्बा）（चइ．८．१४） स्री．，बनस्पति० राद्विनी（ध．१．२५६）
विसर्पित－न．，स्पर्शविषाणां जन्तूनां विसर्पितसक：
（सुसू．४२．9०（२））
विसारिणी－ब्री．，बनस्पति० माषपर्णी（रा．३．१69）
विसारिभाब－पु．，विप्रसरणस्वभावः（ड．सुड．६४．८२）
विसूचि－त्री．，रोग० विसूचिका（अह्दस，८．१५）
विसूचिका－ख्री．，रोग०（चसू．१८．६）कोष्ठाsनु－ सार्यन्तर्मोर्गज आमदुप्टिजन्यच्छह्यंतिसाराssदिभि－ रूर्ण्वमधश्न दोषं प्रच्यावयन् रोगः（चसू．११．૪९； चवि．२．१३）वन्विरुक्ति：－यस्यामनिलोऽजीर्णेन गान्राणि सूचीभिस्तुद्विब संतिप्हते，सा चिसूचिकेति निगय्यते।（सुउ，५६．३－४）तहक्षणानि－मूच्छां－ sतिसारभ्धर्दि：पिपासा शूलो अ्रम उद्देप्टनं，ज़ғ्भा， दाहो वैवर्ण्यै कम्पो उद्नुजा शिरोबिद्दारणमिव वेद्नाश्य （सुड．५६，६）तन्शेदाः－तन्र बातजा गूलाऽडनाहाइॠ－ मर्देमुखरोष प्रल्यपकम्पमूर्छ्छाअ्रम जृम्भोद्देपनाऽ क्षि－ प्रवेशाशिरोह्ढद्या $s$ तिस्कृशिराSs कुर्वनस्तम्भनानि करोति। पित्तजा पुनजर्चराइतिसाराडन्तर्दांहैवैणर्य－ तृष्णामदअ्रमपलपनानि，कफजा छर्घरोचकप्रसे－ काइन्साद़ाविपाकशीतिज्वरगात्रगौरवाणि जनयति （अह्हसू．११．१६）असाध्यलक्षणानि－इयावा

द़्ताः，इयावा नखाः，मन्द़ा चेतना，इयावौ अधरौ，छर्धार्दितत्वं क्षीणदृष्टित्वं क्षीणसरतं शिधिलाऽगिलसंघिल्वम्（सुड，प६．११）बालेपु विसूचिकाया विशोपलक्षणानि－दाहो हत्र्शूलः
（कासू．२५．२६）
－प्रतिषेध－न．，अध्यायसंज्ञ०（ सुड，प६．9）
विसृति－बी．，विसरणम्（चनि．४．，द）
विस्तर－पु．，परिणाहो विशालता（र．१०．३४－३१）
विस्तार－पु．，परिमाण० बर्तुल्लाडगारस्य क्यास：
（चसू．१४．४६）देद्धविस्तारः（चबि．८．११७）
परिणाहोो विशालता（र．१०．३४－३३）
विस्तीर्ण－वि．，विस्तृतस्वेन प्रश्सम्त्（सुसू ．३५．४）
－दृषि－ब्री，，नेन्नरोग० विस्तीणी मण्डलं यस्य तन्तयनम्
（सुज．१९．६－6）
－च्नू－वि．，उक्तप्रमाणास्किल्विद्विस्तृततरम्यूयुक्त：
（सुसू，३५．४）
－स्तनान्तर－वि．，उत्ठारहुुलिग्रमाणादिस्तीर्णसना－
इन्तरयुक्तः इंद दीर्घायुष्व्वलक्षणम्（ सुसू，३५．૪） विस्तीर्णारसक－वि．，विस्तृतवक्षोयुक्तः इदं दीर्घायु－ लक्ष्षणम्（सुसू，२५．४）
विस्तृत－वि．，विस्तीर्णः（ सुनि，१०．३）
विस्फ－पु．，भुदरोगः（र．२५．१）
विस्फुटित－वि－，विपुल्स्रुटितम्（सुनि．94．9०）
विस्कुलिए－पु．，अम्मिकणः（सुज．७．३）
विस्कुलिद्ञाभा－वि．，विस्फुलिगसददृरी，विस्फुलिक्भ： सूक्ष्मोडम्निकणः स यथा तैजसोऽपि न दहति
तद्वस्तैजसी दृथिरपि न ढृृति（ सुज．৩．३）
विस्फूर्जितदेह－वि．，आयामितमध्यशरीःः（सुशा．८．६）
विस्फूर्जितपृष्ट－वि．，आयामितं पृष्टं येन सः（सुशा，८，८）
विस्फोट－पु．，पित्तश्रेठ्माइधिकं कुष्ठम्（चचि，५．३०） पु．，ध्रुद्रोग० मसूरिकाम्योडपि कष्टतरा मह्रार्जा घनाः ₹फोटाः（ असंड．३६）तल्धक्षणानि－विद्युम－ संनिभा अन्तर्वका किणाभाश्य पिटिका （असंशा．११．૪५－४६）ज्वरदाहः（र．२५．१） तं चिसर्पबदुपक्रमेत（काखिल．१४） －कुष्ठ－न．，रोग० धुद्रकुष्षमेद़：द०＇बिस्फोट＇ （चचि．6．24）
विस्फोटक－पु．，धुद्ररोग० सस्फोटो रोग：
（चचि．9२．8०；चसू．२६．9०२）पित्तरक्तता कचिस्सर्बन्र वा देहे $⿰$ भिद्र्धनिभाः सज्नराः स्फोटाः जायन्ते（ब्रुनि，१३，१८）तन्र चिकिस्सा－पित्तजस्य

विसर्पस्य क्रियया एनं साघयेन्। मधुरौबधसिद्धेन च घृतेन रोपयेत् ( डुचि. २०.4-6)
विस्मापन-न., विस्सयजननम् (चसू. २४.५१)
आध्रबोंत्पाद्न मुन्माद़ोपकमः (चनि. ७.८) अनुन्यमेपजेण्वेक उपायः (चवि. ८.८७)
विस्मारण-न., विस्पृतिकरणम् (चनि. ५.८)
विस्मृति-स्री., रोग० अपस्सारः (र. २९.१३८-१५१) विस्यन्द्विन्-वि., फ्केप्मस्तावी, पुतेन फ्केप्मणो जनकप्रवर्तकत्वमुत्कम् (ड. सुसू. . ४..२९.9)
विस्लंस-पु., स्थानाच्चुतिः ( युसृ. १५.२६,२७) क्षीणता ( युचि. ₹४.99)
विस्लंसन-न., रेचनम् ( चवि. १.१८)
विस्न-वि., गुण० आमगन्धः (चसु. २०.१५) पृतिगन्धम् ( चनि. र.૪6)
-ता-ब्री., आमगन्धिता रक्तगतभूमिगुणानामन्यतमोऽयम् ( सुसू. १४.今 )
विस्नस्त-वि., शिथिल: ( चुसू. ૪६.५₹१)
विस्नावण-न., म्रावः ( युचि. १.८) रकमोक्षणम् ( युक, प.३६)
विस्नाविता-वि., निःसारितपूर्ई्वानीया (वापी)
(3. सुउ. 86.4८-48)

विस्नाय्य-न., अशृविधशस्त्रकर्मस्वेकं तब्य विस्वावणीयम् ( मुसू. ५.५)
विहल-पु., मांसादो जलचर्न पक्षी (ड. सुड. २6.9०)
विहत-वि., उद्देजित: ( गुसु. ४६.२9९)

-मनस्-वि., प्रतिहतचित्तः ( सुज़ा. 9०.४६)
-मुख-वि., विहतं नाम विगतरसं मुसं यस्य, सः (चचि. १९,९)
विहत्तार्चिस्-वि., ज्वालाग्यून्यः (चचि. २३.१०९)
विहरण-न., गमनम् ( मुशा. १.५)
विह्लल-वि., विकल: ( सुड. ६१.१₹)
विहायस्-पु., न., आकाशः ( युउ, ६४.६-१३)
विहार-पु., (परिव०) कायविहारश्यनुविधः- गमनचक्षमणस्थानासनभेदेन (ड. सुचि. २९,90)
-चपल्ल-वि., चपलगतिः ( उुशा. ү.८८.९०)
विहारिन्-पु., वनस्पति० भूक्क्रमाण्ड: (र. १७.२०) वीचीतर्झ-पु., अर्मिपरम्परा ( सुचि. १३.२०-२१) वीटिका-ब्री., विशिश्राकारं खर्परम् (र. २५.३०-३१)
वीतंस-पु., पक्षिब्धनोपायजालादिः (चसू.२२.१०) वीततुप-वि., अपनीत्वक्त् निस्तुपः ( असंचि, १,9०9)

वीतरोग-वि. नीरोगः ( चक. चचि. २८.૪)
वीतीभाव-पु., अतिक्षीण्वम् ( चइ. ३.४)
बीर-पु., बनस्पति० तण्ठुल्येयक: (रा. प.१64)
बाराहीक्द्दः (रा. ५.१३६)
न., वनस्पति० आएकम् (घ. ५.३८)
उशीरम् (घ., ३.१४)
मरिचम् ( रा. ६.११६)
आसुत० काजिकम् (रा. १५.२९४)
खनिज० लोहम् (घ. ६.२६)
(वीरा)-बी., वनस्पति० क्षीरकाकोली (चनि.ङ.४३; बनि., १.१३૪)
बृद्धि: (चनि, २९,द५.)
विद्दारी (चचि. ११.६२)
शालपर्णी (चक. चचि. ६.४५)
कटुकी (चक, ४.१३)
कुण्गातिविषा, द० 'अविविषा' (चक, ૪.१३; रानि. ६.द).
घुद्धदल (चक. 又.१३)
कुमारी ( रापरि. ५.११)
श्राबरी (चचि. २८.१६१)
महाश़ावाबरी (रानि. ४.४४१)
भूधात्री (असंचि. १०; रानि. ५.१४५)
घाही ( रानि. ५.१४s)
काकोली (असंड. «; रानि. ३.१६६)
गम्भारी (र. ३०.६६-६७)
पुध्विपर्णीं ( असंचि. ५; वैश्सं. )
तालमूली (अंबचि. ५; वैशासिं. )
आमलकी (अंदिच. ५; वैशासि.)
पलबनालुकः (असंचि. ५; वैशार्सि)
रम्भा (अंसंचि. ५, वैरासि. )
सुरामांसी ( असंनि. ५; वैशसिं. )
शिंदारापातृक्षः ( असंचि. ५; बैरासि.)
भूम्यामलकी (असंचि. प; वैर्शसिं.)
जटामांसी ( अंंचि. ५; चैरायि. )
आसुत॰ सुरा (रानि. १४.३०२)
र्ता० सौम्यर्रता० तहंशल्क्षणानि-अस्या दंशः पिठकाजारकाडsतृतो चित्रमण्डलन्वान्विरोष्गन्द्देषशीतज्बरकरश्य (असंड. ४५)
-तर-पु., न., वनस्पति० उर्शीरम् (घनि, ३.१૪) शरार ( ह. पुज. ९.२०)
-तऱद्विगण-ुु. द्वव्यगण० वह्रव्याणि-वेल़न्वरा-
sरणिकबूकवृषाऽइमभेद्योकण्टकेत्कटसछाचरखाणका शवृक्षादन्नीनलकुराद्वयगुण्ठगुन्दाभल्लक्कमोरटकुरण्टकरम्भपार्थाः, लद्नुणा:-अइमरीशार्करामूत्नकृच्छाsऽघातरुजाहरो वातब्याधिनाशनश्र (अहस. १५.२૪) मूत्रविरेचन:

> ( असंस्. १६.१८-१९)
-तरु-पु., वनस्पति० अर्जुनः
(ड. सुचि. $94.8 \gamma-84$ )
भह्रातकः ( धनि. ३.१४३)
कोकिलाक्ष (ड. सुचि. १५.૪૪-४५)
शबरा (सुसू. ₹८.१२-१३)
बिल्तनासिका (ड. सुसु. ₹९., $)$
शरः ( $\mathrm{\Xi}$. सुसू. ३९.し)
बिल्व: गीलको (सुउ. ४०.४१)
-तर्वाद्विगण-पु., नच्यगण० (सुस. ३८.१२-१३)
-तर्वाद्विसिद्द्जल-न., क्वाथविशोषः
(मुशा. १०.२२)
-द्रु-वनस्पति॰ अर्जुनः (रानि. ८.१९२)
भह्रातकः (र. २८.१३ )
-पत्रिका-त्री., बनस्पति० चझ्ञुः (रापरि. ४.१८)
-पर्ण-न., वनस्पति० सुरपर्णः (रापरि. 90.५०)
-पुष्प-乌ु., बनस्पति० सिन्दूरी (रापरि. 9०.१९)
-रजस्न., सनिज० सिन्दूरम् ( रानि, १२.१६०)
-वृक्ष-पु., वनस्पति० बिल्वान्तरः (रापरि. ८.३०)
-बेतस-पु., वनस्पति० अम्लवेतसः (घनि. २.२६)
-सेन-न., घनस्पति० आर्कम् (घनि, ५.३८)
वीरक-पु., बनस्पति० करवीरः (रानि. 9०.२)
बीरण-पु., न., वनस्पति० उरीरम् (रानि. १२.२५; चसू. ४.१२; असंस्. १५.२२)
तुण० (इन्दु. असंशा. ૪.२४)
-मूलक-न., बनस्पति० उरीरस् (घनि. ₹.१४) बीरह्ध-पु., जलचरम्राणि० 'सुश्रुते ' ' चिरद्धि: ' 'चिद्ध:' प्राणि० ( काचि बालग्रहचि.)
बीरानक-न., वनस्पति० आरकम् (घनि. ५.३८) बीरान्तक-पु., वनस्पति० अर्जुनः (धनि, ५.११४) बीरास्य-पु., बनस्पति० लताकरकः ( रापरि. ८.२४) वीरिणीमूल-न., वनस्पति० उशीरम्म (घनि. ₹.१४) वीरुध्-ब्री., प्रतानयुक्तौन्भिदविदोण० लतागुल्मादि: (चसू.9.6 १-6२)
विस्तृतलता (चक. १.८)
विस्तारवत्यो गुल्मिन्यश्र वीरुधः (सुसु. १.२९)

वीर्य-न., गुण० ररीरे येन दव्यगुणेन या क्रिया क्रियते तद्दीर्यम् (चसू, २६.60) नाऽवींर्य कि खिख्कुखे यस्मात्सर्वा क्रिया बीयद्रृता प्न। वेयके रसविपाकप्रभावन्यतिरिके प्रभूतकार्यकारिणि गुणे वीर्यंमिति संज्ञा (चक्र. चसु. २९.८०) मुदुतीक्ष्णगुरुलघुस्निगधरक्षोण्गशीवलमिलष्टविध वीर्थ्रमिति केचित्; अन्येषां मते शीवोण्यामिति द्विविधमेव बीर्यमग्रिषोमीयल्नाजगतः, उक्कं च नानाSSत्मकमपि द्वन्यमशिषोमौ महाबलौ, ब्यक्ताडब्यक्ते जगदिव नाऽविक्रामति जातुचित् (अहसू, Q.96) शीवसुषणं स्तिगधं रुक्षं त्रिशां पिच्छिलं म्टुदुतीक्ष्णं चेत्यप्रविधं बीयम्; प्तानि वीर्याणि स्वबलगुणोस्कर्षाद्समभिभूयाडsत्मकर्म कुर्वन्ति। यथा तावन्मदत्पब्यमूलं कशायतिकातुरसं चातं शामयति, उष्णनीयंत्वाव्; तथा कुछस्थ: कमायः, कटुक: पल्गण्डुः, स्नेह्माखाच, मधुरश्रेभ्रुरसो वातं वर्धयति, झीतवीर्यत्वात्; कटुका पिप्पली पित्तं शमयति, म्टदुशीतबीर्यत्वाब्, अम्लमाडsमलकं लवणं सेन्धनं च; तिक्का काकमाची पित्तं वर्धयति उष्णवीर्यंस्तात्, मधुरा मस्स्याश्य कटुकं मुलकं ल्लेपमाणं वर्धयति, स्निरधवीर्थत्वात् अम्लं कपित्थं श्रेप्माणं शमयति, रूक्षवीर्यत्वाव, मधुरं क्षैद्रं च; तदेतन्निदर्शनमात्रमुफ्तम्र (सुसू. ૪०.4) द्रव्याणि येन गुणेन कर्माणि कुर्वन्ति तद्दीयेम् (चसू. २६.१२) 'समग्रगुणसारेपु, शा्तम्युत्कर्षविर्तिपु द्यवहाराय मुख्यधिवाए-
 एतनेतुचतुप्टयविपरीवत्वाद्साचेपु बीयंसंज्ञा नास्ति (अहुसू. \&.१४-१६) बीयोंपलहिघः-दव्यस्य निपाताच्छरीरे यावदृधिवासाच वीर्यमुपल्य्यते (चस्. २६.६१) उषणवीर्यलक्षणम्- चातकफयो: शमनं करोति, अमतृइ्ल्लनिस्वेददाइएाssशुपाकितां च करोति । शीतवीयंलक्ष्षणम्- हादनं जीवनं स्वभ्भं-स्येदाडपनयनम्, रकपित्तयोः प्रसादं च करोति (अछ्टस. . ९.96-9९)
शक्तिः (सुड. र9.99)
प्रभावः (ह. सुचि, ३५.२५)
अचिन्त्यकियाहेतुः ( सुसु. र4.99)
उपचयक्तिलक्षणम् (सुस. ३५.१३)
 -गर्मश्रतान-पु., वनस्पति॰ पटोल्म् (घनि, १,५०)
－चत्－वि．，शक्तिमान् सब्नलः（ सुशा．३．१८） －सम－अन्योन्यानुपहत्तसामर्य्यः（ द्रृ्यभागः）
（चक，चसि．१०．१८）
वीर्याविरुद्व－वि．，बीर्येणाविरद्म्，अनुकूलम् （चवि．१．२४）
वीसर्ष－पु．，रोग० विसर्षः（चस्．२८．99）
बीसर्पागमन－न．，विसर्पोत्पत्तिः（चनि．५．6）
घुक－पु．，क्षुद्व्याझ० कुक्कुराडनुकारी पशुशान्रुः（चक． चसू．२७．२५）
कुल्छुरसदशः पड्रः，गुहाइयेष्वेकः（ड，सुस्．૪६．
७२；धपरि．६）
वातश्रेष्माईमके उन्मादे वृकस्य मृत्रपित्तशकहृद्धोम－ नखैश्रर्मभिश्न सेकाऽझनं प्रधमनं नस्यं धूमं च कारयेत्（चचि．©．．6 $\gamma-64$ ）
（वृकी）－क्री．，वनस्पति० पाठा（घनि．१．6०）
－धुमक－पु．，राक० भूमिळिरीपः（चसू．२५．9०9）
－पित्त－न．，हुकस्य पित्तम्，विष्टरमिदम्
（ असंसू，८．२९）
－मुख－न．，यन्न्रविझोषः，कुक्कुरसहशः पशुज．क्षुदो बृकः，तन्मुखं चन्त्रम्（ सुसू， 6.90 ）
－विष－न，वृकल्य विषम्，व्यालविषवस्कण्डू－ निस्तोद्वैवणण्यसुप्य्यदीनि लक्षणानि बृक－ विषान्दवन्ति（असंड．४६，₹६६）
बृकोदरी－स्ती．，पारदादियोग० इ्यं गुटिका अहोपवात－ रोगमन्द्धाइम्निताग्रह्ण्यादिनाशनी
(र. २१.१३५-३6)

चुक－पु，，शारीर० कुक्षिगोलकपिण्डः，मेदोवहानां स्लोतसां मूलं च（चवि．५．६）पघ्वदराकोष्टाे़ेनेे कम्（चशा， $6.9 \circ$ ；अह्टसू．६．ט9）रारीरे द्वौ वृकौ－एको वामपाइर्वस्थितो，द्वितीयो दक्षिणपाइर्व－ स्थितः（ड，सुनि，३．१८）तदुत्पत्तिः－रक्तमेदःप－ सादृृकौ जायेते（ सुशा．૪．३१）
ज－वि．，बृक्के जातः（विद्नबिः）（चसू．१७．१०9） चृक्ष－पु．，वनस्पति० लोधः（रानि．६．२३८） कुटजः（ सुड．४०．६s）
पुध्पफल्बदुन्धिद०० नुमः（ सुसू．१．२९）
－ज－वनस्पति० हन्द्रयवः（सुड．૪२．७१）
－स्वच्－स्री．，न्यग्रोधादिशीतवृक्षाणां त्वक （ सुचि．₹．२६）
－धूप－पु．，निर्यास० सुगन्धिधूपः दू०＇श्रीवेप्रक＇
（रानि．१२．१९२）
－पतित－वि．，वृक्षात्पतितः（ सुक．५．५५）
－बीज－न．，वनस्पति० इन्द्ययः（सुड．४२．५०）
－मर्कटिका－ल्री．，पर्णमृगविशेषः（रापरि．८； प．२く६）
－मार्जार－पु．，पर्णम्मृताविरोषः（घपरि．द）
－रहा－त्री．，बनस्पति० बृक्षाद़नी（चसू．४．१२）
जन्तुका（रा．३．१२९）
－शायिक－पु．，निविषसर्पंविशेषः（असंड．४१）
（－रायिका）बत्री．，वृक्षमर्कटटिका पर्णमृगविशोषः गिली इति लोके（ सुसू，ช६，७६）
वृक्षक－पु．，बनस्पति० कुटजः（चचि．५．९७）
－तलल－न．，कुटजबीजतैलम् अनिलकफकृमिकुषद्यदिरोग－ हरमिद्म（सुसू．४५．994）
－त्वच्－र्बी．，कुटजल्वक्（र．२२．७く）
一बीज－न．，वनस्पति० हन्द्रयवः（सुड．३९．१९१）
वृक्षादनी－स्री．，वनस्पति० मूत्रविरेचनीयगणे हिका－ निम्रहणगाणे，शुक्रजननगणे च प्रोक्तमेक द्वव्यम् （चसू．४．१२，१४，१५，；सुशा．१०．६०）
तद्लुणाः－तिक्ता，कषाया，शीता，भ्राहिणी，चण－ रोपणी，चृष्या，रसायनी，कफपित्ती，श्रमना－ हिनी च（घ．र．2．6）
हिं．－वन्दा，बन्दाल，बदाक，वादा．
म．－वांडगुब，कामर्ख．
गु．－वांदो．
बं．－बाँदु，परगाछा，मान्द्डा．
अरोकः（सु ${ }^{\text {J }}, 80.89$ ）
वृक्षकलम्बुका（सुड．९．१८ ड．）
कामवृक्षकः（ ३८．१२－१₹ अरु．）
घृक्षाद्नन्यादि्वित－न．，घृत० वाताभिष्यन्द् उपयुज्यते
（सुड．९．9८．99）
वृक्षाम्ल－न，वनस्पति० मह्राकषायवर्गे हृद्यगणे ओो ${ }^{\text {F．}}$ एकं द्वर्यम्（चसू，૪．9०）तद्नुणाः－अम्लं，कडु， कपायमुण्गं，लघु，स्क्षम्（चसू，२७．१५१） ग्राहि，रचिक्छत，कफम्नम्（चसू．२७．१५१） वातभ्नमर्शस्तृण्गोदरह्नोगगुल्माडतीसारवणदोषमं
च（घ．२．३4）
हिं．—विषाम्बिल，तत्तड्ठीक．
म．－अमसूल，कोकम्वसोल．
गु．—कोकम．
बं．－महादा．
अम्लकुटा，चुका，तेन्तुल．


वृक्षाम्लफल-न., वनस्पति० वृक्षाम्लम् (रा. ६,१४४)
वृक्षारहा-ल्बी., वनस्पति॰ बला (रा. ૪.૪३२)
वृक्षारहाख्या-प्री., वनस्पति० अमृतस्तवा (रापरि. ३.४५)
वृक्षेशाय-पु., निर्वियसपंचिशोषः (सुक, ૪.३४.(૪)
बृत्त-वि., वर्तुछम् ( अरु. अह्रसू. १९.७१) कोणरहितम् (हे. अह्टसू. २८.१८)
न., आचारः (झुड. ६४.9 ड.)
पु., वनस्पति० याबनालः, घबलयावनाल:
(रा. १६.१६८) द० * यबनाल '
कूम: (र. २ই.૪३-૪५)
( वृत्ता)-सी., चर्तुला (सुशा. ५.४०)
सी., वर्तुलाकृतिः स्नयु; ( सुशा. ५.३१)
बनस्पति० रेणुका (रा. ६.9००)
निप्पावः (रा. १६.१७५)
म्रियब्नु: (ध. ३, १६)
धामार्गवः (रा. ५.२८x)
मांसरोहिणी (ध. ४.९૪)
जम्बृ: (रापारे. ५..९૪)
झिब्दिरिरीटा (रापरि, ૪,५३)
-कर्कटी-खी., बनस्पति॰ पड्भुजा (रा. 6.२५4)
-कोशा-पु., वनस्पति० देवदाली (ध. १.१७२)
( -कोशा )-बी., बनस्पति० देबद़ाल्डी (घ. १.१५₹)
-गर्भा-वि., वृत्तो गरों यस्याः सा (चशा , २.२४)
-गुण-पु., वनस्पति॰ गुण्डः (घ. १.३)
-गुण्ड-पु., वनस्पति० गुण्डः (रापरि. ८.६१)
-तण्डुल-पु., धान्य० जूर्णा (रा. १६.१०८)
-पत्रा-बतो., बनस्पति० पुत्रदान्री (रापरि. ३.४०)
-पत्रिका-व्रनस्पति॰ बस्तान्त्री वृषगंधा
(रा. ३.२ पृ. ६८)
-पर्णी-त्री., बनस्पति० पाठा (रा. ६.९s)
-पुष्प-पु., चनस्पति० कद्ब्बः (घ, ५:१००)
भूमिकद्म्ब: (रा. २.१७૪)
बानीः (रापरि. ऽ.१७)
कुज्जकः (रा. 9०.२४८)
-( पुप्पा )-त्री., वनस्पति० मध्लिका (रा. १०.२२७) जम्बू: (रापरि. ५.२४)
-पुष्पक-पु.; वनस्पति० धूल्लिकदृम्ब: दन० 'कद्ग्व' (ध, 4.904)
-फल-पु., वनस्पति० मांसलफलः ग्रपुसभेदः, द्र०
'ग्रपुस' (रा. 6.२०१)

बद्रम् (रा. ११.१५७)
दाहिमः (रा. ११.9४)
न., मरिचम् (रा. ६.१३५)
(-फला )-ब्री., वनस्पति० बृहतीभददे, बृन्ताकी
द० ' घहती ' (रा. ८.१२८)
आमलकम् ( रा. ११.३२६)
-बीज-पु., वनस्पति० राजमाषः (रा. १६.१३५)
भेण्डा (रापरि, ४.२६)
-(जाबी )-स्री., वनस्पति० आढकी (घ. ६.९३)
-बीजका-ब्री., वनस्पति० पाटली (रापरि, ५..४)
-मह्डिका-ब्री., वनस्पति० अर्कः (शुक्लार्कः)
(रा. 9०.२s)
मझ्धिका (रापरि. १०.२३; रा. १०.२२७)
-सौप्टव-न., साधुतृत्तम् आचारग्राशस्त्यम्
(चवि. 6.9४)
वृत्चि-त्री., चिकिस्सा (चचि. १८.१२८)
उपचारविधानम् (चसू, १२.७)
स्वभा₹ः ( सुक. ३.२५-२७)
शररिधारणम्, उपजीविका (सुड, ६४.६૪)
बत्तनम् (असंसू. ६.३१)
-कर-वि., निर्वाहकरम् उपजीविकावहम् ( सुसू. १.१९)
चृत्तेर्वार-बी., वनस्पति० घहुभुजा (रा. 6.244 )
वृत्र-पु., असुर० (असंसू. 6.9०9)
वृध्र्-वि., स्थविरः, जरठः (चस्. २५.४०) सहतेरूरर्घम् (सुसू, ३५.२९) नबत्यूध्र्व चृद्ध: (सुचि.३५.२१)
पु., चनरपति० वृद्दारुः (ध. ४.१०७)
भूताधिपति० ( असंड. ८)
न., वनस्पति० रैलेयम् (ध. ३.७३)
-काइयप-पु., कषि० अयं बालौषधविषये मतविशेष-
मास्थितः ( कासिद्धि. ₹)
गोनस-पु, मण्डलिसर्पः (युक. ૪.३૪(२)
-जीवक-पु., आयुर्वेद्जो मद्धिं० काइयपस्य शिष्यवरः रोगाणामपरिसंख्येयल्वं मन्यमानः
(कासूलेहाध्याय )
-जीवकीयतन्त्र-न., काइयपसंह्हिता (काकल्पाध्याय)
-च्वरांशुक-पु., पारदयोग० रसहिंगुलजेपाल्युक: ज्जरमः (र..१२.૪२)
-दारक-पु., बनस्पति० बृद्वदाराः (र. २८.૪३-૪७)
बनस्पति० महिपवह्धि:, बेलर्रिका (असंड. ४९)
，－दाए－पु．，वनस्पति० गुणाः－कटुस्तिक्तो，मधुरः （राज）उण्गः पिच्छिलो वल्यः कफवातमः शोथ－ कृमिरक्समेहरह्तविकारूमेद्वातोदरनाशानश्व
（ध． 8.906 ）
－द्रारक－पु．，बनस्पति० बृद्दद्वारः（घ．૪．१०6）
－फल－पु．，बनस्पति० करझः（रा．९．१७₹）
－बन्ध－पु．，पारदबन्ध० घड्डुणाां्रकेण जारितः पारदः（र．११．८५）
－रहा－बी．，वनस्पति० शातावरी（चसू，४．१२）
－वत्स－पु．，एकवपोडऽत्मको बर्सः（सुचि．२६．३५） स्टिद्ध－स्नी．，पु．，रोग० बर्म्म，मेदोजविकारेववेक： （ सुनि．१२；असंनि．११；अहृनि，११）संभ्रासिः－ कुन्दो रुव्वगतिर्वायुः शोफ्यूलकरः सन् चरन् वंक्षणतो सुष्को प्राप्य फलकोशा 5 भिवाहिनीधिमनी： प्रपीड्य फलकोशयोः，फलकोशास्य शा वृद्धि करोति （असंनि，११，२२－२३）संख्या सहविधा－वातजा， पित्तजा，कफजा，रक्तजा，मेदोजा，मुत्रजा，अन्यजा， （असंनि．११．२४）पूर्वरूपाणि－घस्तिकटिमुष्क－ मेढ्र्वेद्ना，माल्तनिम्रहः，फलकोशाशोफ： （ सुनि．१२．५）लक्षणानि－वातजनृन्दि：－वात－ पूर्णदतिस्परों रूक्षोऽहेतुरुक्ठ च；पित्तजः－वृद्धिरोगः पक्षोटुम्बरसक्काशो दाहोप्मपाकवान् ；कफजः－रीतो गुरु，स्निरघः，कण्ड्रम／न्，कठिनोऽल्पर्क्；रक्तजः क्कृण्णस्फोटाssaृतः पित्तनृद्बिलिद्नश；मूचनज－मूत्र－ धारणशतिलस्य मून्रजबूद्धिर्भवति। गच्छतोऽम्भः－ पूर्णद्धतिवरक्षोमं याति । मून्रकृच्छ्रम् मृदु सर्क् फलकोरायोष्षलयं च स्खात् । मेदोजः मृदुस्तालफलोपमः कफजनृद्विलक्षणश्र （असंनि．११．२५．२८）आन्त्रजवृद्टेलेक्षणानि संप्रासिश्र－बातकोपिभिराढारैः इीततोयाsवगाहनैं－
 कुपितो वायुर्यदा क्जुद्राइन्न्रानयवं स्वस्थाना－ द्विगुणीकृल्य，संकुचीकूलाइधो नयेत्तदा वंक्षणसंधि－ स्थो वायुर्प्रन्ध्र्याडSमं शोथं कुर्यात्। तन्र ग्रन्थि－ रूपेण स्थित्वा कालन्तररण फल्कोषं गच्छति। तां मुछ्कबृद्विमाssध्मानरक्कस्तम्भवतीमुपेक्षमाणस्य पुरुषस्य प्रपीडितः। सशाब्दमूर्वर्वुपैति，विमुक्तश्थ वायु：पुनराडsध्मायते（अह्ट नि．११．२८－३१； मधुकोष．सा．चृद्धि：）
वर्धनम्（चसू．२८．३३）
वनस्पति० अद्धि：（ध．१．१४५；सुचि．३७．१२）

कन्द० महाश्रावणी（ सुसू．₹८．३५－३६；
अरु．अहसू．१५．१२）
－कर्णिका－स्री．，वनस्पति० पाठा（रानि．६．．．6）
－कृत्－वि．，वर्धनकारकम्（असंशा．८．₹६）
－द्द－पु．，बनस्पति० गुप्षिः（रानि．७．१३६）
जीवकः（रानि，५．94\％）
चदात्री－ब्री．，गनस्पति० ऋन्दि：（रानि．५．१८6）
－पत्र－न．，छेद्नरास०（सुचि．१५．१६）क्षुरा－
SSकारम्，तच्च द्विविधम्－एकमत्विताड्रं द्विर्वीयं
प्रयताम्य，द्रेऽपि सताद्डुलग्ममाणे（ड．सुसू．८．३－૪）
－बला－सी．，बनस्पति० बला（रानि．૪．४३२）
－रोग－पु．，रोग० वृन्कि：（ सुनि．१२．३）
＇न० वृद्धि，
वृध्द्युपद्रंशम्कीपद्विकित्सित－न．，अध्यायसंज्ञ०० （ सुचि．१९．५）
वृध्द्युपदंशम्म्कीपद्निदान－न．，अध्यायसंज्ञा०
（सुनि．१२．१）
वृन्त－न．，पुष्पद्ण्डः（र．११．८३－१०9）
प्रसवबन्धनम्（ सुनि．८．३）
（बृन्ता）－त्री．，वनस्पति० वृन्ताकी，वृहतीभेदः
द०＇वृहती＇（घनि．१．9०१）
वृत्तक－पु．，घान्य० शालिः（घनि，६．60）
वृन्ताक－पु．，न．，शाक० वार्ताकी（र．१२．94०．49）
（वृन्ताकी ）－त्री．，वनस्पति० हहती भेद्व：
（बनि．१．9०9）
－मूपा－ब्री．，मूषा० घन्तूरपपुष्पननूध्वन्वनल्वती बृन्ताका－ डsकारा मूपा，खर्परादिस्टुदुद्यसस्त्रहरणार्थं－ मेपोपयुज्यते（र．२．१६१－६२）
वृन्द－पु．，कण्ठरोग० भेद्घरोगः（ सुसु．२५．५－७； सुनि．१६．५६）तत्रक्षणानि－वृत्तोन्नतो गल－ पार्यंगो दाइच्चरकरः शोफः（असंड．२५）
वृन्दारक－पु．，धान्य० शालिः（धनि，६．६९）
चृश्या－बी．，बनस्पति॰ अलिपत्रिका（र．२२．१२७）
वृत्विक－पु．，व्रिबयुक्तकीट०（चचि．२३．94०；
सुक．३．५）बृश्रिकस्य विषं तीक्ष्णमाशुकारि，तद्धंश－ समये एवाऽम्निरिव दहति，आश्चेब वद्द्रावणादूर्वर्－ देहमारोहृति पश्राच्चद्धंशक्रणमाभ्रिस्य तिष्टति，ततो दंश आश्वेवा5धिकवेद्नायुक्तः इयाववर्णस्तोदु－ युक्षः स्फुटनभ्रतीतियुक्तश्र्र भवति（असंड，૪३） बृश्विकास्तु त्रिविधाः，मन्दमध्यमढाविष्मेदेन
（ सुक．८．५६）गवादिशक्करकोथजा मन्दुविषा बुश्विकासते रोमबहुला बहुसंध्युपेतपुच्छाः रक्ता उदूरे पाण्डुरवर्णाश्र भन्तन्ति（असंड．૪३） मन्द्वविषा द्नादश बृश्यिकाः－कुष्णः इयावः कर्त्रुर： पाण्द्रुवर्णों गोमून्राssभः कर्करो मेचक：पीतो धूग्रो रोमशः शाड्डलाभो रक्तश्र（सुक．く．५८－६०） सध्यविषास्ययः वर्णतः－रक्त－पीत－कपिल्यः उदरेण धुस्रा：，पुच्छदेरो पर्वन्रययुताः सर्पमूत्रो－ चारपूल्यण्डेम्य उन्नवन्ति
（ सुक．८，५५，म०८，६१－६३）सर्पकोथजा चृश्रिका महात्रिषास्ते वर्णोन ताम्रा नानावर्णा यिचित्रवर्णा इक्तवर्णाश्र भवन्ति（असंड，४₹）सर्पाद्दीनां मृतशरीरक्नेदाद्यिश्विकोत्पत्ति：，सर्पादयो बृश्विकैद्देश्शः सद्य एव जीवितं त्यजन्ति（असंसू，6．२५५－५८） तन्र सर्पदप्पर्चिकिस्सा कार्या－वृश्विकदंशामादौै स्देद्वितं पश्रारम्रच्छितं रजन्यादि चूर्णंर्दुप्टरक्त－ प्रत्तर्तनाँ्थ प्रतिसारयेत्，सुरसाग्रज मातुलुज्नाडम्ह－ गोमूत्रपिष्टं लेपनार्थम्，सुखोषां गोमयं सेद－ नार्थम्，पानार्थ क्षौदयुतं गोघृतं，तथा च बहुरार्करंर्ं क्षीरम् उपयुंजीत（सुक，८．६५－६९）
वृश्चिकर्णी－ब्री．，वनस्पति० आखुकर्णीं（रापरि．३．२१）
चृश्चिका－त्र्री．，चनस्पति० तद्डुणाः－अम्ला，पिच्छिला， अन्त्रनृध्यादिदोधनुत्（रापरि．५．४०）
－विष－न．，बृश्किकदुराविषम्（सुक．८．৮२－७₹） घृश्चिकाली－त्री．，बनस्पति० तद्नुणाः－कटुस्तिक्तोष्णा， हृद्वक्रझुनिक्टित्，बल्या，रक्तपित्तविबन्धारोचका－ sपहा च（ रापरि，९，८）
हिं．－वर्हन्त．
म．－खाजकोलती．
बं．—बिच्चुती．
ता．－काग्जुरी．
मेषराक्जी（ध．१．८७；असंचि．१७）
चक्रा（इन्दु．असंड．९ ）
उष्द्रध्रकः（इन्दु：असंज，९）
बृश्विकपन्नी（चचि．ऽ．४৮）
बृश्र्वरर－पु．，वनस्पति० श्वेतपुनर्नता（चक．चक．४．१६； ฮ．१．२७४）
घृश्थीव－पु．，वनस्पति॰ श्वेतपुनर्नवा（ सुड．३९，२०२） वृथ्श्रीवाद्यरिप－पु．，अरिप० अयं गुल्मझः
（सुउ．૪२．૪६－४८）

वृष－वि．，श्रुक्कोपचयवान्（चक．चसि．१२．२८）． पु．，वनस्पति० आटरूषः（ सुड．३९，१९५） ऋषमः（घ．१，१२५）
कफ्गकृतिप्राणिविशोषः（सुशा．४．७६）
ग्राम्यपझुखिशोषः दृषभः（धपरि．१६）
बिलेसायम्राणि० ग्राममार्जाएः वनमार्जारो वा

$$
\text { (असंसू. } 6.6 \xi-66 \text { ) }
$$

बलीवर्द्ध：（चचि．३．३॰२－ই）
（ वृषा）－घ्री．，वनस्पति० द्रवन्ती（रा．५．३४६）
आटरूप：（र．१३．३）
आयुकर्णी（ रापरि．३．२२）
－कर्णी－स्री．，वनस्पति॰ आखुकर्णी＇（अहुस．१५．३०）
－गन्धाख्या－ब्री．，वनस्पति० बस्तान्न्री（रा．३．२） －घृत－न．，घृत० इदं कासश्वासयक्ष्मापागड्डुनाशनम् （सुड．४१．૪३－४૪）
－ता－स्री．，वृष्यता（अहुसू．ज．५४）
－त्वक्ठत्－वि．，शुक्रवृद्विकृत्（ चसि．८．११）
－दंशा－पु．，प्राणि० लिडालः（चचि．३．३०२）
मार्जारो बनमार्जारो वा（सुसू．४६．७く）
－घंखाङक्षी－स्री．，वनस्पति० मुस्ता（रा．६．६२； ย．१．૪१）
－पर्णिका－स्नी．，वनस्पति० फजिपत्रिका
（चसू．४．9१（94）
－पुष्प－न．，शाक० गुणाः－कफपित्तहरं तिक्षं कडु शीवंतं च（चसू．२७．९६）
－मुप्टिका－त्री．，वनस्पति०（असंसू．6）
－मूलादितैल－न．，तैल०（चचि．२८．960－69）
－वर्चस्－न．，वृष भपुरीषम्，इंदं रक्तपित्त्वम्
（ सुड．૪५．३१）
वृपक－पु．，बनस्पति० आटरूषः（चसू．२३．१५； सुचि．३७．१९）
पाषाणभेद्दः（ असंक．५）
－बीज－न．，शाकबीजम्र（असंचि．३१．6ट）
वृषण－पु．，न．，शारीई० अण्डकोशः，मुष्कः，पुंदेहे घट्पश्वाशाष्पल्यझ्नेष्वेकम्，संख्यातः，दौ वृषणौ
（चशा，6．99）
शुर्कवहानां स्रोतसां मूलं च（चवि．५．८）मांस－ रुधिरकफमेदसां सारादुत्पद्यते
（चसू．१८．₹०）
－कच्छूर－ब्बी．，क्षुद्रोग० कण्डूलस्वत्विकारः कफ－
रक्तजन्यः（ सुनि，१३．५९－६०）

नारा－पु．，सुष्कनाशः（असंशा，२．૪६） वृषणाक्षेप－पु．，रोग० छृषणस्यक्ष्षेए，अइीतितातविकारे－ च्वेकः（चसू．20．9१）
वृपभ－पु．，पश्डु० बल्रीवर्दे，तन्मांसगुणाः－स्निरधं गुरु वृंहणं बल्यं कफपित्तकरं पीनसकरं वातमं कारर्य－ मन्द़ाइभिनाशानं च（घ．६．४०५） बनस्पति० ऋपभः（घ．१．१२५）
（ वृषभी ）－ब्बी．，वनस्पति० दधिपुष्पी（घ．१．१५३） चृषभाक्षी－ब्री，，वनस्पति० इन्द्रृवरुणी（ध．१．२४८） घृपस्यन्ती－वि．，रवार्थिनी（सी ）（सुशा．२．४७） चृषा－स्री．，वनस्पति० आाखुकर्णी（रापरि，३．२२） आटरूपः（र．१३．३）
－कपि－पु．，रा्⿱二小欠：，अमि：（चचि．२३．९२）
घृषाकर－पु．，धान्य० माषः（घ．६．९९）
वृथाणिन－पु．，वनस्पति० ऋछभः（रा．५．१५७）
पृष्टि－त्री．，वर्षा，पर्जन्यः（ अहृसू．३．६）
घृष्य－वि．，गुकवृद्धिकरम्（चसू．१，१०6）पुंस्त्वकरम् （असंड．५०）बाजीकरम्（चचि．१．५） यर्किश्चित् स्निमधं मधुरं छृंहणं गुरु मनसो हर्षणं च तत्संबै वृष्यम्（चचि．२（४），३६）
पु．，वनस्पति० इक्षु：（रा．१४．१८०） न．，आमलकम्（घ．१．२१५）
（घृष्या）－स्री．，वनस्पति० बलाभेदः，बलिका，न्र०＇बला＇
（घ．१．२＜६）
भूघान्री（रा．५．१४५）
－कन्द्रा－ल्री．，वनस्पति० विद़ारी（ध．१．१४७）
－गन्धा－ब्बी．，वनस्पति० घलाभेदो बलिका， द०＇बला＇（घ，१．२८६）
－गन्धिका－त्री．，बनस्पति० बलाभेदो बलिका， द०＇बला＇（ध．१．२८६）
－योग－पु．，वाजीकरयोगः（अछ्टसू．४．२७）
－वह्धिका－त्री．，वनस्पति० विद्दरी（ध．१．१४७）
－घह्डी－ब्री．，वनस्पति० विदारी（ध．१．१४৮）
वेक－पु．，ग्राम्यवर्गो उल्हणेन निर्दिस्टः प्राणिविशोष：
（ड．सुसू．૪६．८५） वेग－पु．，प्रवृत्युन्मुखत्वम्（चसू．．．₹）गतिदायको गुणः（ सुनि，१．८७）
ज्वरादीनामाssविर्भावः，संचारः（चचि．३．৮०）
शरीरगतस्य वावादेर्गातिः（असंनि．१५．३१）
शरीरे रसायनौषधिपाकसमये जायमानं दाहमूच्छा－ डsक्षेपादिकम्（र．१२．७९－く9） आ．को，सं．Ss
－धारण－न．，गतिबिरोधः तचानारोग्यकराणां श्रेष्ठम् （असंसू，५．२६）
－नामन्－न．，शाक० काकाद़नी（सुसू．४६．२३८）
－निग्रहरील－वि．，वेगनिग्रहूतः（ड．）निल्यं वेग－
धारणं कुर्वाणः（ सुड．६१．५）
－प्रवर्तन－न．，शारीरवेगानां प्रदृत्ति；（चसू．१६，५）
－रोधिन्－वि．，वेगधारणरीलः（असंसू．९．७९）
द्र०＇वेगनिम्रहृशील．＇
－वत्－वि．，प्रसरणाील：（ड．सुड．३९．२३）
－विघात－पु．，चेगावरोधः（सुचि，३．३）
द०＇वेगधारण．＇
－विधारण－न．，वेगधारणम्（ असंसू．९）
－विधारिन्－वि．，वेगावरोधकः（अद्दसू．e．90）
दू०＇वेगनिम्रहइील，＇
－संधारण－न．，वातिविण्मूत्रादिवेगानामदरोधः
（चसू．२५．४०）
न्र०＇वेगधारण．＇
－हानि－पु．，वेगनाशो वेगनिर्गमनम्（सुड．३९，८४）
वेगागम－पु．，वेगपाषिवेंगस्याडsगति：（ सुड．३३．७३）
वेगाघात－पु．，वेगधारणम्（ सु．५०．४）
द०＇वेगधारण．＇
वेगान्तर－न．，अन्यो वेगः（ सुक．२．४૪）
वेगापाय－पु．，वेगहानिः（ सुड．३९．१४५－१४६） दू०＇वेगहानि＇．
वेगाभिघातरील－वि．，चेगनिग्रहुणकर：
（ असंसु．२७．३३）
द०＇वेगनिग्रहदील’．
वेगित－वि．，वेगयुक्तः（अहृस．२．१९）
वेगिन्－पु．，रोग० बाह्यायामः（असंनि．१५．२९）
（ वेगिनी ）－त्री．，रोग० हिध्मा，यमलापरपर्याया
（असंनि，૪．२૪）
वेगोदीरणण－न．，वेगोत्पच्तिः（अह्हस् ．१२．४१）
वेड－न．，सार्देविच्छिन्नचन्द्नः（काखिंल．१५．१६）
वेणागमूलक－न．，वनस्पति० उशीरम्（रा．१२．२६） बेणिका－स्री．，गुणन्त्रयग्रथितउपयन्त्र०（सुसू． 6.94 ）

विषवारणिका रज्ञुः，विषदप्टस्य दंशोपरि बन्धनाथं प्रयुक्का（चचि．२३．३く）
वेणी－ब्री．，वनस्पति॰ देवदाली（चक．चक．२．३， ध．१．१७₹）
वेणु－पु．，वनस्पति० वंशः（घ．४．१३७；चसि．३．७） वाद्य० वंशी（सुचि．३४．१२）
－करीर－पु．，वंशमूलाड़ुर्दः शाक：，तद्युणाः－－गुखः कफमाइतकोपनः्थ（सस，$२ ६ . ३ ० ५) ~$
－Тब्बर－न．，वंरानलिकाडभ्यन्तरम् （ सुड，१७．१९－२१）
－ज－पु．，वनस्पति० वेणुयव：（रा．१६．१२६）
－जात－न．，श्राक० कषायं बातकोपनें च
（ बुसू．•६．२९३）
नाडी－ब्री．，नाडीभाजनविशेषः（युड．१७．८－१०）
－निल्लेखन－न．，वंशतक्षणं，वंशत्वक्त（सुचि．१९．८）
－निस्वन－पु．，वनस्पति॰ इक्ष़：（ध．४．१२०）
－पत्रक－पु．，सर्ष० मण्डही（ सुक，૪．३४（२））
（－पत्रिका）－स्री．，वंशपन्रम्（ सुक．१．५२－५४）
－पत्री－ब्ही．，निर्यास० नाडीहिएन्डु（ घ．२．४०）
－पर्णी－ब्री．，तृणधान्य०（असंसू ．०．१५）
－पर्वन् न．，वेणुप्रन्थि，ग्रन्यायद्यु विमर्द्वनोपयोगि
（असंड．₹५）
－बीज－पु．，बनस्पति० बेणुयकः（ रा．१६．१२६）
－यव－पु．，बनस्पति० वंशफलम्（चस्．२७．२०） बंश्रातण्डुलः（सुसू．२०．५）तद्दुगुणाःकषायो－ डनुरसो मधुरह，कहुपाकी，रुक्ष उब्णः；शीवः（रा） बब्मूत्रो वातकोपनः，कफहरः（ सुसू．．४६．२६） पित्तमो वीर्बृतृद्किकरो बल्य：，प्रमेइक्किमिविषनारकः
（रा．१६．१२६）耳०＇वंशा＇
वेणुका－ब्री．，तन्नामकफलविषमेदः（ युक，२．५）
चेत－पु．，बनस्पति॰ चेत्रः（रापरि．५．१४）
चेतस－पु．，बनस्पति॰ वद्युणाः－तिक्र：ईपत्कषाय：，कटुः， स्बाढु＇，खीतो रक्षोघो भूतनाशानो रल्यो दीपनः कफपित्त⿱刀口卄 मणन्युद्धिकरो रक्रवित्तनाशानश्र

हहं．一बेंत．
म．－बेत，थोरवेत．
गु．一नेतर．
बं．－－वेत．
फा．－वेत．
सुगन्धिमूलम्（ चक，चचि．३．२५८ ）
वेत्र：（ चसू，३．२७）
अम्बवेतसः（र．१५．६६）
शा््य० वेतसपन्राकारं शास्यम्，तदूब्यधनाथिमुपयुज्यते （अहत，२६．९）
（ वेतसी ）－ब्बी．，वनस्पति० जम्बू：（घ．५．८४）
－पत्रक－न．，ब्यधनोपयोगिशस्बम क्रुलविस्तारं चतुर－

ॠ्रुल्मायतं，चतुरक्रुलं वृन्तं；कैशिकी धारा
（ सुसू．С．$\gamma$ ）
－शाक－न．，शाक० दूंदं कटुतिक्ताम्लं वातलमधो－ मार्ग्र्रवतंनें च（चसू，२७，१०९）
चेतसाम्ल－न．，वनस्पति॰ अन्लवेतसः（चचि．१२．३५；
घ．२．९६）
चेताल－पु，भूतयोलिविरोष：（चचि．२३．८८）
भूताधिपतिविशेषाः（ असंड，v）
वेत्र－पु．，न．，बनस्पति० कपायः，सीतः，पित्तहो भूतमश्न（रापरि．↔．१४）निर्बापणप्रदेंहे उप－ युज्यते（चसू．३．२६）वस्य पुष्पं विषा－ जन्वितमस्ति（ सुक．२．५）
－करीर－पु．，बेत्राह्ड़र（ बुसू，४२．99）
－फल－न．，पघ्यबीजससं फलम्

> ( उ. हुसू. ૪५. १३९)

वेत्राग्र－न．，शाक० वेत्रकरीरम्，वदुणाः－कफवित्तहरं
तिक्ते शीतं कहुविपाकि च（चसू．२७．४； सुसू． 8 द．२60）
वेत्राम्ल－न．，वनस्पति० अम्लेखेतसः
बेद्द－पु．，ऋग्वेद़ाद्वि：（चसू．₹०．२१）
ज्ञानम，वेत्ति इति वेदे：ज्ञानम्（ भमरकोशा）
आयुरेंदेंः（ सुसू．३．४）
संख्यासंकेतविरोष：，घात्वारो बेढ़ा：，तेन बेदपदद्स
चतु：संख्याभिधायकत्बम्（र．२९．२३－२૪）
（ वेद़ी ）－ब्री．，आसनम्，पिण्डिका（चश्ञा．८．90）
－भून्हा－ब्बी．，वनस्पति० गन्धपलाशः（ रा．६．९०）
－यिव्व－पु．，मनसो ज्ञापयिता（ गुरा．३．४）
－वादिन－पु．，वेद़प्रतिपायैकानुवाद्क：，वेद़सिद्दान्ता－
नुगामी，अयुर्वेंद्वाढ़ी（ड．मुरा．५．१८）
－विद्－वि．，आयुयुेक्तःः（ चसू．१，८६）
वेदना－ब्री．，लक्षण० दुः्खम्（चशा．१．८६）
सुखदुःखोपलबिधः（ चशा．४．१५）
रोग：（चशा．१．८६）
लक्षण० शूलः（ सुशा．१०．७）
भावि：，प्रसबवेद्ना（असंशा．३．३०）
－घ－न．，शूलमः（ धूपः ）（ पुसू．५．१ज）
घेद्नाश्रयसंजक－वि．，बेद्नाकारणत्वेन ब्यपदिप्पम्， कारणल्बेनोंक्ष कालाद्ययोगादि（ चशा．१．३५）
वेद्नास्थापन－बि．，चेद्नोच्छेद्यूंकंक शरीरस्य प्रकृतौ
स्थापनम्（चसु．४．१८）

वेद़नास्थापनगण-पु., दृच्यगण० महाकषायवर्गो एको गण:, चेदनायां संभूतायां तां निद्य शरीरं प्रकुतौ स्थापयति। शालकट्फलकढ़म्बपव्मकतुम्बमोचरसशिरीषवक्झुलैलवालुकाशोका इृति द्रोमानि वेद्नास्थापनानि (चसू. ૪.१८)
वेद्धयित्व-पु., मनसो ज्ञापयिता (सुशा. ₹.૪)
वेदाङङ-न., खिक्षा कल्यो उ्याकरणं छंद्दो ज्योतिषं निर्तं चेति पइ्वेद़ाह्नानि (काखिल, २.३)
वेद्विका-स्री., विवाहाद्दिलिमित्तमामेष्टकादि रचितश्यतुरक: (सुसू. २९.३२)
वेद्वितृ-पु., आरार्मा, जगद्देदयतीति वेद्दिता (चशा. ૪.८)
वेद्निनी-छ्री., त्वग्विशेपः, पश्चमी त्वक्, मीहे: पज्ञभारग्रमाणा ( सुशा, ४.૪)
वेदोत्पत्ति-बी., आयुर्वैद्दोत्पत्तिः ( सुसू. ३,૪) अध्यायसंज्ञा० (मुसू. १.9)
वेध-पु., च्यवायिगुणिरौषधैः सहितः मूषादुतनान्नरजतादिद्धव्ये क्षित्तः पारदः (र. ८.८८) किमियानाम्ना प्रसिद्धः संरक्कारः चेधविया रसार्णवाडऽदौ दुलविधाननाक्ना प्रसिद्धा (र. 4.99)
-कर्मन्-न., वेधाद्विकं कर्म किमिया (र. ५.३-૪)
-मुस्य-पु., वनस्पति० कर्चूरः (घ. ३.३४)
(-मुख्या)-बी., भैषज्य० कस्तूरिका (घ. ₹.२८)
बेधक-पु., घनस्पति० अम्लवेतसः (रा, ६.१४६) न., वनस्पति० धान्यकम् (रा. ६.९८)
वेधनी-बी., बनस्पति० वन्नमेधिका (रा. ५.१८४)
वैधिन्-पु., वनस्पति० अम्लवेतसः (रा. ६.१४६)
वेध्य-न., अप्टविधरास्तकर्म्वेकम्, अल्पमुखैः शास्लैठ्यघननीयं सेरादि (ड, सुसू, ५.०) वेध्यविषया:बहुविधाः सिरा मून्नवृद्धिर्द्रोद्रम् (सुसू. २५.9०)
वेपक-पु., वेपनम्, कम्पनम्, तेन वेपको रोगत्वेन कम्पनम् ( सुचि. ३६.४५)
घेपथु-पु., लक्षण० कम्पः, वेपनम् (चनि. १.२१; सुचि. २४.८s)
रोग० अशीतिवातविकारेष्वेक: (चसू. २०.१9)
वेपन-न., बातरोग० कम्प: (चचि, २८.१३४;
सुशा. ६.२४)
वेपमान-विं, कम्पमानः (सुड. ६१.११)
वेला-ब्री., कालः ( सुड. ३३.७२)
कूल्मर्यादा, तीरम् ( सुचि. ३५.३०)
वेह्ड-पु., न., वनस्पति० विङच्रः (असंड. $\gamma$; अहसू. १५.४)

मरिचम् (र. २.०५)
वेह्दन्तर-पु., वनस्पति० वाल्कम् (अहुसु. १५.२४)
वेह्धरिका-बी., घनस्पति० वृद्धदारः (असंड. ४s)
वेल्धितक-पु., वैकरजेम्यख्यिम्यो जातः सर्पविशोष: अयं मण्डलिस्पर्पविशोषवद्वतरते ( सुक, ૪.३४) न., सीवनप्रकारेण्वेकः, त⿹勹च कुटिलं तिर्यक् प्रणिहितया सूच्या सूत्रेणैकेनावेश्य्य संपादितम्
(सुसु. २५.२१)
वेद्धितबन्ध-पु., बन्घ० तिर्यकस्थे शाखाघाते घनवाससाऽसौ प्रसंपायः (असंड. ३१)
वेशावार-पु., संसकृतमांसविशेषः निरस्थि पिशितं पिष्ट स्विन्नं घृतगुडाडन्वितं कृष्णामरिचसंयुक्तम, तद्रुणाः-गुरुः स्निग्धो बलोपचयवर्धनः
(चसू, २७.२६९; सुचि. २.२५) शाकादिपु च्यद्जनार्थमुपयुक्षं धान्यजीरकादियुक्तं चूर्णम्, उपस्करः (चसू. १४,૪२) ब्यक्षनम् (सुचि. ३२.१२)
वेशाबारोपनाह-पु., उपक्रम० स्वेदुविशोष: (सुचि. ३२.१२)
वेइमन्-न., गर्भिणी यत्र वसति तस्स्थानम्
(का. जातिसूम्रीय )
( वेइम )-कुलिए्ञ-पु., गृहकुलिइस्तद्युणाः- रकपित्तहरोडतिश्युकलश्न (सुसू. ४६.69)
-धूम-पु., अगारधूमः, गृहधूमः (चचि. २६.१४) वेशय-पु., वेइम (असंसू, ५.५९) द्र० 'वेर्मन्".
वेष-पु., नेपथ्यम् (अहसू. २.३१)
वेए-पु., निर्यास० श्रीवेप्टः (रा. १२.१९२)
न., वेट्टनम्, दन्तवेप्टनम् (सुनि. १६,२१-२३)
-सार-पु., निर्यास० श्रीवेट्टकः (रा. १२.१९३)
वेप्टक-पु., बनस्पति० शाल्मली (घ. ५.१२६)
श्रीवेप्पकः (रा. १२.९२)
वेश्टन-न., अग्रन्थिबन्धनं सर्पादिमिः (चसू, १८.४) लक्षण० उद्देध्नम् (चसू. १८.३१) चलनम् (हे.) ग्रथनमिवाऽङ्ञास्य ( अरु. अह्टसू. 92.40)
वेसबार-पु., संस्क्रतमांसविशोषः बेशावारः (चसू. ३.१९) झ० ‘वेराबार’.
स्विन्धपिप्पुदूरादिकल्कः (सुसू. ૪६.४००)
वेसवाराम्बुरूप-वि., वेसबारसंमिश्रजलसद्राम्
(सुड. ४०.१९)
द्भ० 'वेरावार'.

वैकरअ-पु., सर्ष० संकीर्णजातः पृथग्जातीयसर्मिणीपृथग्जातीयसर्पाभ्यां जातो वैकरजः ( सुक, ૪.९-१०) कैकरझास्तय:-तद्धथा-माकुलिः पोटगल: क्रिम्धराजिरिति, तत्र कृष्णससेपण गोनस्यां बैरीत्येन का जातो माकुलि;, राजिलेन गोनस्यां कैपरीत्येन वा जातः पोटगलः, कृण्णसरेंण राजिमल्यां बैपरीत्येन बा जातः स्विर्धरालिरिति, तेपामायस्य माकुले, पितृवद्विपोल्कर्षः, होयोर्मातृaदिल्येके
( मुक. $8 . ३$. ( 4 )
वैकरओो.द्रव-वि., बैकरआाजातः, वैकरसेम्यखिभ्यो जातः वद्यथा-दिज्येलक:, रोधपुप्पक:, राजिचित्रकः, पोटगएः, पुष्पाभिकीर्ण:, दर्मपुप्प:, वैद्धितके्रेति, तेषामाद्यास्वयो राजिलवत् शेषा: भण्डलिबत् ( बुक. ૪.३४)
वैकल्यकर-वि., वैकल्यं कर्मांसमर्थेख्वम्, तृ्करम्
( मुशा. ६.२२)
-मर्मन्-प., मर्म० चतुश्रत्वारिंरहैद्वैकल्यक्राणि मर्माणि ( पुरा, ६.८) तानि लोहिवाक्षादीनि ( सुरा, द.१२-१३) बैकल्यकराणि सौम्यानि, सोमो हि स्थिरखाच्छेल्याच माणाडवलम्बनं करोति ( सुशा, ६.१६) वैकारिक-वि., विकृतिभबम् ( चश्रा. ४.२५)
( वैकारिकी )-बी., विकारभवा लिद्ना ( उग़ा. ४.३३)
-वर्ण-दु., विकृतवर्णः, नीलइसावताम्रद्रितक्युक्काश्य वर्णा!, शरारस्य बैकारिका भवन्ति (चई. १.९ )
-स्वर-पु., विकृतस्सरः विकारजनितः स्वरो बा एकककल्म्यस्ताऽघ्यक्तराद्न दक्षा मदी ना sनुकीर्णास्स्वातुराणां स्वरा बैकारिका भवन्ति (चई. १.१४)
वैकारिकाहंकार-पु., अहंकारभेद्:, साच्विक: अढेकारः ( सुरा. १.४)
वैकिर-न., जङ० सिकतां विकीर्य यज्जलमाडsपयते तत्, तस्य गुणाः-क्डु, सक्षारं, श्रेप्मघं, लघु दीपषनं च ( सुसू. र५.३५)
बैकुण्ठ-पु., बनस्पति० अर्जकः (रा. १०.८५) बैकृत-न., विकारः विकृतिरेव वैक्कतम् ( सुसू. १४.३) स्वभाइतः प्रकृतितो यहैक्कृतमन्यथात्वं तत्
( घुसू. २८.८)
वि., विकारमवः (असंशा, ८)
( वैक्टती )-वि., विक्कृतिमूल (चसू. १७.११५)
वैक्रूल्य-न., बन्ययात्बम् ( सुउ. ३९.११६)

वैक्रन्त-पु., न., रत्न० महारसेषेवेकं, खनिजोपल० गुणा:- आयुण्यं बल्यं वर्ण्यमति ृृष्यं दीपनं रसायनम् । प्रमेइ-वार्थक्य-क्षय-प्रहणी-कासमश्र (ध. ६.૪૪) तस्य दुविविधानम्-भम्लवेतसरसेन भावितं कुकुकरण वैक्रान्तं तीव्रातपे सक्ताढार् दवतां
 गोपध्रैपत् सबं भाण्डे विनिक्षिपेत्। तसिम्भाण्डे समद्विनर्षयन्तं बैक्रान्तं स्वेदेयेत्। ण्दं सर्सद्विनस्वेदनाऽनन्तरं तद् द्वतां गच्छति (र. ४.6५) चैलानस-पु., ₹पि० रोगाडपहरणचिन्तनार्थ हिमबतः पार्थे समेतेपु महर्पिभु एकःः (चसू. १.१३)
वैगन्धिक-पु., गुद्धान्धक: (चक.) त्रिजातकश्रतुज्ञातकः। ज्ञाः (चचि. २₹.२२₹)
बैगुण्य-न., विगुणास्य भावः, विपमो गुण:
वक्ता ( युचि. १५.૪)
वैचिन्य-न., विकृतचित्तलं, भ्षुद्धमनस्बम् (चचि. ₹.३६,
उन्माद़ादिभानसविकारः (घुचि. ₹६..१४)
चैजयन्तिका-बी., घनस्पति० अम्मिमन्थ: (रा. ३.१३६) कैजयन्ती-की., वनस्पति॰ अभिमन्थः ( सुचि. ૪.३२) मुक्तक: (इन्दु. असंड. २२) टाहकका इति भापायामिति ( इन्दु: असंचि. १४) वैड्रुर्यम्तभराज-पु., देवता॰ (अहृ. १८.१५़ूर्श) विद्रूलिशिसंभवम् ( ुु. १५.२६)
बैद्रूर्य-पु.; न., रलन (असंसू. ८.९६) ग्रुभवैड़यं-रक्षणम्-इयामवण्ण झ्युभ्रदण श्रेतवण वा 1 सर्वत: समानाडsकारं समं प्रकाशमानम् । निकृषवैँडरें-उक्षणम्-३्याम-लोयसमच्छायं चिपिटं लघल्पभारं कठिन रन चर्णगामिंतें रेखासहितम । वैद्रूं-गुणा:रकपित्तम प्रज्ञाडड्युर्वंल्बर्धनं दीपनं मलमोचनं प्त्तमधानरोगमं च (र. ૪.६, १-६२-६₹) अक्षिरोगनुत् (चचि. २६.२४६) विपक्षम् (चचि. २३.२५२-२५३) डेखनम्
(सुस्, Ү६.३२९)
चैणव-वि., वेणुमयम् वेणुभवं बेणुकृतं बा
(मुसू. २६.१९)
वैतरण-पु., धन्वन्तरिशिण्येज्येकः ( सुसू. १.३)
वैद्र्म-पु., द्व्तमूलरोगः दन्तमूलेपु जायमानो रोगः, तन्र दन्ताश्रला भवन्ति, अयमभिघातजबैदर्भ इसुच्यते ( पुनि, १६.२३-२४)
[ ैैद्ल ] अयुयेंदीय - शाब्दकोशः [ बैरूप्य ] טくS

वैदल-वि., मुनादि०० मापकुलस्थादयो हिन वैदलल्वेन निर्दिएा:, शिम्बिदल्योोरिभजनात् वैद्यल्लं मुनाद्वीनाम्। मुद्रबनमुदकलायमकुषमसूरमझल्यचणकसर्तानत्रिपुखकहरेण्वाठकीप्रभृतयो वैद़ल( मुसू. ૪६.२७) तहृृतमक्ष्यम्, गुणाः-कपायं सृट्टारंतं लघुु च (मुस्. ४६.૪०२) वैद्लानां सामान्यगुणमाइ कषायमस्राः शीताः कहुपाकाः बातकरा बन्दमूत्रपुरीयकराः पिन्तश्रेप्महराश्य
( घुस. ૪६.२८) कीट० वदुणाः-वायव्योडसी वातरोगान् करोति
( सुक, <.4-६)

वैडूर्य-पु., न., रत्ल० बैद्रूर्यम् (चचि. २₹.२Ч३-५そे; ₹. ૪.૬9)
-पात्र-न., (परिख०) चैद्दूर्थर्लरचितं भाजनम् (असंसू. 9०.३६)
बैदेहृनिमि-पु., ऋकि० (कासू. २०.३)
बैदेहिका-बी., वनस्पति० पिण्पही (असंड. ४6)
बैदेही-खी., रूना० संकोर्णा ल्रता० वस्याः दंश्रक्षणाजिअम्रिदग्बनिभो मृशवेवद्नायुक्को गर्भीरो हत्तीडातीक्ष्णाउत्वरोहयुक्तश्न (असंड. ४५) बनस्पति० पिष्पली (रा. ६,१००)
बैद्य-पु., भिषक विद्यायोगादेधस्त्वम्
(चचि, १.(૪).५२-५३) वैद्यगुणाःपर्यवद्वातथ्रुतता, परिदृद्टकर्मता,दा़्ध्यें,शौंच, जितहुसता,उपकरणनत्ता, संवेंन्भ्रियोपपच्रता, प्रक्रुतिज्ञता, प्रतिपत्तिज्ञा च (चवि. ८.८६) वैयश्य तत्वाभिगतशाख्रार्थ: स्वयंकृती लघुदसः श्रुचिं, ड्रूः, सजोपस्करमेषजः प्रत्युत्प््रमतिर्धींमान् व्यबसायी विशारदः, सत्यधर्मपरः (गसू. ₹४.१९-२०) कुलीनो धार्मिक: व्रिग्धः सुभुतः सततोश्यितः अलुख्घोडशाो भक्ष: कृतज़ः त्रियद़र्शान: कोधपारुण्यमास्सर्यमायाडsलस्यविर्वनितो जितेन्द्दिय: क्षमाबान् शीलन्ययान्वित: असंभ्रान्तोडनुरक्क: हितिपीपी प्रगबभो निपुण आहस्यर्वाजितः (सुक. १,८-99) रसकिशारदःः स्यात् ( सुसू, ३४, 6) वैय्यस्य शान्ककर्मणण गुणाः-रौौ्यमाशुक्किया शाक्रतैक्ष्प्यमस्वेद्वेपथुरसम्मोछश्य (सुसू . प. १०) दिंविधो वैचः--प्राणाइभिसरः रोगाडभिसरः (चसु. २९,५) नाथ-पु., योग० शार्दभस निज्कमान्रं कर्दिका भस्म चतुर्निक्क मयूरतुल्य कथांशां हरितालगन्धकटद्कणानि कर्षमात्राणि रैप्यनागपारद्भस्मान्यर्ष-

कार्षिकाणि चिन्रक्ताथेन संमर्च बराटमण्द्रहचूर्थान वन्दोलकं विल्रिप्य गजपुदे पचेत्। मात्रा-अर्धमाषा। अनुपाने-ताम्बूलरससर्मद्दितं मरिचचूण्ण ताम्यूलपत्राsरलिस मधुना हियंगवीनेनेत घृतेन वा युक्रम्। मर्याद़ा-द्वाचत्वारिंशद्रचत्तारिंदादा दिनानि। अंय योगः क्षयनाराक: (₹. १४.५२)
-मानिन्-वि., धवैच्रमप्यात्मानं बैचं मन्यमानः (चवि. ₹.र५)
-वाभयकृत्-वि., वैद्यवाक्न्यमविकल्पम् आचार्येवेन अनुरुण्यमानः परिचरगुणेप्वेक: ( सुसू, ३४.२૪) -वाक्यस्थ-वि., वैधबचनकरः, ब्याधितगुणेवेक: गुण: ( मुसू. २४.२१-२२)
-विद्दग्ध-वि., वैयमानी, ैैधंमन्वः (चसि. २.५)
-समूह-पु., वैधसमुदाय:, स च नि:संशयकराणां श्रेध: ( चसू. २५.४०)
वैद्युत-वि., वैद्युतो नाम दिण्यापिभेदेद (युचि.३.२६-२७) वि., विद्युत्सम्बन्धी (असंशा. 4.4६)
वैद्दुम-वि., विद्दुमसम्बन्धि ( चूर्णम्) ( सुड. १०.१५) वैधर्म्य-न., विर्दुो धर्मः (चवि, ८.३६) विसटरो धर्मः ( सुरा. १.९) विधमां नाम विस्दधर्मा विपरीतधर्मा था, तदूच्चं बैधर्म्यम्
वैधान्री-बी., चनस्पति० ग्राही (रा. ५.१४८)
आमलकी (र. २३.६४)
वैनतेय-पु.. देवता० विनतात्मजो गरह:
(असंसू. $6,9 \gamma$ )
वैपादिक-न., रोग० भ्रुदकुछ्छण्वेकम्, तन्र लक्षणम्ंपाणिपादस्फुटनंत तीववेद्रनम् (चचि. ७.२२)
वैपादिका-घ्री., रोग० वैपादिकम् ( बुचि. २५.४२) ₹० ‘वैपादिक".
वैमल्य-वि., विमलता, शुद्दि: (अहसू. ૪.३०) वैयाः्र-कि., ब्याघस्येदे नाम ब्याघसम्बन्धि यथा तघम्मादि (चरा. ८.9०)
बैरस्य-वि., लक्षण० विरसता (चसू. ५.७२) जनिएरसता (चइ. २.१९) उचिताद् आहाररसादन्ययास्वम् (चक. चसू. २८.९-१०) रसदोषपवविकारेण्वेक:
( सुसू. २२.९)
चैराटक-पु., कच्दविषभेदः, लक्षणम्-अन्लुक्सं शिरोरोगश्ष जायते ( सुक. २.५)
वैरान्तक-पु., बनस्पति० अर्जुनः (रा. ९.१९१)
वैरूप्य-वि., विसूपस्य भाबो नाम विस्पता
(चशा. ८.३२)
७९. [ वैरैकीयद्रव्य ] आयुर्देयीय - शाव्दकोशः [ वेष्णवी]

वैरेकीयद्रव्य-न., विरेको विरेचनम्, विरकस्येद़मिति वैरेकीयं, तच द्वब्यम् विरेचननद्यव्यम् (सुसू. ४४.१२)
वैरेचन-वि., विरेचनोपयोगि विरेचनसम्बन्धि
( घुसू. ४४.५)
-धूम-पु., धूमविरोषः असौ द्न्नमूलगताधिमांसे बातस्रेम्मजकासे च प्रयोज्यः ( सुचि. २२.२५)
वैरेचनिक-वि., विरेचनसम्बह्बी (योगः)
( मुड. ४४.94)
वैरेच्य-वि., वैरेचनिकः, यथा ध्रूविशोष:
(चसू. ५.३०)

द० 'बैरेचन धूम '.
वेरोधिकत्व-न., विरोधकत्वं नाम द्वव्याणां परस्परगुणविस्द्दत्वम् (चसू. २६,८०)
वैरोधिकनिमित्त-वि., विस्छाडइशननिमित्तः ( विकारः) (चसू. २६.११३)
वैवर्ण्य-वि., चर्णहीनता (चनि. ५.७) विवर्णता
( सुनि. १.२५)
वैवस्बत-पु., देवता० यमः ( (ुर्यूू. ३१.२४)
वि., यमाधिष्टितः, याग्यः यथा पाशः
(चचि. $9(\gamma), ६ 0)$
-क्षय-पु., यमगृहम् (चचि. १. (४).६०)
वेवाद्विक-वि., विवादं कुर्वाणः विबादे नियुक्को वा
(चसू. २९.९)
वैराद्य-वि., अच्छतं, पिच्छिल्लगुणस्य विनाशको गुणविशेष: (चवि. ८.३८) निर्मलता.
( गुचि. २४.९-१०)
वैराल्य-न., विगतशल्यवंवं नाम श्यल्यराहिलम् (चशा. ८.३१)
वैशाखी़-बी., बनस्पति० पुनर्मंबाभेद्: क्रः
(रा. ५.४०6) द० 'पुनर्नबा'
वैशारद्य-न., पाण्डिलम् । परवचनाभिभवपाण्डिल्यम् (चवि. ८.94)
वैरीजाता-बी., वनस्पति० पुग्रदात्री (रा. ₹.\%७)
वैरोपिक-वि., विश्षि:, परस्परव्यावृत्त:
इति यावव् ( चशा. ४.१४; हुचि. ९..११)
वैरिमक-वि., वेइस गृहम्, तत्र भवो नाम गृदप्रतिछित्रित (चई, १२.३५)
वैइय-पु., सर्पजातिः तह्रक्षणम्-भमी सर्पाः कुण्णहोहितवर्णा:, बज्रतिभा धूम्राः पाराबताडsभाश्य
( स्रक. ४,२७)

वैध्रवण-पु., कुचेरः (चचि. २३.८9)
वैश्रवणावास-पु., वनस्तवि॰ बटः (४. ५.७६)
चैश्बदेवीनी-स्री, पूतनाग्रहल्याडपरं नाम (का-बालग्यहचि.)
धैश्वरूप-न., विश्वरूपस्येद्रम् विभ्वरूपसंबन्धि
(असंसू. २२.9०)
वैश्वरुप्य-न., नाना प्रकारं रूपं यस्य स विश्वह्प;, तस्य भाइः। विश्वर्प्यम् यथा दोषाणाम्
(सुख, ६१.9८-१९)
चैश्वानर-पु., देचता० अलि: ( मुसू. ५.२९)
पारदयोग० विण्णुकान्ता जेपालं लाइल़ी देबदाली इत्येस्बो द्विगुणं गन्ध्रकं पारदें चादाय सर्वानेतान् यवक्षारयुक्तचिश्वाफल्काथेन पक्षमान्रं मर्दंयेत्, पुटयेच्च । मात्रा-गुझ्जात्रयम्| अनुपानम्-उण्गाम्बु घुतसैन्धबानि च। फलं-गुल्मनाशः (र. १८.०४) पारदादियोग० पारदग्न्थकताम्रझिल्लाजतुकान्त-लोहचित्रकत्रिकटुक्छनिर्गुण्डीमुसलीवस्सनाभाडजमोढ़ानां चूण्ण निम्बकाथेनैकविंशातिवारं भुज्राजरसेन च सत्वारं मर्द्दियित्वा ततो गुटिका: कुर्याव। अनुपानें मधु। समयो रात्रिः। फलं-जलोद्दरविनाशः
(र. १९.३२-३५)
-पोटली-पु., पारदादियोग० पारदगन्धककपदेभस्मानि गोदुग्घेन संमर्म्य गजपुटे पचेत् । अनुपानं -एकोनविशतिमिरिचानां चूर्ण मधु घृते च। मान्रा -बह्लम् । पर्यं-दधिभक: घृततकौडनो मधानेक्वे रात्रौं च दुग्धौद्नः। परिहारः- विद्दाहि विदलं भूरिलयणं तैल्वाचितं बिलं कारवेदं बुन्ताकं काभिकं च बर्जयेत्। अयं योगसीववरमन्तिदीपनः
(र. १६.१३०~१३し) वैभ्वानरोचित-वि., वैश्वानरोचितो नाम अम्रिसेवासात्मः यथा बाल्हीकादिजनः (चचि. ३०.३१६) वैश्वामित्र-पु., विध्वामिन्रस्याडपत्यं बैश्वामित्रः सुश्रुतः ( सुड. १८.३) वैष्यक-वि., विषमस्य भावः, विषमता (चसू. १८.५४) -गमन-वि., विषमावस्थ|यातिः, वृद्धिज्हासगमनमिए वैपैम्यं शेयम् (ड. चशा. ६.४)
चैछिकरिक-वि., विक्किरस्येद्यम वैधिकरिकम् (मांसादि ) (अढ्दसू. ६.५४) वैप्रन्र्य-वि.. विटन्भित्वम्, स्तम्भनम् (घुसू. ४२.८(9)) वैप्णवी-बी., निद्रा विष्णुमायारूपत्वेन विष्णोरियं बैण्णवी इति ( मुशा. ४.३३)
बनस्पति० शातावरी ( रा. ४,૪४०)

निर्थास० वंसरोचना (घ. २.५५)
-सेना-त्री., हरितालम्म् (र. १२.१०४)
वैसर्प-वि., चिसर्पचिकित्सितोक्तम् ( सुड. २६, १\%)
वैस्वर्य-न., रोग० विकृतस्वरश्वम्, विकृतस्वरः
(चसू. 4.90 )
वि., विस्वरत्वोट्पाद्कम् ( सुसू. . ४५.२9०-२.99) वैहायस-न., अन्तरिक्षम् (चचि, १२.३१)
वोडिक-पु., कोशस्पवर्गो उल्दणेन निद्दिएः प्राणिविशोपः
(ड. सुसू. ४६.१००)
वोट-पु., चेध्टिकम्मकरः, परिनेश्टा (सुक, १.१世-१८)
बनस्पति० ॠपभः (रा. ५.१५५)
हयक्त-वि., इन्दिग्राह्लम्, ' च्यक्षमैन्द्रियकं चैब गृद्यते तद्यदिन्निसैः' (चशा. १.६२) महद़ादि तच्वम् (चशा. १.६०)
-कर्मन-वि., वायु:, प्रकटक्रियोडब्यक्षो वायु; स्वकर्मोस्पादनेन व्यक्को भवति तस्माद् व्यक्तकर्मा
( सुनि. १.७)
-तन्धा-त्री., वनस्पति० गिरिकणीं (रा. ३.१२५) यूथिका (रा. 9०.२५१)
-त्रिवर्ण-वि., व्यक्ताः स्फुटाः अक्ष्ण्णोः रक्तनुक्तक्रण्णवर्णाः यस्मिन् तद् (असंसू. ₹.२६)
-रसता-प्री., रसनेन्द्रियग्राह्यमधुरादिरसता (सुसू. ४४.99)
-लक्षण-न., (परिव०) सुस्पषं चिह्लम् (सुशा. १.२१)
व्यक्ति-स्री., व्याधिव्यक्तिः (सुसू. २१.३६)
-दर्शाक-वि., आकारदर्शकः ( चक. चचि, २४.८३)
-वयवसायार्थ-वि., पूवोंक्तर्थैवैशाद्यहेतुकम् (चनि. १.४१)
व्यर्चीभाव-पु., अभिव्यक्तिः ( चशा. ८.१९)
व्यक्र-वि., व्याकुलः (चसि. २.४)
ठयझ्न-न., रोग० भ्जदरोगः, रक्तदोधजविकारेण्वेक:; कोधाडSयासम्रकुपितो वायुः पित्चेन संयुतो सुखमागत्य नीरुज तनुकं इसाबं मण्डलं विसुजति अतस्तं ब्यद्नमाडsदिरोत्। ( सुनि. १₹.૪५-४६) तस्याsधिध्ठानं द्वितीया लोहिता नाम ख्वक् (सुशा. ૪.૪) बहिमांग्गजो ब्याधिः (चसू. ११.४ऽ)

ब्यजन-न., तालवृन्तकम् (सुसू. ४५.9९)
व्यजनानिल-पु., तालबृन्तवायुः, वद्नुणाः-अयं शोषदाहश्रमसेेद्नमूच्छाझः (सुचि. २૪.<२)
व्यअन-न., भुज्यमानाऽचस्य रोचनार्धमार्द्रकलगुनादिना निर्मितं द्वष्यम् (र. ५.२२०-२२)

चिह्नम् (चसू. १८.५)
शरीरे ठ्यज्यमाने इमश्रुस्तनादि (चशा. ४.१४)
-केइी-स्री., वनस्पति० नीलिनी (रा. ४.३५०) ठयक्जित-वि., प्रकटितम् (सुनि, 6.प-६)
ह्यतिकर-पु., संयोग: मिश्रणम् (सुनि. 90.9२)
व्यतिक्रान्तपाक-वि., अतिहृतः, अतिपाचितः
(चसु. २७.२6५)
हयल्यास-पु., विरूद्कममं, परिवर्तनम् क्रियापरिवर्तनम्
(चचि. १५.१९६)
अमेलकः, समाहाराभावः (चचि. १९.९)
बैपरीत्यम् ( सुशा. ६.२७)
व्यथन-न., चेदनाविशोष: (चनि. ८,६)
ठयथान्तक-पु., घनस्पति० कर्णिकारः (ध. १.२२१)
उयथापूर्व-वि., ब्यथाप्पुरःसरः, यस्मिन् व्यथा भवति सः
(चनि. १.३०)
व्यथितास्य-वि., व्यधितमुखः ( सुशा. $\gamma, ६<-6 \mathrm{c}$ )
ठयध-पु., लक्षण० विद्दात्वम् (चसू. १७.२९) ताडन-
मिच भुद़राद्विना (अर.) सूचीविद्दस्येव ब्यथा
(हे. अहस्. १२.४ऽ)
ब्यधन-न., वेध: तीक्ष्णाग्रशख्येण छिद्रीकरणम्
(सुचि. १.६) राल्यतन्ने उपक्रसविशोय:
(चसू.99.44)
व्यधनीयप्रदेशा-पु., ब्यधनकर्मयोग्यः प्रदेशः
(असंसू, ₹६.१२)
व्यध्य-वि., ब्यधनीयः, व्यधनकर्माहःः (ब्याधिः)
(चचि. 24.46 )
वयन्तर-पु., सर्प० द्वीकरादीनां संकरात् ख्रीपुंसमिश्री-
भावास्समुत्पन्नः सर्पः (असंड. ४१)
ठ्यपगतसंदेह-वि., निःसंदेछःः संदेछहरहित:
(चसू. २१.6)
б्यपदेशा-पु., निर्देशः मुख्यव्यबहारः (अद्दस्, २.२)
ब्यपरोपित-वि., रोपितमान्रः (चशा. ६.२६)
ठ्यभिचरण-न., एकं परित्यज्य अन्यस्य ग्रहणम्
(चसू. ८.4)
ब्यभिचारः, अनैकान्तिकः हेत्राऽsभासः

> ( चवि., <, ૪५)

ब्यम्न-वि., अनभ्रम्, मेघराहितम् (दिनम् )
(सुचि, ६,४)
ठ्यम्ल-वि., विद्रगं पक्रापक्रम् (अह्हसू. २९.४८)
-ता-त्री., विद्दाः (चचि.५.३७)
ठ्यवसाय-पु., निश्रयः (चवि. ८,४७)

प्रवृत्तिः（चवि，૪．८）
ज्ञानेन निर्धारणम्（ सुचि．३३．९） ब्यवसायिन्－वि．，अयं विपमाइवस्थास्धपि चिकिस्सां कुर्वन्च सुस्राति। अन्ये उस्साहींति मन्यते （ सुशा．३४．१९－२०）
ब्यवस्थित－वि．，स्थिरम्（ सुसू．४०．३ ）
ध्यवहार－पु．，शाद्यम्योगः（ अद्धसू，३．१५）
 धनाद्धि आलंल्य जीव्रन，बृत्तिजीवी（चवि．३．२०）
ब्यवाय－पु．，खीसेवा। विषयोपभोगः，मैधुनम्
（ सुचि．२६．३）
－इी़ल－（ परिव०）वि．，व्यवायी，मैध्रुनोपसेवी
（ सुचि．२₹．११）
－रोष－पु．，रोग० शोषमेद！，तन्र लक्षणानि श्रुक्ष्षय－
लिक्भानि पाण्ड्डेेहवं प्रतिलोमं धातुक्षयश्र
（मुउ．४१．१ง）
ब्यवायिन्－वि．，गुण० यत्संँ देहंह ब्याप्य पश्यात्पाकं याति तद्（ सुड．४७．३）
च्यसन－न．，च्याधिः। पीडा（चसू．५．१००）
मरणम्（ चचि．१५．२₹૪）
बस्सादीनां स्फुटनादिस्यो अंशः
（च₹．१२．२ぃ－३०）
सर्पपिशाचाद्यभिघातः（चसू．५．३७）
दु：बम्（ उस，३५．३७）
－सूचक－वि．，संकटसूचकः（शब्दः）（चशा．१．११९）
ठ्यसनिन्－वि．，घूतमघवेइयादीनि ब्यसनानि सन्ति
यस्य स：（ सुचि．३०．४）
संकठ्राप्तः（चइ．१२．२१－२२）
अतिटुःखी（असंशा，१२．१३）
व्यस्त－वि．，अन्यत्र गतम्（चइ．३．५）
असमसम्तम（ पुउ．१०．द）
－हनु－वि．，विघटितमुससंधिः（ डुरा．१०．，）
ब्याकरण－न．，बिदरणम्（ पुरा．४．9）
व्याकुल－परिव० वि．，लक्षण० अस्बस्यचित्त： （ घसू．३．५४）
व्याकुलित－वि．，आाचृतः（ चुनि，१．८९）
व्याकृति－वि．，विकृताकारम्（ असंशा．१००५）
ब्याख्या－ब्री．，विवरणम्（ सुसू．१．३९）
ब्याख्यान－न．，तन्त्रुत्किः ब्याख्यानं नाम यस्सर्व－
बुद्दयविषयं ब्याक्रियते（चसि，१२，૪३）
ब्याघातक－पु．，भारग्वः（ काखिल．१४）

व्यात्र－पु．，प्रसह़जातीयमृगः（चसू．२७．३५）गुहा－ शयेज्बेक：（ गुसू．૪६．७२）तन्मांसगुणाः－ सधुरं－उष्णं－स्निमघं－लघु－दीपन्न－बल्यं－बृष्यं रुर्यं बातपित्तम च（ध．द．₹९9）
बनस्पति० परण्ड० रक्तैरण्डः（च．१．२९६）耳०＇परण्ड＇
（ ब्याप्री ）－बी．，वनस्पति० कण्टकारी（अहस．१०．३०； ย．१．९५）
करज－पु．，प्राणिजद्य०्य० नखी
（चक．चचि．२६．१८४）
－चर्मन्न्न．，ब्याधचर्म（अरंड．४）
－तल－न．，भैषज्य० ब्याधनखम्（ घ．३．६०）
－दंशा－पु．，हिंन्नपझुविरोषस्य ब्याघादे：दंशः
（ मृक．6． 7 ₹－84）
－दल－पु．，वनस्पति० प्रण्डभेदः，रसैरण्डः
（テ．१．२९६）\＃०＇परण्ड＇
नखस－पु．，बनस्पति॰ सुही（ रा．८．३५द）
बनस्पति॰ नखी（चचि．१२．५२）
भैषज्य० तद्वुणाः－तिक्तः कमाय उष्णः वर्ण्य： सौगन्ण्यद़ः कफ－वात－प्रह्－भूत－कच्धु कुछ－म्रण－ मश्व（घ．₹．₹०）
－पदी－बी．，वनस्पति० सार्दूलपद्विका
（इन्दुः असंड．४૪）
－पाद्－पु．，बनस्पति० विकन्षत：（घ．५．४२） बनस्पति० विक्पकः（रा．११．१९）
（－पादी ）－ब्बी．，वनस्पति० विकक्षत：कण्टकारी （र．११．९०）
－पादप्रजा－बी．，बनस्पति० वन्ष्यककोंटकी
（घ．१．9＜६）
－पित्त－न．，भैषज्य० विषहरन्द्येवेकेक्
(असंसू . ८.२९)
－मुखयन्न्र－न．，व्याघ习ुखेन सदशं यस्य मुखं तत् स्वत्विकयन्न्र०（ सुसू． 6.90 ）
－बसा－ब्री．，भैषज्य० नेन्ररोगेध्बअार्थमुपयुज्यते （असंड，१६）
－विश－न．，लक्षणानि ध्यालविषवत् कण्डूनिस्तोदबै－ वर्ग्यविद़ाहरागर्लपाकादी़ीनि भबन्ति（असंड．૪६）
ठयाघ्रायुध－न．，भैषज्य० च्याघनखम्（ घ．३．६० ）
व्याडि－पु．，समविंश्य्यतिसांकेख्बन्यतमो रससिद्धि－
प्रदायक：（र．१．₹）
ब्यात्तानन－वि．，विवृताडsस्यम्（ चचि．२८．१०२）

ब्याधि－पु．，रोग० विविधं दुः्बम् आद्वधातीति टु：्खः； कायनाई्आानसी पीडा，पुरुपस हु：खाय संयोगो येषां ते ढु：बसंयोगा ब्याधय उच्चन्ते
（ सुसृ．१．२३－२૪；चनि．१．४）
दोषः（ चक．चसि．9०．9く）
उ्वरः（चचि．₹．११）
बनस्पति० कुषम्（घ．३．४९）
－कर्शित－वि．，च्याधिक्षीणः（ अहसु．१४．८）
－काल－पु．，भैषज्यकाल०（चचि．३०．२९६－११२）
－क्षमत्व－न．，घ्याधिसहत्वम्（ चसू，२८．৩）
－घात－पु．，वनस्पति॰ आरग्वधः（ अह्हस．१५．४५）
कर्णिकारः（ध．१．२२१）
जानीरः（रा．८．96）
－घातक पु．，बनस्पति० आरग्वधः（असंचि．१०）
－जन्मन्－न．，रोगसंभवः（ सुशा．१०．२८）
－ज्ञान－न．，रोगज्ञानम्（ कासंखि．₹．१६）
－त्रिक－न．，व्याधित्रयम्，त्रिविधो ध्याधिः， मुदुमध्यतीवभंदेन सौम्याडsन्भेयवायन्यभेदेन का （चचि．२૪．६८）
－निग्रह－पु．，रोगनाशः，रोगप्रतिकारः
（सुचि．३८．१४）
－निर्घातकर－वि．，व्याधिनाराकरम्（चचि．१（१）१३）
－प्रतिद्इन्द्व－वि．व्याधिप्रल्यनीकम्（ चसू．७．४४）
－बल－न．，घ्याधर्बललम्（ चसू．११．66）
दोषबलं रोगबलं का（बुसू．₹९．9०）
－भेद्－पु．，रोग्रफारः（ सुड．४०．१६२）
－मार्द्व－न．，व्याधेर्मृढुल्बम्，मृदुर्थ्याधिः （अЕसू．१४．9८）
－मुखन－न，रोगकारणम्（अंखू ．१३．३）
－मोक्ष－पु．，व्याधिमुक्ति：（ अहसू．२९．४३）
－रिपु－乌ु．，बनस्पति० कर्णिकारः（रा．३．३३६）
रुप－न．，रूप्यते लक्ष्यतेडनेनेति रुपं उक्षणम्，तेन， रोगलक्षणम्（ चवि．५．५）
－लिङ－न．，ब्याधिटक्षणम्（चनि，८．，३）
चरा－पु．，ब्याधिबलम् घ्याध्यनुरूपम्
（ सुशा．८．८）
－विपरीत－वि．，ब्याधिविर्न：（ असंसू．१२．6）
－विपर्यय－पु．，ब्याधिनाशः（ अहसू，८．२३）
－विभ्रम－पु．，कोष्टादिक्षोभः（ सुचि．३४．७）
－वेगसमुन्द्रमित－वि．，व्याधिबलेन अम्रकृतिस्थित： （चनि．५．४）
－संकर－पु．，च्याधिमेलकः（चनि．८．२६－२؟）
－संस्थान－न．，व्याधेः हक्षणम्，आकृतिः बा （अहसू，१२．६६）
－समुत्थान－न．，घ्याधेः उद्भवः（चवि．४．८）
－समुद्देडीय－वि．，अध्यायसंज्ञ०（ गुसू．२४．१）
－समुन्द्रव－पु．，घ्याध्युख्वत्तिः（ सुड．६१११९，२१）
－समूह－प．，लक्षणसमूहः（चचि．८．३२）
स्तात्र्य－वि．，उपसायात्मकम्（ उुरा．१०．२०）
－हृतमांस－न．，ध्याधिना मृतशररीरस्य मांसम्
（ सुसू．$૪$ ६．१२०）
－हन्－पु．，वनस्पति० नारग्वधः（ध．१．२१९）
－हन्त्व－पु．，बनस्पति० बाराही（रा．५．१३६）
－हर－न．，भेषलम्（ चचि．१．३ ）
－हेतु－प．，रोगहेतुः（चनि．८．२४）
ध्याधित－पु．，रोगी（उसू ．२४．२१－२२）
－रूप－वि．，ब्याधितसदशः（चवि．५．३）
－रूपीय－वि．，अध्यायसंज्ञ०（चवि．५．9）
व्याध्यवस्था－ब्री．，व्याधेः सामायवस्था （अहसू．१．२૪）
व्याध्युपबब्धि－बी．रोगस्य ज्ञानम्（ अषंनि．१．७）
ब्याध्युपस्टुप－पु．，ब्याधियुक्तः，रोगी（ सुसू．३२．१५）
ब्यान－पु．，वायु：，ब्यानो हद्यवस्थितः कुस्नदेहचरः रूघितरगतिम्रसारणाडs कुख्यनोक्षेपाड F क्षेपनिमिपो－ न्मेषणजृम्भणा।न्नस्वादननलोवोविशोधनस्वेदाइस्क्－ स्राबणाडsदिक्कियो योनौ च स्रुक्रतिपादूनो विभज्य चान्नस्य किद्वात्सारं तेन कमरो धातृंस्सर्ययति （असंसू．२०．४；चचि．१५．३६；चचि．२८．८； सुनि．१．१७）
－पकोप－पु．，अतिगमनध्यानक्रीडाविषमचेप्टित－ विरोधिस्क्षमीदर्वंविषादाँचैः प्रकुपितो ब्यानः
 रोगनिसोद्रोंमहर्षाइसुपत्वकुषविसपांदीन् सर्वार्भग－ ब्यार्धींध्य करोति（असंनि ．१६．२५－२६）
ब्यापद्－ब्री．，अन्यथाडऽपच्तिः（ मुसू．१५．२०）
संकटम्（ सुचि．३४．१）
ध्याधिः（चसू． 94.3 ）
विक्रृति，विकारः（ चसू．१३．७）
ठ्यापन्न－वि．，दोषाडsकान्तम्（ मुसू．४५．99） विकुतम्（ युनि．१．४；चसू．१५．३）
ध्यापाद्द－पु．，प्राण्युपघातचिन्ता परानिशच्चिन्तनम् （अद्टसू，२．२२）

ब्यापाद्न-(परिव०) न., निंसनम् ( दुनि. ४.૪૪; सुसू. १२.१६)
ब्यापार-पु., कर्म ( असंनि. १५.६)
उयापिन्न., व्यापकः ( अहसू, १.८)
ब्याति-त्री., ब्यापकता ( अहसू. ६.५२.८-७)
सर्वस्नोतोडनुसरणम् ( हे. ८. ५२)
बयाष्य-न., चनस्पति० कुष्पम् ( असंसू. ३.१६ )
ब्याभुग्न-वि., वकम् ( असंशा. ४.३८ )
ब्याम-पु., तिर्यंगिवस्तृतबाहुद्दुयप्रसाणम् (चस्. १४.४३) बयामार्थमात्रा-ब्री., अर्धब्यामप्रमाणम् (युचि. ३२.७) ब्यामिश्र-वि.. संमिश्रम् ( अह्र्यू. ६.५४)
उयायच्छमान-वि., ह्यवायं आचरतः (चनि. ६.८) उ्यायाम-पु., कर्म० शारीराडsयासजननं कर्म, शरीरचेश्र (अह्हस. २.१०) स्थैर्यकराणां श्रेष्ठ: (चसू. २५.४०) अनमिल्वेदः ( सुचि. ३२.१५) व्यायामाच्छररसस्य सम्यक्पहि:, सुघटितलंत्यं, कान्तिः, अन्विदीसता, अनाडsलस्यं, स्यिरख्यं लाघवं, मृजा(कुन्दि:), श्रमक्कमपिपासोष्णरीताद़ीनां लहिष्णुता, आारोग्यझ्रोपजायते । ब्यायामसहखां स्थौल्याडपकर्षणं किंचिन्नास्ति। ब्यायामिनोऽरिभयं नास्ति। ध्यागामी सदसा जरां न प्रामोति। तस्य मांसं स्थिरीभवति । ब्यायामस्व्वि्वगात्नस्य पद्भ्र्यामुदूर्तितस्य ब्याधयो न भवन्ति। वयोर्पषुणुर्हींनाsपि पुरुषाः ब्यागामेन सुदर्रीना भवन्ति। ब्यायामिनो विर्दं भोजनं विद्रग्धमविदग्बं बाइन्नं निद्दोषं पच्यते । बलिनां स्निगधभोजिनां च ब्यायासः सढ़ा पथ्यो भवति। ब्यायासाद़श्दिद़ीतौ सलां सर्वरोगोपशमः (युचि. २४.३८-४५) अविव्यायामजा रोगा:-क्षयस्तृणाइरहचिः्वर्दि: रक्षपित्त अ्रमः कृमः कासः श्रोषः ज्वरः श्वासश्र ( सुचि. २४.४९-५०) वर्षाकाले म्दुध्यायाममाचरेदिद्युक्तम्। स च रारीरकेखादोोषरोषाsंर्थ वह्निसंजुक्षणार्थ च ( सुल. ६४.६-१०)
-कर्मन्-न., कर्म० धनुराकर्षणनियुन्यप्रभृति:
( सुड. 4०.8)
-निल्य-वि., ब्यायामकर्म नित्यं यस्य सः निय्यष्यायामी (चसू. १३.५२)
-नियम-पु., निल्यब्यागयामः। स्निश्धभोजिनां बलिनां पुर्वाणां कृते द्यायामसतु सदैवै हितकर: आत्म-
 कतरव्योडन्यथा स एव ध्यायामो मनुजं हन्यात्, यानकालपर्थन्तं हृदि स्थितो बायुर्वंक्त्रतां न पपयदे

ताबल्कालपर्येन्तमेन ब्यायामः करणीयः, 'ह्हवि स्थानस्थितो बार्युर्यदा वक्नं प्रयचते। ब्यायामं कुर्वतो जन्तोस्नदूलार्धस्य उक्षणम् ॥'
 कतरव्योडन्वथा स पुत्व ब्यायामः ब्याधिजनकः स्यात् (सुचि. २४.४५-४८)
-शक्ति-ही., शरीराइडयासजननं कर्म ध्यायामस्तलरणे सामर्य्यम् ( चवि. ८.१२१)
-शोष-पु., शोषभेदः, त天क्षणानि-व्यायामरोपी सस्ताइः, संभृष्पपरषच्छविः, प्रयुपगात्राऽउयकः, झुरकक्ठोमगलाडननः, पीतरक्ताऽसिताइरणनचछर्दि:, संतद्तबक्षा अल्यध्यूय्यनार्वरिताम्यन्दुर्गान्धवद्नोच्छ्धासः भिब्रवर्णस्त्रश्य स्याव् (मुछ, ४१.२२)
-सात्म्य-वि., व्यायामेन सात्यम् (सुसू. ३५.३९) व्यायामायोग्य-वि., व्यायामं कर्नुमयोग्यः, यथारक्तपित्ती क्रशः शोरी श्वासकासक्षयाडSनुरो भुक्तवान्व्यवायक्षीणो च्रमाडsत̃श्र
( सुचि, २r.40.49)
व्यायोजिम-पु., बन्ध० पज्ञद्रक्रंबन्धाकृतिण्चेकः स च स्यूलगणुसमविषमपालेः ( सुसू. १६.१०)
ब्याल-पु., हिंघ्रप्गुः (चचि. २३.१७६) यथा भगाल्या-

(असंड. ४६)
सर्पः (उ. गुड, ६२.१७)
बनस्पति० चित्रक: (घनि. २.く०)
क्षीरविष० ( असंड, ४०)
-खड्ञ-पु., भैषज्य० ब्याघनखम् (रानि, १२.१११)
-गन्धा-स्री., वनस्सति॰ नाकुली (रानि. ৫.१५३)
-जिह्या-ब्री., बनस्पति० बला (रानि. ४.४३२)
-दंशा-पु., ब्याल्यद़ीनां दंश़नम्, तहक्षणानिहृच्छिरोल्जन्वरस्तम्भतृषामूर्च्धाः ( चचि. २३.१७६)
-दंस्टर्पु., बनस्पति० गोध्रुरः (धनि. १.१०३)
-दंग्र्रक-पु., ब्यालंद्दं:्र: (घनि. १.१०३)
-नख-पु., भैषज्य० ब्याघनखम् (रानि. १२.११)
-पत्रा-स्री., वनस्पति॰ उर्बाँ: ( घनि. १.१७६)
-पाणिज-पु., भैषज्य० ब्याप्रनखम्
(रानि. १२.१११)
-बल-पु., भैषज्य० ब्याध्रनखम् (रानि. १२.१११)
-विष-न., दिंसपश्रूनां विषम्, एतेतेन कण्दूनिस्तो देंबैचर्यंसुतिक्शेद्जर्न्रमाः विदाहरागखस्याकाः शोफय्यन्थिविक्रुझनं देंश्राsदद्रणं स्फोटाः

कर्णिका मण्डलानि छ भवन्ति। निबिके दंश़े

(अषंड. भ曰)

प्रार्वोनो रसाचयंद ( र. ६.२४-५३)
ठ्याट्यागुध-प., भैष्म० व्यावनलम्
(रानि. १२.११9)
व्याठीढ-न., सर्प्दंशेंदें, अयं निर्विषो भवति
(अंषंड. ४9)
 ब्यार्वर्तक-पु., बनस्पति० चर्रमदेंः ( घनि. ४.५)
ब्यार्तनन-न,, यन्बरमे० ( अहृत. २५.४१)
व्याविग्र-कि., उद्विस् ( (उु. ६०.,१५)
ब्याविद्द-वि., कक्रम ( गुु. ७.१८-१९)
ब्याबृत्ति-ब्री., उवृद्वत्ति: यथा चधुपो ः (उुचि. ३४.१२)
क्यास-पु, विस्तार: (चस्, ₹०.,9८)
-योगिन्-बि., भमेरकबोगिग्र ( चसे. १३.२७)
ब्याहन्यमान-वि., अवरश्यमानः ( गुउ. ५५.४)
ब्याहार-पु., उलिं: ( असंशा ८. ८६)
ब्याद्वति-घी., उब्चरणम्; यया मुष्भुः:धरादि:
( काजातिसूप्दिय. ८)
ब्युपद्वव-वि., विगताः उपदवा यस सः, उपददरहित: ( घुचि. २.५५)
 अहसू. प.१८)
रात्रिमतिक्तन्तम् ( चक. १.9४)
व्युप्रा-बि., परिसमात्ता (रात्तिः ) (चबि. ५.१६)
ब्युपाजीण-न., रोग० पभातकालिमजीर्णाम
(कासित, प.६9)
घ्यूह-वि., निश्राएम् ( घुनि. ₹८.३)
(ब्यूहा) -वि., शो ोभोोबता ( बार्या) ( सुचि. ₹८.३) व्यूह-दु., समूहः (चवि. ६.99)
व्यूहन-न.. ( मांसादीनां) यथास्थां स्थापनम
(अहसू, र५.२१)
छिव्वोतुण्दितस्योदूरणार्थमूर्थीकरणम्
(उ. उुसू. ५.,१४)
ब्योमन्-न., महामूत॰ आाकाशम् ( गुशा. १.४)
सतिज० अधकम् ( रानि. १ई. २)
( $\quad$ योम ) चह्धिका-बीी., बनसति॰ खबही:
(रापरि. ३.9९)
ब्योमोदक-न., भैष्ये० दिव्योद्क्रम्
(रानि. १४.३२०)

ब्योष-पु., न., त्रिक्हु यदा हुण्ठीमरीचकिप्ल्य: नागरमरीचपिप्पल्यः (चसू . १३.८૪; घ. ७.६)
-गर्भ-वि, ब्योषः गर्भे यस्य तव् (असंसू. २५.6૪)
न्नण-पु., वृणोतीति म्रणः अथवा रूहेडपि घणवस्तु न नइयतीति घणः (सुसू. २१.૪०) ही घणौ भवतः-शारीर आगन्तुश्य। तयोः शारीरः पवनपित्तकफरोणितसंचिपातनिभिच्च: आगन्तुरपि पुरुषपडुु-पक्षिज्यालस्सरीसृपग्रपतनपीडनम्रहाराइन्मिक्षारविष-तीक्ष्णौषधराकलकपालरखद्नचक्रेपुपरहुरान्तिकुन्ताध्यायुधाभिघातनिमिच्तः 1 सर्वस्मिनेवाडSगन्तुनणे तस्कालमेव ग्रसूतस्य क्षतोप्मणः उपसामार्थ पित्तवच्छीतक्रियावचारणविधिविशोपः सन्धानार्थं च मधुघृतम्रयोग इत्येतद्विकारणोत्थानप्रयोजनम्, उत्तरकार्लं तु दोषोपप्रवविशेषाष्छारीरवत् प्रतीकारः। दोषोपफ्रवविशोषः पुनः समासतः पश्यद्शश्रकारः, प्रसरणसामर्थ्याव् यथोक्को प्रणप्रभाधिकारे; शुद्दत्वात् घोडसप्रकार इत्येके । तस्य लक्षणण द्विविधं-सामान्यं, वैदोपिकं च। तत्र सामान्यं लक्षणं रक्स्वरूपम् ' मण ' गात्रविचूर्णाने, व्रणयतीति म्रणः। विशोषलक्षणं पुनर्वातादिलिकविझोषरूपम्। तन्र बातात् इयावारुणाभस्तनुः शीतः पिच्छिलोडल्पस्तावी रूक्षश्रवचटायनशीलः सुरणायामतोदभेद्चेद्नाबहुलो निमांसश्षेति। पित्तात् क्षिभ्रजः पीतनीलाभः किंशुकोद़काडSमोप्णस्त्रावी दाइपाकरागविकारकारी पीतपिडकाजुछ्शेति। कफात् प्रततचण्डकण्डूबहुलः स्थूलौघ्टः सन्धसिरास्नायुजालाऽवततः कठिनः पाण्ड्ववभासो मन्दवेदनः शुक्लरीतसान्द्रपिच्छिलास्राबी गुरुश्येति। रक्षाप् प्रवालद्लनिचयम्रकाइः कृण्णस्फोटपिठकाजालोपचितस्तुरदस्थानगन्धि:
सबेदूनो धुमायनशीलो रक्तस्नावी पित्तलिए्लेति। वातपित्ताभ्यां तोदद़ाहधूमायनप्रायः पीतारुणाभस्तदूर्णस्नाबी चेति। बत्शेष्मभ्यां कण्डूयनशील: सनिस्तोदो रूक्षो गुरुद्द़रखणो सुहुर्मुंदु; शीचपिच्छिलगस्पस्नाबी चेति । वातशोणिताम्यां स्क्षस्तनुस्तोदबहुलः सुष इ्व च रक्ताऽरुणाभस्वदूर्णाssस्रावी चेति। पित्तशोणिताभ्यां घृतमण्डाभो मीनधावनतोयगानिर्मृदुर्विसर्प्युप्णकृष्णस्राबी चेति। श्लेष्मशोणिताभ्यां रत्तो गुह्:, स्निग्धः पिच्छिल: कण्डूपायः स्थिरो सरक्रपाण्डुत्रानी चेति। वातपित्तशोणितेम्यः स्फुरणतोददाहधूमायनप्रायः

पीतस्तनुरकल्नाबी चेति। वातश्रेम्मशोणितेम्य: कण्ड्र्भुरणनुमचुमायमानशायः पाण्डुधनरक्तास्राबी चेति। वित्तक्लेम्मरोणितेम्यः द्वाहपपाकरागकण्ठ्रूायः पाण्दुधनरस्तास्साबी चेति। पवनपित्तकफेम्यः त्रिविधनणंबेदुनास्नाबविशोषेपेपः। पबनपित्तकफरोणितेम्यः निर्द्हननिर्मिथनफ्फुरणतोददाहपाकरागकण्ड्डखापबहुलो नानाउर्णंदेदनास्नाबविदोषोपेतश्य। जिड्वातलाभः सुन्यवस्थितो निराम्ताबश्षेति श्रुद्दो घण इति। मणवर्णा:भस्सकोताडडस्यिवण्ण परुपोडरणणः कुण्ण इति मार्तजस; नीलः पीतो हरितः इयावः कृष्णो रत्त: पिद्नलः कपिल हृति रक्तापित्तसमुल्ययो; श्बेतः स्निग्धः पाग्डुरिति श्रेप्मजस्य; सर्वंणोंपेत: सान्विषाविक इति ( बुसू. २२.१२) दुपव्रण-लक्षणानि-अतिसंतृतोडतिविवृतोडतिकहिनोऽविमुदुरहस्सब्कोड बसहोडतिशीतोडन्युण्ण:
कुष्णरक्तपीतगुक्रादीनां वर्णानामन्यतमवर्णों भैरव: पूतिपूयमांससिरास्लायुग्रभुतिभिः पूर्णः पूतिपूयास्राब्युन्मार्ग्युत्सह्नयमनोजर्दर्रानगन्बोडल्यर्थ बेढ़नाबान् दाहपाकरागकण्डूरोफपिइकोपदुतोड्यर्ये दुप्शोणिताइsम्नावी दीर्घकालनानुबन्धी चेति
( मुसू. २२.७) घणारिषानि-मुमूर्रूणां घणा: मदागुर्वाज्ययुमनःपद्यचन्दनचम्पकगन्धाः श्वनाजिमूपिकध्वाल्बूपतिवद्धरमक्कुणगन्धाः पद्वान्धाश्य स्टृताः। पित्तबर्णों सति पित्तवेद्नामूतानां द़हांदीनाग् अभावश्येत्तट् वैक्टतं बर्णस्स ज्रेयम्; य: कफनिमित्तः कण्डूमान् स्थिरः श्रेतः स्निग्बस्स दाहरूजे वर्णैदैक्तम् । यः बातजः क्रण्णः तनुर्बारी मर्मतापी किन्नु स्लल्पमपि रंज्ञ न करोति, वं परिवर्जयेत्। ये चणाः द्वेवड्ति ज्यलन्ति, घुर्धुरायन्ते, त्वड्मांसस्याश्व सशाब्दं पननं विसुजन्ति; ये च मर्मखसंभूता अलथं बैढ़नाः जनयन्ति, ते ते गाहिताः। ये मणाः अन्तः अल्यर्थ दद्यन्ते, बहि:शीताश्न भवन्ति तथा थे बहिरस्यर्थ दहमन्ते अन्तश्रन शीतलः भवन्वि, तान् परिर्जैयेत् । येपु ॠणेपु- घजपताकाद्धण्डाः शोभन्ते प्रासादाकृतिश्र प्रतिभाति तथा ये चूर्णावकीर्णा हृ्व भान्ति, तान् परिबजंयेत् । येषां मरंसु व्रणाः प्रवृद्धपूरलधिरात्तथा ये प्राणमांसक्षयभ्षासकासाइरोचकपीडिताः सन्ति तान परिवर्जयेव्। ये घणाः सम्यगार्धाः कियाभिन

सिप्यन्ति, तान्नपि बर्जयेप् ( गुसु. २८.१०-२१) गुद्वमणलक्षणानि- त्रिभिर्देपैपेरनाक्कान्तः इयाबौछ:, समः, पिएकी, अवेद्न्न: निरास्राबक्य
( गुस. २३.१८) रोहद्रणहक्षणानि-यस्यान्ताः छेंद्वजजताः कषोतदर्ण्र्रतिभाः स्थिराश्र पिरिकाइन्त: स रोहतीति आदि़ोत् ( सुसू. २३.१९) सम्य-ग्रूब्नणलक्षणानि- यं समतलं स्वक्नणणं रु्नबर्मानमश्रन्धिमशूनमरंजें, तं मणं सम्यमुढमितित विद्याव् (सुसू. २३.२०)
तस्य घणल्य पट्रिखप्रमा भवन्वि। तथथाअपतर्पणम्माऐप: परिषेकोडम्यकः स्चेदो किम्लापनमुपनाहः पाचन विस्तावणं स्नेहो वमनं विरेचनं छेदूनं भेदेनं द्वारणंण लेखनमेपण्माहरणं व्यधनं विस्रावणं सीवनं सन्धानं पीडनं झोणिवास्थापनं निर्बापणमुक्कारिका कपायो वर्विः कल्कः सरिस्तैलैं रसक्रियाइवन्रूर्णं घणधूपनमुल्सादननमबसादृं मुदुकर्म पाण्डुकर्म प्रतिसारणं रोमसअननं लोमापहरणं बस्तिकमोंच्चरबन्तिकर्म बन्ध: वन्नदानं कृमिम्ं वृंहणं विषन्न शिरोविरेचनें नसं कवलधारणं धूमो मषु सर्पियेन्न्नमाहारो रक्षाविधानमिति। तेपु कवायो वर्तिः कल्कः सर्पिस्तिलं रसक्रियाडबचूर्णनमिति सोधनरोपणानि, तेष्वष्टौ सह्बकृला; शोणिताs स्स्थापनं क्षारोडिमिर्यन्न्रमाढारो रक्षाविधानं चोक्तानि, स्नेहस्वेद्यनबमनविरेचनबस्त्युत्तरबस्तिशिरोशिरेचननस्यधूमकवलधारणान्यन्मन्न बक्ष्याम:; यदुन्यद्वशिश्रमुपक्रमजातं तदिह बक्ष्यते ( सुचि. १.१.९) कुटिनां विपजुशानां झ्रोपिणां मधुमेहिनां च घणाः कृच्ट्रेण सिध्यन्ति (असंउ. २९) चरके विंशतिर्द्रणा:- कृत्योऽक्हत्यो-चुपोडददुपो-मर्मंस्थितोऽमर्मंस्थित:- संबृतोडसंवृतो-दाएगो-sदारासः:- स्वाब्यस्तावी-सविषो-निरिषो-विषमस्थित समस्थित उत्सन्नवनुत्सक्ग्युस्सलोऽबसक्र: इ़ति (चचि. २५.२०-२१) श्रुध्द्रणल्क्षणम्नातिरक्को नातिपाण्डर्नातिइ्याबोडल्पवेदनायुको नोस्सन्नो न चोत्संगी रोप्ये्येति (चचि. २५.८६) अगुद्वमणलक्षणम्-स पूतिगन्धो विचणों बहुम्ताबो महारल्येति (चवि, २५.८३) तत्र इयावः स्तबःः कहिनसंस्परों मंद्साबस्तीवबेदुनयुक्त: वणो माइतसंभव: ( चचि. २५.११) तृण्णा-मोइज्वरस्वेद्दाहदुप्यवद्दारण्युकः पूतित्राबगन्धश्व म्रणः पिच्चसन्भबः (चचि. २५.१३) बहुपिच्छो

गुरः: स्निग्धः स्तिमितो मन्दृबेद्नः पाण्तुवर्णोंडल्पक्केदभ्विरकारी घ्रणः कफसम्भव:
(चचि. २५.१५) द्वादरम्पदुधा मणाः-चेतोडबसन्नचर्माडतिस्यूलबर्म्माडतिपिक्जरो नील: इयावोऽतिपिकको रक्षः क्कुणोडतिपूतिको रोप्य: कुग्भीमुसेश्रेति (चचि. २".२૪-२५) मणोपदवाः -विसर्प: पक्षघातः सिरास्तर्भोडपतानको मोहोन्मादव्रणखलो उवरस्तुणा हनुग्रहः कासइख्दोरतीसारे। हिका श्वासो वेपधुश्रेति
(चचि. २५.२९-३१) घट्विंराद् म्नोपकमाः'शोफलं पड्विधं शास्तकर्म अवपीठनं निर्बापणं सन्धाने सवेदनं शमनमेपणमिति, शोधनौ रोपणी कपायौ सप्रऐेपनौ, तद्युगे हे वैले, छादने पन्रं, बन्धने पंत्र, भोग्यमुस्सादनं साबसादूनो दाहो द्विविध:, काठिन्यमार्दुककरे शुभे धूपनाऐेपने चणावचूर्णनं वर्ण्यरोपणं लोमरोहणं चेति (चचि. २५. ૪०-૪३) सर्पिस्तैल्बसापूयरक₹यावाम्बवूतिकाः घणगतन्धाः प्रकीर्विता:
(चचि., 24.26)
-केतु-ल्री., घनस्पति० दुरधफेनी (रा. ५.३४)
-कोविद्-वि., मणविद्धान, मणज्ञः (सुसू. १८.३५)
-गन्धक्ष-पु., यो मणस्य गन्ध जानाति स:
(चचि. २५.२७)
-ग्रन्थि-स्री., घणयुक्को ग्रन्थिः (सुसू. २३.८)
-मी-ब्री., कन्द्युड्दची, कुमारी (र. ११.३८,३९)
-चिन्तक-पु., मणचिकिस्सकः, शख्बकर्मंज्र:
(चचि. २५.३१)
-दोष-पु., पूसः (सुसू. २७.4)
-धूपन-पु., मणस्य धूपेनाइनुयोजनम् वक्युपक्रमाणामेकतमः (सुचि. १.८)
-धूम-पु., मणाथै धूप; झराबसंपुटोपनीतेन नेत्रेण घ्रणधूपं घणमानयेत्। तस्य गुणाः-धूपनात् बेद़नोपरामो व्रणचैसैध्यमास्नाबोपशकश्येति
(सुचि, $8 ० .99$ )
-नेत्र-न., घणयन्त्रम्, तदृाएक्रुलं प्रकीर्तितम्
( सुचि. ३५.११)
-प्रच्छाद्न-न., घणच्छादनम् (चचि. २५.९५)
-म्रश्नाध्याय-पु., अध्यायसंज़० (सुसु. २१.१)
-यन्त्र-न., नाडीयन्न्र० तच्च घ्रणच्छिद्नायामपरिणाहम् (सुसू. ᄂ.9₹)
-रोपणकषाय-पु., मणस्स रोपणं यः करोति सः कपायः; यथा न्यग्रोधोदुम्वर्वाश्यक्यम्वप्रक्षचेतसकरवीरार्ककुटजसिब्बा: कषाया मणरोपणा:
(चचि.२५.८८)
-रोपणतैल-न., मुणरोपणार्थै तैलम्, चन्दून पझकं रोधन्तुप्वलं प्रियन्रुछंरिद्दा मधुकं पयः ह्येतदृ"मुब्यसिंदें बेलं म्रणरोपणं जेयम् (ुचि.२८.३८-३९) -चर्ण-पु., म्रणस्य वर्णः; तद्यथा भस्मकोतातस्थिर्णा: पुख्योडरुण: क्रण्ण इति मारुजस्य; नीलः पीतो हरितः इयावः कृष्णो रक्तः कपिए: पिद्भल इति रख्तपित्तसमुल्ययोः; श्वेतः स्निर्धः पाण्डुरिति ह्हेप्मजस्य; सर्ववणोंपेतः साल्रिपातिक इति बर्णझ्ञानं विधावव्यम् ( हुसू. २२.१२)
-वर्वर्मन्न्न., मणमुसम् ( युसू. १८.२१) घणगताश्रव्वारः पार्श्धाः बाच्याः (ड. सुचि. १.₹९) )
-वस्तु-न., घणाधिष्टानमू; अथौ वणवस्तूलि ल्वइमांसं सिरा स्नायु अस्थि सन्धिः कोटो मर्म चेति ( उस्ू. २२.३) घणचिह्नम्
(उ. सुस. २१.४०)
-शुद्धि-ब्री., मणस दोपदुध्टिनितृत्ति:
( सुसू. 9८.६)
-शोधन-वि., घणझुद्धिकरः (चचि. ३५.८५)
-रोफ-पु., मणस्य पूर्वस्पपम् (चचि.२५.૪૪)
-खोष-पु., रोग० शोपमेदः रचक्षयाढ्देदनाभिसथाइहारयन्त्रणात् व्रणरोषः भवति । अयमसाध्यतमः ( सुउ. ४१.२₹)
-रोषिन्-कि., घणनिमिन्त्र श्भीणः (सुचि. १.३०)
-संनिवेशा-पु., चणाइबस्थानम् (मुसू. २२.३)
-संरोह-प., रक्षण० घणरोपणम् (असंज. २९)
-संस्थान-न., घणाडsकृतिः (असंसू, ३७.१₹)
-स्थान-न., मणाबस्तु (चचि, २५.२६)
-स्राब-पु., घणस्य स्वाबः; चतुर्द्रश घणन्तावाः, लसीकाजल्पूूयाइसृध्धारिदारणणिक्जरा; कषायनीलहरितिस्तिगधरक्षसिताइसिता इति रुपै: समुदिधाः (चचि, २५.२く-२९)
-हारक-पु., चनस्पति॰ भूमिकदृग्ब: (रा. ९.१७४)
-हृत्-पु., वनस्पति॰ कलिकारी ( रा. ४.9८ )
व्रणाकृतिसमास-पु., दोषजनणाडsकृतीनां संक्षेप:, ताश्वस्वार आयताश्रतुरम्ना बृत्ताख्यिपुरकाः इति ( सुसू. २२.५)
घणान्त-पु., घणैकदेशः ( (ुुचि, ३.५₹)

## 696 [ त्रणायतन ] आयुर्वैदीय-शब्दकोश: [ न्रीहिक ]

बनस्पति० बोलम् (रा. ६.११6) उणायतन-न., आायतनं नाम स्थानम्, अझ्रम्यन्यन्नादिकं घणस्थानम् (सुसू. १८.२२) द्र० 'वपनसतु '. घणायाम-पु., रोग० वातब्याधिविशोष: (असंनि. १५.२९)
चणारि-पु., वनस्पति० अगस्त्यः (रा. १०.१३)
ब्रणितोपासनीय-वि., अध्यायसंक्ञा० (सुसू. १९.१) व्रण्य-वि., वणेम्यः हितः, यथा पटोलाड़िगणः ( सुसू. ₹८.३४)
व्रत-न., शास्त्रोदितबिधिना भोजनादि नियमादि ( ह. सुज. ६०.२१)
तीहि-पु., धान्य० वद्युणाः-मधुरोऽम्ल्लाकः पित्त्करो गुरुब्बहुमूत्रपुरीषोष्मा च (चसू. २७.१५) तद्-भेद़ाः-यथा कृष्णद्वीहिशालामुखजनुमुखनन्दीमुखलावाक्षकस्वरितकुकुलाण्डकपारावतकपाटलाप्रभृतयो मीहदयः ( सुसू. ४६.१२) सुश्रुते तद्गुणाः-

वीर्तो अहिमः कषायः अल्पाभिष्यन्द्री बद्यवर्चाः
घह्टिकगुणतुल्यश्य (सुसू. ૪६.१३)
मान० यवः (ड. सुशा. ૪.૪)
-धान्यक-पु., बनख्पति० मीहिः (रा. १६.9०0)
-पर्णिका-स्नी., वनस्पति० शालिपर्णी (रा. ૪.११४)
-प्रमाण-न, मान० यवः (असंशा. ७.३४)
-मात्र-वि., यवमात्रम् ( सुशा. ८.S)
-मुख-न., शास्त० व्यधनोपयोगि शस्तम् षडछुलायतं दूधहुलं बृन्त्वं चतुरहुलं फलं हीहिविस्तारं तनुसंगू(मू.) ढकण्टकं च मुखम् (सुसू, ८.૪; उ.) अमांसलेपु स्थानेपु सिराव्यधनार्थमुपयुज्यते
(सुशा. ८.९)
चक्न-न., मीहिमुखम् (अहसू. २६.99)
-श्रेप्ठा-ब्री., वनस्पति० मीहिः ( रा. १६.6८) त्रीहिक-पु., वनस्पति० मीहि: (रा. १६.900)

# आयुर्वैढ़ीय－इाब्द़कोशः 

## श

राक－पु．，तब्नामक：लोकः（चचि．३०．३१६）
राकट－पु．，घनस्पति० तिनिशाः（रापरि．३．२४）
राकटाक्ष－पु．，चनस्पति० घवः（ध．परि प．४）
राकल－न．，वनस्पति० स्वक्（घ．२．५०）
（ शकली ）－छी．，लध्चासलकलम्（र．३०．प८－4又）
राकलिन्－पु．，मत्स्य०（चसू，२६．८३）नयनाssमये तस्य स्पर्श उपयुकः（काखिल．१२．64）
निर्विषसर्प०（ असंड．४9）
शाकुन－पु，पक्षि० वामो दक्षिणो वा शुभसूचकोऽयम्
（ सुसू．२९．३३）
पु．，न．，गुभाशुभविज्ञानसाधनम्（सुसू．२९．३） पक्षिविशोषपरास्तवाक्यादि（ड．सुसू．．१०．४）
（शकुनी）－बी．，बालग्रह०० नवग्रहेष्वेक：（सुड．२७．१०） क्षीरदुप्टिहेतुकारको ग्रहः（ कासू，१९）
राकुनाह्त－पु．，धान्य० शालिभदः दू० शालि （चसू，२ง．८；सुसू．२०．५）
शाकुनि－ब्री．，सीशारीरग्रह०（ असंड．₹）रेव्तीव्रह－ गृहीतरूपम्（का रेवतीकल्प，०）तह्रक्षणानि－ स्तसाहत्व्वमतिसारो जिह्यातालु़गले व्रणाश्र भवन्ति। दाहादियुक्काः स्फोटाः सन्धिपु पुनः पुनर्निशि स्युस्ते चाह्दि प्रविलीयन्ते। मुखपाको गुदपाको भयं， राकुनिगन्बस्वं，ज्वरः（असंड．३）
शाकुनी－ब्री．，（ सुज．२७．१०）
－प्रतिपेध－पु．，अध्याय०（ सुड．₹०．१）
शाकुन्द्－पु．，बनसपति० करवीःः（रा．१०．१）
राकुलाक्षिका－खी．，बनस्पति० गप्डदूर्वा，द्र०＇दूर्वां＇
（ब． .9 .984$)$
शाकुलाक्षी－सी．，वनस्पति० गण्डदूर्वा，नु०＇दूर्वा＇
（रा．८．२३५）
शकुलाद्नी－स्री．，वनस्पति० कटुका（चसू．，४．9．घ．१．३८）
महारा仑्री（रापरि．४．9२）
जलपिप्पली（घ．૪．६૪）
राक० तद्युणाः－तिक्ता，कटुविपाका，रीता， कफपित्तहरा च（चसू，२७．9६）
शकुुलीमत्स्य－प．，मस्स०（ सुक．२，५）
शक्टत्－न．，मलः，पुरीषम्（ सुचि．५．२१）

अधोनिर्दिएप्राणिजपुरीषाणि औषधाथममुपयुज्यन्ते－ गोमहिपीगजाश्धाजाविखरोध्रा：，विक्किरमृग－ महामृगजलचारिम्सहाः（असंसू．६．9४५－૪७） दक्षाद्पिक्षिण：（अह्टू，₹०．१७）छागः （सुड．४૪．२२）
（ राकृद् ）－ग्रह－पु．，लक्षण० विन्र्रःः，पुरीषव्रहः
（अह्डू，१८．9०）
－दूर्शान－न．，पुरीषदर्शानम्（ अह्इसू．२८．今）
－iेद्－पु．，लक्षण० विड्मेदो द्वपुरीपत्वम्
（चइ．१०．२०；सुड．५४．११）
－रस－पु．，पुरीषोल्थरसः（चचि．१७．११६； सुड．₹२．२४०）गोगजाऽश्वाडघ्यजानां शकृद्दसा यक्ष्मनिवारकाः（सुड．४१．४४）
－रसघृत－न．，सिन्दधधृत यक्ष्मनिवारणम्
（सुड．$४ १ . ૪ \gamma-\gamma ६$ ）
चमन－न．，लक्षण० पुरीषच्छ्द्दि：（सुज．५६．२४） －चाहिन्－वि．，पुरीपवहम्（घोंतः）（असंशा，६．४३） द०＇स्रोतस्＇
－विष－न．，पुरीषविषम्，चिपिटपिचिटककषाय－ वासिकसर्पयकतोटकवर्चःकीटकौण्डिन्यका；रकृद्टिघा भवन्ति（सुक．३．५）न्न०＇त्रिष＇
（ राक्टन्）－मार्ग－पु．，शारीर० गुदम्（ड．सुड．५८．७） राक्ति－स्री．，उस्साहराक्तिः，सामर्थ्यम्（ सुसु．२．३） आयुध०（सुसु．२く．१८－99）
－विनिश्शय－पु．，आतुरराक्तेर्विनिश्वय：
（ सुसु．४₹．१०）
शाकु－पु．，भुप्रानां निस्तुषयवानां चूर्णम्，सक्तवः，（ह．） तद्रुणा：－बृंहणा बृष्यास्तृण्णापित्तकफापहाः सद्यो－ बलकरा भेदिनः पवनापहाश्र（सुसू．४६．४११） शोफपाचकं दृव्यम्（ सुसू．३७．९）सक्फूनां लेद आडुु जीर्यते（सुसू．૪६．र११－१२）
शत्त्युकर्ष－पु．，सामथ्योंक्कर्षः（अह्टसू ．३．१५）
राक्य－वि．，साध्यः（चचि．१ง．१४s）
शाऋ－पु．，हन्द्दः（चसू．१．५）
वनस्पति० कुटजः（चक，५．४；रा．८．१८）
－गोप－पु．，कीट० इन्द्भवधूः，इन्द्रोपक：
（ सुसू，६．३२）

नील-न., रत्न० इन्द्रनीलम् (र. ૪.५१०५३)
-पद्वप-पु., वनस्पति० कुटजः (रा. २.१८)
-बीज-न., वनस्पति० इ्न्ययः (रा. ३.२१)
-माते-ब्री., वनस्पति० भार्ईं (ध, १,६८)
-यव-पु., चनसपति० हन्द्द्यनः (ड.सुड, ३९.२२५)
-वल्झी-त्री., बनस्पति० इ्द्द्वारुणी (रा, ३.३७३)
-सद्न-न.. इन्द्दगृहम् (मुचि, २९.१6)
-सलोकता-ब्री., मरणोत्तरम् इन्द्रसालोक्यम्, इन्दसमानलोकता ( सुसु. १.४१)
शाकाह्न-पु., वनस्पति० इन्द्रयवः (घ. २.१५)
शाकु-वि., प्रियवाक्क (असंसृ. २.૪)
शङ्रू-वि., सुखकरम्, कल्याण़करम् (चचि. २६.९६; सुचि. २૪.ט६)
( शब्करी)-वि.. सुखकरी (इन्दु. असंड. ४३)
सी., बनस्पति० रामी (घ. ५.९4)

(रा. १०.२९)
शाङ्राविप-न., रक्र्या यस्य बाधा भवति तत्, अन्र निर्बिपदंदोनाइपि शङ्रया विषलक्षणानि भवन्ति । ज्वरच्छर्द्रिमूर्छदादाहग्लानिमोहाइतिसारा अपि वा भघेयु: (चचि. २३.२२१-२२)
शाङ्कित-पु., वनस्पति॰ चोरकः (घ. ३.69)

(चनिं,३.७) यन्न्र० आकुख्विताऽsकारो बडिशविझोए: (सुचि. १५.१२)
-फला-प्री., बनस्पति० रामी (घ. ५.84)
-फलिका-ब्री., वनस्पति० सामी (रा.८.94२)
-सुसी-त्री., निर्विषजल्का० सा च यकृदुर्णा, रीघपायिनी, दीर्घतीक्ष्णमुखी च ( सुसू. १३.१२) न्र० 'जलौका'
-एफोटन-न., लक्षण० कीलकाहननवर्तीघवेद्ना (सुड. ४२.८१)
राछ्व-पु., भैषज्य० जलस्सकीटरारीरघटके द्वव्यम् (चचि.३.२६ १) तदुणाः-स्वाहु:, (कटुः) (रा) कटुविपाकी,उपणः, (रीव:)(रा)चक्षुष्यः, पुप्टिवीर्यबलम्रद्, पित्तघः, परिणामग्यूल्रक्तपिन्तगुल्मगूलध्ध्रासविषनाशाकः (घ. ३.१७९; रा. १₹.२४५) रक्तसंग्राहकः (चचि. १९.८२) रक्षपित्ते दाहपिपासानाराकः (चचि. ४.७३) विसर्षे प्रदेहार्थमुपयुज्यते (चचि. २१.८२) पाण्डुरोगनाशकः (सुड.४૪.२१) नखम् (घ. २.५८)

जलचरकीटक० (चसू. २७.\%०) वारिशायपदार्थ:
(सुड. १२.२९-३०)
शारीर० कर्णसमीपस्थाडस्थिविरोषः (चशा. ५.६; भूकण्णमध्यम् (इन्दु. असंड, २७)
दूशार्राणायतनेव्वेकम् (चसु. २३.३) मर्म० ( असंशा. 6.२₹ ) दू० 'मर्मन् '
-कपाल-पु., सर्प० द्वाकरमेदः (सुक.४.३૪-(१))
-केशान्तसन्धि-पु., शंख्देन केशान्तेन च समं सन्धिः ( चक्र. चचि. 8.60 )
-चूर्ण-न., सुदृ्धशान्वनूर्गम् (उ. सुड. ३१.६)
-द्राविन्-पु., वनस्पति० मधुजम्बीरः (च. 4.9 C ) अम्लवेतसः (रा. ६.१४८)
-नक-पु., भैषज्य० क्षुद्रशख्बः, राद्धनक:
(ड. सुसू. ૪६.१००)
नाभि-पु., भैषज्य० राड्बस्य नाभिः (अहृसू.३०,१६) घनस्पति० अस्य लेपो बेद्नाशान्त्य धिंत्रे उपयुक्तः ( असंचि. २२)
सुगन्धिद्रव्य० अर्जुनाह्बनेत्ररोगे माक्षिकेण युक्तेयमझनुपयोगिनी (असंड. १४)
क्षारः (उ. सुसू. ११.9१)
-नाभ्याकृति-वि., अल्पमुखाऽन्तर्महासुपिरा
(योजिः) (सुशा. ५.૪३)
-पुष्पिका-ब्री., वनस्पति० विष्णुकान्ता
शङ्बपुष्पी (र. 9१.५४-4०)
श्वेतपुष्पा (रा ११.५२-५७)
-पुध्पी-स्ली., चनस्पति० (चचि. १०,६२)
तदुणाः-कटुस्तिक्ता; ( कषाया) (सु. ); ( उष्गा)
(घ.सु. ) ( शीता) (रा. ); मेख्या, रसायनी,
स्वर्यां; सरा, बृष्या, समृतिकान्तिबलाश्विदा ( सु. );
पित्तकफझी, कासविषाडपस्मारभूतग्रहनाशिनी,
मानसरोगह्च (घ. ४.११३; रा. ३.१७२;
सुज. प२,४२)
हिं.—रह्टिनी.
म.-राइपुप्पी.
बं, —उन्कु.
हपुषा ( सुड.५२.४२)
चिरिण्टी (इन्दु;; असंड, ૪८)
बीरटि: ( इन्दु:, असंड. १)
-मेद्-पु., लक्षण० राड्धस ल्लाटास्थिविशोषस्थ मेद्वत््फुटनम्; अरीतिवातविकारेष्वेकः
( चसू. २०.११; असंनि, ४)
－मर्मन्न．，भ्रुवोः पुच्छाम्तयोर्परि कर्णललाटयो－ मंध्ये झख्धौं नाम मर्मणी，तन्र विदे सद्योमरणम् （ सुशा．६．२७）दृ＇मर्मन्＇
－मालिनी－ल्री．，वनस्पति० राह्बुपुप्पी
（रा．३．१७9）
－मूल－न．，चनस्पति॰ मूलकम्（रा． 6.49 ）
－यूथिका－त्र्री，वनस्पति० श्वेतयूश्थिका द०＇＇यूथिका＇ （9．4．988）
－रूल－पु．，लक्षण० ललाटाइडस्थिशूलम्
（चनि．३．，）
शह्वक－पु．，क्रिरोरोग० पित्त्रधानैः सरकैर्बातायैदोंबैः शाद्ञे दारुणः शोफो भवति। अत्र शोफे तीव－ दाहर्जारागप्रल्यापज्वरतृइश्रममूर्छ्छा भवन्ति । आस्यं तिक्षं वद्नं पीवं च भर्वति। अयं रोग： त्निरात्राजीवितं हृन्ति（चसि．२．७२；
सुड．，२५．9६－१४；असंड．२७）दुश्रिकिस्योऽयं ह्याधि：，नस्थार्थं，पानार्थ च क्षीरयुत्तं घृतं देयम्। रीतपरिपेकश्न कार्यः（ सुड．२६．₹८－₹९）
शह्ञाद्रुक－न．，कम्द्दशाक०（सुसू．૪६．२९८）
राझ्वावर्तसंधि－पु．，अस्थिसन्धिप्रकार० श्रोत्रश्चछ्नाटकेपु
शाद्धाचर्वोः（सुशा．५．२७；असंश़ा．५．し७）
राइएँ्रा－बी．，बनस्पति० शब्द्धपुप्पी（घ．४．११३） （ राख्तिका ）－त्री．，वनस्पति० शाख्ञापुप्पी
(र. २१.৮१-७३ )

भैषज्य० श्डुदशः（र．७．२२）
राधिनी－स्री．，लता० महाकषायवर्गों भेदनीयगणे एकं न्व्यम्（चसू．૪．३）कटुतिक्ताइमला，गुरू， स्निगधा，विशोधर्नी，दीपनी，रुच्या，त्रिदोषशामनी， कृमिचिषक्षष्टरोथोद्रनाशिनी，रक्तदोपमी च （ध．१．२५६；रा，३．३८०）स्नेहलिरेचने उप－ युका（ युचि．३१．५）घणझोधनी
（सुस्．३७．१२）तस्सिद्धतैंलं टुप्घव्नणझोधनम् （ सुसू．४५．श२४）
今ि．－रार्दिनी．
म．－यबोची，टिटबी．
गु．－ाइ्नहेल्य आख्युफुटामाणा．
बं．－यवेची．
श्वेतबुध्ना（चक．चसू．१．$\subset 9-64$ ；
ड. सुसू. ३८.२९-३०)
－फल－पु．，गनस्पति० शिरीष：（घ．५．११२）
आ．को，सं． $9 \circ 9$

राखेश्वर－पु．，पारदयोग० शंखवराटकनीलतुत्थपारदादि－ साधितोऽयं राजयक्ष्मह्रः（र．१४．२०－२२）
शाची－सी．，हन्द्दाजाया（असंशा．१२．८）
－पति－पु．，हन्द्धः（चसू．१．१८）
शाटिका－ब्री．，बनस्पति० सटी（रा．६．८६）
राटी－बी．，बनस्पति० सटी（चसू，२७．८6）
आम्रहरिद्ध（चचि．१८．२৩）
－शाक－न．，पत्रशाक० तद्रुणाः－रीतं，लघु，संभ्राहि， दोषापहं च（सुसू，४६．२७६）
－सिद्वसर्पिस्－न．，सिद्वघृत०（ सुरा．२．८）
राट्याद्चिर्ण－न．，सिद्धौपधि०
（चचि．१८．१२३－१२૪）
शट्यव्वितैल－न．，सिद्धतैल०（सुचि．३५．८－१०）
राट्याद्किकर्ग－पु．，दव्यगण० राटी，पुप्करमूलं， दुरालभा，व्याप्री，शृर्धी，गुद्थची，नागरं，पाठा， कटुरोहिणी，किरातम्，पु गणः संनिपातज्वरापहः （चचि．३．२११－२१२）
राठ－वि．，क्रूर：（चक．चसु．6．4\％）
पु．，वनस्पति० घत्तूरः（ ध．४，6）
तगरम（ध．३．५३）
न．，बनस्पति॰ कुरुसम्（ रा．१२．२१）
खनिज० तीक्ष्णलोहम्，द०＇लोह＇（रा．१२．₹०）
（ राठी ）－ब्री．，वनस्पति॰ सठी（ध．१．६१；अह्दू ．६．७२）
राठाग्बा－घ्री．，वनस्पति० अम्बष्ठा（रा，४．१6०）
शाण－पु．，वनस्पति० क्षुपोडयम्（सुसू．३७．९）तद्रुणाः－ अम्लः，कषायो मलगर्भास्रपातनो चन्तिकृद्रात－ कफनुत्तीघाइमर्देजित्（रापरि，४．90－99）अस्य काषं दन्तधाबने निषिद्दूम्（असंसू，₹．२१）
है．－अम्बाडी．
म．－अम्बाडी．
गु．－अम्वाडी．
बं．－मेर्टापत．
ता．－ओलीभांजी．
－घण्टिका－त्री．，वनस्पति० शणणुप्पी（ध．१．२००）
－जसूत्र－न．，शणानिर्मिता रज्ञु：घणौौ्टसीवनार्थमुप－
युज्यते（ सुसू．२५．२०－२१）
－तृल－पु．，तूल०（सुसू．२३．१२）शणाख्यस्य द्वच्यस्य सूक्ष्मरोम（इन्दु．असंउ．२९．）
－पुप्प－न．，शाक०（चस ．२७．今S）इंद बन्धनाई－ ख्वच：₹णस्य पुष्पम् तद्वुणाः－सधुरं，मधुरविपाकं， रक्तपिच्तहरम्（ सुसू，૪६．२८१）

८०२［（ शाणुपण्षी）］आयुर्वेंदीय－शाव्दकोशः［ शातपर्विका］
（－पुण्पी）－त्री．，वनस्पति० बमनोपगगणे एकं द्वघ्यम् （चसू．૪．२३；सुसू．३९．३）तद्गुणाः－तिका， कषाया，वमनकरी，त्रिदोषमी，कणठमुखह्दद्दोग－ ज्वराइजीर्णरक्तदोषनी च
（घ．१．२००；रा．૪．२९८－९९）
हिं．－जन्जानिया．
म．－तागी．
बं．－जन्जानिया．
ता．－वेड़ाकिल，
सं．—घंदालक．
शणक－पु．，चुच्च्चादिवरों शाक०（सुसू．૪६．२૪ऽ） （ इाणिका ）－ल्री．，वनस्पति॰ शाणपुष्पी（रा．४．२९८） शाणल－न．，वनस्पति० शणम्（र．१०．१०）
शण्डक－पु．，विलेशयम्राणि०（असंसू． $6.6 ६-66)$
शतन－न．，संख्या०（घ．૪．१३७）
－कुन्द्－पु．，वनस्पति० करवीरः（रा，१०．१）
－कुलीरक－पु．，बायब्यः कीट० तद्युणाः－असौ वात－
कोपनो वातजरोगान् करोति（सुक．८．५－८；
असंड，૪३）
－कुसुमा－त्री．，वनस्पति० शातपुष्या
（चक．चसि．१२．१६（१）
－कोटि－पु．，रस्न० हीरकम्（घ．६．प६）
－कतु－पु．，देव० शतमखः इन्दः（चसू．१．२३）
－ग्रन्थि－ख्री．，वनस्पति०－नीलदूर्वा，दृ०＇दूर्वा＇
（रा．८．२२६）
－घी－बी．，आयुध० कण्टकाचिता यष्टिः（इन्दु） अय：कण्टकाच्छबा महती शिला（सुनि．१६．५७， असंड，२4）
कण्ठरोग० प्रभूतैमांसाकुरै：परिवृता तीव्रतृड्ज्वरमूँद्दर्युयुक्ता कण्ठस्नोतसि समन्ताद्यापा या वर्तिरतिरकरी भवति सा रुजयाडsकृत्या च शतमी－सादृइगात् शतमीट्युच्यते（असंड，२५）
－दारुक－पु．，कीट० अयं मुखसन्दंशविशाधितमूत्र－
पुरीषविषः（ सुक．₹．५）
－घौत－वि．，सातवारं घौतम्，धावितं प्रक्षालित वा （चशा．८．२૪）
－धौतघृत－न．，शतवारं घौतं घृतम्（ चशा．८．२४） शतवाराज् रीतजलेन घौतं फेनिलं घृतं एवजज्नरेपु दाहविनाशाने नितरामुपयुक्तम्र（ सुड．३९，२८३）
－धौताज्य－न．，शवधौतघृतम्（ अहासू，२६．〉৩） －नेत्रिका－त्री，，बनस्पति० शतावरी（रा．૪，૪३९）
－पत्र－पु．，प्रतुद्पक्षि० काष्टक्कुक्रक：（चसू．२6．५०）
द० ' प्रतुद'

आनूपद्रेडो वर्तमानः पक्षि० मयूरः，शुकः，सारसः， （चक．१．८）विकिकरपक्षि० दार्बाधाटः
（ड．सुसू．४६．प१）दन० विक्किए＇
न．，वनस्पति॰ कमलम्（चसू． 8.94 ；
रा. 9०.२४४)

रक्तपद्मम्（घ．४．१५२）
－（पत्रा ）－ब्री．，वनस्पति० तद्धुणाः－तिका，कषाया， सुरभिः，रुच्या，पित्तीी，कुष्ठमुखस्फोटपित्तजदाह－ नाशिनी च（ध．५．१५१－१५२）
हिं．－कानवाल．
म．－कमल．
बं．－पद्म．
ता，－तमाराइ．
－（पत्री ）－स्री．，चगस्पति० शातपत्रा（घ．४．१५२）
－पत्रक－पु．，प्रतुद्पक्षि० राजहुकः
（ $Ј$. सुसू，Ү६．६७）द०＇पतुदू＇
－（पत्रिका ）－स्री．，चनस्पति० सतपत्रा
（घ． 4.949 ）
शतपुष्पा（रा．૪．२）
－पदीी－ब्री．，बहुपद्युक्तकीट० कार्डा
（चक．चनि．२₹．94६，२94）कर्णजल्यकिका （इन्दु．असंड．४३）सा चाप्टधा परुषा，कृष्णा，चित्रा， कपिल，पीतिका，रका，श्वेता डमिप्रभा तंद्रालक्षणानि－शोफो बेद़ना हृद्यदाहं，शेताभि－ प्रभाभ्यामेतदेब，लक्षणम्－दाहो मूचछ्छा श्षेतपिडको－ स्पत्तिश्य（ सुक．८．३०）अस्या विपे स्वर्जिकाक्षारा－ दीनामागद़ो योज्यः（चन्चि．२₹．२१५）
बतस्पति० शातावरी（घ．१．२९，१）
－पद्रिप－न．，शतपद्याः विषम्（सुक，८．४९）
नृ०＇शतपद़ी＂
－पर्वक－पु．，वनस्पति० जलगण्डीरः（सुड．प८．૪૪）
इक्ष० द्र०＇इक्षु＇（अहसू．५．४६）
－पर्वा－स्री．，बनस्पति० श्वेतदूर्वा दू०＇दूर्वा＇
（चचि．₹．२५८；चक．）
－（ पर्विका ）－ब्री．，वनस्पति० नील्दूर्वा
（रा．८．२२६；अह्हसू，し．२५）दू०＇दूर्वा）
कडुका（घ．१．३८）
बंशः（ध．૪．१३し）
नीलदूर्बा，द०＇दूर्वा＇（घ．४．१४₹）
-पाक-वि., शातशः कृतः पाकसंस्कारो यस्य, स: (चवि. ६.१६)
-पाकतैल-न., सिन्दतैल० ओषधीमि: शातबारं सिद्धं तैलम्, इंद योनिरोगे प्रशास्तम्

$$
\text { (चचि, ३०.9०4; सुचि. } \gamma . २ \mathrm{~s} \text { ) }
$$

-पाकबलातैल-न., सिन्दूतल०
तिलनुल्यबलामूलाएगुणसलिलाशांशाइोषितकषाय-
भावितानां तिलानां तैलमादाय सामान्यकाथपरिभापाकाथेन चतुर्गुणेन शातशः पचेत्। पुतस्य सेवनेन पुर्वः सबंवापैर्विनिर्मुक्त: शातायुर्भवेत्
( सुचि. १५.૪०-૪₹)
-पाद्क-पु., आग्नेयकीट० सबिषोडसो कीटः पित्तज-
रोगान् करोति ( सुक, ८,८-१३)
-पादी़-स्री., वनस्पति० करमी (रापरि. ९.३८)
-पुष्पा-ख्री., वनस्पति० अनुवासनोपगगणे आस्थापनोपगगणे चैकं दृव्यम् (चसू . ४.१३ ) तद्नुणाःकटुस्तिक्तोण्णा स्निग्धा; तीक्ष्णा, दीपनी (भाप्र मिभ्रभ्रकरण) कफवातझी, उवरनेन्नद़ोषमणातिसारनुत् सेयं बस्विकर्मणण शस्यते (ध.२.१; रा. ૪.१-૪) उपनाहस्वेदे उपयुक्ता (चस्. १४.३६) छतुम्ववर्तनी, योनिश्रुकविशोधनी, पुन्नम्नदा, वीर्यकरी (का शातपुण्पायरी क)
हिं.—सोया.
म.-बाबंतशोप.
गु.-सुवानी भाजी-सुवादाना.
बं.- डुल्धा.
फा.- शुत-तुख्येगूत.
मिश्रेया (चचि. ३.२५०; सुचि. ₹.५८)
मुगाक्षी (रा. ८.२५७)
-पुष्पद्ल-न., बनस्पति० (रापरि. ८.८२) तद्युणाः-
मधुरुं, सोषणं, द़ीपनं, पथ्यं, रुचिप्रदें, पित्तकृद्दातघनं, गुल्मशूलजिच (रापारे. ५,८२)
-पुण्पिका-बी., बनस्पति० मिश्रेया (र. १९.,-९)
-पोनक-न., चालनिका, तितउः (असंड. ३३)
रोग० बतनजभगन्दरः, शातपोनकवन्द्यगस्थाने बहुच्छिद्धयुतो वण: (सुनि. र.५; असंड. ३३) दृ० 'भगन्द्ऱ'
गुद्यरोग० शूकदोषजविकारेष्येक:, वातशोणितकोपेन मेद्हनं सबैतोऽणुमुखैश्धिन्दन्शितं भवति (सुनि. १४.१२) तच्चिकिस्सा-श्रतपोनकस्य लेखनं कृस्वा शोधनाथ्थ झोधनद्वष्यकृताया रसक्रियाया

उपयोगः करणीयः, तथा रोपणकाले रोपणकषायद्रव्यकृताया रसक्रियाया उपयोगः करणीयः । किं च रोपणार्थ पृथक्पर्यादि़िस्दनैतैलमय्युपयोक्तब्यम् ( सुचि. २१.१४) अझिना स्रावसार्गदृहनाऽनन्तरं रूजास्तावापहं स्वेद़माश्डु कुर्वीत। स्वेदार्थ च यथोक्रानि सवेदद्धब्याणि, कृशारां, पायसं बोष्युंजीत। एवमेव ग्राभ्यमानूपमौदैकं का मांसं स्वेदार्थमुपयोजयेत् ( सुचि. २१.१२-१९)
-प्रसूना-बी., वनस्पति० शतपुष्पा (रा. ४.२)
-बाहु-पु., वायब्यः कीटबिशोषः वातरोगान् करोति ( सुक, ८.4-८)
-भावित-वि., शतधा भावितम् (चचि. १.(४)१९)
-भिषज्-त्री., नक्षन्र० शाततारका (असंसृ, ८.९२)
-मूला-बी., चनस्पति० रातावरी (रा.४. ४३९)
नीलदूर्वां दु० 'दूर्वा' (रा, द.२२७)
-मूलिका-स्री., बनस्पति० द्वबन्ती (रा. ५.२४६)
-मूली-ली., वनस्पति० राताबरी (र. २०,८२-く५)
-वल्धी-ब्री., वनस्पति० नील्दूर्बा, द्र० 'दूर्वा'
(ध. ४.१४३)
-विषाणिका-ब्री., वनस्पति० रातावरी
(चक. चचि. १०.४२)
-वीर्या-ब्री., बनस्पति० शाताबरी (सुसू. १९.२२.; रा, ४.૪३s)
महारातावरी (रा. ४.૪४२)
दूर्वां (चसू. 8.96 )
नीलदूर्वा, द०० 'दूर्वा ' ( सुसू. १९,२९)
उत्तरापथिका, दाक्षाभेद, द० ' दाका '
(रा. ११.66)
शतमूली (असंचि. ७)
-वेधिन्-पु., बनस्पति० अम्लवेतसः (ध.२.९६) रातार-न., क्षुदकुष्ठ० इदं पित्त्रेष्ठप्माधिकं, तल्डक्षणम्रक्ता: इयाबा दाढयुक्ताः पीडाकरा बहवो घणाः
(वचि. ५.२६-३०)

रातार्क-न., कुष्टरोग० ( का. कुष्ट. चि.)
रातावरी-बी., वनस्पति० (चसू. ५.६५)
शाक० वातपित्तसंशमनवरों चैंक द्वं्यम् (सुसू. ३९.५-6; अहसू. १५.२१) वदुणा:तिक्का, मधुरा; रीता, स्निर्धा, वर्णांजोवलवर्धनी, स्टृतिमेधामतिकरी (का शतावरी करूप) बृद्या, रसायनवरा, वावपित्तमी, क्षयाइस्तविकारमी च (घ. १.२ร, १-४२; रा. ४, ४३৮-४०)


महद्ल़भेदेन सा द्विविधा, तत्र महती, सहत्र-
वीर्यो ( युस्. ४६.३०१)
हि.ं-सतानर.
म.-रातावरी, आसवल्री.
गु.-शाताइरी.
बं.-रातमूली.
फा.-गुर्जदस्ति.
सहत्तवीर्या, महाशाताबरी ( घ. १.२९३)
-करीर-न., शातावर्यद्धन्रम, तद्वुणाः-सतिक्तं लघु,
चधुण्यं, वृष्यं, दोषत्रयपणुव् (असंसू, ज.१२७)
-घृत-न., सिद्धघृत॰ वृष्ययोगोडयम्
(चचि. २.(३)-१८) योनिरोगे उपयुक्तम्म
(चचि. ८.9०५) रक्ताडतिसारचिकिस्सायामुप-
युक्तम् (चचि, १९.९८)
-पायस-पु., पायस० शताबरीमूलन्थतेन पयसा कृत आहारः, असौ तिमिरनाशानः
( सुउ. १७.४९)
रातावर्यद्युर-पु., कन्द्राक० शतावर्या अ क्रः, तदुणाःतिक्तः, कफपित्त्रहश्य ( युसू. ४६.३०२)
राताद्वक-न., वनस्पति० फल० सेह इृति 'शारका'
इति च ख्यातम्, इदं द़ोष्नं-गरहारि च
(चसू. २७.१४५)
शाताह्वया-स्री., बनस्पति० शताबरी (रा. ४.४३८)
शताह्वा-स्र्री, वनस्पति० शतपुष्पा (सुचि.३७.८;ध.२.१)
रातावरी (रा. ૪.૪३८)
मिश्रेया (चसू. ३.२०)
शान्रुकण्टक-पु., चनस्पति० घोण्टा (रापरि. ८.२२) शान्रुपन्र-न., बनस्पति॰, अम्बवेतलपन्रम्, इदमक्षिरोगे

परिपेकोपयोगि (काखिल. १३.५९)
शानुुभझ-पु., चनस्पति॰ सुझः ( रा. ८.२०५)
शादन-न., शातः, पातः (अह. अहृसू. ৮.११)
शानैमैंह-पु., रोग० कफजभमेढभेढ़ः (चसू. १९.४-(९)) शानैः ः श्रनैम्में्दे मन्द्ं कृच्छं मूत्रयति (डुनि. ६.१०)
न० ' प्रमेह'
शाफ-पु., भैषज्य० नसम् (घ. ३.५८)
शाफर-पु., जलचचरमाणि० नादेयमस्सवर्गे डल्हणेन लिर्दिए: ( ड. सुसू. ४६.११₹ ) तद्रुणा:- तिक्र:, कटु, स्वादुः, गुफलः, कफवातजिच (र. २८.७७) द० 'नादेयमत्स'
( शाफरी )-ब्री., मत्स्य० (चचि. २ ( $\gamma$ ) १०)

शावरकन्द-पु., वनस्पति० गुष्टि; वाराहीकम्द्:
(रा. ५..१३५)
राबरोद्धव-ఫु., वनस्पति० रोधम्र (र. ३०.६૪-६५)
शावल-वि., नानावर्ण:, चिन्रविचिन्रः (इन्दु, असंड. ૪३)
पु., मूपिक० एतद्दिषतः पित्तजा रोगा म्रन्थयः कर्भिकाश्र जायन्ते (असंड. ४६) द०० ' मूपिक ' बनस्पति० चिच्रकः (रा. ६.१२५)
-वर्ण-पपु., कर्द्ररवणों मिश्रनर्णों वा ( सुनि. ६.२६) शाब्द-पु., सार्थों वर्णसमूहूः, संकेतबलादर्धंग्रकाए़का वर्णमालग (चक.) स चर्तुर्बिधः हृार्थोडदृार्थः सल्योडनृतन्र (चवि. ८.३८)
आकाशस्य गुणः, स च श्रोत्रश्रालो ध्वनिनर्णात्मकः,
(चशा. ४.१२; सुशा. १.४) ( परिव०) नादः ( युनि. ५.२१-२३)
-तन्मान्र-न., पझ्ञतन्मान्रेण्चेकम् अनुन्नूतस्वरूप: सूक्ष्मशब्द्द ( ( ुुरा. १.४)
-पुनरुक्त-न., वाक्यदोष०० तस्यैत शब्दस्व पनरभि-
धानमू। यथा घटो घट हृति (चवि. ८.५४)
-प्रादुर्भाव-पु., सशाब्दता श्राव्द्यायितम्
(सुसू. १२.८)
-चहस्रोतस्-न., शारीर० स्रोतोभेद, कर्णशाष्कुल्यीपरिच्चिन्नमाकाशम् (मा मधुकोप.; सुनि. १,८३)
-वाहिनी-वि., रारीर॰ वाँ्वाहिनी (धमनी) ( बुनि. १.८५)
ब्री., कर्णागता सिरा० (असंशा. ६.२८)
-वेध-पु., संस्कार० मुलस्थितपारदेन नलिक्या ब्वुधमनेन लोहादे़र्घातोः सुउर्णौरौण्त्रवसंजननम् (र. C.9४)
-श्रव-पू., शारीर० कर्णः (चद.. ८.१२)
शब्द्दाद्जिजरोग-पु., रोग० अहितशब्दरुपाद़िजन्यो किकारः (चसू, २५.१४)
शब्द्दासहत्व-न., रक्षण० शाव्दो न सह्ते इ़ित
(चनि. १.२३)
रब्दासहिव्णुता-ब्री., रक्षण० शान्दासदत्वम्
(अह्हस. ११.96)
शब्द्यिता-ब्बी., बनस्पति० धातकी (घ.३.९०)
राब्देन्द्द्रिय-न., शारीर० भ्रवणनन्द्रियम् ध्रोत्रम्
( मुशा. १.१९)
शाम-पु., विकारासक्भव:, विकाराणामुपश्म:
(अंबसू. २०.90)
（ रामी ）－स्री．，बनस्पति०（चक．१．८）तद्रुणा：－ कषाया，स्वादुस्तिक्तोष्णा（ शीता）（र．१८，१०६） गुरुः；（लघु；）रेचनी（र．१८．१०६）के ानाशिनी， रक्तपित्ताडतीसारनाशिनी（घ．५．8५）कास－ श्वासभ्रमकुष्टाडर्शः：कृमिनाशिनी（र．१८．१०६－६） अस्य कल्को विषजरक्काइsसावे पाने उपयुज्यते （असंड．$\gamma \leqslant$ ）अस्य काषं दन्त्वधान्नने निपिदम् （असंसू．₹．२१）
倉．——समी．
म．－रामी．
गु．－खिजडी．
बं．－रोंद्य．
शिम्बीधान्य० एुतस्याः क्षवप्गपीतरक्केतनकुशिम्बी－ भंदेन विविधा जातयस्ताश्व मधुराः शीतला गुब्यों बलच्च्यो हक्षणारिमका बलिभिः ससनेहभोज्याश्व （चसू．२৩．३४）
रामन－न．，उपक्म०（चसू．१．१००；सुस．२०．२१） यद्वापधं बातादिदोषाच झोधयति तथा स्वप्रमाण－ स्थाल्वोदीरगति विषमांध्य समीकरोति，तत् शमनम्， तत्सहविधम्－पाचनं，दीपनं क्षुत्तुक्य्यायामातप－ मारुताः（अశसू．१४．६－५）
－गण्ड्रप－पु．，उपक्म० गण्डूप्रेद्：，चतुर्विघ－ प्रकारेप्येकः，तिक्षकमायमधुररीतै：पटोला－ इरिप्ज जम्ब्वाम्रमालतीपह्रवोत्पल्डमधुकाथसितोदक－ क्षैदक्भीरेक्धुरसघृतादिभिः रामनः（असंसृ．३१．૪） －धूम－पु．，उपक्रम० धूमसेद्द，त्रिविधधूमप्रकारे－ धेकः，प्रायोगिको मध्यमश्येत्यपरनाम्नी，स्वस्थ－ कर्मणि बात्कफसंसगें च उपयुज्यते
（असंसू．३०．૪，११८）
－नस्य－न．，उपः्रम० नस्समेदः，नस्य，नीलिकाब्यद्न－
केइादोषापक्षिराजिपु सामनं नस्यं हितम्
（अह्सू，२०．४）
－स्नेह－पु．，हनेहप्रकारेवेकः स्नेहः（ अहस．१६．१९） रामंनीय－वि．，समने हितम्，व्याधिशामकम्
（चचि．३．१६०－१६१）
－द्रठ्यगण－पु．，औपधिसमूह००（काखिल．२．५८－५८）
दसामूलसाटीरास्तावयस्थापंचकोलसाइ्रेपारोहिणी－ पाठासरलड़ेवदा रुमुस्ताऽमृतावृश्विकाल्दकर्करटा－ दुरालभान्रायन्ती इस्येवमादी़ीजि शमनीयानि रामल－न．，पापम्（इन्द़．असंड，१．३）

शकृव्，रामलशिथिलमावः，दुतपुरीषत्बम्
（इन्दु．असंड，४३）
शमी－ब्री．，（चक．१．८）
－पत्रा－सी．，बनस्पति० लत्ञालुः（घ．४．१०९）
－फल－न．，फल० तद्रुणाः－मधुरमुपणं，गुरु，रूक्षं， केशाघम्（चसू．२४．१६०；सुसू．४६．१९३）
－यन्त्र－न．，यन्त्र० अरोयन्त्रसमं किन्तु चिद्छदर्रहितं
यन्न्रम्，तघ्च अर्शः भ्रप्पाडनार्थमुपयुज्यते
（अहसू．२4．98）द०＇यम्न्र＇
शाम्पाक－पु．，बनस्पति० आरग्वधः
（चचि．१०．१९－२२；सुड．३९．२४५）
चतुर⿸्रुलः（चक．चसि，₹．६१）
किरमालकः（ड．सुचि．३१．५）
शाम्बर－पु．，वनस्पति० अर्जुनः（रा．९．१९．१）
लोध्र：（रा．६．२३८）
जद्वाल्भाणि०（धपरि．३）
जाइल लमृग० असौ लनुम्रकृतिः（चस् ．५．4）अस्य मांसरसो गर्भस्थापनार्थमुप्युज्यते（ चशा．८．२४）
管．－साम्बर，बारहसिंगा．
म．－साम्बर．
ब．．—सम्बर．
न．，जलम्（ रा．१४．३१७）
（ शाम्बरी ）－ब्री．，वनस्पति० दन्ती（चक．१२．३）
द्भवन्ती（घ．१．२२९）
मूषककर्णी（रापरि．३．२२）
सुतश्रेणी（ रा．४．१६）
－पादप－पु．वनस्पति॰ लोधः（ध．३．964）
शम्न्रुक－पु．，कीट० कोषस्थजन्तुः，तद्वुणा：－प्राणनाशनः， तेन द्पस्य वेगजानं सर्पवद्भवति；तथा च साबिन－ पाविका रोगा भवन्ति，दंशस्तु क्षारामिद्रगधवत， बर्षोन रक्तपीतसितारुणः（ सुक．く．१५－१८； असंड．४३）
राम्बूक－आावर्तोकोरा：，＇साद्ञुला＇इति लोके （ड．सुसू，૪६．१०८．9१०）दंध्रानखविषः
（ सुक．₹．५）
आवर्तंयुत्को मर्स०（सुसू，૪६，9०＜－99०）
भैषज्य० क्षुद्नशाँ，लघुराळ्धः（सुनि．૪．८； रा．१३．२૪६）
शम्बूकाद्विवर्ति－ब्री，पारदयोग० सिछदा़नन० खुक्रार्म－ तिमिरपिह्धान्हुन्ति（र．२₹．५१－६०）

शम्बूकावर्त－पु．，रोग० भगन्द्ररमेद，बायुः प्रकुपितः प्रकुपितौ पित्त्केष्माणौ परिगृस्याइधो गस्वा पूर्ववद्वस्थितः पादान्तुपाभ्र्रमाणां सर्बंलिखां पिक्कां जनयति，साडस्य तोददाहकण्ड्डादीन् वेद्नाविशोषाज्जनयति，अप्रतिक्रियमाणा च पाक－ मुपैति，मणश्र नानाविधर्णामास्बावं सरति， पूर्णनदीशाम्बूकावर्तचचात्र समुत्तिश्नि वेद्तिना－ विरोषा：，वं भगन्द्रं शम्बूकावर्तिमिल्याचक्षते （ युनि．४．८．）दे०＇भगंदर＇
राम्भु－पु．，कषि० आदिमचन्दसेनादिपु सपविंश्राति－ संख्याके ज्बन्यतमो रससिदिक्रिद्यायको रसाचार्यः： （र．१．२－4）
ज－पु．，लनिज० पारदे（र．१．६६）
－बह्नभ－न．，बनस्पति० पुण्डरीकम्（घ．४．१४८） शक्या－बी．，दक्षिणहस्तेन वादनम्（चनि．५．७（१） शार्याक－पु．，वनस्पति० कर्णिकारः（ ध．१．२२१； अहुसू．१५．२）
आरगवधः（असंचि．१．६३－६૪）
－मज्ञा－ल्बी．，आरग्वधमजा（ सुस्．४६．२०6） शयन－न．，（परिव०）स्वापः（सुसू，४६．५०५） शारया，तच्च सपाद्पीठं，नार्युच्छितंत नातिनीचपादं， प्रधानमृद्दास्तरणोपपन्वं，प्राक्रीर्षिं，श्रकुपटोत्तरीयं प्रशस्तम्（चसि．३．३३－३४）
रायनेप्सु－वि，स्वप्तुमिच्दु；，सुपुप्सुः（सुड．३३．૪३） राग्या－स्री．，शायनम्（ अहुसू．१४．9०）

नदोप－पु．，शयनस्य दोषः（सुचि．३५．२९－२०） राख्यासन－न．，शाय्या एवाऽsसनम्（सुचि．२४．८१） रार－पु．，बनस्पतिं（चचि．१（३），३；सुसू．१२．४） तद्वुणा：－मधुरस्तिक्तोsल्पोण्गो बल्यो बीर्यकरो－ डल्पवातकर：，कफानो अ्रान्तिमद्नाशक：
（ब．४．१३५）मून्रकृच्छ्राऽइमरीदााहाइचक्षयवित्तज－ रोगजित्（भाप्रमिश्र，૪．१६१－१६२）
हिं．－रामशार．
म．－रार．
बं．—ार．
शल्य० लोहादिनिमितो बाणः，स च द्विविधः कर्णी，श्लक्ष्ष्णश्य（ सुसू．२६．५－6）
－काण्ड－पु．，रौरंषिका（सुरा．४．७२； असंशा，＜．9५ ）
－पत्र－पु．，वनस्पति० कुराः（रा，८．२०s）
－पुत्बन－पु．，शारगुणसन्धानस्थानम्－（सुसू．－७，१४）

यन्त्र० शारपुछ्राडSकारा शल्यचालनार्थी इल्यका
（ सुसू．$ง .9 \gamma$ ）
न．，यन्ग्र० शारकतर्री（अह्डसू．२५．३१）
－（ पुछ्वा ）－र्बी．，वनस्पति० तदूणाः－कटुस्तिक्ता， कपाया（भाप．）उष्णा（लघुः）（भाप．） वातरुजापहा，कृमिमी；यकृरछीहगुल्मन्नणविपापहा， विझोपतस्तु दीहनाशिनी（भाप्र．सिश्र，ช．290； रापरि．૪．६）तहीजीं सतक्रपीतं मूपिकविपनाइनम्
（असंड，४६）
送．－सरफोंका．
म．－उन्हाळी．
बं．－बननील．
ता．－कोल्खुक्वकेखपि．
－पु⿸्व्रमुख－न．，मलाकायन्त्र०（असंस्．३४．१५） －（ पुछ्बमुखा ）－बर्ब．，श्रालाकायन्त्र०（ असंसू．₹४．१५） द०＇रारंगुलमुख＇．
－पुछ्वमुखयन्त्र－न．，रालाकायन्त्र०
（अहसू，२५．३३）
द०＇शारपुंखमुख़＇．
－लोमन्－पु．，ऋषि० रोगापहरणचिन्तनाथं हिम－ घतः पाँ्यू समेतेपु महिधिप्वेकः（चसू．१．११） यज्ज：पुरुपीयाध्याये विवद्वमानानामेकतमझवि：
（चस．२५ く）
शारण－न．，गृहम्（चशा．८．३；मुचि，५．१५）
रारण्या－ल्री．，रेवल्या विरातिनाम्नामेकतमं नाम
（का बालम्महचि．）
शरढ्－स्री．，ऋतु०（चसू．६．७）आभ्विनकार्तिकैँ，कार्तिक－
मार्गशीरीं वा शरद्घटकौ मासौ（सुसू．६．६－9०） कन्यातुले शरद्（ हे．अहसू．३．१－२）अन्र लत्रणरसो बलबान् भवति（सुसू．६，६－१०） शरादि आाचरणविधिः（सुज．६४．१३－१८） वर्षाशीतोचिताइ्नानां शरदारम्भे सूर्यसंतापेन सदसा तप्तानां नराणां वर्षासंचितें पित्तं शरदि कुप्यति। तन्र पित्तजयाथं तिक्कृतं विरेचनं रक्कमोक्षं च कुर्बीत। ध्रुधितः सन् लघु तिक्कं स्वादु कायं चानं भजेत्। शालयो मुद्धः सितो आमलकं，पटोलं，मधु，जाइएलं च मांसं सेवनीयम्। पानाद्विज्वमृतोपमं हंसोद्कं नाम निर्में，दोपघं जलमुपयोक्तव्यम्र। एतद् हंसोदकं सूर्यकिरणिद्दिवा－ तषं चन्द्रकिरणणनिशि रीतीकृतं तथेवाडगस्त्यो－ द्यनिर्बिपमम्ति；तब्लाsभिध्यन्द्धि न वा सूभ्।

प्रदोषे चन्द़नोर्रीरकर्पूरमुक्तास्तग्वसनैश्योडज्वल: सन् सौधेधु ज्योस्स्नाम् उपसेवेत। शारदि तुषारं क्षारान्, दधि, तैलं, बसामातपं तीक्ष्णमझं, दिवास्वं, सौहिल्यं, पुरोवातं च परित्यजेत्
(अहसू, ३.૪ऽ-५४) ( शारत्-काल ) - ु., शारद् (र.१₹.१३-१९)
( शरत्)-पद्म-न., वनस्पति० पुण्डरीकम्
(घ. ૪.9४८)
-पुष्प-न., बनस्पति० आहुल्यम् (रापरि. $૪ . ₹ \gamma)$
शारअ-पु., प्राणि० हिंस्सप्डुः (सुड. ३२.१५१) महाश्रूदी हरिणः, अश्रापद़ उद्र्रमाणो महाश्वको जाद्ञलम्टृतः (चसू. २७,૪४) अयं आहारमृव्यत्वेनोपयोज्यः प्रकृतिल्बुः (चस्. ५.५; सुड. 亏३.9५9) काइमीरे प्रसिन्दः (मुस्टस. ४६.५४) रारारि-पु., जलचरपक्षि० शराली (चसू. २७.૪२) धन्नलक्कन्धो दीर्घचज़ुः पक्षिविदोषः (सुस्.८.૪) शारारिमुख-न., शास्त्र० पड ت्नुलग्रमाणदीधं केशग्रमाणधारं विस्साचणोपयोगि शस्त्रम् ( सुसू .८.३-૪) शारारीमुख-पु., जलचरपक्षि० खद्विरवर्ण: 'गिर्गराटी ' इति लोके (ड. सुस, , Ү६.90५-9०६) शारार्यास्य-न., शसत्र० शारारिमुखं नाम शास्त्रम् (अह्दस्, र६.9) दू०' शरारिमुख ' शराव-पु., मृन्मयपात्र० पलाष्टकमापनपरिमाणपात्रम् (सुनि. ६.१५)
वायन्यः कीटविशेषः ( असंड. ४३)
-कुर्द-पु., वायव्यकीट० वातकोपनोऽसौ वातरोगान् करोति (युक, ८.4-6)
-मात्रा-वि., शरावप्रमाणा (सुनि. ६.१५)
-संपुट-पु., शरावयोः सम्पुटो-युग्मम्, पुटमूपात्रद्वयोभयमुखसंयोजनम् (सुचि. ४०.१९)
राराविका-सी., मेहापिडका० इयं इयावा क्रेदबेद्नायुक्ता निम्नमध्योन्नतौष्टा श्राराउस्थानप्रमाणा बर्तते (चसू. १७.८३; सुनि. ६.१५) दू० 'प्रमेहपिडका' शारांशा-वि., पश्वमभागम् (र. १५.६५-६६) शारीर-न., गीर्येते इति शरीरम्, देहः, आपाद्मस्तकमाकृतिः (चवि, ८.११९; गुसू., १५.३ ) आत्मनो भोगायतनम्, तच पश्बमहाभूतविकारात्मकम् (चसू. 9.8२) -कम्प-पु., लक्षण० देहकम्पः (चई. ११.9०) -क्लेद-पु., लक्षण० देहस्य केदन, स्वेद:
(चसू, २६.૪३ (६)
-गुण-पु., इारीरे निष्पद्यमानो गुणः, इरीरधातुः (चशा. ६.१८)
-चिन्ता-स्री., जीर्णाsजीर्णनिरुपणादिका, (चिन्ता) कीदरां मे शरीरं किश्ब मयाडस्य हितमनुष्टितमिल्यादिरुपो विमर्शः (हे, अहुसू. २.१)
-छिछद्र-न., स्रोतांसि सिरा धमन्यो रसवाहिन्यो नाङ्यः पन्थानोऽयनानि मार्गाः शरीरच्छिड़ाणि संबृताऽसंबृतानि स्थानान्याशयाः क्षया निकेताश्रेति शरीरे धात्ववकाशानां लक्ष्याइलक्ष्य्याणां नामानीति (असंशा. ६.५०)
-जक्लेद्-पु., शरीरे जायमाने क्रिन्वम् (चनि. र.०)
-ज्ञान-न., शरीरस्य ज्ञानम् (चसू. २९, ८)
-तत्त्व-न., रारीरस्य तच्त्वम्, शरीरस्य रक्काविरूपस्य स्वभावरूपं तत्वम् (चशा. ६.३)
-दौर्गन्ध्य-न., लक्षण० देहस्य दुर्गांन्धत्वम्
(चसू. ३.२९)
-पुप्टि-ल्री., शरीरस्य पोषणम, इंद्ं मांसस्य प्राकृतं कर्म ( सुसू. १५.५(१)
-प्रमाण-न., शरीरस्योल्सेधनिस्ताराssयामाद्यिमानम्, तत्र पादौ चर्बारि घट् चतुर्देशास्रुलानि, जंक्षे स्वश्टादशानुले पोडशान्कुलपरिक्षेपे च, जानुनी चतुरहुले घोडशान्न्रुलपरिक्षेपे, त्रिंशद हुुल लपिक्षेपावश्वादशार्दुरलावूरू, घडद्रुलदी़ौौं दृषणात्रश्न स्रुलपरिणाहौ, रोफ: षडद्नुलदीधी पब्वाङ्युलपरिणाहं, दादराहुल्पपरिणाहो
 दरा छुुुलविस्तारं द्नाद्रा छुुल द्वादशाब्नुलायामे पांन्चे, दाद्राह्बुलं स्तनान्तरं, दूगद्रुलं स्सनपर्यन्तं, चत्नुर्विशाल्यु्रुलविशालं, द्वाद्राइन्नुलोस्सेधमुरः, दूधन्दुरं हृद्यम्, अप्टाद्रुलौ स्कन्धौ, घड स्रुलावंसौ, घोडशान्नुलौ प्रबाहू,
 सुलौल, त्रिकं द्वादशाह्गुलोस्सेधम् अप्टाद्रोझ्कुलोस्सेध पृष्ट, चतुरबुलोल्सेधा दाविंशात्यक्बुल्परिणाइा शिरोधरा, दादशा ह्तुलोत्सेधं चतुर्विशाल्यद्नुल्परिणाहमा ननं, पश्वाल्बुलमास्यं, चित्रुकौष्ककर्णाक्षिमध्यनासिकाल्लाटं चतुरहुलं, बोडशास्दुलोस्सेधं दात्रिंशादङ्डुलपरिणाहं शिरः; इति पृथत्तवेनाsङ्ञावयवानां मानमुक्तम् । केवलं पुनः शरीरमद्धुलिपर्वाणि चतुरशीतिः। तदायामविस्तारसमं समुच्यते । तन्नायुर्बललमोजः सुखमैभ्षयं वित्तमिश्काश्राइपरे भावा

भवन्ल्यायत्ताः भ्रमाणवति शरीरें विपर्यंयस्ततो
हीनेडधिके बा (चवि. ८.११५; सुसू. ₹५.१२) -प्रलय-पु., (परिव०) देहनारश, देहचेतनाधानुनाशाः, मृट्युः ( मुरा. ६.२०)
-मेद्द-प., शरारीरनाशः ( सुज. ४७.१४ )
-मध्य-न., सोतो० महास्बोतः ( असंसू. २२.१५)
-यन्त्र-न., यन्न्रस्थानीयो देदः (असंशा. ६.६८)
-यात्रा-त्री., देहवर्वनम् आयुफ्कमणम् ( का. सिद्दि)
-वरा-पु., रारीरसामर्ष्यम्य, शररीरभ्रभाःः
( मुशा. e.८)
-विचय-पु., छारीरस्य बिचयनम्, शराररस्य प्रविभागरः
परिज्ञानम् ( चशा. ६.३)
अध्यायसंज्ञ० ( चशा. ६.9)
-विबन्धन-न., शरीरस्यधमनीजालविबन्धनम्
( मुशा. ९.९)
-बुत्ति-ब्री., हररीरस्य सम्यकार्यम् ( कास्. २२.३४)
-वृद्दि-बीी., उक्षण० शारीरस्याऽभिबृद्धि ( का शा. ૪)
-संख्या-ब्री., (चशा. ५.२) शरीरराब्दोड्यं समुदाारतूत्तिखयवेज्बपि बतंते, तेन अवयवानामपि संख्या शरीरसंस्येस्यभिहितम् ( उ. सुशा. ५.१)
-संख्याव्याकरण-न., अध्यायसंज्ञा० (डुशा. ५.9)
-संख्याशारीर-न., अध्यायसंज्ञा० ( चशा. ५.१)
-संपद्-ब्बी., झरीरसौौ्ववम् शरीरस्वाभाविक-
बलोखर्कः ( चशा, ६.१३ )
-सदन-न., लक्षण० अज़्नसादः (चसू. १४.१४) शरीराधिकार-पु., शर्रीरविचयविषयकम् अधिकरणं नाम प्रकरणम् (चशा.६.२०)
शरारान्त-पु., शररीरा्रभूतो हस्तपादाददिः
(चक. चइ. ९.६)
रारीगाभिनिर्वृत्तिज्ञान-न., शरीरस्थाजभिनिर्दृत्ति: तस्पाः ज़ानम्, वद्यथा शरीरं जुकरोगितसंयोगादिम्य उपजायते इृवि ज्ञानम् (चक, चसू. २९:७) शररीराबयव-पु., गरीराईोपान्नप्रविभान:
(चसू. २७.३३४; सुसू. १४.३) तत्संख्यानस्वचः कल धातवो मला दोषा यक्हल्लीहानो फुक्फुस उण्नुको ह्वदयमाशया अन्त्राणि तृतौ स्रौतांसि कण्डरा जालानि कर्चा रजबः सेवन्य: संघाताः सीमन्ता अस्थीनि सन्धयः स्नायक: पेइयो मर्माणि हिरारा धमन्यो योगबहानि स्रोतांसि इति ( युरा, ५.4)
रारीरायास-पु, शारारःः ध्रमः (असंसू. ३.६२)

शरीरिन्-पु., शरारममस्यास्तीति शारीरी (चक, चसू. १.६) आत्मा, जीवाहमा, चेतनाधातु:, रारीरधारणसमर्थ: पुरुषः ( सुधा. १.११)
शररीरोपचय-पु., घरीरस्य सम्यक् पुछिः देढ़संबर्धनम् ( गुशा. १०.३१)
शारेन्दुक-प., चनस्पति॰ भूतृणम् (रापरि. ८.૪२)
रारेगीका-ब्री., शारपुप्वस्य नाही शरिकेति प्रसिद्धा
(चसू, ५,२₹)
रार्करक-पु, बनस्पति॰ मधुजुर्बीरः (घ, ५.१८)
शर्करा-पु., सिकता (असंशा. ₹)
( शर्करा) -ब्बी., अाद्वारदृष्य० इक्षुविकारः सिता (चसू. ४.96) खण्डसिता, खण्डरार्करा (चसू. ૪.१६-१6) सिवोपला, 'तबराज' इलि लोके (ड. मुसू. ४५.१६२) मभुरार्करा (ध. २.१०६ रा. १४.१६१) तदुणाः-मधुरा, शीता; गुर्वरा, स्तिभधा, घृष्या (गुसू. ४४-११२) पित्तघ्नी, सर्वददाइर्तपित्तच्च्छर्दिमृर्छातृषाश्रमरकदोपश्र्रान्तिकूमिकोपप्रणाश़िनी (ध. २.१०४; रा. ४२.9०४) इक्षुविकाराणां श्रेप्ततमा (चसू. २५.३८) उवरहरगणे, दाहपगामनगणे, शोगितस्थापनगणे च प्रोक्कमेके दन्यम् (चसू. ૪.१६-9८) ध्रूमवानप्रयोगे एकं न्वध्यम् (चसू. ५.२१) विमलजाता मस्लण्डिकास्रण्डरार्करा उत्तरोत्तरें भीवाः स्निगधा गुस्तरा, मधुरतरा, छृष्या, रक्तपित्त्रशशमनासृत्णाम्रश्रमनाध्व भबन्ति। यथा यथैषां बैमल्यं बर्धंते तथा तथा सनेहगौरखशैल्यानि सरखं च वर्षन्ते (मुसू. अ५. १६२-६३ ) उसकृषा-गुणावीी रार्करा, सारस्थिता, सुविमला, नि:क्षारा च जेया (सुसू. $\gamma 4.9 \xi \gamma)$ भर्करा मुखे क्षारादिदाहे
 हि. 一निर्थी, चीनी.
म.-साखर.
पक्रभाण्डसूक्ष्मखण्डम्, घटखर्परखण्डादि;
( सुसू. ३६.३)
वालुकाभेद्यः (चक. १.८)
रोग० मून्राघात्रकार:, अइमरीभेदेः मून्ररार्करा (चसू. १९.૪ (१) वायुनाऽणुझो भिब्नाइइमरी एवानुलोमे च मारते सिक्तेव मून्रेण सह ध्यवते (असंनि. ३.9く) मूखपथाव् क्षरमाणः सूक्ष्मः सिकतासइइोऽइमा ( युचि, ५.१५) बस्तिमताइमरी

बातभिन्रा शर्केरेत्युच्यते（ड．मुसू．३८．१२－१३） बायुना भिच्यमानस्य पित्तन पच्यमानस्य श्रेष्मणो भिब्ना अवयग्राः ₹र्केरेति संज्ञितःः（सुड．५२．१२） शर्करालक्षणम्－सुबर्णंसहझास्तथा सर्षपसक्विभाः， （का．मूल्लकृच्ध्रचि．）श्रिलाजनु चिरसंभूतामइमरीं सर्करां च भिन्नचि（मुचि．१३．१६）शर्करादि－ प्रतीकारे थीरतर्वादिगण：उपयुज्यते।
（ सुसू，३く．१२－१₹）
आहरणयोग्य；रोग० मून्रशर्करा，पाद्शर्करा， दन्तशर्करा चाडऽकर्षणीया：（ सुसू．२५．११－१२） द्न्तरोग० द्न्तरार्करा（युचि．२२．२६）दन्ताना－ मप्रक्षालनायोडक्षादिसलः श्रेप्मा वा बतेते शोषितः सन् पूविर्गन्धिः स्थिरीभूतश्व भवति। स एव दुन्तरार्करास्यः（असंड，२५）दू०＇दुन्तरोग＇， ＇दृन्वरार्करा
नेन्नरोग० वर्ममशर्करा，वर्त्माश्रयोऽयं रोगः （ सुड．१३．१६）अर्कक्षीरलेरोनेव कृचीकपिण्डेनेव चाचिता तारा दटिर्वां（असंड，१७）अस्मिन् रोगे छेद्पूर्विका लेखन्नचिकिस्सा कार्या（सुड．१२．१६） आसुत० शर्करासaः，पाण्डुरोगे पानाथं प्रराम्तः
（ बुड．४४．३६）
शर्करा－ब्री．，（चसू．४．१८）
चर्तर्मन्－न．，नेत्ररोग० घर्मश़र्करा द．＇शर्करा＇
（सुड．१．४१）
रार्करक्ष्त－पु．，ॠपि० रोगाडपहरणचिन्तनाथ हिमaतः पा萡 समेतेणु महर्षिपवेकः（चसू，१．१२）
रार्करापहरण－न．मून्रादिमार्ग सक्ताया：सर्कराया अपहरणम्（ युचि，6．३५）
शर्कराम्बु－न．，शर्करायुचंक्त जलम्（ सुसू．१२．३३）
रार्करार्बुद्न－न．，भुद्रोग० तल्बक्षणम्－हैष्मा，मेदस्तथा－ डनिलो मांससिरास्नायू：प्राप्य ग्रन्थि्य कुर्वंन्ति । असौ मिब्धो मधुसर्पिर्घसानिभमल्यर्थमास्नावं स्रावयति। तत्राइनिलो चृर्दिं गतो मांसं विशोष्य प्रथितां रार्करां जनयेत्। ततः सिरा दुर्ग्र्धं क्रिन्ण－ मल्यध्य नान्तिणंण च रकं सहृसा सबन्ति （ सुानि，१२．२५－२८）मेदोऽर्बुंदवनुपकम्योऽयं रोग： （सुचि．२०．96；सुचि．१८．४9－8३） रार्करोद्क－न．，शर्करायुक्ष जलम्（असंसू．१०．४६） रार्मन्－न．，सुखम्（असंशा．३．२८；अह्डसू ．૪．३०） （ शर्म ）－कर－वि．，सुखकरम्（ सुड．प५．4३）
रार्व－पु．，देवता० शितः，रूदःः（चचि．३．94） अ।，को，सं， $9 \circ २$

रार्वरी－बी．，रात्रिः（असंड．४१） वनस्पति० हूरिड़ा（असंचि．6）
शार्वाक्ष－पु．，बनस्पति० रदाक्षः（रापरि．११．१५）
शालम－पु．，कीट०（चवि．३．七（३））अस्य दंदो जातपिच्च－ हरी क्रिया कर्तैब्या（चचि．२३．२११）
रालाका－ब्री．，यन्त्र० मार्गान्वेपिणी लोहाद्दिमयी यदि： （चसि，९．५४）शलाकायन्त्राणि नानाप्रकाराणि， नानाग्रयोजनानि यथायोगपरिणाहददीर्घाणि च；तेपां गण्डूपददसर्पफणशरपुद्धबड्रिशमुखे दे，हे，प्रणन्यूहन－ चालनाद्दरणार्थमुपदिइयेते；मसूरद़लमान्रमुखे दे किंचिद्दानताग्रे सोतोगतशल्योद्वरणार्थम्；पट् कार्पासकृतोण्गीधाणि，प्रमार्जनक्रियासु；त्रीणि द्र्व्यक्कृतीनि खल्धमुखानि，क्षारैपषप्रणिधानाँँ； त्रीण्यन्यानि जाम्बववदृनानि，त्रीण्यक्रुयावद्नानि चडेवामिकर्मस्वभिग्रेतानि；नासार्बुदहरणार्थमेकं कोलाऽस्थिद्लमान्रमुसं खद्धतीक्षणौप्ठम्；अभ्जनार्थ－ मेकं कलायपरिमण्डल्नुभयतो मुकुलाभं；मूत्रमार्ग－ विशोधनार्भेमेकं मालतीपुष्पयृन्ताग्रम्रमाणपरिमण्ड－ लमू（उसू८．१४）शालाका：पझ कनकरजतताप्र－ लोहोन्नवा अहुली च । तन्राचे म्रसाद्नेऽंजने सेहढने च，मख्या लेखने，अन्ट्ये रोपणे，मृदुत्वाद－ सुल्येव प्रधानमू，अन्तःसरूजेदद्धिण सैव प्रयोज्या， ऐोषा दशान्रुला राजमापस्थूलाः सुर्कक्ष्यास्तनुमध्या मुखयोर्मुक्रुलाकाराः कलायपरिमण्डलाश्य

> ( असंस्. ३२.११ )
－यन्न－न．，यन्न्र० सालाका（सुसू．$७ .9 \%$ ；
अइस．२．．२८）
रालाकाग्र－न．，रालाकाया भुखम्（असंसू，३७．१६） रालाकाधिष्ठान－न．，शलाकानों स्थानमू，यथा पाणि－ पाद्रलांकाया अधिट्टानम् चत्वारि पाणिपाद़－ शलाकाइधिद्धानानि（चशा．७．६）
रालाकिन्－वि．，शल्यका शूकः，शूकगुक्तः（गवः）
（सुङ．११．११）
रालाटु－पु．，आमफलम्म（ सुसू，૪३．३） कोमलं फलम्（ड．सुड．४०．७₹）
बनस्पति० कोमलं विल्नफलम（सुड， 80,6 ；； ย． 9.90 \＆）
कोमलं जम्बूफलम्（ सुउ．४०，७३）
－वर्ग－पु．，द्रव्यगण० कुन्म्भकखर्जूरकपित्यबिल्ववन－ स्पतीनां वर्गः，असौ नाडीव्रणरोपणाधुमुपयुज्यते （（ुचि．१७．२७－२に）

रालूल-पु., पाणि० शद्धकः (धपरि. ६.३७)
राल्य-न., सर्वशरीरावाधकरं शाल्यम्, तन्र शाल्यं नाम विविधतृणकाष्हापाणपांशुलोहलोषाइस्थिबालनखपूयाऽsसावदुप्टवणान्तर्गर्भाश्य ( मुसू. १.6) 'शल' ' श्वलू' इ़ति आगुगुगने धात्, तयोराघस्य शल्यमिवि रूपम्; 'शाल' हिंसायां, रूजायां बा (ड); (सुसू. २६.३,५) तद्दिविधम्, शारीरमागन्तुकं च; तन्न शारीरं द्न्तरोमनखाद्य घातवोऽक्नमला दोपाश्य दुश्टा; आगन्त्वपि शारीटशाल्यव्यतिरेकेण यावन्तो भाता टुःखमुस्पादर्यन्ति तावन्तोऽभिभ्रैति। अधिकारो हि लोहवेणुनृक्षतृणश्ड्ञास्थिमयेदु, तत्रापि विझोषतो लोहेपचेव, विशसनाथोपपन्नत्वाह्रोहस, लोहानामपि टुर्बारत्वादणुमुसत्वादूदरप्रयोजनकरत्वाच्च शार एवाधिकृतः। स चद्विविघ: कण्णों द्रक्ष्रणश्य, प्रायेण विविधबृक्षपन्रफल्पुष्पतुल्याकृतयो च्याख्याता:,
काश्रिद्पराश्व ब्यालमृगपक्षिबक्नससरशाः सर्वशल्यानां तु महतामणूनां का पझ्घविधो गतिविशेषः ऊर्वमधोडर्वाचीनस्तिर्यगृजुरिति। तानि इल्यानि चेगक्षयाएत्रतिघाताह्वा खगादिपु मणवस्तुप्ववतिए्ये, धमनीस्लोतोडस्थिविवरपेशीप्रभृतिणु वा ₹रीरग्रदेशोपु; तद्द्दिबिधं सामान्यं वैरोषिकं च, इयावं पिठकाडsचितं शोफवेद्नाबन्तं मुहुर्मुंतुः झोणिताडडस्ताविणंद्युद्यदुक्वतं मृदुमांसं च घणं जानीयाव् सशल्योऽयमिति सामान्यम्; वैश़पिकं तु स्वगगते राल्ये विवर्ण: झोफो अवत्यायतः कठिनश्व; मांसगते शोफाडभियृद्धि: शाल्यमार्गाडनुपसंरोहः पीठनाsसहिष्णुता चोषवाकौ च; पेइयन्तरस्थेडप्येतदेव चोध्रोफनर्जम्; सिरागते सिराध्मानं सिराझूलं सिराशोफश्र; स्नायुगते स्नायुजालोलक्षेपणं संरग्भश्योग्रा रक च; स्रोतोगते सोतसां स्वकर्मगुणहानिः; घमनीस्थे सफेन रक्तमीरयन्ननिलः सशबद्दो निर्गचछ्छल्यद्रम पिपासा हृद्यासश्र जायन्ते; अस्थिगते धिच्रिधबेद्रनप्रादुर्माःःशोफश्र; अस्थिधिवरगते ऽस्थिपूर्णता डस्थिनिस्तोदः म्रव्रलसंहर्वश्य $न$ धिगते डस्थिबंचटोपरमश्र; कोष्टगते आटोपाssनाहै। घ्रणमुखात् मूग्रपुरुषाडsद्रारदर्शानं च मर्मगतते मर्मत्रिद्ध्वत् चेप्टा। सूक्ष्मगतिपु शल्येष्वेतान्येध लक्षणान्यस्पष्टनि भवन्ति। महान्स्यल्पानि बा शुन्देहानामनुलोमसन्विविष्टानि रोहुन्ति, विहोषतः कण्रस्नोत-

सिराह्वक्पेइस्यस्थिविनरेपु; दोषग्रकोपण्यायामाभिघाताडजीणेम्य: ग्रचलितनि शाल्यानि पुनबांधन्ते। तन्र, ₹कप्रनटे स्निगधस्तिद्रायां मृन्मापयवगोधूमगोमयर्मदि़ितायां स्वचि यग्र संरम्भो बेढ़ना बा भवति तत्र शाल्यं विजानीयाव, स्तानघृतमृधन्वृनकलकैर्षा प्रद्विध्धायां स्रचि झल्योप्मणाडsझुु विसरति घृतमुपशुष्यति चाडsलेपो यत्र, तत्र दाल्यं विजानीयात्; मांसप्रनप्टे स्नेह्सेद्वाद्धिमिः क्रियाविशोषैरविस्दैरूरातुरमुपपाद्येत्, कर्शितस्य तु仓िथिलीभूतमनवबबं, क्षुम्यमाणं यत्र संरम्भं बेद्नां वा जनयति, तन्र शल्यं विजानीयात्; कोष्टास्थिसन्धिपेशीविवरेष्ववस्थितमेत्रमेव परीक्षेत; सिराधमनीस्योतःसनायुप्रनऐे खण्डच्चक्रसंयुक्ते याने च्याधितमारोप्याशु विषमेडध्यनि वाहयेत् यन्र संरम्भो वेद्ना बा भवति, तत्र शब्यं विजानीयात्; अस्थिम्रनश्टे स्नेइस्ेेद़ोपपच्चान्यस्थीनि बन्धनपीङनाम्यां भृरामुपाचरेत्, यत्र संरम्भो बेद़ना वा भवति, तन्र शाल्यं विजानीयात्, सन्बिग्रन过 स्नेहस्वेदोपयन्वन्, सह्धीन् प्रसारणाकुब्वनबन्धनपीडनैभ्भृश्मुपाचरेत् गत्र संरग्मो वेढ़ना बा अवति, तत्र शाल्य विजानीयात्, मर्मप्रनटे च्वनम्य्यावान्म म्मणासुक्तं परीक्षणं भवति। सामान्यलक्षणमपि च हम्तिस्कन्धाश्वपृष्टपर्वतद्रुमाssरोह्णधनुर्थ्यायामद्नुत-
 दूारकासक्षवथुष्टीवनहृसनप्राणायामैब्वात मूत्रपुरीष-
शुक्रोस्संर्गार्वा यत्र संरम्भो बेद्नुना वा भवति, तन्र शाल्य विजानीयात् । यस्मिन् देशो तोदाद्यः सुसता गुरुता अवन्ति, यत्र बहुरो घद्ववे, शूयते, रुयये, आतुरो यं देश्रेमभीक्षणं परिरक्षति, तन्र बहुशः संबाद्यमानः इल्यं विनिदिदेशोत् । नि:शाल्यस्य लक्षणम्-अल्पाडsबाधं नीहजं निरुपद्वं, प्रसजं, मुदुपर्यन्तं निराघट्टमनुनतमातुरमणमेषण्या यथामाग सर्वतः प्रसाराकुस्बनाद् हथ्वा चिकिस्सकस्वन्वि:माल्यमिति नििदि़ोत् । हेतुभेदेनान्तःस्व-राल्याइबस्था-अस्थ्यास्मकं सर्यं भज्यते, अन्तर्ता रीर्यते। शाई्तमायसं ग्रायो निर्भुज्यते। यदि वाक्षबैणबतार्णानि न निर्डियन्ते, तर्ईि वार्ष्षॉदीनि शल्यानि देहहिनां रंत्त मांसं च क्षिग्रं पचन्ति। कानकं राजतं तां्र रोतिकं न्रपुसीसकमयं शल्यं पित्ततेजः: प्रतापनाचिरस्थानाद्विलीयन्ते। अन्ये ये स्वभावरीता मृद्वो सतास्ते द्वीभूताः सन्तः शरीरे

घातुभिरेखरं यान्वि। विपाणदृन्वकेशास्थिवेणुदारख्पल्यनि मृण्मयानि शल्यानि च कारीरे न विरीर्यंन्ते ( सुसू. २६.१-२२)
बनस्पति० बिल्नः (रा. ११.१३४)
बिलेशगप्राणि० शहलक: (रा. १७.9)
-कैडर्य-पु., बनस्पति॰ मदृनः (रा. ८.२३०)
-गर्म-वि., आम्यन्तरश़ब्यः (मण:) ( सुचि. १..११)
--ज्ञान-न., शाल्यान्गम्, राल्यतन्ग्रम् ( सुशा. ५.४६)
-दा-ब्री., बनस्पति० मेदा (रा. ५.१६१)
-निर्घातनी-वि., शल्यद्यारिणी (अहस् . २५.१५-१६)
-निर्घातनी नाडी-स्री., यन्त्र० शल्यद्वारिणी नाडी (असंसू. ३४)
-पर्णिका-स्री., बनस्पति० मेद़ा (ध. १.१२७)
-पर्णी-स्री., घनस्पति० मेढ़ा (घ. १.१२凶)
-फल-न., बनस्पति० मद्नः (र. १९.३९-४१)
-वारङनन., रात्त्यादिशब्यमुप्टि: (मुसू. २७.१४)
-हर्तु-प., शल्यमाहरतीति शाल्यनिहिती, शल्याहरणकर्ता (चशा, ८.३१)
शब्यक्-पु., विलेसयभाणि० चज्रशकलो छृहो्रोधानुकारी ' साला' इति लोके (हल्हण:), तस्य गुणाः-स्वाढु: इीवः पित्त्को लचुः विषापइश्य (उसू.४६, ७८,८२) बनस्पति० मद्नः (ध. १.9६८)
-रोमन्न्न., शाहकीति ख्यातस्य प्राणिनो रोमाणि, अस्यान्तर्धूमदृंग्बं भस्स हिकाशमनाथ क्षौद्रोपेतं लेहेत् ( सुड. प०.२०)
-घसा-ब्री., भैषज्य० इंय नेन्नरोगेण्नक्जनार्थ प्रयुज्यते (असंड. १६)
 (चक.) तन्मांसमुणाः-मधुराम्लं विपाईे कटुकं, त्रिद्दोषघ, शोधकासभासहरं च (चस्. २6.69) वातश्रेम्मात्मके उन्मादे आाह्धकस्य मूत्रपित्तशक्नغ्रोमनसेध्यर्मंभिः सेकाजनं प्रघमनं नसं धूमं च कारयेत् (चचि. ९.०४-64; घงरि. ६.र८) ग्रहिकित्सायां शह्ठकस्य चर्मरोमाणि धूमार्थमुपभुज्यंते ( भुज. '१०.३८)
( राह्वका )-स्री., बिलेलययन्राणि० शह्धकः ( घपरि. ६.५) (राल्लकी )-ब्री,, चनस्पति० बहदृद्वक्षः स्ञालभेद: (चक. १.८; अुसु. ₹८.9४.१५)
-रोमन्-न., रोम० शल्यकरोम (मुज. प०.२०) द口 ' राल्क '
राद्धकि-स्री., कनस्वति॰ सर्जभेद्दः (चचि. २८.१६१)

राल्यापनयन-न., राल्यनिहरणम, शल्यं द्विविधमवबद्रमनवबन्दे च, तन्र समासेनानवबद्धशल्योद्दरणाएँ पद्सदरा हेतःः-स्वभाव:, पाचनं, भदनं, दारणं, पीडनं, प्रमार्जनं, निर्षापनं, बमनं, विरेचनं, प्रक्षालनं, प्रतिमर्सःः, प्रवाहणमाचूपणमयस्कान्वो हर्पश्रेति, तत्राशश्रुक्षयथ द्रारकासमून्रपुरीपाइनिऋ: स्वभाकबल्यवृत्तैर्नयनादिभ्यः शल्यं पतति। मांसाsवगाढं शाल्यमविदल़्रमानं पाचिचं सत् प्रकोथात् पूयशोगितवेगागदौरौखादूध पतति। पक्रमभियमानं भेदयेद्दारयेन्वा, भिन्नमनिरस्यमानं पीडनीयैः पीडयेत् प्राणिभिर्वा; अणून्यक्षगल्यानि परिपेचनाध्मापनेबाललबख्वपाणिभि:पमम₹ंजेयेत् भाहारहोपश्केष्मईीनाणुशल्यानि श्वसनोकासनश्रधमनैर्निधमेप्।अन्वक्ल्यानि बमनांगुलिप्रितिमर्रो्रभृतिभि: विरेचनैः पकाशयगतानि,नणदोपाशायगतानि प्रक्षालनैं;, वातमूत्त्रुरीपगसंसंश्ने प्रतादणमुक्रम्, मारतोदक्सविपरघधिरडुण्तन्येध्याचूपणमास्येन विषणिबां; अनुलोममनवघदृमकर्ममनल्पव्रणमुखमयस्कान्तेन; ह्यवस्थितमनेककारणोष्वंन्च शोकशल्यं हेंपेंति। सर्वशल्यानां दूवेवेाssइरणहेत्र-प्रतिलोमोऽनुलोमश्र, प्रतिलोममर्वांचीनमानयेदन्नुलोमं पराचीनम्|उत्रुणिडतंतिं छिखा निर्घांतयेच्छेद्नीयमुखम्; छेव्वीयग्रुखान्यपि कुक्षिवक्ष:कक्षाबक्षणपर्श्रुकान्तरपतितानि च हस्ताक्यं यथामार्गेंण हसेतैनैवापहतु प्रयतेत। इसंतैवैवापर्तु. मशबक्यं विशास्य शब्बेण यन्ट्रेणापहरेख । मूर्छन्त्वमेनं शीवलेन जलेनाsइसेचयेत् । मर्माणि संरक्ष्य मुहुराभाभासयेत्। तत: शल्यमुनुल्य निलेंहितं हणं कर्वा सेदाईई्तमम्रिघृत्रभृतिभिः संस्खेय्याबदल प्रदिछ सर्पिंभुभुभ्यां बद्ध्वाडsचारिकमुपदिश्रोत्। हददयमभितो बत्तमानें राल्यं शीतजलादिभिरें जितस्याऽपहरेबेधामार्गम्; दुखुवहरमन्योडऽपबाध्यमानें पादयित्वोहर्दरत्। अस्थिविवरप्रविएमस्थिविदृं वाइनगृृ्य पादा़्य्यां यन्त्रेणापहरवे, अराक्यमेवें का वल्वद्भिः सुपरिगृहीतस्य यन्न्रेण ग्राहयित्या शल्यवारक्र प्रविभुज्य धनुगुणैर्वृ्च्चैकतश्रास्य पत्ञाइन्रयमुपसंयतस्याभ्वस्य वक्र्रविके बद्भीयात्, अथैने कराया ताइयेद्योो्रामयन् सिरो थेगेन शल्यमुद्रति; हां वा वृक्षरास्खामबनम्य तस्यां पूर्वद्व बद्च्वा उद्ररेत।
 रेण यथामार्र्मेब यन्न्रेण विचाल्यापहृरेव,।

विमृद्वितकर्णांनि कर्णकन्स्यनाबाधकरदेशोल़ुणिडतानि पुरसादेवाकर्पेयेत। जातुषे कण्डासके कण्डे नार्गीं प्रवेक्याझितव्तां च घहलाकां, तयाsवगृe्य झीताभिरद्भिः परिष्चिय स्थिरीभूतं शाल्यमुछर्रेत्। अजातुषं तु जतुमधृच्छिषप्रलिपया रालाकया पूर्ककलपेनेत्येके। अस्थिराब्यमन्यदा तिर्यक्तण्गासक्तमवेक्ष्य केखोण्ड़ंक छहैकदीरीवसूत्रबंद्ध दुभक्तोपहितं पाययेदाकणठाव पूर्णकोष्टे च बामयेत्, बमतश्व शल्यैकदेरासकंत ज्ञात्वा सून्रं सह़सा त्वाक्षिपेत्; मृदुना बा दन्वधानलक्चर्चंनाडपदरेत् प्रणुदेद्वाडन्तः। क्षतकण्ठाय च मधुर्सरेपी ऐेंदुं प्रयच्छेत्रिफलाचूण्ण वा मधुरार्कराविमिश्रम्। उद्कृपूणोंदरमवाक्रिरसम मपीङये दुनीयाद्वामये हू। भस्सराशौ का निलनेददामुखाव्। ग्रासशाल्ये तु कण्ठाडsसकेके नि:रान्कमनत्रतुदं, स्कम्धे सुटिनाsभिहन्याव् ₹नेहें मघं पानीयं वा पाययेत्। बाहुरण्जुलत्तापारौः कण्ठी़डनादृायुः प्रकुपित: श्रेष्माणं कोपयित्वा स्सोतो निरणन्दि, लाल्यास्यावं फेनाडsगमनं संज्ञानारां चाsऽपाद्यति; वमभ्यज्य संस्वे्य शिरोविरेन्चन तसमे तीक्षणं बिद़ध्याद्दसं च वातघंनं द्यात्। अनाहृतं शल्यं शोथपाकौ उग्रा रजो बैकल्यं मरणं चापि कुर्यांव्। उुद्विमान् बैद्यो निपुणया मल्या शल्यं यल्नाद्विनिंहरेत्
( सुस. २७.१-२६)
शाल्यापनयनीय-वि., अध्यायसंज्ञ० ( खुस्. २७.१) शल्यापहत्तृंक-न., आयुर्वैदाइए० शब्यतन्न्रम्
( चसू. ३०.२८)

शल्याहरण-न., शब्यनिर्हरणम् (अअंस. ३७.१)
शल्याहरणविधि-पु., शल्यनिहरणणविधिः
(अहस. २८.१)
शाव-पु. न., सृतभ्राणिशरीरम् (मुस. ४५.९-१०)
-कोण-पु.,म्रेत्यस कुथितम्, कुधितत्वम्
(असंड. 6. शैप $6 .-4$ )
-विष-वि., शावे विषं यस्य सः श्रावविपः (कीटादिदेढ़ः)
(सुक. ३.4)
शारा-पु., विलेशायजानदूलमृग० वातप्रकृतिप्राणिविशेप: ( ुुरा. ४.६७) तन्मोंसगुणाः-स्वादु, कपायं कहुपांकि, रीवं, लच्यु, स्क्षं, विशद्मस्पमारतसन्विपाते शास्त, वित्तकफाप्रम् ( चसू. २५.०६; सुसू. ४६.८०) तन्मांसरसो बास्तुक्युको विबन्घेन युक्ते रक्तवित्ते उपयुक्तः (चचि, ४.४९)

तस्य पिच्च श्रिर कपालं च नेन्ररोगेपूपयुज्यते
(असंड. १६.२०; धपरि. ६.५)
हि.- -बरगोश, खरहा.
म.-ससा.
बं.-खरगोशा.
-घातक-पु., म्सहत्राणि० (घ. परि. ६.१४)
न० 'प्रसह '
-घातिन्-पु., प्रसहृक्षि०चिल्ल्याकारो महाचरणनख: म्रहारेण सशकाडsदरणाशीलः, शस्काभिरिरिति लोके प्रसिन्दः, अन्ये पाजील्याहुः (उ. सुसू. ૪६.०४)
-धातिमुखन्न., ख्वस्तिक्यन्न्र्ररारीमुखस₹रां यन्त्रम् ( सल, 6.90) न० 'स्वसिकयंत्र'
-घृत-न, शरामांसषृत० ददममूर्वजन्रुगड़ापहम
(चचि. २६.964.)
-मी-श्री., प्रसद्पक्षि० पाज्ञिरिति स्यातः, शरां हन्तीति (चसृ. २७.३६)
总. 一 يिकरा.
म.-बहिरी ससाणा.
बं.-पाईी.
-शिम्विका-ब्री., वनस्यति॰ जीबन्ती (रा. ३.१८८)
-शोणित-न., साशरकम् (अषंसू. ₹६.६)

(रा. १२.५६)
शाशाहुकिरण-दु., कृतान्न० कर्पूरनाडिका (अहुसू. ३.३२) शाराण्डुल्री-ब्री., बनख्पति० कोमलेयं तिक्तक्डु, जरहा सती क्ट्वम्ल्युक्षा कफा बहा च पाकेतु जुम्ला मधुरा विदाएक्हन्च; सेयं गुणका रोचनी दीपनी च ( रापरि. 6.90₹)
राशासुज्-न., हाशखधिरम् ( गुशा. २.१6)
रारिन्-पु., बनस्वति० उसीरम् ( रा. १०.६९)
निर्यास० कर्पूतः (ध. ३.₹१)
(राशि)-कान्त-न., वनस्पति० कुमुदम्ं (रा,१०.२४६)
-प्रिय-न., रलन० मौक्किकम् (रा. १३.६७)
-मित-वि., एकभागम्, श्रा़िनः चन्दपर्यागत्वेन
एकृ्वसंख्याकत्वमापघते (र. १७.११८)
-राजी-ब्री., घनस्पति॰ बाकुची (र. २५.१०६)
-लता-ब्री., सोमवह्ही (र. ११.८-०-२)
-लेखा-बी., बनस्पति० बाकुची ( य. १.१६६)
-वाटिका-ब्री., बनस्पति॰ पुनर्नवा (घ. १.२००)
राश्वत्-(अव्य०) प्रतिदिनम् नित्यम्, निरन्तरम्
(सुनि. १४.६)

इए्कुलिका－ली．，कृताब्र० शब्कुली（सुचि．90．4） शाष्कुली－खी．，आहारद्ध्य० भालिपिऐः सगुडतिलैसैल－

पक्रः ₹पक्फुल्यः क्रियन्ते।＇शा हुलि＇इति लोके
（उ．）श्लेप्मपित्तजननानां श्रेष्टाडसौ
（चस्，२५．४०；सुसू．४६，४००）
शारीर० शव्कुल्खाडsकारो बाएकर्णस्त व्रिभागः （सुचि．24．99）
－कल्प－पु．，सूदशाखोन्तशाक्कुलीनिर्माणविधि： （चक．१．२४） शाष्प－न．，वनस्पति० नीलदूर्बा，द्र०＇दूर्वा＇（ब．૪．१४३） बालतृणम्（ मुसू．६．₹२）
रास्तभूमिज－वि．，म्रशास्तभूभ्यां जातम्（सुचि，२૪，५） इास्न－न．，छेद्नादिप्रिपयुक्षं लोद्वादिकृं घस्तु （ गुसू． $4.9 \%$ ）तर्संख्या－विंशतिः क्रास्राणि－ मण्डलाग्रकरपव्रवृन्विपन्ननखराख्युद्रिकोप्पलपन्र－ कार्धधारसूच्चीक्रुापत्राटीमुखशरारिमुखान्तर्मुस्तन्रि－ कूर्चककुटारिकारीट्रिमुखाराबेतसपन्रकबडिशद्न्त－ शांक्षेपण्यः；इाख्याणां कर्माणि－मण्डलाग्रकरपशे स्यातां छेदुने लेखने च，वृद्धिपन्ननखशख्यमुद्धि－ कोत्पलपन्नकार्धधाराणि छेदुने भेद्देने च，सूर्चकुरा－ पत्राटीमुखशारारिमुखान्तर्मुखत्रिकृर्चकानि व्रिस्नाबणे， कुठारिकानी़ीहिमुसाडsराबेतसपन्रकाणि व्यधने सूची च，बडिशं ड़न्तशह⿳亠二口⿱幺小彡 च，सूच्यः सीचनें इल्यवृविधे कर्मण्युपयोगः रास्खाणां ब्याख्यातः। राख्तधारणविधि：－तन्र बृल्धि－ पन्रं बृन्तफलसाधारणे भागे गृह्रीयाद्देदृनान्येवं सर्वाणि，वृद्दिपन्नं मण्डलम्रं च किश्वि－ हुत्तानेन पाणिना लेखने बहुझोsवचार्यम् वृन्तात्रे विल्नाशणानि，विशोपेण तु बालनृद्धसुकु－ सारमीरूनारीणां राजां राजपुग्राणां च न्रिकृर्च－ केन विसावयेत्，तलम्रच्छांदिंतबुन्तमद्धुष्टन्रे－ शिनीम्यां नीहिमुखं，कुठारिकां वामहस्त－
 हुन्यात् आराकरपत्रैपण्यो मूले，शेषाणि तु यथायोगं गुह्बीयाप्र। तेषां नामभिरेवाडsकृतयः प्रायेग स्यास्याताः तन्र नखशस्स्रैपण्यावपान्युले，सूच्यो
 प्रमाणा मुद्विका；दूराद्युल शरारिमुखी，सा च कतंरीवि कध्यते। शोषाणि तु पढन्नुलानि，शस्त्र－ गुणा：－तानि सुप्रहाणि，सुलोहानि，सुधाराणि， सुरूपाणि，सुसमाहितमुखाग्राणि；अकरालानि，

चेति शस्त्रसंपव् । शास्त्रदोषाः－तत्र घंक्र，कुषठं， खण्डं，खरधारमतिस्यूलमतितुच्छमतिदीर्घमतिह्ह－ स्वमिल्यहौ शाखदोषाः अतो विपरीतगुणमादद्दीत अन्यन्र करपश्राव् । तद्धि खरधारमस्थिच्छेदन्नार्थम् तन्र धारा भेद्नानां मासूरी लेखेनानामर्धमासूरी， च्यधनानां विस्नावणानां च कैसिकी छेद्नानामर्ध－ कैशिकीति। बडिशं दन्तशाहुझ्याडSनताग्रे，तीक्ष्ण－ कण्टकम्रथमयवपत्रमुख्येषणी गण्ड्दूपदाकारमुखी च तेपां पायना त्रिघिधा क्षारोदृकतैलेकु तन्र क्षारपायितं शरशाल्याइस्थिच्छेदृनेपु उद्कपायितं मांसच्छेद्नभेद्वनपाटनेपु तैलपायितं सिराब्यधन－ स्नायुच्छेदनेपु। तेपां निशानाध्य क्कक्ष्णझिला मापवर्णा धारासंस्यापनाँ्थ शाल्मलीफलकम् （सुसू．८．ই－१३）अनुराश्याणि－स्वक्सारस्फटिक－ काच कुरुविन्द् जलौकोडम्निक्षारनखगोजीऐोफालिका－ शाकपन्नकरीरबालान्दुलयः शिशूनां शासमीर्णां च राखाडsभाने बुद्धिमान्वैस्यः छेट्ये भेदे च स्वकसारादिचतुर्वंग्र योजयेत्। राब्येध्वाहार्यच्छेघ्यमेद्येपु नखं योजयेत्। ये नेन्रश्नर्ममता सुसगताश्व रोगास्तान् गोजीझोफालिका－ शाकपन्र्विस्राबयेत्। पुपष्यलाभे पध्येपु तु बालान्दुष्य न्दुराहिताः（सुस्．८，१५－१९） खनिज० लोहम्（ घ．६．२६）
－कर्मन्－न．，उपक्रम० राै्बैर्यत् शाल्याsऽहरणादि किसते तद् शल्यचिकिस्सा（चसू．9．99）तन्य इार्तकर्म－पाटनं，घ्यधनं，छेद्नं，लेखनं प्रच्छनं， सीवनं चेति घड्डिधम्（चनि，२५．५५）छेट्यं，भैचं， लेख्यं चेष्यमेप्यमाहायं，विस्राव्यं सीक्यमिल्यप्ट－ विधम्（ सुसू．4．4）
－कृल्य－वि．，रास्खेण कतुं चिकित्सितुमईईः（सुचि．१．९）
－कोशा－पु．，शास्रपेटी（अह्सस．，२६．₹३－३४）
－कोशातहु－पु．，बनस्पति० महापिण्डी （रापरि．९．३₹）
－तैक्ष्ण्य－न．，शाख्यस्य तीक्षणस्रम्（सुसू，4．9．०）
－द्रोप－पु．，शस्साऽबगुणः कुष्ठखण्डत्वादिः दू०＇रास्त＇ （सुसू．$<.9$ ）
पद्न．，रासेण छेदें कृत्वा यत्सानं भवति तत्， रास्खानम्（ सुसू．4．6）
－पद्राङ्रन－न．，अञ्रनंन चिह्नम्，शस्त्रच्छेद़कृतंत चिह्नम्（असंसू．३०）
－परिद्र्तद्य－वि．，（परि००）राल्रेण निःसारणीय：
（सुखा．प．१4）
-प्रणिधान-न., शम्र्रधारणं शाम्करणणं छेद्नादि कम्म (चसु. ११.५५)
-भीर-वि., यः शस्वाद्व बिभेति सः ( मुसू. द.१६)
-मार्ग-पु., मेे यत्र शांघं प्रयुक्तं, तर्स्थानम्
(मुउ. १६.६)
-योजना-न., रास्स्योपयोगः ( अहसू . २५.२)
-विधि-पु., उपक्रम० शाख्खकर्म ( अहासू. २६.१)
-संनिपात-पु., युद्दम्म ( सुनि. २४.९9)
-संपद्-बी., राघ्टगुणाः, द० ' शास ' (सुसू. ८.८) रास्लाब्ना-ब्बी., बनस्पति० क्रुदाम्लिका (रा. ५.૪૪)
रास्नायस-न., खनिज० तीक्षणलोहम् द० 'लोह' (रा. १३.३०)
रास्नावचारणीय-वि., अध्यायसंज्ञ० (सुसू. ८.9) शास्लोचित-वि., शास्खसास्म्यम्, अभ्यस्तश्रा्रपाताद़ि: (चनि. ₹०.३१६) रास्य-न., अस्थिरहितं फलम् ( चचि. १.३७) धान्यम् ( चवि. ३.৬(३)
-जाति-द्री., अब्नसमूहः, तत्र धान्यानि शूकधान्यकुधान्यशमीधान्यानि ( बूसू, ૪६,.२३२)
शाक-पु., बनस्पति० सागः (सुसू. ३८, ८-३; रापरि. ४.६)
आहारद्व्य० (चसू. १३.२३) ब्यननभेदः, शाकवर्गः ( ( सुस्, ४६.३५०)
-चुक्किका-ब्री, वनस्पति० अम्टिका (रा.११.३₹)
-छछद्नम्नकाशा-वि., शाकवरुपन्रसमा (जिद्रा) खरः ( मुनि. १६.३७)
-जफल-( परिव०) न., सागफलम् (मुचि. ७.६)
-पत्र-ु., बनस्पवि० शिम्यु: (रा. ง.६०)
न., सागपन्नम्, अयमनुराख्वृ्वेनोपयुज्यते ( बस्स. С.१५)
-पुप्प-पु., वनस्पति॰ करीरः (ध. ५.९९)
-फल-न., सागफलम् ( सुसू. ₹ट.४३-૪४)
-बीज-न., सागवीजम् ( मुशा. १०.५९-६२)
-योग्य-पु., बनस्पति० धान्यकम् (रा. ६.९८)
-राज-पु., बनस्पति॰ वास्तुकम् (रापरि. ५.६२)
-वर्ग-पु, ब्यअनार्धुपुपुक्त्मौन्दिदे दृ्यम् (चलू, २५; सुसू. ४६.३₹५; रा. मूलकादिवर्ग) मूलं, पन्र, करीरमम्र, फलं, काण्डमधिर्वकंत्व स्वक्पुप्पं छग्रकब्लेति द्रविधं आाकम्; तत्र मुलराकंक मूलकगृजभादिके, पर्रशाकं बास्तुकादि, करीरं नाल्याकम् मधुरिश्रुकरीराद्किम्, अम्रं कोमलाहुरः बंश्रकरी-

रादि: (चस् . २७, सुसू . ४६.२८९-२९०) फलर्याकं कृष्माण्डम् अलाध्बादि (सुसू. ૪६.२१३-१६) पुप्पमगस्तिपुष्पाद्रिकम्, छत्रकशाके पलालेक्षुकरीषचेणुक्षितिजादिकम् ( सुसू. $8 \uparrow .299-२ 60)$ पडिंधिं शाकम्-पन्नं, पुष्पं, फलं, नालं, कन्द, संसेेद़ंजं च तच यथोत्तरं गुरु विद्यात्। प्राय: सर्बाणि आकानि गुरूणि, स्क्षाणि, विशम्भीनि बहुवर्चौसे सृप्वविण्माख्तानि च सन्ति। शाके वपुर्भिनत्ति, अस्थिरक्तगुकर्वर्णनेत्र्रन्नासमृतीर्नाशायति, पलितं करोति, तथैन गतिमपि हृन्ति। गाकेपु सें रोगा वसन्ति। तस्तान्दुधः शाकघिवज्जनं कुर्यात् (भाप्र पूर्वैखण्ड, वर्ग्रकरण ६; श्राकर्गर्ग ) रसभंदेन शाकरर्गः-तिक्कपायो मण्ड्रकपर्ण्यददिशाक कर्गः ( $\mathrm{y} स ू ., ४ ६, २ ६ २) ~ क ष ा य-~$
 पिण्याकतिलकल्कादि झुछकशाकानि सर्वदोपप्रकोपणानि शाकेपु पुप्पे, पश्रे फले, नाले, कन्दे च गुरुता कमादधिकतरा वर्तरे । सर्व सकषायं स्खादुस्ञां विड्मेदे, गुरु, स्ब्ं प्रायो दुजर्जमस्ति । कर्करं जीर्ण, कृमिजुप्रमद्रेशजमकालविरोहि पत्रशाकं बज्ंयेत् (मुसू. ४६.२९६-२९७) स्विन्ध निप्पीडितं स्नेहसंस्हुतं शाकं हितम्, अस्बिन्नं स्नेहरहितमपीडितं श्राकमहितम् (डुसू. ૪६.३५०) पत्रफलपुप्पादि अजुल्ं तरणं नवं शाकं श्रेष्टम् (सुस्. ૪६.३₹९) पुष्पपन्रादि यथोत्तरं गुरु, पनराकमपेष्ष्य पुष्पराकं गुरु, ततः फलऱाकम्, ततो नालराकं, ततोडपि कन्दशाकमिति जेयम् (गस्द. ४६.२९६६) तत्र किज्ञिस्संस्कारकं किंचिच्छांक किंचिलेभजं किज्ञिदाढ़ारयोगीति ( सुसू. ૪६, २४३) तद्रुणा:विप्रनिभ, वातलं च ( सुसू. म६.२४२)
-चीर-पु., चनस्पति० जीवन्तः (रापरि. ५.८३)
-श्रेप्टा-ब्री., वनस्पति० जीकन्ती (घ. १.१४०)
अन्बा दोडी (रापरि. ૪.४१)
वृन्ताकी (रा. ५.१२द)
-सात्मय-वि., शाकस लात्म्यं यस्स सः, शाकान्युपदोरते यस सः (चचि. २९.५३)
शाकट-प., वनस्पति० इल्लेम्मातक: (रा. ११.१४८)
-पोतिका-बी., घनस्पति॰ मूल्योती (रापरि.४.५८) शाकन्ध-पु., वनस्पति-कोविदारः (र. १८.१३९-४१) सूरण (र. १८.१३३-४१)

राकाइ-न., ननस्पति० मरिचम् (रा. ६,१३५)
शाकान्न-न., गाक्युक्तमोजनम् (सुसू. . ४६; सुसू. ४६.४२१)
शाकाम्ल-न., वनस्पति० चिश्चासाः (रा. ११.४१) घनस्पति० वृक्षाम्लम् (घ. २.S४)
शाकुन-न., चिच्चप्रकृति० राजससस्वस्यैकः प्रकारः, शा कुनकायः (चशा. ૪.३८(३))
-काग्य-वि., राजससत्वभेदः, शाकुन-स्तभावः, तल्लक्षणम्-प्रवृन्कामसेवी, अजस्राहारः सेविन अर्मण्षण अनवस्थायी च (सुशा. ४.९१)
शाकुनिक-पु., रक्कुनान् पक्षिणो इन्ति इृति पक्षिणां हन्ता, व्याबः, मृगयुः ( सुसू. २.८)
शाकुनेय-पु., कषि० रोगापहरणचिन्तनाथं हिमवतः
पार्थे समेतेपु महर्षिव्वेकः (चसू, १.१३)
शाकुन्तिक-पु., पक्षि० (चस्. २९.१०)
शाकुन्त्रेय-पु., महर्षषि० (चसू, २₹.३)
शाकरर-पु., सोम० (सुचि. २२.८. ) द्०० 'सोम'
शासा-त्री., हस्तौ पादौौ च (इ) चतस्न: शरीरस्य शाखा:
(सुशा.५.३)
रसादुयो धातनः (चसू. २८.३१)
रक्कादयो धातव:, त्वक् च बाद्यो रोगमार्गः
(चसू. ११.४८)
आयुर्वैद्वाइपरपर्यांयः (चसू. ३०.३१)
गृक्षशाखा ( सुसू. 6.94 )
-कण्ट-पु., वनस्पति० स्नुही (रा. ८.३५५)
-दप्ष-वि., हस्तपादाद़ी दृ्शः (सुक, ५.३-૪)

- वात-पु., रोग० शाखागतबातः (अह्वसू. ५.२८)
-वातहर-वि., शाखागतबातः, वं नाइायर्तीति
(चसू.२७.२२१)
-संस्थि-वि., शाखासु स्थितः (अढ़सू, १७.२९)
इाखान-पु., प्राणि० छागः (असंसू. ६.११४)
हस्ती (असंसू. ६.११४)
शाराद्मेद्स्-न., अजमेद्ः (असंसू. ६.११४)
हसितमेदः (असंसू. ६.११४)
शाखानिल-पु., करादिधु रन्तादिपु वा गतो वायु: (चचि. १२.३८)
शारानुसारिन्-वि., शाखागतः
(चचि. ₹.२くऽ-२ऽ०) द०' शाखानिल'.
रासाक्ल मेद्न-न., बनस्पति० चुक्रम् (रा. १५.२२२) शाखाल-पु., वनस्पति० नानीरः (रापरि. ९.१८)

शाखाश्रितमर्मन्- परिव०) न., शास्वाश्रितं मर्म (चसि. ९.३) द० ' मर्मन् "
शाखिन्-पु., वनस्पति० पीलुः (ध. ५.५१)
शाखोट-पु., बनस्पति० तद्धुणा:-तिक उब्णः पित्तकृद्वातहारी (रापरि. ३.३०) वस्सिद्धं तैलं अपचीरोगहरम् ( सुचि. १८.२₹)
शाखोटक-पु., बनस्पति० शाखोटः (सुचि. १८.२३) शाइन्न., राध्ञस्य इद़मिति शाह्ञम् (चूर्णम्)
(सुज. 9०.१५)
शाटक-पु., न., वख्रपद्टम् ( सुशा. ८.८ ) वस्बखण्डम्
(अह्सू, १५.५)
शाण-पु., मान० च्नयो मापकाः शाणः (चक. १२.८९) कर्षचतुर्थांशः (अहसू, ७.२く) दू०'मान'
शाण्डाकी-त्री., व्यअन० भिण्डाकी (चचि. २१.१८) "शिण्डाकी राजिकायुक्तः स्थान्मूलकद्ल्द्वैै, सर्वेपस्वरसैर्वापि शालिपिष्टकसंयुतै: " (भार्र.)
-बटक-न., कुताच० शाण्डाक्यां स्थापितं मुदूादिबटकम् ( अह्रसू, ६.₹૪) द०' शांडाकी' शाण्डिल्य-पु., ॠबिं० रोगापहरणचिन्तनाष्ध हिमवतः पार्श्थ समेतेपु मद्दर्षिषेेकः (चसू. १.१०) वनस्पति० विल्तः (ध. १.१०६) रातकुम्भ-न., खनिज० सुवर्णम् (सुड.9०.९;ब.६.१) शातन-(परिव०) न., नाराः (सुचि. ६.१२) विद्वारणम् (अहृसू, ३०.३६) शादल-न., वनस्पति० नवतृणम्म (चचि. १०.४८-४९) नील्बूर्वा, द० 'टूर्वां ' (घ. ४.१४₹; असंड.२४) वि., बर्णतो हरितम् ( असंनि. ८.९) शान्त-वि., उत्सन्नम् (चचि. १५.४)

पु., वनस्पति० दमनम् (ध. ३.६६)
(शान्ता)-ल्री., बनस्पति० नीलदूर्वा, दू० 'दूर्वा'
(रा. ८.२२६)
शमी (रा. ८.१५२)
रेणुका (रा. ६.900)
आमलकम् (रा. ११.३२५)
-ज्चर-पु., लीनो ज्वरः (सुड. ३९.१६४)
शान्ताझार-वि., निर्वणाइ्यारसदुग्रः कृष्ण:
(चक्र. चचि. २१.३६)
शान्तनु-पु., कुधान्य० कोरदूपकादीनामेकतम:
(सुसु. ૪६.२१)
शान्तात्मन्-वि., गान्तस्बभावः ( सुज. ६०.१२)
शान्ति-स्री., शामनम् (चनि. ८.३०)

चिकिस्सा（चनि，८．३०－ई१）
भेषजम्（चनि，८．₹०－३१）
विरज：，घह्य（चरा．५．२३）
परमक्षरमव्ययममृतं，विपाषं，शान्तं，निर्षाणम् （चशा．५．२३）
－कर्सन्－न，चिकिस्सा（ कुसू，३．२६）
अथर्वेदेदों देवाद्युपस्टचेतसां देवादिप्रह्रश्मम－
नाँ्य या क्रिया क्रियते，सा（ मुसु．१，८．（४）
वेदेक्कमन्त्रैर्येनादिकम्（सुसू．६．२०）
शापापशामनी－स्री．，बनस्पति० ईमी（रा．८．१५२）
शापित－पु．，चनस्पति० झ्लेष्मातकः（घ．५．९४）
शाबर－पु．，बनस्पति॰ लोध्र：（रा．६，२₹९）
कमुकः，लोध्रभेद़ः दन०＇लोध＇（रा．६．२४१）
धान्य० श्रालिभेसद：द०＇शालि＇（घ．६．८०）
－लोध्र－पु．，वनस्पति० दू०＇लोर्भ＇（असंसू．१६．२०）
शावरक－पु．，वनस्पति लोधः（ध．३．१७५）
－लोध्र－पु．，वनस्पति० लोध्रभेदे，दू०＇लोध्र＇ （अह्हसू．१५．२६）
शामाम्ली－क्री．，चनस्पति॰ नील्ग़्ल्डी（रापरि．૪．३८） शाम्भव－पु．，वनस्पति॰ वसुकः（ रा．१०．३४）

निर्यास० गुगुलुः（ रा．१२．१८४）
कर्पूर：（१२．५६）
बनस्पति॰ देवदा़ाहः（रा．१२．१०३）
（शाम्भवी ）－ब्री．，बनस्पति० नीलदूर्वा द०＇दूर्वा＇
（रा．द．२२६）
शारद्र－पु．，पतुदृक्षि०（चसू．२७，५३ ）दु०＇प्रतुद＇
शारद－पु．，कषि० प्राचीनो रसाचार्यः（र．६．४९－५३）
धान्य० शारक्कालीनशालि：द०＇शालि＇
（चसू．२७．१४）
पशिकमेदः，न०＇पटिक＇（ढ．सुसू．४६．८）
मीहि० न०＇मीहि＇（अहस्，६．9）
सुदूभेदः न०＇मुद्र＇（रा．१६．१३०）
बनस्पति॰ कारः（रा．८．२००）
न．，पुण्डरीकम्（घ．४．१४८）
（शारदा）－ब्री．，बनस्पति॰ सारिबा（घ．१．१६१）
（शारदी ）－ब्री，वनस्पति० घाही（रा．५．१४९）
महारााड्डी（ रापरि．४．१२）
जलपिप्वली（घ．४．६४）
－मुद्न－प．，धान्य०हरितमुतः स हि प्रायः शरदि भरति（चक，चचि．१०．४६）दू०＇मुत्र＇
शारद्विक－पु．，घनस्पति० बकुल：（रा．१०．२६२）
（ शारद्विका ）－ब्बी．，बनस्पति० बालुकम्（रा．७．२५०）
शारपद－पु．，विक्करपक्षि० मह्रकॠ：（ चसु．२७．४३） दू०＇विक्किर＇
शारिका－ब्री．，पक्षि० सारिका（चचि．२₹．२५३ ）
－मुख－पु．，बायन्यः कीट०（ असंउ．४₹ ）
शारिन्－पु．，वनस्पति॰ शारपन्रः（रा．८．२०९）
मुज़ः（रा．८．२०४）
शारीर－वि．，झरीरे संज्ञातः（चचि．₹．३६）
शररीरस्येद्म भरीरसम्बन्धि（असंशा．१२．३३）
－क्याधि－पु．，बातादिक़ैपम्यनिमित्तो न्याधि：
（ मुस्．१४．）
－प्रण－पु．，रोग० म्रणः（ मा．）
－राल्य－न．，रारीराबाधकरम् दुलु दोषधातुमलादि द०＇राल्य＇（ युसू．२६．६）
－स्थान－न．，शरीस्येदें रारीरम्，चरकसंहितायां चतुर्थ स्यानम्（चशा．८．६९）सुभ्रुतसंहितायां तृतीयं स्थानम्，चिकिस्साऽधिषानभूतरररीरमधि－ कृत्येद् स्यानमुपद्धिप् अतः शारीरस्थानमिति साधु（ ुुरा．9）
शारीरी－शलाका－（परिं०）बी．，इल्का० रास्ना－ दिज्ञा शल्याका（सुड．१८．६३）
शार्कर－पु．，आसुत० मयभेदः（चसू．२६．८૪） श्रक्राप्रक्रतिक आसनः，गुछसर्कर्रया सण्डरार्करया वा क्रियते। तद्रुणा：－मधुरो रूच्य；मुखग्रिय： （च）दीपनः；सुगनिधः，सुखमदो ह्यो वर्यों जरणीय：；ड़न्द्धियबोधनो बातघः；बस्तिरोगनुण्च （चसू．२७．१८३；घुसू．४५．१८३）
राई्ई－वि．，महिषादि भिध्रुमयं（यन्त्रम् ）（ सुनि．६．99） भाजनादि इंगगरिर्मितम् तन्र लवणरसपधानमझनं स्थापयेत्（ सुड．१८．६१－६२）
न．，वनस्पत्ति० आर्द्रकम्（घ．२．८५）
शार्जप्रा－बी．，वनस्पति॰ गुका（ असंसू．१४．३）
काकजन्बा（र．१२．९७－९८）
काकमाची（र．१२．३७－९८）
शाई्इप्यद्किवर्ग－पु．，द्यव्यगण० शार्झ्रहा，कणष्ठकारी， करीरसितुपर्णिकेकेन्द्रवारणी मुस्ता，हरिदा，पिप्यली， घन्तूर，कहुतुग्बी，तिन्तिण्यपामागोंडकोलमूल्लमित्ये－ तेषां बर्गा，अयं सक्विपातहरः（र．१२．९७－९८） शाहर्ञाख्य－乌．，प्रतुद्पक्षि०（असंसू，७．७२－ง५）尹口＇ पतद＇
शार्ञेषा－स्री．，वनस्वति० गुझा（चचि．२०．३₹）

काकजब्रा（युचि，२३．१२）
काकमाची（ मुसू．३८．६－७）
यवतिक्ता（ सुस्．३८．५४－प६）
अझारवह्डी，करजभेवे；दू०＇करक्ज＇
（रा．९．१८२）
शीता，कफपिच्चहरा च（चसु．२७．९६）
भम्भुख्दाको वेप्टितफल：काकमाच्यनुकारः
（ร．सुचि，३७．३६）
शार्दूल－पु．，बनस्पति० चिन्रकः（ रा．६．१२४）
शाल－पु．，वनस्पति० सर्जकः（चसू．．४．१८；
घ．५．१२₹；सुस्．३९．६）
शा⿸\zh14⿰⿺乚一匕刂：，बृक्षविशेषः（ड．सुचि．१२．३३－३४）
लक्कुचः（रापरि．«．૪૪）
निर्यास० रालः घ．३．१२१）
－कल्यएणी－ब्री．，वनस्पति० शालिखः
（चसू．२७．१०२）
－निर्यास－पु．，निर्यास० धूमदव्यमिदम्
（रा．S．२०4；सुड．५१．५१）
राल：（घ．३．१२१）
－पर्णी－ब्री．，वनस्पति० शालिपर्णी（चसू．२．२०；
（ सुचि．११．9०）
－रस－पु．，निर्यास० रालः（रा．१२．१७6）
－साराद्विगण－पु．，वनस्पतिसमूह०（सुसू．३८．८－९）
－सारदिलेह－पु．，सिद्धौरधि० लेह० तद्युण：－सर्व－
मेहेनारकः（ सुचि，१२．१०）
शालन－न．，उ्यअ्नन० अवद्ंशः，येन सहाचं भोक्तुं युज्यते（अर．अह्टसू，$₹ .90$ द）
हृरितकम्，यदुपद्द़ोपु युज्यते येन च व्यङ्जनं वास्यते（हे．अहसू，६．90६）
शालाक्य－न．，आयुर्वेदाइ० रालाका शालाक्यतन्त्रम्
（चसू．३०．२८）
－तन्त्र－न．，शल्कया क्रियते इति शालाक्यं，तदेन तन्न्रम्，विझोपेण ऊध्चैजन्रुविभागरोगेपूपयुक्कम् （चचि．२६．१२३）नेन्रकर्णशिरोघाणेल्यायूर्घ्वा३－ गत्तिकारागां निरूपकं तन्न्र्रम्（ सुड．१．५）
रालाग्नि－पु．，अम्निशालास्थो गार्हिपत्यामिः（काशा，८） शालामक्कट－न．，वनस्पति० चाणक्यमूलम्
（ध．४．३५）
शालामुख－पु．，धान्य० कृष्णकृष्णशुक्राकारतण्डुलः
यीहिभेदाः द०＇वीहि＇（ मुस．४६．१२）
शालावृकी－त्वी．，रेवतीप्रहगृहीतरूपम्
（का रेवतीकल्प ७）
आ．को．से．१०३

शालि－पु．，ब्वी．，धान्य०（चसू．२७．९－१५；
सुसू．૪६．४－6；रा．१६．७८；पृ．२२०）होहित－ शालिक्लमकर्द्मकपाण्डुकसुगन्धकरा कुनाह्यतपुष्पा－ ण्डकपुण्डरीकमदाशालिशीतभीर्करोधपुष्पकदीर्घ－ शूककाब्वनकमहिषमहाश्यूकहायनकदूपकमहादूषक－ प्रभृतयः शालयः（ सुसू ．४६．४）सामान्यगुणाः－ रसे विपाके च मधुरा，शीता，स्निरधा，लध्वी， बलावहा，पित्तमी，अल्पवातकफकरी बद्याल्पन्चा सर्वासु शालिपु लोहितकरालिः श्रेष्टा，तद्नुणा：－ स्वर्यो，चक्षुप्या，हृद्या，शुक्कमून्रला，वर्णबलकरी， त्रिदोषमी，तृष्णापहा，वण्या，ज्वरमी विषापहा च （सुसू．उ६．५－6）अकण्डितडुक्रा हैमन्ता： रालग्यः，अन्ये तु कणिडतगुक्रा अकण्डितशुक्ताश्य हैमन्ताः，प्रैब्माः，पट्टिका：，वारिकास्तु नीहयः， ＇कण्डितगुक्रास्तु मीहय：＇इस्यन्ये
（ड．सुसू．૪६．૪；असंसू．१५．२२；अहुसू．६．३） पट्टिशालि：कृष्णाली रक्तशालि：मुण्डश्रालि： महारालि：सूक्ष्मशालि：गन्धरालिरित्येंवं शालि－ बहुविधः गौरनीलभेदेन पट्टिशालि：द्विधा। गौर－ शालिगुणा：－रुच्य：रीतलो द्वोपहारी बल्यः पथ्यो दीपनो बीर्यदृद्धिं，च करोति। नीलशालिस्तेतेता－ त्किज्विदूनगुणः। कृष्गशालिगुणा：－त्रिदेषमो मधुरः पुप्टिर्धनः वर्णकान्तिकरो बल्यो दाहजिद्वीर्यदृद्धि－ कुच । रक्तशालिगुणाः－सुमधुरो लघुः स्निरधो बलाबहः रचचिकृढ़ीपनः पथ्यो मुसजाउ्यरुजापःः सर्वामयह्रो रुच्यो पित्तदाहानिलास्नजिच।
मुण्डशालिगुणाः－त्रिदोपमो मधुराम्लो बलप्रदः। महाशालिगुणाः－₹वादुर्मधुरशिशिरःपित्तरामनो ज्वरं जीणे－दाहं जठररुजमाशु शामयेत्। बालतरुण－ बृद्दानां हितन्चेन सदा सेम्य：संबैंरनलबलवीर्याणि चासौ कुरते।
सूक्ष्मशालिगुणाः－समधुरो लघुः पितास्नदाहनुत् द़ीपन：पाचन：किश्विद्वातविकारजिच；गन्धशालि－ गुणाः－मधुरोडतिवृप्यः पित्तश्रमास्नारुद्दाह－ रान्तिद्：स्तन्यो गर्भस्थिरताल्पबातद़ः पुप्पिप्रद्： अल्पकफो वल्यश्न（ध．६．८૪－९૪）
हिं．－चाबल．
म．－भात．
ग．－राल्य．
बं．－रालिधान्य．
फा．－विरंज．
-दल्गा-प्री., शालिपर्णो ( रा. ४.११५)
-पर्णी-द्री., घनस्पति० गुणाः-स्वादु: तिक्रोण्णा गुरुर्वृष्या, रसायनी, पुट्टिदा क्रिमिप्रणुद, विषमज्वरवातमी, मेहार्शः:शोथसन्तापज्वरश्वासविषापहा, त्रिदोषश्रोषच्छ्दर्देमी क्षतकासातिसारजिण्च
(घ. १.८७ पृ. २₹) श्यधुहरगणे प्रोक्तम् एकं भब्यम्(चसु. ૪.१६)
हिं. - रालनन.
म.-सालवण.
गु. 一रालिपर्णी.
बं.-रालवानि.
ता.—मेर्मिलि.
बनस्पति० मापपर्णी (रा.३.१७१;असंसू. १३.३)
-पर्णीका-द्यी., चनस्पति० शालिपर्णी
( असंसू. १५.२६)
-पिष्न-., शालीनां पिष्टम् ( सुचि. ३.८)
-पवर-पु., शालिभेदः न० ' शालि ' (ध. ६.६९)
-पप्टिकमूल-न., शालिषप्टिकस्य मूलम्, गर्भस्स्थाप-
नार्थमुपयुक्तम् ( चरा. ८.२४; प. २१९)
शालिन-न., बनस्पति० पंघ्यकन्द्:
(ฯ. ૪.૧६३; पृ. १६७)

शालीन-वि., घाश्रमवासी (चचि. १(૪).३)
पु., बनस्पति० मिश्रेया (ध. २.२; पृ. ६९)
न., बनस्पति० पद्यकन्द: (ध. ૪.१६३; पृ. १६७) शालीना-बी., बनस्पति० मिभ्रेया (ध. २.४; द. ६९)
शालुलुक-पु., वनस्पति॰ पयकन्दः (ध, ૪.५६; पृ. १४५)
शालू-पु., बनस्पति॰ पब्मकन्दः ( सुज. ५४.४)
शाल्यक-पु., कण्ठरोग० कण्ठशाल्क: (सुनि. १६.५१) तहक्षणम्-गले कफसंभवः कोलाधिथमात्र: कंटकरूक्कमूत: खरः स्थिरः म्रंशिर्मतनि। शान्नसाध्योडयम् ( सुनि. १६.५१)
शाक० शाकमस गुर विश्रम्भ रीवलं च, (चसू. २७.११६)
वनस्पति० पद्यकव्द्:, तद्युणाः-कटुरुण्णो रूच्य: सुखग्रसवकर्मो कफलातब्नो नेत्रामयरंक्रदोष्हरश्य (घ. ૪.५६; चचि. ३०.८९-९०) बनस्पति० जातीफलम् (ध. ३.२५; पृ. १०२ (अहसू. ६.९१)
-कम्द्-पु.,वनस्पति॰ पद्सकन्द् ( ( ुसू. . ४६.४६४) शालेय-पु., वनस्पति० चाणक्यमूलम्
(चसू. २७.१७०)

बनस्पति० मिश्रेया (घ. २.४; दृ. ६९) शाल्मल-पु., बनस्पति० शाल्मली (घ. ५.१२६) शाल्मलक-पु., वनस्पति० मोचरसः शाल्मलीवृत्ष: (असंक. $\gamma$ ) शाल्मलि-ब्री., वृक्ष० शाल्मली ( बुड, ४५.३४)
-पत्रक-पु., चनस्पति० सस्तपर्णः (घ. ३.८०;
-पुष्प-न., शाक० (चसू. २७.९९)
-वेस्ट-पु., निर्यास० मोचरसः (रा. द.२१५)
प. १९६)
शाल्मलिक-पु., ननस्पति० रोहितकः (ध. ५.१३०; प. १९६)
शाल्मल्री-ब्बी., बनस्पति० गुणाः-मधुरा, कवाया, शीता, स्तिश्धा, श्रुकलन्केप्मलबल्यकारेणी, च (ध. ५.१२६; प. १९५) अतिसारशूलम्नी पिच्छाबस्स्युपयुक्ता च ( मुड. ४०.११३)
हिं. - रोमुर.
म.-सावरी.
गु.-रोमलो.
बं.-सिमुलगाध.
ता.-पूरणि.
वृक्ष० दैसा संककृताडतीसारशूलुविनाशिनी पिच्छाबस्ट्युपगुक्ता च ( मुसू. ४०.११३;

असंसू. १५.३२)
स्बी., (असंसू, ३६.90; चसू, ४.94)
-कन्द-पु., बनस्पति० गुणा:- मध्रुरः, शिशिरः,
पित्तदाहार्तिशोषसन्तापनाशानः, मलसंग्रहरोधजिच ( रापरि. ५.४६; ¢ृ. ३५१)
-पुण्प-न., तूलकृष्ष० गुणाः-तच्च मधुरं, मधुरविपाकं,
रक्तपित्तहरं च ( पुसू. ૪६.२८१)
-फल-पु., वनस्पति० तेजफफलः (रापरि. ११.१७;

> g. ই৮૪ )
-फलक-न., मण्डलाग्रादिशास्त्राणां धारासंस्थापनाथं
शाल्मलीकाष्ठफलम् उपयुज्यते (सुसू. ८.१₹.
असंसू. ३૪.३し)
-मृद्--्री., शाल्मलीपिच्छा, मोचरसः
( गुचि. १५.९)
-वेप्टक-पु., न., निर्यास० श्रालमलीनिर्थासक:
(सुज. ४०.६९)
-र्रेष-पु., शाल्मलीनिर्यासः, मोचरस:
(चचि. ३०.९9)

शाल्मल్ुका-ख़ी., चनस्पति० रोलक्कः (असंसू. १४.३) शाल्यन्ब-न., मीहीनामब्वम् (र. २०.१९-२२; अहस्. ५.३)
शाल्योद्न्नोपम-पु., चनस्पति० कुन्दः
(ध. ५.94०; प. २०१)
शाल्वण-पु., उपनाहू० अयं सुखोष्गः स्पप्रलवणः बातरोगिम्यझ्य सर्वद़ा ह्रितः ( युचि, २२.૪;

सुड. ९.६)
शाब-वि., अवस्येद़मिति शावो नाम शवसम्बन्धी (गन्धाद्धि) (चचि. २५.२७)
शास्त्र-न., शास्यतेडनेन शास्तम । आयुर्वेद्, वैद्यकशास्त्रम् (चवि. ८.३) विशिष्टविषयस्य प्रकरणम्, ग्रथा-' स्वरभेद़ाद्विशास्त्रम्' (ह. सुड. ४१.५५; अह्टस . १२, प६)
-चक्षुस्-वि., शास्त्राधरेण सर्यपदार्थानां परीक्षक: (चचि ३०.२₹१)
-दुष्प वि., शास्त्रेण दृं प्रासं सिन्दं बा
(सुशा. ५.४८)
-निश्चय-पु., चिकिस्सादिशास्त्रनिर्णयः (सुसू, . ૪.6)
-भामाणय-न., आगमग्रामाण्यम् (सुसू. ૪०.३)
-यहिष्कृत-वि., शास्न्ने बहिभ्भूतः शासपरम्परीणज्ञानहीनः ( सुसू. ३.४९.)
-वाद्-पु, शास्त्रवचनम, तच लोकानुग्रहम्रनृत्तिमूलकमिप्यते (चसू. ११.२७)
रिंाराप-पु., घृक्ष० रिंशापा (अहुस्. १५.३२;
असंसू. १६.१४)
रिशापा-ब्री., (चक. १.८)
(रिशापा)-ल्री., बनस्पति० गुणा:- कटुस्तिक्तोण्णा, अर्ण्यां, बल्या, रुच्या, कफवातमी, कण्डुन्नस्तिरोगहिकाइोफपित्तदाहाडतीसाराडजीर्णह्रा च (चक. १.८; ध. ५.१२१; पृ. १९४)
हिं. - शीसव.
म.-काव्टा शिसच.
गु. —रिशाम.
वं.-रिगुगाछ.
ता.-इडि.
-तैल-न., सारतैल० गुणाः- तिक्तं, कडु, कषायं, टुप्रम्नणरोधनं कृमिकफकुष्धाइनिलहुरं च
( सुसू. Ү५.१२₹)
-सारतैल-न., तैल० तीक्ष्ण कट्त्रपपित्तक्हदुर्रः:कुष्ठकुमिश्रेष्मशुक्रमेदाऽनिलाऽपद्दम् (असंसू. ६.9०६)
-सारधूम-पु., धूम० शिंशपासारस्य धूमः
(चशा. ८,३८)
स्नेह-पु., तैल० तिक्छकडुकषाय: दुट्ट्नणरोधनः
कृमिकुष्ठकफानिलहरश्र (सुसू. ४५.१२३)
शिशुमार-पु., जलघरप्राणि० (असंड. २२)
शिक्य-न., न्रव्यरक्षणाधं रज्जुकृत अाधारः (चक. १.१२) मुक्तादिविरचितो द्वर्यक्षणप्रयोजनः पात्राधारचिझोषः ( सुसू. ४4.9८)
शिक्यावलम्बन-न., दिक्यं तत्र जलाइबलम्बनं सीतीकरणार्थम्, इंदे सत्तरीतीकरणानामेकतमम्
(सुसू, ૪५.१९)
शिखण्डी-स्नी., वनस्पति० गुज्ञा (घ. ४.२९; पृ. ११०) सुवर्णयूथा, यूथिकाभेदः द० ' यूथिका'
(रा. १०.२५१, पृ. २०0)
रिखर-न., वनस्पति० लबह्रम् (ध.३.४१; पृ. १०४) भैषज्य० कर्कटखूखी (रा. ६.१११; पृ. २२)
( शिखरी)-त्नी., वनस्पति० वृक्षादनी
(रा. ५.१४१; प. १५३)
-दरान-पु., लक्षण० शिखरवप् तीक्ष्णाग्रत्वेन शोभना दन्ता यस्य स: (चवि. ८.१०९)
शिखरिन्-पु., बनस्पति॰ अपामार्गः (घ.१.२६०;प.६०) भैषज्य० कुन्दुरु: ( ध. ३.१३१; पृ. १२१)
वनस्पति० जूर्णा (रा. १६.१६७; प. २२९. अहसू, ३०.२૪)
( शिखरिणी )-ल्री., वनस्पति० वनमझ्धिका
(घ. प.१४०; पृ. १९८)
आहारद्धन्य० ' शिकरण ' इति लोके

$$
\text { र. 2.. } \gamma \gamma-9 \varepsilon)
$$

रिखा-ल्री., वनस्पति० बर्हिंचूड्डा
(रापरि. ५.१३; पृ. ३४१)
-कन्द्-न., बनस्पति० गृझनम्
(रा. ᄂ.44; पृ. १४१)
-बला-त्री., वनस्पति० बर्शिचूडा
(रापरि. 4.१३; पृ. ३४१)
शिखालुु-स्री., बनस्पति० बर्हिचूडा
( रापरि. ५.१३;प. ३४१)
शिखिन्-पु., पक्षि० मयूरः (चसू, $2 ७ .46$ ) अस्य पित्तस्य लेपात् श्विन्रं नइयति (सुचि, ९.२६)
कुक्हुटः ( ड. सुक. ५.६८-6३)
क्रिखायुक्त: यः स त्राह्मण: (चशा, $5.4 ०$ )
शिखा ज्वाला, तद्वान् अमिः (र, 3.64)

सनिज० तुलकम (र. ११.५०)
वनस्पति० चित्रकः (र. १३.७४-6५)
शितिवारः (घ. १.१५५; पृ. ₹६)
वि., शिर्बायुक्तः, सरिख्बः ( वाहलणादिः )
(चशा. ८.५०)
( शिखिनी )-ब्री, वनस्पति० वर्चिचूडा
(रापरि. ५.१३; पृ. ३४१)
( शिखि)-कण्ठ-न., खनिज० तुत्यकम्
(रा.१३.२०५; gृ. १२૪. अहृसू. ८.१४)
-कर्णा-स्री., वनस्पति० त्रिपर्णी, अस्तिकर्णी

$$
\text { (र. } 2 \varsigma, 4,4)
$$

-चन्द्रक-पु., वनस्पति० असौ कर्णरोगे तैलनिर्माणविधानुपयुज्यते ( असंड. २२)
-तुत्थ-न., मयूरुत्यम् (र.१८.६९) द० 'तुर्थक'
-च्र-पु., दग्यकाएकठिनखण्डः (र. ৮.५-१५)
कोकिल: शिखितमत्मिं ज्रायते निर्वापणाद्दिति शिखिनः कोकिलः (र. २.१७०)
-निम-अम्भिवद् रक्रवर्णाम् (र. २३.७५-७६)
नेत्र-पु., बनस्पति० बिल्वः (रा.११.१३५; पृ. २७)
पपित्तन्न., मयूरवित्त्रम्, व्वित्रे लेपार्थमुपयुज्यते (असंचि. २२) न० 'पित्त'
-म्रिय-पु., बनस्पति० बदररेदः (रा. ११.१६४) द० ' बदर '
-बर्हविचित्रार्चिस्-वि., मयूरपिच्छानीव विचित्रवर्णाम्य्यींषि यस्य स:, अम्भिः। यद़ा विषदुप्रमन्नमसै प्रक्षिसं भवति तदा चामेर्ज्वालः शिखिबई इव विचित्रवर्णा भवन्ति। धूमश्व कुणपगन्धिभंबति (चचि. २३.१०८-१०9; कुक. १.२९)
-मूल-न., वनस्पति० गृअ्जनम् (रा. ८.५५)
-मोदा-त्री, वनस्पति० अजमोदा (रा. ६.१५१)
-चाडव-पु., पारदादियोग० पारदतात्राभ्रगन्धकादिसाधितोडयं नातगुल्मइरः (र. १८.५८-६१)
-शिखा-ब्री., बनस्पति० मेथिका ( घ. ६.१११ ) शिश्टु-पु., बनस्पति० शिम्बीवृक्षः (र. १८.३; अह्दसू. ६.9०६) शोभाज्जनम्; विटपशाकम्, (सु. ૪२.९४) दरितविरोऐषः, स च ह्य आस्वादनीग: पित्तोल्क्केराकरश्र (चसू. २७.१6०) नाडीस्वेदार्थमुपयुक्तमेकं दृव्यम् ( चसू. १४.३१) अस्य बीजं झीर्षविरेचने उपयुज्यते (बसू. २.३-५) बेहयुक्तन्यविरोण: (चसू. १२.१०) गुणा:-तिक्त: क्टुष्णस्तीक्ष्णो रु्यो दी़ीपनः कफनातमः शोफ-

कृम्यामदोषविषमेद्वविंदधिल्लीहागुलममुखजाब्य-
घणदोषहरः (घ. ૪.३९; सुड.३९.२७२)
हिं.- पुहाजना.
म. - शोवगा.
गु.-सरगबो.
बं. -सजिने
ता.—उल्कटन्.
-ज-न., वनस्पति० मरीचम् (घ. २.९०)
-पत्रज-न., शाकवि० गुणाः一क्टूबं रूच्यं दीपनं पाचनं पथ्यं बातकफापहं कूमिष्नं च ( रापरि. ५. ८9)
-फल-न., गिग्रोः फलम् ( सुनि. १८.२इ) पाण्डरोगश़मनाथं सुखान्नुना पतद् योजयेत् (सुज. ४४.२६)
-बीज-न., बनख्वति० सितमरीचम् (घ. २., दर०),
रिग्रुक-पु., बनस्पति० रिग्यु: (घ. ४.३९; पृ. १४२)
शिभ्ज्रितिकाफल-न., बदरनेदद, गुणाः-कषायं स्वादु
संग्राहि रीतं च ( सुसू. ૪६.१३९-१४०) द० 'बदर'
शिण्डाकी-ब्री., आयुत॰ गुणाः-कालाग्ला चिरकालाक-
स्थानादम्लय रोचनी लम्मुश्र (चसू. २७.२८५) शित-वि., तीक्ष्णम् (रा. ६.३१; पृ. 6₹)
-क्षार-न्न., खनिज० श्वेतटङ्रणम् (रा.६.३१; पृ.७३) न. ‘टब्रू'
-जाम्रक-पु., घनसपति० आग्रभेदः द०० 'राजात्र'
(रा. ११.99; पृ. १७9)
-पर्णी-ब्री., बनस्पति० आटरूपः (रा.४.२९;दृ. ११)
-वर-पु., बनस्पति० शितिकारः
(रा. ४.२०६;घ. ₹६ )
शितावरी-ब्री., चनस्पति० श्रितिवारः
(रा. ४.२०६;द. ₹६)
रिति-पु., भुर्जपन्नम् (र. २१.२९-३०)
-कण्ठ-न., खनिज० तुत्यम् (घ. ३.१४ч; पृ. १२४) -मूलक-न., घनस्वति० डशीरम्
(रा. १२.२६; पृ. ९७)
-बर-पु., बनस्पति० शितिवारः (घ. १.१५५; पु. ३६)
-चार-पु., वनस्पति० गुणाः- कााय उखणो, वृष्यो,
ग्राही, त्रिदोषदो, ज्वरदाहहरश्य
(ब. १.१५५; प. ३६)
-चारक-पु., बनस्पति० आालिख्व:
(चक.चचि. २६.५६)

शिथिल－वि．，पीडनाक्षमम्（ गुस्．－．99）
－बन्धन－न．，वस्तिनेन्रद़ोष० अस्मिन्＇स्रचः＇दोषो भबति（चसि．५．४－4）
शिशिलेन्द्रिय－पु．，लक्षण० ठुब्बलेन्द्यिय：
（चचि．१६．६）
रिग्रा－ब्बी．，सहिमी（र．१०．९६）
मुन्ताशुन्कि：（र．१०．९६）
शिफा－बी．，घनस्पति० नुक्ती（रा．५．₹४ъ；प．५५） हरिद्या（रा．६．८१；पृ．१८）
शतपुप्पा（घ．२．१；पृ．६९）
मूलम्（र．२．七9．७३．）
डाताह्दा（₹．२३．૪३－૪૪）
－रहह－पु．，बनस्पति॰ बटः（रा．११．११४；पृ．१८४）
शिाबिर－पु．，तृणधान्य० स च कपायमधुरवातलर्शीत－ लध्वादिगुणः（चसृ．२७．१८）
शिश्व－पु．，श्राधीघाम्य० गुणाः－कषायो मधुरः विपाके कटु：स्क्ष：विपशोषशुकवलासहृप्विक्षयकृत्，विद्दुाही， प्रभिन्नविण्माखतपित्तलश्न（ गुसू，૪६．४૪－४५）
शिसिबका－ब्री，，बनस्पति॰ सुद्धपर्णी（र．११．५३－५७）
（ शिम्बी ）－ब्बी．，चनस्पति॰ कपिकच्हू：
（रा．३．२०१，q．३५）
सुद्रपण्णी（घ．१．१३८；प．३२）
थिविधशिम्बिजातिः，गुणाः－अवृष्याडचध्रुप्या विष्य पच्यमाना，स्क्षा，कषाया，कोषे बात－ ग्रकोपिनी च（चस्．२७，२२）
शिरिब्ब－क्री．，परकातृणम्，मुद़ाद़िशिम्बीमूलम्
(र. २३.૪१-८२)

शिम्बी－ब्बी．，（अहुसू．६．96）
－धान्य－न．，धान्य० गुणाः－चैदलं मध्रुरं कषाय－ कटुपाकि हिमं रुक्ष बातलं कफपित्तबद्यमूत्रमलं मुड़मसूराफ्याम् ऋतेडऽध्मानकारि च
（अह्टस，६．१७）
－फल－न．，वनस्पति० आहुल्यम्
（ रापरि，૪．३₹；पृ．३३७）
शिरसःपरिपूर्णत्ब－न．，श़रोगोगौरवम्（ बुड．४१．१₹）
श्रिरस्－न．，शारीर० मसकम्（चवि．८．११७； मुज．१८．४८－४s）चध्रुरादिभधानेन्द्दियाणामां－
 द०＇शरीरम्रमाण＇
－ताप－पु．，शिरोरोग० पडुविधोडयम्－तन्र बातज－ लक्षणानि－शब्बनिस्वोद्ध，घाटायाः संभेदूनं，भ्रुवो－

मिधयस्य ल्लाटस्य च पतनवद् वेद्दना，स्वनतः श्रोत्रबाधाडद्धणोराकर्षणम्，श्रिरसो घूर्णनंन सन्धि－ मोक्षवच，सिराजालस स्युरणं，कन्धराया हन्वोश्र्य स्तवध्वं प्रकाशाऽसहत्वं घाणन्तावोडकारणेनैव ब्यथा च सामश्र，शर्वनिसोदाIsडदिकस मर्वनस्नेह－ स्वेद्वन्बैश्र मार्दंव जायते，पित्तजरक्षणानि－च्वरः， शिरोधूमायनं खवेद्नमक्भिदहनें मूच्छा रात्रौ तथा शीतोपचारैक्र मार्दें भवति，कफजललक्षणानि－ अरुचि：，श्रिरसो गुरुता，स्तिमिवता शीतता चालस्यं सिराणां निःः्पम्द्ता दिवा पीडा मन्दा भवति निशि गाउतरा जायते，रक्कजलक्षणानि－रक्तज－ शिरस्तापः वित्तजशिरस्तापाधिकरजो भवति， संनिपातजउक्षणानि－संनिपातजरीिरतापो कातादि－ सर्वरक्षण्युत्तो भवति，कृमिजलक्षणानि－संकीर्णे－ राहारँः शिरसि क्केद्विते रुधिरे मांसे च संनिपाते च कोपिते कुमयो मूध्जि जायन्ते। ते च मूधनों रक्षं पिबन्तः घोरा वेद्दाःःकर्वंन्ति। बाश्र बेदना मनोविश्रे－ शकारिण्यो भवन्ति（असंज．२७）द० ‘‘श्रिरोरोग’
－तालुन्न．，शिरसः तालु（चश्रा．८．૪३）
－च्रणण－न．，शिरोभूपणम्，शिरोरक्षणार्थमाभरणम् （ सुक．१．५९）
（ शिर：）－कवाल－न．，अस्थि० शिरः कपालास्थि （ चशा．५．६） －क्प－पु．，एक्षण० शिरसः कग्पः बातो र्क्षादिभिः क्रुद्：शिरःकम्पसुदीरयेत्（ चसि．९．८६； असंड，२७；र．२४，८૪） －राल－न．，पु．，हक्षण०（चसू．५．५४；चसू．५．८） －रूल्म－वि．，श्रिरसः झूलं पीडाविरोषं हुन्तीवि ग्रिर：गूल्लभ्，मूर्धबिरेचनम्（सुड．३९．१२९） －स्तम्भ－पु．，लक्षण० क्रिरसः स्तम्भः（चसि．२．२२） －स्नेह－पु．，शिरसि स्नेहाबचारणं सामान्यदातो－ एक्रमेg एक उपक्रमः（ बुचि．४．२२）
（ शिरशू）छेदन－न．，रीब्च्छेद्द，यस्य शिरसि संमे कण्टकिनी लता जायते स शिरोरोगेण वा शिर－ श्छेदनेन हन्यते（ असंशा．१२．१४）
（शिरो）गौरव－न．，लक्षण० श्रिससो गुस्तम्，शिरो－ जाब्यम्（ चसू．२．६）
－गौरवझ्न－वि．，गिरसो जाब्ं नाशयतीति（मूर्ष विरेचनम्）（ बुउ．३९．१२९）
－ग्रह－．，पु．，लक्षण० श्रिरसो गृह्ममाणत्ववद् बेदना （सुज．३९，४ऽ）
－ग्राहिन－वि．，लक्षण० बिरोग्रह्रणवद् चेदनया युक्त：
（चचि．३．ง9）
－ग्रीव－न．，शिरश्य म्रीवा च शिरोग्रीवम्（चशा，८．५） －धरा－बी．，शारीर० मन्या（चवि．८．१9७） ग्रीबा（ गुशा．५．२२；असंश़ा．८．३२）
न्यास－पु．，शिरसः पार्श्षतो गमनम्
（चचि．२३．२२९）
－बस्ति－पु．，उपक्रस० शिरसि प्रभूतैतैलधारणस्वरूप： तस विघिस्तु－श्रुद्दाक्त्विलदे $\overline{\text { है }}$ स्य जानुसमे मृदुनि पीठे उपविह्टस पुख्वस्य सायाह्दे द्वाद़राह्नुलविसीर्ण गब्यं माहिषं का चर्मपहं श्रिर：सममाकर्णब्धन्धनस्थानं बध्नीयात्। तस्योपरि बस्बमाइsवेश्य चैलवेणिक्या बद्ध्वा माषकब्केन तत्सानं हेपयेत्। ततश्य यथा－ ब्याधि श्रतं स्नेहं कोणं कृल्वा शिरसः उपरि निषेचयेत्। तश निपेचनं स्नेहस्य केशभुव ऊर्चम्रुल्रिप्रमाणं यावत् कतरव्यम्। स च स्लेहः यावव् बब्नरासिकाम्तुतिः स्यात् वावृ् विधार्यः （अह्टस．२२．२७－३०）शिरोरोगे नेत्ररोगेपु च अयमुपयुज्यते（सुड．९，५）दन्तबर्षंबिकारे च हितकरः（ सुचि．२२．३६；अहसू．२२．२६）
－बस्तिकोश－पु．，बस्लयं्थ श्रिरस उपरितनो भागो य： पहचेलिकामाषच्र्णादिभिः सम्यम्बध्यते
（ सुउ．१८．४९．4०）
－चस्तिविधि－पु．，शिरसश्रर्मपद्हेन परितो बद्ध्वा बहुतैटेनेन शिरास तैलाद्धिपूरणम् （अह्टस ．२२．२७－३०；असंसू．३१．१९） द०＇हिरोबसि＇
－भेद－पु．，रोगलक्षण० शिरोबिदारणामिव बेदना， विसुचिकालक्षणेवेकेकं लक्षणम्र（ सुड．५६．६）
－च्रम－पु．，हक्षण० चक्रस्थितिवत् शिरसि ध्रमः （चचि．२२．१२）
－च्रमण－न．，उक्षण० शिरोभ्नम：，शिरसि अभ्रम： （र．२१．9८६－ट6）
－रुज्－ब्री．，अक्षण०（ चसू．१₹．१६）शिरसो रक्त， तोदूनम्，पीडा（चसू．२०．११；सुछ．३२．३०； असंसू．२०．११）
－रजा－त्री．，शिरोरोग：，शिरोख्क（चसू．३．२₹； चसू．७．६）
－रहह－乌ु．，केशः（चचि．२६．१३२；सुक．१．२२； असंसू，३．七३ ）
－रेक－पु．，उपफ्कम शिरोविरेचनत्वेनोपयोज्यं नस्यम् （अहसू．१४．4；असंसु．२४．6）
－रोग० पु．，रोग० श्रिरसि जायमानो ब्याधिः । भाण－ मृतां प्राणाः，सरेवन्द्दियाणि च यन्न श्रिताः तदह्ना－ नामुत्तमाऽ हैं शिर ह़्य्यभिधीयते। संम्रह्：－अर्धाव－ भेद्को बा स्यात् सवं बा रुज्यते शिरः। प्रतिइया－ मुस्तनासाक्षिकर्णरोगािरोभ्रमाः अर्दितं，शिरस： कम्पो गलमन्याहन्नूनाँ ग्रहः विविधाश्रापरे बातादि－ किमिसंभवा रोगाः भवन्ति（चसू．१ง．१३）स च बातपित्तकफसब्विपातकृमिभेद्दाव् पश्ञविधः，तत्र वातजे शिरोरोगे छृद्धो वायुः शिरोगतःः सिरा आविइय कुप्यति। ततस्तस मछच्चुल जायते। राछ्बौ निस्तुघेते，घाटा संभिचते，सभ्रूमध्यं ललाटं चाडतिवेद्नममिब तपति，स्वनतः श्रोत्रे वध्येते， अक्षिणी निब्किल्येते，शिरो घूर्णति，सिराजालमति－ स्फुरति शिरोधरा सम्यते，स्निरघोष्णं चोपझोते， （चसू．१७．१८－२१）पित्तजलक्षणम्－कट्रम्ल्ल्वण－ क्षारमय्यकोधाऽsतपाऽनलैः झ्रिरसि संदुष्ट पिच्तं शिरोरोगाय कल्पते। वेन शिरो द्यते，सज्यते， रीवंत सुपूयते，नाम रीवमिच्छति चक्षुपी दूलोते， तृष्णा अ्रमः स्वेदश्व जायते（चसु．१७．२२－२३） कफजलक्षणम्－स्वम्नसुखैर्गुरुस्निगधातिभोजनैरास्या－ सुखैः शिरसि संदुप्टः श्रेध्मा शिरोरोगाय कल्पते। तेन शिरो मन्द्रूंज सुषं स्तिमितभारिकं च भवति । तथाडsलस्समरोचकस्तन्द्रा उत्पयंते। त्रिद्रोषजे शिरोरोगे वाताच्हूलं अ्रमः कम्प：，पिच्ताद्याहो मद्सृषा，कफाद्युस्वं तन्दा च जायते （चसू．१७．२૪）कृमिजलक्षणम्－तिलक्षीरगुडा－ जीर्णापूतिसंकीर्णभोजनाद्दोघलस्याडसृक्फमांसानां क्हेद उपजायते वत्तः शिरसि संक्केदात् पापकर्मण： पुरुषस्य जाताः क्रिमयो जनयन्ति शिरोरोगम्； कि च रुजाकण्डूरोफड़ौर्गन्य्यद्यु：खितं क्रिमिरोगा ssतुरं विद्याव्，क्रिमीणां दुर्शननेन च क्रिमिरोगाssतुरं विद्यात्（चसू．१७．२6－२९）सान्विपातिक－ लक्षणम्－शिरोडभितापे दोषत्रयम्रवृत्ते सर्वाणि बिद्रानि समुन्दवन्ति। रक्तजलक्षणम्－रक्चाsऽर्मक： पित्तसमानलिद्：ः तत्र शिरसः स्पराससहत्वं भवेत्। क्षयज：शिरोरोगः－शिरोगतानामसृग्वसाश्केप्मसमी－ रणानां संक्षयेण अस्य प्रादुर्भावः भवति सस्वेद़न－ छछ्दृ्वधूमनस्यैः कफक्षयः，नागरादितीवधूमेन वसामस्तिफ्कादिक्षयः，सिरामोक्षाडsद्धिभिरसृक्क्षयः अत एवैँैैः संस्वेद्नादिभिः क्षयजस्य रोगवृद्धि： （मा．शिरोरोगने，४．६）नवशिरोरोगसामान्य－

चिकित्सा-मध्वादियुक्कैः शिरोविरेचनदूघ्यः शिरोविरेकः। वतः सर्षपतैलेन नस्यम् । अशान्तेपु शिरोरोगोणु स्नेहस्वेदान् कृत्वाइनन्तरं सिराणां मोक्षणंा कतैव्यम्य् (सुड. २६.४२-૪४) दु० 'शिरस्ताप'
-रोगभतिपेध-पु., अष्यायसंज्ञा० (सुड. २६.१)
-रोगविझानीय-वि., अध्यायसंज़० शिरोरोगविज्ञानमघिकुल्य कुतः ( सुच. २४.9)
-रोगारि-पु., (परिव०) पारदादियोग० पारदाइअ्रकतीक्ष्गलोल्क्कान्तत।म्राणां भस्मानि स्नुहीक्षीरै: संमर्थ तेषां पिण्डानि कुर्यात्। मान्रा-माषमात्रम्। फलम् -सूर्यांडs बर्वादिशिरोरोगविनाशः (₹.२४.९२)
-विरेक-पु., नस्यम् ( ड. सुड. ६૪.३८-३९)
-विरेचनद्ववय-न., नस्यद्ध्याणि, पुतानि तानि अपामार्गपिएल्लीमरिचविङन्नाइ刀ग्रुशिरी पतुम्बुरुपिल्कजाज्य जमोदावार्ताकीपृथ्वीकैलाहरेणुकाफलानि च, सुमुखसुरु कुठेरकगण्डीरकालमालकपण्णांसक्षवकफणिअझ्क्कह्रिद्दाशृद्शयेरमूलकलडुनुतर्कररीसर्षपपन्नाणि च, अर्काइलर्ककुप्षनागदन्त्वीवचाऽपा मार्गभ्थेताज्योतिष्मतीगवाक्षीगण्डीरपुषप्यवाक्रुप्पीृृश्विकाली बयस्थातिविषामूलनि च, हरिद्दाइडनेवरमूलकल्युनकन्दाश्श, लोधमद़नसस पर्णनिम्बार्कुुप्पाणि च, देबदार्वगुरसरलराह्धकीजिझिन्यसनहि क्तुनिर्यासाश्य, तेजोबतीवराद्भेख्युदीशोभाअनबृहतीकण्टकारिकात्वचश्रेति (चवि. ८.१५9)
-विरेचनविकल्प-पु., उपक्रम० शिरोविरेचनभेद् (सुचि. र०.२१)
-विरेचनोपग-वि., शिरोविरेचनोपयोगी; महाकषायवर्गो एको वर्गः, तन्र शिरोविरेचनोपगानि द्रब्याणि-ज्योति प्मतीक्षवकमरिचपिष्पलीविडझ्ञशग्गुसर्षपाडपामार्गतण्डुलश्वेतामहाश्बेता इति दरोमानि शिरोविरेघनोपगानि अवन्ति (चसू,.૪.१३)
-चृत्त-न., बनस्पति० मरिचम् (घ. २.८८; प.८७)
-हुण्डन-न., लक्षण० केशभूमिस्फुटनं, शाब्धल्लारमेदश्र, (चचि. २८.२२)
शिरोभिघात-पु., रोग० शिरासि अभिघात: शिरस्याभिहते गण्डस्पन्द्नज़क्भणादिलक्षणानि भवन्ति (चसि. ९.६)
शिरोडभिताप-पु., रोग० शिरोरोगः (चनि. ३.११) श्रिरः प्रतप्यवे, शिरोडभितप्यते येन स:
(सुसू. १४.२०; असंड. २)

शिरोम्यङ्न-पु., शिरसोडम्यद्नः, स च सर्बशिरोरोगशामनः, केशानां मृदुत्वदीर्घत्वबतुत्वस्वित्धर्वक्ठष्णत्वाद्किकर, मुसम्रसादनः, इन्द्यियतर्पणश्र
( सुचि. २४.२५-२६)
रिरापत्र-पु., बनस्पति० हिन्तालः
(रा. ९.९८; पृ.१८२)
रिरालपन्नक-पु., बनस्पति० श्रीतालः
(रा. ९.९५; q. १८२)
शिरिवारिका-स्री., बनस्पति० चाछ्लेरीशाकम्, तच गुल्मोदावर्तशूलेपु प्रयोज्यम् (काखिल. १८.२३) रिरीष-पु., बनस्पति० गुणा:- तिक्कः, कटुरुण्णो (रीतः) (रा.) लधुर्वर्यंस्तिद्योषझो वातविष कुष्ठकण्डूस्तन्दोषश्वासकासपामाऽसृत्विनाशनः (ध.५.११२;प.१९२) शिरीबपुष्पं विषम्नानां श्रेष्ठम् (चसू. २५.४०; सुक. $4.96-96$ ) विशोषतो शिरोविरेचनार्थमस्य फलं ग्राद्यम् ( सुसू, ३९.६; र. २५.११०) अस्य पश्वान्नानि विषहराणि (असंड. ४०; अह्टसू. १०.३१)
हिं. - शिरीष.
म.-रिरसी.
गु. -सरसिडियो.
बं.-रिरीषगाछ.
ता.-चिरीटं.
-तेल-न., योग० योलिरोगेषूप्तरबस्यादिषूपयुज्यते (असंड. ३९)
-पत्रा-ल्नी., वनस्पति० श्षेता (रापरि. ९.₹८; पृ. ३६५) -बीज-न., भैषज्य० शीर्षविरेचने उपयुज्यते
(चसू. २.५)
शिलगर्मजा-ख्री., वनसपति० पाषाणभेद्:
(रा. ५.२०९; पृ.३७)
शिलज-न., खनिज० शैलेयम् (रा. १२.१३॰; पृ. ११)
( शिलजा )-त्री., खनिज० शिलावल्का
(रा. ५.२१३; पृ. ३७)
शिला-ली., खनिज० अइमादिकृतपिण्डिका
(चसू. १४.४6)
खनिज० मनःशिला (ध. ३.९६; पृ. ११५)
निर्यास० कर्पूरः (रा. १२.५६; प. १०१.र. ३.१;
सुचि. २५.३८; असंसू. २१.૪)
-ज-न., सनिज० शिलाजतु (सुचि. 6.११;
र. २.११४-१५)
-जतु-न., शिलानि:ध्रुतगिरिजधातु०
( सुचि. १३,४-५)

तस्योत्पच्ति:- रजवात्, हैम्नम्ताम्राव कृष्णायसाद़वि चतुर्यों धानुम्यस्स संभवः (चचि. १(३).४८) र्रिल्फाजतुजाति:-हेमायाः सूर्यंसतता जख्वाभं मुद् मृत्स्नाsचछ यन्मलं स्वर्वन तच्छिलाजनु। स सुवर्णस्य निस्तरो मधुरः सतिक्छो जपापुप्पनिमश्य विपांक कडुः सीतश्य। रुप्य्यस कटुकः श्वेत: शीतः स्वादुर्विपच्यते। ताम्रस्य बर्बईिक्ठाभस्तित्तोणण: कटुः पच्यते। यस्तु गुगुतुक्राभासो लवणान्वितस्तिक्तकः विपाके कडुः रीवः सर्वश्रेषश्न स चाडयसः। सर्चें गोमृत्रगन्बयो यौगिका: सर्कर्मर्ु रसायनप्रयोगेकु पश्रिमसुतु विशिष्यते। (चचि. १(३).५५-६१) तस माधान्यम्त्रपुसीसताम्रहुप्यसु वर्णलो होजानि पट्
( सुचि. १३.৫-८) षट्मकारेपु यत् क्षण्णमलघु
स्तिगग्ध निःःर्करें गोमूत्रगन्धि च तब् प्रधानम् (सुचि.१३.९-१०) रसः-शिलाजतुरसे कषायमनम्लं पाके कडु नात्युण्णझीतंत च (चचि. १(३).२१) गुणाः-तद्विधिभिः रसायनं बृष्यं रोगनुव् वातपित्तकफऔैन्नेंयूंहैंः सुभावितं संवरेकैकरोडपि परं बीर्योंक्कर्ष करोति (चचि. १(३).५०) तस्य
 सलिले विलीनं श्रुछं च चत् गिलाजनु (र. २.११६) ऊषकाद्विगणे एकं नुव्यम् ( हुसू. ३८.३७)
हि., - शिार्यार्जात.
म.-शिलाजित.
वं.-र्शिल्बाजित.
ता.-कल्मतं.
-जतुम्रयोग-पु., त्रिफलारसेन श्रिलानतुसेवनम् त्रिदोबजश्रमधुहरम् (चचि. १२.૪९) स्थैल्यकिनाशकोऽयम् (अहसू. १४.२₹)
-जतुवटक-पु., पाण्डुरोगे कल्प० (चचि. १६.८८-२२)
-जित्-न., लनिज॰ शिलाजतु (र. १९.१२)
-तल-न., शिलापृष्म (अह्सू. ₹०.१9)
-तोय-न., शिलोदकम् (र. ११.८८)
-त्वच्-ल्बी., खनिज० शिलाबल्का (रा. ५.२१₹; प. ३७)
-दद्टु-प., खनिज० रैलेयम् (घ. ३.७₹; पृ. ११०)
-धातु-पु., खनिज० सुवर्णौरैरिकम्
(रा. १३.२३₹; पृ. १२९)
-निर्घांत-पु., ब्यायाम० पाषाणाडsस्फालनम्
(ड. सुउ. ६४.३८)
-पद्ट-न., संघर्षक: पापाणः (र.२.५०)
-पुप्प-न., सनिज० सैहैयेय (घ. ३.७३; प. ११०)
-पूत-पु.,पारद्योग० पारदमन:शिलापाटेंद्वारण्यादिसाधितोडयं हिकाहरः ( र. १३.७२-৮५)
-प्रसून-न., स्खनिज० थैलेयेयम्
(रा. १२.१₹१; पृ. १११)
-मेद्द-पु., वनस्वति० पाषाणभेद़ः
(घ. १.१५५; दू. ३६)
-रम्भा-पी., बनस्पति० काष्धकदुर्धी
(रा. ११.990; दृ. 96s)
-बल्का-ब्री., पापाणभेद़बिक्रेष:, तद्रुणाः-स्वादुर्दिम: मेहक्कच्ल्रविनाश्रानी, मूल्रारोधाइमरीशूलक्षयपित्तापह्वारिका च (रा. ५.२१४)
शिल्यात्मक-न., सनिज० सैन्धवम् (v. २.२५; प. ५२) रिलात्मज-न., खनिज० मुग्डलोहम्
(रा. १३.२९; पृ. २११)
शिलान्त-पु., वनस्पति० अइमन्तक:

> (रा. १.२३०; पृ. र६)

शिलिका-त्री., तिग़ानार्थ नाम गस्त्राद्वितैक्षग्यार्थ क्रिलाविझोप: ( असंसू, ३४.₹ँ)
शिलीन्ध्र-न., बृक्ष० वर्षायु भूमिः शिलीन्भ्रोज्नला भर्वति, छच्रकम् (असंसू. .४.Ү२)
रिलोञ्छन्तृत्ति-वि., भूमिपतितस्सोत्स्प्रस्य कणाः शान्यग्रहणं शिल: भूमिप्रमात्रस्य रास्यस्य ग्रहणनमुन्छ;, तदृत्तिः व्जीवनोपायाश्रय: इस्यर्थः (अुचि.११,१२) शिलोलॉथ-न., खनिज० सैलेयम्
(रा. १२.१३१; पृ. १११)
शिलोद्धव-न., खनिज० शिलाजनु (र. २.१२२)
रॉलेयेम् (ध. ₹.५₹; पृ. 990)
रिलोद्रेद-पु., बनस्पति० पाषाणभेद्:

> (चचि. ३०.今०)

शिलिपिका-ली., वनस्वति॰ गुणाः- मधुरा, रीता बृष्यं
बलद्ं चास्या बीजम् (रापरि. ८.૪६; दृ. ३६१)
शिल्पिन्-प., भैपज्य० नसम् (घ. ३.०८; प्र. 9०6)
( शिरिप्पनी )-ब्री., चनस्पति० शिल्पिका
(रापरि.८.४९; पृ. ३६१)

शिह्धक-पु., वनस्पति० स्योनाक: (थ. १.११५; पृ. २८)
रिाव-वि, क्षारस्य गुणेप्वेकः, सौम्यः ( भुसृ. ११.१६) पु., खनिजै० पारद़ः (र. १२.१२९-३२; रा. १३.४१; पृ.२१४; अहसू. ६.२७)
निर्यास्स० गुग्गुल्जः (ध. ३.१२७; पू.१२०)

न., कल्याणम् ( सुचि. ₹०.२७)
खनिज० सैन्धवम् (घ. २.२4; पृ. ७३)
श्वेतटक्षणमू (रा. ६.३१; प्र. ७३)
लोहम् (ध. ६.२६; पृ. २१०)
सामुद्धल्नणम् (रा. \&.र२; प. 64)
वनस्पति० आमलकम् (थ. १.२१५; पृ.५१) (शिवा)-ब्री., वनस्पति० आमलकस्
(ध, १.924; प. 49, असंस्. १५.४८)
भैपज्य० गोरोचना (रा. १२.३३; पृ. ९८)
वनस्पति० हरीतकी (घ. १.२०4; प. ४९. र. १२.३८-३९)
नीलदूर्वां ( रा. ८.२२६; प. १६३) द.० 'दूर्वा',
हरिद्धा ( रा. ६.62; प्ट. 96)
पक्षि० ( असंशा. 92,4)
-कृतागद्रु., योग० विपद्रौषधगण:, गजपिप्पलि-
कासीसक्षारयप्टिमधूरकरफकानतवचादन्त्यक्य
(असंड, >०)
-ज-पु., खनिज० पारद्: (रा. ११.८२)
(-जा)-ब्री., चनस्पति० लिखिनी
( रापरि. ₹.96; प. ₹३०)
-दार-पु., बनस्पति० देवदारः (रा.9र.9०३;पु.२१)
-द्युम-पु., वनस्पति० बिल्व:
(रा. ११.१३५; पृ. २७)
-द्विपा-ख्री., वनस्पति० क्रेतकी
(रापरि. 9०.9; पृ. २०४)
-पिण्ड-पु., वनस्पति० बुक:
(रा. १०.₹₹; पृ. १३८)
-पुष्पक-पु., वनस्पति० अर्क:
(रा. १०.२૪; प. १३७)
-प्रिय-न., बनस्पति० रुद्धाक्ष:
(रापरि. १9.१५; पू. ३ง४)
-बीज-न., खनिज० पारद:
(रा. १३.४१; प. २१४)
-मत-पु., बनस्पति० चसुकः
(रापरि. ५.३७; पृ. ३४३)
-मझ्ट्रक-पु., बनस्पति० अर्जुनः
(रा. ऽ.११9; प. १९३)
-( मल्धिका )-त्री., वनस्पति० बसुकः
( रापरि. ५.३७; पृ. ३૪३)
न्रुकः (ध. ४.9९; पृ. १३८)
आ, को. सं. १०४
-मह्ही-ख्री., बनस्पति० बसुकः
(रा. १०.३४; पृ. १३८)
-घल्धभा-ब्नी., वनस्पति० शतपत्री
(घ. ५.949; g. २०9)
-चह्दिका-बी., वनस्पति० लिख्भिनी
(रापरि. ₹.१६; पृ. ३₹०)
-चल्द्धी-बी., बनस्पति० श्रीवह्धी
(रापरि. ८.३३; प. ३५ऽ)
लिझिन्नि (रापरि. ३.१७; पृ. ३३०)
-रोखर-पु., वनस्पति० घत्तूरः
(रा. १०.१9; पृ. १३५)
बनस्पति० बसुक: (रापरि. ५.३७; पृ. ३४₹)
बुकः (घ. ૪.9३; प. १३८)
-संभव-पु., सनिज० पारदः (र. १.८6)
रिवाक्ष-पु., वनस्पति० रद्दाक्षः (रापरि.9१.9५,पट.३०४)

शिवार्ाटका-ल्री., निर्यास० नाडीहिड्यु (ध.२.४०; प. ७6)
बनस्पति० काकोदुम्बरिका (ध. ४.८6; पृ. १८6)
श्चेतपुनर्नवा (असंड, १२)
रिावाटी-छी., चनस्पति० श्वेतपुनर्नवा (ड. सुड, २३,४)
रिाचात्मज-न., खनिज० सैन्धवम् (रा. ६.३३; प. ७३)
रिबाह्लाद-पु., वनस्पति० वसुक: (रा.9०.३४; पृ.३१८)
रिावाह्न-पु., वनस्पति० वसुकः (ध. ४१९; प. १३८)
( शिवाह्ना )-ब्री., चनस्पति० रुद्नजटा
( रापरि. ३.२૪; प. ३३१)
रिावेशा-स्त्री., चनस्पति० शामी (रा. ८.94२; प.१८८)
शिवेष्ट-पु., वनस्पति० वसुकः (रा. १०.३३; प्थ. १२८)
बिल्व: (रा. ११.१३૪; पृ. २6)
( शिवेष्टा )-त्री., वनस्पति० नीलदूर्वा
(रा. ८.२२६; पृ. १६३) दृ०'दूर्वा. '
शिवा-ब्री., (ध. प.84)
-फला-स्री., वनस्पति० शमी (ध, ५. २५; प. १द८)
शिशिर-पु., ॠतु० उत्तरायणे आद्वानकाले माघफांलगुनद्वयाह्मकऋतुः (चसू. ६.४) अस्मिन तिक्तरसो बहवानू भवति । सर्वम्राणिनां बलाइपहुरणं च भवति । तन्र हेमन्ताइपेक्षया कैर्यमधिकमाद़ानकालंज रैार्दर्यं च अवति। (सुसू. ६.६-9०) तत्र हेमन्तर्तुवद्र विधिः कार्यः, दू० हेमन्त' बनस्पति० उशीरम् (रा. १२.२६; प. ४७)
न. औैषज्य० सामुद्रलणम् (ध. २.₹૪; प. 64)
पु., कुधान्य० (असंसू. 6.94 )
（ शिरिरारा）－त्री．，बनस्पति० नागरमुस्ता（रा．६．६२； प．१५）
रेणुका（रा．६．900；घ．904）
－चर्या－स्खी．，शिझिरे आचरणविधिः हेमन्तवत् विधिः （मुज．६४．३१）श्रिशिरतौं बर्तन० हेमन्ते या चर्या निर्दिशा सैज कार्यां। श़िझिरे हेमन्तापेक्षया रैय्यमधिकमस्ति तथादानकालज रौक्ष्यमपि विद्यते अतः स्निभधादिसेवनं विशोषतः कार्यम् （अद्दू．३．९6）
－च्वर－पु．，शीतज्वरः（चचि．५．9०）
－द्रय－न．，वनषपति० एकं सितचन्द्धनमन्यद्यक्तचंद्वनज्ञ （अह्टसू．१५．99）
－म्रीति－ब्री．，लक्षण० शैयम्रीतिः（अहसू．११．१५） रिारिराभिनन्दा－प्री．，लक्षण० सीताभिलाष： （ड．सुड．६．७） शिाशिराभुता－प्री．，लक्षण० नेत्राच्छीताश्रुस्ताव：
（ सुउ．६．६）
शिगु－पु．，बालः（कासंखिल，१२．३）
－प्रिय－पु．，आहारदव्य० गुछ：
（रा．१४．१९८；प．१६०）
आहारदुण्य० नवनीत（घ．६．२२९，दृ．२४८）
－मार－पु．，जलचर्राणि०（चचि．२（२）．9०）सपाद－ जलजन्तुः，अन्नुकूर्मः（（ुचि．२६．9९；र．१०．७६）
－मारमज्जा－प्री．，शारीश० अम्नुक्रूस्य मज्ञाख्यो धातु：निए्दमण्याल्ये गुद्योगो परिकेकांभुप－ युज्यते（ असंड．३९ ）
－मारवसा－ब्री．，शारीर० अन्गुक्रूस्म मांसस्नेह： गुह्यरोगे परिथेकार्थमुपयुज्यते（असंड．३९）
शिराुकमद्न－पु．，सर्प० मण्डलिजातीय（युक，४．३४） शिर्य－पु．，छान्तः（ सुसू．२．३）
शिष्योपनयन－न्．，शिष्यस्योपनयनम् अध्यनाथ्थ श्रिष्यस्याचार्यस्मीपे नयनम（ असंसू．१．१）
शिष्योपनयनीयाध्याय－पु．，（परि००）अध्यागसंज़ा० （ गुसू．२．१）
शीकर－न．，सतुषारो वागुः（अस्रंचि．\＆）
रीघ्र－वि．，गुण० अतिगतिः，झ्ञितकर्मकारी（ वातगुणः ） （चवि．$<.900$ ）
न．，घनस्वति० लामजकम्（ ध．३．८६；प．११३）
（रीप्रा）－ल्री．，बनस्पति॰ द्न्ती（घ．१．२२३；पृ．५३）
－पुष्प－पु．，वनस्पति० अगस्यः
（रापरि，१०．१३；प．₹६९）
－प्रभाव－पु．，पारदयोग० पारदगंधकब्योमतीष्षणताला－ दिसाधितोऽयं अहृण्यर्तीसारादिधः（र．१६．९६）
－वलीपलित－वि．，अकाते ब्लीवलितम्（चशा．द．२१） शीत－वि．，अनुषणः रीतलः（गुण०）（चसू，१．५५； सुसू．४६．प१५；चशा，६．90）
कल्प० आपोधितात् द्वव्यात् पतरे तोये लिखि संस्थिताव् यः कवाग्रः निर्यांति सः（चसू．४．ง） विंशतितुणुण्वेकः（चशा．६．90）
फ्लेष्मा（ड．सुशा．३．१८ ）
न．，हक्षण० कैल्यम्（ चसू．१४．२३ ）
रसाख्ञनम्（ ड．युउ．96．93．9४）
कर्पूरम（ड，चुछ．१७．१३－१४）
बनस्पति० चन्दूनम्（अहृसू．१५．३७）
पु．，पर्षटः（ रा．५．६५；प．पित्रपाभडा．१६ ）
निर्यास० कर्पूरः（रा．१२．५६；दृ．१००）
बनस्पति० व्वक्（रा．६．७6；g．．७९）
बर्ब्ररिकम्（रा．१२．१५०；g．s५）
पु．，निम्ब：（रा．९．૪૪；पृ．१३ ）
ذ्रेप्मातकः（रा．११．१४८；दृ．१८く）
पील्ड़ः（घ．५．५9；पृ．१し८ ）
（शीता）－ब्री．，वनस्पति० तेजोवती
（ध．१．२६६；पृ．२६१）
कुटुम्बिनी（रापरि．५．२₹；प．३४१）
रिल्पिका（रापरि．८．४९；पृ．३६१）
अतसी（घ．६．99५；प्ट．२३१）
बला（रा．૪．૪३२；प．६६）
अतिबला（रा．૪．૪३०，पू．६५）
आमलकम्（रा．११．३२५；q．५१）
आसुत० सुरा（रा．१४．३०9；प．२५૪）
－कणाय－पु．，कल्प० दव्यं संक्षुणणमुप्णोदेके प्रक्षिप्य निशास्थितम्। द्रव्यादापोथिताव् तोये प्रतसे निशि संख्थिताप्। यः कषायोडभिनिर्याति，स रीतः समुदाहहत：（चचि．₹．9९．6）तस्य लक्ष－ णम्－ः दूव्यमापोथितंत सक्यगस्युष्णोदकसंस्थितम् ， रात्रिपर्युषितं दीतकषायं फाणितं विढुः। （ सुचि．१६．99）
－काम－वि．，लक्षण० शीतं कामयमानः शीता－
मिलापी（चचि．१६．२१）
－कुन्मिका－घ्र्रा．，बनस्पति० काष्टारला
（चचि．₹．२५く）
－क्षय－पु．，लक्षण० बौल्यह़ानिः（अह्हसू．१८．9५）
-गन्ध-पु., वनईपति० चन्दुनम् ( रा. १२.३;
-गात्र-वि., लक्षण० (मानिज्वर. १३; असंशा, ૪.३१)
-ज्वर-पु., लक्षण० शीतयुक्तो ज्वरः (चवि. २.७) -तोय-न., गीतोद्कम् ( सुसू. . ४६.૪२०)
-द्वन्त-पु., वाताद्धन्ता उबणसहाः रीवस्परोंडधिकव्यथाः भवन्ति। इूलेन दाल्यन्ते इ्व च वेदना (असंड. २४)
-दन्तिका-स्री., घनस्पति० नागद्न्ती (रापरि, ५.२७; प. २४२)
-द्रठयास्रन-न., शुन्किकायां वैदूर्यादिसूक्ष्मचूर्णेन शर्कराक्षौद्रमिभ्रितेना अनमाझुकर्मकारि
(सुड. १०.१४)
-पाकिन्-पु., वनस्पति० गुआभेदः
(काखिल. ११.१५৭-५२)
पु., बनस्पति० गण्डदूर्वा (चचि. ३.२५८) गुआ (घ, ४२२; प. १४०; अहसू. १.५६) सीतला मधुरस्कन्धगतद्दब्येष्वेकम् (चवि. ८.१३९)
-(पाकिनी )-ब्बी., वनस्पति० बला (रा. ૪.૪३२;
प. ६६.)
-पाक्य-न., बनस्पति० बलाफलम्, गुणाःरसपाकयोर्मधुरं रीवं स्क्षें विष्टन्भि दुर्जरं वातकोपनं रक्तपित्तप्रसादुनं च (मुसू.४६.१९०) -पादूकरानन-वि., लक्षण० शीतचरणहस्तमुखः
(सुचि. २.५१)
-पाद्वकरोच््वास-वि., लक्षण० पादौ करौ उच्छुर्धास: यस्यारिश्रमूतं त्रयमेतद्यदैकदेव शीतं भववि स:
(सुसू. ₹१.9४)
-पिटिका बी., रीता पिडका (असंशा. ९.23)
-पिडका-ल्री., कफकृता पिडका (चनि. १.२७; -पित्त-न., रोग० रीतमारतसंस्पर्शाव् हृौौ कफवातौ पित्तेन मिलित्वा अन्तर्बहिर्विसर्पत:। तदा पिपासाsरोचकह्डहासाइसादाइनौरवाणि रक्तनेत्रावं च जायते (मानि.)
-पुप्प-पु., बनस्पति० हिरीषः (रा. २.१८८;
प. १९२)
(-पुण्पा )-ब्री., घनस्पति० अतिबला (रा. ४.૪३०) पृ. ६५)
-पूतना-बी., बालग्मह० तन्र लक्षणानि-कम्पो रोदृं तिर्यैरीक्षणं तुष्पाडन्न्रक्रूजऽडीीसारो चसावद्विख-

गन्धिता, ए़कस्य पार्श्वस्य शीतर्व्वमपरस्य चोष्णत्वम्
(असंड. ३)
-पूतनाप्रतिषेघ-पु., अध्यायसंज्ञा० ( सुउ. ३४.१)
-प्रतीकार-पु., शीतविपर्यग्यः (उष्णोपचाराद्विः) उष्गः ( सुसू. ३५.२१)
-प्रभ-पु., निर्यास० कर्पूरः (रा. १२.५६; प. १०१)
-प्रशमनगण-पु., द्वव्यगण० महाकबायवंगो एको
गण:, तगराडगुरुधान्यकरूह्यवेरभूतीकनचाकण्टकायंमिमन्धस्योनाकपिप्पल्य इति शीतप्रश्रनानि द्रव्याणि भवन्ति (चसू. ४.१6)
-प्रिय-पु., वनस्पति० पपर्टः (रा. ५.६५; पृ. १६)
-फल-पु., बनस्पति० स्रेष्मातकः (रा. ११.१४८;
प. १८く)
उदुम्बरः (रा. ११.१३७; पृ. १८६)
न., रावणाम्लिका (सुसू. ४६.१६३)
-भब्जिरस-पु., पारद्योग० पारदरसकतालुतुत्थगंधकादिसाधितोऽयं वियमज्वरध्नः
(र. १२.३०-३३)
-भी₹-पु., वनस्पति० सछ्विका
(ध. ५.१२૪; पृ. 9९७)
-मीरक-पु., शालिब्रोंदु एकः, दू० 'रालि'

( सुस् . |  |
| :---: | ; अह्वसू. ६.३)

-मঞ्जरी-स्री., बनस्पति० शोफालिकाभेद्ः ( रा. $\gamma$. १२१; प्ट. १५०) द० ' रोफालि'
-मर्द्क-पु., घनस्पति० रसोनः (रा. ८.१४; प्र.१४८)
-मेह-पु., कफदोषप्रधानः प्रमेहभेद्, तहक्षण्न्अतिमधुरं रीतं मून्नम् अतिमेहति
(चनि. $\mathrm{\gamma .90}$; असंनि. 9०) नु० 'प्रमेह"
-रस-पु., शीतकपायः (चचि. ५.४४)
-रसिक-पु., आसुत० रीतेक्षुरसक्कृतं मद्यम् । स च शीवरसिको (सीधुः) जरणीयो विबन्धमः स्वरवर्णविशोधनः शोफोद्राडर्रासां हितो लेखनश्न (सुसू. 84.9८4; चसू. २6.१८4)
चती-म्री., रेवतीग्रहस्य नाम (का. बालग्रहृचि.)
-वरा-ब्री., वनस्पति० बला (रा. $૪, \gamma ३ २ ; ~ प . ~ ६ ६) ~$
-घल्कल-पु., वनस्पति० उदुम्बरः
(ध. ५.८६; पृ. १<६)
चह्ठभा-ल्री., वनस्पति० जम्बुभेद्ः
(घ. ५. ८૪; पृ. १८६) द० 'जम्बू'
-वझ्छी-ब्री., वनस्पति० रीवपर्णी (चचि. ३.२६५)
-वात-पु., रोग० अस्मिन्ग्याधौ गात्राणि हिसवच्छीतानि रोमाझ्यो ज्वरोऽक्षिवेद्नाऽsलस्यं चेति लक्षणानि जायन्ते (र. २१.३; अढसू. २९.६६) -वीर्य-पु., वनस्पति० पझकः (ध. ३.८८ पृ. ११३) न., वीर्यांख्यो गुण: रीतवींयं द्वघ्यं ल्दादनं जीवनं स्तम्भनं रक्कपित्तयोः प्रसादं च करोति (अह्ठसू. २.११)
-( वीर्या )-ख्री., वनस्पति० मेथिका
(घ. ६. १११; पृ. २३१) नीलदूर्वा (ध., ४. १४३; पृ. १६३) द्र० 'दूर्वा' -वीर्यक-पु., वनस्पति०० प्रक्षभेद्ः दू० ' पूक्ष'
(रा. ११.१२५; प. १८५)
-शिच-पु., शातपुल्णाभेद्: (सुचि. 9१.9०)
निर्यास० कर्पूरः (सुसू. १४.३५)
न., लवण० सैअ्धवम् (ध. २.२५; पृ. 七३. असंसू. ३६.9०)
(-शिवा )-सी., वनस्पति० मिश्रेया
(ध. २.૪; प. ६९)
-रोफता-ब्री., लक्षण० शोफस्य शैल्यम् (अहृसू. २९.९)
संरोध-पु., लक्षण० शीवस्ल निरोधः
(अह्नू. ₹.6)
-संवासा-त्री., चनस्पति० वासन्ती
(घ. ५.१३९; q. १९८)
-सह-पु., वनस्पति० निर्गुण्डी
(घ. ૪.८१; पृ. १५०)
(-सहा)-त्री., वनस्पति० झोफालिका (रा. ४.११९; पृ. १४००)
वासन्ती (रा. १०.२३४; प्ट. १९८)
-सहत्च-न., लक्षण० शीतं सहते इति रीतसइः, तस्य भावः (चनि, १.३३)
-साध्य-वि., रीतोपक्रमसाध्यः (चवि. ३.३९)
रीतक-पु., लक्षण० रीवम् (चक. चचि. २१.३४)
बनसपति० अम्ललोटः, अम्लस्कंधद्ध्येबवेकम्
(चवि, e.9४०)

शीतजनरः (र. २९.१३<.9४०; हे, अहासू. ५.३०)
आीतपूर्बों विषमज्तरः (अर. अहस. ५.३०)
रीतल-पु., वनस्पति० चम्पकः (घ. ५.१४२; पृ. १९s)
( रीतला)-त्री., रोग० भूताइधिप्टितविषमज्वरबद्देध्या रीतलयाइsक्कान्ता मसूर्यः श्रीवला बहिः ज्वरयेयुः।

ताः सपविधाः जवरपूर्वां रीतला वृहत्स्फोटैः दृहती भबेत्। सा सकाएान्निःसरति समाइाचंच पूर्णतां गच्छति। तृतीये सताहे स्वयं कुण्यति स्खलति च। सा वातश्रेष्मसमुंद्यूता कोद्ववा कोदवाकृतित्वात्। सा पाकं न गच्छति। कश्रित्तां पकेति प्राद। सा विझोषतो जलझूकत्वद़्रानि विध्यति सताहाद्धाहादा विनौषधमेन शान्ति याति। पाणिसहेति स्याता शीतला ऊव्मणा ऊव्मझारूपा सकण्डूः स्पर्शाप्रियान। सा सकाहात् स्वयमेक शुप्यति। चतुर्था शीतला सर्षपाकारा पीतसर्षपवर्णिनी सर्षपिकेति नाहा प्रक्षरतिता। अन्राम्यक्ष विवर्जयेत्। एपा किश्चिद्व व्मनिमिच्चेन राजिकाकृतिर्जायते। सा बालानों सुखं स्वयं शुप्यति । पष्टी शीतला लोहितोच्तममण्डला कोष्टवज्ञायते। उवरपूर्वा सा व्यथायुक्ता। अस्यां ज्वरो दिनत्र्यं तिष्ठति। स्फोटानां मेलनादेपा बहुस्फोटा दइयते। एकस्फोटे च सा कृष्णा चर्मजाsभिधा च बोन्व्या ( मा. पारे. भाव. मध्यमवबं) वनस्पति० नील्यूर्वां (भ. ४.१४३; पृ. १६३) दु० 'दूर्वा'
कुटुम्न्रिनी (रापरि. ५.२२; दृ. ३४१)
भारामशीतला (रापरि. १०.५२; प. ३७२)
श्रीवद्धी (रापरि, ८.३३; पृ. ३५९)
-चछद-पु., बनस्पति० चम्पक:
(रा. १०.२३८; प्ट, १९९)
-रजस्-न., निर्यास० कर्पूरः (घ. ३.₹१, पृ. १०१) शीतलक-पु., घनस्पति० जम्बीरः
(रा. १०.,८०,पृ. १४४)
न., वनस्पति॰ कुमुद्यम् (रा. १०.२४६; पृ. १६५)
शीतांश्यु-पु., चन्द्ध: (सुसू. ६.८) चंत्र.
निर्यास० कर्पूरः (रा. १२.4६; प्ट. १०१.
अहसू. ३. ५.9)
शीताग्रिता-स्री., अम्नेः रीतर्त्वम्, विंश्रतिश्रेष्मविकारेब्वेकः, अभ्मिमान्ध्ं पाचनाक्षमत्वम् (चसू. २०.१6)
शीताइ-पु., रोग० सन्विपातज्नरभेदः ( मा ज्वर. २) साल्भिपातिक-त्रिदोषात्मक ज्वराचा ग्रकार.
लक्षणम्- हिमसद्रारीरो चेपथु श्वास हिका श्रिथिलितसकलाझः क्रमथुद्वथुकासच्छर्द्यतीसारयुक्त:खिन्ननाद्दोप्रतापः रीतगात्रः, प्रभावात् खरितमरणहेतु: (अभ्विनीसंहिता, मा, २१,१३)
(रीताही़)-ब्री., बनस्पति० हंसपादी
(रा. ५.१६५; पृ. २५६)
शीताबअन-न., घोतोक्षनम् ( चक. चसि. ९.११५)
शीताद-पु., रोग० दन्तमूलगतरोग:, लक्षणम्-पस्याकस्माद्वन्तवेशेंम्य: रकंत्र्रवर्तते, दुर्गान्थीनि कृष्णानि प्रकेकेदीनि मृदूनि च द्वन्तमांसानि रीर्येन्ते, परस्परं च पच्चि। स कफरोणितसंभव: शीतादो नाम ब्याधिः ( चुनि, १६.9४-94)
भैषज्य० रालः (रा. १२.१७६; Е. ११९)
न., बनस्पति॰ चन्दनमम (रा. १२.२; qृ. ३३) रस० मौक्किकम् (रा. १३.६६; पृ. २१८ ) वनस्पति॰ पद्यक: (रा. १२.१४९; पृ. ११३)
रीतामिप्रायता-स्री., हक्षण० रीवप्रियत्वम् (चनि. १.२४)
शीतभिभूत-वि,, रीतजन्यन्याधिम्रस्तः (चचि, १.३५) शीताअ-प., निर्यास० कर्पूरः (ध. ३.३१; पृ. १०१) शीताम्नु-न., रीतजलम् रीताम्ब्नाना विदृग्धमनं रीभ्रं परिपाकमेति। अस्य कौत्येन पित्तं निछुन्ति
(अहृसू. १३.८)
शीतारि-पु., पारदयोग० पारदस्यैकें भागं गन्धक्स्य च है। भागौ पुनर्नबाचित्रकयोः काथेनादौ विमर्द्ध पश्राद्धगुणे पकार्कपन्नरसेन पाचयेव्। ततसत्र पारदादर्धभागं घस्सनामं प्रक्षिं्य चित्रकस्य काथेन विपाचयेत्। मात्रा-वलंध तदर्ध का। अनुपानम्-अर्द्भक-स्वसः मरीचचूर्ण च सघृतम्। समय-मर्याद़ा-मासः, अयं योगो बातब्याधिविनाशान:
(र. २०.११-१2)
रीतार्तवव-विं., शीतमाविवं घस्याः सा (खी)
(का. गुल्म. १५)
इीतासहत्व-न., एक्षण० रीतं न सहते, इृति रीतासहिण्णुव्वम् (चनि. १.३३)
शीतिकाज्वर-पु., झीतपूर्वों ज्चरः, विषमन्दरो बा

शीतीकरण-न., विरोषतः द्ववन्ब्यस्य अधिक्वेन शीतलकरणोपायः, स च सस्तविघ:-प्रशावस्थापनम्, उदकमक्षेपणं, यट्टिकाभ्रामणं, च्यजनं, वस्बोहरणणं, बालुखकापक्षेपणं, शिक्यावलम्बनं च (डुसू . ४५.१९) रीतोच्छ्धास-वि., लक्षण० अरिप्रक्षणमूतः शीतोच्छ्बासो यस्य सः ( चह. ११.२०)
शीतोद्क-न., सीवजलम् (मुस्. Ү६.२२४) द० ' जल '

रीतोद्कमात्रा-स्बी., अल्पं शीतोदकम् ( सुचि, २९.१२)
शीतोपचार-पु., शीतेन चिकिस्सा, शीवस्पर्शद्येनोप-
फम:, रकविते दाहादिप्रु च बाह्यतः रीवस्पर्शाद्वब्योपयोगः कार्यः ( स्डु. ४५.₹द; अहस्त, २6.×6)
रीतोण्णव्यत्यास-पु., रीवोण्णपरिवर्तनन् (चनि. ५.६)
रीधु-पु., आसुत० पकेष्बुरसकृतः मधविशोष: (चसू. ६.9२)
श़ीरिन्-पु., वनस्सति॰ मृदुदूर्भः (ध. ४.१३३;द.9६१)
इरीण्णि-वि., जजर्रीमूतम ( अहसू. २૪.१)
-पक्ष्मन्-वि., शीर्णानि पक्ष्माणि यस्य स:
(अह्टसू. २४.१)
-रोमक-न., सुगल्धिद्ध््य० स्थौणैयेम्
(घ. ३.६९; पृ. ११०)
-लोमन्-वि., लक्षण० विगलितानि लोमानि यस्स सः (चचि. १६.१५)
-वृत्त-न., बनस्पति० ग्रपुसम् (घ. १.१७९; ६ृ.४२)
-बृन्त-न., बनस्वति॰ च्रपसभेदा, बालरीर्णनृन्तगुणा:-
सक्षारं मधुरं ककाबहं च। मध्यसीण्णवृन्तगुणा:-
भेदनं दीपनं हांयं च। जीर्णशीर्णाृृन्तगुणा:-आनाहा-
sहीलन्नुव् लघु च ( युसू. ૪६.२२०;
अहलू. ६.ऽ०)
इीर्ष-पु., वनस्पति० श्रीवेपकः (घ. ३.१३३; पृ.१२१)
न., बनस्पति० कालेयकम् ( रा. १२.४०; पृ. ९९)
-केसरक-पु., बनस्पति०बकुलः (ब.५.१५४;पृ.२०२)
-रोग-पु., शिरोरोग० (चचि. ३०.२४१)
-विरेचन-न., शिरोबिरेचनम् (नस्यम्)
(चसू. १.७०)
रीर्शाद-पु., कृमि० शिरःसर्पणशीलः (चवि. ५.२०)
रील-न., सहजं बृत्तम् (चईं. १.३) सहजो वस्तुपु रागः, शीलम्नुखीलनेन परीक्षेत
(चक्र, चबि. ૪.८; सुसू. ३०.३ )
रीलनन-न., सतवक्किया, अम्यासः (अहसू. १६.३, कुचि. ३८.७७)
रीस-न., खनिज० कासीसम् (अहस्, 90.26 ; रा. १३.१८९; पृ. ११९)
शुक-पु.पक्षि० तन्मांसं रसे कबायं विपाके अम्लं, रुक्षरीतलं शोषकासक्षयहितं संभाहि लघु दीपनं च (चसू. २७.७૪; अहसू. ३.४०; असंसू. ७.७२; ध. ६., 40 ; पृ, २66)

हिं．－तोता．
म．－पोपट．
बं．一टिया，पाखी．
ता．－किकि．
बनस्पति० चर्मकारवटः（ सुड．५१．२३）
－चछद－न．，बनस्पति० स्थौणेयकम्
（ध．३．६९；С．११०）
－जिद्बासंस्थान－वि．，आक्कलया शुकजिद्वाग्मसदगाम्
（ अर्राः ）（ सुनि，२．१9）
－तरु－पु．，बनस्पति० शिरीपः（ रा．९．१८९； असंड．6；पृ．१९，）
－तुण्ड－पु．，लनिज० किब्बित्पीतश्र्मारोडपरपर्यायो
हि क्नुल्यकारः（र．३．१५५）
रक्तवर्णों गान्धक्रकारः（र．३．१६）
－नस－पु．，बनस्पति० टिण्टुकः（ कासिल，११．९४） （नसा ）－खी．，वनस्पति० चर्सकारवटः；इयं

एका नाडीवणोपयोगिनाम्（ युचि．१५．३७）
नारान－पु．，बनस्पति॰ चक्रमद्व़：
（रा．૪．？；पृ．१३५）
न्नास－पु．，वनस्पति० टिण्टुक：
（घ．१．११४；पृ．२८）
－（ नासा ）－बी．，चनस्पति० श्यक्नासा，चर्मकारवट： （असंड．३ヶ；सुचि．१．११५）
－पिच्छ－पु．，खनिज० अमलसारो गान्धकः
(र. ₹.१५)
－पिच्छक－न्न．，खनिज॰ अमलसारगन्धक：
(र. २२.३०-३६)
－पुच्छ－न．，वनस्पति॰ स्थौणेयकम्
(घ. ₹.६९; प. 990)
－पुच्छक－न．，वनस्पति० स्थीणेयकम्
(रा. १२.१२५; पृ. ११०)
－प्रिय－पु．，बनख्पति० खिरीष：
（घ．५．११२；पृ．१९२）
（－प्रिया）－ब्बी．，वनस्पति० जम्बू：
（रा．११．१२८；प．१८६）
महाजम्बू：（रा．११．१२०；पृ．१८६）
द०＇${ }^{\circ}$ ，
－फल－पु．，चनस्पति० अकं：
（रा．१०．२६；互．१३し）
－बई－न，बनस्पति० स्थौणेयकम्
(घ. ३.६९,दg. ११०)

ग्रन्थिपर्णकम्（चसू，५．२₹）
－वक्न－पु．निर्बिपसपू०（असंड．४१）
－पूर्णकणठत्वम्－त्री．，लक्षण०（र．२८．१५）
－वह्धभ－पु．，बनस्पति॰ दाडििमः（ध．२．६१；पृ．८१）
शुकाल्य－पु．，वनस्पति० चर्मकारवटः（उ．सुक．५．३४）
（शुकाल्या）－ब्बी．，वनस्पति० चर्मकारवटः，अन्ये ज्रुकरिम्बामाहुः（उ．युज．४૪．१९）
शुकाह्नय－प．，वनस्पति० चर्मकारवट：
（ सुचि．१८．र८－४s）
गुकेप－पु．，बनस्पति० राजादनः（रा．११．9४৮；ट．१८५） श्रिरीषः（रा．१．१८८；पृ．१९२）
शुकोद्र－न．，वनस्पति० तालिसकम्

> (घ. २.५३; प. <०.)

शुक－न．，आसुत॰ यन्मस्वादि गुचौं भाण्डे सगुड－ क्षैद्रकालिकम् तत्（चसू．२७．२く४； असंसू．．८．२૪३ ）तद्तुणाः－मधुरं，तिक्रमम्बमुष्णं， तीक्षणं，लघु，कडु，रक्तपित्तकरं，पाचनं，भददनं， मुन्लल，हृथं，रोचनं，कफपित्तघं，पाण्डुकृमिशिरो－ रोगनासिकादुर्गै्धनाशनम् （अह्दसू．५．७६；ध．६．२४६）
चुक्रम्，तण्डुलाम्बुसौवीरादिभिः कृतसंधानम्
(ड. सुउ. ३९.२७२)

वि．，अम्लीभूतम्（काखिल．१६．ऽ）
（ गुर्ता）－स्री．，वनस्पति० अम्किका
（ध．ч．३३．q．१७૪）
－त्व－न．，अम्बता（च．चचि．१५．૪૪）
－पाक－पु．，तक्षण० शुक्त्रमिबान्बस्य पाक：
(चचि. १५.६०)

शुर्कक－प．，रोग० अम्लविच्चरोगः（काखिल，१६．४₹）
शुन्ति－ब्री．，मान० अर्धपलम्（चक．१२．९9；
सुचि．६．१८ ）
बनस्पति० बदरी（चसू २५．૪९）
बारिराय श्राणि० मुक्ताप्रभवो जन्तु：
（चसू，२७．४०）
नेत्ररोग० नेत्रस्य ज्रुक्हभागे जलझ्युक्किरिव किश्चि－ द्दीर्घाः इयावाः पिरितनिभा ये बिन्द्वः，स शुन्चिसन्ब्सो नेत्र्रोगः（ सुड．४，6）
ब्याघनस्बभेद् ः（ सुस्，३८，२४－२५）
जलग्रुक्तिः（ सुचि．२०．३）
भैषज्य० नखम्（ घ．३．५८；g．906）
प्राणिविदोषास्थि（अद्धसू．३०．१६）
-चूर्ण-न., बद़रिका, तस्याश्रूर्णम् (चचि. २५.६৩)
-जनन., रलन० मौक्तिकम् (घ. ६.६२; प्ट. २१८)
-पर्ण-पु., वनस्पति० सत्रपर्णः
(ध. ३.८०; पृ. ११२)
-प्रमाण-न., अर्धपल्म्रमाणम् ( सुड. ५०.२५;

$$
\text { प., } 906 \text { ) }
$$

- शाहैं-पु., भैषज्य० नखम्
(रा. १२.१०७; पृ. १०6)
-संभव-न., रलन० मौक्तिकम् (ध. ६.६२; पृ. २१८)
( शुन्किका )-स्री., नेन्ररोग० शुक्ति: (सुड, ૪.३) पित्तं सिताइसितइयावपीतकान् बिन्दून् कुर्यात् । संवं शुक्ठ मलाकादृर्शतुल्यं सदाहरक्त च भवति । रोगेऽस्मिन् शाकृन्देदतृष्णाउवराश्य भवन्ति (असंड, १३) तन्र चिकिस्सा-न्रैफलादिधृतेन वैल्वकेन वा दोषसंशोधनाऽनन्तरं शीतैैै्द्यै्यैरअनं कार्यम् ( सुड. 90.9४)
व्ननस्पति॰ अक्लिका (घ. ५.३३; पृ. १७४)
शुक-न., स सधातुषु ससमो धातुः (चसृ. २८,૪; अहस . १.१३) दराप्राणायतनेष्वेकम् (चसू.२९.३) गुकचहस्बोतांसि (चवि. ५.८) शुक्रवहे हे, तयोर्मूलं स्तनौ कृषणौ च (सुशा. ९.१२) नृणां कृत्बदेहाश्रितं शुक्रम् (सुशा, ૪.२३) शुक्रवहे दे धमन्यौ ( सुशा, ९.७) इति शुकस्थानानि । मज्ञ: शुंं ग्रजायते (चचि. 9४.9६; सुसू. १४.9०) यथा पयसि सरिप: इक्षौ च रसो गूढ्तथा नृणां झारीरेकु शुक्क विद्यते। प्रसन्नमनसो हर्षात्तत्संभवतिते । बस्तिद्वारस्याsधो दूवद्जुले दक्षिणे पार्गे मून्नस्तोतःपथाव् पुरुषगुक्कं प्रवर्तंते (सुरा.૪.२१-२३) बालेडपि शुक्तस्ति । किन्तु यथा पुष्पमुकुलस्थो गन्ध इहास्तीति नैवास्तीति वा वक्तुं न शक्यते तयैव सौक्ष्म्याच्छुक्रस्थाsभिव्यक्तिर्नास्ति। बालानामपि बयः परिणामात् शुकम्रादुर्भीवो भवति। (चसु.9४.9¢) रसो मासेन झुकीभवति (सुसू, १४.१४) केचिदाचार्या अहोरान्नाच्चुकोर्पत्तिमाहुः। अपरे पडडादन्चं गुकत्वं याति इ्र्याहुः। सुश्रुतादीनां मते मासेनाऽन्नं गुँ्रं भवति (अह्हरा.३.६५-६६) बृष्याणि क्षीररसमधुकमापक्मव्माण्डहुंसादिपक्ष्यण्डप्रागाणि द्वृ्याणि प्रभावेण सब्यः शुकं कुर्बते
(अहारा. ₹.६५)
बहलं मधुरं स्निगधमविस्नं गुरू पिच्छिलम् (चचि. २.४(4०)) अविद़ादि, स्फटिकसंनिभम्
(चचि. ₹०.१४५) दृवं, मधुगनि, तैलक्षौद्र-
निभं च (सुशा. २.११-१२) सौम्यम् (सुशा. ₹.३) इति शुकस्वरूपम्। शुक्सारलक्षणानि- सौक्या: सौम्यप्रेक्षिण: क्षीरपूर्णलोचना इव प्रह्षवनहुला: स्निग्धवृत्तसारसमसंद्वतशिखरद्शानाः प्रसन्नस्निम्धवर्णस्तरा भाजिथ्णवो महास्फिचच्थ शुकसाराः । ते खीप्रियोपभोगा बल्वन्तः सुसैैर्वर्यांडsरोग्यवित्तसंमानाइपत्यभाजश्य भन्तन्ति (चवि. ८.१०९) स्निगधसंहतरवेताsस्थिद्नन्तरं बहुलकामप्रजं शुन्रेण (सुसू. ३५.१६) शरीरे शुक्सारर्धांजलिः प्रमाणम् (चरा. ५.१५) हुक्षं धैर्य चयनने प्रीतिं दे़बलं हर्ष बीजाथे च करोति (सुस. १५.४(१)) शुक्स श्रेष्टं कर्म गर्मोट्पादृनम् (अह्टसू. ११.૪) ओज: शुक्कमलः (अट्रा. ३.६૪) ओजः कुकस्योपधातुः ( शार्ञ. पूर्व. ५.१७) शुक्टनृद्दिल्क्षणानिवृं्दं श्रुंक्र अतिल्रीकामतां गुक्राइमरीमपि करोति (अहुसू. ११.१२) गुकक्षयलक्षणानि- क्षीणे शुके चिराप् प्रसिच्येत शुकंक शोणितमेव वा। वोदोड़्यथ्थ वृषणयोंमेंडू धूमायतीव च (अहृसू. ११.२०) श्रुक्रदोपजविकाराः- क्रकस्य दोषात् क्कीबमल्पायु; विरुपं का अपत्यं म्रजायते। तथा गर्मों न जायते पतति प्रस्नवत्यपि । दुएं हि श्रुक्र नरं सापत्यं सदुा? घ बाघते (चसू. २८.१८-१९) क्कैन्याप्रहर्षकुक्राइमरीक्रुक्रमेढशुक्रदोषाश्व तद्दोषजा:
(सुसू. २૪.९) बाताऽद्भिभिरप्टधा शुक्ुद्टिर्वातादिकुणपग्रन्थिपूयक्षीणमलाडडह्नयं बीजासमथं गुन्क्रमिति ( अहृशा. १.१०)
नेन्नरोग० शुकं द्विविधं सवणमबणं च, यत् कृष्णे द्रयरुपं भबेद्यद्वै सूचयेव विद्धं प्रतिभाति, उष्णमश्रु स्रवति, अत्यर्थ च पीडां करोति, तत् सव्रणशुक्रम्। इंदं रक्तजमसाध्यं च। तग्रापि यत् दृ्टेः समीपे न भवेद्वगाडं च न संस्रवेत्, अवेद्नावच्न च युग्मशुक्र, तव् समणशुकं कदाचित् साध्यं भवेत्। असितप्रदेशो सितं स्यन्दात्मकं नातिश्क् नाल्यभुयुक्तमाकाइो इवाच्छवनाsनुकारि भाति। तद्वर्नण शुक्रं साध्यतममिष्यते। गम्भीरजातं बहलं चिरोशितं शुकं कृष्क्रम् अस्ति। ( सुड. ५.४-९) सनणश्रुक्रचिकित्सा-सवणं शुक्कमुत्तानमवगाढं कर्कशं वाडपि शिरीषबीजादिभिर्घर्षयेत्। ताम्ररजःशड्बादि़भिरक्ननं गुक्रनाइनानं भवति। विभीतकाइस्थिमजा सकौद्रः:

झुग्रनाशानो भवति। अद्रणशुक्रचिकिस्सा-रक्कविस्नाबणं प्रदेहपरिखेचननस्यधूमाश्योतनाऽम्यझ्ञनतर्पणस्निग्धपुटपाकालेख्याऽ भ-जनानि। रक्तविस्नात्रणादिनोपक्रान्तस्य लेख्याक्जनेना।नजं शुक्रमपहर्तव्यम् ( सुड. १२.२७; असंड. १३) साध्य. Яणझुक-लक्षणम्-नेन्रस्य कृष्णभागे सितं स्यन्द़ाइडत्मकमल्परुगश्रुयुक्तमझ्रद्लानुकार्यन्नणशुक्रम् (सुउ.५.८) पु., मास० आषाढमासः (चचि. १. (२). १३;

सुस्स. ६.६)
ज्येष्टमालः (असंड, ४९)
( शुन्रा )-त्री., भैषज्य० वंशरोचना
(रा. ६.८५; पृ. ८१)
-कर-वि., शुक्रोत्पत्तिकरम् (अहृसू. ५.४१)
-क्षय-पु., शुक्रस्य क्षयः, शुक्कोटुष्टि:
(चचि, ११.६५) शुकक्षये मेढ्ववृषणवेद्नाऽराक्तिमैथ्रुने चिराद्दा प्रसेकः, प्रसेके चाल्परक्तश्रक्रर्शनम् ध्यवायशोषे गुकक्षयलिक्धिं च (सुड, ૪१.१७) शुकक्षये क्षीरसरिपोरुपयोगो सधुरस्निभधरीतानामपरेषां च द्वव्याणाम् (असंसू. १९.१४) तथा च शुक्कक्षीणो नरः मयूरकुक्कुटहंससारसानां ग्राक्यानूपौद्कानाम् च अण्डानि अभिकांक्षति
(सुसू. १५.२९.३१)
-क्षीण-वि., लक्षण० शुरुक क्षीणं यस्य स:
(सुसू, १५.२९-३ं१)
-ग्रह्ह-पु., लक्षण० शुन्कस्य ग्रहःः रेतोबिबन्ध:
(अट्सू, १९.३)
-घ-वि., गुक्रक्षयकरम् (असंसू. १२.र७)
-जननगण-पु., म्रव्यगण० चतुप्के मह्वाकषयवर्तो एको गण:, जीवकर्ष्भककाकोलीक्षीरकाकोलीमुद्नपर्णीमेदावृद्धरहाजटिलाकुलिन्ना इति द्रोमानि शुकजननानि दुव्याणि भवन्ति (चसू., ४.१२; असंसु. १५.२४)
-द-वि., शुक्रवृद्धिकरः ( सुसू. ४६.३५९-३६१)
-दोण-पु., श्रकधातोः चिकृतिः कुव्याप्रदृर्षाद्यः शुक्रदोषाः (सुसू. २૪.९)
-धरा-स्नी., श्रारीए० रेतोधरा कला (सुशा. ४.२०)
-नाशान-बि., शुकमः, शुक्क नाइयतीति
(चसू. २१.६२)
-पदोष-पु., शुक्रविकारः (चसू. १.१११)
-भाण्डी-त्री,, वनस्पति० इयामा त्रिवृत्
(घ. १.२૪५; पू. ५७)
-मांसल-वि., शुकं मांसं च यो जनयति सः (चसि. 90.२९) काकोली क्षीरकाकोली मुद्रपर्णी शातावरीं विदारी मधुयष्टयाsऽ高ा रूङ्नाटककरोसके आरमगुप्षाफलं माषाः गोधूमा यवा जलजानूपजं मांसमित्येते शुक्रमांसलाः (चसि. १०.२८-२९) -मेह-पु., रोग० ऋफढ़ोघप्रधानः प्रमेहभेदः (चनि. ૪.90; सुनि. ६.90) तन्र नरः शुक्राsऽ मं शुक्रमिश्रं वा मेहति (असंनि. 90.94) दूर्वादिकषायः ककुभचन्दुनकषायोऽग्रोपयोज्यः
( सुचि. ११.९) दू० ' भमेह'
-ल-वि., शुक्रकरम् (चसू. २६.६१)
-वहा सिर-ब्री.; गुक्रवाहिनी सिरा (सुरा. २.४५)
-वहस्नोतस्-न., शुक्रवहनाँ्थ स्रोतो० (चवि. ५.८) तस्य स्थानम्—वृषणौ। शुक्रह्स्तोतशेढ़ाप् मरणं कैब्यं वा भवति (सुचि, ७.३₹) तुदुष्टि: अकालयोनिगमनाभिग्रहाद़तिमैधुनाच्छस्खक्षाराइमिभिश्य भवति (चवि. ५.१९)
-वाहिन्-वि., शुक्ं वहतीति (असंशा. ६.४३)
-वाहिस्नोतस्-न , स्रोतो० शुक्वहुस्नोतः
(चवि. 4.99 )
-विधारण-न., शुक्रवेगनिग्रह्ः चलितशुकस्य बलाद धारणम्। शुक्रेेगविधारणं वा (सुचि. २४.११९) विष-वि. शुक्के विषं यस्य स:, यथा मूघिकाः शुक्रविषाः (सुक. ३.५)
-वृद्विकृत्तवि., शुक्रनृद्दिकरम् (असंसू, 6.₹२)
-वेगधारण-न., गुक्रवेगावरोधः शुक्कवेगविधारणात्तत्त्बवणं गुद्यवेद्नाभ्वयथुर्वर्रा ह्वघ्यथामून्रसह्वाभझवृच्घइमषण्ढताश्य भवन्ति । गुर्ररोधजविकारेgु ताम्रचूडमुराशालीनां सेवनं बस्तिरम्यद्भाइवगाहनं तथा बस्तिश्रुद्धिकरैः सिद्ध क्षीरं प्रियाः स्रियश्य भजेव् (अह्टस. ४.१९)
-वेगनिग्रह्र-पु., खुक्रवेगधारणम्, पांख्यकराणां श्रेष्टः
(चसू. २५.४०; असंसू. १३.३)
-डुद्धिकरवर्ग-पु., कुष्टैलत्वालुकक्ट् फलकाण्डेक्ष्वेक्ष्व्रि्वफेनकोशीरैः वसुकेक्षुरकैः झुक्रं सकद्वन्वनर्यांसैः शोधयेत् (असंसू . १५.२४)
-शोणितमकृति-स्री., शुक्रकोणितमेलनकाले ऋतुरूपे यो दोष उत्कटो अवति, स प्रकृतिमारभते (च. चवि. ८.९५) -रोणितसंसर्ग-पु., झुकरोणितमेलक:
(चशा. ३.३)
－श़ोधन－वि．，शुकदेपदरःः（चसू．४．е）
－रोधनगण－पु．，मृव्यगण० चतुव्के महाऋणाम्यवरों एको गणः। कुष्टैटबालुककट्रफलसमुद्रफेनकद्वम्ब－ निर्यीसेकुकाण्डेद्विव्ध्रुरन्युकोशीराणीति दरोमानि शोधनानि द्वव्याणि भअन्ति（चसू．૪．१२； असंसू．१५．२५）
－संपद्－－्री．，गुक्र्याइनुप्रत्रस्पोक्कर्षः（चज़ा．२．६）
－सार－चि．，कुकंत सारं परोहकृष्चलं यस्य स：，तहक्ष－
णानि－सौम्याः सौन्यझेक्षिणश्य क्षीरपूर्णलोचना इव
 प्रसअन्नित्ववर्णंस्वरा भाजिण्णबो महासिफचश्व गुक्राराः। ते स्रीपियोपभोगा बल्बन्तः ：सुखैध्यर्या－ डsरोग्यवित्तसंमानाऽपल्यभा习श्र भवन्ति （चबि．e．9०९；सुसू．३५．१६）
－स्रवण－न．，गुकस्य सवणम्（ अह्सा，४．१९）
गुक्न－पु．，नेन्र्ररोग०（अहुसू．२४．२）इ०＇नेन्र्रोग＇ शुकल－बि．，गुक्रःः（चसू，२६．६ऽ）
शुक्राघात－पु．，गुक्रस्साइनरोधः（अद्हस्．१७．२७）
शुकाशाय－पु．，शारीर० ग्रुकस्साडsरायः वृपणौ
（चचि．२६．७२）
शुक्राइमन्－डु，रोग० गुभाइमरी（अहसू．६．१९）
शुकाइममरी－ब्री．，रोग० ग्रुकड़ोपजकिकारेब्वेकः，श्राक－
निमित्ताइइमरी（मुनि．३．१२；सुसू．२४．९； अह़स．११．१२；असंनि．९．१७）
शुक्रोत्सेक－पु．，श्रुक्साaः，शुकाऽsधिक्यम् （हुचि．३७．१२६）
गुक－वि．，घर्ण० धनल：（ सुसू．३२．३）
कार्पासवर्वम्（ गुस．४६．२१२－२१३）
नेत्रसथं गुक्ममण्डलम्（र．२३．३१；असंसू．७．३६）
बनस्पति॰ जीरकः（घ．२．६८；पृ．८३）
कुन्द्：（घ．५． 940 ；प．२०9）
परणण्ड：（घ．१．२ऽ५；दृ．६७）
（ गुका）－त्री．，वनस्पति॰ काकोली
（घ．१．१३२；द．₹१）
मधुरस्कम्बे दब्य० गर्करा（चक．चवि．८．१३९）

－क्न्द्－पु．，वनस्पति० गुग्रा़्ड़：
（रापरि，७．३३；पृ．३५०）
（－कन्दा）－ब्री．，वनस्पति॰ अतिविषा（घ．१．१०；प．८）
－कर्कटक－पु．，पादिध्वेक：，श्वेतवर्णंक्रलीरः
（ सुसू．४६．११9）
－गतरोगविक्ञानीय－वि．，अध्यायसंज्ञा०
（घुख．४．9）
－पुष्पा－ब्री．，वनसपति० विष्णुक्रान्ता

> (ฮ. ૪.994; प. १५.6)
－पुर्पी－स्री．，वनस्पति० नागदन्त्ती
( रापरि. ५.२凶; प. ३૪२)
－भागगतरोग－पु．，रोग० नेत्रस्य बुकुभागे संभूतो रोगः । शुकुभागस्यैकादशरोगाः प्रदि़ाःः सुश्रुतेन （ मुड．र．३－ү）रोगाः－（२）प्रस्तार्येम（२）श्रुक्ठार्म （३）क्षतजार्म（६）अघिमांसार्म（५）स्ताखर्म（६） शुन्तिका（५）अर्जुनः（द）पिएकः（९）सिराजालम् （२०）सिरापिडकाः（११）बल्यासक： （उउ．४．३－૪）ғ०＇नेन्र्रोग．＇
－मणि－पु．，रल्न० मौक्तिकम्
（रा．११．६५；पृ．२१८）
－मण्डल－न．，शारार० नेत्रमण्डलेष्बेक，तेप्वपि च नेत्रे श्रेम्मणः प्रसादाच्छुक्रमण्डलं तत्वितृज्तम （असंशा．५．५9）
－मेह－पु．，श्ठेवमनिमित्त：प्रमेढमेद्व：，तद्धक्षणम्－नरः कफ्रकोपात् गुकुपिष्टिमं मून्न प्रमेहल्यभीक्षणम्त् （चसू．१९．४（s）न००＇पमेह．，
－रोहित－पु．बनस्पति० श्षेतरोहित：
（रा．८．१८；पृ．१९६）द०＇रोहितक．＇
－वर्ग－पु．，गुकुदृ्याणां वर्गः，खटिनी श्वेतसंगुत्ता：
शाद्वञ्युक्तिवराखिका：भृषाइइमशर्करा चेति शुर्टनर्गा：
－वर्ण－वि．，गुक्कृर्णीयः（ पदार्थः ）यथा कार्पासास्थि－
तकभसक्षारादिः（ सुसू．२९．२७）
－चुक्ष－पु．，बनस्पति० घवः（रापरि．९．५；पृ．२०५）
－राल－पु．，वनस्पति॰ कैडर्यः（रा．३．४८；पृ．१४）
－रोफालिका－सी．，रोफाली，निर्गुण्डी
（ब．४．く३；प．940）
शुर्काक्ष－पु．，जलच्चरपक्षि० सहिकाक्षभेदः，हंसभेद：，
अन्ये मलिनचन्बुचरणहंसभेदः
（ड．सुसू．४६． $904-90 \xi ;$ असंशा．२．५6）
शुक्कांगी－त्री．，बनस्पति० रोफाली，निर्गुण्डी
（रा．४．१२१；पृ．१५०）
गुकार्क－पु．，बनस्पति० ह्वेतार्कः（रा．१०．२९；घु．१३५） शुक्रार्मन्－न．，नेत्ररोग० नेव्रक्रक्ठभागगतो रोगः （ सुड．$\gamma . ३-\gamma$ ）नेत्रस्य क्रुक्षभागे कोमलं किज्धिच्छेतममर्म चिरेण वर्धते स गुक्ठार्माल्यो नेत्र－


रोगः ( सुड, ४.५) तचिकिस्सा-विस्सीण तनु बा गुकाक्म झुक्रदेन लेखनाअैंनेरेवोपचरणीयम् ( सुड. १५.१५; असंड. १३) दू० ‘नेन्र्ररोग.' शुङ-पु., नवपह्ववः (चसू. १.७૪) शुहा-स्री., नवपद्धनम, प्रल्यग्रपह्धवः
( घुचि. ३४.१२)
शुचि-वि., शुचिताकरम् (चसू. ५.s.)
बाह्याभ्यन्तरसौचयुक्त: ( गुसू. ₹४.9९-२१)
अनुपहतम् (इ. .ुसू. . ४..२०) वैखगुणेण्वेको गुण:
पु., मास० ज्येप्षमासः (चचि. १(२). १३; सुसू. ६.६) आषाठमासः (चसि. ६.५)
-द्रुम-पु., घनस्वति० पिप्पलः (घ. ५.८९)
-वीर-पु., चनस्पति० द्र्मः ( घ. ४.१३३)
गुण्ठ-पु., न-, बनस्पति० गुण्ठः ( घ.१.८३ )
( गुण्ठी )-त्री., वनस्पति० सुगन्धिक्द्धविशोष:, ज्रुफ्कर्द्कम्, महाकषायवर्गें तृष्वितगणे तृष्णालियमहणगणेडरोंद्नगणे चैंक द्वब्यम् (चसू..४.११-१४) गुणाः-कडुरण्णा स्निग्धा घृष्या कफवातमी सोथकृम्यरुचिश्वासपाण्डुश्कीपद्दोदररूल्बबन्धाधमाननाशिनी (घ. २.८२) रसझोषार्जणनारिनी ( सुसू. ४६.५१9) कामलाओी (युड. ४४.३०) हिकानारिनी ( सुड. ५०.२२) सीषंविरेचने उपयुज्यते (चसू. २.५)
हि.ं-अदरक, सोंड.
म.-सुंट.
ग. - अडु.
बं.-अदा, सोंठ.
ता.-चक्क, गुगु.
फा.-क्षंजाबिल.
शुण्ठक-न., बनस्पति॰ ग्रुण्री ( बच्चि. १२.४૪)
श्रुण्टिक-न., वनस्पति० ज्रुण्ठी (चचि. १२.४૪)
शुण्डिक-प., वनस्पति० हीहिः (रा.१६.११७)
शुण्डिन्-पु., वनस्पति० हीहिः ( रा. १६.११५)
शुण्डी-ब्बी., वनस्पति० बस्तिगुणुड्डी (रापरि. ५.२०) शुद्ध-वि., योग्य औषधप्रयोगः, या भेषजयोजना दोषमेके शमयेन्नान्यं दोष्पदुदीरयेत्, सा शुन्दः प्रयोग इल्युच्यते (चनि. ८.२₹)
शोधित:, कृतवमनबिरेचनादि:
(अहसू. २०.१३; ४.२०)
केबळ:, हत्तरासंबब्ध: ( सुनि. १.६३)

वि., कणायरझितम् ( सुचि. ३५.१५)
न., ल़नण० सैम्ववम् (घ. २.२५)
(गुदा)-बी., शर्करा (घ. २.१०४)
कुसुभ्भम् (प. ६.११८)
-कण्डता-स्री., लक्षण० गुर्द्कणुस्य भावः
(अहसू. $9 \% .96$ )
-कोष्ट-वि., शुन्दं कोष्टं यस्य सं; शोधितकोष्ट: (चधि. १.२८)
-देह-बवि., बमनविरेचनादिभिर्यस्य सोधितो देहो यस्य सः (र. १६.१२-२५)
-लोह-न., खनिज॰ ग्रयो लोह्रकाराः, कुबंं लोहं पूतिलोहं मिभ्रलोहं चेति । तन्र स्वर्णरजतताम्रलोहानि झुद्रोलहानि (र.५.१) -वातहत-कि., क्युद्देन कफाघसंसृट्थेन बातेन हत: ( सुनि.9.६₹) -व्रण- पु., सावरहितो नणः, उक्षणानि-त्रिदोषैरनाकान्तः इयावौहः पिदकाडन्धितः समोडवेद्नो निराब्बानश्न (असंख. २९)
-शुक- वि., गुर्दं गुकंक्य सः, अदुप्शुक्त इलर्थर्श
(असंसा. २.२२)
-धुकक- न., नेत्ररोग० कफाच्छह्ट्य इ्व नातिस्क झुक्क च। तत्साध्यम् ( असंड, १३.२२६)
-सच्च- वि., सात्विकमकृतिः, लक्षणम्- आरोग्यं प्रशमो रूपं ज्ञानं विज्ञानं आर्थता दीधीमायुः सुखाsत्यक्तं च ( कासू. २く)
शौचमास्तिक्यं- कृतज़ता दाद्धिप्यं ज्यदसाग्र: शौंयें गाग्मीर्यं नुद्विमेंबा स्टृति: शुकृधर्मरचिर्भिकरनभिष्बह़्तमोगुणविपर्यंग््रति श्रुद्दसस्वलक्षणानि (असंश्रा. ५.१९) -सत्वज-वि., गुद्हसत्वग्रुक्: (असंशा. ५.१९) -स्तन्यलक्षण-न., शीतलममलं तनु शाड्रावभासमष्सु न्यस्तमेकी भावे गच्चल्यफेनिलमतन्नुमन्नो-
 ( मुरा. 90. ३१)
-स्नाता-वि., रजसाडsड़ै गुर्दा पश्यात्न्नाता अन्तबैहि:गुद्देल्यर्थ:
( सुशा. २.२५; का. जातिसूर्तीय. शा. ०) -ह्टद्यता-स्री., ह्दगस्य निर्मलत्वम्, निर्मलह्ह्यदता (अहुसू, १४.96)
खुद्धातीसार-पु., रोग० निरामानीसार:
(अदृसु. १९.२) द० 'अतिसार'

शुर्दानिल्रां-वि., असंसट्टेन अनिलेन पीडित:, केवलवातपीडितः (चचि. २८.१९८)
गुद्वर्तवा-वि., झुद्दमदुधमावेंबं यस्याः सा
( बुरा. २.२४)
धुद्धाघर्त-पु., यढ़ा घातूत्रां संत्वपातनविधी यह्विः ः पदी़तज्वालः अतोच्क्रायसंयुत्तः भवेत्तदा स कुनाबतों क्षेयः। अयमेन काल: सच्चनिर्गमनाथँ योग्यः। रसाणंवेकेसैज नाम ‘लोहारत्र'’ इति प्रसिद्दम्

$$
(\tau .6 .46)
$$

शुद्धास्र-न., शुदरन्कम् ( अह्हसु. २६,४२)
शुद्धि-स्री., शोधनं नाम द्रोपापाकरणम् (चचि. १२.५;
चसि. १.१२; मुशा. २.१; असंसू. २९.२२;
अढ़ू. Ru.४ज)
-कर-वि., गुल्धिं शोधनं करोति इति श्रुन्दिकर:
(अहस्, १९.૬१)
-कास्द्धिन्-वि., शोधनाभिलर्पा, यः कुन्दिं काछ्वृते स: (असंसू. . 6)
-वर्ग-दु., भैषज्यगण० अयं सोधनगुणयुक्त: काचटन्वणाश्राणां समूहः (र. ₹.१६५)
-श्युद-वि., शोधनाढ़िना शुदः (असंसू. २७.२१) शुद्दोनारता-ब्री., लक्षण० शुदोद्ढारस्य भाव:
(अढ़सू. $9 \gamma .96$ )
शुध्युपाय-पु., गुदीकरणार्थ क्रूत डपायः (चशा.५.१२) शुनकचध्धुका-ब्री., वनस्पति० क्षुदचघ
(रापरि. ૪.२२) शुनकचिह्झी-स्री., वनस्पति० चिह्रीभेदृ:, गुणा:कडुसीक्षणा कण्ड्डित्रम्नणारारिणी च (रापरि. 60 ) शुम-बि., न., मान० प्रस्थद्वयमू, अधाविशत्यधिकरततोलकं मानम् (र. ११.८)
दरींनस्पर्शीनरसनघ्रणनथधवणादिभिर्यिस्मुखदं
तच्चुभम्म ( मुड, ૪७.२५)
( गुभा)-बी., ग्रनस्पति० श्रेतदूर्वां (रा, ८.२₹०) F० ' दूर्वा
शर्मीभेद़ः (रा, ८.१४०) द० ' शर्मी '
पाटा (घ. १.००)
बंशरोचना (चचि, ८.१४५; र. २७.५२;
गोरोचना (र. २७.५२; रा. १२.३₹ )
प्रियन्नु: (रा. १२.२९)
-करी-ब्री., बनस्पति० रामी (रा. ८.१५२)
-कर्मन्न्न., दोषपश्रमनं कर्म (अद्सस. ९.२२)
-गन्धक-न., भैपज्य० बोलम् ( रा. ६.११५)
-द-पु., वनस्पति० पिप्पलः (घ. ५.७०)
-पत्रिका-ह्री., बनस्वति० शालिपर्णी ( रा. ४.११५)
शुभ्नन्न., लनिज० रौप्यम् (घ. ६.५)
कासीसम् (र. १३.१७६)
लवण० साम्भरल्यणम् ( रा. ६.૪6)
बनस्पवि॰ उसीरम् (रा. १२.२७)
पदाकम् (रा. १२.१४९)
अभ्रकम् (धपरि, ६.₹)
(गुभ्ना)-बी., आहार्दव्य० शर्करा (घ. २.१०४)
बंइरारोचना (घ. २.५५)
-कुष्ट-न., रोग० श्येतकुष्धम् (र. २६.३३)
-गौर-पु., बनस्पति० सर्पपः (ध, ४.૪२)
-पुप्प-पु., बनस्पति० ससखसः खसिल:
(घ. ६.9२०)
-मरिच-न., वनस्पति० मरिचम् (घ.२.९०)
शुग्रनी-ब्रो., बनस्वति॰ कुडुतुश्वी (रा. ५.२८०)
चुभ्रांशु-ु., वनस्पति॰ कर्पूर: ( रा. १२.५६)
झुभ्राल्डु-पु., चनस्पति॰ महिर्पीकन्दः, गुणाः-कडुरुग्गो रच्यो मढ़ासिड्किकः सित: कफवातामयझो मुसजाड्यहरश्य ( रापरि. ५.३३)
शुल्व-न., खनिज॰ ताम्रम् (र.५.५९; र. १.४१,घ.६.९)
-नाग-न., वाम्रनागयोः संक्कारविरोवेण मेबनम्, समभागमाक्षिक्रेण मारितंत ताम्रं पछ्धमित्रसंस्खारेण समुस्थितं क्रुर्यांत्। पवं दराबारं क्रेख्वा तदन्मारितं विद्युध्ं नागमिल्येतदुभयं मिथः समं चतुपल्लमिवं गुहीव्वा पुनः समभागेन नीलाजनेन मारितं पश्वमित्रसंस्कारेण पुनस्थापितं कुर्याँ्। एवं सप्तवारं मारणपूर्वकोट्यापनेन संश्रुद्धमेवद्रव्यद्वन्दें झुल्बनागमिल्यर्थ: (र. ८.१८-१९)
गुपा-र्री., वनस्पति० कासमर्द्रः (चसू. २७.८८) शुषिरस्नागु-बी., शारीर० सच्छिद्नस्नायुः, सुष्रा स्नायच आमपकाशयान्तेपु बस्तौ च विद्यन्ते ( बुशा. ५.३२)
गुक्क-वि., अनार्द्नम ( असंशा ११.५)
(डुका)-त्री., रेबतीग्रह०० रेबतीविंशातिनाम्नामेकतमं नाम (काबालग्रहचिकिसा०) योनिज्यापद्० ( चसू. १९,४ (३)) ब्यवायकाले वेगान् रु्धन्ल्याः प्रकुपितोडनिलो विणमून्रसंगाँँ योनिमुखस्य च शोषं कुर्यास्सा श्युका योनिः (चचि. ३०.३२; असंड. ३く)

कण्ड्र-त्री., लक्षण० शुर्ककण्ड्डा पीडितो स्रण: शायने ऽक्नानि घर्षति रोदिति मर्दूनमिच्छति च (कासू, २५.३。)
-कास-पु., रोग० कफादि़िनिप्टीवनरहितः कासः (अढ्टस, ६.६५;चनि. १.२१) दु० 'कास' लक्षण० (चनि. १.२१)
-चूर्णित- बि., आद़ौं शुक्कः पश्याच्चूर्णित:
(चचि. १(३).३)
-चछर्दि- स्री., लक्षण० डुका च असौ छर्दि:, वातज्वरस्यैंक लक्षणम् (चनि,१,२१) दू० 'छर्द्र ' -द्रव्यमान-न., पलादि्मानम् ( सुचि. ₹१.6; चक. १२.96)
$-प ा ण ् ड ु-प ु ., ~ र ो ग ० ~ ब ा त ज प ा ण ् ड ु ः ~(र . ~ १ ९ . ७ ९,-८ ૪) ~$ द. ' पाण्डु'
-मांस-न., आर्द्रतारहितं मांसम्, गुणाः-तच अरोचंक गुरु प्रतिइगयक्रुच्च ( मुसू, ४६.१२७)
-मूलकयूष-पु., शुब्कमूलकानां यूप:, स च द्दिकाश्वासनिवारणः कफग्रह्ण्यां च रास्तः
(चचि. १ง.९s; चचि. 94.98\%)
-रेबती-ल्री., रेववीग्भह् सा जातहारिणी; (का. क. रेबती ) तया आविष्टस्य लक्षणानि-पुरीषन्नवता, पुरीषहीरीतस्थं, क्रमेण सर्बाइझक्षयः, केशाइातोsन्देषः स्वरदैन्यंय बैवण्ग्र रोदनमुदरे ग्रन्थयः सिराश्य दीर्घकालानुवर्तनें गृध्रगन्घिर्वम् (असंड. ३)
-राक-न., आहारद्धघ्यम्, झुछ्क शाकम्; तच प्रकृल्या गुर (चसू. ५.9०) सक्षेदेशजं शाकमिर्येके (चचि. १९.३२)
बनस्पति० क्रासमर्द्व: (चचि. १९.३३) शुर्कनार्ताककचरिकादि ( हे. अद्रसू . ६.३४)
स्तनी-वि., शुकौौ स्तनैा यस्याः सा (कासू. १९) शुष्काक्षिपाक-पु., नेत्ररोग० वह्रक्षणानि-नेन्रं निमीलितं कठिनरुक्षवर्त्म, विलोकने आकुलद़र्रानमुन्मेयेऽतिकटिनं भवति, स सध्यः ( (ुड. ६.१२६; असंड. १८)
शुष्कान्न-न., पिप्टान्चादि तदुमिमान्यकरम्
(सुस्, ४६..४९७)
शुण्कार्इस्-न., रोग० अइोभेदः (चचि. १४.१६९) द० ' अर्शास्' नेत्ररोग० नेन्नवर्म्मनि संभूतोडन्तरेपु खरः सतधो दीबोंडरोंबदहुक्रशश्व भवति, स साध्यः (सुड. ३.१४) शुष्काशुष्क-न., भैषज्य० समुनफेनमू (घनि. ३.१५४)

शुष्काश्न-न., गुफ्क च तद् अस्त्र नाम रधिरम्
(अहुसू. २१.५२)
राक-पु., शालि० (अह्टस, ६.२)
धान्य० धान्यझूकम्, 'कहस' 'क्कलळ' इति मराठीभाषायाम् (असंड. २५; अहस् . ₹०.99)
जन्तु० सजन्तुजलमलः (सुनि. १४.१) विषजनतु: (मा.) उपरजलेकु बाहुल्येन दइयमानः कश्रि-
 विपवान् रोगकारकः (असंड. ३८)
रोग० न०० 'गुकद़ोप' (सुनि. १४.३)
योग० मेढ्रून्बिकरः कामसूत्रादौ व्रास्यायनाद्युक्षो योग: (चचि. ३०.१६७)
-क्रिमिशूक-पु., शूकनतां क्रिमीणां गूकः, आगन्तु-
झोथकारणम् (चसू. १८.४)
-ज-पु., भैपज्य० यत्रक्षारः (घ. २.१०)
न., धान्ये ग्रूकधान्यम् (अहुस्. ६.४)
-तुण्डविष-पु., ग्राणि० जन्नमविपघिशोष: सूक्ष्त-
तुप्डोचिटिद्रवरटीशातपदीशूकन्रलभिकाश्रह्निभ्रमरा:
शूकतुण्डविषाः (सुक. ₹.4)
-दूपित-वि., इूक्केन दुणिं नीतम् ( मुनि. 98.90)
-द्रोष-पु., होफसो वृद्विकराणां योगानामतियोगाहु-
योंगाद्धा जागमानो रोगः, शूकनिमित्ता ब्याधय एव शूकद़ोपाः कध्यन्ते ( हुनि, 9४.9)
रोग० रूकलिन्न दृन्दिसिच्छ्वतामक्रमश्रवृत्तानां ग्रकदोपनिमित्ताः दशा चाहौ च ब्याधयो जायन्ते। तघ्यथा-सर्षपिकाऽष्टीलिका ग्रथितं कुन्मीकाऽलजीमृद्दितं संमूटपिडकाडवमन्थः पुष्करिकास्पर्शहात्वानि त्तमा शतपोनकस्त्वक्पाकः शोणितार्बुंदे मांसार्बुदं
मांसपाको विद्द्धिस्तिलकालकर्बति ( सुनि. १४.३) -दोपनिद्रान-न., अध्यायसंज्ञ० (सुनि. १૪.१)
-धान्य-न., शूक्कयुक्तं घान्यम् (चसू. २७.६;
अद्टसू. ६.9)
-निपातन-न., गूको नाम लिज्मृृद्धिकरं सविषकीटशूककृतं लेपाड़ि, वस्य निपातर्न प्रयोगः। शूकनिपातनार्मकुपिता दोवा मेढ्दू श्ययधुं कुर्वंन्वि (स्रनि. १२.७)
-पत्र-पु., निरिषसर्प० ( सुक. ४.३४(४)
-पूर्णगलास्यता-बी., लक्षण० शूकपूर्णों गल आस्यं च मस्य तस्य भाकः; गले आस्ये च शूरैंबेंधनवद् बेद्ना (चचि. १८,५)
－वृन्त－पु．，सविपकीट० विश्वम्भरभेद्धः（सुक．८．३३） द०＇विश्वम्भर＇
－वृन्तविप－न．，शूकवृन्तकीटस्य विषम्，तचिकिस्सा－ तगरां कुष्टमपामार्गस्तथैव भृं स्वरसपिष्टा कृष्ण－ वल्मीकमृत्तिका（सुक．द．4\％）
－रिान्नी－खी．，वनस्पति० कपिकच्छू：（रा．₹．२०१） शूकर－पु．，पशु० घराहः，वन्यगूकरः（अह्टस．१．२く） शूकरबस्तिर्बस्तियन्त्रांथ प्ररास्त：
（ सुचि．३6．906）
（शूकरी ）－स्री．，बनस्पति॰ वाराहीकन्दः
（चचि．९．૪ं६）
－दंघ्रक－पु．，ध्रुद्रोग० लद़ाहो रच्छपर्यन्तस्त्वक्पाकी तीवचेद्नः कण्डूमान् जनरकारकश्र अयं＇वरादद्राढ＇ इति लोके प्रसिद्न：（ मा．）
－दंश्रा－प्री．，वराहस्य दंश्रा；मधुघृत्युक्ता ब्यझन्यच्छ－ नीलिकासु लेपाथमझुपयुज्यते（ सुचि．२०．३६；

असंड．३し）
－चसा－ल्री，बराहमांसस्नेहः（चसू．२६．८૪）
－वीहि－पु．，धान्य० नीहिभेद्ः（अहसू，६．९）दू० ＇नीहि＇
शुकराक्षिता－ब्री．，अधोदृप्टित्वम्，ब्यधन्दोषभवो रोगः， असौ अहिताचारादूपि भवति（सुड．१७．८५－८६）
राकरास्थिक्षार－पु．，क्षार० हस्तिमेहे पानार्थमुप－ युज्यते（सुचि．११．९）
शूकाजीर्ण－न．，न पुनः पुन्दुर्रवचारितड्रूकविक्रतिरूपमे－ बाजीर्णम्（सुनि．१४．११）
रूद्र－पु．，सर्प० लक्षणम्－महिपीद्विपिवर्णः परुषत्वर्भिन्न－ वर्णश्र，अन्र सर्पेपु परिकल्पितं रादलं केवलं सर्पभदामिम्रायकमिति शेयमू（सुक．४．२6）
－प्रिय－पु．，घनस्पति० पलाण्डुः（रा．6．900）
राू－वि．，शोथयुक्कम्（चसू．२६，४३：（२）；
सुचि，२३．»）
（ रूना）－ब्री．，योनिरोग० शोथयुक्ता（गर्भिणी） （काचि．गर्भिणीचि．）अन्तरंसी，सूचीमुखी योनिः（चचि．₹०．८२）
－गुह्योदर－वि．，शोफयुक्तं गुद्यमुदरं च यस्य （चर．६．१४）
－ता－प्री．，लक्षण० उच्हूनता，उत्यतत्व्वम्，अन्तर्मृते
शिशौ लक्षणमेकम्（ सुनि．८．१२）
－पाद－वि．，शोफयुक्तः पादो यस्य，सः
（चइ．६．9४）
－पाद्कर－वि．，शोफगुक्तौ पाद़ी करौ च यस्य सः
（सुड．४०．१७४）
－पायु－वि．，शोफवान्पायुर्यस्य सः（अढुसू．१9．4）
－रसन－वि．，उच्छूनजिए्वःः（ असंड，૪₹）
－वृपण－वि．，शूनौ बृपणी यस्य सः（असंशा．११．१७）
－संकाशा－वि．，शूनवत् प्रतीयमानः，शूलतुल्य： （चड．．＜．90）
－हस्त－वि．，गुनौ हसौौ यस्य स：（चइ．€．१४）
शूनाक्ष्वि．，शूने अक्षिणी यस्य सः（चचि．१३．५२）
रूनाक्षिक्टट－वि．，शोफयुन्छोऽक्षिकूटो यस्य
（चनि，१६．१५）
शून्य－वि．，अधिवस्तृभिम्नुज्यै रहितम्（गुहादि ）
（असंड．३．૪६）
（ रूल्या ）－ब्री．，वनस्वति० नलिका（घ．₹．४३）
चगृह－न．，जनरहितं गृहम्（असंसू．३．૪६）
－ता－स्री．，लक्षण० मस्तकाद़ौ संविदभावः
（चसू．१७．३१）
रिक्तरम्（ अहृसू ．११．१६）
－त्व－न．，रिक्तत्वम्（अह्रसू．११．१६）
－देह－वि．，रिक्को देहः शाचिहीनो देहः यस्य सः
（चसि．१२．४）
－मध्य－पु．，घनस्पति० नलः（ घ．४．१४१）
－शरीर－वि．，बलहीनदे़ः（ असंशा．₹）
－रारीरा－वि．，प्रजाता खी，गर्भच्यपगम एन्त रारीर－
श्यून्यत्चे हेतुः। तथा प्रत्राहणवेदुनाके द्रक－
नि：स्रुतिश्र विशोषेण हेतु：（चक．चशा．८．૪ऽ）
－हद्रय－न，लक्षण० विचाररहित मनः हर्षामर्षादि－
विकाररहितमन्तःकरणम्（चचि．९．६）
शून्यागार－न．，निजनगृहम्（ बुरा．90．४६；
सुचि．२४．9१）
रून्याटवी－बी．，शून्यारण्यम्（अंशा．१२．१९）
शूर－वि．，विषादरहितः（सुस्ष．३४，२०）
पु．，बनस्पति० सजंकः（ध．५．१२३）
लक्कुचः（रापरि．९．४४）
ससूरिका（रा．१६．१४९）
चित्रक：（रा．६．१२५）
－सेनक－पु．，ऋषि० रससिद्विप्रदायकः रसरत्नसमु．
चयकारेण प्रकीतितिते सत्रविशतिरसभ्रदायकेषेक：
（र．१．१－२）
रूर्प－पु．，मान० द्रोणद्वयम्（चक．१२．१६；
असंक，e，१६९）

पात्र० वंशर्निमिंत धान्यातुषमृत्तिकादिनिरसनोपयोगि दीर्घायते पाI्रम्, 'सूप ' 'झ्ञलिया ' इृति लोके (असंड, १; र. ५.२२)
-पर्णी- त्री., बनस्पति॰ मुदूपर्णी ( घ. १.१३८; असंड. १५)
-पर्णांद्रय- न., चनस्वति० मुद्रपर्णी मापपर्णीं च (चचि. १.४३) शूल-पु., रक्षण० रजा (चसू. १४.१३) मज्ञास्थितातस्य कुपितानिलस्सैंक लक्षणम् (चचि. २८.३₹) सर्बग्यूलउक्षणेपु वायुरेव प्रधानं कारणम्र (मा.) रोग० राहुस्फोटनबन्यस्माच्छूलासक्कस तीवा चेद्ना भवति तसाच्छूल्लमिहोच्चते (युउ. ४२.८१) शूल्रोगोो्वत्तिकथा-पुरा मद़ननाशाय कुवितो हरः: शूलं मुमोच। तं प्राणहरं शूलमागच्छन्तं दृष्षा भयाफ्रान्तोडनइस्त्राणार्थै विण्युरारीरं प्रविवेशा। ततः स शूलो विण्णुमेव पहरंतु यावरूच्छति तावद्विण्णुतुक्रारमहिम्ना तै्रैव भूमौ पपात। ततोडनन्तरं पघ्खभूतासमकं श्रारीरं प्रविशय तदे़े दूषयन् श्यूबरोगः सङातः । (मा.) हेतसंभ्रात्तःः- वातमूत्रपुरीषनिम्रहातिभोजनाजीणाध्यशनाखस्सविस्द्राब्रसेवनानि क्षुल्काले पानीयपानं विर्बसेवननं विटान्रह्युकमांसानां तथैवंविधानां द्व्याणां सेवनात् शूलो जायते ( मुड. २२,6८-८०) संख्या-वातर्तपपत्तन-कफजसंनिपातजामजपरिणामशूलान्वद्धवाल्ययूला-
श्रेल्याद्यः शूल्ग्रकारा भबन्ति। तत्रापि परिणामश्येल: कफजनातजपित्तजकफजद्वन्द्बजसंनिपातजमेदास्सप्तथा। तत्र वातग्यूल:-अतिब्यायामयानमैधुनेम्यः प्रजागराच्छीतजलातिपानात् कलायमुद्रकोरदूपादिभक्षणाद्वतिर्क्षाशनात् कपायतिक्तातिविरुजनान्नाद्विण्मूत्युक्रानिलवेगरोधाप् शोकोपबासादतिहास्यान्दाषणाहा प्रवृदो वायुः पार्श्वपृष्ठ. हत्वत्रिकबस्तियदेदोरोपु घूलं जनयति। जींणे पद़ोशे घनागमे शीते च स सुतरां गाढं कुष्यति। अयं मुहुर्सुहुरुपरमं प्राप्नोति प्रकुप्यति च। संस्वेद्वाभ्यय्बनमर्दृनः स्रिभ्रोष्णभोज्यैश्र शां याति । पित्तजग्रूल:-अतिक्षारो प्णविद्दाहि तैलनिष्पाव-कुलन्धसौबीर्यूपसुराविकारसेवनैरतिकट्वम्लपदार्थ-
भोजनेन कोधेनायासेन सुर्यातपेन मैधुनातियोगादा प्रकुपितं वित्तं नाम्यां तृण्मोहदाहातारिकरं स्वेदमूर्छ्छांभ्रमचोषयुक्त शूलं करोवि। विशेषतश्र मध्याह्देऽधरार्ने शारहतौ भक्षितबतो

विद्राहकाले च पीहां करोति । किं तु सीतस्वादु भोजनैच्य प्रशाम्यति। कफजगूूल:-आन्पूपांस-जलचरमांसकिलाटपयोविकर्रैमौसेधुपिप्ृक्रारातिलगाष्कुलीसेबनेनान्यैश्य बलासननैकेंतुभिभ्व प्रकुपितः ्रे $\quad म ा s s म ा श य े ~ श ु ल ं ~ क र ो ष ि । ~ त े न ~ च ~$ हृद्धासः कासः सद्नमरचिल्लालान्नावो बन्कोष्टता श्रिरोगुरुख्बमिल्यदी़ीनि लक्षगानि भंबंति। सूर्योंदये श्रिशिरे बसन्ते भुक्ते सति चायें पीङां करोति। सांनि-पातिकरूल्:-प्वस्स्र्घंलक्षणसमन्वितो भर्वन्ति । परिणामयूल:-यदा। सौर्निंदानेः प्रकुपितो बायु: कफवित्ते ब्याध्य संनिहिवस्तिशेचद़ा स परिणामहूलं जनयति। सामान्यलक्षणानि-आछारे पच्यमाने यच्हूलं तद्वेक परिणामजं जानीयाप्। वातिकपरिणामघूल म्-आधमानाटोपविण्मृत्रस्धनारतित्वेनयुक्तं स्निभ्षोण्णोप्शामभायं विजानीगार्। पैन्तिक तु परिणामशूलं तृष्णादाहारातिस्खेदोपेतं
 कफजस्तु धर्दिहहलाससंमोहोपेतः स्वलरलव़ीरसन्ततिः कटुतिक्तोपशान्तश्र भवति। संसृष-
 तु क्षीणमांसबल़नल्मसाध्यं विथात्। अन्नद्रवाष्य-शूलः-पथ्यापथ्य्रयोगेण भोजनाओोजनेन चाल्ले जीर्यैमाणे जीर्णेंडजीणें च हूल: सऊायते। न च कद़ाचिच्छम याति। नच स्वास्थ्यमभुतेते 'बान्तमात्रे जरतितिं झूल्यमाब्डु च्यपोहति' । (मा.) चिकिस्सा-यस्माद्रत्रुकारी पवनस्तसाच्चरया तं जयेव। वर्ँन ग्रूलाभिपन्नस्य खेद् पुन सुखानहो भवति ( सुड. ४२.८८) बमनं लड्बनं स्खेद् पाचनं फल.लवर्तयः क्षारा»चृर्णानि गुटिकाः गुलनाशताः शस्यन्ते ( सुज. 82.984 )
( शूली )-ब्री., वनस्वति॰ अस्याः पथं शूलबत्, मूलं तु धूसरमस्याः शाखा न विद्यन्ते, सा च जलक्रया पिच्छिला महिर्पीत्रिया मृदुलता; गुणाः- पिच्छिलोष्णा गुस्नौंल्या पित्तदाइहरा बल्या रूय्या दुरधबृद्बिकरी च ( रापरि. ८.६८)
-केसरिन्-पु., पारदयोग० द्विभणेन गन्धकेत पारदं संमर्म्य त्रिगुणे वाम्रसंपुटे संरोधयेत्। ऊर्जांबो लवर्ं द्वर्वा मृद्नाण्डे प्रक्षिप्य गजपुटे पाचयेत्। मात्रा-गुज्जाद्वयम्; अनुपान-पर्णखण्डं तदनु च हिद्नुतुण्ठीवचाजीरक्सरीचानामुष्णोदकेन तोलकमान्रं चुर्ण पिदेव्। फलम्- असाघ्यूूलनारःः
(र. १८.996)
－क्षय－पु．，शूलापनोद़，शूलनियृत्ति：
（अहुसू． 96.94$)$
नाजकेसरिन्－पु．，पारद़योग० पारद़गन्धकद्रिि－ तालान्येकद्वित्रिभागानि गृहीत्वा तेषां कजर्लीं च कुत्वा पलताम्रसम्पुटे स्थापयित्वा पिधाय च गजपुदे पचेत्। सम्पुटं ताइदाकण्डं सैन्धवेन पूरयेत्। बस्र－ गालितममुं रसं कृष्यां स्थापयेव् । कूपीं सैन्धवपूरिते भाण्डे स्थापयेत्। मात्रा－बह्दम्，फलं－शूलनाशः （र．96．948－4६）
－गुल्मान्रिरक्षोघ－पु．，बनस्पति० हिछ्रु：（रा．६．प⿳）
－घातिद्राक－न．，द्वव्यगण० शूल्म्नगण：
（असंसू．१६．२७）शूल्यर्रामनवर्गः（चसू．४．१७）
－घ－वि．，शूलनाशानम्（अहुसू．८．१८）
－झवर्ग－पु．，हुल्फमश्रनवर्गः（असंसू．१५．૪४）
－चिकित्सित－न．，अध्यायसंज़ा०（ का $९$ खि १८．१）
－पत्री－ब्री．，वनस्पति० शूली（रापरि，८．६८）
－पाणि－पु．，वनस्पति० शाम्भुः（असंड．३）
－मशमन－वि．，शूल्यः（ चसू．．४．८）
－प्रशमनवर्ग－पु．，महाकपायवरों श्रोक्त एको गण：， तन्र पिप्पली－पिप्पलीमूल－चब्य－चिन्नक－शृन्नवेर－ भरिचाजमोदाजगन्धाजाजीगण्डीराणीति न्वन्याणि दरा（चसू，४．१6）
－विम्रेपण－न．，नानाप्रकारार्विशूलाह्तगान्रस्येव बेद्ना（सुसू．२२．११）
－हन्त्री－त्री．，वनस्पति० यवानी（रा．६．१४१） शूल्गन्तक－पु．，पारदयोग० पारद्भस्माभ्रकमस्मनी प्रत्येंकं पलं ताम्रभरम दे पले गन्धकं पलत्रयं दृरितालं विमलं स्नर्णमाक्षिकं च कषं，पलार्धसम्मिता लाइ्रली－ कम्द्नागबत्रौ पलार्धकौ चतुण्पलं त्रिवृच्चूण्ण सर्वाण्येतानि भूक्यामलकीरसेन द्न्तीकाथेन च सप्तथा भाबयेत्। मात्रा－वह्धम्，अनुपानम्－ आर्द्रकस्वरसः，पथ्यं－दृधिभन्हम्，फलं－सर्व－ रोगसर्वश्श्लहरख्वम्（र．१८．१३४－३८）
शूंलारि－पु．，बनस्पति० इड्रुदी（रापरि．८．१७）
शूलाविए－वि．，शूलार्दितः（ सुड．४०．s）
शूलिकाम्रोत－वि．，लोह्वादिशलाकारोपितम्，इद्मेव श्रूले पक्ताव् शूल्यम् अभिधीयते
（ सुसू．૪६．₹५५－३५६）
रूलिनी－सी．，वनस्पर्पत० रूली（र．२३．२२－२३） चित्रकः（र．२३．२२）
रूल्डीक－पु．，देश० तत्रस्था जनाश्र；अयं मांसाद्यिसात्य：
（चचि．३०．३१६）

शूलोदेप्रन－न．，शूलेन कृत्वाऽझमोटनम् नाम शूलहेतुंक
（सुक，૪．३し）
शूल्य－न．，शूल्यक्कमांसम्（अढ्टसू，३．२०；असंचि．6）
－मांस－न．，लोहाद्विशलाकारोपितमम्निना पंक मांसम् हिधूदके परिक्षिप्य श्रूले निव्पीडितं ततः पुनः पुनः सित्ता जलेन विध्रूमेऽमौ प्रतापयेत्। फलाम्लेनापि पक्कं सौरभयुस्ते भवति（ सुसू．४६．इ५५）
रागाल－पु．，पश्गु० जम्बूक：गुह्टाशयवर्वायः
（सुसू，૪६，७२）
－मांसगुणःः－उष्णमतिस्तिग्ध गुरु बल्ये वातझं च
（ध．\＆．$\gamma$ そ ）
（ रागाली ）－ली．，बनस्पति॰ कोकिलाक्षः
（रापरि．૪．૪＜）
－घण्टी－त्री．，वनस्पति० कोकिलाक्ष：
（रापरि，૪．૪८）
－दंशा－पु．，जम्बूकद्रंशः，यदा वड्युगालतरभ्रुख्याघर्षा－ दी़ां संज्ञावहाश्रितः क्जेप्मम्रदुएो वायुः संज्ञां सुष्णाति तदा प्रस्नस्तलाझूल्दनुस्कन्धा अतिलाला－ वन्तोऽतिबधिरा अन्धाश्रेतसतो धाबन्ति। तेनोन्मत्तेन सविपेण दुंश्रिणा दृ्टस्य पुरुपस्य दुंशोत्तरं सुपता भवति，भूयान् कृष्गरुधिरासाबो जायते，दिग्धविद्वस्य लक्षणानि च जायन्ते
（ सुक．५．૪३－૪६）
－पित्त－न．，जम्बूकपित्तम्；एवद्विघहरम्（असंसू，८） अनेन कृता वर्तिर्नावनाक्जनार्धमुपयुज्यते
（चचि．९．६७）
－मुख－न．，स्वस्तिकयन्त्र० अष्टाद्शांगुल्ग्रमाणमिदं इुगालमुससदरां यन्त्रम्（सुस．，७．१०）
－विन्ना－त्री．，वनस्पति० पृश्सिपर्णीभेद्द（घ．१．९०； सुड．४२．११₹）
－विष－न．，जम्बूकविषम्；तल्बक्षणानि－च्यालविषवव् कण्डूनिस्तोदृवैवर्यांदी़ि भवन्ति（असंड．४६）
－राव－पु．，हुगालस्य बाल；अस्य मांसं यक्षिणे हितं भवति（चचि，८．१५२）
शागालिका－खी．，व्रनस्पति० विदारी（ध．१．१४6） पृश्निपर्णी（रा，૪．११७）
शळ्बल्गवन्ध－पु．，पारदबन्ध० हीरकेण मारितेडन्यस्य पारदस्य निक्षेपः，वज्रादिमारितोड बज्राद्यिमारितश्येति पारदद्वसमपि एकत्रीकत्व्यम्（र．११．८०） इए्वल्रारणक－पु．，वनस्पति० कोकिलाक्ष：
（रापरि，૪，૪＜）

इस्बलावात-पु., रोग० तन्र लक्षणानि-देहः ध्युफ्कपाण्डु: निद्दानाइः, शिरोब्यथा वान्तिहिंका विसफोटश्रेति
(र. २..9ヶ6-४८)
शइ्बलिका-प्री., वनस्पति॰ कोकिलक्ष: ( रापरि. ४.४९)
रझ्न-पु., तन्क्रकार० रसरल्लसमुचयकर्शी सिंहसूनुगुपेत्रेगsल्लोचितस्तन्त्रकर्ता (र. १.५-९)
न., विषाणम् प्राणिजद़व्येप्वेकम् (चसू. १.६९) न., यन्त्र० (चचि. ८.८२; गुसू, १३.५) रखंत्रं तु हसमध्यदीधिमष्टरकाद्वादराइनुल्ययतं इयहुलप्रवेश्रमुखमग्रे सर्षपोपमच्छिद्ध वनुचर्मननह्द चूचुकाकारं च। तद्वातविषरश्ताम्बुदुप्टसन्यनूपणार्थम् उपयुज्यते (असंसू. ३४.१४; अढृस्, २५.२६)
( शह्धी-) )ब्री., कीट॰ वायब्योडयम् ( असंड. $\gamma$; सुक. ८.4-с)
रुद्ननिर्मितवाद्यविरोषः ( र., ६.१४)
बनस्पति० कर्कटइख्री़ी (घ. १.८५;
चसू. ४.१६; अढ्टसू. १५.१२)
अतिविषा (ध.१.१०)
-कम्द्-पु., वनस्पति० रूङ्जाएक: (रापरि. ७.१८)
-बेर- न., बनस्पति० अर्द्रकम् (घ., २.८૪;
असंसू. 6.94 )
शुण्ठी (घ. २.८२)
-बेरक-न., बनसपति॰ आर्द्रिकम् (असंसू.७.१५६)
-भेदिन्-पु., वनस्पति॰ गुण्ठः (घ., १.८३)
-मूल-पु., बनस्पति० इए हाएकः (रापरि. ५.१द)
-संत्र-न., नाडीयन्त्र० रह्नम् ( युसू. ७.१३ )
-हह-पु., बनस्पति० शख्भारकः (रापरि. ५.9८)
-रोह-पु., बनस्पति० भूतृणः (रा. ८.७३; रापरि. ८.४२)
-वेर-न., वनस्पति० आर्द्रिक्म (चसू. ४.९;
सुचि. १४.9०; चसू. २५.३८)
-वेरपचन-न., ड्रुणीवाकभाण्डम्, राइ्लवेरं पच्यतेडस्मिन्निति अधिकरणार्थ ल्युय्प्र्ययतोऽन्र द्रश्यः सिन्दों तत्र काकमाचीं नाल्यास्संस्कारविस्द्धत्वाव्
(अंबूटू. $\mathrm{S} .9^{\circ}$; घुस. २०.9४)
-वेराम्बु-न., गुण्य्या सहकथितं जलम् (अहसू. ३.२३)
-वेरार्द्रकरस-पु., बनस्पति० आर्देकरस:
(चचि. १३. १५३) द० ' अार्दक'
-वेरिका-बी., शाक० गोजिह्किका, हरितवर्वो
(चसू. २७.१७9)

श२झक-पु., वनस्पति॰ जीचक: (घ. १.१२२)
( रूही )-विष-न., 'महोरा' इृति हसिनापुरनिकटे प्रसिद्ध विषम्, ' सिंगिया' हूति वा (र. १२.७६)
शुछ्नाट-न., वनस्पति॰ इए्लाटक: (र. १३.१३-१९) मर्म० इएझ्नाठकमर्म (चचि. २६.१३९)
( शह्नाटी )-ब्री., घनस्पति० जीवन्ती (रा. ३.१७८; असंचि. ५)
त्रिकण्टकफलम्, रझ्नाटकः (सुड. ४२.60)
रह्नाटक-पु., न., चनस्पति० त्रिकोणाकृतिः जलजकन्द्राक; गुणाः-गुरु विष्पम्मि शीतं च (चसू., २७.११७; युस., ४६.३०४) जलमधे त्रिकण्टकफलम्म ( युचि. ३,६१) रक्तपित्ते उपयुक्त
 गर्भस्थापनाध्थमुपयुक्त: (चशा,८.२૪) गृष्यघृते उययुत्तः (चचि. २(२),२२) पित्तजविसवे सघुतलेपनार्थम्रुपयुज्यते (सुचि. १७.६) मेहे उपयुत्तं दध्यम् ( युचि. ११.१०) सीतो, गुरु, स्बुः, सरः (रापरि. ७.१८) विश्न्भी बृष्यतम: रुव्य:, तापश्रमत्रिद्दोषझः, मेछनदार्ब्बकृत्
(रापरि. ७.१८ )
हिं.—सिंघाडा.
म.-रिंगाडे.
ग.-रशिंगोडा.
बं.-पाणिफल, शिंगाडा.
ता.—पौरी मत्ताईसाल, रिंगारझोहाइए.
फा. —ुरुरंजन्,
मर्म० इछन्दायमर्म (चचि. २६.9१9)
न., त्रिपधम् ( असंज. ५)
-करोरकासब-पु., आसुत० कूलच्चराणां प्राणिनां मांसमक्षणोत्तरमनुपानव्वेन प्रोक्तः

-मर्मन्-न, घाणभोत्राक्षिजिह्बासन्तर्पणीनां सिराणां मष्ये सिरासंनिपातः इखन्नटकानि, तानि चत्वारे मर्माणि, इमानि सिरामर्मांणि चतुरदुल्यमाणानि सद्य:पाणदराणिं च ( युरा. ६.६)
राह्नार-न., खनिज० सुउर्णम् (रा. १३.३ ) अगरमेदद, कुष्णागर (रा. १२.४०) द० 'अगर'
-भूपण-न., लनिज० सिन्दूरम् (ध. ३.१०9)
शइहारक-न., खनिज० सिन्दूरम ( रा. १२. १६१)
शूनान्ब-पु., वनस्पति० जीवकः (रा., ५.१५४)

(इस्विका)-लखी., बनस्पति० कर्कटइएडी (रा. ६.१9०) श़्रिन्नु. कीट० अयं शूकतुण्डविषः ( सुक. ३.५) कन्दुविय० गुणाः-स्तिग्धो घनो गुरू: कर्मष्यश्न (असंड. ४०.४८)
बनस्पति० ॠवभकः (रा, 4.946)
प्तक्ष: (ध. ५.く9)
बटः (घ. प..6६)
आम्रातकः (घ. ५.१२)
(इए्जि)-चिष-न,, कन्दृविष० अनेनाअसाददाहोदरविदृद्दयो जायन्ते (सुक. २.इ) राखीक-न., वनस्पति० कर्कटटश्री (असंचि. ४)

चिण० कपिलद्देशोपु नद़ीबृक्षेपु जायमानं गोइए्तवद्विधा इएयुक्तमन्तबंहि:शेखं हृस्तिनापुरनिकटे 'महोरा' इति नाम्ना प्रसिद्धं विषम् (र. १०,८५) ( रहझीका )-बी., वनस्पति० आमलकी (असंड, ४८) शुइयाद्विचूर्ण-न., योग० न्वघ्याणि-कर्कट इट्नीवचाकट्फलरोहिघतृणमुस्तादेन्वदाख्युण्ठी घन्यहुरीतकीभार्जीत्याद्विनि। एतद्वि सुयुत्युण्णजलेन पीतं घोरमपि कासं निहन्ति (सुड, प२.१४)
शृत-वि., क्रथितम्, उत्कथितम्
(चसू, ४.७; सुचि. ९.9८)
-क्षीरदधि-न., कथितक्षीरोद्यवं दघि, गुणाःवावपित्तहरं धार्वसिबलवर्धनें रुच्यं च
(सुसू, 84.66 )
-शीत-वि., आदौ इूतं पश्वाच्छीतम् (सुचि. २૪.904)
-रीतजल-न., आद़ौ कथितं पश्याच्छीतलं जलम्, इंदं सद्यपानसमुन्दूते रोगे पित्तोश्थिते रोगे संनिपातजे च रोगे प्रशास्तम् ( सुसू, ૪५. ૪२-૪३) शेखर-न., वनस्पति० लवद्गम् (रा. १२.८૪)
( रोखरी)-ब्री., वनस्पति० वृक्षाद्नी (घ, ૪.३, ) ऐोफस्-न., शारीर० मेहृनमू, पट्पब्वाशत्मल्यक्बेष्वेकम् शुक्कचहसोतोमूलम् (चशा. ५.११; चवि. ५.८; सुनि. ३.4)
-स्तम्भ-पु., रोग० मेढूस्तम्भः, अरीतिवततविकारेप्वेकः (चसू, २०.११)
शेफालिका-ब्री., वसस्पति० निर्गुण्डी: (ध. ૪.८₹;
रा. ४.१२१)
-पत्र-न., रकवृत्ता शारदक्कुसुमा शोफालिका, अस्याः पन्रमनुझखख्वेनोपयुज्यते ( सुस्. ८.94) शेलु-पु., बनस्पति० श्लेष्मातक: (चचि. २३.१८७; घ. ५.२૪; सुक. २.૪५-૪६)

शेवल-पु., न., बनस्पति० सैवालम् (असंचि. ८)
पझकम् (असंचि. ८)
शेष-वि., अबशिश्टम् ( बुड. २३.१२)
-द्रोप-पु., अवशिष्टो दोष: (अह्दूसू. १₹.१५)
शैन्य-वि., तीक्ष्णम् ( इल्हृणः सुसू . 6.99 )
शैक्यायस-न., कृत्रिमधातु० सारमयलोहम, 'पोलाद' इति म. भाषायाम् (सुसू. ८.१९)
रौसरिक-पु., बनस्पति० अपामार्गः (घ. १.२६१; चवि.८.१९ )
विडन्नम (चवि. 6.99 )
शैग्रव-वि. शिग्रोः इ्दमिति रौग्रवम् (अहसु. १५.४)
शैल्य-न., शीवत्वम् (चनि. १.२७) लक्षण० (चनि. १.२७) रिप्रक्षण० हस्तपाद्दोच्छ्रासादिपु सभावोष्गतायुक्तेकु यत्र रौस्यं तद्विप्टलक्षणं मरणाय कल्पते (सुसू, ३२.₹)
अं्नेरतिमन्दृता (असंसू, २०.१६)
शौथिल्य-न., अनिबिडसंयोगता (चशा, ૪.१४)
रौरीय-न. बनस्पति० सैरेयम्, झिण्टिका (चसू, १४.३२)
रैरीष-वि., शिरीषस्य इदं, इलि शैरीषम् (शिरीषफुप्पादि) (सुज. ६१.३२; असंसू. १२-८९) शिरीषबीजम्, अपस्मारशमने सिद्धार्थकघृते. एकं दव्यम् (सुड. ६१.₹२) घणेपूत्सब्रमांसेपु मांसस्फोटनार्थमुपयुक्तम् (सुसू, ३७, ३२-३३) रैरीषत्वच्-त्री., शिरीषवृक्षस्य खक्र सेयं कुप्छलेपे उपयुज्यते (चचि. ५.९६.)
रैर्यक-पु., न., वनसपति० कुरण्टकः (र.१9.५३-५५) शौल-पु., पर्वतः ( सुचि. ₹०.४०) न., भैघड्य० शिलाजतु (रा. १३.२३९, प. १२८) सोरकम् (र.२.१५१)
-गर्भाह्दा-स्ली., वनस्पति० शिलाबल्का (रा.५.२१३) -ज-न., बनस्पति० ฟैलेयम् (रा. १२.१३१;ट. ११०) -जजतु-न., भैषज्य० शिल्यातु (सुड. ૪૪.३१) -जतु-न., मैषज्य० शिलाजतु (चचि. २८.२૪२) -जामूल-न., घनस्पति॰ संदलीपिप्पली (रा.६.999) -भेद-पु., बनस्पति० पाषाणभेदः ( सुछ. १०.४) -चर-पु., पर्बतश्रेष्ष: (हिमालय:) (चसि, ३.₹ ) -वल्कला-बी., वनस्पति० शिलाबल्का (रा. ५.२१३)
-सुता-बी., वसस्पति॰ तेजोवती (रा. ३.३९२)
रैलक-न, खनिज० हैलेयम्यू (रा. १२.१₹१) आ. को. सं. १०६

रौलान्तर-न., सैलयोमीच्यभाः, हैउस्था गुता
(चवि. ६.96)
शौल्ु-पु., वनस्पति० ह्रेप्मातकः (घ. ५.३४)
शौन्दूष-पु., वनस्पति० बिल्वः (घ. १.१०६)
रॉलेन्द्रस्थ-पु., बनस्पति० भूर्जः (रापरि. २.२३)
शैलेय-न., भैषज्य० शिलाजतु (घ. ३.१६५;
चचि. २८.१५२; र. २२.१६७)
बनस्पति॰ भद्दमुस्तम् (चसू. ३.२८; चक.१.२₹) भैषज्य० शिलापुष्पम्, 'दगड़ूल, इति लोके (र. २२.१४८)
बनस्पति० सुगन्धिद्ध्ये धूमवानम्रयोगे एकं नव्यम् (चसू. ५.२२; चचि. ३.२६६; असंसू, 6.१५६) गुणाः-तिक्तं (घ) शीतलं लघु, हंधं कफपित्तहुरं कण्ड्कुष्टाइमरीदादविषह्नुद्रदकहरं च ( सुक. ६.१४-२८) तिक्तं सुगन्धि रक्तद़ोषतृष्णाबमिश्वासत्रणद़ोषहारं च
(ध. ३.७३)
हिं.-पत्थरफूल, भूरिछरिला.
म.-द्गडफूल.
गु. -पत्थरफूल.
बं.-रौलज.
फा.-दहाल,
शौलेयक-पु., वनस्पति० थैलेयम् (चक. १.२३; असंशा. ૪.५१)
शौलोन्भव-न., लवण० बैलोन्भवलवणम्
(सुसु. ४६.३२१)
( रेलोन्रवा)-ब्री., वनस्पति० शिलावल्का
(रा. ५.२१६)
शौब-पु., वनस्पति॰ बसुक: (रा. १०.३३; रापरि.५.३७) घत्तूरः (१०.१२)
(रौनी)-वि., शिवद्वेवतायाः नाम शिबार्था यजे दृत्ता (आहुतिः) (चचि. ३.१८)
$-प त ् र-प ु ., ~ घ न स ् प त ि ० ~ ब ि ल ् ञ ः ~(र ा . ~ १ १ . ~ १ ३ ૪) ~(~) ~$
शौवल-न., वनस्पति० दूर्वां (सुच. १०.४)
पद्मकम् (चचि. ૪.१०३)
औैवालम् ( सुसू. १३.१४; भुचि. ५.८)
-रयावा-ब्री., रैवलमिव इयावा नाम कृष्णा, श्रुद्जलोद्रवा जलुका निर्बिषा रैवलइइयावा वर्तंते (अहसू. २६.३८) शैवाल-न., वसस्पति० निर्वापणप्रदेहे उपयुज्यते (चसू. ₹.२६; असंसू, ६.२७) गुणाः-तिक्तकटुकं

कषायं इीतं कान्तिदं मथ्यं बातान्ध्यविसर्पकण्डूकुप्धविषापदें च (ध. १.૪३) च्रिग्ध तापहृरं म्रणनाशानं च (रा, ८.६४)
हिं.-सिवार.
म.-रोवाके.
गु.-रोबाल, लीछ.
बं.-रोयोआला.
फा.-पशामेद्रा, जामेंगुक, जबाल.
-मूल-न., हौबालस्य मूलम् जलम्नसादनकरमिदं दृ्यम्र ( सुसू. रुप.96) शौशुकसपिस्-न., (परिब०) ससिद्दघधृ० वातगुल्मनिवारणार्थमुप्युज्यते (काचि. २७) शौशुकस्नेह-पु., (परिव०) बालानां बस्तिकर्मोपयोगी सिद्दुस्नेह्० ( कासि. द)
शोक-पु., मनोभाः० हुःखम् (चनि. ८.४;ुचि.३९.१४) शोकं देन्येन ( रोद्नादिना) परीक्षेत (चवि. ४.e)
असौ शोपणानां श्रेष्ट: (चसू .२५.४०; असंसू, १₹.३)
-कर्रित-वि., रोकेन करिशतः नाम क्षीणः झोकर्कर्शांत क्रृंहयेत् (अह्टसू. १४.द)
-नाशा-पु., वनस्पति० अशोकः (ध. ५.१५१)
-राल्य-न., शोक एव शाल्यम्; हुद्यवस्थितमनेककारणोत्पन्नं शोकशल्यं हैंेंण जयेत् (सुसू. २७.५)
शोकजनितमानसोन्मादे सान्त्वनादिभिः शोकशाल्यसपनयेत् ( सुड. ६२.३५)
-शोष-पु., (परिब०) रोग० शोकजः श्रोष:
(सुउ, 89.96)
शोकातीसार-पु., रोग० शोकेनोत्पन्नोडतीसारः द०
' अतिसार' (चचि. १९.99)
शोण-पु., बनस्पति० टिण्टुकः (रा, ९,१४३)
वि., रक्तवर्णम् (र. 4.40 )
हृ्धुभेदः, रचेक्ज़: (रा. १४.१८३) द० 'इक्ष'
सिन्दूरम् ( रा. १२.१६०)
(शोणी)-ष्री., वनस्पति० सैरेयकः
(रा. 90.895; प. ६₹)
-झिणिटका-प्री., वनस्पति० सैरेयक:
(रा. १०.४१९; ఫ. छ३)
-पत्र-पु., वनस्पति॰ पुनर्नवा (रा. ५.४०く)
-पद्म-न., वनस्पति० रक्षपन्मम् (रा. १०.२४१)
-पाण्डुरा-वि., रक्तश्वेतवर्णा, ह्यं स्त्चिका मूषांथ्थ
शस्यते (र. १०,६)
-पुष्पी-बी., वनस्पति० सिन्दुरी (रापरि. १०.9९) -रालि-द्री., बनस्पावि॰ रक्तालि: (रा. ६.८৮) न० 'रालि'.
-संभव-न., बनस्पति० पिप्पलीमूलम् (रा.६.११३) शोणित-न., शारीरधातु० रक्कम्; द्रागाणायतनेपवेकम् (चशा. ७.२.; सुसू. २१.१७; मुसू. १४.२१)
झारीरे झोणितग्रमाणं अण्रवअ्ञलयः (चशा. ५.१५) आर्तंव्रम्, रजः ( सुरा. २.१)
सीवीजम् (चशा. ३.३; सुशा. 4.३; काजातिसुत्रीय. ૪)
बनस्पति० चन्द्नभेद़ः, रक्तचन्दनम् (रा, १.२.१०) दू० 'चन्द्न'
 कुअ्जुमम् ( रा. १२.२१)
-किट्ट-न., रक्तधातोर्मलः पित्तम् 'शोणितकिहैं प्रभव उण्दुकः ' (सुरा. ४.२५)
-क्लेन्-पु., रोग० शोणितस्य प्रमाणतेडप्यधिकमार्द्रेत्वम्, चत्वारिंशा् पित्तविकारेब्वेक:
(चस्, $20.9 \gamma$ )
-क्षय-पु., लक्षण० रक्तनाशाः (सुशा. ६.२૪)
रक्तधानुम्रमाणहीनत्वम् ; शोणितक्षये ल्वक्पाहण्यमम्लइीतम्रार्थना सिराशौघिल्यं चेति लक्षणानि भवन्ति (सुसू. १५.९)
-गन्ध-पु., रक्तस गन्धः (सुसू. १३.२१)
-गर्ध-वि., शोणितलैल्यः ( सुसू. १३.२१)
-गुल्म-पु., रोग० रकगुल्म:, पश्यगुल्मप्रकारेवेकः (चनि. ३.३) द० 'गुल्म' 'रक्कगुल्म'
-चछर्दि-ब्री., लक्षण० रकस्य चर्छार्दि; क्षतक्षीणस्य पूर्वर्पमेकम् (चचि. ११.१₹)
-ज-वि., शोणिताव् शोणिते वा जातम् शोणितसंभ्रयं वा (चवि. 6.9 )
-ज-कृमि-पु., रोग० कुछःः समानं समुत्थाने, स्थानं-रक्तताहिन्यो धमन्य;, संस्थानम् - अणबों वृत्ताश्वापादाशत, सूक्षमत्वाँचेके भवन्य्यदइयाः, वर्णःताम्र:, नामानि-केशादा, लोमादा, लोमद्दीपाः, सौरसा, औड़ुग्बरा, जन्तुमातरश्येति; प्रभाव:केशाइमश्रुनखलोमपक्ष्मापथ्वंसः, घणागतानां च हर्षकण्ड्योदोसंसर्पणानि, अतिवृद्धानां च त्वक्सिरास्सायुमांसतरुणास्थिभक्षणामिति, चिकिस्सा-कुष्टसमा हेया (चवि. ५.9१)
-जरोग-पु, रोग० रक्तनरोगः (चस्. २४.११-१७)

रक्ता रोगा:-मुसपाकोड क्षिरागश्र पूतिघ्राणस्य गन्धिता। गुल्मोपकुरावीसर्परक्कपित्तप्रमीलकाः। विद्धधी रक्तमेह्रश्य प्रद्रो वातशोणितम् $\mid$ वैवर्ण्यमश्निनाराश्य पिपासा गुस्गात्रता। संतापश्रातिदौौब्बल्यमरुचिः शिरसश्य र्क । विद्दाशश्रान्नपानस्य विक्षाग्लोद्रिरणं क्रमः। कोधप्रचुरता चुहें: संमोहो लबणास्यता। स्वेद्: शरीरदीौगंध्यं मदुः कंपः स्वरक्षयः। तंदा निद्दातियोगश्न तमसध्वातिदर्शंनम्। कंडु स्क् कोउपिडिका कुष्टर्मदल्लाद़यश्य, शीतोषणस्निम्धर्क्षाघैः उपक्रान्ताश्र ये गदाः सम्यकसाध्या न सिज्यन्ति रक्तजांस्वान्विभावयेत्।
(चसू. २૪.११.१५)
-द्रान-न., लक्षण० मुखादिमार्गेण शोणितनिर्गाम:
(सुड. ४१.99)
-पित्त-न., रोग० रक्षपित्तम् (चसू. १.१००)
-पूर्णकोप्टता-बी., रक्तेन पूर्णः कोष्टः यस्य यस्मिन्वा, तस्य भावः; पार्धसंधिमर्मविद्दलक्षणम् (असंशा. ७.१३) -प्रभ-वि., रक्तच्छायः, रक्तकान्तिः ( हुनि. १६.९) -फेन-पु., रचस्स फेनः, 'फुप्कुसः शोणितफेनगत्रभः:' ( सुशा. ४.२५)
-भाव-पु., लक्षण० रक्तस्रावः (असंशा. ४.२७)
-मेह-पु., रोग० रक्तवर्णमूत्रत्र्वाद्रक्तमेः, पित्तजमेहेष्वेक: (सुनि. ६.९; सुचि. 99.९; असंनि. 9०,२५) दु० 'मेह्' -रोग-पु., शोणितजा रोगाः (चसू, २४.१८)
-वर्णनीय-वि., अध्यायसंज्ञ० शोणितवर्णनमधिकृत्य कृतोऽध्यायः ( सुसू. १४.9)
-वहस्नोतस्-न., स्रोतो० शोणितबहुनशीलं सोतः (चवि. 4. ८)
-वाहिनी-त्री., सिशा० शोणितं वदृति यस्याम् (चनि. ६.८)
-प्टीवन-न., रक्तस्य थूल्कारः (चनि, ६.१४; सुचि. ३૪.१३)
-संमोह-पू., रकाम्रवृत्तिः ( सुशा. ८.१९)
-स्थापन-वि., डुप्शोणितस्य दुश्टिमपह्ल्य शोणितं प्रकृतौ स्थापयतीति रक्रप्रसादनंन बा (चसू. ४.८) -स्थापनगण-पु., द्वद्यगण० झोणितस्थापनानि द्रृ्याणि-मधुमधुकरधिरमृत्कपाल्लोध्रगैरिक्मोचरसप्रिय हुुराकरकालाजा इति ढुरोमानि द्वघ्याणि (चसू. ४.४६; असंसू. १५.४५)
-स्नाव-पु., रक्तसाबः (सुनि. ८.३ ) रोणिताक्त-दि., रक्तयुक्रम् (सुचि. २८.१२) रोणितागमन-न., लक्षण० रक्तुतिः (सुशा. १.१२) रोणितातिप्रव्रत्ति-ब्री., अतिरक्ताबस्य प्रवृत्ति: (सुरा. ६,२६)
शोणितातियोग-पु., लक्षण० शोणितस्यातिस्ताः: घशोंविकारे झोणितातियोगोपद्द्वा आक्षेवाद्यो भबन्ति ( सुनि, २.१३)
रोणितातिपेक-पु., लक्षण० शोणितस्यातिसाःः (चनि. १.१९)
शोणिताद्धिधातु-पु., शारीरधातु० शोणिताद्यो धात्व: ते च यथोत्तरं गुरवो ज्ञेयाः (चसू. २., ३३७)
शोणिताभिष्यन्द्न-पु., नेत्ररोग० द्र० 'अभिप्यन्द'
(चसू. २६.८૪)
शोणितार्बुद्न., रोग० रक्तार्बुद्दम् . शूकद्बजजरोगेण्वेकम् ( सुनि. १४.१३; असंज. ३४) द० 'अर्बुद्य '
शोणितार्मन्-न., नेत्ररोग० शुक्नमण्डले समं क्लक्ष्ण पम्याभमधिमांसकं भवति ( असंड, १३.२२६; सुड. १.३८)
रोणितार्शास्-न., नेत्ररोग० (सुु. १.३६) नेत्रबर्र्म-
 असकृचि尹्刀िब्षा अपि विवर्षन्ते, दाहकण्दूरुजानन्तश्व भवन्ति ( सुड. ₹.२६ )असाध्योऽयम् (सुउ.१२६)
शोणितावसेक-पु., उपक्रम० रत्तमोक्षणम् (सुशा.८. ४) शोणिताबसेकसाध्यरोगाः- स्वग्दोपा ग्रन्थयः शोफा शोणितजा रोगाश्र, तेपु सिरां दिध्येत् ( सुसू. १४.३४) द० 'रत्तमोक्ष'
शोणितादृत-वि., रच्केनानृतम् ( सुज. २१.ই૪; चचि. २८.9९४)
रोणितास्थापन-न., रोणितातिप्रदृत्तिस्तम्भनम् (सुचि. १.४८) एतद्धि चतुर्विधमू-संधानं स्कन्द्नं पाचनं दृनं च। कषायो घ्रणं संघत्ते, हिमं रक्तं ₹ऋन्दयते, क्षौमादिजे भस्म संपाचयति, दाद्दः सिराः संकोचगति (सुसू, १४,४०) घणस्य धष्टयुपक्रमेष्वेकः ( सुचि, १.८)
शोथ-पु., रोग० संप्राप्तिः दुष्टो वायुर्दुप्टान् ₹कपित्तकफान् बहिः सिरा नीखा तैः रूूूगतिः सन् त्वङ्यांस संश्रयमुत्सेधं कुर्यांव्। अतो निचयात्संहृतं तं शोथमाहुः । हेतुविशोषैः रुपभेदाज शोथं नवात्मकमाठुः। वातजपित्तज₹ फजसंनिपातजदून्द्रजभेद़ात्सह, विषजाभिघातजश्ष द्विधा, इति नब-

प्रकाराः इोथाः। शोथहेतुः शुद्ध्यामयाभुक्काद्विभि: करानां च क्षाराक्लतीक्रणोलगगुरूपसेवनं निजस्य शोधस्य कारणम्। तथा च आमं दधधि म्टच्च्यकविरोधिदुधाधपानादिगरोपसृपाॠसेवनमरांसि निब्कियत्वं देहाझुन्दिर्मर्मोपघातः आग्रग्भंपतनादिका विषम्मा ग्रसूतिः बमनाद़ीनामसक्यगुपचारश्रेति निजस्य झोथल्य हेतबः । पूर्वरूपम्-उपताप: सिराप्रसरणवत्पीडाइङयौरवं च। सामान्यलक्षणानि -गौरवमनबस्थितत्वमुल्सेध ऊष्मा सिरातनुर्वं लोमहृर्षों वैवणग्यं च। तन्र वातजशोफलक्षणानिदातजरोथः स्थानास्स्थानाम्तरगतिस्तनुस्वक् स्पर्शाज्ञत्रकारी परुपोडर्योडसितो हपर्पार्तियुतः। अनिमित्ततः प्रशाम्यति। प्रपोडितः श्रोन्नति। द्विवा च बलनानू भवति। स्नेहोप्णमर्द़नायेश्न प्रशाम्यकि। पित्तजः शोथः मृदुस्पशों गान्धयुकः कुण्गपीतरक्तो अ्रमजन्नस्वेदतृप्णामदान्त्रितोऽतिसायदाहपाकबानक्षिरागकुत्पष्टर्क च। कफजः शोध:-गुर्: स्चिरः पाण्डुररोचकान्वित: प्रसेकनिदाबमिवह्निमान्य्यकारी चिरोट्पत्तिविनाशो निपीडितो नोन्नमति। रात्रौ च बलगन्मवति। द्रिद्दोणजः शोयो निदानाकृतिसंसर्गांज्ञेयः। संनिपातजः शोफो ह्यामिश्रलक्षणः सर्वांकृतिश्र भवति । अभिघातजरोयः-शास्तादिचछेद्भेददक्षताविभिरभिघातेन भवति। तथा च शीतवातैः समुदवातैर्भह्रातककपिकच्दुजै रसंः शूकैश्र संस्पर्शान्युवति। स विसर्पवन्न्धृरोफ्मा लोहिताभासः प्रायराः पित्तलक्षणश्न। विपजरोथः-सविष्राणिपरिसर्पषणमून्नणांदंश्राद्त्तनखाघावादुविषम्राणिनामणि विण्मूत्रशुकोपहततमलनद्व्रासंसर्गात् विशनुक्षानिलस्पर्शादूररयोगाबच्रुण्णाद्वा असौ भवति। स च मृदुश्यलोडइलम्बी शीम्रो दाह्र्जाकरश्य भवति । आशायभेढ़ेन शोधस्थानानि आमाशयस्थिता दोषा उर्ध्ध शोधे कुबंन्ति। उरःपकाशयमध्ये तु पकारायस्था दोपाः शोथं कुर्वन्ति । पक्राशायद्धः वर्चःस्थानगता दोषाः झोथं कुर्वन्ति। सर्वसरं झोथं कृस्त्रदेछमननुम्रापा दोषाः कुर्वन्ति। साध्यालाध्यत्वम्मध्यदेदेशस्थितः सर्वगश्न कटः। अर्घाइो रिश्रमूतः ऊर्ध्नपरिसर्पण: श्वासपिपासाच्ह्कर्दिढ़ोबंल्यज्वरारोचकादियुक्तः्रासाध्यः। अकारणसमुस्थितः पाद्जः शोथ: पुरुं हृन्ति। मुखजो गुल्यगझ्ञ नारीं पुरुषं च हृन्ति। कुक्ष्युद्राश्रितः गले मर्मणि का स्थित: स्थूलः खरो वाडसाध्यः। तथैन बालदूद,क्टशानाम-

साध्यः। अनुपद्वदो नवश्व शोयः साध्यः（मा．） उपद्नवा：－१ासः पिपासा दुर्बलत्त्वं ज्वरम्ध्धर्द्ररोचको हिक्काऽतीसारः कासश्य（सुचि．२₹．८）शोथः शोफराब्देनापि केणुचिद्य ग्रन्धेणु निर्दिरयते
（ मुस．१6．9८－9९；सुचि．२₹；काखिल．१6； चसू．१८；चचि．१२；अहनि．१३；अह़ि．१७） －हर－वि．，ऐोथझ्नम्，पश्चकषायवर्गों एको गण： （चसू． $8.9 ६$ ） इोथिन्－वि．，शोथयुक्तः（चसू．१३．९१）
शोधक－पु．，वनस्पति० कहुछुछ्ठम्（ रा．१३．२००） शोधन－न．，वनसपति० क⿳亠口冖丁口欠女户（घ．३．१४१）

कासीसम्（१₹．१७5）
उपक्रम० दोयाणां शरीराद्धहिनिंहरणम्，चिकित्सा－ प्रकारः（चसू．१．७६；सुचि．१．५४）शोधनं शामनं चेति समासाद्रिधौषधं मवति（अहूसू．१．२५） तग्रापि शोधनं पश्वधा－निरुहो वमनं कायरेक： शिरोरोकोडशन्न विस्रुतिश्य（असंस्．२૪．Ь） अणोपक्रमेपु शोधनं नाम पूयादिदुप्टद्रव्य－ विस्राबणम्（ सुसु．१७．१८）वणसोघनं तानददू－ त्विधम्－कपायर्वर्वकल्कघुतहैलरसक्रियाचूर्णधूपन－ मेदेन（सुसू．३७．१२）शोधनार्छा：－स्थैल्यबल－ पित्तकफाद़िकाः，आमद़्पज्बरच्छर्च्रतीसारहृद़ा－ मयार्ताः，विब्नन्धगौरबोदूनारह्धासपीडिताश्र्व
（अहसू．३४．१२－१३）
दोपनिहिरणं भेषजम्（चसू．१．१००）
पु．，वनस्पति० निम्बूक：（रा．११．२२）
（ रोधनी ）－ब्री．，वनस्पति० नीलिनी（ रा．૪．३૪९） ताली（रापरि．२．₹७）
जेपाल：（रा．६．३४૪）
－गण्डूप－पु．，शोधनार्थ गण्दूवः（असंसू．₹१．૪）
दू＇गण्डूप＇
－द्रव्य－न．，शोधनं द्रव्यम् यथा बचाकोशातकी
निम्बपिष्पद्यादी़ि द्रव्याणि（काखिल．२）
－द्रृध्यसंभृता－वि．，विरेचनद्यव्यनिमिता（वर्तिः）
（सुचि．३८．११८）
－बस्ति－पु．，निरूद्वस्तिः（युचि，₹५．१९）
－मार्ग－पु．，दोषनिर्हरणार्थमासन्चो मार्गः
（अवृस्，१३．३०）
शोधनाद्विगण संग्रह－पु．，अध्यायसंज्ञा०（अह्हसू，१५） शोधनालेप－पु．，कल्प० मणशोधनाधेमालेपविशोष：
（असंड，३०）

शोधनीयगण－पु．，लोहाद़ीनां शोधनकरं द्रव्यन्रयम्，
 शोफ－पु．，रोग० शोथः（ सुनि，१०．३ ）

शारीरैकदेशोष्थितः शोथः，नू०＇घणरोथः घण－ शोफ：＇（सुसू．१७．₹）अबस्थाभेदे़न स त्रिधा－ आमः पच्यमानः पक्रश्र（सुसू．१५．५）
（ रोफा）－ब्री．，घनस्पति० हृरिदा़（रा．६，८१） －किया－ख्री，मणझोफचिकिस्सा（सुचि．१८．३） －घनी－बनस्पति० पुनर्नबाभेदः，रक्पुनर्नवा
（रा． 4.806 ）न०＂पुननेना＂
शालिपर्णी（रा．४．११४）
－चिकित्सित－वि．，अध्याय०（काचि．शोफचि．）
नारान－पु．，वनस्पति॰ नीलः（रापरि，३．११）
－हारिन्－पु．，वनस्पति० वनबर्बरिका（रा．१०．८८） शोफाभिवृद्धि－ब्री．，शोफस्य समन्ततः प्रसारः
（सुरा．६．२४）
इोफित－वि．，शोफयुक्तम्（चई．१०．१५）
शोभना－ब्री．，वनस्पति० बासम्ती（ध．५．१३३） हरिद्धा（रा．६．८१）
इोभा－स्री．，बनस्पति॰ गोरोचना（रा．१२．३२）
रोभाঞ्जन－पु．，वनस्पति० गिग्रुभेदः，नीलशिग्रु：
（रा．6．६२；सुड．४५．9९）द०＇शिग्रु＇
शोभाज्जनक－पु．，बनस्पति० रिग्गु：（सुचि．५．२૪； चसू．४．१३）
इोलिका－ल्ली．，वनस्पति० शोली（ रापरि．৮．१७）
शोली－त्री．，वनस्पति० बनदरिद्दा，बन्यारिष्टा，शोलिका इल्यस्या अपरनामानि，गुणाः－कटुर्गौंल्या तिक्का रुच्या दीपपनी च（रापरि，6．१८）
हिं．－वनहल्द्दो．
म．－रानहळद，शोली．
गु．－वनहलंदर．
बं．－बनहलुद．
ता．－कस्तुरिमंजल．
शोष－पु．，शुष्कता，वायोः कर्मस्वेकम्（चसु．२०．१२； अह्दसू． $9 २ .4^{\circ}$ ）
लक्षण० मुखगलयोः गुर्कता，अतिलद्रनदोप० （सुड．₹९．9०4）पित्तञ्वरलक्षणेबवेकम्
（र．१२．9०）
रोग० गर्भश्रोषरूपो रोगः（चशा．२．१५）वात－ शोषणेन विहृतौजस्त्वाद्नर्भस्य गुर्कता，उपशुफ्ककगर्भ इति वा（सुशा．१०．५७；चशा．२．१५）

रोग० शोषभेदाःः-घयवायरोषः, शोकरोषः, जरा-
शोष:, च्यायामशोष:, अध्वरोष:, उपनासरोष:, घणरोषः, उर:क्षतरोषःः च (मुड. ४१,१६) पते सेनें शोषः: धातुक्षया पु; तेषां चिकिस्सा धातुक्षयोक्तेत कतैब्या (सुड. ૪१.२७)
-द्वार-न., शोपस्य नाम राजयक्मणः कारणम् (अबंतु. १३.₹)
-निदान-न., अध्यायसंज्ञ० (चनि. ६.१)
-प्रतिपेध-पु., अध्यायसंज्ञ० ( सुड. ४१.१) शोषण-बि., घणस्सार्द्रभा₹नाशक: ( क्षारगुणः )
( सुसू. ११.५)
न., उपक्रम० दवभागविशोषणम् ख्युक्तापादृनम् (चचि. २७.३५)
बनस्पति० शुण्ठी (रा. ६.१३०)
शोषापहा-ब्री., वनस्पति० क्जीतनकम् (रा. ६.१८५) शोषित-वि., श्रषितम् ड्युक्कीकृतम् ( मुशा. ४.१९) शोपिन्-वि., गुक्कः ( चशा, ८.२१) शौकर-वि., शूकरस्य अयम् झूकरसम्बन्धि ( मांसादि ) (चसू. ४.99)
-वस्ति-पु., शूकरस्य बस्ति:, वस्तियन्त्रांर्थमुपयुज्यते (चसि. ३.१०)
-मांस-न., ग्रूकरमांसमू, तच गुर्वांदारद्व्यम्
(चसू. 4.99 )
-रस-पु., ग्यूकरमांसस्य रसः (चसू. १३.९०(१)) शौकरीवसा-बी., वराहमांसस्य स्नेहः (चचि. ₹०,८6) महाम्मृगबसानंं श्रेषा (असंसु. ६)
शौक्तिक-न., वनस्पति॰ बद़रीफल्म ( चनि. २.४) रौक्तिज-न., भैषज्य० मौनिकम् (घ. ६.६२) रौक्तेयक-न., भैपज्य० शुक्तिपभवम् मौन्तिकम्
(रा. १३.६७)
शौच-न., ड्रुचिकर्म (असंसू. ३.९) ड्युचिता; तच्च द्विविधं बाह्यमाग्य्न्तरं च। तन्र बालंर ल्रानादिकमाभ्यक्तरं मनःः्युद्धि: श्रुतिस्मृतिविहितानुष्टानं चेति ( सुसु. २.३)
-द्विष्-वि,, शौचं देषा, अश्रुचि:, सौचानमिलापुकः
(सुल, ६०.9४)
-द्रेप-पु., स्वच्छतायां अप्रियत्वम् स्चच्छतानभिरचिः
( चनि. ५. ५(३))
-विधि-पु., स्पृर्युक्तविधिना मलोत्सर्गायाचमन पर्यैन्तो विधिः (अह्रसू. २.१)
शौचाचार-पु.. शौचमयो नाम गुद्धो धर्मनिष्टापूत आचारः घर्मविहितमाचरणम् ( सुरा. ३.३५)

शौचाधान-न., गुद्धीकरणम्, पानीयेन मृद्धा च पादाघावयकानां मल्मार्गाणां च शुछ्छिः ( चसू. ५.९८) शौणिड्ड-बी., बनस्पति॰ पिष्पल्लीमूलम् ( असंचि. 9०) जूर्णा ( अरंचि. 9०)
रौंण्डी-स्री., बनस्पति० पिप्पली (घ. २.५३;
(र. २३.૪०)
कठभी (रापरि. ९.३७)
शौनक-पु., ऋवि० (चसि. ११.४) ग्जः पुपपविषये विवद्वमानानामेकतस: (चसु. २५.१५) रोगापदरणचिन्तनार्थ हिमबतः पार्ष समेतेतु मदर्षिव्वेक: (चलु. १.१३) गर्भस्य श्रिरः पूर्व संभबतीति मतग्रतिपाद्कः ( बुरा. ३.३२)
शौर्य-न., घ्यूरत्वम् ( सुसु. २.३ ) निर्भयत्बम्, भीवो हि साध्यमपि मणमवगाबमूंद नारमते आरवंध वाऽस्यशेषयति। वैद्यास्य श्ञाबकर्मंणि एकः प्ररास्तगुणः ( गुसू. ५.90) सर्वकर्मस्वविषादिता, असौ सत्वसारस्य गुण एक: ( सुसू. ३५.१६)
शौपिर-प., रोग० दन्तमूलगतरोगः, लक्षणम्-कफरक्तो दन्तमूलेपु रजाबान् सोफो भवति, स लालाम्सावी कणंग्रमांश्य भवति (युनि. १६.१८) तस्य चिकिस्सा-रक्तमोक्षणं, कपायौषघंलेंपः, क्षीरिणश्र चृक्षा गण्दूपांभ्रम, सिन्दूसर्षिन्स्याथम्ट्र (सुचि. २२.१६.१く) शौविर्यि-न., छिद्धभावः, यद़ाकार्शायं द्यं तन्मार्दृव-

सौपिथेल्यबककरम ( मुसू. ४१.४(५))
श्रोतन-न., काश्रोतनम् ( काखिल, १३.४०)
इमशान-न., मुतस्य दाहनिलननाय्यन्त्यसंखक्कारस्थानम् ( मुशा. १०.३; अहास, २.३८)
इमश्रु-द्री., पुंमुखे पदृद्धा रोमराजिः (असंशा. २)
' दाद्री ' इति मराठीभाषागाम्
-कर्मन्-न., इमश्रुकल्पनविधिः ( असंशा. १२.१९)
-दोष-पु., इसश्रुविकारः, अस्थिपदोषोजरोगेष्वेक:
(चसु. २८.१६)
इमाशानिकराकुनि-पु., पक्षि० गुधः ( (चवि. ३.৬(₹)
इयाम-वि., ई्रेक्रक्णम् ( सुचि. १.३२)
पु., वनस्पति० घतूरः (रा. १०. ११)
असनः (घ. ५.9२५)
( इयाम ) इ्यामाकः (रा, १६.१४०)
पील్ख: (ध. ५.११)
न., मरिचम् (ध. २.८८)
वि. बर्ण॰ ३षवत्कृष्णम् ( युचि. १.३२)
( इयामा) -ब्री., वनस्पति॰ कस्तूरिका (रा. १२.४७)
त्रियन्नु; (घ. ३.१६; सुचि. ३७.२७)
हरिद्दा (रा. ६.८१; र. 4.9今, )
बटपन्री (रा. ५.२११)
वृक्षाद़नी (रा. ५.१४२)
दूर्बाभेदः नीलढूर्वा (रा, ८.२२६) द० ' दूर्बा'
गुद्वर्चा (रा. ३.१)
पन्मनीजम् (रा. १०.२५६)
पुनर्नवाभदढ़ः नील्पुनर्नाता (रा. 4.890 )
द० 'पुनर्नत्रा'
पिप्पली (घ. २.७३)
गोरोचना (रा. १२.३४)
नीलिनी (रा. ૪.₹४९)
तुलसी (रा. १०., )
बृद्धदारः (सुस., ४५.१२४; सुचि, २७.४०)
त्रिवृन्देद, श्वेतन्रिशृत् (सुसू, ३८.२९) द०० ' त्रिवृत्'.
त्रिवृन्देढ़, इयाममूला त्रिदृत् (चसू. 9.66 ; अहस . 94.84 ; सुचि. 20.40-4.9)
न० 'न्रितृत्"
त्रिद्धेद्न, अरुणमूला त्रिवृत् (सुज. ४२.९४) द० 'त्रिद्दृत्
त्रिवृत् (ब. १.२૪३; असंसू. ५; चक. ७.૪)
पक्षि० पिद्जला (असंरा. १२.३)
-कन्द्रा-स्री., चनस्पाति० अतिविशा (घ. १.90)
-काकुलीम्टर-पु., सर्प० 'माल्लयासर्प' इति ख्यातस्स मद़: (चसु. २७.३७)
-कण्डा-सी., वनस्पति० दूर्वभिदः, गण्डदूर्बा (रा. ८.२३૪) ऩ० ' दूर्बा'
-ग्रन्थि-ब्री., बनस्पति० दूर्वभेद!, गण्डदूर्बा
(रा. ८.२३४) न० ' दूर्बा'
-त्व-न., इयामवर्णत्व्वम् ( असंशा. १)
-वंशा-पु., वनस्पति० इक्षुभेदः, कृधणेक्षःः
(रा. 9x.966) द० 'इक्षु"
-वर्ण-पु., चनस्पति० शिरीषः (ध. ५.११२)
-रालि-पु., त्री., वनस्पति० शालिभेद्;, कृष्णरालिः
(रा. १६.८६, ) नू० ' शालि'.
-सार-पु., वनस्पति० खदिरसारः, कृष्णवर्णनिर्यासः
(घ. १.२6) दू० सदिए
इयामक-न., वनस्पति० कत्ताणम् (ध. १.८०)
इगामाकः (रा. १६.9४०; अह्हसू. ६.१9)
(इयामिका )-बी., खनिज० मन:सिला
(र. ३.9६-96)
इयामल-पु., चनस्पति० शिरीषः (रा. ९.१८s)
पिप्पलः (ध. 4.66 )
मृ६राज: (रा. ४.२२)
( इयामला)-बी., वनस्पति० अश्धगन्धा (रा. ४.४०१)
कटभी (रापरि. ९.३७)
जम्बू: (रा. ११.१२८)
( इयामली )-त्री., भैषज्य० कस्तूरिका (रा. १२.४८)
-चछद-पु., चनस्पति० पिप्पलः (घ, ५.८ऽ )
-तृणा-वि., इयामल्लानि तृणानि यस्याः
(असंसू. ૪.૪२)
इयामलालुक-पु., चनस्पति० नीलालुः (रापरि. ७.३२) इयामहिका-ल्ली., वनस्पति० नीलिनी (रा. ४.३५१)
इयामलेक्ष-पु., वनस्पति० इक्षुभेढ़, कृष्णेश्ज़:
(रा. १४.१८6) द० 'इक्षु'
इयामा-ब्बी., (रा. १२,४७)
-त्रिब्द्कल्प-पु., त्रिवृनेदः एव इयामा। तेन इयामा-
यास्तिवृत्र्य कलः इयामात्रितृत्कल्पः (चक. ७.१)
-द्वूय-न., वनस्पति० पिप्पली, प्रियह्नुश्य (असंड.४૪) इ्यामाक-पु., तृणधान्य० सामान्यतः सर्वप्राणिनां पश्यः (सुसू. २०.५; चसू, २.२६) इद्द कुधान्यम् कषायमधुरो लघुर्वातल: ककपित्त्तः रीतः संग्राही शोषणश्य (चसू, २७.१६) इयामाकख्जिविधःतोयइयामाक उप्र्रइयामाको हस्तिइयामाकश्येति (सुसू, ४६.र१; अहृसू. ६.११) गुणाः- मधुरः कषायः रीतः स्तिग्धो लघ्युर्वातकरः संग्राही कफषित्तनो विषमश्य (ध. द.८く)
हिं. —शामा.
म.-सावे. सावा.
गु.-सामो.
बं.—ईयामाघास.
ता.-इयामाख.
रयामाझी-स्नी., खनिज० मन:शिलाप्रकार: (र. ४.९६) द०'मन:शिल्रा'
इयामाद्विगण-पु., इयामामहाइयामात्रिवृद्ध्तीशाड्ञिनीतिल्बककनिप्वन्धकरम्यक ममुकपुन्रश्रेणीगवाश्कीराजवृक्षकरजद्वद्वयुदूचीस तलच्छगलन्न्न्रीसुधा: सुवर्णक्षीरी चेति, गुणा:-असौ गणो गुल्मविषापहः आनाहोद्रविड्मेदी उदावर्तैनाशनश्र
(सुसू. ३८.२९; चवि. ८.१३६; अह्टस. १५.४५; असंसू. १६)


इयामादिलेष-पु., योग० सविषआलेप० इयासेन्द्र. गोपासोमोत्पलनां लेपः सविषान्नस्य हस्तरपोों हस्तदाहे नखड़ाते च शास्यते (सुक. १.३७)
इयामादिसिद्ध दृत-न., सिद्धघृत० इयामा गिरिह्नाधनकीरसे ुु दाक्षारसे सहलिकारसे क्रीतककले केन सामान्यस्नेछपरिभाषया सिद्धुं, घृतम्। पित्तार्नुदे पित्तोद्रें चोपयुज्यते (सुचि. १८.३८)
इयामेक्षु-पु., बनरपति० हैक्षभेद्द, कृषणेक्ड: (रा. १४.१८6) द्व० 'इक्षु'.
इयाव-वि., वर्ण० ईपत्कुष्ण अरुणभस्मकोतास्थिवरोंपलक्षकः ( सुड. ४०.8-90; सुरा. २.२५; सुसु. १४.२१)
पु., रोग० कर्णवेधापयोगेन जायमान उपद्वनविशोवः (सुस. १६.२६(११))
दुन्तरोग० द्न्तो रक्तादिभिः इयाबवर्णों भवति यस्मिन्स रोग: (असंड. २५)
-कर्द्म-पु., नेत्ररोग० अयं साध्यः ( सुड. १.४१)
-गन्ध-पु., दुध्यादेस्ताम्नघृप्रसमानं गन्धमानु!; केचित्तु 'शाब' मिति पठन्ति, शावस्य गन्धः शारः गन्धः (चनि. चक. २५.२6)
-जिह्न-वि., इयावजिह्नः, ॠतुमत्या अतिहसनादूर्भः इयावजिह्नो भवति (सुरा. २.२५)
-ताल्डु-वि., इयावतालुः, ऋतुमल्या भविहसनादूर्भ: इयावतालुर्भर्भवि ( मुशा. २.२५)
-द्न्त-वि., इयाबद़न्तनान् मतुमल्या अतिइसनादूर्भः इयाधदुन्तो भवति ( सुरा. २.२५)
वि., कृष्णरद्नः विसूच्याद़ीनामसाध्यलक्षणम् ( सुड. ५६.१9)
-द्तक-पु., दुम्तरोग० लक्षणम्-यो द़न्तोऽस्जा मिश्रेण पित्तेनाइोषतो दगघः इयावतामपि गतः स इयाइदन्तको रोगः ( सुनि. १६.३४)
-मण्डल-न., ईघत्कृष्णं मण्डलम् वातरक्तगतमेक लक्षणम् ( सुचि. ५.\%)
-मार्जारवसा-ब्री., कृष्णमार्जारस्य मांसस्नेहृ: नेन्ररोगे $\begin{array}{r}\text { झ्जनार्थमुपयुज्यते (असंज, १६) }\end{array}$
-वर्मर्म्-न., नेन्ररोग० यत्र नेत्रवर्मम बाइ्यतोडन्तश्र इयावं शोफयुक्षं चेद्नायुकं दाहकण्ड्परिक्रेद्युक्तं भवति। अंय साध्यो रोगः (सुड. ३.२०; असंउ. 9१; सुड. 9.59) इयावाङ़ता-त्री., लक्षण० शरीरस्य क्ठक्णार्गयर्णस्तम् यकृदूविद्दूस्य विवर्णता० (युशा, ९.१२)

इ्यावारुणवर्णता-आी., लक्षण० इयावाएणस्य वर्णस्य सच्चम् दर्शनं का वायोः कर्म (असंसू. २०)
इयावारणावभासता-बी., रोग० स्वचि कृष्णारुणत्त्रयोरत्रभालनम्, अरीतिवातविकारेछेक:
(चसू. 20.99)
इयावैप्ठ-वि., इयाव ओोष्टो यस्य सः इयानद्न्ताप्ठनखर्तं विसूक्याद़ीनामसाध्यलक्षण० (सुउ. प६.99)
इयेन-पु., प्रसद्वपक्षि० (चशा. ८.२८; चसू. २७.₹₹) स प्रतुदः (रा. १८.₹) शारानकः सिघ्वानो गरुडान्जयः (सुसू. ४६.ぃ૪; सुचि. ३५.५)
हिं.— बाज.
म.-ससाणा.
बं. -बाज. दन ' प्रसहै
-घण्टा-स्री., बनस्पति० दृन्ती ( र., ६.३३८)
-मुख-न., स्वस्तिकयन्त्र० इयेनमुखसदुरां यन्न्र्रंम् (सुस्. 6.90 )
इयेनाद्रियाग-पु., याग० शत्रोधिधाथ क्रियमाणा अभिचारग्रयोजनका यागाः (असंसु. १.११४)
इयोनाक-पु., वनस्पति० टिण्टुकः (चसू, 2.99; चसू. 8,9 १, १७)
-तैल-न., तैल० तस्य विधिपपग्रोगश्न बलातैलबत् कर्वै्य : ( का.पार्त्रीचिकिस्सा.)
श्रदार-त्री., सनोभाइ० इच्छा (चशा. ४.१६) श्रदुामभिगायेण परीक्षेत (चवि. ४.८,9०)
अनग्रह्णेचछ्छा, 'अक्लो रसः श्रन्दामुत्पाद़यति ' (सुसू, ४२.8)
-भोज्य-न., हृच्छाभोजनम्, ध्रद्दोत्पादकं भोज्यम् ( का.विशेषकल्पाध्याय.)
श्रपण-न., क्कथनम् (चचि. १९.,८५)
श्रम-पु., श्रान्तिः, कर्सण्यन्यस्मिचक्षमत्वय्
(चनि, १.२१) बह्वायासकृतः क६ः (सुसू. .४५.३) रोग० अरीतिवातविकारेपेेक: (कासू. २6.99) लक्षण० अयं स्वल्पायासेन परिलक्क्ष्य:
(चसू. १६.१४)
-मी-त्री., घनस्पति० क्षीरतुम्नी (रा. ५.२३२)
-नारानवर्ग-पु., द्वव्यगण० अ्रमनाशकराणां द्रव्याणां वर्गः दाहिसफल्गुपरुवक्रियाल्यवधश्टिकेक्षुद्रदाक्षासर्जूराश्रेति (असंसु. 9४)
-निःश्वासधारण-न., श्रमेण यः श्वासो भवति तस्य निग्रहः तेन गुल्माद्या रोगा भवन्ति
(चसू. $6, २ \gamma$ )
-मअनी-ब्री., वनस्पति० ताम्बूल्डी (धपरि. ३,३)
-श्वास-पु., लक्षण० दुतगमन-वलबद्विग्रह्न-भारोदूहनादिभि: ध्रैँः समुत्वच्नः श्वासः (सुउ. ५५.३५)
-9्वासरोधज रोग-पु., अध्वव्यायामाढ़िना साइसेन सद्यो जातः श्वासः श्रमश्वासः। तद्देगविधारणाद्युल्मह्ट्रोगसंमोहा जायन्ते। तन्न विश्रमणं चातश्ना चिकिस्सा च ह्टिता (अहस, ४.9४)
-श्वासातुर-वि., श्रमजन्यवेगोन्दूतश्धासविधारणजोदाबर्तीपीडितः ( मुज. 44.34)
-हरवर्ग-पु., पझके महाकपायवर्गे पुको वर्गः, श्रमनारानवर्गः (चसू. $૪,<, १ ६$ )
श्रमित-वि., श्रान्तः (चचि. ?८.३२)
श्रवण-पु., वनस्पति० इछ्डुदी (सुचि. ₹१.५) न., कर्णः (अहुसू. २.§)
(श्रवणा)-बी., वनस्पति० मुण्डी (रा. ५.२१७)
-ड़ीर्षिका-स्री., वनस्पति० मुण्डीका (ध.१.१५८)
-स्रोतस्-न., कर्णरन्धम् कर्णयोद्दें रन्धे बहिमुर्ये सोतसी (सुशा. ५.9०)
श्रवणापान्नान्तर-न., कर्णापाइयोरन्तरम् तत्पच्चाहुलम् (सुसू. ३५.9२)
श्रवणावरोध-पु., लक्षण० वाधिर्यम् (सुड. ५५.१६) श्रणाह्बया-सी., बनस्पति० मुणिडकाचूंण घ्रणरोपणार्थमुप्युज्यते (सुसू, ३७.२०)
श्राद्ध-वि,, श्रन्दाहतुत्वेन विद्यते अस्येति श्राद्ध: कफ-
प्रकृतिपुपुषलक्षणेष्चेके लक्षणम् (असंशा. ८.१६) श्रन्त-वि., दुतगमनाद्विना खिन्वः ( सुज. ५५.१७)

पु., रोगलक्षण० तद्वान्, अस्वेद्योडयम् (चसू. १४.१6)
श्रावणाह्वा-स्ती., बनस्पति० मुण्डी (घ. १.१५9) श्रावणी-बी., बनस्पति० मुण्डी (चचि. २८.१५३; सुनि. ३०.4; ध. १.94९)
-युग-न., बनस्पति० आवणी मह्राश्रावणी च (अहसू. $90.2 \gamma$ )
भी-स्री., बनस्पति० बिल्वः (र. ११.५२,भ७)
ॠद्धि: (रा. प.१८く)
भीवेप्टको नवनीतधूपः (मुड. २૪.२७)
लवजम् (सुचि, २२.६९)
-कण्ठ-पु., पक्षि० इयेनः (असंशा. १२)
-कम्द्रा-त्री., वनस्पति० घन्ध्यककोटकी (रा. ३.२७३)
-कृष्णदेव-पु., ॠषि० रसरलनसमुच्चकर्त्रा निर्दिप्टः
कश्रित् प्राचीनो रसाचार्यः (र. ११.१३१)
आ, को. सं. श००
-केतन-न., खनिज० सुपर्णम् (घ. ६.२)
-खण्ड-न., वनस्पति० चन्दुनम्-(रा.१२.१)
सितचन्द्नम् (र. २२.७२) न० 'चन्दुन'
-ताल-पु., बनस्पति० ताल० (रा. ९.३५)
-देबी-ल्री., बनस्पति० कर्कटीपन्नाकारा 'देेर्वा '-
नाम्नी लता (र. ११.५२.५७)
-घूप-पु., घूप० ( का.धूपकल्पाघ्याय.)
-निकेत-न., घूप० नबनीतथूपः सरलनिर्योसः (सुचि. ९.१२)
-निवास-पु., निर्यास० (गन्धाविरोजा इति लोके) (चचि. २く.१५३)
-निवासक-पु., वनस्पति० कुरण्टकः (असंचि.२₹)
-पद्म-न., वनस्पति० कमलम् (रा. 9०, २૪₹)
-पर्णी-त्री., वनस्पति० कट्फलम् (ध. १.७३; चचि. ३.२५. )
काइमरी (सुड. १२.११,१२; चचि. ८.१२९; ย. 9.996$)$
अभ्निमन्थ: (घ. १.१9०)
-पर्णीतैल-न., तैल० काइमरीतैलम्, एतव् पित्तश्लेष्मप्ररामनम् ( असंसु. ६)
-पर्वरत-पु., पर्वंत० अन्न 'चन्द्रुा ' इति सोम-
विशोप उपलस्यते (सुचि. २२.२,)
-पुरप-न., वनस्पति० म्रपौण्डरीकम् (घ. ३.३२)
लनम्नम् (घ. ३.४१)
-फल-पु., बनस्पति० राजादृनः (रा. ११.१४०)
न., बिल्व: (र. १०.७३.)
आमटकम् (घ. १.२94)
-(फला )-स्री., बनस्पति० नीलिनी (रा. ४.३૪८) (-फली)-ब्री., वनस्पति० तेजोवती (रा. ३.३९३)
-फलाह्व-पु., बनस्पति० बिल्वः (ध. १.9०६)
-फलिका-खी., बनस्पति० नीलिनी (घ, १.२३२)
महानीली (रा. ४.३५३)
कुडुहुछ्बी ( रा. ८.२८२)
-रस-पु., वनस्पति० श्रीवेश् (रा. १२.१९२)
-वही-त्री., वनस्पति० चार्षिकी
(रा. १०.२२९; पृ. १९५)
गुणाः-कटुकाडम्ला वातकफापहा शोफमी च ।
तरफलं तैलल्पेपम्नमयक्लं पर रुचिकृत्
(रापरि. ८.३३.३४)
-चाटा-त्री., वनस्पति० ताम्बूली (रा. ११.७)
-वाटी-स्री,, वनस्पति० ताम्बूली (रा. ११.७)

चारक-पु., बनस्पति० श्रितियारः (घ. १.१५५)
-वास-पु., बनस्पति० अीवेप्टकः ( ५. ३.१३३)
-वासक-पु., वनस्पति० अ्रीवेप्कःः ( असंसू. १६; अहस्, १५.४३)
-चासुदेव-पु., कपि० रसरलनसमुचयकर्त्रां निर्दिए: प्रार्वीनो रसाचार्यः (र. १६.६७)
-विभूपण-पु., मैघज्य० शाड़ः (घ. ३.१७९)
-वेप्प-पु., बनस्पति० श्रीवेप्रकः (र. २१.६०)
-वेप्टक-पु., वनस्पति॰ सरलवृक्षनिर्यासः, नवनीत-
धूपः प्रियह्ववादिगणणेष्वेकः (सुचि. ११.9०) पुरीषविरजनीयगणे एकें द््य्यम् (चसू. ४.१५) सरलरसः नवनीतपिण्डभायः गुग्गुलीति होके
 धूमपाने उपयुक्तमेक म्रष्यम् (चसू. ५.२३) एलाढ़िगणे सुगन्धिद्धव्यमेकम् ( उसू. ३८.२४) गुणाः- स्वाहुतित्कः कषायः व्रणरोपणः कफपित्त्: रक्तजरोगःः घ्रह月ः दीर्षरोगनुत् (घ. ₹.१३३) कटुतिक्तः योलिदोषजित् रजानाशनोडजीणीज आधमानजिच ( रा. १२:१९४)
हिं.-सरलका गोंद, सरलका रस, चन्द्रस, गन्धविरोजा.
म.-सरळार्डिंक, चन्दूस.
गु.-चन्द्रस, जनार्जन, गन्धवेरीजो.
बं. —टार्पिनतेल, नवनीतखोटी गान्धविरजा.
ता.-पिनैमाए.
फा.-सन्द्रुस. काड़ुवा.
बिल्नः (चक. १.२३; चचि. १२.६६)
-वेप्रकादिचूर्ण-न., वातजौछ्यकोपे प्रतिसारणार्थमु-
पयोजनीयं श्रीवेएकसर्जरस
मधुकानां चूर्णम् ( सुचि. २२.५)
-सोमदेव-पु., अषि० रसरत्लसमुच्चयकर्त्रा निद्दि:
प्राचीनो रसाचार्यः (र. ३.६६)
श्रीमत्-वि., शोभायुक्षम् ( चवि. ८.१०४)
पेश्वर्वयुच्त: ( सुरा. ૪.૪०)
पु., वनस्पति० तिलकः (घ. ५.१५८)
पिष्पल: (घ. ५.७९)
सिन्दूरम (घ. ३.909)
(श्रीमती)-ब्री., वार्षिकी (घ. ५., १२६)
(श्रीमत्)-दर्शानलोचन-बि, कान्वियुक्तलोचन:
सोभनाकारनेत्र: (चचि. १८.३७)

श्रुनी-स्री., क्षार० स्वर्जिका, अजगहिकारोगो आलेपनार्थमुपयुज्यते ( मुचि. २०.३ )
श्रुत-न., ज्ञानम, श्रेयस्करो बिदादकगुणो जलपकगुणो का (चवि. ८.१८) आास्त्कानम् ( बसू. २८.३७) -ग्राहिन्-वि., भ्रुतं यथातथं तत्कालं गृब्नाति, तन्र नाघिका बुद्धि: प्रभवति इ़ति तादराः
(चबि. ८.900)
-निगादिन्-वि., श्रुतं निगद़ति तथाभ्रुतशाब्दपूरं
घदति हुति भ्रुत्रहृणशक्तिमान् ( सुनि. २८.३)
-रान्ति-वि., आर्कर्गितशान्तिमयमझल्नलाठ:
( सुचि. २९.१२)
-स्फोटा-ब्बी., बनस्पति० कर्णस्फोटा (रापरि.३.२१)
श्रेणिका-ब्री, वनस्पति० निश्रेणिका (रापरि. ८.५०)
श्रेयसी-ब्री., चनस्पति० गुणवती (चश्रा. ८.३)
बनस्पति० रास्ना (चसि. ५.८; चचि. २६.९३;
ข. १.२ง०)
पिप्पर्शीभेद्, हस्तिपिष्पली (चचि. १०.२०; घ. २.७८; असंड. २२) द० "पिष्पली'
अस्बहा ( रा. ४.१७9)
प्रियक्जु: (रा. १२.२९)
पाठा (रा. ६.९ड )
इरीतकी (रा. ११.३०6)
कफलशाक० (चसू. २७.१०6)
वि., गुणश्रेष्ट: (चशा. ८.₹)
श्रेष्ट-न., भैषज्य० मौक्तिकम् (घ, ६,६२)
खनिज० बब्लम् (ध. ६.१२)
रौप्यम् (घ. ६.६)
( श्रेष्टा)-स्री., बनस्पति० पघ्या ( घ. ४.९०; असंक,२)
त्रिफला ( असंक. २, र. १,.५९)
श्रेप्टम्ल-न., वनस्पति० वृक्षाम्लम् ( रा. ६.१४४)
श्रोणि-स्री., शारीर० कटि:, वातस्य स्थानम्
( युसू. २१.६; मुचि. ₹.५०; मुशा. ३.८) ऊरल संधेरधस्तात् स्मरमन्द्रिपरितनभागः; द्वादशानुुल्यमाणा घीश्रोणिः, तत्र्रमाणं पुरुषोरःसमानम् (उसू. ३५.१२) श्रोण्यां पश्चास्थीजि सन्ति ( मुशा. ५.9९) न००' कटि'
-काण्ड-पु., न., शारीर० श्रोणिभागः, कटिकतरणमर्मस्थानमस्य समीपे चतंते ( युशा. ६.२६)
-ग्रहृ-पु., लक्षण० कटिग्रहः ( चसि. ९.६)
-प्रदेशप्रतिव्यूढा-वि., कटिपदेश़विशाला
( राग्या) ( ड') शोभनोन्नता ( डुचि. ३८.३)
［ श्रोणिफलक ］अयुग्रेंदीय－शब्दकोशः［ स्र्रीपद ］く५？
－फलक－न．，अस्थि० हें श्रोणिकलके（चशा．५．६）
－केद्－पु．，रोग० श्रोणयोस्तुद्नम्，श्रोण्योरेन्व्वत् पीडा，अरीतिवातविकारेवेकः（चस्，२०．११； असंसू．२०．१३）
－रूल－पु．，लक्षण० कटिहूल：，तातजग्रूल्य लक्षणम् （ सुचि．₹४．я）
श्रोण्याकुटृन－（परिव०）न．，पार्ण्र्यां पाद्देन वा श्रोण्या आहृननम् आघातो वा（असंशा．₹）
श्रोतृ－वि．，शबद्ं इरुणोति हूति श्रोता，क्षेत्रजूस्यात्मनो नाम（ सुशा．३．४）
श्रोत्र－न．，ज्ञानेन्द्विय० श्टणोत्यनेनेति श्रोत्रम् （चसू．८．८）पज्नतुद्दीन्द्रियेध्बेकम्（चशा．ज．৬） श्रवणेन्द्रियम्（ सुरा．१．४）इद्मान्तरिक्ष－ मिन्निय्यम्（चशा．७．9६；अहस्，१२．१； असंस्．．6．२४9）
अतीन्दियद्रिवणमैश्वर्यकृतं योगिनाम् तच वेषाम् अधविधे匂将 बबलेपवेकम्（चशा．१．१४०）
－दौर्बल्य－न．，लक्षण० श्रोच्नेन्द्यियस्य दौौब्बल्यम्
（चसू．२३．२८）
－राङ्नाटक－न．，शारीर० ध्रोत्रविवरान्तर्गतो भागः， तन्न शब्धावत्तीवकारकाः संधयः（सुशा．५．२७） कर्णपथः（असंउ．१）
श्रोत्रादिपरीक्षा－बी．，श्रोन्नादी़नि श़्दाव्यर्थम्रहणेन परीक्षेत। श्रवणादिज़्ञानेन्द्रियरीक्षण शान्द्पशांदि－ विषयग्रहणेन कार्यम्（चंवि．४，८）
श्रोत्रिय－पु．，बेद़विद्राह्मणः（सुचि．३०．9०）
श्रोशेन्द्रियविश्रेय－वि．，शोन्रेन्द्रियेण ज्ञातुं शाक्यम् （लक्षणं रोगो वा）। यथा रोगपरीक्षायामाध्मा－ नादिरोगेपूपलम्यमानो गुडगुदादिशबदः
（ सुसू． 90.4 ）
श्र्रयाद्ब－पु．，बनस्पति० श्रीवेप्टकः（चसू．३．३；असंस् ．१५） विल्तः（असंड，१०）
ग्रुक्ष्ण－वि．，सरविपरीतः（अहस ．१९．७२）
पु．，गुण० विंशातिगुणेव्वेकः（अहसू．१．१८） मसुणम्（सुचि．२૪．१₹）अपरुपम् （र．३०．१－२）अकंशः（सुसू，भ9．१६） तर्कर्म－रोपणे रात्ति：（ अह्ससू ．१．१८）पिच्छिल－ गुणवत् श्रक्ष्ष्णो जीवनः श्रेप्मलः संधानकृह्यो गुरश्ञ（उसू．૪૬．प२१）
चिक्कणः，स्नेहं विनाऽपि स्यात्कठिनोऽपि हि चिक्कणम् यथा शररीरधातुगुणेपेकः（चशा．६．9०）

न．，वि．，अतिकोमलम् यथोत्तरबस्तियन्न्रस्य प्रवेशाडग्रम्（अहृस्．१९．७२） बनस्पति० अइमन्तकः（ध．१．१९४） न．，व्रनस्पति० कतकम्（घ．३．१७२）
（ श्रक्ष्णा ）－ब्री．，वि．，स्पर्शसुखा वद्विपरीता कर्कशा यथा पेशी（सुशा．५．४०）
－गण्डत्व－न．，लक्षण० मसृणकपोलत्वम्
（चचि．१२．२१）
－ता－（परिव०）ब्री．，मृढुत्वम्（चनि．५．6） －पेपित－वि．，सूक्षमर्मर्दितम्（ सुचि．३८．३४）
－सुख－वि．，यन्त्रलक्षण० ह्रक्ष्णगुण्युक्तमुखोपेतम्
（ सुसू．．．．9）
－शिल्दा－खी．，शक्ष्षण्णालिका，नापितशिलिका，माबयू－ पोपमेयं，शस्त्रनिशानार्थम् उपयुज्यते（सुसू．८．१२）
 नरः ）（चवि． $6, \stackrel{\xi}{ }$ ）
स्रण्य－बि．，शिथिलम्（असंशा．८．२४）
－संधिता－त्री．，लक्षण० संधिशैथिल्यम्，स्तस्तसन्धि－ त्वम्（अहुस，，११．१६）
म्र्रथाङत्व－न．，लक्षण० अवयवशैंधिल्यम्
（अहुसू，११．८）
म्लाघनीय－वि．，प्रशंसाऽहृं；，प्रियः（ असंसू，८，५）
स्रिप्रवर्त्मन्－न．，नेन्ररोग० लक्षणम् अस्मिन् वर्मर्मी कण्डूश्र्वयुर्रागिणी हिएिएे च भवतः（असंड ．११） अ्रीपद्न．，रोग०（चसू．२७．२१२）पादाद्युपरि झोधात्मकोऽयं रोगः（चचि．१२．95） ＇हस्तिपाद्＇इति लोके। केचिच्छिलाबत्पदें श्रीपद－ मिति बदृन्ति（मधुकोष मानि．）अयं हूस्तिपाद－ सह्शो विशोषतः पादस्य भवति। अस्मिबोगे शोथेन पाद्：स्यूलः，कफसम्बन्धेन कठिनश्र जायते। तस्य स्थानं रोहिणी नाम पषी व्वक् （सुशा．४．૪）हेतु：－पुराणोद्कमूयिष्ठे देशो सर्वंतुपु रीतले च देरो अयं रोगः प्रादुर्भवति （ सुनि．१२．१४）यत्र स्थिर्पवाहा नयस्तत्र देशो कृमिश्लीपदकण्ठरोगाः भवन्ति（अहसू．4．9०； असंसू ．६）महेन्द्रभभवनदीजन्यः（सुसू，४५，२१） संप्रातिः－अनूपंदेंशो कफोल्बणा दोषा वङक्षणोरों－ दिमघःकायं प्रस्थिता मांसासुग्गाः सन्तः कालेन पादौौ चाश्रित्य श्घैर्घन शोफे कुर्वेते（सुनि，9२．9०； असंड．३४）कफोत्तरा रत्तचलाश्रिता मला घनं शोफं कुर्वन्ति（र．२५．५६）पादववद्दस्तकर्णाक्षि－

नासिकौंहेष्बपि ह्लीपदं जायते इति केपांचिद्राचार्याणां मतम् ( युनि. १२.१५; असंड. ३४) संख्यासम्रात्विः-तत्रिविधं बातजं पित्तज श्रेप्मजं च (सुनि. १२.१०; असंड.३४) सामान्य-लक्षणम्-अस्मिन्रोगे कफस्य प्राधान्याद़वयवस्प गुसखं महत्वं चास्ति ( सुनि. १२.१₹) ल्क्षणम्-बातोे-बरं कुण्णं पस्वमनिमित्रानिल क्ज बहुसः परिर्फुटति च (युनि. १२.११; असंड. ३४) पित्तजे-पीताबभासमीपन्मृदु जरदाहम्रायं च भवति (सुनि. १२.११; असंड. ३४) कफजे-घ्वेतं स्विर्धाबभासं मम्द्वेद्दनं भारिकं महाप्रन्यिकं कण्टकैसपचितं च भवति (सुनि. १२.१9) गुरु दृद्म्मांसा हैरेक्रितमसच भवति (असंड. ३४) साज्यासाध्यस्वम्च्यस्संबस्सरातीतं महृूल्लीक्मजातं प्रसूतं तद्दर्जनीयम् (सुनि. १२.१२) सपरिसुतुत चासाष्यम् (असंड, २४) सर्वलिख्ध कण्ड्ररं कफप्रकृतिकस्य प्रेप्मयुतुत्वर्जनीयम् (मानि,) चिकिस्साबाम्योडयं रोगः (अहसू, १८.२; असंसू.२७) अनुवासनानईः ( अहसू. १९,९) क्रीपदानां नितृत्तये सर्पपतैंलं पिबेत् ( (ुचि. १९.६०) अंत्र आर्दंक्रुपयुक्तम् (अहसू . ६.१६५) दवन्ल्यादिक्षारा उपयुक्ताः ( उुचि. १९.६८-६९) क्षिप्रमर्मण उपरि चतुर्रुलेड्बुछे सिरां विषेयेत् ( सुचि. १९.५६-६२) कहिणसुपमांसेडकिक्मंचिकिस्सा कार्या ( युसू. १२.१०) बातिके गोमून्रयुक्तमेरण्डतैल पानमम्विदाहं सिराघ्यधं च कुर्याव् (बुचि.१९., ४२-५४) पैत्तिके पित्तार्बुद़विसपर्वत्रियां कुर्यांक् ( पुन्चि. १९.५५)
-म-पु., सिद्धियोग० स्रीपद्दनाशक क:
(र. २५.५७-५४)
-निद्दान-न., ह्हीपद़रोगस्य निद़ानम् (डुनि, १२.१) स्रेपक--पु., शारीर० कफभेद़ः। पर्वास्थिसन्धिपु श्रेपणात् क्षेपाच्छेपक: ( असंसू. २०;

अहसू. १२.9८)
म्लेष्मन्-पु., दोप० कफःः अम्भः:पृथिचीम्यां छेखेप्मा उत्पबते (चबि. १.५; असंसू. २०; चवि. ८.१२₹) 'क्किप् धालिग्नने।' इलस्माक्कृद्दिहितेन म्र्ययेन क्केम्मा इति। पृतेन क्रेष्मणः सन्ध्यादियोजनं द़र्भातनम् (उसू. २१.१) अब्यापन्नः सब्छरीरधारको ब्यापक्रः सन्विनाशकारणः ( सुसू. २१.₹ ) द० ' कफ'

दोष० दोषाः पुनस्ययो वातपित्तक्षेम्माण: (चवि. १.५) तस्य साम्बादरोगता स्वास्थ्यमिति (अह्रस. १.२०) दूपणस्वभावादोषा इृति (असंसू, २०) कफदोषः (र. ३.७०; चवि. १,४)
मल० कफमलस्वसूप: मलिन्नीकरणादाहारमलत्वान्मलः ( अंबंसु. २०)
( स्टेप्म )-जक्किमि-पु., रोग० कफजक्रिमि:
(चबि. ५.९) द० 'कृमि'
-धरा-ब्री., क्ला० क्लेप्मधारिणी (भाप्र.) घातुक्तसम्भवविझोणाचतुर्थीं कला, तत्स्थेन हि ट्रेप्मणाSsक्लेषिताः सर्वसंधयो छढा भरन्ति, सोपाह्ना इ्वाक्षाः (असंशा, ५.३८; सुरा. ४.१४) तस्या: कर्ससंधयः साधु बत्तन्ते क्रेप्मणा संक्रिशः सन्तः
( मुशा. ४.१५)
-धानु-पु., शारीर० शरीरधारकः कफ:
(चवि. ८.१२२)
-पिच्छा-ब्री., क्रुष्मरुपा पिच्छा । छ्केप्मसंयुक्का पिन्छा । पिच्छा नाम अंचसंत्यं पिच्छिलं म्न्यम्त् (चचि. १४.१३द) द० 'पिच्छा’
-पित्तन-न., ल्बेम्मसंसृद्धं पित्तम् कफपित्तम्
(चसू. ५..००)
-म्रकृति-वि., दोप प्रकृति० कफम्रकृतिः ( नरः )
( सुशा. ४,७२)
-प्रसेक-पु., लक्षण० कफमसेकः, मुखे लालास्नादादि: (चसू. ५.३०)
-भू-पु., घट्पन्बाशात्म्यझेणेखेकम् । कण्ठस्य पार्थयोर्घेंबस्थितो भागः। दौ क्रेष्मभुतौ (चशा.७.१9)
-मूल-न., कफमूलम् (चसू. २०.१९)
-रद्धविल-वि., कफलन्दद्वारः (बस्ति:)(चसि.ৎ,४).
-विकार-पु., कफरोगः। कफविकारास्तु तृष्तितन्द्रादिकाः विंशातिः, दु० ' कफ ' ( असंसू. २०)
-विद्द्घदप्टि-पु., नेत्ररोग० अयं हर्याश्रय:। तत्र लक्षणमू- यदाल्पकफद्वोपखियु पटलेपु स्थितस्तदा स्पाणि डुक्रानि पइ्यति। दिवा सूर्यानुगृहीतचक्षु-
 -रामन-वि., कफरामकम् (असंसू. १४)
-संभवरोग-पु., कफजरोगः ( युरा. ७.११)
-संरामनवर्ग-पु., कफरामनदृव्यसंग्रहःः कालेयकागुरुतिल पर्णीक कृष्हरिद्वाशीतस्रिवरातपुप्पासरल्रास्ना-प्रकीयोंदकीयंयुद्युदीसुमनाकाकादनीलानलीहस्तिकर्ण-

सुकातकलामजकप्रभृतीनिं वहीककण्टपश्ञ मूल्यौ पिप्पल्यादि: दृहल्यदिः सुक्कादिवर्वाद्धि: सुरलादिरारग्वधादिरिति श्रेप्मसंशमनवर्गा:
(सुस्. ₹९.९)
-स्थांन-न., कफस्थानम् ( असंसू. २०) स्रेम्मल-वि., कफम्रकृतिकः (चसू. ७.3.) स्लेष्मदोपाधिक: जन्मत एव। "श्रेष्मलस्य प्रेंम्मनिमित्ता ब्याधय: प्रायेण बलनन्तश्र भर्वन्ति" (चबि. ६.१८) क्रेष्मभूयिष्टः (चवि. ८.९६) कफकरम् यथा पयःप्रभृति माषतिलाद्वि बा (अह्टस्. ५.र१; अ巨स. २७.२)
म्लेप्माधात-पु., रोग० श्लेप्मजं मून्रक्च्ब्रम्, तह्रक्षणम्सिनग्ध शुकुमनुषगं च मेइति मुक्कमेहनबस्तीनां गुरुवं संहट्टरोमत्वं च भवति ( सुड. प२.६) श्रेप्मात-पु., बनस्पति० श्रेप्मातकः (र. ११.३४) स्रेप्मातक-पु., घनस्पति० महाकषायवगों विघमगये प्रोक्तम् एकं दव्यम् ( सुचि, ३१.५)
ऐोल్ुः ( अहसू. ६.१२०; असंड. ४४)
बहुवारः (चसू, ૪.११ (१६)
फलमस्य लेपतः स्तन्यहुध्यद्थमुपयुज्यते
(चनि. ₹०.264; सुचि, 4.90 असंस्, १५)
गुणाः-स्वातुः कटुः कपायः शीतः (गुरू, फलं गुरु) (चसू. २৮.१५९) क्रिमिश्रूलामरकदुोषघणविस्फोटहरः (घ. 4.३૪) फलग्रुणा:-गुरुकफकृत् ( सुसू. Ү६.१९₹)
हिं.- बरालसोहा.
म.-भोंकर, भोकरी, शेळबंट, शेळवण, गोंधणी.
गु. -गुदन, गुन्दो मोटो, गुन्दी नानी.
बं.-बहुयार, बहुवार, चालता गाछ, बोहरी.
ता.-विढी, नरुविश्दी.
फा.-सिपिस्तान.
( स्रेष्मातकी)-बी., वनस्पति $\stackrel{\text { ह्रेम्मातक: }}{ }$
( सुक. ५.64-6६)
ह्लेप्मातक्याद्यगदः अगद० दर्वीकरविषहरः राजिलविषहरश्र ( सुक, 4.64-6६)
-तेल-न., गुणाः- गुरु रीतलं क्षेष्मलं वातपित्तहरम्

-त्वच्-ल्री., पानाम्यअनादिभिर्ल्दत्राविषे उपयुज्यते (सुक. ८.१२०)
-प्रसव-न., बहुवारपुष्पम्, श्रेष्मातकपुष्पम्
(सुज, ૪6.३२)

ग्रेष्माधिक-वि., कफढ़ोपाधिकः (नरः) (चसू.१₹.9९)
स्रेंष्माधिप्टान-वि., यत् श्रेप्माणमुपादा़य अवति ह्रेप्माश्रयमू ( सुनि. ३.३)
म्लेग्माभिष्यन्द्द-पु., नेत्ररोग० कफजोऽभिष्यन्दः
(सुउ. ११.१)
स्लेज्माभिव्यन्द्र्रतिषेध-पु., अधयायसंज्ञ।
( सुड. ११.१)
स्रेप्माशाय-पु., कफाशयः। उरःस्थानम् ( सुरा. ५.८) स्लेप्मास्ताव-पु., नेत्ररोग० नेत्रसंधिगत: रोग०, अश्रु. स्ताबाख्य:, तन्र लक्षणम्, श्वेतसान्द्रपिच्छिलन्रीरुजझ्लेध्मच्राबयुक्च: रोगोऽयमसाष्य: (सुड, २.६) स्टेप्मोत्केशा-पु., लक्षण० कफोटकेशाः ( अ巨्वस. १८.३८) म्रेप्मोत्तर-वि., श्लेष्माधिक: (नरः ) (चसि. १.९ ) स्लेपमोत्सेक-पु., लक्षण० कफोस्सेकः। कफवृध्धि:
( सुउ. ₹९.99\%)
म्लेष्मोद्रिरण-न., लक्षण० कफस सावः। विंशतिह्डुव्मविकारेवेकः (चसू, २०.9v; असंसृ. २०)
म्लेष्मोपनाह-पु., नेन्ररोग० नेन्नसंधिगतः कफजो रोगः साध्योऽयम् ( सुड. १.३५) अयं भैद्यो लेख्यश्न ( सुड. १४.9-90)
स्लैप्मिक-वि., कफविकारयुक्तः (नरः) (चसू. १४.२७) कफग्रकृतिकः ( पुर्वः) (सुक. ५.३ः)
म्रेप्मिकौजस्-न.. ओजो० ओजो यदृबिन्दुक तद्यतिरिक्तमोजः हेप्मिकौजस्तद्विशुद्ध श्लेध्मसमगुणम्। तस्य ग्रमाणमधंज़ललिः (चश़ा. ง.१५)
म्डोकस्थान-न., सूत्रस्थानम् (चवि. ८.२९; चसू. ₹०.३₹) ' फ्लोकार्थः संग्रह्वार्थश्य फ्ठोकस्थानम्। ' (चसू. ३०, ४५-४६)
श्वन्-पु., प्राणि० कुक्कुरः ( सुचि, २४.७६) वातप्रकृतिः प्राणी (सुशा. ૪.६७) दन्तनखाब्रिषः (सुक. ३.५) उन्मच्तः सन्दूरोन विषबाधां करोति। उन्मत्तश्यहक्षणम् - ड़िरोडभितापी लालास्नावी अघोघक्त्रश्व (चचि. २३.१७५) प्रस्तसला हुलोऽत्यर्थबधिरान्घः सोडन्योन्यं अभिधावति ( सुक. ५. ४३-४६) द० ' अलर्केविप'
(घच)-ग्रह-पु., बाल्यहरोग० लक्षणम्-स पुरुपदेहधारिग्रहः। तेन प्रवेशितेन कम्पह्रपितरोमत्र-स्वेद्यं-चभुन्निमील्न-बहिरायामनं-जिह्नादंशान्त:कण्ठकू जन-ध्रावन-विद्नन्धत्र-क्रोशानादी़ि लक्षणानि भवन्ति (असंड. ₹)
-दंशा-पु, रोग० अलर्क विपरोग० (सुक. ७.૪३-४६)

दंट्रेपु., मृग० जाइगलो सृगः (चसू, २७.૪५) चतुदंप्ट्रो जह्घालवर्गायोरतिदुष्टः कर्करक इति कार्तिकपुरे प्रसिद्ध: ( उ. सुस्, ४६.५४) अस्य मांसरसो हिकायां प्रशास्तः (सुड, ५०.२९)
-( दंष्ट्रा )-ब्री., बनस्पति० गोक्षरःः (चसू. २३.१२; घ. १.१०₹; चसू. ૪.१३; सुचि. २.४८) बनस्पति० कण्डृकरी (असंड. ४६)
मृग० धदंप्र्: ( सुसू. २०.५)
-दंप्रदिघृतन-न., सिद्धघृत० क्षतक्षीणे उपयुक्कम् (चचि. ११.૪૪-૪し)
-दंघ्रावस्तुकासव-पु., आसुत० पिप्पल्याद़ीनामनुपानार्थमुपयुक्तः ( सुसू, ૪६,૪₹३)
-द्वन्त-पु., क्कलुरदन्तः, कुष्ठम्रश्रामयोगे उपयुक्त: (चचि. 6. १६०)
-पच-पु., चाण्डालः (असंसू. ३८)
-पाक-पु., चाण्डालः, लुब्धकः ( असंशा. १२)
-पित्त-न., जाइमद्रघ्य० शुनः पित्तम्। तदिदें अपस्मारेऽङ्जनाथ्थ प्रयुक्तम् (चचि, 90,4०; असंसू. <)
-पुच््डा-ब्री., वनस्पति० पृश्निपर्णा (रा. ૪.११८) श्वभ्र-न., गतैम् (चशा. ८.२१)

गतैः ( सुचि. २४.८९; असंरा. २.६०)
गुहा (चक. १.९)
बिलम् ( सुस. ३६.३)
-प्रपात-पु., गर्ते पतनम् ( असंश़ा. २)
श्वयथु-पु., रोग० उत्सेघलक्षणः शोफ:
(चस्, १.११०; काखिल. १५.१४-१६;
सुचि. २३.૪) द्०० शोथ: '
-कर-वि., शोथकरः शोफजनकः ( सुसु. ४०.५)
-पूर्वरक-वि., शोथपूर्वकः शोफपुरस्सरः
(अहस. र९.9; असंसु. ३८)
-हरगण-पु., गण० शोथहृः । दुशमूलानि श्वयधु-शोथ-हराणि (चस्. ४.१६)
श्वयथुक-पु., शोश्रः (र. २.११०)
श्वस्-अब्यय० परस्मिन्वहनि (चक. १.१४) अपरेद्यु:
(सुचि. ₹३.५)
( श्वो-)-चक्य-वि., अपरेद्युर्घमनाहःः (अह्दस. १८.१२)
श्वसन-पु., वायुः ( सुड. ६.२४)
वनस्पति० मद़नम् (चक. १.२७)
न., नि:श्वसनम् (मुनि. १६.६१)
श्रासाधिक्यम् (चचि. ₹.४१)
( 9 वसना)-ख्रीं., भारीर० श्वासबद्वा नाड़ी (चक. चचि. १२.6६)
-कृच्छू-न., लक्षण० दु!खेन श्वासविमोक्षणम्
(सुजि. ११.२८)
( श्या) विद्रोमन्-न., शा्रकस्य केशाः, राद्धकस्य रोम्णामन्तर्धूमद्ग्धं भस्म हिकाशमाय क्षैदोपेतं लेहयेत् (सुड. प०.२०)
श्वाविध्-पु., प्राणि० बिलेशायः राइकपर्यांयः
(चचि. १५.११२; सुसू. ४૬.७6; चसू. २6.३८) सूचिसदृहारोमयुक्तः। 'साबई' 'साबू' इति लोके ( सुसू, ४६.७6; चचि, १८.१6०; सुख. ५१.३३; अदसू. ६.४७; असंसू, ७) अस्य मांसं वातानुबन्धजे श्वासे उपयुक्रम्
(चचि. १ง.११२)

श्वास-पु., कर्म० धसनम् । प्राणवायोर्गतागतम् ( बुच. 4.4.4)
लक्षण० स्वनमूल-स्तनरोहित-अपस्तन्भमर्मसु विद्दस्यैंक लक्षणम् ( गुरा, ६.२४) श्लेप्मअवरलक्षणम् (चनि. १.२6)
रोग० अशीतिवातरोगेष्वेकः (कास् . २७.१२-२२) श्वसनरोग० (चसू. १.१०८) अन्तमांर्गजो रोग० (चसू. 99.8९) महाव्याधि० (सुड, ५.7.4) यीघ्रकारी रोग: (असंनि. ४.२९) हेतुः संप्रासिश्य-विद़ाहि-गुर-विश्रम्भि-खक्षाभिप्यन्दिभोजनानि, ब्यायामकर्म-भाराध्व-वेगाघातापतर्पणानि आम् दोषाभिघात-स्त्री-क्षयरोगश्रपीडनानि, विषमाशना-ध्यशान-समशानानि, शीतपान-रीतासन-शीतस्थानानि, धूमानलानिल-रजांसे इत्येतानि ध्वासस्य कारणानि (सुड. ५१.३) आमातिसारबसधुविषपाण्डुज्वरैमर्मर्माबातेन च आसो अवति (असंनि, $\gamma$ ) उरःस्थो मारत उदानः प्राणनाहीनि स्लोतांसि प्रविएग कुपितः सँस्तन्रस्थं कफमुद्दूय श्वासं करोति (चचि. १ง.१७) प्रकुपितः प्राणो वायुः धासरोगं कुरते (सुनि. १.१३-१४) प्राणवायुर्विगुणो भूत्वोर्घंगश्य मूत्वा कफसंयुतः सन्द्रासं जनयति (युज. ५१.४) कफपूल्वको मारतः स्रोतांसि संरुप्य श्वासान्करोति (चचि. 96.४५) कफोपरुन्वगमनो विध्वगास्थित: पन्ननः स्वहेतुदुएः सन्द्राणोद्कान्नवाहीनि स्रोतांसि दूपयन्नुरःस्य आमाशायसमुन्वं श्वासं कुरते (असंनि, ૪) संख्यासंप्रापिः- क्षुदकस्तमकरिबन्नो
[श्वास] आयुवैदीय-शान्द्कोश: [य्वासिकी] <पै

महानूर्व्वश्र (सुड. प१.५) पूर्वरूपम्-आनाहः पार्श्यहूलो हदयपीडा प्राणस्य च पर्याहुल स्वम् (चचि. १७.२०) ह्वप्पीडा भकोटेषोडरतिर्बद्नवैर्सं च (सुड. ५१.६) शाड्धभेद़ः (असंनि, ૪) पूर्वरूपे बाल उरसानिपृनति अस्य च धासोऽन्युषणो अधति (कासू, २५.१७) पतानि श्रासपूर्बरूपाणि। सामान्यलक्षणम्-श्रसनवृद्वि: । क्षदनश्यासलक्षणम्तन्र आयासातिभोजनेः प्रेरितो चायुः क्षदुनामानं स्वयं संशमनं श्वासं जनयति ( असंनि, ४) यस्य किश्झिक्कर्मारभमाणस्य पुरुप्स यः :्वासः प्रवर्तंते निपण्णस्य शान्तिमेति स क्षुदः श्वासः (ड.सुड.५१.৩) तमकलक्षणमू-पवनः प्रतिलोमं सिरा गचछ्छच् कफमुदुीर्य शिरो स्रीवां च परिगृह्य पार्थ्यमुरश्र पीडयन्कासं धुर्धुरकं मोद्रमर्धि पीनसं तृषं तीववेगां प्राणोपतापिनं च श्वासं च करोति। तद्देगेनातुरस्तार्यति। निष्ट्य यूल्यनन्तरं सुखमामोति क्षणम्। रायानः कृच्छ्राच्छ्रसिति। निपण्णः स्वास्थ्यम्टच्छति। उचिह्हूताक्षत्वं ललाटे स्वेदोदूसः गुष्कास्सतोष्णकामिल्बं कम्पश्र भवति ( असंनि. ४) स शाक्यवि कके हीने (सुछ. प१.9-9०) म्रतमकलक्षणग्तमकसैस भेद्द: प्रतमकः (चक, चचि. १७, ६३-६४) यदा तसको जबरमुच्छायुतः रीतोपशयश्र तदा स प्रतमकसंज्ञ: (सुउ. प१.9०; असंनि. ૪) छिक्न-श्वासलक्षणम्-छिन्नश्वासेन सबिरामं श्वसिति मर्मचछछेदरुजार्दितः ₹वेद्दूर्छ्हायुतः सानाहो बस्तिदाहुनिरोधनानधोध民्टिविप्रुताक्षो रचैकलोचनो मुद्यज्च्छुक्कासः प्रल्यपवान्द्धीनो नप्चच्छायो विचेतनः भवति (असंनि, $૪$; असंड, 49.99) मह्हाश्यास-लक्ष्तणम्-उण्वर्व नीयमानो वातः सशबद्दो मत्तर्धभ इवोचैः श्वसिति। महाश्वासी प्रनप्टज्ञानविज्ञानो विभ्रान्तलोचनो विवृताननो बह्डमूत्रवर्चस्कः क्रान्तमना भवति। तदा प्रश्वसितं च दूराद्विज्ञायते (चचि. १७.૪६-४く) गुष्ककण्ठो मोहितः कर्णशान्धुशिरोरजावान्भवति चक्षश्र समाक्षिपति ( असंनि, $\gamma$ ) ऊर्च्वश्चासलक्षणम्-उर्च्वश्वासपीडितो दीर्घकालमूध्र श्यसिति, श्वासं न अधः करोति। क्रेप्मानृतमुखस्खोतस्तेन क्रुद्धो वायुस्तेन पीडित ऊर्वदट्टिरिप्राइय्विभ्रान्ताक्ष इतस्ततः प्रमुद्यन्च्छुष्कास्यो बेद्नातंध्यारतिपीडितो भवति (चचि. १५.४८.4१) हद्स्स्यद्विमर्मसु आकृष्टत्वमिन हतस्वरत्वं च भवति (सुड. ५१.१३)

हियमाने मर्मणीव बेद्नावाश्रिरुद्युवाकच भवति (असंनि. ४) साध्याऽसाध्यता-क्षुदूश्वासः साध्यस्तमकः कृच्क्रसाध्यः। महोर्वैच्टिन्नख्ययः श्वासाः सर्वसम्पूर्णलक्षणा असाध्याः (सुड. ५१.१४) बलिनां नइश्रेत्तमकश्वासः साध्यः (असंनि. ४) ऊर्च्वध्वासारिद्टलक्षणम्-गतोप्मस्वं इूलोपहृतबङ्क्षणत्वम् अप्राषसुखखं चेति रिपृटक्षण्णम् (चइ. ८.१३) उवरमूच्छायुपद्नवयुक्ताँ प्रतमकसन्तमकावसाध्यौ ( सुड. ५१.१४) चिकिस्सासामे र्वामविधि चरेत् (अहाचि. ४.१६) बलवतां श्वासरोगिणामादौौ स्नेह्वेदेदैरुाचरेत्। पश्बाद्वमनं विरेचनं च हितम्। श्रासे स्नेहबस्ति: कदापि न देयः (सुउ. ५१.१५-३६) कफग्रस्ते चमनमुपयुक्तम्। बातकफानुबन्धे धूमं प्रयोजयेत्। धूमाः सरें सर्षिष्का योज्या: ( सुड. ५१.૪v-प२) तृषितः श्वासी दृामूलक्नाथं पिचेत् (चचि. १७.१०५) कफस्दूमार्गक़ुण्यर्थ सुहुर्सुहुर्लेहा देयाः (चचि. १ง.१२०) पथ्यम्श्वासार्दिती दुन्तपवनं न भक्षयेत् (अह्तसू. २.૪) -कासकरिकेसरिन्-पु., पारदाद्यियोग० तारताग्रपारदादिसाधितोऽयं ध्वासकासश्नः

> (र. १३.६૪-६५)
-कासहृरी चटी-बी. 0 , गुटिकाकल्प० श्वासकासझी (र. १२.६८)
-घवटक-पु., सिद्धयोग० श्वासकासज्वरादिहरः
(र. १३.५५-५८)
-प्रतिषेध-पु., अध्यायसंज्ञ०० ( सुड. ५१.१)
-अक्ष-पु., वनस्पति० बत्रुरःः (रापरि. ८.१₹)
-रोध-पु., लक्षण० श्वासावरोघः (असंनि. ५)
-रामनवर्ग-पु., श्वासहरगणः। चण्डाडम्ल-बेतस-शाठी-तामलकी- सुरसा-हिद्धु-जीवन्ती-पुष्करमूलैलागरूणि द्र्ययं वर्गः श्वासशमनाय भवति (असंसू. १५) -हरद्रव्य-न., दूक्य० (चसू. ४.८) थासशामनवर्गः: सटीपु करमूलाम्लवेतसैलाह्दिंवगर्सुरसातामलकी-
जीवन्तीचण्डाओत्रोति श्वासहरद्वव्याणि (चसु. ४.१६) श्वासान्तक-पु., सिद्ययोग० थासकासादिहरः

श्वासिकी-वि., श्वासशमनविपयिणी, श्वासविकारशामनी चिकिस्सा (चवि. ५,२६)

श्वासिन-वि., श्वासयुक्तः (सुसु. २९.१४)
(श्वासि-)-शास्त-वि., श्वासरोगिणां हितकरं द्वघ्यम् (सुड. ५१.૪६)
श्वित्र-न., रोग० (चचि. ७.१६२) कुषभेदः ( सुचि. ९.११; असंनि. १४) श्वेतकुष्टम् (र. १.३५) श्वेतभावाच्छिन्रन् ( का.सुण्रचि.) रक्तदोषजरोगेष्वेकः (चसू. २८.१३) म्विन्ने दोषतो वर्णभेद्: लक्षण च-चातादक्षमरुणम् पित्तात्कमलपन्रवत्ताम्रं सदाहंद रोमधंसि च । कफाच्छ्छेवं घनं गुरु सकण्डु च (असंनि. १४)
 मांससमाश्रिते ताम्रम् । मेद् आश्रिते श्षेतम् (चचि. ५.१७૪) साध्याऽसाध्यता-यद्रक्तलोम तनु पाण्डु नातिचिरोशिथितं मध्यावकारो उच्छूतं तव् साध्यम् ( चचि. ७.१७६) यदृक्तलोमवत् परस्परतोरभिंन सर्वंतः प्रसृतं यद्वष्षंगणोर्पन्नं तद्यैव सिध्यति (चचि. ७.964) एतस्कुप्यादुपि बीभर्सं यतः शीघ्रमसाध्यतां याति तस्मादेतचछन्न्यै क्षित्रं प्रयतितब्यम् (असंचि. २२)
चिकिस्सा-च्विन्ने स्फोटजनने प्रथमं कर्म कतैव्यम् । ₹फोटभेदाद्नन्तरं वैल्ल्रयोगेण रोपणादिकर्म कतंव्यम् ( सुचि. ९.१५-१६) श्चिग्रक्रेट्टे तुल्थादिलेपयोगः उपयुकः (सुचि. ९.२७) मयूरतुत्थं श्वित्रापहम् (र. २.१३२) असनादिर्गण: श्रिन्रकुष्षादिहरः (अहृसू. १५.२०) कुक्कुटपुरीषयोगः भ्विन्नजित् (सुचि. ८.१९-२०) आवल्गुज बीजमग्र्यम् म्विन्नकुषहरालेपे (सुचि. ९.र५-२६) गोऽजादिमून्रं भिन्रनाशकम् (अहुसू. ५.८३) -कुष्टारि-पु., योग० श्विन्रनाग़क: (र. २०.२०३) -घतैल-न., तैल० श्विन्ननाशानम् ( र. २०.२२३) -मरसायन-न., सिद्दयोग० श्वेतकुष्धाद्विनाशः (र. २६.३३-३૪)
श्वित्नारि-पु., पारदादियोग० पारदगंधकासीसरससुरसाचंगेर्यादिसाधितोऽयं श्विन्रकुष्टमः
(र. २०.१९८८-२०२)

श्रित्रिन्-वि., भ्विन्नरोगग्रस्तः ( सुचि. ९,२६)
श्वेत-पु., मूषिक० अयं कफज्ञान् विकारान् करोति (सुक. ७.२५-३०) द्०० 'मूपिक'
वनस्पति० अर्कभेदःः गुक्रार्कः (रा. १०.२३) न., खनिजद्र्य० श्षेतटकणम (रा. ६.३१) वनस्पति० चन्द्नभेद्ं: (ध.३.ऽ)

आहार द्वव्य० तक्रभेद़ः मधितम् (ध. ६.१८९)

रोग० म्विन्रम् (चचि. ७. १6४)
वि., वर्ण० गुक्तः (अहसू. १२,५४)
-कन्द्द-पु., कन्दु० श्वेतपल्गण्डुः (रा. 6.9०9)
-(कन्द्रा )-ब्री., वनस्पतिब अतिविषा ( रा. ६.७) -काकुल्रीमृग-पु., सर्प० अंं भूमिशायः
(चसू, २७.२७)
-काच-न., लवण० लवणमू (र. ३०,१०४)
-काण्डा-सी., वनस्पति० श्वेतदूर्वा (रा. ८.२२९)
-कापोति-त्री., वनस्पति० सोमसमवीर्या महौ-
यधिः। सा निष्पत्रा कनकाभासा मूले द्यह्डुल-
सम्मिता लोहितान्ता सर्पाकारा 'श्वेतकापोती'
इस्युच्यते, सा समूलफलवृन्ता भक्षयितब्या। तस्या:
प्राहिस्थानम्-कौशिकीं नद्दीं पूर्वतः योजनत्रयाल्मकः
वल्मीक्युक्तः क्षितिप्रदेशः, तन्न वल्मीकमूध्धु इयं
लम्यते ( सुचि. ३०.११,३५)
-काम्बोजि-त्री., घनस्पति० गुजा
( सुचि. १३.૪२-૪५; असंड, ३९)
-काम्मोजी-ख्री., वनस्वति० काकमाचीभेद्व, काकमाची (घ. ४-३१)
-कुन्द्-पु., व्वस्पति० करवीरः (ध. ४.१)
-कुम्मीका-स्री., बनस्पति० पाटलाभेद्: काष्ट-
पाटला (घ. १.१२२)
-कुष्ठ-न., रोग० श्विन्रम् (र.२०.२१०-२१४)
-किया-त्री., कर्म० भिच्यादौ सुधालेपादिना श्येत-
र्वोपपादकं कर्म (र. २.१०)
-गुल्जा-ब्री., बनस्पति० गुझाभेदः 'द० गुक्जा'
(ध. ४.३१)
-घण्टा-ब्री., वनस्पति० नागद़न्ती ( रापरि. ५.२४)
-चन्द्न-न., बनस्पति० चन्दृनमेद्ं, हरिचन्द्नम्
(ध.३.१)
-चामरपुष्प-पु., वनस्पति० काशः (ध.४.१३०)
-चिह्धी-स्री., वनस्पति० चिद्धीभदद;
(धपरि. ज.६८)
-जलज-न., पद्म० कुमुदुम् (ध. ४.१५४)
-जीर-न., खनिजद्ध्य० शाद्धजीरकम् (र. २૪.२२)
-जीरक-पु., बनस्पति० जीरकभेद्दः (रा. ६.१०२)
-टङ्रण-न., खनिज० टन्दणभेद्ः (रा. ६.३१)
-दृण्डा-त्री., चनस्पति० दूर्वांभेद्:, श्येतदूर्वा,
दृ० 'दूर्वां' (ब. ૪.१४૪)
－दूर्वा－ब्री．，वनस्पति० दूर्वा（थ．४．१४૪）
－द्रुम－पु．，वनस्पति० बरूणः（ध．५．११९）
－द्वीप－न．，देशा० चन्दूरीपम् । गंधकमाप्तिस्थानेष्वेकम्
（र．३．२－३）
न्नामा－की．，वनस्पति० गिरिकर्णिका（ध．४．८૪； चसू．१．6०）विष्णुकान्ता（चसू．१．6७）
－निष्पाब－पु．，शिग्वीधान्यं० निष्पाबभेदः
（रा，१६．१७५）
－नेत्र－न．，रोग० विंशतिक्लेप्मघिकारेप्वेक：，नेत्रयोः व्यतत्वं पाण्डुरत्बं बा（चसू．२०．१७； असंशा．$\gamma$
－पत्र－न．，पब्म० लवेतपक्मम् पुण्डरीकम्
（रा．9०．२३6）
（－पत्रा）－खी．，वनस्पति० श्वेतरिशापा
（रा．९，२००）दन०＇शिशापा．＇
－पद्म－न．，पयम० पुण्डरीकम्（ध．४．१४6）
－पयस्－न．，तक्र० द्ज्नो द्विगुणं जलं मिश्रयित्वा कृतं तक्रं श्वेतपयः（घ，६．२११）
－पाक－पु．，बनस्पति० श्वेतगुजा，न．न＇गुआ़＇
（असंड，२૪）
－पादता－र्श्री．，लक्षण० श्वेतपादत्वम्（असंशा，४）
－पिण्डीतक－पु．，वनस्पति० महापिण्डीतरः： （रापरि．९．३३）
－पुएप－पु．，बनस्पति० श्रेतपुष्पनिर्गुण्डी，निर्गुण्डी （र．२२．१६०；घ．४．८१）
करनीरः（ब．४．१）
बरूण：（ध．५．११९）
（－पुष्पो）－ब्री．，बनस्पति० गिरिकर्णिका（ध．४．८૪） इन्दवार्गी（ ब．१．२५२）
－पुप्पक－पु．，वनस्पति० करवीरः（ रा．१०．२）
（－पुप्पिका）－त्री．，चनस्पति० पुत्रदान्री （रापरि．३．૪७）
－पोर－पु．，वनस्पति० इक्षुभेद्। अयं बंशेध्धुचद्धुण：
किश्विदुज्गो बातहृरः（सुसू ．४५．१५२）दू० ‘इक्ष’
फला－त्री．，वनस्पति० वृहतीदेद，शबेतहृहती
द०．＇द्धहती＇（रा．४．१२५）
－बर्बर－न．，वनस्पति० बर्बरमेद्，बर्वरिकम， द．＇बर्बर＇（रा．१२．१6）
－बीज－पु．，शिव्विधान्य० कुलत्थः（रा．१६．१६६）
－चृहती－ब्रा．，वनस्पति० हृहतीभेद्ध：（रा，४．१२५； असंशा．१）द०ं वृदती＇ आ，को．सं．१०६
－भण्डी－ब्री．，वनस्पति० अपराजिता （चचि．२₹．२१०）
－मण्डल－पु．，सर्प० मण्डलिसर्पभेद्व：
（ सुक，$\chi, ₹ \gamma(२))$ दू०＇मण्डलिन्＇
न．，शारीर० नेत्रग्र्यन्नम् नेन्न श्रेतवर्णः मण्ठला－
कारी विभागः（ सुड．१．१५）
－मन्द्रार－पु．，बनस्पति० अर्कभेद्：（रा．१०．३१）
－मरिच－पु．，बनस्पति० शिग्यु：（ध，४，૪०）
न．，इोभाकनबीजम्（चचि．२६．२४५）
－महोटिका－बी．，वनस्पति० घहतीभेद्ध，
द०＇बृहती＇（रा．૪．१२५）
－मुप्कक－पु．，वनस्पति० मुल्ककमेद्ः（ध．५．१२२） द०＇मुष्कक＇
－मूत्र－न．，लक्षण० श्लेप्मविकार० मूत्रस्य श्वेतत्वम् （चसू．२०．१७；असंसू．२०）
－मूल－पु．，बनस्पति० पुनर्नवाभेदः श्रेतपुनर्नवा
दू०＇पुनर्नवा＇（घ．१．२৮६）
－मोक्षक－पु．，वनस्पति० मुष्ककभेद्यः（सुचि．૪．३२） द०＇मुप्क्रक＇
－रोध्र－पु．，वनस्पति० लोध्रभेद्，द०＇लोध्र＇ （रा．६．२४9）
－रोहित－पु．，वनस्पति० रोहितकभेदः，द०＇रोहितक＇
（ रा．८．२१८）
－चचा－स्री．，वनस्पति० बचाभेद़ः（घ．२．६ ）
द०＇बचा＇
अतिचिषा（ रा．६．८）
－चर्ग－पु．，द्व्यगण० तगर－कुटज－कुन्द－गुआा－
जीवन्तिका－श्येतकमलकन्दाश्येति द्वब्याण्यन्न । स रस－
कमोपयोगी（र．9०．९३）
－चर्चस्त्व－न．，रोग० श्लेप्मविकारेव्वेक：श्वेतपुरीष－
त्वम्，शकृतः श्येतत्वम्（चसू，२०．१७）
－चर्णता－स्री．，लक्षण० श्वेतता，धवल्त्वम् （असंसू．२०）
－चारल－पु．，पक्षि० फ्रववर्गीयः। शुक्रपक्ष：प्रसेबक－ गल：＇ज्येप्ठबलाका＇इति लोके
（ड．सुसू．૪६． $904-90$ ६）
－चारिज－न．，कमलभेद़ः पुण्डरीकम्（घ．४．१४८）
－वार्ताकिनी－बी．，वनस्पति० बृहतीभेद्，श्षेतबृहती द०＇घृहती＇（रा．र．१२५）
－चाह－पु．，घनस्पति० वृक्ष० अर्जुनः（असंसू，१६；
अह्सू．१५．१९）

-राकृत्त्व-न., लक्षण० श्वेतबर्चस्त्र्वम् ( असंस्. २०)
-रालि-पु., धान्य० अकण्डितगुक्धधान्यम्। शालिभेद़ः (चचि. २१.८०) मागधे पुण्डरीकशालिरिति स्यातः (चचि, २१.११२; ध. ६.69)
-शिं शापा-त्री., वनस्पति० शिंइापाभेद़ः, द० ' रिंरापा ' (रा. २.२००)
-शिग्रु-पु., बनस्पति० शिग्रुभेद:, दू० 'गिग्रु' (रा. 6.६४)
-शिम्ब-पु., शिम्बीधान्य० निष्पावः (ध. ६.990)
-रिला-खी., वनस्पति० पापाणभेद्ः (रा. ५.२१३)
-सार-पु., वनस्पति० वृक्ष० खदिरभेद्व, सोमबल्कः द० 'स्रदिर' (घ. १.२७)
-सिंही-स्री., वनस्पति० बृहतीभेद़: द० 'दृद्ती' (रा. ४.924)
-सुरसा-खी., बनस्पति० निर्गुण्डीभद्ध शुक्रहोफालिका, न० निर्गुण्डी' (घ, ૪, ८३)
-सूरण-पु., कल्द्न सूरणमेदे, सितसूरणः, दू० 'सूरण ' ( रापरि. ५.८)
-स्पन्दा-बी., बनस्पति० गिरिकरिकाभेद्ध, घ्येतगिरिकर्णिका, अपराजिता, द० ' गिरिकर्णिका'
(घ. ४. ८8)
-हस्तता-र्बी., लक्षण० घन्रलपाणिस्वम्, हस्तस्य श्बेतर्वर्णता (असंशा. ४)
(श्बेता) -क्री., भारीर० सम्भेद्ः। तृतीया स्वक, लोहितायास्त्वचोडधो मीहिद्धादुराभागप्रमाणा यवस्य विंशातिभागेपु द्वादशायवभागाः ( $=\frac{1}{2} \%$ यन)
चर्मंदूल-अजगद्धी-मशकाधिप्टाना च सा
( सुशा. $४ ૪$; असंशा. ५)
लूता० दंशालक्षणम्-दंशदेशो क्षेता कण्डूमती पिठका भवति। सा दाहमूच्छांज्वरकरी विसर्पक्केदएक्करी च (सुक. ८. $9 \circ$ ₹-१०४) द०० 'लता' बनस्पति० सारिबा ( ब. १.१६१)
अतिविषा (ध. १.११)
बचा (चसू. २.૪; सुक. १.६२-६५; असंड. ८२)
काइमरीभेदृ० काइमरी (रा. «.१४०)
कटभीभेद्ध शेतकटरी घेते इति कटरीद्वयम् (उ. सुक. ६. १४-२७; असंड. ६)
घृहतीभेद्य, श्चेतबृदवी, द० 'बृहती' (रा. ૪,२२५)
लक्ष्मणा (रा. ૪.१२₹)
रास्ना (चसू. ४.१८)
कदुलीभेदः, काष्टकदुली (ब, ४.6८)

बंशारोचना (रा. ६.द६)
पाटलाभेद्, काषपाटला, दन 'पाटला'
(ध. १.१२२)
दूर्वोभेद्, श्वेतदूर्वा दू० 'दूर्वां (रा, ८.२२९)
पाषाणमेद्द्: (रा. ५.२०४)
गिरिकर्णिका (असंसू. ८; ध. ४.८૪) श्येतस्पन्द्रा, अपराजिता इ़ति पर्यायौै (चक, चचि, १०.४२; असंसू.१४) गेतस्सन्दा इल्यपि पर्याय:
( हुचि. २२.६₹; सुक. 4.64-७द)
विशाणिका (चचि. १०.४२)
वृक्ष० श्वेतस्यन्द्: (उ. मुक. १. ५१-५४;
सुड. २४. ₹२) जज्ञट (चधि. ३,२६৬)
श्वेतागुणा:-अतिमधुरा, रीता, स्तन्यदा, सचिकृच्च
(रा. ५..8६; पू. ₹.

इक्षुविक्रति० ₹र्करा (ध. २.१०૪)
श्रेतक-पु., व्रनस्पति० रिग्रुभेद्: (घ, $\gamma, 80$ )
न., खनिज० रौप्यम् (ध. ६.५)
श्वेतटद्नणम् (ग. ६.३१)
श्चेता-बी., वन० श्रेताकटभी (अहसू. १4.२८)
-युग्म-न., बनस्पति० एका किणिहीसंज्ञा अन्या
महाश्बेता पालिन्द्रीसंक्ञा कटमी
(असंसू, १૬; अहसू. १४.२८)
श्वेताक्ष-पु., चनस्पति० सोमविरोषः (सुचि, २९.५) श्वेतातिन्दिग्धाङ-वि., लक्षण० श्येतवर्णयुक्ताइ:
(चचि. १६.३२)
श्चेतापराजिता-ब्री., बनस्पति० घ्वतगिरिकर्णिका
(र. १६.8९-9०9) न० ' गिरिकर्णिका'
ष्वेतपुष्पा विद्गुक्रान्ता (र. १६.९९-१०9)
श्चेताम्बर-पु., वनस्पति० शितिवारः (रा. ४.२०6) श्वेताम्ली-ब्री., वनस्पति० गुणाः-मधुरा बृष्या बलद्दायिनी पित्ताभी च (रापरि, ૪.३७) श्वेतारियोग-पु., योग० श्वेतकुष्टःः पलमान्रे पारदे समानं गि्धकं जारयित्वा तत्पारदे पलग्रयं निम्बूकरसेन संमृदिवतं गान्धकं प्रक्षिप्य काकोटुम्बरिका-बाकुची-चिन्रक-भ्द्रह्रराज-कोरण्टानां काथैः परिमर्द्येत् । ततश्यैकदिनं कटुतुम्बीकाथेन संमर्घ काचकूष्यां सिकतायन्त्रे यामद्वयं पचेत्। तस्य मात्रा बह्धद्यम् । अनुपानं कुध्यानागवह्धीपर्णम्
(र.२०.२१૪-२9く)
श्वेतार्क-पु., वनस्पति० अर्कभेदुः क्षेतपुप्पो 5 क्र:, दु० अर्क' (र. ११.प२-46)

श्वेतार्षभ-वि., क्ससम्बद्धं (चशा. ८.90) श्चेताबभासता-ब्री., रोग० श्लेप्मचिकारेप्येकः श्वेतावभासनम् (चसू, २०.१७; असंस्, २०)
श्वेतेक्षु-पु., इध्र० सितेधुः, द० ' इक्षु' (रा. १४.१८१)
श्वेतैरण्ड-पु., बनस्पति० पुर्डसेदः (रा. ८.४४५) द्व० 'परण्ड'
श्वेतोद्र-पु., सर्ष० द्वी्वीकरमेद्: (सुक. ४.३४ (१)) द० 'दर्वीकर '
शेश्वत्य-न,, लक्षण० शुकृत्वम् (अहसू. १.२ज;
चनि. ११.७; )
श्वैउय्य-न., लक्षण० श्वित्रित्रम्, श्षेतकुष्षयुक्तत्वम् (चसु. २३,२૪)

## ष

पड-पु., पेय० दाडिमगोरसादिना घनपह्ठवफलादिभि: कृतः तृप्गायामुपयुक्तः (सुज. ४०..6) दाडिमतक्रशाकादिसंस्कृतो न्वः (ड. सुड. ४०.२७)
(पडी)-प्री,, बनस्पति० सटी ( शठी) (असंड.२r; असंड. ४»)
पडङ-पु., वनस्पति० गोध्रुरमेदः, क्षुदगोक्धुरः
(रा. ₹.9₹9; घ. १.१०2)
सर्प० मण्डली सर्पः (सुक, ४.३४(२))
न., दण्णामझानां समाद्वारः (चसू. २०.र) तत्
शिरोडन्तराधिहों वाह्ए सक्भिथनी च (असंश्रा, ४; चसा. 6.४)
घृत० पट्पलकघृतम् ( ड. सुज. ૪२.२૪)
द्व० ${ }^{4}$ षट्पलघृत"
वि., चडद्रयुक्तम् शरीरम् (सुझा. ५.३) प्रियंगु पिप्पली भद्रमुसं हेरेणः, क्षैद्रं, बद़रच्चूर्ण च (का. गर्भिणीचिकिसा)
घडङ्नगुग्गुद्रुपु., योग० गुग्गुद्रकल्पः। रास्ना-गुदूची-देबदास्-शुणठी-एरण्डमूल्लनि समभागानि गुग्गुड्डां च सर्वेषां समभागं मिश्रयेत् । अयं चातरोगे उपयुक्त: (र. २१.१६०)
पडद्भघृत-न., सिद्धघृत० पट्पलघृतम् ( सुड. ૪२.२૪)
पडदुुलसंमितनेत्र-वि., पढ⿸्नुल्मम्मितं नेन्र्र यस्य सः (बस्तिः) (चसि. ३.८)
बडङ्नोद्क-न., जल० घनचन्द्नग्रुणख्यम्बुपर्पटोशीरै : साधिति जलं पढ्रोद्कम् (असंचि. ₹) तच पाचनं तुग्रग्वरापह्म (अहचि. १.१५;

चचि. ३.984)

पडिन्द्रिय-न., पण्णामिन्द्रियाणां समाहारः, मनसा सह पे्येन्द्रियं पडिन्द्रियम् ( चसू. २६.૪३(१)
पण्-वि., संख्याब्द० षट,
-निष्कतैल-न. तैलयोग० तैलमिद्म् आमबाताद्हिरम् (र. १६.४२-૪३)
-मास-न., पण्णां मासानां समाहारः (असंशा, ९)
-मासोपित-(परिन०) वि., पण्मासं यावस्तितः
( असंसू, २)
-मुख-पु., कार्तिकेयः, उमाराह्करापलं पण्मुखयुक्तम् (काचि.)
-( मुखा )-बी., वनस्पति० पद्रभुजा (रा.८.२५५)

- ( मुखी )-ब्री., अहरोग० बालग्रहः। रेवतीग्रहः। देवताजपि सा सूतिकापष्ख्यां पूज्या। तस्याः विथि: पठी ( का बालग्महुचि०)
-मूल-वि., पण्मूलानि नाम कारणानि यस्य स: ( सुचि, १.१३४)
पण्ड-पु., नपुंसक० अशुकषण्डम्रकारः। सीचेश्टिताकारः नरषण्डः। तस्योत्पत्चिहेतुः- यो नरो भार्यायामृतौ उज्ञानीभूय विपरीतबन्धेन ग्रवर्तंते ततस्स्रीचेटिताकारपुत्रः घण्डसंज्ञको जायते ( सुरा. २.४१-૪२) योषितामषि एतादुशं पण्डत्वं दृइयते। स नारीपण्डः ( भुशा, २.૪३-૪૪)
(पण्डी )-त्री., योनिरोग० लक्षणम्- सा बीजदोधात्स्बीगर्भस्य वातहतगर्भाशया तेन सुी चृदेषिणी अस्तनी च भवति। सोऽसाध्ययोनिरोग: (चचि. ३०,३૪-३५) षण्डी योनिरनार्तबाडस्तना मैधुने खरस्पर्शा च भबति (सुड. २८.१८) गरें बीजदोषतो जायमाना खी नृद्रेषिणी यौवनेऽप्यस्तनी स्यात् (असंड. ३८)
पण्ढ-पु., नपुंसकः ( सुशा. २.४१-४र) द० 'पण्ड '
-ता-खी., खीगमनाशक्तित्वम् ( अहु. अहिस. ४.२०)
-योनि-ब्री., योनिरोग० विंशतियोनिष्यापत्त्वेक: द० ' पण्डीयोलि: ' (चसू. १९.૪ (३)
-संक्षा-वि., योनिरोग० द्र० ' पण्डीयोनिः '
(असंड. ३८)
पप्-संस्याश० ( सुसू . १४,३)
(पट्) -कल्प-पु., अध्याय० तन्र बालानामक्षिरोगशमनायं षट् द्यघ्याणां कल्पा उक्काः। तानि द्रब्याणिचभुप्या पुष्पकं माता रोचना रसाअ्जनं कतकफलं च (का, पट्कलप०)
( बद् )-कोण-न., रल०० हीरकः (घ. ६.५६)
-कोल-न., दव्य० पब्दूपणम् (र. २१.१३५)
-कोशा-वि., ष्टोशार्मकम् ( काशा. १०)
-पद-पु., कीट० अ्रमरादिः (चसु. २६.४₹;
सुसू. ६.२५-२८)
-पदाभिसरण-न., लक्षण० यथा प्रमेहे पट्पदानांां
देंहे तथा मून्ने च सझ्ञारो भवति (चनि. ૪.४८)
-पदमअ्जरी-ब्री., वनसपति॰ अशोकः
-पद्वतिथि-पु., चनस्पति० चम्पकः ( व. ५.१४२)
-पद्वानन्दवर्धन-पु., बनस्पति० किश्रिरात:
(ब. ५.9५६)
-पदानन्द्वा-त्री., वनस्पति० बर्षिकी
(घ. ५.१३६)
-पल-न., घृत० (चसू . २४.५५)
-पलघृत-न., घृत० तत्साधनप्रकाएः-पिप्पलीपिप्पलीमूलचन्यचिन्रकगृइञ वेरयवक्षारसैंध्धवानां पलिकाभागाः घृत्रस्थं तत्तुल्यं क्षीरं तद्दैकखं बिपाचयेत् ( सुचि. १४.१४; चनि. ५. १४ง-१४८) क्षीरणप्प्यकं घृतम्, इंद कफात्मकं गुल्मं ग्रहणीं पाण्डरोगं की हीकासविषमउवराम्भिमान्यश्रयथूँश्य हराति (सुचि. १४.9\%; चचि. ५.9४ธ-98८; चचि. 94.960 )
-पलसर्पिस्-न., घृत० घट्पलघृतम् तदिदं ह्रीहापिसंगादिनाशकरम् ( घुचि, १४.9४)
-पलसर्पिस्-न., घृत० घट्प्रघृत्तम् (चऋ.) (चनि. ३.२३८)
( घड् )-ग्रन्थ-पु., इक्ष० करजः (चचि. ७.११३) करसभेद्ध, पूतिकरलः ( (ब. 4.905 )
-( ग्रन्था ) -ह्री., बनस्पति० बचा ( युचि. ९.८; असंचि. १; श्रेत्तवचा (घ. २.६)
सटी ( शारी ) (घ. १.६१)
-ग्रन्थाद्विचूर्ण-न., चूर्णकल्प० ह्रेष्मिकगुल्मे शूले चोपयुक्तम् ( मुड. ४२.७१-७२)
-धरण-पु., योग० पणणाँ चित्रकादी़ां धरणा मानविरोषा यत्र योगे, स पड्धरणो योगः। तत्र द्वल्याणि-चित्रक-हृं्द्यवव-पाठा-क्टुका-अति-विषा-अभया चेति। वातव्याधिप्रशममनोऽयं योगः, आमाशयगतवातस्यैव प्रशामको न त्वक्षेपकाद्दीनाम् ( बुचि. $\gamma . \varnothing$ ) दार्वीकलिन्नकडुकातिविषाप्रिपाठाः इत्येतेषां सूक्ष्म-

चूण्ण मूत्रेण सह पीतं अर्शा उद़रं क्रपमेहेकोछगतनातअंग्यादी़न् रोगान् द्वन्ति ( असंचि. २३)
-धातुज-वि., पड्धातुसमुद़ागात्मकम् पश्यमहाभूतालि आत्मा च पष्ट इति घड्धातवः, तेक्यो जातम् (चसू. २५.१५)
-भुजा-ब्री., वहीफ़ल० गुणाः- तिक्का मधुरा किंचित् अम्लविपाका तर्पणी पुट्टिकरी बुष्या मून्रल कफकरी पित्त्की दाहश्रनोम्मादम्मी च (रा. ५.२५५) हिं. -सर्बुज.
म.-खर्बुज.
गु.—दर्शुज.
बं. -खेम्रुज.
-रस-वि., पड़सात्मकः ( आदाराद्विः ) (सुसू. १४.३)
-रान-न., घणणां रात्रीणां समाहारः (असेशा. ९)
-रेखा-त्री., बनस्पति० घड्भुजा (रा. ७.२५५) सरबुज. पद्रा ' पड्भुजा.'
-विरेचनशताश्रितीय-वि., अध्यायसंज्ञाविशेष: ( चसू.४.9)
-विरेचनशतीय-वि., अध्यायसंज्ञ० (चसू, ૪.१) पम्टि-पु., धान्य० न्नीहिः ( रा. १६.9०9 )
-ज-पु., धान्य० पट्टिकः (रा. १६.८x)
-तण्डुलजोन्दवा-श्री., बनख्पति० बंशरोचनामेदः (घ. २.4६)
-वासरज-पु., धान्य० पटिकः ( रा. १६.८४)
-शाल्डि-पु., पहिकः ( रा. १६.८૪ )
पण्टिक-पु., स्रूकधान्य० मीहिमेद़: (चसू. ४.१२; सुसू. $\gamma ६ .90$; अहसू. ६.४-६) प्रैबिमकं धान्यम् ( गुज. ३९.३१८-३१९) प्रकृतितो ल्युधान्यम् (चसू. ५.५) श्रमनाश्रानगणे प्रोत्तमेक नृ्यम् (चसू . ४.१६; असंसू. १५) यो नीहिः पट्टिरान्रेण पच्यते, स पट्टिकः। पट्टिको हीहिपु श्रेष्ट: ( सुल. ₹९.३१८-३१९; चयू, २७.१२) हितव्वेनाभ्यसनीयमेकं द्वव्यम् (चसू. ५.१२) सर्व्रपाणिनामादारार्थ हितम् ( उुसू. २०.५) बमिनिम्रहणगणे ग्रोंक्तं द्रव्यम् (असंसु. १५) पटिको हीहिछुु श्रेश्र:। पट्टिकः द्विविधो गौरः कुणगतरशरश्र । तत्र गौरः कृष्णगौरतः श्रेष्ट: (असंसू. ६.৮-८) गुणाः- स्वादु: शीतो क्नु: स्थिरो ग्राही त्रिद़ोप्रः (चसू. २७.१३; अहुस्. ६.6) बलवर्धनो विपाके मधुरो लोहित-

शालिभिस्तुल्यगुणः ( सुसू. ४६, १०-99) बंहणकर्मकारी (अह्डस. . ४.२८; थ. ६.७२)
-मूल-न., रूकधान्यविदोषस्य मूलम्। तरस्तन्यजनकम् (चसू . ४. १२; असंसू. १४)
-वर्ग-पु., गण० घटिक-कान्रुक-मुकुन्द्क-पीतक-प्रमोदक-काकलकासनपुप्पक- महापष्टिक-चूर्णक-कुरत्नक-केदारार्रमृतयः घट्टिकाः (सुसू, ४६.द) पप्टिकादिगुट्टिका-ब्री., योग० गुटिका कल्पः। अयं योगो बृष्योडपल्यकरश्र (चचि, २ (२). ३-२)
पप्रिकौद्न-पु., योग० खुभंभ्र पट्टिकौदननं घृतेन सह पयसि पत्त्वा रर्करामधुसंयुक्त्ं क्रुर्यांव्, अयं बृष्यः (चचि. २.(२)२७)
पप्टी-ल्री, बालग्रह०० रेग्रतीग्रहस्य नाम। नन्दिकेंश्यरपश्यमानां आतातां पष्टी भगिनी (कावाल्यहचि.) सा घष्टेऽहृन्यपत्य्यं विनाशयति (कारेवतीक० ४५)
-ग्रह पु., बालग्रहु० स क्षीरदुषिहेतुः ( कासू. १९)
-निशा-स्री., सूतिकायाः पष्टी निशा। सूतिकाषष्टी (का. वालग्रहचि.) अस्यां बालहिताय रक्षान्वलिक्किया कर्तव्या (असंड. १)
पाडच-पु., कृताब० च्यध्रन० मधुराम्बद्वब्यकृतो द्वपदार्थः पानक०
(चसू. २७.२८१; मुसू. ૪६.३७く)
 व्यक्जन० राजिकया संस्कृतः जग्बूफलरसैः सितारुचकसिन्धूत्यै: सनृक्षाम्बपरूपकैस्युत्तो रागषाडचः। पाउवाः पुनर्मधधुराक्ललवनणसंयोगजाः नानाविधाः ( सुसू. ૪६.३८ই) मधुराम्लकटूनां तु संस्काराः पाउवा मताः (ड. सुड. प८.१२)
पाण-पु.० मान० शाणः धरणद्दयम्, माषचतुष्टयम्, तोलकपाद़ः। इति मानम् (र. ११.३)
पाण्त्य-न., रोग० पण्ठस्य भावः (सुचि. ९.८) अरीतिवातरोगेव्वेक: (कासू. २७.१९-२९) नपुंसकत्बम् (चसू. २६.१०२) विए्दारानजो रोग० कीजित्वम् (चसू. २६.८૪) लक्षण०
( सुरा. ६.२૪)
पाण्मासिकरसायन-न., योग० षण्मासाद्यस्य योगस्य प्रयोगाज्जा काइर्य च चिनइयति (र. २६.१२-१३) पोडशा-वि., संख्या० (चसू. 90. ई)
-कल-वि., घोडशगुणम् । कलाशाबद़ो गुणवचन: (चक. चसू. 90.३)
वि., षोडयाविकारात्मकः (चिकित्साधिकृतकर्मपुरुवः ) ( सुज. ६६.6)
-गुण-वि., पोउशभागम् (अहुसू. १४.२७)
घोडशिका-ली., मान० पलम् (चक, १२.९२) कर्ष: (असंक, ८)
-तेल-न., कर्षपरिमाणं तिलतैलं तालस्य सत्वपातनार्थमुपयोज्यम् (र. ₹.८८)
पीवन-न., कर्म० मुखस्नावोदारः (अरु. अह्दसू. १२.५) लक्षण० मुखात्कफादी़नां बहिनिक्षेपणम्
(सुसू. 9६.. अ; अहुसू. ८.9)
वि., छीवनार्थ कफोटकेकेशाथमुपयुक्कं (द्रव्यम्) (चचि. 94.99. )

## स

संयत-वि., संयमनशीलः, संग्रमी (सुचि. २४.११३) बन्द्यम् पाशादि़ना ( सुड. ६२.१८)
संयतात्मन्-वि., जितेन्द्रियः (सुरा. ३.२४)
संयान-पु., भक्ष्य० उस्कारिका (चक. चचि. ३०.१०८) यवौदनः (इन्दु. असंड. $\gamma$ ) मधु ( घृत) दुग्धेन सुश़ोभनां समितां मर्द्रिय्वा घृतोत्तरे खण्डे पचेत्। खण्डैलमरिचार्द्रकचूर्णानि चास्मिन् क्षिपेत्। स च संयावः संपद्यते। स गुरुहृंहणश्र ( सुसू. ૪६, ३९५-३ऽ६) नातिम्दुुकहिनः समिताशरक्कराकृतभक्ष्यविशोषः ( सुनि. ८.90)
संयोग-पु., संबन्धः, ( धर्माधर्मादिभिः) (चश्रा. ५.२१) द्नब्याणामुचितं मेलनमू, संहतीभावः (चसू.४.९२; सुसू. २०.३)
-पुरृष-पु., चतुविश्रातिको राशिपुख्यः (चशा. १.८५)
-विरुद्व-वि., मेलनाद्विर्द्धत्वमापद्नम् (चसू. र६.९९)
-शरमूल्लीय-वि., अध्यायसंज्ञा० (चचि. २ (१) संयोजन-न., संहननं सद्धातो वा (चवि, ८.११६)

संयोगः, विध्युक्तं मिश्रणम् ( असंसू. २८.४१-४२)
संरब्ध-वि., क्षुख्धम् ( सुड, ६.१६)
सम्यक्लितः (ड. सुड. २७.९)
विशालमूलः ( सुचि. १.२९)
-नेत्र-वि., लक्षण० सझोथलोचनः
(उ. सुड. प१.१२)
संरम्भ-पु., आारभटी (चक. ) शौर्यम् (चचि. ९.१२) कोप: (इन्दु: असंड. १)
लक्षण० चित्तक्षोमः (चनि. $6 . ७$ (२)
श्वयधुरागचेद्दनाप्राढुर्भावः (सुसू. १६.६;
सुड. १₹.१८)


संरतिभन्-वि., शोधबत् ( घणादिः ) ( मुनि. ४.6)
संराग-पु., काम: ( ड. सुउ. ५..६)
संरोष-पु., संक्षोमः ( युड. १५.३ )
संरोहण-न., सम्यविरोपणम् ( चनि. ५.७)
संल्रीन-वि., प्कस्थानस्थितः निश्रलः (असंशा. ४.२३)
संड्डलन-न., स्फुरणं दर्ष: ( असंश़ा, २., )
संलोच-पु., लुछ्छनबद् वेद्ना ( मुउ. ४१.१२)
संबत्सर-पु., द्वादरशमासात्मकः कालः, वर्षम्
( सुस. ६. ४; चसू, ६. x )
-प्रयोग-पु., रर्षपर्यन्तं भैषज्यस्य सेवनम् (चचि. १(२).१9)
संवत्सरात्मन्-वि., संबस्सरख्वस्पः (कालः )
( मुसू. ६.४)
संवत्सरोपित-वि., बर्षस्थितम्, पुराणम् ( मुसु. ४६.५१)
संबनन-न., वरीकरणम् ( इन्दु. असंड. ५०) संबरण-(परिव॰) न., आच्छादनम्
(असंशा. ૪.३१; सुड. ३९.२८६ ) संकोच: ( मुशा.३.९)
(संबरणी)-ब्री., पेड़ी० गुदूस्य बाह्ता भागे स्थितानां तिखृणां मघये मलस्य संवरणात् संवरणीत्याए्या प्रथमा बही ( सुनि. २.५; असंनि. ५.५)
संवर्तक-पु., वनस्पति० बिभीतक:
(चक. चनि. ३.२०८; घ. १.३१२; प. ५०)
संवर्धनघृत-न., घृत० सद्रिशृं्निपर्णांस्यम्दूनसैन्धवबलाद्वयादिद्धब्याणां कपायैस्तुल्यक्षीर्युतै: सिद्ध मंधुयुतं घृत्तं ब्रालनां रीघंतंबधनम् ( का.सू, लेद्हार्याय. )
संवासित-वि., मिश्रीक्कृत (ड. सुड. २२.৮)
संबाहक-वि., संबाइयति नाम शरीरमर्दुनादि करोति, स:, (परिचारकः ) (चसू. १५.७)
( संबाहिका )-ब्बी., कीट० पिपीलिकाभेदः, पतस्या दंरो श्वयधुरमिस्पश्शानद्दाहौ मवतः ( सुक. ८.३४)
संवाहन-न., उपफम० मद्यद्रून्दम् ( गुशा. ૪.४३; असंसू. ऽ.६४)
सुखकरः स्पर्शः (उ. सुक. ५.३८)
संवाहिनी-त्री., शारीर० नाडी, बाहिनी (चशा. ४.१५)
संविधान-न. चिकिस्सा ( सुचि. ३४.५)
कर्म ( ड. सुक. २₹.८ )
परिच्छद्र; सामग्री ( सुचि. ९.६)
-बत्-कि., चिकिस्सोपयोगिसममश्रीयुक्त:, परिच्छदबाने ( डुचि, ९.६)

संविभक्त-वि., विभज्य कर्मणि नियोजितः
( ह. सुक. १.१४-१६)
संविभागरहचिता-बी., साखिकगुण० संविभज्य परस्परें भोज्याद्विवितरणेन भोक्तुममिलापुकता
(उ. मुशा. १.9८)
संविभागिन्-वि., सम्यक् फलविभजनरीबः
(चशा. $x . ३ 心(१)$
समीमूतदृळिकः (असंसू. ३,८૪)
संबीत-वि., आच्छाद्यितम् ( सुठ. ३९.२९१)
संवीताइ-वि., आच्छाद्वितानः (असंस्र . ३.४)
संबृत-वि., आष्छाद्धितः ( युचि. २४.१२૪)
पु., बनस्पति० बेतस: (थ. ५.996)
-कोट्र-कि., बायुनाडल्पीकृतोोह्, बायुब्याप्तकोष:
(चति. २.८; असंसु. २७.७)
-मुख-वि., आध्छाद्यिताननः (अघंस्. ३.९૪)
-योनि-ही., उक्षण० संकुचिता योनि:
(चचि. ३०.४૪; असंसू. ९..6०)
-वण-पु-, भाच्छादितः संकुचितो बा नणः

> (चचि. २५.२०)

संतुतायन-वि., संबृतानि इन्दियरूपाणि छिद्धाणि यस्य
स: ( आात्मा ) ( चशा. ५.9५)
संवृतासंवृत-वि., अय्रे संबृतं मूलेडसंबुतम् ( सिरादि ) (चवि. ५.९; असंशा, ६.५०)
संबृत्ति-ब्री., निष्पच्तिः (चइ. १२.५६)
संवेजन-न., उद्हेजनम् भयहेत्वादिना ग्रासनम्
(चचि. ९.२९)
कम्पनम् ( युचि. ३६.२६)
संवेशाक-वि., रायने लहायकः, निद्दापकः ( परिचारकः )
(चसू. १५.७)
संचेशान-न., चिद्नवणम् ( ड. युसू. 9९.१9)
( परिन०) एकग्न संस्थितिः ( सुज. ६०.६१)
( परिब०) ग़ायनम् ( युचि. २९.9१)
संब्यूढ-बि., बन्धान्मुक्तम् ( असंड, ३२)
-पिटिका-घ्री., गुझ्यरोग० संमूबपिटिका (असंड. ३८)
संग्यूहन-न., यन्न्रकर्म०० एकन्रीकरणम्
(अद्हसू. २५.र9 굴)
संब्यूह्हिम-वि., संहतत्वेन पक्कीष्षणः ( क्षारः)
( सुसू. ११.१२)
संशमन-वि., व्याधिनिघ्रहहेतुण्बेकः, दोपशमनम् ( घस्. १.२७) शामनकरं स्नेहादि (चसु. १३.६१)

यद्रव्यं न बामयति, न लिरेचयति, व्याधिना संहैकीभूय तत्थथमेब ब्याधिगुपरामयति वत् ( गुसू. ३६.६) सम्यक् शमयतीति संशमनम्, सम्बत्त्रं नाम दुप्दोषस्यानिहैरणपूर्वंक शमनमदुश्सानुद्दीरणं च ( सुसू. ३२.७; असंसू. २३.६) ( परिव०) न., मन्दीकरणम् (उ. सुड, ४०.६) संशमनीय-कि., संशमयिनुं योग्यम् संशामनाहम म्
( गुशा. १०.६७) संशाय-पु., तन्न्रयुन्ति॰ विरोषाकाह्धानिर्धारितोभयबिषयक्ञानम् (चसि. १२.૪३) उभयहेतुदर्र्नम्
( घुड. ६५.३२)
-प्रात्त-वि., मरणं भवति न बाडनेनारिशेनेति संशयो यसिस्संस्त् मरणाहपसंक्र्रस्तम् ( चइ. ९.१५)
-सम-वि., अहेतुभेदूः, यः संशायहेतुः स एव संरायच्छेदहेतुः। । यथा-अयमायुर्वेदैकदेश़ामाह कि स्वयं चिकिस्सक: स्यान्वेति संशाये परो घूयात्-यर्माद्यमायुवंद्यैकदेशमाहाह त₹माचिकिसकोडयमिति
(चवि. e.46)
संशुरुद्ध-वि., श्रुद्:, सुविरिक्तः ( अह्हसू. १९.४)
संशुद्धि-ब्बी., संरोधनम् (अहसू. २.९)
-विशोपणीय-वि., अध्याय० ( काखिल, ৮)
संशुण्करधिर-वि., संं⿹ुक्क नाम क्षीणंण रुधिरं यम्य स:
(चसू. १३.૪७)
संग्रुष्करेतस्-वि., संगुकं नाम क्षीणं रेतो यस्य सः
(चसू. १३.४४)
संशोधन-न., उपक्रम० ब्याधिनिम्रहहेतुष्वेक:, दोषशोधनम् ( चसू. १२.८; ससू. १.२७)
बमनबिरेचनबस्यादिपंचप्रकारकम् (सुसू. १५.१२) द० 'रोधन'
-काल-पु., चमनविरेचनाढ़िपदा़नसमय:
( चबि. ७.४)
-घृत-न. सिद्बर्नेहू० अर्कोत्तमस्रुदी जातिमूलहरिद्दान्दयकासीसाद्विभिः साधितं घृतम्, नणस्य पूयादिदोपनिहंरणार्थमुपयुज्यमानमेतव्
(घु. सू. १७.१८)
-वर्ति-ब्री., कल्प० अजगान्धाडजराखीगवाक्षीलाइल्यादििभिर्निर्मिता वणसंसोधनी भैषज्यवर्ति: ( गुसू. ३७. १३-१४)
-रील-वि., निल्यं संसोधनाम्यासी ( सुनि. ३.४)
-संरामनीय-वि., अध्यायसंज्ञा० ( सुसू. ३९.१) संशोधनाई-वि., संशोधनयोग्यः ( अहसू. १४.१२)

संश़ोध्य-वि., शोधनाहं।, कतేम्यरोधनः
(अद्धसू. १६.५)
संशोष-पु., चुक्करबम् (अह्टू. ११.२३ )
संशोपण-न., झ्रुक्कीकरणम्, स्क्षणम् ( सुड. ४१.४)
संम्रिएप-वि., घट्दितम्, समालक्तम् ( युनि. १५.१₹)
वि., दुबयोजितम् ( बन्धनम् ) (र. 90.4)
संभ्रेप-पु., अपुथक्यमेकत्वम् ( यूत. २४.१9)
संसर्ग-पु., संयोगः-दोषाणां रसानां बा (चवि. १.८) विषयसेवनम ( चशा. ३.₹ )
उपक्रम० अद्रसंसर्गः पेयाद़ि:, तर्पणाद्विकम् (सुड. ४९.१७) पेयादिक्रम: ( सुड. ३९.१०२) दूयोदोंप्योर्युगपत् प्रकोषः ( चसू. १७.४२; सुचि. ३५.६) दूयोः प्रमाणाधिक्योः क्षीणयोर्वा दोषयोः संयोगो नामैकसिद्वधिध्धाने मेलनम् (युचि. ५.११; अहसू. १.१२) दोषाणां पोढा संसर्गः ( असंसू. १.३०)
( संसर्गी )-ब्बी., उपक्रम० पेयादिक्रम: (असंचि.२.₹૪)
-ज-वि., द्रम्दूजः ( उवराड्वि्याधिः ) (सु. ३ऽ.६१) देवादिद्दोह्हनसंषक्काजायमानः ( रोगः )
( सुसू. २४., )
-पाचन-न., पेयाद़क्रिमपाचनम् ( सुउ. ૪२.१२६) -चल्गोजन-न., संसमें दोपबलमवेक्ष्य भेषजद़व्यप्रयोगः यथा वातकफजजने वातस्य बलबच्वे गुरूणस्तिग्धादिभ्रव्यस, कफस्य बलवच्वे च लघूष्णरहक्षादिद्वाणां योजनम् ( चचि. ३.२७१)
-भक्रक्रम-पु., पेयादिक्रमः (ड. मुड. प६.२३) संसर्जन-न., पेयादिक्रम: (चसू. १६.२६) संमिश्रणम् (चसू. १८.६ )
संसर्पण-(परि००) न., बालस्य भूमौ परिसर्पणम्
( का. संबाल.)
संसार-पु., चनस्पति० खदिरभेद्, विट्ख्खदिए:
(रा. ८.३८; पृ.१२) द० ' खद्यिए'
संखुज्यमान-वि., संयुज्यमान: ( मुशा, ३.४)
संसृप्ट-वि., एकीक्कृत ( सुड. ३९.२०१)
कृतसंसजरनफमः, कृतर्पर्पादिकमः (युडं, ૪७.६८)
-भक्त-वि., आददों कृतसंसर्जनः पश्राच कृतभोजन: (चसि. १.२०)
-भोजन-न., कद्रानभोजनम् (ड. सुनि. १.१५) संसृप्राहार-पु., तर्पणादिक्रमः ( युड. ४७,६८)
संसकार-पु., गुणान्तराधानम् ( चवि. १.२२(२) दोोषापनयनम् (चक. १२.૪८-४९) संस्कारेण द्वव्याणां

गुरुल्ध्वादियुणाविपर्यासो भवति, यथा गुरुणां मीहीणां संस्काराद्धाजानां लघुलं तथा लघृनां सहृनां संस्कारात् सिद्यिण्डिकानां गुरत्वम् (चसू. २७.३३९)
दब्याग्तरसंयोगजनितं गुणाम्तरम् (चसू. १३.१३; हे. अह्हसू. ५.4६)
कारणम् ( चक. चसू. ११.३५)
रससंस्कारः, स च ख्वेदुनमर्दननमूर्छेनोत्थापनादिमेदादश्रदराविधः (र. ११.११)
-वाह-वि., हीब०० वस्तिवाजीकरणाद्दिना गस्स शुक्रमदुप्दारं सत् प्रवतंते सः, अस्मिन्वासेक्यसौगगन्धिककुम्भीकादय: कीबा अन्तर्भूताः
(चक, चशा, २.१९)
-चाह्य-वि., कीव० संस्कारवाःः (अंसंशा. २.४०) -विरुद्ध-वि., संस्कारतो विलंबं यन्भोज्यादि तद्दिपवत् यथा-परण्डसीसकासक्ष श्रिखिमांसम्
(चसू. २६.९२-९३)
संस्क्धत-वि., संस्कार्युक्तः संस्कारितः (उुस् •६.३६१) संस्कृति-ब्री., संस्कारः (र. १.७०)
संस्तम्भन-न., उपफ्रम० संम्रण्म (उ.) विबद्धरवापाददनमू ( दोषाणाम् ) ( सुड. ४०.द६८)
संस्तर-पु., दर्भाणां स्थणिड्लम् पिण्डस्थापनाथं दभैं: कृो रचनाविशेषः ( (ुड. ६०.१२)
-स्वेद-पु., उपक्रम० स्वेदेभेद़ः अर्थविधोप्मसेवेदेष्वेकः यथार्हस्वेदद्रव्याणि पिहिवमुस्खायां कुग्भ्यां सम्यगुपस्वेख्य निवातशरणणायनकिलिज प्रस्तार्याविककौड़ोयवातहरपन्रान्यतमोत्र्तप्रच्छदे कुथकाविकाजिनग्राबाराद्धिज्ववचच्नं स्वेद्येद्दिति

संस्तृत-वि., संब्याप्तम्, आच्छादितम् (असंसू, ६.२१)
संस्त्यान-वि., घनीभूतम् (चचि. २६,१०५)
संस्थान-न., आहृतिराकारो बा (चक. चसू. १८,४२; सुसू. १२.१२; अहसू, २५.१४)
लक्षणम्म ( चवि. ૪.६; अह्टस, १२.६९; असंस्. २२.९)
रूपम् (चनि, १.३; असंनि, १.११)
स्थानम् (चचि. २६.१२२)
संस्थित-वि., सुस्थितम् ( सुचि. ३०.१५)
आकृतिमान् (सुचि. ३०.१५)
( संस्थिता)-स्री., आकृतिः ( सुचि.३०.१५)
संस्थिति-््री., निर्गममोधः (उ. सुचि. ३५.१२५)

एकसिजैनै स्याने आासनं स्थितिर्वा (अदृषू .११.२७) संस्पर्शा-पु., स्पर्शलंबन्धः (चशा, ६.१८)
संस्पर्शान-वि., संस्टुइये इृति संखपरोंन यथा मुक्तादि ( चनि. २.१9)
संस्पर्शीनेन्ट्रिय-न., वि., संस्पश्नयुक्तं शरीरम् (चक. बरा. १.७५)
संस्बेद्द-पु., लक्षण० स्वेदाधिक्यम् (चसू. ₹.२९;
र. १२.9०१-१०३ )
-ज-पु., प्राणि० भुवः भारीरस च संस्वेदाब्बातः
( घुसू. १.२२) संस्वेद्न-न., पारदसंस्कार० खवेदृनम् मलशौथिल्य-

कारकम् ( र. २. ६६)
संस्वेद्दिन्-वि, स्विक्नः प्रद्वेद्युक्तः ( उ. मुज. ६०.९) संहत-वि., घनम् (मुसू, ₹५.१६)

पु., रोग० झोथः (असंनि. १३.२૪)
संहताङ一वि., गूटाऩः, सच दीर्घांयुः ( सुसू. ३५.५)
संहनन-वि., संधानकरो भझ्झविश्किषादीनाम्
( सुसू. ช६.२५ऽ-३६१)
न., संघातो दฮता (चवि. ८.सं.११₹;धुनि.११.६)
संयोजनम, मेलक: (चसू. २१.१८)
संहर्ष-पु., स्पर्षा (चवि. ८.१५१)
रोमोन्नमः ( सुसू. २६.9०)
मनसः म्वसत्वम् ( युनि. १०.२०-२१)
( संहर्षा )-ब्री., मधुरस्कर्बोक्तननस्पति० बन्दाक:
(चक) बस्सादृनी (चवि.८.१३९)
बनस्पति० जन्तुकारी (घ. ૪.८८; पृ. १५१)
संहर्षित-वि., स्पर्धावान् ( उ. भुज. ६२.११)
संहित-वि., साधितम्, कृतलम्बक्संधानम्
( मुचि. ३.७०)
-पुष्पिका--दी., बनस्पति० मिश्रेया
( रा. ४.६; पृ.६९)
संहिताकल्प-पु., धण्यायसंज्ञ० ( काईसंहिताक.)
संहिताविधि-पु., संह्हितास्वर्पम् ( का.संहिता क.) संहप्ररोमन्-वि., लक्षण० उद्दर्षितरोमा, पुलकितः
(उ, घुड. ५३.६)
स-अव्य., ईपवत् ( हे. अहस्. १.१9)
सकण्द्रक-पु., रोग० कर्णषाहीरोगः, कफनावजोडयम्,
तछक्षण्णम्-कर्णपाल्यां कण्डूर्भवति (डुचि. २५.८; सुसू. $9 \xi .2 \xi$ ( $u-6$ )
सकल-न., बनस्पति० पम्यकम्व:
(घ. ૪.१६२; qू. १६६)

कत्तुणम्，रोहिषतुणम्（ध．१．८०；पृ．२१． र．₹०．84）
सकुरुण्ड－पु．，बनस्पति० साकुरुण्डः
（रापरि．६．१६；प．३४६）
सकृत्－अव्य，किश्चित्（उ．युनि．१६．८）
एकवारम्（ड．सुचि，३७．६४）
－फल्रा－ल्री．，वनस्पति० कद्ली
（रा．99．90 \％；g．१४८）
（ सक्वृ् ）－यीर－पु．，बनस्पति० एकवीरः
（रापरि．८．८；प，३५५）
सक्त－वि．，बद्धुम्（चवि，८．९く）
लम्नम्（ सुनि．१६．पद）
－गति－वि．，अविसारी अग्रसरणशीलम्
（चसू．१८．१३）
－मूत्र－वि．，लक्षण० विबन्बमुत्रः（उ．मुड．४०．३）
－विप्－वि．，लक्षण० विबद्युपरीषः（सुड，8०．१३०）
सक्ति－स्री．，अम्रवत्वनम्न（सुड．५५．२२）
सकुणु－पु．，घनस्प्पत० यवः（चसू．२३．२४；
र．१६．१२४；先．२२३）
आढारद्व्य० यवतण्डुललाजाद्विचूर्णम्
(चसू, २७,२६३)

भृष्पानां निस्तुपयवानां चूर्णी सन्तवः，तहुणाः－ वातलो रूक्षो बहुवर्चोडनुलोमी सद्यस्तर्पण： सघोबलकरश्य（चसू ．२७．२६३；असंसू．५．२२०） बघु：कण्ठनेत्रामयक्षुत्तृश्रमश्छर्दिवणापह：

$$
\text { (असंसू. } ७, ६ ० \text { ) }
$$

सतक्रघृतोडयं पानेन विपनाशानः（असंज．४し）
－पिण्डि－ब्री．，स्वेदा़िसमये चक्षुछोराच्छादनोप－ योगिनी（असंसू．२६．२१）
पपिण्डिका－त्री．，सक्कुभिः कृता पिण्डिका घ्रण－ शोफपाकार्थमुप्युक्ता（चचि．२५．५०）
－मन्थकल्व－पु．，योग० क्षुणणान्यव्वन्विस्तुपानू रान्नौं गोमूत्रपर्युषितानहनि किलिझे शोषयेद़वं
 भद्धातकादिचूर्णे चतुर्भागयुक्तानलनादिकषायेण अयं पीतश्वेतकुप्ठहरः（असंचि．२．१）
सक्षुक－न．，कन्द्रिणि० साक्कुकम्（र． $90 . ८ 4)$
सक्थिथ－न．，आारीर० कटिसंधिमारम्य पादाधुलिलि यावत् （ड．सुसू．३५．१२）गुल्फादिविटपान्तम् （सुनि．१．७૪）वड्कणणाद्यह्नुष्टान्तम् （हे．अह्सू．१२．9）जद्धा（ड．सुचि．१५．9） आ，को．सं． 909

वातस्थानमिद्यम्（चसू．२॰．८；अह्वसू．१२．१）
सख्यातः दे（चशा．6．4）
－रोष－पु．，उरु्युधकत्वम्（ सुरा．६．२४）
－सदन－न．，ऊहग्लानिः（ युशा．₹．१३）
सख्य－न．，मैन्री（मुसू，२२．६८－69）
सगर－पु．，नृप०（का．फक्कचि．）
बिलेराय० दिव्यः सर्प：（असंड．४१）
न．，सनिज० हिक्युलम्（रा．१३．४७，पृ．२१५）
सगोत्रा－बि．，समानं गोत्रं यस्याः सा，इयं ब्यवाये प्रति पिद्दा
（ सुचि．२४．११६）
संकर－पु．，तृणाद्विचयः（चक．चचि．३．२०）अवकरः （सुनि．6．96）
सर्वर्णांनां मिश्रीभावः（ सुसु．३૪．९）
संमिश्रणम्（ असंशा．८．१८）
एकन्राबस्थानम्（हे．अहसू．१．३२）
－कृट－पु．，अघकरनिकरः（इन्दु．असंड．६）
－सबेद्र－पु．，स्वेद्ब त्रयोद्रासवेद्येवेक：
（चसू．१४．३९）अप्टविधोष्मस्वेदेव्वेक：पिण्ड－ सेदेद्：（असंसू，२६，6）वस्रान्तरितैरवस्बान्तरितै－ र्वा गयोच्चैः पिण्डैल्पस्वेद्नम्（चसू，१४．૪१） तद्विधि：－कपालपाषाणलोप्टलोद्धपिण्डानश्विवर्णान् संदूंशोन गृहीत्वा 5 म्मस्यम्ले वा निमजजयेत्। तैराद़ं－ विकवस्वेण वेश्टितैः ₹्रवम्ममेदोभूयिष्ठ सरुजमझं ग्रन्धिमद्धा स्वेद्रयेत्। पांगुसिकतागवादिपुरीष－
 रंबादिशकहुताडSर्र्रेण पिण्डीकृतेनोपनाहद्य्यो－ क्कारिकाकृारापाग्रसपिण्डैंबो स्वेदः। अयं वातरोगेपु रास्यते（असंसू．२६．८）
संकल्प－पु．，प्रतिपन्नानां भावानामुपकारकं ममेद्मप－ कारक समेदूमिति गुणतो दोषतो वा कल्पनम् （चक，चसू．८，५）
कामः（चचि．१प．३૪；असंसू，९．६९）अयं चुष्यागां श्रेष्ठ：（चसू．२५． ० $^{\circ}$ ；असंसू．१३．३） －प्रवण－वि．，कामम्रवणः，विषयचिन्तनपरः （चचि．३०．94५－१५६） संकल्य－वि．，मनोविषयाणामेकः गुणबत्तया द्वोषवत्तया वाइत्रधारणविषगयूतम्（चशा．१．२०）
संकीर्ण－वि．，विरुद्धीर्यम्（चसू．१२．६०）
संकुचितम्（अह्दसू． $4 . ६ 9$ ）
संमिश्रितम्（सुस्，૪६，૪૪६）
－भोजन－न．，घृणास्पद्मलाद्विमिश्रितब्यन्जनादि－
भोजनम्（चक，चवि，५．१२）


विरद्दाहारः (चक, चसू. १७.२०)
-रोमन्-वि., घनरोमा (ड. सुनि. १२.७)
संकीर्णाशनन-न., संमिश्रभोजनम् (असंनि. १.१९)
संकोल-पु., मूहगर्म० कील: ( मानि. मूहगर्भ. )
संकुचित-वि., संकुचितगान्रः (चसि. १.३२)
संकुल-वि., मिश्रीभूतम् ( सुज. ৮.१४)
संकोच-पु., आकुज्बनम् (चसू. २८.२१) अप्रसर्याव्वम्
( हे. अहसू. १२.५०)
लक्ष्षण० अवयवाकुज्ञनम्
(चसू. १४.२४; चचि. २८.२०)
गोलक: पिण्ड: (र. २०.११-१३)
न., भैषज्य० कुष्रुमम्
(चचि. २. (३).२८; घ. ३.१२; पृ. ३५)

संकोचन-न., संकोचः ( सुचि. ५.६)
( संकोचनी )-ब्री., बनस्पति॰ ऊजाल्ड: (रा. ५.१५९;ष. १५4)
संकोथ-पु., पूतिमावः ( चसू. १७.१११; असंशा. ११.१९)
संक्रामकरोग-पु., संक्रमको ध्याधिः संसर्रसंमवों ब्याधिः, कहुच्चरशोषनेत्राभिष्यन्ड़ास्तथा औपसर्गिकाः शीतलिकामसूर्याद्यश्न रोगा:
( मुनि. ५.३४)
संक्रिन्न-वि., सम्यगार्द़ीभाधमापन्नम् ( सुसू, $8 \xi, \gamma<\varepsilon-\gamma s 6)$
संक्किप्ट-वि., दुप्रम् ( सुचि. १.३१-३२)
-कर्मन्-वि., पतितः, निन्यकर्मक्रत् (चशा. 9.१०६)
संक्षय-पु., नाशः ( चसि. ९.३४)
संक्षित-वि., सूक्षमम् ( क्षतम् ) (इ. सुक. ४.१६)
अल्पम् ( सुसू. ३२.३)
पु., रोग० शुर्कराब्कुलिक्सन्वपालिरितराल्पपालि:
( बुसू. ११.१०)
बन्ध० पब्चदघकर्गणन्ध्धेप्वेकः ( मुसू. १६.१०)
संक्षेप-पु., सम्यवभेरणम् ( सुचि. ३.१८ )
आकुक्षनम् ( सुचि. ३.9८)
संक्षोभ-पु., संचलनम् (सुनि. १५.१५) अलर्थचलनम् ( सुङ. ૪८.४)
संक्षोमण-न., चलनम् ( मुचि. २३.४)
संक्षोभियानयान-न., विक्षोभकयानेन वाहनेन मार्गाकमणम् ( असंशा, २, ६०)
संख्या-ल्री., गणितम् यथा एकद्वि्यादि
(चसू. २६.२९)

संभ्रासिभेद्द, यथा-अधौ उनराः पः्च गुल्माः
इ्यादि (चनि. १.१२(१); असंनि. १.१४)
कम: ( भुछ. ६१.9६)
ज्ञानम् (चक. ( चशा. ६.१०)
-सामर्थर्यकर-वि., अभ्यासेन, बठुवारं सेबनेन कार्यकरः संख्या ज्ञानं गणना का, तन सामष्यं
करोतीति संख्याएसामर्थ्यकर: (चक. चशा. ६.१०) संख्यां्रसंभव-वि., संख्यापरिमागसंभवम् (चवि.७.८) संख्यातधर्म-वि., सम्यक्ज्रातो मोक्षरूपो धर्मों येन, स ( तरचनः) ( चरा. १.१4.9)
संख्यातसंख्येय-वि., संख्यातं ज्ञातं स्रेयं येन सः (संख्यः) (चसू, १₹.३)
संख्यान-न., परिगणनम् संख्यायते येन शरारीं तत् संख्या (चश़ा. ५,५)
संख्यानप्रमाण-न., संख्यानस्येयत्ता, यथा-पट् ्वच: ( चश़ा. ৩.₹)
संख्या च परिमाणं च (चशा. ५.३)
संख्येय-वि, गणनीयम् (मुरा. ५.५)
संग-पु., सक्कि:, प्रसजनम (चस्. २०.१२;सुज, प८,८) अवृृृत्ति: (चसू. २८.२२) अवरोध: (चसि. ६.५९; मुख. ४२.६.) बहिरिने:सरणम्त (अह्टस. ११.२५)
विस्तृतानामेक्नानयनम् (असंस्. २०.२०) अपवर्गोतरफलद्डमनोवाकायकर्म (चश्रा. ५.१०) ( संगा )-त्री., खनिज० सौराट्टी
(व. ₹.9०4; प. १9६)
संगिनी-द्री., वनस्पति॰ बटमेदः, बटी (रा. ११.११६; प. 9८૪) द०' वृ'
संग्रह्ह-पु., बह्वर्भककाक्यानामेकन्न संकलनम्
(चवि. ८.ई) " ििस्तरेणोपदिशानामर्थानां सूत्रभाव्ययोः। निबन्धो यः समासेन संग्रहं वैं विदु. बुर्धाः" " (न्या. को. )
अ्रन्ध० अशाइसंग्राख्यः संह्हिताप्रन्थ:
(चचि. २५.२द)
रोग० म्रहणी (र. १६.६१)
-ग्रहणी-ब्री., रोग० आमवातजेयम् । तद्धक्षणानि-
अन्त्रक्जनमालसं खीवो घनः स्तिमध धामयुको
बहुल: विच्छिलो दवखुपश्य मलः सराब्द्रो मन्द-
बेद़नो भवति। तथा ढ़ौौब्यं सदृनं च भवति। पक्षान्मासाइक्राढ़ाबित्यं बाऽव्येवं मलं मु₹ति रुणः। किन्तु रान्रौ स एुन शानिंत्वि गच्छति । दुर्वि-

सेया दुश्रिकिस्स्या चिरकालानुबन्धिनी
(मा, ग्रहणी; र. २७.99०-११२) द० 'ग्रहणी' संग्रहण-वि., संगुह्यते वर्चेडनेनेति संग्रहृणम् नाम स्तञ्भनम् स्तम्भनकृत् (चचि. १९.२५)
न., विबद्धस्वम् ( सुज. ४०.२३-३०)
संग्राहिन्-वि., स्तग्भनकृत् (अह्रूू. ५.३६)
पु., बनस्पति० कुटजः (रा. ९.१९; पृ. 69) संघट्टन-न., संघर्षणम् (चशा. ८.४२) परस्पराभिघातः
(इन्दु:, असंड. १,)
संघपुष्पा-स्री., बनस्पति० धातकी
(रा. ६.१५९; पृ. ११४)
संघर्ष-पु., लंक्षण० करकरिमा ( ड. सुड. ६.६) (संघर्षा)-ब्री., वनस्पति० अलक्तक:
( रापरि. ६.१२; पृ. ३४६) संघाटी-सी., जीणवस्तम् मिक्षुप्रभ्वृतेः ( सुड, ३३.६) बस्तमिद्धं ग्रहिकिस्सायां धूपनोपयोगि ( का. बालग्रहृचि ).
संघात-पु., संहृननम्, निबिडसंघ।नम्
(चक. चवि. ८.११६)
समुदायः ( सुसू. ४६.904)
उच्छ्रायः (सुसू. १७.३)
काठिन्यम् ( सुसू. ४१.४ (१);
हे. अहृस्. १०.१२)
कलह्ं, घातनम् (असंसु. ८.६४)
रोग० ताल्डगतोऽयम्, मांससंघात:
(सुचि. २२. ५७; सुनि, १६.४०)

अस्थिसंधि० दुढसंयोगः, संख्यया ते चतुर्देश; गुल्फजानुवङ्नणेपु ग्रयक्येकस्मिन् सकिश, एवं शाखासु मिलिख्बा द्वाद़रा, त्रिके एक: शिरसि चैक: ( सुशा. ५. १६) परमते ते चाप्रादश, श्रोणिकाण्डमुपर्येंक, वक्षउपर्येंः, उद्रोरःसंधाने चैकः, अंसकृटमुपयंकश्य पूर्वोक्ताश्नतुर्दूरा च
(ड. सुशा. 4.96)
-चारिन्-वि., मिलिख्वा संचरणरीलो हंसादिः, तन्र
सद्ध्धातचारिणः एववर्गोंक्ता हैंससाइसकौझ्रचक्र-
वाककुररकाद्यकारण्डवजीव जीवकबकबलाका-
श्येतनारलग्रभृतयः (सुसू. ४६.904)
-पत्रिका-ल्री., वनस्पति० शातपुष्पा
(रा. ૪.२; दृ. ६s)
-बलग्रत्त्त-वि., ग्रहारशक्तिजात आधिभौतिको रोग: राख्यकृतब्यालकृतभेदेन स द्विविधः (असू. २४.६)
-विधमन-वि., यः शोणितसंघातं विधमतिं विनाशायति सः (चसू. २६.૪३(३))
-रूलवत्-वि., लक्षण० अष्टीलावत्संहतवस्तुरूल्युक्तः, महाशूल्युक्तः ( सुसु. ₹३.१६)
( सच् )-छाक-न., वनस्पति० आर्द्कम्
(घ. २.८५; प. ८७)
सचिछद्र-वि., छिद्युयक्तम्, सान्तरम् (चशा. ६.२८) सजीववन्ध-पु., पारदृबन्ध० आद़ौ ताग्वूलीदल्रसमर्दितः पश्वाद्ध्र्याकर्कोटकीकन्द्नध्ये प्रक्षिप्य संपुटितो बहिम्मृद्रखाभ्यां संपुटितो भूमौ गजपुटेन पुटितोऽयं भस्मीभबति (र. ११.७६)
सजीवमस्मन-न., पारदस्य जारणासंस्कारं विना विना केनलं मद्द्नादिसंस्कारेः खुर्दूमात्रस्य चिछ्छन्नपक्षस्याभिसछस्य यद्भस्म कियते तव् । किश्विद्याधिनाइनमेतन्न तु रसायनयोग्यम् (र. ११.११४)
सज्जोपस्करमेपज-वि., सज्ञानि प्रगुणान्युपस्कराणि यन्न्र्शस्याढ़ीनि नेषजानि च यस्य सः (बैद्यः)
( सुसे. ३े.99)
संचय-पु.,स्वस्थानदृद्धि: चयः (सुसू, ६.११)
संचरण-न., संचारः, शरीरे वाताद्दीनामितस्ततो गमनम्
(सुसू. २१.२७)
संचारिन्-वि., औपसर्गिक:, सांसर्गिक:, संसर्गजः (असंनि, १४,૪૪)
नेत्रश्रग्विकारादि: स्पथौकाहारादि़िमित्त: (असंनि. १४.૪૪)
अनियतस्थानः ( इन्दु. असंड. २५)
( संचारिणी )-स्ती., वनस्पति० हंसपाद़ी
(रा. ५.१६6; पृ. 9५६)
-फलद्-पु., घनस्पति० बिल्ब:
(रा. ११.१३५; प. २6)

संचितद्रोण-पु., आतिशायेन स्वस्थाने बृ⿵्दिं, गतो वातपित्ताद्धि: (अह.) वैषम्यं प्राप्षो वातादिः
(अह्टसू. ૪.२५)
संचूपण-न., रोगलक्षण० आकृष्यते इव वेदना (ड. सुड. ४७.६6) संजयन्ती-ब्री., नगर० अस्याः पूर्वतः क्षितिम्रदेरो वल्मीकमूर्धसु श्षेतकापोती नाम बनस्पतिर्लंम्यते ( सुचि. ३०.३४-३५)
संजात-वि., समुत्पन्मम् (असंसू. $6 . २ ० 9)$
$\rightarrow$ रस-वि., संपक्षमाम्रादि (असंसू. $७ . २ ० 3$ )
-रुधिर-वि., समुत्वव्वरक्तो घणाद्धि:
(अह्सू. २९.५६)
-वेग-वि., समुन्दुता मलमूत्राड़िकेगा यस्य स:
(अह्हस. . १९.४6)
-सार-वि., संजातबल: (चशा. ८.३६)
-सारत्व-न., समुपद्धब्बिरांशत्वम् ( असंशा. ૪.৮)
संजीवन-पु., योग० लाक्षाछेशणुनलदप्रियन्रुशिम्रुद्ययहिकृृष्विकाद्विभिः साधितोडयं योगोडज्जननसपानैः सर्₹विषहरः ( युक. ५. ५₹-64)
योग० स्वयम्यूविहितोडयम्, चन्दनकुनुमकुषकाई़ी-लाक्षाप्रियद्रुमुस्तथ्थौणेयशैलेबरोचनामदनष्टक-
श्रीवेक्टकविकज्नैल्यदिभिः साधितोडयमगद़: पाननस्या-

 सर्वंविपद्रश्य ( असंड. ४०)
योग० पलमान्रं पारदं बरनागेन युक्तं त्रिंशद्दारं पातनायन्त्रे पातयेत्। पारदें मृतं हृ्या समभागेन राजाबर्वभसना अप्रमांरोन च्रपुभस्मना च सह त्रिंशद्वारं निम्बदल्रसेन मद्देंयेत्। संशोष्य च बरकरण्बके स्थापयेव। अयं सई्वमेढनाश्रानः क्रुदोधकरश्न (र. १७.७く-८२)
( संजीवनी )-ब्बी., वनस्पति॰ रदन्ती
(रा. ५.१५; पृ. ₹.१)
संक्ञा-ब्री., शुद्धि:, भ्रान्तिराहिलयम, संक्ञां नामम्रहणेन परीक्षेत (चवि. ४.८)
सम्टति: (चसू. १३.०४)
संवेदेना, मुखदुःःखादिज्ञानम (चनि. ८.८(३);
सुउ. ६१.८ )

जागृतृत्, मूर्छ्छापगमनम् (चनि, ८.८(२)
अभिधानम् (चनि, २.३)
-दवर्ग-वि., मृव्ययण० संज्ञास्थापनो गणः, स च कैउर्यंहि द्रुचोरकादिः (असंसू . १५.४०)
-नाशा-पु., लक्षण० संज्ञा पहश्रेतनाधातु, चैतन्यनाराः ( सुशा. ६.२०)
-प्रकृत-वि., संज्ञाभिः कृतः, संज्ञितः, अभिहित: (चवि. ६.99)
-घहस्रोतस्-न., स्लोतो० संज्ञाहेतुमनोवहस्नोत: (चसू. २४.२५) मनोवहा धमनी
( ुुशा. ૪.३₹) ते स्रोवसी के " इस्म्यां म्रजुण्यते"
( ुुड. ६१.८)
-वहानाडी-दी., मनोवहा धमनी, सा च इन्द्रियगृहीतां संजां ज्ञानाति ( सुउ. ४६.ई)
-स्थापन-वि., संज्ञां ज्ञानं स्थापयति तव

गोलोमीजटिलापलंक्षाशोकरोहिण्य इति दूरोमानि
संज्ञाख्यापनानि दृ्याणि (चस्. ४.१८ ( $\mathrm{\gamma c}$ ) सटिका-ब्री, बनस्पति० गान्धपलाशः
(रा.द..८४; पृ. १я)
सटी-ब्री, वनस्पति० सही ( थ. १. ११; g. १८ )
सट्रक-न., दबि० बवन्रव्योपस्पण्डेनिमेंण्य गालितं
दधि, दाडिमजीरकादियुक्तं ससेंहें दृधि, वदुणाः-
रोचनं दीपनं स्वर्य बातविच्तन गुरु मृथ्तरं भ्राण-

सठी-ब्री., चनस्पति० तदुणा:-तिक्काइम्लोप्णा तीक्ष्णा
लघुर्वन्न्नोधनी कफलव् सन्विपातउतरम्रणकासमी
च (घ. १. ૬9; ¢. 9८)
हैं. —कनूर.
म.-कचोरा.
गु. —कचूरा.
ब., -कर्चूर.
ता.-कचूर.
फा.-जरंखाद,
सढी-ब्बी., बनस्पति० कर्चूरम् ( ध. ₹.,४૪; दु. ११४) सणिड-ब्री., इूकघान्य० नटुणाः-कफपित्तहरा रुक्षा

कषाप्यमुरा हिमा, वातला बढ़विणमूत्रा बयु-
लेंस्बनाह्मिका च (असंसू, ज..94)
सत्-वि., अस्तीति लहधारमकम्, लत्ताविशिष्मम् (चशा. १.५s)
न., सत्तायुक्तं दृव्यं गुणः कर्म वा (चवि. ६.प६)
-कार-पु., पूजा ( ड. सुड. ६०.५)
-तम-वि., अत्युत्तमः (सुचि. २३.२२)
सतत-अ., लिरन्तरम्
-ज्वर-पु., रोग० विषमजबरभेद़ः (चचि. ई.३૪) वद्धक्षणम्- रक्तधाश्वाश्रयो दोषः लप्रत्यनीकोडहोरात्र है कालौ व्याधिते ज्ररयति। कालवृद्धिक्षयाभ्यामसौ अहोरान्रे हिकालमनुवर्तंते (चचि. ३.३૪; मुज, ३९.५२) कामाशयोऽस्य स्थानम् ( का. खित. १.३२)
सततकज्वर-पु., रोग० ज्वरमेदृः सततज्नरः (चचि. ३.६१-६२; का. खिल, १.३२)
सतिनामन्-पु., बनस्पति० गोधूम:
(घ. \&.86; 2. 396)

सतीन-पु, सिर्बीधाम्य० बर्तुलकलायः (चसि, ३..; बुसू. र६.२₹; रा. १द.9६\%; पृ. २२६) सर्वप्राणिनां सामान्यतः पध्योड्यम् ( युसू, २०.५) मूर्छ्छायां च हिवः ( भुज, ૪૬.११)
(सतीना )-बी., वनस्पति॰ मसुरिका
(घ. ६.ऽ५; प. १५७)
निव्युक्कान्ता (ध, 8.994:प. 94,
-ज-न., राक० बन्डुंऊकलायपन्रराकम्, तद्रुणा:-


-यूप-पु., मणड० बर्तुलक्ललाययूप:, अर्य कफानुगे रेत्कपित्ते भोजनाँ्र हितः (युउ. ४५.१६)
सतीनक-पु., बनस्पति० कर्यय:
(च. €.9०₹;प. २२く)
सतुप-वि., तुषसहितम् ( असंसू . ६.१४०)
सत्तनिनितृत्ति-बीं., आ्वास्षानितृत्ति: (चशा. 6.96) सल्य-नि., गथाथंः (चवि. ८.३ट)

रागद्देपग्रून्यः (चशा. ६.२८)
पु., बनस्पति० पिष्पल: (ध. 4.6८, प. प. 944) न., मिथ्याभापणनितृत्तिः (ससू. ३४.१९-२०) -कर्मन्-प., वनस्पति० विल्वः (ब. १. १०७; पु. २७) नास्नी-ब्बी., वनस्पति० अदिल्यभक्षा
(रा. ४.984; पु. १५३)
-पर-वि., सर्यभापणपरः (मुसू. ३४.१९-२०) अवितथवाक् ( असंसू. ५.४६)
सत्याभिसन्ध-नि., सल्यम्रियः (चसा. $\gamma$.₹० (१))
सत्र-नि., ग्नः ( युचि, २૪.९८; अंसू, २.४३)
सत्त्व-न., मनः (चसी. ८.४; अЕЕस. . १२.६७) आातमसंयोगाच्हरीरस्य प्रेरकं धारकं च, बलभैदेनैनैतत्र्रनमध्यावरं चेति न्रिबिधम्। ततः प्रवरमध्याबरसश्वाः पुरुष्पा भवन्ति । तत्र प्रवरसच्वाः सच्चसाराः, मध्यसच्वास्त्वपरानात्मन्युपतिधाय संस्तग्भय्यन्ति हीनसच्वास्तु सच्चवलं प्रति नोपस्तग्मयिंडुं शक्यम्ते (चवि. ८.११९)
प्रक्तेंख्विगुणेण्वेक: सत्वगुणः। अयं गी प्यात्मक: प्रकाशक्रो लबु़्य (चसू. ८.५; मुशा. १.२) अयं निद्धाप्रबोधन: ( सुरा, ૪.३५)
मनोभेदृविदोशः गुरुन्राजसतामसभेदार्सच्चं
त्रित्रिधम् (चचि, २४.१५; चशा. ४.३६ )
प्राणेवेकः " अम्निः सोमो बायुः सर्वं रजबमः पखे्वि्द्रियाणि भूताल्मेति प्राणाः" ( गुशा, ૪.३)

मानसं बलम् (हे. अहस्. २९.१०) तचाविकारेण परीक्षेत (चवि. ४.८)
गबाद्ड़ः पयुः प्राण्णा वा ( गुड. ५०.99)
सारः, क्षाराम्बदाकैःः सहितं कोछीमघये ध्मातस द्वृ्यस्य बहिरागतः सारभागः सच्चम् (र. ८.३४) कल्प० गुद्याद्यात्रश्वम्, तर्दिधिः-गुडूर्यास्वचं निह्हिस्य बघूति शाकछानि कृत्वा दपदि पेषयेज्ञले च मजनयेव्। ततश्र तानि मन्थद्डणेन संमध्य बखेेणावगालयेत्। तत उपरितन जलं ल्यत्तवा डsतपे दोषयेत्। डुण्के सति पुनर्जल्यक्षेप आविलजलस्यागः शोषणं च कार्यंम्। एवं चतुःपक्त्वारं कुते सति श्वेते लंखं निर्योति। एवमन्य्यापि सच्चस्य निर्हणणम् आर्चर्यम् (र. १८.१६₹)
-करण-वि., सचं नाम मनकरणंण यस्स स:, ( जीवः ) (चश्रा. ४.द)
-ज-बि., मानसः ( भावाद्धिः ) ते च मानला भावाः सौचास्तिक्य वेटेाभ्यासगुसूपूजनप्रियातिथित्वाद्यः
( सुरा. ₹.३३)
-परिस्र्रव-पु., सं्वस्य चछखलत्वम्, मनोविधमः (चचि. ९., \%)
-पातनकोष्टी-बी., रसादिखनिजानां सारनिष्कासनार्ध निर्मिता (र. ७.६)
-सेद्न-पु., मनोभेद्ः (चशा. ४.२६)
-बत्-वि., उत्तममनोबढः ( पुरुप: ) सत्वसारः, वहक्षणम्-असौ बुल्या मनोहटीकृल्य पीडादिकं सहते ( गुस . ३५.३८) च्यसनेडप्यनाकुल: क्रेशासहिण्णुश्य भवति
(उुसू. ₹४.२१; असंशा. ८.३२; अЕ्सू . ११२९)
-बर्जित-वि., सस्वगुणरहितः ( गुरा. ४८,७)
-बिश्ञान-न., मनोबिज़ानम् ( कासू. २८)
-विरोषकर-वि., सत्वरध्धनम् (असंशा. १.६६)
-संझ-वि., मनः (चसू. १.५५)
-संज्ञक-वि., प्राणिसंज़कः ( समुदयः )
( चशा. १.४७)
-संपद्-क्वी., बल्बृद्दिकरमावेण्वेक;, उत्कृष्सस्वम्
(चशा. ६.१३)
-संघयोग-पु., मनोगमनमु, मन:प्रचार:(चशा. ३.₹)
-सार-वि., स्ख्वमे सारो बलं स्थिरांशो वा यस्य स पुरुष;, प्रवरमध्यहीनभेदान्तिविधाः सख्वसारा:, तन्र सत्वसार: प्रवरसखः, तहक्षणम्- स्टतिमान्भक्रिमान्कृतजः : पाञ्तः श्रुचिर्मिहोस्साहो दक्षो

घीरः समरविक्नान्तयोधी लक्तविषादः सुष्यवस्थितगतिर्ग्म्भीरुुदिधिच्:ः कल्याणाभिनिनेक्री च (चबि. ८.9१०: सुसू. ३५.१६) स्वल्पशररीरो 5 ध्यसौ निजागन्तु-निमित्रासु महतीपु पीडास्वपि निर्व्यधो छइयते। मध्यसच्चलक्षणम्-धपरानात्मम्युपनिधाय संत्तभ्भय्यात्मनाडsत्मानें परेश्र्यापि संस्तम्यते। हीनसच्चलक्षणम्-असौ नारमना, नापि परैः सत्वबलं प्रति शाक्यते उपस्तभ्भयितुं, महाश़रीरोडध्ययं स्खल्पानामपि वेद्नानामसहो हइयते, सबिहितभयसोकलोभमोहमानो रैद्रभैरवद्विएघीभस्सविक्कृतसंकथास्तपि च पझ्डुपुर्वमांसश्रोणितानि चावेक्ष्य विषाददवैद्रण्यमूनछोंभ्माद्रभ्रम्रपतनानामन्यतममामोति मरणामिति (चवि. ८.१९s) सत्वावजय-पु., अहितेम्योर्थेंभ्यो मनोनिप्रहः:
( चसू. ११.५४; असंसू. १२.५) सत्च्चोत्पत्ति-बी., सचंब कृम्यादि: प्राणी, तस्य जन्म
( हुनि. ५.9८)
सत्च्वोपादान-वि., मनःकरणः पुख़ःः आत्मा जीवात्मा
(चशा. ४.८) सद्न-न., लक्षण० सादुः, अन्नादः (चनि. १.३३; सुनि, १.२५) अञ्नानामनुत्साह:
( ड. मुड. ६२.१०; अहसु. १२.५२)
सद़ा-अव्य., निलम्, सवतम् ( अंखचि. २.३ )
-गति-पु., दोप० वातः, बायु:
( मुड. ५०.३०; असंचि. २.३)
-पुष्प-पु., वनस्पति० अर्कः (रा. १०.२५; पृ. १३७) कुन्द्ध: (ध. ५.१4०; प. २०9)
(-पुप्पा )-बीी., बनस्पति० अर्क: (चसू. र.१३)
(-पुप्पी )-स्री., वनस्पति॰ अर्कपुष्पिका (चक, चक. १.१૪; मुसू . ४३.३; असंसू. १४.३) राजार्क: (घ. ४.१६; प. १३७)
-प्रसून-पु., बनस्पति० रोहितक:
(रा. द.२१५; पू. १९६)
-फल-पू., वनस्पति० उदुग्वरः
(घ. ५.८६; पृ. १८६ अहसू. १५.४१;)
बिल्व: (रा. ११.१३५; प. २७)
-(फला )-ब्बी., वनस्पति० व्रिसंधि:
(रापरि. १०.३७; द. ३२१)
-भद्रा-ब्बी., वनस्पति॰ काइमरी (ड. गुड.२४.३२) -मांसी-ब्बी., घनस्पति० मांसरोहिणीभेद:
(रा. १२.१३३; प..१५₹) द० 'मांसरोहिणी'

सदातुर-वि., निल्यघ्याधितः (चसू. 6.४०)
काळभोजनं न समाचरन्ते, अकालनिहींरविहारांध्य सेधन्ते ते सदातुराः । यथा वेद्धध्ययनहताड्किकपरो द्विजः, नृवाध्युपसेवी परिचारकः, नृचित्तपरिवर्तिनी पणाङना सदासनपरा अनुबन्धविक्रयादिलोभिनो वणिजः इल्याद्यदः (चसि. ११.२८-३०)
सदृशाकर्मत्ब-न., तुल्यक्रियात्वम्, यथा सह गायतां गायनानां भिक्नगीतक्रियाणामप्यभिन्नवीतक्रियात्वप्रतीतिः (ड, सुशा, «,३)
सदृशांशक-वि., तुल्यभागिकम् (अढ़सू. १४.२६) सदृशशागमस्व-न., आपानां वचनमागसस्तस्य सदृशात्वम् , समानतन्र्रत्वम् यथा " आकारीयावकाशानां देहे नामानि देहिनाम्। सिराः सोतांसि मार्गाः खं धमन्यः II " इ्याशोपदिएश्टेन सिरादिसादृइयेन न निर्धार्यं ज्ञायते सिरादिधु कस्येद्ं तोयाद्विवहृन कर्म (ड. सुशा. ३.३) सझन्न्न., गृहम् ( दुचि. २५.२३)
सद्यस्-अव्य., तर्कालम् झ़ितिति (असंशा. ११.३७)
(सद्यः)-क्षतप्ररोह्ह-वि., तक्कालमेब क्षतस्य प्ररोदृणं यत्र (कासू, २८)
-क्षतत्रण-वि., लक्षण० तस्कालं क्षतयुक्तो घणो यस्स ( सुचि. २.८१)
-क्ष्रीण-वि., वस्कालं शीधिं वा बलादिविहीनः
(असंसु. २૪.प०)
-प्रसूता-वि., प्रजातमात्रा स्री. (का मोजनकल्प)
-प्राणहर-वि., आहु मृत्युकारकम् (चवि. 6.९४)
-प्राणहरमर्मन्-न., तर्क्षणप्राणहरं मर्म, सय्यःशान्द्: सक्ररात्राम्यन्तरवाची (ड. सुरा. ६.२३)
तानि संख्ययैकोनर्विंशति:-चत्वारि इट्नाटकानि, एकोडधिपतिः, द्वौ शाह्धौ, अप्टौ मातृकाः, गुदं हुद़यं बसिर्नाभिश्रेति ( सुशा. ६.९;

असंशा. $6, ३ \circ$ (१)
-शुद्धि-स्री., तदहःकृतवमनविरेचनादि:
(असंसू. ६..४५; हे. अह्टसू. ५.१७)
-सेह-वि., तद़हरेव स्निग्धत्वापाद्कः, यथा प्राज्यमांसरसाः, श्रेहभर्जितपेयाः, सस्नेहफाणितस्तिलचूर्णः, कृशरा, घृताख्योष्णा क्कीरपेया, सगुडो दनः सरः, लवणोल्वणाः स्लेहाश्य (अहसू. १६.४०-૪₹) बालबृद्दादिपु सेहृपरिद्रारासहिण्णुण्वेते युक्ता:
(असंसू. २५.६८)

- सेहुन-वि., झंटिति खेहनकरें द्व्यम्, यवकोल्कुल-

त्थकाथः पिप्पल्रीयुकः, पयो दृधि सुरा घृते चेति (सुचि., ३१.૪३) पिप्पल्यो लन्वं घृततैलवसामज्ञानो दधिमस्तुकाद्यश्य राजम्यो राजसमेक्यश्राढनेंभ्य एते प्रयुक्काः (युचि. ३१.२८-૪૪; असंसू.
(सद्यो)गृहीतगर्मा-स्री., सद्योलडधगर्भा, तह्रक्षणानिश्रमो ग्लानिः पिपासा सक्थिसदुनं डुक्कोणितयोरचबन्धो योनिस्फुरणं च ( सुशा, ३.१३) तथा प्रहुे हल्रासस्नन्द्रा प्रसेको हद्ययब्यथा गरिमा तृषिश्य ( असंशा. २)
चलकर-वि., शंटिति बल्र्रद्म् ( सुसू. ४६.४१9)
-भुक्त-वि., अम्राप्तविद्ढाहाबस्थः (उद्रारादि:)
(अहृसू. С.२प)
-मण्डलपत्रक-पु., पुनर्नबभेक्: र कपुनर्नवा (घ. १.२७६) दू० 'पुनर्नवा'
-मरणीय-वि., अध्यायसंज्ञा० (चई. १०.9)
-व्रण-पु., आगन्तुवणः (सुचि. २.१) प्रहत्तृयन्त्रायुधाघावगान्र्जायमानो चणः (असंЭ. ३१;

अढ़स. 2९. ४४)
-व्रणचिकित्सित-न., अध्यायसंज्ञ० (सुचि. २.१) -पणविनिश्वय-पु., स्योन्नणानां निदाननम्
( सुचि. २.३५)
सद्यस्क-वि., आशुसमुदृतम् (चसि. ६.८२)
सद्योडनुगत-वि., सद्योगृहीतम् (गर्भादि )
(चशा. २.२२)
(सद् )-रत्न-न., खनिज० हीरकम्
(ब. ६.4'\%; प. २१६)
-बचन-न., सतां बचनम्, आगमवचनं वा, इद्मनुष्टेयानां श्रेप्टम् (चसू. २४.४०; असंसू. १३.३)
-चुत्त-न., शान्तिरौचाचारादियुक्रा: सन्तः, तेपां वर्तनमम् (चस्. . ५.प₹) सतां देह़क्वझनः प्रवृत्तिरूपमनुप्टानम् (चसू. ८.१७; अहीसू. ૪.३२) आत्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्व सर्वदा स्टृतिमास्थाय सद्वृत्तमनुष्टेयम्, तद्यभा देववोो्राह्मणगुरतृद्ध सिद्धाचार्यानर्चयेत्, अम्निमुपचरेत्, औषधी: प्रशास्ता धारयेत्, दौ कालानुपस्पृरोत्, मलयनेष्वभीक्षणं पाढ़योश्र चैमल्यमाद्ध्यात्, त्रि: पक्षस्य केशइसश्रुलोमनखान् संहारयेत्, निल्यमनुपहत्वासाः, सुमनाः सुगन्धिः स्यात, साधुवेशः, प्रसिनद केशः ; मूर्घश्रोत्रन्राणपाद्तैलनिल्यः, धूमपः, पूर्वाभिभाषी, सुमुखः, दुर्गोध्वभ्युपपत्ता,

होता, यप्टा, दाता, चतुप्पथानां नमस्कर्ता, बहीनामुपहर्ता, अंतथीनां पूजकः, पितृभ्यः पिण्डदृः, काले हितमितमधुरार्थवादी, चइगात्मा, धर्मात्मा, हेतावीर्युयु:, फले नेर्य्यु:, निश्यिन्तः, निर्भीक:, हीमान्, धीसान्, महोत्साहः, दक्षः, क्षमावान्, धार्मिक:, आस्तिकः विनयनुन्दित्रिद्याभिजनवयोवृद्सिद्वाचार्यंणामुपासिता, छन्री, दण्डी, मौली, सोपानक्को, युगमान्रदत्रिचरेव, मझलाचारशील:, कुचैलाख्थिकण्टकामेध्यकेशतुषोक्करभ स्मकपालस्नानबलिभूमीनां परिहार्ता, प्राक् श्रमाद्यायामवर्जों स्यात्, सर्वम्राणिपु बन्धुभूतः स्याव्, फुद्धानामनुनेता, भीतानामाश्वासयिता, द़ीनानामक्युपपत्ता, सत्यसंघः, सामप्रधानः, परपर्वनचनसहि $\cdot ण ु ः$, अमर्षमः, प्रशमगुणदूर्शी, रागद्वेबहेतूनां हन्ता च, नानूतं झूयात्, नान्यस्वमादद़ीत, नान्यक्यियमभिलयेल्नान्यभ्रियं वा, न वैरं रोचयेत्, न कुर्याँत् पाषं, न पापेडपि पापी स्यात्, नान्यद़ोषान्मूयात्, नान्यरहस्यमागमयेत्, नाधार्मिंकैन्न नरेग्द्रदि, हैः सहासीत, नोन्मत्तैने पतितैर्न भ्रणह्तृभिर्न क्षुद्नैन्न टुषै:, न टुप्पयानान्यारोहेत्, न जानुसमं कठिनमासनमध्यासीत, नानात्तीर्णमनुपह्तमविशालमसमं वा शयनं प्रपयेत, न गिरिबिषममस्तकेष्बनुचरेत्, न दुममारोहेत, न जलोग्रवेगमखगाहेत, न कूलच्छायासुपासीत, नाग्न्युत्पातमभितश्श्ररेत्, नोचैहैसेत्, न शब्दवन्तं मारतंत मुछ्चेत्, नानाझृतम्युखो जॄम्भां क्षबधुं हास्थं ता प्रवर्तयेत्, न नासिकां कुपणीयाव्, न दुन्तान् विघट्दयेत्, न नखान् वाद्येत्, नास्थीन्यभिहन्यात, न भूमिं विलिखेत, न छिन्यात्तृणं, न लोष्टं मृदीयात्, न विगुणमहैंश्रेश्टेत, ज्योतींब्यनिप्टममेध्यमशास्तं च नाभिवीक्षेत, न हुंकुर्याच्छवं, न जैल्यध्वजगुरुपूज्यारास्तच्छायामाकामेव., न क्षपास्वमरसदृनचैल्यचत्तरचतुप्पथोपवनइमशानाघातनान्यासें वेत, नैकः शून्यगृहं न चाटवीमनुप्रविशोव, न पापवृत्तान् खीमिन्रभृत्यान् भजेय, नोत्तमैर्विहुध्येत, नाबरानुप।सीत, न जिहूं रोचयेत्, नानार्यमाश्रयेत्, न भयमुखाद्येत्, न साहसातिस्वभ्रजागरर्नानपानाशानान्ययसेवेत, नोर्घ्वजानुम्विरं तिछेत्, न ब्यालानुपसर्पन्न दृंद्रिणों न विषाणिनः, पुरोवातातपावइयायातिप्रवाता सह्यात्, कलिं नारभेत, नासुनिभृतोडम्विमुपासीत नोच्छिए:, नाध: कृष्वा प्रतापयेत्, नाविगतक्रमो नानाक्कुतवद़नो न

नम्न उपस्पृरोव, न स्नानखाध्या स्पृरोटुत्तमानें, न केशाप्राप्यभिहन्याव्त, नोपस्पृइय ते एव बाससी बिभृयाव्, नास्टृष्ध रल्नाज्यपूज्यमझल डभिनिष्कामेत्, न पूल्यमझ्नलान्यपसबं गच्छेन्नेतराण्यनुदक्षिणम्, नारत्नपाणिन्नास्नतो नोपहतनासा नाजपिस्वा नाहुख्वा देवताम्यो, नानिरूप्य पितुभ्यो, नाद़ख्वा गुरुम्यो, नातिथिभ्यो, नोपाश्रितेम्यो; नापुण्यगः्बो नामाली नाप्रक्षालितपाणिपादवदनो नाहुद्दमुखो नोद्धमुसो न विमना नामक्ताशिपाश्रुचिक्षुधितपरिचरो न पान्रीघ्वमेघ्यायु नादेसो नाकाले नाकीणों नाद्व्वाडग्रमझये नाप्रोक्षितंत्व म्रोक्षणोद्दकैने मन्ज्रैरनभिमन्नितं न कुल्सयन्व कुत्सितं न प्रतिकृलोपहितम न्नमाददीव, न पर्युषपितमन्यन्न मांसहरितकम्डुफ्कराकफलमक्ष्येय्य:, नाहोषभुक् स्याद़न्यत्रादृधिमचुलवणसकुसर्पिम्म्यः, न नक्ष दुधिभुकीत, न संन्त्वेकानइन्नीयाब्न निशि न भुक्ला न बहन्न द्विनोंद्कान्तरिताव, न छित्वा द्विजैर्भक्षयेत्, नानृत्ड: क्षुयाब्वाब्यान्र शयीव, न वेगितोडन्यकार्यः स्यात्, न वाख्यम्सिललिलसोमार्कद्दिजगुख्यतिमुखं निटीविका (वात) बर्चामून्राण्युत्स्येत्, न पन्थानमबमूत्रयेन्न जनवति नात्रकाले, न जपहोमाँ्ययनवलिमझझल. क्रियासु इलेष्मसस्द्धाणनं मुख्चेत, न स्रियमवजानीत, नातिबिश्रम्भयेत्, न गुद्ममनुश्रााथथेत्, नाधिकुर्यांव्।न रजस्वलां नातुरां नामेध्यां नाइास्तां नानिटरुपाच्चारोषचारां नादुक्षां नददक्षिणां नाकासों नान्यकामां नान्यधियं नान्ययोनिं नायोनौं न चैल्यच्वर्वरचुप्पथोपनन₹मशानाघातनसलिलौषधिद्विजगुस्सुरालयेपु न संध्ययोर्नातिथिपु नाइडुचिर्नाजअधभेषलो नाप्रणीतसंकल्पो नानुपस्थितहषों नाभुक्रवानाल्यरितो न विषमस्थो न मूत्रोघारपीहितो न श्रमब्यायामोपबासक्रमामिहतो नारहसि ध्यवायं गच्छेत्, न सतो न गुरूू् परिबदेव, नाबुचिरभिचारकर्मचै्यमूल्य्यूूज्ञाध्ययनमभिनिर्वंतेयेत्, न विद्युस्वनातरवीवीपु, नाम्युदितासु दिक्षु, नाकिसंख्ये, न भूमिक्मे, न महोस्सके, नोल्कापाते, न महाग्रोपगमने, न नचचन्द्रायां तिथौ, न संध्ययोर्नामुखादूरोर्नांपपतितं नातिमान्रं न तान्तं न विस्वरं मानवस्थितपद्ं नाविद्युतं न विलम्बितंत नातिकीवंन नाल्युचुनातिनीचै: संरैरध्ययनमभ्यस्येत्, नातिसमयं जघ्ान्, न लियमं भिन्यात्, न नकं नादे़ोों चरेत्, न संध्यास्वम्यवहाराण्ययनस्रीख्वभसेवी स्याक, न
 न मब्यद्यूतवेशयाप्रसजरचि: स्याव, न गुद्ं विहुणुयान्, न कब्विद्वजजानीयाए्, नाहमानी स्याबादक्षो नादक्षिणो नासूयक:, न आाहणान् परिबदेत्, न गवां द्वण्डमुद्यच्छेत्, न बृदाच गुरूल गणान्न नृपान् वाडधिक्षिपेत्, न चातिसूयात्, न बान्धचानुरकक्क्क्रूद्वितीयगुद्धज़ान् वहिक्छुर्यांत्, नाधीरो नाल्युछ्शितसचः स्याव्, नामृतमृल्यः, नाविक्रह्धस्बजन:, नैऋ: सुखी, न टु:खरीलाधारोपचारः, न सर्वंविश्रम्भी, न सर्वाभिगकी, न सर्वंकालविचारी, न कार्यकालमतिपातयेत्, नापरीक्षितमभिनिविशेक्, नेन्द्रियवरागः स्यात्, न चघलं मनोडनुभ्रामयेत्, न उुद्धीन्द्रियाणामतिभारमाद्ध्याव्, न चातिदी़ें सून्री स्याव्, न कोधहर्पांन्नुविन्ध्याव्, न शोकमतुवसेत्, न सिद्धानुत्सेंक यच्छेन्नासिन्हौ दैन्यं, प्रकृतिमभीक्ष्वं संरेत्, हेढुत्रभावनिश्रितः स्वाद्धेत्यारम्भनिलश्य, न कृतमिल्याध्वसेक्, न रीयें जल्राव, नापवादुमनुसंरेव्, नाहुचि₹त्तमाज्याक्षतविल्कुकासर्षैपैरमिं जुहुयाढ़ात्मानमारीीभिराशासानः, अदिमें नापगच्छेच्छरीराद्वायुरें प्राणानादधानु, विष्णुमें बलमादधातु, इन्द्रो मे वीथं, श्रिवा मां प्रविशाग्न्वाप आपोहिछेट्येपः स्टृरोव्; दि: परिमृत्योष्टाँ पादौौ चाम्युक्ष्य मृध्धनि खानि चोपस्पदोदद्भिरात्मानें हृद्यं श्रिशश्य, अहुचर्यंज्ञानद़ानमैव्रीकारुग्यद्योंपेक्षाप्रश्रमपरश्न स्याब़िति (चसू. ८.१७.२९) -व्रत-न., सतां घतम्, अवइयकतंघ्बोड्थंः, ल्याग:, आर्देसन्तानता, कायवाक्चेतसां दमः, परार्थेपु स्वार्थनुद्धिरिलादी़िनि सड्रतानि (अहस्. २.४६) -वैद्येशेष-पु., संद्रैद्यविषयेडमीतिः ( असंस्. १₹.३) सनालक-पु., बनस्पति॰ जीवन्तः
(रापरि. ८.८९; ¢. ३५५)

सनिग्रह-वि., सवारंद्ध संदंशायन्त्राद्ध ( मुसू. ५.99) संतत-वि., निरन्वरम् (चचि. ३.५३ )
-ज्नर-पु., रोग० ज्वरमेद़, संततन्वरः रसवाहिमि: सोतोर्भिर्विस्ताः लर्वंढ़ेहानुगा बताद्दृयो गुरकः दोपाविच्चिब्नं ज्वरं कुर्वंन्ति। संतर्या सहाछादीज्त् ध्याप्याइविसर्गी अतः संतत हत्युक्तः। चातिक: संततः सत्तरात्रेण, पैत्तिको दररात्रेण, क्रैप्मिको द्वादशाछेन ज्वरः पाकं प्रगच्छति । स रीभीं शीघकारित्बाव, प्रशमंम याति हृन्ति वा। कालूूष्य-

प्रकृतिभिस्तुल्यो दोधो निध्रत्यनीकः सन् संततज्वरं कुरूते। अतः स टुस्सःः। संततो द्वाद्शाश्रयी
 चेति संततस्स दादद्रा आश्रयाः। यद़ा संरें रसा－ दिका आध्रया विशुदा भवन्ति，तदा संततः ज्वरः प्रशाम्यति। यदा वा एते रसाद्यः सेनें सर्वंया वा अविशुद्धा अवन्वि，तद़ा स मानवं हृन्ति। यदा तु संतवस्य पुते आश्रयाः नातिशुन्दून्ति सर्वाशो वा न शुध्ययन्ति，तढ़ा हूँदहोऽहृन्यव्यक्तलक्षणं विसरी कृष्वा दीर्घमपि कालमनुवत्तेते। अस्योपशा－ मोडपि तदा दुल्लभो भवति（चचि．३．५३－4९） संतति－त्री．，सातल्यम्（चशा．२．૪२）नैरन्तर्यम् （ड．सुड．३९．६९）
संतमक－पु．，तमकश्वासभेदः，तह्लक्षणम्－उदावतर्तरो－ उजीण्णिक्रिच्ककायनिरोधसमुन्नवोऽयम्，अन्धकारेण तमोगुणेन वाडस्य बृद्दि：शीतैश्यास्य शान्ति：， तमसि मजन्तमिन स्वात्मानं मन्यते （चचि．१७．६३－६૪；मा．श्वासनि．）न०＇श्वास＇ संतर्जक－वि．भयदूर्शकः（चचि，३，२०） संतर्पण－वि．，तृषिकरम्，प्रीणनम्（सुसू，४६．३४）

न．，उपक्रम० छंहणम्（चसू，२३．३०； सुचि．२૪．२६；अहसू．१४．१）
पेय० दृाश्कादाडिमखर्जूरलाजाचूर्णादिस्साधितं समधु－ घृतं पानकम्，तद्रुणा：－सीतं बल्यं रसायनं ह्वघं बीर्यनृद्धिकरं नेत्ररोगझं च（ध．५．×२；प．३०५）
－निमित्त－वि．，बंहुणहेतुकः（स्थौल्यादिए्याधिः） （असंसू．११．૪०）
संतर्पणीय－वि．，अध्यायसंज़ा०（चसू．२३，१） संतान－पु．，वन्तुः（हे．）संतत्तःः，सूग्ररूपता
(अर. अह्सू. २९, ५८)
－दोप－पु．，मृतवस्सर्वाद़िविकारः（चस्，२६．१०३） संतानिका－ब्री，क्षीरोपरिस्थः स्त्यानो भागः
（चक．१．१५）क्षीरजालिका（सुरा．૪．૪）क्षीर－ सरः（सुसू．Ү५．今४）द००＇दुगधसंतानिका＇ घृतोपरितनः स्यानो भागः（सुड，४५．१८） घणबन्धनद्रब्येब्बेकम्，कुरालसंतानिका कोकिल－ चृत्तिन्दिंत्रितन्तुरचिता，मर्कटीवासमिति केचित् （亏．मुसू．१८．१६） लूता० इयं बायवी，तंद्धंशलक्षणानि－दंशो शूलः， अश्रुमिनेनेत्रपर्याकुल्त्वम्，पदर आक्षेपको चातजा विकाराश्य（असंड．४५） आ，को，सं．११०

संतानी－त्री．，ल्बता० संतानिका（असंड．४४）
संताप－पु．，लक्षण० तापः दैहिकमानसभेदात् द्विविध： कारीरस्थैष्ण्याधिक्यम् मनसो वैचित्यादि़रूपा पीश च（चचि．३．३१；सुनि．१．३२） अग्म्यादिभिभ्दाढः यत्र पयोमांसरसो वा अनुपान－ खेन उपयोज्यः（सुसू，४६，४२६） तैजसभावः，और्ण्यम्（ सुशा．१．१९） －लक्षण－वि．，संतापो लक्षण्ष यस्ल सः（उवरः）
(चनि. १.३२)

संतेजन－न．，उच्चेजनम् संदीपनम्（ सुचि．३४．9०）
संत्रस्तगोचर－वि．，संत्रस्तविषयम्रचारम्（ सार्पसत्वम्）

> (चक. चशा. ४.३८) (૪)

संद्ंशरा－पु．，यन्न्र० सनिग्रहानिम्रहभेदाव स द्विविधः सनिम्रह्：सबारहो नापितस्येन लोहकार－ संद्ंशा इव कीलबद्ध：，अनिग्रहस्तु सुवर्णकारस्येव， उभावपि घोढशान्कुलौ，ख्वबांससिराम्नायुगत－ शल्योद्दरणार्थभुपयुज्येते（सुसू．७．११； असंसू，३४．६；अहस ．२५．८） अपरः संदंशः घडहुलोरर्धा स्युलविस्तृतो घक्रद्विबाहु－ रन्नुछाहुल्यि्रान्तसमागमाक्रुतिः सूक्ष्मराल्याक्षिपक्ष्म， घ्रणाधिमांसाहरणार्थमुपयुक्तः（ सुचि．१．9०\％） असंसू．३४，६；अह्सू．२५．6）
（संद्ंरी）－स्री．，रेवतीग्रह०० इयमसाध्या जातहारिणी （का．रेवतीक．）
संदानिका－बी．，वनस्पति० खद्रिरमेद० अरिः
（रा．८．\％० पृ．१२）न०＇खद्रिर＇
संद्विग्धनौ－ब्री．，शक्र्रमानमज्ञाना संशयिता नाम संकट－ सृृप्रा नौका（हे．अहसू．२．३५）
संद्वि्धवाच－वि．，अब्यक्ता वाग् यस्य सः（पुत्रः） （अरु．अहस्，१३．，）
संदेहलक्षणण－वि．，संदेहोल्पाद्वकः संदेहात्मकः
संधर्पा－बी．，वनस्पति० अलक्तक：
（रापरि．६．१२；पृ．३४६）
संधावृ－वि．，सम्－एकन्न धारयतीति संधातृ
（चसू．२७．२४५）
संधान－वि．，संघट्टकम्（चसू． 9.90 C ）भमसन्धान－

न．，अणस्य पष्ट्युपऋमेप्वेकः，घणौौ्टादिसंयोजनम् （ ड．सुचि．१．८）रक्तस्वनोपायेप्चेकः
（ सुसू．१४．है）

मद्याढ़ेः उत्पाद्नम् ( हे. अहृसू. २.४०)
संधिस्यानम् ( गुशा. ६.२७)
आाुुत॰ मघ (रा. १४.३०२ प. २५४)
काब्किकम् (र. ૪.६४-₹५)
पु., सन्धानीयो गण:, मधुमभुकपृत्निपर्णीकट्फललोध्रप्रिय क्रुधातक्यः। अंबप्रकीसमझक्रा मोचरसश्रेति संधानः ( असंसू. १५.9०)
-कर-वि., सन्धाने कुर्वांणः (कषायरसः ) (चसू, २६.૪३(६))
-कारिन्-वि., भम्नानां साघनः नाम सन्धायक:
(अह्सू, ६.१६)
-कृत्-वि., सन्धानं कुर्वाणम् (चसू. २७.२१) श्रेषकरम् ( अहुस्. 90.6)
-विधि-पु., कर्णरोगें उपक्रम० अातुरे ग्रथितकेसान्ते बन्धनमुपषारितवति सति छेचमेद्यलेलैसैख़पन्नरुपााय कर्ण, शोणित दुध्रमदुं बेति अवेक्षेत। ततो बातदुऐ धान्याम्लोष्णोदकान्यां, श्रेम्मनुछे बारणीसलिल्लग्यां प्रक्षाल्य पुनश्वाबलिस्यानुन्रतमहीनविषमं सनिं्धि निवेइय तवो मधुपृताभ्यामभ्यज्य पिन्चुछ्लोतयोर्म्यतरेणाबगुण्घ सूत्रेण नाविगाढमशिधिलं च बध्वा सिराव्यधोक्केन कपालस्स बा चूर्गेनावकीर्याचारिकमुपदि़ेो्, संधिमक्रिम्यन्तं क्षैमसूत्रेण सीब्येत् । अतिक्षीणपालिक वा झोणिताक्तेन पिन्तुना वेशयेत्,। नणवघैनमुपाचरेत्,। ड्यहाचतुरहादा सलिलेन परिषिज्य पिन्दुं सूर्रं चापनयेव्, न चागुद्राक्तमतिमवृत्तरकं क्षीणरफे वा कण संदृध्याव्, तस्य हि स्वयमपि संधिरिक्किष्यते, आधमायते, इयाचतामुपैति, पच्यते, शुष्यति चिरादोहति र्छोप्याभरणं न क्षमते। किंच स सशोफकण्डूसन्तापो ग्रन्थिमांध्य भवति। तत्र च यथाखं प्रतिक्क्र्वोत। दुप्रक्ते च रक्तमवसेचयेत् । क्षीणरकतं सने पुाननस्यमांसरसारानाम्य्यजैंश्रहंहयेत्। झोफरागांद्युयुक्ते कर्ण सन्धानं नाचरेव। तथाडकृतवमनादिकस्य घस्मरस्य च सन्धानं नाचरेत्। अन्युप्ण देदो काले च सन्धाने नाचरेत् (असंड, २२)
संधानीय-वि., संधानार्थ हितः, ष्टे मद्वाकषाय-वर्गे एको गणः (चसू, ૪.८) वद्दव्याणि-मधुकमधुरु पर्णीपृभ्भपषण्यंग्बषकीसमझ्नामोचरसधावकीलोध्रभ्रियद्रुकट्रुलनीति दरा। द्याणीमानि मम्नसम्धानकारकाणि (चसू. ४.९; असंसू.. १५.१०)

संधायसंभाषा-बी., तद्विघसंभाषाभेढ़ः बद्दिधि:ज्ञानविज्ञानबचनपतिनचनश़्रिसंपंपकेन अकोपनेनानुपस्हृतविदेनानसूयकेनानुनेयेनानुनयकोविदेन केरक्षमेण प्रियसंभापणेन च सह संधायसंभाषा विधीयते। तथाविधेन सह कथयन्विम्नहधः कथयेव् पृच्छेदपि च विस्नघः पृच्छते चारसे विस्तब्धाय
 जैनं न हीज्येत्, न च परेपु विकर्येत, न च मोहादेकान्त्वाही स्यात, न चाबिदिवमर्थमनुरण्णयेत्; सम्बक्चनुनुययेनानुलयेत् तत्रचाबहितः स्यात्। इल्यनुलोमसंभाषाविधिः (चबि. ८.१6)
संधारण-न.; शकदादिवेगानां निरोधः (चनि. ६.३) संधाव-पु., उपक्रम० अञ्जनवदेवार्य क्रिया। स च संधावो नाम लोह्दपान्रे गोमूत्रघृषं घृतथूपित ताम्रम् संधावाध्डिंत चक्षुदोंपरहितं भवति (असंड. २०) संधि-पु., क्तुसंधिः ( अहसु. १३.३५)

जारीर० अस्थिसंयोगस्यानम् (चशा, 6.9४) मज्ञावहानां सोत्तां मूलम् (चवि. ५.८) द्विविषाः संधयः-चेटावन्वः स्थिराश्र, श्राखासु इन्वोः कख्यां च चेपाबन्व:, श्रोणाः संधयः स्लिराः, द्विविधा अपि कोरोलखखलसामुन्रम्रतरतुन्नसेननीवायसतुण्डमण्डलग्याँ्वाघतीमेंदाद्यविधाः, तेपा-
 बद्वुणदृरनेपूटखल्या:, अंसपीगगुद्भगनितम्बेपु सामुद्रां, ग्रीबापृष्ववंशयोः प्रतराः, झ्रिए:कहीकपाहेपु तुबसेवन्यः, हम्नोरभयतो वायलतुण्डा: कणछछ्हद्यनेत्रक्कोमनाडीपु मणनल्यः, श्रोत्रह्याएकेपु आद्धारर्ताश्य (चशा, प.२७) संधिसंख्या-के संधिरते (चसशा. ५.१४) काइयपसंहिताया मेकाशील्यधिकत्रिश्रसंधयः उक्ताः (का. शा.) सुभुते दरोत्तरे दे संधिराते ( सुशा. ५.२६; अह्रशा. ३.१६) तद्विभागः-झास्बास्वप्पष्टि; कोट्टे पकोनपधि: प्रीवां प्रत्यूध्ष्वं च च्यरीतित, एवं मिलिख्या द्रोो्तरक्दिशतम्। तनैैकैस्यां पादान्बुल्यां ग्रयम्बय:, द्वानद्युषे, जानुगुल्फवद्धणेव्वेकैक:, पूवे प्रतिशारां सतदृश, मिलिख्वा शाखास्बप्पफिः सन्धयः, च्रयः कटीकपालेपु, चतुर्विशतिः पृष्वंरो, चतुर्बिशतिः पार्बायो:, उरसि चाथौ मिलिख्वा कोष्टे एकोनषहि:, अथौ मीवायाम्, ग्रयः कण्ठे, हृद्यक्कोमनिबद्बानु नाबीव्नलाद़रा, द्न्तमृलेकु दूात्रिशाव, ए़क: काकलके, प़को

नासायाम्, दौ वर्त्ममण्डलयोर्नेत्राश्रयौ, गण्डकर्णशक्षेपु षट्, दौ हनुसंथी, दौर भ्रुवोरूपरिप्रात्, हौ साह्र्वयोस्परिश्टात्, पश्च शिरःकपालेपु, एकश्र मूर्धिन, पवं मिलित्वा ग्रीवां प्रत्यूषवं घ्यर्गीतिः ( सुशा. ५.२४-२৩)
-च्युति-ख्री., वातरोग० संधीनां च्युतिविश्रेष: (चचि. २८.४२)
-जा-बी., बनस्पति० ग्रिसंधि:
(रापरि. १०.३७; पृ. ३७१)
-द्ग्ध-न., उपक्रम० अम्विकर्मी, संघेर्दाइः। तद्धक्ष-णम्-स्क्षारुणता, कर्कशस्थिरमणता च
( सुसू, १२.८)
-नाल-पु., भैपज्य० नखम्

$$
\text { (रा.9२.904. प. } 906 \text { ) }
$$

-पीडा-आ्री., संधेः संधौ वा पीडा
(अह्टस . १७.१६)
-चन्ध-पु., सुक्रिप्टसंधिश्वम् (हे. अहस्. ११.३)
-भग्र-न., अत्र भझपद्ं 'नपुंसके भावे क:' इति-
सूत्रेण भावाध्थंक ज्रेयम्। भझ्रश्रकारः, संधिभन्ञ, उतिपष्वविस्किपावक्षिप्रातिक्षिप्ततिर्यक्क्षिप्तविवर्वित-
भेद़ातू पड्डिघं तत् (असंड. ३२)
-मर्मन्-न., मर्म०० संधिबाहुल्यात्संधिमर्म, संधिमर्माणि विंशतिसंख्याकानि। हे जानुनी, ही कूर्परौ, पश्न सीमन्ता:, एकोडधिपतिः, दौौ गुल्फौ, दौ मणिबन्बौ, दौ कुकुन्दरी, द्वावावताँ, के कृकाटिके च ( सुशा. ६. ८; असंशा, 6.२९; अहशा. ૪.૪૪-૪प)
-महारुज्-वि., लक्षण० संधिपु महती पीढा यस्य सः प्रभूतसन्धिरेकः (चसू. १३.४८)
-मुक्त-न., रोग० संधिभइ:- (इंद्ड.) द्वयोरस्थनोः संधानस्य विश्लेष: (युनि, १५.०)
-मोक्ष-पु., संधेइचल्लनम्रसारणाद्दिक्रिया
(काखिल, $90,9 ६ \gamma$ )
-रज्ञ-ब्री., रोगलक्षण० संधीनां बेद्ना
( सुउ. ३८.२६)
-लेपन-न., मूषातदाच्छादनयोलेपनेन बन्ध: (र.३.८)
-वह्डी-ब्री., बनस्पति॰ न्रिसंधिः
(रापरि. १०.३७; पृ. ३७१)
-विक्रिया-ब्री., लक्षण० संध्यस्थ्नोर्मध्यनिम्नत्वम् (सुनि. 94.०)
संधिस्थाने विषमाइता (इन्टु.)
-विद्ध-वि., संघौ चिन्द् आतुरः, तल्धक्षणानि-झोफातिदृद्धि:, तुमुला रूोो बलक्षयः पर्वसु भैद्रोफौ संधिकर्मोपरतिश्व (मुसू. २५.३८)
-विमोक्ष-पु., लक्षण० संधिभग्मम्, संधिमुक्तम्
(सुचि. ₹.५०)
-विग्लेप-पु., संधिविलंसनम् ( सुनि, १५.५)
-विम्लेपण-न,, लक्षण० संधिच्युति:
(चचि. २१.३०)
-चेद्न्ना-ब्री., संबीनां संधिजु बा च्यथा
(अहुसु. ११. १८)
-शव्ट्गामिन्-वि., संधिस्फुटनशाब्द्वान् (पुरुप:)
(चवि. e.se)
-शूल-पु., रोग० संधिपु शूलनद्वेदना
(चचि. २८.३₹) मध्यममार्गजोऽयम्

> (धसू. ११.૪९)

संश्लेप-पु., संधीनां बन्धः (अहसू. १२.१८)
-संश्लेपण-न., संधिब्धनमम (सुसू. १५.४)
-स्थैर्य-न., संधीनां स्थिरता (सुचि. ३.९)
-छ्कुटन-न., संधिगतः स्फुटनाल्मकः शब्दः

$$
\text { (चवि. ४. } 6 \text { ) }
$$

संधिक-पु., रोग० संनिपातज्वरः वह्रक्षणानि- शूलं शोषो वातयेदृना क्ठेधमहानिर्बलहानिर्जागरणं च। अस्य मर्याद़ा सत्तवासराः, साध्योऽयम्
( माज्वर. \&) दू० 'जबर'
संधीयमान-वि., एकीक्रियमाणम् (चवि. ६.३)
संधुक्षण-न., दीपनम् (अहृसू. ८.२०)
संधुक्ष्यमाण-वि., उद्ढीप्यमानः प्रज्वाल्यमान:
(अढ्दस्सू, १८.३०)
संध्यन्त पु., संधिसमीपगः प्रदेशेः (सुचि. ₹.५३) संध्यस्थिशाल-न., लक्षण० संध्यस्थिपु शूलवत्पीडा (चचि. ३.३९-४०)
संध्यापुएपा-ब्री., वनस्पति० जाती
(रा. १०.२३१; पृ. २३८)
संध्याभ्र-न., खनिज० सुपर्णैरैरिकम्
(रा. १३.२३३; प. १२९)
संध्यारागं-न., खनिज० सिन्दूरम्
(रा. ११.१६१; प. ११६)
सन्न-वि., अभिघातादिभिरन्तःप्रविश्टम् ( सुचि. ३.૪३)
अधः सुतम्, अधःप्रविप्टम् ( सुचि. ₹.३६)
-कटि-वि., लक्षण० शिथिल्कटिः कटिस्रंसबान्
(सुउ. $\% ०, \stackrel{\text { ) }}{ }$

संनिकर्ष－पु．，सात्चिध्यम्，नैकच्यम्（सुशा．२．₹）
－जा－वि．，आत्ममनइन्द्वियाॅँिचतुपयसंबन्धेन सझाता（नुद्धि：）（चसू．८．१२）
संनिक्रण्रवृत्ति－वि．，समीपर्वर्तिविषयम्रहणशीलम्，घाणं रसन्ं र्वगिति च संनिकृष्टवुच्चीनि（का．जा．）
संनिधान－न．，निकटत्वम्（अह．अहसू．५．५．9）
संनिपतित－वि．，एुकन्र संगतम् संनिपावं माप्तम्
（चचि．₹．२く५－२く६）
संनिपात－पु．，त्र्याणां कुपितानां बतादिदोधाणामे－ कस्मिब्धघिप्टने मेलनम्（चबि．६．9१）त्रिद़ोषाणां युगपत् प्रकोपः（चसू．१७．०9）प्रकृतिसमसमवेत－ ज्वराद्यारम्भकद़ोषत्रयम्रकोपः（ड तुचि．३＂．६） दाधाऽसौ（असंसू，१．२०）संनिपातों ठुश्रि－ किस्यानां श्रेष：（चसू．२५，४०）ग्रयाणां बृदानां क्षीणानां वा दोषाणां संयोगः
（अЕसू．२१．१） संयोगः（ मुश्रा．१．9६）अल्यन्तामिश्रीभाव： परस्परमिश्रणम्（सुशा．६．१५；असंसू，१．२०） －कुठार－पु．，पारदयोग० नागं बंत्र पारदं जेपालं गन्धकं तांद्र बत्सनाभं चेति समभागमेकत्रार्द्रक－ निर्गुण्डीचाहेरीरसै：कमेण मर्दुयित्वा साधितोऽयं रसः，रसोऽयं संनिपातनाशन：（र．१२．१४०－१४१）
－कुष्ट－पु．，पारद्योग० तीक्ष्णलोदाधकयोगोलंक गन्धके परिपाच्य तेन सांकं इरितालमाक्षिकविशा－ लाचिन्रकबोलपाठाजटामांसीबस्सनाभशइ्लीट स्रणसु－ यष्टीसिन्दुराराणां चूणं मिध्रयित्वाssर्क्रकरसेन च समध्र बद्रप्रमाणा गुटिकाः कुर्याव्। रसोऽसौ संनिपातकुष्ठनाशानः（र．२०．१६－१८）
－गजाह⿱彐⿰冫⿰亅⿱丿丶丶⿱宀㠯，शा－पु．，पारद़ादियोग० पारदग्गन्धकताम्राभ्रक－ भस्मानि तथा लाइ्नलीचित्रकहि ह्रुवन्ध्याककोंटीपटो－ लनिर्गुण्डीसुगन्धारास्ता निम्बपद्धवाः，पाटा，क्षार－ त्रयं，क्षेवेडं，बोलो，धत्तरस्तण्डुलीयकं रार्नी मधूक－ सारं चेति जम्बीराम्लेन मर्द्यिय्ता सिद्दो रसः। अयं संख्बेददाहाभिन्यासम्नः（र．१२．१०१－१०३） －ज－वि．，त्रिद्ोषकोपजन्यः（उवरादिव्याधिः） （चचि．३．cs 0 ）
－जवराकृति－ब्री．，लक्षण० संनिपातज्वरलक्षणम् （चचि．，₹．90₹－909）
विसर्प－पु．，रोग० त्रिदोषजविसर्पः बहक्षणम्－ सर्वायतनसमुत्थः सर्वलिझ्यव्यापी सर्वधात्वनु－ सार्याझुकारी महाल्ययिकइचाचिकित्स्योऽयम्
（चचि．२१．૪२）
－हल－पु．，बनस्पति० किराततिक्तः नेपालनिम्बः， निद्दारिः（ रा．८．५२）गुणा：－विक्तः，ठीवोण्यः， ल्यु；，योगवाही，अविकफविचास्तशोथतृष्गा－ उवरापह्ःः（रा．«．५₹） बनसपति० किराततिक्तः（घ，१．न५；पृ．१४）
संनिपाताक्जनरस－पु．，पारद्योग० निस्त्र्जेपाहंज चीजे ढ़ानिष्कं मरिचं पिष्पलीमूतश्रेते प्रत्येक निष्कं सर्घंमेकन्न जग्बीररसेन सहाहपर्यन्तं मर्द्नेन सिध्यत्ययम् । रसोडयमహनेन संनिपातज्बरहर：
（र．9र．99世－996）
संनियोग－पु．，तन्न्धुक्ति॰ स－नियोगो नामाबइयानुष्ट्र－ यतया विधानम्। यथा－ंन स्वया स्वेद्मूचछ्छो－ परीतेनापि पिण्डिकैषा बिमोंक्तव्या＇हृत्याद्धि

आज्ञापनं रोगिणे（चसि，ऽ२，૪४） संनिरुद्ध－वि．，प्रतिरुह्धम्，भवरुबम्（सुनि．१३．4६） －गुद－पु．，क्षुदरोग० तर्संग्रहिलक्षणे－येगसंधारणा－ दि，हतो बयुर्गुद्युमाश्तितः सन निस्णदि，ततो महासोतः सूक्ष्मद्धारं करोति，तस्य（नरस्य） मार्गस्य सौक्ष्न्यान्कृच्ड्रण पुरीषोलसगों भवति। कालेदात्सहजजातोत्तरेति द्विविघः，स्थानसेदाच गुदविशरे गुद्मार्गंचर्मसंकोचाद्वदद्वारे चर्मसकोचा－ अ्भवति द्विविधः（सुनि．9₹．44．4\％）
－गुद्जठर－न．，उद्ररोग० बन्गुद्दोदरम्
（मुसू．२₹．く）दू＇डद्दररोग＇
－गुद्यन्त्र－न．，यन्न्र० संनिरुद्वुगुद्वाख्यव्याघिहरं नाडीयन्त्रमू（ सुसू．७．१३）
संनिरोध－पु．，सम्यगवरोघः（सुक，२．३९）
संनिवार्य－वि．，नित्रारणीयम्，चिकित्सम्
（सुड．$\gamma<.96$ ）
संनिवेशा－पु．，तत्तत्स्थाने यथाबद़व्वस्थितिः（ सुशा．२． १५）संस्थानम्（सुसू．२२．४）संस्थापनम् （ मुचि．し．३०）
संनिहित－वि．，सन्यगवस्यितः（मुड．४७，८）
संन्यस्त－वि．，संन्यासरोगातुरः（सुड．८६，२，०－२१）
－संज्－वि．，रोग० संन्यासः（ सुड．४६．२०－२१） संन्यास－पु．，रोग० तरसंश्राप्तिः－मलिनाहारस्य रजो－ मोहावृतस्य नरस्य कुपिता अतिवला मलाः भाणायत－ नसंभ्रिताः सन्तो रक्तरस－संज्ञाबहानि लोतांसि प्रतिहल्य बार्देहमनसां चेट्रमाक्षिप्य हुर्बलंल जन्तुं संन्यस्सन्ति（चसू．२४．२४－२७，४२；असंनि．¢．१५） तद्धक्षणम्－तमसोऽतिरेक्रात्रभुतद्रोपाच संमूर्छितः

संन्यासातुरो नैच संज़ं लभते (सुडं. ४६.२०) तद्साध्यलक्षणम्-वीक्ष्णाऊनाद्यिभिरलन्धसंज्ञ आनाहलाबाश्वसनयुक्तश्नाडsतुरो वर्ज्य:
(सुड. ૪૬.२२-२३) अग्रं मदन्रूंच्छायादिवन्तेपु बेगेधु नोपश्शान्यति किन्तु चिकिस्सापेक्षा वतंते (असंनि, ६,३६) तच्चिकित्सासूत्रमू-तीक्षणाइनान्यवपीडा धूमाः प्रधमनानि सूर्चीभिस्तोद्नं दाहो नखान्तरे पीडा लोमकेशानां तुल्खनमात्मगुषावघर्षादिश्र एतैं मनुद्दसंज्रे लध्चन्वेविस्मापनैः श्रुतिग्रियगीतबादि़्रादिशज्दैः संसनोछ्छेलनैः 引ोणिताबसेकाद्युपायैरस्य मनः पल्यहेतुतों रक्षितब्यम् (चसू. २૪, ૪२-4३)
कम्में्यागः (चशा, १.१५४૪)
संसकार० औरधयुक्तस्य मृद्वाण्डस्दुस्य पारदस्य मन्द्धाझि युताया चुद्ध्रामध्ये स्थापनम् (र. ८.९७) शोधनसंस्कारेऽस्यान्तर्भाँः (र. द.56)
सपिण्डक-पु, मक्ष्य० मधुकोडः सपिएकपिण्डकः (चक. चसू. २७.२ई७) सपीतक-वि., हैपत्पीववर्णम् ( सुड. २४.७)
सत-वि., सङ्ल्वया० ( ुुचि. ५.१८)
-कृत्वस्-अव्य., सह्तवारम् (सुचि. ९.१८)
-चछद्-पु., वनस्पति० सतपर्जःः (चचि. 6.६५५ सुसू. ₹९.૪; घ. ३.८०; पृ. ११२)
-चछछछद्त्वच्-बी., सतपर्णल्य वल्कलम्
( मुक. १.४८)
-पत्र-पु., बनस्पति० मुनूरः
(रापरि. 9०.२१; q. ११२)
-पर्ण-पु., बनस्पति० क्रुप्टमगणोफ्ठमेकं द्वन्यम् (चसू. 8.99 ; असंसू. १५.१८) उद्र्र्प्रश्रमनगणीक्तमेकं द्वध्यम् (चसू, ४.96) मूलमस्य बमनोपयोगि (असंसू. १४.३) ख्वगस्य ज्रणे लेपार्थममुपयुज्यते (असंसू. ३८.५૪;
अЕसू. २श.७६) क्षीरमस्य विरेचनोपयोगि (असंसु. १४.૪) वृक्षोडयं क्षारोपयोगी (सुस्, ११.99) अयं शाल्मलिसद्रापण्णों गनमद्गयन्धपुष्प: शरदि विकसनशील उच्यवृक्षः (सुसू. ₹८. ६-७) तदुणाः-तिक उषणो हब्यो दीपनः सरखिद्रिषशः शूल्गुल्मकृमिकृष्ठकण्डूव्रणरक्तामयझश्य (ध. ३.८०; प.११२) विघहरो मेहज्न्यनाश्नइच (सुसू. ३८, ६-6) सातवन इति लोके
-पर्णी-स्री., वनस्पति० लज्ञालु:
(रा. ५.१६०; प. १५६)
-रान-न., सत्तानां रार्तीणां समुदायः (अह्टसू. २.६).
-शिरा-बी., बनस्पति० ताम्बूली
(रा. ११.६; प. १३१)
-सत-संख्या-वि०
सतर्षर-पु., वामदेवाद्यः सहत्त ॠपयः, कइयपात्रिभरद्वाजविश्वामिन्नगौतमजमदृमिबसिष्छा वा
(चचि. ₹.२२; असंशा. 9०,६.)
सतला-स्री., बनस्पति० सातला (चचि. १५.१७२;
सुसू. ૪૪.८૪; ध. १.२₹८; अहस्, ६.७4;
पृ. 4६)

सेहुण्डभेद्ः (ड.) श्रीकलिका च ( सुसू. ₹१.५)
यवतित्काभेद्: ( ड.) शाछ़िनीमे दः ( सुक. ५. ८૪) द० ' शा्छिनी'
उुना ( ड. ) सुसू - ३६.४)
बनसल्किका (रा. १०.२३६; दृ. १९९)
-राह्विनीकल्प-पु., अध्यायसंज्ञा० (चक. १)
-सेह-पु., सातलासेहः, तद्रुणाः-कडुस्तिक्तः कषायोडघोभागदोपहहः कृमिकफकुष्टानिल्हरो दुधन्रणशोधनश्र (सुसू. ४५.१२૪)
सतलिका-त्री., वनस्पति० यवतिक्ता शा्बिनी
(सुचि. १८.३४)
सतामृतबटी-ब्री., पारदयोग० पारदगन्धकपिप्पलीहरीतकीविभीतकाटर्व भार्भणणामेकोत्तराधिकभागानां बन्बुलक्काथसंमर्दितानां जिभीतकप्रमाणा वटिका: कार्याः, इयं श्वासकासादिनाहिनी (र. १₹.५९) सताह-पु., सतानां दिनानां समाहारः, दिनसमककम् (अहुसू, २०.१६)
सताह्ल-पु., वनस्पति० सत्रपर्णः (सुचि. ९.५०; असंसू. 8.40 )
सप्रजा-स्री., अवन्ध्या (चशा. २,५)
सप्रसाद्क-पु., वनस्पति० शालिः
(घ. ६.69; प. २१9)
सप्रा干प्पेप्य-पु., बस्तिक्रकारः, बस्तिसूत्रीयोक्तबलाद्बस्त्युक्तकल्कयुतो बस्तिः (चक. चसि. ८.99)
सबल-न., शालिपर्णीभेदः (ध. १.८८; पृ. २३) द० ' शालिपर्णी'
सबीजबन्ध-पु., पारदबन्ध० पिश्टीक्टतैर्रक्रस्वसुवर्णरूप्यतास्रकान्तैः परिजारितस्तःः पद्युणगत्धकेन मारितः पारदः महाप्रभाबोडसौ (र. ११.७ड)

सभक्त－न．，भैषज्यकाल० सह भक्तेन－अवेन यदुपयुच्यते， तत्，तद्रुणाः－इद्द्य घीणां दुर्बलानां शिमूनां तथा वृदानां च हितम्，औपधद्देपिणां क्षतक्षीणानां पथ्यं बलाभिरकक्षं च
（ घुउ．६४．七૪；काखिल．३．४९）
सभा－बी．，जनमेखक्थानम्（चक．१．९） सभूतिक－पु．，चनस्पति० विल्बः
（रा．११．१३५；पृ．२७）
सम－वि．，त्वक्लमं व्वक्समतलं अविषमपरिघवत् （युनि．१३．४१）
ॠजुः（ड．सुचि．३७．१9०）
समदृष्टिः（अंसंस्．५．४६）
－क्रिय－वि．，समा क्रिया गस्य सः（चशा．६．२८）
－क्रियत्व－न．，समा क्रिया नाम चिकिस्सा यस्य， स समक्रिय；，तन्धावः（ युनि．६．८）
－गन्धिक－न．，बनस्पति० उशीरम्
（घ．३．१४；पृ．९६）
－धृतसकुप्राशाभ्यास－पु．，उपक्रम० सहसमघृत－ सकतुपारास्य सततं सेत्रनम्। स बुष्योदावरत्त－ हराणां ं्रेंहः（चसू．र५．४०）
－उ्वर－पु．，उररभेद्，अल्पहेतुबहिर्मार्गों वैकृतो निरुपद्व एकाश्रयः सुखोपायः लघुपाकश्य ज्वरः समज्बर हत्युच्यते（ काखिल．१．८）द०＇ज्वर＇ －तल－न．，करतलेन सद्रग्，करतलसाहइययुक्तम， जिह्बतलेन वा（ सुसू．२३．२०）
－चवागतर्वर्य－वि．，समलं परिपूर्णत्वम् आगतं बीर्य यस्य स：，परिपूर्णसंध्वानुकः（ मुसू．३५．१३）

－देहाग्मि－वि．，समकायाम्मिः（ सुसु．३५．．४६－४७）
－दोष－वि．，समप्रमाणावस्थिता वातपित्तकफसंज़क－ दोणाःयस्य यसिन्वा सः（ मुसू．१५．१४）
－धातु－वि．，प्रकृति० वातपित्तस्हेप्माणो गर्भास्र्रभृति समाः यस्य सः। अन्र धानुखब्दो दोपपर्यायपरः （चवि．८．94；अर．अह्टस．90．9）
न．०＇प्रकृति＇समप्रमाणात्वस्थिता रसादि धातवः
（ स्रसू．१६．४०）
－धृत－वि．，समप्रमाणगृहीतम्，समप्रमाणम्
（असंसू． $9 s^{\prime} \gamma$ ）
－भक्त－वि．，सभक्तम्，अन्र समशब्द़ः सहार्थे दृृव्यं，तेन समभक्षं सभक्षम् हति
（असंसू．२₹．१७）
－योग－पु．，सम्यग्योगः（चशा．१．१२९ ）
－योगवाहिन－वि．，समानां बुल्यानों बाताद़ीनां योगो मेलक：，तं समयोगं बोड़ं शीलमस्येति समयोगवाहि（ रारीरम् ）（चशा．६，४）
－वर्ज－（अ；）समो नाम समाक्विः，तं बर्जयित्वा （चचि．94．७9）
－वर्णजा－ब्री．，वनस्पति० मीहि：
（रा．१६．906；马．२३२）
－वर्तिन्－पु．，निप्पक्षं सर्व्वाणिदर्वात् यम：，काङ－
मृत्यु：（चइ．११．२५）
－सर्वधातु－वि．，समधातुमकृतिः（पुर्वः）
（चवि．६．१४）
समछा－स्बी．，वनस्पति० लनाल्डः
（चचि．૪．७६；अहस्．१५．३७；ध．४．१०९，
प． 944 ）
मजिएा
（चचि．૪．८९；सुचि．२．७३：ध．१．१ษ；दृ．१०）
वराइकान्ता（चसू．४．＠）
अञ्जलिकारिका（सुसू．३७．२४）
बला（च．१．२く०；प．६४）
समनसक－वि．，मनसा सहितम्（ चसू ．८．१५）
समन्तठुग्ध－पु．，वनस्पति० सुही
（ฮ．१．२₹५．प．५५）
（समन्तदुग्धा ）－स्री．，वनस्पति० स्नुही
（घ．१．२३५．पृ．५५）
समम्－अव्य．，एककालम्（ सुड．१३．१५）
समय－पु．，अस्य श्द्द्येयेमर्थजजातमभिधेयमिति अभि－ धानाभिधेयनियमनियोगः । समय：सिन्द्वान्तः ＇समय：रापथाचारकालसिन्दान्तसंविद्＇इइ्यमरः। समयस्बिधा मतति－अायुर्वैदिकसमयो याज्ञिकलमयो मोक्षराख्धिक समय इति（चवि．८．५४） काल：，नियतायुर्मर्योढ़ा（असंसू．८）
समवाय－पु．，वैशेषिकसंमतषट्पदार्थेण्वेक：，सोडयम् अयुतसिद्धतृत्तिनिलिसंबन्धः（चवि．८．२९） संयोगः，समूहः（（ सुशा．१．१६）
समवायिन्－वि．，समवायाधेयः（चसू．१．५१）
संसर्गी（ सुज．३९．२९४）
－（समवायि कारण）－न．，यस्समवेते कार्गमुत्वचते तत् कारणम्－यथा तन्तवः परस्य
（ चसू．१．५9；सुसू． 80. ₹）
समशान－न．，भोजनग्रकारः पष्यापथ्याब्नस्य एकन्र सेवनम्，

पध्यापधंयं कित्विद्केन्र मिलित，यथा रक्तक्षाल्यकं यवकां्च च भिलितम्（चक．चनि．१५．२३६； पुड．40．4；अढ्टू．く．३₹） समप्टिल्र－पु．，वनस्पति० आग्रभेवः，कटुरण्णः रु्यो मुखविशोधनो दीपपनो द़ाहकृ् कफवातभर्शमनकर： （रापरि．४．9；पृ．३३४） समस्तगात्र－वि．，सकलमशस्तगान्रुत्तः（（ुुरा．५．६२） समस्तज－चि．，सब्निपातजां，दोोष्रयसमवागदुध्या सम्भवन्（ अरादि़ोगः ）（र．३०．२३） समांशा－वि．，तुल्यप्रमाणम्（ अह．अहसू．५．₹९） समाग्नि－पु．，वहिर्बियाविधि भुक्तं सम्बयेव पचेत् स：
（ असंशा．६）
वि．，समा अझयो यस्य सः（ सुसू．१५．89） समातृगण－पु．，मातृसमूहयुक्त：（ रै र्थरः）
（चचि．₹，३१०）
समाधान－न．，समाधिः समाधीयतेडस्मिन् चित्तमिति समाधाने समाधिः（चरा．१．८०） समाधि－पु．，विपयेम्यो निवर्लात्मनि मनसो नियमनम् （चसू．१．५८） समान－पु．，बातभेदः（चसू．१२．८）स्थानानि आम－ पकारायमध्यः（सुनि．9．9६）अमिसमीपस्थानं， सबँ च कोछम्（ अहसू．१२．，）सेदददोपाग्नु－ वाहीनि लोतांसि，अन्तरद्रे：पाश्वेभागः
（चचि．२८．८）समानो बायुः संँ्वं कोष्टे चरलयनं गुछ्नाति पचति बिवेचयति मुअ्घति च （अएसु．१२．८）अन्विसंजुक्षण्ण करोति （असंसू．२०．૪）क्रकुपितः समानः गुल्माभि－ सादाविसार्रभुतीन्त् गदान् कुरते（ सुनि．१．१७） झ०＇दोप＂＇－बात＇
वि．，तुल्पधर्मकम्（ हे．अह्रस्．१．१४）
－गुण－वि．，समानो गुणो येषां ते（ झाहारविकाराः） （चरा．६．ड）
－गुणभूयिश्वु－वि．，समानो गुणो भूयिष्टोडधिकतमो यस्मिन्，सः（चगा．६．९）
－प्रकोष－पु．，्रिपमारीण्णादीतसंकीर्णाभोजनाकालयायन－ जागराधै：जकुपितः समानः शूल्गुल्मग्रह्ण्याद़ीन्त् पढ़ामाशयजान् गदान् करोति
（असंनि，१६．२ぃ－२く）
－चायुु－पु．，वातभेदः，समानः（चचि．१५．२०₹） समानाभिहार－पु．，समानेन द्वष्यादिना सह मिध्रणम् （चसू．9१．е）

समावर्तन－न．，पारदसंस्कार० द्वावणम्
（र．२१．9०8－9०६）
समाश्वासन－न．，विश्रमणम्（चचि．२८，७६） （अव्य०）समान्वरम，समामध्ये，संबस्सरमचे， समा नाम उर्षमन्तरवधिर्यंस्मिन्कर्मेणि यथा स्यात्तथा（चइ．११．३）
समास－प．，संक्षेप：（चसू．३०．१८；मुशा．५．६） संग्रः，अन्योन्यमेलकः（चक्त．चसू．११．२७）
समासन्नवर्तिन्न－वि．，समीपस्थितः（ परिचारक：） （अंसंसू，e．₹）
समासीन－वि．，सम्यगासीनः，उपबिए：
（गुसू，ช६．$\times \xi 4 \cdot \gamma \xi \xi$ ）
समाहित－वि．，न्यूनातिरिक्कमानर्वर्जितम्（यन्त्रादि） （ घुस्．6．．．）
समाह्वान－न．，निक्कारणमाहूय स्वेच्छालापकथनम् （ युचि．२४．१०9）
समिति－बी．，संभ्राम：（ मुशा．४．६८－ゃ०）
समिघ्－ब्री．，खद्रिराणां कीरकृष्काणां वा छोमार्थं वितसिमान्रं काष्ठम्（ मुसू．२．४）
（ समिद् ）－चर－पु．，वनस्पति० पलारः
（घ．५．१६२；पृ．२०₹）
समीक्ष्यकारिन्－वि．，विम्र्र्यविधारी，विमृइय विचार्य कर्यसम्पादकः（अहसू．૪．३६）
समीरण－पु．，दोष० बायु：（ ुुनि．१．१९） बनस्पति॰ जम्बीरः（रा．१०．८०；पृ．१४४）
समीरसार－पु．वनस्पति० बिल्वः（रा．११．१३५．
を． 8.5 ）
समुच्चय－पु．，तन्बयुक्ति० यदिदं चेदें चेति कृवा विधीयते। यथा＇वर्णश्र स्खरश्र＇इल्यादि （चसि．१२．४૪；सुउ．६५．३८）
समुच्छार्डू－पु．，उदूतिः（ ड．सुसू．9०．4）
समुत्क्षिता－वि．，अतिल्बंरिता（चक．चचि．२८．४१）
समुतथा－ब्री．，उत्वात्तिः（ सुनि．६．७）
समुत्थान－न．，कारणम्（चशा．६．२७）निद़ानम्
（चनि．१．३）
संप्रापिः（（ुनि，१३．४५）
（परिन०）मृतस्य होहस पुनः स्वभावगमनम्
（र． 6.96 ）
समुत्सन्न－वि．，विवृद्दमांसः（ घणः ）
（अह्टसू．२९．द९）
समुद्य－पु．，समुदायः（चवि．१．११）

समुद्वाय－पु．，समबायः，समूहः（सुसू．．४१．₹）
－प्रभावतच्च－न．，मेलकपभाइन्नर्णायः（चवि：१．9०）
समुदीरणन－न．，उस्पत्तिकरणम्（ सुड．५७，५）
समुदीर्ण－वि．，मुकुपितः（ सुचि．३४，৮）
समुद्न－न．，संपुटम（ सुड．૪४．२．．）
समुदीरीण－वि．，पारदेन समुद्रीणी：गंधकादि धानुः，ग्रस्त－ घानुः（र．१५．૪૪－૪६）
समुन्द्रम－पु．，विधमः（चवि．§．८ ）
समुद्र्रान्त－वि．，विक्षितः（उल्हणः सुज．३९．२₹）
समुद्न－पु．，सागरः，रल्नाकरः（ बुसू．प．२६．२८）
－कफ－प．，भैषज्य० समुदफफनः（ असंड．१४）
－कान्ता－त्री．，वनस्पति० स्पका （रा．१२．११२；प．१०С ）
－ज－न．，लवण० सासुद्नम्
（घ．२．३૪；ฉ．ง4；र．१८．१३१）
－जल－न．，सागरोदकम्，वद्वुणः－लयणं विस्तुपणं रक्तबिकारकरं पित्तकरं चैवर्ण्यदाहकरं च
（रा．१४．₹२そ；प्ट．२५く）
－फल－न．，चनस्पति० वदुणाः－कह्रणं व्विदोषलं
विरोषतो＇वातघं भूत－कफामय－भ्रान्तिनारकं त्रिद्दोषव्याधिहरं च
（रापरि．६．१४；र．२०．१३०－१३६；प．₹४६）
－फेन－न．，पु．，भैष्ज्य० जाह्रमविरोषः，गुकझोधन－ गणोक्तमेक द्वा्यम्（चसू．．४．१२）अयं कुषेपु लेखनोपयोगी（चचि．6．५ष；घुचि．९．90） अनुराख्यं च（असंसू．३४．३२）तदुणाः－कषायः
रीतो लेखनो रुचः कफनो गुल्मश़हहहरः कर्णपाक－
नेन्रकणठरोगविषहशश्य（घ．३．१५२；द．१२६）
－मण्ट्रकी－स्री．，जल्खुक्तिः（ढ．）मुक्ताश्युक्ति：
（ सुचि．9．9००）
－लवण－न．，ल्वण० सामुद़ल्लगणम्
(रा. ६..र२; q. u५)
－वृस्थिक－पु．，कीट० आलविषः，सामुदुो बृध्थिक：
द०＇ $\begin{gathered}\text { श्रिक＇（（ उक．३．५）}\end{gathered}$
समुद्रान्ता－स्री．，वनस्पति० काप्षीसी （रापरि．૪．૪६；पृ．३३८）
समुन्नद्ध－वि．，समन्बादुन्तमम（ युनि．९．१५）
समुन्नद्दोदरता－ब्री．，लक्षण० समन्वादुदरस्योक्नत्वम्， उद्राधमातत्वम्（ बुचि．३४．१५）
समूहक्षारक－पु．，लनणमेदः，सर्वक्षारः
（रा．६．५७，प．फ६）

समूहगन्ध－न．，गंधड़व्य० जबादि
（रापरि．१२．६；पृ．३०५）
समृद्द्व－वि．，डपचितः（चइ．१．४）
संपत्ति－ब्री，समृद्धि：（ सुचि．३१．१२）
संपद्－－त्री．，प्ररास्तगुणता（चक．चसू．९．6）उतछृष－ गुणः（चचि．३०．२२९）
संपद्र－ब्री．，चनस्पति० ॠब्धि：（रा．૪．१८८；प．३४）
संपन्न－वि．，रसाडिसंपच्या यदुक्षे वत्संपन्नम् （अद्टस्．१．२く）
पाकसंस्काराड़िना युक्तम्（ असंस्，२．२₹）
संपर्क－पु．，संबन्धः（अंसु，८．८૪）
संपाक－पु．，काथः（ चश्रा．८．४१；अंसंशा．३（४）．३४）
संपाचन－न．，उपकम० पाचनम्（ सुड．५६．१२）
संपूरक－वि．，अतिमात्राश्रनझीए：（चचि．१९．6）
संपूरण－न．，धलरानम्（चचि．५．१४）
संपूर्णता－त्री．，（धात्वाद्दिबिषयकंः ）पूर्णाव्वम्
（सुसू．इ५．३ः）
संभुक्त－वि．，संयुक्तः（अह्रसू．१३．२७）
संपोथन－（परिन०）－न．，कुटनम्（असंक，१）
संभच्छन－（ परिख०）－न．，उपक्म० लेपनम् （ बुचि，ऽ．२४）
संप्रच्छित－वि．，लेपितम् ।
संव्रतिपत्ति－ब्री．，सम्यग् ज्ञानम्（चवि．७．८）
गयाकतंघ्यतानुप्वानम्，इंयं काल्ज्ञानप्रयोजनानां श्रेष्ष（चसू ．२५．४०）
संप्रबोधन－न．，उफक्रम० संज्ञाजननम्（चवि．१०．१४）
संंप्रयोग－पु．，संयोगः，संबन्धः（चशा．३．१३）
प्रयोगः（चनि．6．७（१））
सलः，विष्यसेवा，ब्यवायः（ सुचि．२६．9०）
संप्रवर्तन－（परिव०）न．，प्रबतैसानस्योपेक्षया प्रवत्तनम्र （चक，चचि．१९．9४）
संप्रसक्त－वि．，निरन्तरम्（सुनि．6．99－9३）
संप्रसादृन－कि．，सवर्ण्तकरम्（चक．चचि．२१．९८）
संभ्रसाधन－न．，मण्डनम्（चसू．५．९९）
संप्रहार्य－वि．，शक्षवारणम्，शक्यं निवारणं यस्य
（ याम्यसस्चः ）（चशा．४．३फ（૪）
संप्राति－त्वी．，ब्याध्युपलबिधकारणेण्बेकम्
（चनि．े १．६）तत्सर्पपम्－यथा हुरेन दोवेण यथा च संतिकेशविऐोपेण देहमनुधावता सता प्रल्यामयं या निवृंत्तिः，सा संम्राहिः （अढ़निे १．६）＂ब्याधिजन्ममात्रमन्यकारण－ च्यापारजन्यं संग्रातिमाहुः＂（चक．चलि．१．११）

संख्याप्राधान्यविकल्पबलकालविछोचभेदास्सा बहुविधा संभिद्यते (चनि. १.१२(१) तन्र संख्या-संप्राम्तियेथा-अथौ ज्वराः, पश्न कासाः। ग्राधान्य-संप्रामियंथा-स्वातन्म्यपारतन्ड्याम्यामनुबन्ध्यनुबन्धभेदा़्तरत्तमयोगाद्धा । ज्यार्धीनां प्राधान्याप्राधान्ये, ताक्यां भिय्यमाना तद्विडोषा वा संत्राप्तः। विकल्पसंत्रास्तिर्यथा-विकल्पो नाम वाताद्यिदोषाणामेकस्मिन्ध्याधौ समवेतानामंशांशकल्पना तद्विशिशा विकल्पसंप्रासिः। बलविहोषा संप्रापिर्यथा हेतुपूर्वरुपादीनां तुलनया च्याधेबलाबलत्वविनिश्नयो बलसंप्राशिः। कालविशोषा संम्रासिर्यथा-दोषाणामृत्वहोरात्राहारसमयनियतः प्रकोपः कालविरोषा संप्राझिः (चनि. १.१२; असंसू. १.१३-१४; अहुनि. १,८-११)
योगः प्रासिः (चशा, १.९८) उपलबिधः ( सुनि. 9.9०) ग्रहुणम्
( सुशा, ६.३६)
संम्रीणन-वि., केंहणम् (चशा. ८.३१)
संग्रव-पु., निमजन्नम् (चनि, ८,५)
विभ्रमः, स्वरूपान्यथात्वम् (चक. चचि. १०.३)
वि., संकीर्णम् ( सुसू. 99.9८; सुसू. 99.५)
संबदूमू, संधियुकं (बङ्लणादि) (असंसू, ३८,૪२) संबाध-पु., मख्कुणादियिः पीडा
( सुशा. १०.२; असंशा. १२.१९)
-निःस्सति-ल्री., संकटनिस्तरणम् (चड़. १२.८૪)
संबाधाञ्जन-न., अङ्ञनप्रकार० संधावः (असंड. १४) संभरण-न., संचयः, प्राषिः (चस्, १५.३)
संभव-पु., तन्न्रयुक्ति० संभबो नाम यद्यस्मिन्रुपपद्यते, स तस्य संभवः, यथा मुखे पिम्बुव्यळनीलिकादयः संभवन्तील्यादि (चसि. १२.४५)
प्रमाण० सन्भवति अस्मात् इति सम्भबः कारणम्, संभबो नाम यो यतः संभवति, स तस्य संभवः। यथा पड्धातवो गर्भस्य संभवः (चशि. c.रs)
-हेतु-पु., संभव उत्पत्तिस्तन्र कारणम्, अभिव्यक्तिकारणम् (ड.) यथा-अव्यक्तं जगतः संभवहेतुः (सुरा. १.३)
संभार-पु., उपकरणाद्विसामग्री (चसू. १५.३) यन्त्रशस्सक्षाराम्निशल्यकाप्रभृतिः
(सुसू. ११.१८; अहुसू. ५.६६)
संभाषाविधि-पु., संभापणकर्म, तद्विधि:-भिषग्भिपजा सह संभाषेत। तद्वियसंभाषा हि ज्ञानाभिआ. को, सं. १११

योगसंदर्षकरी भवति। वैशारद्यमपि चाभिनिर्वतैयति। वचनहत्तिमपि चाधत्ते। यशश्राभिदीपयति। पूर्वंभ्रुते च संदेह्वतः पुनः श्रवणाच्छुतुत संशायमपकर्षति। श्रुते चासंदेहवतो भूयोsध्यवसायमभिनिर्वित्यति। अभुतमपपि च कंचिदर्थ श्रोग्नविषयमापाद्यति। यचाचार्यः शिष्याय शुश्रूषवे प्रसन्नः कमेणोपदिशाति गुह्याभिमतमर्थजातं तत्परस्परेण सह जल्पन् विणडेन विजिगीपुराह संदर्षाव्। तस्मात्तद्विघसंभाणामभिभ्रशंसन्ति कुराला:

$$
\text { (चवि., } 6.94 \text { ) }
$$

संभिन्न-वि., मर्दितमम्, एकीकृतम् (र. २.१२६-१२७) असंबद्टम् (अहुस्, २.२२)
संभिन्नालाप-पु., असंबद्रम्रलपनसत्रल्याप:
(अढ्दू, २.२२)
संभुक्त-न., भैषज्यकाल० चित्रभोज्यै: सह भैषज्यप्रदानम्, अरुचौ कालोऽयमुक्कः (चक, चचि. ३०,३०१) संभृत-वि., सम्यकृतः (सुचि, ૪०.६૪)
-त्व-न., पुप्त्व्वम् ( अहुस्. १४.३प)
संभृष्रपरुवचछवि-वि., लक्षण० संभृप्टस्य द्वग्धस्येन परुषा छविर्यस्य सः (अध्वप्रशोषी)
(सुङ. ४१.२१)
संमोग-पु., ( स्रक्चन्दुनादी़ाम्) उपभोगः
(सुचि, ३९.३५)
संभोजन-न., यथेप्टभोजनम् ( युचि. १७.४५-४६)
"पथ्यापथ्यमिहैकत्र भुक्षं संभोजनं मतम्" ( सुचि. १.२७)
संभोज्य-न., भैपज्यकाल० संभुक्तम् (चचि. ३०.३०१) संमर्द्न-न., उपंक्रम० सक्यक् समन्ततो वाइक्रानां मर्द-

नम्, च्यायामादिभि: ध्रान्तानां श्रमहरमेतत्
(र.३०.९४.३५)
संमित-वि., तुल्यम् (चशा. ५.३)
संमीलितद्रुम-पु., पुनन्नवाभेद्द, रका पुनर्नवा
(रा. $4.80<$; पृ. ६₹) द्व०' पुनर्नवा'
संमूढ-वि., संयुक्तम् (चचि. १₹.१८७)
पिच्चिताथनतम् (ड. सुनि. १४,८)
-विडका-ब्री., क्षुद्रोंग० शूकदोपजविकारेब्वेक:, तद्रक्षणम्-पाणिम्यां मृशसंमूढ़े लिद्रे पिडकेयं
भवति । सा च बातरकसंभवा (सुनि, १४.८)
संमूर्चिछत-वि., संमिश्रितम्, एकीमू तम् (चचि. १.५२)
मिलितम् (ड. सुचि, ₹८.₹८.)
वृर्धि गतम्, प्रबृद्वम् (उ. सुनि. ११.१३-१૪)


संमोह－पु．，संमूढता श्रमः（सुसू．，५．9०） लक्षण० असंमोहृविषये मोइः（चनि，५，६） रोग० मूर्छा（ड，सुड．₹९．२९९；असंसू．4．96） संमोहित－वि．，लक्ष्षण० मूर्चितः，अवृृ्धः（सुनि．८．३） सम्यक्－अघ्य．，सुष्दु，यथायोगम्（ मुशा．२．१०－११）
－पीत－वि．，युक्रमान्र्या पीतः（ भूमाद्धि）
（चसू，५．३しゃうく）
－योग－पु．，समुचितः प्रयोगः，यथास्वरूपस्थितिः， ज्ञारोग्यकारणम्，（अरु．）असम्यग्योगाद्विपरीतः
（अहस ．१．9९）
－यमित－वि．，सम्पग्रील्या अमितः कृतोचितोद्दूमनः （चसि．१．9५－१६）द०＇बसन＇
－विपक्क－वि．，समीचीचं पक्रम्（लन्वम्）
（ सुसू．४६．५२०）
－विरिक－वि．，सुविरिक्तः（चसि． $9.96-96$ ）
द्र०＇बिरेचन＇
－संचुद्ध－बि，सम्यक्कत्वश्ञः（ बुद्यादिः）
（अहस ． 96.96 ？）
－स्निग्ध－वि．，सुष्टु स्निगध：
（ सुचि．३१．५३；अहसू．२०．२₹ ）
（ समयग् ）－द्ग्ध－न．，चत्रुर्विधाग्निद्ग्घेष्वेकम्
（ मुस्，१२．१६；अहसू，३०．३૪．असंसू ．४०．6） दु०＇अभिद्वुघ＇
सक्यगनुपान－न．，सुयोग्यमनुपानम्，बदुणाः－सेद्धणं बृष्यं रोचनं तर्पणं दोघसंघातभेद्नं मार्दवकरं श्रमक्रमहरं दीपनं पिपासाच्छेद्नं वर्णकरं बल्यं दोधामनं च（सुसू．૪६，૪३५．ठ३८）
（सम्यङ）－निवेशान－न．，यथास्थानं स्थापना （ सुचि，२，३२）
सर－पु．，गुण० रेचनकरो गुणः（चशा．६．9०）अनुलो－
मनम्（सुचि．₹₹．३३；अहसु．१．१८）
वध्युपरितनस्नेहः（चसू，२५，२२८）
मलपित्तहरो गुण：（ सुचि．५．४०－२）
यनस्पति॰ महापिण्डीतरू：
（ सुचि．७．९，－१२；रापरि．९．३．३）
कुधान्य० सरकर्णिका（सुसू．४६．२१）
（सरा）－बी．，वतस्पति० प्रसारणी（ रा．५．૪३३）
－पर्कर्ष－पु，गुण० ब्यवायी（असंसू，．१．४१）
सरक－पु．，जासुत॰ सुरा（रा．१४．३०३）
न．，जलपूर्णपात्रम्（ सुसू．१३．१จ）सुण्मयपात्रम्
＇शराबः＇（सुचि．૪．२८ ）

सरक－पु．，बनस्पति० तान्रकण्टकः रक्षलद्रिः दु०＇सदिर＇（रा．८．३६）
－पर्यन्त－वि．，पर्यन्तो मर्यांद़ा，रक्कन्नां सर्यांदा यस्ब सः（चचि．५．४२）
－सूत्रत्व－न．，लक्षण० रच्छेन सह मून्रं यस्य स：，तस्य भाव：（चचि．११．१₹）
सरज－न．，भैषज्य० सौत्रीराख्यमजनम्，रालम्
（र．२₹．ำ）
सरट－प．，भाणि० कृकलासः（र．२३．१२७）
सरणशील－वि．，गमनशीलम्（ मास्स्यस्वम्）
（चয়ा．૪．३々（२）
सरणी－ती．，अनस्पति० प्रसारणी（घ．१．२८३）
सरप्रकर्ष－पु．，गुण० व्यवायी（ असंस्，१．．．9）
सरल－पु．，बनस्वति० देवदारः，तद्धुणाः－तिकः कहु－ र्णणः स्निग्धः，कोष्ठगुद्धिकरः कफवातमः वक्त्र－ स्वावस्वरम्रंशनेन्ररोगमणत्वग्द्दोपशोफकण्ड़तिइ्रश्य
（थ．₹．66；चक．१．२३；सुचि，३८．२५；
अह्स्सू．१५．२६）
हिं．一ध्यूपसरल，
म．－सुरूचे आ़．
गु．－सरलवेवदार．
बं．－सरलगाछ．
（ सरला ）－पत्री．，बनस्पति० त्रिवृत्（चचि．१३．9५९； सुचि．२२．५५）अरुणमूला त्रिबृत（मुसू ．३७．६） धुपकाष्टम（ मुचि，२५．१९）
हुक्रभाण्डी（ध．१．२४४）
－स्नेह－न．，सरलनृक्षसारतैलम्म्（सुसू．४५．१२३） गुणाः－कपायं，तिक्तं，कटुकं，मणशोधनं च （असंसू，६．३०६）
सर्बान्नुपु．，वनस्पति० श्रीवेश्टकः（रा．१२．१९३） सरस्－न．，जलाशय० दिग्य्यातंतं पुरुव्यापारं चिना जातं तर्पुनः पम्पादि
（चक．चसू，२৬．२१४；सुसू．४५．४）
（सरो）－रह－न．，वनस्पति० रक्तपम्（घ．४．१५，२）
（－रहा）－त्री．，बनस्पति० पम्मिर्नी（ध．४．१५०）
सरस－वि．，अभृष्टः（चसू．२७．२७₹）
वनस्पति० काषागरु（र．२२．१६८）
（ सरसा ）－त्री．，बनस्पति० सहसनीर्यों मझाशतावरी
（रा．8．889）
（सरसी）－र्बी．，तुम्बरपत्रिका（अर．）कपित्धपर्णी （हे，अछस ．१५．३ o ；असंसू．१६．२४）

सरसा－खी．，प्रिया खी ।
－संमतदेशा－वि．，सरसाः प्रियाः तासां संमतः （देशः）（चचि．२૪．१३）
सरसिज－न．，वनस्पति० कमल्म्（रा．१०．२४४）
सरसीरहह－न．，वनस्पति० कमलम（रा．१०．२४₹）
सरस्वती－ल्री．，वनस्पति० ज्योतिष्मती（रा．३．३९५）
साएी（रा．५．१४৮）
बाक्（चसि．११．११）
सरावकुर्द्रि－प．，कीट० शराबकुर्दः（ सुक．३．५）
सरित््णी．，नदी（सुचि，३०．३४）
－पतिफल－न．，समुद्फलम्（र．१२．१२१－२२）
सरीसुप－पु．，प्राणि० सर्पाद्दिः（चचि．३．७（३）． सुचि．१．३）
सरीसपपोरग－पु．，सर्ष० अल्यर्थसपंणश्रील उरगः （चक．चवि．₹．३६）
सरुग्गात्र－वि．वेद्नायुताबयवः（सुचि．५．१९）
सरूपता－ब्री．，सादइयम्，तच्च द्रिविधम्－दारीरसाहइयं
मनःसाहइयं च（चशा．२．२२）
सरेतस्－वि．，सशुक्रम्（ सुरा．२．૪૪）
सर्ज－पु．，बनस्पति० सर्जकः（घ．५．१२₹）
नियोंस० सर्जरसः（चसू ．₹．५；सुसू ．३८，२૪－२५； असंसू，₹६．१०）
राल：（र．२．१६६－६८）
नेम्ररोगेपूपयुक्तः क्षेप्माsक्षिरोगेपु वर्ति－ लिर्माणोपयोगि द्वृष्यम्（ असंड，१९）
－निर्यासक－पु．，वनस्पति० निर्योस० राल： （रा． 92.966$)$
－रस－पु．，बनस्पति० सर्जक：（रा．९，२०४； चस्．₹．१०；असंशा．₹．२०） सर्जक－पु．，वनस्पति० गुणाः－कषायः，कटुस्तिक्त उष्णः रूक्षो，वण्यः，श्रेप्मवातपित्तघः，कुप्ठकण्डक्रमि－ रुजाइतीसारविस्फोटहरश्य
（ध．५．१२३；सुक．६．३；र．२३．३७）नेग्ररोगे－ पूपयुक्त：（ असंड．१९）
हि．－रालभेद．
म．－रालेचा वृक्ष．
（ सर्जिका ）－त्री．，भैषज्य० सर्जिकाक्षारः
（ध．२．२०；चचि．ง．११४）
सर्जिका－ब्री．，
－क्षरर－पु．，क्षार० गुणाः－कडु；，क्षाररसः，उष्गर्तीक्ष्णः，

बातकफम：：गुल्माडs：मानकृमिमान्द्धमेद्दोरोगजठर－ घणहुर经（ध．२．२०）
सर्जिकादिचूर्ण－न．，योग० सर्जिकातुत्थकासीसं ॠैलेयं रसाअनं मनःझिलासमैश्रूर्णम् । तहणवीसर्पनारां करोति（ सुचि．१९．४५－४६）
सर्प－पु．，प्राणि० बिलेशायोऽयम्，अइीतिसर्षाः－ते प्रुन： पश्यविधाः；द्वर्वकराः，मण्डलिनः，राजिमन्तः， निर्विषाः，बैकरअाश्वेति । दर्बीकरा：फणावन्तः， मण्डलिन：－फणार्वर्जिताः－विविधमण्डलैश्रित्रिता：， राजिमन्तो रेखायुक्का：फणार्बर्जिता ईेयद्विषा पुण्डरिकाद्यःः निर्विषा गल्लोमीग्रूकपत्राद्य：，वैकरआा：；संकीर्णजाता：－ ते च पृथरजातीयसर्पिणीपृथर्जातीयसर्पा्म्यामुत्पन्वाः। तत्र द्वर्वाकराः षड्वविंशतिः，मण्डलिनो दूविंशति：， राजिमन्तो द्रा，निर्विषा द्वाददरा，वैकरक्जास्तयः। चित्रा मण्डलराजिला बैकरझोन्रवाः सत्त मवन्ति। एते सर्पाः पाद़ाभिम्टृाः स्वभाबदुपा बा म्मसनार्थिनो－ इपि वा महाक्रोधा भीमदूर्शनाखिविधं दरान्ति। तत्र रदिंत सरिंत निर्विषं चेति दंशबन्नैविध्यम्। सर्पाह्ना डभिइ्तमपि केचित्तद्विदो द्ंशम्रकारमिच्छम्ति। यत्र द्न्तानां क्षतानि एकं दे बहूनि वा निमभानि यान्यल्परक्तानि चझ्डुमालक्युक्षानि बैकृत्यकरणानि च，संक्षित्षानि सशोफानि च क्षतानि यन्र सन्ति， तत् सर्पितं विय्यात्। त₹चाडस्यवगाढम्। यस्मि－ स्देंहो सलोहिता राज्यो नीला：पीतास्तथा सितास्त－ द्रदितं विस्शेयम्। तच्चाडल्पविषम्। यत्र प्रकृति－ स्थस्य देहिन अशोफमल्पद्टाडस्क् क्षतं क्षतानि वा सन्ति तद् अविषं विद्याप् । सर्पस्टृप्रस्य भीरो－ र्भयेन कुपितो वातः शोफं कुरते। तव् सर्पार्ना－ sभिहतं विद्याव्। ब्याधितोद्विम्नसर्पाणां दप्टान्यल्प－ विषाणि सन्ति। तथैवाइतिवृद्धबालसर्पाभिदृश्रमल्प－ विषं ₹मृतम् । सुपर्णदेवन्नहार्षि यक्षसिद्बनियेविते दे तथा विषलौषधियुक्ते च देरो विषं न फमते। दर्वो－ कराः सर्पाः फणिन：रीघ्रगामिनः चक्रलान्नलच्छुन्र－ स्वस्तिकाहुछाधारिणः सन्ति। मण्डलिनस्तु पृथवः विधिधैर्मण्डलैंश्रित्रा मन्द्गामिनो ज्वलनाइईसमप्रभा राजिमन्तः्व विविधवर्णाभिः राजिभिस्तिर्यगूर्ण्वं चित्रिता इ्व भान्ति（ सुक．४．९－२४）माह्मणादि－ लक्षणानि－ये कपिला हुक्कारुप्यप्रभाः सुगन्धयः सुवर्णाभास्ते सर्पा जात्या आद्यणाः समृताः। ये च

स्लिधधवर्णा भूराकोपना येषो सूर्यचन्द्नकृतिचछ््रउक्ष्म विधते तथाइम्नुजं विद्यते, ते क्षत्र्रिया: सेंें। कृष्णा बज्रतिभा वर्णातो लोहिता धुम्रा: पारावताभाक्र सर्पा चैइयाः समृताः। ये महिपदीपिवर्णाभा: पख्पस्वचो भिन्ववर्णार्य ते श्यदाः परिकीर्विताः। संर्वे सर्पा फणिनः जन्तोर्वातं कोपयन्ति। मण्डलिनश्य पित्तम्, अनेकराजय: कफं कोपयन्ति। असवर्णाग्यामपल्यं दिदोपकरळक्षणं करोति। राश्रे: पश्रिसे यामे सर्पांखिन्राश्ररन्ति। झोपेपु यामेपु मण्डलिनो, दिवा द्रीकराभ्ररन्ति। तरुणा दी़ीकरा बृदा मण्डलिनो बयोमष्या राजिमन्तो मृत्युहेतबो भर्वन्ति। नकुलाडक्कुलिता बाला वारिविम्दृतः कृशा बृदा मुक्त्बचो, भीताश्य सरी अल्पविषाः स्टृता:
( युक. ૪.२५-३३)
दर्वांकरमेदाः--क्वव्गसर्यों, मदाक्ठषणः, कुष्णोद्रः, श्रेतकपोतो, महाफपोतो, बलाहको, महासर्पर्, शइ्रकपालो, लोहिताक्षो, गवेधुकः, परिसर्प:, सण्ठफण:, ककुद्, पयो, मद्ढापद्यो, दर्भपुप्पो, द्धिमुखः, पुणुरीको, भ्रुकुटीमुस्यो, विकिरः, पुष्पाभिकीजों, गिरिसर्प:, ऋजुसर्प;, श्येतोद्दरो, महासिरा:, अलगदरं, आाइीविष इ़ति । मण्डलिनस्तुआदर्रामण्डलः, श्चेतमण्डलो, रक्रमण्डलश्रित्रमण्डलः, पृपतो, रोध्रणुपो, मिलिन्द्वको, गोनसो, वृद्वगोनसः, पनसो, महापनसो, वेणुपन्नकः, शिश्रुको, मद्नः, पालिन्द्रिः, पिद्नलस्तन्तुकः, पुष्पपाण्डु;, पडन्नोडगिको, बन्रु;, कपायः, कब्रुप:, पारावतो, इस्बाभरणभ्तिन्नक, एणीपद इति। राजिमन्त-स्त-पुण्डरीको राजिचित्रोड क्नुलिराजिरिन्द्युराजि:, कर्द्मकस्तुण्शोपक:, सर्षककः, श्चेतहन्तुर्द्समुप्पकश्रको, गोधूमक;, किक्किसाद द़िति। लिर्बिषासुगलगोली, शूकपन्नोडजगरो, दिव्यको, वर्षाहिक:, पुप्पराकली, स्योतीरथः, क्षीरिकापुप्पकोडहिपताकोsन्धारिको, गौराहिको, वृक्षेराय इ़ति। वैकरजास्तु न्रयाणां द्वीक्रादीनां ब्यतिकराज्नाता; तद्यथामाक्कि: पोटगल: स्निधधराजिरिति। तत्र, कृष्णासंपेंण गोनस्यां कैपरील्येन बा जातो माकुलिः, राजिऐेन गोनस्यां वैपरीट्येन बा जातः पोटगलः, कृष्णसर्पेण राजिमलां वैपरीत्येन जातः स्निगधजातिरिति। तेषामाघ्यस पितृaद्विपोर्त्रः, दूयोमातृबदिल्येके। न्रयाणां कैकरआानां पुर्नद्दिग्येलकरोधपुप्पकराजि-

चित्रकपोटगब्युप्पाभिकीर्णद्भंपुप्पवेह्धितकाः सत्त। तेषामाध्याखयो राजिल्यव्छेप। मण्डलिनव्, पूवमेतेषां सर्पाणामशीविर्ज्यास्याता (सुक, ४.३४) तत्र मदानेन्नजि़्ना ssस्सशिरसः पुमांसः, सूक्ष्मनेत्रलिब्काडsस्यकिरसः स्खिय:, उभयलक्षणा मन्दविषा कंकोधा नपुंसका इृति। तन्र समेपां सर्पाणां सामान्यत ए्व दृरक्षणम्-विषं हि लिशितनिंख्यिताशनिहुत्वहदेइस्यमाश्रुकारि मुहृत्वमण्युपेक्षितमातुरमविपातयति, न चावकाओोडस्ति वाक्समूहृंगुपसतै प्रत्येकमपि दृृलक्षणेडभिहिते सर्वन्र चैविध्यं भवति। ज्रैविघं च-एतंध्दातुरह्तितससंमोहकरें चापि च, अन्रैब सर्ईसर्प्यक्यनाऽबरोघः ( सुक. ૪.३५-३६) तन्र दर्वीकरविपेण त्वह्न्नयननखद्रानबद्ननमूत्रपुरीषद्क्रकृष्णत्लं रौष्षं शिरलो गौरंखं सन्बिवेद्ना कटीपृष्टर्यावाद़ौर्घंल्यं जुम्भणं वेपथु: स्वराइबसाढ़ो बुर्धुरको जडता ज्रुफोह्नार: कासभ्वासौ हिका वायोरूर्वर्वमनं हूल्योके पूनं तृण्णा लालाल्तःः फेनाडsगमनं सोतोडबरोधस्तास्ताश्य वातवेढ़ना भवन्ति। मण्डलिविपेग त्वगादीनां पीत्त्वं रीताडमिलाष: परिध्यूपने दाइस्तृष्णा मदो मूर्ख्धा ज्वःः शोगितागमनमूर्व्वमधश्र मांसानामवरातनं श्वयधुक्छशकोंथः पीवस्पदर्शरनमागुकोपस्तास्ताश्य वित्तवेढ़ना भवन्ति। राजिमद्दिपेण गुकृतं ल्वगाद़ीनां भीतजनरो रोमझषः: सव्धल्लं गात्राणामादृंराशोफ: सान्द्रकफ्मसेक₹र्छर्द्रमीक्षणमस्षणो: कण्नः, कण्टे भ्वयथुर्दुधुरकं उच्छूासनिरोधस्तम:प्रवेश्रस्ताम्ताश्र कफवेद्ना भवन्ति। पुरुपाडभिद्दृ ऊषं प्रेक्षते, अधत्ताव् खिया; सिराश्रोच्तिप्तन्ति ललाडे, नडुंसकाडभिदृधस्तिर्यक्प्रेक्षी भवति, गर्भिण्या पाण्डुमुखो ध्मातश्र, सूतिकया कुक्षिगूलाडsत̃ः सरधिरं मेहट्युपजिह्किका चाsल्य भवति, ग्रासार्धिनाइन्रं कान्ब्नति, यृद्हेन चिरान्मन्दाश्र वेगाः ब्रालेनाडseg मृद्वश्न, निर्विपेणाडविपहिक्ते अधधाहिकेनाइन्धल्वमिल्येके, ग्रसनादजगरः शरीरप्रणणहरो न विषावे। तः सय:प्राणह्रा-
 स्वपिति। तन्र सेंवपां सर्पाणां विषस्य सत्त वेगा भवन्ति तत्र, द्वांकराणां प्रथमे वेगे निषं सोणितं दूपयति, तन् प्रद्रुएं कण्णतामुपैति, तेन काणर्य विपीलिकापरिसर्षणामित्र चाइने भवति। द्वितीये

मांसं दूपयति，तेनाsल्यर्थ क्रुण्णता शोफो ग्थन्थश्याइओे भवन्ति । तृतीये मेद्रो दूषयति तेन देंशक्केदः झिरोगौरबं सेद्श्रक्रु्र्र्हणं च । चतुर्थे कोष्टमनुप्रविइय कफप्रधानान् दोषान् दूपयति，तेन तन्दाग्रसेकसंधिविश्होया भवन्ति। पश्यमेऽस्थीम्यनुपविशति प्राणममिनि च दूपयति， तेन पथंभेदो हिका दाहमेब्य भवत्वति । पष्ठे मजानमनुप्रघिश्रति ग्रद्वणी चाइल्यथं दूछयति， तेन गात्राणों गौरवमतीसारो हृत्वीढा मूच्छा च भवति। सतमे झुक्छमनुप्रविशति ध्यानं चाsल्यर्थ कोपयति कफं च सूक्ष्मसोतोम्यः प्रच्याव्रयति， तेन श्रेप्मर्वतिश्रादुर्भावः कटीपृष्टमझः सर्वचेचा－ व्रिघातो ललास्वेद्योरतिबवृत्तिरुच्छ्वासनिरोधश्न भवति। मण्डलिनां प्रथमे बेगे विषं झोणितं द्वयति तत् प्रदुधंटं पीततामुपैति，तन्र परिदाइः पीताबभासता चन्नानां भवति। द्वितीये मांसं दूपयकि，तेनाइस्यंथ्य पीतता परिदाहो दंरो श्वयधुश्य अवति 1 तृतीये मेदो दूघयति，तेन पूर्थवनक्षुम्रैहणं तृण्गादेंशे़ेदः सेदश्य । चतुर्थ कोष्टमनु－ प्रविइय उवरमापादृग्यति । पब्वमे परिदाहं सर्वगान्रेकु करोवि 1 घ प्ठससमयोः पूर्ववत् । राजिमतां प्रथमे वेगे विषं शोणित दूपयति। तव् भदुष्टे पाव्डुतामुपैति，तेन रोमहूर्षः शुका₹－ भासश्र पुरुपो भवति। द्वितीये मांसं दूघयति， तेन पाण्डुताऽल्यर्थ जाङंच होरःशोकश्न अवति। तृतीये मेदो दूघयति，वेन चक्षुर्म्रहण दंशक्केदः सेढ़ो घ्राणाक्षिस्रावश्न अवति। चतुर्थे कोष्टमनु－ प्रविशय मन्यास्तक्भं शिरोगौरवं चाडsपाद्यति। पश्चमे वाक्सं⿱宀⿱一𧰨刂⿱亠𧘇刂心 शीवज्चरं च करोति। पश्हससमयोः पूर्ववद्विति（युक．૪．३ษ－३९；चचि．२₹．१६૪； असंड，$\gamma<$ ）सपकलासु एकैकामतिक्रम्य विषं येगं पकुरूते। सर्पदंदोन म्रथमे वेगो पगुः शूनानो दु：खितः सन् ध्यायति। द्वितीये वेगे लालासाव： कृष्णाइ्ञः सन् हिदि पीबयते। तृतीये शिरोदु：लं भवति कण्ठग्रीच च भज्यते। चतुर्थे वेगे सूढो दन्तान् खाद्न् वेपते। असून् जहाति। पक्षी पथमे विषवेगे ध्यायति। अतः परं मुह्धति। द्वितीये विद्वलस्तृतीये मृत्युमृच्छति। मार्जारनकुलादीनां विष्ष नातिग्रवर्तते（ मुक ४．૪२－४५）सर्पविए－
 दंशास्योपरि चतुरनुले अरिष्टा बभीयात्। अरिष्ट।

नाम वस्रादिभिः मन्त्रपुरस्कृतैबैन्घः। अथवा सुटुना प्लोतचर्माम्तर्वल्कानामन्यतमेन दंश्रान् बर्भी－ यात्। अरिप्टाभिर्निर्वारित विषं देहं न गच्छति （सुक．प．३－）यन्र बन्धो न संभवति，तन्र दंशामुरकृत्य दहेत्। सर्वंन्रैवाडऽचूषणच्छेददाहाः पूजिताः（ सुक．प．4－६）अपि तु मण्डलिना दृं न कथंचन दाहयेव्। यतः पित्तबाहुल्यविषादंशो दाहाद्दिसर्पते（ सुक．५．6）हेवन्नह्मरिभिः प्रोक्ता मन्त्राः सुदुस्तरं त्रिषं हन्युः। मन्न्रस्याइसिद्दा－ बगद़कमो योज्यः（सुक，१．१३）रकविस्ना－ वणमपि काये रके निर्दियमाणे कृतरनं विषं निहियते（उुक， $4.9 \%$ ）दंशर प्रच्छयित्वाडगदे； प्रलेपयेत् । चन्दुनोशीरयुक्षेन धारिणा परिपेचयेत्। （सुक，५．१६）तैलकौल्थमद्यसौबीरकाणि न पिचेत्। अन्यत्तु द्ववं किश्वित् पीत्वा पीत्वा तदुद्－ मेव् । प्राय्र：वमनेनैनेक चिपं सुखं निंहियते （सुक．५．१८－१९）फणिनां प्रथमे विषवेगे शोणिनं हरेत्। द्वितीये वेगे मधुर्सर्षअ्यांमराद्ं पाययेत् । तृतीये विषनाशाने नस्यकर्माझ्डनं युक्जयात्। घतुर्थ वान्तं यवारूं दापयेते। पज्यमषघ्योरादौौ शीतोप－ चारं कुख्वा तीक्षणं शोधनं यवारूं चापि पाययेत्। सषमे तीक्ष्णं नस्यमअन्न मूर्जि च काकपदी कृर्बा－ डसुग्वा पिशितं चर्म क्षिपेत्（सुक，प．२०－२₹） मण्डलिनां प्रथमे बेगे दर्वांकरबदाचरेप्। द्वितीये मधुसर्पिर्म्यामगद्ं पाययेत्। तुतीये तीक्द्णश्रोधनं यवागूं द्यात्। चतुर्थे पब्घमे च दूर्वाकरबदाचरेत्। घछे मधुरमगयदं पाययेत् सत्रमे विषनाइानोऽगद्： पेयः（मुक，५．२૪－२७）राजिसतां अ्रथमे चेगे अलाबुभिः शोणितं हृरे् 1 मधुसर्पिर्यासगदं पाय－ येव्। द्रितीये वान्तं विषनारानमगदं पाययेत्। तृतीशाद्विजु दवौकरवत् क्रिया कार्या। घश्टे तीक्ष्णम－ अनं सहमेडत्रपीड़्य（ सुक．५．२९）गाभिणीबाल－ घृद्धानां विषाssर्तानां सिराध्यधनर्वजितं मृदु विधाने शस्यते（युक．५．३०）अजाविके नरतुल्यानि रक्षावसेकाअनानि महिपे उश्रे च त्रिगुणं गताsघे द्विगुणं नागानां चतुर्गुणं रक्षाऽबसेकाद्वि कार्यम् । सर्वपक्षिणां नरविपहरद्रयेण केवलं सुरीतान् परिपेकान् प्रदेहांश्याडनचारयेत्（ सुक．५．₹२）
（सर्वi）－ख्री．，भैषज्य० दोणीप्रावेशिकरसायनेष्वेका， सर्पाकारा ओपधि०（चचि．१（૪）．৮）
－कण्टक－पु．，सर्पंद्तः（ सुक．३．५）
－काय－वि，राजसकाय० यस्तीक्ष्णः आयासी भीर－ श्रण्डो मायान्वितो विहारचपल आहारचपल इत्येवमादिलक्षणः सर्पकायो नरः विश्ञेय：

－गन्धा－स्री．，वनस्पति० नाकुली
（ड．सुक，५，く૪－८६；घ．૪．१९३）
वर्षासु छत्राकारा（सुड．६०，૪७）．सर्पछत्रिका （ ड．सुक．৩．२く－३१）
－ग्रन्थि－वि．，वनस्पति०पिष्पलीमूलम्（रा．६．११३） －घाति－न．，फलचिष०（सुक．२．५）द००＇विष＇
－चछत्रक－न．，सर्पफणाकारं छत्रकम，इदं शाकवर्गो नान्तर्भूतम्，अतः तद्गुणादिकं नोक्रम्
（चसू．२७．१२३）
－तनु－ब्री．，बनस्पति॰ बृहती（रा．४．१२३）
－दंशा－पु．，सर्पस्य दंशः，प्रकाराः－गूडसंपादिततनुत्त－ पीडितलम्बितार्षितसर्पितभृशाबाधेल्यादुयः सामा－
न्यतो दूंशप्रकाराः（चचि．२३．१३५，असंड．४१） द0＇सर्प＇
－द्रेशन－न．，सर्पदेशः（चचि．२३．५०）द०＇सर्प＇ －दंश्रा－ली．，विषयुक्त：सर्पदन्तस्तस्य चत्वारो भेदा：

वामाडधरा वामोत्तरा दुक्षिणाsधरा दक्षिणोत्तरा
च（ चचि．२३．१३७）द०＇सर्प＇
बनस्पति० मेषश्रृंकी（ध．१．८6）
－द्प्डा－बी．，वनस्पति० सैंहली पिष्पली
（रा．६．११९）
－द्य्डी－स्री．，वनस्पति० गोरक्षी（रा परि．५．३०） －द्न्ती－बी．，वनस्पति० नागद़न्ती（ रा परि，५．२७） －द्मनी－त्री．，वनस्पति० वनच्ध्यकरोटकी
（घ．१．१८५）
－द्ट－वि．，सर्पेण दट्टः（चसू．१३．३२；सुक．५．१） －दप्पचिषचिकित्सित－न．，अध्यायसंज्ञा०
（सुक． 4.9 ）
－दप्टविषविश्ञानीय－वि．，अध्यायसंज्ञ०
（सुक．४．१）
－निर्मोक－पु．，सर्पत्वक्，योनिधूपनद्ध्येष्येकम्
（चशा．८．૪१；मुरा．१०．११：र．२१．६०－६२）
－फण－न．，शालाकायन्त्र० सर्पसुखम्（ सुसू ．6．१४）
अइमर्यांकर्षणे उपयुक्तम्（अहसू．२५．३२）
（－फणा）－स्री．，सर्पफणम्（अह्दसू．२५．३₹）
－मणि－पु．，रत्न० सर्पविषरामनाथ्थ धारणीयो मगि：
（चचि．२ই，२५२－५३）
－मांस－न．，सर्पस्य मांसम्（असंसू． 6.248 ）
－चसा－ल्री．，सर्पस्य बसा，सेयं नेत्ररोगेपु असनार्थ－ मुपयुज्यते（असंड．१९）
－वेताली－ख्री．，मअर्याख्या मदावेताली च
（इन्दु：असंड，४२）
－सत्त्व－वि．，राजससत्वभेवः，सर्पस्वभावः（कायः）
（ सुशा．૪．く९－९०）न०＇सर्पकाय＇
－सुगन्धा－ल्री．，वनस्पति० नाकुली
（इन्दु：असंड．६；घ．४．१०३）
－स्री－स्री．，सर्पिणी（असंड．४१）द्र०＇सर्प＇
सर्पाक्षी－बी．，वनस्पति० रक्फपुष्पा（मुक．४．१४－२७）
बनस्पति० गन्धनाकुली
（र．११．३๒－३८；घ．४．१०६）
महासुगन्धा（ध．४．१०५）
विष्णुकान्ता（ध．૪．११५）
गण्डाली（र．११．५२－५७；असंड．૪૪）
सर्पाख्य－पु．）बनस्पति॰ शुभ्रालुः（रापरि，५，३₹）
सर्पाझ्नाभिहत－न．，सर्पशरीरेण ताडितं स्पृष शा
（ शाष्दाविषम् ）（ सुक．४．9९）
सर्पाइ़्री－ब्री．，वनस्पति० सैंइली पिष्पली（रा．६．११९）
सर्पादनी－ब्बी．，वनस्पति० नाकुली（७．१५३）
सर्पाचास－न．，वनस्पति॰ चन्दुनम्（रा．१२．२）
सर्पास्य－न．，सर्पदक्ंत्र नाम रास्त्र नामाऽनुगताडsकारं घाणार्शाश्नछेदनेने कर्णाशश्रछेदेने च योज्यम् （अहसू．२६．く）
सर्पिणी－त्री．，वनस्पति० भुजगी（रापारि．५．३९）
सर्षित－न．，सर्पदुंश० सर्षो यत्र दन्त्वानामेकं हे，बहूनि
वा पदानि निममान्यल्परकानि यान्युध्दृत्य करोति，
तथा च तानि चझ्झुमालकयुक्तानि बैकृल्यकरणानि
संक्षिश्रानि सशोफानि क्षतानि भवन्ति वत्
सर्षितमिति विद्यात्（ सुक．४．१४－१६）द० सर्प ， सर्षिस्－न．，धृतम्（र．२०．१९－२२）
（सर्षिश）－गुड－पु．，योग० धात्रीविदारीजीवनीया－ दियुयुक：，गुडः स्यानसर्पियुक्तः भेषजन्वव्ययुक्तश्य यक्ष्मापस्मारमेहहोडयम्（चचि．११．५०－५५）
योम० पुनर्नवा बलाविद्यार्याद्दियुक्तः，शोषे कासे क्षतक्षीणे रक्कनिष्टीवनाद़ौं च हित्तम्
（चचि．११．५६－६१）
－द्रोणी－ली．，उपक्रम० बन्दगुदे परिस्नाविणि च
उदररोगो शल्यकर्मानन्तरं घणित्वेनाऽsध्मानक्ठेश－
निवृत्यर्थसुपयुन्यते（सुचि，१४．१४）
-मण्ड-पु., विल्रीनघृतस्य घर्नीभूत उपरितनो भागो मण्डः (सुसू. 84.9०६)
-मेह-पु., रोग० बातजप्रमेहभभेद्ः नु० ' प्रमेह् ' ( युनि, ६.१२) (सर्विज्)-पान-न., उपक्छम० बातपिक्षोत्तरे ज्वरे मन्दकफे, परिपक्षेषु दोषेपु ज्वरशान्ल्यथ्थ घृतपानं प्रशास्यते (चचि. ३.१६૪-६५; असंसू. १₹.૪)
-मती-वि., घृत्युक्ता (गवागू:) (चसू.२.२६) सर्व-वि., अखिलम् ( सुड, ₹९.6)
-कायचिकित्सा-ख्री,, सर्वरसिन देहे करणीया चिकिस्सा अखिलदेहचिकिस्सितम् ( सुड. ३९, v)
-कुष्टान्तकृत्तैल-न., तैल० कृर्णाडअंत्रक गल्धकं नीलज्योतीरसं पारदें कहुणीनिम्बकाप्पासबीजानां च वैलमिस्येतर्सर्वमयःखल्ये मर्दयेत्। बहिरन्तश्रोपयोजयेत्। फलं-सर्वकुषविनाशः (र.२०,૪७-४く)
-कोप-पु., सर्वदोषाणां बृद्दि: (अहसू. १३.१५)
-क्षम-वि., सर्वरसाक्यासक्षम:, च (चसि, १२.९)
-क्षार-पु., लवण० (रा. ६.५७)
-क्षीरी-ख्री., वनस्पति० क्षीरिणी (घ. १.२४२)
-गत-वि., सर्वन्यापी, विभुः साख्येये चरके चाडsत्मा विस्भुर्निय्य । सुश्रुतमते पुर्य असर्वगतो नित्यश्य (सुशा. १.१६)
-गतत्व-न., सर्वशरीरावयवगतत्वम् (चवि, ५, ४)
-गतरोगविल्नानीय-वि., अध्यायसंज्ञ० (सुड. ६)
-गन्ध-पु., गन्धयुक्छानि सर्वद्व्याणि, एल्लाइगरचन्द्नकस्तूरीकर्पूरतुरुक्काद़ोनि
(चचि. २く. १6૪-१५०-५૪)
नगन्धवर्ग-पु., एलद्यिपठितानां गत्धद्भव्याणां
समूहः ( असंस्, ८.७२)
-गन्धादि-पु., एलाद्यः, कटुकफलाद्य इत्यन्ये ( सुचि. ३.५९; सुसू. ३८.२४) दू० 'एलादि'
-गन्धाम्बु-न., सर्बसुगनिधद्ध्ययुक्षमुदकम्
(असंसू. C., ४ )
-गन्धोद्क-न. सर्बसुगस्धिद्वव्ययुक्षं जलम्
(असंसू. १)
-गुणसमुद्वित-वि., सर्बम्रकृतिपूक्रम्रशस्तगुणयुक्त: (चवि. 6.900 )
-ग्रन्थिक-न., बनस्पति० पिप्पलीमूलम् (घ.२.64)
-ग्रह-पु., सस्याऽsहारस्य प्रमाणग्रहाणम्, एकपिण्डेन सर्वंम्रहः (चवि. १.२२(૪)
-चक्षुस्-न., सर्वं च तर् चक्जुश्व सर्वम्रमाणम् (चवि, ३.३६)
-ज-पु.। ब्याधिभेद्, त्रिद्छेजः साच्विपातिको वा (र. २२.१३८-४०)
-जनप्रिया-ब्री., वनस्पति॰ अद्धि: (घ. १.१४५)
-ज्वरान्तक-पु., योग० हरितालं ताग्रभस्म लोछभस्म पिप्पलीतुत्थमश्रकभस्म कान्तलोहीभस्म नागभस्म पुनर्नवाचूर्ण चेत्येतेषां समभागिकानां भृत्र राजकासमर्देपुनर्न वामहाक्केपत्ररसैरवघर्पणाद्वालुकायन्न्रे च परिपचनाज्ञायमानो योगः सर्वज्वराणां च बिनारानः (र. १२.४८)
-तन्त्रसामान्य-न., सौथ्रुते शल्यतन्त्रेडपि सर्वेषां ध्याधीनां यथास्यूलमवरोघः कुतः, यथा शालाक्यादीनां सामान्यात् तुल्यर्गाव् (सुस.. २४.૪)
-तन्त्रसिद्धान्त-पु., सर्वतन्न्रसिद्धान्तो नाम तस्मिस्तसिम् सर्वस्मिस्बन्त्रे तत्तत् प्रसिदं; यथा सन्ति निदानानि, सन्ति व्याधयः, सन्ति सिध्युपायाः साध्यानामिति (चवि. ८,३७)
-तिक्ता-खी., बनस्पति० काकमाची (रा. ४.३५) -दोषसमीरण-वि., सर्वदोषकोपनः, संंदोपपकोपकः (चसू, २७.२१३)
-धान्यकृतयूष-पु., यूष० अयूपयोनित्वाच्छूकधान्यकुधान्ये विहाय मुद्रादिरामीधान्यानामपथ्यव्रज्यं यूषः । अयं तन्त्रान्तरे नवमुष्टिनाम्नाडभिहत:
( सुसू, ૪६,३०५)
-पच-वि., सर्व पचतीति ( चसि. १.१२-११; अह्रसु. १८.३०; असंसू. २6.२४)
-पावक्रु., सरें च ते पावकाश्य सर्वपावकाः। जाठरामिभू ताम्विधार्नझ्नयः (अह़सू. ૪.३०)
-पुध्पी-त्री., वनस्पति० नागद़न्ती (रापरि. ५.२७)
-चुद्धयङ्ञहीन-वि., ऊछाइपोहविचारस्मृत्यदिभि: हीनम् (चशा. ૪.३९.(३)
-भूतचिन्ताशारीर-न., अध्यायसंज्ञ०० सुश्रुतरारीरतन्त्रे צ्रथमोडध्यायः, सर्वमूतानि स्थावरजब्रमानि महाभूतानि पृथिष्यादी़नि वा, तेषां चिन्ता। हेतुस्वलक्षणकायैंश्विन्तनमस्मिन् अध्यायेऽस्तीति
(सुरा. १.9)
-भूतप्रमर्द्निनी-स्री., वनस्पति० वन्ध्यकरोंटकी
(ध. 9.9८६)
-मार्गानुसारिणी-चि., सर्वमार्गाः कोष्ठसंधिमर्मशाखास्ता ( मात्रा) अनुसतुं रीलमस्येति
(चसू. १३.३४)
-रसमत्यनीक-वि., सधुराद्विपश्बरसानां प्रत्यनीको

विपक्षउच्छेद्क इल्यर्थः। यथा-सर्वरसविरुद्दो ल्बणो रसः (सुसू. ४२.९.(₹)
-रससात्म्य-वि., षण्णां रसानां सात्म्यं यस्य, सः (चवि, ८.११८)
-रसाъ्यास-पु., पड्रसानां सेवनम्, तत् बलकराणां श्रेष्ठम् (चसू. २५.४०; असंसू . १२.३)
-रोगाग्रज-वि., सर्वशारीररोगाणां श्रेष्ठः (ज्वरः) (चचि. ३.४)
-रोगाधिपति-पु., सर्वरोगाणामधिपतिः (उवरः) (चनि. १.३५)
-लवण-न., भैषज्य० लनणम् (रा. ६.५१)
-लोक-पु., सर्वप्राणिनः उन्दिल्वाश्र, पड्धधातुसमुदायो हि सामान्यतः सर्बलोकः (चशा. ५.6)
-लोकाश्रय-पु., योग० पारद़गन्धकौ पले पलाधं माक्षिकहरिताले, बस्सनाभरसके, प्रत्येकं कषं सर्व संमर्द्य कूष्यां पाचयेव्। कफवातजरोगानशींसि शोफं पाण्डुं राजयक्षमाणं इूलं ज्वरं च नाशायति। जहराग्तिं च दीपयति (र. १५.१५-२४)
-चातारि-पु., पारद्योग० हरितालमनःशिलमाक्षिकादियुक्तः, अशीतिवातब्याधिनाशानः, गुल्मामिमांच्यकृमिहिकाद्निनाशज: (र. २१.११७-२२)
-विमुक्तसंधि-वि,, यस्य सेंडपपि संधयः प्रशिथिलीभूताः, एताद्हो नरः प्रशिचिलाखिल्सन्धिः
( सुड. ५६.११)
-वृत्ता-वि., पाशारहहिता ( सूची)
(अहसू. २६.२२)
-श्वेता-त्री., कीट० गलगोलिकाभेद्ः (सुक.८.२३)
-संन्यास-पु., सर्वक्रियाल्यागः (चक.) स हि परमसुखमोक्षहेतुः (चक.) सुखानां श्रेष्ट:
-सर-पु., मुखरोग० मुखदन्तौष्टादि ससस्थानानां क्यापकतया सबैसरत्वं क्षेयम् (मधुकोशा.) वातपित्तकफरोणितभिक्नश्रवत्वारः सर्वससराः यस्य बदुनं सतोदै: स्फोटैः समन्तादाचितं, सं वातजः सर्षसरः । यस्य तु सदाहैस्तनुभि: सपीवै रकैः स्फोटै: वदन्नमाचितं, स पित्तजः सर्वसरः। यन्न यस्य च बद्नमल्परुजैः कण्ड्यरुतैः सवर्णें: स्फोटैराचितं, स कफजः सर्वंसरः। रक्तजः सर्वसरो भुखपाकसंज्ञः, स पित्तोद्वित एक एव (सुनि. १६.६५-६६) संव सरतीति सर्वसरः (सुचि. २३.३)
-सरत्ब-न., सर्वाझघ्यापित्वम् (चचि. २९,१३)
-सह-वि., सर्वरसाभ्यासक्षमः सर्वंचेहाक्षमः च (चसि. १२.९; टिण्पणी-पाठन्तरम्)
-हित-न., बनस्पति० मरिचम् (रा. ६.१₹६)
सर्धतोभद्र-पु., छेदविशोषः, सर्बतइछेदः (असंसू. ३३)
बनस्पति० निम्बः ( ध. १.२९)
(सर्वतोभद्रा)-त्री., बनस्पति० काइमरी
(ข. 9.99 v$)$
सर्वतोभद्रक-पु., छेद्विशोषः, अयं भगन्द्रशब्बकर्मरणि क्रियते ( सुचि. ८.90)
(सर्वतोभट्रिका )-ब्री., वनस्पति॰ काइमरी
सर्वतोमुख-न., जलम् (रा. १४.३१८)
सर्वाक्षिगतरोग-पु., नेत्ररोग० एते सतद्रा-चर्वार: स्सन्दाः ( अभिष्यन्दाः ), चत्वारश्वाधिमन्थाः, हौ पाकौ, हताधिमन्थोऽनिलपर्यय: गुक्काक्षिपाकोडन्यतो वातोऽम्लाध्युपिता दृषिः सिराणामुत्पातः, सिराणां हैर्ष इति (सुड. ६.३-४)
सर्वागार-न., सर्वसंपन्नं गृहम् ( सुरा, १०.५)
सर्वाङ्नग्रहण-न., लक्षण० चेद्नया सर्वेथमदानां बद्धर्वबद् भनुभवः ( सुड. ₹ऽ.१३-१४)
सर्वाद्धरोग-पु., रोग० अशीतिबातविकरेपेखेकः, सं० देहं संकोचगति वातः, तोद्रूले च करोति (चसू. २०.११) पक्षवधस्येव संपाप्यादि शे शेयम्। सर्वकायाश्रितो वायु; सिराः स्नायू: विशोष्य संधिबन्धान् विमोक्षयन् संपूर्णमकं विचेतनमकर्मणग्यं च करोति (असंनि. १५.४३)
सर्वाझ्नरोफ-पु., लक्षण० सर्वाझव्यापक: शोफ:
(असंसू, ३६.८)
सर्वाहसारिन-वि., सर्वाह्रमसारी ( ऐोफ:)
(सुनि. 90.₹)
सर्वाइ्नसुन्द्र-पु., पारद्योग० अभकरान्धकम्यूषणहिक्धु. गुग्गुलाद्युयुकः, अयं गुल्मगूलस्चिपातज्वरफीहाग्रहृणीरोगनाशनः (र. १८.७८-८२)
 द्तनान्ना टीकारेण बिरचिता टीका सर्वाँनसुन्दरा
इति ख्याता (अरु. अहुसू. १.१)
सर्वात्मन--वि., सबंहेतुः सर्वकारणस्लरूपः (वायु;)
(सुनि. १.६)
सर्वानुकारिणी-त्री., बनस्पति० पृश्विपणी
(घ. 5.89)
भालिपणों ( रा. ४,११४)

सर्वानुभूति-त्री., वनस्पति० शुक्कभाण्डी (घ. १.२४५) त्रिवृत् (चक, ५,४)
सर्वाभाव-पु., धर्मादिचतुर्बर्गाभाव: (चनि. ६.७)
सर्वामयघ-पु., योग० तुर्थहरिद्दाकम्दगन्धकादियुयुकः, अयं सर्वरोगहरः (र. १८.२१-३०)
सर्वारोग्यवटी-खी., पारदयोग० नागबत्सनाभहिरितलमनःशीलादियुक्तः, अयं योगः अह्णीपाणड्डायनेकब्याधिहर: (र. १६.७६)
सर्वर्थसिद्धाख्य-न., अक्ञनम् (असंसू , ८.९9)
सर्बाशाय-पु., रारीरं देछः, च (चवि. २.१८)
सबेंश्वर-पु., पारद्योग० ताम्रगन्धकाऽअ्रकलोहवत्सनाभादियुक्तः भस्मानि प्रत्येक चतुष्पलं, कर्षमान्रं च प्रत्यें लोहपारदयोर्भस्म स्नुद्यर्कक्षीररण्डजम्बीरोशीरद्न वेण मर्दरंयिख्वा द्विनच्रयं चालुकायन्त्रे स्वेदयेत्। तन्र च पिप्पर्लीं कर्षमात्रां वत्सनाभं च निष्कमान्नं प्रक्षेपयेव्। मात्रा-गुजा। अयं प्रसुप्तिविनाशक: (र.२०.२३-२५)
पारदयोग० गन्धताम्राअलोहहि ह्ञुल्वज्रभस्महरितालसत्वाद्यियुकः अयं मण्डलाल्यकुष्टनाशकरः
( $र .20 .9<9$ )
पारदयोग० समुदफफेनमृरविषाणसमुद़ायावियुक्तः, अयं उन्माद़ापस्मारनाशकः (र. २३.१ง-२१)
पारदूयोग० लोहहिद्धुलादियुक्त: अयं स्परीवातातपनुत् (र. २१.१४-१८)
सवैंश्वरपर्पटी-त्री., पारदयोग० लोह्वगन्धकरत्नादिगुक्तः पर्पटीकल्नः, सोऽयं विद्धधिपाण्डुम्रणीहीहा यकृत्पमेहादिनाइानः (र. १८.४-२०)
सर्षप-पु., वनस्पति० स्नेहयुक्तद्रव्यविशोषः
(चस्त. १३.१०) धूपनद्वव्यम् ( सुसू. १९.२८) गुणा:-कटुस्तिकः अन्युष्णो रक्षोशो रच्य: कफबातनः कम्यामकण्द्रक्जुष्टश्रवणरोगशीर्षरोगबातरकत्वर्दुषघविषभूतव्नणहरश्र (ध. ૪,૪२) बीजतैलं कुप्ठाद्विरोगहरश्रदेहे (चसू. ३.६) बीजस्योपयोगः शिरोविरेचने (चसू. २.३-५) नाड्डीस्वेदार्थम पयुक्तमेकं द्रृव्यम् (चसू. १४.₹१) अयं शोधस्य पाचनं करोति (सुसू. ३७.९) ह्वेतसर्षपः ( (ुचि, ५.३७)
हैं, 一सषों, सरसो,
म.-शिरस, मोहरी.
गु. -सरशाब.
बं. -सरिणा.
ता.-आवाल్ड.
आ, को. सं. ११२

झाक० कृमिहरः (चवि. ५.१५)
मान० चण्मरीचिसम्मितः मानविशोषः

> (चक. १२.८७; र. ११.२)

विष० तदिदं विषं पीववर्णम् (र. २९.१ง; अह़सू. १५. १; असंसू. १४)
( सर्षपी )-बी., रोग० सेहपीढका सर्षपिका
(चसू. १७.८₹) द० ' प्रमेहपीटिका '
शूकरोग० (सुचि. २१.३)
-कम्द-पु., कन्द्धविप्भेद्ध: ( सुक. २.५)
-तैल-न., तैल० सर्षपबीजोत्यतैल्लम्, तच प्रमेहे शाकसिघ्यद्धर्युपयुज्यते
( सुचि. ११.६; घ. ६.१३०) उन्मादे नस्यत्वेन समुपयोज्यम् (सुड. ६२.१६)
-राक-न., शाकानामहिततमम् (चसू. २५.३९) -स्नेह-पु., सर्षपस्य तैलम्, उन्मादे सर्षवतैलेन नस्याम्यक्नादिकं कार्यम् (सुउ. ६२.१६) द्र० 'सर्षपतैल.'
सर्षपक-पु., कीट० प्राणनाशनः (असंड. ४₹) शक्टन्मूत्रयोरेवास्य विषमस्ति ( सुक. ३.५)
सर्षपाद्धय-पु., कन्द़विष० सर्षपकन्वृ:, भयं स्निम्धघनगुर्कर्मण्यगुणः (असंड, ४८)
सर्पपिक-पु., सबिषकीट० गुणाः- ग्रागनाशनस्तेन दृ्टस्य वेगज्ञान सर्पवन्मवति तास्ताश्य तीना वेद्ना भवन्ति, तथा च साभ्विपातिकाः रोगा: जायन्ते दंशर्तु बर्णेन रक्तपीतसिताडरुण: क्षारामिद्र्धनच ज्ञेयः (सुक, ८.१५-१८)
गुद्सरोग० अस्मिन्नोगे गुदस्य बहिरन्वर्वा जाताः कफरक्तजाः सर्षपश्रमाणसंस्थाना घनाः पिटिका भवन्ति (असंड, ३८)
( सर्षपिका )-स्री., रोग० प्रमेहपिटका, रीप्रिपाका, महावेद्नना, सर्षपाकृतिम्रमाणा सर्षपिका तद् विधाभिश्व पिटकाभिर्य्यात्ता जायते ( असंनि. १०.४२)
कीट० गलगोलिकाभेद् ( सुक. ८.२९)
सलवण-न., खनिज० वह्नम् ( ध. ६.१३)
सलिल-न., जलम् (चक. १२.१०0; ध. ६.३०२, र. 2०.,48-44)
-ज-न., वनस्पति० कमलम् (रा. १०.२४४)
-प्रकारा-वि., पु., अच्छः ( सुसू. २२.८ )
-रिपु-पु., वनस्पति० अगस्त्य
भह्धातक: (र.३०,४८-४९)

समुदूोष：（र．१७．६७－६८）
कास्भिकशाक：（र．१७．६७－६८）
सल्यून－पु－，कृमि० पुरीषकृमिः（ असंनि．१४．५८）
सह्ठक－पु．，वनस्पति० सह्धकी（रा．१२．१९५）
（सह्धकी ）－स्री．，बनस्पति० गुणाः－कषाया तिक्का मधुरा
शीता ग्राहिणी कफपित्तवातमी कुष्रक्तविकाराऽर्श－
घणद्दोषहारा च
（घ．३．१३५；सुचि，२१．१०；असंसू，१५．३२）
हिं．－सालई．
म．－साळयी．
गु．－सालेड्डं．
बं．－হालई．
ता．－पर雲साम्प्राणि．
सह्धी－ब्री．，वनस्पति．सलकी（रा．११．१९५）
सब－पु．，प्रसवः（का रेवतीक，४२）
सवन－न．，यः्ःः（चचि．१（४）．૪6）
जननम्（सुसू ．३．१२）
सवर्ण－वि．，त्वक्समानवर्णः（अह्लसू ．२९．२）
（सवर्णा）－बी．，सक्रीणां लूता，सा चोपपाद्विका
उच्यते（असंड．४४）
－करण－वि．，न．，सवर्णकरणम्，स्ताभाविकवर्णापाद－
नम्（सुचि．१．s५）
सवर्णीकरण－वि．，वर्णसमानं यः करोति，स：（लेप：）
（चचि．२५，११६，असंड．३०，）
सवातिक－वि．，वातिकोत्तरवातिक：
（चक．चचि．८．७३）नि०＇बातिक＇＇उत्तरवातिक＇
सवितृ－पु．，वनस्पति० अर्कः（रा．१०．२५）
सव्यपाणि－पु．，वामकरः（ड．सुचि．३८．३）
सब्यभिचार－तन्त्रयुक्ति० अनैकान्तिको हेखाभास：
साध्याभाववति हेवोर्दृंत्तित्वम्（चवि．८．४५）
सण्यसाचिन्－पु．，वनस्पति० अर्ज्रुनः（रा．३．१९२）
सब्यात्तगर्भा－वि．，सब्येन पार्ष्वनाssत्तो गृहीतो गर्मों
यया，सा（चशा．२．२૪）
सत्रणशुक－न．，नेत्ररोग० नेत्रस्य कृष्गमण्डले सूच्या
विद्धुमिवान्तःप्रविष्टरूपं वर्तुलं प्रतिभाति। तत्र
उष्णाश्रुताडस्यर्थ पीडा च भवति（सुड．५．૪）
सव्रणशुक्न－न．，नेत्ररोग० सवणशुक्रम्（ सुड．प．૪）
सशूलक－पु．，कृमि० पुरीषज：क्रिमिः（चसू．१९．४（९） सइयामा－की．，बनस्पति० न्रीहि：（रा．१६．३८）
ससंभ्रम－वि．，संभ्रमेण सहितः，भीतिजनकः （चवि．३．七（३）

ससार－पु．，भैषज्य० सफटिकः（चचि．१७．१२५）
न．，अगरभेदू：，क्वुण्णागरु（घ．३．२७）
दू०＇अगरु＇
सस्नेह－वि．，ईषत् स्निरधम्（चसू．१．६०）
सस्य－न．，खनिज० सस्यकं तुत्थम्（र．२．१३८）
निस्तुपमपक्षं धान्यम्（र．२．र८－४く； असंसू，૪．३३）
－संबरक－पु．，वनस्पति० सर्जकः（घ，५．१२₹）
－संबरण－पु．，चनस्पति॰ जरणदुमः
（रा परि．ङ．११）
सस्यक－न．，खनिज० महारसेब्वेकम्（ध परि．६．१）
तुतथखनिजसाररूपम्（र．६．૪₹）तुत्यकम्
（र．२．१）
सह－पु．，कालविभाग० मासः मार्गशीर्षः
（चक．चसि，६．${ }^{4}$ ）
भैषज्य० नखम्（घ．३．५८）
（सहा）－अ्री．，बनस्पति० तरणी（ध．५．१४५）
माषपर्णा（ सुचि．५．१२）
सुद्रपर्णी（ उ．सुक，५．२०－२१；र．११．९०－९२）
जीमूतकः（ रा．३．२४३）
－कार－पु．，बसस्पति० आाग्रः
（ध．५．१；असंड．२०；अढुसू，३ १२）
－कारतैल－न．，तैल० आम्रफलमज़्नेहः：
（सुड．४५．१२७；ध．६．१४३）
－काररस－पु．，आम्नरसः（असंसू．． $6.930-9,9$ ）
－चर－पु．，वनस्पति० झ़िण्टी
（चचि．२६．२६૪；सुसू．३९，6）
（－चरी）－त्री．，घनरपति॰ कुरण्टः（रा．१०．४१९）
－चरद्वय－न．，कणटरोल्लुद्ययम्（ सुसू，३८．१२－१₹）
－चारिन्－वि．，सहयायी（चसू ．२७，४३）
－ज－वि．，जन्मबलम्नवृत्तम्（ सुनि．१३．४४）
न्यच्छोल्बकाद्योरोगः
－जसात्क्य－न．，स्वाभाविकसात्म्यीभाव：
（चचि．२६．२९३）
－द्देव－पु．，वनस्पति० नीलिनी（घ．१．२३३）
（－देवा ）－ती．，बलाभेद्：（सुशा．२．३२）
बनस्पति० गाहेरकी（इ，सुचि．५．१२）गुणा：－ मधुराम्ला कषाया उब्णा गुरुः कटुस्तिक्ता वातमी व्रणपित्तविकारजिच
（ध．१．२く५；असंश्रा．१．६१）
महाबला（ध．१，२८२）
（－देवी ）－बी．，वसस्पति० महाव्बला
(ச. १.२८२; र. १३.१₹-१५)

सहसू－पु．，कालविभाग० मार्गेरीर्ष：मासः
（चक．चचि．१．（२）४३；असंड．४९）
सहृसा－（ अव्य．）झटिति（ अहृसू．५．४ऽ）अविमृहयैन （ उ．सुड．४6．४३）
सहस्य－पु．，कालविभाग० चौषमास：
（चचि．१（२）१३；अस्टू．६．६；असंउ．४८．）
－प्रथम－वि．，काबविभाग० सढस्यः पौष：तस्स प्रथम：（ मार्गर्रीष्षः）（चसू，屯．૪६） सहस्न－न．，सद्बूया० दराशतम्（रा．८．२३०）
－काण्डा－स्री．，वनस्पति० दूर्वाभेदः，श्वेतदूर्बां
（रा．८．२₹०）द०＇दूर्वा＇
－दंश्र－पु．，मस्स० महापाठीनो नादेयः
（मुसू．૪६．११२）
－धौतघृत－न．，घृत॰ जलेन ताम्रादिपात्रे सहस्रवारं
घौत घ घृतम् तच्च दाहज्नरसमनार्यासुपयुक्तम् （चचि．३．२५५）
－पत्र－न．，वनस्पति० कमलम्（रा．१०．२४४； अंसू ．२१．५）
－पर्वन्－स्ती．，बनस्पति॰ दूर्वीभेदः श्रेतदूर्वा（रा．८－ २३०）द०＇दूर्वा’
－पाक－बि．，सहम्नवारं कृतः पाकसंस्कारः यस्य，सः （ स्नेःः ）（चवि．६．१६）
नि．，सहस्नधा कृतपाकम्（ घृतम्）
（चवि．१（२），૪）
－पाक－न．，संसकार० सहत्न्तारं पाचित तैलम् （ सुचि．४．२९）
－मूर्धन्－वि．，सहृघ्रमूर्धोनमिति सढम्रशीरीषा इत्यादि वेद्द्रतिपादितः । नामसहत्रेण इत्यादि महा－ भारतोक्ता नामसइंच्रेण प्रतिपादितः（ विष्णु：） （चक．चचि．३．३११）
－मूली－ब्री．，घनस्पति० दन्न्ती（रा．५．३४७）
－वीर्य－वि．，बहुतरशक्तियुक्तम्（ अहस्．५．३९）
（－चीर्या ））ब्री．，बनस्पति० दूर्वा च（ चसि．१२．१९（३）
श्रेतदूर्वां（ सुसू．१९．२९）द०＇दूर्वा ’
शाताबरी（ฯ．१．२९३）
－वेध－न．，आसुत॰ सूक्तम्（घ．६．२४६）
－वेधिन्－न．，निर्यास० हिद्धु（रा．६．६०）
पु．，वनस्पति॰ अम्लबेतसः（ रा．६，१४८ ） भैषज्य० कस्तूरिका（ रा．१२．४०）
－संपातामिहुत－पु．，संस्कार० हवनम，सहस्नसंपा－ वामिहुतं कृत्वा सहम्रसंपाताष्याय कग्वेदे पख्यते， तै：मन्त्रैः सइस्न हुल्बोपयुजीत। जेब्लटसु－संपात－ शाव्देत यज्किकानां स्रबणं तथा हि आाहार्य संस्कृत्य म्व्याणि हृयन्वे，हुख्वा हुस्वा च पानीयादिपूर्णपात्रे संस्राज्यन्ते। एवतुक्त भबति；सहम्नलंपतनं， यसिद्धभिहुते तत्तथा，तक्कृत्वोपयुभीतेलर्थर्। गयीतु अथर्बवन्भिः संपातक्रमेणौषधाडधिकारिणा मन्त्रेण त्रिपदा गायअ्या वा प्राक्तनकर्मक्षयाथंविश－ शान्ग्यर्यमिमताशीप्राह्यर्थं बा सहच्ताभिहुतं कृत्वा दृष्याणि प्रयुज्यन्ते（ उ हुचि．२७．८）
सहृस्नांशी－ब्री．，चनस्पति०पील्ड：（ घ．५．५१）
सहम्राक्ष－पु，देवता० इन्द्दः（ चसु．१．१८；
र. ५.৭-२, अहसू. १.३ )

सहस्त्रक्षदिश्र－बी．，इन्मस्य नाम इंद्देणाधिछ्धिता दिशा， प्राची（र．ง．१－२）
सहा－ली．，वनस्पति० वरणी（घ．प．१४५ पृ．१९९）
－चर－पु．，बनस्पति॰ सहचरः（घ．१．२७く ）
सैरेयः（चचि．२८．१६१；अहसू．१५．२४）
नीलपीतझिण्टी（असंचि．५；सुचि．३७．२०）
－दूय－न．，शिम्बीधान्य० सुद्रपर्णी माषपर्णी च
（अहस्， $90, २ \gamma ;$ मुसू，$\gamma \xi, \gamma \xi$ ）
सहाय－पु．，मित्रम्（ अषंस्．₹．३३）
सहिण्णु－वि．，क्षमायुक्त：（ डुच．६०．१9；पुशा．४．७२）
－ता－त्री．，（ परिज०）सइनरीलता अक्रोधनत्वम् （ डु．६०．४）
सह्य－पु．，पर्वतः सद्यादिः
（ बुचि．२९．२७；अहासू．५．११）
सांकथ्य－न．，कथनम्（चचि．२४．४५）
सांकृत्य－पु．，कणि०（ चसू．१．११）
सांकृत्यायन－पु．，महर्वि० कुराः（चसू．१२．४）
सांकोचकविष－न．，कन्द्विष०（असंड．४०）
सांस्य－पु．，तच्वज्ः सांख्यद्र्रानज़ः（ चशा．१．१५१） कधि० रोगापहरणचिन्तनाथर हिमबतः पार्बें समेतेपु महर्शिण्वेक：（चसू，१．८） न．，सांख्यद्रोनम्（ चशा．१．१५१）
सांग्राहिक－वि．，ग्राहीं（चचि．१९．५६；सुस．४१．६） अविसारग्रवाहिकानिश्रारकादिविनाशक：
（सुछ．૪०．१४७）
（सांग्राहिकी）－वि．，पुरीबसंम्रहकारिणी（यवागू：）
（चसू，२．२८）

सांध्यकुसुमा-क्री., बनस्पति० त्रिसंधि:
(रा परि. १०.३०)
सांनिधय-न., आभ्रितत्वम् (उ मुरा, ३.३)
संयोगः ( ( सुशा, २.₹₹)
सांनिपातिक-वि., त्रिदोपजः (ज्वरादिः ) (चनि. १.२९)
सांनिपातिकोद्र-पु., रोग० उवररभेवे, दूप्योद्रम्
( मुनि. १४.३)
संपन्निक-वि., संपच्च प्व संभव्चिकः (चचि, १(४).३) सांसर्गीक्रिया-( परिव. ) बी., पेयादिकम:
(चचि. १९.६१)
साकुरुण्ड-पु., वनस्पति॰ गुणाः-कपायः लघ्बु: रचिक्कड़ीपनः, वक्रर्अनकः, श्रेप्मवातापहारी च
(रा परि. ६.१६)
साक्रक-पु., क्दन्दविष० ( असंड. ४०) वच्च स्लिग्ध घनं गुरु कम्मण्यं च (असंड, ४८.)
साक्षिन्न-वि., द्रा ( चशा. १.५) ज्ञाता ( घुगा. ३.४) (सक्षि)-भूत-वि., साक्षिसटराः ( चशा. १.१०)
साग-पु,, वनस्पति० गुणाः-मधुरः कपायः कफमः पित्तदाहधमापहः ह्व्यश्र्न (ध. परि. ५.२ )
हिं-सागबन.
म.-साग.
गु. -साग.
बं.- - रोगुनगाछ.
ता.-टेक्न्,
सागर-पु., लबण० सामुद्दलवणम् ( र. २०.२२२.) भैषज्य० समुद्दफलम् ( र. २०.२२२)
-ज-न., हवण० सामुद्नलवणम् (घ. २.३४) भैषज्य० समुद्दफेनम् ( ध, ३. १५४)
-सस्पर्शान-न., सागरजलस्य सागरवातस्य बा संस्पर्शः ( चसू. १८.४)
सागराम्भस्-न., सामुद्रं जबम् ( अहससू. ५.१२) सागरालय-पु., सर्प० दिव्यसर्पः ( असंज. ४१) सागरेन्दुमता-ब्री., वनस्पति० नागरमुस्ता (रा. ६.६२) सतला-ब्री., बनस्पति० चर्मकशा (चक. चक. ५.५५; र. २६.२९) गुणाः- तिक्का कषाया बहुः शोधनकरी बातला रक्तविकारशो फोद्राडs $\begin{aligned} \text { मानविसर्प कुष्य- }\end{aligned}$ विस्फोटवणझोफहरा च (घ. १.२३८)
हिं. - सातला.
म.-निबड्डुंगाचा भेद.
गु.—साथेर,

बं.-सिजविशेष.
फा.-एग्रन्.
एक वनस्यती.
सातिसार-वि., अतीसारब्याधियुक्छ: (चस्. १४.१६) सत्क्य-यि., उचितम् (र. ₹०.99०)

न., सास्यं नाम बद् यत्सातत्येनोपसेव्यमानमुप-
शोते (चवि.८.११८) यदाात्मन्युपरोते बव् सात्म्यम् (चवि. १.२०) यो रसो निपेवितः यस्य सुस्बायैव कल्पते, वत्सात्म्यमिति-निद्धिंशोत्। णवंवं व्यायामजातमन्यद्धा साल्म्यमिति निर्दिशोक्। साल्म्बानि तु देशावाहजातिक्तुरोगव्यायामो द्वक्विवास्तनरसमभृतीनि प्रकुतिविस्द्बान्यपि यान्यवाधकराणि भइन्ति। तन्र देशस्सात्यं यभा-देशो हि हिचिधो, भूमिरातुररारीरं च। तन्राडsनुरशरीरसात्म्यं द्रिबिधं समुदागस्सैकमन्यद्वयवस्य। तत्र समुदायस्य यथामधुरो रसः सर्वधातुवर्धनः, अबयवसाहम्यं यथाचधुष्यके इयकणख्यादिदध्यम् । भूमिलात्म्यमवि समुदायैकदेशभेदेन द्रिविधं; तन्र समुदागयस्य सात्म्यं यथा-जाइल देदोरो यौ आढाराचारौ बैँ अनूपे बिपरीतौ। देशाबयवानामपि यथा-बाह्लीकप्लवर्चीनादी़ांां माषगोधूममाध्वीकाद़िभिः सात्यम् । जातिसात्मं यथा-मनुप्यजातेः साल्म्यं शाल्याद्यः, मृगपक्षिजातीनां च तृणपतक्नद्दीजि । ऋतुलात्मं यथा-ऋर्वभिद्वितमक्रतानादि। रोगसात्म्यं यथा-गुल्मिनां क्षीरम्, उदावर्वरिनां घृत्तम् प्रमेहिणां क्षैद्रमिल्यादि (उ. ससू. ३५.४०) यदौचिल्यान्वामाम्यासाहिपमिबाडsइीविपस्य नोपघातकं भवतीवि भावः । देशानां गुणु: विपरीतटुणं देइसालत्यं भवति। यथाइनृपादिद्देशानां ₹नेहगीरवादिमिम्मिणुणैः सह्द विपरीतगुणम्। रौष्ष्यठाघनयुकं जाइसमांसमध्वादिरोगाणां गुर्णिर्धिपरीतगुणां रोगसात्म्यं तव् (चस्, ६.र४.५०) औचित्याध्यस्स पुरुप्य देशस्य यदपथ्यं सार्म्यं वद् एकान्तात् ब्यजन् न सुखं लमते। बाह्लीकाः पल्लवाश्रीनाः भूल्रीका यननाः श्राकाः मंससगोधूममाष्चीक्रासबैश्वानरोचिताः सन्ति । प्राच्याः मत्स्यसात्वाः, सन्ध्याः कीरसात्याः, अइसकाइsयन्तिकानां तु वैलाडम्लं साल्म्यमिय्युच्यते। मलयवासिनां कन्दमूलफलं, दक्षिणापथे सात्म्यं पेया, उत्तरे पश्विमे च मन्यः साल्म्यम् । मख्यदेदो यवगोधूमगोरसा: सात्म्यम्। प्तेषां तत्तस्सात्म्युक्तानि भेषजान्यक-

चारयेत्। साइम्रमाबु बलंल घच्ते। बड्लपि नातिदोषं भवति（चचि．३०．३१७－२०）सात्यं नामोप－ भायः，औपधाबविछाराणां सुसावा उपयोगो म्याधिसास्यम्（ अहुनि．१，६－४）सात्र्यमुपश्य－ विझोपेण परीक्षेत（चवि．४．द）असास्म्यमिवि वं विद्याघ्यन्न याति सद्ढात्मताम् आहारदध्य० तक्रम्（घ．६．२१9）
उचितम्（र．३०．99०）
－ज－न．，सात्म्यजन्यो भाष：（असंशा．५．१७）
－क्ष－वि．，सात्यं यो जानाति सः सात्माभिशः
（चसू．२७．₹४७）
－विकार－पु．，अपष्यमपि लात्म्यं सहसा त्पक्ष विकारं करोति，एवं जातो विकारः सात्म्यविकारं इल्युच्यते （अहसू，५．૪९）
－विरुद्ध－न．，कटुकोण्णादिसात्म्यस्य स्वादुरीवाद्वि－ सेवनं सात्म्यविर्हम्（चसू．२६．，९२）
－संपद्－स्री．，उतुह सात्म्यम्，सात्म्योलकर्श：
（ चशा．५．१२）
सात्म्यीभाव－पु．，सात्म्यस्य भाव：（चशा．८．४८）
साच्विक－वि．，सच्वगुणयुक्ता प्रकृतिः सत्वगुण्युक्ष－
पुरुय ：（ मुरा．१．१८）
．्रचि० सतबिंदतिसंख्याके प्बन्यतमो रससिदि－ प्रदायक्：आचार्यंः（र．१．२－५）
－काय－पु．．सात्विकस्वमावः（ सुशा．४．८く） साद－पु．，रक्षण० सदृनम् अबसब्नल्वम्（ चस्．२०．१२； मुड．ช૪．३द）उस्सदृनम्（चनि．१．२१） दोंर्बैल्यम्（चचि．१६．२४，अहसू．१२．४९） ग्लानिः（ ड．मुउ．र०．११）
साद्नी－पी．，बनस्पति॰ कटुका（रा．६．५५）
साद्विन्－पु．，रोगलक्षण० अंगग्लनियुय्तः साद़： सदनम्（5．ुुज．४०．99）
साद्इइय－न．，समानधर्मत्वम्，वन्निव्रत्वे सति तदूत－ भूयोधर्मृत्यम्（चवि，८．र२）
सानुण्य－न．，प्रश्स्तगुणयोगिता（चबि．१．२५．（१） साधक－पु．，चिकिस्सकः（ सुट．३९．२३७）

वि．，सिद्धिकारकम्（ अंसंस्，१३．३ ）सिद्धिदायक： （अधस्त，११，३ध）
g．，रससाधनकारक：（₹．५．२५）
म．，यन् पित्ति हद्ययथ्यं तस्मिम् साधकोऽम्भिरिति संज्ञा（ सुसे，२१．90）
－पित्त－न．，पित्तमेव्：यव् पित्तं दृदि स्थितं डुलि－

मेधाभिमानाबैरमिम्रेताइर्थसाधनं करोति，वत् （अहस．१२．१४）
साधन－न．，चिकिस्सा चिकिस्सितम् （उ मुज，२७．३；चचि，२१．૪₹；अहस्，१२．३१）
साधनोपाय－पु．，सिनेहेखाय：（ दुचि．६．३）
साधर्म्य－न．，साहईयम्（च．वि．८．३₹；मुशा．१९．）
साधारण－पु．，देश० तत्र साधारणो जाइन्लनानूपोभय－ देरालक्षणयुक्त：प्रदेशः
（चवि．३．४८；अहसू．₹．૪૪）
－ऋतु－पु．，भारकाङ：（ गुचि．₹．द）
－कर्मन्－न．，दैवब्यपाश्रया युक्तिण्यपाध्रया $च$ चिकिसा （चक．）तृतीयकचतुर्थक्योः सफल भवति
（चवि．३．२९२）
－काल－पु．，नाविशीतोष्णकाछः（अहस．१८．१२）
－तोय－न．，साधारणदेश़स्थं जलम्，गुणाः－पाके अविदाहि तुष्णामे प्रशसं मीविवर्धनें दीपनं स्वाटु बघुच च（सुसु．૪५．३s）
 हूनस्पतिवानस्पल्यरकुलिमृतागणयुतः स्थिरसुकुमार－ बहचर्णसंहननोपपक्षसाधारणगुणयुक्तपुखः：साघा－ रणो श्रेयः（चक．१．८）यस्मिन्न देशे शीवबर्षों－ प्ममाहताः समाः जन्तोदोंषणणां च समताइस्ति，स देशाः साधारण इयुन्यते（ मुसू．३५．२₹；

अहस्，१．२૪）
－मास－पु．，ऋतुसंधिस्वस्पो मासः साधारणमासः श्रावण：कार्तिकभ्यै्रश्रेलेते ग्रयः（अहसू．१३．३३）
－मृत्तिका－बी．，सर्बमूपाणां निर्माणाय साधारण－ तयोपयुज्यमाना मृत्तिका，या द्ग्धतुषैः ईणेन कोकिलचूणึंरश्वमलेन च संहैकत्र लौहद्वेने कुछ－ बिस्ता जायते（र．१०．८）
－रस－Чु．，कम्पिल्ख़्रपलो नबसागरो गौरीपाषाण： कपदों बह्बिजारो निरिसिन्दूरहित्रुछौ बोदाररून् मिलeौ साधारणरसा：（घ．৩，९४－४५）मातुलुभ－ भुठ्नवेररसेन त्रिरान्र भाविताः कम्पिल्रकादय： साधारणरसाः गुका दोपर्वन्जिताः कुयादा भवन्ति
（र．₹．१६४）
－लक्षण－वि，शीतादिलक्षणं साधारणं यस्मिन् सः （ कतुः）（चवि．८．१२५－१२६）
－विधि－पु．，सर्बदोोपश्रमनः（चसू．६．३ँ）
साधित－वि．，पाचितम्（अहसू， 4.36 ）
साधु－पु．，वनस्पति॰ दमनभेदः द०＇दुमन＇
（घ．₹．६६）
(साध्वी)-खी., घनस्पति॰ मेद़ा (रा. ५.१६१9)
-गन्धिक-पु., बनस्पति० द्मनभेद्द दृ० 'द्मनः'
(ध. ₹.६६)
-पुष्पी-ब्वी., बनस्पति० धातकी (रा. ६.१५२)
-चुक्ष-पु., बनस्पति० वरणजः (रा, ३.१९६)
साधुक-पु., वनस्पति० दमनभेवः न० 'दमन '
(घ. २.६६)
सधध्य-वि., निबारयितुं प्रतिकतुं राक्यः (चसू. १.५२) साप्यव्याधियुक्त: ( सुसे. ३४.२१; अहस. १.२९) पाचनीयम् (चचि. १.४५)
प्र., वृथ्रिक॰ साध्यसंज्ञादृधिकात् ( तस्प दंशात्) शेफ: सम्भो हृरोमता च भवति। वस्य द्वंशः रीबाडम्बुनेबाक्रानां सेक करोति (असंड, ४३)
साध्यासाध्यत्व-न., साथ्योडसाप्यश्रेति द्विधा ब्याधि: तौ पुर्निक्विधि-सुसाप्यः कृच्क्रसाध्यक्येति दिधा साण्यः। याव्योडनुपक्नश्नेति द्विधाडसाध्यः। तत्र सुसाप्यस्य लक्षणम्-यो ब्याधिः सर्वापघक्षमे देहे, यूनः पुंसो जितात्मनः देहे जावोऽमर्मोगोड्प्पहेवल्प पूर्वस्पोडल्परूपोड जनुपद्वोड कुल्यर्तुरतुल्म्रक्रतित्व तथैव मिषगादिचतुण्यादसंपदि सत्यामनुगुणे ग्रहेपु सत्मु जात एकदोष प्कमारों नखश्रायं सुखसाध्य हत्यप्युच्यते। सुसाध्यत्क्नणाथो द्वित्रिकिपर्यंये स्थितः, स कृच्क्रसाण्यः। साध्यलक्षणविपरीवत्वे सति आयुपः रोषत्वायो मारयितुमसमर्थः पथ्यैश्राहारविहांः यश्य यापनीयः, स याप्यः। यो व्याधिः सुखसाप्यलक्षणाऽल्यन्तविपयंये स्थितः यौ्बौस्सुक्यमोढारतिक्क्यश्य उृरिश्ह: यश्य सर्वेन्द्यियविघाती स बनुपकम एव स्याव। दृति सेंबां ब्यार्धीनां साज्याइसाध्यल्बं विद्यते (अढ्दू. १.२०-३६)
सानन्द्-पु., बनस्पति० गुच्छकरतंजः (रा. ९.१८૪)
सानुज-पु., बनस्पति०० तुम्बुरः (घ. २. २ )
न., बनस्पति॰ प्रपौण्डरीकम् (रा. १२.१५४)
सानुजानुज-न., वनस्पति० प्रपौण्डरीकम् (घ. ३.३२) सानुराय-वि., सहानुझयेन रागादिना बतंते इंति सानुशय: ( भात्मा) ( चशा, २.३२)
सान्तद्दोष-वि, अभ्यन्तरं पूयसहितम् ( कुसू, ५.३८) सान्त्वपरायण-वि., साम्त्वपरायणः (असंसू, ३.५)
सान्द्र-वि. बनः, निर्त्वरः (चशा. ६.१०;)

बि., गुण० अस्य प्रसादूने रक्ति:
(हे. अदस्, १.१८)
न., आाहारद्यव्य० मथितम् इ़० ' दाधि '
(घ. ૬.१८s)
-ता-स्री., घनता, (उसू. ११.9७; अहस् . १९.४०)
-प्रसादमेह-पु., रोग० प्रमेहभेद्धः सोइसौ कफट़ोष-
प्रधानः (चनि. 又.9०) दू० ' प्रमेछ'
-मूत्र-वि., सान्द्रं मूर्ं यस्य सः (चई. ६.१६)
-मेहु-पु., रोग० यस्मिन् पर्युंबितं सान्द्रीभवस्सान्द्रमेही मेहति ( असंनि. १००.१२)
सापिधान-वि., सावरणः (घटः ) (मुचि, २५.२९) सामक-न., धान्य० इवामाक: (काखिल. ११.१३४) सामग्य-न., सामग्री, संकलनमेकत्रीकरणम्नतुपघात:
( $\overline{\text { ( सुशा, २.३₹) }}$
सामज्वर-पु., ज्नरावस्था, भामद्रोषयुक्तो ज्वरः
(चचि. ३.२८૪) द०० ' जरा '

सामन्-न., सामबेदः (चटू. ३०.२०)
प्रियवान्यम् ( सुशा. २.२८)
सान्ब्बनम् ( चक. चसि. ६.८५)
साममल-पु., आमेन सहितो मलो नाम दोष:, सामानां
मलनां लक्षणानि स्रोतोरोधबलभ्रंशग्गौरखाडनिए-
मूबता: आहल्याइपक्निनिछ्टीवमलसक्नाइलचिक्हुमाः
इति (अहसू, ११.२३)
सामरस-पु., अपक्ञ: रसः (चचि. १५.०५)
सामर्थ्य-न., प्रयोजनम् ( चशा. ४.४१)
-योग-पु., राक्कियोगः ः रहक्तिमच्चम् (चस्. १.9०4) समयोगः ( चस्. ८.१५)
सामान्य-न., वैझोषिकाम्युपगतानां पणणां पदार्थानामेकतमः, जातिः (चवि. ८.२९)
अनेकासु मिबंदेशकालालु च्यक्तिण्वेकस्वज्ञापको
धर्म: (चस्. १.૪૪)
नुल्याध्धा (चस्. १.४५; अहसू. १२.३१; वि.) नुल्यम् (युचि. २२.२६)
चछछल-न., संभबतोऽध्धेस्याइतिसामान्ययोगादसंभूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम् (चवि. ८.५द) -योग-पु., समानैकैस्पार्थरयोगः (चशा. ६.9०)
-विशोपसिद्धान्त-पु., सर्वस्मिन् काले सर्वभावानां दृव्ययुणकर्कावमकानां लामान्यं बृद्विकारणं भवति। बथैय तेपां विरोषो हासहेतुः। सामान्यमेकत्वबुद्विकरम्। यद्नेकासु भिबद्रद्रेकालामु गवाढ्विज्यक्तिजु '‘अयं गौ:, अयं गी:" इ्याज़िप्रिकारा एकाकारा

अुदिस्तव्त् सामान्यम्। प्वमेव विशोषो घ्यावृत्त-
 पयोगि। ते़ेन झाखे समानानामेकस्मिन् बोो विसोप्राणां च भिव्नभिब्नवर्गंज्नन्तर्भावः क्रियते। तुल्यकमंता सामान्यमतुल्यक्रंता च विरोप दृति श्राश्नव्यवदारः (चसू. १४૪- $\gamma^{\prime} \uparrow$ ) ₹रीरभावाः समानगुणुः: समानगुणभूयिष्ठैबोंड्याहार विहारैरम्य-


(चसा. ६.९) देहे धातवो ये गुरवरते गुरभिरैक्यकारितयोपच्चीयन्ते। लघवस्तु बधुभिः। तद्विपरीतैस्तु पृथक्त्वक्कारिभिरपनीयन्ते। तस्माद़न्ये्यो द्रव्येभ्योडपि सुतरां रक्तमाध्यायते रत्केन मांसं मांसेन मेदो मेदसा सज्ञा मज़्रा गुक्रं चुकेका।sममगभेंण गर्भः। यत्र व्वें लक्षणेन सामान्येन सामान्यवतामाहारविहाराणामसाश्थिज्यं स्यात्। सन्विहितानां चाडम्यवहरणमशबकं विसदूत्वात् धृणित्बादृरचिचन्यसमाद्वा कारणान्तराच्तग्र सामान्यगुणमूयिष्वानामन्यप्रहृतीनामाहारवि हाराणामम्यवहार:श्रेयान्। तयथा गुक्रक्षये क्षीरसर्षिषोस्पयोगो मधुरस्निम्धशीतानामपरेषां च दब्याणाम् (असंस्, १९.१४) सामि-अव्य., अर्धम् ( अहस्, १२.४२)
-भुक-वि., अर्धभुतः कृतार्धमोजनः
(अह्हसू. १२.४२)
सामित-वि., कृतान्न० समिता गोधूमचूर्ण, तया क्ता सामितः, सामितादृयः मुदुदादिन्य्यतर्भा भवन्ति (मुसू. ४६.२े८) गोधूमचच्ण, धबला बौताः कुद्विताः रोधिताः प्रोक्षिता विनिस्टृषाश्वालिता गोधूमाः समिता इृति स्सृताः ( सुसू .४૪.१२-१३) सामुन्न- शरीर० संधिविरोष, समुत्रः संपुट्तदाक्हतौ भबाः, अंसपीग्गुदभगनितम्बेपु सामुतुाः

> ( बुशा. ५.२৮; असंशा. ५.৮6)

औौषधकाल० यत्रादौ मेषज्ञ ततोsनग्तरमेवाडsद्वार:,

 क्षेपकहिप्मादृिचिकारेपु सामुद्न योज्यम्
( अहस्. १३.४१)
सामुद्न-न., लवण० दक्षिणसमुद्धभबम् (चक. चसू. १.८८-८9) गुणा:- पाके मधुरं नांयुष्णमविद़ाहि भेदनं स्निग्धमीपच श्रूलं

नाडविपित्तलं च ( मुसू. र६.३.१५;
चसू. २८.३०૪; ध. २.३૪)
कीट० मशक्र: तद्थस्य तीवा कण्दूर्देशाोफो नखावकृषे पिउकादाहाहाकाश्र भर्वन्ति (युक. ८.३६) अवन्यघिषानें अलमिति (उ.मुसू.४५.৮) द० 'जल’ भैषज्य० समुद्रफेनम् (ध. ६.२१७)
-ज-न., मैषज्यक प्रवालम् ( घ. ६.६४)
-मत्स्य-g., मस्स० विमितिमिन्रिएकुरापाकमस्य-
 प्रभृतयः सामुझः। सामुदा गुरव: न्वित्धा मधुरा भातिपित्तल उण्णा बाताइरा बृप्या वर्घस्याः छे $े$ मर्धना:, बलाबदाः, विरोपेण मांसाशित्वाव् समुद्नजाः ( मुसू. ૪६.११८-१२०)
-यन्त्र-न., यन्त्र० खणणयन्त्रम्। लवणयन्त्रे सामुदलवणस्य स्थापनोके: सासुदुयन्ं्र्र नाम लवणयन्न्बमिव
(र. १८.99४-9५)
सामुद्रक-न., लवण० सामुन्बवणम् ( चस्. २७.३०४; रा. ६.४२;)
(सामुद्विका )-बुती., जलौका० सविपजरकानामन्यतमा,
सेयं चित्रुप्पाsऽकृतिचित्रा ( सुसू. १३.११)
द्र०' जलौका'
साम्पत-अव्य., बर्तमानकालम् ( असंसू . ८.૪૪)
नि., उचितम् ( असंसू . ८)
साम्भर-न., लवण० औौरकं गाठलनणम् ( रा. ६.४७)
साम्भार-न., लबण० औपरकम् (रा. ६.49)
साम्य-न., परस्परनुल्यगुणता ( चवि. ८.9०9)
लंबिक्टृत्वं; यथोचितप्रमाणर्बम् ( अहृसू . १.२०) साम्राणिकर्दम-न., बनस्पति० जबादि (रापरि, १२.६) साम्राणिज-न., बनस्पति॰ पारेवतम् ( रा. ११.९०)
साम्ला-प्री., वनस्पति० चिज्ञा (घ. ५.३३)
साम्लिका-प्री., बनस्पति० चिश्ञा (रा. ११.३६)
सायंसमयन्ध्र-न., रोग० राम्यन्ष्यम्
सायक-पु., बनस्पति॰ शारः ( घ. ४.१३५)
-पुछ्बा-बी., वनस्पति० शारुछ्था ( रा परि. ४.६)
सायमास-पु., निखि भोजनम्, नैराभोजनम् (चचि. १५.२३७)
सायान्न-पु., संघ्याकालः ( अह巨स्. १९.३०)
सायाह्निकज्वर-( परिं०) पु., साथंकाले प्रतृत्तो ज्वरः
(का सिल. ११.9४6-rs)
सार-पु., औन्भिदद्येवेकेकम्, औन्भिदम्बन्यस्य त्वगम्तर्तातः


कहितो भागः（ चसू．१．७१ ）अन्तरागत：
（ सक．५．३७）अन्त्रातः पधानमूतोऽउगच：
（सुसू．४५．9२₹）
बलम्（चवि．，८．९६）
विडादिमलरहहितोंड्रःः（ सुसू．१४．३）
स्थिरांशः कठिनो भागः（ सुशा．५．२१）
अन्तर्भागः（ सुक．५．३७）अन्तर्गतः प्रधानभूतो अवयकः（ सुसू．४५．१२०）
कल्कः（ युचि．१८．५३）
स्वरसः（र．२०，६१－६२）
बृक्ष० ज्ञालवृक्षः सर्जकः（ युचि．२७．१२；
सुचि．२२．६९）
लनिज० वीक्षलोहग्रकाराणामन्यतमं वव् वर्णोन पाण्डु वेगवता घनाडsघातेन च भन्रुरारीलं बतरंते （र．५．८०）
रसः，सख्यम्（र．२．२७）
क्षार० वज्रकक्षार：（रा．६．५५）
खनिज० पारदः（र．१२．9०४）
आदारादम्य० नवनीतम्（रा．१५．२५७）
प्राणि० मण्ड्यकः；तेन दृस्य दुंशो कण्डूर्भंचति， मुलात् पीकफेनाडsगमश्र（ सुक．८．₹१）
मज्ञा（₹．असंड．२९）
उपरितन：स्तिश्बो भागः（ सुड，४०．984）
विश्रुद्तरो धातुः（चवि．८．१०२）उरकृषधातुस्व－ मुर्कृष्वानुर्वां（ सुसू．३५．9६）
（ सारी ）－ब्री．，बनस्पति० सातला（ध．१．२३८）
－तैल－न．，सरलसारस्नेहः，शिंशरापागरसरलद्वेवद्दार्बादि－ तैलमम，कुषहरोगेड （ घुचि．२०．१५－१९）
－द्रुम－पु．，बनस्पति॰ खदिरः（रा．८．३२）
－पद्－पु．，पक्षि० अयं म्रतुद्वर्गीय：
（ड．सुसू．૪६．६फ；असंस्．४．，५9）
－पाक－पु．，फलविषभेद्व：，यस्य फलं विषमयं भवति （ सुक．२．4）
－सूषिका－ब्री．，बनस्पति० देइद्धाली（ रा．₹．२४₹）
－वत्－वि．，स्निगधममिण्यन्दि（ भोज्यम्）
（ उ．मुड．₹९，१५८）
－विधमन－वि．，बलनाशनें व्वक्सारादिक्षयकरं वा （चवि．२．५）
－विष－न．，स्खावरविप० अम्र्रपाचककतररीयसौरीयक－ करखाएकर्भनन्द्नन्नाराचकालि सत सारविपाणि

सारविपेणास्सद़ीग़न्यं पारुष्यं शिरोल्क कफसंच्न－ वश्श जायते（ मुक．२．५）
－शून्य－वि．，सारहीनः प्रसादुरूपयकरहितेपु （कासिल．११．८५）
－सनेह－पु．，वनस्पति० तेः कठिनभागाव् साधितः स्नेहः（ सुचि．१．९३）
सारक－पु．，बनस्पति० जेपाए：（ध．१．२२७）
（सारिका）－ब्री．，प्रतुदपक्षि० तन्मांसगुणाः स्निगं बातलं

（घ．६．उ५२；सुस．४६．६७）
हिं．－मैना．
म．－साक्रुंकी．
वं．－मयना，
ता．－भैना．
सारघ－न．，भैषज्य० सरघा मधुमक्षिका वाभिः कृतं मधु（ध．६．२₹₹；₹ ५．૪५）
सारङ－प．，गौरहरिणः，अयं मांसगणे श्रेष्ट：
（ड．मुसू，४६．३₹३）
सारणा－बी．，संस्कार० तैलेन लंभूते उमरकास्ययन्न्रे चेधाडsधिक्यसिष्यथं स्वर्णादि़ीजीजनागवन्वानां प्रक्षेपणम्（र．८．८6）
－तैल－न．，पारदसंसकारोपयोगि तैलम्। तघथा－
 सरलं रजनी हूयमन्यानि रक्षपुप्पाणि लाक्षारसेन

（र．२₹．その－३६）
－विधि－पु．，संस्कार० सारणातेलमूषायां तैलमपगत－ कल्कविमलमाप्र्यास्मिशधिकमूष्मात्मनि दुत्र्वीज－ प्रक्षेपसमकालमेव समावर्जनीयः सूतवरस्तदु सदो मूपामुखमाच्छादनीयमेतत्तैल्नक्तपपखण्डप्रन्थि－ बन्धेनाहणलितबीजाम्याममुना सारणकर्मणा मिलि－ तश्रेत् ससारितः सम्यक्संयमितश्र बिशेयः， प्रतिसारितस्तु द्विगुणबीजेन，वद्नदनुसारितस्तु त्रिगुणबीजेनाइत्र न्रिविधायामेव सारणामरुणसित－ कर्मणोः कामणाथेमीबत्वक्नगबनौ विश्राणनीयौ इति आयुवेंद्यक्रकारः（र．२२．३०१२）
सारणी－ब्री．，वनस्पति० प्रसारणी
（र．२१．七9－6३；घ．१．२८९）
सारमेयगणाधिप－पु．，कुनक्रससमूहपत्पतिः，अलकाधि－ पर्तिर्यक्ष पन सारमेयगणाधिपति：（ए．सुक．५．६१） सारलतैल－7．－सेढ० सरलस्येत्दूमिति सारलं वैलम् （घ．६．9४०）

सारस-पु., पक्षि० प्रववर्गीय:, अस्याडस्थि कफजजमुन्नकूच्छे उपयुक्तम् (चचि. २६.५५) गुरूपणत्वादिगुणकः पक्षी, रत्तच चक्लकः (उ, दुज. ३९, १५४-१५५) लक्षमणो रक्तश्रिताः प्रसिन्द्: पु (युसू . 8 ६.9०4) सरोबरजलम् ( वुसू. ४५.२२)
बनस्पति० कमङम् (रा. 90.२४ই)
सारसाहिक-पु., निर्बिपसर्फ० (असंड. ४१)
सारस्वतघृत-न., घृत॰ त्रिफल्या ल्भ्मणानन्ता वाही सारिवादियुक्तम्, तच मेधास्मृयायु:पुल्टिन्दिंद रक्षोलं विषझं च। विषं, पानाफ्यझनतो योज्यम्
(असंड. १)
सारस्बतबल-न .,परिव. मम्ब्रबलम् (कक्त चचि. २४.८)
सारामुल-पु., शालि० ( अहस्. द.,9)
साराम्बु-न., श्वेतर्लदिरजजल् (₹. २९.११५;
अहसू. ₹.२₹)
साराम्भस्-न., सारोक्कम् ( गुचि. २५.३₹)
सारिक-वि; सरेण संक्कृते सारिके सारयुत्ते, संह्हृतम् (चचि, २(४).१२)
सारिकामुख-न., कीट० गुणाः-वायब्यो वातकोपनोऽयं वातरोगान् करोति (गुक. ८.५-८)
सारिणी-बी; बनस्पति० कुकिंश़ापा (रा. ९.२०१)
कार्षासी (रा परि, ४.४५)
महाबला (रा. ४.४२૪)
प्रुननैबा (रा. ५.२०6)
सारित-न., खनिज० अल्जनम् (घ. ₹.१५१)
सारिव-पु., धान्य० शालिभेदः (अहुस. ६,२)
(सारिवा)-बी., मद्धाकपायवनों ए़ंक नृन्यम्
(चसू. ४.१०)
घर्ण्येगणे एुकं द्वय्यम् (चसू. र.१०)
दादृम्रशमनगणे पकंक्र द्वै्यम् ( चस्. ४.१०)
स्तन्यरोधनगणे प़कं द्यम्यम् (चसू. ૪.१२)
उबरहरगणे एकं दुव्यम् (चसू. अ.१६)
बनस्पति० सा द्विधा; श्वेता कृष्णम चेति। ख्वेता सारिवा शीता मधुरा शुकल गुखः स्तिग्धा तिक्फ:
 मान्बभ्वासकासाडत्रिएरा आमत्रिद्दोपविषद्वक्ररुम्रद्राइप्रा कफाऽतिसारतद्यदाहरक्षपित्तहरा वातनाइकरी च (ध. १. १६.9)
हि. - अनंतमृए.
म.-डुधसालि, अनंतमूळ.
आ. को. से. 99३

गु. -कपूरी.
बं.-अनंतमूल.
ता, -तनारि.
सारिवाल्य-पु., शालिधान्य० ( चसू. २७.९)
सारिवाद्विगण-पु., सारिवामधुकचन्दनकुचन्दृनप्यककाइमरीफल्म थूक्कप्पणाण्युरीरीं चेति। ' सारिबादि: पिपासाबो रक्कवित्तहरो गगणः। पित्तज्वर्परामनो विरोषादाहाहाझान: ' ( सुस्, ३८.३३-४०)
सारी-प्री., बनस्पति॰ सातला (乡. १.२३८)
सारोद्क-न., सारो बाहसस्वप्रहिवो भागः, सारैः
सदिरादिसाँँः पढन्वविधिना भत्वमुदुकं सारोदकं शेयम् (चचि. ६.४६)
बाहत्तम्रहितस्य घुक्षग्रकाण्डस्य भागः सारस्तस्य कायः (युउ. ४४.२3)
सर्जक-पु., सर्जकस्यायमिति सर्जकः, सर्जरसः
( असंचि. द)
सार्प-वि.. चित्तमकृति० संरदृशास्वभाबम्, राजस-

ती क्ष्रमायासबहुछं सं ंत्रस्तगोचरमाइारविद्दारपरें सापं
विद्याद् ( चशा. ४.३८(४))
सार्विगुण-न., पार्थिवट्व्य० हवणभेद;, उन्चिवम्
(ध. २.३२)
लगणमेद्, औौरकम्ट ( रा. ६.५१)
सार्धियौगिक-वि; संेंबास्थापनसायेकु रोगेपु वात-
ध्याधिग्वरगुल्मादिधु यथोक्कदोपसंबन्धे लति
यौगिक्का इल्यर्धः ( चवि. ८.984)
सार्वरस-न., ल्वपण० औषरकम् ( रा. ६.५१)
सार्वंसहृ-न., पार्थिवद्वण्य० सवैसहा पृष्वी, तस्या इड़मिति सावंलइम्, लवणभेद्:, औौनिदें लवणम् (रा. ६.४०)
साप्षप-न, शाक० तन्रेदं विद्वोषं बद्धविण्मूत्र च (चसू. २७.१२२) बिद्दाहि रुक्षं तीक्ष्णमुण्णाँ्र
शाकानामवरमिदम् ( गुसू. ૪६,२६८)
कन्द्बविष० ( असंड.४०)
सर्पवतैलम्, तच्च कुछ्नम् (चचि. ५.99५; मुज. २२.५; चसू. २७.२९०) गुणाःकुमिमं कण्दूकुषापंहं बबु कफमेदोोहरं लेख़ं कटु दीपनं च ( मृस्. व५. ११५; अह्य. ५.५९) -पत्र-न., बनस्पति० गुणाः-कटुकं स्वादु बन्युप्यं विद़ाहि गुणह्हुचिदा़कक रक्वपित्च्यकोपनुव् (रा. परि. ५.८५)
－शाक－न．，सर्षपशाकं，शाकानामवरम् （ सुसू．૪६．२६८）द०＇सार्षप，＇
साल－पु．，वनस्पति०（चक्र．१．८） सर्जकः（सुसू．३८．१४－१५）
－कल्याणी－ब्री．．शालिखभेदः（असंसू．৮．१३९）
－सार－पु．，सालः，शाइ్హुस्तस्य सारः（सुसू．इ८．८－९）
－सराद्विगण－पु．，सालसाराजकर्णखद्रिकद्रकाल－ स्कम्धक्रकमूर्जमेषर्योतिनिश चन्द्ननशिंशपाशिरी－ पासनधवार्जुनताल्शाकनक्तमालपूत्तिकाधकर्णागुरुणि कालियकं चेति，गणो डं्रं कुष्टविनाशानः मेहृपाण्ड्वा－ डsमयहुः कफमेदो विशोषणः（ सुसू．३८．८－९） साल्वण－पु．，स्वेद्० उपनाहस्चेद्ः（अढ्दसू．१७．४） सावरक－न．，बनस्पति० रोधः（ड．सुड，४०．३९） सावररोघ्र－पु．，श्षेतस्थूल्व्वक्（सुसू．३८．9४－१५） सावरिका－स्री．，निविषाणां जलूकानामन्यतमा，सा च स्निगधपद्मपन्नवर्णाडप्राद्शाहुद्युल्रमाणा च，कपिला，
 सावरिका चेति（सुसू．१३．१२）
लोधः（सुसू，३८．૪६－૪৮）
सावित्र－वि，，सवितुरिदामिति सावित्रम् सौरम्
（असंसू．८．१७）
（ सावित्री ）－स्री．，मंत्र० गायन्रीमंत्रः
（चचि．१（३）．s）
सास्र－बि．，अश्रुपूर्णलोचनः（ड．सुड．३९．४०）
साहचर－न．，सहचरपुप्पम्，इयामापुष्पं वा （सुचि．२५．२८） साहचरतैल－न．，सहुचरतैलम्，नवे सिराग्रन्धी पानार्थ－ मुपयुज्यते（असंड．३५）
साहचर्य－न．，एकाइधिष्टानवृच्तित्वम्（अह्वसू．२．५） साहस－न．，सहसा अविचारजल्यबलेन कृतं साहसम， अविचरेण यत्सह़सा क्रियते तद्（चशा ६，८） अयथाबलमारम्भः（चंनि．६．३）आत्मशक्तिमना－ लोच्य सद्ससा क्रियते इति（चसू，७，२६）तच मनुष्यमारणं ₹तेयं परदाराsभिमर्षणं पारुष्यमनृत－ मिति पश्थविधं साहसम्（ मुसू ．४५．२०८）
साहसिक－वि．，साहसयुक्तः（चसि．२．४）
सिंह－पु．，प्राणि० हिनस्तीति सिंछः（चसू．२७．३५） गुहारायेष्वेकः（डुसू，૪६．७२）श्रेष्म्रकृतिकोऽसौ （सुरा，૪．७६）अस्य मांसं यद्विमे प्रशास्तम् （च．चि．८．9५₹）अस्य चर्म ध्रूपनोपयोगि （असंउ．४）अस्य पिच्च विषदृरम्र（असंलू，८．२४）

सिंदगुणाः－मधुरो गुरुल्ववीर्यः स्निर्ध：क्टुपाकी बल्यो मार्तनाशनो नेत्रगुह्याविकारिणां हितश्य （ सुसू．૪६．७₹；घ．६．₹९૪；पृ．२६९； अह्हस ．१．२く）
ब्याघ：（चक，चचि．३．३०६）
बनस्पति० शिम्युभेद़：，रक्तशोभाद्धनः
（चचि．८．२७；रा．७．६६，प．१४२）द००＇शिग्यु＇
（ सिंही ）－ल्री．，वनस्पति० लक्ष्मणा（च．१．९७；प．२५）
बृद्कण्टकारिका（ड．सुड．₹९．२१९）
आटरूष：（रा．૪．२८；पृ．११）
－गुत्त－पु．，रसरत्नसमुच्चयकर्तुर्वाग्भद्टस्य पिता
（र．१．द）
－घोष－वि．，सिंहसमानस्वरः，कफ्रकृतिलक्षणेणवेकम （ सुशा．૪，७३）
－पर्णी－त्री．，बनस्पति० भाटरूष：
（घ．१．२₹；पृ．११）
－पुचिछ्धका－त्री．，वनस्पति० पृभ्निपर्णो
（रा．४．११७；द．२४）
－पुच्छी－ब्री．，बनस्पति० गुह्वा（इन्दु）पृश्निपर्णी （असंड．૪）
－मुख－न．，स्वसिकयन्त्र० सिंहमुखेन सहशं मुखं यस्य तव्। अस्थिविदप्टराल्योद्धरणार्थम्
（सुसू．५．9०；अढ़सू．४．२५）
（－मुखी ）－ब्री．，वनस्पति० आटरूप：
（ध．१．२३；पृ．१२）
चद्धी－ल्री．，वनस्पति० इंयं गुष्यतां कुमाराणां परिपेचनोपयोगिनी（ असंड，२）
－विन्ना－ब्री．，बनस्पति० माषपर्णी
（ध．१．१२६；पृ．३२）
－सक्द्दी－त्री．，वनस्पति० इयं शुष्यतां कुमाराणां परिपेचनार्था（असंड．२）
सिंहुण－पु．，प्राचीनो रसाचार्यः（र．१६．१३५）
सिंहलक－न．，खनिज० पित्तलम्
（ रा．१३．१し；पृ．२००）
सिंहलस्था－की．，वनस्पति०（सैंहल्री）पिप्पली （रा．६．१२०；पृ．く५）
सिंहिका－स्री．，वनस्पति० वृहती（घ．१．९३；प्ट．२૪） आटरूपः（घ．१．२३；पृ．११）
सिकता－ब्री．，भैषज्य० वालुका
（चचि．१२． 60 ；सुनि．६．9०）
इध्रविकार० 及र्करा（ध．२．907；प．99）
－कुम्म－पु．，यन्त्र० बालुखायन्त्रम्（र．१६．१६२） －मेह－पु．；रोग० प्रमेहभेद्ः，कफजोऽयम्，। तहक्ष－ णमू－अस्मिन् नरो मूत्रगतान् मूर्तानणून् दोषान् मेहृति（चनि．४．२०）सरूजं ससिकतं च मेढ़ि （सुंनि，६．9०；असंनि，90．9६）दु०＇प्रमेह＇
－यन्त्र－न．，यम्त्र० वालुकायन्त्रम्（र．१२．३८）
－चर्तर्मन्न．，नेन्ररोग० तह्डक्षणम्－घर्मिनोड 5 तर्मांगे कर्करा रुक्षाः सिकतोपमाः पिटका अवन्ति
（असंड．११）
－शर्करान्विता－ब्नी．，ल्क्षण० वालुकासदराया शर्क－ रया सहिताडइ्मरी（सुसू，३३．१२）
सिक्थ－पु．，तण्दुलकणः（काखिल，४．७३） न．，भैषज्य० मधूच्छिहम्，सिक्यकम् （सुचि．२०．१८；ध．२．११；पृ．११८）
सिक्थक－न．，भैपज्य० सधूच्छिप्टम्（ सुचि．२५．४०） तद्गुणाः－मधुरं कटु पिच्छिलं मृदु भमसन्धानं ग्रणरोपणं भेद्न लेपात् स्कुटिताक्रविरोपणं च। तथा वातम्न भूतविसर्पकण्द्युक्षवातास्ननाशनं च।
（घ．३．99९；を．११८）

> हिं. —मोम.

म．－मेण，मुम．
गु．－मीण．
बं．－मोम，मम．
त．मेढ्डकु．
फा．－मोम．
सिग्टडी－ब्री．，वनस्पति० कटुरुव्णा देद्धदार्श्ख्यरी वातहृत् पृष्ठश्यूली च（ रापरि，$\gamma . ३ २$ ；पृ．३३७）
सिद्वण－पु．，प्राचीनो रसाचार्यः，सिस्ण

$$
\text { (र. } 9 ६ .9 ₹ 0-9 ३ ६)
$$

सिद्धाणक－न．，नासिकायांश्लेप्मस्वरुपो मल：
（चनि．२．६；असंशा．८．२४）
－प्रतिम－वि．，रक्कमिश्रसिक्राणकसदृराः，स च स्नायु－ गत आसावः（ सुसू，२२．८）
सिभ्वतिकाफल－न．，बनस्पति० बद्रीभेद्： （असंसू，७．9८६）दू०＇बद़र＇
सिश्वती－ब्री．，घनस्पति० बदरभेद्：सिख्धतिकाफलम् （असंसू．6．१८१－q८૪）द्र०＇बद़र＇
सिश्रितिकाफल－न．，फल० बदरसेद्ः（चस्，२७．१४२） न०＇बदूर＇
सिण्डाकी－ल्री．，आहारन्यव्य० मूलकाढ़िशाकंक किश्वित् स्विधं क्षुपणं सुगन्धिकडुनृव्यान्चितं घटकी－

कृतं सिण्ठाकी，सा च द्विधा ञुखाडsद्रां च। तन्न गुध्कसिग्डाकी विष्टम्भिनी बातकोपनी च （सुसू．४६．२९५）
आर्दा बातला रुचिष्याडनलद़पपनी च （सुसू．४६．२३५）गुरुः कफपित्तकरी च （सुसू．४६．३＜१－३८२）
शाकसिक्थमण्डासुतिः（सुस्，૪६，३८१－३८२） सित－वि．，वर्णविरोषः शुभ्रम्，श्षेतम्（ असंउ．૪२） （ सिता ）－्बी．，वनस्पति० सितपाटलि：
（रापारे．१०．१६；पृ．₹६९．）
लक्ष्ममणा（ध．१．२७；पृ．२५）
मझ्धिका（रा．१०．२२५；प．१९७）
बिद्दारी（ रा．५．१९३ पृ．३५）
बाकुची（रा．૪．२२६；पृ．३८）
निप्पावः（रा．१६．१७५）
गवेधुका（रा．४．१८9）
कटभी（इन्दु．असंड，४२）
श्वेतवचा（इन्दु．असंड．૪२）
दूर्वाभेद़ श्रेतदूर्वा（ सुसू．३७．२4；घ．४．१४૪；
प．१६३）
पाटलाभेद्，काष्ठपाटला（रा．९．१५२）
इक्षुविकारः शर्करा（ चसू，३．२७；सुसू．३७．२५； अहसू，३．५१；ध．२．१०૪；पृ．S१）
लूताभेद्，इयमाझ्नेयी स्वेद्जा च। तद्रंश्क्षणानि－ भृशकण्डूल अवेता पिटका भव्वति। सा च पिटका दाहमूचर्छाज्वर रव्विसर्पक्केदकारिणी भवति （असंड．．$૪ .84$ ） न．，नयनस्य श्रेतेतं मण्डलम्，तस्योत्पत्तिर्जलान्भ－ वति（सुड．१．११－१२）
खनिजे रौप्यम्（ ध．६．५；र．१६．७र；
प．₹०६）
बनस्पति० मूलक्कम्（रा．५．५०；पृ．९१）
सरिचम्，शिग्रुब्नीजम्，मरिचावान्तरजातिः
（इन्दु；असंड．૪२．）
－कर－पु．，निर्यास० कर्पूरः（ रा．१२．५६；प．१०१）
－कण्टा－बी．，बनस्पति० लर्क्मणा（रा．૪．१२४； प．२५）
－कण्टारिका－बी．，व्रसस्पति० लक्ष्मणः
（ £．२4；रा．४．१२३）
－कर्णिक－पु．，वनस्पति० श्वेतकर्णिकारः अस्य पद्छवा रकपित्त्तामनाः（ सुड．४५．२०）
－क्रुम्भी－ब्बी．，वनस्पति० सितपाटलि： （रापरि．१०．9६；पृ．१६९；
पारलाभेद्ः काष्पपाटला（रा，९．१५२；पु．२९） －क्षुद्रा－बी．，बनस्पति॰ बक्षमणा（रा．૪．१२₹； प．२4）
－गिरी－ब्री．，वनस्पति० श्बेताइपराजिता，इंयं श्वास－ ज्ररहारिणी（चनि．२₹．९५）
－चछदा－सी．，घनस्पति० दूर्वर्भेद् श्येतदूर्बा
（रा．८．२₹०；पृ．१६३）द०＇दूर्वा＇
－जा－ख्री．，शर्कराभेव：，मधुरार्करा（रा．१४．१६१）
प．श9）द्व०＇रार्करा＇
－दर्भ－पु．，बनस्पति० क्रुरः（रा．२०৮；पू．१६．१८）
－पाटलि－ब्ली．，बसस्पति॰ तद्रुणा：－तिक्कोण्गा गुर्स्वांत－
कफदी वातद़ोषवमिहिका｜्रमदरा च
（रापरि，१०．१६；पू．३६६）
－पाटलिका－खी．，पाटलगभेदे，काष्पाटलिका， （रा．१．१५२；पृ．२९ ）ने०＇पाटला＇
－पुण्प－पु．，बनस्वति० रोहितकमेद；，श्वेतरोह्टितः （रा．८．२१५；पृ．१९．६）न०＇रोहितक＇
－（पुष्पा）－ब्री．，बनस्पति० गिरिकर्णिका
（रा．३．१२₹；g．१५१）
（－पुण्पी ）－त्री．，चनस्पति॰ नागदृ्ती
（ रापरि．५．२७；दू．३४२）
शह्दुपष्पी（रा．३．१७०；पू．१५८）
न．，वनस्पति० परिपेछहम（घ．३．५५；पृ．906）
प्रयौण्डरीकम्（घ．३．२२；Ч．११४）
－पुष्पक－पु．，वनस्पति० काशः
（रा．८．२०० पृ．१६०）
－मरिच－न．，बनस्पति० मरिचम्
( रा. ६.१३<< ¢ प. << )
－लता－ब्री．，वनस्पति० अमृत्स्तना
（रापरि．३．₹५，gद．₹₹३）
－धर्षामू－घी．，वनस्पति० पुर्नर्नचा
（रा．५．४०४；दृ．६३；र．१७．s－е）
चह्दीज－न．，बनस्पति॰ मरिचम्
（रा．६．१३८，पृ．८८ ）
वंस्नपूत－वि．，श्वेतवख्खोण गालितम्（चसि，३．६६） －रीत－न．，चन्द्नभेद्य：，न्वेतचन्द्ननम्
（ इन्दु，असंड．२）
－राकसंज्ञ－प．，बनस्पवि० गः：
(रा, १६.१२૪;., पृ२२ই )
－सर्पष－पु．，वनस्पति॰ सर्पष：
（रा．9६．६c；पू．१४३）
－सिंदी－बी．，वनस्पति० बस्ष्मणा
（रा．४．भ२३；प．२५）
－सिन्धुवार－पु．，निगुण्णीभेद；，श्वेतनिर्गुण्डी
（ढ．सुक．५．६५－६ढ）द०＇निर्गुण्डी＇
－सूरण－पु．，बनस्पति॰ सूरणभेद：
(रा, ৮,८; प. १६९)

सिता－ब्री．，
－खण्ड－पु．，शार्कराभेद्ध；，मुधुरार्करा（ रा．१४．१६११；
पृ．99）द०＇रार्करा＇
－जलन－न．，रर्करोद्क（亏．सुछ．२६．१३）
－लता－बीं，बनस्पति० श्येतदूर्बां（चसू．૪．१०）
सिताख्य－न，，बनस्पति॰ मरिचम्
（रा．६．१३८，पृ．८く）
सिताख्या－क्री．，वनस्पति० मालादूर्वां
（रा．८．२२२；पू．१६३）
सिवान－पु．，रोहितकभेवः श्रेवरोहितः
（रा．८．२१८；पू．१९६）द००＇रोहितक＇
सिताजाजी－ल्री，जीरकमेदः，डुकुजीरक：
（रा．६． $9 \circ$ २；पू．८₹）द० ${ }^{\prime}$ जीरक＇
सिताद्वि－पु．，इध्रुविकार० गुङः
（रा．१४．१९८；${ }^{\text {g．}}$ १६०）
सिताद्विपान－न．，योग० सिताप्रियालेभुस्सदाक्षामध्कूल－
जूरकाइमयॅल्यादियिलिक् पानम् । इंदें सर्बासु मूर्छासु
प्रश्रासते（ मुड．४६．१५）
सिताज्ज－न．，बनस्पति० पुप्डरीकम्

सिताभा－स्री．，वनस्पति० तकाह्रा
（रापरि，૪．२९，दृ．३₹७）
सितामृतबर－न．，घवेतपुष्पो बत्सनाभ：，शव्वेतविषम्र， श्रेतें पारवसस्स（र．४．५०）
सिताम्भोरह－न．，कमलमेद्：，श्चेतकमलम् （र．१०．१३）दू०＇कमल＇
सितार्कक－पु．，अर्केमेद；，क्रुक्रार्क：
（रा．१०．२९；，प．१३७）न०＇अर्क＇
सितार्जक－पु．，अर्जकभेदः（रा．१०．८५；पृ．＇१४५）
सितालर्क－पु．，अर्केंद़：श्वेतार्क：
（रा．१०，३१；पृ．१३し）दृ०＇अर्कं＇
सितावरी－ब्री．，बनस्पति० वाक्रुची
（रा．ヶ．२२झ；पृ．₹८）

सिताद्धय-पु., रोहितकभैदः, श्वेतरोहितक: (रा. ८.२१६; q. १९६) न० 'रोहितक' शिग्रुभेद्, श्षेतहिम्युः (रा. ७.६૪; प. १४२) द० ' शिग्रु '
सिताद्नरिंशापा-त्री., शिंशपाभेद्, श्येत्तरिएाप।
(रा. २.२००; प. 99 \%)
सिताद्धा-खी., पाटलगेनेद्, काष्ठपाटला (रा. Q.१५२; पृ.२९)' नृ० पाटला'
सितियारक-पु., बसस्पति० शितिवारः, सुनिपण्णकशाकम् ( अंसंचि, १₹)
सितेक्षु-पु., चनस्पति० इक्षुमेद्दः, श्नेतेक्षुः (रा. 98.969; 号. 946) द्०० 'इध्धु'
सितेतर-पु., वनस्पति० घीहिः (रा. १६.३८; पृ. २२०) कुलिख्यः ( रा. १६.१६६; प. २२९)
सितैरण्ड-पु., बनस्पति० एरण्ड: (रा, ८.४४५; प.६, ८)
सितोचटा-बी., गुझ्जाभेद्द;, श्रेतगुझा (ध. ४.३१; प. १४०) दृ० 'गुका'

सितोपला-सी., सितशर्करा, इयं सरक्तपने प्रदेद्वाथंमुपयुज्यते (चसू: ३.२१) पार्वर्जास्वालेपनार्थमुपयुज्यते (चसू. ₹.२५)
खण्डरार्करा ( सुड. ४१.५.9; अह्डस. 4.४९)
स्यूल्याःश्वेताः वालुकाकणाः (र. 6.94 ) इध्रुविकार० रार्करा (ध.२.१०४; पृ.९१)
सितोपल्लाद्चिर्ण-न., योग० बद्रव्याणि माने च अस्मिन् व्वच एको भागः, बहुलाया: सूक्ष्यैलाया भागदूयं, पिष्पल्या भागचतुष्टयं, तुगाक्षीर्या अही भागाः, सितोपलायाश्य षोडरा भागा भबन्ति। इदं ध्वासकासकफातुराणां सुप्तजिह्वारोचकिनामत्यसीनां पार्थ्युलिनां च हितम् (चचि, く.9०३-१००)
सिद्ध-पु., देवयोनि० योगज्ञानवान् (चनि. 6.9०) भूताधिपति० (असंड. ง)
धातुसिक्टि ग्राप्तो रसाचार्यः (र. ५.१४४)
बनस्पति० निर्गुण्डी (र. २२.८१)
धत्तूरभेद्, क्रुण्गधत्तूरः (कासिल. १₹.५०) दठ 'धत्तूर
(सिद्धा ) बी.., काचकुपिका (र. ८.२०)
बनस्पति० ऋन्दि: (रा. ५.१८6; प. ३४)
वि, चिकिस्सायामनुभूतफलम् ( सेषजादि़) (र. १.८) निश्रितफलम्रद्रम्र ( सुचि. ९.११)
सेद्वितम्, साधितमू, पाचितम् (र. २.८६; अढस्, ૪.२१)
-नाथ-पु., ग्राचीनो रसाचार्यः (र. १४.१२०)
-पिण्डिका-त्री., अविपाचितः सक्लादी़ींां पिण्डः
(चसू. २७.३३९, असंसू. ५.२२२)
-पुष्प-पु., यनस्पति० करनीरः
(रा. 9० ३; प. १३४)
-प्रयोजन-पु., वनस्पति० सर्षप:
(रा. १६.६८; पृ. १८३)
-यस्ति-पु., वस्ति्र्रकारः बलोयचयवर्णानां व्याधिशतस्य च बस्तिनाडनेन सिद्धिर्भवर्तीति सिद्धबस्तिः (मुचि. ३८.११६) तथा चायं संर्बेहिनां सर्वंद़ा हितो बहुफलो बलपुष्टिकरो निर्ज्यापच (असंक, 4) अस्य सामान्यद्ध्याणि-यवकोल कुल्ल्थानां कायो मधु पिप्पली सैन्धबं यक्विमधु च (सुचि. ३८.१०५)
-मन्त्र-पु., निश्रितफलय्रद्रोऽपराजितादिर्मिन्त्र:
(अहसू. २.३२)
-रसासृत-न., देहस्याभ्रकादिलोहा सिद्विकरास्तथा स्वेद्नाद्विसंस्करैर: सिद्य: पारदृ; स एवामृतमिति सिद्बरसायनम् ज्रराव्याधिमरणादिहरमेतव् (र. १.१) -सर्षिस्-न., सिद्धृृत्, यथा द्विपश्चमूल्यादिभिः, सिद्धार्थकन्चामांसीपयस्यादि़िभः, मधुकवचापिश्वल्याद्विभिः सिद्ध, धृतम् (मुशा, १०.४4) -साधन-पु., वनरपति० सर्षपः
(रा. १६.₹८; g. १૪₹)
-साधित-वि., श्रीयझोझानसिद्धानां ब्यपदेशातो लबधायुर्वेदृविद्यः, सिद्धेन प्रसिद्धेन साधितः नाम ग्राहितायुर्वेद्वविदः ( चसू. ११.५०)
सिद्धक-पु., वनस्पति० लिरुगुण्डी (रा.४.9१०; पृ.94०) सिद्धा-बी., बनस्पति० कदि: (रानि. १८6; प. ३४)
-संक्ष-पु., वनस्पति० बकुल: (रा.9०.२६२;प.२०२) सिद्धागम-वि., शाखोक्तविधिना सिद्दम् ( भेषजादि )
(असंसू. ₹३.३४-३५)
सिद्धान्त-पु., तन्त्रयुक्तिः परीक्षकैब्नहुविध परीक्ष्य हेतुमिश्व साधयित्वा यो निर्णयः स्थाप्यते, सः। स च सर्वतन्त्रसिद्धान्तप्रतितन्न्रसिद्धान्ताधिकरणसिद्दान्तां्युपगमसिन्दान्तभेदाचतुर्विध:
(चवि. ८.ই७)

सि.द्धार्थ-वि., अर्थसिन्द्यियुक्तः, प्रात्तमनोरथ:
(असंसू.र.३९)
सिद्धार्थ-पु., बनस्पति० सर्षपभेदु; श्येतसर्षप:
(चइ. १२.6७; सुड. ६१.३१; अह्टू. १५.३३) दू० 'सर्षव'

सर्षशः（ध．४．૪२；g．१४२）
बटः（रा．११．११६；पृ．१८૪）
मान० सर्षप：，षड्रज्ञमित：（र．१०．१०३）
सिद्वार्थक－पु．，वनस्पति० सर्मपभेदेः，शवेतसर्षप： （ सुचि．१६．₹६；असंड．८）दू०＇सर्ष्व＇ न．，घृत० सिद्दार्थकवधाहिक्रुप्रिय ⿸्रुद्धिरजनीमझिप्षा－ शेरेरेतक्टम्यादिसाधितं घृतम् । पाननस्याम्यामिदं सर्बातुरम्रहक्रत्याडलध्द्मीविषोन्माद़ज्वरापस्मार－
नाशानम् । बस्तमून्रकल्पिवमिवं पाननस्साजनालेप－ स्नानो छ氏ष्षणादिभिः सर्वासुरम्रहज्वरापस्मारोन्माद़ादि－ नारानं राजद्धारे सिद्दिकृच（असंड．८）
सुर्दुमवचाकुष्छसिब्दार्थादि़भिः साधितं घृतम्। कृमिकुष्ठारश्वासबलासविपमज्जरसर्वभूत्रहोन्मादा－ पस्मारनारानमिदम्（ युड．६१．३१－३३）
स्नान० मुस्तमदनत्रिफलाकरज्ञारग्वधकलिख्बियन－ दार्वांसक्षपर्णानां कषाय：अयं वमनो विरेचनो चर्ण－ करस्सोद्धरं，स्नानोपयोगी च। अनेन त्वगदोण－ क्रष्होफफपाण्डवामयाश्र नइ्यन्ति（चचि．५．९9； असंचि．२१）
सिद्धार्थकतैल－न．，तैल० लार्षपं तैलम्，इदं संसेंपु कुष्छपु पानार्थमुपयुज्यते। उत्तरवस्तिविधानेनोपयुक्ति सद अपराहरणम्（ गुशा．१०．२१；असंचि．२१）
सिद्दि－त्री．，सुष्ठुफलख्वम्，सम्यक्परिणामः（चसू．१५．૪） साफल्यम्（चसू．१．१३५）च्याधिविनाशो क्रत－ हस्ता，सिद्दिवैवघगुणानां श्रेष्षा（ असंसू．१₹．₹）
व्यापस्साधनं भेषजम्（चक．चसू．१३．७）
चवि．८．३く；
चिकिस्सितम्（ चसू，२८．३०；ड．सुचि．₹५．३₹）
साघनम्（उ．सुड．४०．१६६）
तच्चज्ञानम्（ चशा，५．१९）
बनस्पति० ऋब्दि：（ घ．१．१४५；पृ．३४）
－द्－पु．，वनस्पति० पुत्रजीव：
（रापरि，३．२१；पृ २६．६）
－स्थान－न．स्थान० बमनादीनां चमनाच्यसम्यय्योग－ जन्यानां ब्यापदां भेषजस्य साथतारूपा सिद्रिरस्मि－ ब्रोफ्फा，चरकेड $\mathrm{E} म ं$ स्थानम्，काइयपसंहितायां ससमं स्थानम्（चसि．८，कासि．८）
सिध्म－न．，रोग० सकमताकुष्ठे्वेकम्，श्रेप्ममाइतदुध्याड－ स्योत्वत्ति：，तहक्षणम्－परपारणं विशीण्ण बहिम्बि्वम्तः－
स्निमधं छुकुरक्ताअभालमल्पवेद्नमल्पकण्द्यदाहपूय－

（चनि．५．（६）कुषमिदें साध्यम्，साघ्यम－ पीद्मपचारतोडसाध्यतामुपयाति（चनि．५．९） एकादररक्षुदक्षेण्वेकम，कुष्हमेत्र् प्राय कर्ज्ञाकाये भवति（ सुनि，५．१२）तह्रिविधम्－पुज्पिकासिघमं लिषं च। पुप्पिकासिष्म सुखसाच्यम्，लिज्मं हुःखसाध्यम्（ ह．सुनि．५．१२）
－लेप－पु．，योग० कुपतमालपन्रमरिचमनःश्रिल्य－
कासीसेः सिद्धं तैलं ताम्रभाजने सहाइमुपितं लेपात् सिध्मइरम् किलालहरं च

$$
\text { (चचि. } 6.996 .996 \text { ) }
$$

सिध्मन्－न．，सिष्मकुषम्（ गुनि，५．१२）
सिन्दुक－पु．，बनस्पति॰ निर्गुण्डी
（घ．\％．८१；प．१५．०）
सिन्दुकचछछपिका－ब्री．，बनस्पति॰ रोफालिनिर्मुण्डी
（रा．र．99९；पृ．१५०）
सिन्दुवार－पु．．वनस्पति० निर्बुण्डी（सुख．४५．१६；
ध．४．८9；असंसू．१५．२१；¢．१५०）
सिन्दुवारक－पु．，बनस्पति० निर्गुण्डी
（．घ． $8 .<9$ ；प．१५०）
सिन्दुवारित－पु．，बनस्पति॰ निर्गुण्डी（अहस्，५．२५） सिन्दूर－पु．，न．，खनिजे रक्रवर्ण सीसकसच्वम् （र．२．२५）तदुणाः－कटु तिक्तुणुष्ण पणविरोपणं वियदुप्रणत्वयद्योपकुछविसर्पजीर्ण ज्वररक्तदोषक्षण्डूं च（घ．३．9०9；प．११५）
हैं．－सिंदूर，इंगुर．
म — रोन्दूर．
बं．－सिंदूर．
त．－चेन्तूरं．
फा．－पुरन्ज सन्ग．
（सिन्दूरी ）ब्री．，बनस्पति० तद्रुणाः－कटुका तिक्ता कबाया क्केप्मबातजिच्छिरोंतिंशम भनी भूतनी च （रापरि．१०．१९；द．इ६९）
－पुप्पी－र्बा．，वनस्पति० सिन्दूरी
（रापरि．१०．9९；द．₹६९）
－भूपण－प्र．，योग० एकैकें पलं पारदं सिंदूरं च वासारसेन प्रहरमान्रं संमर्ध चक्रिकां कुर्याव। पऋमूपायां पलचनुप्रयं शुन्दान्धकं क्षिहाता तां चक्रिकां लेपयेत，ब्युपुरेन च पुटेत्र। जीवें गन्धके चक्रिकां बिचूर्भर्भ दरागुणेन लोहमस्मना दरांड़ोन च ल्गुनेनेन लह संमर्ध च चणकमात्रा गुटिकाः कारयेत्। योगोऽसौौ पाण्डुकामलनारानान
（र．१९．99२－99६）
－रस－पु．，योग० समश्रमाणौ पारद़गन्धकौ त्रिदिन श्वेताङ्कोलजटारसैः संमर्च गुटिकीकर्याँ्। रक्तचित्रक－ वाराहीपन्रनिर्यासेन च पेषयित्वा सद्योहताज－ मांसस्य पिण्डे च्यस्य，तैले विपाचितं तैले एव यावस्सिन्दूरवण्ण जायेत，तावत् स्थापयेत्। रसोडसी विधिना सेवितश्रेद्वितृष्योडन्यथा लोचनसफोटक：
（र．२७．२०－२३）
सिन्धु－पु．，नर्दी० हिमाल्यत्रभवोऽसौ（चचि．१२．૪） अन्र चन्द्यमानामकः सोमविऐोष उपलम्यते
（ मुचि．2S．28）
बनस्पति० निर्गुण्डीभेद्द，नीलसिन्धुवारः
（र．२२．३४）दृ०＇निर्गुण्डी＇
न．，लवण० सैंधवम्（सुड．प२．₹०；ๆ．२．२५； र．२．१६१；पृ．५₹）
खनिज्ज० श्चेतटक्रणम्（र．११．५०）
－ज－न．，लवण० सैन्धवम्（डल्हणः सुचि．₹७．११； ध．२．२૫ पृ．৮३ ）
－तीरसग्मव－न．，खनिज० टङ्कणभेद्，घ्येतटर्नणम् （रा．६．₹१；पृ．७₹）दू०＇टङ्ळणम्＇
－पर्णी－त्री．，बनस्पति० काइमरी
（रा．९．१४૬；पृ．२s）
－पाद्प－पु．，वनस्पति० मातुलुखः（घ．५ २३；पु．१७३）
－पुण्प－पु．，बनस्पति॰ कड़म्ब्र：（रा．९．96०；प．9९०）
－प्रभव－न．，लबण० सैन्धवम्（सुड．१२．४६）
－प्रमूत－न．，लवण० सैन्धवम्（सुड．११．१७）
－प्रसूत－न．，लवण० सैन्घवम्（सुड．१९．१ง）
－चार－पु．，वनस्पति० निर्गुण्डी
（चसू．३．२८；सुक．६．१४．२७）
－चारक－पु，वनस्पति० निर्गुण्डी श्षेतपुष्पा
（ड．सुक．प．८४）
－स्रोतःसमुतथथ－वि．，सिन्धुनद्याः प्रवाहात् प्रभूतं समुत्थं नाम उद्नूतम्（असंड．८．९२）
सिन्धूतथ－न．，ल्वण० सेन्धवम्
（घ．२．२५；र．१६．२；प．८३）
सिन्धूत्थाद्विवर्ति－प्री．，वर्वि० सिन्धूत्थहि हुत्रिफला－ मधूकादिसिद्दा वर्ति：，इयमक्षनेन श्रेष्माभिष्यन्दृहरा （ बुड，११．६－6）
सिन्धूद्धव－न．，लव्वण० सैन्धवम्र
（सुसू．४४．々；र．१२．१ง－96）
सिन्धूद्भूत－न．，लवण० सैन्धनम्（ युचि，८．१३）

सिप्रायमाण－वि．，（ परि००）शिथिलीभवत् शैशिल्य－ मापद्यमानम्＂सिप्रायन्ते च गात्राणि लिखं सद्यो मरिब्यत：＂（चइ．9०．9९）
सिम्बितिकाफल－न．，फल० बदररमदः，सिध्चितिका－ फलम्（चस्，२७．9४२）
सिरा－त्री．，शारीर०（चवि．५．२）नाडी，फ्रणाली （चशा．५．१४）असृज उपघातुः（ गुचि．૪．ь） तथ्निरक्तिः－सरणात् सिरा；（ससू．૪．५） तदुत्पत्तिः असुजः सिराणामुत्पत्तिः（चचि，१५．१७） वायुमैदसःः स्नेहृमाद्राय सिरोत्पक्ति कुर्याव् । तासां पाको मृदुः（सुरा．४．₹०）वासां प्रभवस्थाने नाभिः（सुशा．6．४）केपाख्खिन्मते ह्वद्यमिति （काशा）मध्यमो रोगमार्गोडयम्（अЕ्सू ．१२，४८） गतिभेदात् तास्⿰亻⿱ि⿻三丨口иाः－अधोगा ऊर्व्वगास्तिर्ग्गा－ श्चेति（सुशा．४．S）
चतुर्विधा：सिरा：－वातपित्तश्लेप्मरफ्तवहमेदात्， सामान्यतः सर्वाः सिराः सर्ववह्वाः，भूयोध्यप－ देशाद् वातवाहिन्यादिसंज्ञा（ ुुशा，६．१८） तव्संख्या－मूलसिराश्यत्वारिंशाप् वातपित्तकफ－ रच्तवाहिमेद्वात् प्रत्येकं द्श।
सत सिराशतानि，एुताभिरिदद दारीरं जलह्डारिणाभि－ राराम ड़ब，कुल्याभि：केदार इ्व चाकुम्चनग्रसारणा－ दिभिभिविऐों सैपस्निछ्नते स्रशा．५．३ ）वासु बातपित्तः्लेप्मरकवाहिन्य： प्रत्येक पश्यसपत्यत्यधिकं श्रातम्，वातपित्तकफकाहि－ नीनां स्वस्वस्थानगतानां प्रत्येके पश्यसक्ततिशतम् । रक्तनाहिन्यश्य यकृर्लीछो：पश्वसक्षतिशतम्। वासां शाखासु चतुःखतं，कोछे पट्रिंश्रिश् शबं， मूर्धनि च चतु：पश्वधिकं शातम्। तन्र शाखा－ विभागे प्रतिशासं वातपित्तकफरक्तवाहिम्यःः प्रत्येकं पश्ञविंशतिः，एवं प्रतिशाखं सिराशतम्। तथा कोष्ठ－ विभागे श्रोण्यां वातादिवद्वाः प्रत्येकमप्चौ इति मिलिख्वा द्वाभ्रिंशव，पार्श्वययो：प्रत्येकं चतस्न इति मिलित्या पोडशा，पृष्टे प्रस्येक घडिति चर्तुर्वंशति：， उदरे प्रत्येक पहिति चतुविंशतिः，प्रत्येंक दूरा च वक्षसीति चत्वारिंशत् सिराः। हिरोविभागे ग्रीवायां प्रल्येकं चतुर्दशोति षट्पझाशत्，जिह्वायां प्रत्येक नवेति घट्र्न्रिंशत्，नासिकायां प्रल्येक पडिति चतुरुँ－ शातिः，कर्णयोबीववह्वाश्वतन्तः पित्तक्षेष्मरक्तवहाश्र प्रल्येकं दे इृति दूा，नेन्नयोर्वातवहा अट्टौं पित्त－ श्लेध्मरक्तवहाश्य प्रत्येकं दूोल्यप्टन्निशत् सिरा भयन्ति। एवं सत्तशवं सिराणाम् ।

वातादिवछानां सिरावर्णा：－वावचद्वा बातपूरिता अरु－ णाश्र，पित्तवहा उण्णा नीलाश्र，कफवहाः स्थिरा गौर्यंश्न，रक्तवदाश्व रोहिण्यो नाय्युष्णनीतलाश्य （ पुशा．७२०；असंशा，६）
बाताद्विवहानां सिराणां कर्माणि－प्राकतो बायुः स्ववहाः सिराश्ररन् क्रियाणामप्रतिघातं बुन्निकमेणा－ ममों च करोति，स व्द कुपितः स्वाः सिराः प्रतिपय्य बातजान् रोगान् करोति । प्राृतं विच्तं स्वा：．सिराः संसर्षद् ध्राजिण्णुताइन्न रूव्यक्भि－ दीवष्यरोगताश्र करोति। प्रकुपितंतु गिच्चसंभवान् रोगान् करोति । प्राकृतः स्रेप्मा स्वाः सिराश्थरबनेक्रु स्नेहंं सन्धिस्थैं च्रलमुदीर्णावां च करोति । स्वा： सिराः संचरद्कं धानुपूरणं उर्णमसंश्रयस्परोज्ञानादि च करोति। कुपितं सच रकसंभवान् ब्याधीन् करोति （ घुरा．५；असंशा．६ ）तन्रावेध्या：सिराः－ शाखासु पोडरा，कोषे दूार्विशम्म्मून्ति च पच्aाशर－ दि़ति मिलिल्बाडशानबतिरन्यप्याः सिरा：
（असंशा．₹．३४；सुश्ञा．↔．२१） －कर्मन्न्न．，उपकम० सिराब्यधनम्
（चचि．२६．२००）
－कोथ－पु．，रोग० सिरापूतिभावः
（ गुसू．२५．२－५）
－केद－पु．，उक्षण० सिराणां क्विन्वव्वम्
（चचि．२५．३१）
－गत－वि．，सिराश्रितम्，सिरास्थितम्

> (चचि. २८.३६)
－ग्रह－पु．，रोग० असीविर्वार्तवकारेवेकेः，वातो रक्तमाध्रित्य मूर्धघराः सिरा सरक्षाः सवेद्नाः कृष्णाः कुर्याव्（ असंनि．१५）
－ज－पु．，रोग० ग्रन्थि：सिराः，तहक्षणम्－अबलस्य व्यायामादिभिः कुछो वायुः सिराप्रतानं आक्षिप्य संपीब्य संकोच्य विशोष्य चोचतं वृत्तं ग्रन्थि करोति । कृच्छ्रसाख्योडतौ सल्जश्योडल्कच । अचलो महान् ममोंत्यितथ्य बर्जनीगः（युनि．११८८）
（－जा）－ब्री．，नेत्र्रोग० सिराजपिछका，नेत्रस्य गुकुभागे लिराहृताः सिराजपिका भवन्ति। सन्रिपातजेयं साध्या च（ सुड．४．今）बास्तुस्थितसिराबृतक्षाए लिराजा：नतु साक्षाव् सिराजाः।
－जातास्जना－（परिच०）ब्री．，नेत्रोग० अँ्नननामिका， दाइतोवृवती वाम्रा पिउका वर्समसंमबा। मृदी मन्द्रुजा सुक्ष्मा झेया साअननामिका（सुउ，१．३७）
－जाल－न．，सिराकृतं सिराणां जालमू，वानि चल्बारि， पकैकस्मिन् मणिबन्ध गुलेके च

> (चस्. १७.२१; गुशा. ५.१२)

नेत्ररोग० तहुक्षणम्－घनोश्रतं घहहनकं सिराणां जालं भबति। साघ्योडसौ
（असंड．१३；मुछ．१．३し）
－जालगवाक्षित－वि．，सिराणां जाहेन घ्यापम् （उदरम्）चचि．१३．५५）
－तनुत्व－न．，लक्षण० सिराणामल्पत्बम्，लिरा－ काईर्यम्，उस्सेधाद़िभि：सिराणामदर्शानम् （चचि，१२．११）
－त्व－न．，सिरास्वरूपम्（ मुशा．४．२९）
－द्ग्ध－न．，उपकम० अस्रिकर्मणा द्रग्धा सिरा कुण्णोक्तज्रणा स्वानसंनिरोधबती च भवति （युस्．१२．८）स्थिते चरते उसीकान्ताव： （असंसू．$\chi_{0 . \xi)}$
－पूरण－न．，ळक्षण० सिराणां स्यूलत्र्रम，，सिराबिस्तृति：
（मुनि．१．२०）
－पूर्णत्व－न．，लक्षण० रफ्हवहस्रोतसां रकेनातीव पूरणम्，अविवृद्दरक्तस लक्षणेले कम्
（ सस्रू．१५．१४）
－महर्य－पु．，नेत्ररोग० लिरादर्षः（सुड．६．३०） सिरोत्पात उपेक्षितथ्रेत् ता अक्षिराइ्यो विशोपरक－ बर्णा भूख्वा ताम्राभमशु स्नवन्तोडमुं सिराहर्णाब्यं नेत्ररोगं कुर्यु：। । तेन चक्षुः वीक्षणाक्षमं भवति
（ मुड．६．३०）
－मर्मन्－न．，मर्मक्रकारः सिराबहुलं मर्म，मर्माण्येतानि संख्ययैकचध्रारिंशात，चतह्रो धमन्यो नीले के मन्ये हे，अहौ मातृकाः，चत्वारि इह्नाटकानि， देडपादे，प्का स्यपनी，टे फणे，दे सनमूले，हौ अपस्तम्मो，屯ौ अपलापो，एकं हृदयम्，एका नाभि：，दौौ पार्धिसन्बी，दे बृदर्याँ，चर्शारि लोहिताक्षाणि，चतत्न उर्वं्य（मुशा．६．७； असंशा．ढ．२९）
－महारुज्－वि．，लक्षण० सिरासु महती पीडा यस्य सः（ चस्．१३．४८）
－मुख－न．，सिराद्वारम्，प्रतिरोमकृपमक्यन्तरतः सूक्षमें सिरामुसमत्ति। अनेन सिरा खेंदे विमुप्रति （अहस्．२ 6.40 ；काशा．）
－मोक्ष－पु．，उपकम० सिराब्यधः（चचि．९．，66； घुछ．८२．५२．५₹；दुचि，४．१9；असंसू，．७，२५9
-लेखा-स्री., सिराराजी (असंशा. ८..१८)
-वर्णविभक्ति-सी., अप्यायसंज्ञ०० ( सुशा. 6)
-विकार-पु., सिराणामाकारान्तरेण परिणामः, यथा धमन्यः त्रोतांसि च (सुरा. ९.३)
-विद्ध-वि., यस्य सिराघ्यधः कुतः सः विद्धासिर:, कृतसिराव्यघः (सुरा. ८.२૪)
-विमोक्षण-न., (परिव०) उपक्रम० सिराब्यधः ( सुड, ६२.३३)
-विरेक-पु., उपक्रम० सिराब्यधः (चचि, १२.८०)
-विलग्न-वि., सिरायां संलम्नम् (अहसू. २८.२६)
-वृत्त-न., खनिज० सीसकम् (रा. १३.२१; प. २१०)
-वेध-पु., (परिव०) उप₹्रम० सिराब्यधः
(असंसू. ३६.९; गुचि. 9९.44)
-च्यध-पु., उपक्रम० सिराम्यः शास्रकर्मणा रक्षसोक्षणम् ,
सिराब्यधयोग्यकालः-यर्षासु व्यक्रे ग्रीव्मे शीवले काले हेमन्तेकु मध्याह्ने च सिराब्यधो विधेयः शारदादिसाधारणः कालः स्वस्थानां कृते विहितः। सिराब्यधानईकालः-अतिशीतेड््युष्णे प्रवातेडक्रिते सिराब्यधो न विधेयः।
सिराब्यधबिधि:-सिनर्धस्विन्नमातुरं यथादोएप्रत्यनीकं द्ववप्रायमनं भुक्त्तन्तं यवागूं पीतबन्तंत्त वा यथाकालमुपस्थाप्यासीनं स्थितं का वस्रपद्टाद्दीन् यन्त्रयित्वा नातिश्शिथिलं नातिगाढं शरीरम्रदेरामासाद्य समुचितेन राख्येण लिरां विधयेत्। ब्यध्यसिरं पुरुषं प्रत्यदिद्यमुखमरत्निमान्नोच्छिते आसने चोपवेशय सक्सोराकुत्वितयोः कूर्परे निवेइय सन्धिद्वयस्योपरि हस्तावन्तर्गूढाहुक्षकृतमुश्री मन्पयो: स्थापयित्ता ग्रीवामुख्योर्परि यन्न्रणाराटकं परिक्षिप्य पश्थात्थितान्युपरुपेणोच्तानेन वामहस्तेन शाटकान्तदूयं ग्राइयित्वा द़क्षिणहृस्तेन सिरोल्थापनाथं नाल्यायतशिघिंं यन्त्रमावेष्य्यास्क्र्रावणाथँ यन्न्रं पृष्ठमध्ये पीडयेति च तमादिशेत्। कर्मपुरूषं च वायुपूर्णमुखं स्थापयेत् । एप उत्तमाइनतानां बाल्यसिराणां उ्यधने यन्त्रणविधिः पादुव्यध्यसिरस्य पादं समे स्थाने सुस्थितं स्थापयिः्वाडन्यं पादमीवरसंकुचितमुचैः कृत्वा ब्यध्यसिरं पादं जानुसन्धेरधः शाटट्रेनाबेप्य छस्ताभ्यां प्रपीच्य गुलफं, च्यभ्यम्नदेशस्योपरि चतुरक्रुले छोतादिना बद्धुरा वा पाद़सिरां विध्येव्। आ. को. सं. ११४

उपरिपादस्ती गूढान्बुछकृतमुटी सम्यगासने स्थापयित्वा सुसोपविपस्य पूर्वनयन्त्रं बद्ध्रा इस्लसिरां विध्येव्। गृधरीविश्बाच्योः संकुचितजानुकृर्परस्य श्रोणीवृष्वस्कन्धे पूल्रामितपृष्टस्याबाक्रिरस्कस्योप-
विप्रस्य विस्फूर्जितपृष्ट्य सिरां विष्येत्। उद्रोरसो: प्रसारितोरस्कस्योच्चामितश्रिरस्कस्य विस्फ़रजित देहस्य, पार्थ्वयोर्बाहुक्यामवलम्बमानदेहस्य, मेढ्रेऽनामितमेडूस, अधोजिद्वायामुक्षामिवविद्ध्टजिद्वाग्रस्य, ताल्डुनि दन्तमूले भु चातिव्यात्ताननस्य, पवं यन्त्रोपायानन्यांश्य सिरोत्यापनहेत्र उुद्याइ वेक्ष्य शरीरबहोन उ्याधिबरोन च विद्ध्यात् (सुशा, ८.८; असंसू, ₹६.११) ब्याधिवशात् सिराघ्यधस्थानानि-कफोदरे बामे बाही सिराब्यधः (चचि. १३.७०) रक्तदाहेड乡शाम्यति सति शाखाश्रितरोहिणीसिराणां क्यधः (सुड. ४७.६Q) यकृदाल्युदरे दक्षिणबाहौ सिराब्यधः ( सुचि. १४.१५) पाददाहपादहर्पचिप्पविसपोंदिधु क्षिप्रमर्मण उपरिप्रद् व्यह्रुले, क्रीपदेवातने गुल्फोपरि चतुरन्बुले, पित्तजे गुल्फाघः, कफजे चा स्रुछे ( सुचि. १९.4२-५६) कोष्टुकशिर:खनपस्रुलवातबेदनासु जन्बायां गुल्फस्योपरि चतुरन्रुले, अपच्यामिन्द्रबस्तेरधस्वाद् खकुले, गृध्रसां जानुसन्धे $ु प ् य ध ो ~ व ा ~ च त ु र क ् य ु ल े, ~ ग ल न ण ् ड े ~ ऊ र म ू ल-~$ संधिताम्, एवमेवेतरसक्थिबाहुपु सिराब्यधः, छीछोदरेरे वामबाहुभ्यन्तरतो बाहुमध्ये कनिधिकानामिकयोर्मध्ये बा, एवं यकृछाल्ये दृक्षिणबाहौ, कासश्वासयोरष्येनाम्, श्यूल्यां ग्रवाहिकायां श्रोण्योः समन्ताद् घ्वन्रुले, परिवर्तिकोपदंराशूकदोषश्युक्रव्यापश्सु मेढ्रमध्ये (सुशा.८.१७) मूगृवृद्यां वृषणयोः पार्षे, दकोदरे नाभेरघश्यतुरक्षुले सेबन्या वामपार्थे, अन्तर्विद्यौ पाश्येश्यूले च वामपार्षे कक्षास्तनयोरन्तरे, बानुशोषावबाहुकयोरंसयोरन्तरे, तृतीयके न्रिकसन्धिमध्यगताम्, चतुर्थेक अधःस्कन्बसन्धिगतामन्यतरपार्श्यसंस्थिताम्, अपस्मारे हनुसन्धिमध्यगताम्, उन्मादे शन्ध्रकेशान्तसनिधगतामुरोपाइ्नल्लाटेकु (चनि. ७.८) दन्तुब्याधिकु जिह्नारोगेकु चाधोजिह्नायाम्, तालय्येपु तालुनि कर्णझूले कर्णरोगेणु च कर्णयोरूपरि समन्तात्, गन्बाग्रहृणे नासारोगेषु च नासास्रे, तिमिराक्षिपाकप्रभृतिपु नेत्ररोगेपूपनासिके लालाख्यामपाख्यां बा, मन्थप्रभृतिषु शिरोरोगेध्वेता एव सिरा वेछ्याः।
(सुशा. ८.१७; असंसू. ३६.९) सिरामोक्षणे रक्तम्रमाणम्-बलिनो बहुदुपस्य बयःस्थस्य प्रस्थमान्रं नाम सार्धंन्रयोद्रपपलानि रफं हेरेत्। सिराब्यधसम्यग्योगातियोगाद्यः:-सम्यग्बिन्दा सिरा धारां अवेत्, यन्न्ने मुक्ते सति तस्याः स्राबरोधश्य भवति ( सुशा. ८.99) अतिविल्दा सशब्दं वह्दति, तस्त्रावश्य दु:खधारणो भयति। हुर्बिद्दाइल्पकालं वहति, तैलयुक्तै:श्र्णनजैस्ष स्रवेत्
(असंसू, ३६. $9 \gamma-96$; अहस , २6.३५) सिराविन्न, वर्ज्यांनि-कोधायासमैथुनदिवास्वम्ताग्-व्यावामयानाध्ययनस्थानासनचक्षमणशीतबातातपविल्दासालम्याजीणांन्याबललाभाद्; मासं
याबद्ना (सुशा. ८.२४) सिराबिन्सेंच्यानिनात्युण्णरीतं लघु द़ीपनीयमक्षपानं हितम्। जठराभिरक्षणं च हितम् (अहसू, २७.५२) सिराध्यध-योग्या:-त्वरद़ोपग्रन्थिशोफाद्विशोणिताबसे कसाध्याविकाराम्तथा चन्येऽनुका अपका विकारा यथाम्यासं यधान्यायं च सिराघ्यधयोग्याः जायन्ते (सुूू. १४.३૪; सुशा. ८.૪) विषोपसर्ग चात्ययिके च सिराब्यधोड्रप्रतिपिन्नः: (मुशा, ८,५) सिराब्यधा-योग्याः- बालस्थविरह्भ्षक्षतक्षीणभील्परिश्रान्त-मद्यपाधखीकर्शितनमितविरिक्तास्थापितानुछासितजागरितक्कीबकृरार्गभिण्यः कासश्वासशोषप्रवृद्ध, ज्वराक्षेपक्पक्षाघातोपनासपिपासामूच्छ्छा्रपीडिताथ्व सिराव्यधायोग्याः। तथा चाब्यध्याः, ब्यध्या अप्यदृपाः, दुश्टा अप्ययन्त्रिताः, यन्त्रिता अप्यनुस्थिताः सिरा ब्यधायोग्याः नृष्याः (सुशा.८.₹) अध्यध्या: सिरा:- शाखासु घोडरा, कोष्टे दात्रिशद् जत्रुणश्षोष्वं पञ्ञारात् सिरा अध्यध्याः। तत्र प्रतिभार्ब सकिश्य जालधरैका, उर्वासंज्े दे, लोहिताक्षा चैका, पंवं शासासु पोडशा। कोष्टे, श्रोण्यामहौ, दे दे विटपयोः कटीकतरुणयोश्र, पार्ष्वे द्रे उर्शंगे पार्वंसन्धिगते; पृहे चतस्त ऊर्वंगामिन्यौ हे हे सृत्तीसिरे; उढ़रे चतन्नो मेढ्रोपरि रोमराजीमुभयतो दे ⿳े दें घक्षसि चनुर्द्रश हुन्दये दे, हे दे स्तनमूले, स्तनरोह्टितापलापस्तम्भेपूभयतोडट्धौ; एवं कोष्टे द्वात्रिशत् । जत्रुण ऊर्वम्, य्रीवायां घोडश, दाद़श मर्मसंज्ञा अध्टौ मातृका दे नीले हे मन्ये दे, ककारिक्योंदें विधुरुयो: हन्बोर्मयतश्षतस्र: सन्घिधमन्यो दे दें; जिद्षायां घतबो रसवहे हे वाग्वहे च दे, नासिकायां घतस्त औपनासिक्य:,
 घाहिन्यौ; ललाटे सक्त केशान्तानुगतांश्यतसः,
 गते; मुर्नि चाटौ, के उक्षेपयों, पश्च सामन्तुपु, एका चाधिपतौः पवं जन्रुण ऊष्च पद्वाशत्। सिराव्यधव्यापद्:-दुर्ण्यंधातिव्यधकुद्टितिर्यं खर्य धाश्रत्वारो घ्यधदोषाः (असंस्, ३द,२२) ठुप्ष्यधा विशति:-दुविद्धाइतिविद्धा कुखिता पिशिता कुट्विता sर्रसुताडस्युदीरीजाडन्ते चिद्धा परिगुण्का कूणिता चेषिताsनुस्थितबिद्धा राखहता तिर्यंग्विद्धाsविन्ना डब्यध्या विद्दुता धेनुका पुनःपुनर्विन्दू सिरास्नाख्वस्थिसन्धिममंसु विद्धा चेति। तन्र या सूक्षमशान्रविद्दाsन्यक्तमसूक् स्नवति रुजाशोफवती च सा दुर्विद्धा, प्रमाणातिरिक्तविद्बायामन्तः प्रविशति शोणितं, शोणितातिव्रवृच्तिर्धा भवति, साडतिचिनाकुव्वितायामप्येवं, कुण्डशस्यम्रमथिता पृथुल्रीभावमापन्ना पिचिता, अनासादिता पुन:पुनरन्तयोश्र्व बहुराः शा्राभिहृता कुहिता, धीतभयमृर्द्धाभिरप्रवृत्तशोणिताइप्मसुता, ती क्ष्णमह्दामुखशारुविद्धा, डस्युदीर्णा अल्परकस्राविय्यन्ते विद्धा, क्षीणदोणितस्थानिल पूर्ण परिश्युफ्का, चतुर्भागासाद्विता किज्चिस्र बृत्तशोणिता कृणिता, हुःस्थानव्रस्बनाद्देपमानाया शोणितसंमोहो भवति सा चैपिता, अनुर्थित विद्धायामष्येनं, छिन्चाइतिप्रनृत्तशोणिता क्रियासङ. करी शख्बहाता, विर्यक्रणिहितराखा किध्चिचेचा तिर्यन्विद्धा बहुसः क्षता हीनशास्रप्रणिधानेनाबिडा, अदाखकृता डब्यथ्या, अनवस्थितविद्या विद्युता, प्रदेे-
 म्रावा बेनुका, सूक्ष्मशख्रघ्यधनादहुछो भिश्रा पुनः पुर्नविद्धा, स्ताखस्थिसिरासन्धिमर्मसु बिद्धा रुजां शोफं हैकल्यं मरणं चापाद्यति ( मुशा, ८.१८-१९) सिराब्यधप्रशास्तिः - सल्यतन्त्रे सिराघ्यध््विकिस्साध्ध मतः। स्नेहादिक्रियायोगेलेपनाद्यिभिश्याधान्ता उयाधयोऽनेन दाम्यन्ति (मुशा. ८.२२-२३) रक्तमोक्षणशीबानां स्वग्दोणग्रन्धियोफाः शोणितजध्याधयश्व न भवन्ति ( मुसु. १४.३૪)
चयधबिधि-पु., अध्यायसंज्ञा० ( असंसु, ३६.१, अहसू. २6)
चयधविधिशारीर-न., अध्यायसंज्ञा० (सुरा, द)
 मण्डलं सतोददाइताम्राभिः सिराभिरवतन्यते
（उउ．५．६）तथालिमित्रोष्णसीताच्छघनाश्रुतुद－ साध्यम्（असंउ．१₹）तथा मध्ये क्विद्युक्तमिब वर्तमानम्，अच्छिलमध्यमेबोन्चतमांसेन बेश्टित चासाध्यम्（ सुछ．प．५）
－संकोच－प．，लक्षण० सिराणामाकुख्यनम्
（चसू．．प．९२）
－संकोचन－न．，रक्षण० नाहीनामाकु⿴囗十⿰习习⿱艹
（चबि．२．४）
－संब्रपिटिका－खी．，नेत्ररोग० सिराजपिटिका （असंउ．१₹）
－सन्ततगात्र－वि．，אक्षण० धमनीजाएसन्तव： （उ．मुनि．२．१५）
－स्तम्भ－पु．，लक्षण० घणोपद्ववभूतं सिराणां सबधल्नम्（चचि．२५．२९）
－स्फुटत्र－न्न．，सिराणां बिदृत्वक्र्म（ सुगा．२．४५） हहर्प－पु．，नेन्ररोग० सिरापहषंः（असंड．१३） सिरोंत्वात उदेक्षितक्षेत् ता एव राजीर्शघयन् साष्कुं सिराइर्णाल्यं नेग्ररोगं कुर्बाप्। तेन चक्रुटीक्ष－ णाक्षमं भवति（ मुड．६．३०；असेंड．११）
सिराकुक्धन－न．，लक्षण० सिराकुटिलता，लिरायाः कौटिस्यम्（ युनि．१，२०）
सिरादिदाह－प．，मधुसेलेहादिभि：सिरादीनां द弓नम् （असंसू，४०，३；अह्नस्，३०，૪૪）
सिरानद्द－वि．，लक्षण० सिराभिः लमन्ततो व्यात्रम् （असंशा，११．२१）
सिरामय－पु．，सिरारोगः（चचि．२९．३९）
सिरायाम－पु．，लक्षण० सिरास्तायाम इ्व पीडा （चचि．२₹．१६७）सिराकर्षणम् （इन्दु．असंज．४३）
लिराप्रसरणम्（चचि．१२．१०） सिरार्₹र्षणम्（इन्दु，अषंड，४₹）
सिरास्न－न．，सिरागतं रक्तम्（असेंनि．१．१ง）
सिरोध्थापन－न．，सिराणामुब्नामनम्（ सुशा．८．८）
सिरोत्पात－पु．，नेत्ररोग० झोणितजोडयम्（असंउ．१३） वह्धकणम्－अक्षिराज्यः सवेद़ना अवेदना बापि वाम्रा भवन्ति। सुर्ठुर्विर्यन्ति च（ गुड．१．२९） नेत्रहुकुकागेडयं भरति；तन्र शोफाभ्रूपदेढ़ाश्य न सन्ति（असंड．१३）
सिद्न क－पु．，धूप० तुरुकः（थ．३．२२，पृ．ऽ८） सिद्रसार－पु．，घूप० तुर्कः（रा．१२．द९；प．S८） सीद्तनी－वि．，श्राम्यन्ती；श्राम्ता，अचेप्राना
（अहस．२६．३ड．）

सीधु－पु．，आसुत०（ वसू．१५．०）दवद्व्योभयत्रधानं मध्रम्（मुस्，४५१९७）हधुरसेन कथितेन धातक्याद्विक्पदाशः कालान्तरेण निष्प्रः किश्शि－ द्वुउप्राबापः सस्यक：（ड．）सीधुगुणाः－कषायो मधुरः पाचनो दीपनश्र（सुसू．४५．१८२） वातपित्ककरः सने ह्रेप्मनिकारनुन्मेद：शोफोक्रार्शों मश्य（अहस，५．०૪）पकरसःसीधुगुणाः－बलवर्ण－ कर：सरः शोफ्को द़ीपनो ह्यो रह्य：क्रेम्मारासं हितश्श（ उुसू．$\times 4, १<\gamma$ ）अयं नेत्ररोगेपु सेकार्थ－ मुपुुु्यते（असंड．१९）
－गन्ध－पु．，बनस्पति॰ बकुलः

> (ध. 4.948; पृ. २०२)
－रस－पु．，बनस्पति० आम्रः（रा．११．२，पृ．96०）
सीमन्त－पु．，केरामार्गः（चइ．८．६；मुसू．३१．१०） चत्दर्वश सीमन्ता：，गुल्फजानुबकणनु ग्रयः，एवं लविधबाहुपु च मिलिख्वा चतुर्भिखिकेर्काद्रा，त्रिके एक्，एक्रभ श्रिरसीत्येवं घत्दुर्श （ सुशा．५．१६－१५）अटादरोति केचित्，वत्र पूर्वोक्ताश्रनुर्देश，श्रोणिकाण्डोपयेंक：，उक्षउपर्येक：， उदुरोरसंधाने एक：，अंसकृटोपर्येकश्न （उ．सुरा，५，१७）घंद्वार्मटे गुल्फजानुवंक्बण－ मणिबन्बक्रृपरक्षासेकेक्कः，त्रिके एकः，पण्व छ्रिसीील्यादद्रा（इन्दुः असंशा．५．६ง）
विच्छेद्（ हे．अहृस्．ज，द）
मर्म० शीर्षिसन्धिः（ गुरा，६．२७）दंदे स्थानतः शिरोमर्म，जातितः सनिधमर्म；मानतश्रतुरक्रुल－ प्रमाणं，संस्यया पचत，कालान्तरम्राणाहरं च （उ．सुरा．६．२५；असंश्रा．५．२૪）तन्रोन्माद－ भयचित्तनाबैर्मरणम्（ मुशा，६．२७）
सीमन्तक－पु．，मयांद़ारेखा（असंप्．4．99）
सीमन्तावर्तक－पु．，रिप्र्षण० चकाकारा केशामूमि： （असंशा．२．२२）
न．，भेषज० सिन्दूरम（रा．१२．१६०；दू．११६） सीरी－बी．，बनस्पति॰ कलिकारी（ ஏ．४．，；प．१३५） सीवन－न．，काल्यूत्ग्रोपक्रम०（चस्．११．५५） वणस्य पе्युपकमेण्वेकः，सूच्या सुत्रेण सह ध्यात्त－ मुखमणादीवां संधानम्（सुचि．१．८）मणसीवन－ विषया：－भपाकोपद्युता मांसस्था विदृताश्व हणा： （ सुचि．१．४५）सद्योनणा अभिघातजा वणा：， श्चाल्लिखिता मेदोजा प्रन्ययः，कर्णयोर्लिंसिता हस्तः पाल्यः，शिरोट्क्षिकृनासौछगणण्डकणोंखाहाहु

ज्ञाता हणा म्रीवाललगयुुण्कसिकइ्मेठ्रपायूद़रादिपु
 （अह्ड，．२९，४९－49）
（ सीवनी ）－बी．，भारीर० प्रत्यक्न० सम्धिरेषा （ चचि．₹०．१७२）सत्ष सीघन्प：－इ़रिर्ि विभकाः
 णीयाः（（ मुरा．५．१५；असंशा．५．६५）
－विकल्प－पु．，सीवनविधिः सीवनविकल्पाश्यत्वारो गोल्फणिका नुन्वसेकन्या बेछ्धितकं प्रन्थिबन्धनमिति भेदाब्（ असंसू ．३८．३८）
सीव्य－न．，अृृिधश्बकर्मस्वेक्रम्，सीवनीयम्
（ मुसू．५．५；असंसू．३८．， 9 ） वि．，सीवितुं योग्यः सीवनाईः，कतैध्यसीवनः，ते च मेद्समुर्था भिन्बाः सुलिखिताश्व लसन्धिव्यपा－ श्रितादा म्रणाः（ मुसू．२५．9६ ）
सीस－न．，लनिज० सीसकम्
（चचि．८．८द；र．२．१०४；रा．१३．२०；पृ．२०६） स्त्त्र－न．，भैषज्य० बोद्दारशए्लकम्（र．३．१६३）
सीसक－पु．，भटित्रकरणकाष्टम्（ चसू．२६，८८）
न．，भैषज्य० सौबीराड्रनम्（चचि，१७．१२६） सनिज० शुद्धागुद्येंदेन दिधा，तथ्र गुदं सीसकं सीघदावणरील्मतिगुणुक हेदे कृष्णवर्णमिभ्रोउत्वल－ वर्ण पूतिगान्धयुक्तं बहिमांगे घणेंन कृणं च एँवद्दिपरीतम गुबम्（र． 4.96 c ）
तस्य शोधनम्－चुद्धीस्थे खर्परेडघिना सीसके दुते
 रल्पालंपं क्षिपेत् । दवर्वां च मुतुध्राहयेव्। भरमी－ भूतं तच्चूर्णमन्तराडन्तरा तालनुन्तादिवायुता－ डपसार्य बह्हिः क्षिपेत्। ततरसंत तनिर्श्रुण्डीरसपूरिते सच्छिद्ममाभारपिधानेन पिहिते चोल्खबलादौ ताहऱपात्रान्तरे या दृर्त्याइन्तःक्षिपेत् वेनोट्ल्यनज－ बाधाभगं न स्यात्। एवं शुदं सीसकं मूर्छादिद्योषकरं न भवेव्（र．५．१८०） सीसकगुणा：－विक्षं स्निश्धं दीपपनमस्युण्णं वातकफमं किचिरिप्तलम्（ असंसू．१२．१६） प्रमे हतोयदोषममामवातनुच（र．५．१७९）
कडु कषायं लवणं लेखनं बल्यमर्रोंन च （ध．६．२१；पृ．२०९）गरकृमिहरं पिपासा－ विपहदोगगपाण्डुह्न（डुसू．३८．६२）
fिं．一सीसा，सीपक．
म．－शिसे．

गु．－सीसूं，कांकुं बियुं．
बं－सीसा，सीसे．
त．－करुनाकं，
फा．－अनुक्，पर्व．
－कृपिक－न．，नागधातुन्निंमिता कुपी（र．१२－८ऽ） सीटुण्ड－पु．，बनस्पति० स्नुहीं（ घ．१．२₹५；\％．4．4） सुकण्टका－बी．，वनस्पति० कुमारी（रापरि．५．१२； प．३४०）
सुकन्द्द－पु．，वनस्पति० गुण्डकन्दः（रापरि．द．द३；
प．३ः2）
पल्गण्ड़ः（घ．૪．८१；पृ．१४८）
（ सुकन्द्रा）－बी．，वनस्पति॰ बन्ण्यककोटकी
(रा. ₹.२৮₹; प..邓x)

बक्ष्मणा（रापरि．५．५५；g．३५२）
स्गुकन्दक－पु．वनस्पति॰ मुखालुः（रापरि．५．२२；
प．ミ． 8 ）
घरणीकन्द्：（रापरि．५．४२；पु，₹५०）
बाराहीकन्द्：（रा．८．१२६；प．१५२）
सुकन्दन－पु．，वनस्पति० बर्वरंः（रापरि．१०．४८；
g．२．७२）
सुकन्दिन्न्पु．，बनस्पति॰ सूरणः（ रा．५．५；पू．१६९） सुकल्या－बी．，शार्योतिनृपतेः क्न्गा，अब्जननिर्माणाविषौं

द्यं देवात्बेन प्रजनीया（असंतू．द．，४४）
सुकर－वि．，सुखसाध्यम्（ हुचि．३．7५）
सुकर्णक－पु．，बनस्पति० इसितक्द़：
（रापरि，५．३५；६．₹५०）
सुकर्णी－प्री．，वनस्पति॰ भाग्गुकर्णी
（रापरि．₹．२१；पृ．₹₹१）
सुका－क्री．，वनस्पति० अवसी（घ．६．११४；पृ．，२३१）
सुकाण्डक－पु．，वनस्पति॰ काण्डीर：
（थ．૪．६२；प．१४६）
सुकान्त－न．，खनिज॰ कान्तबै़हम（र．१५．६७）
सुकामा－त्री．，बनस्पति॰ त्रायमाणा（रा．५．₹७८；प．＇३）
सुकार－न．，बनस्पति० मीहि：
（रा．१६．9०6；द．२२२）
सुकाप्टक－न．，बनस्पति० देवदा़ाह
(रा. १२.१०४; प. २१)

सुकाष्टा－ब्बी．，बनस्पति॰ क्टी
（रापरि．₹．，४₹；दृ．३२३）
काष्कददली（रा．११． $9^{\circ}$ ；पृ．१४९）
सुकुन्द्र－पु．，बनस्पति० कुन्नुर：
(घ. ३.१३१; प. १२१)

सुक्जमार－वि．，म्दुदेढ़ः（सुसू．४६．४૪૪）
देढसौकुमार्यकरम्（ नवनीतम् ）
（ड．सुसू．४५．९२）
अल्पबलम्（ भेषजादि ）（चवि，८．९\％）
वनस्पति० इयामाकः（ध．६．८८；पृ．२२५）
चझ्पकः（ध．५．98२；रा．90．२४०；प．988） कहुः（रा．१६．१४२；प．२२५）
राजमाषः（रा．१६．१३५；प．२२४）
सुकुमारक－पु．，इक्षभेद！，पौण्डूक：
（घ．४．9२०；प्व．१५く）दू०＇इक्षु＇
वनस्पति० व्रीहिः（रा，१६．७८；पृ．२२०）
न．，घनस्पति० तमालपन्नम्（रा．६．७९；प．८०） －तैल－न．，स्नेह० मधुकदाक्षाखर्जूरपरूषकादिसिद्धं तथा जीवनीयादिगणसंसिद्ध तैलम्，एतन्नस्याजन－ पानेपु बसौ च प्रयुज्यते। चरकमहार्षैप्रणीत्तमिदं सर्वबातब्याधिपु प्रशस्यते। किबेदं मन्यास्तन्महनु－ ग्रहसर्वाच्नैकाइचातक्षतक्षीणक्षतज्नरवातास्तनाइान－ मारोग्यबलपुदिदंद स्वरवर्णकरं च （चचि．२९．९६－१०२）
（सुकुमारा）－स्री．，वन₹पति० त्रिसन्धिः
（रापरि．१०．३७；पृ．३७१）
बनमद्धिका（घ．५．४०；पृ．१९८）
जाती（रा．१०．२३१；पृ．१९．）
कद्ली（घ．૪．64；पृ．१४८）
स्टका（रा．१२．११४；पृ．१०く）
सुकुमारोपचारता－ब्री．，मृदुभेषजोचितत्वम्
（चवि．८．9०६）
सुकूर्च－पु．न．，सुध्ठुतमः कूर्चः，यसिन् यस्य वा तद् （ द्न्तधावनम्）असंसू．३．9४）
सुकोशक－पु．，वनस्पति॰ कोशाम्रः（ध．५．९； प．960）
सुकोशा－क्री．，वनस्पति० कोशातकी（रा，८．२८८； पृ．૪६）
सुक－त．，काओीभेद्ध：（चसु．२४．७；अहसू．२८．४२）
सुक्षेत्र－वि，，शोभनारीएः डल्हणोक्तद्शक्षेत्रविषयकोत्तरो－
त्तरशोभनत्वनान्（सुसू．३५．५；असंशा．८．३३）
सुख－冋ि．，व्यापदहितम्（अह्ससू．9९．६९）
स्वास्थ्योत्पादकम्（सुसू ．૪६，૪३७）
न．，अनुकूलवेदनीयम्यम（चबि．८．३०，
सशा．१．96）यदाल्हढध़ जनयति तत्，आर्यन्तिक－ तदा़्विकमेदेन सुखं द्विविधम्। तन्रात्यन्तिकं सुखं मोक्षः，वाढ़ास्चिकं क्गमादिश्व（अह．अहुसू．१．२）

आरोग्यम्（चसू，१．५५）
बनस्पति० ऋद्धि：（ध．१．१४५；पृ．३४）
－द्रा－स्री．，वनस्पति० शामी（रा．८．१५३；पृ．१८८）
－पक्ति－त्री．，सुखेन पाकः（अहस ．१६．२३）
－भोजिन्－पु．，बनस्पति० मीहि：
（रा．१६．११४；पृ．२२२）
－रोपणीय－वि．，यस्य सुखेन रोपणं भवति तत्
（ स्फिक्पायुम्रजननाड़ि）（सुसू．२३．५）
－वर्चस्－पु．，खनिज० सर्जिकाक्षारः
(घ. २.२०; प. ७२)
－साध्य－वि．，सुखेन साध्यः（चसू．२९，6）अगा－
न्मीरः（चसू．१०．१₹）सुखोपायः
（ सुस्，．३५．४६－४७）मेषजाद्दिना यः शान्तो
भवति，（स व्याधिः）अयमल्पकालेन साध्यते （चनि，८．३३）
－स्पर्शा－पु．，क्षार० ट产णम्（र．१९．६९－७२）
सुखर्वी－र्बी．，चनस्पति० कुडुठुख्ञिका，कारवेल्रम् （असंसू．१४．र）
सुखानुवन्धिन्－वि．，स्थिरत्वेन सततत्येन वा सुखोत्पा－
दुकः（सुसू．४६．५२१；असंसू ५．४८）
सुखाम्बुनन．，सुखोद़कम्（चचि．१६．६१）ईघटुषणं जलम्（ड．सुड．४४．२५）
सुखाम्भस्－न．，सुखोदकम्，सुखोष्णां जलम्
सुखार्जिक－पु．，खनिज० सर्जिकाक्षारः
（रा．६．२६；प．५२）
सुखाल्रका－र्ती．，चनस्पति० अन्यादोडी
（रापरि．४．४१，पृ．₹३८）
सुखावती－बी．，योग० इयं वर्तिः कतकरा हू सैन्धवादि－
निमिता सती तिमिरपटलकाचादिनेन्ररोगनाशिनी （चचि．२६．२५२－२५३）
सुखिन्－वि．，अनातुरः，ध्याधिरहितः（चशा．२．६） सुखोचित－वि．，सुखी，अम्यस्तसुखः （ सुसू．૪६．$\gamma \gamma \gamma-\gamma \gamma \zeta$ ） सुखोद्क－न．，ईबढुषणोद्कम् पिश्टमयस्पान्नस्येद－ सनुपानम्（ सुस．४६．૪२५）बसन्ततौं शौच－ विधाविंद्ध प्रशास्तम्（ चस्．६．२४；अहसू．३．१३） अनेनाध：कायपारेपेको बलकरः（अहस्．२．१6） सुखोन्द्रवा－बी．，गनस्पति० आदिस्यमक्ता
（न．૪．ऽ८；पृ．१५३）
सुखोपाय－वि．，सुखों नाम सुकर उपायों यस्य तव
（चक，१．३）
Q९०［ सुलोषित ］आयुर्वेदीय－शान्वकोशः［（ सुगन्धिका）］

सुखोषित－वि．，सुसुखम् उषितो नाम स्थितः，अर्थाव् निशायां सुत्तः（असंसू．२७．११）
（सुखोघिता）－ब्री．，चनस्पति॰ मूवां（रा．₹．११；द．९） सुखोष्ण－वि．，सुखकरमेव औष्णयं यस्य（सुचि．८．२૪） सुखोष्णोद्कगण्डूप－पु．，कोष्णजलगण्डूषः，मुखगौरेे सति तह्धाघवापाद़नोड यमुपक्रमः（अह्दस्．२२．१०） सुगतिनिम्न－वि．，सुगल्या गमनरीलः，सदाचारपरः
（असंसू．३．१२く）
सुगन्ध－पु．，वनस्पति० भूस्तृणम्（रापरि．८．४२）
चणकः（ध．६．१०9）
धवल्यावनालः（ रा．१६．१६९）
न．，वनस्पति॰ नील्पक्भम्（रा．१०，२४८）
जबादि（ रापरि．१२．6）
खनिज॰ गन्धकः（रा．१२．१६७）
भैपज्य० अयमगदः＇छन्नटुन्दुभ्याविल्रेपाहेहविले－
पनाच दर्शंनश्रवणस्परैंः सर्वंविघहरः（असंड，૪७）
कफजकृमिः（असंनि．१४．५२）
मनःप्रियो गान्धः（सुसू，૪६．५२१）
मूलविघम्（ सुक．२．५）
（सुगन्धा）－ख़ी．，बनस्पति० रुद्जदा（रापरि，३．२४）
माधवी（रापरि．१०．२९）
गइापत्री（रापरि．१०．४५）
नाकुली（ध．४．9०₹；पृ．१५४）
मदाशालि：（रा．१६．१०く；प．२२२）
सृका（रा．१२．११₹；पृ．१०० ）
सद्धकी（रा．११．१९५；प．१२२）
रास्ना（र．१२．१०१－9०३）
शतपुष्पा（रा．૪．३；पृ．६९）
दोफालिः（रा．४．9१३；g．१५०）
चन्ध्यकर्कोटकी（रा．₹．२७૪；पृ．૪૪）
सुउर्णयूथा（रा．१०．२५१；पृ．२००）
जीरक० कृष्गः（रा．६．9०५；पृ．८३）
ग्रैप्मी（ घ．५．9४०；प．१९८）
गन्धनाकुली（इ．असंड．४२）
सर्पसुगन्धा（सुक．प．6६－6く）
केसर－पु．，चनस्पति० रक्तरिप्युः दू०＇खिग्रु＇
（रा．৮．६६；पृ．१४२）

कुसुमं जातीफलं कर्पूरश्रेति（ध．५．२૪；पृ．३०४）
－पत्ना－त्री．，वनस्पति० रुद्नटा
（रापारे，३．२૪；पृ．३३१）
－पिप्ट－न．，योग० चन्द्नागुस्कपूरकुछुमानां पिश्टेन पारदमूचछनं विधीयते। तेन श्रोशिवो विलिष्यते। ＇पूर्बजन्मकृतं पापं सय्यो नइयति देहिनाम् ।＇
（र．१．२७）
－प्रसब－पु．，वनस्पति० शालि：
（घ．६．६\％，प．२१9）
－भूतुण－न．，बनस्पति० गुणाः－तदिद्ध ईर्तत्तिकं：मधुरं
रीतं रसायनं कफपित्तघं श्रमापहं सुगनिध च （रापरि．८．૪૪．；प．३६०）
－मूला－स्ती．，वनस्पति० सठी（घ．१．६१；पृ．१८） रास्ता（ थ．१．२७०）पझ्मचारिणी
（रा．५．१३9；प．१प२）
सुगन्धक－पु，，शालिभेद्ध：द्र०＇शालि＇（चसू．२७．३）
गन्धड़ालिः देवशालि：（सुसू．२०．५）
तृण० द्रोणपुष्पः（सुस्．३८．9८－१९）
मूलविष०（असंड．४०）
सनिज० गन्धकः（र．२५．२०）
सुगन्धाउ्या－ब्री．，वनस्पति० घीहिः
（रा．१६．११८；द．२२३）
मल्किका（रापरि．१०，२३）वृत्तमल्धिका
(रा.90.२26; प. १९७)

सुगन्धामलक－न．，वनस्पति० सरौषधिकयुक्ताः शुप्का
आमलकलचः（ध．6．89；पृ．३०४）
सुगन्धि－पु．，वनसपति० गुण्डकन्द्：
( रापरि, ८.६३; दृ. ३६२)

सुमुखः（रा．१०．८८；पृ．१४₹）
तुम्बुरः（रा．११．६६；प．७С）
मुस्ता（रा．६．५९；पृ．१५）
चन्द्नभेदः बर्बरकः（रा．१२．१७；प्ट．९५）
बनस्पति० धान्यकम्（रा．६．३८；प．८२）
भैषज्य० तुरुष्कः（घ．३．२३；पृ．९८）
शालि० गन्धरालिः（रा．१६．९₹；प．२२१）
－त्रिफला－ब्री．，वनस्पति० जातीफलम्，एला लंगा－
फलं च（घ．७．५；प．२९९）
－मूलक－न．，वनसपति० डशीरम्
（रा．१२．२6；प．९6）
सुगन्धिक－न．，वनस्पति० एलवाल्डुकम्
（रा．૪．9३४；प．999）
उरीरम्（रा．१२．२६；पृ．९७）
（सुगन्धिका ）－बी．，बनस्पति० सर्पगन्धिका
（इ．असंड．४२；मुक，५．६८－४३

उत्पलसारिबा (सुचि. १५.८) सुगन्धिनी-ब्री., बनस्पति० सुवर्णंकेतकी
(घपरि. 4.9; प, २०४)
सुगृहा-स्रो., पक्षि० पीतमस्तका प्रतुद्जातीया $s$ सौ
(ड. सुसू. $\gamma ६ . \xi ७)$
सुगृहीत-वि., सुद्धु ह्तेन धृतम् (सुसू. ८.9\%
सुग्रनिथ-पु., वनस्पति० चोरक:
(रा. १२.१२८; ट. 99०)
पिप्पर्गमूलम् (रा. ६.9१३; प. ८४)
सुचज्वु-त्नी., वनस्पति० क्षुदचत्बु:
( रा परि, ४.२२; पृ. ३३६)
सुचअ्युका-स्री., घनस्पति० बृहघंत्यत:
(रापरि. ४.२०; g. ३३६)
सुचर्मनू-पु., वनस्पति० भूर्ज:
(रापरि. ऽ.,२२; प. ३६५)
सुचित्रबीजा-स्री., वनस्पति० विङअ्भम्
(रा. ६.9६; पृ.69)
सुचित्ना-ब्री., वनस्पति० चिर्भटम्

$$
\text { (रा. } 6 . २ ६ २ ; ~ प ् र . ~ ४ २) ~
$$

सुचौक्ष्र-न., सुविशुद्धमू (चचि. $9(४) .29)$
सुजाता-स्ती., खनिज० सौराप्र्री
(रा. १३.१६५; प. ११६)
सुजीवन्ती-स्री., वनस्पति० हेमा
( रापरि. ३.१३; प. ३ই०)
सुतजीवक-पु., चनस्पति॰ पुग्रजीवः
(रापरि. ヶ.३9; प. ₹६६)
सुतपाढुका-खी., वनस्पति० हंसपादि ,
(रा. 4. १६6; प. १५६)
सुतश्रेणी-ख्री., वनस्पति० दुन्ती (चक. १२.३)
गुणाः - कटुश्रक्षुप्याइडखुविषमणद़ोघनेत्रामय-
निकुन्तनी (रापरि. ४.१६; पृ. ३३६)
सुतार-पु., सनिज० पारदः ( सुक. ₹.१४-६५)

सुतिक्त-पु., बनस्पति० पर्पटः (रा. $4 . \xi ६$; प. १६) (सुतिक्ता)-खी., बनस्पति० कोशातकी (घ. १.१९२; प. |  |
| :---: |
| ) |

सुतिक्कक-पु., घनस्पति० निम्ब: (घ. १.२२; पद, १२)
सुतित्तिडी-ष्री., वनस्पति० अम्किका
(ฮ. ५.३₹; द. qu૪)

सुतीक्षण-पु., बनस्पति० शिम्युभेद़ः द० ' रिम्ुु'
(रा. ง.६. $\%$, पृ. 962)
न., वनस्पति० मरिचम् (र. २५.११९)

सुतीक्ष्णक-पु., घजस्पति॰ मुफ्कः

> (रा. ११.२२१; प. १९६)

सुतीर्थ-वि., शोभनं तीथ पविन्रजंक यस्य सः
(जलारायाद़िः) (अहस्टू. १३.८)
सुतुः्ज-पु., वनस्पति० नारिकेल:
(घ. 4.68; \%. १८३)

सुतृण-पु., वनस्पति० मज्जरः
(रपरि. ८.५२; पृ. ३६१)

उखलः (रापरि, ८, ૪૬; g. ३६०)
सुतेजस्-पु., वनस्पति० सुवर्चला
(रा. ४. १88; ¢. १५३)
सुतैला-स्री., वनस्पति० तेजोवती
(रा. ३.३९२; प. ६१)
सुत्वक्त्व-न., शोभना खवग्यस्य सः तत्वम्
(अहसू. २.८)
सुद्धग्ध-वि., सम्यग् दवधम् (अहसू. ₹०, ४५-૪६)
सुदग्धिका-बी., बनस्पति० दूर्धा
( रापरि. ऽ.२८ पृ. ३६६)
सुद्ध्ड-पु., वनस्पति० वेत्रः
( रापरि. ७. १४; पृ. ३४く)
सुदर्भा-ख्री., वनस्पति० इक्षुदर्भा
(रापरि. e. ४७; प. ३६१)
सुदल-पु, वनस्पति० सुचकुन्द्:
(रापरि. 9०.२५; प. ३७०)
(सुद्ला )-स्री., बनस्पति० तरणी
(रा. 9०.२४४; प. २००)
शालिपर्णों (रा. ૪.११₹; पृ. २₹)
सुद्रार-न., वनस्पति० देवदारः (घ. 9.66; प. २१) सुदीन-पु., सुष्ठु नाम सुतरां म्लानः (सुड. ६२.१२)
सुदीर्घा-स्री., वनस्पति० चीणाककेटी.
(रा. 6.२६०; पृ. ४२)
सुद्धढत्वचा-त्री., वनस्पति० काइमरी
(रा. $9.98<$ पृ. २s)
सुधा-स्री. वनस्पति० स्नुही (चक. 9०.१३) सेहुण्ड: (सुचि. 9८. प२. रा. ८. 44, पृ. 4६)
रालिपर्णीं (रा. ४.११४)
अमृतम् (चचि. १०७८; र. २.९४-9६)
क्षारचूर्णमू, गाङेयिका
(चसू. १,৫० र. १२.३<-३९)

भैषज्य० तबराजइार्करा (रा. १४.१६५; पृ. ३२) -कल्प (पु.) अध्यायसंज्ञा सुधायाः कल्पः
(चक, 90.9)
－कणण्ड－न；स्नुक्षाः काष्ठम् तद्दग्चा कुतः क्षारः असौ ग्रहप्यां क्षारगुटिकायां प्रयोज्यः：
（चचि．१५．१८३－१८૪）
－क्ष्रीर－न．，स्नुहीक्षीरम्，उदरे उपयुक्तम्
（चचि，१३．१३८）
－पयस्－न．，सुहीक्षीरम् क्षीरबिरेचनानां मध्ये सुघापयः श्रेष्टम्（ मुस्，४४．₹－४）
रार्करा－बी．，सुधापापाणः（सुसू．११．११）
－सार－पु．，योग० पारदुगन्धकाद्यियुकः कुटजटुण्डुकादि काथभावितः सिद्युयोगः，अयं दीपनपाचनग्राहीह्यद्यहुचिकरातिसारविसूचीज्यरांश्र्र नाइायेत्（र．१६．११－१९）
－स्रवा－ख्री．，बनस्पति० रुदन्वी
(रापार. •.१५ प. ३४१)

सुधांशुम－न．，－भैपज्य० मौक्किकम्
（रा．१३．६ง；प．३१८）
सुधांशुरत्न－न．，भैपज्य० मौक्तिकम्
（रा．१३．६७；पृ．२१०）
सुधान्य－न．，वनस्पति० बीहि：
（रा．१६．9०9；पृ．२२२）
सुधाइमन्－पु．．सुधायाः खण्डः（अहस，३०．१३） सुधूपक－पु．，निर्यास० शीवेप्रक：
（रा．१२．१९३；प．१२१） सुधूक्य－पु．，वनस्पति० अगर：（रा．१२．३е；q．९९） सुनन्दा－खी．，वनस्पति॰ रास्ना（असंस्，．८．७३）
सुनन्द्निी－त्री．，घनस्पात० आरामर्शतिला
（ रापरि，9०．५२ प．३७२）
सुनादक－पु．，भैषज्य० रान्व：
（रा．१₹．२ห३；द．१३०）
सुताल－न．，वनस्पाति० लामज़कम्
(ป. ३.८६; पू.११३)

सुनासिका－बी．，वनस्पति० काकनासा
(रा. ३.ช०; प. १३९)

सुनिन्दुम－पु．，वनस्पति० टिण्टुक：
（रा．४．989；प．२८）
सुनिरूढ－वि．，सम्यग्द्त्तबस्तिः（असंस्．२८，\％४）तस्य लक्षणम्－यस्याडsस्थापनानन्तरं विट्पित्तकफवायःः कमेण गच्छन्ति तथा लाबनं चंपजायते，सः सुनि－ स्डो बिजेयः（ H चि，३ः．90－99）
－लिन्ञ－न．，सुनिरुछलक्षणम् प्रसूपविण्मूत्रसमीरण－ ल्वादि（चांस．9．४9－8२）

सुनिर्घोपा－ब्री．，वनसपति० जिहिणी
（घ．परि．३．२२；प．१₹२）
सुनिध्युत－न．，सुप्तु धूतम्（चशा．८．४9）
सुनिशित－न．，सुतोक्ष्णम्
（सुस．， $6.9 \gamma$ ；अहसू，२९．96）
सुनिपणण－पु．，वनसपति० शिखालिका，चतुण्पर्णी，इस्यपरे （з．मुड．४५．१६，अहस，६．. ₹；असं यस चि．४）
－चाजेरीरीवृत－न．，इदम् अशॉम्यघृतम् （चचि．१х．२३૪－૪२）
－देह－वि，，सुविश्रान्तशरीरः（ड．सुचि．₹८．३）
सुनिण्रणणक－पु．，बनस्पति० जलझाकः अयं ग्रादी，
त्रिद्रोषझश्न（चसू．२ง．८८；सुसू．४६，२₹र－६४）
वनस्पति० शिखालिका（सुस．२०．५）
चतुप्पन्री（सुच．१ษ．५०）
हितिवारः（च．१．944，द．३द．अहस．द．र२； असें．अर्शीचि．१०）
सुनिप्यूत－वि．，सुगालितः（चवि．७．२५）
सुनील－पु．，बनस्पति० दाडिमः（रा，१9．२8；प．८२）

（सुनीला）－ली．，वनस्पति० चणिका
（रापरि．८．द५；पु．₹६२）
गर्मॉटिका（रा परि，८．५१；पृ．३६१）
अतसी（रा．१६．१८७；पु．२३१）
－पुप्पा－सी．，बनस्पनि० अतसी
（घ．૬．११४；प्ट．२३१）
सुनीलक－पु．，वनस्पति० नीटब्बीजः
（रा．\＆．२०\＆；प्ट．9९४）
सुन्द्र－पु．，घनस्पति० तिलकः（रा．१०．२६ढप्ट．२०२）
न．，भैषज्य० कान्तलोहम्（र．१५．१२२－२५）
（ सुन्द्री ）－स्री．，वनस्पति० काकमाची
(र. ૪.३५; ๆ. १३८)

सुपन्रक－पु．，बनस्पति० शि，ः（ रा．८．६०；पृ．१४२）
（सुपत्रा）－स्री．，बनस्पति० पाल्क्यम्
（रापरि．८．6२；पृ．३५३）
रहद्जटा（रा परि．₹．२४ पू．३३१）
शालिपणी（रा．४．११५；पृ．२३）
रामी（ रा．८．१५३；पृ．१८८）
राताबरी（रा．४．४२く；乌．₹७）
（ सुपत्रिका）－खी．，बनस्पति० जन्तुका
（रा．₹．92v；g．१4．9）
यालिपर्णी（ Ч，१．く८；६．२₹）

सुपरिग्रहणण－न．，बलघतो नियन्न्रणम्（ सुचि．६．४） सुपरिमार्जित－न．，सुप्डु निर्माजितम्

> (ड. बुचि. ₹५.१५)

सुपरिब्रुत－वि．，वस्स्रादिभिः सुण्छु गालितं（द़धि）तद्रुणा：－
वातनं कफकृत् स्तिसधं बंहुंणं नातिपित्तकृत्
भक्ताभिलापकृतं च（ घुसू．४५．६६－৮৩）
सुपर्ण－－पु．，पक्षि० गरडः（ सुक．૪．२१）
बनस्पति० ल्युजातीयो राजवृध्षः（र．३०．४२）
（सुपर्णी）－ब्बी．，बनस्पति० पलारी
（रापरि，३．४९；पू．₹₹₹）
रेणुका（रा．६．9००；दृ．१०६）
सुपर्णक－पु．，वनस्पति॰ सतपर्णः（घ．३．८०；पु．११२） （सुपर्णिका ）－ब्री．，चनस्पति० शालिपर्णीं
（रा．૪．११३；द．२₹）
सुपर्णाक्षी－ब्री．，बनस्पति॰ वस्साद्नी（र．३०．૪३）
सुपाकिनी－बी．，वनस्पति० गन्धपलाश्रः
（रा．६．s०；पृ．१९）
सुपाक्य－न．，भैषज्य० लवणनिशेषे विडम्
（घ．२．२८ पू．५૪）
सुपाश्र्च－पु．，वनस्पति० प्यक्ष：（घ．५．८१；पु．१८५） सुपिद्ञांड्रा－ब्री．，बनस्पति० उयोतिष्मती
（रा．३．३ऽ५；द．६१）
जीवन्ती（रा．३．१७८；पृ．३३）
सुपिए－वि．，सुचूर्णितम्（ सुचि．१．३८）
सुपीत－पु．，वनस्पति० किक्किरात：
（रा．१०．．२१५；द．६४）
न．चनस्पति गर्जरम्（घ．૪६९，乌ॄ．१४৮）
सुपुट－पु．，बनस्पति॰ कोलक्दः
（रापरि．७．३८ पृ．३५०）
विष्णुकम्द्：（रा परि，५．४० पु．३५०）
सुपुएक्करा－त्री．，वनस्पपति॰ पघ्या

> (ध. ૪. ९०; प. १५२.)

सुपुण्प－पु．，चनस्पति० अर्कभेदः ः व्वतार्क：
（रा．१०．२९，पृ．१३し）
बनस्पति० हरिदुं（रा．परि ३．२६ पृ．३६६）
वनस्पति० मुचकुन्द्ध（रापरि，9०．२५．पृ．₹००）
वनस्पति० राजतरणी（ रा．१०．२४६，प．२००）
न．，घनस्पति॰ प्रैपैण्डरीकम्（घ．३．९२；पृ．१४૪）
आाहुल्यम्（रा．परि．૪．३३；ఫ．₹३૬）
वुलम्（रा．८．८६；पृ．१．८१）
（सुपुष्पा）－वनस्पति ब्री० दोणपुप्पी
( रा. परि. ५.૪८; पू. ३૪૪)

मिक्रेया（रा．४．६；प．६९，）
कोशातकी（रा．৮．२८८；प．૪६）
（ सुपुष्पी ）－त्री．，बनस्पति० राइखपुष्पी
(रा. ३.१6०; द. १५८)

सुपुष्पक－पु．，बनस्पति० इिरीष：
(रा. ९.१८८; पृ. १९२ )
（ सुपुष्पिका ）－ब्री．，वनस्पति० शत्रपुप्पा
(रा. ૪.२;द. द९, )

जीर्णद़ाहः（रा．३．१५७；पृ．१५५）
सुपूजका－ब्री．，वनस्पति० हीहिः
(रा. १६.१०८; पृ. २२२)

सुपूरक－पु．，बनस्पति० मातुतुक्रः
(घ. ५.२२; प. १৮२ )

सुपूरणी－ब्री．，चनस्पति॰ शाल्मली
（ध． $4.926 ;$ पू．984）
सुत्त－बि．，लक्षण० मन्दक्रियम्（चसू．१५．३५）
अचेतनम्（ सुसू．१२．9०）
मन्द्वेद्नम्（चचि．५．४₹ ）
－ता－स्बी．，अधःकायस्स सुतिः（का सिद्वि．५．今）
चरणयोः स्पर्शाज्ञानम्（ वनि．१．२१）
－त्व－न．，नखमक्षिकामशकादिदेंरावेद्नानभिज्वत्वम् （ उसू．२२．११）
－त्वक्－वि．，सुता नाम बधिरा ल्वग्यस्य सः， बधिरव्वक्（सुसू．₹३．७）
－रूक्षचछ्छवि－ब्ली．，जराशोषे लक्षणविरोषः। यद्रपि सुपस्क्षलं ब्वचि भवति तथापि उपचाराए प्रभायां बोद्बव्यम्＂हीवति छ्रेष्मणा हीनं गौरवा－
रुचिपीडितः，संप्रस्नुतास्यनासाक्षः सुप्तस्क्ष－ मल्च्छविः＂（युड．४१．२०）
－सिरा－द्री．，निः्सन्द्रा सिरा（चचि．२८．३६）
－सुत्त－न，सुप्तवत् सुप्रचेतनम्（चचि．५．५६） सुताइता－स्री．，लक्षण० गात्राणां स्पर्शाजता，सुप्तानि च तान्यल्लानि च，तेयां भावः（ बुज．२९．३५） सुति－त्री，उक्षण० स्पर्शाज़्ता（उसू，२८．२१； कुनि．१．२५；अहसू．6．9९）
－वात－पु．，रक्षावरणकिया सुत्तरा लक्षितो वातः （ अुचि．४．१२）तस चिकिस्सा－सुपिषाते नाम स्पर्शाज्ञातबक्षणे भिषजा पुनःधुनरख्पाल्यं रक्समोक्षः करणीयः। अष्पाल्प्याबजेन वातयकोपो


न स्याद्रिति। इकमोक्षानन्तरं च स घणः आगार－ यूमतैललवणैलैपनीयः（ सुचि．४．१३）
सुपतिभा－त्री．，आसुत्त० सुरा（रा．१४．३०३；
L．2＇r
सुप्रतिप्रित－प．，बनस्पति० उनुम्बरः（ रा．११．१३६；
सुप्रभ－पु．，वनस्पति० पक्मः（ प．३．८८；
प．११₹）
（ सुप्रभा ）－त्री．，वनस्पति० बाकुची（रा．४．२२६；
प．३く）
सुपत्रूम－वि．，निस्तुर्पीभुतः（चवि．५．२५）
सुप्रश्तास्त－पु．，वनस्पति० बनबर्बर्रिका（ध，४．५८；
प． $9 \times 4$ ）
सुप्रसन्नक－पु．，वनस्पति० बनबर्बरिका（रा．१०，८८； प．१४६）
सुप्रसरा－त्री．，बनस्पति० प्रसारणी
（घ．१．२くぶ；प．६६．）
सुफल－पु．，वनस्पति० बद्रम्（रा．99．9•6；प．१८३）
कर्णिकारः（रा．८．३ई६；प्र．प३）
दाडिमः（रा．११．ऽ३；पृ．く२）
आम्न：（ ध．५．३；पृ．१६९）
（ सुफला）－स्री．，चनस्पति० इन्द्ध्वार्णी

> (रा. ₹.३69; पृ. ४е)

कृष्माण्ड：（रा．७．२૬९；पृ．४२）
कदल्डी（रा．99．90६；प्व．9४く）
काइमरी（रा．ऽ．१४८；पृ．२९）
उत्तरापथिका（रा．११．66；पु．१८०）
सुफा－पु．，वनस्पति० इन्दुदी（रापरि．८．१७；पृ．३५८） पल्धिनाहः（रापरि．८．५૬；दू．३६२）
सुफेन－न．，भैषज्य० समुद्नफनः（रा．६．२ १७；पृ．१२६）
सुबाधक－वि．，कृच्छ्रसाध्यम्（ कीटदृश्रम् ）
（ड．सुक．८．४१）
सुबाहु－पु．，राज० यस्पुत्रा राजतैलोपयोगेन गल्यायुर्श्षल－ सुखभाजो वभुनुः（का．फक्ररोग चि．）
सुबीज－पु．，बनस्पति० खस्तिल：（रा．૪．9८०；प．२₹२） बदुरम्（रा．११．१५ड；प．१८३）
सुनुद्धि－पु．，प्राचीनो रसाचार्यः（र．६．४९）
सुभग－पु．，बनस्पवि० अशोकः（रा．१०．२69；
कुर्बकः（रा．१०．४१₹；पृ．६४）
चम्पक：（रा．१०．२३८；पृ．१९९）

न．，शौलेयम्（रा．१२．१३१；प．१११）
पु．，टन्कण्षारः（रा．६．२८；पृ．७३．）
बि．，मनोरमाकारः（ सुशा，૪．৮२）
（सुभगा）－ब्री．，बनस्पति० सुवर्णकदली

$$
\text { (रा. } 19.998 ; 5 . ; 80 \text { ) }
$$

कैवर्विका（रापरि．३．३५；पू．३३२）
भैघज्य० कस्तूरिका（रा．१२．४६；प．१००）
बनस्पति० वार्षिकी（घ．५．१२६；पु．१३७）

शालिपर्णी（रा．૪．११४；प्रु．२३）
नील्दूर्वा（रा．८．२२७；पृ．१६३）
सुरसा（रा．90．6७；中．9४\％）
सुभगाह्वा－सी．，बनस्पति० हरिद्ना（रा．६．८9；प．१८）
सुभगेच्छा－खी．，सौभाग्येच्छा बरीकरणनांछ्धा
（सुक．१．$\gamma-\xi$ ）
सुभद्रा－बी．，बनस्पवि० सडी（घ．६．६७；द．१४）
чमी（रा．८．१५२；प．१८८）
काइमरी（रा．२．१४६；प．२९）
सुंमिक्ष－वि．，धनधान्यसंपन्नम्（असंसू．३．११५）
（सुभिक्षा）－ब्री．，चनस्पति० घातकी
（ध．३．३०；पृ．११३）
सुत्रुभुक्षा（चशा，८．२७）
सुभूतिगौतम－पु．，अणि०（ सुशा．₹．३२）
सुभृङ्प－पु．，बनस्पति० भृद्रराजः（र．११．१०6）
सुभृत－वि．，आंतमेतुरुरम्（ इ．असंचि．१२）
सुमोजक－पु．，चनस्पति० मीहि；
（रा．१६．११३；प．र२२）
सुमकरन्द्－पु．，बनस्पति० कुन्द्द：
（ध．५．१५०；¢．२०9）
सुमझ्नल्य－न．，वनस्पति० चिडा（घ．१．८२；द．२२） सुमद्न－पु．，वनस्पति० आम्रः（रा ११．३；पृ．१७०） सुमन－पु．，चनस्पति० गोधूमः（रा．१६．१५१；पृ．२२७） （सुमना）－बीं．，वनस्पवि० इतपत्री
(ध. ५. १५৭; प. २.२०१)

सुमनत्－्री．，वनस्पति० जातीपुप्पम्
（ड．सुड．३२．२३२）

सुमनस्－न．．वनस्पति० जाती（चसू．३．૪；
सुसू．३७．8२）
（ सुमनः ）－कोरक－पु．，जातीमुकुलकः
（चचि．२६，२४9）
－पत्रिका－स्री．，बनस्पति० जातिपर्नी
（土．३．३३；पृ．Я०२）
－फल－न．，जातीफलम्（सुसू，४६．૪＜4；
रा. १२.६ぃ; प. १०२)
（सुमनो）－सुकुट－न．，बनस्पति० जातिकलिका
（सुस．३७．३9）
सुमनाद्किषाय－पु．，कल्प० जातीसौमनस्यायनीहरिदा－ दिभिः सिन्द：कषायोडयं बमनोपयोगी
（चवि． 4.9 ₹4）
सुसनादिशोधनतैल－न，घणशोधनतैलम्，सुमनारुष्क－ राङोठसपपर्णकलककषायसिंब तैलम् । कफजघृद्बौ भिन्नायां च्रणइोधनाथंमुपयुज्यते
（ d चि． 92. ． $92-9 \gamma$ ）
सुमनाह्धय－न．，खनिज० कांस्यम्（रा．१३．२४；प．२१०）
सुमाल्गिन्－पु．，चनस्पति० भूस्तृणम्
（ रापरि．८．४२；झ．३६०；रा．८．৮२；प．१४३） सुमुख－पु．，बनस्पतिa पर्णासमेद्：दु०＇वनवर्बरिका＇ गुणा：－अयं सुगन्धो नातिकटुकां ढ़ोषोल्केशकरो रोचनझ्य（चस्य ．२७．१し३）कटुरुष्ण： सुगनिध：कफवातमः पाश्वशूलविघश्वासकासदँर्गन्ध्य－
वन्तिभूतहरश्य（ध．8．५6；प．964）
हिं．—वनबबरी．
म．－सुगन्ध आजवला．
बं．—वनबाबुइ तुलसी．
ता．－एल्欠मिथ्चं तुळचि，
पु．，बनस्पति० तुलसीभद्ध：द०＇तुलसी＇
（सुसू．૪६．२३३－३ $\gamma$ ；चक．१．२५；

$$
\text { सुस. ₹ै. } 6<-99 \text { ) }
$$

बर्बशः（रापरि．9०－४८；पृ．३し२）
सिताजंक：（रा．90．64；पृ．984）
सुमुखागत－वि．．मुखपरपरागतः（र．५．१४૪） सुमुप्रि－पु．，बनस्पति० विपमुट्टि：
（ रापरि．૪．३ऽ；पृ．३३८）
सुयूल－पु．，वनस्पति० श्वेतशिग्डु：द्र०＇शिग्रु＇
(रा. v.६૪; पृ. १४२)
（सुमूला）－त्री．，घनह्पति० शालिपर्णी
(रा. ช.994. प. २३)

सुमूलक－न．，चनस्पति० गर्जरम्

$$
\text { (रा. v.३.c; q. } 9 \times 6 \text { ) }
$$

समेघनाद्－वनसपति० मेघनादस्वण्डुर्ठीयो वा
（₹． 99.906 ）

सुर－पु．，भूताधिपतिविदोषः（ असंड．७） वनस्पति॰ देवदाऱः（र．११．९०－९२） （सुरा－）ल्री．，आसुत० अनुद्धतमण्डा，असौ कृरासक्तमूत्र－ प्रहुण्यरोंविकारिणां हिता，स्तन्यरक्तक्षयेपु प्रशास्ता， वालझीच（चसु．२७．१०5）गुणाः－सुस्वादुस्तिक्ता कटुरम्ला सकपायोष्णा तीक्ष्णा रूक्षा सूक्ष्मा ल्यु： दीपनरोचनतुप्रिपुहिह्यद्यसरस्वरवर्णकरी，रक्तपित्त－ दूधणमून्नरोधनकरी，वातकफमी，झूल्याननिद्धाइति－ निद्दाकासाडशोंস्रहणीश्वासप्रतिइ्यायह्रा च
（ब．६．२44 पृ．२५9；
सुसू．४५．१७く－१७९；अहसू，५．६८）
श्रमहराणां श्रेष्ठा（चसू．२५．४०）कृशानामनु－
पानार्थमुपयुज्यते（सुसू，४₹．४२९）
परिपक्नानसन्धानसमुत्पन्वां सुरां जगु：
（चसू．२७．३२३）
पैटी पिश्टभवा सुरा（सुड．૪२．६૪－६५）
काललवण्युक्छा सुरा वातशूले प्रशाम्ता
（ सुड．४२．९२）
शालिपिष्टकृतो मद्यः（सुसू，૪५．१७५－१७६）
－काष्ट－न．，वनस्पति० देवद्वारुः（सुड．११．६）
－कृता－प्री．，वनस्पति० गुद्रनी（रा．३．१；द．द）
सुरसा（र．२．．५२）
－तुङ्ञ－पु．，बनस्पति० सुरपुन्नागः
（रापरि． 90.90 ；पृ．३६く）
－दारु－पु．，वनस्पति० देवदाराः（चसू，३．द）
मह्राकषायवर्गे स्तन्यरोधनगणे एकं दष्यम्
（चसू．૪．१२）
अनुवासनोपगगणे एकं द्रव्यम्

> (चसू. ४.१३; घ. १.७७; प. २१)

वृक्ष० सरलड़ेबदारः，देवान्बः（ सुचि．१ง．૪૪）
－दालिका－ब्री．，वनस्पति० देवदाली
（र．१८．७२－७३）
－दाली－ब्री．，बनस्पति० देवदाली（र．५．१५१） －द्रुम－पु．，बनस्पति० देवदारु；अपसारशामने सिद्दार्थघृते उपयुक्तम्（ मुड．६१．३१）
सहानलः（घ．४．१४२；पृ．१६२）
－ध्रूप－पु．，निर्यास० रालः（रा．१२．१66；पृ．१9९）
－ध्वज－पु．，राक्रधजः，इन्द्दधनुः（चड़．१२．७२）
－नाल－पु．，अनस्पाति० मद्धानलः
（घ．४．9८२：प．१६२）
－पर्ण－न．，वनस्पति० पलाराः
（रापरि． 40.40 ；दृ．₹०）
（－पर्णी ）－त्री．，वनस्पति० पलाशी
（ रा परि．३．४९；द．३३३）
－पर्णिका－ब्री．，वनस्पति० सुरपुन्नागः
（ रा परि． $90.9 \circ$ ；पृ．३६८）
－पुन्नाग－पु．，वनस्पति० सुरर्पर्णिका，गुणाः－मधुरः， रीतः，सुगन्धिः，देवताप्रसाद्नकरः，पित्तनाशानः， भूतचिदावणश्य（रा परि． $90.9 \circ$ ；पृ．₹६८）
－पुष्पी－त्री；वनस्पति॰ अजगन्धा （रा．४．१५३；प्ट．s०）
－प्रिय－पु．，वनस्पति० अगस्त्यः
（रा．परि．१०．१३ पृ．₹६९）
－प्रिया－ब्री．，वनस्पति० जाती
（रा．१०．२३9；प．१९८）
सुवर्णकदली（रा．११．११५；पृ．१४२．）
－मृत्तिका－ब्री．，खनिज० सौराट्री
（ध．₹．१०६；पृ．११६）
－मेद्वा－ख्री．，वनस्पति० महामेद़ा （रा．५．१६३；पृ．३१）
－राजबस्ति－पु．，इन्द्रवस्तिः（सुचि．१८．२६）
－लता－बी．，बनस्पति० ज्योतिपमती（र．२७．११८）
तेजोबती（रा．₹．३९२；पू．६१）
－चल्धभा－खी．，बनस्पति० श्रेतदूर्aा
（रा．८．२३०；पृ．१६३．）
－वारुणी－त्री．，चनस्पति० इन्द्र्वारुणी
（र．२४．१४०）
－श्रेप्टा－बी．，बनस्पति० न्राझी
（रा．५．१४ง；पृ．१५४）
－संभवा－बी．，वनस्पति० सुबचंल्या
（रा．૪．१४૪；पू．१५३）
－सर्षपक－पु．，वनस्पति० देवसर्षपक：
（रापरि．९．४२；पृ．३६५）
सुरकक－पु．，वनस्पति॰ क्षुद्राम्नः（घ．4．s；पृ．१6०）
न．，सुबर्णनैरिकम्（रा．१३．२२३；पृ．१२२）
सुरद्न－पु．，बनस्पति० नारहः（रा．११．२૪；पृ．१७२） न．，लनिज० हिद्रुलम्（रा．१३．४७；पृ．२१५）
（सुरझ्भा ）－स्री．，वनस्पति० कैवर्तिका
（ रा परि．३．३५；पृ．३．३२）
（ सुरद्धी ）－त्री．，वनस्पति० काकनासा
（ब．૪．२५；ृृ．१३३）
－द－न．．बनस्पति० कुचन्दुनम्
（रा．१२．१२；प．\＆8）
－धातु－पु．，खनिज० गैरिकम्
(रा. १३.२३१; प. १२८)

सुरङ्रक－पु．，वनस्पति० कुचन्द्नम्

> (ध. ₹.६; प्ट. ९४)
（सुर्झिका ）－बी．，बनस्पति० पोतकी
（ध．परि．४．4；प्ट．१६८）
सुरटी－स्वी．，खनिज० बभम्（घ．६．१३；पृ．२०८）
सुरतन्न．，खीसंभोगः（र．१．६२）
सुरभि－पु ．，बनस्पति० तुल्सी（सुसू，४母．२₹₹）
गन्धतृणम्（ रापरि，८．૪४；प．₹६०）
बी．，चनस्पति० सुरसा（रा．9०．6८；प．98४）
रुद्धूटा（रापरि．इ．२४，प्र．₹₹१）
पाची（रापरि．१०．४६；पृ．₹७q）
सद्धकी（अहीसू．२०．३७；घ．₹．१३५；पृ．१२२）
बर्बरिकम्（रा．१२．१७；पृ．८५）
सुरा（ध．₹．३७；पृ．9०＠）
बकुलः（रा．१०．२६२；पृ．२०२）
शमी（रा．८．१५२；प．१८८）
वम्पकः（घ．५．१४२，पू．१९९）
कढृस्ब：（रा．S．960；里．990）
प्राणि० गौः（ सुड，भ७．३；र．३०．६८ ）
निर्यास० रालः（र．१८．२१－२८；रा．१२．966）
गन्धरालि：（रा．१६．१३；पृ．२२१）
ग्रण्मी（घ． 4.980 ；पु．१२く）
वि．，सुगन्धिः（सुसू，४६，३४६）
－गन्ध－न．，वनस्पति० तमालपन्रम्
（रा．६． 60 ；प．＜०）
पु．，खनिज० गन्धकः（र．२२．१६७）
－（गन्धा ）－र्री．，बनस्पति० जाती
（रा．१०．२३१；पृ．१९८）
－त्रय－न．，खनिज० हरितालमनःरिलागान्धकाश्रेति
अयाणां समूहः（र．२१．१६१）
－त्वक्－ल्बी．，बनस्पति० भह्देला（रा．६． 60 ；पृ．ט९）
－पभा－त्री．，वनसपति० जम्बू：（ध．५．८₹；प．१८५）
－स्नचा－ब्री．，वनस्पति० सह्धकी
（रा．११．१ร५；प．१२२）
सुरमी－ब्री．，वनस्पति० पर्णासमेदः
（चक，चचि．२३，२४३）
वनस्पति० शूकशिम्बा（चस्．५．६५）जम्बू：
（घ．५．८३；प．9८५）
तुल्सी（घ．४．५०；पृ．१४૪）

सुरम्भिका－ब्री．，वनस्पति॰ सुवर्णकदली
（रा．११．११४；द्ट．१४9）
सुरस－पु．，चनस्पति० बुल्सीभेद् द०＇तुलसी＇
गुणा：－पित्तकृव् कफनात्रः पूतिगन्धहा हिका－ कासविषश्बसपपर्व्व ्यूलविनाशन：（चसू．२०．9६९； सुसू．४६．२३२；र．१२．४०－४१）
गन्धतृणम्（ रापरि，८．४४；पृ．₹द००）
निर्यास० मोचरसः（रा．८．२१५；पृ．१८६）
कणगुगुगुः（ रा．१२．१८६；दृ．१२०）
बी．，चनस्पति० नुलस्सी（असंड，४२）
न．，बनस्पति० व्वक（रा．६．७६；प．फ०．）
निर्यास० बोलम्（रा．६．११६；पृ．१९८）
（सुरसा ）－बी．，बनस्पति० कुल्सी
 अस्या रसो नेत्रोगेपूपयुज्यते（ अषंड．२०）
मिश्रेया（रा．४．६；ष，६९）
मूर्वां（ इन्दु．असंड，२८）
याइी（रा．५．१४८；पृ．१५४）
रास्बा（ रा．६．३९६；乌．६२）
（ सुरसी ）－ब्री．，बनस्पति॰ श्वेवनिग्रुण्डी
（ सुसू．३८．9く）
－पन्रक्षार－पु．，सुरसापन्राणि दर्श्वा कृतः क्षारः （चचि．१८．9७9） －पुष्प－न．，बनस्पति॰ बुलसीमअरी（र．२७．११९） －प्रसव－न．，वनस्पति॰ सुरसमंजरी（इन्दु．असंड，૪૪） －मअ्जरी－बी．，पर्णांसभेद़ः（चक．चचि．२₹．१०१）
सुरसाग्रज－न．，वनस्पति॰ सुरसपुण्पम्
（इन्दु．असंड，૪३）
तुल्सीप्धवम्（सुक，८．६८）
स्रुरसाद्विक्राय－पु．，द्यक्यकायः आस्थापनाथ्थमुपयुख्यते （ घुचि．१9．，）
सुरसाद्विगण－पु．，दृव्यगण० सुरसा ₹्वेतसुरसा फणि－ ज्सकार्जकमू सतृणुणुगन्ध क्षुगुसकालमालकुठेरक－ कासमर्देक्षक कखरपुप्पवि उक्रकट्फल्युरसीनिन्गुग्डी－ कुलाहलोन्दुर्कर्णिकाफझ्ञी प्राचीबलकाकमाच्यो विषषसुष्किक्षेति（ सुसू，३८．१८－१९）
सुरा－प्री．，शालिपिष्टकृत मघं（ अहलु．५．६५）
－कल्प－पु．，धासुत॰ माषशालिपिपकृतं बैरेचलिकमूल－
भाविंत मद्यम्，लोहितवर्णा विशकिण्वकल्फेन
किज्ञित्कलुपा（ड．सुसू．$\gamma \gamma . ३ 9-३ \gamma$ ）
－कोष्ही－बी．，मधनिर्माणाय कृता कोछी（र．७．ई）
－मण्ड－पु．，न．，सुरायाः उपरितनोडच्छो भागः （ड．भुज．२८．४）
－मेह－पु．，रोग० फफलोऽयम्，अस्मिन्बरः सुरानुल्य－ मुपरि प्रसन्नमधः सान्द्धं मेइति（अरंनि．१०．१३） असिम् निम्बकषाय उपयुन्यते（गुचि．११．९； मुनि．६．90）
सुराख्य－न．，बनस्पति० देवददाहः（ सुड．४१．४८）
सुरानन्द्न－पु．，रसाचर्येंदु सतविश्रतिसंस्याकेष्बन्यतमो
रससिद्विप्रदायक：（र．१，२－५）
सुरायस－न．，खनिज० कान्तलोहम्（र．१५．६८）
सुराह－न．，वनस्पति० हरिचन्दन्नम्
सुराह्क－पु．，वनस्पति॰ बर्बरः（रापरि．१०．२८；दृ．३७२）
सुरालय－प．，देबग्गूहम（ अहासू．२．३८）
सुराल्रा－बी．，ननस्पति० अतिबिषा
（इन्दु．अंसंड．४૪；अहसू，१५．४）
सुराश्रूक－पु．，धान्य० कुलित्यः（घ，६．904；प．२२८） सुराम्रूज－पु．，घान्य० मुऩः（रा．१६．१२३；पृ．२२४）
（ सुराम्र्रजा）－ब्री．，लतिज० सौराब्री
（घ．₹．१०५；पृ．११६）
तुवरमृत्तिका（ युचि．१．६०）
सुरा््रेन्भवा－बी．，खनिज० सौराए्र्रिका（सुचि．२५．३द） सुरासच－पु．，आसुत० तीवमदों बद़नप्रियो बात्नक्ष । यसिक्ञासके जलस्थाने सुरा एवोपयुज्यते，स सुरासबः（चसू．२७，१८6）सुरया सूयते तोय－ कार्यु क्रियते यसिन् सः（सुसू．४५．१८७） सुराद्ब－पु．，बनस्पति० हरिदुः（रापरि，e．२६；पृ．३६६） देवदारः（चसू．३．३；ध．१．७६；पृ．२४）
सुरूप－न，，वनस्पते॰ वूलम्（रा．९，८६；द．१८१）
（ सुरूपा）－ब्री．，बनस्पति० वार्षिकी
（घ．प．१३६；登．१८，
भालिपणीं（रा．૪．११५；पृ．२३）

सुरेचन－पु．，योग० अहौ भागा निस्तुपजयपालस， गुण्य्याध्बयो，मरिचगन्धकाम्यां दौ है।，टंकणादेक： पारदाध्घैक हृत्येतेषां मर्द्नाज्ञायते। मात्रा－गुजा। अनुपानम्－दीताम्बु । फलम्－गुल्मजलोदरहीए－ नाशः（र．११，₹）
सुरेखेज्या－बी．，बनस्पति० बाही़ी
(रा. ५.१४८; पृ. १५४)

सुरसा（रा．१०．．७७；पृ．१४४）
९१८ [सुरेन्द्र ] आयुर्वेदीय-शान्दकोश: [ सुर्ण ]

सुरेन्द्र-न., सुवर्णम् कुटजमिल्यन्ये, वाद्यम्रलेवाथुमुपयुज्यते ( ह. सुक. ₹..१४-१५)
सुरेन्द्रकम्द्-प., बनस्पति० त्रज्रकम्द्: (घसू.४६.३०५) सुरेशालुत्र-न., रोग० भ्रुद्कोशरोगः, इन्म्ुसम्
( चसू. ३.6)
सुरेश्र्वर-पु., इन्म्नः (चसू. १.२१)
सुरेप्य-पु., बनस्पति॰ बसुकः (रापरि. ५.३७; qृ.३૪३) सुरपुन्दागः ( रापरि. १०.9०; वृ. ३₹८)
सुरेप्टक-पु., निर्यास० सज्जकः (रा. ३.२०५; पृ. १९૪) सुलघु-वि., नितरां लधु सुपचत्वेन अगुए यथा पुराणरक्षशाल्यादि ( 5, सुउ. ₹९.१४५)

( गुड, ३९.908-904)
सुलल्खितस्बरूपम्-अधःमवृच्तनातपुरीषमूतः, बुभुक्षातृडसढः, अ अनौरवाड़िरहित: प्रसक्वान्तः करणः, प्रसन्नेन्द्रियः सर्वीक्षमः पुवं लक्षणको नरः सर्वान् लड्बूनगुणान् सम्यगासवानितित ज्रेयम् (सुड. ₹९.90\%-904) सुलभा-प्री., बनस्पति० घूम्नपत्रा
( रा. परि. ४.६; पृ. ₹४०)
मापपर्णी (रा. ₹.१७२; प. ₹२)
बार्षिकी (रा. १०.२२९; द. १२८)
सुललितचक्षुस्-वि, किज्चिन्मिलितलोंचन:
(ड. सुज. २७.८)
सुलोमन्-्र्री., चनस्पति० ताही
(रा. परि ₹.₹є; प. ₹₹२)
सुलोमा-खी., बनस्पति० मांसी
(रा. १२.१३९; प्र. १५३)
सुवंशा-पु., बनस्पति॰ न्वेतेक्ध़:
(रा. १४.9८9; प. १५८)
सुवकन्र-पु., वनस्पति॰ सुसुखः (घ. ૪.५८, पृ. १४५) सुवद्न-पु., बनस्पति॰ सुमुखः ( घ. ४.५८; पु. १४५) सुवर्च-पु., सनिज० सर्जिकाक्षारः (ध. २.२०; पृ. ८२) सुवर्चल-न., क्षार० संचलम् ( र. १८.१८५) (सुवर्चला)-खी., बनस्पति० आदिलयकका
( युसू. ૪६.२६२, चचि. १९.३२) सूर्याबत्ते
( सुसू. ३७.३०)
गाही (रा. ५.१४ง; ६. १५४)
सुवर्चिक-पु., खनिज० सर्जिकाक्षारः
(ฯ. २.२०; g. ५२)
( सुवर्चिका )-ब्री., स्रनिश० सर्जिकाक्षार:
(चस्. २.२३; नुचि. ६.१२)

सुवर्ण-न., खनिज० पाधिनद्रृच्येखेके, दिएगग्रम् (चसू. १,७०) च्रजाद्यिगणो एकम् (ुसू,३८.६२) गुणाः-स्वादु हृ्यं हृंहणीयं रसायनं दोष्नत्रयापहुं रीती चध्रुष्यं विषसूदनं च ( गुसे. ૪६.३२६) स्निम्धं कषायं च (असंमू. १२.१२) रच्यच्चुप्यागुप्यकरं प्रत्ञाकरं यीर्यकरं स्वयं कान्विकरें च (घ. ५.9; ६.२.4) तस शोधनम्-सैन्घकगैरिरेंकण सह सुयर्णंपत्राणि कर्पयमाणानि खरावसंत्ं कुखा प्रहरार्धपर्यन्तं ध्मापयेत्। एवं सुउण्ण पूर्गवण्ण भवर्ति (र. ५.१५) तस्स मारणम्- प्रथमतः कण्टकबेश्यानि सुदर्णपत्राणि क्रत्वाडनन्तरं तानि पन्राणि बीजपूररसमर्द्रितेन पारदभस्मना लेपयेत्। ततः द्रासंख्याकानि कक्षुप्युटानि दातब्यानि। एभिद्दृश्रुँौः सुवण म्रियते (र. ५.१6) गुणाः-भायुणकरं स्सृतिकरमखिल्लब्याधिविष्वंलि भूताबेरम्रशान्तिकरं गरहरं

 करं रु्यं द्दीपनं स्वादुपाकं च (र. ५.१२-१३)
 सुउर्णजमेतन्दूर्म कहुघृतोपेतं द्विगुजोन्मितं लीढं सनुणां क्षयाक्सिबदनं श्वासं कासमरीचिच चृनित ।
 पथयं सर्विविपापहं गरहरं टुपम्रहुण्यादिनुज्ञ (र. ५.२०) अडुछूसुपण्ण नराणां बलं रीर्य च हरति, काये रोगन्नजं कोप्यति। असौख्यकरमपथ्यमेतल्सदोषं मरणं करोाति (र. ५.२३) तस्य दुति-विधानम्-मुवर्ण बहुकालपर्यंन्तं मण्द्यकास्थिनसाट्रहगललेख्द्रगोपकानां प्रतीवापेन अचरूपं तिर्टात। देवदाल़ीफलद्वैर्भावितं सुर्णर्णसमानमिन्द्रगोपचूर्ण सुर्णंण जलबवत् दुतं दवरूूं वा करोति (र. ५.२१-२२) बेधजं सुवर्गम्-पारवृदेधेन संजातं सुपर्णम् (र. ५.99) असम्यक् मारितं सोधित च चुयर्णं सौख़यं बीयं वहलं च हृन्ति रोगसमूहं च करोति (र. ५.१४०)
मान॰ दंश्नणन्दयमितो मानविरोपः, कर्ष इृति याबत् (चक.१२.९.) कर्षः (ड. मुचि. ३१.०; असंक. ८) खनिज० सुर्णरंगैरिकम् ( य. उ. Ү५. ३९)
बनस्पति॰ नागकेसरम् (रा. ६.७४; पृ. ७९.) इनस्पति॰ कणगुगुलुः (रा. १२.१८६; पृ. १२०)
（ बुपर्णा）－ब्री．，बनस्पति॰ सबंक्षीरी
(रा. ५.३द4; पृ. ५6)

इन्म्भवारणी（ रा．३．₹८१；पृ．५．८）
हरिदा（रा．६．५४；प．१८）
－कद्ली－बी．，वनस्पति० कदल़ी
（रा．११．99४；पृ．१४е）
－कृष्टी－घ्षी．，खनिज० हेमक्षी（र．८．९）
－केतकी－ब्री，वनस्पति० केतकी
（ध परि．4．9；पु．२०\％）
－क्षीरा－ब्बी．，वनस्पति॰ सूर्यमण्डलाकारपुप्पा （चचि．१．（૪）－6）
－क्ष्रीरिका－स्री．，वनस्पति० सर्वक्षीरी
（ध．१．२४२；पृ．५७）
－क्षीरी－की．，बनस्पति० अनन्तासरझापन्रा सेयं विरे－ चने उपयुज्यते（ युसू．₹९．४）
－गैरिक－न्न．，खनिज० गुणाः－स्वादु कपायं शीतं स्निग्धं नेह्यं रक्षपित्तहिध्याबमिविपरक्तविकाइहरं ज （च．₹．१७०；पृ．१२८）
－चूर्ण－न．，गरातें शारंराक्षौद्युत्तें हैहार्थमुपयुग्यते （असंड，४०）
－स्वच्－पु．，वनस्पति० भारववधः（अहस्．२१．१५；）
－धातु－ु．，खनिज॰ राजाबतःः（ध．६．६०；पू．२१凶）
－नकुली－ब्री．，बनस्पति० तेजोघती
（रा．३．३९२；पृ．६१）
－पुष्प－पु．，बनस्पति० राजतरर्णी
（रा．90．२४६；पृ．२००）
－प्राशा－पु．，योग० सभुसर्षिर्युंतसुवर्णावहेहनम्
（कासू．लेहाष्यायः ）
－माक्षिक－पु．，बनिज० माक्षिकम्（चचि．৩．७१）
－मापक－पु．，मान० मध्यमाः दादराधान्यमापाः
（ सुचि．3．，6）
－मृत्तिक－वि．，सुवर्णचर्णा मृत्तिका यर्मिन् भूमिभागे
विद्यते，सः（देशः ）（चलू．१४．६६）
－मोचा－ब्री．，बनस्पति० सुवर्गकदली
（रा．११．११४；पृ．१४९）
－यूथा－स्री．；बनस्पति० यूयिका
（घ．५．．१४९；पृ．२००）
－रम्भा－घी．，वनस्पति० सुवर्णकदली

> (रा. ११.१9४ प. १४४)
－लतिका－ब्री．，वनस्पति॰ ज्योतिम्मती
（ध．१．२६๒ g．६१）
－रौल－पु．，मेखपर्वंत：（र．२．，०s）
－सूची－ब्बी．，सुवर्णमयं सीन सरेक्रम्（टुंचि．२९．१） सुपर्णक－न．，खनिब० पित्तलम्म（ध．६．१८；पृ．२०६．）
（सुवर्णिका）－सी．，वनस्पति० हेमा
（रापरि．₹．१₹．；घ．₹₹०）
स्रुवर्णार－पु．；बनस्पति० कोविद्वारः
（रा．90．२9\％；q．४s）
सुवर्शा－बी．，वनस्पति० वार्षिकी

> (ध. ५.৭ই६; पु. १९凶)

सुवर्प्मन्नवि．，सुसारः（ कर्णःः ）（ इन्डु．असेंड．२२ ）
सुबह्धरी－ब्री．，बनस्पति० पुम्रद़ात्री
（रापरि．३．૪४；पू．३३३）
सुवल्लिका－ब्री．，वनस्पति० जन्कुका
（रा．३．१२९；पृ．१५१）
सुवह्ध्रिज－न．，भैषज्य० ग्रवालम्（च．६．६૪；ृृ．२१८）
सुवद्धी－सी．，वनस्पति॰ बाहु．ची（ध．१．१६५；द．३८） सुचसन्त－पु．，वनस्पति॰ अतिमुक्कक：
（ฯ．५．१५३；पृ．२०१）
（ सुुवसन्ता ）－ब्बी．，वनस्पति० वासन्ती
（च．५．१₹९；पृ．१९८）
सुवहा－बी，．बनस्पति० दोफालिः（चवि．，५．२१； रा．४．9२9；दृ．१५०）
त्रिशृत्（ चसू．४．९）
रास्ता（चसू．४．१9）
गान्धनाकुली（सुचि．शง．४०－४9）गोधापदी （ร．ुुड．प9．२₹．ध．8．904；д．9५५）
सहकी（रा．११．१९५；द．१२२）
हंसपादी（रा．५．今६६；प．१५६）
सुसल्रीक्न्द्ध（रापरि．५．५८；पृ．₹प२）
र्द्नडाटा（रापरि．३．२૪；घ．३३१）
उत्तमकारिणी（इन्दु，असंउ．૪૪）
सुवाचिका－घी．，बनस्पति० अजमोदा（रा．६．१५१；
सुवान्त－वि．，सम्यक्र बान्त्तः（ पुख्ष：）（असंसु，३．८५） सुवास－पु．，वनस्पति० कद्व्ब：（घ．५．१०४；पृ．१९०） सुविभक्त－वि．，सुष्यकः（ सुसू．प．८）
नात्र－वि．，सुष्टुथ्यग् भूत सकलाइयवः（सुशा．．र．जऽ） सुविरेच्य－वि．，सुखं बिरेच्यो नाम विरेचनाईः： सुखविरेकः（चसू．१३．५९）
सुविप्परा－बी．，बनस्पति॰ गुण्डासिनी
（रा परि．С．६६；पृ．३६३）


सुवीरक-पु., घनस्पति० एकवीरः
(रापरि. ८.८; पृ. ३५し.)
सुवीरज-न., खनिज० अङ़ननम्
(घ. ₹.१५9; प. १२५)
सुवीराम्ल-न., आसुत० मय्यम्
(ध. ६.२५9; प. २49)
सुवीर्या-ब्री., वनस्पति० शातावरी
(रा. ४.४૪२; दृ. ६७)
निर्यास० नाडीहिन्ञु ( रा. ६.६૪; पृ. 6८) सुत्तुत्तक-पु., वनस्पति० दर्भः (घ. ४.१३३; पृ. १६१) सुतृत्ता-ब्री., बनस्पति० रातपन्नी
(ध. 4.949 ; ष. २०१)
सुवृत्ति-ख्री., वनस्पति॰ सूरणः
(धपरि. ४.६; प. १६८)
सुवेगा-ब्री., बनस्पति० तेजोवती
(रा. ३.३८₹; पृ. ६१)
सुव्रत-पु., बनस्पति० बसुकः (घ. ४.१९; पृ. १३८) सुराल्य-पु., निर्यास० सदिएः (रा. ८.३१; पृ. ११) सुशाक-पु., वनस्पति० तण्डुल्रीयक:

> (रा. ५.१ज4; प. १५०)

चश्कु: (रापरि, ४.१८; प. ३३૬ )
न., वनस्पति॰ आर्द्रक् (रा. ६.१३३; पृ. ८७) सुशाक्र-न., वनस्पति० आर्द्रकम्
(घ. २.64; प. ८6)
सुशालि-ब्री., वनस्पति० घीहि:
(रा. १६.s९; q. २२१)
सुशाल्यक-पु., वनस्पति० नीहि:
(रा. १६.१०૪; प. २२२)
सुरिखा-ल्री., वनस्पति० बर्हिचूडा
(रापरि. ५.१३; पृ. ३४१)
सुशिसिबका-ल्री., वनस्पति० असिशिम्बी
(रा. परि. 6.今ט, प. ३५५) सुरीत-पु., वनस्पति० फक्ष्षः (रा. ११.१२५; प.१८५) सुशीता-ल्री., वनस्पति० शतपन्री
(घ. 4.949 पू. २०9)
सुश्रीका-ब्बी., वनस्पति० सह्धकी-
(रा. ११.११६; पृ. १२२)
सुक्षुत-पु., विश्वामित्रमुनिपुन्नः, प्राचीनः शल्यतन्रकर्ताधन्बन्तरिचिश्वामिन्रसुताय सुश्रुताय भायुर्वेदनुपदिप्रवानिति गार्डे इति शब्द्कल्पद्नुमः, पित्तुराइ्यया सुश्रुतः कार्शी गतस्तन्न दिवोदासो नाम कारिराजः

साक्षाद् धन्नन्तरिरायुरेंदविदांबर असीच्, तस्माद् आयुर्वंदं गृहीवबान्। अनन्तरं सुशुताद्याः काशिराजशिष्याः संवं सं तन्न्र कुतबन्वस्तन्र सुधुतुतन्रं गुणवत् सत् "सुभ्रुत" हृति नाम्ना जर्गति विस्यातमभूप् ( सुसू. १.₹)
-संहिता-ल्री., सुश्रुतमहर्षणा कृता शल्यत्रप्रधाना आयुवेंदीयसंहिताऽस्यां घट्स्थानानि वर्तन्तेसूत्रस्थानं निद्वानस्थानं शारीरस्थानं चिकिस्सास्थानं कल्पस्थानमुत्तरतब्रं चेति । तन्र सूत्रस्थाने पद्चर्वारिंशद्ध्यायाः, निद्दाने पोडशा, शारीरे दश, चिकिस्सिते चत्वारिंशाव, कले अट्रो, उत्चरतन्त्रे पट्पट्टिरिति ( सुसु. ₹.₹) समाहुस्य शतोत्तरघडरीतित
सुश्वेता-बी., वनस्पति० लक्ष्मणा (ध. 98\%. पृ. २५) सुपमा-वि., सुशोभना (चइ. ७.८)
सुपवन-न., ( परिव०) सह़्नम् (चसू. १८,७)
सुपवी-बी., वनस्पति० जीरकः (थ. २.4९; 9. 69) शाक० कारवेद्धकम् (चक, १.२२; अहस. १५.96) पानीयवव्ही (सुचि. ५.१२; र.१२,ई८)
सुपिर-पु., द्न्तरोग० दन्तमूलेपु जातो रकपित्तजो रुजागुक्तो लालाघार्वा द्न्वमांसग्रश्रातनश्व यः श्वयधुः, सुषिर इति नाम्ना व्यपदिश्टः (असंड, २५) सु( षिरा)-ख्री., बनस्पति० नलिका (घ. ३.४₹. प. 90૪)
चच-न., सौषिर्यम् (कास. २.५)
सुषिराख्य-पु., वनस्पति० बंशभेद़ः रन्धयुक्तबंशः
(रा. ৩.२१६; पृ. १६२)
सुपूयन-(परिब०)-न., सह़नम् (चसू. १८.6)
सुपेण-पु., चनस्पति० चेतसः ( घ. 4.99६; पृ. १९३) न., बनस्पति० करमर्दः: (ध. ५.१०२; द. १३०) सुषेणी-त्री., बनस्पति० त्रिद्धृत् इ्यामा
(घ. 9.२४२;प. ५०) सुसंगुप्त-वि., अतिशयेनाहइयम्, पटादिना आच्छाद्वित ₹वम् ( सुसू. ૪६.૪૪०)
सुसंयत-वि., सुपु बौल्यादिदोषरहितः, आयत्तपरिधानादिकः (ड. सुक. १.१४-१६)
सुसंसक्टृत-वि., अक्रिध्वर्णश्रुतिकम् ( सूत्राक्षरम् ) ( सुसू, ३.५४)
-बन्ध-पु., पारद़बन्धः, विष्णुक्रान्तायौपधेरप्रसूतायाः गोर्मून्नेण पिथो वाल्डुकायन्न्रे पाचितो लोहादिभिर्मर्दितः पुनरपि घालुकायन्रे पक्कः पारदः
[ सुसंस्यित ] आयुर्वेंदीय-शान्दकोशः [सूस्मपप्नान्तरा] ९२१

सुसंस्थित-वि., शोभनाकारम् ( गाख्तम )
(ड. सुसू. ८., ४४)
सुसंहत-वि., सम्यक्संहननयुक्तम् 'तत्र समसुविभन्तास्थि भुबद्सनिध सुनिविएमांसरोणितं सुसंहतं शरीरमित्युन्यते (चवि. ८.११६)
सुसमाहित-वि., सावधान:, अवहितचित्त:
( घुचि. ३.२६)
सुसाध्य-वि., सुखसाध्यः (अहसू. १.२२)
सुसार-पु., वनस्पति॰ खदिरेदेदः रक्रखदिए
(रा. ८.३६; पू. १२) द०० 'खदिर' सुसिद्वक-पु., निर्योस० सर्जक: (रा. ९.२०५; द. १९४) सुसेना-बी., ग्रहातृ० (असंं. ४)
सुस्रवा-बी., चनस्पति० सल्करी (ध. ३.१३५;वृ. १२२) सुस्वर-पु., भैपज्य० राब्बः (घ. ३.१५२; पृ. १२०) सुह्टत्परिपद्-बी., परिपद्० न्रिविधपरिपदां मघ्ये प्का, सा च मिन्रभाबनया संमिलिता बैय्यानां सभा
(चबि. ८.२०)

सूकर-पु., वनस्पति० कन्द्भेद्धः बाराहीक्द्दः (र.१९,८९) पहु० तन्मांसगुणाः-उण्णम्, स्तिग्धम्, गुरू, श्धेंणं, वृष्यं, बल्यं, रुचं, स्वेद्ममामघं, वातमं, श्रमझ्वे च; ग्रामसूकरजमांसगुणाः-गुरूरं मेदोबलवीर्यंनिद्नास्यूल्त्वदार्ब्बक्छत्र्(च. ६.३९५; प.२६९) तदूसा महायोन्याख्यब्यापदि पूरणाथं, बातासुग्दरे पानार्थ चोपगुज्यते। तद्रसा मजा च निरबमण्याल्ये गुद्बरोगे परिषेकार्थमुपयुन्येते (असंउ.३९) (सूकरी )-ब्री., वनस्पति० कन्द्येदे, वाराहीकन्द्ध: (रा. ५.१३४; असंशा. १२.९; पृ. १५२)
-कन्द-पु., घनस्पति० कन्व मेदःः बाराहीकन्दः
(रा. ४.१३५; पृ.१५२)
-पाद्विका-ब्री., वनस्पति० दधिgुप्पी
(ध. १.१५३; q. ३६)
-बालक-पु., धान्य० शालि: (च. ६.७१; पू. २१९) सूकरेण्ट-पु., वनस्पति० गुउक्द्दः
(रापरे, ८.६₹., qु. ३६२)
सूक्त-न., आसुत॰ तद्रुणाः-मधुरं, तिक्वमम्लमुणं, तीक्षंग, लघु, कडु, रव्तपित्तकरं, पाचनं, भेदनें, मूतलं, हघं, रोचनं, कफपित्तथ्नं पाण्डुक्नमिशिरोरोगनासिकाढुर्गे्ध्धनारानम्
(ब. ६.२४६; प. २५; अहसू. ५.७६) सूक्षम-पु., गुण० सौक्ष्वयुक्तः गुणविशोष:, स्यूलविपरीतो गुणः, सुक्ष्मस्रोतोगामी गुणः(चसू. १.५९) आ. को. से. ११६

स्रोतोनुसरणरीलः आम्मेयद्यन्यस्य गुणेप्वेकः (सुस्. ४१.३. (३); सूक्ष्ममार्गानुत्रवेशी (ड. सुक. २.११—२०) अवगाहक: (मसू. ४६.५२१)

विवरणे शक्ति: ( हे अहुसू, १.१८ )
( सूक्ष्मा )-ब्री., चनस्पति० करणगी
(रापरि. १०.२७; g. ३७०)
आकाशामांसी (रा. १२.९५ प.. १०५)
-घण्टिका-घ्री., बनस्वति० श्रणपुप्पीभेदः ₹०
'शणणुर्प्पी ' (रा. ૪.३००; प. ४८)
-त्गड्डुल-पु., वनस्पति० सस्तिलः खसखसः

> (रा. ૪.भ८०; gू. २३२)
-तुण्ड-पु., आसेयकीट॰ अयं भ्यकतुण्डबिष:
( मुक. ३.५ असंड. ४३)
-दन्ता-कि., सूक्ष्मा दन्ता यस्याः सा (मुनुण्डी)
संदूंशयन्न्रवाच्या (अदस्. २०.३) -दर्शान-न, सूक्ममनिरीक्षणम् ( असंसू. ३.२५)
दुल-पु., वनस्सति॰ देवसर्वपक:
(रापरि. ३.२२; पू. २६७)
-दला-बी., वनस्पति० धन्व्वासः
(रा. ३.२०; पृ. १०)
-निरीक्षण-न., अवितनुविययस्य प्रेक्षणम् नेत्ररोगहेत्वन्यतममिद्दम् ( सुड. १.२७)
-पत्र-पु., बनस्पति॰ घम्वयासः
(रा. ३.२६; पृ. ११)
खवेक्षुः ( रा. १४.१८९; दृ. १५९)
सुरपण्णः ( रा परि. १०.५०; पृ. ३७२)
धान्यकम् ( रा. ६.९८; दृ. ८२)
(-पत्रा) -ब्री., वनसपति० क्षुदोपोदकी
(रा परि. ५.७६; पू. ३७३)
अन्यादोडी (रा परि. ૪.૪१; पृ. ₹३८)
बृद्धाहः (रा. ३.९५८; दृ. ११५)
शताबरी (रा. ४.૪३८; पृ, ६心)
बन्यजीरः (ध. २.७२; पृ. ८३)
(-पत्री )-म्री., बनस्पति० आकाशमांसी
(रा. १२.९५;号.१०५)
-पत्रक-पु., बसस्पति॰ बदरम्
(रा. ११.१६ु; पृ. १८s)
बनबर्बरिका (रा. १०.८८; पृ. १४६)
-पत्रान्तरा-ख्री., वनस्पति० विष्णुकान्ता
(घ. ૪.१9५; प. १५०)
－पत्रिका－ब्री．，वनस्पति० श्रतपुष्पा （रा．र．द．；पृ．६९）
－पर्णी－प्री．，घनस्पति० सूर्ष्मपुप्पा，आणपुप्पीभेक， द०＇\｛ाणुपुपी＇（रा．૪．३००；प．४е）
－पिष्पल्डी－श्री．，वनस्पति० बनपिप्पली （रा．द．१२२；¢．८६）
－पुण्पा－ब्रीं．，बनस्पति० राणपुव्पीभवः द०
＇राणपुव्व＇（ रा．૪३००；पृ．૪く）
－पुफ्पी－बी．，ग्नस्पति० श्राधिनी
(रा. ३.₹८9; प. ५९)
－फल－पु．，बनस्पति० बद़रम्
（रा．११．9४६；पृ．१८९）
भूकर्बुद़ारः（ रा．११．१५०；पृ．१८८）
－चदरी－ब्री．，बनस्पति० भूबदरीभेदः न०＇बदर＇ （रा．११．१६२；पृ．१८३）
－बीज－पु．，वनस्पति॰ खलिल：ससखस：
（रा．४．98．० प．२₹२）
－मूला－बी．，वनस्पति० बलामोटा （घपरि． 8.9 ；पृ．१६८）
－लोचना－वि．，अल्पद्वारजालका（कुटी） （चबि．१．१९）
－बह्ही－क्री．，वनस्पति० वाली （रापरि．३．३ज；पृ．३३२）
जन्तुका（रा．३．१२८，प．१५१）
कारबल्धी（रा．५．२७く；पृ．४५）
－राख－पु．，वनस्पति० ज्ञालबर्डरर：
（रापरि．८．9ヶ；पृ．३५७）
－शालि－स्री．，घान्य० मीहिमेदाः द०＇हीहि＇
(रा. १६.३२; प. २२१)
－सागरगामिनी－बा．，बनस्पति० सूक्ष्मैबा दृ०
＇प्ला＇（रा．६．६९；पृ．७6）
－स्योतस्－न．，शारीर० अणुन्नोतः，नामिक्ष रोमकृपाश्य सूक्षमब्रोतांसि（ काशाशररीरबिचय）
सूक्मैलै्रा－ब्री．，बनस्पति० प्लाभेदा，दे०＇एला＇

> (ध. २.૪૪; प. ५く)

सुचक－मि．，परानिष्जनकाभिधायकः，कोणजप：，पिज्ञान： （चसृ．6．4६）
पु．，धान्य० नीहिमेदेः द्व＇मीहि＇
（रा．१६．९२；पृ．२२१）
सूचन－न．，अंशतो लेशतोडर्थ्यकागानम्（ सुस्．३．१२）
सूचि－त्री，सीवनराक्ष० तीक्ष्णकण्टकाकारो लौहादिमय：
（चनि．३．७）तीष्षणाश्रा सरला，वक्रा，धनुराकारा

इति त्रिप्रकारा，तदिदं सीषनब्यधनवित्रावणो－ पयोगि शान्रम्（ गुसू，८．૪）
－दल－पु．，वनस्पति० कितितारः（रा．र．२०6；
प．₹६）
－पत्र－पु．，वनस्वति० क्षितितारः（व．१．१५५；
9．३६）
－पन्नक－乌ु．，बनस्पति० श्रितिबारः（रा．૪．२०६；
を．₹६）
－सल्किका－ब्री．，बनस्पति० बनमदिका
( (रा. १०.२₹६; प. १९९)
－चक्न－न．，रलन हीरकम्（घ．६．५० ；पृ．२१६）
－रालि－ब्री．，धाए्य० मीहिभेवद，सूद्धमरालि द०
＇नीहि＇（रा．१६．९२；पृ．२२१）
सूचिकापुण्प－पु．，वनस्पति० केतकी（घ परि．५．१；
q． $2 \circ \gamma$ ）
सूच्चिकममरण－पु．，सिद्धयोग० हीरकवैक्ञान्तर्क्भिविषन－
वसागरान्निजारकावंश्वाद्वियक्तो योगविनोष：
（र．१२．七६－८१）
सूची－र्री．，राख्ख० असौ सीवनोपयोगिनी
（चचि．२९．३६，सुचि，२९．9०）म०＇सूचि＇
बनस्पति० दुर्म（र．१८．र७－५२）
कुशः（र．9く．खष－५२）
－कृर्च－पु．，न．，रास्त्र० दु०＇कृर्च＇
（अह्हसू ．२६．२२；अमेंस्，३४．३१）
－क्रूंक—न．，शस्त्र० न०＇क्चर्च（असंड．२く）

（ मुसू，४५．．१५४）
（－पथा）－ब्री．，बनस्पति० गण्ठढूर्वा दू०＇दूर्वा＇
（रा．८．२३४ पृ．१६४．）
－पाश－पु．，सुचिनेत्रन्，सृचिच्छिद्नम्（मुउ．6．9०）
－पिप्पलक－पु．न．，रास्र॰ सूच्याकारः शर्बविशोष：
（चशा．८．३४）
सूचिः सीवना⿺्थं सूं्रं च（चश्रा ५．९२）
सूच्चिस्थापनपात्रम्（चशा．५．१२）
－मुख－वि．，मूले स्थूलो मुखे भणु：（ भगन्ब्रव्नण：）
（ भुचि．८．२७）
पु．，कीट० सविषोडयं，सौम्यः श्रेव्म्रकोपणः， कफविकारान् करोति
（सुक．८．१२－१५；अषं．उ．૪३）
वनस्पति० कुरः（रा．८．२०＜पू．१११）
पारदाधद्धियोग० पारदग्ध्धकहरितालमनःशिला－

मास्किकतुल्यजयपाल्बस्सनाभादियुक्तः，धनुर्वात－ कासशासम्रलापहिक्कामूकल्ववधिरल्बोन्मादापर्मारा－ दिनाशाक：（ट．१२．३९）
－मुखाकृति－वि．，सूर्वीमुस्तवत्－म्रवत्－（ अर्शः：） सूक्ष्माह्कति（ वु नि．२．१०）
－मुखी－बी．，योलिरोग० चातलाहारसेविन्यां जनन्यां कुपितो वायुः खियाः $\because र ् स ख ् य य ो प ा य ा: ~$ योनिमणन्दारां कुर्यांव्，（च सू．१६．४（८））（चचि． ३०३१－३२）त्रिदोषजो रोग：，अविसद्रुचितमुखी योनिः（ मुछ．३८．१९） सूचिवभत्रा－ब्री，योनिरोग० सूतीमुखी （ घुड．३८．१९）
सूर्याद्ध－पु．，वनस्पति० शितिवारः
（घ．१．११५；प．₹६）
सूत－पु．，लनिज० पारद्：
（रा．१३．૪३；र．१．२6 प．२१४）
（ सूता ）－वि．，म्रसूता（अहसू．．．．००）
－राज्－पु．，खनिज० पारदः（ रा．१₹．．४१；पू．२१४）
सूतक－प．，खनिज॰ पारदः（र．१．२२）
 नेत्रपटलरोगनाएकम्（र．२३．५२）
सूति－बी．，पसूत्तिः（र．२．9४४．9४4）
सूतिका－ब्बी．，मूसूता खी（चका．८．४७；उुरा．१०．१६） सूतिका चिकिस्या－सूतिकागा यत्कर्वघ्यम्－याठहैः सिद्धं पयः पानार्थम्，अनच्तरं दश्राहं भोजने हितम्। द़शाहाद्वन्तरं द्वितीयं च द्शादृं रसो भोजने हिवः，दिनवविंशतेरनम्वरं सा सी हमुपथ्याल्पभोजना सती तथा खेेदाग्यद्वपरा सनेद्दान्बलादिकान्मजेत्（ अनु．सुचि．भै，२६－२७）
－ज्वर－ु．，रोग० प्रयूतानां नारीजां ज्वरः， वेगसन्धारणम्ब्यायामाविछेतुभिः सज्ञातो ज्वरः स पडिधः－दोणमेंदेन चतुर्विधः，सन्यागमोलो प्रहोल्थभ；तद्धक्षणानि－खातजज्नरक्षणानि－विपमो－ प्माइमनों जृंभ्भा，रोमईर्षं，कहायविरसास्यता， सीवद्देपोप्णकामिता，दुन्तदर्षः，प्रलापः，पजागरा－ ध्मानाइसक्षेचः चुक्कोट्दारश；पित्तजजरनलक्षणानि－ तृष्णादाहप्रलापन्तमधुपीवस्यनखदन्ताक्षिजिण्मून्रता－ कण्ठरोषकटुकास्यताभ्रमरीताभिलाषः；कफज－ ज्वरलक्षणानि－प्रतिइसायकासष्टीननशिरोर हगगात्रतौर बोष्णाभिकामितामन्द्रोण्मतानिद्दातन्द्राहिमहेष－ मधुरास्यतागाग्रसादान्कविद्वेषक्रक्तमून्रपुरीषताः；

 सृत्णामलाप：，पित्ताद्रिজ्सिसचित्तता，कफाट्हरल्वं
 बा नार्याः स्तन्यं प्रवंतेते，संतृतानि पयोवहानि लोतांसि सन्यमभिघह्येत्। तेन सनयो： सगम्म：；हद्यद्रवः，पिपासा，कुक्षिपार्वक्टीशूलान्न－ मर्द्धिरोरोहतश्न भवन्ति। प्रहजबनरल्क्षणानि－
 तानिद्दानाशकेकालुज्वनाक्कोशानात्जअ्वरसक्षणालि， क्षणेन इयाद्वता क्षणमान्नं सवर्णता च （काखिल．११．३९．६९）तचिकिस्सासून्रमुन्वेदो－ डपतर्पणं युत्त्या पाचनौपधसेवनं कषायोडग्यज्जन सरिज्जर्रकः परमो विधिः（काखिल，११，७५） －रोग－पु．，सूतिकाविकार：，काइयपसंहितायां चतु：－ पहिर्विकारा उक्ताः（का．खिल．9०．9४）
－पप्टी－बी．，प्रसूतायाः पष्ठ दिनम्，वदा पष्णुर्बीं पहीं पूज्ञयेत्（ का．बाल्यद्रचि．）
सूतिकामृत－न．，भैपज्य० सीभाग्यक्रुण्ठि：
（र．२२．११७－२२）
सूतिकागार－न．，सूतिकागृद्दम्，प्राक् चैवास्या नव－ मान्मासात् सूतिकागारं कारयेद्पह्तास्⿰⿰亻⿱丶⿻工二又ारंकरा－ कपाले देशे म्राससहपरसगन्धायां भूसी प्राग्टार－ मुदुग्दारं वा बैल्बानां काष्धानां तैन्दुकै भह्वातकानां वारणानां खाद्रिणाँं बा，यानि चान्या－ न्यपि जाह्वणाः झंसेयुरथर्वंवेद़बिद्त्तेपां；बसना－ लेपना₹्चादनापिधानसंपढुपेत बास्तुविब्याहदय－ योगाझिसलिलोडूलखगचः：स्यानस्नान－मूमिमदानस－ मृतुसुखं च। तन्र सर्षिसतैलम्युसैन्धवसीवर्चहु－ कालविह्ल्बणविउन्नुभ्षणिलिमनागरपिष्पली－ पिष्वलीमूलहुस्तिपिप्पलीमण्ड़कपण्येलालाम्नलीवचा－ चन्यचिच्रकचिरबिस्वहि कुुसर्षपल्गुनकतककणकणि－ कानीपातसीबल्नजमूर्जक्रण्यमें रेय सुरासवाः सच्वि－ हिताः स्यु：，तथाइइनानौ हौ，दे कुण्ड्युसले，दे उलूसले，खरवृृमश्र，हौ च तीक्ष्षणी सूचिपिप्पढकौ सौबर्णराजता，शास्ताणि च तीक्ष्गायसानि，हौ च विल्बमयौ पर्यक्कर，तैन्दुकै स्डुदानि च काष्टान्यमि－ सन्धुक्षणानि（चश्रा．८．३₹ ३४）नवमे मासि सूतिकागारमेनों प्रवेशयेव् प्रशस्ततिध्यादौ， तन्नारिएं आह्मणक्षत्रियनैइयश्रूद्वाणां स्षेतरत्तपीव－ कूषोशु नूमिपद्वदेरोधु बिल्बन्यम्रोधतिन्दुकमझ्लातक－

निर्मिंतं सर्वागारं यथासंख्यं तन्मग्रपर्यद्रमुपलिस－ भिन्तिसुचिभक्तपरिच्छदं प्राग्द्रारं दक्षिणद्बारं वाऽ区्ट－ हस्तायतं चतुर्हस्बविस्तृतं रक्षामदल्लसंपन्नं विधेयम्
（सुशा．9०．4）
सूतिकासन－न．，सूतिकाया आसनम्（ काशा．५） सूतिकागारम्（ कारा．प）
सूती－बी．，प्रसूतिः（ असंशा，૪．३३）
－रोग－पु．，सूतिकारोगः（र．२२．४१）
सूतेन्द्व－पु．，पारदयोग० मुक्काप्रवाल सुवर्णौौप्यगन्धक－ वैक्रान्वादियुक्तः，माश्रा－पश्ञ गुजाः，असौ शुक－ वर्धक：ध्रजभन्न्नाइकेश्य（र．2७．૪३－५१）
खनिज० पारदु：（र．१．३२）
सूतेन्द्रवन्धिन्－पु．，पारद्स्य चाझल्यनाशनेन बन्धक： （ अभकगुणः ）（र．२．३）
सूत्र－न．，सूच्चनात् सूत्रणाच अर्थसंततेः सून्रम्
（चसू．१．२૪）स्वल्पक्षरमसन्द्धिग्धं सारवद्दि－
श्वतोगुखम्（चसू，३०．३१）
तन्तुः（सुसू．५．६）मणसीवनार्थमुपयुज्यते
（अहसू．२९．५३）
－विद्－वि．，शास्बवित्（ सुचि．२．४६）
－स्थान－न．，चरकसंहितायाः，सुश्रुतसंहिताया：， अप्टाइनहद्यसंहितायाः च प्रथमस्थानम्
सूत्रण－न．，सुत्ररूपेण शास्त्ररचना（चसू．१．३४）
अर्थानां यथास्थानं निवेशनम्（ सुसू ．२．१२）
सूद्र－पु．，सूपकारः，अन्वसंस्कारकः（सुस．，૪६．४५४）
सूना－त्री．，वधस्थानम्（ असंसू．३．૪६）
सूप－पु．，आहारद्य० यूबः，मुदादि़िनिमितं क्वाथ इबांज्रं，येन मिश्रितमोदननादि भुज्यते । दालि－ ब्यअन्जनम्（च．स．．२७．२६२）
－धूपन－न．，वनस्पति० निर्योस० हिक्दु：
（ध．२．₹६；प．66）
－श्रेप्टा－स्री．，धान्य० मुड़ः（ध．६．८०；पू．२२३）
सूपविष्ट－वि．，सम्यगुपविशः（ चसू．५．४८）
सूपौद़न－न．，सूपसहितमोद्नं भक्रम्
（ड．सुसू．૪६．$\gamma^{4 \gamma}$ ）
सूप्य－वि．，सूपयोग्यं धान्यम्（चसू．२७，२३）सूपे साधु（असंसू．७．२६）सूपे हितम्，शिम्बी－ धान्यम्（ हे．अहसू．६，२६）सुद्रराजमायादि－ पत्राणि（अरु．अहुसू．६．२૪）
（सूप्या ）－ब्री．，धान्य० मसूरिका
(घ. ६.s५; ఫृ. २२६)
－धान्य－न．，यूपोपयोगि मुद़क्रलथादिधान्यम् （चचि．८．१२く）
－पर्णी－स्री．，बनसपति० विशोषः（असंड，२）
－राक－न．，मापपर्ण्यादिशाकविठेषः（चसू．२6．9く） सूप्यान्नविक्टत－वि．，सुदनाषविकारो विक्रुत्वा सूप्यान्नस्य विकारा भक्ष्याः नाम सूध्याद्बसाधिता भभ्ष्याः（चसू，२ज，२ज૪）
सूरकल्द－पु．，वनस्पति० सूरणः（रापरि，६．ง；प्ट．१६९） सूरण－पु．，चनस्पति० तहुणाः－कटुः，इपत्कषायो रूक्षो गुर्लर्विप्टम्मी（सुस्．४६．२०६－२०ง）लघु： （र．२०．२१९）रुच्यो द़पनः पाचनो कफवातल： पित्तहरश्र，（ड）कृमिझूलगुल्मश्वासकासचणर्धर्शोंः （धपरि．૪．६；पृ．१६८）गुदकीलह्रः（सु） झीहनाइानः（र．२०．२१९－२१） हिं．—जहुल्ली मुरण．
म．－सूरण．
ब́．—ओल．
सूरिका－ल्री．，वनस्पति॰ सर्पपः（र．१८，૪ษ－५२） सूरिसत्तम－पु．，पण्डितम्रधानः（ सुसू，४६．५३२）
सूर्ष－न．，मान० शूर्पम्，द्रोणद्वयम्，अपृचश्रारिंशा－ दघिकद्विसहस्नतोलकाः（र．२८．४८－५२）
－पर्णी－त्री．，वनस्पति० सुदूपर्णी माषपर्णी वा （चचि．२६．949） मापपर्णी（चचि．२८．१५9）
सूर्य－पु．，देवता० भास्करः，चक्षुपोडधिद्वनतम， आकाशस्थो ग्रहृविऐोप：（ सुरा．१．6）
（सूर्या ）－सी．，वनस्पति० इन्द्रवारुणी
(रा. ३.३69; و. पद)
－कन्त－पु．，मणि०（चचि．ऽ．१८）श्वेतमणि० सूर्यंकिरणसंपर्केडसाद्वर्निनिष्क्रामति（र．૪．२－३） असौ तिलकालकमषकान्द्रग्रुमुप्युज्यते （असंड．३．७）
－पक－वि．，सूर्यांतपे पक्रम्（सुचि．१．१०८）
－पाद्संताष－पु．，आतपोध्मा（चचि．ง．१६३）
－प्रभा－खी．，अातपः（युड．१९．9－9०）
पारदयोग० भाँँौंहरनीजभह्रातकमझा त्रिकटु－ त्रिफला गन्धककेशारयुक：कल्पोऽयं जठरामिपदी－ पनः（र．१९．३९－४१）
－मका－बी．，वनस्पति० आदित्यमका（घ．४．९८； प．१५₹）
－मारुतिक－वि．，सूर्यमारताभ्यां निग्त्तः रसायन－ प्रकारः वातातथिक：सुखोपचारा अंसेडपि देहस्या－ बाधक：（असंड．४९）
－रस－पु．，पारवयोग० पारद़ो गान्धकस्ताम्रमभकं पिष्पलो डुणठी मरिचं बत्सनाभमिल्यादिना साधितः कल्पोडयं कासादिकः（र．१३．६७）
－लता－स्री．，वनस्पति० आद्वियक्ता
（रा．४．98૪ पू．१५३）
－वर्त－पु．，शिरोरोग० दू०＇सूर्याबर्ते（र．२．．३－५४）
－बह्धी－त्री．，वनस्पति० पडोलसहशापन्रा，यस्याः पत्ररसेनाक्तं मांसं स्विद्बमिव भवति，अन्ये ＇सूर्याचत्र＇माहुः（ ड．सुक，२．४૪－૪६．）अर्कपुष्पी
（ सुसू．४५．१२०）
सूर्यातपपतापन－न．，सूर्यातपेन तापनम् अथवा उब्वीकरणम्（ मुसू，म५－१२）
सूर्यापदृत्ति－ब्री．，सूर्योस्तसमयः（ ड．सुड．२५．१२ सूर्यावर्त－पु．，बिरोरोग० एकादइशशिरोब्याधिव्वेक： （चचि．९．6९－८9）पित्तानुक्न्धो बातः शब्नाक्षिमूट्याटेपु सस्पन्द्वनां रूजां कुर्याव्। सूर्योदयस्य पध्यादुजा भवति। एपा च रूगामध्याह्बं व्रिवर्धिण्णः कमेण डुद्दिशीला मवति। क्षुद्तस्तद्विशोयेण भवति। मध्याह्वात्परं कद़ाचिच्छी－ तेन कढ़ाचिघुण्णेन का सा रवप्रशाम्यति। पचंखूप्यो रोगो नाम्ना सूर्याबर्तः；तन्र बृंहृणं नस्यं हितम्（अहसू．२०．३）तचिकिस्सा नस्सलेप－ परिपेकक्कघयम्यहहिरोबस्लयाद्यो विधातब्या：
（ सुЈ．२६．३०）
पारद़योग० गन्धकताम्रेल्यादियुक्तः कल्प：，असौ श्वासनाशानः（र．१३．५२－५३） वनस्पति० भादिलभक्ता（र．२०．२१३－१४） （ सूर्यावर्ता ）－ब्री．，चनस्पति० आदिल्यभक्ता
（र．११．५२－46）
सूर्यावर्ताद्विगण－पु．，मुध्ययण० सूर्यावर्ककददलवनल्या－ कोशातकीसुरद़ालीशिग्रुबज्रकन्द्नीरकणाकाक－ माच्य：；इलयंयं सूर्याकर्तावदिगण：（र．३．१३२）
सूर्याद्ब－पु．，बनस्पति० अर्क：（घ．४．१३；पू．१३६）
सूर्याब्बय－पु．，बनस्वति० अर्कः（ ध．४．9₹；द．१३६）
सूर्योंद्य－पु．，योग० विषद्रः（ असंज．४०）
सूर्योंद्वतम्रमुक्तजल－न．，सूर्येण पूर्र्मुद्धतं पश्रात्रमुन्तं जलम्（ असंसू．६，४）
सूर्योंपराग－पु．，सूर्यंग्रहणम्（असंसू．₹२．७）

स्पा－बी．，वनस्पति० कासमर्देः（अरु．अहुसू．६．७२）
सुक－न．，शारीर॰ ओछोपार्थियोः सन्धिभागः， षट्रृज्ञाइत्र्त्यद्यनेव्वेकम्（ चशा．6．99）
सुकन्－न．，सारीर० ओष्षान्तः（ युउ．१६．१०）
सकि－स्री．，शारीर० सुक्त（चशा．४．११）
सुक्किणी－खी．，शारीर० ओोट्रमान्तः（ सुड．६०．१₹ ）
सृगालविन्ना－खी．，बनस्पति० पृक्षिपर्णी
（इन्दु．असंज，४）
सुमर－पु．，भानूपमृतः，मदाश्रककर
（चक．चस्，२७．३०）क्रूहचरपगुः，अन्ये महाभ्बाकारश्नमरानृकः（ उ）गतिरीलो मुगभेदः， इति ह्राराणचन्दः（ मुरा．₹．२७）तन्मांसगुणाः－ कपायानुरसं，वातपित्तोपरमनं，गुरु，चुर्कविवर्धनं च（ युस्． 8 ६．9०9）
सप्र－वि．，निमितः（ गुड．३९．१४૪）
－दोष－बि．，घ्युतद़ोषः（पुख्वः）（ड．सुउ．३९．१४४） －पुरीषता－बी．，पररीषोत्सरंगः（ मुउ．३९，८५）
－मूत्रता－ब्री．，मूत्रस्योत्वत्विः प्रशृत्तिश्ध，मूनोस्सर्ज－ नमू（ गुउ．३९．८५；अहसू．५．४७）
－मूत्रपुरीष－वि．，मून्तस्य पुरीषस्य च विसर्गकरम् （ बुचि．६．，द） －राक्रत्－वि．，महानुलोमनः，पुरीपोर्सर्जनकर：
（अहसू．५．．6）
（सुप्पि）－बी．，पारद्योग० गन्थकवारदाम्रक्रुक्तः कर्प： असी अपस्मारनाशक；，（र．२४．२५）दवदृब्य०， गोऽजाइनिनरनारीणां मून्त्र कोणितें शुक्क च

$$
\text { (र. } 99 . \times 6)
$$

सूप्टि－बी，जगत्
－प्रदा－ब्री．，वनस्पति० पुत्नदा
（रापरि．૪．२७；पू．₹३७）
सेक－पु．，सेचनम（ सुचि．२，२૪）धारासेक：（ उ．मुड． २६．५）परिपेकः（अद्वसू．₹०．३८）
सेगुरन्द्दक－धान्य० जूर्णा०（रा．१६．१६२；पृ．२२९）
सेतुबन्ध－पु．，धरणबन्धः（ अवंशा．१२．४）
सेतुमझ－पु．，धरणभझः（ असंश्शा．१२．४）
सेना－ब्री．，यहहमातृ०（असंड．र）
सेन्दिनी－ब्री．，वनस्पति० मृगाक्षी
（रा．七．२५८；g．४२）
सेन्द्रिय－वि．，चेतनम्（चशा．१．१३६）
सेल्डु－त्री．，वनस्पति॰ वनमेधिका
（घ．६．११३；असंसू．．८．9२૪－१२६；प．२३१）

सेवनी－र्ञारीर० सीवनी，तत्संख्या सत，पघ्ख शिरसि， एका जिद्वायामेका झोफसि तर्र दे सेकन्यौौ श्रिरसि साध्वावाभ्रित्य प्रघृतेत，言 ककारिक，एकोपरिस्था ऋज्वीति पश्य（इन्दु．असंशा．५．८v）जिद्वाधोभागे जिह्ताप्रान्मूलपर्येन्तम्（ सुशा．५．94）मेढाद्युद－ द्वारपर्थन्तं गुददाराराद्वदास्सिपर्यन्तं हीणां तु भग－ स्थाने या सा योनिद्वाराद्युदपर्यंन्त गुदात्पश्राद्ध－ दास्थिपर्यन्त्ं च（सुशा．प．94）मेह्नसीवनी－ चछेद्धः，छेदाद्युजः प्रानुर्भावो भबति
（ मुचि．6．३६ ）
सेवाली－श्री．，बनस्पति० आकारामांसी（रा．१२．९५； पृ． $9 \circ ५)$
सेव्य－पु．，बनस्पति॰ पिप्पल：（घ．५．७९；ๆ．१८५） न．，बनस्पति॰ उर्शीरम्（ चनि．६．५०；
（सुउ．४२．१9६）
（सेव्या）－ब्री．，घनस्पति० वासन्ती
（घ．५．१३८；पृ．१९．८）
सेहुण्ड－पु．，वनस्पति० सुक（रा．८．३५५ पृ．५६） सैंहलक－पु．，मिध्रधानु० विन्तए：（ध．६．१९；पृ．२०३） सैंहली－त्री．，वनस्वति० गजपिप्पही
（रा．६．१9९ घ．©५）
सैकतेश्ट－न．，बनस्पति० आदेकम्（ ध．२．＜૪ पू．८6） सैंदुक－न．，काष्टमणि० सिंदुको निगुंडी，तर्काप्ठकतंत रुचं； वट्फलककतमित्यन्ये（ गुड．३१．७）
सैन्धव－न．，लनिज० लवगम् लवणानामअथम् （चस्．२५．३०）सिन्धुदेशोत्थ－ख्यनिज० （घसू．३७．१९）हितर्वेनाभ्यसनीयमेके द्रव्यम् （चसू．५．१२）वदुणाः－मधुरं；ल्वणं（रा） सीतम् ；स्निरघम्，लघु，स्वानुपाकि，हृं，वृथ्यं，
 ङद्दोगनेत्ररोगाद्रणारोचकनाशनम्（घ．२．२५； रा．६．२३，पृ．७२）हिकानारानमू（अड．५०．२४） इबं कफविल्यनं कफच्छेद्नं च करोंत
（असंसू．११．२२）
हिं．－संधनोन．
म．－रोन्दे लोण．
गु．－सिन्बाट्रूण．
बं．－सेन्थवरद्यण．
ता．－₹न्तुवु．
देशे०（चाष．9．45）
－सिद्धतैल－न．，तैल०（चसि，૪．9₹－96）

सैन्धवादिचूर्ण－न．，योग० तहुणाः－रोचनं，दीपनं，
बल्यं पार्ष्योर्ति च्यासकासनुच（चचि．११．८५－८७） सैन्धवाद्रिसिद्दपयस्न्न．，बाताभिष्यन्द्रे सेके

आार्र्योतने वा हितकरम्（ मुज．८．१२－१३）
सैन्धवाद्यअन－न．，अझन० गुक्काश्किपाके उपयुन्तम्त
(मुड. ९.२०)

संरीय－चु．，बनस्पति० कुरण्टकः（युचि，२५．३२．）
सैरीयक－पु．，न．，बनस्पति० श्रेतक्रुण्टकः द०＇क्रुण्टक＇
（ मुसू．२く．७२；असंड．२८）
सैरीयादिंतिल－न．，तैल० सलतिपलितनम्
（ बुचि．२५．२२－२७）
सेरेय－पु．，बनस्पति० कुरण्क्र：
(चसू. १४.३२; घ. १.२.८८ प. ६३)

संरेंयक－पु．，न．वनस्पति० कुरण्टक：
(र. २८.く९; घ. १.२৮८; युचि. पृ. ६₹)

झिण्टी पु．，（र．२८．८३）
कीट॰ तद्रुणाः－असँ सौम्य：ल्केग्मपकोपणश्र कफ－
बिक्छारान् करोति（ मुक，＜．१२－१५）
－द्यग－न．，चनस्पति० रक्षपुणनीलपुफ्फकण्ड्रोल्रुया－
दुगम् द०＇कुरण्टक०＇（ग सू．₹८．90－१9） सैर्यक－पु．，बनस्पति० कुरणटक：（अहस्，१५．96）
－युग्म－न．，इनस्पति०＂सेरेयक्न्यम् द०＇करणण्क्＇
（असंसू．१६，9५）
सैहल－न．，वनस्पति॰ लक्（घ．२．，०；दृ．७я）
सोच्छ्वास－वि．，अनवगाढः（बन्ध：）शिशिलः
（ सुसू．१८．२३）
सोत्थान－न．，अनिरुल्यम्，अमृतम（र．२८．१५）
－लोहमारण－न．，उत्थितं लोंह मुहुंसंडुस्त्रिफला－ काथेन पुटनम्（र．२८．१८）
सोपसर्गा－वि．，सोपद्धका（चमू．१३．69）
सोपान－न．，आरोहणम्（ असंसू．४．४०）
सोम－पु．，बनस्पति० सोमबह्धी，ओपर्थीनां श्रेष्ट： （चसू．२०．००）सोमनामिकाया लताया दश पद्य च पत्राणि भवन्वि। तानि पत्राणि गुक्कवक्षे， प्रल्यद्ममेकेकें पन्रं जायते। पौर्णमास्यां तिथौ सोमः पबद्राच्छदार्मको भवति। कणणपक्षे प्रतिदिन－ मेकैकें पन्रं रीथितें। अमावास्सायां तिथौ सोमः पच्रबिहीनः के क्ललतारूपाइ्मको मनति
（ हुचि．२९．२०－२२）एक एव खलु भगवान्त सोमः स्थाननामाकृतिवीर्थिविरोपैध्य चतुर्विशतिधा भिघते । ते घांड्युमान् मुअ्नवांश्रन्दमा रजतपभरो।

दूर्जासोमः कनीयान श्षेताक्षः कनकत्रभः प्रतान－ वांस्तालहृन्त：करनीरोंडशाबान，स्यंय्रभो मह्हालोमो गरडाहतो गायन्न्र्रैप्युभः पाइ्क्तो जागतः शाफरो－ इम्रिलोमो रैवतस्तिपद़ा गायइ्या युक्त उडुपतिरुख्यते （ घुचि．२९．५－८）अतोडन्यतमं सोसमुपयुयुक्क्न सनीपकरणपरिचारकोपेतः प्रशास्ते देरों त्रिवृत－ मागारं कारयिबा द्वातद्दोशः प्रतिसंस्ट्रभक्कः परा－ स्ते तु तिधिकरणमाहुतृतिनक्ष्नेपु अंश्रुमन्तमादायायुध्य－ कल्पेनाह्वतमभिपुतममिहुतं चाम्तरागारे कृतमन्भ्र－ लस्बस्तिशाचनः सोमकस्दंद्ं नुवर्णंसूल्या विद़ार्य पयो गृह्नीयात् सौदर्णो राभते वा पान्नेडझलिमान्रं，ततः सकृदेबोप्युजीत नास्वाद्दग्र्，तत उपद्पृरय ऐोपमप्खवकसाय यमनियमाग्यामात्मानं संयोज्य वाग्यतोडस्यन्तरतः सुहुक्रिख्पास्यमानो विहरेव । निबाते रसायने पीतबांसु तन्मना：बुचिः आसीत न कथंचन संबिहोंत्। वायंय बा भुक्तवानुपश्रुत－ शान्तिः कुनाइय्यायां कुफ्णाजिनोत्तरायां कुहन्द्विए－ पास्यमानः श्यायीत，तृषितो वा सीतोद्कमान्रां विकेत्；ततः श्रातस्यथयोपश्रुतरान्ति：क्तृतमझलो गां स्पृष्ध तथैवासीत，तस जीषें सोमे ऊर्दि－ र्वयते，ततः शोणिताएंक कृमिण्यामिंश्रं उर्दितबते सायं श्रृतशीवंत् छीरें वितरेव्，तनस्तृतीये sदनि कुमिब्यामिश्रमतिसार्यंते，स तेनानिएप्रतिम्रहभुक－ प्रभूतिर्भिर्बिरोषैविर्निर्मुक्तः ：्रुद्धतनुर्मैवति，ततः सायं स्नाताय पूर्वंदे़व क्षीरें वितरेव्，क्षौमवस्बासतृतायां चैने शर्यायां शाययेत्；ततश्रतुर्थे हहनि तस श्वयधुरृ्वयते，ततः सर्वान्ने्यः क्रमो निष्का－ मन्ति，तदुदू शय्यायां पांशुभिरवकर्यमिण： झारीत，ततः साथं पूब्वैबद्वेव क्षीरं हितरेत्। पुवं
 क्षीरें वितरेव्；ततः सतमे 5 हनि निर्मासस्त्वगस्थि－ भूतः केवलं सोमपरिय्रहादेवोच्च्वलिति तदहश्र्य क्षीरेण सुखोण्णेन परिपिच्य तिलम्रुकचन्द－ नानुलितेंदेंह पयः भाययेव्；ततोडपमेऽइनि प्रातरेख क्षीरपरिषिक्कं चन्दनग्रदुम्धगान्रं पयः पाय－ यित्वा पांगुराध्यां समुत्सुज्य क्षौमवस्वास्तृतायां रार्यायां शाययेत्，ततोड्य मांलमाष्याख्यते， स्वक् चाबद्रूत्र，इन्तनस्खरोमाणि चास्प पत्त्ति； बस नवमद्विवसात्रमृत्यणुवैलग्म्यदः सोमबल्क－ कषायपरिपेकः；ततो व्लामेइहन्येतदेव बितरेत्， बतोडस्य ल्वक् स्खिरतामुपैति；एवमेकादराद्वाद्या－

योर्वेंत्व；ततब्रयोद्शाश्र्रभृति लोमबल्ककषाय－
 योर्दिवसयोर्दरशना जायन्ते शिखरिण：स्निग्धनज्र－ बैदूर्यस्कटिक्रम्रकाराः समां：स्थिराः सढ्विप्णव：， तदा ा र्रभृति चानचैः रालितण्डुलैः क्षीरयनागृमुप－ सेवेत यावत्पश्शबिंशतिरिति；ततो डसम द्याच्छाल्यो－ दनं मृदूभयकालं पयसा，ततोडस्य नला जायन्ते विद्युमेन्द्योोफकतरूयदिल्यम्रकाशा：，स्थिराः स्तिम्धा उक्षणसंपा्वाः केसाश्र सूर्ष्मा जायन्ते，व्वक् च नीलोत्पलवसीपुप्ववैदूर्यंग्रकाशा ऊधं च मासा－ दोरेशान्बापयेत्，वापयित्या घोशीरचन्दनकृष्पाविल－ कलैकः शिरः प्रदिद्याप् पयला वा स्नापयेव्；ततो－ sस्यानन्तरं सत्तरात्राव्बेशा जायन्ते भ्रमराजननिया： कुच्चिता：स्थिराः स्निश्धा；ततध्यिरात्राइ् प्रथमाइस्थरिसराज्ञिष्कम्य मुहुतं स्थित्वा पुनरेबान्तः प्रविहोत्，ततोडस बलातैल－ मक्यद्नभे्थेडचार्य，वर्वपिप्रमुद्रतनार्थे，सुखोषणं च पयः परिपेकार्थ，भजकर्णकषायमुत्सादनार्थे，सोड़ीरं कूपोदकं．स्नानार्थ，चम्द्वनमनुलेपार्थ，धामलकर－ सविमिश्राश्रास्य यूपसूपविकल्पां，क्षीरमधुकसिहंच च कणणातिलमवचारणार्ये，पुनं दश्रान्र्रम्；ततोडन्यह्वा－ रान्र द्वितीये परिसरे बतत；वतस्तृतीये परिसरे स्थिथरीक्वर्वाहाहमानमन्यद्दरार्रमासीत，किज्यिदातप－ बनान् वा सेबेत，पुनध्वान्तः प्रविशेव्，न चात्मा－ नमादोरंड्सु वा निरीक्षेत रूपसाहिस्वाक；ततो－ डन्यद्धारान्रं कोधाद़ीन् परिद रेखे，एवं सर्वैषामुपयोग－ विकल्लः। विरोणतस्तु बह्हीप्रतानक्षुपाद्यः सोमा दाह्यणक्षत्रियवैँयैभक्षयितब्याः। तेषषं तु प्रमाणमर्घ－ चतुण्कमुप्य：（ हुचि．२९．१०－१२）सोममगुणा：－ विचक्षण：सोमसुपयुज्य दशवर्षसइन्नाणि नवां वनुं धारयते। अमितोयविपशख्खास्वाणि तस्थयुयुः्षपणे समर्थोनि न भवन्ति। रूपेण कन्द्रा इव，कान्त्या－ sपरश्षन्द्र हुन महाद्युतिः स भूतानां सनांसि म्र्नादयति। साओ पाक्शन् लिखिलान् वेदान् वख्यतो बिन्दति（ चुचि．२९．१४－१९）
गुडूर्ची（उ．बुक，१．३し）
कोोलः（ड．भुचि．१८．३₹）
कट्फल（ जेज्जटाचार्ये，युचि．१८．२०－२१）
ग्राली（ मुसू．३७，२४）
घाकुर्ची（र．२०．२०₹）
सोमवएक：（उुक，६．३）

जलम् (चसू. ५.६)
याग० (असंसू . २.११५)
देवता० (चचि. ३.८२) चन्द्रमाः, आकारास्यम्रह:
(चसू. ६.५; सुसू.२१.६)
दोष० कफ (सुशा. ४.३)
वि., सह उमया इति० सोमः उमासहितः ( देव: खिनः) (चक. जेन्जटः, चचि. ३.३१०-११)
प्राणेष्वेक; सोमश्म सौम्यधातोरोजप्रक्टतेः पोषणेन प्राणयति ( सुरा. ૪.३)
श्लेष्मरसशुकादी़ों तोयात्मकानां भावानां रसनेन्द्नियस्य च शक्तिरूपतयाड बस्थितः
( सुरा. ૪.३ ) मनसोडधिदेवत्व्वमापन्नः सोम इति (सोमा )-ब्री., वनस्पति० सोम:
(रापरि. ३.३०; पृ. ३३१)
माही ( असंसू. ८.२५; ध. ४.9००; प. १५४४) चन्द्रितह (असंड. ४०)
-क्षीरा-ब्री., बनस्पति० सोमः
(रापरि. ३.३०; प. ₹२१)
-क्षीरी-त्री., वनस्पति० सोमः
(घपारे. ૪.૪; पृ. १६८)
-द्वेघ-पु., ऋषि० प्रारीनो रसाचार्यः (₹. ८.२३९) रसेन्द्रचूछामणिकर्तां (र. ८.९९)
नाथ-पु., कषि० म्रारीनो रसाचार्यः (र. ५.८२)
नालयन्त्र-न., यन्त्र० सोमानलग्रन्त्रम् तदिद्वमभ्रादिजारणार्थमुपयुज्यते (र. २.२३)
-राजी-ब्री., बनस्पति० याकुणी (घ. १.१६५; चस्, २.२૪; सुक, ६.१४-२७, प. ३८)
-रोग-पु.,रोग० स्रीरोगविदोषः, वस्संप्राप्तः-चयवायाधिक्बशोकगरादिकारणैःसर्वशररीरस्थोडहधातु:क्षुन्धो भवति, तेनातिश्वेतस्ताबो भवति। वेगधारणमपि अझक्यं जायते। तद्धक्षणानि-शिर:शिथिलता, मुखतालुझोष:, मूर्ज्छा, जुन्मा, प्रल्योडतितृष्णातिउुसुका, रुक्षा सक् (मा परि) चरके त्रिद्रोष्रद्रे डन्वर्नांचितोऽयं ध्याधिः ( मा परि.)
-लता-बी. , बनस्पति० नाही (रा. ५.9४\%; पृ. 94४) -लतिका-स्सी., यनस्पति० गुद्रची (रा. ३.१ पृ. ८)
चल्क-पु., वनस्पति॰ कट्फलत्वक् (सुस, ३७.२४, इंदु: असंड. ४母; घ. १.७३; प. २१)
खदिरः (चसू. ૪.94; ध. १.२७ पू. १२)
रीठाकरज़ः (रा. १. १८v)
श्वेतसदिरिः (चक,१.२२;सुचि,२९,१२)

विट्खद्रिर, (चक, चसि. 9०.४३) दू० ' खदिए'
कट्ललः (सुक. ₹.२-१०)
-बह्धरी-ब्री., बनस्पति० आाही (रा. परि. 4.४9; प्ट. ३४३)
-चह्ही-बी., वनस्पति० तद्रुणाः-कटुस्तिक्का मधुरा, श्शीता, रसायनी, त्रिद्येपष्नी, दाहतृष्णाविशोषशामनी
(ध्रपरि. ૪.૪; पृ. १ई़ रापरि.₹.२९; पृ३३१)
वस्सादनी (रा परि. ₹.३२ पृ. ₹३२)
बाकुची (घ. १.१६५; \%. ३८)
गुडूची (ध. १.२; सुक. १.५.१-५.र पृ. ८)
ग्राही (असंसू, ८, ४२)
-सार-पु., सोमबल्कः. सदिरमेदः द०० 'सदिर' (रा. ८.३४; प. १२)
-सुप्टा-खी., बनस्पदि० कूष्माण्डिका, श्रुसमेदः,
न० ' व्रपुस' (ध. १.१८३; प. ४₹)
-सेनानी-पु., सत्यवा₹प्रभुतीनामेकतमोडयं प्राचीनो रसाचार्यः (र. ४.४३)
सोमातिपतित-वि., सोमस्यातिपानेन पतितः (झाक:) (चवि.२૪.૪)
सोमात्मक-वि., सौम्यम् सोमाधिध्टितम्, सोमगुणप्रधानमू (सुसू. १५.२१-२२)
सोमानलयन्र-न., यन्न्र० जलमध्यसर्परे बिठयुक्तपारद-
सहितां मूषंं स्थापयित्वा तदुपरि चामिं मजबालये-
दिस्येत्रत् अअकादिजारणाधंमुपयुज्यते (र.3.२९) सोमाभिपतित-वि., सोमाभिपतनयोगेन सोमपानातियोगेन पीडितः (चन्द्: ) (चचि. $9(\gamma)$, ₹₹ ) सोमाहीं-द्री., वनस्पति० सोमबही
(रापरि. ३.२९; पू. ३३१)
सौकरपुट-न., लेपवेधोपयोगि बराहपुटम् ( र. ८,s.0) सौकरी-त्री., वनस्पति० वाराहीकन्दः

> (घ. ४.ง२; प. १५२)

सौकुमार्य-न., सुकुमारत्वम्, सुकोमलता
(अट्दसू, 4.३७)
सौकुमार्यार्थिन्-वि., सुकुमारत्वकांक्षिण:, सुकुमारस्य भाइः सौकुमार्यम्, तस्सार्यी (चसू. १३.૪२) सौक्ष्त्य-न., सूक्ष्त्त्वम्, अणुत्वमू ( सुड. ३९.६५) सौगनिधक-पु., कफजः क्रिमिविशोषः (चसू. १ร., (3) बनस्पति० गुन्बी, कमलभेद्व दू० 'कमल'

$$
\text { (चस्. . } 8.94 \text { ) }
$$

नीलपघम
(घ. ४.94०; सुसू. ₹८.प२-५३; पृ. १६४)


रत्न० माणिक्यभेद्द：（चचि．१८．१२६）
खनिज० गन्धकः，गन्धतृणं वा
（चक．चसू．३．१०）
नपुंसकविऐोषः，पम्बः，नासायोनिः，यः पूतियोनौ
जायेत，योनिइोफसोर्गन्धमाघाय बलं लवच्वा मैथुन－
क्षमो जायते स：（सुशा，२．३९；असंश्रा．२．४४） सौत्रामणी－बी．，यज्ञ० तन्र सुरा दूूयते（चचि．२४．३） सौध－न．，सुधाधवलितगृहम्，धवलग्गृहम्
（अहृसू．१३．६）
सनिज० ॠपप्यम्（घ．६．५；पृ．२॰६）
－पयसू－न．，सेतुष्डभवं पयः，तद्नुणः－तीक्ष्पविरे－ चनमू（सुसू．．४．．65）
सौप－पु．，उपकरणमूतद्व्यसाधकः，सूपद्यअंजादिकारकः， महानसनियुक्तपरिचारकान्यतमोऽयम्
（सुक． $9.96-96$ ）
सौपर्ण－वि．，सुपर्णस्येद़्म्（गाखंचक्षुरिव तिग्मदृश्टि－ कम् ）（ सुचि．२ぃ．१२；असंड，१६）
न．，रतन० गाहतमतम्（घ．६．४९；पृ．२१६） बनस्पति० शुप्ठी（रा ६．9₹०；प्ट．८6）
（सौपणीं ）－ल्री．，वनस्पति० बत्सादनी
（रापरि．३．३२；पृ．३३२）
सौभाग्य－न．，खनिज० सिन्दूरम्（रा．१२．१६१；
प．११६）
सनिज० टङ्ふणः（र．२．२५）
－लोम－पु．，सौभाग्यस्य लोभः（असंसू ．८．३）
－शुण्ठी－ब्री．，अवलेहविशोषः द्वार्निशात्तोलकमानेन
जलेनाढकमितं दुगं तुलार्धमानां च रार्करां मिश्र－
यित्वा दर्वाम्रलेप्य बलेहं कुर्याचत्न चैलाकण्टकारिका－
विङङ्नव्रिकटुजीरकदीष्यकमृझलन्नन्लोलान्त्रत्येंक
पल्मान्र，मिशिं पख्यपलां，घान्ये पलग्नर्यं झुण्टी－
मश्टपलां च चूर्णयिस्वा प्रक्षेपयेव्। असाववलेह－
विदोष：सूतिकारोगान्विशोषतो ज्वरफ्डीहलस्वन्म－ गुल्मकासश्वासाभिमान्घ्धान्नाशयति
（र．२२．११७ーマ२）
सौभाष्जन－पु．，घनस्पति० शिग्गु：（ब．४．૪०；
प．१४२）
सौभास्ञनक－पु．，वनस्पति० शोभाअ्जनः दू०＇शिग्रु＇ （असंसू．१५．२७）
सौमनस－पु．，जातापुष्पक्षतः कषायः（ सुु，₹९．२६९）
न，घनल्पति० जातीफलम्（घ，३，३५；
प．90マ）

सौमनसायिनी－सी．，वनस्पति० जातिपन्री
（कच．४．१६；रा．१२．६५；प．१०२）
सौमनस्य－न．，मनसः म्रसन्वत्वम्（चसू．२५．४०； （सुशा．१०．३०）
सौमेख－न．，खनिज० सुवर्णम्म्（रा．१३．३；पृ．२०६）
सौम्य－वि．，सोमगुणप्रघानः（चसू．६．५）सोमभूताधि－ दैवत्बसावः（सुसू．१．२२）
जलभूयिष्टम्（सुशा．३．३）
कफजः（चनि．१．४）
ज्वरस्यैको भेद़，विधिभेदः，द०＇ज्वर＇
पु．，बनस्पति० उदुन्बरः $\quad \begin{aligned} & \text {（चचि．३．३२）} \\ & \text {（रा．११．१३७；}\end{aligned}$
गुण० रीतः（सुसू．१४．३）
न．，भैषज्य० हुग्धम्（ध．६．१६१；पृ．२३९）
（ सौक्या ）－ब्री．，वनस्पति० तदुणा：－मध्रुरा，कडु： सीता，पाचनी，यज्ञसाधनी，पित्तदाइहतुत्，तृष्णा－ विशोषश्गनी च（रापरि．३．३१；पृ．३₹२）
रुद्वजटा（रापरि．₹．२४；पृ．३३१）
सठी（रा．६．८6；पृ．१9）
हेमा（रापरि．₹．११；प्ट．३३०）
मह्धिका（रा．१०．२२५；प्ट．9९6）
व्राझी（रा．५．१४6；पृ．१५४．）
कालिपर्णी（घ．१．८७；प．२₹．）
नागवह्डी（धपरि．३．१；पृ．१३१）
गुडूच्ची（ध．१．३；पृ．८१）
क्लीतनकम् यष्टिमधुमेद्ः दू०＇यब्टिमधु＇
（रा．६．9८4；पृ．३४）
चूडामणि：，काकमाची－भेद：
（रा．३．४६；पृ．१४०）
इन्न्मवारणी（रा．३．३७६；पृ．५८）
तेजोवती（रा．३．३९३；दृ．६१）
अैषज्य० माँच्किकम्（रा．१३．६६；प्ट．२१८）
－गन्धा－स्री．，चनस्पति० श्रतपन्नी
（ध．4．१५9；पृ．२०9）
－धातु－शारीए० रसधातुः（सुचि．२६．9०－99； असंनि，५．४४）
घुकधातुः（सुचि．२६．9०－9१）
－सर्मन्न．，सौम्येतु मर्संदु सोमोडधिक：，वैकल्य－ कराणि सौम्यानि（सुझा．६．9६）
सौम्यनुँ－पु，शीसकाष：हेमन्तः（ सुचि．३，८）

आ．को．सं．१९७

९३०［सौम्याल्यागद］भायुर्बेदीय－शब्दकोश：［सैौीरवदर ］

सौम्याख्यागद्－पु．，भेषज्य० मन：शिला，शामी－ पुप्प्वक्सर्षपकपित्यगोपित्तादियुक्कः योगोडयम् औषधिविषहरः（ असंसू，८．9०९－१9）
सौम्याश्नेयमर्मन्－न．，यत्र मर्मसु सोमाग्री भूयसा－ sवतिप्षतः，अम्रिगुणेष्वाइु कीषीपुु कमेण च सोमगुणेपु कालान्तरेण क्षपयन्ति। यथा कालान्तरप्राणदराणि मर्माणि（ सुरा．६．१६）
सौर－पु．，वनस्पति० तुम्बुरः（ध．२．४२；पृ．ज८ ）
सौरम－पु．，वनस्पति० तुम्बुरः（घ．२．४२ पृ．५८） न．，बनस्पति० निर्यास० बोलम्
（रा．६．११६ पृ．१००）
धान्य० मीहिः（रा．१६．११७ पृ．२२२）
सौरस－पु．，रक्तजकृमिः（चवि．५．99）चसू १९．．४（९） सौरस्य－न．，सौगन्ध्यम्（ असंशा．९．१७）
सौराव－पु．，मांसरसस्योपरितनोडच्छो भागः，वस्य गुणाः－सर्वभूतानां म्रीणनो विशोषान्मुसरोषिणां हितः，भ्ञुत्तुणाइपहरः，स्वादुः सीतलश्र
（ बुसू．૪६．३६२－३६३）
सौरास्ट्र－पु．，बनस्पति० कुन्नुर：
（रा．१२．१९०；पृ．१२१）
पु．，न．，देश० काठियावाउनामा（र．₹．६६）
（ सौराम्री ）－बी．，लनिज० स्फटिका
（चचि．५．99\％；ुु．६२．३१）तद्धुणाः－कड्डः， कपाया，केज्या，म्रणरोपणी，नेत्रहितकरी；कण्या （र．३．6०）न्रिदोषमी，विषकण्टृविसर्पभित्र－ नाशिनी（ध．३．१०५；पृ．११६）उपदंशानणे लेपार्युपयुज्यते（असंड．३०）तस्याः शोधन सत्वपातनं च काजिके क्षिता सा दिनन्रयेण कुद्धा भवति। क्षाराम्लैर्मींद्विता ध्मावा तुवरी स्वीयसारं सुद्धति। सा गोपित्तेन बारशतं भाबयेद्नन्तरं धापयेव् पुवं साइतिगोपनीयं कामणं सत्वं मुख्ञति（र．₹．69－७३）
बनस्पति० कुन्दुरः（ घ．३．१३१；प．१२१）
सौराय्टिक－वि．，सौराट्रदेशेविशोपस्थ：（ लोक०） （चवि．9．96）
न．，खनिज॰ कांस्यम्（रा．१३．२४；，द．२१०）
（ सौराप्ट्रिका ）－बी．，खनिज० सौराप्री，तुवरीमृत्तिका （चक，चचि．₹०，৬く－く०）
सौरि－पु．，बनस्पति० आदिलयक्ता
（रा．૪．१४૪；，पृ १५३）
असन：（घ．५．9२५；पृ．१९५）

सौरीयक－न．，स्थावरविषभेद्，यस्य स्वक्सारो निर्या－ सश्र विपमयो भवति（युक．२．५）
सौर्यममारतिक－वि．，बातातपिको（विधिः）अलौ सूर्यमारतसेवयाइपि किगते इलि（चचि．१（૪）२८） सौवर्चल－न．，खनिज० पश्कखणणेणेकम् （चसू．२७．२०9）तद्वुणाः－लवणं；कड़（स） उष्णं，लयुु，सूक्ष्मं，ररचयं，सुगचिध，ह्यम्； विरादम्（ चु）उद्वारसोधि；गुल्मगूल्लव्वत्नन्धंन्न च （ बुस्．४६．११७；चस्．१．८८，८९）ऊर्ष्य－ बातामार्तिनाइलम्（ब．२．३०；g．५४）
堷．－संतरनमक，
म．－पद्देलोण．
गु．—संचललण．
बं．－संचरल्वण．
बनस्पति॰ सूर्यांवर्तै़ाकम्（चक，चचि，२९，५२） सौवर्ण－वि．，सुअणंस्येद्यम्（ दुड，१८．द१－द६२）स्वर्णस कृतमतिसूद्भं चूर्णम्（ ुुरा．90．६०．60）
सुयर्णभस（ भाप्र．मुशा．90．६८．60）
（सौवर्णी ）－ब्री．，बनस्पति॰ दा़्हरिदा（चचि．७．००）
सौवर्णिका－ब्री．，लता० तद्धलक्षणानि－ध्यामः सफेनो मत्सगत्धकः भ्वासः कासो जर्रसृष्णा सुदास्क्णा मूर्छ्धा चान्न भवन्ति । चिकिसाडसाब्या，कृच्रू－ साष्या च（ सुक．८．१२२）
सौनीर－न．，घनस्पति॰ बदररभद्：，सौबीरबदरम्
（अहसू．६．१२०；घ．प．८६ प．）म०＇बद्र＇ अअनवविरोष：，सुवीरानदीभबमअनमम् अभ्ष्णोर्निल्यं हिंत प्रयोजयेत्（च．सू．५．94）पिच्चविद्धबहधौ हितम्（सुड．१७．१३．१४）तच हिमं रन्तपित्तहरं विपहिध्माद्रिरोमझं，वणझोधनरोपणं च （घ．३．९५१；र．३१९ पू．१२५）
हिं．－सफेद्द सुरमा．
म．－पांढरा सुरमा．
गु．－स्रुरमो．
बं．－－ब्बेतमुरमा．
बं．－－्र्वतस
आसुत० काजिकम्（घ．६．२४०；पृ．२५०）
－बद़र－न．，बद़रफल्लम तच पुरातनं ग्राल्यम， तदुणा：－तृट्र्रमनं，श्रमघं，दीपपनं，लघु，स्तिरधं， मधुरं वातपिन्तजिच（ सुस．，४६．१४६）
－सार－न．，ल्यनिज० स्लोतोजनम्（रा．१२．२२६； प．926）

सौवीरक－न．，आसुत०（ सु सू．४४．३५－४०）
सौवीरक－पु．，देश०（चवि．१．१८）
न．，आयुत० काजिकम्（ चसू．१५．७）
（युख．१७．१₹－१૪；घ．६．२५१；q．२०१）
लौवीरकास्जन－न．，अजनन० सौवीरम्
（असंसू．१२．२५－२६）
सौवीराध्जन－न．，अद्ञन० सौवीरम्（र．३．१०८）
सौरीरोद्क－न．，घासुत॰ तद्रुणाः－दीपनं，जरणीयं， अ्रहण्यशॉहित भेदि हत्वाण्डकृमिरोगनुण （चसू．२७．१९१）
तौशृताख्य－पु．，नारिकेखपाकः（र．२६．५६－६२） सौथ्रुतनन．，सुश्रुत्रोक्ष तन्ग्रम्，सुथुतसंहिता （ उस्．．४．今）
सौषिर्य－वि．，सुषिरत्वम्（ अरा．）सरन्ध्रव्वम् （हे．अहस् ．१२．५०）
सौसुराद्द－पु．，पुरीषजक्रिमिबिदोषः（चबि．५．१३）
सौहिल्य－न．，तृतिः（चसू．५．६；युज．४२．९）वैदु－ ल्यम्（चनि．३．१५；चवि．२．८）
सौहिल्यासहता－बी．，तृह्यक्षमत्वम्（सुउ．४२．१）
स्कन्द－पु．，पुखपशरीग्रहृविशेषः（ असंड．₹）बाल्महःः कार्विकेयः स्कन्द्रमहः（ कास्．१९） प्रार्चीनो रसाचार्यं：（र．२२．२९）
－ग्रह्－पु，बालग्यदृ० नवरहेण्वेकः（ सुड，२ט ૪．५） सकन्दजुप्र－उक्षणानि－बालस्याक्षिणी झोफ्युक्ते भवतः। स विन्नगन्धी सनानभिलाषी वक्क्मुखः संधमितचित्तो मिलितलोचनोडल्परोदनो गाह⿸尸ु民्धि－ बर्चा हतचलितपक्ष्मनेत्रः य：，सः एकन्दम्रार्तो बाल：（ ुुड．२७．८；काइ．११．१४）तत्र दातहरा विकिस्सा कार्या（ सुडे．२८．ই）
－ग्रहवतिपेध－पु．，अध्यायसंक्षा०（ सुड．२८．१）
－पित्व－पु．，बाल्यह० महादेवः（ काइ．१५．१६）
－अगिनी－स्री．，खीप्रह० सकम्दमहल्य भगिनी रेवती， पणनुखी，पष्टी（का वालगहचि．）
स्कल्द्यन－न．，शोणितस्य स्यानीकरणम्，रक्तसम्भनो－ पायेष्वेकः（ गुसू．१४．३९）
₹क्न्दपस्मार－पु．，ग्रह० बालग्यहरोगः
 कद़ाचित् संज्ञां प्राप्नोति। कदाचिचदसंज्ञां प्राप्लोति। कल्थितनकुः करचरणौं सतंयतीव द्राबदं कुर्वन्त्र मून्त्रवर्चडी－ब्यजति，सजूभ्म० केन विसूजति।

क्नम्द्यस सखा मिन्रं，तेन जुटसत्सखाभिपनः （ुउ．२७．९）तह्धक्षणानि－संज्ञानाशः，केशालुब्चनं， कनच्धरानतिर्विनग्य，जृम्भण，राकृम्मून्रग्रवंने， फेनोद्दमनमूर्वेंक्ता，हस्तभूपादृनर्वंन，स्तनस्वजिढ्रा－ संदृंशः，संरभो ज्ररो जागर：，पूयझोणितगन्ध：
（अवंड．₹）
सकन्दापस्मारम्पतिपेध－पु．，अध्यायसंज्ञ००
（सुड．२९．१）
सकन्द्रार्त－वि．，स्कम्द्यमपीडितः（ असंड．₹ ）
स्कन्द्निन्－बि．，घनीभूवम（अह⿸耳又一 २७．४०）
सकन्ध－पु．，झारीर० बाहुशिरः，बाहोर्परितनो भागः （चवि．८．906；सुसू．४६．१३१）
तरो र्मूलाद्विशासापर्यन्तभागः（ अस़ंचि，२૪）
बनिजै पारदः（रा．१३．૪३；qू．२१४）
－घात－पु．；स्कम्धस्य मुछ्यादिना हननम् आघावो बा （अहसू．२८．३९）
－ज－पु．，बनखृति० बट：（घ．५．७६；दृ．१८૪） －तरु－पु．，वनख्वति॰ नारिक्लः（रा．११．१०५；

प．१८₹）
－रहु－पु．，बनस्वति॰ वटः（रा．११．११३；

$$
\text { c. } 9<\gamma)
$$

－रोग－पु．，सक्धस्य रोगः（चसि．२．२२）
स्कन्धांराक－पु．，खनिज० पारदः
（रा．१३．४३ पू．२१४）
सकल्धाश्रित－वि．，सकन्धः कोष्हः तदाश्रितम् （अन्तराधिः ）（चसि．९．३）
स्कन्नत्व－न．，घनीमूत्तम्（अहस．१२．२८）
स्ललित－न．，डुठनम्（ पादा़े़े）（ सुसू．२९．४५）
स्तन－पु．，गारीर० पयोधरः，षट्प्याइशह्पय्येप्लेक्वम्， हो स्वनौ（चशा．6．99）पुंसस्तथा नार्यः स्तनाविल्ययुभुभोर्विरोष：，नार्याः ，स्तनौ यौबना－ गसने पीचरों भरतः। तावेन म्रसूताया गभैबल्याः क्षीरपूरिताँ भवतः（ सुशा．५．૪）बहिम्युस्बलोतो－ विशोष：（ डशा． 4.90 ）इयं सनसंपव्－ नाल्यूष्घों，नातिलम्बांदनतिकृकाबनतिपीनौ युक्तपिष्पलक्कै सुखग्रपानौ सनौ（चश्रां ८．५₹） －कीलंलक－पु．，सनरोग० सोधग्रूल－ख्जा－द़ाहसहित： स्पर्शासहः स्लनः（कासू．१९）तचिकिस्सा－धृत्वनें मर्द्नन दीतीतः सेकाः प्रहेपाश्र इल्यन्ते（कासू．9हं）
－द्देष－5े．，उक्षण० सनपानस्य देपः（कासू，रम．०．）
－पर्यन्त－न．，शारीरम्ल्यन सनान्तयोर्मष्यम् （चवि．८．996）
－मण्डल－न．，शारीर० सनः（ चनि．३．१४）
－मूल－न．，मर्म० स्तनमूलमर्म（असंशा．७．१२）
－मूल－（ मर्मन्）न．，स्तनयोरधस्तादल्रुलन्नयमुभयतः स्तनमूले नाम मर्मणी，तत्र कफपूर्णंकोष्छतया कासभ्वासाम्यां म्रियते（मुशा ६．२५）वक्षोमर्म （ सुशा．६．9०）सनाधस्तात् अ्वुछुलद्यदेरो－सन－ मूलमम्म（ड．मुशा ६．२५）सिरामर्म （सुशा．६．6）कालान्तरम्राणारमर्म （ ुुशा．६．70．99）मर्मंखंख्या वामदक्षिणभेदेन दे；स्तनमूलममर्मणी）बन्नुलम्（ युशा．६，२८） स्ननमूलाख्यं मर्मिहयं सिरामर्मेणी व्यद्रुले कालान्बर－ प्राणहरे च（ मुशा．६．२५）
－रोग－पु．，रोग० सीणां सनाध्रितन्याधि：
（ सुनि．१०．१५）चतुःपट्विसूतिकारोगेण्वेक：， सनविद्रिधिः（ युनि．१०．२₹）
－रोगनिद्न－न．，अध्यायसंक्ञ०（ हुनि．१०．9）
－रोहित－न．，मर्म० सनरोहितमर्म०（ सशाा．৫．१३） स्तनचूनुकरो हूर्धां अद्रुल्युभयतः सनरोहितौ नाम， तत्र लोहितपूर्णकोष्टतया कासभ्वासाम्यां च न्रियते （ सुरा．६．२५）वक्षोमर्म（ सुरा．६．६－१०，२५） सनचुचुकयोरूर्वम्（ सुरा．६．२५）मांसमर्म （डुशा．६．७）कालान्तरम्राणहरमर्म （ ुुशा．६．90－99）मर्मसंख्या बामदक्षिणमेदेन के，सनरोहितमर्ममानं अ्यह्रुलम्（ सुशा．६．६） －विद्रधि－पु．，खनरोग० सूतानां गर्भिणीनां वा योषितां विवृताः सनशिराः भाप्य दोषाः सदुर्े अनुग्धे वा सने बाहाविदघिलक्षणण घनं अयथ्युं कुर्षन्ति। नाहीनां सूक्ष्मत्वाल्कस्यानामेष विद्दधिर्न जायते（असंनि．१२．२०－२१）
－संपद्－बी．，सुव्दु सनः，त्तनसौघ्ठवम् （ चरा．८．५३）
－स्तम्भ－पु．，उक्षण० स्तनयोः सन्धता
（काखिल．११．६४）
स्तनन－न．，घनिः（चचि．१८．१२）
स्तनन्धय－वि．，खनौ धयति पिवति इति सन्य－
पार्याइस्थात्मकः（वाधः）（र．१३．८२－३२） स्तनयिन्नु－प．，मेघः（ यसू．५．२५）
－घोष－पु．，मेघग्रजजितम（ उस．२．今）
स्तनान्त－प．，खनाग्रम्，चुनुकम्（चसि，२．१५）

स्तनान्तर－न．，सारीर० सनयोर्मध्यम्
（चंबि．८．११७；हुसू．₹५．४）
स्तनन्तशूल－पु．，लक्षण० सनान्तर्मागस्य शूल； （चसि．२．१६）
स्तनान्तरोष－पु．，बक्षण० स्तनान्तर्भागस्य शोष： （ चसि．२．१६）
स्तनान्तस्तम्म－पु．，उक्ष्षण० स्वनाग्रस्य स्तग्भः
（चसि．२．，१६）
स्तनितफल－पु．，वनस्पति० विकण्टकः（रापरि，११．२०； प．३८૪）
स्तनोत्थितरोग－पु．，रोग० सनविदधि：

$$
\text { ( मुचि. } 96.84-8 \text { ) }
$$

स्तल्य－न．，दुग्धम्，सीधुग्धम्，सने भबं स्रन्यम्，रस－ धातोरवधानुः，रसाव् स्तन्यम्（चचि．१५．१०） कुत्संदेंहात् सनौौं प्राप्तः पकाहारनिमित्तोो मधुरो रसम्रसाव्व：म्बन्यमिल्यभिघीयते（ ुुनि，१०．96） वृ्धकणानि पाण्डुरं मधुरमविवणंण निद्बोधमुद्के क्षितमेकीभवति（ सुनि．१०．२५）सीतंत स्निग्धम् （चसू．१．१०७）उस्पन्तिः स्रीणां प्रसूतितस्तृतीये चतुर्ये वाद्वि हदयस्थानां सिराणां बिवृत्त्वान् सन्यं प्रवतंते（ उुशा．१०．१४；असंड．१）प्रद्नबणहेतु： तन्र मौलिको हेतुः स्नेइः，सहायकहततवः－ अपत्यस्स स्वर्रनें，दूरीनें，सररणे，सनपानार्था मृणम्म （ सुनि．१०．२२－२₹）कार्यम स्तनयोरापीनस्नजन－ नमू，बालनां पोषणकृण（ बुसू．१५．५）सन्य－ दुद्धिः－लबणाम्बकटुक्षारसेवनमनःशरीरसंतापाविहेतु－ भिददोंबः क्षीरवहाः सिराः प्राण्य स्तन्यं दूषयन्ति （चचि，₹०，२३२－३६）सा दोषमेदेन त्रिबिधा； तन्र बातदुधि：－रयावार्गतर्ण कमायानुरसं विश－
 बातविकाराणां कारकं वातोपसुटं क्षीरममिशेयम् （चशा．८．५५）बावसंसृृक्षीरबक्षणम्－ बैरस्ययुक्तम्，कार्यकरं कृच्छ्रेण देहतृद्विकरं क्षाम－ स्वरश्नजनकं，बद्वििम्मून्रमाखतच्वनातिकरीष्षरोग－ पीनसादिकरं，बल्हासकरं च（चचि．₹०．२३९） पिन्तुुद्धि：－कृष्णनीलपीतताम्राबभासं，तिक्ताम्क्ड कहुकानुरसं कुणपरुधिरगन्घिमृशोषणं पित्तन विकाराणां करं च पित्तोपसृष्ट क्षीरमभिझेयम् （चश्रा．८．५५）पित्तसंसृप्षीरलक्षणम नील पीवासितादिक सम्यवैवण्यं च，ताहशासत्य－


विड्डुण्णरारीः स्तपानद्विट् च भवति। प्रकुपिवपित्तसंसर्गाव् क्षीरं दुर्गन्धि जायते। तत्पानात् पाण्ड्रामयः कामला च जायते (चचि. ३०.२૪३, ૪૪) कफदुष्टि:अर्पर्थक्रुक्रमतिमाधुर्योपपच्थं ल्यणानुरसं धृततैलवसामजजागन्धि पिच्छिलं तन्तुमदुदककाश्रेऽबसीदच्छ्लेष्मविकाराणां कर्तृ फ्रेष्ठोपसृषं क्षीरमभिशेयम् (चशा. ८.५५) कफसंसृप्टक्षीलक्षणम्क्षीरमतिस्निगधं भवति। तस्सेबनात् शिझ्युग्र्दर्द्नः कुम्थनो लालालुर्निद्नाक्कमसमन्वितः श्थासकासप्रसेकतसकान्वितः शूनवक्न्रक्षो जह्ञश्र भवति। कुपितात् कफसंसर्गात् क्षीरं गुरुतरं भवति। तत्पानाच शिशोर्हुद्योगपीढा जायते तथा क्षीराश्रिता अन्याश्र रोगा जायन्ते (चचि. ३०.२४६-४९) सामान्य-चिकिस्सा-सन्यन्रुध्यर्थमादौ स्नेहोपपाद्वांां धात्रीं संस्वेद्य बमनेनोपपादयेत्। सम्यग्वान्तां कृतसंसर्जनां तां ₹नेहृयित्वा विरेचयेत्। ततो दोषाबरेषब्नैरन्नपानैस्पाचरेप् (चचि, ३०.२५१--५६) लवणानुरसं सन्यं विसर्पकोठकण्ड्यकरम्, तन्तुमत् स्वम्यं दौर्बल्यभ्यासकासकरम् (असंड २) तन्यपानापथ्यम्- क्षुधितशोकार्तश्रान्त्रदुप्रधातुगभभणीज्वरिताइतिक्षीणा डतिस्थूलविद्युग्रक्तविलद्धा द्वारत्पर्पितायाः स्तन्यं न पाययेत् ( सुशा. १०.३१) ब्बन्याभावे पयइछ्ठागे गष्यं का तदुणुं पिबेत् (असंड. १) स्तन्यक्षयलक्षणानि-तननयोग्लॉनता, स्तम्यासंभवः सतन्याल्पता वा (सुसू. १५.१२) सन्यक्षयवती सुराराल्यन्बमांसानि, गोक्षीरं, शाकरां दध्यासवं वाब्छति (ड, सुसू. १५.२९-३१) फोधशोकावात्सल्याद्विभिश्न सन्यनाझो भवति (सुशा. १०.३०) घनस्पति० शुक्हजीरक: द० 'जीरक'
(ध. २.६८)
-कर-वि., स्तन्योत्पादकमू (अह्टसू . ५.२२)
-क्षय-पु., रोग० खन्यहीनता, नु० 'स्तन' (सुसू. १५.१२)
-जनन-वि., द्वव्यगण० सन्योत्पादक: चतुष्के मद्वकषायेष्वेको गणः, वीरणशालिषशिकेक्षुवालिकादर्भुछकारारागुन्द्धोरकटकतृणमूल्लनीति दरोमानि स्तन्यजनलानि भवन्ति ( चसू. ४,१२) -दुष्टि-त्री., रोग० द्०० ' सन्य ' (चचि. ३०.२५१-६२)

दोष-पु., रोग० दू० ' स्तन्य '
(अद्दस्. १८.३)
-नाशा-पु., रोग० खीटुगघम्रयृत्तिनाशः द्र० 'स्तन्य' ( सुशा. १०.३०)
-पर्यासि-स्री., स्तन्यस्य पर्यासिः परि समन्ततो भावेन पासिः। यावत् स्तनपानस्य योग्यता (ड. मुरा. १०.४८)
-प्रवर्तन-न., स्तन्योल्पादनम् ( सुशा. 90.१४)
-मावृ-ब्री., धाल्री (इन्दु. असंड. ५)
-वहसिरा-बी., शारीर० स्तन्यवाही स्रोतोभेदः
-विनिवर्तन-न., रोग० स्तन्यनाइः (काचि. ११)
-विशोधन-न., सन्यगतदोषाणां निर्हरणम्
(चचि. ३०.२२९)
वि., स्तन्यदुटिहिएः (अह़सू. १०.१६) -शुद्धि-बी., सतन्यगतदोषाणां शोधनम्
(चचि. ३०.२५१-५२)
-शुद्धिकरवर्ग-पु., दव्यगण० पाठानागरसुरतरुघनाइमृतासारिवेन्द्रयवमूर्वाः कटुका किराततिक्छा:, अयं वर्गाः सन्यझ्डुद्धिकरः (असंसू. १५.२३)
-रोधन-वि., सीक्षीरग्रसाद्न:
(ड. सुसू. ३८. ५४-५५)
द्रब्यगण० दुष्टस्तन्यस्य शोधनाथंमुपयुब्तः, चतुष्के मछाकपायवरों प्रोक्त एको गणः, पाठामहौषधसुरदा रमुस्तमूर्वागुदूचीवरसकफलकिराततिक्तककहु-
रोढिणीसारिवेति दछोमानि द्भव्याणि सनन्यहोधनानि
(चसू.४.१२)
-संजनन-वि,, स्वन्योत्पाद्कं तस वर्धंका वा
( भेषजम्) (चचि. ३०.२२९)
-संपदू-त्री., सुष्ठु सन्यम्, स्सन्यगुणाप्रकर्ष:
दू० 'स्तन्य' (चशा, ८.५४)
स्तन्यागमोत्थज्वर-पु., रोग० सूतिकाज्वरभेदस्यैको
भेद् (काखिल. ११.६३-६५) द० 'सूतिकाज्वर '
स्तन्यावतरण-न., स्तन्यस्य प्रथममुन्मुखीभवनम्
(ड. सुड, ३९.२२)
स्तन्याशय-पु., शारीर० आशायविशोषः, स्वन्यसंचय-
स्थानमू, क्षीराशयः (चचि. ३०.२४३)
स्तबकफल-पु., वनस्पति० तेज:फल:
(रापरि. ११.भ७; प. ३६४)
स्तबकाह्वकन्दक-पु., वनस्पति० गुच्छाद्धकन्द्रः
(रापरि. ८.६१; ६. ₹५२)

स्तब्ध－वि，क्रियाविरहित：（चसि．१．३२）निश्रल： （ सुचि．२५．५） बबत्तुलः（ चक．चचि．५，૪ই）
－कोष्ठ－ुु．，हक्षण० सम्भयुक्तो गतिबिरहितः कोछ： （चसि，$\varphi, \times \epsilon$ ） －तात्रता－ब्री．，जान्बाद्रेरमनसामर्ष्यम्य，गान्रस्नग्भः （ सुसू．१५．२૪－२६）
－ता－त्री．，क्रियाहीनत्वम्，निश्थलख्वम्
（चसू．५．se）
－नेत्र－वि．，रक्षण० सर्धाक्ष：，नेत्रस्तम्भवान्
（काबिल．१३．३८）
－पाद्ता－बी．，लक्षण० पादुस्य स्थैर्यम्
（ सुशा，६．२४）
－बाहुता－त्री．，लक्षण० बाहुक्कियानाशः
（ सुशा．६．२६ ）
－मेढू－पु．，लक्षण० सतद्धलिख्यः अरिप्रल्क्षणमिदम्
（ ससू．₹२．४）
－रोमता－ख्री．，लक्षण० रोम्गां सन्धता
（अढ्टाू．११．२२）
सभिथता－बी．，हक्षण० उस्तन्धत्वम्
（ गुशा．६．२४）
－सिरत्व－न．，लक्षण० अमृदुसिराल्वम्
（उ．सुचि．१．6）
－स्नायुत्व－न．，लक्षण० अम्पुस्नायुत्व्वम्
（ सुचि．१．७）
स्तमिवनी－ब्री．，वीत्षः प्रकारविरोषः，बर्तुल्लता－ सन्ततिबिटप：，ताश्र विदाराकोलनह्धीरालप्पी－ पृभ्वर्णीप्रभृतयः（ उ．सुसू．१．२९）
स्तम्भ－पु．，रोग० अरीतिबातविकारेण्चेक：
(चसू., २८.२१)

लक्षण० निश्रल्रीकरणम्（ चसू．१३．ぃ५）दण्ड－ घव् तवधता（ सुचि．५．६）जडिमा（सुउ．४₹．८） बाहूरुजन्हादीनां सहुल्यनाद्यभाव：（अरु．） लिक्रियव्बम्（ हे．अह्हसू．१२．५१）
स्तम्भन－पु．，न．，उपक्रम० स्तम्भयतीति स्तम्भन： （चस्．२₹．$₹$ ₹（६）स्विरीकरणम्（ मुनि．१．३१） यद्रव्यं रीवें，मन्दुं，मृदु，रक्षष्षं，रूक्षं，सूक्ष्मं， द्ववं，स्थिरं，ब्यु，तत्तम्भनं स्टृतम्；यद़ॉषघं， इवं，तन्बसरं，स्वादु，निकं，कषायं，सीतीकरणं वत्संवं स्तम्भनम्，स्वग्भनीयरोगाः－पित्तक्षाराजि－ दाइा बन्यतिसारौौ विषस्वेद़तितयोगाः，युक्तसम्भित－

बक्षणम्－बल्भासिरामयनाशाश्थ；अतिस्तभ्मित－
एक्षणम्－इयाबता；स्तह्धगान्रता，हन्नुप्रहो ह्वर्चोंनिप्रह उद्देगः，
（ चसू．२२．१७，३२．३३，३९．४०）सक्स्सनायु－ संकोचकम्पवाग्यहाः（असंट्．र६．२८）
लक्षण० स्तब्धता（गसू．२२．११）
ऐेप० अयमस्बातिपृृत्तौ समुपयोज्य：
（असंड．₹००）
（स्तम्भनी）－स्री，रेवतीग्रहृिशोषः（कारेखती．क Ү०） स्तम्भनी－ब्री．，
－क्रिया－ब्री．，उपकम० स्तर्भनकम दू०＇स्तम्भन＇，
（अढ्दस，२6，४८）
स्तम्भित－वि．，स्त्भनोपफ्रान्तः（अहसू，१७．२०）
स्तम्भिन्－वि．，स्तभ्मनं कतुँ रीलिस्येति，सतभभन－
कारकः दु०＇स्वम्भन＇（ अहसू，१५．२०）
स्तवक्षीरी－स्री．，घनस्पति० गान्धपलाशः
（रा．६．८९；प．१९）
स्तिमित－वि．，अप्रचलितरूप：
（उ．मुड．३३．१०१११०२）आद्दम्，जडम्
（ उ．मुसु．૪१．૪（२））स्वबधम्
（असंनि．३．३०）
－त्व－लक्षण० स्वचधत्वम्（ चनि．१．२७）
－रज्－बी．，लक्षण० मन्द्वेटेत्ना（सुनि．१०．१२）
स्तुल्या－ब्री．，चनस्पति॰ नलिका（रा．१२，८＜；
पृ． $9 \circ 8$ ）
खनिज० सौराट्टी（रा．१३．१६६；प．११६） स्तेय－न．，चौर्ये（ अहस् ．२．२१）
स्तेयीफल－पु．，बनस्पति० तेजफफल：（रापरि，११．१८；
पु．३८૪）
स्तैमित्य－न．，एक्षण० स्तेम आर्दींभावस्तस्य भावः， आर्दपटावगुणित्वस्वम्（चवि，८．९६；
सुड．३९．४९）जाउ्यम् मान्यम्，वाधिर्यम्
（अहुसू．१२．५३）
शैस्येन घृतादिप् यद्रनीभवनम् तव（चवि．८．९८）
रोग० विंशतिश्रेप्मविकारेष्पेकः（चसू．२०，१५）
स्तोकक－ने．，वनस्पति॰ घट्सनाभ：
（घ． $6.9 २<$ पृ．₹१६）
स्तोमक्षार－पु．，भैषज्यं० सर्वक्षारः（रा．६५७ पृ．७६）
स्त्यान－वि．，सान्द्रम्，घनम्（ चसू．१८．७）
स्री－बी．，चंंते स्त्यायस्त्यस्यां गर्भ इति।（चशा．४．७）
अप्य्यानां मूलम，＇सा रक्षिता＇（असंशा २．६४）
－घृत－न．，सैषज्य० तदुणाः－लघु，चक्षुज्वं，देहवर्धनं， दीपपनं，वर्पणं，रघंयं，विषनेत्ररोगदाइनारानम् （घ．€．944 प．२३く） घुताबि०（घ．६．१५५）
ददधि－न．，भैथन्य० मध्रुसुषं，स्भिग्घं，गुरु，बल्यं， सन्तर्वणंण，चभ्रुण्यम्，（ घ．६．१९८ पृ．२४५） दधि०（ध．६．१९८）
－द्वोघ－पु．，सीद्तगरादिदोषः（चचि，२३．५९）
नाममन्न．，पक्षि० म्रीसंज्ञखगः（असंशा．१२．३）
－निल्य－वि．，घ्रीसेवनं निलं कर्म यस्य स：，असौ स्नेहयोग्यः（चलू－१३．५२）
－पुंसलिब्निन्－वि．，खीपुरुपसाधारणो नासाचक्षुरादि－ लिख्युक्तो दिरेता भबति। यानि तु सीपुंसयोरसा－ धारणान्युपस्थध्वज्तनइस ${ }^{3} प ् र ू त ृ र ी न ि, ~ त ा न ि ~ च ा स ् य ~$ न संभवन्तीति（चश्रा．२．१८）
－पुष्प－न．，घीणामातिवम्（र．३．५६）
－प्रसङ－पु．，घीसंगः，अयं शोषकराणां श्रेष्ट： （चसू．२५．४०）
－मलापहा－ब्री．，चनस्पति० धुन्रपत्रा （रापरि．५．८；प．३४०．）
－मुखमधुद्रोहल－पु．，वनस्वति॰ बकुलः
(रा. १०.२६२; ¢. २०२)
－विग्रह－प．，नारीदेहः（ असंड，₹ ）
－चयापद्－बी．，घ्रीरोगः，स्रीनिमित्ता आतिबद़ोषक्टता ब्यापत（चश्रा．४．३०）
स्रैण－वि．，घीलोलुपम्，（ पैशाचसत्वम् ）
（चशा．૪．३८（३）），स्रीस्वभादयुक्कम् （चशा．८．२१）
स्थगिका－स्बी．，सविषमक्षिकाविशेषः। अस्या दंदोन मरणमपि भवति（चचि．२३．१५८） घणबन्ध० स्यरिकाबन्चः（ युसू．१८．१८－१८） ताम्बूलकरक्षः（（ुसू．१८．9v－१८）
－बन्ध－पु．，बन्ध० अनुधांद्रुलिमेढून्मेपु स्थगिका－ बन्धो विधिय：（मुसू．१८，१७－१८） मून्रंदृद्दिरोगे उपयुज्यते（ अंसंचि．१५）
स्थण्डिल－न．，भूमिः，प्जनस्थानम्（चक，चशा．८．१०） संहकृता भू：（ सुसू．२．४）
स्थपनि－ब्री．，वनस्पति॰ स्थपनी（ असंसू．१६．२७）
स्थपनी－ब्बी．，मर्म० ख्खपनीमर्म（असंशा．6．२३） भ्रुवोर्मष्ये स्थपनी नाम तन्रोश्केपकत्
（घुशा．६．२७）शिरोमर्म（सुशा．६．६）विशल्यद्नमर्म
（ गुशा，६．९१）सिरामर्म（ ुुशा．६．७） मर्मसंख्या प्का स्यपनी（ मुशा．६．६） स्पपतीमर्म मानमर्धांचुुलम्（ड．पुरा．६．२७）
पाहा（ असंसु．१६．२७）
नासानेत्रगता सिराविरोषः（असंरा，६．१९） स्थलपिण्डा－स्री．，बनस्पति० पिण्डसर्ज़रिका
(घ. 4.44; g. 96е)

स्थलश्रह्नाटक－पु．，बनस्पति० क्षुद्रोधुरः न०
＇गोक्षुर＇（ रा．३．१३२；पृ．२६ ）
स्थलसंभव－न．，भूमिसंभवम्（धान्यम्）
（असंसू．v．३८）
स्थलेखहा－क्री．，वनस्पति०द्धा（रापरि．९．२८ पू．३२६）
कुमारी．（ रापरि．५．9०，पृ，₹४०）
स्थविमन्－प．，कक्षण० स्थूलता，स्थौल्यम्
（असंड．૪ऽ，$૪ \circ \xi$ ）
स्थविर－वि．，वृद्ध：（ सुचि．२६．४）
सनिज॰ शैलेयम्（घ．३．७३；पृ．११०）
（स्थविरा）－ब्री．，वनस्तति० महाधारावणिका
（रा．५．२२०；पृ．₹८）
－जीवक－पु．，वृद्धजीककः，काइयपसंहितायाः कर्तो （ काक षट्क्त्याघ्याय：₹ ）
स्थाणु－पु．，देवता० शक्करः（ असंनि．१．4）
स्थान－न．，वासतव्यम्，वसतिः（ चनि．७．०（३） अधिप्हानम्（ सुसू．४१．१२）अधिकरणम् （चसू．३०．6०）
ऊर्बीभमूतस्स स्थितिः（उ．सुसू．११．१२）
स्वमानावस्थानम्（चसू．१७．११२）
कारणम्，तिषति उत्पयतेऽस्सादिति स्थानं कारण－ मिति युक्तम्（चक．चसू．१९．३）
शरीरधात्वककाशविरेषः नाम स्रोतः （चवि．५．९）
－कोपप्रसाद्－वि．स्थाने उचिते समये प्रसंगो पुरके बा कोपः प्रसादश्य यस्य सः（स्थानकोप्रसाद口）
（चशा．₹．३७（4） －परित्याग－पु．，नितासभूमित्यागः（ ससू．६．२०） －विभाग－पु．，स्थानस्य विभागः，यथा बाताद्दि－ दोषणणाम्（चस्．२००）
－संध्रय－पु．，संग्रासेरवस्थाविरोषः चतुर्थः क्रिया－ काल：，दोषाणां स्रोतोवैगुण्याइ श्शरीरस्याने समः： （ युसू．२१．३₹）
－स्थ－वि．，आशायस्थः（चवि．५．९）साम्यावस्थित：＇ अक्षीण：（ सुनि．११२）

स्थानान्तर-न., स्थलान्तरम् (अहसू. १२.६५)
स्थानापवर्तन-न., स्यानेपु सक्तस्य गर्भस्य गर्भशार्यात उत्तानल्याबाइमुखीकरणम् (उ. मुचि. १५.३) स्थापना-ब्री., सिद्दमथं परें प्रति स्यापयति, साधयतीति स्थापना। प्रतिज्ञाया हेतुधढान्बोपनयनिगमनै: स्थापनम् ( चवि. ८.३१)
स्थापनी-ख्री., बनस्पति० पाठा (घ. १.७०; पृ. २०) स्थापनीय-वि., आास्थापनबस्तिम्रयोगयोग्य:
( सुचि. ३५.२२)
स्थालक-न., अस्थिभेदृ० पर्शुकाया मूलस्थानम्
(चशा.८.६)
(स्थालिका)-ब्री., कीट० सक्षिकाविरोष:, असी प्राणारा, तया द्टस्य कण्दूरोफदाहहरुो भबन्ति, तथा च इयावपिडकोत्पत्तिर्पद्ऱा अरादयझ्भ भवन्ति। असौ असाख्या
( सुक. ८.३५, असंड, ४₹)
स्थालकार्बुद-न., पर्डुकामूले स्थितमर्बुद्धाकारमस्थि (चशा. ぃ.६)
स्थाली-ब्री., बनस्पति॰ पाटला (ध. १.१२० पू.२९) -पाक-पु., स्थाहीस्यः पाकः, चरूः ( चरा. ८.99) -यन्त्र-न., यन्त्र० अन्येन शरावेणाडsच्छादितमुससाम्रादियुयक्: शराष:, यस्यध्राद्यम्निद्दोंयते। तेन च ताप्रादि़ पच्यते (र. ९.६८) स्थावर-वि., स्थिरः, श्शितिस्यः यथा गृक्षपाषाणादि; (चसू. २६.३९)
स्थितिरीलीः ( सुसू. १.२२)
पु., जडो वृक्षपापाणादिः ( चसृ. २६.३९) चत्वारः प्रकाराः- बनस्पतिर्वृष्षो बीरदौषधिश्य, तत्र स्थावरेग्यस्त्वक्पन्रपुष्पफलमूलकन्द्रनियोसस्खरसा-
द्यः प्रयोजनबन्तः, स्वरादय इल्यादि़िद्रणात्स तैउक्षारभसकण्टकमभृतीनां ग्रहणम्
(उ. सुसृ. १.२९-३१)
-विप-न., विषप्रारेण्वेक: न० 'बिप'
(चचि. २₹.१६; सुक. २.५)
-विषविज्ञनीय-कि., अप्यायसंज्ञा० ( मुक. २.१) स्थावरोत्वच्ति-बी., गुदोत्पत्तिः, असौः गुल्मेपु कोषकल्पिता अरिपमूता (बुसू.२९..५९-४१) स्थित-वि., झ्सिटित्यूध्वं गच्छन् ( चक, चसि. ६.३₹) ऊर्ज्वांमूतः ( सुशा. ८.६)
स्थिति-ब्री., स्यायिभावः (चसू. १८,४૪) स्थैयेम्
( सुशा. ३.३३)

जी त्रमरूपा अवस्या (चचि. २८.२२०) अस्तित्वम्त्र ( युशा. १.१५)
ऊर्जस्थिति;, ऊर्षाभावः ( मुच्चि, २४.१२०)
स्थिर-पु., गुण० विंशतिगुणेष्बेकश्रलविपरीतो गुगः
(चसू. १.६१) निश्रलः चछउतिब्बन्धकः
(चशा. ६.१०) सरविपरीतः पार्थिवद्व््यगुणः
( बुसू. ४१.४ (9) अस्य धारणे शक्षि:
(अढ़सू. १.१८)
बि., कठिन:, हढ: ( युसू. ₹२.३.)
स्थाइरम् ( विषम्) (चचि. २३.१३)
( स्थिरा)-ब्बी., वनस्पति० आलिपरीं ( चसू. ५.६४;
मुछ. ३९.२१९; घ. १.८屯; पु. २३ )
पृक्निपर्णीं (चसू. ५.६૪; अहृस. २०.३७)
-कुसुम-पु., बनस्पति० बकुल:

> ( रा. १०.२ఫ२; पृ. २०२)

नगन्ध-पु., चनस्यति० चम्बकः (रा. १०.२३९;
чุ. १९९ )
(गन्धा )-बी., वनस्वति॰ पारला
(रा. ९..१५०; पू. २९)
केतकी (रापरि. १०.२; पृ. २०४)
-गात्रता-ब्बी, लक्षण० गाम्राणां स्पिरता, गात्रस्यै-
थंम् ( चसू. १३.४५)
-त्व-न., अशैखिल्यम् ( चस्. १८.प9) अचलनम् ( सुक. २.૪१-४२)
-नयन-वि., चक्षूः निमीलनोन्मीलनरहित:, निमेष-
रहितः ( ड. मुड, ६०.द)
-पन्र-पु., चनस्पति० हिन्ताल: (रा. ९.९८; पृ. १८२)
-पुष्प-पु., बनस्पति० तिलकः ( रा. १०.२६६;
घस्पकः (रा. १०.२३९; पृ. १९९)
-फला-प्री., घनस्पति॰ कूप्माण्डिका ( घ. १.१८३;
-बन्धन-न., छढळन्धनम् ( सुचि. २२.२९)
-मद्-वि., चिरकालमच्तताकरी ( सुरासवः) ( मुस, 84,9८6,9<6)
-मांस-न., अमृदुमांसम् ( सचचि. १७३.७૪)
-मूल-वि., ठठमूलम् ( असंस. ३९.१२; अहुस, ३०.३३)
-रुण-झी., बनस्पति० नीलिनी (रा.४.३५१झ्ट.५५)
-रागा-ब्री., वनस्वति० दारहदरिदा
(रा. ६.८;३, पृ.9८.)
-व्रणता-ब्री., लक्षण० कठिनवरणता ( सुसू. १२.८)
-रारीर-वि., कठिनशरीरा₹यवः ( सुनि, ८.9०)
-साधनक-प., बनस्पति० निर्गुण्डी
(रा. ४.१96; प्र. १५०)
-सुसकुष्ठ-न., रोग० मढाकुष काकणाए्यम् दें 'काकणकुष्ठ' (र.२०.२६)
स्थिरसा-त्री., वनर्पति० सागः
(रा परि. «.६ पृ. २०४)
स्थिरा-ल्री., वनस्पति० शा लिपर्णा (घ. १. पृ. १३) -द्दय-न., वनस्पति० शालिपर्णां पृभ्भिपर्णी च
(अह्टस्. १५.६)
स्थिराझता-स्री., लक्षण० कठिणाइन्रता ( सुउ, ४२.६७)
स्थिराद्धिप-पु., वनस्पति० हिन्ताल:
(रा. २.९८ प. १८२)
स्थिरात्मता-ल्री., स्थिरम्रकृतिकस्पम्
(असंस्, २.३६)
स्थिरादिवर्ग-पु., नव्यगण० लघुपश्वमूलम्, असी प्रतिरुद्याते उपयुक्त: (चचि. २६.२₹)
स्थिरीकरण-वि., स्थर्योस्पाद्कः ( तिक्करसः)
(चसू. २६.૪३)
सिथिरेन्द्रिय-वि., अचलेन्द्रियः ( मुसू. ३५.५)
स्थिरोपचितमांस-वि., कठिगस्थिरमांसः (स्रीसंयतः)
(ड. भुचि. २४.११३)
संधूणा-स्री., स्तశ्भः, धारणम् ( सुसू. २१.३)
स्थूणिका-खी., आहारद्ध्य० बटकः, पिएकासमर्देकूष्माण्डमूलकादिकृता सुद्रादिकृताश्र, वद्युणा:विट्टनिभनी, वात कोपनी च
(सुसू. $\gamma ६ . २ s \gamma, २ s ५$ )
-शुष्कशाक-न., आहारद्ठ० नानाशाकैः कृतो बटकः ( सुसू. ૪६.२९४)
स्थूल-वि., स्थौल्यव्याधियुक्तः ( चसू. १४.१6) मेदस्वी, अटौ निन्दितपुरुपन्यतमः ( उुसू, १५.३५) पु., गुण० विंशतितुणेण्वेकः, उपचयकरो गुणः, सूक्ष्मविपरीतो गुणः (चशा. ६.१०) पार्थिवद्वव्यगुणः ( गुसू. ४१.४ (१) अस्थ संबरणे शक्कि:
(हे. अहृसू, १.१८)
बनस्पति० पनसः (रावरि. ११.९; पृ. ३७३) धान्व० मीहिः (रा. १६.७२; पृ. २२०)
( स्थूला)-बी., व्वनस्पति० उबारेकम्
(घ. 9.96६; पृ. ४ァ)
कार्पासी (रापरि, ૪.૪५; प्ट. ३३८)
आ. को. सं. ११८

(रा. १६.१४8; पृ. २२६)
-कणा-ली., बनस्पति० उपकुझी
(रा. ६.९9 प. ९१)
-कण्टऋ-पु., वनस्पति० जालबर्द्रुर:
(रापरि, ८.9× प. ३५७)
-कण्टा-ब्री., वनस्पति० घृद्वी
(रा. ४.१२०, पृ. २४)
-कण्टाकी-बी., वनस्पति० वृहती
(घ. १.९३ पृ. २૪)
-कन्द्-पु., वनस्ववि० ग्राम्यकन्दः, सकलकन्दः
( उ. सुसू, ૪६.३०७) लड्युनः
(रा. ७.९६; पृ. १४०)
बनसति० मुखालुः (रापरि, ७.२२; पृ. ३४९)
हस्तिक्न्द्: (रा. ८.३4; पृ. ३५०)
-कन्दक-पु., बनस्यति० सूरणः
(रापरि, 6.५; पृ. १६९)
-काच-पु., मणि० स्यूल्यकारः काचः (सुड., ७.२८)
-कुमुद-पु., बनसपति० करवीरः
(रा. 9०.३; पृ.१३४)
-गुद्न., शारीर० न्रिबलीरूपं स्थृल्गुदम् पुरीषवहानां सोतसां मूलम् (चवि. ५.८)
-चश्बु-्ती., बनस्पति० बृद्धचब्च:
(रापरि, ૪,२०; पृ. ३३६)
-जीरक-पु., वनस्पति० उपकुख्बी
(ध. २.५३; प. ८१)
-तण्डुल-पु., घान्य० स्थूलशालि: द० 'शालि'
(रा. १६.९०; पृ. २२१)
-तण्डुलसंभूत-पु., धान्य० बीहि:
(रा. १६,१२॰; प. २२२)
-ताल-पु., वनस्पति० हिन्ताल:
(रा. ९.९, ७; प. १८२)
-त्वचा-त्री., वनस्पति० काइमरी
(रा. ९.१४<प. प.२९)
द्रण्ड-पु., वनस्पति० सहानलः
(घ. ૪.१४२; ч. १६२)
-दूर्म-पु., चनस्पति० मुङ्ञः (रा. ४.१३२; पृ. १६०)
-द्ला-त्री., वनस्पति० कुमारी
(रापरि. ५.१२; पृ. ३४०)
-नकुल-पु., प्राणि० नकुलमेद्: न० 'नकुल'
(चचि. ८.9५२ पृ. ८.१५२)
－नाल－पु．，वनस्पति० महानल：
（ध．૪．१४२；प．१६२）
नेत्र－न．，बस्तिनेत्रद़ोष० अस्मिन् दुर्ग्रहृता कर्षणश्य दोषौ भवतः（चसि，५，४－6）
－पर्चन्－वि．，लक्षण० स्थूलग्रन्थिः（चसू，२१．१५）
－पुण्या－बी．，वनस्पति० झ्ण्ड（ रापरि．५．५२； t．३૪૪）
－प्रियङ्तुक－पु．，वनस्पति० प्रियन्नुः（रा．9६．9४४； प．२२६）
－फल－पु．，वनस्पति० शाल्मली（रा．८．२१२； प．११४4）
（－फला）－ब्री．，वनस्पति० शणपुष्पी
（रा．૪．२९，प पृ．૪८）
－फेनिल－वि．，अतीवफेनयुक्कम्（असंसू．६，२२） －मरिच－न．，वनस्पति० कझोलम्（रा．१२．६९； पृ．१०२）
－मल－पु．，पुरीपमूत्रादुयः（असंशा．२．३૪）
－मूल－वि．，मूलप्रदेशो स्थूलम्（ हे．अहस्．११．११）
न．，बनस्पति० चाणाख्यमूल््म（रा．6．५३， पृ．，१४१）
－रहा－ल्री．，वनस्पति० पमिनी（रा．५．१३१；
を．१५२）
－लक्ष्य－वि．，दानशौण्डः（असंशा．८，१६）
－वल्कल－पु．，वनस्पति० पद्टिकालो्रः द़० लोध．
（ध．३．१6५；．१२ऽ）
－वैदेही－ल्री．，बनस्पति० श्रेयसी द्र० चविका．
（रा．६．9१८；प．८५）
－रार－पु．，वनस्पति० शारः（ध．४．१३५，पृ．१६१）
－शालि－ब्री．，घान्य० मीहिभेद्ध द्र० मीदिं
（रा．१६．९०；प．२२१）
－शिक्बी－सी．，बनस्पति० असिशिम्बी
（ रा परि．6．90 पृ．३५५）
बनस्पति० निष्पाबः（रा．१६．१७५．पृ．२३०） －रीर्षा－खीं．，कीट० पिपीलिकाभेद्，तदप्रतक्षणम् भ्वयुरमिस्पर्शावड्डाहरोफौ भनतः न० पिपीलिका （ सुक．८．३〉）
－सायकमुखाख्य－पु．，वनस्पति० स्यूलझारः－
（रा．८．२१२．पृ．१६१）
－सत्रत्ध－पु．，वनस्पति० लकुचः
（रा परि．९．४૪ पृ．३६し）
－स्रोतस्－न．，स्यूल्मुखम् स्नोतोविरोषः
（चक．१．५）

स्थुलक－पु．，वनस्पति० गन्धपलाशः（घ，१．६४； प．9ร）
－हित－वि．，स्यूले स्यूलाय वा हितकरम् （असंसू，द．११५）
स्थूल्डक्ष－वि．，विसफारितनेत्र：（सुउ，दि०，9६）
स्थूलाइनपु．，घान्य० स्थूल्यालि：न०＇नीहित＇
（रा．१द．९० पृ．२२१）
 प्रभ्भुतयः क्रन्दाः，तेषां सामान्यगुणाः－ईपर्कपायाः， कटुका रक्षा विशक्रिभनो गुरशः，कफन्तातलाः पिच्त－ हराश्व（ सुसू．४६．३०६）
स्थूलान्त्र－न，शारीर० घृहदुम्न्रम्，पश्यदृश कोषाहेंवेकम्（चशा． 6.90 ；सुनि．१२．६） वदायामः－सार्धत्रिब्यामान्यन्न्नाणि पुंसां， खीणामधंद्यामहीनानि（ सुरा．५．8）कद्यन्न्रम्， गुद्वान्त्रम्，（सुनि．२．५）पुरीषवह्दानां स्नोतसां
मूलम्－पक्वाशय：（चति．५．०）
स्थूलान्त्रप्रतिबद्धा－त्री．，शारीर० धमनी०
（असंशा．६．२२）
स्थूलाम्र－पु．，वनस्पति० आत्रः（रा．११．९，
स्थूल्यार्क－न．रोग० झुुदक्ठष्ठ० सन्धिपु स्थूल मूलान्यति－
दार्गानि कठिनन्यंशंपि मणाः स्युः（सुनि．५．९）
स्थूलास्या－त्री．，बनस्पति० गन्धपलाराः（रा．६．८s；
प．१९）
स्थूलैरण्ड－पु．，वनसति० परण्डः（रा．८．४०३；
पृ. \&८)

स्थूलैला－त्री．，बनस्पति० एलाभेदः，द०＇एला＇ （घनि．२．૪६；पृ．७く）
स्थेमन－पु．，स्थैयैम्（असंसू．२०．३）
स्थैर्य－न．，अचलत्वम्，स्थिरता（ सुस्．૪१．૪（१）） काठिन्यम्（ सुसू．१७．५）
सन्मः（ड．सुसु．१५．१३）
वयः स्थापनकारित्वम्（ सुसू，४१．．र१－४२）
－कर－वि．，स्थिरतां दृढतां च कुर्वाणः（ मधुररस：） （चसु．२६．४₹（१））
－कृत्－वि．，दे इदार्ध्यक्रत्（हे．असंसू．६．६०）
स्थैर्यक－पु．，कीट० श्रेप्मप्रकोपणः（असंड．४३）
स्थौणेय－न．，बनस्पति० ग्रन्धिपर्णिकम्
（ड．सुक．६．१४－२७；असंड．४०）तद्धुणा：－

कडु, तिक्तयुण्णं (चचि. ३.२६७). सुगन्धि,
 हिं., -थुनेर.
म.-धुणेर.
गु. - भमहण्ठ,
ब..--गान्थि आला.
स्थौगेयक-न., बनस्पति०स्थौणेयम् सुगन्धिद्ध्यविशोष: (चचि. ₹.२६७; चक. १.२३; सुसू. ३८.२४-२५ घ. ६ร, पृ. 909 )
स्थौल्य-न., स्यूलस्य भावः स्यूलता लक्षण० (चसू. १६.१३) उपचितशरीरव्वम्
(अस . १५.३२)
रोग० अतिस्थैल्यम्, द० 'मेदोरोग '
(चसू. २१.३)
स्नपन-न., स्नानम् (असंसू. ८; असंड. २)
उपक्रम० शोधनम् (र. २०, ५६)
विनिक्षेपः। निर्बापः (र, ८.५६)
स्नातशिरस्-वि., स्नातं परिषिक्षं शिरो येन सः (चसि, २.२१)
स्नातानुलित-वि., पूर्व स्नातः पश्यादुनुलित्तः
(चइ. १२.५)

स्नातुकाम-वि,, सातुमिच्छति गः (चसि. २.२०)
खान-न., जलेन रारीरस्य मार्जनस् (चसि. ५.९४) स्वानं श्रमहराणां श्रेष्टम् (चसू. २५.४०; असंसू. १₹) सानमोजस्करं परम् (चसू. ५.今8) स्बानगुणकर्म-निद्याद़ाहश्रमस्ेद्कण्ड्तृषाहरं मल हरं हुं संबँन्द्दियविशोधनं तन्द्धापापरामनं तुप्दिद्ध पुंस्त्यवधंनं रक्षम्रसादृनमझेश्न दीपनम् (सुचि, २૪.५८) आयुप्यम् (अहुसू .२.१६) साना-डयोगयाः-अतिसार- उनर-कर्णशूल-वातरोगपीडितेपु तथा आध्मानाडरोचकाइजीर्णभोजनेपु च सत्सुस्नानं गाहित्तम्। तर्गज्बरे तथा विगतज्वरेडपि स्ञाननिपेघो यावृ्रकृतिस्थो न मवति (सुड. ३३.9६०(सुचि, २४.६२, अह्टसू. २.१८) रीतजलेनोण्णजलेन वा सानं कियते तम्राडध:कायस्योष्णजलेन सानं बहावहम्। उत्तमाइस शीतजलेन ल्लानं केइसं चक्षुपयं च भवति (अह्ढस्. २.१७) जातमान्रस्य लानाथ सिद्धजलम्पकारः- क्षीरिबृक्षकायः, सर्व-गन्धोद्कं रूप्यहेमघ्रतषं बारि कपित्थपत्रकषायो वा इत्येतद्युक्तेन कोष्णेन सिद्दुजलेन कालं दोषं विभवं च लक्षयित्बा स्रापयेत् (सुशा, 9०.१२)

आवगाढनम् (चसू. २५.००) जलपूर्णकटादादौ़ निमजनम् ( सुड. ₹८.94६)
-सू-बी., स्नानभूमिः (असंसू, ३)
-भूमि-खी., स्रानाध्ध भूमिः (चसृ. १५.६)
ति., खानाथे कृतं गृद्टम् सानस्य भूमिः स्थानं यसिन् वद् ( सूतिकागारम् ) (चशा, ८.३३)
ह्रापक-वि., यो र्रणं ख्वापयति, सः। आपनोपयुक्तः परिचारकः (चसू. 9५.6)
हायु-त्री., शारीरभाव० मेद्स उपधातुः, पितुजो भान० (चशा. ३.6) 'मेवसः स्नायुसम्भबः' (चचि.१५) 'मेदसः ब्रेहमादाय वायुः स्रायुस्वमातुयात्', अस्मिन् कर्मणि सायूनां सरपाकोऽस्ति (सुशा. ४.३०; चशा. ७.१४) मांसaहानां लोतसां सायुमूल्मम् (चवि. 4.द)
शारीर० भाणाकारोडबयव० (सुसू. २५.२०-२१) ल्नायुसंख्या-नवस्वायुखतानि, तासां शार्खासु फ्ट्शतानि, दे शाते निंशच्च कोष्ट, ग्रीषां म्रत्यूष्थ ससतिः। पकैकस्यां तु पादाहुल्यां बट् निचितः, तारिंद्राप्, ताबत्य पुन तलकूर्चगुल्फे ताबस्य पुन जत्रायाम्, द़श जानुनि, चत्वारिंशात् करौ, दश वङ्षणे, शतमध्यर्धमेवमेकस्मिन् लकिश्श भवन्ति, एतेनेतरसकिय बाहू च ज्याख्यातौ, पहिः कख्यां, पृषेइरीतिः, पार्शयोः पहिः, उरसि न्रिंशत्, पट्र्न्रिशद् गीवायां, मूर्भि चतुस्किशाव, एंज्ं नवस्नायुशतानि ध्याख्यातानि (सुशा. ५.२९) स्नायुमकाराःम्रतानबत्यः वृत्ताः पृध्य्यः जुजिराश्रेति चर्तुर्विधाः स्नायवः, तन्र वृत्ताः रनायवः कण्डरा इति विजेयाः। आमपक्कारायान्तेणु बस्तौ च शुपिराः स्नायवः। पार्धोरसि, तथा पृष्ठे शिरसि च पृथुलाः स्नायवः । स्नायुकर्म-फलकास्तीणां बहुभिः ब्न्धनैयुत्या नूयुक्ता सुसमाहिता नौर्यथा अप्सु भारक्षमा भवेत्; पवं अस्मिन् शरीरे यावन्तः सन्धय:, ते बहुभिः स्नायुभि: बद्दाः। तेन च नराः भारलह़ाः भवन्ति। ध्यापादिवा स्नागु: यथा शरीरिणं हन्याप् न तथा अस्थीनि पेझ्यः सिराः सन्धयो का ब्यापादिताः रारीरिण हन्यु: इति स्नायूनां महृंचं विद्याव् ( सुशा. ५.२९-३५) तन्न महल्यः ₹नायनः कण्डराः रम्टताः (भा. प.) ताः छोड़, तासां चतस्रः पाद्यो; ताबत्यः हस्तयीवाप्टेपु, तन्र हस्तशाद्गतानां कण्डराणां नखाः (अग्र) प्ररोद्धा; ग्रीवाहढ़यनिबन्धिनीनाम् अधोभागगतानां मेढूम,

भ्रोणिपृष्हनिबन्धिनीनाम् अधोभागगतानं विम्बम्, मूर्धोंख्वक्षोंडसपिण्डार्दीनां च (युख़ा, ५.१9) प्रसारणाकुक्ननयोरद्धानां कण्दरा मतःः (शार्ई.) कूर्चाः पुनः मांसास्थिसिरास्नायूनां जालकप्रभवाणां सन्ततिविरचिताः ( ड. सुशा. ५.१३) पट् क्चर्शः
 म्रीवामेढ्योरेरैक: ( मुखा. ५.१३ ) महल्यो मांसरलबश्रतन्नः, पृष्ंशंगुभयतः पेरी़ीनिबन्धनार्थ दे बांल, आभ्यन्तरे च हे ( सुशा. ५.१४) मांसस्नायुजालानि चत्वारि, वानि मणिबन्धगुलकसंश्रिवानि, परसपरनिबदानि परस्परसंक्किटानि, परस्परगबाक्षिवानि चेति येर्गबाक्षितमिदंद शरीरम् (युशा. ५.१२) सनायुविकाराः- बेगबान् अनिल: स्नायुपतानम् भाक्षिपति, तदा मानवः अभ्यंतरं धनुरिब नमति, पु अन्तरायामः। यदा तु वायु: बाद्सस्नायुग्रतानस्थो भबति, तदा बा्हायामं करोति, हुल्येष बहिरायामः। स्नागुमाप्तश्र बातः स्सम्भकम्पौ श्रूल्याक्षेपणं च करोति
( सुनि. १.५५-५६)
स्नायुविद्युुख्पलक्षणानि- कौज्ज्यं, सारीरावयवसादे, क्रियास्वशाक्किः तुमुल र्जा, तथैब चणस्य चिराद्रोहणम् ( बुसू. २५)
-कोथ-पु., स्नाखःः कोथः। घणे यदा शाटिता स्नायुभर्वति, वद़ा वस्यासत्रत्र हेद़नं कर्तब्यम्
( सुनि. १.३४)
छेयरोग० स्नाख्वाः पूतिभावः ( बुसु, २५.३-५) -क्रेद-पु., उक्षण० रनाख्वाः केदः। तेन मणस्य कृच््लं जायते (चचि. २५.३१-३५)
-जाल-न., शारीर० स्नायूनां जालम्। देहे स्लायुजालानि चत्वारि। पुकैकमेकस्मिन्मणिब्यन्धे गुल्के च (युशा. ५.१२) स्नायुजालगतशाल्येनाडsक्षेपकादी़ि लक्षणानि भवन्ति (अहसू. २८.4)
-जालोरक्षेपण-न., लक्षण० सायुगतकाल्ये
स्नायुसमूदस्योर्ज् नयनम् (मुस . २६.१०)
त्व- न., स्नायुभावः। स्नायुस्वस्पम्
(स्रा. ४.२९)
-दर्ध-न., दाढ० अभिकर्म०० लक्षणम्- कृष्णोत्रवघणना। स्नाबस्य संनिरोधश्र
(घुसू . १२.८; असंस् . ૪०)
-प्रतान-पु., स्नायुविस्तारः। लताबदनेकपरोहं स्नायुजालम् (डुनि. १.५७)
-मर्मन्न्न., शारीर० स्नायुबहुलं मर्मं (सुशा. ६.३) संख्या-लप्रविश्राति: ख्यायुममाणि ( उुशा. ६.४) स्वाण्यश्रतक्तः, हौ विटपौ है कक्षबरौ, चत्वारः कुर्चाः चत्वारि क्रूँ्चिगेंगि, एको यस्ति: चत्वारि क्षिप्राणि, दौंबंसौ के विधुरे, इ्रानुक्षेपौ पवं सदविंरतिः :्वायुमर्मीणि (उ, मुशा, ६.५; असंशा. 6) द०० मर्म
-महारुज्-कि., बायुपु महती पीढा यस्य सः। स बसाष्बहहयोग्यः ( चसू. १३.४८)
-विद्द-न., रोग० लक्षणम्-काज्यम् घरीराबयवसाद्: क्रियास्वरक्तिस्तुमुला रुजश्विरं वणरोहीं च ( संसू. ३५.२.०)
संकोच-पु., रोगलक्षण० घ्वायूनां संकोचनम् (चसू, ५.९२) स्वायूनां स्वग्भनम्
(अहसू १७.२०)

स्नायुक-न., रोग० आालासु कुपितो दोषो विसर्षषच्छोथं कृत्वा तर्कते भिनचि। उष्मयुफथ्थ दोषः ज्वायुं विशोज्य तन्तुनिमें ल्बेतयुतिकं वृत्तं जीवं कुर्याव्। स च जीवः शानैः रानैंक्षताद् बहिर्योति। छेदाब कोपमुपैति। तस्स पातेन शोथशान्तिर्भवति। किन्तु पुनः सोडन्यसिन् स्थाने सम्भवति । संख्यासम्र्रासिः-अयमृधा बातेन इयावरुक्ष: सर्क् स्यात्। पित्ताबील्वीतः सदाहः स्यात्। क्रेष्मणा च्वतातः स्याव्। द्विदोषेण असौ द्रिदोषलिकी। सल्विपातेन सर्वंलिखः। रतेनाडरक्ककान्तिरिल्यपविध:।
उपदवाः- यदि बाह्दोज्जाए्धयोः सनायुक्तन्नुकीट: चुर्यूते, तदा खलक्तता बाहुसंकोचानुत्पधेयाताम् (मानि, परि ) चिकिस्सा विसर्परोगबदन्र चिकिस्सा ( मानि.) स्नेहस्वेप्र्रलेवादि कर्म यथोचिते कुर्याँ्त् ( भाप्र) कुम्भीपुप्पाणि भक्षयेत् (र. २५.५४) स्नाच्वर्मन्-न., नेन्वरोग० नेत्रहुषळभागगतो रोगः। उक्षणम्-नेन्रस्य शुक्लभागे खरं प्रपाण्डुपिशितंत यदृद्धिमुपैति वस्स्नार्वर्म, प्रन्बारिणोरर्मण: स्रावं निएग्यद्धि, यदाइनिलः। विना स्नाबं विग्रुणं वस्नायवमेंति प्रकीर्तितम्। निमिवचनम् (मानि-) (सु उ. ४.६ साध्यरोगोयम्) सुउ. १.४०) चिकिस्सा-लेख़्बनाअनेरेखोपाचरणीयम्
( सुड.१५.१७)
स्नाय्वामय-पु., स्नायूनां रोगः (चचि. २९.३९)
स्नाव-न., शारीर० सायु: (अंंशा. ५)
－बन्धन－न．，सायुनिबन्घनम्（असंशा，५）
－मर्मन्－न．，सायुमर्मन्（ असंशा．6）
स्रावार्मन्न．，नेत्ररोग० साख्यर्म（असंड．१३）
स्निग्ध－पु．，गुण० असौ त्वगिन्द्रियम्राद्यः चक्षुरिन्द्रिय－ भाद्यश्य（चशा．६．१०）रूक्षविपरीतः（चसू．१．६१） चिक्कण：（सुसू．३६．३）विंशतिद्वव्यगुणेष्वेक： （अह्टस．१．१८）आप्यद्वव्यगुण०
（सुसू，૪१．૪（२））तस्य कर्म－क्लेदने शक्तिः （अह्टसू．१．१८）वातहरं श्रेष्मकारि वृष्यं च （चशा，६．१०）सिग्धगुणः सेहकृन्मार्देवकृष्दु－ वर्णकरश्य（सुसू．४६．प१६）
वि．，पीतियुक्तः（सुसू，३૪．२૪）मिन्रभावयुक्तः
（सुक．१．८－१9）
पु．，वनस्पति० एरण्डभेद़ः，रक्रैरण्ड：
（रा．८．४४७ पृ．६८）
सरलः（ रा．१२．१₹६；पृ．१११）
न．，खनिजद्वव्य० सुवर्णीगैरिकम्
（ध．₹．१७०；पृ．१२८）
अैषज्य० सिक्धकम्（रा．१३．१७\％；पृ．११८） बनस्पति० जबादि（रापरि．१२．६；पृ．३७५） （ स्निग्धा ）－र्ती．，बनस्पति० मेदा
（रा．५．१६१；पृ．३१）
चछवि－वि．，लक्ष० स्विनधकानित्तः（बलासप्रकृतिर्नरः） （ सुशा．४．८૪）
－तण्डुल－पु．，धान्य० पट्टिक：
（रा．१६．८૪；पृ．२२०）
－तनु－वि．，स्बिरधा तनुर्यस्य सः（अह्हसू．२७．१८）
－द्ल－पु．，वनस्पति० गुच्छकरक्：
（रा．今，१८૪；पृ．१९१）
－द्रहु－पु．，बनस्पति० देवदारुः
（रा．१२．१०३；प．४१）
सरलः（ध．३．6८；पृ．१११）
－पत्र－पु．，वनस्पति० घुतकरअः
（ रा．३．१७८，पृ．१९9）
－पत्रक－पु．，वनस्पति० मज्जरः
（रापरि．८．५२；प．३६१）
－पत्रा－स्री．，वनस्पति० शाक० पालक्यम्
（रापरि，७．७२；पृ．३५३）
－पर्णी－त्री．，बनस्पति० स्वानुपत्रफला，प्टोलः
झूर्ता（ध．१．9₹；प．3）（रा．6．66；पृ．96）
－पिशितनन．，स्निगंध्ध पिहितमम्। मेढुरं मांसम्
（सुचि．१४．૪）
－फला－स्री．，वनस्पति० वाल्ुकम् （रा．6．२५०；प．४१）
－भोजिन्－वि．，सनेह्युक्त्तनं भोकुं रीलमसेति
（ असंसु．₹ ）
－मुख－वि．，स्निग्धम्रान्तम् मेढुराग्रम्
（अहुसू．१९．९४）
－मृत्तिका－त्री．，मृत्तिका० स्निरघगुणयुक्ता मृत्तिका （चक．१．९）
－पजि－पु．，सर्प॰ वैकरझः। कृष्णसंपेंण राजिमल्यां वैपरील्येन का जायमानः（सुक，४，३ү；५）
－लक्षण－न．，लक्षण० सिनरधनरस्य ल्कणम्
（चसू．१२．६）
－ब्यायामबलिन्－वि．，केहोपयोगेन च्यायामेन च यस्य बलं सझातम् सः（चसू．२६．१०६）
स्निग्धोष्णोपशाय－वि．，यस्मिन्चितधमुप्ण चाब्रपानादि उपरोते（अंसंनि．4）
स्नुक्－स्वी．，वनस्पति० खुही（घ．१．२३५）
－क्षीर－न．，सुहीक्षीरम्（चचि．१३．१४०）
（असंसू．११）
－पयस्－न．，स्नुहीक्षीरम्（चसू．२५．४०）
（असंसू，१३）
（ स्नुग् ）－वण पु．，गण० श्वेतपीवदुर्धभेदेन त्रिकोण－ काण्डाद्विभेदेन भिन्ना स्नुही। स्नुही भेदसमूहः （र．१०．८く）
स्नुही－ल्बी．，वनस्पति०（ध．१－२३५．प．५५）
क्षीरसारवृक्षः（असंक，२）अस्याः क्षीरं तीक्षणन－ विरेचनानां श्रेष्टम्（चसू．२५．४०）गुणाः－ तिक्ता，उष्णा गुर्वां कफवातदी दुध्रमाइमरीदाइ－ कुष्हप्रमेहश्नी । अस्याः क्कीरं विषमू，तदाध्मान－ गुल्मोदरवातमंम्（घ．१．२₹५；प．५५）
（नाड प．२૪，शालि．२३く）
हिं．－सेटुण्ड，थोहर，थुहर．
म．－ईई निवड्डंग，काटेनिवड्डंग，फड्या निवड्डुंग．
गु．－थोरदाण्डलियो，कठाली，कण्टालो थोर हाथलो तर धारी，नानो परदेशी．
यं．－मन्सासिज，सिजनृक्ष，मनसाग्डाछ्ठ．
ता．－हैकली．
फा，－ळादनाम．
-काण्ड-न., वनस्पति० स्नुहीभेदः सेहुण्डयहि:
"कांड्या निवडुंग", हृति लोके, काण्डल्नणोत्पादने उपयुक्तम् ( सुचि, ४.३१)
-क्षीर-न., सनुही्दुगधम्। क्रणझोधनद्ध्ययेपु घृतेपु च उपयुज्यमानेष्वेकम् (सुसू. ३७.१६-१७)
स्नूही-ब्री., घनस्वति० स्नुही (र. २५.११८)
स्नेह-पु., गुण० मार्द्वक्रकः गुणः, स्निग्ध: (चशा. ६.१५) विंशतिगुणेष्वेकः (अह्रस. १.१८) पृथिच्यम्बुगुणभूयिष्टो बीर्यसंज्को गुणः ( सुसू. ४9.99)
द्रव्य० घृततैलाद़ः ( सुचि. ३१.३-४) तैलम् (र. २१.५१) वैलादिस्निगधद्ध््यम् (चसू. १३.१, अह्हसू. ५.३३; अद्टसू. १६.२)
कर्म० स्नैग्थ्यम्, सनेहनम्, ह्रेप्मकर्मसत्वेकम् (अहसू. १२.प₹) स्नेहनं च अनिलहननं देहमार्द्वकरं मलसझ्रनाशानम् (चसि. २.७) उपक्रम० सेह्पानम् ( सुच्चि. १.८; सुचि, १.३१) वावोपक्रमेषेक्र उपक्रम:
(सुचि. ४.२३; अहुसू. १३.१)
आारीरभाव० डे़हस्य स्वितधत्चम् 1 मेदोधातो: कर्म (असंसू . १) अक्षिविट्त्वचां यः सेह्हः स मज्ज़ो मलः (चचि. १५.१९ सुसू. ४६.५२९) प्रीतिः (सुंनि. १०.२३)
सेहृविधिः, खेहनम्, च । सेहृनं बेहद्नद्येण क्रियते। स सेछः द्विविधः स्थाव्वरो जन्रमात्मकश्व। स्थावराटमकः केहःः तैलम्मतैलं च, जह्नमास्मकस्तु वसा मज्ञा सरिरिति (चवि, ८.१4०) ते सेहाः प्रुन्यनुर्विधाः सपिस्तैलबसामज्जानः (चस्. १.८६) 'सर्पिर्मज्जा बसा तैलं स्नेहेधु प्रवरं मवम् ' (असंसू. २५) जब्रमेम्यः स्नेहेपु गब्यं घृतं प्रधानमू। स्थावंरेपु च तिलतैलम् ( सुचि, ३१.३-४) गुस्ट्युख्वम्घृताच्तैंल गुरु तैलादूसा, वसायाश्र मज्जा (असंस्, २५) स्नेहसंज़ात्रयम्-यमकखिबृतो महाँश्रेति स्नेहस्य संज्ञान्रयम् । तेन दाभ्यां बेहा़्य्यां यमकः त्रिभिः सेहैस्खियृतः। चतुर्भिमेहास्नेइः, (अरु. अहुसू. १६.8) धृततेलक्मां यमकः, घृततैल्ल्बसमिस्विनृतः । घृततैलवसामज्जभिर्महान् ( हे अह्हस. १६. $\times$ ) संब्याः- ये सबेदाह्दांः शोधनाहां मद्यासक्ताः र्यासक्ता उ्यायामसक्ताश्य तथा चिन्तकाः बृद्धाः घ्राला:- अवल्ग कृशा: स्क्षाः क्षीणरुधिराः क्षीणम्डुकाओ अत्वीडिताश्य

नेन्राभिध्यन्दिनस्तिमिरिणः कृच्ण्रोन्मीलिनस्ते सेवेंपपि स्नेह्याः (अह्रसू, १६.प-६) रूक्षणानम्तरं प्रयुक्रो यः सेहः सोडसात्म्यतां गतः सन् मलानी₹यितुं समर्थों भवति (असंसू. २५) वेयु अपि घृत-पानयोग्याः- धीस्टृत्याद्यभिलापिणां घृतं पानार्थ शस्यते (अह्स्. ग६.८) तैलपानयोग्या:-लघवदार्ब्यार्थी तैलं पिचेत् क्रूरकोष्टेपु तथा ग्रन्यिनाडी-कृमिश्रेप्म-मेदो-बातरोगेपु च तैलं पानाध्थ ह्वितम् (अछस. १६.S) बसापानयोग्याः-पौखषोपचये उ्यायामे च सेहृपानार्थं बसा छृव्यते (चसू. १३.१६) तथा च क्षीणधातुपु अल्यझिरोगो बातावृत्तमार्गे च तथा सन्ध्यस्थिमर्सकोप्टरुजासु, दुधरुजि आाहतहजि अृ्योनिरोगे दाख्गशिर:शूलयो: विशोषेण खेहृपानाथँ चसा योज्या (अहुसृ. १६.9०-99) मलपानयोग्याः-क्रूरासयाः क्डेशसढ़ा वातार्ताः दीपवह्नयश्न मज्ञपानयोग्याः ( सुचि. ३१.१८) स्रेहोपयोगः- उपयोगः द्विविधः वाए़ अभ्यन्तरश्य। तन्र बाह्या: देहाभ्यदोडदगाहः- हिरोडम्यद्नादि: (सुचि. ૪, ८) भान्तरः पानबस्यादिपु (सुचि. ४, ८) यथा न्यग्रोधादिगणसिद्धः सेत्ः ज्वरदाहनाराने अभ्यझतयाऽवराइने चोपयुक्तः ( सुड. ३९.२८८-२८९) आम्यन्तरोपयोगों ग्रभूतमांसनिःक्चाथाकाक्रलानूपजान्रसान्ज़ेहमृट्टेपु बा तेपु अतिसंहुतां यनागूं वा तिलन्चूण्ण फाणितं संेंहम्। कृरारां भूरिस्रेहां तिलकाम्बलिकं सुखोषणं सर्पिव्मतीं पेयां क्षैरेयीं ससितां, लवणगुक्षं सर्पिर्वा पयः सद्यः किग्धं पयोजयेत् (असंसू. २५) भक्तेन सह सेहपानम्- ये सुकुमाराः कृराः घृदा बालाः सेहृद्धिट्वृष्णार्ताः तथोण्णकाले सहभक्तेन ₹नेंहं पाययेत् (सुचि. ३१.३७) सेहो हि पानानुतासन-मस्तिक्कशिरोबस्ति-उत्तर-बस्तिनस्यकर्णपूरणगात्राम्यद्रभोजनेपूपयोज्यः। तत्र जख्रमेक्यो गब्यं घृतं प्रधानं स्थाररेम्यम्तिलतैलम् (सुचि. ३१.३-૪) "युक्त्याsचचारयेत्सनेहं भक्ष्याद्यनेन बस्तिभिः। नस्याभ्यक्न नगणदूध अढस् . 9६.98-94) स्वस्यस्य स्नेहनाथ कालमेदेन बिचिधः स्नेहोपयोगः। प्रावृषि तैल, शारढ़ सर्षिः, बसन्ते बसामज्ञानौं च गुक्ष्याव् (असंसू. २५; अह़स्: १६.१२) सयः सनेहृनार्थ लनणोपहिताः रेहम उंयुक्षाः (असंसू. २५) स्नेहानां तारतम्यात् दोपझता-वैलादसापिच्तही। संपि: विंत्रवमम् ।

तथा सर्पिपो मजा वातम्नतरः बसा वावघतरा तैलं वातघतमम्। मखा वातंहुप्मझः वसा बातश्रेष्मझ-
 (अरु. अहस्सू . १६.ई; असंसू, २५) केबल्स्नेहपानम् स्नेहनकर्मणि श्रेष्टः प्रयोगः आग्युस्नेहकर्मसाधनात् (असंस्. २५; अह्सू. १६.१७) स्नेहापानक्रमःलघुकोष्टाय प्रातः काले यथाबलं स्नेहमात्रां पातुं प्रयच्छेत्। पीतमाने चोष्णोदकेलोपस्टृइय सोपानल्को यथासुखं विद्दरेत् (सुचि. ३१.१४) कोष्ठ-सेद्वाल्स्नेछृपानाइबधि:-मृदौौ कोषे त्रिद्विनमचं स्नेहें पिघेत्। हूरे सपद्षदिन यादद्वा स्निग्धलक्षणोत्पत्तिः (अहुसु. १६.२९-३०; चसि, १.६) मध्यमकोष्टापेक्यया पुर्त्वः ₹नेहं चतु:पश्यपडहानि पिचेत्। सपरात्राद़नन्तरं स्नेहः सात्व्यीभव्रति
( सुचि. ३१.२६) अच्छस्नेह्दमान्ना-सा हूस्वमध्योत्तमभेद्वात्त्रिघिधा। या मात्रा ग्रयुक्ता जाठराऽबलबराहूक्यों प्रहराम्यां जरां नाम जरणें याति, सा हस्वा। चतुर्भिर्यासैय्यां जीर्येति, सा मध्यमा। अप्धाभिर्यामैर्यां जीर्यति सोत्तमा मात्रा (अरु. अहस्. १६. १०-१८; असंसू. २५) दोषार्दीन्बीक्ष्य ताभ्योडपि हूसीयसीं यामवरिणामिनीं माग्रां परिकल्पयेत् (अहसू.9६.96) चे नराः प्रभूतस्नेहनिस्या: क्षुरिपपासासहा: ते प्रमूतस्नेहसार्या: (चस्. १३.३१) स्नेःः शमनार्थम्। रोगस्स रामनायोपयुज्यते। स जातन्रुक्षस्य शास्यते । बन्यो वृंहणः, स स्नेहो रसमद्याघैः सद्व शास्यते (अह्टसू. १द.१९-२०) रनेहेडनुपानम्-अच्छपेये सुसपक्तये स्नेहृस्य प्रयोगात् पश्रादुषणंग वारि पिनेत्। (अहस . १६.२३) स्नेहनप्रयोगे भोजनजियम:सनेहपानात्पूर्वंदिने तथा यान्त्ति दिनालि स्नेहं पियति तावत् तथा समाशे सनेहापाने ताबन्त्येव द्विनानि दव्मुष्णमनभिष्यन्द्धि नातिस्निरधमसक्करं स्वल्पमर्न्र मान्रया ओोजयितब्यम्
(हे. अहुसू. 9६.२५) स्नेछप्रयोगे विहारनियमा:उण्णोद़कोपचारी अह्मचारी क्षपाहायोऽनेगरोधी स्याव् किंच ब्यायामक्रोधशोकहिमातपान् ल्यजेत्। प्रवातयानयानाध्रभाष्यु-कम्यास-संस्थितिः नीचास्युर्चोपधानाहः स्वम्नधूमरजांसि च यावंत्यद्धानि स्नेंहं पिबति वानि तृत्संख्याकानि तद्नन्तरं च सनेहपानरहितान्युपि स्यजेत् (अह्तसू. १६-र६-२द) अस्नेस्या:- अतिमम्दाभ्भः तीक्षणामिः स्यूलो

दुर्बलजरहत्तभ्भातिसारामगलरोगगरोदरमृच्छ्धाचह्छर्थरुचि :्लेध्मतृषणामयैश्र पीडिताः क्षपप्रसूतार्ञा सनेहनीयाः (असंसू. २५; अहुसू. १६.६-ट) अजीर्णी मदुपीडितः तर्णझचरी ध्रान्तो दृत्तबस्तिविरिक्तो वान्तोडकाले प्रसूता च रूी, अकाले दुर्दिने जैच सोहृपानं विवर्जयेत्
(सुचि. ३१.૪६-૪८) सम्यक्स्न्नग्धस्य वातानुलोमनमझेः प्रदीकर्वं बर्चसः क्रिग्धत्वं मृदुखं च अंगेपु मार्ईवं च स्निग्धता च अग्लानिश्र विमलेन्द्यिता, लाघवं स्नेहोद्वेगश्रा, इल्येतानि लक्षणानि भवन्ति (असंसू. २५; चसू. १₹.६) पच्यमान-स्नेहलक्षणम्-तृइढ़ाहोऽरतिः छुमः सादो अ्रमः (सुचि. ३१.३₹) खिरोरुलिषीवमूर्छांद़ी़ीनी जीर्यझेपजे भवन्ति (असंसू, २५)
यदा जीयैमाणरनेहस्य लक्षणानि शान्ति गच्छन्ति, तद़ा स्नेहो जीर्ण इति ज्ञायते (ड. सुचि, ३१.५४) जीर्णस्नेहलक्षणम्-अनुलोमाइनिलस्वास्थ्यक्षुतृष्गोड्रारशुद्धिभिः स्नेहो जीर्ण छृति विजार्नयायव (असंसू, २५) जीर्णाजीर्णव्रिशाइहायां पुनरुण्णोदकपानं कुर्यात्, वेनोद्नारविश्युद्धिस्तथा भक्षं प्रति रचिचदेंहे लयुता च भर्वति, तदा़ जानीयास्न्नेहो जीर्ण इति ( सुचि. ३१.३२-२३; असंसू. १६.२૪) जीर्णो ₹नेहे परिचर्या- जीर्णस्नेहं नरमुप्णजलेन परिपेचयेत्। क्किल्वालपतण्डुलामुण्णां यवागूं च कामं पाययेत् अर्मिं दोषं च बीक्ष्य विलेपीयूपरसाड़ीन् प्रयुओीत (ड. सुचि. ₹१.३८-३५) अस्निरधल्क्षणम्- रूक्षं ग्रथितंतु पुरीषम् अम्रगुणो बायुर्मृदुप्भि: गान्नस्य खरत्बरैक्ष्ये च(चसू, १३.६) अतिस्निअधलक्षणम्-पाण्डुता गौरवं जाबंच पुरीषस्य चाविपकता तन्द्धाऽरचिलत्केगःः (चस्, १३.६) अङ्जसदनं नासास्रावः ललाबाबः प्रवाहिका गुददाहः छर्दिर्मूच्छा तृष्गा जुल्कोदूारः अभ्रम्वासकासादयः स्नेहातिसेवनान्नवन्ति (असंसू. २५) मिय्यारिनग्धलक्षणम्- शोफोडरांसन्द्धा निद्धा विसंश्रिता कण्ड्र: कुष्ट उब्रोक्केशौँ जहरदौर्बल्यमिन्द्यियद़ौर्बल्यं जाउ्यमामवाग्रहादीनि लक्षणानि भवत्ति (असंसू. ₹प) अ्रमादिक्रा भवन्ति (अह्टस $१ ६, ३ २ . ३ ३) ~ म ि ष ् य ा स ् न े ह े न ~$ वावरूं प्रकुप्यति (सुनिः १८१)) स्लेहव्याएदि उ़पकम:- क्षुत्तुष्णानिग्रही। बमनं सेद़ः पानान्थ-

भेषजे रुक्षद्वव्याणि च देयानि
(अह्हसू. १६.३३-१५) बावावृतसनेहलक्षणणम्-
अध्रमर्ई-ज्वर-जाधमान-रीत-स्तभ्भ- ऊरुपीड़नपार्धर्गादायो भवन्वि (चसि, ૪.२६-२८) पित्तावृते बंहे- दाहरागतृप्पामोतृतमकभास ज्वरादीनि लक्षणानि भर्वन्ति (चसि, ४.३१)
 निदा-डरमदांः सदाहैरमलितेश्र संयुतानि हक्षणानि भघन्ति (चसि. ૪.३૪)
स्नेहफलम्-स्तेहः आग्डु प्रयोजितः सन् संड्युकान्धातूत् पुष्णाति बलम् अन्निबलं पुर्टि प्राणँध्याभिवर्धयेत् (चचि. २८.७९-८२) देदात्कफादयो दोषाः प्रणुबन्ते (चसि, ६.११) यो नर आभीं श्ष्येन स्हाहमुपसेबते, स दीवान्तराभिः परिगुद्वं कोष्: नूतनधानुः बलवर्णगयुक्तो दढेन्द्रियो मन्द्जरः शतायुगुश्य भवति इति प्रदिए पम् (अहृसू. १६.૪६)
-क्लान्त-वि., सनेदपानोद्विमः, सेटेग्लानः
(चचि. २८. ज६)
-किलिन्न- वि., स्नेहेनाडsड्लुतः, स्नेहपानेनाप्लुतः
(अहृसू. १५. २०)
-गण्डूप-पु., उपकम० मधुरादिसाधितै: स्नेहैः कृतो गण्ड्द्षः (सुचि, ૪.२२) असझ्ञार्यमात्राप्रमितो गण्ड्रूः ( हुचि. ४०.६२)
-Tण्डूपधारण-न., कर्म० ( असंसू. ₹) स्तेहगणद्यूषधारणं दन्बदार्ब्बकरं रुचिप्रदे च ( सुचि. २४.१४)
-नलान-वि., स्नेहेन ग्लानः (चसू. १३.५५)
-तृपा-प्री., लक्षण० स्निर्धान्बजा तृष्णा (चचि. २२.५२) स्लेहपानज़ा तृष्णा
(चचि. २२.५२)
-द्वग्ध-पु., रोग० वततैलघृतादिभिः द्र्धल्लम् वण दहनें कट्वरं भरति, स्नेहस्य सूक्षममार्गानुसारिख्वा दूरमनुपवेशाच (असंसू. ४०) चिकिसातत्र सरक्ष भेषषजम् (असंसू, ४०)
-दाह-पु., द०० 'स्नेददधघ' (असंसू. ४०) सेंहेन दहनम् (असंस्, ४०; अह्टसू ३०.૪८) -द्रोणी-बी., पात्र० स्नेहपूर्णः कटाहः। शख्यकर्मानम्तरमुद़रिणां निवासनार्थम् (अंनचि. १७) -द्विप्-वि., स्नेहें देशि छृति (अहसू. १६.२०)
-नित्य-वि., स्निर्धाहारादिशीषम (अहस्. ७.६०)

(अठसू, 9६, ३१)
-पक्कि-स्री., सनेहृाकः (अद्बसू. १९.३४) (असंसू. २८)
-परिहार-पु., सेंहे पीतेडपथ्यम् यया इीवोदकादि (अह्टस्र. १६.३.)
-पाक-पु., भैषज्यद्यण्य० स्लेहच्य पाकः। स त्रिधा मुदुमध्यबरभढ़ेन (चक. १२.१०२) किसे कल्कसमे सति मन्दो मृदुर्बा पाकः किट्हे मदनोपमे मध्यश्विक्कणो वा पाकः । किदे सीद़ति सति यर्णत: कृणे च लरः सरस्र्भक्कणो घा पाकः (अबंक. द) सेढ़ौबधयों: पृथषमाइमान्रं यसिन्भेपजे वत्ताहरां भेषजे यं्र कंहे स मृद्रु:। बंहे सिद्धे, सति यत्र मधूच्छिधमिन विरदं नाम अपिचिज्ञलमन्नुल्यादौौ अविलेजि ( पैचिछल्यगुणाभावाद्) भेषजे भवति, स सथ्यमपाकः। यत्र कृष्णमीवदवसचं विशदें चिककणं च भेषंज, स लर इवि। अत कर्ज दअभ्घलेहो भवति, स डुभ्धन्रेहपपाक:। तन्र पानाम्यवहारयोंद्मृतुः। नस्याम्यक्योंम्यमः। बस्तिकर्णपूरणगयोसतु खरपाकः उपयुज्यते ( सुचि. ₹१.99; चक, 92.90३-90\%)
-पाककल्प-पु., सनेहपाकविधिः। सनेहाइचतुर्पुणो द्र: स्नेइचनुत्थौसो भेपजकलकः तद्रैकथ्यं संस्तुज्य विपचेदित्येप ₹तेहपाककल्पः (कुचि. ३१.८) सने हकुछये भेषआपलं पिष्ट कलकं चतुर्पुण द्यवावाव्य बिपचेत् ( सुचि. ३१.८)
-पान-न., उपक्रम० ₹नेहूस्य पानम् (सुचि. ₹१.१४) द० ' स्नेह्'
-पानकम-पु., र्लेपानपरिपाही ( सुचि. ३१.१४)
-पायिन्-वि., यः स्नेहनाथ्थ स्नेहं पिद्यति लः
(अढ्ठसू, 母.३०)
-पिचु-पु., उपक्रम० स्नेहयुक्कः पिचु:
(चचि. ३०.906)
-पीत-वि., येन सनेद्ध पीतः
( सुचि. ₹९.२; अहसू. १९.५३)
-प्रगाढ-वि., स्नेहबहुलः ( युनि. ३७.४ム)
-प्रयोग-पु., उपभम० स्लेहपानस प्रयोगः
झ० ' स्नेइ' (अद्धसू. १६.२६-२८)
-प्रियालवीज-पु., बनस्पति० प्रियाएः (थ. ५.७२)
-फल-न., स्नेहमधानं फलम् तिलिरणण्डातसीविभीतक्रादिकम् ( सुचि, ४०.૪)
स्नेहपानस्य फलम्, न० ' क्नेह्ं ' (युचि. ३१.५६)
-फलसार-पु., स्नेछफलाभां तिलार्वानां सारसाप्तर्वातो भष्या (घचि. ४०.४)
-बस्ति-पु., उपक्रम० स्नेइस्य यस्तिः। स्नेहयुक्तः बस्तिः (चसि. ૪.३) अनुवासनबस्तिः (अहस. ४.२९) सिद्दून्नेहाः सर्पिरादयो बस्तितिधिना दीयन्ते, स स्नेह्रक्तिः
(सुचि. ३८.८८)
-भर्जिता-वि., स्नेहभुश्रा ( पेया) (अह्दसू. १६.४०)
-आवित-वि., स्नेहपानेन स्निग्ध:
(अहुसू. 9८. 46 )
-मांस-न., स्नहह्रधानं मांसम् । आनूपप्राणिमांसम् (सुड. १८.२३)
-मात्रा-सी., स्नेहस्य प्रमाणम् (चसू, १३.२९)
-मिथ्योपचार-पु., स्नेह्पाने मिध्या उपचरणम् (चसू.१३.६४)
-लवण-न., लवण० काण्डलवणम् (सुचि. ४.३१)
-लवणयोग-पु., सनेहलवणयोः संयोगः; अयम् अमौौ क्षितः सन्किन्दायुध्रवद्वर्णान् चटचटाशब्दं चोत्पाद्यति (असंसू . ८)
-बध्य-वि., स्नेहेन चध्यो नाम विनाइयः शामनीयो वा (व्याधि;) (काखि. ११.८२)
-घमी-स्री., वनस्पति० मेदा (रा, ५.१६१)
-वर्ग-पु., स्निगधद्धन्ग्मसूःः। येस्यः स्नेहस्य सम्भवः, तेषां द्वव्याणां समूहः। यथा तिलातस्यौ च। घृतं तैलं वसा च इत्यार्दानि स्निग्धद्धाध्याणि तथैच कहुणीय-करझ-吕फल-सिद्दार्थ-सोमराजी-बिभीतक-अतसी- निम्ब- तिल- दुन्ती- मह्र्रतका इर्यादी़िनि चेति (र. २.१३२)
-वर्ज-वि., स्नेहरहितम् (सुचि. ५.३३)
-वर्ति-ब्री., स्नेहयुक्ता पट्वर्वर्तिः (सुचि. २.৮१)
-विद्ध-न, वनस्पति० देवदाऱः (ध, १,७६)
-विधि-पु., उपक्रम० सेहकर्म
(चसू. १.९०; अहृसू. १६.१२) इ०० 'हनेह' अध्यायसंज्ञा० (असंस्. २५; अहृसू. १६.१)
-विश्रम-पु., रोग० स्नेहस्य दुरुपयोगाद्विशिष्टो अभः-अच्यवस्था स्नेहमिथ्यायोग इति याबत् (चसू. १३.७६)
-विरेचन-न., उपक्रम० स्नेहयुक्तं विरेचनम् (चक. १२.८३; सुचि. ४.२१) एरण्डतैलादिना विरेचनम् (सुड, ૪e.२०) तडूक्षस्य योग्यम् (काखि, ४.२९) एरण्डस्नेहः (सुचि.३₹.ष9) -क्यापच्ति-त्री., इनेहस दुखुयोगान्मिथ्यायोगाजनितो ध्याधिः ( वसू. १३.66)
-च्यापत्तिमेधज-न., स्नेहुष्यापत्तिजव्याधिनाइानार्थमुपयुक्तं दृव्यम् (चसू. १३.७८)
-च्यापत्साधन-न., स्नेहपानजन्यरोगो चिकिस्सितम् (अह्सू, १६.३४)
च्यापत्सिद्धि-त्री., अध्याय० संज्ञा० (चसि, ४.9)
-उयापद्-खी., सनेक्दातियोगादि-समुल्थः विकारः ( सुसू. ४५.४४; अहसू. १६.३४; असंसू. २५) -रार्करा-त्री., स्नेहम्रधाना रांकरा, स्निग्धगुणं चुर्णम् । स्नेहस्य संहताइशस्थितत्वान्मधुरार्करावर्सेहेहार्करा (चचि. २५.6६)
-रोधनयुक्ति-स्री., स्निग्घस्य शोधनोपाय:
(अटृसू. 9९.६७)
-समृद्ध-वि., स्नेहसमृद्ध: (चसू. १३.७२)
-सात्क्य-वि., स्नेहः सात्म्यः यस्य सः
( सुचि. ३३. ४४)
-सार-वि., स्नेह एव सारो बलंब यस्य, सः
( सुचि. ३१.३)
-सिक-वि., स्नेहेनावसेचितः ( सुचि, २४.३२)
-सिद्धि-त्री., घृततैलादिस्नेहूानां सिद्युर्ं कियमाण:
पाकः। सम्यक्सिद्धस्य लक्षणम्-शाबद्रेनयोर्पशमो
गन्धवर्णरसादीनां समृद्बिश्र (सुचि. ₹१.१२-१३)
भैषज्यमहुलिम्यां गृद्यमाणमनतिमृद्धनतिदार्शण-
मनझुलिग्राहिताविरिष் च स्यात् ( असंक. ८)
सनेहन-वि., स्नेहजनकम् (चसू. १.८७) स्नेह्यतीति, घृततैल्वसाद्विवत् (सुसू. १४.₹)
न., स्नेढृविधिः, स्नेद्कक्रिया (चसू. १३,१२)
-कर्मन्-न, उपक्रम० न्नेहविधिः (असंसू, २૪,५-६) स्नेहयितब्य-श., र्नेहृनीयः, कर्तव्यस्नेहनकर्मा
(चसू, ૪३.૪s)
स्नेहात्रि-पु., स्नेहेनाल्यधिकेनोद्दीशोऽमिः
(चसू. १₹.७१; असंसू, २५)
स्नेहाचार-पु.. स्नेहोपचारे पथ्याऽपथ्यम्
(अहस . १८.२७)
स्नेहाजीर्ण-न., स्नेहूस्य अपचनम् ( सुचि. ३१.३१)
स्नेहांजन-न., अअन० ताम्रपान्नस्थितं मांसं सर्षि:सैन्धबसंगुतमिति स्नेहाइनमेके आहुः। इं वाताभिषयन्दे उपयुक्तम् ( सुड. ऽ.१६)
स्नेहाध्याय-पु., अध्यायसंज्ञा० (चसू. १३.१;
(कासू. २२.भे)
स्नेहान्वित-वि., घृताद्वियुक्तम् सनेहगुणैयुर्तम्
(सुचि. ૪.र३)

स्नेहाशाय-पु., स्नेहस्थानमे। तच दिविधं स्थावरं जऊसं च (चसू. १३.99) यथा दधिभ्कीरं मांसास्थि फल-द्दार च (असंसू, २५)
स्नेहोचित-वि., स्नेहसात्म्यः (अह्रगू . १६.३द)
स्नेहोत्रिक्टप-वि., स्नेहेनोत्किपः (चसि. ६.३)
स्नेहोन्केशेर-पु., स्नेहस कोपः (असंसू. २く)
स्नेहोत्तम-न., स्नेह० तैलम् (घ, ६.१२५)
सनेहोद्देग-पु., लक्षण० स्लेहदेपः सम्वक्स्निग्धल्क्षणान्यतममू ( अह्टसू. १६.३१)
स्नेहोपगगण-पु., गण० स्नेहस्य सर्पिरादेः स्लेहनक्रियायां सह्वयन्वेनोपगच्चतीति स्नेछोपगः (चसू. ૪.८) तत्र द्वव्याणि.मृद्दीकानममधुक-मधुपर्णी- विदारी- काकोली - क्षीरकाओोली-जीबक-जीवन्ती-र्शालिपर्णों इति द्रादृष्याणि
(चसू. . .9 १(२१); अरंस् . १५)
स्नेहोपयौगिक-वि., स्लेह्योपयोगो यस्सिन् कर्मणि तब् स्नेदोपयौगिकम् ( अुचि. ३१.9)
स्नेहोपयौगिक-न., चिकिस्सितधध्यायसंज्ञ० स्ने हस्योपयोगो यस्मिन् कर्मणि तत्तनेहोपयौगिकम्म ( सुवि. ३१११)
लेहोपसेविन्-वि., लाभीक्षण्येन लेंें यः सेवने, सः (सुचि. ₹१.५६; असंसू. २५; अह्टसू. १६.४६) द०' स्नेह '
स्नेद्य-वि., स्नेहकर्मयोग्यः द० 'स्नेद'
( चसू. १३.६; अद्षसू. १६.५-६)
स्नैग्र्य-न., स्निग्धता ( घुसू. ३२.३)
स्नैहिक-वि., स्लेहढ़तनम् (नावनादिकम्) (चसू. ४..४०)
-ध्रूम-पु., धूम० द०० 'धूम' ( चस्. $4 . ३ ७)$
न्नस्य-न., स्लेहेमयं नस्यम् द० 'नस्य' (सूचि.,.२२)
-फल-न., लेहयुक्षं फलं विलैरण्ठातसीविभीतकादिकम् ( सुचि. ५.6)
स्नैहिकवर्ति-बी., बतिं० धूमपाने उपयुक्षा स्नेहनकारिका स्नेद्युक्चा बतिंः (चस्. ५२२)
स्पन्द-पु., रोगलक्षण० कम्पः (असंगा. ८.३२)
स्वन्द़न-न., रोगलक्षण॰ चलनम् (उ. मुरा. १.१९) सपीठनगतिः (परि०) (र. २२. १०१)
बनस्पति० (असंड. ६)
वि., कग्पनः (चसू. .१८.屯)
स्पर्श-., गुण० वायदीययगुण० ( चशा. 4.9 द)

उज्णशीवाद्विस्तरूप: ( बुशा. १.૪)
-तन्मात-न., पख्यतन्मात्रेच्चेकम्, अनुद्दतः स्पर्शः:
( घुा. १.४)
-रज्-बी., उभ्षण० स्पर्शासइत्वम्, स्पर्पाने न लहते इति (चचि, १२.१ই)
-लज्ञा-बी., चनस्पति० ल.्लाल्धः (रा. प.१द०)
-बान-पु, रोग० असिन्बन्नानां तोदुं प्रागरो दाइ:
₹पर्शांज़ंख्यं मण्डलानि च त्वगुपरि ह्यन्ते
(र. २१.१३)
-वातरि-पु., पारदयोग० कसी स्पर्शांबातबिनाशनः
(र. 29.₹9-80)
-विक्रार-पु., रोग० स्पर्श्शातः (र. २१.२२)
-वैगुण्य-न., टक्षण० स्परांज़त्वम् स्पर्शाहानिः
( गुस्. 9\%.99)

-संकोचपर्णिका-सी., बनसति॰ लज्ञालुः
(ब. 8.908 )
-हानि-बी., गुहूरांग० यूक्कूपितरक्कोल्या, गुक्षेन दृथितं यन्मेड़े रकंत तहुन्शवेयम, अचेतनखं मेंड़े जायते ( इन्दु. सुनि. १४.9०, असंड. ३८)

स्पर्शांन-न., झारीर०० ₹ड़झल्यनेनेति (चक, चसू. ८.८) स्परंनेन्द्यियम् ( चशा. 6.9६)
सपर्शक्रिया (चचि. २९.१२८)
 स्पर्शानेन्द्रिय-न., शारीर० सक, सपर्षान्न्नियन्
(अल्द सु. १२.9)
स्पर्शाज्ञान-न., रोगकक्षण० स्पर्शासंवेकेनमू, स्परास्सासंवित्ति: ( सुरा. ६.२६)
स्पर्शांसहत्व-न., लक्षण॰ स्पर्शास्यासहत्लम्
(सुनि. १५.६)
₹पर्रोन्ट्रिय-न., शारीए० स्वमीन्द्वियम्, पच्चज़ानेन्द्निये ष्बेकम्, व्वक्, इंदें कायवीयमिन्द्वियम्
( सुझा. १.१९)
स्पर्शोंदिग्नत्व-न., लक्षण० स्पर्शासहख्वम् (ुुनि. १..४५) स्पृका-बी., घनस्पति॰ सुर्गन्धिद्वल्य० (चचि. २३.७७; सुस ३. ३.२४-₹फ) तदुणाः- कहु; कषाया, तिका, शीना, सुग्तन्धि; कफनाहिनी, तुंण्ग्याविषदाहकुप्ुर्गंन्धस्बेद्कासाइमरीमूत्रकच्ण्रप्र हनाशरिनी च (घ. ₹.६२; रा. १₹.११३.१५;


हिं．－असवरग．
म．－स्यृका，शाक．
बं．－पि⿸्हिडशाक．
सुगन्धश्राक०（ भाप्र；र．२८．८६）
लज्जाबुः（रा．4．945）
स्वृक्शारीर－न．，भोगायतजं रारीरम्，＇निल्यमात्मानं स्पृशाति इति स्टृक；शरीरमातिबाहिकं शरीरम्， सादृक् स्पृक्रारीरम् हृति चक्रः（चशा，३．१₹） स्टृष्टरोद्किका－स्री，，वनस्पति० लज्जालु़ः（असंड．२） स्पष्ट्ट－पु．，वि．，₹पर्शीनेन्द्रियस्य सपर्शबोधहेतुः，स्पर्श－ ज्ञापककता（सुशा．३．४）
स्फटिक－पु．，खनिजद्रव्य० रसन०（चचि．१．४）२२） तद्ुुणाः－चक्षुष्यः，शीतो लेखनो विपसूद्नः， पवित्रो धारणीयः，पाप्माडल्द्ध्मीमलापहः
（ सुसू．と६．३२९－३३०）
सौराष्ड़ी（र．२．१४९）
शेतपाषाणः（र．२．१४९）
वनस्पति० निर्योस० कर्पूरः（ध．₹．३१）
（स्फटिका）－खी，，खनिजद्रव्य० सौराप्र्र००
（र．२३．૪い－४く）
－पात्र－न．，र्फटिकमयभाजन० रागपाढबसट्टकादि ： घारणार्थममिदमुपयुन्यते（सुसू．४६．४५३）
सफटिकास－वि．，स्फटिकवर्णयुक्तम्，श्वेतम्
（ सुशा．२．११－१२） एकाटिक－न．，सफटिकस्येदुम्न（ चूर्णम्）（अुउ．9०．94） सिफच्－बी．，शारी०० नितम्बः，कख्याः पश्चिमो मांसलो भागः（सुरा，३．द）पट्पज्वाशत्मत्यझेचेवेको－ sबयय० संख्यातो द्दो सिफचौ（चशा．6．99） （स्फिक्）शूल－पु．，लक्षण० स्फिरमागस्य शूलः
（चसि．२．9६）
－शोष－पु．，लक्षण० स्फिम्भागस्य शोष： （ चसि．२．१६）
－स्तम्भ－पु．，लक्षण० स्फिम्भागस्य सम्भः （चसि，२．१६）
छफुुट－वि．，अभिब्यक्त्क，विकसितम्
（स्डसू．४५．9९३－9९૪）
－फह－पु．，घनस्पति० तुअ्बरः（रा，११．६६）
－स्रोतस्कर－न．，सोतःगुद्धिकरम्（मद्ध）स्फुटं निर्मलं शुर्द्र वा，तथाविधि सोतः करोति इ्ति सुल स्रोळ－ स्करम् नःम ल्लोतोधैमल्यकरम्
（सुसू．उ५．प9३－9९४）
－स्रोतोमुख－वि，，विकसितस्नोतोमुखः
（असंसू．२く．२६）
स्फुटन－न．，ल्भ्षण० सुुटितबद् वेदना（चसू．१७．५८） दुरणम्（चसू．५．९२）
स्कुटिका－ब्री．，खनिजद्यव्य० सौराट्री
(र. २९.१०२-9०४)

स्कुटित－वि．，यहुधाखण्डीभूतम्（सुसू．४५．११२） विद़ीणम्（सुनि．१६．२७）भिद्वम्，स्तोकम् （अस्थिभइ्नश्रकारः）（सुनि．१५．90）
－द्न्तता－ब्री．，द्वन्वविकृति० अस्मिन् विकारे सरफोटो द़न्तो भवति（कास्，，२०．६）
स्कुरण－न．，हक्षण० स्पन्दनमू，कम्पः（चनि．₹．6）
पुनः पुनः चलनम्（ सुचि．१．6）
स्फूर्ज－पु．，घनस्पति० विन्दुक：（ सुचि．५．१८）
टिण्टुक：（असंचि．२३）
स्फ़ूर्जक－पु．，न．，वनस्पति० तिन्द्युकः（चवि，८．१४૪： घ．५．४०）लक्कुचाकारपन्रकाण्ड：，स्योनाक：
（सुउ．₹९．9८६）
स्फूर्जथु－पु．，वनस्पति० तण्दुर्हीयकः（रा．4．964）
सफूर्जन－पु．，वनस्पति० तिन्दुकः（घ．५．．००）
स्फ़ूर्जात－न．，वनस्पति० काकतिक：
（इन्दु．असंचि．१．७6）
सफोट－पु．，इक्षण० स्फुटनम्（यथा त्वचः）
（सुनि．प．२४）
स्वड्रोग०（चसू，१₹．₹५；अहुसू，७．१९）
विस्फोट：（ 3.65 ）
－बीजक－पु．，बनस्पति० भद्धातक：（रा．११．२०१）
－लता－ल्री．，वनस्पति० कणँसफोटा（रापरि．३．४१）
－इुक्तिज－न．，भैपल्यद्वघ्य० मौक्तिकम्
（घ．६．६२）
स्फोटन－न．，रोगलक्षण० झकलीकरणमिब वेद्ना
（सुउ，४३．६）
स्मय－पु．，（परिन०）विस्मयः（चई．११．१८）
स्सर－पु．，कामदेवो मदूनः（र．५．१२）
－घृद्धि－स्री．，वनस्पां० कामवृद्धि：（ रापरि．8．49） स्मपधिवास－पु．，वनस्पति० अझोकः（रा．90．२69）
स्मराप्र－पु．，वनस्पति० राजात्रः（रो．११．द）
स्मृति－ल्री．，सरणम्，स्मरणाक्ति：（चस्．१३，४₹） प्रज्ञाभेव़：（चशा．१．९е）मूतर्थिविझ्ञनम्（सुउ． ६१．३）अनुभबजन्यं ज्ञानं समृतिः，पूर्वोनुभूतस्था－ थेल्य स्मरणम，अननुभूतार्यांसमोष् स्मृबिः？

इति योगसूत्रमपि अन्रानुसन्धेयम्（सुशा，१．१७） सम्टृतिशास्तज ज्ञानम्（चवि．$\gamma, \gamma$ ）
－कर－वि．，स्ररणकारकम्（अहसू．१४．२८）
－अ्रंरा－पु．，लक्षण० स्मरणशक्तिधप्त्वम्，कार्याकार्य－ विचाराभावः（चशा．१．१०१）（अन्र स्टृति－ विम्रंशपदमस्ति न केवलं स्पृतिम्रंश इति （अरंनि．६．99）
－विस्रंशा－पु．，उक्षण० कार्यांकार्यविचाराभावः， रमृतिंभःः（ असंनि，६．११）
स्यन्द्द－पु．，रोगलक्षण० ह्हेष्मस्त्रणम्
（सुसू．૪६．४૪१－४४२）सबों।र्बजन्रुगस्नोतः सम्द्नात् स्यन्द्ः（असंड．१९）
नेग्ररोग०（ सुड．१．₹०－३१）
स्यन्द्न－पु．，वनस्पति० तिन्दुकः（ चां．८．१४૪；
ย． 4.80 ）
तिनिशः（चसू．२५．૪s；रापरि．९．२४）
नेमिवृक्षः（चक，चचि．३．२५く）
रयः（सुसू．३．५३）
－तैल－न．，सिद्वतैैल० दोषाणां स्राबंक तैलम्， भगन्दूरे शोधनरोपणसवर्णाकरणार्थमुपयुज्यते
（सुचि，८．4．9－42）
स्यूत－वि．，सीबनकर्मकृतम्（असंसू．३८．३९）
स्योनाक－पु．，वनस्पति० टिण्टुकः（चचि．१५．१३४－३ゃ； असंड．३५；घ．१．११४）तद्युणाः－कटुर्ण्ण： अम्लः，दीपनपाचनः ह्वद्यःरुच्यः，आमबाताती－ सारकासाखचिबस्तिरोगादिनादानः（घ．१．११४） स्रंस－पु．，किश्विस्स्थसानचलन्（चसू．२०．१२） हम्बादेः सन्धेंर्र०राः（ अहः：）हौथिल्यम्
（हे．अहुसू．，१२．४९）
स्रंसन－न．，च्यवनम्，मलरेचनम्（चचि．₹．१69－6२） मुदु रेचनमू（सुउ．४२．५६－५७；चसू．१३．७७） द०＇विरेचन＇
स्रंसिन्－पु．，बनस्पति० पूराफलम्（घ．३．३Q）
सज्न्－स्री．，पुष्पमाला（ड．सुक．१．२६）
स्रव－पु．，घनस्पति० ऊता० मूर्वा（र．२०．9०9）
（ स्रवा）－ब्री．，बनस्पति० लता० मूर्वा（र．२०．१०9）
सनवण－न．，लक्षण० लालाद़ीनां स्रावः（चंनि．५．५（३））
स्नवत्तोया－ख्री．，बनस्पति० रुद्न्ती（रापरे．५．१५）
स्रचन्ती－ब्री．，नदी（ असंशा．१२．८）
स्रष्ट－पु．，वि．，कर्वा，चेतनावान्（ सुखा．३．४）

स्तस्त－दि，अ्र巴म्（चचि．३०．१११．१२）अवसन्वम् शिधिलम्（ सुड．४१．१८－२१）
－कुक्षि－वि．，स्तस्तः लन्धिबन्धंभ्यः शिथिल्युभूतः कुक्षिः यस्याः सा（ सुशा．३．७－८）
－गुद－न．，लक्षण० रिधिलगुद्म्（चचि，१९．，）
－पागु－पु．，लक्षण० शिथिल्गुद्मम，स्तस्तगुद्रम्
（असंशा．११．१६）
－पिण्डका－त्री．，लक्षण० शिथिलपिणि्डका （ सुस्．३२．४）
－मुष्ण－वि．，ल्क्षण० स्थानच्युताण्डः（ सुसू，३२．૪）
－सूर्धजा－वि．，शिथिलीभूताः केशा ग्यस्याः，सा

> (सुखा ३, v-६)

स्नस्ताश्ष－वि．，अतिपतितनयनः（उचि．५．9८）शिधिली－ भूतमक्षि नाम नेन्र्य यस्य，सः（मुशा．₹．，५－く） स्तस्ताङ्ता－खी．，एक्षण० नि：सहाव्वयवता，शरीर－ शौथिल्यम्（चचि．₹．90₹－906）

> (मुसू. २५-३४,३५)

स्रस्तापान－वि．，अधश्रुतगुद्धः（ड．सुड，र०．\＆）
स्नाव－पु．，नेन्नरोग० नेत्रस्ताव：
（चसू．२०．१५，सुउ．२．५－6）
नासागतरोग० नासास्राघः（असंड，२३） लक्षण० स्रनणम्（असंड．२८）
नति－ज्री．，साबमार्गः（ सुचि．८ २२．）
－स्रावण－न．，रोग० स्नाब，नासास्तात्रः（ सुसू ．૪२．s） रोगलक्षण० स्राबः（सुसू．૪२．३）
राविन－वि．，त्वाब्युकः（चचि．२५．२०）
स्राविणी（ योनि）－ब्री．，योनिरोग० प्रद्रः
（चचि．३०．८१，८२）
स्राध्य－वि．，स्रवणगोग्यः（सुसू．२५．१२）
स्रुचमुख－न．，यन्त्र० सुचसहरं मुखं यस्य तद्यन्त्रम् （असंसू．३४．१६）
स्तुत्－ल्री．，स्रावः（सुनि．१०，१२）
स्रुत－बि．，गलितः，विगतः（असंस्，६．७）
－क्षार－वि．，गहितक्षारः（ सुनि．६．१9）
－दोष－वि．，शोधनाद़िना निफ्कासितः दोषः यस्य，सः （ पुरू：）（ सुचि．ऽ．६६）
－रक्त－वि．，गलितरक्तः（अह्दसू，२०．१२）
मुतासक－वि．，स्रुतरक्कः（ सुचि．३९．३）
स्रुति－त्री．，लक्ष्षण० साबः（अहुसू．१२．प२）
स्त्रु－पु．，पात्र० बटपत्राकारो दा हुहस्तकः（ गुसू．，२．४） चालनीसद्शां पात्रम्（र．२८．१४－९く）
－द्रुम－पु．，चनस्पति० विकझतः（रा．ऽ．4४）

-चृक्ष-पु., चनस्पति० विक 雬तः (असंसू. १६.99;
(अढ्टस. 94.96 )
स्रुवानन-वि., सुवस्येवाननं यस्य तद् (कर्णशोधनशलाकायन्त्रम् ( अहुसू. २४.३५)
सोतनदीभवन-न., खनिजद्व्ये स्रोतोभनम्
(रा. १₹.२२६)
स्लोतस्-न., स्यूलो वा सूक्ष्मो वा मार्गः चिदिं चा (सुशा. ૪.49) शारीर० स्योतांसि द्विचिधानि बहिस्मुखान्यन्तर्मुखानि च। तत्रान्तर्मुखान्येव योगचहानि संतांसि। श्रवणनयनवद्नघ्राणगुद्येढ़ाणि नव स्रोतांसि बहिस्युखानि नराणं। सीणां च एतान्येवापराणि च त्रीणि दे स्तनयोरधस्ताद्नक्तव हैं च (सुश्रा. 4.90 ) सोवसां स्वरूपम्-सवणात् स्रोतांसि। स्रनणाद़िति रसादे: पोष्यस्य स्वणात् (चसू, ₹०.१२) स्रोतांसि खलु परिणाममापद्यमानानां धावूनामभिबाहीनि भवन्ति अयनार्थन। सर्वें हि भावाः पुरुषे नान्तरेण स्रोतास्यमिनिर्वर्वन्ते। क्षयं वाडप्यभिगाचछ्चन्ति (चवि. प.३) मूलाश्खात् यद् देहे प्रसूतमन्तरं यचाभिवाहि सिराधमर्नीर्विजंतं च त््लोतः इति विशेयम् ( सुशा. ९.१३) स्वधातुसमवर्णांनि बुत्तानि स्यूल्डन्यणुनि आकृत्या च प्रतानसदृशानि दीर्घोणि च स्रोवांसि सन्ति (चवि. ५.२५) स्रोतसां संख्या भकाराश्य-याबन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो भावविरोषास्तावन्त एवास्मिन्त्रोतसां प्रकाइविशोषाः। अतिबहुत्वास्केचिद्परिसंस्येयानि सोतांस्याचक्षते, परिसंख्येयानि पुनरन्ये (चवि, ५.\%) तद्यथा-प्राणोदकालरसरुिरमांसमेदोड स्थिमज्ञशुकमून्नपुरीषरवेद्वहानीति। वातपित्त्त्लेष्मणां पुनः सर्वशरीरचराणां सर्वाणि स्नोतांस्ययनमूतानि (चवि. ५.०) शल्यतन्न्ने तु सोतांस्येकाद़रौव, तानि पुनः भाणान्चोद्करसरन्तमांसमेदोमून्रपुराषशुकात्तववहानि, येष्वधिकारः शल्यनन्न्रे (सुशा. ऽ.१२)
शाल्यतन्न्रे तु अस्थिमजस्वेद्वहानां स्रोतसां नोल्देखः। कन्र डलळणः- " अस्थिमजस्वेद़वाहिषु स्रोतस्सु सर्स्वप्यनधिकारः। कथम्? तत्रास्थिबहानां सकलनामेव मेदो मूलं मज़बहानां च। तेपiं सकलान्येवाख्थीनि सकलइारीरगतानि, न च सकलगरारगतविद्द एक्षणंण साध्यादिश्ञाननिश्रायकम्। एवं स्खेदवहानामपि केवलं मेदो मूलमिति। अतः राल्यतन्न्रे तेषां मूलबिद्दलक्षणानधिकारः। अमुमे. वाथ चेतसि कृत्वाडइइ येष्वधिकार इति "
(ड. सुश. ९,१२) सोतसां दुधिकारणम्-सामान्येनसर्वशामेव सोतसां वाववित्तश्रेप्माणः प्रदुष्टाः दूपचितारो भवन्ति, दोषस्वभावात् (चवि. ५.e) यः आहारो विहारश्य दोषगुणेः समः धानुभिषिगुणश्र, सः स्रोतसां अ्रदूबकः (चवि. ५.२३) स्रोतसां दुप्टिल्क्षणे सामान्येन-अतिप्रवृत्तिः संगो वा स्थिराणां अन्थयोडपि का विमार्गागमनं च (चवि. ५.२४) स्रोतोवेधचिकिस्सा-स्रोतोविद्धं, तु प्रत्याख्यायोपचरेत्। उद्यृतशल्यं क्षतबिधानेनोपचरेत्। (सुशा. ९.५२) कायचिकिसायां तु स्लोतोरोध पुव प्राधान्येन रोगाणां कारणमू। तन्र सोतोमुखविशोधनाव् दोषाः कोष्हा यान्ति अनन्तरं यथासक्रं बिलिह्रेत्। एपा शोधनचिकिस्सा (चसू. २८,४)
( स्रोतो-) ज-न., खनिज० अक्जन० सोतोअ्जनम्
(चक. चचि. २०.२९; ध. ३.१५१; पृ. १२५) अअ्ननम् ( गुनि. 90.4)
-माईवकृत्-वि., स्रोतसां मृदुताकारी (मण्डः) (अहसू, ६.२८) -मुख-न., शारीर० स्रोतसो मुखम् (चसू. २८.३३) -रोधस्-न., रोग० स्रोतसां रोधजनितो रोगः, रसमदोषजरोगेवेकः (चसू. २८.9०;
(अहुसू. १₹.२₹)
-लीन-वि., सोतोगतम् (अहृसू, १७.२९)
-वर्तर्मन्न., शारी०० सोतोमुखम् ( सुशा. ४.२४)
-विद्ध-वि., यस्य सोतोडवयवविशोषो विद्दः, सः स्रोतसि विद्ध, इति वा (सुशा. ९.१२)
-विवन्ध-पु., लक्षण० स्रोतसां बन्घः, घोतोऽबरोधः (अहुसू, 90.६)
-विमान-न., अध्यायसंज्ञ० (चवि. ५.१)
-विशोधन-न., सोतसां कोधनम् (अहुसु. $4 . ६ \gamma$ ) स्रोतोसन-न., खनिज० (सुचि. २र.96) अंजन० पर्णसानघां सिश्धुनदे च भवति (ड.) चलक्षण्षण्वल्सीकझिखराकारम् (सुड. ६०.૪९) भझे कुते सति नीलकमलभं वर्तेते, घृष्टे सति गैरिकच्छायं वर्तंते (र. ₹.११६) सिन्धुसंभवं स्रोतोडननं विशुद्धं श्रेष्ठं चासि। तद्युणाः- कड्ड, क्यायम्; मधुरम् (र. ३.१११) शीतम्; स्निरबं, लेखन्बम् (र.) स्तनवृद्धिकरणम्; नेग्य्यम् (र.) कृमिनाश्यन् (रा. १३.२२६-२७; पृ. १२७) दाहकण्ड्रमलघं, छहिक्तेदरुजापह्वम ( सुचि. २૪.१८-99) हिध्माविघछ्छघघंस्ररोगनुच (र.)


सौबीराओंनम् ( गुसू. ₹८.४६)
स्रोतोद्रव-न., खनिज० सोतोध्जनम्
(रा. १३.२२६ प. १२७)
स्वगुता-त्री., वनस्पति० कपिकच्छु:
(चचि. ११.४५; असंड. ३७.३१८)
रज्नालुः (रा. ५.१६१ पृ. १५६)
स्वच्छ-पु., बनस्पति० बद्रम् (रा. १9.१५० पृ. १८९ न. खनिज० विमलम् ( धपरि. ६. ६ पृ. २८๑) भैषज्य० मौक्किकम् (रा. १३. ६५ पृ. २१८) (स्वच्छा)-बी., चनस्पति० श्वततदूर्वा
(रा. く२.३० प. १६३) -धातुक-न., खनिज० विमलम्म (धपरि. ६.६ ६. २८ई) स्वचछन्द् मैरव-पु., कषि० रसाङ्क्रारा भैरन्रभ्रभृतनासेकतम: (र. १-५-३)

पारदादियोग० पारदलोट्भस्ममाक्षिकमस्मगन्धक-
हरितालहुरीतकी निर्युण्डयनिम्मन्थन्रिकटुटह्षणणत्स-
नाभान्समभागाथिर्भुण्डीरसेन ढिैनैंकं मुण्डीक्वथेन च दिनैकं संमर्च्य वटिकाश्ररेट्। असौ सर्बावातासाशयेत् (र. २१.9४९.५०)
स्वतन्त्र-न., स्वस्य तन्न्रम् शासमिति यावत् सुश्रुते स्वतन्न्रं नाम शल्यतन्ग्रम्र ( सुरा. १.२२)
-वृत्ति-कि., वृच्तिर्जीवनम्, स्वंत्र्त, स्वाधीनं जीचनं यस्यसः (चशा. \&.२४)
स्वता-ब्री., ममता (चशा. १.३७,१५२)
स्वदेरारचित-वि., स्वस्मिन्-स्वस्मिन् देरों पाकक्रिया-
सम्पादितम् (भष्ष्यादि) यस्मिन् देशो यद् अष्ष्यादि
बाहुल्येनोपयुज्यते, तत् (ड. सुड. प८.9२)
स्वन-पु., शब्द्, धनिःः (चनि.१.२१; सुस.२२.३०, ₹१) स्वनिताह्बय-पु., बनस्पर्ती॰ तण्डुलीयक:

$$
\text { (रा. 4.9७4; を. } 946 \text { ) }
$$

स्वनुगुत-वि., कुतरक्षाविधानम् (चक, चक. १.१३)
सुप्टु अनुगुषम्, सुरक्षितम् ( सुचि, २५.२६)
स्तन्त-वि., शोभनोऽन्तो यस्य तव् (आपानम् )
(चचि. 2x.64)

स्वफ्त्-वि., स्रापयुक्तः संनिशमानः, सापरील:
(चसू. १८.८; सुशा, ४.३६)
स्वपथ्रग-वि, स्वमार्गगतः (अहुस्. ८.44)
स्वप्न-पु., अवस्थाविशोच: करणेपूपसंदूतेपु जागरितसंस्कारजः प्रत्ययः सबिश्यः इति चेद़ान्तिनः
निद्दावस्थायामर्ध्रवसुतस्य पुख्वस्य विपरीतज्ञानम्, नातिम्रसुत्त: पुरुष इृन्द्रियेशेन

मनसा सफलँस्तथाइफलन्लन्व्वसाननेकधा पइसति (चई. ५.૪२) अतिबलैख्बिसिद़ंषैर्मनोबहानां स्रोससां पूर्णत्ताद्यारणान् समान्द्रारणे काले पइ्यति (चइ. ५.8१) स्वपतो भूतात्मा प्रभू. रजोयुक्केन मनसा पूर्वेदेह्दानुभूतान् शुभाहुभार्थान् गृह्लाति (सुशा. ૪.३ई) करणानां चैकल्ये तमसाइभिप्रर्शाधने सत्यस्वपलपि भूतार्मा असुप इ्वोच्यते (सुरा. ૪.३७) संवेन्न्दियव्युपरतौ यदा विषयेम्यो मनोऽनुपरतं तदा नानारूपं स्वमं प्रपझ्यति (असंसू. ९.4द) तर्प्रकाराः दृः श्रुतोऽनुभूतः प्रार्थितो कल्पितः भाचिको दोषजश्रेति ससविष: स्वःः (चइ. ५.૪३) तन्र इष्टः- चश्यक्षुपा जाप्रदन्वस्थायां किज्रिट्तनुजातं हप्डा तदार्नी सुताबस्थायां ताहशं वस्तुजावं संवित्तिरूपतयाइनुभूयते। श्रुतः- यश्य शाद्द्मात्रेण बस्तुजातं अंन्रेन्द्रियेण गृह्इते, तदानीं सुपाबस्थायां ताछक्संबित्तिरूपतयाइनुमूयते । अनुभूतः-यस्तु जाग्रद्वस्थायां ताहान्तः संविचिरुपतया 5 नुभूयते। प्रार्थित:यथायथमिन्द्रियैरनुमूयते सुत्तावस्थायां यस्मिन्दट्टे श्रुतेऽनुभूते का यस्पूँने जामद्वस्थायां वस्तुजातं मनसाडम्यथ्यंते तथैच च सुतावस्थायामन्तःसंत्रित्तिरुपतयाsनुभूयते। कलिपत:- चस्तु घड्मिः प्रत्यक्षानुमानाद्यिमिर्न दट्टो नापि श्रुतोनाप्यनुभूतो टटश्रुतानुमूतल्ताभादाद्त एव न प्रार्थितः, अपि तु केवलं मनसा यथेचछमुस्मेक्ष्य यक्छिब्बनरूपांभःः कल्पनाभिस्तामिस्ताभिः कल्पितो जाग्रदृवस्थायां वस्तुजातो ज्तः संवित्तानुपार्ठः तढ़ानीं सुप्तावस्थायां ताहगनुभूयते। भाघिक:यश्ष दृृथ्रुतादिभ्यः स्वमेम्योडन्यों विलक्षण: स्वल्नो यथा छइयते सुक्षावस्थायमुन्तरकालं तथैन तह्स्वमद्दर्शिना नंरेण तन्मुखावगततद्धैरन्यैरपि मलक्षतो हइयते। दोषज:-यो बातजः पित्तजकफजो का यथायथं दोबगुणानुरुपोडन्तः संवित्तावनुभूयते (अह. अहृशा. ६.६१) तर्सफलफलः त्वम्-प्रथ नपझम्रकारकस्वा अफलाः, प्रथमरात्रे दृ: स्वहोडल्पफलो भवति। यं द्या न पुनः सुप्याव् स सद्यो महाफलः स्याव्। अकल्याणं समं छछ्वा य; पुनस्तन्तैन हुभाकारं सौम्यं स्तवनं पइयेत्, तल्न शुभं फलं विद्यात्। दिवा दृष्ट सर्व स्वष्नं तथा रां्रिद्वमप्यतिद्वीर्घिमतिहसंच्ं च स्वप्नमफंल विद्यात्। भाविकं दोणजं च स्वप्नं सफलं विदु: (अहशा. ६.६२-६४) तन्र रिश्वस्ना:-

यः स्वंते इवभिरुप्ट्रः सररेवाडपि दुक्षिणां दिशाँ याति, स घक्ष्याणमासाद्य जीवित विमुख्शति।यः स्वने प्रेतेः सह मघं पिबेत्तथा गुना कृष्येत्, स सुघोरं ज्वरमासाद्य जीवितं मुंत्रति। स्वने यो लाक्षारक्ताsम्बराभमस्ब्रमन्तिकात्पइय़ति स रक्वपित्तमासाय तेनेवान्तं नीयते । स्वपे यो रक्तस्नम्रक्वर्वांचो रक्तवासा मुहुई्छसन् नार्यां हियते, स रकपित्तं प्राप्य सीदिति। स्वने यस्य हुदि द़ारुणा कण्टकिनी लत। जायते, तं क्रुरो गुल्मोडन्ताय विशाति। इवमे यस्य नक्सस्याज्यावसिक्तस्यानर्चिषं चर्नि जुत्बत उरसि पघानि जायन्ते, स कुष्ठेन नइर्यात । यस्तु ₹खसे चण्डलैः सहु बहुनिधं र्नें पिघेत, स प्रमेहेण म्रियेते। यः स्वसे रकोगणैः सह नुट्यन्नव्भसि सीदृति, स भुरूनुन्मादेन पीडितः परं लोकं याति। यं नरं स्वमे मुल्यक्त मश्तं प्रेत आविध्य हुरति, तमपस्मारपुरस्सरो मृर्युर्हारन। यो नरः स्वसे शबकुलीरसूपानपि खादृति प्रतिबुद्ः सन्ताहगेन छर्द्यंति, स न जीवति (चई. ५.<-४०) यस्य स्वमे सरोट्रमार्जारकपिशार्दूल्सूकरैः इहागालैबा गच्छति स मृत्योर्मुखे वर्तते (अहुशा. ६.૪६) अगुभस्वमाः-स्वमे सूर्येन्दुग्रद्येक्षणमक्षिरोगाय भवति। सूर्गांचन्हूमसो: पातद्रीनं दृविनाशाय भवति। आतुरेख्वन्यान्यप्यझुभानि छृभूतानि स्वमलक्षणाने भवंति-र्मूर्नि बंशलताद़ीनां संभब: पक्षिणां सूर्धि निलयः, मुण्डता, काक्कगृधायैः परिकृतत्त्वम्, प्रेतपिशाचर्यीद्धविडान्ध्रगवाशनै: परिकृतर्वम्, चेन्नलतांबंशतुणकण्टकसहे सरें, श्वभ्रहमशानभयनम्, पांसुमस्मनोः पतनमम, जलप\%्रादौ मजनम्, स्तोतसा शीश्रेण हृरणम्, नुल्ययादिन्नरीतानि, रक्तस्नग्रख्यारणम्, बयोन्नवृद्यि₹क्यझो, विवाहः इसश्रुकर्म, पकाबस्नेहमयाशः, प्रच्छर्द्ननविरेचने, हिरण्यलोहयोलीभोडनर्थो बन्धपराजयौ, उपानद्युगस्स नाशाः, पाढ़चर्मणो: प्रपतनम्, भृदां हर्षः, प्रकुपितःः पितृभिश्याक भत्रंसम्, ग्रहृनक्षन्नवृन्तदेबतचक्षुषां पतनं चिनाशो वा, पर्वत्स भेद़नम्, रक्छकुसुमे कानने पापकर्मनिवेशेने प्रवेशनम्, चितान्धकारसम्बाधे जनन्यां प्रवेग़नम्, प्रासाद्रौलाद़ेः पातः, मरस्येन ग्रसनम्, काषायिणामसौम्यानां नझानां द्व्डधारिणां, रक्काक्षाणां कृष्णानां च दर्शॉनमिल्यझुभलक्षणानि भवन्ति स्वमे। स्वमे कुण्गा पापानना, पापाचारा

दीर्धंकानसस्तनी, विरागमाल्यवसना री दृए। चेत् सा कालनिझेच प्रतीयते। (अद्धशा. ६.४८-५९) गुभस्वमाः-यः स्वमे देवान, द्विजान्, गोबृपभान, जीवतः सुद्धो, नृषान्, साधून, यर्शस्त्रिनः पइयेत, तथैबेद्ध वाँ्दें, स्वच्छान् जलाशयान, कन्याः, गौरान् शुक्नवस्न।न्सुतेजस: कुमारकान, समन्ताप् रुधिरोक्षितं दीप्ततनुं राक्षसं पइयेत् यो वा छत्राद्र्रोविषामिषं लभवे, गुक्नःः सुमनसो वख्यममेध्यालेपन फलं लमते, यः रौलम्रासाद्कलयृक्षार्सिहनरद्विपगोश्वयानान्मारोहेत्, यश्य नदहदोद्धीन्त् तरेव, यस्य वा पूर्वोंत्ररण गमनमगगयागमनं मृतसम्ब्राधान्वि:सुतिर्द्वैवै: पितृमिश्याभिनम्द्नं, रोद्ने पतितोत्यानं, द्विषतां चाहमर्द्नमू स्याप् स बह्वायुरारोग्यं वित्तमइनुते (अहुशा. ६. ६र-७) )
-दर्शान-न., स्वसे यद्यद् 叉ृधंत् (चवि. ૪.८)
-नाशा-पु., लक्षण० स्वयो निद्दा, तचाशः निद्दुनाशः (चचि. 4.89$)$
-निल्यता-खी., लक्षण० निदातुत्बम्
(चनि. 6.6 (३)
-प्रसझ्ञ -पु., निद्दाया अधिकं सेन्रनम्
(चसू. २१.३४)
-विपर्यय-पु., रान्नौ जागरणं दिवसे च स्वमः (सुसू, ४६.५००) जागरणम्, निद्नानाशः
( सुड. १.२६-२७)
स्वम्नानुध्रृत्रि-ब्री., निद्दानुवृत्तिः (चसि. १.૪૪) स्वम्नोपघात-पु., स्वंत भयकर्रेरभिभबः
(इन्दु. असंज. ४०)
स्वफेनलेहिन-वि., स्वफेनं विलेड्डुं रील्मस्येति
( (ुज. ६०.१६)
स्वभद्रा-ब्री., चनस्पति० काइमरी (रा. ९.१४ง;पृ.२९) स्वभाव-पु., प्रकृतिभावः (चशा. ८.१७) न०० 'ग्रकृति' (मुसू. ₹२.१) सहुजो गुणः (चसू, २७.४; सुसू, ૪६.૪૪३) स्वस्य घर्मः, यथा कण्टकस्य नीक्ष्णता, हक्षोर्माधुर्य च ( सुशा. १.११)
निसर्गः (सुशा, ૪.३३)
-तस्-अव्य, प्रक्कतितः (सुसू, २०.₹) हेख्वन्तर-
निरपेक्षत्या (सुशा. ६.9५)
-नष्ट-न., निसर्गनष्टम् (कासू. १९)
-परिगृहीत-वि., स्वभावसंबद्ध: (चसू, ६.५)
-घलप्रवृत्त-पु., रोग० प्रकृतिशक्तिजातो ह्याधिः, यथा क्षुत्पिपासादिः ( सुसू. २४.6)
-विप्रतिपर्ति-ब्री., अध्याय० ( सुसू. ३२.१)
च्याधि-पु., स्वभावम्रवृत्तो उयाधिः न० 'स्वभावबलमतृत्तरोग' (सुचि. २२.१)
-वयाधिप्रतिषेधनीय-वि., अध्याय संज्ञा० ( सुचि. २९.१)
-रीत-वि., सहुजशीतलम् (चचि. २२.५७)
संसिद्ध-वि., स्वाभाविकम् (चसू. ३०.२७)
-सिद्ध-वि., प्रकृतिसिद्ध:, यथा ताल्वोष्छजिह्बानां रक्तल्वम् ( सुसू. ३२.३)
स्वभावोपरम-पु., स्वभावेनोपरमः, कारणाद्विनाइपि नाशो अवति (चसू. १६.२७)
स्वभुजोपधान-न., स्वभुजयोर्पधानम्, गण्डुः, उपधानं, कन्दुकः (चक. चसि. ३.१८) अत्र भुजयोरुषधानीकरणमेव इध्यते
स्वभ्यक्त-वि., सुष्टु अभ्यक्तम् (ड. सुचि. ३.२६)
स्वमणि-पु., रत्न० सूर्यकान्तः (ड. सुड. ६०.१९)
स्वयम्-अव्य., आत्मार्थे उपयुज्यते (उुसू. ३४.१९-२०)
-कृतिन्-वि., स्वम्रज्ञया चिकित्सायां प्रवृत्तः ( वैद्यः)
( सुसू. ₹४.१९-२०)
-गुता-स्री., बनस्पति० कपिकच्दुः (सुउ. ४९.२९; घ. 9.949$)$
-गुताद्विसर्पिस्-न., सिद्धघृत० सर्वमून्रदोषघं, रक्तदोपघं च (सुड, प८.4३-५, ज)
-प्रभ-पु., सोम० (सुचि. २३,६)
-भुवा-ब्री., वनस्पति॰ धूम्रपत्रा (रापरि. ५.८)
-भू-वि., अनाद्यजातः (सुनि. १.५)
पु., बह्सा (ससू. १.४१)
बनस्पति० माषपर्णी ( रा. ३.१७२)
लिदिनी (रापरि. ३.१६)
स्वयमग्रिरस-पु., योग० त्रिकटुत्रिफलैलाजातीफललवद्यसमभागानां चूर्ण क्षाद्रे आलोहयेत्। मात्रा निष्कद्ययम् क्षयकासनाशक: (र. १३.४६-४०)
स्वर-पु., घ्वनिः (चई. १४; अहुसू. ५.६३)
सस संख्यामानम्, ससस्वराणां प्रसिन्दूखात् स्वरपरमपि सत्तसंख्याभिधायकन्वेन प्रयुज्यते
(र. १9 9०३)
-क्षय-पु., रोग० स्वरस्य क्षय:
(चनि. १.०9) झोणितविकारः (चसू. २र.94) लक्षण० मन्द्भभाषिर्रम् (असंनि ३.6)
-ग्रह्-पु., रोग० स्वशस्य अहः, स्वरावरोधः
(चचि. १६.२४)
-धन-पु., गलरोग० तह्डक्षणम्-अंत्रत्रत्यमानता, निरंतरं निःश्वसनम्, भिल्वस्वरता, शुक्कविमुक्तकण्ठस्वम्, अनिलमार्गेपु कफरृद्धेपु सस्सु वायुगतस्रोतसोः प्रतान्तत्र्वम् ( सुनि, १६.६१) -दैर्बल्य-न., लक्षण० स्वरमान्य्यम् (चसू. ४૪.१४)
-नाशा-पु., लक्षण० स्वरहानि: (असंसू, १९.७)
-योधन-वि., स्वरं बोधयति इृति स्वर्यम्

$$
\text { ( चचि. } 6,36 \text { ) }
$$

-भङुपु., रोग० वैस्वर्यम्, स्वरमेदः (र. २५.४४)
-मेद्द-पु., रोग० (सुड. प३.१) वर्संभ्रासिःअत्युच्चभापणविषाडतिगीतशीवादिभिः प्रकुपिता पवनादूयः, स्वरचहेपु स्रोतस्सु प्रतिष्टां गताः स्वरं हन्ति। स्वरभेदुप्रकाराः-वातजः, पित्तजः, कफजः, सन्विपातजो मेदोजः, क्षयज इति पड्जिघः
( सुड. ५३.३) तह्रक्षणम्, बन्न वात्तः-कृष्णनयनाननमूच्रच्चाः सगद्गदृस्वरः; रूक्षः, क्षामशूलस्वरश्र (च.) वित्तजः-पीतवद्पनाक्षपुरीषमूत्रस्बं, गलदाइः, तालुदाद्दः वक्तुमसूया च (च.) कफजःकृच्रून्मन्दं शैनैर्भायणस्-द्विवा विरोषः, स्वरस्य खुरखुरायमाणत्वम् (च.) साब्निषातिकः-सर्बंदोषजःलक्षणयुक्तोऽस्पप्वाणीकः मेद्रोजः-वदिग्धग्लैष्टवालुरन्तर्गले चिरेणास्पप्वस्वरोत्पत्तिक्य; क्षयजःन्नुवतो सुखाध्वूमवद् उद्वमनम् ( सुड, प३,२-६) चरकतन्त्रे स्तरभेद्स्यान्या एव घड्सेदा उक्काः-क्रयो दोषजाः, रकजः, कासजः पीनसजश्न (चचि., ८. प३. प६) साध्यासाध्यत्वम्, क्षीणवृद्क्रशचिरोतिथतसह जमेदोजसनिप।त्ता असाध्या: (सुख. ५३.6) चिकिस्सा-अयं स्वेद्यः
(चसू. १४.२०) यथाविधि बमनविरेचनबस्ति-
भिश्र नस्यावपीडमुखधावनधूमलेंद्विर्विविधै:
कघलग्रहैश्रापकृष्टदोपान् संपादययेत्
( सुड, प३.८; असंनि. ५)
लक्षण० राजयक्ष्मप्रभृतितोगेपु लक्षणम्
(सुड. ४१.११)
-सेद्प्रतिपेध-पु., अध्यायसंज़ाविडोष:
(सुड. प३.9)
-अंश-पु., लक्षण० स्वरभेद़ः (असंनि. ५ १८)
-वहस्रोतस्-न., स्रोतो० स्वरमार्गः शाब्दबाहिनी
धमनी (उमुज. प३.₹)
-विश्युद्धि-स्री., स्वरशुद्धि: (असंसू. २७.99)
-वैकृत-न., लक्षण० स्वरदानिः ( डराा. ६.२७)
-संख्या-छी., सत-संख्या (र. १८.१२२-२₹)
-सदन-न., रोग० स्वरभेदः ( अहस्त. १६.१५)
-साद-प., रोग० स्वरमेदः न० 'स्सरभेद'
(असंनि, ५.२३)
-₹कन्द-पु., बनस्पति० प्रियाळ: (घ. ५.७२ पृ.१८२)
-हटी-क्री, वनस्पति० बल ( रा, ४, ૪२२; प.६६)
-हन-पु., कण्ठगतरोग० यसिन् दुछेने ह्लेष्मणा अनिलस्स गती र्दा भबति, किंच पुरुष: झ्रुक्ककण्ठो हृत्वरश्य स्यात्। येन च तमः प्रबिशान प्रक्षेण संकं धासं मुख्रति, स स्याधिर्वाताव स्वरहनिस्युच्यते (असंं, २५)
-हानि-ब्री., रक्षण० स्वरस्य हानिः (चसि. ९.६) स्वरस-पु., ओषधेः अन्तरस, पश्चविधकषायकल्पनेष्वेक: (चसू. १.७३; चस्. ४.७) आर्द्रम्यपेपणजरस:, वचचार्दम्व्यं यन्त्रेण पीङ्यमानममिप्यते
( हुचि. १०.9२)
स्वरसालाभे प्रतिनिधिरूपेण चूर्णानामाबकमाबकमुदक्सस्साहरात्रस्थितंत मृद्वितूपंत स्वरसवृ्रयोज्यम् (चचि. १(२).१२)
काधः (उ. सुचि. १०११)
(स्वरसा)-ब्री., बनस्पति॰ नाकुली
(रा. $6 . १ ५ २ ;$ g. १५४)
-परिपीत-कि., स्वरसः परिपीतो स्वरसभावितः
(आमलकः ) चेन स: ( चचि. १(₹).३)
-विधि-ब्री., स्वरसनिमांणम् (चचि. १(२).१२) स्वरातुर-वि., खर्मेदेनातोों जनः ( सुउ. ५३.८) ख्वराधिकार-पु., स्वरवण्णम, स्वरस भेदद्वयम्;

प्रकृतिस्वरो विकृतिस्वरश्र्य (चई. १.१४) स्वरामय-पु., रोग० स्वरमेदः ( (ुचि. १८.१५) ख्वरार्थिन्-वि., स्वरमिच्चन्, स्वरसौप्र्वाभिलापुक: (असंसू, ६.८૪) स्वरावसाद-पु., लक्षण० स्वरभःः (ड.) स्वरमेदः
(सुक. ४.३७) स्वरूढदन्त-पु., दन्तसंज़ा० भधानां सरहुबद़न्तानां राजदुम्ततबतनुर्थः पल्बमश्र (कासू. २४.૪) स्वरूप-न., भक्रुतिः ( अहुस. ६.१) स्वरूपोपमर्द-पु., स्वरूपनाशः ( असंशा. ६.६९) खरोपघात-पु., रोग० स्वरमेदः ( (ुचि. ३३.१५)

लक्षण० स्रस्योपातः (चसि. २.८ ) आ. को. सं. १२०

स्वर्जिक-पु., खनिजदुण्य० क्तार० स्वर्जिकाक्षारः
(रा. ६.२६; पृ, ५२)
(स्वर्जिका)-बी., खनिंजद्य०्य० क्षार० सर्जि₹क्षार:
( बुड. ३९.२५६; असंसू. १२.३७-३९)
-लवण-न., सनिज० क्षारः सर्जिकाक्षार:

> (चवि. 6.৭५)

स्वर्जिक्षार-पु., सलिज० क्षार० सर्जिकाक्षार:
( सुड. ५०.२१; रा. ६.२६; पृ. ८२)
स्वर्ण-न., खनिज० सुवर्णम् (रा. १३.१, पृ. २०६)
बनस्पति० घत्तूर: (र. १२.३५-९८)
-कण-पु., निर्यांस० कणगुगुलुः (रा. १२.१६६; प. १२०)
-क्षीररस-पु., भैवज्य० असौ सुसिबक्ष्षणकुषविनाशानः (र. २०.१६०-६२)
-क्ष्रीरिणी-ज्ञी., बनस्वति० कान्वनक्षीरी
(चसू ૪.s)
-क्षीरी-ब्री., बनस्पति० स्वर्णक्षीरी, कान्वनक्षीरी
भेद्: न० ' काब्वनक्षीरी' (चचि. २ง.३६)
(रा. ५.३६4. पृ. 46.)
-गेरिक-पु., न., लनिज० गैरिकमेदः सुवर्णगैरिकम् (असंड. १४; घ. ई. १६७-6०, पृ. २८) -जीवन्तिका-ब्री,वनस्पति०
(रापरि. ३.9४ प. ३₹०)
-जीवा-ब्री., वनस्पति० हेमा
(रापरि. ३.१३ पृ. ३३०)
-टुग्धा-ब्री. बनस्वति॰ सर्वक्षीरी, का न्ञनक्षीरीभेद्: कान्वनक्षीरी (घ. १.२४२ पृ. ५७)
-द्नु-पु., वनस्पति० भारगघः
(रा. १.३२. प. प२)
-धत्चूर-पु., वनस्पति॰ काश्वनक्षीरी
(र. ร5.948-4ま)
-धातु-पु., खनिज॰ सुवर्णनैरिकम् (रा. १२.२₹₹; प. १२१)
-पर्णी-त्री., वनस्पति० हेमा (रापरि. ३.१३; प्ट. ३३०)
-पारेवत-न., बनस्वति० महापारेवतम्, पारेवतम् (रा. ११.९०; पृ. १८१)
-पुप्प-पु., बनस्पति० आरग्वधः (रा. «.३३४; प. ५२)
चम्पक: (रा. १०.२३८; q. १९s)
（ पुप्पा ）－त्री．，वनस्पति० कलिकारी
（रा．४．१८；पृ．9३६）
वृश्निकाली（ रापरि．८．८；पृ．३६४）
－（ पुध्पी ）－स्बी．，वनस्पति० सातला（ रा．४．३६०； पृ．4६）
केतकी（रापरि．१० ३；पृ．२०४）
－पुप्पध्वजा－स्री．，बनस्पति० स्वर्णुली
（रापरि．૪．३०；पू．₹३०）
－पुप्पिका－बी．，वनस्पति० कलिदारी
पीतपुष्पा（र．४．七६－66）
केतकी（र．૪．৮६－66）
काज्ञनर्क्षरी（र．૪，แ६－७७）
－फला－ख्री．，चनस्पति० सुवर्णकद्री （रा．११．994；पृ．१४ร）
－भृङ्ञार－पु．बनस्पति० पीतमूस्राजः
（रा．४．२१；पृ．११६）
－मातृ－वी．，वनस्पति० महाजम्बू：
（रा．9१．9₹०；पृ．१८६）
－यूधिका－बी．，चनस्पति० यूधिका（चसि．१०．३१）；
（घ．4．9४6；पृ．२००）
－लता－स्री．，वनसति० हेसा
（रापरि．₹．१४；प्व．₹३०）
ज्योतिष्मती（रा．३．₹ऽ५，पृ．६१）
－वर्णी－ब्री．，चनस्पति० इरिदा（रा．६．७८；पृ．१८） स्वर्णाह्वा－ब्री．，वनस्पंति० सर्वक्षीरी，काश्यनक्षीरीमेद्；
( रा. ५.३६५ पृ. ५6)

स्वर्णुल्रो－बी．，बनस्पति० तदुणाः－कटुका，कषाया， ईीता，घ्रणापहा च（रापरि．४．३०；पृ．३३७）
स्वर्य－वि．，स्वराय हितम्（चसू，२ง．३१४）
स्वल्पतण्डुला－वि．，अष्शांशतण्डुलकृता（यवागू） （ड．सुचि．३९．6）
स्वल्पफला－बी．，वनस्पति० दपुषा（रा．४．१२；पृ．७०）
स्ववा干्यसिद्वि－बी．，स्ववाक्यस्थापनम्，तः निर्णया－ ख्यया वस्त्रयुच्त्या（ ह．सुड．दू．．५）
स्वसंक्षा－पत्री．，तन्त्रयुकिचिदोण：या तन्त्रकारैर्य्यवहाराथ संज्ञा क्रियते सा（चसि．१२．૪૪）अन्यशास्त－ सामाम्या स्वसंज्ञा，यथा मिथुनेन मधुसर्पिषोर्रहहणम् （सुड．६५．३ $\gamma$ ）
स्वस्तिक－पु．，अक्ष्य० यवाद्विचृणेंः कृतोऽधोभागे विस्तीर्ण ऊर्वंभाये तीक्ष्णो मध्ये वलिन्रयमुद्दाक्कितः，
＇मोद़कः＇（亏．सुड，૬०．३२－₹३）स्वस्तिकाकारः， पिप्टविकारः（इन्दु．असंड．४）
वनस्पति० शितिबारः（घ．१．१५\％：पृ．₹६）
पु．，न，घणन्न्ध० स्वस्तिकबन्धः
（सुसू．१८．96－96）अंससन्धौ पद्वबन्धनार्थम् उपयु कोडयम्（असंड．₹२）
मुक्तादा़ाम（सुसू．२८．२6．२5）
मनलविशोपः स्वस्तिकाकारं दूबांशकलमण्डितं ध्रवलं
दूर्पणसक्त सुप्मयं गोमयकृतं मझल्लल्यमचतारणकाय
कर्वते मानलिककृत्रियः（ड सुसू．2९．26－२९） －बन्ध－पु．，मणबन्घ० स्वस्तिकाकारत्रणबन्ध अयं सन्धिक्रुकम्रूम्बनान्तरतलकर्णेनु विधेय：
（ दुचि．३．₹११）अंससन्धौ पट्वन्धनार्थमुपयुक्तः
（असंड．३२）
－यन्त्र－न．，यन्त्र० अप्राद्शा फुल प्रमाणम्，घ्यालादि－
 माकारानुगताभिधानम्，वत्षु चर्तुर्विरानिविधम्

$$
\text { (ससू, ७. } 90 \text { अढ्रस , } 24 . ६ \text { ) }
$$

स्वस्तिघाचन－न．，मझलविधिविशोशः（चसू．१५．s） आशीर्वादो चारणम्（ससू，५．৬）चेद्दमन्न्रोचार－ पूर्बंक पुणयाह्वाचनम्（सुशा，9०，द）
स्वस्तिशबन्द्नु．，माद्रल्यबोधकशानचः（असंशा．१२．द） स्वस्त्ययन－न．，अथंबेदचिकिस्सा० स्वम्बिबाचनम् （चसू．३०．२१）शान्तिमन्त्र०（चनि．७．१६） कल्याणम्（ काइ．३०）
स्वस्थ－वि．，अरोगी（चसू．，१．२४）स्वस्मिन् नाम आरमति आनेंदुरूपेण ांब्रतीति। यः समदोषः समामिश्न समधातुमलक्रियः प्रसखात्मेन्न्नियमना； स पुव स्वसः（सुसू．१ः．४१）समवातपित्तकफः
पुरुखः（ड．सुचि．₹८．२९）
－ता－बीा．，स्वास्थ्यम्（असंसू．२७．१९，9）
－चृत्त－न．，अरोगल्यादाराचारादितृत्तम्，ख्वस्थस्याचारः

> (सुड. १.ง; अह्ढस. २०.१४)
－वृत्ताध्याय－पु．，अध्यायसंज्ञा०（सुड．६४．9）
－च्रुत्वानुवृत्ति－बी．，स्वस्यवृत्तस्खानुयर्तनम्，स्वस्थ－ बृत्तनरस्य स्वस्थवृत्तानुच्छेद्वूर्वंका यद्रा तज्ज्ञा－ पिका शरीर－क्रिया（कासू．，२૪）
－वृत्ति－ब्री．，नीरोगत्येनानुवर्तनम्（ चसू．१．६०） स्वस्थवृत्तम्（चसू． $4.9 \%$ ）
－हित－न．，दोधादीनां साम्यानुवृतिहेतुद्ध्यम्
（अहस्，9．१६）

स्वस्थानस्थ－वि．，स्ेे स्याने स्थितः（दोष：） （चचि．२८．१९८） स्वाद्नरीत－वि．，अभिना पंकं दृव्यममिनिबापषानन्तरं सत्रैब स्वतःरीवी जातम्（र．५．३९．४१）
स्वाद्नशीतल－न．，स्वाइनरीवम्（र．८．६०）

（असंशा．५．३₹）
स्वाचार－वि．，शोभनाचारः（ ड．सुड．६०．9०）
स्वातन्डय－न．，स्वकमंबिषये स्वाधिकारत्वम्
（ गुनि．१．६）
स्वादु－वि．，मधुरः（चसू．२७．१३）
पु．，रस० घड्डसेषेकेको मघुरः दू०＇रस＇ （चसू．१．६५）
बनस्पति॰ धगरः（ रा．१२．३९）
बनस्पति० जीवक：（थ．१．१२₹）
न．，धाहारदण्य० दुग्धम्（ध．६．१६१；पृ．२३९）
बनस्पति० गृजनम्（ घ．૪．₹७；पृ．१४q）
－कण्ट－पु．，बनस्पति० क्षुदगोध्रुरः，गोक्षररः （रा．₹．१३२；प．२६）
－कण्टक－पु．，बनस्पति॰ गोक्षुरः（चवि，८．१३५；
ध．१．१०२；पृ．२६ सुचि．२२．३२；）
विकक्षत：（चक．चक．१．२२；सुसू，૪२．११；
ย．4．73；प．966）
विकण्टकः（रापरि．११，9९；पृ．₹५૪）
कण्टकारिवृक्षः（（ुुचि．२२．३२）
－कद्ली－ब्बी．，वनस्पति० काह्क्वली
（ध．૪．6s；q．qre）
－कन्द－पु．，बनस्पति० मुखालुः

> ( रापरि. ৩.२२, पृ. ३४s)
（－कन्दा）－षी．，वनस्पति० विद़ारी
（घ．१．१४७．ट．३૪）
－कफ－पु．，वनस्पति० घन्वनः
（ रापरि．९．२०पृ．३६५）
－जल－न．，मधुरुलम्（ असंसू．६．९）
－त्रा－बी．，मार्युर्यम्（ असंसू．३९，१४）
－तुण्डिका－बी．，वनस्वति॰ मधुरबिम्बी
（रा．し．३०४；दृ．४८）
－त्रिफला－बी．，फउत्रय० नाक्षा－बज्जूराइमरीफलन－ नां समूदः，आक्षादाहिमखर्जूरं बा
(घ. ५.३; दृ. २९s)
－पटोली－बी，बनस्पति॰ पटोल० स्बाहुपटोली， Ғ०＇पटोल＇（रा．ज． $6 ६$ ；पृ．१७）
－पत्रफला－बी．，बनस्पति० पटोल० स्वाद्युपोली，
न०＇पटोल＇（ध．१．५२；पृ．१४）
－पाका－बी．，वनस्पति० काकमाची
（रा．४．३६；पृ．१३८）
दाक्षा० उत्तरापथिका，दाष्षा （ध．4．4८；प．१6८）
－पिण्डा－ब्री．，बनस्पति० पिण्बसर्जूरिका
(घ, 4.44; c. 96es)
－पूर्वेपर्यया－बरी．，बनस्वति० पटोल० खाटुपटोलम्耳०＇पटोल＇（रा．6．०० पु．१७）
－फला－बी．，वनस्पति० कदली

$$
\text { (घ. } \gamma .64 \text { g. q४८ ) }
$$

कोशातकी（ रा．५．२८८；पृ．४६）
कोोंटकी ध．१．८७，पृ．૪૪．）
－भोजन－न．，स्वाद्दब्बसेबनम्（ गुसू．४६．૪८२）
－मज्ञा－बी．，बनस्पति० अक्षोट：
（घ．4．ヶ०；प．9＜0）
－मस्तका－ब्री．，वनस्पति० लर्जूरी
（घ．५．५३；पृ．१८く）
－मांसी－सी．，घनस्पति० काकोली
（ย．१．१३२．६．३१）
－मूल－न．，बनस्पति० गर्जरम्

－रस－पु．，मधुरो रसः द०＇रस＇
（अहसू．१२．५४）
－（रसा ）－ब्री．，वनस्ति०॰ मूर्वा（घ．१．१₹；६．९）
शबाबरी（रा．૪．૪३く；प．६७）
－लता－क्री．，बनस्पति० विदारी（रा．५．१९૪ पृ．३५）
－विपाक－पु．，विपाकेत मधुरः मधुरविपाकः द० विपाक（अबंसू．१．३८）
－शाक－न．，यच्छांक मधुरं व天्，गुणाः－विब्येदि，
गुरु，स्र्षं，विष्टन्मि，दुर्बरं，सकषायं च
（ घुसू．४६．२९६）
－モफल्द－पु．，वनस्यतिवर्ग० मधुरदन्यनणः （अं்चि．५）
स्वादुका－ब्री．，बनस्यति० नागदन्ती
（रापरि，५．२७；द．३४२）
स्वाद्वम्ल－पु．，बनस्पति० ब़ाडिसः（๒．२．६१．६．＜9）

स्वाधार-वि., शोभनाभिधेयम् ( चक..) अनुभवसिद्धम , सुप्रतिष्टितम् (शाब्मम ). (चवि. ८.३. )
स्वाप-पु., लक्षण० सुतिः, स्पर्शाज्ञातम (ड.) बिचेतनत्बम् ( इन्द्ध . सुनि. १.३१)
-रील-वि., निद्दालु: ( बुरा. २.२५)
स्वाभांविक-वि., स्वभावसंभूतः (सुसू. १.२५.(४)) काळपरिणामेन जातो जराम्ट्युनिमित्तजो ब्याधिः (चशा. १.११५)
स्वायम्भु-ब्री., वनस्पति० ज्ञाहीं
(रा. ४.१४८; पृ. १५४)
स्वार्थ-दु., सवविषयश्रिन्याद्दिः ( चसू. ८.५)
स्वास्थ्य-न., स्वस्थस्स भावः स्वास्थ्यम्, उद्देनकधानुवैषम्यविरहितथातुसाम्यम् (चसू. ५.१२) स्वस्थता (अहृसू . ८.૪૪) दोषधात्वन्विमलक्रियाणां समता, आत्मेन्द्नियमनसां प्रसन्रता च यस्मिन् स: स्वस्थः तस्य भाइः स्वास्थ्यम् ( सुसू. १५.४१)
-कारणन्न., स्वास्य्यहेतः ( अहृस्. १२.७く)
-रक्षण-न., स्वास्थ्यस्य रक्षणम् (चसू. ३०.२६) स्वास्य-पु., बनस्पति० बनबर्बरेका (घ. ૪.५८. रा. १०.८८. प..984) स्वाहा-अंय्य., हविर्द़ानसमये उचार्यमाणः शब्द० (अहसू. १८.१८) बी., अभ्विपल्नी (अह्सू . १८.१८)
सिवन्न-वि., सेदितः कृतस्वेद्नः (अहृस्, १७.9५)
-देह-वि., लेद्धितबनुः (सुज. ४०.१०)
स्विद्नोस्सन्न-न, स्विबन्वेनोत्सब्नम् (कुष्छम्)
(चचि. 6.49)
स्वेद-पु., शारी०० मल० मेदसो मलः, घर्मः, रोमकृपेभ्यस्व्वय्र्भेग्यो निष्पतदुदक्ल सूप मबद्वध्यम् (चचि. १५.१८) त्कार्यम्- शरीरार्द्राता, वक्सौकुमार्येच ( ुुसू. १५.५(२)) सवेदक्षयलक्षणम्सबह्धरोमकृपता, ल्वक्शोष:, स्परीवैगुण्यम्, स्वेदनारः ( उसू. १५.१9) स्वेदक्षीणोडन्यन्ध, अर्दान, मयं निबातशयनासने, गुख्रावरणमभिकाहूति (उ. मुसू. १५.२९-३१) चृद्बिलक्षणमम-कण्डू: दौर्गिन्ध्यम् ( असंसू. ११.८)
ऊप्मा ( सुसे. १.२२)
उपक्म० रारीरेण सहाग्नेः संयोगः, तापनम्, स्वेद़नम् ( चसू. १४.₹) द० ' स्वेद़विधि'
(चसू. 9.8६)
-क्षय-पु., लक्षण० सनेद्मलस्य हानिः दु० ' स्वेदु, ( सुसू. 94.99 )
-कीण-पु., स्वेदक्षयार्तः, दू० स्वेद् '
(सुस्. १५.र९-३१)
-ज-पु., प्राणि० भुनः शरीरस्य च संस्वेद्यूप्पण्मो जातः, यथा कृमिकीटपिपीलिकाब़यः
(सुसू, १.३०)
-प्रवाहिन्-वि., स्वेदे प्रवाइयितुं दीलमस्सेत
(सुड. ३९.9ज)
-वीमत्सता-ब्री., सेंदेने घुणा, स्वेद्ननिता जुगुप्सा
(चसू. ५.९३ )
-मेद्-पु., स्वेद्रग्रकाराः द्० ' स्वेढ़,
(अह्ठस, १७.१)
-मुख-न., शारीर० लोमकूपम् (चस्., , ,.४२)
-वहस्त्रोतस्-न., शारीर० सोतो० स्वेदबहुं ल्बोतः द़० ' सोतम् ' (चनि. १.२०)
-वाहिस्रोतस्-न., शारीर० सोतो० सेद़बहसोवस् (चवि, ५.२२) समानवायुस्थानम् (चचि.२८.८)
-विधि-स्रीं., सेद्दिधिनाम (चसू.१.९०) उख्गतीक्ष्णास्तिग्धसर रूक्षसूक्ष्मद्वर्थिरगुरुणि द्व्याणि प्राय: स्वेद्नीयानि एंचेदोपगानि वा उच्यन्ते(चसू , २२.१६) ' स्तन्मगौरवशीतझं ₹वेद़नं स्वेद्कारकम्’ (चस्. २२.११) स्वेद्येदा़ः-अमिस्खेदोडनमिस्ेेदश्य स्वेड़ो द्विविध:; तर्राशिस्ेद्-ख्योद्यक्रविध:स हर-प्रस्तर-नाडी-परिपेका-बगाहन, जन्ताकोडइमघन कर्मूक्रुटी भू, कुन्मिक, कृष, होलाकाः-
(चसू. 9૪.३९-૪०) अनझिस्तेद्ःःदशविघ:-ब्यायामोण्णसददनगुरुप्रावरणक्षुधाबतुपानभयकोधोपनाद्दातपयुद्धानि (चसू. १४.६२) सुश्रुते तु चस्त्रारः ₹वेद्भेदा उपदिधाः- तापोष्णोपनाइदवस्चेदाः; तत्र तापोष्मसवेद्दौ विशोषत: श्रेप्मझौ उपनाहस्वेदो वातघः, अन्यतरस्मिन् पित्तसंसृष्टे दृवस्वेद् इति, कफमेद़ंन्चिते वायौ अनमिस्वेद्प्रकारैः स्बेदमुत्पादयेत्। चतुर्विघाः स्त्रेदाः पुनः सार्वदे़िको देहाबग्रविक्र्वति न्दूधा भिद्यते (सुचि. ३२.३,१४-१६) तीवमध्यमृदुभेंढ़ेन स्वेदस्त्रिचिधः-लन्र महास्वेढ़ो महाबले शीतजबव्यधिपीडिते च, मध्यमबले मध्यमः, ढुर्बले मृदुसवेदः करणीयः। रीताभिर्सुक्ताबलीभिः, रीवलैर्माजनैः, जलानैंजललजेहैस्तैर्वा स्विघ्यतो हृदयं

स्टृरोत् (चसू. १४.५,८-90) रूक्षस्निगधभदेन द्रिबिध: स्वेदः, नातरोगे स्निग्र्वेद्; कफरोगे स्क्षस्वेदुः, कफचातरोगयोरुमयविधस्वेद़ौ कतरंध्यौ अामाशयगते बाते सरक्षपूर्वंः हवेदः, पकाशयगते वाते स्नेहपूर्वः स्वेदो हितकरः (चसू. 9४.६-फ) स्वेद्काल:-निवातेडन्तर्बह्नह:स्निग्धो जीर्णाब्नकाले सेेदमाचरेत् (अहुसू. १ง.१२) चबेदकार्यम्अम्निद्दीशिः, माद्वैवं, त्वक्पसादः, लोतोनिर्मलतं, जाङचतन्द्रावह्रणं, सन्धिस्तहधतापहरणम्
(असंसू. २६.9०) सेददो मार्देवकराणां श्रेष्टः (असंसू, १३.३) सम्यक्स्वेद्लक्ष्षण्-रीतसूलोपरमः स्सन्भगौरवनिग्रहो मार्द्रववोन्भव:
(चसू. १४.११) मिप्यास्वेद्लक्षणम्-सक्यक् स्तिन्नविपरीतलक्षणानि (सुचि. ३२.२₹) सवेदातियोगलक्षणम्-पित्तास्नकोपतृण्मूच्छास्तराँ्न सद्नसन्यिपीडाज्वरइयाबरक्फम्डल दर्शनचच्छार्दि-
अ्रमाः (अहस्टू. १७.१६-१०) अतिस्विद्श-चिकिस्सा-प्रैधिमकविधि:-मधुरस्निगधशीतलविधि: (चसू. १४.१३) तूण्ण दीतविधानें करणीयम् ( सुचि. ३२.२४)
स्वेदुविधानम्-येषां नस्यं बस्तिश्र विधातव्यं, ये च शोधनीयासे पूवं स्वेदुनीयाः, ह्वतशल्योऽनुपद्न्वा मूढगर्भा; काले सम्यक्पजाता पश्नात् स्वेद्याः, भगन्द्राशो।इइमरीपीडिताः ₹स्खकर्मात्पूर्व पश्वाच्च स्वेचाः (सुचि. ३२,१८-9९) स्वेद्नीयरोगा: 一प्रर्तइयायकासश्यासहिकास्बरभेद्गलग्रहा-र्दिैतैकाद्धसर्वा३पक्षाधातविनामकवातकोष्टानाह-
 गृधरी मून्र कृच्छहम्रम्राघातमुष्कमदृच्वरोथखल्हीवेपथुबातकण्टकसंकोचायामस्तम्भगौरन्रसुपिशूलाख्या रोगाः (चसू. १४.२२-२૪) अस्वेद्यरोगा:कषायमध्यसेव्रनजन्यविकारा रक्तपित्तातिसारमधुमेहपित्तमेठगुद्ददाहगुद्रंशाविषजविकाराः स्थौल्यकामलोद्राख्योगक्षततिमिरादयो रोगाः श्रान्ततृषित ध्रुधितकुद्धशोचटुर्बलविगुष्कक्षीणौ।जस्करार्भिणीप्रमृतयो रोगिणः (चसू. १४.१६-१९) तथैव पीतदुवधधदिस्नेहमभधुकाः कृतविरेचनाः पुष्पिता, सूता, स्मभनीयरोगा:, पित्तरोगिणशः अस्वेद्याः (अद्टसू. १७.२१-२४)
-विवेचन-न., स्वेदृपृथक्करणम् (सुशा ९.6)
-स्रावण-न., स्वेद़विस्नावणम, स्वेदृवहनम् (सुनि. १.१८)

वि., सेदंद्ं स्रावयति इति स्वेद्व्तावणः
(सुनि. १.१८)
स्वेद्न-न., घर्मोटूमरूप उपक्रम० दु० 'स्येदविधि'
(चसू. १४.१३)
वि., स्वेद्यति इति स्वेद्नसुल्गम्, उप्णस्वेद्करदृव्यम्, कुक्कुटमदिराकुलस्थाद्दानि
(₹क. चचि. ३.२७9)
संसकार० मलशिचिलतापाद्नाथं दोलायन्न्र्र क्षारैरक्लैरितररैंईी स्वेद्नोपयोगिभिर्द्रच्यैंन्नव्यस्य पाचनम् (र. ८.६̧२)
ड्यूपणलवणाद्विभिर्युंत्ते दोलायन्न्रस्थिते काभिके
दिनग्रयमुत्क्रथनस्प: पारदसंस्कारः (र. ११.२६) (स्वेद्नी)-वि., स्वेदजननी ( श्चि. ३.१८३-८૪)
-कर्म-उपक्रम० स्वेदुविधिः ( असंसू, २૪.५-६) स्वेद्नी-ब्री.,
-यन्त्र-न., यन्त्र० मुखबद्ववख्वोपरिस्थापिता दुण्यपचनाय जलेन पूरिता स्थाली (र. ९.५)
स्वेद्नीय-वि., स्वेदसाध्यः द्०० 'स्वेद-विधि'
( सुचि. ३२.२६) स्वेद्वातियोग-पु., स्वेद्स्यातियोगः द० ' स्वेद्'
(अह्ठसू. १५.१६-१6) स्वेद्रध्याय-पु., अध्यायसंज्ञ० (चसू. १४.१) स्वेद्वाबाध-पु., रोग० भति स्वेदस्पो व्याधि:
(चसू. २१.४)
 सवेदावचरणीय-वि., अध्यायसंज्ञ० ₹्वेदाबचारणमधिकृल कृतः अध्यायविशेषः (सुचि. ₹२.१) स्वेदावचारण-न., सवेदोपक्कम योजनम्

स्वेदावरोध-पु., लक्षण० स्वेदानिर्गिमनम्
( मुड. ३९.१३-१४)
स्वेद्नि्-वि., स्वेद्यतीति स्वेद़ी, घर्मोत्पाद़कः
(अढ्टसू. ६.२८)
स्वेदोपगगण-पु., नूब्यगण० स्वेद़नक्रियायां सहायव्वेनोपगच्छतीति स्वेद्योपगः, महाकषायवर्गे एको गणः शोभाज्ननकैरण्डार्कवृ ्र्यीरपुनर्नवायवतिलक्कुलत्थमाषबद्राणीति दूोमानि स्वेदोपगानि द्रब्याणि भवन्ति (चसू, Х.११)
स्वेद्य-वि., स्वेद़साध्यः स्वेदुनाईः
(चसू. १3.4२)

अनुक्रमणिका

## आयुर्वेढ़ीय－इब्द़कोरा：

## ह

हंस－पु．，पक्षि० तन्मांसं गुरूप्णस्निग्धमधुरं बल्यदंद बृंहणं शुकलं मास्वनाशनं च（चसू．२७，६६）
हृन्ति गच्छतीति हैंसः（चसू．२७．४१）असौ मानसालयः（सुशा，8．62－63；अह्इसू． 6.94 ध．€．४и६；प．ช७く）
सूर्यं：（र．१．८३）
－घृत－न．，घृत० इदमूर्ण्वजत्रुरोगेषूपयुक्तम्，अतीव ऊर्च्वगदापहमिर्युक्तम्（चचि．२६．१64）
－पद्दी－बीं．，वनस्पति० हुंसपाद़ी（चचि．२६．२२०； थ．ช．999）
－पाक－पु．，खनिज० दूयोरेकतरः प्रवाल्सद्राः श्षेत－ रेषो हिक्बुलभेद़ः（र．३．१५५）
－पाक्यन्न－न．，यन्त्र० प्रथमं चालुकापूण्ण खर्परं विधाय तस्योपरि अपरं सर्परं स्थापयेत्। ततः द्वितीये खर्परे ऊर्ण्चमुखे शानैः मृदुवह्विना लवणं बिडं च पचेत्। अन्र अभितस्वालुकया क्षाराद़ीनों पचनमिति मन्द्धः स्वद्वर：कुतो भवति। युक्तमस्य यन्नस्य हंसपाकमिति नाम। हंसो हि मन्द्र्गतिरेच（र．々．३૪－३५）
－पाद्किा－र्री．，बनस्पति० हृंसपादी़
（रा．५．9६५；पृ．१५६）
－पाड़ी－क्री．，चनस्पति०
（चसू，૪．9०；सुसू，३८．४．५）गुणाः－कडुः रीतोण्णा रक्तम्रसाद्नम्रणरोपणरसायनकरी，दाह－ विसर्पविषभूतभ्रान्ल्यपसारहरा च
（ย．૪．999；प．१५६）
हिं．－हुंसपादी．
म．－लाल लाजाक्ठ．
गु．－हंसराज काळी उांडलीनो．
ब．－गोयालेलता．
फा．－परस्या उशान．
बनस्पति० मण्डूकपणी（र．१८．१९८）
रकलजालुः（र． 99.90 ）
－मण्ड्रक－न．，योग० मण्दूरयोगः मंड्रन्यूषण－ त्रिकलामुस्तादिसाधितोडयं पाण्डुरोगहहीमक्काम－ बोरुस्तम्भाशाँसि नाशायेत्（र．१९，४५－४く）
－माषा－ल्बी．，द T० माषपर्णी
（रा．₹．१७9；प．३२）
－रहत－न．，हंसध्वनिः（ सुसू．२९．२७－३१）
हंसार्धि－बी．，बनस्पति० हंसपार्दी （रा．५．१६७；र．२२．१५३．प．१५६）
हंसाण्ड－पु．，हंसाः नाम बरटायाः अण्डम्，इंदं वाजीकरणार्थममुपयुज्यते（असंड． 40 ）
हंसिर－पु．，मूषिक० तेन दृ्टस्य लक्षणम्－अन्नविद्वेषः， जॄम्भा रोम्णां हर्षणं च，तन्र सुवान्तः नरः आरख्व－ धादिकाथं पिकेत्（ सुक，४．१४）
हंसोदक－न．，हंससेवायोग्यं उद्कं हंसोदकम्＇दिघ्यं खात्पतितम् तोय नाक्ना हंसोदेक सिदम्＇ （काबिल०）दिवा सूर्येकिरणैस्तर्त रात्रौ चन्दुकिरणै： रीतीभूतमहोरांग्रं चागस्त्योद्येन निरिषं सचंछं च जातं जलमू（अहसू．३．प२）
हठ－पु．，अभूमिलम्ममूलस्तृणविशोष：（स्डसू．४५．99）
बनस्पति० जलकुन्भिका（सुचि，२२．२२）
पारदगन्ध० सम्यक्ठ शुद्धिमकृत्वा बद्यः पारद्： असौ सेवितश्येन्मृलने कल्पते（र．११．६६）
न．，बनस्पति० रैवालम्（र．३०，४५）
हठाग्रि－पु．，वैक्रान्तादिसस्वपातनक्षमतापयुताश्निः， तीन्नामिः（र．२．७१－७₹）
हण्डिका－बी．，आयतमुखं बृहन्मृत्तिकाभाण्डम्
－यन्त्र－न．，यत्र० उमरुयन्त्रम्，नु०＇उसर्यन्त्र＇
（र．१₹．५३）
हत－वि．，ताढितः（सुचि．२．66）
－चूर्णक－पु．，खनिज० गौरीपाषाणभेद० सोमल्पकारः （र．३．१३८；ध．परि．६．१४ पृ．२३०） नामन्－न．，रोग० अर्शोसि（असंचि，१०）
－प्रभ－वि．，लक्षण० हत्तारीरदीतिः（ड．．）हते－ न्द्रियशक्तिक：（सुड，३९．३२）
－मांससिर－वि．，लश्षण० नश्टं मांसं शिराश्र यस्मिन स：，（कर्द्मविसर्पः）（सुनि．१००．५） －रव－वि．，लक्षण० हतस्वनः ऊर्वध्भासातुरः
（5．सुड．प9．१३）

९६०

हताधिमन्थ-पु., नेत्ररोग० वायु: सिराणामन्त:स्थितः हथिं प्रतिक्षिपन् ह्वाधिमन्यं जनयेत्, एश्रा भसाष्यः, उवेक्षिताधिमन्थजनितोऽसौ अनेकविधबेदना युत्रो दटिहरवरणोपेतश्न जायते । Ғ० ' नेत्र्रोग. ' ( सु. उ. ६.२૪)
हतेन्द्रिय-वि. लक्षण० हतश्रोन्रचधुराद्रिराद्रिशक्तिक:
 हतौजोज्वर-पु., सात्रिपातिकग्वरलक्षण० अस्मिन् पित्तानिलसमुच्धूयेणोजोविज्ञंसनं भबति । गान्रस्न्भेन आीतेच च ज्ररितोsचेतनः निद्देच्छुस्तन्द्वाल्डुरनियतजाम्रस्बसो भबति ) तथा च रोमाश्वितबपुरर्जसाद्युक्तो मन्द्यसन्त्वापो मन्द्यवेदनश्र भबति ज्वरितः। एवाहरां हतौजसं वा ओोोनिरोधज जानीयाव् (सुड.३९,૪३-४५)
हन्डु-पु., मुखसन्धिः (यसू. १८.96) चिन्दुकम् मुस्सावयकः ( बुदा.५.१९)
भैपअ्य० नसम् (घ. ३.५८; पृ. १०७)
-कमप-पु., उक्षण० हनुचटनम्, विषददे उक्षणमेकम् (चवि. २३,२२९)
-ग्रह-पु., लक्षण० संदृतविघृतमुखत्वोभयलक्षितो हनुस्सम्भः ( चचि. २८.४९, सुनि. १.५₹;
चसि. २.२२; अढसू. १५.२०)
-भेद-पु., लक्षण० हनोः भैद्वद् बेद्नाविरोष: (चसू. २०.११)
-मूलबन्धन-न., अस्यि० हे हतुमूलबन्धने। द० 'अस्थि' (चशा. ७.६)
-मोक्ष-प., हन्नुसंधिवि श्रेपः ( सुनि, १६.३५)
लक्षणम-वातेन वैस्तैभाँवैः हन्नुसंघिः विसंदतो भवेव। स हतुमोक्षो नाम व्याधिर्रद्विलक्षणनान सेयः (सुनि.१६.३५) तस्य चिकित्सा-वात्तार्दितोक्रां मस्तिष्कहिरोबसिनस्यधूमोपनाहादिकां द्विबिधामपि कियां कुर्याव् (ड. कुचि. २२.४१ )
-संहनन-न., लक्षण० हनुसंहातः सरणाभाइः (ड. सुचि. ३४.१२) तस्स चिकिसा-चसनातियोगे कचित् हनुसंहननं भववि। हनुसंहनने वातक्झेप्महरं नस्यं स्वेदांश्र्य विद्धध्यात् ( मुचि. ३૪;१२)
-संग्रह-पु., लक्षण० हनुग्रहः (चसू. ५५s)
-स्तम्भ-पु., ल्क्षण० हनोः स्वम्भ;, तत्र चिकिस्साप्रधमनैस्मीश्षेश्रूणें: शिरो विरेचयेत्
-स्लंस-पु., रोगः० घातथ्याधि; जिह्नातिऐेखनात् गुक्कमक्षणात् अभिघातात् हनुमूलस्स्: कुपितो वातः हन् म्ंसगित्वा विनृतास्यतां संबृत्तास्यतां वा करोति। तेन चर्षणभाषणादि कृच्कांभ्भवति (असंनि. १५.२₹)
हनुकास्थि-न., अस्थि० हृन्द्धिय ( युचि. २२.२०)
हन्वस्थि-न., हनुभागे स्थितमस्थि, एक्कं हन्वस्थि (चशा. ७.६) दू० ' अस्थि'
हपुषा-स्बी., बनस्पति० गुणाः-कडुम्सित्रोप्या गुर्स्वाँ-

विड्बन्धकरी (सु. प२.३८; ध. २.६; प. ५०)
हलं. 一हौहैरेर.
म. —रोरणी.
गु.-झोरणी.
बं. —हबुषा.
हपुपाद्यघूत-न., घृत० वातगुल्मे उपयुक्त:
(चचि, 4..49-५₹)
हपुपाद्यचूर्ण-१., योग० उदरमः
(चचि. १२.१३३-३す)
हस-पु., पगु० अश्वः (चसू. .१.९४ र. ५.२१)
(हयी)-ख्री., वनस्पति० ॠश्वगन्धा
(रा. ४.४०0 पू. दृ२)
नग्धा-त्रां, चनस्पति० अभ्रनान्धा
(चचि. ३८.१८₹) (रा. ४.૪०१ पु. द२)
-घन-पु., बनस्पति० करवीरः (रा, 90.9; प. १३, )
-पुच्छिका-ख्री., वनस्पति० माषपर्णी
(रा. ३.१७० पृ. ३२)
-प्रिया-खी., वनस्पति० अश्वगन्बा

> ( रा. ૪., ૪०२; प. द२)
-भश्ना-ब्री., वनस्पति० पिि्डखर्खूरी
(घ. 4. 4०; प. 96२)
-मार-पु., वनस्पति० करवीरः (ध. ४.१ द. १३४)
-मारक-पु., बनस्पति० करीरःः ( चसू. ३.१४)
असाँ पक्रोधस्य दारणं करोति ( बुस . ३७.9०)
हयारि-बनस्पति० करवीरः (रा.१०.२शृ.११४)
हयाहन-पु., वनस्पति० अभ्षगन्धा (असं रक्रपित्त चि. ₹) हयेप्प-पु., बनस्पति० यवः ( रा. १६.१२૪; दृ. २२३) हर-पु., शक्वरः ( मानि मधुकोश )
-तेजस्-न., खनिज० पारद्य:
(रा. १३.૪२; पृ. २१४ ₹. ५.१३८; )
－प्रिय－पु．，बनस्पति० करबीरः

> (रा. 90.₹; पु. 9३४)

चल्धभ－प．，वनस्पति० घत्रूरः（व，૪．ь；पृ．१३५）
－बीर्य－न．，सनिज० पारदः（र．२०，२१－२२）
－सहि－पु．，खनिज० परदः（र．१．६०）
हरण－न．，उपकम० शोधनम्（चनि．२．१६）
हराक्ष－पु．，बनस्पति० रूाक्ष：
（रापरि．११．१५；पृ．₹७૪）
हरि－पु．，प्राचीनो रसाचार्यः（र．१७，१₹६）
बि．，वर्ण० हारिवम्（ सुड．૪૪．१२）
－केशाता－री．，लक्षण० कपिलकेशता इदं वारणकाय－ लक्षणान्यवसम्（सुशा，૪，८३）
－क्रान्ता－घी．，वनस्पति० विध्णुक्रान्ता （ रा．4．96₹；पृ．ร46；₹．99．996）
－गन्ध－न．，वनस्पति० हरिचन्द्वनम्
（रा．१२．98，प．84）
－（गन्धा ）－ब्री．，वनस्पति० अश्वगन्बा （सुड．३५．x）
－चन्द्न－न．，बनस्पति० चन्द्नभेद्य गुणाः－तिकं शीवं पित्तहमाटोपद्वधुश्रमशोषाभिमान्थतापहरम् （रा．१२．१९；\＆．३4）
店．—सफेत चन्दन．
म．－सफेत चन्द्न．
श्रेतचन्द्नम्（चशा． $6 . \%$ ；सुड．४ง．4९） रक्तचन्द्नम्（घ．3．૪；प．८૪）
बनस्पति० काहीयकम्（घ．₹．८；प．२५）
－जात－पु．，बनर्पति॰ खदिरः（र．৬．१२）
－दर्भ－पु．，वनस्पति० शारः（रा．८．२०४；प．१६१）
न्दल－न．，खनिज० हिरितालम्（र．२०，प३）
－द्रु－पु．，बनस्पति० गुणाः－तिक्कः सीवङः चन्ति－ स्वर्दोपनाशानः मक्लल्यः पित्तहरः
（रापरि．ऽ．२६；प．३६६）
नेत्र－न．，बनस्पति० पुण्डरीकम् （घ．૪．9४८；पृ．१६૪）
－पर्ण－न्न．，वनस्पति० मूल्बक्，（घ．४．३₹．；दृ．१४०）
－प्रभत्व－न．，वर्ण०० कपिलत्वम्（चचि．२६．१२२）
－प्रिय－पु．，बनस्पति० कद्ब्ब：（घ．4．9०4；प．99०） भैषज्य० दाब्बः（रा．११．२૪૪；पृ．१₹०）
बनस्पति० भुक्राजः（रा，૪，२१；पू．११६）
बन्घूकः（रापरि．१०．३५；प．₹ज०）
विम्मुक्द्दः（रापरि，ง．४०；प．₹५०）
न．，बनस्पति॰ उर्शरिम्（ रा．१२．२५；प．३६） आ．को．सं，१२१
（－प्रिया）－प्री．，घनस्पति० संजूंरी
（रा．११．६५；पृ．१७く）
नुलसी（रा．१०．७८；を．१४と）
－मन्थज－न．，शाक० चणकपश्रम्（सुस्．४६．र७०）
－लता－र्शी．，वनस्पति॰ गुद्रची（र．१४．ט१）
－घह्रम－पु．，वनस्पति॰ सुचकु．म्द्व：
（रापरि．१०．२५，पृ．३७०）
（－वह्धभा ）－बी．，बनस्पति० जपा （रापरि．१०．३१；它．३७ด）
－वालुक－न．，बनस्पति० प्लवालुकम्
（ย．₹．७६；प．१११）
－घास－पु．，बनस्पति० मृद्रराजः
（रा．$૪, २ १ ;$ प．१३६）
－वृक्ष－पु．，वृक्ष० इन्द्रवृक्षः（ （ुचि．११．१०）
－रांकर－पु．，पारद्योग० पारदाभक्ससी नुल्ये
आमलकीकाथेन सताइं भाबयेत्। असौ माषमात्रो
पसेवितः सन् नीलमेइमः（र．१७．१४४）
हरिण－पु．，जालमृग० धसौ तार्रवर्णः
（चक，चसू．२७，४६；अढस्．६，४₹）
（हरिणी）－बी．，वनस्पति० मडिएषा（रा．द．१५；प．१०）
पीतयूथिका（इन्दु．असंड．४३；ध．५．१४९）
हरित्न्न．，बनस्पति॰ हरिद्दा（रा．६．ज०）
न०＇यूधिका＇
－पर्ण－न．，वनस्पति॰ मूलकम्（ रा．७．५१）
हरित－पु．，बनस्पति॰ पदाण्डुः（ध．४，७१；पृ．१४८）
मुद्रः（घ，६८9；प．₹२४）
मन्थानकः（ रापरि．८．५५；प．३६२）
पु．，पक्षि० ग्रतुद्धबिशोगः（घ．२．१२；पृ．२८₹）
इृ०＇प्रतुद़＇
न．，बनस्पति॰ स्थौणेयकम्（ध．३．६९；पृ．११०） कुरी（रा．१६．१७३；पृ．२₹०）
नीबदूबा（घ．४．१४₹；पृ．१६₹）द०＇दूर्वा＇
नेत्र－न．लक्षण० लोचनस हरितस्वम्
(चसू, २०.१४)
－पश्रिका－त्री．，बनस्पति० पाची （ रापरि．ร०．४₹；दृ．₹७१）
－मूत्र－न．，लक्षण० मूक्रस्ल हरितस्वम्（चसू，२०．१४）
－लता－खी．，बनस्पति० पाची （रापरि．90．8．4；पू．，₹७9）
－चर्गं－5．，आहारोपयोगी वर्ग० अर्द्रक्नंम्बीर－
मूलकसुरसायवानीधान्यकगृत्जनकपाण्डुल्झुने

स्यादि दृव्याणि हृरिताग्येव प्रायः भोजने भोजनस्य प्राक् पश्वाद्वा उपयुज्यय्ते। अतः इमानि द्रघ्याणि हरितानीत्युच्यन्ते（ चसू．२०．१० s）
－चर्चस्त्व－न्म．，लक्षण० विशः（विछ्छाया：）हरितत्वम् （चसू．२०．9\％）
－राक－ु．，बनस्पति॰ श्रित्रुः（घ．र．₹९；प．१४२）
－हारिद्रनेत्रत्a－7．，उक्षण० नेत्रस्य हरिवह्दारिद－ वर्णायुक्तर्वम्（असंष्．२०．१४）
－हारिद्रमूत्तत्व－न．，लक्षण० मूब्रस्य हरितहारिन－ वर्णात्वम्（ असंसू，२०．१४）
－हारिद्दराक्तंत्व－न．，एक्षण० घाकृतः हरिरदारिजन－ बर्णेख्वम्（अरंस्，२०．१४）
（हरिता）－खी．，बनस्पति॰ काइमरी
（रा．११．ぃง；प．१८0）
हरिदा（ध，ฯ．१४；प．१ง）
बडामोटा（धपरि，४，१；द．१६， ）
दूर्बां（रा．＜．२२६；巨．१६ই）
－त्व－न．，वर्ण० हुरितबर्णास्वम्（चनि．१．२र）
（हरिन्）－मणि－पु．，रल० मरकत（घ．द．४९）
－मुन्न－पु．，घनस्पति० मुदूभेद दू०＇मुद्र＇
（रा．9६．97०；घ．५．८१）
（ हरिल्य ）－लोमन्－वि．，लक्षण० कपिएकेसः
（द．असंड，२८）
हरितक－प．，क्केठायः शाकवर्गः（चक，चस्．१८．द； सुचि．२३．૪；मुसू．१९．१६）दे०＇दरितवर्ग＇
हरितकाख्यवर्ग－पु．，हरिववर्गः（असंस् ．৩）
हरिताल－न．，लनिज०० पीतबर्णामिदम्（घ．८．११९； पृ．३१५）गुणाः－कदु कदायसमुण्ण किग्ध पुण्यह्त दीपनकरं बातमं कुछविषकण्डूमूतकेशहत् घर्णकरं च（घ，५．११३；पृ．३ร५）भंदा ：－ पत्रताऐं पिण्डताएकं च्चेति（र．२．७૪）वस्य शोधनम्－क्माण्डसरसे तथा विल्कारजले अथवा सुधासहिते जले स्वियां हरिवालं शुद्ं भरवि। सस दोलायम्न्रद्रारा स्वेदनंन कार्यम् （र．२．०८）वस्य मारणविधि ：－प्रथमं तालके क्षौद्ववत् घनल्बमापचे पलाशमूलजे कराये श्रीन बारान् भाब्यम्। अनन्तरं माहिषे मृत्रे मर्दन्न कार्येम्। ततः शराबसंपुटे कृत्वा द्घसंस्याके बंनोपलः पुटं देयम् । अथ पुटनानत्तरमपि पेषणं कार्यम्। एंतें द्वादश्रारारं पाब्यं；प्रतिपुटं भावनापि देया। तबः ॠहं सत् योगेपु प्रयोज्यम्।
（र．३．८२－६३）वस्य सस्सपावनम्－ताईं टनण च प्रयमतः समानें ग्राह्यम्। कुलिग्थकाथम हिथ्याज्यमधुभिरनन्तरं भाषना देया। वतः पूर्मांवित वालं स्थाल्यां क्षिध्वा सरिछ्देण सारानेण सग्यक्र निरोषं छहत्वा मुदुमध्या－ निभमपरिवर्विंत बहिं ज्वाल्येत्（ ₹．२．$\langle ४-\angle ६$ ） तस्य उपयोगः：－गोमून्रसंयुक्कमातपे ज्पहां शोए－ येत्। पृत् द्वृदणं विषं，छिपस्वादो प्रशस्तम् । जात्वंरे मस्तुना，पिस्तघबते अ्वरणण，कफलने गोमून्नेण，सकितानजे इंरें त्रिफल्लाम्भसा प्रयोज्पम् （असंड．४＜）प्वसलेवनातिमाशेण हर्न द्वाह；，
 मण्डलिसर्पद्योंन्तविकारार्य भवन्ति（असंड．४०） अघुहें तालं धायुर्हानिकरं कफमेहछृत् वातमेदक्छत् शरारममानसंतापकृच भबति। तथा तत्क्फोटमत्र－ संकोचं च कुरने（र．₹．，ss）फुध्रमेवब् （चनि．ง，ग४४）अर्रासि प्रलेपाधंभुपयुक्कम् （चनि．१४．4६）तल्य चुण्णमुपदंशबिसर्षाणां शान्विकरम（ सु，1२，\％母）तज स्तिम्ष कपाय－ कटुकं चिप्रणुण्च（ असंसु．१५．२४）घणसंशोधन－ वर्तिः तैलघृतुपूपयुग्यते（मुसू．₹०．१३－१५） धानुनिथभेदो बत्वेते（मुक．२．५）मूर्षाविरेचने धूम्रयोगे एकं दर्यम्（चस्，५२२६） हि．－हरताल．
म．－हरताळ．
गु．－हडताल．
चं．－हारिताल．
हरिताइम－न．，खनिज० तुत्यकम्

> (रा. १२.२०५; द. १२૪)

हरिद्रिक－पु．，कुतान्न० पीतमक्षः（ ₹．असंड．४）
हरिद्रा－बी．，बनस्वति० महाकषायवेंो एकं द्यम् （चस् ．૪．99）विपदगणणे कुछहगणे एकं दृ्व्यम् （ चसू．૪．99）कन्ब्रोडयं वादसंशमनवर्गोंक： （मुसू，₹९．७）पीतवर्गाय बनस्पति： （र．१०．३२）घ्यन्तोपयोगिनी ए्या
 （चस्．₹．३）पांख्तास्लाऐपनाथंमुपयुका （चस．₹．२५）एया प्रमेहहराणां श्रेषा（असंस，१३） पिषमेंहे उपयुज्यते（ उचि．99．8）सा न्रिबिधा हरिद्या，कप्पूरहहिग़ा，बनहृर्दा चेति（अंसू．१४．अ५）

त्रिबिघहरिद्यागुणा;-विक्चा कहुरणणा वर्णकरी
विशोधनी कफलातमी विषनुधवगणकण्ड्रमेइकृमिपीनसाखचिरकमी च (घ. १.५८).
हि. 一हलबी.
म.-हलद.
गु.-हलद्दर.
बं-दल्द.
ता,—मघब्द.
पिण्डहरिद्रा (सुड. ४8.96)
-कुसर-पु., क्वतान० हरिदानिभानः कूलरः
(चक. १.१८)

-मेह-प., वित्तनिमिन्तः घमेहमेद़ः (चस्, १९.२(१) हरिद्राद्गिण-पु., द्वव्यतण० हरिदादाएलरिदाकलधी अुटबबीजानि मधुकंक चेति, तदुणाः-सन्म्योोधनः आमातीसाररामनः ศामसंसृपदोषाणां पाचनं कुर्वाणख्य ( मुस्, ३८.२७-२८; अहस. १५..३५) हरिद्धाविघृत-न., घृत० पाण्डुरोगे उपयुक्तम्
(चचि. १६.५₹)
हरिद्धाद्यियोग-पु., योग० हरिद्दात्रिफल्लययोग:, पाण्डु-

हुरिद्दी हरीतकी-स्री., बनस्पति० (चसू. ४.१८) औौपधे उपयोज्यम्, कंन्न फलमेव, तन्मेदा:-विजया रोहिणी प्तनाइमृताडभया जीक्न्ती चेवकीति हरीतक्या: सत्तजावय:। बिन्ठयादौ बिजया, हिमालये चेतकी, सिन्दुदेकों प्तना, प्रतिष्हाने रोह्हिणी, चम्पायाममृताडभया च, सुराद्देदोे जीवन्ती उस्पथते। लक्ष-णानि-विजयाइल्यानुदृत्ता, रोहिणी वृत्ता, पूतना सूঞ्भास्थिमती, मांसल्राऽमृता, पब्रेश्लाडमया, जीवन्ती सर्वर्णार्वर्णिनी, त्रिरेला चेतकीति सत्तानiं हरीवकीनामाहृतयः। विजया सरंवरोगेपूपयु्युज्यते। रोहिणी नणरोहिणी, पूतना प्रलेपे योज्या, अमृता सोधनाय हिता, अद्किरोगेडभया सम्ता, जीवन्ती सर्वरोगहरा, चूर्णोंथे चेतकी शास्ता। सक्षानामपि जातीनां बिजया प्रधाना। सा सर्वरोगेगु सुसप्पदोगा सुलमा च। हरीवक्याः पुराणोक्कोत्पत्ति:-इन्दस्यामुतं पिबतः यो बिन्दु; भूमौ पतितम्बस्माप सक्त जातिहंरीवकी समुत्पब्ना ( भा. प. हरीतक्यादिवर्वः ) बहुणाः-कणायाडस्हा क्टुका विक्ता मधुरोणा


प्रसादनी वावपित्तक्कमी सन्त्रण्पकारिणी प्रमेछकुछमणच्छर्दियोफ्रवातरकमूत्रकृष्न नाइ़िनी च
(घ. १,२००., प. ₹Q) सा बय:स्थापनी पौहिक्यायुष्या दीवनी पाचनीं उुद्दीन्द्रियबल्यद्रा दोषानुलोमनी त्रिद्योशबिरेचनी च
(चचि. १.२५-२०) बयः्बापनगणे ण़ंक नव्यम् (चस्. ४.9८) माइकरायबवों कुघमगणे एकं दृष्यम् (चसू. ४.99) हिक्कानिम्पहणगाणे पंकं द्वब्यम् ( चसू. ४.१४) कासहरगणे पकं दृव्यम् (चसू. ४,१६) जनरद्वरगणे एकं द्रप्यम् (चसू, ૪,१૬) पथ्यानां श्रेषा (चसू. २५,४०) दरीतकी स्वानुतिक्कमायन्ताशिच्तहव, कटुतिक्रकणायव्बाप कफहट्यम्ल्त्वाद्दातह्च
(भा. प्र. सिभ्रकरण, ६.२₹) चर्विता हररावकी अभिं वर्षयति। वेषिता मल्योधिनी, स्विक्षा संग्राहिणी, भृशा त्रिदोषनुण्च। भुक्त्सोपरि योजिता हरीवक्यक्षपानकृतान्द्रोणन्नातपि च्चकफो द्रबांश्य विकारान् आघु हरति। लवणेन युक्षा सा कफं हुन्ति। सखार्करा वित्षं दृन्ति। धृतेन युक्छा बातजान् रोगान् हन्ति। गुद्धि्विता च सबंरोगाण्त् दरति ( भा. प्र. मिध्रक्ररण. ६.३₹) अध्वातिलिब्रो घ्रलब्ज़्जतो र्क: कुरो लन्बनकर्शितः पित्ताधिको विमुक्करत्तम्तथा गमेवर्ती नारी अभयां न खादेत्
(भा. प्र. मिभ्रकरणण. ६.३ई)
ह.
म. -हिरडा.
गु. हरेड.
बं. - हरीतकी,
ता.-करकाय.
-लेह-पु., अवरेंद०० धासकासयोंरुप्युक्त:
(चचि. १८.१६₹)
हरीतक्यादि-पु., योग० त्रिफला हरीवक्यामलकी
विभीवक्रंति योगघटकद्याणि ( सुचि. ५.२६) हरीध्वर-पु., प्राचीनो रसाचार्यः रसरल्लसमुख्यकता (x. 9.५.०)

हरेणु-पु., धान्य० बर्तुलकलाय: खिम्बीधान्येव्वेकम्, स
च मधुरः कणाय: रीवो ल्युः रुक्षणः, कफपित्तयोः शास्: ( चस्, २७.२८; असंडं. १)
बनस्पति० सनीनः (§. असंड. १)
ब्री., बनस्पति० क्लया (घ. ५.१० ₹े; प. २२द)
धान्थ० मसुरिका (घ. द.s५; घ. २२₹)
बनस्पवि० रेणुका ( चसू. . ..4)

हरेणुक-पु., बनस्पति० रेणुका (असंसू. १५.२२)
(हरेणुका)-बी., घनस्पति० रेणुका (चसू. ५.२०)
हरेणबाद्यअन-न., अअन० होरेवादियक्टह्रदेण पिथमअअं फ्रुप्मोपहत्वहृये नक्तान्धाय हिवमिल्यथं: (सुड. १ज.२₹)
हरोन्न्वव-पु., खनिज० पारदः (र. ११.८३)
हर्ताल-न., खनिज० तीक्षणलोट्र्पकार:
(थ. ६.२८; प. २११)

हर्म्य-न., प्रासाव: (अहसु. ३.६८)
हर्यक्ष-पु., पडु० सिंछृ", पुत्रे इर्यक्षता सामुद्दिकै: स्तुता (चक. चशा. ८.s)
हर्ष-न., मनोषिकार० आनम्दः (च. बि. ४.८)
लक्षण० सिणासिणिका (चनि. ५.9०) इयं सिणसिणिका वायोरवस्थितव्वेन प्रभावाहदा क्रियते (चसू. २०.१₹)
म्रीति० (चशा. ૪.6) पादृर्द्पः ( अह्हसू. २७.१६) रोमहर्वः ( मुसू. ४२.९)
कामः ( मुशा. २.४५)
तुछिः ( सुसे. २७,४)
नेत्ररोग० ( सुड. १.३७) नृ० 'नेग्रोग '
बनस्पति॰ मद्नः (रा. ८.२३३ पृ. ३९, )
-योनि-बी., हर्पकारणम्म (चचि. ३०.१३३)
हर्षण-वि., हृंकरम् (चस, ₹०.१५)
न., लक्षण० बेद्ना० रोम्णामृर्जन 'भावः,
कण्टकितत्वम् (हे. अह्हसू. १२.प)
अन्तःरीतकरः बेदृनाविशोषः (उ. सुड. १८.३२)
हलद्वीका-बी., वनस्पति० हरिज्ञा (घ. १.१५; पृ.१०)
हलाहल-न., विप० नीलवर्ण:
(र. २२.१६) न०० 'विष'

हलिनी-ब्री., वनस्वति० कालिकारी
(घ. ૪.я; पृ. १३५ र. २६.૪; ) उन्निज० ल्यनखली (र.१६.१३८)
हली-स्री., चनस्पवि॰ कलिकारी (रा. ४.१ษ; पृ. १३६) हल्रीमक-पु., रोग० पाण्डुरोगभेदढ, यदा कुग्भसाब्रः पाण्डुः हरितः पीत: नील: स्याव, तदा तं हलीमकं चद्वन्ति (मुछ. ४४.१२) लभणगम--हरितः इयादर्पीतकः पाण्ड्डरोगस्य वर्णः बलो त्साइक्षयस्तन्द्रां
 सृष्गाऽरुचिर्र्रम: इत्येतानि लक्षणानि बातपिन्तजानि सम्ति (चचि. १६.१३२-३३) तस्थ चिकिस्सा-बातरित्तहरीं क्रियां क्र्यात्
( का. श़्राहाहलीमनचि )

हविस्-न., वनस्पति० रामी ( रा. ८.१५२; पु. १८८) आाहारदृव्य० घृतम् ( घ. ६.१४४ पू. २₹६) हविष्य-न., हविियोगंयं द्यघ्यम् ( मुरा, २.२५) इर्य-न., देवदेयम्, दृबनीवद्ध्यम्प (₹. असंज. ४२) हसन-न., हाल्यम् ( गुरा, २.२५)
हसन्तिका-बकी,, अन्नारधानिका (चस, . १४.५४)
हसिर-पु., मूपिक० प़तद्विपत: अब्नविहेपो जुम्भणं रोमहघंणं च भबति (असंउ. ४६) द० ' मूषिक'
हस्त-पु., शारीर० करः, प्रकोट्टमारम्या ल्रुल्यन्तो भागः (चवि. ८.११७) पच्वकर्मेन्द्यियेज्येकम् ( चशा. ज.v) ग्रहणनदान्नादिकर्मस्मु नियुक्तम् (कर्मेंन्दियम्) (कुशा. १.૪) चर्नुवैंशत्यक्बुलो हृस्तः (युस्.१५.१२) कलाप:, पणंस्य पुप्पपयल्ल्य या विस्तुतो भागः (चवि. ६.१ज)
अनुयन्त्र० (अहसू. २५.४०) नक्षत्र० (अंंनि, १)
-स्वेद्-पु.. स्वेदे० पाणिस्ेेद्दः (कासू., २३.२०) द० ' स्वेद् '
हस्ताभरण-प., सर्प०मण्डलिमेद्यः ( (ुक. ४.३४(२) द० ' सर्प '
हस्तिन्-पु., पद्रु० (चकु. १.१ $x$ ) गुणाः- उष्णं स्तार्द्र हलवणं विस्क्षणं लेखनं पित्त्रकोपणं पुप्टिमदं नुजरं बड्रिमान्यकरें कफवातन्नें च
(घ. ६.₹०६ प. २.०५) ( मुसू, ช६.९६) बनस्पति० हस्तिकर्णपलालाः (र. २८.५८)
(हस्तिनी)-की., करिणी (संस, $\times 4.4-५ \mathrm{~S}$ )
(हस्ति)-कक्ष-पु., सबिणकीट॰ कणमभेद्:
( मुक. ८.२६-२७)
-कन्द्-पु., वनस्पति० गुणाः- कटुरुण्णः कफवातःः त्वगदोोश्रमकुषविपवीलर्पकफकातामयापह श्य (रापरि, ५.₹५; पू. ₹५०)
-करअक-पु., बनस्पति० करझभेदः महाकरअःः
(रा. २.१८२; प.१९२)
-कर्ण-पु., बनस्पति० इसिकम्द्:
(रापरि. ७.३५; द. ३५०)
पलाशाः (र. २८.६२) महापर्णों भूपलाखः
( हसु. 84.994)
गजकणाकारैकपचः ( यस. ₹१.९)
बनस्पति० परण्ड: ( रकैरणण्डः )
(ध. १.२९६; द. ६०)
（कर्णी）बी．，वनस्पति० परण्डः（घ．१．२९६； q．६，\＆） －कर्णीतैलन－न．，तैस०（ उसे，84．994 ₹० ＇कुतैवैल＇
－कारावी－बी．，वनस्पति० अजमोद़ा
（रा．६．१५० प．«．०）
－कोशातकी－ख्री．，बनस्पति० कोशातकीभेद्ध：द०
＇कोजातकी＇（रा，ง．२८४ पृ．४₹）
－घोषा－बी．，वनस्पति० कोसातकीभेद्ः इ०
＇कोषात्रकी＇（ צ． 19.0 प．84）
－चरिणी－खी．，बनस्पति० करनमेद्ध पूलिकरजजः

$$
\text { (4. } 4.908 ; 9.989)
$$

－द्वन्त－न．，बनस्पति॰ मूल्खम्
( रा. 6.4०; प. १४०)
（－द्वन्ती ）－घी．，वनस्पति० मुगार्षी
（ब．१．२4२；प．4．．）
नागदन्ती（चस्．१．७०）
－द्वन्तक－न．，चनस्नति॰ मूलकम्
（ฯ．ห．३३；प．१४०）
－द्दन्तफला－बी．，वनख्पति॰ उर्वारकम्
（ข．9．१५ร์；ฐ．89）
－पत्र－पु．，बनस्तति० इलिक्न्द्：
（रापरि．५．३५；प．₹५०）
－पर्णिनी－बी．，चनस्पति० चतुसम्
（ ย．9．9ห4；द．89）
पर्णी－ब्री．，वनस्पति॰ कर्कटी（रा．५．२५२ पृ．४9） मोरः（चसू．१，८२．८४）
－विप्पर्ड्री－ब्री．，बनर्पति० गझविप्यही
（चशा．८．३૪；मुसू．३८．२२．१२）
－मगधा－सी．，बनस्पति० गजपिष्पह्री
（ध．२．0८；प．८4）
－मद्－पु．，भैषज्य० गजमदः，तय्युणाः－तिकः स्रिभ्ध：केइस：अपस्मारनाशनः विषकुषकंद्रणना－ दिनुन्च（रापरि．६．२०；पू．३ष६）
－मयूरिका－ड्री，घनस्पति॰ अजसोदा
(घ. २.s८; g. «.)
－मशाक－पु．，कीट॰ मरकभेद़ः चेन दृस्य कण्दूंरूः शोफश्र，नखावकृष्टेड्लधं पिडका द़ाहपाका भबन्ति（ युक．く，३६－₹ง）
－मूत्र－न．，गजस्य मूत्रम्（चस्，१．३४）वद्वुणाः－ तिन्षं लबणं भेदि वातमं पित्तकोपनं तीक्षंग क्षारो－ पयोगि किलासमं च（ सुसू．अ५．२२₹६）
－मेद्स्－न．，गजमेदः，भाखादमेदसामहिततमम् （चस्．२५．२९）
－मेह－पु．，रोग० प्रमेहभेददः बातजोडयम्，सलसीकं मधुरमवेगं हसीकयैच च विबद्बमनुबन्दमजसं मत्तहल्तीव च मेहति
（अंलंनि． $90.2<$ ；बसू，१९．૪－（ऽ））耳०＇＇มमेह＇ －रोध्रक－पु．，घनस्पति० लोधः
(रा. ६.२₹८; द. १२९)
－रोहणक－पु．，बनस्पति॰ करج्कभेद्व，पुतिकरक्ञः
(ย. 4.908; q. 98.9)

－विपाणिका－बी．，वनस्पति॰ कप्ली（ध．४．७५；
を．१४く）
－शुणिडका－ब्बी．，गजगुंडा हल्लिहत्तः（सुचि．२२，८）
－गुण्डी－ब्बी．，बनस्पति० गुणा：－कह्रण्णा लन्चिषात．
अ्वराषहा च（ रापरि．५．२०；पृ．३४१）
－इयामाक－पु．，तुणधान्य०० इयामाकमेदः कपाय－
म अुरएग्युवातठरीतसंग्राद्यादिगुण：（ चसू ．२७．१७；
उ．सुसू．४६．२१）
－हस्त－पु．，हस्तिधुणिक्का（ सुचि．३२．6）
हस्तिनी－षी．，पगु० करिणी（ मुस ．४६．५८－५४）
－क्षीर－न．，हलिन्याः क्षीरम，गुणाः－रसेन मधुरं， कपायानुरसं हीतिं गुह स्निगर्ध स्थैयैंकरं चभ्वुव्यं

－घुत－न．，घुत० हस्तिम्वाः घृतम्，गुणाः－कपायं विन्क बदृविप्म्न्रम् अम्विकरं लब्षु छफककृषविषमिमिहरम् （ सुसू．84．90\％）
－दधि－न．，करिणीद़घियुणाः－कषायानुरसम् उण्णं पाँे रघु，बलासजं पत्रिनाश़नं बचॉंविबर्धनं च
 हस्त्यसिभक्षार－चु．，हस्तयस्न：क्षारः，इल्तिमेहे पानार्थी－ मुपयुज्यते（ युबि．११．९）
हस्त्यालुक－न．）कन्द० महाकाष्ठालुकम्（घसू．४६．२ऽ८）
हांस－वि．，हंस्येद्मम（ बसू．१३．८३）
हाटक－न．，सतिज० सुपणंम्（र．२६．५१） मान० कर्षमानम्（₹．२०．今०）
हानव्यदृन्त－प．，दृन्त० हनुमूले स्थितः，राजदृन्ततः पछ： ससमोड अपमश्र हानच्यः（कासू．२०．，）
हायन－पु．，ग्यूकधाम्थ०（ चसु．२७．१२）न०＇शालि＇

हायनक－प．，धान्प० पालिमेद्ध（चनि．४．५） हार－पु．，मुक्छाबलिः（चबि．६．१७；अहस ．१३．५－१५）
－यप्टि－छी．，मौन्किकमाला（ गुड．४6．8४） －द्रूरा－ब्री，，बनपति० उत्चरापथिकानाक्षा （रा．११．．6\％；写．१८०）
हारिद्र－पु．，शाक० सषंच्चत्रानुकारी पीताभास：
（अर．अहस्स． 4.89 ）
बनस्पति० पल्गण्डुः（ रा．6．909；q．q．१४е）
－त्व－न．，वर्ण० पीतश्बम्（ चसू．२०．१४）
नेत्र－न．，लक्षण० नेत्र्त्य पीतवर्णंत्बम्
（चसू． $20.9 \%$ ）

- मूत्र－न．，लक्षण० मूत्रल्य पीवर्णर्णत्वम्
（चसू．२०．१४）
－मेह－पु．रोग० प्रमेहमेद्व। तद्ठक्षणम्－पित्नोडऽयम्
करुकं सदाँहं हरिरिदायं मेदाति। हारिद्यमेही
（अகंने．१०．२₹）
－चर्चस्त्व－न．，लक्षण० पुरीपस्व पीत्व्वम्
हारिनुपुरीषता（चसू．२०．9४）

－रूलक－न．，दाहहृरिद्नाकाषहृतं गूलम्（ मांसभजंन－
पचनसाघनम् ）（अहस्त．．．．．\％）
－सीसक－乌．，हरिदाकाष्हतंतं भटित्रकरणकाष्टम्
（चसू．२६．८४）
हारिद्रक－पु．，पक्षि० इरिताङ（चस ．२६．८र）
सल्भिपातज्धर० वद्धक्षणानि－देछनसनेक्रकरांघिताप－ हारिद्नलम्। तथा हीवनं कासश्थ；छसी ज्वरः असाष्यः（ मा．ज़र．२४）
विप० पीत्वणंमिद्ये बिषम्（र．२९，१८）
－मांस－न，हरिवाल ड़ति ए्यावस्य पक्षिणः मांसम् （चली．र६．$८$ ）
हारीत－प．，पुनर्बसोराश्रेषस्य श्राण्य：，असौ वन्म्रकर्वा
（चस्．१．₹9）
पक्षि० हरिवाइः（ मुस्，र५．६५）
हार्य－बि．，बनस्पति॰ विभीक्क：（ ध．१．२१२；प．५०）
हाला－री．，आसुक० मयम्（ब．६．२५६；प．२५१） हालाहल－न．，विषम（र．२．१२३）कन्दविय० अनेन इयाबत्यं चिर्रणांच्छ्वससत्र मयति（असेंड．४०）雨
हाब－ु．，सीणां सूक्तारचेश्य（ चक．चनि．२．१（४）） हास－पु．，बनस्प्पति० गालिः（घ．६．60；g．२१९） हास्तिक－बि．，हत्तिन इदम्（चसा．9．9०२－१०₹）

हास्यफल－पु．，वनस्पवि० विकण्कः
（रापार，99．२०；प．₹u૪）
हाहा－（अघ्य．）हाहाकारः（ असंशा．१२．१२ ）
हिंसा－क्री．，व母ः（ सुड，६०．५）
－विहार－पु．，घधक्रीडनम्（ड．सुड．६०．२६）
हिससार्थिन्－वि．，मारात्मक：जिघांतुः（चचि．३．२२）
हिंस्ना－बी．，वनस्पति० जटामांसी
（चनि．₹०．६२；घुउ．५१．१८）
हिंस्रादिघृत－न．，घृत॰ श्वासकालारोचकादिव्याधि－ समूहहन्त्ट（मुड，प9．9८－२०）
हिंघाद्वितेल－न．，सिन्बतैल० वव् घावरणनाही पु संसोधनपूरणरोपणाथं चोपयुन्यते
（ युचि．9५．9९－२०）
हिका－खी．，रोग० हिगिति कुत्वा कार्यति श्द्दायते इति हिका इति शाद्दिकाः（ड，सुड，५०，६） वस्वस्पम्－सस्खनो वायुः यक्रृप्युदांा्राणि आक्षिपन् ह्व मुस्बाहुदेति स घोष्वान् बायुर्तुन हिलनित，तबः हिकेति नाम（मुड．५०．६） संभ्राप्ति－उर：स्थो माहतः भ्राणचाहीनि लोतांस्याजिएय कुष्यति，कफमुपूय हिकां करोति （चचि．१ง．१৩）भंदाः－अब्वजा，यमखा，ध्रुदा， गाम्मीरा，मदर्तीति पश्ख हिकाः（ मुज，५०，०） पचतु हिकास्बस्रजा भ्रुद्जेति हिफाइयं साज्यम्， महाहिक्रि गगमीरा चासाथ्ये। सर्षंक्षणसमन्विता यमला असाष्या। तथैय चिरकालसंचितामस्य स्थविरस्य च्यआवयिनः ध्याधिमिः क्षीणदेइएस्य भकतन्चेदक्षतस्य च हिकाः असाख्या भवन्ति। हिका मृट्युकाले क्रतालापा सीघकारिणी नाशाय भबति（अहनि．૪．३०－३१）सामान्यवृर्वर्पाणि कण्ठोरसोग्गुर्ववं बदनस्य कपायता कुक्षेराटोपश्व （चचि．१५．95）अरतिः（युड．प०．द） सामान्यचिकिस्सा－प्राणायामः उन्देजनं ग्रासने मू｜चतोदैः संभ्रम इ्युपायाः द्विकायां शस्ता （उु．4०．9६）
－कर－वि．，हिकां करोतीति，हिकाजनक：（रोगः）
（चइ．90．६）
－नाशक－－पु．，पारदादियोग० पारदगन्ब्ब कधान्याभ्रक－ दरितालममाक्षिका एकैकभागबृध्द्या बचा हुछहरि－ दायवक्षारचित्रकपाबालानहीत्रिकुसैम्ध्रविर्भीतक， बरसनाभाश्र पकैकभभागा भृर्राजरसेन मर्द्रियितध्या： अयं हिकावैस्स्वर्यकासान्काखयति（र．१२．৮१）
－निग्रह्रण－वि．，हिक्षनाशकम्，तानि च दध्याणि शटीपुफ्फरमूल्लब्दर्रबीजकग्रकारिकाबृदृववृक्षरहा－ भयापिषपहीटुरालभाकृळीरणृबन हुति दुरोमानि हिक्षानिप्रहाणि अर्षन्ति（ चसू．४．9४）
－प्रतिपेध－पु．，अखायसंक्ञ०（ मुड．५०．१）
－श्वासचिकिस्सित－न．，अध्यायसंज्ञ०
（चचि．१ษ＇9）
－स्थान－न，，कणठ्तनान्तर्रम्（ सुड．फ०．१६）
हिक्किका－त्री．，हिका（र．२．१ष५）
हिद्धुनन．，निर्यास० संज्ञास्यापनगणे，श्वासहरगणे， प्रोक्तमेके दव्यम्（चसू．र．9६न१द）गुणा：－ कटु उब्ंं हब्रं सरं चधुष्यं बातकफमें बन्धगूल－ कृमिगुल्मद्धोगोडदराष्माननारांक च
 （चस्．२．२．）रिरोविरेंचनकरम（ सुस्．३२．६）

म．－管ग．
ग．－वषारण्ण．
ब．－दिंग．
संज़ास्यापनगणे एकं द्वल्यम्（चसु．४．१८） शानहरगणे एकं दुव्यम्（चसू．૪．9६）चिरो－ दिरेचनाध्युमुयुज्यते（ सुसू．३९．६）
－जटा－ब्बी．，यनस्पति॰ हि हुुपनी（इन्दु．असंड，९）
－नाडिका－ब्री．，निर्यास० हित्यु
（रा．६．६४；पृ．५く）
－निर्यास－पु．，भैपज्य० छेदृनीयद्दापनीयानु－ लोमिकराबकफमझशमनानां श्रेष्ट：（चस्．२५．४०） बनस्पांत किराततिक：（ घ．१．३४；पृ．१४） निम्ब：（रा，e．४૪；पृ १३）
－पत्र－पु．，बनस्पति॰ इन्द्री

$$
\text { (रापरि. ८.१७; पृ. ₹५. } \text { ) }
$$

（－पत्री ）－ब्बी．，चनस्वति॰ गुणाः－कटुन्तिक्ता उण्या तीक्ष्गा ह्या संख्यापच्यद्दीपनपाचनकरी बातकफली कमिप्छ्डाद्वावियन्धारोंगुल्मबस्तियूलह्हद्धोगामहरा च （घ．२．३く；पृ．66）
－पणीं－खी．，बनस्पति० बंरापत्रिका（चक．） उन्मादृचिकिस्सायामुपुयुक्मेकं दृध्यम्

$$
\text { ( वचि. } 8.4,6 \text { ) }
$$

－रिवाटिका－वीं．，बनस्पति॰ बंशापत्रिका
（च．चचि．१०，२७） हिस्दुपग्री（इ．अलंड．9०）

हिद्नुल－न．，अनिज०० हित्रुलो द्विविधः，एक：गुक－ तुण्छः अवरो हंसपाकश्न । धुकतुण्डः पीतो， हंसपाक：श्वेतरेखः（ र．३．१५५）हिम्रुबाहत－ सूतो गन्धजारिपपारदतुल्यगुणो भवति
（र．३．१५८）इ्र्यवेररसेन एकुचस्य स्वरसेन बा सप्षवारं भावयिस्वा झोषितो हिन्दुल： शुदो भबति（र．३．१५३）मेष्याः क्षीरेणाम्ल－
 प्रमं सम्धचे（र．३．१६०）हि ह्रुलो जलसहिते
 जायते（र．₹．१६१）गुणा：－मधुरो त्विक्त： कटुरूणः दीपनरसायनकरः सर्वदोपःःः संर्रोगहरः पुर्टिकरो घृष्पश्य（र．२．१५，）
हिस्ञुर्ठाक्रण－वि．，हि स्रुलाद्वर्द्धकस्वरसमवर्वनानम्तरं विया－ घराष्ययन्त्रादाकृष्：（ पारदःः）（र．८．३७）
हिद्ुुल्लाकृषिविद्याधरयन्त्र－न．，यन्त्र० अन्तस्तले निहित्वुक्कहि स्रुलाया विशालमुस्खाया स्यालिकाया उपरि उत्षानामेव ल्युस्याओंं स्यापयित्मा संधि－ लेपाद्यिना रुद्दा ऊर्चस्थाल्यां किश्विच्हीतजलं पुनः पुनदर्दाव्। अघ：नुल्यां खह्हिं उवालयेत् प्रहरत्रय－ पर्यंस्तम्। प्तबन्न्रं पारदल्य हिह्रुछ्छद्यियुज्योर्व． पात्रतले आाकृषिकरं स्याप्（र．ऽ．प६－4．6）
हिद्नुल्लूक－प．，ख्लनिज हिक्रुख：（र．१२．९－१२）
हिड्ञूल－न．，खनिज० हिक्दुल：（घ，६．४०）
हि ब्नुलेश्वर－乌ु．，बृद्वज्वराएक्ञराः（र．१२．४२）
हिझवाद्विघुण्ण－न．，हिक्यु त्रिकटुकपााहाहुपाडभया－ शरीतिन्तिहीकाऽम्लबेतसाऽ जमो दाइडनगन्धादाधिम－ पुक्करचित्रकाद्दीनां चूर्णमेत् । पार्वहह्द्दस्तिग्रूल－ बातकफाहमकगुल्माडनाहमूत्रकृच्र्गुदयोनिज्यूल－ ग्रहु्यरोंविकारपाएड्डामया ररनिहिकाकासश्वासगब－ म्दनाशनमू（ चनि．५．．५५．८₹ ）
हिज्जुल－पु．，वनस्पति निजुलः（रापरि．८．6०；प．२६३） हित－पु．，बनस्पति० याबनालः（रा．१६．१७१； q．२२९）
न．，भेषजम् औरधम्（चचि．१．३（१）； （चसू．२५．३३）
－चर्या－क्री．，हितकररं बर्वनम्（अहसू．११．४५） －विहार－पु．，हितकरो विहारः（अहस．२．．49） हितल－वनस्पति॰ याबनाल（रा．१६．१७१；प．२२ऽ）
हिताहार－पु．，योग्यादारः（ अहसू．२७．49）यदाड－

# ९६८［ हिताहितीय］ <br> आयुर्वेदीय－शब्द्कोशः <br> ［हिरण्य］ 

हारजातं समत्रैब शरीरधातून् प्रकृती स्थापयति
विषमांश्रू समीकरोति वत् द्विवमाद्दारजातम् （चसू．२५．२३）
हिताहितीय－वि．，अध्यायसंज्ञ० हिताहितद्र्य्यण्यधि－ कुल्य क्रुतः（सुसू，२०．१）
हिध्मा－बी．，रोग० हिका（असंनि．४．२®） （अहुनि，૪．२ऽ．३१）
हिम्ताल－पु．，वनस्पति० ताल：
(रा. ४.९५; चक. १.८; प. १८२)

हिम－वि．，गुण० शीतः，तस्य स्सम्भने शाक्ति：
（अह्वसू． $9.9<$ ）
आगन्तुशोधोत्पत्तेरेक कारणम्（चसू．१८．\％） निर्यास० कर्पूरः
（घ．२．३१；अ鹿स्．३．१；दृ．१०१）
न．，वनस्वति॰ पद्यकम्（घ．३．१४२；q．११३）
रल० मौक्तिकम्（ रा．१३．६७；पृ．२१८）
सनिज० बङ्नम्（रा．१३．१४；पृ．२०८）
बनस्पति० चन्द्नम्
（रा．१२．१०；सुड．४२．ง१；प．९४）
बनस्पति० बाएकम्（र．१९．૪३－૪५）
वि．，रीवबीयंम्（र．३．9०ऽ）
（हिमा ）－ब्री．，बनस्पति॰ दाक्षाभेदः द०＇दाक्षा’
（रा．११．८ง；पृ．१८०）
मेदा（रा．५．१६०；प．३१）
रेणुका（रा．६．9९；प．१०६）
मुस्ता（रा．६．५१；प．१५）
चणिका（रापरि，८．६५；पृ．२६२）
सूक्ष्मैला（रा．६．६८；पृ．५८）
－कर－पु．，निर्योस० कर्पूरः（रा．१२．५६；पृ．१०१）
－जलपान－न．，रीतजलपानं，तच तृंणासु शर्मकरं
भबति（चचि．२२．२२）इ०＇जल＇
－जा－त्री．，वनस्पति० कान्द्यनक्षीरी
（रा，५．३६₹；पू．५५）
－त्रय－न，चन्दनत्र्यम् मलग्यजरकचन्द्दृ－－दा़हहरिदा
भेदेन न्रिविधम्（अरु．अहस्सू．94．95 ）
－दुग्धा－ब्री．，वनस्तति० काझ्शनक्षीरी

> (रा. ५.₹६२; पु. ध)
－द्नुम－पु．，वनस्पति० मद्धानिम्ब：
（रा，\＆．૪母；पृ．१३）
－भूभृत्－चु．，हिमालयववंत：（र．२．११२－१३）

असौ औषधिभूमीनां श्रेष्ठ：
（चसू．२५．४०；सुचि．२९．२७）
－चत्－पु．，हिमालयपर्षतः（सुचि．२९．，२७）
－बाल्তुक－प．，निर्यास० कर्पूर：（घ．३．३१；पृ．१०१）
－रार्करा－स्री．，आहारद्रव्य० ₹र्कराभेद्：मधुराविक्को－
ज्गाsतिपिचिछ्छलासारिकार्च्याबातमीदाहपित्तार्र－
दायिनी च（रा．१४．१६३；पृ．११）
－संक्षय－पु．，ॠतु० बसन्ततुः：（सुचि．₹०．३१））
－संक्रितकपाय－पु．，कषाय० रीवकषायः
（सुड．Үऽ．२૪）
－साह्बय－पु．，ॠतु० हेमन्तः（ सुसू．६．२३）
－स्पर्शा－वि．，रीवस्पर्शः（अहसू．१०．१०）
हिमांधु－पु．，पारदयोग० पारदं कर्षमान्रं रकागस्यपुष्प－ स्वरसेन समवारं सर्द्दयेत् । तथा च श्रेतदूर्बारसेन ततश्र टन्कणं निक्कद्यूं खद्रिससारं कर्पूरं च प्रत्येकं कषं तत्र प्रक्षिप्य चन्द्नकाथेन मर्द्रेयेत्। कलाय－ मात्रा वटकाः कुर्यात् । मात्रा－एकेको घटकः। समयः－प्रातर्मध्याह्ने रात्रै च। असौ मेहमुखरोष－ सोमरोगपिटिकादाहतृष्णानाशक：
(र. १५.१२२.२७)

हिमाद्रिजा－स्री．，वनस्पति० काइ्यनसीरी

> (रा. ५.३६३; पृ. ५७)

हिमागम－पु．，ऋतु० हेमन्तर्तु：शीतकाल：
(चसि. ६.૪; अढ्वस . १३.३૪)

हिमानद्व－वि．，हिमसंबद्व：，（ उल्हणः ）（ सुसू．६．२२）
हिमानी－ली．，आहारदुच्य० शार्कराभेद्：हिमशर्करा
（रा．१४．१६३；प．९१）
हिमाल्ड्या－स्री．，वनस्पति० भूधान्री（रा．५．9४५；
प．१११）
हिमाश्रया－ब्री．，वनस्पति० हेमा（रापरि．३．१३；
पृ．३३१）
हिमोत्पन्ना－खी．，आदारदृघ्य० आर्कराभेद्धः यावनाली हिमरार्करा（रा．१४．१६३；प．११）
हिमोन्रूया－त्री．，बनस्तति० काइनक्षीरी （रा．५．₹६₹；प．५，ज） सडी（रा．६．ड心；8．१९）
हियाबली－बी．，बनस्पति० द्वाकली इति दक्षिणे （हजारी）（र．१ง．१94）
हिरण्य－न．，खनिज० अघटिते सुवर्णम्，घटितमिति चक्र： （चबि，८，३）
सनिज० सुवर्णम्（ थ．६．१；प．२०५）
－जकिट्ट－न．，हिरण्याजातं，यथा सुवर्णकिहं，इंदं हलीमकव्याधावुपयुन्यते（असंचि，१८）
－पुप्पी－ब्बी．，बनसति० कहिकारी，स्वर्णेकेकी （ ह．सुशा．90．99） हिरण्याक्ष－पु．，कपि० यल्तुरुसुविषये बिवद्दमान एकः（चसू．2ヶ，१४）
हिलमोचिका－ब्री．，वनस्पति० बास्तुकम् （रापरि．५．६२；पृ．३५२）
द्दिलिमिलि－पु．，मन्ने，चां चहीम् इति उघारणम् （चचि．२३．३४）
हीन－वि．，अल्पम्（ अहसू．१११९）
－कर्ण－पु．，पप्यद्राकर्णघन्धेव्वेक：，अनधिहानपालि： पर्यन्तयोश्व क्षीणांांसः（ सुसू．१६．१०）
－द्ग्ध－वि．，हीनें यथा तथा दग्बः अम्विना क्षारेण वा， यानि हीनातिसम्यय्दग्घलक्षणानि ते $\begin{aligned} & \text { ब्यवमानि }\end{aligned}$ तत्र हीनद्र्घलक्षणानि वोदः कण्डू：जाब्ं ह्याधिनृद्विश्र（सुसू．११．२६）
－दन्तता－ब्री．，अल्पदन्वत्वम् दन्तानां सह्ध्या sल्प－ स्वम्（ कासू，२०，६）
－दुप्टिक－वि．，अदूरदर्शी（ चद．₹．६）
－योग－पु．，अल्पयोगः（अहसू．१२．₹६）
－योनि－की．，स्खल्या योनिः यस्याः सा＇（बाल्य） （कालि．ऽ．95）
－रूप－वि．，दुर्बल़，क्षीणाकृतिः（ मुरा．६．२६）
－विशोधित－वि．，हीनझ्युब्दिशोधित：
（मुचि．३९．१३－१४）
－वीर्य－वि．，अस्वबीर्थम्（असंसू． 6.26 ）
－वेग－वि．，अल्पयेगः（ चक．१．१४）
－सत्च－वि．，भल्ं मनोबलं यस्येति। वलक्षणानि－ हीनसष्वास्तु नात्मना，नापि परैः सख्वबहं प्रति राइयन्ते उपस्तम्भयितुम् महागरीरा अपि ते खल्पानामपि वेद्नानामसहां छइयन्ते
（चवि．८．११९）
－सरता－बी．，लक्षण० शन्दहस्व्व्वम्（युस．३२．૪） हीनोत्तरौष्ट－वि．，लक्षण० खभाबौछात् अल्पतरौ\＆：
（ सुज．૪७．२२） हीर－न．，बलिज० हीरकमू（ रा．१२．५८；पृ．२१ง） （हीरा）－बी．，वनस्पति० काइमरी
（ध．१．११ง；ฉृ．२६）
हीरक－न．，रलन्न० गुणा：－रसखट्कोपेतम्，रसायनदेद－ दार्बायु करं सर्वरोगनाशनम्（ घ．६．५५； आ，को．सं．१२२

प．२१६）खनिज० बज्रम्（र．૪，२－३）तस्य दुतिविधानम्－बज्रवद्धीज्टायाः पिण्ठमष्ये हीरकं स्थापयिस्ता निरोधयेत्। तवः पोटल्यादिक कृत्वा काजिकादिपूरितपान्रे दोलाविधिना ससदिनपर्यन्तं स्वेदनं कार्यम्। एवाहशबविधिना ससाहानन्वरं हीरकं दुरिं गबछेत्।
总一 हिरा．
म．－हिरा．
गु．— हिरो．
बं．— हिरे．
फा．— इल्माशः
हुडम्ब－प．，बनस्पति० गोधूमः（ध．६．९७．पू；२२७） हुण्डन－न．，शिर：पभृतीनामश्त：पवेशः यथा श्रिरोनासा－

क्षित्रभृतीनाम्（ चक．चचि．२८．२२）
हुत－न．，हविर्द्रेव्यम्（ चचि，३．३१२）
बि．，कमौ अहुतम्（चचि．₹．३१२）
－मक्ष－पु．，हुवं भक्षयतीवि हुतारानः，अभिः
（ चचि．३．३१२）
－भुज्－पु．，बनस्पति० चित्रकः संवें अभिपर्याया：
चिन्रकाभिधायका इंति संकेतोडग्रानुसन्धेय：
(उ. मुड. प२.३०)

वह्दि：（ सुक，१．२९）
－वह－प．，अम्विः（ सुचि．८．२૪）
हुताशा－पु．，बनस्पति॰ चित्रक：（युज，४१．૪०）
हुतारान－पु．，जहरोडमि：（ ड．मुड．३२．१७）
वनस्पति० चियक्र: ( सुड. ६१.३२)

हुताशामन्थ－पु．，वनस्पति० अघ्विमन्यः（ र．१२．५४．）
हुतारावेशा－पु．，कषि० अभिवेशःः（चनि．५．१८०）
हत्－न．，भारीश० हद्यम्（चसू．११．३；
सुस．अ६．५99）
－करप－पु．，लक्षण० हद्ययस्य कम्पनवत् पीडा
（ मुसू．१५．९）
－पीडा－त्री．，लक्षण० हत्पीडनम्（ सुसू．१५．९）
－प्रद्दोण－पु．，हद्रोगः（चचि．२६．८९）
－प्राति－प्री．，हृद्रोगः निहुहबस्तेरसम्यक्वोग－
संभवा ब्यापव् चर्तते（चसि．6．५）
－संशुद्धि－श्री．，उक्षण० ह्वदयगतदोष्योधनम्

> (चसू. ५.३०)
（－स्तम्भ）पु．．बक्षण० ह्ववयस्य स्वक्ष्र्तमिबानुभूतिः （चचि．२६．५५）
(घच्) )-धुद्दी-बीं., एक्षण० ह्वययोराराभाव: (चस. 9६.4)
-छुस्यमाब-पु., लक्षण० ह्वदि एाम्यस्यमिवाभासः (चचि, २६.6९)
-कुल-पु., रोग० हदयमूलः, कफपित्ताबरुद्वो चायु:
 भूलः परमुन्द्धासरोधकः । कस्य ब्याचेः हुच्दूल हृति नाम, स च रसमारुतसंभव:
(गुड. ४२,१११११३२)
-छोष-पु., लक्षण० हद्यगुुक्कतम (चचि, २६.७९) (हद् )-गद-पु., रोग० ह्द्योगः (असंनि, ५.३ज;

अद्बस्, ४.२)
-ग्रह-पु., लक्षण० हद्यस्य मह़ं, हद्यस्य बशधनबद् वेदनाविशोष: इ़ति द्वाराणचन्द्यः (चनि, ৩.६)
-घट्टन-न., लक्षण० हृ्द्यस्य घट्ननमिव चेद्ना
(चसू. १ง.9०9)
-दाह-पु., लक्षणन ह्रदि दाहः (चसु. १७.२₹)
-द्रव-पु., लक्षण० हन्मार्देवम् न्रवति हति द्वद्यं धुगधगिति करोति (चसू. २०.११; १७.६४) एदि कम्पः, अनुकम्पयेव पीडा हद्वयस्य
(अढ्स . १9.9६)
-धात्री-स्री., बनस्पति० हिमावली (रापरि. ६.१८)
-धूमायन-न., (परिव०) बक्षण० हूदयस्य
धुमापनम् पूमोद्रमनवत्पीढाविशोष:(असंसु.२७.२०)
-मेन्द-पु., लक्षण० हृद्यस्य सेद्नवत् पीड्रा
(चचि. २६.ve)
-रज्ञ-बी., लक्षण० हदयस्य रूजा, हववयस्य बेदना (अहुसु. १५.84)
-रोग-पु., रोग० अस्भिन् कुपिता दोपाः रसं दूपयिस्वा हद्यं गर्वा हदोगों कुर्बन्ति ( मुउ, ૪३.૪) चतुर्विधो ह्दोगः, दोधैस्लिभिः, कृमिमिश्य चतुर्थ हति 1 सुभुतमूलवचने हो्रोगाश्वस्वार प्व। उल्द्धणस्तु कृमिज एव साब्विपातिको हद्दोगा इति वर्णयति। घरके तु पब्य हुद्योगाः पृथक्कोषैस्ययः संनिपातेन चतुर्थः पश्चमस्तु क्रमिभिरिति। माधवे नाम माधवनिद्धाने चरकस्यैव मतं स्वीक्रतम् (सुड, ૪३.५) वातजो हद्दोगः-वत्र हद्ययस्यायमनं, वोदा: निर्मथनं, दारुणं स्फोट पाटनमिल्यायाकारा बेव्ना भवन्ति ( सुड. ४३.६) पिच्चो हद्रोग:तन्र का तृषा दाहश्रोषो हुद्यक्तमो धूमायनं

मूच्छी स्वद्य सुखरोष इति पित्तह्होग-लित्कानि (सुड. $\gamma$ ३, 心) कफजहद्दोगे गौरंब कफसंस्राबोइरचिरम्निमार्द्वंवमास्यमाधुर्यमिति लक्षणानि
(सुड, ४३,८) कृमिजो ह्ददोगः-бन्र उस्लेश: हीवनें तोदः शूलो हह्हासस्बमोऽरुचिः इ्यावनेत्रता शोण हृस्येतानि लिक्रानि ( सुच. ४₹.s) कुमिहीनानों वात।दिजानों हृट्रोगसोपद्बबाः एते-अ्रसः क्रमः साद्ः शोप्षेति (स्रुड. ४ ३.१००) कफनुष्ट* क्षीरगीरवात् ताइसं दुघं क्षीर पियतः निाशो: हन्दोगो भबति (चचि. ₹०. $2 \times 8.40$ )
-रोगज-बि., हुद्रोगाजजातं बैवर्ण्याद्वि
(चचि. २६.แ )
-रोगप्रतिशेध-पु., अध्यायसंज़० (सुज, ४३.१)
-चल्डिका-श्री., बनस्पतिविदेोणः (र. १२.१०u)
-विकर्तिंका-खी., हक्षण० ह्वदयपरिकर्तिकाकारा बेद्ना (चचि, २६.e४)
-विखद्ध-न., अमनोरुचितम्, अह्द्यम्-
(चसू. २₹. 900 )
-विशोधन- न., उपकम० बमनद्धारा हद्याश्रितानां विषादिदोषाणां निहँरणम्म् (च.चि २₹. २₹९ अहसू. ৩.२०)
चय्यथा-सी., लक्षण० हद्यस्य क्यथा (असंस. ५.२३) घृतदोष-वि., हृतः दोणा: यस्य, सः (चसि. ६.१९-२०) ह्टतौजस्-नि., हक्षण० क्षीणौजाः (असंसू. प.३०) ज्वर० सक्षिपातज्नर० अभिन्यासज्वरमेद़:
( सुड. ₹९.89-૪२) हृद्भिघात-परिव० पु. हुव्याभिधातः (चसि, \&.६) हद्नय-न., शारीर०उरःस्थोऽवयःः (चक. १.५) स्वनयोर्मष्यमधिप्टाय उरसि आमाश।यद्वारं हद्ययंय तिप्धति (सुशा. ६.२५) सनोरःकोष्टमध्यगम् (अहछारा. ૪.१₹) पुण्डरीकेग सढरं हृद्यमधोयुस्ब तिप्रति, जाम्रतः वद्किकसति, निमीलति च स्वपतः (मुशा. ૪.३२) हुदयस्याधो बामतः प्छीहा कुप्कुसक्र। द्क्ष्षिणतः यक्षत् क्रोम च; शोणितकफक्रसादुजं, हृद्यं, तदाध्रया हि धमन्यप्राणवहाः । तद्विरोपेण चेतनाः स्यानम् । अवस्तस्मिः स्तमसावृते संर्वे प्राणिनः स्वपन्ति (सुशा. ૪.३१) मांसपेखीचयरूप्प रक्षपझाकारमधोमुखम् (अरण. अद्धस. १२.१५) गर्भावस्थायां चतुर्थे मासि गर्भंह्द्यस्पाभिद्यक्किः भवति (सुशा. ₹.१८) पुण्डरीकाकारह्वद्यस्य संबन्घिन्यो नाझो हुद्य-

मांसपिण्डात् सर्वंतो विनिःसृताः इति घृद्वारण्यकोपनिपदि। हदलं रसबद्यां स्रोतसां मूलम्，प्राणबढानां घोतसां मूलम्， ब्यानवायोः स्यानम्，रसस्थानम्（चवि．५．८） ओोजः्स्यानम्（अढ़ा，३．१३）अम्तरात्मनः क्रेषतममायतनम्（चनि，८．x）ह्दययमेकें चेतना－ धिधानं च（चस्，₹०．३－4－०）हृयतो रस－ धानुः धारीरे सर्वतः सिरार्भिनिःसरनि।स पब सिराभि：हदयं चैति इृति भेलसंह्रितायाम् । रसो यः ख्वच्छतां यातः（फुष्कुसात्）स तन्रैज पुनः अवतिप्षते। अनंतरं व्यानेन विक्षिषः स रसः कूर्सं देंहं प्रपघते（अरु．अहसू．१२．१५）हदि－ स्वितेन ध्यानेन रसस्य सबंदेदे किक्षेपणं भबति （अद्रू．१२．६）देंहिनां देंहे द्वदयं सुखनुःल－ प्रकाशकां तच स्वतः पुनः पुनः संकोचविकासांश्र करोति। इति नाहीज्ञाने। प्राणायुयः हद्ययधारक： （अस्त．१२．．उर स्योडघलम्बककफ：स्वरीयां－ दन्नरीर्योंत च ह्द्यस्यावलम्बनं करोति （अЕस्，१२．१५）दसग्राणायनेपेकेम्（चस．२९．३） पघद्नतकोधाह्येवेकेकम्（चशा． 4.90 ）मनो－ डधिध्रानम्（ हे．अदृ् ．१२．४）मर्म०० सिराममें－ दम्，वस्य स्थानमुरः，तत्रापि सनयोर्मध्ये，पव－ संख्ययैकम्，सानतश्रतरर्रुलम्，वस्तस्पस्－ कमलमुक़कलाकारमधोमुष्ं च，पुत्सयः：्राणहरं मर्मं（ दुशा，६，६）
मनः（चवि．८．८४）
－कर्षण－न．，लक्षण० हृदये आकरंणवत्तीढा
（ पुस．२२．३）
－कृम－प．，लक्षण० हद्वयस्य दौबैल्यम्，कान्ति：

－क्षणन－न．，अक्षण० उरक्षतम्（का विरेपकत्पा－ ध्याय：）
 （ चनि．८．5；सुचि．३×．90）
－चर－乌．，रेष्रक्मजक्रिमि०（चवि，ט．१२）

－द्रव－पु．，लक्षण० परिश्राम्तल्येघ हवयक्षोभः，च （चचि．20．2ヶ）
－नाडी－की．，सारी०० मणुलस्सनिध्यानम् （ मुधा，प．२०）
－प्रलेप－पु．，एक्षण० द्यये भूरिभारवतीदा （ चस्．₹१．૪६）
－प्रिय－वि．，मन：प्रियः（ मुसू．૪६．४०6）
－रक्षा－ब्री．，उपक्फम० द्वयरक्षणम्
（चक．चनि．२₹．३२）
－रोधन－न．，लक्षण० मनसः क्रियाप्रतिब्घ：
（ अहस्त．५．२₹）
－विकरंप－न．，हक्षण० हद्वयस्याकर्षणम्
（अअंसु，२७．₹）
－विवन्ध－प．，लक्षण०० हदवयस्यान्त：स्नम्भव् वेद्ना

$$
\text { ( अЕस् } \gamma,<\text { ) }
$$

न्यूल－न，，हक्षण० हद्ये हूल्वव् वेद्ना
（अंबंप्．२6．90）
－सप््व्द्न－न．，एक्षण० हाद्ययस्य गतिः，ह्वयस्य स्पम्न्वनम्（चचि，१६，१२）
हृदशुद्वि－ब्रीं，ढदये दोषसंनितिः（ मुचि．₹₹．२૪）
हदा़ामय－ुु，रोग० हदोगः（चबि．२६．९४）
दृदुत्केशा－पु．उक्षण० इल्डास：，अधिरादेव बमनसूचिका अवस्था（चचि，२०६ युङ，૪२，१૪३）
（हृन्）－नाल－न．，खनिज० तीष्षणलोह्नक्राराणामन्पत－ मम्（र．५．८०）द०＇लोद＇
－मोह－पु．，लक्षण० हदो मोहः उन्माव्वदूल्पा बिक्हतिः（चस्．२०．१9）
（हलू ）－लास－पु．，एक्षण० हद्यस्य उत्केशानम् （ मुड．प६．२१－२२）
घूक्तरणम्（ उ．मुस्，३く．4०－49）
－ल्लासिका－बी．．लक्षण० हह्हासः（चसि．१．૪₹）
－लेप－पु．，रक्षण० हदिलेपवट् संवेद्नाविरोप：
（चक्षि．6，\＆）
हृद्यान्द－乌ु．，कफ़－क्रिमि०（चस्，१९．૪（९）．६）耳०＇कृमि＇
ह्वयापकर्तिन्－िि．，लक्षण० हद्ययवरिकर्तनस्पवेद्वना－ युक्तम्（चबि．१，१८）
हद्यापकर्पण－न．，उक्षण० हद्याईिसनम् हद्यविकर्प－ णम्，（ चक，चमि．२．३ ）
हद्दयापसरण－न．，रोग० पीवौधघस्य भेषनोह्रारच्छ्वर्वा－ दीनां निम्रहाइ बाताद्यः कुपिता हदययुपधिल्य हद्यमंदे बोरमाबहन्ति। ततः प्रधानममोपताषात् वेद्दनाभिरस्यर्भमातुरः पीद्यते। मोद्धहिप्माकास－ लाश पाप्रंग्युट्युतो वेपथुमान्वसंज्ञो दन्तान्कर－ कटायस्युड्वाक्षो जिढां सादृति। वं रोगें हदया－ पसरणमाहुः। वर्मै रुण्णाय भिपक् सीघ्रममुद्यन－


नस्यं दद्याव्। यष्टीमधुकमिश्रेण बन्दुलाम्बुना वमनम् आचर्चम्यम । कटुभिर्वा कफोत्तरस्य। ततो दोछरोषं पाचनीयैः पाचयेत्। यथादोषोच्छूरं च बस्तीन् वितरेत् (असंक. ३)
हद्यामय-पु., रोग० हड़ोगः (चसू. १७.६)
हद्यावरण-न., उपक्रम० ह्वद्यरक्षणम्
(चचि, २३.૪६)
हदयम्नच्छादनम् (ड. सुक. १.७९)
ह्वद्यावलम्बन-न., हृद्यस्य स्वकार्यसामर्थ्यम्य
(ड. सुसू. २१.१४)
हृद्ययविश्युद्धि-बी., लक्षण० दृवये दोपरोषत्वम्, हीनदोषापह्रतखर्वरुपायाः वमनब्यापद्, इंद्रं लक्षणं भवति (सुचि. ₹ $\gamma-६$ )
हद्यस्य दोपेण युक्तर्वम्, तल्लक्षणं गौरवम्
(चसू. १६.७)
हदयोन्केनेनु., लक्ष्भण० हल्बासः (युसू. १५.१४)
हृद्योद्रेप्रन-न., लक्षण० ह्वद्यस्यावमोटनम्
(उ. सुड. ३९.9१६)
हद्योपरोध-पु., लक्षण० दृदुसे रोधवत् पीडा (चचि. २₹.११४)
द्दद्यावरणम्, लक्षण० (सुड. ५५.6)
हृद्योपरोधन-न., (परिन०) लक्षण० हृत्पीडा
(अह्टस्, ४,३)
हृदयोपलेप-पु., लक्षण० हृदयस्य स्तैमिल्यम्, दृद़ये लेपवस्मतिपत्तिः (चसू. २०.१७)
हृद्योपसरण-न., लक्षण० द्वहःः (चक. चसू. १५.१₹;
सुचि. ३૪.३)
हृद्य-वि., हद्दयाग हितम् (चसू . ४,८) यथा आाम्राम्रातकलिकुचकरम वेतृक्षाम्ला्लवेतसकुनल्रबदरदाडि-
समातुलुद्रद्रानीति दरोमानि ह्यानि भवन्ति ( चसु. ૪.१०; सुचि. २૪.२३) मनोशूम ( सुड, ६०.३४)
बनस्पति० जीरकम् (ध. २.६६; प्र. ८२)
(हद्या)-ब्री., वनस्पति० सह्धकी (रा. ११.१९६; प. १२२).
-गन्ध-पु., वनस्पति० बिल्बः (ध. १.१०६; प. २६) न., ल्यणभेदः काचल्यणम् (रा. ६.र५; पृ.6५) (-गन्धा)-स्री., बनस्पति० ज्ञाती (ध. ५.१३७ प. १९く)
अजमोदा (रा.६.9५१; पृ.९०)
-गन्धक-न., वनस्पति॰ अक्षम् (थ. २.३०; प. ७४)

हृट-वि., स्तबधम् ( च. चसि. s.५૪)
-रोमन्-वि., लक्षण० स्तडधानि रोमाणि यस्य सः (चइ. ६.१६)
हप्पाइ-वि., लक्षण० उद्धारितशरीरः (ड. मुक. Х•४२)
हप्टाङज-वि., लक्षण० हृप्टरोमा अह्नाजा रोमाणि इति याबत् (चचि. १०.११)
हेतु-पु., निदाननम् (चनि. १.३) कारणम् (चसू. १.२४) उपायः (मुसू. २७.४)
कारकहेतुः (सुसू. ₹.१४)
न्यायावयन० उदा़र्रणसाधर्म्यांत् साध्यसाधनं हेतुः। यथा वह्तौ साध्ये, धूमादिति हेतुबचनम्। यथा च निल्यः पुरुष दृति प्रतिज्ञा, तन्र हेतुरकृतस्वादिति (चवि. ८.३१)
उपलब्धिकारणम् प्रमाणमिति याबत् तर्प्रत्यक्षमनुमानमैतिल्यम्यमौपम्यमिति (चवि. ८.३३)
-पतिद्दन्द्र-वि,, हेतुम्यनीकम् (चलू . ५.૪૪)
-मत्र-वि., औचिल्याविहेतुनिद्देशोपपब्लम् (चक. चसू. ६.५१)
-विपरीत-वि., निदानविपरीतम् (असंसू. १२.१७)
-विपर्यग-वि., हेतोरभावरवेन हेतुविपरीतम्
(अहृसू. ८.२₹)
-उयाधिविपरीत-वि., रोगस्यहेतोः विपरीतं तथा रोगस्यापि विपरीतम् ( औबधादि )
(चवि. २.१३)
हेत्वन्तर-न., वन्ग्रुत्कि० न्याये पदार्थ० प्रकृतहेतौ वा₹ये यद् विक्कुतहेतुमाद्व (चबिं, ८.६₹)
हेत्वर्थ-पु., तन्न्रयुक्ति० हेत्वर्थो नाम यद़न्यन्राभिहितमन्यन्रोपपद्यते । यथा-'समानगुणाभ्यासो हि धातूनां वृद्धिकारणम्' इति वातमधिकृल्योक्तम्। तत्र वातस्येति बक्षण्ये यदृयं समानशब्दें धातूनामिति करोति। तेन यथा वायोस्तथा रसादीनामपि समानगुणाभ्यासो वृद्दिकारणमिति गम्यते (चसि. १२.૪9) यथा-मृतिपढः अन्भि: प्रक्किद्यते तथा मापदुग्धप्रभृतिभिर्मण: प्रक्किद्यते इति (सुड. ६4.9१)
हेतो: प्रयोजनम् ( चनि. ८.२५)
हेत्वर्थकारिन्-वि., रक्षपित्ताद्विव्याध्युत्पादकः
( रोगः ) (चनि. ८.२૪)
हेत्वाभास-पु., न्याये पदार्थ० हेतुबद़ाभासते इति. (चवि. ८.4s)

हेम－पु．，मान० अण्डिका（चक．१२．८८）
माघकः（ असंक，८）
बनस्पति० मझ्जिषा（अह्वस्．२७．१）
（हेमा）－बी．，बनस्पति० गुणा：－मधुरा，शिशिरा，वृष्या चक्षुप्या，बलर्वधिनी，वातपित्तजित्，असुरद़ाहजिच्च （रा．परि．३．१३；प．३३०）
－काश्वन－न．，घनस्पति० नागकेकरसम्
（घ．२．४く；\＆．65）
－कान्ता－ह्री．，बनस्पति० द़ारद्धरिद्ध
（घ．१५ร．पृ．१८）
－किखल्क－न．，बनस्पति० नागकेसरम्
（रा．\＆．．6૪；पृ．し८）
－केतकी－त्री．，वनस्पति० केतकीभेदः，सुवर्णकेतकी， द० केतकी（रा परि．१०．३ पू．२०४）
－क्रिया－त्री．，（सुर्णंक्रिया）（र．२．ऽ८－900）
－क्षीरी－बी．भैषज्य० कहुक्यम्
（चचि．२५．५३；सुनि，९．१४） व्रनस्पति० काइ्बनक्षीरी（घ，१．२४२ पृ．५6）． －गर्भपोटल्री－पु．，पारद्योग० राजयक्ष्महरः सूत－ भस्म द्विजिएकं，स्वण्ण निष्केंक，गन्धको निष्कद्डय： इस्येताँस्यिन्रकक्नाथेन मर्देंयित्वा शोपयिख्वा च बरादान्पूरयेत। ततस्तान् मृत्पान्रे गजपुटे पचेत् （र．१४．२६－२८）
－गौर－पु．बनस्पति० किक्दिरात：
（घ．५．१५६；多．२०२）
चूर्ण－न．，सुवर्णस्य रजः（चचि．२२．२३९）
－ढुग्ध－पु．，वनस्पति० उदुम्बरः
（घ．५．८६；घ．१८६）
（－दुग्धा ）－स्री．，वनस्पति० काइनक्षीरी
（घ．१．२४०；पृ．५६；अहसू．१५．२）
（－दुग्धी）स्ती．，वनस्पति० काझ्वनक्षीरी
（रा．५．३६५；पृ，५५）
－प－बि．，हेमसेवी नाम हेमचूणं सानुपानं पिबन्तीति （चचि．२₹．२४०；अह्टसू．৩．२८）
－पात्र－न．，सुवर्णभाण्डमू（असंसू，१०．३६）
－पादी़－त्री．，चनस्पति॰ हंसपादी
（रा．५．१६६；प．१५६）
－पुप्प－पु．，वनस्पति० चम्पकः（ध．५．१४२；पृ．१९९）
अशोकः（रा．१०．२७२，पृ．२०₹）
आरग्वधः（रा．२．३३३；पृ．५२）
आहुल्यम्（ रापरि，૪．ই૪；प．₹₹७）
－पुष्पक－पु．，वनस्पति० लोधः （रा．६．२३९；प．१२ऽ）
－पुष्पी－त्री．，चनस्पति० हेमा
（रापरि．₹．१४；पृ．३२०）
स्वर्णुली（रापरि．૪．३०；पू．₹३८）
मुसलीकन्द्ध（रापरि，ט．५६；पृ．₹५२）
हुन्द्वारणणी（रा．३．३़७२；पृ．५८）
－फला－स्री．，वनस्पति० सुवर्णकदुली
（रा．११．११५；पृ．१४ऽ）
－माक्तिक－पु．，न．，खनिज० सुवर्णमाक्षिकम्
（र．२．८२；ध．₹．१४८；पृ．१२૪）मृ०＇माक्षिक＇ －यूथिका－स्री．，वनस्पति० यूथिकाभेद्：

F००＇यूथिका＇（रा．१०．१५9；पृ．२०0）
－रक्ती－ब्री．，वरलोहेन रक्तीकृतं स्वण्ण हेमरकी इति
कीर्वितम् ताररक्षी अपि हेमरक्तीवल्विर्मियते
－लता－ली．，वनस्पति० हेमा
（ रापरि．३．१४；पृ．३३०）
${ }^{\circ}$ चती－ब्री．，बनस्पति० हेमा
（ रापरि．३．१३；पृ．३३०）
－वर्णवती－त्री．，वनस्पति० दाहहहरिदा
（ध．१．५९；方．१८）
－घह्दी－ब्री．，चनस्पति० हेमा
（ रापरि．३．१४；प．३३०）
－विमल－पु．，सनिज० विमलः
（धपरि．६，৮；पृ．२२०）
हेमन्－न．，सनिज० सुवर्णम्（ चचि．१．（₹）－२₹）
बनस्पतिं० नागकेशारम्（चस्．३．२९）
पद्मकम्（असंडसू ．३०）
धन्तूरः（र．२७．१३）
हेमन्त－पु．，ऋतु० रीतलक्षण：ॠतुः（चसू．६．४） हेमन्ते आचरणविधि：，बलिनो जाठरामिः हेमन्ते शीतसंरोधात्मबलो भवति। स बायुना ईररितः अल्पेन्धनो धातून्पचेत्। अतः हेमन्ते स्वाद्वस्ल लबणान् रसान् सेवेत। हेमन्ते निशानां दैध्यंय् मनुष्यः प्रातरेव बुभुक्षितोरस्ति। तस्भात् मूलो－ स्सर्गादिकमवइयं कार्य संभाब्य यथोक्तं वावझ्नवैलै－ इम्यकं，अर्धि्नि तैलविमर्द्नंन，कुरालै：साधै नियुन्बं युक्तित：पादाघारं चानुशीलयेत्। ततः कषाया－ पह्वस्नेही यथाविधिस्नातः，सद्र्पेण कुत्कमेन्त प्रदि－ ग्धोऽगुरुधूपितर्य स्निगधान् रसान् पले पुष्धे，गौडे，

मथं，मद्रिरामश्छुसुरां च भजेत्। तथैव गोधूम－ पिप्रमापेक्रक्षीरोत्थविकृतीः शुभाः अजेव्। नवमझं बंसां तैलं च सेवेत। शौचकार्य सुखोद्कं भजेत्। प्रावराजिनकौझोयम्रवेणीकौचवास्तृतं शाय्यनं，उधुभि－ रुष्णस्त्रभावैः रोमरिकारह्डीकाप्रायैः प्रानृतः सन् भजेत्। तथैव युक्लार्ककिरणान् स्येद्व अजेट् सर्षढ़ा च पादृन्राणम्। लक्नारतापसंतस्तगर्भमूबेइमचारिण： शीवपारुप्यजनितो दोषो न जातु जायते （ अहसू．३．৬－१६；सुड．६४．२२－२७） हेमाइ़न一न．，खनिज० सुवर्णमाक्षिकम्（र．१७．६५－६८） द०＇माक्षिक＇
हेमाब्नर्वच्－बी．，चम्पक्त्वक्（सुचि．२५．३९）
हेमाध्रि－पु．，वाग्मटकताष्टाब्नट्यस्य टीकाकारः，अनेना－ प्राइहद्यस्यायुर्वेदरसायननाम्नी टीका विरचिता （अह्हसू ．१）
हेमाद्रिरसायन－न．，सिद्धौषधि० सुवर्णभस्मामलक्या－ यूर्ण स्वादिररसेन मर्देयेत् भक्षयेश्र । अनुपानं मधु，तद्नु च वुग्धम् । रिप्रलक्षणेबागतस्वपि मानवो जीक्यस्य म्रयोगात्（र．२६．१५）
हेमाह्क－पु．，बनस्पति० चम्पक：（रा．१०．२४० पृ．१९९） （हेमाढ़ा ）－स्पी．，वनस्पति० काश्वनक्षीरी （घ．१．२૪२；9．५6）
बनस्पति० पीतदुर्धा स्वर्णक्षीरी
(₹. २०.૧६०-६२)

हैम－पु．，वनस्पति० किराततिकः（घ．१．३३；प．१४） वि．，संहतावयवत्वेन स्फटिकशिल्यारहस दृधावयवं हिमं तन्नवम्（ जलम्）（ सुसू．४५．．6）दू०＇जल＇
（हैमी）－बी．，वनस्पति० केतकीभेव्；सुवर्णंकेतकी दू०＇केतकी＇（रापरि．१०．३；पू．२००）
काब्लनक्षीरी（ रा．५．३६३；पृ．५५）
－चती－बी．，बनस्पति० बचा（चक．૪．१६）
（ सुसू．₹＜． $48-44$ ）
अतसी（रा．१६．१く屯；पृ．२₹ๆ）
हुरीतकी（ध．१．२०५；प्र．४९）
कार्बनक्षीरी（ध．१．२४०；पृ．५६）
रेणुका（रा．६．900；प．१०० ）
दाक्षा० उत्तरापथिका दु०＇द्राक्षा＇
（ रा．99．66；पृ．460）
हेयक़्गीन－न．，आाद्धारम्यब्य० नवमीकम्（ रा．१४．५9）

हैयद्नवीनक－न．，आढ़ारद्रव्य० नवनीवम्
(रा. १५.२५७; पृ. २४८)

होतृ－पु．，जुहोतीति，यजियदवनकर्ता（चसू，＜．9く） ऋग्वेद्वित्（सुस्，₹४．96．96）
होम－पु．，अथर्बवेदे चिकिसा० तग्र यझो हबनं च （चसू．३०．२१；सुस．६．२०）
－धान्य－न．，बनस्वति० तिलः（ध．६．१२२）
होम्य－न．，आहारदृ्य० घृतम्（रा．१५．२०२）
होरा－ब्री．，जन्मराशिः（ सुसू．३२．४）
होलाकस्वेद्－पु．，उपकम० त्रयोदरास्वेदेचेकः，तस्य
प्रक्रिया，करीषाणां चीतिकां शायनान्तः ग्रमाणेन
कुर्यात्；धीतिका नाम शुर्कगोमयादिकृतोडन्याश्रय－
विदोएः，तां धीतिकां प्रद़ीपयेत्，सुदग्धायां विधू－
मायां च तत्यामुपरि राख्यामुपकल्पयेद्यक्तों नरः
तत्र स्वपन् स्ववचछ्छनः सुखं स्विद्यनीत्येश होलाक－
सवेद़ः（ चसू．१४．६१－६३）
ह्नद－पु．，जलानाय० सरः（ड．सुचि．३०．३०）
हस्ब－वि．，अदीर्घिम्（ सुशा，५．४०）
भ्रमाणहीनमू（ ड．सुचि．₹६．s）
पु．，वनस्पति० प्रुक्षः（रा，११．१२५）
न．，खनिज० कासीसम्（घ．३．१२५）
（हस्ता ）－बी．，वनस्पति० मुदूपर्णी（घ．१．१३く）
विष्णुक्कान्ता（घ．४．9१४）
जम्ब्：（रा．११．१३४；£．१८६）
－कुम्म－पु．，वनस्पति० कुशः
(रा. ८.२०७; पृ. १६१)

नावेधुका－त्री．，बनस्पति॰ नागबला
（घ．१．२く૪；प．§५）
－ग्रीव－वि．，लक्षण० उक्चाध्रुलिप्रमाणात् किश्चिदून－ ग्रीवायुक्तः（सुसू．३५．४）
－जन्वा－घ्री．，लक्षण० उकातुलिप्रमाणात् किश्यिदूना जह्इ्या（सुसू．३५．४）
－जाङ्य－पु．，नेत्ररोग० द्विवसेपु कृष्क्राव् मइदपि
हसं पइ्यति，रान्नौ च पइयति इति
（सुड．५．४०）अयमसाध्यः（ सुड．१．३१）
－पर्ण－पु．，वनस्पतिल हुक्षः（रा．११．१२६；प．१८५）

- पुष्प－पु．，वनस्पति० जलमधूकः

$$
\text { (घ. ५.8८; प. } 460 \text { ) }
$$

－फल－पु．，वनस्पति० नारिंकाल：
（रा．99．990；q．9く४）

## 

(-फला )-त्री., वनस्पति० जम्बू:
(रा. ११.१२४; प. १८६)
-मूल-न., स्थिरादिपृज्ञकमूलम् (चसि, ₹.३८)
इक्षु० रतंक्षः 戸० ' इक्षु '
(रा. 9४.9:3: अद्हसू. ६.9६८; पृ. १५९)
-मेटू-धि., लक्षण० उन्चाहुलिग्रमाणात् कश्ञिदूनमेढ़्युकः (सुसू, ३५,४)
ह्वस्वाइ-पु., चनस्पति० जीवकः (घ. १.१२३; पृ. ३०) ह्हस्वैरण्ड-पु., बनस्पति० परण्डमेद्: रकैणरड: द० ' एरण्ड ' (रा. c.ऽ૪७; पृ. \&८)
ही-खी., मनोविकार० ल्जा, हियमपत्रपणेन परीक्षेत (चवि. ૪.८)
-सेर-न., बनस्पति० वालकम् (चसू. ५.२१) उरीरम् ( सुड. ३२.३००)
हीयमाण-वि., आक्कृष्यमाणः (उ. सुड. ३२.७१)
ह्बेपित-न., बाजिएचनिः (सुसू . २३,२७-३०)
ह्लादन-वि., ह्ञाव्यति सुखयति इति ह्वादनः सुखकरी (सुसू. $8 母 .494$ )
आाश्वासकः (अहसू, १०.२)
ह्लादा-ख्री., वनस्पति० सल्करी

> (घ. ₹.१३५; प. १२२)

ह्लादिन्-वि., आद्धादकम् आह्बादृकरम् (र. ४.१४)
सुखजनकम् (हे अहसू. 4.9)

अनुक्रमणिका

## परि शि प्ट

अनुक्रमणिका

## अस्थिगणना-काइयपसंहिता

३२ द़्ता:
३२ दन्तोलूखलानि
६० पाणिपादांगुलास्थीनि
२० नखा:
२० पणिपादश्याका:
צ पाणिपाद्शालाकाधिष्ठानचतुप्टयम्
₹ पाप्र्योंः अस्थिनी
व पाद्योः कृर्चा:
२ हस्तमणिकौ (मणकारिथ)
४ अरतिनपु
२ जान्वस्थि
४ जंघयो:
२ ऊरूलकौ
२ जानुकपालिके
२ अंसौ
२ अंसफलकौ
२ अक्षकौ
२ बाहुनलके
२ ओष्यस्थिनी
$२$ ताल्वस्थिनी
१ ज
9 भगास्थि
ร. ग्रीवास्थीनि
प४ मार्गवास्थीनि पृष्ठयानि
98 उरसि
₹ हुन्वस्थि
8. रिरसः कपालास्थीनि

र४ पार्ये
२४ पार्शास्थिस्थालकानि
२४ स्थालकार्बुदानि
२ झांसौ
२ हनुमूलबंघने
8 ललाटनासिकागंडकूटास्थयेंकं

दाभ्निंशच्तु मता द्वास्तावन्न्यूखलिकानि च पाणिपादांगुलास्थी नि पष्टि स्युरिशातिर्ने। पाणिपाद्शलाकास्तु विश्रातिः परिकीर्तिता:
पाणिपाद्शालाकानामधिध्रान चतुप्टयम् दे पाष्प्यंस्थिनी कूर्चाश्नत्वारः पाद्यों समृताः
द्वाबेबहस्तसणिकी चत्ञार्याहुररतिनपु । जान्वस्थिनी दे संख्याते चस्तार्यंस्थीनि जंघयो:
द्वादूरूलकौं द्वेच ख्याते जानुकपालिके द्वावंसाबंसफलकायपिद्दाबेव चाक्षकों टे बाहुनलके द्वे ेे श्रोणिताट्दपकेतथा । एर्क जन्रूभगास्वयेकं ग्रीवा पंचद्शास्थिकी भार्गवास्थीनि पृष्ठयानि चर्वारिशाच पंच च चतुर्देशास्थीन्युरसि हल्वस्टये कं तु निर्दिशोत शिरसस्तुकपालानिचत्रायाहुर्मनीपिण : चनुविशातिःपार्श्व च तारन्ति स्थाएकानि च चतुर्विशाति रेवाहु:स्थालकाबुद्वकानि च दौ शंखौपरिसंस्याती दे दनु मूलबंधने ललाटनासिकागंडकूटाष्टयेकंविनिर्दिरोप् इत्यस्थिसंख्यासामान्यात् वृद्धि ध्दासौनिमित्तजॉँ।।

आवृतचात-कुपिताम्यों पित्तरेष्रक्मक्यांघातुमिर्मैलेश्य यदा बायोः आवरणं भरति तदा ताद्रों वातं जादृतबतमिल्याचक्षते। पह्चानां वायूनामपि पसस्परमावरणं सम्भाघ्यते। अस्यामधस्थायां आयुवद̆ोणकार्यक्यय आवरकद़ोपाणाँ च कार्यनृन्वि: सम्पद्यते (चचि ?.८. प. ८-60)
-दोषाम्यां दोपाम्यां घातुभिर्मलैै्य आयृत्तातलक्षणानि,
१ यद़ा हि पित्चेन वातः आघृतः भर्वति तदा दाहः, तुष्गा, शूलः, अमः, वमः कदुम्लल्नणोणी बिदाहः सीवक्रामता च भवन्ति ।
२ कफेन यद़ा वातः आवृतो भवति तदा़ शैत्यं, गुस्बं, शूलः लन्जनायासरु्क्षोण्णकामिता च भव्तन्ति । कर्डुतिक्ककायै रसै उपशायो भर्वति ।
叉. रकेन वाते आबुने स्वआंसाम्यन्तरे अर्ताच पी़्रा दाहश्य भवति। तथैन रागयुक्छः श्धयधु: मण्डलानि च जायन्ते ।

४ मांसेन वार्युर्यदाडsघृतो भर्वति तड़ा- विवर्णा:
कठिनाः पिङकाः अवन्ति; अपि च श्वयध्ध गान्रेपु पिपीलिकानां संचार इइ प्रतीयते •
4 मेदृसाघृतवातलक्षणानि - गान्रेपु चल: $1 t^{4}$ मृदु: शीतः शोक उत्वद्यते, अरुचिभापि गंथ तदा स आब्बवात इ़ति भण्यते। कृच्डूसाध्य

६ अस्थनाडडदृते वाते उर्णाभिकांक्षा, पीएमं स्यण इच्छति तस्य गान्नाणि सं जे सूर्चभिरिब तुद्यन्ते च।

ง मड्ना बायु: आवृतश्वेत् विनामः, ज़्यां
नमू, गूलं च भवन्ति । पाणिम्यां हभते।
6 गुक्रेण वायौ आवृते गुकस्य भर्तनि, निष्फल्ख्वं चापि तः

Q अन्नेनानृते वायौ भुक्के
च ल सा सार्म्यति।
२० मूश्रेण वायौ आवृते मून्र्र अनुभुयते।

बर्चसा आघृते वायौ वर्चसस्तीनतरो विबन्वः, तस्स्थाने परिकृम्तनमिव पीडा, प्रद्तस्य स्नेहृस्य आडु पचनं, भुक्छ आनदस्वं, अन्वेन पीडितिं चिराव दुखखं, शुष्के च मलम्रवर्तंनं श्रोणि वंक्षणप्टष्ठपु हग, मारतस्य विलोमस्वं, हुदयं चापि अस्वस्थं भवत्ति।

सैनैपामेतेषां सामान्यचिकित्सा-स्रोतसां शुद्धिकारिभि: अनभिव्यन्द्दिभिः स्निग्धःः भोजनैरौग्रीभिश्य चिकिस्सा अन्र कतंध्या। सा चिकित्सा कफवावाविस्दा वातानुलोमिका च भवितुमर्हीति। सर्घस्थानावृते वाते यत् मारुते द्रितं तद्दाशु कर्तध्यम्। बलाधिक्यं समीक्ष्य मधुरा: सानुतासना बस्तयः योज्याः मृदु वा मंसनं अब्रलत्वे देयम् । शिलाजतोः गुगु ${ }^{\text {। }}$ पयहा रसायननबिधिना भिबमोक्क लेह्ं पे प्रोक्का

समानेन अपाने आघृते सति ग्रहणी पार्वाह्यदाः आमाऩये हूलं चापि जायते-तत्रद्वीपनंसर्षि:इध्यत्ये शिरोश्रह? प्रतिइयायो नि:श्वासोच्च्धास संप्रःे। हदोगो मुखसोषआव्युदाने प्रणणसंबृते ॥ तत्रोर्जिभागिक कर्म कार्यमाभ्वासनं तथा प्राणेन बायुना यदा उदानः आवृतो भवति तदा शिरोमामः: प्रतिइयायः नि भासोच्छासयोरवरोध: ह्दोगा मुखरोषश्य भवन्ति । तत्र उर्जनजन्रुमाधित्य चिकिस्सा वथैन साश्वासनं कार्यम्। कमींजोबवलनर्णानां नाशो मृथुरुथापि वा। उद़ानेनाबृते प्राणे वं शैनै: रीववारिणा ॥ सिचेचादाश्वासयेचेनेनं सुखं जैनोप्यादयेन। यदादि उद्वानेन प्राभवायुः आवृतो भवति तदा ओचस:- गाः बा मृत्युरापि भवति। तज्र\% ला झाने सिश्चेत् " गुचरेख। अंते

समानेन यदा ब्यानः आाबृतो भर्वन्ति तदा़ मू₹र्छां, सम्दा, म्रलाप, अंगसादः अगनेः ओजसस्य तथा बलस्य क्षयो भर्वति। तन्र व्यायामः लघ्युभोजनं च कर्वर्व्यम्।
 उदानेनावृतें घ्याने तत्र पर्यं मितं कचु ॥ यदा हि उद़ानेन ज्यानः आवृतो भबंत तदा स्तहधता, (चनि २८.२०२-२०६) घल्पाघिता, स्वेद्राहित्यं चेपाहानिः अप्षणोध्व निमीलनें मर्रति । तन्र पष्यं मिंतं च भोजनं द्रेयम्।
कुम्भीपुट- न., गजपुटम् (र. १६.११०)
कुम्भीमद-प., हस्तिमदः (रापरि. ६.२०.)
प्राकृत दोोपाणां बिकारक्तुव्वम् वघथा-
यद़ापित्त महृतिस्यं सदृषि माल्सस्य हृद्धि: श्केष्मणश्व क्षयः स्याद् तढ़ा स च वृद्ध मारतः प्रकृतिसथं पित्त आदादाय हार्रोरे यन्र तन्र विसर्षात, तन्र तन्र भेद्ध: दाहश्य भर्शात। अअ्षणान्येतानि सविकत्पानि भवन्ति। वस्मिन् गात्रदेदों ध्रमः दौर्थल्बं च भवतः।
प्राकृतं कफं बृद्धो बायुः वित्त्यच क्षीणायां अनच्यायां सौलयं सम्भं गुरुलंच करोत।
.दाहि बायुः समो भवति, पित्तं बृळं, क्षेष्माच

- क्षीणः स्याज् वदा त् वृन्ं पित्ते समं वायुं संकौ्य द़ाहं शूलं च ब्रुजे
र्क्रफमा हि यदा ग्रकृतिस्य: पित्ते बृदं वादुध्र क्षीण: भवेत् तदा तद् वृँ विच्च क्षेष्माण संरहण्य तन्दां, *रवं - च करोति।

।युः घाकृतः होप्माबृद्धः वित्तं च कीजि तद़ा शैल्यं गोरारवं रुजा च भवति ।

*     + समावस्थायां ह्रेप्मा चृद्: समीरणण्य नदा स बृद्: ल्रेव्मा समं पिचं संरुथ्य शिरोगंदं च कुरने। वथैच च निद्रों मे गद्रनौरवं नखादीनां पीतल्बं कफपिच्चद्योजि लक्षाणानि कुरूे।
- बातश्य क्षीणः यद़ा स्याव $\pi$ पिंत्चेन सह शरीरे चरन् अरोЛइससद़ं गौरवं ह्वा्धासं लास्यमं मदृं विरेकस्य जनलल्यापि च

4. ईेठमा प्राहृत मारतः घृद्धः पित्तं च यदा क्षीणं अबति तदा स वृद्धो मारुत: सक्सं, शैल्यं, तोदे च विकल्पेन जनयति। अपि च गोरं, अभिमांधं भकाश्रन्दां ${ }_{1}$ पवेपेनं नखाप़ीनां शुछसं गान्नपारुखं चोत्पाव्यंति ।
Q यदा हि मारतः समः स्यात् पित्तं कुपिंत कफश्न क्षीणः स्याट् तदा अमः उद्देपनं, तोदः, दाद्, स्कुटनं, चेपनं, अद्नमदृं, परिशोषे, हूयनं, धूपनमिस्येत्रनि लक्षणणनि सम्भवन्ति।
10 समः कफः घातपित्तयोः दूयोरषि क्षीणावस्थायां स्रोवांति विधाय चेटामणारं सुचछा वाक्रसंह च करोति।
१ร समं विसं वातर्श्रे्मगोश्य क्षीणावस्थायों देहस्थ बोज़: संसयत, ग्लानि, इन्मियद्रुौर्बल्यं, तृष्गां, नूस्ध फ्रियाक्षयं च करोति।
१२ वायुः समः पित्तह्षेप्मणोश्य क्षीणादस्थायां मर्माणि अतीव पीडयत् संज़ां नाशायति कर्पं वा कुरते। घह्नन्-तीर्थ-न., बनस्पति० पुष्करमूलम् (रा. ६. १₹)
-द्रण्डी-अ जद्धुण्डी, कष्टपग्रफला चेस्यपरपर्यायै।
(रापरि, ५. ₹ज) (रस.र. ११. ५२, २\%. छ०-
5. द6)

गुणाः-करुः उप्णा कफवाव्मी ओोफावहा च।
हि.,-घ्मन्मद्डी, उटकटारा,
म.-घह्मदंडी.
गु.-नद्मदर्ण्धा.
ब.-छगधद्डी, वामनदांडी,
लंक्ष्मीविलास-पु., पारदयोगः अभ्रकपारन
कमरिचतिन्टुकर ब्रणानि चतुरेक द्विपद्र भागिकानिभृत्रराजाssर्द्रकगुओंयवानी रसैखिभांवयेन ततश्नार्कपन्रेण संवेप्टच पचेत्। योगोडयं क्षयरोगनाइकं (र. २६. ५र-4५)
लढ्बन-न., उपक्रम० उत्कूल्य गमन वातग्रकोपकारणम्य चांवि, छ.१८
(ड. सुस, २१. १९)
विशमज्वर-पु., ज्वर० गुरवो द़ोपा सन ज्वर्र कुर्वन्ति । प्रायोहि रच्ण

तक मेदोवहाः सिरा रुप्याइन्येघुप्कं, अस्थिमजरतास्तुतृतीयक चतुर्थकौ कुर्षेते। (चचि.३.५३.६४) झोणितमाश्रित्यान्येधुष्कं, मांसझोतांल्यनुगतस्तुतीयक्क मेदोमार्ग संश्रिल्य घतुर्थंक कुर्बंते इति एके। ( चचि. ₹. छ५, ६६)
सुश्रुतमतम्-अल्पो दोपोडन्यतं धानुं प्राप्य विषमं क्रहते ज्वरम्। तन्र रसस्थः सन्ततं रकस्थः सवतं पिशिताश्रितः अन्येय्युषकं मेदोगत-सतुतीयकं अस्थिमजजगतश्वतुर्थंक कुर्यात् ( सुड. ३९.६६-६८)
स्थानगता विषमझ्वरायथा-कफस्थानानि आमाश्योरः कह्ट-शिरासन्धयप्रभुतीनि समाश्रित्यापि स्वल्पो दोष विएमज्वरं कुरूने $\cdots$ आ आाराययस्थः सततं उरस्यः $\upharpoonright$ "भकं

## शिरस्थश्थातुर्थ ${ }^{\circ}$

## (ङ

च

मंदचाते वित्तकफोल्यणे साखिपातिके ज्रेे उक्षणानिअर्क्रें, रतल्यं, भुडुदांएँ, वृष्णा, मोइई, अस्थियु च बेदना भवंति।

वावोल्यणे रोपयोर्६योदोंपयोरनुगमनं चेत्तदा सानितातिक उबरे हममानि लक्षणानि भवन्ति। तथथा सन्ध्यस्थिभु शिरति च शूल: प्रल्याप; तौरवं अमः तृथ्णा, कण्ठस्य शुष्कता चेति।
पित्तं गरीयसि संव्विपतिकिनचनरे ल्भ्षणानि-चकबिणमूर्रवा, Tहई, व्वेदः, वृद्, बलसंक्षयंशति,

 іेष्नाधिके साखिषातिके उनरे
*. भालसं, बन्द्दा,

$\boldsymbol{\lambda म :}$

हीजवित्ते, मध्यकके, मारुताधिंक सान्विपातिके उसरे लक्षणानि- शिरोल, वैग्रथु, श्वासः, प्रत्यापः, छर्दिः अरोचकश्य।

हीनषिसे बातमध्ये ह्रुष्माधिके सांनिपातिके उनरे लक्षणानि-- शीतकः, गौरवं, तन्दा, प्रल़ाषः, अस्थिपु श्रिरसिच तीवा रम् भर्वति।
ककहीने पित्तमध्यें वावाधिंक सांनिैरातांके ज्नरे रक्षणानि--श्वास: कासः प्रतिइयाय: गुख़ोष: पाद्ययोः अतिर्क च।

क्पहीने बातमधे वित्ताधिके सान्रिपांतिकअनरे
 अलचिः श्रम्बेति (चचि. घ.. ९१-१०२)

चिकिस्सा नियम:-साध्रिपातिक्रे ज्वरे कीणदुपषस्य वर्शनं, उज्रित ड़ोषस्य च क्षपरंण कार्यंम् । वा कफ₹थानानुप्ष्वर्यांतुल्य कक्षान् जेतब्यम्।

॥ संस्कृत ॥
शीर्षक－शुरि

| पृ | स्तंभ | अशुद्ध |
| :---: | :---: | :---: |
| \％ | 6 |  |
| 6 | 9 | अम－अ？ |
| १२ | 9 | अजगन， |
| $9 \times$ | 9 | अजन－ |
| र6 | 9 | अनुपान ： |
| $\times \varepsilon$ | 9 | अक्ल । |
| 48 | 2 | अलसक： |
| \＄ 6 | 9 | ［ अइस ） |
| $\ddagger 9$ | 2 |  |
| 49 | 2 | रसायन । |
| 9.9 | 9 | आदारविधिविज्ञ |
| 902 | 2 | हंगुदीतैल |
| 906 | 2 | इश्वर |
| $91 \%$ | 2 | उत्सृष्ट |
| 998 | 2 | उदय |
| 994 | 9 | उद्यन |
| ¢ 20 | 2 | उद्नार ？ |
| 4＊9 | 9 | विघातनविनिए |
| 928 | 2 | उपकल्पनीया |
| ¢ ミ\％ | 9 | उल्खखल |
| $1 \times 4$ | 9 | पत्रक्षार |
| $4 \times 6$ | 9 | ओजस् |
| 949 | 9 | औद |
| 94\％ | 9 | अ |
| 948 | 2 | 7 |
| 4－2 | 2 |  |
| १६₹ | 9 |  |
| $9 \& 6$ | 9 |  |
| 9iso | 2 |  |
| 949 | 2 |  |
| 9९2 | 2 |  |
| र9\％ | 9 |  |
| 22र | 2 |  |
| 224 |  |  |
| こそ२ |  |  |
| ₹ 89 |  |  |
| 2\％ |  |  |
| 280 |  |  |



## आयुवैंदीय शबद् कोश

## ｜｜संस्सृत II

－राब्द शुद्यिपन्न－

| पृष्ट | स्तंभ | ओळ | अशुद |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | २ | २₹ | अह्टस |
| § | 2 | २६ | मूबिकादिदुष्ट |
| १ช | 2 | २e | गुपण： |
| २₹ | $\left\{\begin{array}{c} \text { तक्रा } \\ 2 \\ \text { कॉलम } \end{array}\right\}$ | 9 | अतधिभूम |
| २¢ | 9 | ro | 9\％．$¢$ |
| २， | 2 | $२$ | अनुबन्धाति |
|  | 2 | १¢ | संशमन |
| 2e | R | १¢ | पित्तविकारिणु |
| २9 | 9 | 2¢ | साहाग्ये नोपगच्छ， |
| २¢ | २ | 4 | जल्यैक क्षारा－－－ |
| ३१ | 9 | 26 | शारीर．，कोष्टाइन． |
| २१ | १ | ३ ${ }^{\text {b }}$ | रोगत्क्षण， |
| ₹१ | 2 | ३१ | पिटिका |
| ३२ | 9 | $\bigcirc$ | र्नायुष्रिता |
| ३२ | 9 | १३ | आन्तालजी |
| ३३ | 9 | २६ | －अन्य |
| ३ | 9 | ₹₹ | E®ा |
| ३६ | 9 | २२ | तन्ध्युयक्ती० |
| ३し | २ | ३く | भूपुच्छान्तरु |
| ro | 9 | ₹ | （ अंसन |
| 80 | 2 | ३〉 | （चF |
| 89 | 9 | \＆ | उ |
| rr | २ | ३१ | उ |
| 84 | 2 | १₹ | घ 9－ |
| ¢¢ | 9 | १३ | तक्ञ० |
| ¢ $¢$ | 9 | 9\％ | －अम्लक |
| ¢¢ | 9 | १५ | दाह |
| re | 9 | 2६ | － |
| rs | 9 | $\sim_{0}$ |  |
| re | 9 |  |  |
| \％ |  |  |  |
| 49 |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |



गिका एवं नव,

| पृष्ट | स्तंभ | ओळ | अगुद्ध |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Qe | 2 | ३。 | व्याघयो। | $\cdots$ |
| 58． | 9 | 9 | अनरम㦾का | अव） |
| 33 | 9 | ₹ | मुकुन्दा | मुड |
| Q8 | 9 | १ | （असंउ．६ ） | （ |
| se | 2 | 74 | आघात | 37 |
| 900 | ง | ¢ | निष्पेय | H |
| 9.9 | १ | 29 | तस्रटं |  |
| $9 \times 9$ | 2 | १३ | रस |  |
| 9.9 | 2 | 80 | ＋ |  |
| 962 | 9 | $\xi$ | स्नी |  |
| 90₹ | 2 | 94 | （ F ¢ Y．S） |  |
| 909 | 9 | २。 | उजनल |  |
| 990 | 9 | 6 | （परिवः） |  |
| 990 | 9 | 2¢ | उस्लेपक |  |
| 999 | 7 | $\bullet$ | कर्णक |  |
| 999 | 9 | 96 | （9） |  |
| १9\％ | 2 | \％o | मूंद्रदिक： |  |
| 996 | 2 | २， | चिकित्सा－सर्वाए |  |
| १9¢ | 2 | २s | बाप्य |  |
| 998 | 2 | ३₹ | पहा |  |
| ใ२१ | 2 | Q2 | स्वरसादे |  |
| 922 | 2 | 29 | उन्मथ |  |
|  | 9 | $\left.\begin{array}{l}\text { ₹9 } \\ \text { zu }\end{array}\right\}$ | विपर्यासाडन |  |
| १२₹ | ？ |  | विपयासाडनु |  |
| 928 | १ | \＆ | कर्मार |  |
| १२६ | 9 | 24 | पार |  |
| १२६ | 2 | १6 |  |  |
| १き。 | १ | ই३ | गर्भ4． |  |
| १ร9 | 2 | २ | （अहको） |  |
| १३३ | 9 | ₹६ | वयरण |  |
| १३₹ | 2 | S |  |  |
| १२₹ | 2 | 20 |  |  |
| 妇き | 2 |  |  |  |
| १३३ |  |  |  |  |
| १३४ |  |  |  |  |
| 9३\％ |  |  |  |  |
| १३\％ |  |  |  |  |



| पृष | स्तंभ | ओळ | अशुद्व | शुद्ध |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| १६० | 9 | २\％ | तृष्णा | तुष्णां |
| १\％० | २ | $<$ | वन。 | बन |
| १६० | 2 | ૪。 | सर्पिस |  |
| 9¢9 | 9 | १३ | बघु |  |
| १६२ | 9 | 2 | वनस्पति |  |
|  | 9 | 99 | वनस्पति |  |
|  | 9 | ३१ | कुण्डक |  |
|  | 2 | 9¢ | मनः शिलाप्रकारः |  |
|  | 2 | १९ | निगौरा |  |
|  | 2 | ₹२ | बनस्पती |  |
|  | 2 | ३し | वनस्पती |  |
| १६₹ | 9 | १ | बनस्पती० |  |
|  |  | $\gamma$ | वनस्पती० |  |
|  |  | ¢ | बनस्पती० |  |
|  |  | ३¢ | बनस्पपती० |  |
| 9¢\％ | 9 | र¢ | क्षद्वगो ुररगोक्षुर：$^{\text {a }}$ |  |
| 9६\％ | 2 | ३₹ | ग्लेप्म सेवनेन |  |
| 9६६ | 9 | ११ | कारी कपिकच्छू： |  |
| १¢¢ | 9 | १८ | कण्ड्रयका |  |
| $9 ¢ 6$ | 9 | ₹ | निर्यात |  |
| 9¢6 | 9 | ३६ | अनुप |  |
| 9¢6 | 2 | $3 \times$ | कणगुग्गुलू |  |
| १¢ | 2 | ३¢ | （र．9\％9） |  |
| १द¢ | 9 | ३ | 699 |  |
| १६¢ | 2 | १ุ | सार्घाद्नलः－ |  |
| 9¢¢ | 2 | २२ | कनीन |  |
| १¢¢ | 2 | 94 | जीव |  |
| १¢s | 2 | ३९ | （ |  |
| 969 | 2 | 4 | हिम |  |
| 969 | 2 | $v$ | दर्शे |  |
| 962 | 9 | ＜ | भा（ |  |
| 964 | 9 | 26 | －२₹ |  |
| 966 | 9 | 26 | अन |  |
| 9ue | 9 | 26 |  |  |
| 960 | 9 | － |  |  |
| 965 | $\cdots$ |  |  |  |
| 9＜0 |  |  |  |  |
| १८9 |  |  |  |  |
| $9<2$ 962 |  |  |  |  |



| पृप्र | स्तंभ | ओळ | अगुद्ध |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| २42 | 2 | ₹₹ | ¢．३२ |
| 242 | २ | ३६ | ง． 4 －२ |
| 24： | 9 | 2૪ | मीहि |
| 244 | 2 | $\xi$ | अंकुपुप्पी |
| 244 | 2 | $\checkmark$ | क्षीरम्तृरी |
| 24\％ | २ | १ช | मधुक： |
| 246 | 9 | 27 | कुषुद्र |
| 240 | 9 | अन्न्य | वद्विर्धनी |
| く६9． | १ | \＆ | खडु－－－ |
| २६9 | २ | 94 | २२૬ |
| 2¢१ | २ | 9 | कलाया |
| 2६9 | २ | ३ | मत्स्य |
| २६३ | 9 | $\checkmark$ | （ रा．परि．थ． |
| र६\％ | 9 | १₹ | खर्जुर |
| २६\％ | 2 | ३ |  |
| र६७ | २ | 92 | ४०२．घ\％प्यवत्य 60. |
| 2¢6 | २ | १₹ | मझाकिनीकन्द（ |
| २६८ | १ | ₹． | गण्डमालादि |
| २६¢ | २ | 6 | पर्याय： |
| 260 | 9 | अन्त्य | पीत， |
| रง9 | 9 | $\gamma$ | －कन्दक |
| マ७マ | २ | 2¢ | १४२ |
| 264 | १ | 2 | （ $\mathrm{rf}^{\text {¢ }}$ ，＜ |
| २く२ | 2 | १ช | पिपल्यं कोट |
| २く३ | २ | ३६ | समए |
| र 65 | २ | 23 | न |
| २く¢ | 9 | १६ | ₹ |
| 2この | १ | २६ | － |
| २९¢ | ๆ | $\left.\begin{array}{l}\text { \％} 4 \\ \text { ३६ } \\ \text { ३७ }\end{array}\right\}$ | $\begin{aligned} & \text { र } \\ & \text { सक } \end{aligned}$ |
| 2： | 2 | \＆ | （ $\%$ |
| 296 | 2 | $\left.\begin{array}{l} 23 \\ 26 \end{array}\right\}$ |  |
| २२¢ | จ |  |  |
| 296 |  |  |  |
| 2es |  |  |  |
| ३०३ |  |  |  |
| ३०く |  |  |  |



| पृ区 | स्तंभ | ओळ | अझुद्ध | शुद्ध |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ३७0 | 9 | － 94 | हरिितादि | हरितालादि |
| ३८。 | १ | 94 | （ध．．（₹१८ | －¢₹） |
| २く¢ | 9 | 20 | मण्डला |  |
| ३८く | 9 | 26 | रक्ताप्रिवृत \ |  |
| ३८२ | १ | ₹9 | ४6 |  |
| 800 | १ | २3 | तनुपानार्थ |  |
| 80\％ | २ | ३१ | प्रासादजम् |  |
| $\gamma=\gamma$ | 2 | $\bigcirc$ | निस्वातः |  |
| ros | 2 | उपान्त्य | देवाश्बय |  |
| 892 | 9 | ३६ | १．9\％ |  |
| －93 | २ | ३५ | $\times$ |  |
| 894 | २ | ३\％ | ति＂ |  |
| ช9६ | 9 | १ช | बै |  |
| 890 | 2 | ₹ | 3， |  |
| 896 | 2 | $3 \%$ | द्वार |  |
| と२₹ | २ | १६ | धातु |  |
| 「2६ | 9 | २७ | जाएँ |  |
| ช2¢ | २ | ३ | तशे |  |
| 826 | २ | $\gamma$ | करि |  |
| 826 | २ | 4 | त्रिं |  |
| \％2S | 9 | ३ |  |  |
| ४2¢ | 9 | ३ง |  |  |
| と२¢ | 2 | २₹ |  |  |
| ชき9 | 9 | $\gamma$ |  |  |
| ช३ | २ | $2 \gamma$ |  |  |
| ૪ই३ | २ | १२ |  |  |
| ૪३૪ | 2 | २ |  |  |
| ชき¢ | 2 | २9 |  |  |
| ૪३६ | 2 | ३८ |  |  |
| ૪३6 | 9 | ३＜ |  |  |
| ช२७ | 2 | $\begin{aligned} & 29) \\ & 2 \end{aligned}$ |  |  |
| 8\％O |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \gamma \gamma \beta \\ & \gamma \gamma \beta \\ & \gamma \gamma 4 \\ & \gamma 8 y \end{aligned}$ |  |  |  |  |

अनुक्रमणिका

| पृष | स्तंभ | ओळ | अशुद्व | गुद्ध |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \gamma \gamma 6 \\ & \gamma \gamma 6 \\ & \gamma \gamma 6 \end{aligned}$ | $2$ | $99 /$ | निंदर्शननम् <br> मनसंयोगा <br> ज्वर रतैमिल्य <br> ज．， <br> ，वरणम <br> ले． <br> चाहयुक्रमे <br> गस <br> ＇बयवं <br> पपलाण्डुध्येति | निद्श्रानम् मन．संयोगा ज्वरस्त्तमित्य <br> न．， संख्ययोत्तस्य विवरणम् वि． <br> घश्रुप्रु．मे <br> आवास <br> दs <br> रा．₹ <br> नेत्रावयवं <br> नैगमेष <br> 9．996 <br> शाष्कुलीक <br> १३．〉२ <br> क्षीरफल्लाण्ड़ः राजपलाण्डुर्येति बायुर्गर्मस्थस्य <br> पुर्राषथ <br> कफेर्वृदहीन <br> कृष्ग <br> मानतथ <br> く．猚 <br> एतन् <br> त्रागमो <br> सन्तापहेतु <br> अंसदाह <br> र． 60.6 क <br> 9．५४ <br> （घ．9．9८3） <br> पुस्तझाब्द्पर्यन्तं पठनीयः <br> नौः（र．१३．१३－२२） <br> जलम् <br> प्रकृति <br> स्वन्यशाभावः |



अनुक्रमणिका


> §-३१

| －पृष्ठ | स्तंभ | ओळ |
| :---: | :---: | :---: |
| E¢0 | 2 |  |
| हैठ | 2 |  |
| E09 | 2 |  |
| \＆64 | 9 |  |
| を心6 | 9 |  |
| \％60 | 9 |  |
| छ6e | 9 |  |
| \＆6\％ | 2 |  |
| $\xi 60$ | 9 |  |
| छ心？ | 2 | $\cdots$ |
| द60 | 9 | ¢ |
| $\xi \in 2$ | 9 | 1 |
| をくई | 2 | \％ |
| G仡 | 2 | 3 |
| \＆く६ | － 9 | 9 |
| ¢P2 | 9 | 2 |
| ¢९₹ | $२$ | 2 |
| छ尺 8 | 2 | 5 |
| ¢¢¢ | 9 | ； |
| そ96 | 9 | ． |
| $\xi 86$ | २ |  |
| $\xi \square_{\text {¢ }}$ | 9 |  |
| \＆ 2.6 | 2 |  |
| 600 | 2 |  |
| 600 | 2 |  |
| 609 | 2 |  |
| 602 | 9 |  |
| ज०2 | 2 |  |
| ט02 | ， |  |
| $60 \%$ |  |  |
| 60\％ | － |  |
| bor |  |  |
| wor |  |  |
| vol |  |  |
| － |  |  |

अनुक्रमणिका

$\frac{\text { हुद्ध }}{\frac{\text { सहद्धान् }}{}}$| अस्थिसंहारी |
| :--- |

अस्थिसंहारी
भुद्रा
く६ पृ．
Cく प．
निम्बबिम्बी
२७－२く
सदाः
सुस्．
मेदा
वाववहे
प्रसादोपचय
सामर्थ्यकर्रम्
प्रहष्ष
c． 96
शिरां
૪．३१
कदाचिद्व स्ति
बनस्पति
๑．११
बङ्षनो
बानेय
आवाप：
（र．८．५४）
मर्मन्
बायसेक्षु
ससो
（흔

त्व

| पृष्ठ | स्तंम | ओळ | －अघुद्ध |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6 ¢ 4 | 9 | \％ | क．लप | I） |
| し§い | 9 | 2\％ | चैन | $\bigcirc$ |
| sfe | 9 | १ร | （ध．9．१．२२३） | 1 |
| usp | 9 | 9 9． | दुपी |  |
| 600 | 2 | 3 | वेयके |  |
| แく9 | 2 | ३く | त्वक ${ }^{\prime}$ |  |
| レくマ | 2 | २३ | षढ़｜ |  |
| しくる | 9 | 96 | अन |  |
| 『くs | १ | 79 | घेए |  |
| 6ef． | 9 | $\gamma$ | वैदल⿱宀－： |  |
| いく२ | २ | ३9 | विंशारू |  |
| －48 | 9 | 4 | ६．4२．e |  |
| 6： | २ | 6 | निभित्त |  |
| जe\％ | 2 | 26 | 9．9．8） |  |
| ज9 | 9 | \＆ | मुखे＊ |  |
| ＊？ | 9 | 8 | रतीसारे |  |
| 609 | 2 | 20 | तीघ्रा |  |
| cous | 9 | $2 \gamma$ | मधुकाथ－ |  |
| $60 \%$ | २ | ३६ | सितो－ |  |
| cob | 2 | शै | －नुविश |  |
| eq₹ | २ | ३ 4 |  |  |
| 694 | 2 | 94 |  |  |
| c96 | 9 | $\checkmark$ |  |  |
| く96 | 2 | ३५ |  |  |
| く२x | 2 | १२ |  |  |
| く२く | 2 | ३く | ， |  |
| く३マ | 9 |  |  |  |
| くきマ | २ |  |  |  |
| く૪२ | 2 |  |  |  |
| डपद | 9 |  |  |  |
| ＜46 | १ |  |  |  |
| cye | $\sim$ |  |  |  |
| く¢0 |  |  |  |  |
| द¢ |  |  |  |  |
| 669 |  |  |  |  |
| く62 |  |  |  |  |
| く心き |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & 66\} \\ & 604 \end{aligned}$ |  |  |  |  |

अनुक्रमणिका


| पृष्ट | संत्भ | ओळ | अंशुद |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 846 | 9 | २2. | मूढगर्भा; |
| 846 | 9 | 24 | सचेत्याः |
| 546 | 9 | ₹० | यात |
| 180 | 9 | $२$ | एथा/ |
| Q¢\% | 9 | 93 | सरक |
| 8\&2 | 9 | $3 \%$ | बैनोप० |
| SE2 | 2 | 94 | मानसं |
| 5¢2 | $₹$ | 98 | स. 95 , |
| २ह\% | 9 | ₹ 0 | कालिकारी |
| SE¢ | 9 | \%o | तस |
| く, \& | 9 | ३ 6 | द्र० |
| उ¢¢ | 2 | 29 | नाडी पु |
| 1e6 | 2 | 80 | यदा 5 |
| eqs | 2 | ₹ $\gamma$ | हद्योग: |
| 200 | 2 | ₹¢ | स्तस्मि |
| Qu4 | 9 | ₹ | वृथ |


[^0]:    －ता－ब्री．，लक्षण०（चसू २०．१२）
    विकलगतित्वम्（चस्，．२०．१२ सु．शा．६．२४）
    －त्व－रोग० अरीतितिवातविकारेष्वेकः पादेनैकेन विवशात्वम्（चसू．२०．११） सुखेन गन्तुमसमर्थत्वम् द．＇खख＇

