


आयकर（देकम टर्स）क्सा है－एक खिन्तीय सर्ण र्ध काटने के बा 31 माच तक की अर्बाि में स्वाक्त करयक्त सीमा से अधिक है तो आय प्राप्तकर्षां को निर्षोरति दर से शासकीय खजाने में समय सीया के अन्द्र आयकर एवं आयक रिर्ट उमा करना होता है। ये कर कभी व्वक्ति，फर्म，कम्मनी．टृस्ट आदिपर लाए है। आय का गिटर्न－निम्न द्शा में रिटर्न भरनी अनिवार्ष है－
－यदि व्यक्ति या एच या एक．（हिन्दू संयक्त परिखाए） की आय छ्ट्र प्राज्त आप की सीमा से अधिक है।
－यदि करदना को हानि हुई है और जिसको वह्र आगार्मी इयों की आय से समाबोंजित करना चाहता है तो बेल तिधि तक विकरणी（रिटर्ई）दाखित करें अन्पथा घह तानि आगो अधों में समायेंजित नही होगी।
－यदि करदाता का टी．डी．एस．कटा हो एवं उसे आषकर् विभाग से र्पषज्ड लेना है।
－यदि करदाता को रिर्न भरने का नोटिस मिला है।
－बदि बैंक या सहकारी बैंक के चाल खाते में नगद 1 क्रोड से अधिक राशि वित्त बर्ष में जना किया है।
－यदि वित वर्ष में विदेश याता पर 2 लाख्ब से अपिक खर्च कित्या है।
－यदि किसी च्वक्ति ने वित्त वर्ष में 1 लाख से ज्यादा बिजली बित के भुगतान पर खर्य किया है।
－यदि पूँजीगतत लाम पर घ्रू प्राप्त करने हेतु नये मकरन में निवेश किया है।
－भागीदाती फर्म और कमनी को रिटनं मरना अनिखार्य
है，चाहे उनकी आय हो अथवा न हो।
－ 31 दिसम्बर 2022 के बाद खाता पर्ष 2021－22
रिटर्न जमा करने की देय तिथि （a）यदि करवता

## （1）क्यन्मी है <br> 2）एक य्यत्ति या फर्म है जिसके

－ 31 अक्ट्र．， 2022
खातों का आडिट होना है 31 अन्दू， 2022
9）एर्म विसके खातों का आडिट होना है，
का फार्यशील भागीदार है－ 31 अक्र．， 2022
（b）अन्व्य किसी बता में
31 जुलाई， 2022
रिटर्न बोरिकिकेरान－रेटनं दलिखल करने के 120 दिन के अंदर रिटन्न－वेंकिफाई का ITR－V भेजना अनिचार्य है ऐसान करने पर रिलनं रिजेक्ट हो जाती है।
－ऐसा कोई ख्यक्ति जो धारा $139(1)$ के अंतर्गात रिसन प्रस्तुत करने के लिये दायी है，यदि पे पेय लियि के खाद रिटरं भरता है तो उसको LATE FEE देव होगी：－ देय तिथि से 31 दिसम्बर त्रक
（पसन्तु 5 लाख तक की कल आय आसे फ्रदाता को विलम्ब भुल्क $1,000 /$－ही सगेगा）।

## अग्रिम आयकर（एडवांस टैक्स）

एसे समी श्रेणी के आयकर्दाता जिनक वारिक आवकर 10,000 स्पये का अधिक है，अग्रिम आयकर चुकाने के अधीन हैं। भुगतान 4 किरतों में किया जाना है （1）प्रथम किस्त （आयकर का $15 \%$ ）
（2）न्दिसीय किस्त

> 15*) 15 जून， 2021
（2）द्निय किस्त
（आयकर का
15 सितम्ब， 2021
3）तृत्य किस्न
5 दिसम्बा， 2021
（आबकर का $30 \%$ ，कुल $75 \%$ ）
（4）चनुर्थ किस्त
15 मार्च， 2022
（आवकर का $25 \%$ ，कुल $100 \%$ ）
－वर्प्ठ नागारिक का एडवांस टैवस जमा करने से
छूट है（यदि ख्यापार या पेशे से आब न हो）।
－धारा 44 AD एवं 44 ADA के अंतर्गत आने वाले करदाता 15 मार्घ 2022 या इससे पूर्ई एक किसत में एड बांस टैक्स जमा कर सकते है।
－अग्रिम आयकर न चुकाने，विलम्ब से चुकाने चा कम थुकाने पर（निर्धारण में लगने घाले बार्लविक कुल आयकर का $90 \%$ से कम होने पर）ध्याज का प्राबधान है जो $1 \%$ मासिक्र है।

## आयकर की नई दरें（विकल्प 1）

कर निर्धारण वर्ष 2022－23 के लिये धारा 115 BAC के वहत उ्यक्ति एवं HUF के लिये नई आयक् दें निम्न हैं－
$2,50,000$ रुपये तक
कुछ नहाँ
$2,50,001$ रु．से $5,00,000$ 万ु．तक
$5,00,001$ रु．से $7,50,000$ रु．तक
$7,50,001$ रु．से $10,00,000$ रु．तक $10,00,001$ रु．से $12,50,000$ 万．तक $12,50,001$ 万．से $15,00,000$ 万．तक $15,00,001$ रुसे से अधिक पर
आयकर की नड़ दर के तरत करदाता लाभ नर्री मिलेगा ：－

वेतन भोगी क्रदाना को मिलने वाली स्ट्न्डई डिडक्गन की घूट 50,000 स्ये।
HRA，प्रोफरशमल खेक्स，एस्सटमेन्ट पलाउन्स， LTA की छूट।
स्वयं के रहबास हेतु लिदे गये हार्डसिंग लोन पर ब्यात्र की एट।
फेमिल्ल पेशन में मिलने दाली 15,000 ह，की छुट। नाबातिग की आव पर मिलने बाली 1,500 रु．की ए्ट। धारा 80 C से 80 C तक（सिवाय 80 CCD （2） की छुट नये रैकस सिस्टम में नहीं मिलेगी।

ने की रुय लिधि
 कर की दर से आयक्र अदा करना चाहते हैं अथवान नई वर की दर से आयकर अदा करना याहते हैं－
ai）यदि व्यापार अथवा प्रोकेशन से आय नहींी है－तो करदाता प्रत्येक वर्ष वह चुनाव कर सकता है।
（b）यदि ब्यापार अधबा प्रोफेशन से आय है－उत्त स्थिति में यदि करदाता ने नई कर की दर का विकल्प चुन लिया तो आमे आने वाले वर्षों में उसे केयल एक मीका मिलेगा कि बह अपने विकल्य करे चापिस ले सके तथा बदि उसने बह विकल्प वाणिस ले लिया तो फिर उसे दबारा यह विकल्प लेने नर्हां दिया जायेगा।

## आयकर की पुरानी दरें（विकल्प 2）

अति करिप्ड नार्गरिक（पुक्ष और महिला निनकी उस 80 वर्ष या उधिक हो）की दशा में $5,00,000$ रुपये तक

कुण नहीं $5,00,001$ रु．से $10,00,000$ रु．तक $20 \%$ $10,00,000$ रुपबे से अधिक्र पर 30\％
－यरिष्ठ नार्गरिक（पुर्व और महिला जिनकी उन्र 60 वर्ष या अधिक हो）की द्या में－ $3,00,000$ रुपये तक

कृण नहीं
$3,00,001$ रु，से $5,00,000$ रु．तक $5 \%$ $5,00,001$ 万．से $10,00,000$ रु．तक $20 \%$ $10,00,000$ सुयये से जधिक पर 30\％
－ख्यक्ति，HUF，AOP व BOI की दश्शा में ：－ $2,50,000$ स्पये तक

कुछ नही
$2,50,001$ रु．से $5,00,000$ रु．तक $5,00,001$ 万，से $10,00,000$ 万．तक $10,00,000$ रुयदे से अधिक पर
－साझोदारी फर्म बी दला में कर की दर－
－घरेलू कम्यनी की दशा में कर की दर－
क यदि कुल बिक्री या प्रापि 400 करोड़ तक है

धारा 80 CCC के अधीन भारतीर जीवन बीमा का अन्य कीमा कस्पनी की पेश्रन बोजना में निवेश पर
अधिकतम $1,50,000$ रुपये तक की चूट है। त्राप्ष होने याली पेंशन को करयोग्ब आय मैं जोड़ा जादेगा।
－थारा 80 CCE के अंल्गत छूर की सीमा－धाए 80 C एवं 80 CCC के तर्तन मिलने वाली क्टें कुल $1,50,000$ 万ु，तक सीमित रहेगी।
－धारा 80CCD（18）के अंत्रंत NPS मे करदाता के अंशदान पर अधिकतम 50,000 रु．तब की अतिरिक्त छूट है हो $1,50,000$ रु．के अलाबा है।
－धारा 80D के अंतर्तात मेडीकल बीमा प्रीमियम रा केन्द्र सकर की हैल्थ स्कीय में अंशदान की छुट अधिकतम 25,000 रु．तक है। 60 वर्व या अधिक उस के करदाता के लिये 50,000 कुये तन की जूट है। माता－पिता के स्वास्थ्य बीमा का प्रीमिस्यि उमा करनाने पर व्यक्ति को 25,000 रुयये तक और यदि माता－पिता 60 वर्ष या अधिक के है हो 50,000 उपये तक अतिहिक हुट मिसेगी，जोकि उत्त छूट के अलावा होगी। विकित्मा जाँच व्यव 5,000 रुपये तक मी इस सीमा में गामिल है।
बदि वस्ठि नागरिक का स्थास्स्य बीमा नहीं है तथा हलाज पर खर्व हुआ है तो अधिकतम 50,000 रुप्ये उक की द्टि मिलेगी।
－जारा 80DDB कें अधीन स्वयं या आभ्रित के दीर्य स्थाई एवं जटिल रोगों के निदान होता चिकित्सा ध्यय के संबंध में वास्तथ में ख्यय की गई राशि या 40,000 सपदे（जो दोनों में $5 म$ हो）की छुट है। 60 वर्ष या अधिक आयु के उ्यक्ति के चिकित्मा ख्यव पर अधिकतम $1,00,000$ स्यये तक की 取 है।
－धारा 801TA व्यति（वरिष्ड नार्गरिक के अलावा） एवं HUF को सेविंग थैंक पर ख्याज से आय में 10,000 रुपये तक अधिक्तम छूट है।
－धारा 80 TIB वरिष्ठ नागरिक की संबिंग बैंक पर ब्याज，FDR या R．D．के ब्याज से आय सें से असिकतम 50,000 रुपये तक की हुंट्राप्त होगी।

## महत्वपूर्ण जानकारियाँ

－साझेदारी फम्स द्वारा कार्यरील साझेदारों को दिये जाने चाले वेतन की अधिकतम सीमा－

> 3 लग़ क्पये तक या प्राफिट का $90 \%$ दुक नुक्यान की दशा में जो भी अधिक हो। रोप वुक्ष प्राफिट पर $60 \%$

－यदि जमीन या मकान बा दोनों के विकल से प्राप्त एकम，उस रकम से कम है जो स्टाम्म इयटी के लिखे गाज्स सरकार द्वारा निर्धारित की गईं है तो ऐसी निर्षारित रकम बिक्री की रकम मानी जायेगी और उसी रकम के अ्नुसार पूर्तीगत्र लाभ निकाला आयुगा －ब्वापारिक अचल सम्पत्ति（विकी／／टरांसफ्कर）करने पर आय की गणना स्टाम्य इ्यूटी के लिये निकाले मूल्य पर होंगी।（धारा 43 CA）
－अचल सर्मति के लेन－देन पर 20,000 रुपदे से अधिक नगद भुग्तान पर मास्ति का प्रावधान है।
－पारा 143（2）के अनुसार करदला ने जिस वित्त कर्ष मैं आय की रिस्न भरी है，वह बित्त वर्ष समाप्त होने के बाद 3 माए के भीतर ही करताता को स्त्रूटरी कत नोटिस द्दिया जा सकता है।（। अ्येल 2021 से लमा）
－यदि एक ही व्यकि या फमं को，माल की खरीद या व्यापारिक खर्च का एक दिन में कहई बार में किये गादि नगद भुगतान का जोड़ 10,000 रुपचे से अधिक है तो भुगतान की पूरी रकम करदाता की आय में उुड़ेरी। ट्रोसपोर्टर को किये घये मुगतान के लिये यह सीमा 35,000 रुपये है।
－पी．पी．एृफ एवं सुकल्या समृद्धि योजना से ब्याज की आय पूर्णनः कर मुक्त है एयं उत्त योजनाओंों में जमा करने की सीमा अधिकतम $1,50,000$ रुपये है।
－मकान किराये से आब में मरम्मत की हूट $30 \%$ है।
－आडिट सीमा－ऐसे करदाता जिनकी खाता वर्ष में कुल बिडी़ी या सकल प्रापियां 1 क्रोड़ कपषे से अधिक है अयबा पेशे से प्राप्तियां 50 लाख़ रुपदे से अधिक है उन्हें 30 सितम्बर तक अपने खातों का आडिट कराना तथा आडिट रिपों आनलाइन फाइल कराना अनिबार्श है अन्दथा कुल विक्री या सकल प्राप्ति के $0.5 \%$ वा $1,50,000 /-$（उो दोनों में कम हो）के बराबर दण्ट लगाया जा सकता है।
－लोन का नगद जमा／भुगतान $-20,000$ रुपये या अधिक की राशि के इहण का जमा या भुगतान एकाउंट पेई पैक／दूष्टफ्ट या हिजीटल पेमेंट द्राता ही करें। उक्त सीमा से अधिक का नगद लेनदेन करने पर कण वा जमा राशि के $100 \%$ द्रण्ड का प्रावथान है।

## ध्यावसायिक सम्पत्तियों पर डेप्रिसिएशन दर

 ब्याघसारिक भवन，फलन्न चर एवं फिटिंग अदि $10 \%$ मशीन，प्लांट，मोटर लार्मकिल，कार अदि $15 \%$ बस，टृक，टैक्सी का आदिकम्प्यूटर，ले पटॉष，प्रिंटर，साफटवेयर आदि $40 \%$

## अन्ध युक्स

जोट－उम्पत्ति यदि 30 सितम्बा के बाद खगींदो हो तो हेंशिसिएयन आषा ही मिलेगा। भूमि पर नहीं मिलता।

| धारा | गीर्षेक | $\begin{aligned} & \text { सीमा } \\ & \text { (प्रति वर्य) } \end{aligned}$ | वर्यक्ति एचयुएक |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 192 | बेतन | बरा मुत्क सीया | सामान्य दर |
| 194A | हैक चा द्वाकघर से FDR पर ख्यास | 40，000／－ | 10\％ |
| 194A | गीनिस्य सिटीबन बसे $F D R$ पर क्यान | 50，000／－ | 10\％ |
| 194A | अन्य ध्यात | 5，000／－ | 10\％ |
| 194C | टेंकैटा： <br> उसटेकेटार <br> की अंत्तान | $\begin{aligned} & 30,000 \%- \\ & \text { प्रति ठेका या } \\ & 1,00,000 \%- \\ & \text { वीर्षिक } \end{aligned}$ | $1 \%$ अन्य दशा में $2 \%$ |
| 194D | बीमा कमीश न | 15，000／－ | 5\％ |
| 194H | कमीरान दलाली | 15，000／－ | 5\％ |
| 1941 | प्ल्ञांट／मशीन का किराया | $2,40,000 /=$ | 2N |
| 1941 | अन्ष किराबा | 2．40，0007－ | 10\％ |
| $\begin{aligned} & 194 \\ & 1 \mathrm{~A} \end{aligned}$ | अचल सम्मत्ति के विक्रव या द्रांसफर करने पर（कृषि भूमि को छोड़कर） | 50，00，000）－ | 1\％ |
| 1943 | ख्यावसायिक सेवा की फीस का भगतान एद कम्पनां के द्यायेख्टर को फीस्म | 30，000 $/-$ | 10\％ |
| 194J | तकर्लकी ऐोना का भुगतान | 30，000／－ | 2\％ |
| 1948 | ल्लाटी ईनास | 10．000／－ | 30\％ |
| $\begin{aligned} & 194 \\ & \mathrm{DA} \end{aligned}$ | LIP का परिय－ स्वता सुगत्तात्र | 1，00，000／－ | 1\％ |
| 194 | सेंयर एलं मूध्युअल फहं से लाभांग（Eivsiend） | 5，000／－ | 10\％ |
| $\stackrel{194}{\mathrm{~N}}$ | औैक，उक्यार या सहकरी बैक तो चाल् खाते में नाद्र निकासी －For Non 1TR Filer | 20 लाख से 1 करोड <br> 1 करोड़ से अधिक | 2\％ |
|  | －अन्य दता में | 1 करोड़ से अधिक | 2\％ |
| $\begin{gathered} 194 \\ Q \end{gathered}$ | माल की छराद （10 करोड्ड से ज्यादा वार्षिक बिक्री काले ब्वापानी पर लमिए 1 जलाई 2021 से | $\begin{aligned} & 50 \text { ताब से } \\ & \text { उपादा }(1 \text { वित } \\ & \text { कर्ष में किसी } \\ & \text { क्याधारी सें) } \end{aligned}$ | 0．10\％ |

－टी．ही．एस．जमा ड्रिटेल हेत फार्म 26AS को देखें। विश्शेष ：－（1）यदि ट्रॉसपोर्हर 10 या उअसे कम ट्रकों का मालिक है एवं दसका Declaration यह क्टौतीकरों को पेन न．के सार्थ देवा है तो उसका टी．डी．एस．नहीं कटेगा।

2）पेन नं．नहीं बताने पर $20 \%$ या टी．डी．एसी．की लागू दर（जो अधिक हो）से टी．ड़．एस．कटेगय।
－व्यक्ति अथवा HUF जो ध्रारा 44 AB के अंतर्गत अनिवार्य आडिट के दाये में आते है उन्हे भी क्याञ，हेंके का भुगतनन，कमीशन，किराया एवं प्रोफेशनल की फीस के भुगत्तान पर टीहीएस्स की कटीती करना है।
－टी．डी．एस．काहने वाले को त्रैपासिक रिटस दाखिख करनी होगी। न्रैमासिक रिटर्न दाखित करने की तिधि 31
जलाई， 31 अक्रबर， 31 जनवरी， 31 मई।
－तिमाही रिसं में पैन ब टैन नम्बर का उल्लेख करना होगा। टी．डी．एम．की तिमाही रिटर्न समय पर न दाखिल करने पन 200／－प्रतिदिन फाईंन ल्येगा।
－काटे गबे कर को जमा करने के लिये－（1）जिए माह में भुग्तान या जमा पर टी．डी．एस．काटा है उस माह के समाप्त होगे के बाद 7 दिन के भीतर ठी．डी．एस，की राशि सकारी खजाने में खमा क्रानी होगी।（2）यदि 31 मार्च को ब्काज प्राप्तकर्ता के खाते मे जमा भर किखा है तो 30 अक्र्रल तक टी．डी．एस．ज्ञमा करना होगा।

## 2 करोड़ के अंदर विक्रय या प्राप्ति पर आडिट से छूट

## धाता 4 AD के अंतर्शत 2 करोड़ मुपये तक की विकी़ी

 प्राजि बाले क्यायार के लिये सकल विकी／गापियें ण 8\％की दर（बदि विक्री राशि की प्राप्ति बेक के माख्यम से या डिजीरल पेमेन्ट से हू है तो उस पर $6 \%$ की दर लागू होगी। से शुद अयय की गणना की जल्येगी एव धार 44 ADA के अंतर्गत प्रोफेशगल के केस में सकल प्राति（ 50 लाइझ तक）के $50 \%$ की दर से उुद आक की गणना की जायेगी। उक्त धारा के प्राबधन वैकल्यिक हैं। निर्यारित दर से अधिक गुद आय भी द्याई जा सक्ती है किन्तु यदि गुद्ध आय निष्षोरित वर से कम द्जाईई गई ईी तो लेखा़ा पुस्तर्के खख्रना एवं आडिट कराना अनिवार्श है। गत्त धारा में गुद्र आय निश्चित की गई है अर्थात् वह माना गया है कि व्यापारिक खर्चे， हेणिसिवेशन आदि की छुट दे ती गई है। मार्गीदारी फमों के प्रकरणों में भागीवारों को विये गये पारिश्रमिक तथा क्रान की छूट अलग से नहीं मिलेगी।धारा 44 AD के प्राबधान निम्न पर लागू नहीं होंगे
（1）कमीशन या दत्ताली से आय है।
（2）एकेन्री ब्यवसाद है।

रजिस्टर्ड टेडमार्क नं. 707172 रामर्बखप रामनारयन पचाग


## इरम पंतां संबही सांान्ट जानवका

इस कंचांग में बौच में जियोर हदे संडेनी अंकों मे केंत्वी तारीख रहती 81 उसी खण्ड में कसन कार्मे पर वीयी
 में नलत एवं उसका समानिं का तमय दिया रहला है, रला समाति समय के हाद से ही अगते नक्षात्र का समठ प्रारम्म
 संवत मान की तारोश) दी गईी रें। तिधियों का समाधित एमन उुष का हिमान बाले कर्लन के समल दिता गया है। ीीजि के समाप्त समय के बाद तो हों जगती लिकि का समन प्राल्भ हों ज्राण है। विरिमान के कालन में ओो सकीन सार्यो गई है जह कृण पद की सूचक हैंचिकम संबन की हिन्दी विध्यदों बं नक्षन आदि से बिन्दू त्योलरो प्वं क्रों का निर्पल्य होवा है।

## विक्रम संवत् मास के नाम

चैत्र (2) चैशाइ (3) न्येष्ठ (4) अखात् ) कावण (6) भाउपय ( भादों) (7) अस्सिन (समाँ) (8) कातिक (9) मांड़ीकी (अवइन) (10) पीष (11) मान ( 12 ) काल्युन

शुक्ल पक्ष्र, कृष्ण पक्ष
चिक्मां संधत् के हर् मास (चंघमास) में दो पझ हेते है (1) शुर्ल पक (सती) - अमाबस्या के बाद प्रतिपदा से पर्नेमात तक की किधियों को शुक्ता पन्न कहते है। यानि अमावस्या के वाद बबता हुभा चौंद पूर्णिमा रहक शुक्ल पदा का सुचक्र की
(2) कृष्ण पश (बदी) - पूरिमा के वाए से अमाइस्या पदक की लिखिजों को कृष्ञा पश्र करते है। साति पणिंचा के बाद घटता हुआ चंड अमावस्या कक कृष्या पक्ष का सूलक के । प्रो मास की तिशियों के नाम निम्न है: (1) प्रतिएन (2) दितीया (3) वृतीया (4) चतुप्यी (5) षंवनी (6) पकीं (7) समर्मी (8) अप्यी (9)

 (30) अमाक्स्या

गोट - पणिमा से चतुर्दशी तक पूर्वानसम लिखियों के काम एलं अंक जलते हैं अमावस्या के स्माथ 30 लिभ्रते है।

अन्य जानकारी

 के कारण से पंधक माना वाल है। जतों, स्रीहलों पपक का महल्य नटी़ी है। गयेगा, उुर्गा यिसर्जन में के पंचक रा महल्न नहीं है।
अमृत मिडि पोग - समी लरयां में रुभ लोता है सबार्थं सिद्धि शोग - संवन गुमकास दोग है। द्रिपुच्कर योंग - गुग-अनुम में दुगना भलदायक है त्रिपष्कर दोग - शाम-अगान में तीन गुना फल लदायका है।

## कृि कार्यों हेतु शुभ मुहर्त

खेत में हल चलाने का महळं - मूल, द्विशाजा, सथा, स्वाती, पुनवतु, भवप, घनिळा, चतममया, तानों उस्ता, तोहिणी, पुगशिरा, रेगती, लिका, अनुराज, हस्त, अस्किनी, पुण्य और अभिनित बसनों में यवि और शनिवाए होड़र, तिधि $4,9,14$ और अमाकस्या को होड़ना रुम लन में गुम रहता है

खेत में धान गेधने का मुूूर्त - विशाला, पूर्व मादपद, मूल, रेळिणी, गतमिषा, व का नशतनों में। यवि, मोम, गुघ, गुरु गुक को । तिबि
अमाबस्वा की छोक्रल सब शुभ हैं
यीग थोने का मुइई - प्लल, मपा, तीनों उत्तरो रोडिगी, निज़ा, सुराशिता, अनुरूपा, रेबती, हलन भर्शिनी, पुख्य, अरिश्रित, जनिष्या, स्वारी नक्षों में पणात्वार तथा तिथि

## करण सन रुभ हैं

जोल काइने का मुहूर्ई - मूत, न्रेका, आत्रों मश्रोपा, पुर्वांख़य, हतन, कृतिमन, भ्रवण, स्याती सषा, तीनों उसा, शृ. पा, भरणी, विया, पुप्य नजात शुण हैं। यनि और मेगतवार को एवं लिखि $4,9,16$ को ोोधकर सम शुम । यदि साद में वृ, द्रिश्किक या लुम्र सान हो हो उगय।

एख पेरना एवं धान्य मर्वन का पुहृतं - पू, फा. उ.का., भवा, मथा, ज्येछा, टोश्शिमी, मूल, अनुउधा
 14) को ऐोझकर अन्य लिधि में गुभ हैं

शुम कार्य और यात्रा के लिए कोई मुहूर्त न बनने पर उत्तम चीघड्रिया देखकर कार्य करें। उत्तम चौौधड़िया - अमृत, चुभ, लाभ तथा चर हैं। खराद चौयदिया - उढ़ग, रोग व काल हैं

दिन की चौधडियाँ समय बन्के तक रात की चौरड़ियाँ

 लाग शुप बर काल उद्वेग अमृत होग 9 से 10.20 तक चर काल व्रेग अमूल रोल लान शुप अनृत् होग लाम शुम चर काल उड्डेम 10.30 से 12 तक रोग बाम गुम जर कात उद्रोग अमूत काल उोग अमृत रोग लाम गुण घर 12 से 1,30 तब कात ज्हेग अमुत रोग लाभ शुन चर
 उद्घेग अमृत्व घोंग

## कुआं मं पाजी बढ़ता है सोकमिट से

यदि आप वर्तमान मे पानी को क्यी से बनना चा हते हैं पा अपने पद्न में सीकीयिट्बनताए।
सोकपिट बनाने की सरल खिधि
मबन के आँगन अथवा व्पयुक्त स्थार पर खो आपके
गघन की छत के नजदी कहो या वर्षा पर जहां बस्सात का
फानी वहछ आ तही के, $5 \times 5 \times 5$ फुट का ( 5 कुट तम्ब, 5 फुट चोका दो 5 फुट गह्रा) एक गा़ तैयान कवायं।
गदे कें अंदर पारों ओर हर की दोषा बिना मिंदी खा सीमेन्ट की मद्ध से तै नार करें।
अब इस गहृे में। फुट नैवाई तकरेत्रें।
सेत कैखस 1 कुटतकल लकी़ाका कीयता मरें। कोयले के ऊपर । फुटतक सोटी चगरी (खि की धालन )

गदे के शैप भाम को ईैंटं के जदे रोंड़े से भर दे और फिश
 नौट - सोलविद को क्र्यर में खर्यों (पत्दर के दांसे) से अच्चे से परो तरह मगयूती से छकलाओंताकि उपमें मच्छरन पनव सकें एवं जिसीं वे गितने की सम्भावनानरहे। सोकपिट का उपयोंग-

उब इस्त गकें में उत सा आंगन कह अरसाती पानी पाइप
तिल होने का शुभाशुभ लक्षण
() माथे कर
( दोनो मौहों के बीच ( दाहिनी ऑ"ख पर वाहिने गाल पर काएँ गाल प्र - गर्दन पर वाहिन्न भुका पर नाक पर 1 छाती के बीच में तेटे पर

बलबान हो यात्रा होती रहे स्री से प्रेम रहे थनवान हो बर्च यड़ता आये आरम मिले मान-प्रतिषा मिले यात्रा होती रहे जीवन सुर्खी रहे उत्तम भोजन का इच्चुक
 इच की मोटी प्लास्टिक पाद्व से उतारा जा सकता है। गाई़ लाइन को सोकापिट (गंडे) से जोनेने के बाद उस से सोकांपट सो, साइड मे पानी अंकर फललं की नाली निक्लकर पक्क्रा क्यि जा सकता है।

## वोकपिट की लागत

रस कार्म में लगथग 5.0001 - गखले में लेकल
$10,000 /$-रुपे त्रक का खर्व आया है।
. प्तास्टिक पाइए सगगण 30 - - या 35 - पुर्ट नूल्य वालाउपयोग में सें।

दो ढिलिया बजरी योटो
4. एक बोरो लकही का कोगल 5. देट लगभा 400 एव मजदूरी

सोकणिट के लाभ:
आपके भवन की बोरिंत या आसफस खुदे है कर्क ओं का जल स्तर असने न्राप बलने लगता है ओर कुआँ भविध्य में पूे वर्ष पानी ले ले लाता है और यदि समी ऐेसा कर लें तो उसस्थन में पाने का लेखिल लैँचा हो जाना हैं।
नीट - नकान की नीव के आमषत सो ₹पिट थदि कनखायें तो सिविल इंजीनियर से अवश्र सलाए करलें।

स्वप्न देखने का शुभाशुभ फल
आकाश की ओर उछना सूर्य को देखना घादल देखना बोड़े पर चढना शीशा में मुंह टेखना कँचे से गिलना बाग-फुलवारी देखना सर के कटे घाल देखना पाखाना करला
फूल देखना

आनकल

| क, | योग | रविवार | सोमबार | मंगलजार | घुधवार | गुरुवार | शक्रबार | शनिवार |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | आंनंद | अखिनी | मृगामिता | अइलेश | रस्त | अनुराधा | उ.षा. | शर्ठभिषा |
| 2 | कालदक्ष | भरणी | अाद्र | मष | सिश | क्येष्का | अभिजित | ¢, भा. |
| 3 | प\$ | कृत्रिका | पुर्ब्वसु | पू.का, | स्वाता | मूल | ग्रवण | उ. 4 . |
| 4 | धाता | तोहिगी | पुण्य | उ.फा. | विशाएड | 4, य5. | जनिष्ठा | रवतो |
| 5 | सौम्य | मृशशिरा | अरलेया | हस | अनुराश्रा | उ. वा. | शताभिज | अश्ञिनी |
| 6 | ध्वांक्ष | आर्र्री | मघा | चित्रा | नेंका | अर्मिजित | q. \%ा. | गरणी |
| 7 | ध्व(केतु) | पुनर्वसु | पू.का. | स्वार्ती | मूल | श्रवण | 3. HI | कृत्रिका |
| 8 | श्रीघत्स | पुष्य | उ.का | विशगखा | पू जा, | बनिष्डा | रेती | रेहिणनी |
| -9 | बज्र | अश्लेषा | हस्त | अनुराधः | उ. AT . | शतरिपा | अरिननी | मृगकिता |
| 10 | मुपर | मषा | चित्रा | न्बेष्ठा | अभिजित | पु. H . | भरणी | मारा |
| 11 | 87 | पू.का. | खाती | मूल | घबण | 3. मा. | कुतिका | पुनर्वसु |
| 12 | मिन | उ.फ6. | विश्रासा | पूरवा. | घनिष्य | खेती | सांखिजी | पुष्य |
| 13 | मानस | तस्त | अनुराथा | उ. 4 पा. | शतनिषा | अश्विनी | मुगरिए | अश्लेषा |
| 14 | पद्म | नित्र | संषेखा | अभिनित | पूरूा. | भरणी | आही | य我 |
| 15 | लुम्यक | स्वाती | मूल | भवग | 3.मा. | कृतिका | पुनर्वस | प. का. |
| 16 | उप्पाल | Fिश्शापा | पुषा. | पनिष्टा | रबता | रोहिणी | ¢ुख | उ. फर. |
| 17 | मृत्यु | अनुराधा | उ. 4 . | शतभिषा | अख्विनी | मृगशशिरा | जश्लेषा | हस्त |
| 18 | कोण | स्येखा | अभिजीत | q. $\mathrm{m}^{\text {a }}$ | भरणी | आर्दा | मवा | चित्ञा |
| 19 | सिद्धि | मूल | श्रवण | उ. 4 \%r, | कृतिका | पुनर्ब्बल | पू का | स्वाती |
| 20 | गुभ | q.षा. | पनिष्दा | खवही | रोहिणी | पुष्त | उ. का. | विशाखा |
| 21 | अमृत | 3. $\times$ ¢ा. | शृभिषा | अख्विनी | मृभाशिता | अर्लेषा | रहत्त | अन्दुराया |
| 22 | मसल. | अभिजित | पू. भा. | भरणी | आद़ | मपा | चित्रा | ज्येष्का |
| 23 | गद | श्रबग | उ. मा. | कृतिका | पुनर्वस्तु | प. फा. | स्वाती | मूल |
| 24 | मातेग | प्रनिष्ठ | खेती | रोहिणी | पुष्य | उ. का. | निशाज्या | पू., बा. |
| 25 | राक्षस(रस) | शतधिषा | अखिवनी | परशिरा | अश्लेणा | हस्त | अनुराधा | 3.97. |
| 26 | चर | पू.भा. | भरणी | आए़ा | मशब | चिश्रा, | सेंथाप्ड | अभिजित |
| 27 | स्सिर | उ.का. | कृतिक्न | प्रुष्बंतु | पू. का. | स्याती | म | अ्रवण |
| 28 | प्रवर्ध | रेवती | रोहिएी | पुष्ब | उ. कर. | विशाखा | पू.बा. | धनिष्ठा |

अपने नामों के अनुसार अच्छा फल येने वाले योग - आनन्द, थाता, सोम्य, घ्वज (केतु), श्रीवत्स, छत्र, मित्र, मानस, पदूम, पिदिए, शुभ, अमूत, गद, मातंग, चर, स्थिर, प्रवर्थ। खात्य फल देने वाले योग - कालयप्ड, धुस, छ्ञांक, कल, मुदर, लम्बक, उपात, मुत्य, काण, मुसल, राक्षस हैं। ये योग नक्षत्र से बनटे हैं अत नक्षा का सम्य औीं योग का सम स समान रहता है।

अभिर्जात जक्षत्र-दोपहर 12 बजे से 48 मिनिनिट तकक का समय ।

## शुभ कार्यों में वर्जित समय विचार

देवशयन - आपाढ़ शुक्ल 11 से काएँक श़क्ल 11 तक
 इन दिनों में विवाह, क्वंछेद, मुण्डन, उपनयन, गृक्ष्रम्य आदि का निपेण बताया गया है।
होलाष्टक - होली से 8 दिन पूवं तक होलाए्टक माना १याहै। इसमें कुछ होतों में (सततन, रावी, क्यास नदियों के तथा पुक्कर सरोबर के तटखर्ती भाग में) विवान्तादि मांगालिक कार्य वर्जित हैं। अन्य क्षेतों में बर्जित नहोंहै। गुह एवं शुक्र के अस्त में पर्जित कार्य - विवाह, मुण्डन (चौल), उपनयन, कर्णहैछन, डीक्षा, गृह प्रवेश, द्विरागमन, उधु प्रवेश, देब प्रतिष्ठा, कुओ, जलाशव बोदना इल्यादिक कृत्य वर्जित हैं।
भूद्रा दोष-भदा में विनाह, पहारम्भ, पूलवर्रवे तथा मांगलिक कार्य बजितित है, पूर्वाँध दिन की भवा रात में तथा उत्तरार्ष की भाद्रादिन में शुभ कार्य के लिए मान्य है।

## दिशा शूल विचार

पूर्व की ओर सोम, श्रोनि तथा ज्येष्ठा नसत्र में पश्विम में रवि, शुक्क और रोशिणी नक्ष्त में । दक्षिण में गुरुवार और पू भा. नक्षत्र में। उत्रा में मंगल एवं कुष को यात्रा करना मना है । उसी दिन पहुँच जाने और आवत्तिकाल में विशा शूल नहीं माना जाता है। प्रस्थान सममग्री रउने से दिशा शूल का परिहात हो जाता है। दिशा शूल रहित द्विन कोई वस्र्र, पुस्तक या फल-फूल अपनन स्थान से दूसेरे ख्वान में खखें तथा 3 और 5 रात्रि के भीतर प्रस्थन सामग्री लेकर गन्तल्य स्थान को जाना दारिये अप्ने घर से याहर यात्रा पर जाने के लिए बुथवार आथिंक दृष्टि से ठीक नहीं, क्न्तु न्यकि पर आपनि भाने की सम्भावना नहीं पही। बदि दिशा शूल की में यात्रा रलना आवस्यक है तो पूर्ब की ओर गोरूलि वेला में, पश्चिम की ओं प्रात काल में, उत्तर की ओर दोपहरमें तथा दक्षिग की ओर रात्रि में यात्रा क्रना चाहित्ये। अति आबइयक कायं व विबाह में दिशा शल नहीं माना जाता। नित्य यत्रा करने बालों पर भी दिशा शल लागू नहीं होता।

विभिज्न वारों को जिन वस्तुओं का मकण करेे जाने से दिश्या शूल दोर कर पराह्तारसे जह निम्न है:-
खलि-पृत। सोम-दूय। मंगल - गुड़। बुघ - तित। गुरु-दही। शुक्त- बौ की वस्तु। रानि-उदददाल। चोरी गई या खोई हुई वस्तु का विचार

रोटिणा, पुप्ष, उ. फा., निशाखा, पू था, पनिष्ठा, रेखती नकन में खोई हुई वस्तु पूर्ं में व जल्द मितने की आशा। मृग्रिरा, अशलेषा, हस्त, अनुराषा, उ.वा. शत्तभिषा, अख्विनी नक्षत में चोगी या खो गई़ वस्तु यक्षिप में तथा बहुत कोशिश से मिलती है । भरणी, आहा, मथा, चित्रा, न्रेषा, पू, भा. में गई वस्तु पश्विम में, मिलना कीिन । पुनर्वस्स, पृ.का., स्वाती, मूल, भ्रइण, उ.मा., कृतिका नष्ठत्र में गईं खस्तु का मिलना ज्यादा कीजन है।

## स्मार्त एवं वैष्णव

स्मार्त कौन - अ्रम्ठण, लन्रिय, वेश्व, गृळस्य को सिन्रा की उपास्ना करते हैं और वेद पुरणण धर्मशास्व स्मृत को मानने बाते पंचपेवोपासक है, समी स्यार्व हैं। पंचेच - विण्यु, शिन, पणेश, शक्रि, सुपं करलमते हैं।
वैण्यव कौन - खिन लोगोंने वेज्णक गुक से तप्त मुदा द्वारा अपनी भुत्रा पर गंख चक्र अंकित करखाये हैं। साध संयासी, विशना सी, विणु इपासक को ही सास्र में

लग्न मालम करने की विधि
सूर्य जिस राशि पर रहता है वही लग्र उदयकाल (सुर्यददय) के समय रहती है। दिन-रात में कुल 12 लग होते हैं, अनके भोगकाल लिखित हैं । जिस स्थान की, जिस दिन की ब जिस समय की लग्र मालूम करना हो उस स्थान की उउयकालीन लह समाप्रि समय में उसके बाद की लम के भोगकाल को ओोड़कर जान सकते हैं। प्रत्येक लग के भोगकाल सिम्नानुसार हैं:-

| मेष | वृष | मिधुन | करे |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1बंड 40 号. | 1 बंटा 58 Pि. | शबंटा13 वि. | 2रंटर 16 वि. |
| सिंठ | कन्या | तुला | वृश्चिक |
| 2ंघंटा 12 मि. | 2 पंटा 11 ¢ि. | 2थंटा 15 मि. | 2बरा 16 मि. |
| घनु | मकर | कुप्म | मीन |


| 2 बंटा 5 मि. | 1 षंट 47 लि. 1 पंटा 34 मि. 1 थंटा 30 नि. |
| :--- | :--- | :--- |

## करण

सूर्व और चन्त्रमा के 6 अंश के अंतर को करण कहते हैं। याने लिखि के आघे हिम्से को एक करण कहते हें।

## शुक्न पक्ष के करण कृष्ण पक्ष के करण

## ति पहला दूसरा ति पहला दूसरा

लि भाग भाग बि भाग भाग
2 बालव कौलब 2 तैतिल गा

3 तैबित गर 3 बणिज विष्टी

| 4 | वणिन | विष्टी | 4 | जब | मातन |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 | वा | आालब | 5 | कीलब | तैतिल |
| 6 | कौलव | तेतिएल | 6 | गर | बणिज |

 आबकल कम इम में ही बच्चे दुपहिया एवं शिकार हो रहे है या दुर्घटना क्र चरहै है। बन्चों को वाहन अनकी कानूनी उप्र में ती सीचे एवं सौपने के पूर्末 ट्रोनिंग एवं सेक्टी पर सम्पूर्व जानकारी से उन्नें अयात करायें। वाहन दुर्पक्ना पर नेल सेसे कड़े कानूत आ गये हैं।
देशहित में कर्मठ, ईमानदार, समझदार, स्वस्थ्य एवं जनहितकारी व्यक्ति को वोट देने अवश्य जाये, चाहे वह किसी भी दल का हो। फ्रास्दिति - विघली ताराखे से प्राम्म मदा ता. 9 के १ाझ₹ लित तका। विक्रम संवत्






 2078


 १श्रह दिन से कर् का ता. १र को १०ादप रान से सिह का गत. शe

 का ता. 30 को $४ \mid ร श$ रात अंत से मीन का घन्द्या रहेगा।




## रत्न उपरत्न धारण नियम रल कार विन समय अंगली



सणिक का
ल्राल हनीक्क
मोती या मूती या
संक्ट छनीक चंद $z$ मा शाम 5 से अरामिका समेट बत्रा
बता था ब्वा या
हण हीकीक उप उप जुए किन 12 से
बार $: 2$ के कीच अनामिका

 Aील्य खा गतन माने जाना 5 से मधमा बनुत्रिया शा
किसी भी रल को धारज के पूर्ई परोहित से अभिमंत्रित करवा लें या फिर धारण क्नि मे एक दिन पर्म प्रता स्थान में दूय या पविए तदी जल में खरें किम रल एंलीनि ब्यके पर खख्यर संबंधित ग्रह से अपनी समम्रा के निवाएण का


जन्म पर मूल विचार मूल में संतान वैधा होने पर मूल की रांति करवाना पजती है। अंश्लेषा, ज्यषष्ठा एवं मूल में जन्में शिशु की मूल शांति, हवन, पू刃न द्वारा 27 वें दिन उसी नक्षत्र के आने पर तथा अश्विनी, रेखती, मया की शांति 8 वें या 12 वें बिन काने का विभान है ।

| मूल | $\begin{aligned} & \text { प्रथr } \\ & \text { चरा } \end{aligned}$ | दितीय सरण | तुतीव चरा | $\begin{aligned} & \text { चतुर्थ } \\ & \text { इलण } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| अश्रिनी | पिता को कर | मुखी. ऐखवर्य | $\begin{aligned} & \text { मंत्री } \\ & \text { पद } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { राज } \\ & \text { सम्भान } \end{aligned}$ |
| मपा | माता को करट | $\begin{aligned} & \text { पिता को } \\ & \text { कष्ट } \end{aligned}$ | सुख | धनवान, विद्यान |
| न्येष्ठा | इड़े भाई को कप्ट | $\begin{array}{l\|} \text { छोंटे थाई } \\ \text { को कष्ट } \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { मातु } \\ & \text { काए } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { स्वरं को } \\ & \text { कष्ट } \end{aligned}$ |
| रेती | राज सम्मान | मंत्रा | $\begin{aligned} & \text { धन सुख } \\ & \text { प्रापित्त } \end{aligned}$ | अनेक् कष्ट |
| अश्लेषा | $\begin{aligned} & \text { पिता को } \\ & \text { कर्ट } \end{aligned}$ | मातृ कम्ट | धन <br> हानि | सुख |
| मूल | शुम | घन हानि | मतृ कष्ट | पित कष्ट |

## बच्चों के जरुरी टीका

 मस्तिन्क ज्पर). बेंदाइडित नी सख्याह पर दी.टf.टी. दो लियो-2, हित-2 (सस्तिथक न्यक) की.मी.टी. पालियो -3 , हिश(मक्रिष्क वर), हफ्टाद्यटस तीपोडिया हवेक्शनबसदरा
$\qquad$ टापफीयद

## 2 सान प

10 साल प टी. टी., होेटातडिय नी-बूस्टल A fी टाए

相

## दीवाल के पड़ सुखाने हेतु <br> गलत स्थान एर ऊग आसे पेढ़ पौथों को निकालकर

 होटी अबस्था में ही उचित स्थान पर लगा देवे गाकि वे पूरी ह8 विकसित हो सकें।भवन्न में कमी-कमी कुछ ऐसे पेड़-पौपे टीवाल, पर्श, लाफ्ट, नाली आदि में उता आते है लो बहे हो जाने पर भयन को क्षातिम्रस्त कर गिहाने की क्रमता तक रखते हैं ओ न्टनिकालकर अन्घ स्भन पर लगाना आसान नहाँ रहता से - पीपल, बरगद, नीम आदि। एसे पेड़ पोधो को बिन छान-पोड़ यष्ट करने के लिए बानार में म्लाईपोलेट नाम पानी में 15 एम एल, दबा मिलाकर पत्तियों पर एक खारे अच्छे से स्र्रे करें ताकिपर्पियाँ गीली हो जावां। द्वा हरी पणी प डालने पर ती काम करती है, $15-20$ दिन में पेड़ु-पौधे स्खाने लगते हैं यदि न सूखे हो पुनः हरी पत्तियों या बोर घर डालना होता है। हरी पनिर्यां या बोई से ही द्वा प्रकाश संश्लेखण की क्रिया से जह़ में चहुँचकर पेक्ष-पौषों को सुखाती हैं

प्राबः देखा गया है कि भवन में लगा पीपल का पेड़ यदि छोटी अवस्था में जड़ सहित अलग कर सही स्थान पर नहीं लगाया गया तो वह कुछ समय में अपनी जड़ भयन में स्थायी रुप से जमा लेता है, और भवन को क्षात्रित्त करता है। ऐसी अवस्था में उपणोक्क दवा से उसको जड़ सशित सुखाया जा सकता है।

# $89=0$ <br> रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क <br> 707172 <br> $1 \quad 1$ <br> लालारामरवखूप रममनारयन पपाण <br> प्रहलाद <br> अव्यवाल 






डोती अनुभव, रिश्ते, परिवार, मान-सम्मान और सवक, ये सब भी कमाई के ही रूप हैं। कमाई की कोई निश्यित परिभाषा नही होती अनुभव


कोरोना बाद की कमजोरी कोरोना से स्वस्श्य होने के खाद थी कुछ
लोगों को कमजोगी मालस होती है उसकी प्रोटीन युत्त भोजन जैते अकुरित अनाज दूघ, दही, पनीर, दाल, बीन्स, हरी सबज़ी, पानी आदि का पर्याष्त मत्रा में सेवन एव चिकित्यक द्वार खताई गई केफड़े की एल्तर सांवे से शीच्तदर किया जा सकता है।

 132 रात से कर्क का ता. 97 को ह19? प्रातन से सित का। ता. 98 को
 को 4199 रात अंब से मकर का। ता. ק2 को $\overline{12}$ दिन से कुम्भ का। ता.
 उदयकालिक लम्न - ता. 9 से $१ 8$ तक मीन लग, ता. 92 से मेष लम।
रा.शक सं. 1944 रा. चैब 11 से रा. वैशशाख 10 तक बंगला सन $1428 / 29$


रिकार्ड सुरक्षित्रों रवं
सरकारी，गेर सरकरी सीद，पर व्यवहार，बिखली बिल，उरीन－आयदाद गिजिस्री，नगूल नोटिम के जनाव， पाबती（डिघटयेंट की सील तथा हस्ताकर सत्रित）आदि समी हमेशा सम्मालकर फाइल में प्लास्रिक पन्ती के अंदर सुरित खें अन्द्या कब कित उस में आएके पास घमली का नोटिस आ जाबे कहा नहीं जा सकता। आपका रिकाड ही आएको राहत दिला सकता है। आजकल विजली， टेलीफोन，आयकर，निगम कर आदि का डिपार्मेंट में रिकाई कस्म्यूटीकृत किसा जा रहा है ज्रिससे डियाटमेंटल भूल भी सम्यव है। अंत पो रिकाई सम्थालकर सुराकित स्थान पर खंखे।

## कागज को कचरा न बनायें

कागल के डिख्ये，गते，पद्टे，कवरा，रिकाडं पे पर आधि को जलाकर या सार्बज्रनिक कचरा पेंटी，सबक आदि में फेककर कध्रा न बनायें，हलको ओफिस्त य घर के एक स्थान पर दिवेने में एकत्रित कर समय－समब पर कबाईी या रीी पेपर खरीदने वानों को बेच देवं क्योंकि उपरोत सभी से १ेपर मिल पुतः नया ोेपर बना लेती है। यदि आप फोटोकावी का कम्प्यूर से क्रिट निकाल सें हैं $\begin{aligned} & a \\ & \text { पेर } \\ & \text { के }\end{aligned}$ दोनों तरक प्रिंट करने से काम चल जाला हो तो पयांबरण उक्षा हेतु ऐेसा अवश्य करें फ्योंकि पेपर का निमाण पेलों को काटकर उसकी लकड़ी की लुगदी से होता है। आए लितना पेपर बचा पायेंगे बतना पर्यावरण की रक्षा में अप्ना योगानान दे पायेंगे।
कपड़े का थैला वाहन में अवश्य रखें अपनी गाड़ी में कयडे का क्षैला इमेश्रा साथ रखे वकि खरींबदारी में ल्लाम्टिक थेली के स्थान पर इस बेले का उपयोग क्र संकें।

## अचानक धड़कन रुकने में प्राण रक्षा

## डोंशोमन पौनीक

हार्ट अटेक के सक्ष्षण－सीने के यीच，पीठ，
संन，हुर्था में अवानक इउने पाता दट हाटंअटेत्र की सूचना वात्ता दर्द थी हो सकता है जत्रत उसे माम्ली चटं समकलर न टाल दें।

ये दद चाटी की जगए，पेट के ऊमरी भाग，गाले की तरफ，नीचे बनड़ों की तरफ，हाथों से होता हला अंमुली तक भी पहुच सकता है। मघुण्टह के रोगियों में तो बिन्त दरं के भी हाट－अरेश हो सकता है।
उपरोत लक्षण के अतावा यदि दन फूले，पसीन मिचलाये，बल्टी आवे，वेत्लोशी छहमे अगे तब्ब एक मिंनट की देगी भी नहों करना चाहिए बल्कि तलकाल लिटाक्त टाँग ऊंची ररों और कमड़े दीलेकर，मेंद एक तरफ सख ताकि उल्टी से सौस च रुचे और तुर्न चिकित्ता वपलक्य करखादे एवं रोंगी को न चलवाये
 द्वारा सुलह दिखा लेंगे，रतनी रात को कौन लॉक्टा मिलेगा＂कहकर टास दिया जाता है，ऐसा टलना करी－करी बहुप महंगा पडता है। करी－फभी इसे गैस की परेशानी था सोंदोलासिय कर दर्द समझकर कग लगाकर या दवा देकर टाल दिया जाता है।

सांस एवं बडकन रक्तते ही जीवनदान की कोंशिश तुरंत्त करें（सी．पी，आर，）：－यदि सास एव बदवगांत रक बाए ता तुस्त मरोज को समतल कठा जगह पर लिटा दे और खाती के बींचा बींच बहां हदल

## साशवश कासिक दशा सारिणी



 सिंह 23 अर्रूल से 6 वूर से 58 अग．से 8 सिता．से 29 अल्दू．से 25 मब．से 19 जन．से 23 फर．से



 प्रत्येक ज्रकि की उपरोक्त वराएं उसकी राशि वे जनुसार हर लर्ष प्रायः इन्हीं कारीत्यों में प्राल्भ हेकर कमानुसाए चलती रहती हैं।
गेचर फल बोधक चक्र－ऊुपर लिखी दशा का फल नीचे गोचर फल योधक चक्र में देखिये। जिस ग्रह की दका चल रहो है वह यदि गोचर विचार में उत्तम हो तो उत्तम फल，मः्यन हो तो मध्यम फल तथा अशुम हो तो अशुभ फल करता है। नोट－जो ग्रह अन्यपयी में उसम स्थान में पड़ा होगा वह गोचर में शुभ स्थान में आते ही गुभ फल करोगा ब जो ग्रह बन्मपत्री में खिगड़ा होगा बह गोच्चर में अच्छा फल रहहोे हुये भी शुभफल नहीं करेगा।


स्पित होता है बार स्यान लचक्रदार रहता है इस स्थान पर हाथों की दोनों ह्येली से गाना दडाब छालें कि जांती जेते से दो इँच देव जाये，कित उबाव एला दे，पन दबाब डालें। इस कार्य को करते समय हर $6-8$ दबान के बाद मुँु से मुंड लगाकर मांस भी देते रहैं। दबाप छलने－हटाने का कार्य 1 मिनिट में लगचग 60 वार हो जाना चारिये। मेंह से मुँह सॉस फैकते समय मरों की नक，अंगुलॉ से दबाकर बंट रखें ताकेक सौस पूते－पूरी फेफड़ तल जाए，इस वात का ख्याल रुें। दबान एवं सॉस्त देने की प्रक्रिपा मरीज की माँस एवं धड़कन चाल होंते हो बंद कर दें एवं मरीब को करवट के चल लिटा नें वरंकि घदि उल्टी बरेगरह हो तो वह सौँस नलीं में अइडे बिना पाहर निकल जाये

यद्र सभी कार्य द्रटंफल करहट，पानी में उबने से सॉन पवं थइक्न रकती ही तुान्त बिना एक पन की हरें विये सम्यन्न होना चाहिए। एड़कन सीने में कान सटाकर पता करें।


मफलता－अलकलता देखले का गार्ट

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | 4



4567891123456789

| 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 |  | 5 |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

123456789123 456
7891234567891123
45677891233456789
$123456789123 / 456$

| 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 |  | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |

प्रश्नोत्तर विधि－प्रश करने के पहले श्री गणेश जी का घ्यान फरके，और्त घंद फरके हिनके या पेन्सिल की नोंक किसी थी अंक्त पर रखकर अंख्या खोलकर अंक्र देख सें। जिस भंक पर आपने नोंक रखी है उसी नम्बर का उत्तर भापके प्रश्न का शोगा
（1）प्रश्न उत्षम है कार्य सिद्ध होगा।（2）इखेर का नाम लेकर प्रयल करो，कर्य सिन्द होगा।（3）इूस कार्य के अंत में भलाद नहीं है।（4）कार्ष का तरीका बयल दें कार्च देर से लिद्ध होगा।（5）सेख्वर के ऊपर कार्ब होड़ो， आश्रा कम है।（6）कर्य हो सकला है，प्रयन्न करो।（7） विछ जाधा हटते हुए，कार्यं सिद्ब होगा।（8）कार्य सित् होने में बहुत विध आयेंगे।（ 9 ）चह कर्षं सिद्ध होगा ही，उो सोख रहे हो वह भी मिद्ध होगा।

| गБ | मेष | वृष |
| :---: | :---: | :---: |
| सूस्यं | स्यक्रा | हानि，मय |


| บू， | （\％） | हानि，मय | सुख्य，लाम | रोंचिता | संतान कर，ख | सुख，शेनुदाश | त्र木市｜ड़ा，या | करट，भ4 | कुमुद्धि，चिन्ता | सुख，कार्थसिद्धि | ， | ＋हान |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| बन्त्र | सुल，लाम | शोडालाभ，सुख | सुए，वाधा | रोन，खर्च | नान，यश | लाभ，शुुनाश | लाभ，सुख，रोग | रोग，भय，क्लह | क्रव्यलाभ，पय | सुख，यश | लाभ，हर्य | कष्，तानि |
| मंगरान | करट，मय | नेश पीक़，चिंता | लाभ，सुए | मातृ कष्ट，भव | रोग，थब，चिंता | मुख्र，पानु नाश | कष्，खरि | उसंग，कण | सोग，थय，यंत्रा | हर्ष，मुख | लाभ，वग | रोग，थय |
| बुप | सगगभय，कष्ट | सुख ल लाभ | पनराक्रम，भय | सुख，लाभ | युद्सिपृद्धि | मनु थय | लाभ，भय，क¢ | कष्ट，मय | वियंग्रेम，याग्र | सुख，यश | धनागब，सुख | धन हानि |
| गुर | काट，मब | धनलाम | रोग，विंता | कष्ट，धनहानि | उरं，लाभ | शत्रु भय，रोग | स्त्री कष्ट，लाभ | कलह，म प | लाभ，प्रतिष्षा | भब，संकट | लाम，हfं | क्रष，हानि |
| शुक | पबती पुख． | लाभ，सुए | पराइ़्म | धन लाभ | धनागम | गत्तु भय | शोक，सय | तोग．हानि | लाभ，मुख | गराखमान．यरा | अधिमापपपित | डनाएम |
| गति | मब，पीक़ा | सनहानि | पन करम | अवृु भय，तौ⿺𠃊़ा | बिंता，पन，कए | साभ，रणुन नाश | पीड़ा，कल | शरुभाब，क्ट | कुसंग क्षानि | मिरोध，चिंता | लाभ，यश | आपत्ति，भब |
|  | हलाति，कप्ट | अर्च，चिंता | ज्ञाभ，पुख | विरोध，कर् | उउपुसि，कर्ड | धन ड्रापि，सुख | अपमान，रोश | （तग，भग | अुनुद्धि，कह्ट | ताभ，विरोध | सुख，अन साम | पौड़，हलन |
| थेंग | रोग，चिंता | विरोष，हानि | साभ，अय | भन，अर्ट | कब्，भर | ताभ，जय | पीछ，रोक | एंकट，भय | अपमान क्ट | लाभ，मय | य\％，धन लम | विरोध，हानि |

## अपने घर में उगाई सब्जी का मजा

कीटनाशक रसायन युक्त साग－सरूर्तो， फलों से निजात पाने का एक ही उपाय है कि जिनके पास जरा भी गमले रख्बने की जगह है वे साग－सब्यी के पेड़－पौधे जगाह्ड अनुसार लगायँं। अपने गमलों में उगाई गई सब्जियों के सेवन से जो खरशी प्राप्त होती है उसे आप दूसरों को भी बताने से न चूकें।

पर के गमलों में भिष्डी，भटा，रमाटर，नीव， पालक，मैथी，धनिया，मीटी नीम，मिच्च जैसी सब्नियों आसानी मे पेदा की जा सकती हैं। येहतत बतनी ती है जितनी आपको फ्त के पोषे लगाने में सेती है पस्नु पर में वैदा होने वाली साग－स्र्त्री रसाथनिक त्रानिकारक कीटनासक रहित रहती है।

कबाड़ का उपषयोग－एर में गमले के साष अनक

प्रकार के क्विस्वा，घाटल，प्लास्टिक के फेनेर रोग－पेंड के खाली डिबे，टृरी－फूटी टंकियो इन सरी को आप साग－सली उगाने में उपयोग कर सकने हैं लिससे क्याइ में पहा सामान भी उययेग में आने लगेगा।
सुरीक्ति स्थान－छत，बालकनी，बरामदा，पोर्च आंनन，कंजरवेंसी आदि अन्य ऐसे स्रभी स्थान जहां पेड़० पौधे जनवरों ये सूरक्षित रहें ओर घूप आती हो，आप साग－सब्जी लगाने में उययोग करें ताकि हीियाली भी रहे और रसायन मुत्क ताजी पौष्टिक सब्बी मी मिले

घर के कचड़े से बनायें खाद－गमलों के लिये ख्जाद मी पर में ही वेदार की गा सकली है। फिचन का टोरमरा का निकलने वाला，सड़ने वाला हुव पतार्थ यहां तक की घर की घूल，गपयोग हुई चाप पनी，साग－सूल्बी के डठल，छितके，पत्तो，बड़ आयादि एक बडे़े केटेनर खा गहे में नाँदे थोद़ी मिड्टी विधाकर स्तमें डालते रहें। यन पहै $75 \%$ मू जाये तो उसे अक से गोबर，कती，मिड़ी दवित

पानी डालक्न 3 माह के लिये बोड़ है，यदि आप उसमें केंचुए हाल दें तो और भी अछ्छा रहेगा यह खाद इसी तरह घ्रमशः $3-4$ कंटेनर या गडूे में तैयार करतो रहें और गमलों में मिंटी के साथ मिलाकर इस ख्याद का हर 3 माह बाद उयोग बरहे रहें। ऐसा करने से कचरा भी काम में आ जायेगा।

पीधि एवं बीड्र मिलने का स्थान－घर में उगाह जाने बाली साग－सर्ब्की के वीज आप सब्नी मंडी के बौन，खाद विक्रेता से खर्रीद कर उपयोग करें। बौज के पेकेट में उपयोग विधि भी लिथी होती है। प्राल्थतिक रोशनी．पानी，खाद यह पोषों के लिये आवश्यक जै।

किचन के दूपित पानी से करें सिंच्चाई－गरी में रोन और ठंड में 1 दिन छोड़चर पानी हैं गाकि नमी खनी रहे। थानी क्रा नहीं रहना खातिये अन्यथा औीथे सड आवंगे। गनलाँ，डिब्यों में इस्तिंबे नीचे हल में केद बनारा जाता है ताकि अतितिक्त पानी निकलता रह।

## पोट्रोल व डीजल भराते समय

－अपन बाहन में होजल या परोल भराते समय पेले，छनार्मी कूपन के लेन－देन में जल्यबाजी अथवा बातों में उलझाकर या अन्द व्यति द्वारा सामान खरीदने का आग्रह कर आपका ध्यान मीटू से हटाया तो नरीं जा रहा है उसका घ्यान रखें।
－पेट्रोल सौटर और आपके बँच कर्याचारी वेल भरने या मैसा लेने ऐयती स्थिति में खड्रा तो गदीं है जदां से आाप मीटर की प्रारम्थिक या अंत की रींडिए नहीं देख या रही हैं अनर ऐसा है तो उसे तुरत हटाये।

## नामिनी अवश्य जुड़वायें

निम्नलिखित दस्तावेलों में शी़्र ही नामिनी उुड़घायें वाकि बाद में घर के सदस्यों को परेशानी का सामना न करना पडे़े जैसे－खेंक खाता，फिक्स डिपाष्विट，एन．एस．सी．，मी．पी．एफ．，लाकर，जीवन बोमा，हीमेट खलात，पोन्ट आफिस निवेश अादि ।

रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क
ศ. 707172 लाला रमृवरझप रममनारयन पचाग लाला रामस्वरु रामनारायन पनांग प्रहान लाला रामबरूप रामनारायन पचाग प्रहलात



# प्रमुख व्रत उनके लाभ एवं संक्षिप्त विधि विधान 

गणगौर तीज

यह प्रत चैत्र शुक्ल तृर्वीया को होता है। यह सोभागवती खियों का त्वोहार है। कहा जाता है कि चैन्र शुक्ल तीज को शिवजी ने पार्घती को सौभाम्य कर दिया था, पुनः पार्वती ने भी इसी दिन सम्पूर्ण ख्त्रियों को सौभाग्व वर दिया। इस दिन सौथाग्वदती ख्बिया मध्यान्ह तक व्रत तखती हैं। पूलन के समय आतु की गौरी बनाकर उनको सौभाग्व संबंधी सभी चीनें जैसे सिन्दूर, चुड़, मरावर (आलता) और नये बस्त्र वढ़ाती है। पंदन, पुण्य, अक्षत, धूप, दीप, नैबेद्यादि से विधिकत पूजन करने के बाद सुहाग की सामत्री अर्पण की जाती है, त्ब भीग लगाया जाता है और भोग के बाद कथा कही जाती है। कथा पूरी हो जाने के बाद व्रत रखने बाली सौभाग्यवती स्तिरिाँ गौरी का चना तुआ सिन्दूर अपनी माँग में लगाती हैं फिर केवल एक बार भोजन करके ब्रत समाप्र कर्गी है। इस व्रत का प्रसाय केनत सिलोयों में ही बाँट जाता है। इस तिथि को तौभाग्य रायन ज्रत री किखा जाता है जिसमें शिव पार्यती की पू जा होती है।

## वट अमावस

यह व्रह ज्लेप्ठ मास्स की अमावस्या को होता है इसका उहोश्य सौभाम्य का बंधन तथा पुत्न-पौत्र आदि की प्राप्ति है। साविन्नी और सत्यवान की कथा तो गसिद्ध ही है कि किस प्रकार खावित्री ने अपनी तपस्या के बत पर अपने पतिदेव को यमराज के पाश् से मुक किया। साविन्ती मारतीव पतिप्रताओं की शिरोमणि है। उन्ही की पुप्य स्मृति में यह ब्रत किया जाता है। इसका विधान यह है कि स्नान कर बद वृष के समीप में जाकर आचमन लेकर संकल्प करे। संकल्प का मुख्यद्येश्य आउन्म सीभाग्व है। बट के मूल में जल दान दें तथा वहीं सावित्री और सत्यवान की मिहु़ी की अथबा सोने की मूर्ति बनाकर पूत्ञा करें। पूला में विभोषत हल्दी, गँध, पुथ, अक्षत, ताम्मूल, कुम्मुय तथा सिन्द्र जढ़ाना जाहिये। रका सूत से चट को 108 बार लपेटना चाहिये। बट तथा सावित्री को नमस्कार कर पर आर्य और दीवाल पर हलट्दी तथा चंदन से वृक्ष का चिच्र बनाकर पूजा करें। व्रत करने बाली स्त्री को तीन रात तक उपतास करने का विधान है। बहु व्रत ज्येक्ड कुष्ज डिबोदशी को आरम्भ होता है और अमावस्या को समाइ्त होता है। अमावस्मा को तारा का दर्शन कर अर्घे दें, कथा सुनने के बाद प्रतिमा ग्राहाण को दान में देनी चाहिये।

## हरियाली तीज (स्वर्ण गौरी)

स्वर्ण गौरी ब्रत ध्रावण शुक्ल तृतौया को किया जाता है। कुछ लोग इसे ही हरिखाली या छोटी तीज भा कहते है। इस तिधि को ही सुक्त तुर्तीया का भी ब्रत होता है जो सर्व पाप के नाश्र के लिये किया जाता है। प्रात सान कर लेने के गाद संकल्य करना चाहिये जिसका मुख्य ध्येच जन्म जन्मान्तर में अधा सौथाम्ब, पुत्र-पीइ तथा थन की प्राप्ति है। इसके बाद गौरी जी का आवाइ फाना पाहिये और विधिपर्वक
बोइझोपचाह से प्रा कानी चाडिये। योल वम्तुओं हे षोइशोपचार से पूत्रा कानी चाहिये। सोलह वस्तुओं से प्जा की जाली है तथा सोलह प्रकार के पकवानों का भोग लगाना चाहिये। इस व्रत को सोलह जर्ष तक करना चाहिये फिन इसका उद्यापन कर देना चाहिये।

## कजरी (कजजली) तीज

यह तौहार भाक्रेद कृष्ण बृतीया को मनाया जाता है। मह र्ञियों का बड़ा मुख्य ल्बौहार है। इस दिन श्रिरी रवीन वस्त्र पहलती हैं और अपदे शरीर को आभवणों से सुस्जित करती हैं। अपने लावण्य को प्रदर्शित करने के लिये कोई भी उपाय नहों ठोडती। इसके उपलः्य में हाथ तथा पर में स्वियों मेंहदी लगार्ती हैं इस दिन स्त्रियाँ रात को जागरण करती हैं और रात भर कजली गाती हैं। इस त्यौहार के दिन स्तियाँ खूब सुन्दर-सुन्दर और चित्ताकर्णक करतियाँ गाती हैं। इस प्रकार से यह त्यौहार सानन्द समाष्त होता है। नागणंचमी के दिन स्वियाँ ब्रत रहती हैं तथा उस दिन मिड्टी लाकर उसमें ती वा गेहै बोती हैं। जहां इस मिद्टी के पात्र को घर में रजती है बहाँ दौबाल पर या पीक्य (पटा) पर भगवती की प्रतिमा बनाई जाती है। इसकी प्रज्ञा कर कनरी बोई जाती है। दुज की रानि में जागरन त्रथा कजली गाई जाती है और तीज को यह कजरी नटी या जलाशय में मिरा दी जाती है। इई भाई के कानों में लगाई जाती है और बह हनके बदले कुछ ग्रणन अवर्य देता है।

बहुला वतुर्थाी व्रत
वह ह्रत भाइपपद कुख्भ चतुर्थ को किसा जाता है। इस दिन युवतियां दिन भर इत्त रखली है और साबकाल चदी या जलाशय में स्तान कर बहुला (गाय) उसके इच्चों तथा सिंह की बालू की प्रतिमा बनाकर इनका फल, पुष्य आदि से विधिवत पूलन करती है। तदन्तर «हुला की कथा सुनाती हैं। जै का स तू तथा गुड शाम को खाती है। वह ग्रत संतान का दाता व ऐखर्य की बढाने बाला होता है। इस व्रत की कथा से बचन पालन एवं सत्य बोलने की शिका मिलती है।

हलबष्ठी (हर्छ)

 क्राता बलरम जी का उन्म हुआ था, उनका प्रधान आयुध हल था हल धारण के कारण इस म्रत का नाम हतषष्ठी है। हलषष्ठी ही बिग्द कर हरणठठ या लल्ही छठ के नाम से काशी में प्रसिद्ध है। यह व्रत पुत्र की कामना करने वाली स्त्रियों के लिये है। प्रात-काल स्नान करके स्विबाँ भूमि लीपकर तथा चीका पूरकर एक छोटा सा तालाब बनाती है जिसमें झइलेेरी, फांस तथा पलास की एक-एक डंटलों की बांधने से बनी हुंदे हणउड की किसी बस्नु में लगा हीती है तथा इसका विपिवत् पूल्तन करतो है। इनके नीचे शिव-पार्वती, गषेश तथा कार्तिकेख इन चार देलताओं की मूर्तियीं खनाकर धुप तथा नैवेद्य आदि के द्वारा प्जा करना चाहिये। इन चार देवताओं के पूडन मंत्र मिक्न-भिग्र है, इन्हीं के द्वारा हन देवताओं का पुज्ञन ज्ञाम्ब विहित छ: प्रकार के अज्न तथा मेबा नैबेद्य के रुप में दोवियाँ में भरकर अर्पण करना चाहिये। दिन-रात नें एक ही चार भोजन करने का विधान है। इसके पूर्ण विधान से मनुष्य प्रत्र, पौत्रादि ध्रन से समृद्ध होता है। इस दिन महुये के फूलों के साथ तिज्री चावल का भोजन करना चाहिये। जोता बोआ अन्न खाना मना है। इसी प्रकार भैस का दृथ, वही, मट्रा, घी के मोजन करने का विधान है। इस दिन पोई का साग तथा परखल खया जाता है।

## हरितालिका द्रत

यह क्रत स्त्रिवों के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है। यह परम सोभायय, पुत्र-पौत्र तथा सम्पत्ति देने वाला होता है। इसकी तिथि भात्रपद श्कल तृतीया में पड़ने के कारण साधारणत्तया स्वियां उसे तौजं कहती है। भगबती पार्षती का पूज्ञन ही व्रत का प्रधान अंग है। पार्वती भारतीव कन्याओं के लिये आर्सी है, गन्होंने अपनी कठिन तपस्या के बल, प्रागाड़ प्रेम, सदा स्थायी ऐइर्य तथा मृत्युंजय पति पावा था। स्तियाँ इस अ्रत से तौरी के अदर्श को अपना आदर्श मानती हैं और पति के कल्याण के लिये अपना सर्वं्व निछावर काने के लिये तैयार होती है।

इसकी विधि यह है कि उस दिन घर को साफ कर गंध धूप से सुसन्जित करों। नबा वस्त्र धारण करना इस व्रता में नितांत आवश्यक माना जाता है। घर में मण्डप सजाकर बालू के बने शिश और पार्वती की मूर्ति की स्थापना करों। उसका भलीभौति पूून करें। चन्दन, अक्षत, पुण्य आदि से पूलन कर निध्डान भोग में लमाबें। रात म्व गीत, निध पार्बती के खिषस में गाकर जागरण कों। कधा सुनने के उपारंत क्राह्यण को दान देबें और सीभागयनती स्त्रियों को सोभाग्य की चीजे (रोली, सिन्दूर, चुडी आदि) देवें। स्त्री को नियमपूर्वक उपवास ही रहना चाहिये। सहनर्शक्ति अनुसार उपवास पूरे तौर पर करें। फल, दूध आदि खाने में किसी प्रकार का हर्ज नहीं है। इसी व्रत के विधान से पार्वती ने भांकर को पति रुप में प्राप्त किया था, यह कथा प्रतिद्र है।

## महालक्द्मी वत

महालम्दी व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रार्म होकर आश्विन कुण्ण अष्टमी तक होता है। वह ब्रत सोलः दिन तक किया जाता है और इसी कारण काशी ये चह 'सोरहिया' के नाम से प्रसिद्र है। हलकर समाप्ति सोलहलें दिन अर्थांत्र आख्विन कुष्यन अष्टमी को होती है। इस क्रत के करने से मनोबोंछित फत की प्रापि होती है। इसके काने से अविच्छिन्न लक्ष्मी की प्रापित, पुत्न-पौत्रादि सम्पूर्ण ऐश्वर्य आदि की अभिवृद्धि होती है। भाप्रपद जुक्ल अष्टमी के दिन प्रातः काल नदी या कुँदे पर स्नान करना चाहिये। स्नान करते समय सोलह बार तक हाथ पेर घोना चाहिये। इसके बाद संकल्प कर व्रत का आरम्भ होंता है। इसके बाद सोलह पागे का सूत लें और उसमें मंत्र पदते हुये सोलह ग्रन्थियाँ लगाये। इस सूर की पूत्ता काके अपने दाहित हाय में प्रहणण करें और उलके चाद कथा का श्रतण करें। इए प्रकार सोलह दिन तक लमावार इस सूत्र का कराबर क्रमशः पूजा करते रहैं तथा कधा श्रवण करते रहें। सोलहबें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी को स्नान करके क्रती पूजागृह में महालक्ष्यी की यूतिं की पूजा घोडशोपच्चार वर्यों से करें। उसके बाद दाहिने हाथ में धारण किये गये सत्त को महालह्हमी के पास रख दें फिर कथा सुनकर ब्रत समाप्त करें। इस व्रत मैसोलह चीजों का विरोष महात्य है। महालयकी के सोलह नाम है। अरः सोलह प्रकार मिप्ठान, फल, भोजन आदि से भोग लगावें। सोलह ग्राहणों को भोजन कराबें। सोलह दापक आये के दीप में सोलह्ह बत्तीवाली दीप को जलावे और रात्रि में जागरण करे। इस व्रत का उय्यापन सोलह वर्ष के उपरांत होता है। शी सूक्क का पाठ करना विशेष फल को देने वाला होता है।

## जीवितपुत्रिका (जिउतिया)

यह प्रत अरिबन कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। इस क्रत्त को वे स्विर्याँ करी हैं जिनके पुत्र है। यह ब्रत पुत्र के दर्घायु होने के लिये किया जाता है। इसका विजन यह है कि स्त्रियाँ प्रात काल स्नान करती हैं।

संध्या के समय ल्निवाँ सुत की बनी जिउतिया पहनकर कधा सुनती है। बहलन-ली खिया सिने की जिउतिया
बनाकर पहनती है। इस दिन बे बिना जल के हहती हैं और दुसरे हिन प्रात:काल भोजन करती हैं। इसको करने से लड़के दीर्घायु होते हैं। बदि कोई लड़का बड़े भारी खतरे से बच जाता है तो लोग कले हैं कि इसकी माँ ने खर (खड़ी) जिडक्तिया की थी। स्त्रियाँ जिडतिया को बहुत-सी कथारें कहकर उसे पहनती हैं।

महालया (पितृपक्षा)
आखिन मास की कृष्ण पक्ष की अभावस्या को 'महालया' कहते है। आंखिन मास का कृष्य पक्ष 'पितपक्' के नाम से पुकार जाता है अ्योंकि दून दिनों में परे हुखे फित्रों के लिबे तिलांजलि देकर तथा उनकी मृल्यु तिधि के दिन ग्राह्मण सोजन करा कर पितरों की तुप्ति की जाती है। गस 'पितुपक्ष' को कुछ लोग 'पितपपख' भी कहते हैं। उत्तरूदेश के पश्विमी जिलों में यह 'क्लागत' के नाम से बोधित किया जाता है। प्रयेयेक मातृ-पितृ विहीन गृह्स्थ को वाहिवे कि अपने माता-पिता तथा अन्य पितरों को तिलांजलि दें तथा जिस तियि को वे मरे हों उस तिथि को उनका आद्ध कर ब्राह्यण भोजन करायें। स्टृतियों में लिखा है कि खो मनुष्य पित पूजन अर्थात् श्राद्ध करता है वह आयु, पुत्र, सश, कीर्ति, पगु, सुख, धन और धान्य को प्रप्त करता है।

## शर्दीय नवरात्र

आध्विन शक्ल प्रतिषदा से नवमी तक शारदीय नबरात्र के नाम से प्रसिद्ध है। नबरात्र के सभी दिन बड़े ही पविन्न माने जाते है उसर इन दिनों दुर्वा का पाठ और पूज्ञ सर्वंश बड़े नियमित रूप से होता है। दुर्गा के पज्जा के निमित प्रतिपदा को जो घट स्थापना की जाती है उसकी विधि इस प्रकार है - प्रातकाल में तेल लगाकर म्नान करके नवरात्त ब्रत का संकल्प करें। आएम में किसी पविन्र स्थान से मिही लाकर, उसकी पेदी बनाकर उसमें चौ, गेहें बो दें। उस पर बथाम्वामथर्थ सुवर्ण अादि का कलश स्थोपित करें तथा उस कत्ता पर सोना, चौदो, तौक्षा, मिट्ठी अथवा पत्थर की देंी की मृत्ति बनाकर स्थापित करे। भगवती का आवह्ड करके आलन, पाध, अर्घं, आचमन, स्नान, वस्त्र, अलंकार, गंध, अक्षत, पुण्य, धूप और दीप आदि द्रव्यों से पूजन करना चाहिये। इसके बाद थूप, दीप, नैवेया ताम्बूल, फूल और आरती करके प्रदक्षिणा कर ऋल्तिक् का जरण करें और कुमारी पुजन करें।

कन दिनों में एक कल्या के पूजन करने से पेश्नर्य की, दो से भोग और मोक की, तीन से थर्म, अर्य और कर्म की, चार से राज्यपद की, पौच से विध्या की, छ: से अट्क्म सिद्धि की, सात से राज्य की, आठ से सम्मदा की और नी से पेथ्वी के प्रभुल्व की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्र में कुमारी पूलन अवश्य करना चाहिये। प्रतिपदा को घट स्थापना काने के पर्चात् दारमी तक नित्य प्रति दुर्गा का पाठ करना चाहिये तथा जप, देवी भागबत् श्रवण करते हुये उपबास या एकभुक्त एना चाहिये।

## कर्या वौथ (कस्क वतुर्थी)

यह गणेश करवा चौच व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किया आता है। इस प्रत के करने से अखण्ड सौभाय पुत्र, पौत्ञादि और अतुलनीय यश की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाली स्वी कों चाहिये कि बह प्रता काल सान करने के बाद प्रत का संकल्प करें। इसमें शिद-पार्वती, गणेड एवं स्वामी कार्तिकेल चंत्रम की मूर्ति बनाकत इनकी पूजा बोड़ोपचार से करें। पूउ्रन के घश्चात् ल्राहणों की पूवों सें भरे हलये तॉदा या मिद्यी के बर्तनों का दान करें। चन्त्रमा के उदय हो जाने पर अर्घ्य देकर कहानियाँ सुनें। इसके बाद त्रन करने वाली स्त्री पारणा करें।

## अहोई त्रत

पह व्रत कार्मिक कृण्ण अष्टमी को होता है। इस दिन लड़के की मो ब्रत रखती है दिन भर उपवास सखा जाता है और संध्या को सब प्रकाह की कच्ची रसंईई बनाई जानी है। संध्या में दीवार पर आठ कोष्डक की पुतली बनाई जाती है। उसी के पास साही के बच्चों की और साती की आकृति बनाई जाती है। जमीन पर गोदर से लीपक्त या स्वच्छ स्थान पर कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद विधिवत कलश पूलन के बाद अष्टमी का (जो दीजात पर लिख्डी हुई रहती है) पूनन होगा है तथा दुय-भात का भोग लगाया जाता है और कथा सुनी जाती है। इसे अहोई अप्टमी का ब्रत कहत्रते हैं। गुजरात में अहोंड ब्रत मनाया जाता है। उसदिन चन्द्रम का उद्य अप्टमी मे होता है।

## भाई दोज

भातृ द्वितीया जो भाई दूल के नाम से भी लोकतीिय है। घत व्रत कार्तिक हुक्ल व्विवीबा को होता है। इस ब्रत का थ्येय भाई और बहिन का मेल है। कहीं मी माई रहता है, उस दिन बहन के घर अंकर मोजन करता है। इस प्रकार बहन अपने भाई की पूत्ञा करती है। भाई और वहन में स्वाभाविक ग्रेम होना चाहिये। इसकी

## प्रदर्शित करने के लिये एह दिन रखा गबा है। <br> सूर्य षष्ठी (डाला छळ)

यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की पष्डी को होता है। यह विशेषकर डाला उड के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि सब वस्तुयें एक डाल में पूर्जा के लिदे रखी़ जाती है। यह व्रत पुत्र के हो जाने पर उसकी दीर्घायु के लिये फिया जाता है। इस ख्रत को करने खाली स्वियों को पंचमी के ही दिन एक बार बिना नमक का भोजन कतना पहता है। दूलरे दिन पष्डी को स्त्रियों चिना जल के दिन भर रहती है, उस दिन संध्या को अर्ष्य दिया जाता है। स्वियो विविच प्रकार के फल, आर्यल, केला तथा मिठाई पूजा के लिये ले जाती हैं। घाट पर बहॉं सब त्वियो गीति गाती है और फित कुछ रात बीतने पर घर लौटी है। उस दिन रात भर आगरण कर गीत गाती है, फित दे माट पर आती हैं और नदी या तालाब में सान का गीत गाने लगती हैं। गीत का विषब सूर्य का शीज्र गना ही रहता है। थे प्रार्थना करती है कि संसार फो प्रकाश देने चाले सूर्य लनारे अर्ग्य को प्रहण कीजिये। सूर्य भगवान् के उदत होने पर दूध से अर्ण दिया जाता है, तब यह श्रत समाप्त होता है। हल क्रत में संध्या के समय षष्ठी में अर्च्य दिया जाता है और प्रात:काल सप्तमी में। इस कारण इस व्रत में कई दिन तक बिना जल का रहना पड़ता है, इसतिये यह बड़ा कहिन व्रत है। इसके करने से भगवान सूर्य प्रसन होते हैं और क्रतियों को आरीवर्द देते है जिससे उनकी मनोकामना पूरी होती है।

## प्रदोष व्रत

यह व्रत शिबजीं की प्रसज्नता ओर प्रमुत्व की प्राप्ति के प्रयोजन से प्रत्येक मास के कुण्ग और गुक्ल दोनों पस्षों में प्रदोषकाल की त्रियोदर्री के दिन किया जाता है। शिव पूज्ञ और रात्रि भोजन कें अन्रोभ से इसे प्रदोव कहते है। इसका समय स्र्यास्त से दो घड़ी रात हीतने तक है। गो मुतुप्य प्रदोष के समय परसेख्चर (सिखर्जी) के चरण कमल का मन से आभ्र्रय सेता है उसको धन-धान्य, पुत्र-पुत्ती, बन्यु-बान्ध्व और सुख-सम्पति सदैव बढ़ती रहती है। यदि कृष्णा पक्ष में सोम और ग़ुक्ल पक्ष में शनि हो तो उस प्रदोष का बिशेष फल होता है।

## सत्यनारायण वत

एस व्रत के लिये किसी विशोष दिन और किशेष स्थान की आबर्बकता नहीं होती, किसी भी शुभ दिन को इसका अनुष्ठान किला जा सकरा है पर्तु चिशेषकर वह ग्रत एकादती और पर्णिमा को किया जाता है। पहिले आरम्भ में बिज गांति के लिये गपेश जी का पूजन किया जाता है। अनन्तर विण्ण भगवान का विधिबतु पूउन तथा अर्चन किया जाता है। भगवान का षोडशोपचार से पुजन करना चाहिति। प्रसाद के लिदे फल, आटा का चीनी मिश्रित चुर्ण, मिष्ठान आदि रखना चाहिये। पू ज्ञन के अनन्तर कराना सुनें और रक्ा सूत्र धारण करें एवं ं्रसाद ग्रह्रण करें और उसे मित्रों तथा सम्बंधियों में बर्टें। चिना दक्षिणा का यज्ञ निफ्मल होता है। अवः कथा वाचने वाते क्राक्षण को ब्थारात्ति दक्षिगा दें।

## एकादशी व्रत

समी तीर्थों में प्रधान, विध्ननाशक, सिद्दिदायक होती है एकादती। सनातन घर्मानुयारी हिन्दुओं में एकादर्शी के ब्रत की बड़ी महिमा है। सह स्वीधिक लोकख्रिय व्रत है। बों सो स्ती और पुरुष दोनों ही इसे करते है, किन्तु पुरुषों की अपेक्षा स्त्रिद्यों में इसका अधिक प्रचलन है। एकादर्शी महीने मैं दो बार आती है। एक कृष्ण पष्ष की एकादशी और दुसरी गुक्ल पक्ष की एकादश्शी, टोनों एकादर्शी का महत्व एक-सा है।

खैष्वय लोग द्वादर्शी युक्त एकादर्शी को व्रत रखते थे और स्मार्त लोग दूर्मी उुक्ड एकादर्शी को, किन्त सिद्धांत रुप से यह उद्य ख्यापिनी ली आर्ती है। एकादर्शी में दो एकादशियों को निर्जल रहने का विरोष फल है। एक ज्येप्ठ शुक्त एकादर्शी जिसे निर्जला एकाद्शरी भी कहते है और दूसरी कार्तिक गुक्ल एकादशी, जिसे प्रनोंयिनी एकादर्शी कहते हैं किन्तु अन्य एकादशियों में फलाहार करना चाह्तिये। केवल सूर्योस्त के पूं्ड एक बार फलाहार करने का विशोष फल है।

## गणेश चतुर्थी त्रत

इसे संकष्टा चत्रुी व्रत मी कहते हैं। यदि निकट नविष्य में किसी अमिट संकट की शंका हो या पहले से ही संकटापज्न अवस्था बनी हुई हो तो उसके निवारण के निमित इस ब्रत को करना चाहिये। यह ब्रत सभी महीनों नें कृष्ट चतुर्थी (चंदोदय व्यापी) को किया खाता है।

## बोडशोपचार

इसमें सोला प्रकार के पूजन-उपचार अताये है। से सोलह उपचार इस प्रकार हैं - आसन, स्पागत, अर्घ्य, पारा, आचमन, मघुपर्क, सान बस्त्र, आभरण, सुगंध, पुष्प, धूप, दोप, नैबेद्य (अन्न भोजन), माल्य, अनुलेपन (चन्दन, माला आदि) और नमर्कार।


ए.सी. से भागता है मीटर परीी. के उप्वोग से विलता मोट तेज एकार
 सकाई कलने एवं पर्मी. उपयोग के समय

 में कमी लाई जा मकती है। मकन में फालन जल वही विलली नो बंद कर पैसा बचायें। वर्षा और किचन जल व्यर्थ न बहने पाये, करिये कुख ऐसें जतन, ये धरती में ही समाये।


2548 ब्रूई रात मे मिंद का। ता. $=$ को हो $418 Y$ प्रात दि से कन्या का। ता. 4 को

 को १२19६ रात से कुभ्भ का। ता. ₹० को $ष 19 ₹$ रात अंत से पीन का। ता.
 चन्द्रमा रहेगा। अपने घर के एगीये में फल-वद्यी के जीये अवशश लगायें।

संवश् 2529

 99120 हात से ता. १७ के 9015 दिन तका ता. भह को झ1 $4<$ रात से ता 20 के अ190 दिन तका तारीख २२ को $१ २ 1 \mathrm{~V} 9$ दिन से पर1इ७ रात तका गुक, गुक्त तारा - पूर्ब दिशा में उदित। "मच्ठर के काटने से गचें।



रा.शक सं. 1944 रा.ज्येष्ठ 11 से रा.आपाढ़ 9 त्क
(ला. 22 से ग़ी आपा आत् प्रासे) 22 बंगला सन् 1429

 कुपया सुझाव भेजें
अपने हम पंचांग करे




याददाशत 4

## 

# मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है <br> प्रेषक - ऑॉ.रवेश कुरिया (मानसिक रेग विशेषतन) मुख़ चिकितसा एवं स्वाम्थ्य अधिकारी, बबलपुर मो.न. 7509484909 

 कीमारिया मी होंती है। मन की सॉमारी का इलाइ परिवार के सदस्यों की जायरकता पर निर्भर है क्योंकि जिस मरीज को मन की कीमारी होती है उसे अपनी बीमारी का पता ही नहीं रहता। ऐसे सें परिवार की भूमिका अहम हो जाती है। अगर परिबार के सदस्य मरीज को मनोघिकित्सक के पास ले जाने में देर करेंगे तों मर्ज़ बत्ता ही जाखेगा जिससे अन्य नुकसान जैसे - आत्महत्या, व्यापार में घाटा, नौकरी से कुदी, ज्ञाड़े आदि का सामना करना यड सकता है। मतोरोग प्रेत, बला नहीं हैं अतः ज्याड़-फ़ूक के चक्कर में समया खराब न करें।

## डिप्रेशन (लम्बी उदासी)

सामान्बतथा सथी ब्यक्ति विछ्होह अथवा ल्रानि से उदास या दुज़ी हो जाते है हैंसे समे-संबंधी की मृत्पु के पश्चात, कर्जां, कोई आर्थिक हानि होने पर, नौक्की न मिलने के कारण, चलता क्यापाए खंद हो जाना या पीीका में असफल हो जाने के फारण, वीसारी, मूत्वु या अन्य कोई भय, पारिवारिक आवावरण इत्यादि। पर्त्तु यह उदार्मानता परिस्थिति के अनुसार ही होती है और समय के साथ-साथ जीर-षीी समाप्त सो जाती है। यदि यह उदाली बहुत समय तक बनी रहे तथा ब्यतिक के कायों एवं पारिखारिक जीबन को प्रभाषित करने लगे तब इसको डिडेशेन कहते हैं।

कुछ्छ क्रत्तियों में विटार्मिंस की कमी या अन्द दूरो तोग जैसे धाबराइड हारमोंस, बढ़ी हुई शुगा, नींद की रमी, द्वाई का असर, नशा से भी ड़ोर्रेश़न की स्थिति बन सकती है परन्नु कभी-फभी मस्तिष्क के कुछ यसाबन की कमी भी डिर्रेशन का कारण होती है।

## डिप्रेशन रोग के प्रमुख लक्षण

विप्रेशन में ब्यक्ति र्येया उदास और निराश अनुभव करता है। वह अपने भखिष्य के बारे में उत्माइ्हीन हो जाता है, हैंतना भी मूल जाता है। उसे बार-बार हलाई आने लगती है। कई बार रोगी अपने आपको अर अपने जीवन को भार सम्बने लगता है जिसके फलस्वरूप उसमें आत्महत्य की प्रवृन्ति भी करी-कमी उत्पन ही जाती है। इन्हे किसी से मिलना उुलना पसन्द नर्तं रहता, किसी भी काम में मर नहीं लगता या बार-बार गलतियो! सेना और इनकी खाने पीने एवं घनोरंगन की भी इच्छा कम हो जार्ती है। इस रोग में बहुणा व्यकि अपने आपकों विलकुल बैकार, असहाय त्रथा कर्मी-करी अप्ने को अपराधी भी समझने लगता है। कुछ रोगी तो यहाँ तक निराश हो जाते है कि ऐेसा सोचने ल्याते है कि जो कुछ भी उनके परिखार में कुरा हो रहा है वह उनके ही कारण है। जन्हें नित्ध के छोटे-छोटे काम करना पी भारी लगने लगता है जैसे - नहाना, कपड़े साफ करना या खाना बनाना आदि। उनकी नौंद कम हो जाती है। पीर्य्यिति रन्य कितेशन में रात को देर मे गौद आती है और अफारण डिश्रेनन में सुबह नौंद जल्दी दूट जाती है। इसके अतिरेक मूल क्म हो जाती है तथा बजन घट जाता है। उनकी सरमी इच्छयों क्म हो जाती है और थकान की भावना बनी वहली है। चाल भी सुस्त हो जाती है, शरीर के किसी भी भाम में दर्द अथवा क्योोरी महतास हो सकती है। रोमी कड़ं बार इतना निराशा हो आाता है कि वे विकित्मा नही कराना चाहते क्योंकि खह बह समझके लगते हैं कि विकित्सा में किया गवा क्यय भी ख्यर्थर्ट होगा। उन्हें अपरे ठौक होने की सम्याबना नही लगती।

उपरोत्त सभी लक्षण हु टोगी में नहीं पाये जाते हैं। आपर किप्रेशन हलका होता है तो लक्षणों की तीक्रता कन होती है और रोगी केवल अपने आए में उदासी महनूस करता है। यदि डिपेशेन तीव्र होता है तो उपरोक लक्षण अधिकतर पाये जाते हैं तथा अत्याधिक दिपेरेन होने पर रोगी घाना-पीना छोहे देता है और बुत की तहा हो जाता है और उसी तरह चाल भी धीमी हो जाती है।

किप्रेशन के रोग वंशानुमत की हो सकते हैं और स्वतः ठांक मी तो सकते हैं फिर भी मनोश्रिकित्लक से सलाह लेना ही उचित है।

## मेनिया (अति उत्साह)

कुछ गेगियों में मस्तिफ्क के कुछ सात्रन बढ़ जाते हैं नस डिप्रिशन की जियरित्य स्थिति पैसा होती है जिसे मेनिया क्रते है।

मेनिया के मुख्य लक्षण निम्न हैं
इसमें ोोगी अत्याधिक प्रसन व उसाही हो जाता है। उनके दिमाग में चई-नई योजनादे बनती रहीी हैं और वहुत अल्दी एक बड़ा अनार बनने का प्रयास करने लगते है। विचारों की तेजी के कारण वह विभिज्र प्रकाए के सखे कान करना प्रारम्भ कर देता है किन्तु किसी मी करम को ठीक छंग से सम्मन्न नहीं कर पाते। इनको इहुधा यहु प्रम हो जाखा है कि चह बहुत बड़े वेता का ग्रभावज्ञाली व्यक्ति है और समझाने पर थी इस बात को नही मानते है कि बास्तब में ऐसा नहीं है।

जोर-जोर से बाते करने ल्गते है, वै अत्याधिक खुचें करने लगते है। रंग-विंगे और नये कैशन के कपडे पहनना पसंद करने लगते है। अत्यापिक और धारा प्रवाह में बोलते हैं जिससे बहुधा इनकी ज्ञात भी समश्रना भुख्किल हो जाता है। यत होंों-भाबरी का भी प्रयोग करने लगते हैं।

उनकी नाँद रमम हो जाती है, बहुधा रात को एक-दो घंटे ही सोते है और जब सुवह दो-तीन बजे गठ जाते हैं तो उसी समब से घर बालॉं को उने के लिये उत्लाहित
करते हैं। बे एक स्थान पर स्थिर नहों केठ सकते, हैमेगा

बलते-फिकते रहते हैं। सङ़क चलते लोगों से मी बाति करने लगते है। इनकी इ्च्छायें बढ़ जार्ती हैं और विना सोंचे-विच्चारे किसी से मी गलत व्यवहार कर सकले हैं। यदि इकको किसी भी कार्य कने से रोका गादे तो बह अव्याधिक फ्रोधित हो जाते हैं और माए-पैट भी करने लगने हैं। भूष बढ़ जाती है परन्डु बहुधा ये इतनी उत्तेजना में रहले हैं कि इन्हे खाने का समय ही नही मिल पाता जिस वनह से यह लोग चिड्डचिड़ाते रहले हैं।

## मानसिक रोगों की उत्पत्ति के कारण

डिडेशन रोश अधिकतर वशानक्रम के प्रभाव के काज होता है। जमह आवश्यक नहीं है कि रोगी के निकट संबंधियों में कोई इस रोग से पीड़ित हो लेकिन बहुधा इस प्रकार के रोग उनके संबंधियों में मिलते है। वंशानुक्रम के कारण दन गोगियों के मसिप्क में कुछ विशेष रसाबन स्वतः पटते या बढ़ते रहले हैं। जब यह रसायन घटले है तो जिश्रेगान हो आाण है। कुछ समब परचात् यह रसायन स्बतःः सामान्य भी हो जाते है। अतः यदि इस रोग की चिकित्सा भी न की जावे तो रोगी स्वयं लामान्य हो जाता है। बदि यह रसायन बढ़ जाते है तो मेनिया हो जाता है और यह मी कुछ समय पश्चातृ स्वतः ठींक हो जाता है। कुछ रोनियों में यह रसायन केबल घटते ही है और बदते नहीं हैं। ऐसे में बार-धार हिपेशन रोग होता रहता है।

## मनोचिकिस्सक से सलाप्ह जरुरी

मेनिया के रोग चंशानुगत मी हो सकते है और स्यतः ठीक मी हो सकले हैं फिर भी निम्न कारणों से पनोचिकिस्सक से सलाह लेना ही उचित है क्योंकि मेनिया का ोोरी भी तोग होने के समय व्यर्थ के झागडेफलाद, फिजल खर्ताँ इत्यादि के कारण स्वयं को एवं अपने संवंधिों को अत्याधिक नुक्सान पहुधा सकता है। इसलिये इन रोगियों की मनोचिकिस्सक से समब पर विकित्सा कराना या सलाह लेना अत्पंत आवस्यक हो जाता है।

## स्किजोफ्रेनिया

स्पये $य$ सरीज के सोच विचार, मन और यास्तबिक परिस्पिति को महसूप करने में अन्तर आगा है। उन्हं कानों में आवारें आती है, दिसके फलस्वहूप के बुद्धुदाते हैं, हैसते हैं बा रोंते हैं। लोगों कर, पली पर या पड़े़री पर श्रक क्यना, उपने आए में खोये रहना, घर से बाहर न विकलना। कुण मरीज अधिक पूला पाठ करते हैं या एकही स्थान पर मंटों खड़े खहते हैं, उन्हे नीदि नहीं आती है तथा खाने-पीने, नहाने-धोने की सुध नहीं क्रती है।

उपच्चर - इस रोग का उपचार मनोंबिकित्तक की वेडरेख में सीं्र करखाना चाहिये। ऐसे ोेगियों के झलाग में जा भी लानखाही नहीं होना चाहिये।

## ऐंक्ज्याइटी (घबराहट)

इस रोग में रोगी को लगयग हर समब एक प्रकार की घघराहट बनी रहीी है। विमिक्रि प्रफार की चितायें और भव अनुपब होंत रहते है, गसे कुछ कुरा हो जाबंगा या विपति आ जायेगी। इस प्रका की मानसिक स्थिति कर्ई सप्ताश् तक हनी हह सकीी है। यदि यह लक्षग कुछ ही एमय तक रहे तो इसे रोग की संश्रा नहीं देना चाहिमे। कभी-कमी यह र्वीमारी कुछ विपम परिस्थितियों में उ्पत्न हौ जाती है, परन्तु यह खिना किसी विशेष परिस्थित्टि के मी उत्पज्न हो सकती है।

र्रोग के लक्षण :- (1) घन्माहट एवं घेचैनी (2) भविध्य के बारे में बिन्ता (3) नींद देर से आना अथवा बार-बार दुट जाना (4) ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई अनुमब करना (5) मौससेशिश्यों में तनाव होना निसके कारण सिर दर अधया शर्टर के फिसी भाग में दर्द अथवा कम्पन होना (6) दित धड़कना (7) पेट में जलन सी महसूत होना (8) मैंह सूख्बना, इत्वादि।

उपरोत्त लक्षज कम का ज्यादा मात्रा में हल समब बने खहते हैं, कमी घट जाते हैं और करी बढ़ आते हैं।
रोग का कारण :- यह रोग प्राज्य उन क्यतिलों को होता है जो बवपन से ही कुश अपरिवव होत है और छोटी-छोटी बातों में घबरा जाते हैं। जब अन्हं कुछ विषम पररस्थितियों का सामना करना पक्षा है तब यह घवराश्ट लगातार बन्नी रहती है। करी-करी यह रोग स्विर ग्रक्तित्च के लोगों को भी हो सकता है यदि उन्हें बारबार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े। कुङ दवाइनों के दुख्यमाव से गी यह बीमारी हो सकती है।

परिपम्व व्वतित्व वाले लोगों में उैसे ही विष्म परिस्थिति समाप्त हो जाती है और रोग स्यम। समाप्न हो जाता है जबकि अपरियक्य व्यक्कित्व वालों में सरित्यित्रि के अनुछार रोग घटता-बहुता रहता है जोर चहुधा एक दर्वंक्लालिक रूप ले लेता है।

उपचार :- इल रोग की चिकित्सा में साइकोर्थेपी (मनोचिकित्सक परामर्श या काइंसिलिल) मुख्य है

च्रिसके द्रारा मरीज को दृढ़ करना और छोटी-छोटी वातो की चिता से दूर हटाना ओर पारिवारिक सह्वोग बढ़ाने के लिये घर के अन्व सदस्यों को भी इस रेंरी में शामिल करना किन्तु घबाहाहर दू करने वाली औपधियाँ (द्रैस्यिताइनस्स) भी इस रोग की चिकिस्ता में काफी सहायक होती हैं।

यह अंषधियाँ घब्याहट को दूर करती है असतिये इन्हें सेने के बाद ब्यक्ति अच्छा महसूस करता है। औषचि केयत विक्तितक के परामर्रा पर ही लेना चरिश्ये तथा इ्नलकी मात्रा स्पयं घटानी या घड़ानी या घंद नर्ती कटना धारिये अन्यथा दवा की आदत पड़ सकती है या रोग प्रुन उघर सकता है।

उपरोक्क के अलावा इन औषधिवों का इरीर के अन्य भागाँ पर कोई अधिक बुरा प्रभाव नहीं होता किन्दा औपधिर्यों के लगातार सेवन से व्यक्ति की एकम्याता एवं कार्वसमता पर प्रभाब पड सकता है।

## पेनिक डिसआर्डर

एकएएक घघराह्ट अक्तर उन लोगों को होती है जिन्ह ऐंकज्याइटी रोम है किन्तु कमी-कभी उन लयोगों को यी होती है जिनमें पहले से ऐंकन्नाभटी रोग न पल हो। स्तमें ब्वक्ति एकाएक वह अनुभव काने लगता है कि बह अल बचेगा नहीं और उसे कुच हो आयेगा। हाथ-पर उण्डे पड़ जाते हैं अत्याधिक पसीना आरे लगता है और बतुणा ऐसे टोगिबों को हाटं अटैक का ोोगी समझ़ लिया जाता है तथा उन्हु हदय रोग विशेष्त के पास्त ले जाया ज्ञाता है। वह अयस्धा लगभग आधे घण्टे में स्वतः समाप्त हो ख्यी है। इस प्रकाए की तौव्र घबराहट पेनिक हिसआद์र) कुछ रसायनों के एकाएक जर्रीर में बढ़ जाने के हारण होती है।

नाँच - यदि इस् प्रकार के लक्षण परली धार लें तो एक वत अच्ये पिकिस्तक ग्वारा जाँच करा लेना आवश्यक है, गिससे कोई विशेष स्राीीरिक रोंग होने की सम्भावना की समाप्न किया जा सके। पस्नु हर बार इस प्रकार की घ्वराहट होने पर नेे-नये चिकित्सक को पामर्श करना अथबा बार-द्या जाँच करने से कोई लाभ नहीं। है। इस प्रकार की जाँचों मे रोगी के मन में एक प्रकार का रोग भय उत्पन्न हो जाता है और वह पूर्जता अत्मबिश्यास खो क्रैठता है। यह कमी-करी उतना बद जाता हैं कि ऐोपी ऊकेला घर से खाहल जाने में भी डरने लमाता हैं और उसमें काइर जाने का भग कन जाता है। इनलिखे यदि तीव्र घयापार के अरंक बार-चार हो रहे हों तब इस प्रकाए के रोगी को कुछ लिशोष एकार की औषधियाँ दी जाती हैं जिससे घबराहट होगा बंद हो जाती है।

फोबिया (अकारण भय)
उब व्यक्ति किसी स्थान, परिस्तिति अधधा वस्तु से अकरण अल्याधिक भय अनुभब करने लगे तः इस मानसिक स्थिति को फोविया कहते है। इन परिस्थितियों में सापारण व्यत्ति को इलना भय नहीं लगता। उदाहरणतया घंद ज्ञाह का भय, तफट करने का भग, घर से बाहर जाने का भय, 末ंचाई से भख, जन्तुओं से भय ऊसे काकरोच, मकदी, छिपकली, चुहा इत्यादि।

रोग का प्रभाय - व्यक्ति को जिस बम्तु अथना र्पिति से फोचिया होता हैं और उसे जब की उस स्थिति या बस्तू के खम्पर्क में जाने की सम्भाबना होती है तभी उते च्यराहट अनुभव होने लगती है। कभी-कभी यह घघराहट झतनी बढ़ जाती है कि व्याति उस स्थिति से बचने का लगातार प्रयास करने लगता है। उदाहरपरारा, किसी को यदि यात्रा का भय हो हो जैसे ही उस्तकर कहीं बाहर्र जाने का प्रोड़ाम घना है तभी से उसे घबराहट होने लगती है गो कि आते फे समय तक इतनी बड़ ज्ञाती है कि बहुथा उसे अपने आते का प्रोप्राम निरस्त का देता अछ़त है। इस प्रछार फोविया से ग्रहिव च्यकि फोबिक स्थिति से बचने के प्रयास में अपने डीयन को बहुत संकुवित कर देते हैं।

इलाज :- फोंबिया की चिकित्ता के लिखि औपधियांख सायकोधिरेपी दोनों का प्रयोग बत्तत अधिक लाभदाइक है और अधिकतर रोगी डीक हो जाते है।

## ओबसेशन (फालतू विचार)

इस रोग में व्यक्ति के द्रिसाग में कोई एक विचार वार-बार आता रहता है। खह यह जानता है कि यह द्वि्यार यलत है फिन्तू तब भी वह उसे हटा नहीं पाता। उसे ऐेसा लगता है कि आगर वह ऐेसा नही नोचेगा तो कोई अनहोनी घटना दा कुछ युप हो नारेगा। बहुपा बत विचार रोगी को कुछ पिशेष कार्य पी बार-बार करने को चाथ्य करा हैं और अगर वह यह कार्य न करे तो उसे बहुत उताज़न व परेशानी होने लगती है। उदालकण के लिये कईं बार च्यकित को यह अनुभव होंने लगता है कि उसके हाय-पे या कपज़ों में गंदकी लर्गी है और उसे बार-बार वहाना वा सफाई करना पड़ता है लंकिन यह

सब करने के उपरांत भी उसे यंका बनी रहती है कि सफाई हंग से नर्ं हो पाई है। इस ग्रकल से वह अपना नर्भी सनय इन्षो कार्यों अयवा विचारो में क्यतीव कर देता है जिससे ऐसे रोगिबों का जीवन बहुत कर्ट मत हो जाता है। कर्ड बार इन रोंगियों के दियाग में अप्य शब्द गंटे लिच्चार या देवी-देवताओं के लिये अपमान जनक बाते आने लगती हैं। यद्यपि रोगी जानता है कित ये विधार पूर्णष्या गलत है लेंकिन ये व्रिवार उस्स बहुत अधिक प्रेशान कर देती है। ऐते रोगा आत्महत्या की सोचने लगते है या कर बैतते है।

उपथार :- इस रोग की चिकित्सा में साइकोटेयेपी काषी प्रभावी होती है। साइकोयैरेी के द्वारा शने:-शानि: रोगी को अपने रोग के बारे में समुचित जानकारी देने के उपरांत उसके मानसिक तनाब को कम बलने की प्रक्रिया समझा़ाई जाती है तथा उसे लिखाया कता है कि वह अपरे विचारों तथा सोच के प्रति कैसा ब्यनहार करे ताकि उसकी उलझलों य त्रनाय में कमी आा स्के और उन पर वह पीरे-पीरें अपना नियंत्रण कर सकेगा गदोप्यांत कुछ मनौवेझानिक तीक्षै द्वरा ऐोमी के ख्यक्तिल्य में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास भी किया जाता है जिससे कि बह इन विलारों से अनने आपको मुत्त कर सके। इस ऐोग में कुछ औधधिराँ दी जाती है खिनसे यदि रोगी पूर्णतया ठौक न मी हो सके तो भी उसका जीवन कुछ हदद तक समान्य हो जाता है।
हायपोकोन्ड्रियासिस (रोग भय)
कुछ रोगी शरीर के विभिन्न भागों में कमडोरी अधबा दर्द की शिकायत अब्सर करते रहते है अयवा ये अनने इद्व, पाचन क्रिया या श्वास क्रिजा आदि के सुथारू कप से न होने के बारे में सदेव आरांकित एलते है अबकि भली-भौति परीक्षण करने पर मी उनके किती अंग में कोई खराबी नहीं मिलती है। इस प्रकार के रोग को हाबपोकोन्द्रियासिस कहा जाता है।

श्रेग लक्षग :- यह रोगी निम्न में से किसी भी लकण को प्रदर्श्रित बर सकता है -
(1) हद्य टोग का भब-खाती में दर्द, दिल का धडकना इल्यादि (2) स्वास क्रिरा टोंक से ने चलने का भब (3) मौंस्त पंशियों में दर्द (4) सिर में दद (5) कमझोरी एं बजन का 7 जक्ना (6) चर्म संबंदी रोगों के होने की आरकंका होना ( 7 ) पेट में दर्द रत्ता और पखाना ठीक से न होना।

ऐसे गेगी बार-थार विक्तित्सा हेतु नये-नये डाकरसों के पास जाते रहो है। प्रारम्भ में ती हर चिकित्सा से आरान मिलता है परन्नु कुछ समय पश्वात् रोग पुनः वैंसा ही हो जाता है। इन रोंमियों को बह दृत विश्वस्स रहता है कि उन्हें कोई गम्मीर बीमारी है और उंक्टर उसे समझ्र नहीं पाते हैं।

उपचार :- यदि इ़स रोग की चिकित्सा आघ्य ही की आरे तब इसे ठीक किया जा सफला है। जब कल रोग बहुत समय तक घना रहाता है तब इसके ठीक होने की सम्भानना कम हो जाली है। इस रोग की विकित्ता में सर्वंश्रयम वह आवश्यक है कि रोगी की मली प्रकार जीच करने पर जब यह स्पष्ट तो जाये कि उसे यह गोग है रब उसकी पुनः कोईई जाँच नरी करानी चाहिये और रोणी को स्पष्ट रुप से यहृ बता देना चाहिये की उसके श्रीर के किसी अंग में कोई ऐ ऐसी खराईी नही है हिससे उसमें यह लक्षण उत्पन हो सके। इसके साथ-साथ यह भी बताना आवश्यक है कि जो लक्षण बह अनुभव कर रह है वे झडे अवका खनावटी नहीं है, वह एर्भी लक्षण उसके लिये सत्य हैं तेफिन अपरी हैपारी के बारे में जो उसकी पारणा है उसे बदलने की आब्एक्करा है।

उस रो川 की विकित्सा में सायकोवेरेपी है दी जाती है जिसके अंतर्मत रोगी को यह विख्यास स्लिाना कि उसे कोई क्ञारीरिक रोग नहीं है एवं उसके सभी लक्षण मानसिक कारणॉं से उत्पझ है। उस अपने ₹कीर से ध्यान हराकर दूसरे अन्य कार्य कलापों में रुणि लेने के लिएये लगातार प्रोर्साहित किया ज्ञाता है।

## सूचना

इस वंचंग़ में दी गई जामकारिबाँ संबंधित विषक के विघेपयों द्रारा दी गई हैं फिर मी भूल सम्भव है, आपको कोई उुकसान न हो इसलिये सावथार्नावश आप अपने सम्बंधित विष्य के विशेजज से सलारकर कोई विर्णव हैं। मूल हमें अव्रख बतायें। किसी भी मूल के लिए प्रकाशक, संप्राक, युक्र एवं संबंदित लिपब के विरेषक्त जकाबदार करीं है।

## प्रिंटिंग या बाड़ड़िंग मिस्टेक

ड्रिटिंग या वाइड्डिं मिस्टिक से बचने के लिए पंचंग खणादते समय फश्रे पलटकर वेक अवश्य करें और गलती रहने प् विक्रेता से तुरंत्तं बदल भी सें।

| वायु परीक्षा <br> ता. 13 को मुर्यम्न बाट (प्रदोपकाल मे) यदि ख़ा का हुख पूर्ड में हो तो उतम खर्णा आयमेश में हो तो क्य वर्षा। दक्षिय में हो तो अल्प उर्षा निक्तय में अनानृष्टि, दुर्मिय। परियन में हो तो महानृष्टि। खायघ्य में हो तो चायु की तीक्रा। उतार में हो तो अतिपृष्टि क्रान में हो तो उतम वर्थां होगी। |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



बर्ध $\overline{4}$

दिशा ज्ञान चक्र

जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्वे लोगों पर शक करने से आता है। स्व्रम्यिति - ता. २ को १ाह रात से ता. दे के शा₹र दिन तका ता. द की विक्रम संबत्


 त्रारीख २६ को ६। 19 शाम से नारीख २० के ज। $9 \%$ प्रातः तक थद्रा रहेगी।


#  

 मच्छरं की पैदावार को शिशु अवस्था में रोकने और मध्छ को किसी भी हालत में अपने को काटने न देना ही इन बीभारियों मे बचाव का एकमात्र उपाय है। आजकल सभी प्रकार के मच्छों की आयदी विना बकी जाम नालियोंमें वर्ष भर सबसे ज्यादापैदा होती है। मच्छरों की पैदावार को कैसे रोकें आइये जानें -

मच्छर का पानी में जीवल चक्र


कधरा नाली या सड़क पर न मेंके - आज भी कुछ लोगा अपने घर वा अफिस का कचरा ऐँड सगाकर सड़क खा नाली में फेंक देते हैं, ये आदत उस फेत्र में मच्छरों को बढाती है, क्योंकि सडक में फेंका गया कचरा मच्छों को कुपने का स्थान मुरुया कराता औ और हवा चलने पर यही क्नरा नाले-नालिबों में सनाता है जिससे नाली में पानी बर्ता एक्ल है या पीमी गति से बहता है और कीचड़ पनखता है, जिलसे ऐसी सभी नालियां मच्छरों की पैदावार को भारी मात्रा में बढ़ाती हैं क्योंकि ऐसे पानी कके स्थानों में, मादा नच्छर अपने अडे देती है और तो और लोगों के छरों से जमा पानी के साय बहकर आये डेंश फललाने वाले पच्छर के अंडे, लार्वा, प्यूपा वे भी ऐसे स्थान पर रककर अपना शेष विकास एक सप्ताह के भीतर पूरा कर प्रीड़ मच्छा बनका पास के घरों में भोज़न (खन) की तलाश में घुसते है। अतः किसी भी हाल में कचरा नाली या सड़क पर न फेकें और न ही फेंकने दें

नाली अंडर क्राउणह रले़ - अपने पर एवं उसके आसपास की सरी नाली को पूरी तहह अंड ग्राडण्ड करवादें या चीप-पत्थर रा किसी अन्य साधन से इस तराके से ढकवायैं की एक भी मच्छर अंदर बाहर न हो सके। इन नालियों के ऊप्यदि लोहे की ग्रिल वाला कह्हर लगाबावें तो उसमें मच्छर रोकने वाली मत्बयुत जाली भी लगवारे अन्यथा मच्छहों का उत्यादन नही ऊकेगा, जिन स्थानों में बरसाती पानी इन नालियों में जाने की क्यवस्था रखना हो वहाँ ऊपर से होल वा जालीदार ग्रिल न टेकर साइड से पानी जाने की ब्यबल्पा बनाबें ताकि उदके समय मचछक को अंडे देने

के लिखे नलली का पानी न दिखे और उसमें पेदा हो इहे मच्छर भी आसानी से बाहर नहीं निकल पायें। जहा कच्ची नाली के कारण ठँकने की व्यवस्था न हो या कीचड़ बना रहता हो वहां पर ह हाप्ते मिंद्री तेल का छिड़काब कीचड एबं नाली में करते एहैं।

मैदान, उत आदि में पानी या कीचड़ जमा न होने यें - कीचड्ड या पानीणुत्त मैदान, प्लॉटों को भूमिधसी या नगर-निगम से कहकर उसका तल इतना ऊँचा अवश्य करतायें कि उसमें कीचड़ या पानी उमा ही न हो पाये यही ध्यान धत, आवन, लाकट, भबन, सठ़क के असपास भी रखना है क्योंकि हर यो स्थान जही का कीचड़ या पानी सप्ताह में एक यंटे भी पूटी तरह नही स्खता है ती बहाँ भी मच्छर पैदा होने लगते हैं।

सभी पानी संग्रह दका स्लें - भवन में पानी की होदी, कंटेनर, छत की टंकियां अदि यदि पूरी तहह बकी नहीं हैं तो खुले रहने पर मादा मच्छ इनमें अवने अंडे दे देती हैं जिससे उनमें भी मच्छा पैदा होने लवते है या ते अंडे पानी के निस्तार के साथ नाली में आ जाते हैं और बरएक मच्छर बनते है इसलिये समवसमब पर टंकियों के उक्फन वेक करते रें।

कूलर के पानी में निगाह रखें - कूलर के पानी को उर हप्ते ज्यान से देढें उसमें मटमेले काते कलर कें छोटे-छोटे लहाते हये तैरते कीड़े ती मच्छा के बच्चे होते है ज्यादत्तर लोग इन्हें पानी के कीड़े बा मएली के बच्चे समझते है। बरसात में पानी भरे कूलर जो चल नहीं रहे होते या कम चलते है, हैंग जैसे खतनाक रोग फलाने वाले मच्छयं का सवसे प्रिय जनन स्थान होता है। इसलिये कूलर का पानी सप्ताह में एक दिन पूरा सुखायें और कृतर का उएयोग न होने पर उसे पूरी तरह सरखा ररें या मिन्वी का तेल या अन्य कोई तेल डाल देंबें ताकि मच्ध न प्रनप पायें। कुलर का पानी नाली में न बहारां। उसे ऐसे स्थ्थान पर बहार्वे जाँँ से बह तुर्ल सूख जाये जैसे खाए-qमीचे, गमला आदि में। पानी के अभाव में मच्कर के बच्चे (लार्वां, पूपा) 5 से 10 मिनिट में मर जाते हैं।

गाँकों में मच्छों से केसे बचें - खस्तात मूं गीव में डितों में भो पानी के कारण मच्छों का कंट्रोल सम्भद नहीं हो पाता इललिये ऐसे स्थानों के लोगों को मच्छरादानी में सोना और बदन के खुले अंगों पर नारियल/यरसों के तेल में ब्राया मात्रा में गीम तेल मिक्स कर बच्चों एवं बड़े सभी को लगाना चाहिये। फल बाहों के कपडे, मौंजे पहलें एवं खिकेकी, दरखाजों

में घारीक जाली लगवाबें।
मज्छा पैदा होने वाले अन्य स्थान - फूलदान, नल्र, स्क्जियिग पुल, ताल-तलैया, फुहारा, खुला कुआ आदि वे भी मच्चरों के अनन स्थान है, इन स्थानों में गम्बृशिता मछली ड्राल दी जाना चाहिय। ये मचछरों के लार्वा, प्यूपा को खा जाती है। इसके अलाबा धत, आँगन ओदि स्थानों पर पड़ा कबाह्ड जसे टटे गमले, मटके, डिब्ेे, टायर, बाल्टी, बाटल, गिलास, कटोरी, बरसाती, तिरपात आदि में भी ब्वसात् के कारण जमा पानी में मच्ध पैदा होने लगते है. ऐसी सभी सापप्री को इस तरीके से रखें कि उसमें पनी-कीचड़ जरा भी जमा न हो पाये। पनु-पक्षिटों को पानी पिलाने के पात्र (घर्तन) का पानी भी हम हपे एकवार पूरा अवर्य तुखादें।

निर्माग स्थल - भरन, सड़क आदि के निर्माण स्थल पर जमा पानी एवं सीमेन्ट की तराई हेतु बनाई गई क्यारियों में भरे पानी में भी मच्छर पैदा होने लगते है। ज्यादा अच्छा हो ऐसी क्वारियों को सप्पाह में एक घंटा पूरी तरह सूखने दिया जाये बा हफ्तो में एक बार मिट़ी तेल गा छीटनाशक का छिड्काव करों।

उपरोक्त उपाय जनता द्वारा अपनाये जार्ये एवं निगाम प्रशासन द्वारा निम्न कार्ब अपने स्वर पर किये जायें तो बह गगर मच्छर मुक्त हो सकता है।

जगाह-जगह कंटेनर रखें - प्रत्येक 100 मीटर पर दिशेष्रक्र घनी आबादी वाले क्षेत्र एवं कालोनी में कच्रा डालने के लिये काले रंग के प्लास्टिक कंटेनर सखवायें, जिनमें नीचे एवं आपू-बाजु छेद्ध करवा दें वाकि उनमें न पानी जमा हो और न ही चे चोरी हों।

फचरा फेंकने बालों पर जुर्माना - सड़क या नाली में कचरा फेंकने वालों की लिस्ट तैंबार कर उसे नोटिस भेजें, फिर भी न माने तो उन पर जुर्माना करें।

दवा डाले - जिन मोहल्ले या कॉलोनी में मच्छर ज्यादा हों वहाँ की नालिबों एवं पानी उमा स्थानों में प्रति सप्ताह ( 3 सप्ताह तक) टेमीफास (लावा नाशक दवा) उलबायें एवं उसी दिन फार्मिग मशीन भी उस क्षेत्र में घलबायें ऐसा करने से मच्छरों पर उस क्षेत्र में नियंख्रण किया जा सकता वर्नी फायदा नहीं होगा।

घर-पर की जाँच - घर, टुकान, ऑफिस के कूलर, फुष्हाण, पानी की टंकियों, गुलदस्ता, नाली आदि में मच्छा के लार्वा पाये जाने पर $100 /-$ जुर्माना करें। उनता को स्कूल एवं अन्य माध्वम से

भीशीययं मे लार्वा, प्यूपा ले जाकर दिखायें, उन्हैं बताये कि ये आणके घर या नाली में यदि पेदा होते है तो इनको नष्ट करने या इनकी पैदावार रोकने के उपार्यों से उन्हें शिध्धित करें।

सोकफ्टि अनिबार्य - हर घर में सोकपिट अनिवर्थ रूप से बनबाया जाये जिलमें किचन का पानी एवं बरसाती पानी सौकपिट में समाये ऐस्सा हो जाने से गमाँ में पान्नी की समस्या भी कम होमी एवं नालियँँ पानी कम मिलने के कारण बीच-बीच में सूखती वर्टेगी जिससे मचछों का उत्लादन भी रुकेगा।

गंदी बस्ती में पानी निकास - गंदी बस्तियो में या गरीय घरों में दम-षन्द्रह घरों का संचुक्त रुप से सोकष्टि सारकारी खर्च में बनवाया जा सकता है ताकि वहाँ की कच्ची नालियों से जगत्-जगह पानी, कीचह जों एकृित होता है उनसे भी छुटकारा मित सके क्वोंकि से मच्छों के जनस्थल होते है। ध्यान रखें, जहां मी सोकजिप बनायें उसे अच्छ से ऊपर से पूर्णत्वा बुकवा देवें ताकि उसमें मच्छर न पदा हों।

बहे नालों के आजू-दाजू का कीचड - बहे नालें जो पक्के नरीं किये उनको नीचे से गोलाकार कर पक्का अवश्य करवायों ताकि आर्पास की कच्ची भूपि मे बना कीचझ, पानी में मच्छरों का अनन रुके।

माली अंडर-प्राडण्ड या नीचे से गोलाकार ही बनवायें - नाला-नाली चौरस न बनखाक्न नीचे से गोलाकार, ह्ही या यू आकार में सही ढाल के साध कम से कम गही बनाने की योजना लापू करखायें ताकि नाले-नालियों में कीचड़, पानी न रके। ज्यादा अच्छा हो सभी नाली अंडर ग्राउण्ड का ही नियम ब्रनवायें ताकि नालिबों में मच्छर न पैदा हो सरें।

गंदे पानी में भी पैद हो सकता है डेंगू का मच्छरहुगू का बच्छ साफ पानी में मले ही अंडे देता हो परन्द्तु उघ ये अंडे, लार्षा, प्यूपा युक्त साक पार्नी, नाली में पहैँ जाता है तो मी पूरा बसस्क मच्छ बन जाता है, हुमने प्रदोगों द्वारा ऐना पाया है।

जनता मैं अज्ञानता - मच्छर के खारे में अधिकांश लोग बह नहीं जानते कि उरोंक स्थार्नो में कीचड़ या प्रानी में तैरते कीड़े (लार्शा, प्यूपा) ही मच्छए के बच्चे होती हैं। वह इन्हें पानी के कीड़े या मछली के बच्चे ही समझ्रते हैं और ज्यादातर को यह भी नहीं मालूम कि छँगू चिकुन्गुनिया, यलेरिया उुखार मच्छर के काटने पर ही होता है। अतः उन्हें जागरक करना जरूटी है।

## अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर में फैलने वाले बुखार, मच्छर के काटने से होने वाले रोग तो नहीं? लक्षणा से पहचाने <br> डेंगू,मलेरिया, चिकुनणुणिया लक्ष्षण एवं उपचार <br> से नीके रखने के लिये पैणमिटामोल की गोलिबां का <br> अधिक गम्भीर रोगिबों को पूर्णंतबा ठीक होने में काई <br> लेरिया घुखार में गम्भीर स्थिधि :- <br> कमी-कमी मलेरिया चुखार प्राणचातक से सकता

डूश, चिकुन्तुतिथा वासरल मुखार फललने वाला मच्जन घहत छोटा कालन, काली सफेद टाँग वाला एवं फुरीला होता है जो प्रयः आसानी से नजर है नहीं आता। एक ही समय में संकमितित मच्छर प्रायः दिन में कई लोगों को काटकर बी मार कर सकता है।

चच्छर के काटने से बरसात में केलने वाले महामाती रुपी बाराल डुखार के तक्षण एवं उपचार निम्न है: प्राणघातक डेगू वायरल तेज बुस्थार
से एडीज एंत्रिपी ग्रज्जाति के संक्रामत मच्यर के काटने से फैलने वाता वायल चुखार की जो मचछ के काले के 4 से 6 दिन चाद चढ़ता है। खुडार लगभग 1 सम्लाह तक पहता है।

## हंगू बुखार के लक्षण निमानुलार हैं :-

- गरी के ताभमान में अचानक तेजी से वुद्धि नो प्राय: उन्म वायरल गुष्थार के समान होता है, इसके साथ शर्रार में चकले मी होते हैं।
- तेज सिर ददे एव लल वेहता होना।

पीव दू, मॉसपेशियों तथा जोडों/हहिय्यों मे अव्याधिक तेत वद्द, जिस करण इसे एडी तोद उद्बार मी कहा ज्याता है।
 - चेहो, गले तथा छाती पर छुप्युट चकते या तीश चुभन बाते फोड़-फुंसी इलके बाद तीलोे या चीचे लिन सष्ट चकते दिखना।

- स्वाद का बदलना, गले में फप्ट, मितल़ी तथा उल्टी, सामान्य अवसाद (डिे्रेशन) हत्पादि। यदि कोई जटिलता असे की बहुत तेज कुखारा, काला मल एवं नाक, पसूड़ों से रत स्त्राब की प्रवृत्ति हो तो हैंगू जानलेबा हो सकला है। ऐसे में मरीज को तत्काल अस्पताल में दाविल किये जाने की जस्स रहतो है।

हैंगू का उपष्तार - ोोग को ठीक छनने की कोई विकिए दवा नर्ता है चिकित्सक द्वारा केलल लक्षन आथारित उपचार किया जात्ता है ताकि मरीज की जान बहाई्ई जा सके जरीर के तापर्र्रम को $39^{\circ} \mathrm{C}\left(102^{\circ} \mathrm{F}\right)$

सेवन एवं माथा सहित हाथ-पांन को मामान्य टंडा पानी के कमड़े से पांछने की सलाह गुखार निखंबण हेतु, साथ ही प्रोटीन युक्त आहार, भरपुर पानी, आओ आरस (Fलेष्ट्रॉल), पर में ही निफाले गये फाों के रन फीने की, तेलीय मोग्न च कतले की और पूर्ण आराम की सलाह बिकित्सक मेतो है, आण्म न करने पर दुखार रिपीट शो सक्ता है।

रस रोग में णस्रितन था एंटी झमालामेटी दवाओं का सेबन नहीं करना चाहिये, अन्यधा रकस्त्राब अजिक हो सकता है। इस डुखार में रक्र प्लाइसमा में कमी आती है जिसकी समचित पृर्ति क्तोर में समय पर नै किये शाने एव बुखाए को कट्रोल न करने पर रोग घातक हो सकता है। जोड़ो में दर्द वाला चिकुनगुनिया बुखार

पह एडीजि चच्छर के काले से होने बाला वायरल पुखार है। से संक्रमित मच्छा के काटने के बाद त्राय 2 से 3 यिन में जबता है ये अर्वधि 1 से 12 दिन भी हो तकती है। इसके निम्नलिखित लक्षण है:-

- इकतों के साथ चा झनके बगोर सुअन $\bullet$ सिर दुद, उल्टा, प्रकाश से चुमन - जोंडों के दर्द, गरीर का विशेष प्रकर से आगे की ओर श्रुण्ना और इनके साथ एक पे तान दिन कक चुखार। चुलम अघानक वह्ष जता और $39^{\circ} \mathrm{C}$ से $40^{\circ} \mathrm{C}\left(102^{\circ}\right.$ से $104^{\circ}$ के $\left.\mathrm{C}=\mathrm{E} \mathrm{C}\right)$ तक पहुच गता है इसके साथ र्थाच-घीच में कमधचने वाली ठंड लगती है। दह गीब्र अवस्था दो या तोन दिन रहती है। डोड़ों का दं मंख्यतया हायों, कलाइयों, कोहनी, रख़नों तथ्न पेंते के छोटि-कोटेट जोड़ं मे होता है। इसमें बड़े जोड़ कम प्रभाषित होते है। सुबह के समय वलने- पिलने में सं बहत अधिक होता है, जो हलक्की कसरत द्वार्त कन हो जाता है, किन्तू कठिन कस्तत से यह और भी इढ़ जाता है। हसमें सुजन भी हो मकती हैं किन्तु क्रव (फ्लूइड) का जमाव नर्ती देखा जाता। तीव्र लक्षण प्रायः दस दिनों से अधिक नहीं रहते। रोग के कम असर खाले ोोगी प्राब: कुछ स ख्जाहों में रोग के लक्षणों से मुक हो जाति हैं किन्दु

महीने तक लग जाते है।

चिक्नगुनिया का उपचार - इस रोम की भी कोई विशिष्ट दवा नही है। ये प्रायः सीमित समय के लिये होता है और कम घातक है एवं समय के साथ ठीक होता है। इस रोश में मी एस्प्रिन तथा स्टीरायड द्वाओं के लेबन से बवना चाहिये। शतीर में पन्नी एवं तरल की पर्ति के साथ अंन्य द्वा पैरासिटामाल, डिकलेफेनाक सोडियन, क्लोरोक्विन केसे एलाल्जेसिक, एटीपाइझेटिक्स लेंने की सलाह संक्रमण का उणचार काने तथा ब्यर, जोड़ों के द्दं तथा मूजन से पुक्कि द्विलाने के लिये दी जाती है। नैदानिक तोर प्र किसी पुंटी वाइल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कलोरोविपन 250 mg त्वारा अर्थाराइडिम के लक्षणों में संधार पाया गया है पन्न्न नियंक्जित अव्यवन की जहरत है, द्वा डॉकर की सलाह से ही लें।

## कपकपी वाला मलेरिया बुखार

ये बुछार संक्रमित मादा एनाकिलीज मच्छर के काटने के 10 से 14 दिन बाद प्रकट होता है। से दो प्रकार का होता है, पी. विनाक्स (वाइवेस्ल) एवं पी. फाल्मीकेरम और इन दोनों के इलाज की विशिष्ट दवा है।

पी. विवाक्स - वह मलेरेखा हल्का होता है लेकिन पी. फाल्सीफेलम मलेखिया एफ गभीरी घुछार है स्यॉंकि, नत्काल उपचार 7 कियो जाने पर इससे जटिलतायें और मौत भी हो जाती है। इसके अतिरिक से क्लोरोक्बीन के प्रति प्रतिरोप भी दर्गाता है। मलेखिया छोटे बच्चों एवं गर्म्यती सरिताओं के लिये विजेष तोर प खत्वराक है। मलेंरिपा चुछार के लक्षण :-

- बहुत ठठ लगता है और शरिर कांपता है।
- त्वबा ठँही पड़ी है।
- चुलार तेज़ी से 102 से 106 डिग्री फेंरनहीट तक पंत्रच जाता है। मरीज कोमा में भी जा सकता है। बी मिचलाता है, उल्टी होती है।
- सिर दर्द होता है, जो धररे-पीरेत तेज हो शाता है।
- पसीना देकर कुखार उनर जाता है।

है और यद्धि निम्नलिखित लकण दिलाई दे तो तोगी को तत्काल अस्पताल ले बाना चाहिय :-

- बहलत तेज गुलार, व्यवहा में परिखर्नन (ऐंठन के
टोर) होतन दोर) चेतना गान्चता, निक्रा, अ्रम, चलने, वठने बोलने या लोगों को पहचान करने में उसममर्यंत - बार-बार उल्टी बलना, दवा खाने, खाना खाने पारी पीने में असमर्थता।
- गम्भीर अविसार (पानी जैंसे दल्त) व तिर्जलीकरण
- मून्र का कम आना या नहां आना गा काला आना।
- चजन में अचानक कमी, छीली त्वचा, जाँखों को งसना तथा शुष्क मुंह। - खून की कमी (पीली औँखे ब त्वचा) के कारण तुर्त थकावट दोरी /ऐंग़न तथा चेतना की कमी।
- नाक, मलब़ों तथा अन्य स्थानों से अकारण अथयिक रक्तस्ताव।
उपरोक्त सभी लक्षण खतरनाक मलोंखाया के स्रक हैं। इनमें से कोई थी लक्षप होते ही तक्काल अप्पताल यक: निकरतम क्लीविक में मरीज को ले जार्ं अन्यथा प्राण जाने का खता हो सकता है।

मलेर्तिया का उपचार - दोनों प्रकार के मलेरिया को उपदार से पूती ठह ठीक किया जा लकता है। मलेरिया भी उपचार च कराने या पूी द्वा का कोसे न सेने पर चम्भीर या प्राणघातक हो सकता है अतः उसके उपच्चार में मी कोई लामरवाही त् बातें। मरीज को न्यादा से ज्यादा बरल एवं फलों के रा तबा हले भोजन की पूर्ति बनाये रखें ओर तुर्त छांकटर की सलाह से मलाज शुक करें।

ध्यान रखें - हा मौसम में गंदे हार्थों के सम्फ़्क एवं
 निमोनिया, कौविड एवं दूरिन या मले में 干म्टेक्शान से भी दुधार होता है अलः कोई यी हुक्षार हो क्षाकरती सलाह तुर्न ली जानी चरहिये ताकि गम्मार स्थिति से बद सर्के। याद रें हुखार सूचना है कीमारी की।


नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है तो हटा लो उसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका हम सबका वतन है सभालो इसे।

 हिजरी सन 1444 (9) मोहर्हम/सफरे मास (2)



रा.शक सं. 1944 रा. धावण 10 से रा. माइप्र 9 तक घंगाला सन् 1429

## (दूध हिसाब को तिषि समया








ति साशिफल ड मेष - संतान, बाहनादि सुख, यात्र लाभ
वुष - तनाब, जायदद वृदि, मिश मुख
मिश्रुन - नित सिन, मिथ्रन- मित्र मिलन, तनाव, रोग कष्ट
कर्क - पदोनति, चिता, कार्याधिक, लाभ मिंह - संतान सुख, मित्र सहायोग, चात्रा फन्या - शह्न कष्ट, यल, संतान सुख
तला - वाहन लाभ, वोरादि भच, तनाए वृं्चिक - पदोश्शति, मथन लाभ,मिश सुख धनु - आयदाद शृद्वि, स्वास्थ्य कष्ट
मकर - स्थानांतरण, स्वास्थ्य लाभ, घत्रा कुम - भवन लाभ, बाहन कष्, तनाव मीन - गुभ समाचार, मांगलिक कार्य
 नामकलण - $17.4,10,22,24,25,29$ गाहारंभ - तरीज 10 और्ण गृत्र्रवेरा - ता.

मुख्य जयांती, दिवस
विलक, संत भाक्रे म. पुप्यत्तिषि करि. सुमद्रा नुमारी चौहान कांती 71. 9 अं्रेजो घारत छोके आांदोलनाि. पददारम बोस घहांद दिबस ना. 15 यौमी अर्बांद् जयंती
ब. 16 रानी अवंतीबाई लोधी जयंती, क. अटलबिहरी बाजप्ँ ई 0 fि ता. 17 जी धारणीधर उसंती (धक्ध समन:न) ता. 19 संत जानेश्वर, महार्ष स्वल जयंती ता. 20 गर्जीव वर्गॉपी ज., सद्भावना दि. ता. 26 देवी अहिल्यावाई होत्कर पु.ति, ता. 29 मेबर घ्यानचंद्न ज्रतंती, छेल टिश्या

## बग ग्रह््थितिQ

 सूर्ई - कर्कर रात्रि में, ता. १७ के E182 एँत से लिह परि में। मंगल - मेष राशि में, ता. 90 के =1₹ यात से वृष राशिमें। वृष - सिह राशि में, का. 20 के रा११ रात से कन्बा में। गुर-मीन राशि में (वकीकी) शुक्न - मिधुन में, ता, ६ के प्राष8 रात अंत से कर्क में, ता. 99 के है। शान से लिंह में। शानि - यकर में (बकी) । शहा - मेष में। केतु - तुला में।


 अमूत सिद्धि योग - तारीज ₹० को सूलॉदय से रात अंत् तक। तारीख २२ को ता. 2 नामयघमी, मगला गारी 8 प्तदा, पवित्रा एकादरी

 दिगम्बर जैन पर्व - ता. ४ मोक्ष सप्तमी। ता. ५ कलश दूमी। ता. ५, १४, ता. 12 सानदान पूर्णिमा, कजलियाँ
 ता. ३० रोठ (त्रिलोक) तीज। ता. ३१ पदुर्पण पर्ष, पूप्यांजली श्रत प्रांय है। ता. 15 बहुला, गणेश चतुर्थ क्रत श्वेताम्बर जैन पर्व - ता. ₹ मासघर। ता. ११ एवं २६ प्राक्षिक प्रतिक्रमणा ता. ता. 16 भाई मिज्ञा, गोगा पंचमी



ता. 23 गोगा नबर्मी
ता. 23 बा एकाबती, ओमद्वाल, बह्ह गारस, गोшस द्वादरी ता. 24 प्रदोष क्रत ता. 25 शिब चनार्दरी क्र ता. 27 स्ना.दा कुणग्रहीी अमाइए ता. 28 चंद्नदर्शन, तान्का पोत्ता

## ता. 29 बागू दो

## न. 30 हारतालिक तीज घत

ध्यान रखं，गाँठ बाँध लें
मच्छरदानी में सोने वाले ये न सोचे कि में और मेरा पूरा परिवार मचछसदानी लगाकर सोते है और एक भी खिएकी，वर्वाजे से मच्छर घा के अंदर न घुसें वह समी सावधानियाँ रखते हैं हो हैम लोग उैगू बुखार से पूरी तुर्ह सुरक्षतित्वै।
जी नहीं，ऐसे लोग केवल 35 प्रतिशत ही सुरकित हैं 65 प्रतिशत खतया बर के बहहर के मच्छरों के काटने से बना रहता है। इसलिये उपरोक्त लेख को ध्यान से कईं बार परिये क्योंकि उंगू उुखार की कोई बैक्सीन उपलब्ध नहीं है और कोई सटीक वया भी जपलख्य नहीं है। अनुभवी विकिसफक की मेहनत और मरीज की रोग प्रतितोधक शक्ति और परिवार की जागरुकता से ही मरीज की जान अचती है।
देश के कई क्षेत्रों में सितम्बर－अक्रूबर तक 亏ेंपू वुजार कह बनकर उमरने की सम्भाबना प्राद：हृ उर्ष बनती है। इस बीमारी को फेलने से रोकने का संसार में सिंगल उपाय एक ही है किसी भी स्तिति में मच्छर के काटने से स्वयं को，वच्वों को एवं दुजुगों को दिन हो या रात काएने से हर हाल में बचायें।

अथ आय पूलें मच्छर खक्य काटकर चला जाता है पता ही नहीं चलता！एया कैसे सम्भब है कि मच्छर के काटने से बच्चों को，बुनुगों को और स्वबं को बचायें।

तो मैं आपको पूरी ठरह विस्तृत् रूप से एक－एक सावधानी बताता है और आप में द्वारा बताई गुई सावधानियों का ध्वान सखेंगे तो स्वयं को，वच्चों को एवं गुज़गों को मच्छा के कटने से अवश्न बचा ले आयेंगे। बह भी ध्यान रत्बें बह ग्रनकारियाँ आपको किसी किताष में इतने निस्तृत स्व से पढने पी नहीं मिलेगी। सबसे मुख्य बात फुत्त बालों के ठीते कपदे डुत्ताई से नबस्यर तक अवर्य पहलें，ये थी जान रखें टाईटट पहने गये कपड्डों में मी करी－कर्भी मच्छ काट लेता है। फेशन या गर्मीं के वक्कर में बिना बारों के कपड्डे प पहनं।

काफ पैटट या हाफ पज्ञामा के स्थान पर फुल पैट या फुल पैजामा पहलें। बच्चे，महिलाये मी इस प्रकार के कपड़े पहनें की टां पूरी दकी रहें। खिना बाहों के कप्डे से दूरी बनायें। ज्यादा बडा गला या ज्यादा ीी刀 गतुले करण्डे भी उस समय न पहनें और बचे हुये शेष सुले अंगों पर हर 6 से 8 पंटे मेनीम，नारिघल तेल आषस में बराबर मात्रा में मिकस कर लगाते रहें। यह्त उप्याय आयको हत् जस्र करना है जद आप घर के साहर आते हैं यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यर के वाहल के दिन में ज्यादा सक्रिय रहने वाले हैंग् के मच्छों से आप अवरने घर में हैंग् ले आयेगे फिर घर के अंदर बाहर मीज़द सभी मच्धर को आयसे वाघरस मिल जायोंगे और वे घर के अन्ब सदस्स्यों को संक्रमित करने लगेगे। जब तक घर में कोई सदस्य बाएट के मच्छक के करटने से वीमारी लेकर नही आया है या घर के अंदर बाहर का डेंगू संडनित मच्छर नहीं आशा है तब तक यीमापी आने की सम्भावना न के बराबर रहती है। डेंगु नुलाई से अंटूहर वक हर साल फैलता है इसलिये उपरोः साबधानी के बिना थर के बाहर जाने से हर हाल में अचें।

निम्नलिख्वित स्थानों के मच्छों के काहने से अनजाने में चहुत तोग सेंग्रूखार से संक्रमित हो रहे हैं इसलिये हर हाल में अपने को मच्छर के काटने से बवाना हैं और केसे थचाना है यह भीज़ानिये।

## दवाखाना अस्पताल

झन स्थानों में सभी प्रकार के मरीज छॉक्टर को टिबाने आते हैं उनमें बुल्यार के यरीज मी होते हैं इल बुछ्डार के परोंग में हैं मू，मलेरिया，चिकुन्गुनिया के भी मरीज हो सकते हैं ऐेसे मरीरों को यदि वहां पर मौबूद मच्छर ने कार लिया तो वे मच्धर उस यरीज से बायरस ग्रश्ण कर लंते है और अन्य दूस्ती बीमारियों से ग्रसित मरीज या उनके साप आये स्वस्थ सहयोगी को भी काटकर संक्रनित कर देते हैं।

ङर्भी－कमी तो वह भी देखा गया है कि कुछ मरीज दवार्बाने अस्पताल में जाने के बाद मच्छा जन्य कई बीमारियों से एक साथ प्रसित हो जाते हैं मतलब एक ही मरीज को अंगू，मलेरिया，विकुनगुनिया तौनों बीमारी निक्स आती है इसतिये दचाखाना अस्पताल मैं जाबें तो पूरी तरह रारी बक्ते हुये कपद़े पहनकर आयूँ और गेष सूले अंगों पर मचछर रोधी क्रीम या नीम तेल－नारिखल तेल मिक्सचर लमाकर जायें（बह मिब्सचर 6 से 8 पंटे तक आपकी मच्छरों से रहा करता है）ऐेसा ही साथ में जा रहे व्यक्ति को करना चालिये। बहां पर मौनुद्र मच्छरों पर निगाहें भी रखें कि वे किसी मी जगह अपको नहीं काट पायें क्योंकि करी－कभी ज्याए परीने के काण मच्छर रोधी क्रीम या नीम－नारियल तेल का मिक्चर भुल जाता है बा उसका प्रभाव कम हो जाता है ऐसी स्विति में भी मच्छर काट लेते है। बैले तो आउकल दवाखाने और अस्ताल प्रबंपन पूरी कोशिग करते है कि उनके परितर में एक मी मचर मीनूदू न रहे फिट भी आपको अलर्ट रहना है क्योंकि इन स्थानों का दखागा बार－बार खुलने के कारण एाहर के मच्छर अंदर आ ही जाते हैं।

## ऑफिस या कार्यस्थल

किसी भी ऑफिस या कार्यस्थत चाहे बह सार्षजनिक हो बा प्राइ्वेट बहाँ भी डेंग，मतोरिया， सिक्रुन्गुनित्बा फैलाने बाले मच्छ घुपे बहे रहते हैं और नखे प्यक्ति के आते ही उनके पेरों में चुपचाप काट लेते हैं इसलिये इन इगलों पर जाने पर भी मच्छर न काट पाये यह ज्वान रखना है। अफित मालिक या मैनेजर या जिम्मेद्रार अधिकारी को मी यत्त ध्वान रखना है कि उसके रूस में एक भी मच्छर टेघिल，अलमारी，पदें आदि के पीछे या नीचे डुणा न बैठा रहे और आंकिस में मच्छर माले के लिये करंट से मच्छा मारे बाला एक सेंट अनिवार्य रूप से मोगूद रहना चाहिये णकि समय－सयय पर ₹ध्ञ－दुका मच्छरों को भी देखते ही मारा जा सके यदि आप ऐला नहीं करंगे तो अपने ऑफिस में आने खाले व्यक्ति से इन इक्का－दुक्का मच्छनों द्वारा खुद भी बीमार हो सकते हैं।

मेंी बात का मततब यह है कि आपके ऑफिस में कोई डेंमू का मरीज जिसको यह नहीं पता कि उसे ड़गू है， अा गया और इन मच्छरों ने उसे कारकर वाबरस ग्रहण्ण कर लिये और इन यच्छर ने बाद में आपको काट लिखा तो आय बीमारी को अपने साप असने घर से जायेंगे और बह मच्छर आपके ऑफिस में अने वाले हर व्यकि को बीमार कसे लगेगा इसलिये ऑफिसम में टैबिल के नीचे，

आञु－घागू और आसपास पुपे हैये एका－दुका मच्छरों को मी प्रतिदिन लर हाल में मालना ही है। बह सोचक नहीं छोडना है अं मच्छर तो हमें नही काटता है दूसती को काट रहा है इसलिबे हम क्वों प्यान दें।

## टैक्सी कार या अन्य परिवहन

इनमें भी चचछन अुपे रहले हैं इन कार，टैन्सियों एवं अन्य परिवहनों में युख्यार के अरीज भी वाता करते हैं। यह चुस्डार हुंपू，मलेखिया，चिकुन्गुनिया का भी हो सकता है। बहीं चुदे मच्छर ऐसे मरीजों से बायरस ब्रहण का लेते है और दूसें चात्रा करले वाले ब्यक्तियों फो फाटकर बीमारी दे देते हैं। उसलिये हैअसी，कार，बस，ट्रेन आदि में भी दाश करते समय मच्छा ₹ काटे，बह ध्यान रें।

स्वयं की कार आदि में मचल न घुसे इत होंतु काँच एं दखाबे अनावश्पक रूप से खुला उरा－भी न छोड़े किर मी यदि मचच्क घुल जाबें तो उसे मारना न मूतें।
द्वा दुकान या अन्य दुकान का काउंटर
इन स्थानों के काउटर पर जब आप खड़े होते हैं तब कभी－कभी आपके पेतों में काउटर के नीचे रुपे मच्छर काट के चुपचाप निकल लेता है। ऐसे स्थानों के मच्यरों से भी अनने को हर हाल में काटने से बचाव करना है। राही खचाब आपको सड़क किनारे खड़े त्रोकर बात इतने समय，खरीददारी के समय या खल्ते－पीते समय भी मच्छ के काइने से अपने को बताकर रखना है। कुण खानपान की दुकानों पर जैसे होटल आदि में भी टेमिल के नीथे मच्छा धुपे रहते हैं जी मौका सगते ही ग्राहक को काट लेते हैं，इनसे चचने का ध्यान अवश्य रलें। अगर ऐसे स्थानों मे आपने सुरशा हतत कोई उपाय नरीं किया है तो अपनी टाँगों को और हायों को लगातार हिलाते रहैं ताकि मच्चर न काट पाये। ज्यादा अच्छा है खिन होटल में मच्छा हो बहीं जाने से ही बचें।

## लिफ्ट एवं कपड़ा चैंजिंग रूम

लिफ्ट एवं कपड़ा चैंजिग स्म में मी मच्छर के काटने से हर हाल में अपने को बचाना है इन स्थानों पर उँगू， मलेरिबा，चिकुन्युनिया फैलाने वाले मचछ्ञ मैज़्ड हो सकते हैजो काटकर आपको बीमारी दे सकते हैं।

मैदान，स्कूल，कोचिंग सेन्टर，सैलून
इन स्थानों पर डैग़र，मलेरेया，चिकुनगुनिया कैलाने चाले मच्छल खिपे हो सफते है। ऐसे स्थानों पर मच्छन से बथाब की समी साबपानियों बहुत जल्री है। बच्चों को और बड़ों को हन स्थानों पर श्रीर के खुते अंगों पर मच्छर ोोधी त्रीम या नीम तेल，नारियल तेल आपस में बराबर से मिक्स करके शर्शर के खुले अंगों पर लगाकर ही जाना चहिये，नहों तो लापराही से डेंगू，यलेशिया， चिकुनगुनिया घर में आ सक्या है।

## लेट्रिन बाथरूम्रम

रहां पर मी मच्छस प्राय：छुपे रहते है जो यहाँ आने बाले अधिकांश च्वक्तिवों को काटते रहते है। ऐसे सावंजनिक ल्यानों के लेट़िन ब्वाथरूम उपयोग के समय विशेष सावधानी रखना है कि जहाँ पर मीजद् मचछर आपको न काट पाबे। जिम्मेबर व्यक्ति को भी बह ध्वान रखना चारिये कि ऐसे स्थानों पर एक भी मच्छर मौडूदन न रहे। षर मे यदि 部 का महीज है तो लेंद्रिन बाबस्म और चर के हा कमरों के मच्छों को दुध－दहुकर कई दिन उक मारते रहना है।

## स्वयं का धर，कमरा

इन स्थानों पर भी एक री मच्छर नहीं ाहने देना चाहिये क्वोंकि बाहर का व्यक्ति जैसे कर्मषारी，मेइमान आदि के द्वारा इन स्थानों में यौज़द मच्छरों को वायसम मिल सकते हैं और बे मच्छर पर्रिबार के सदस्ब को काटकर बीमार कर सक्ते है। ज्याद अच्छा है कि बाहा से आये हर्व व्यक्कि को त्राष－पेरों में मच्छर रोधी क्रीम अवर्य लगया दें।

## भवन का पोर्च，बरामदा，आंगन，गाडंन

यदि आप अपने या दस्ये के भवन में आंगन，गार्डन， पोर्च या बरामदे में जरा－भी देर खकते हैं तो आपको उतनी देर यह मी दह ध्यान रखना है कि नच्छर न काट पायें। यहाँ भी साबधानी के लिये पूरे हरीी को तँके रहने चाले कपडे पह्नकर हो बाहर आना चाहिये，न कि कम कपढ़ों में। ग्राय－बह देजा गया कि मेह्मान को छोझ्ने के लिये पर के सदस्य घाहा निकलने के बाद बहीं पर कुछ दे रसकर खात करने ल्ताते हैं झस दम्बान मच्णरों के काटने की दोनों चंाँ को पूरी सम्भावना रहती है।

जुलाई से लेकर नवम्बर तक मच्छर के काटने से हा हुल में स्ययं को और परिखार को भचना आपकी किमेदाती है। खुद थी सागफल बनें और लोगों को भी
 एवरं को और परिबार को बचा सकते हैं।
धर्मशाला，वेटिंग रूम，रेस्ट हाउस आदि
यह सार्बंजनिक स्थ्थान भी हैंग़त मलेरिया， चिकुनगुनिया केलाने बलले मचछों का स्थल होता है न्वादा बेहतर है कि इन स्थानों में सचहर रोधी क्रीम या नीय－नारियत्ल तेल मिक्चर माथ ले जाना चाहिये ताकि मच्छर रहने पर उनसे बघाध किया जा सके। शादी सम्पेलन，केम्य आदि में मच्छर के काटने से बचाब पर विशोष ध्यान देना चाहिये क्टोंकि ये प्रायः खुले स्थानों मे आयोजित होते है，जहां पर मख्शयं की उपस्विति से हैफार नर्ही किया जा सक्या अपलिये मच्छार के काट लेने से बचाब का विभोष र्यान रखें।

> स्ट्रीट फूड की दुकानें

ये दुकानें खुले नाले－नालियों के पास लगती है और इन नालें－नालियों में घरों से बहकर आये मादा मच्हर के अंडे एवं लार्बा－प्यूप से मच्यों का भरपूर उत्पादन होता रहता है और बे मच्हर नालिबों की दीवालों पर बेटे रहते हैं और खाने－पींने आये ग्राहकों को दैरों में काखर डेंग बीमारी का आदृन－प्रदान करते रहले हैं।

इस लेख को पढ़ने के बाद अअ यह नहीं कहना मच्छर कद्ध काटकर चला जाता है पता ही नहीं घलता लेकिन आपकी बात में पूरी दम है क्योंकि डेंशू बुखार फ़लाने वाला ऐडीज मच्छर बहुत छोटा काला，काली सफेद टाँ वाला बहुत पुर्तिला होता है और सह एक ही मच्ए कुछ सेकंड में ही कई लोगों को काटकर संकमित कर सकला है और यदि आय एलर्ट नहीं है तो यह आपको नजर भी नईी आयेगा और आपके शरीर में बैवेगा तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिये थह सेख विशेषतीर से लिख्या गया है ताकि आय इस मच्छर के काटने से सुद को और अपनों को बचा सकें।

## इस वर्ष के सूर्य एवं चंद्रग्रहण

जाने गहण की चोर्ड जारिंक आान्यान नी है। उत्त। टी धी．वैनलो，सोगलन मीड्धिया आदि से भरिल न हैं।

इस कर्ष विश्य में चार ग्रहण हो रहे जिनमें दो म्रहण ही मानत में दिवेंगे।

सूर्वम्रहण（मास्त में दृय नरीं）-30 अर्रील／ 1 मई 2022，वेशाख कुण अमाबस्या को लगने वाला संयंग्रहण भारत में दुर्य नहाँ होगा भारतीब समय उनुसार ग्रहण का ग्रारमभ 12 बजकर 16 मिनिट नात पर तथा मोक्ष 4 बस्स 8 मिनिट रात अंत पर होगा। यह ग्रहण दद्धिण अमेंरका，दक्षिण प्रशात नहामाएर आदि में दिखाई देगा，इतलिये कोई भी धार्मिक अनुष्यान आदि की आवश्यता भारत में नहीं है। टौं，वीती पर देखक्ष पमित न हों।

चंद्रक्रहुण（भासत में दृश्य नही）－ 16 मई 2022. वेशाख शुन्न पुण्णिमा को लगने वाला ख़्ग़ चंक्रग्रहण मातब में दुखय नहीं होगा। भारतीय समय अनुसार ग्रहण। का प्राय्ये 7 वरकर 58 मिनिट प्रातः तथा मोश 11 बजकर 25 मिनिट दिन में होगा। यह ग्रहलन न्यूजीलैंड कनाडा के कुछ भाग，जर्मनी आदि देशों मे दिखेगा। इसलिय भारत में छस ग्रहम का सतक एवं पार्मिक मान्यता आदि नहीं हैं। ही．खी पर देयकर पभित न हों। इस वर्ष प्रमुख करप से भारत में के ही ग्र्णा दिखेंगो।

सूर्यपहण（भारत में वृश्य）－संगलवार，
अक्टूयर 2022 ，करातिक कृष्न अमानसमा को तागें दिलेगा। भारत में ग्रहण का त्राम्य 4 बनकर 23 लिनिट र्राम से 6 बजकन 25 मिनिट साम तक रहेगा। भारत के अलावा यह म्यलण विदेश के कुष क्षेत्रों में दिखाई देगा।

पघहण का स्पर्ज 4 वतक्र 23 मिनिट झाम। ग्रहणण का मध्य 5 बजकर 28 मिनिट कास। ग्रहण का मोक्ष 6 बनकर 25 मिनिट चाप को होगा। किन स्थानों में सूर्य असत 6 बजकर 25 विनिट लाम के पूर्व होगा वर्हां ग्रहण समापि सूर्घास्त के ताध ही मानी जाती है।

## ग्रहण्ण कर ताशिफल

मेब－धन लाभ，वृष－साथी कम्ट，मिपुन－शुभ समाचार，कर्क－प्रतिश्रा，सिह－क्लिाद，कन्या－ सम्मान，तुला－कर्，बृश्चिक－हानि，धनु－ सम्यान，यकर－गुभ，क्रुभ－आपात，मीन－विबाद।

चंद्रह्रण（भारत में दूर्य）－मंगलबार． 8 नवम्बर 2022，कार्तिक हुक्ल पूर्जिमा को लाने वाला चंद्रम्रण भारत में ब्राप्य चन्द्रवहप के रूप में दिखेगा। भासत में ग्रत्रा का प्रार्य 2 बजक्र 41 मिनिट दिस से 6 सजकर 21）मिनिट शाम तन रहेगा। प्रहप का सर्श 2 बककर 13 मिनिट दिन में होगा। ग्रल्य का मध्य 4 बजकर 30 भिनिट शाम में होगा। ग्रहण का मोक्ष 6 बत्रफर 20 मिनिट शान को होगा। भारत में चह ग्रस्तोदिव चंत्रप्रल के रुष में चंदोदय 5 घड्रकर 20 मिनिट ज्ञाम से ग्राः सभी होत्रों में समयांतर से दिखेगा।
मुहण का याशिफल ：－
मेष－आयात，वृप－व्यय，मिथुन－लाभ， कर्क－सम्मान，सिंत्－प्रतिष्ठा，कर्या－हानि， नुल्म－कष्ट，मृश्चिक－तनाब，धन－भन लाभ， मकर－सुख，कुंभ－अपव्यय，मीन－अपयशा।

प्रहण सूतक－चन्द्रम्रण में गुरण प्राम्म समय से 9 परंट पूर्व और सूर्वग्रण में 12 घंटे पूर्व पर्णण का सतक प्रह्न असमान में दिखने चाले शोचों में ही लागू होता है।

जब सूर्य आट्रों नक्षत्र में ग्रवेश करता है，उसी खमय से ही मातत के विभिज्र प्रांतों में वर्षा का आगमन माना जाता है। इस वर्ष आर्त्री का प्रवेश धनु लत्र में हो रहा है। लद्रेश गुर सुख्र भाब में ज़ल पानि में है तथा चन्द्रमा भी जस राशि में है，यह अच्छी वर्ष के संकेत दे रहा है। रोहिणी का ज्रास समुद्र तट पर है जिसके प्रथाब से मानसून की बर्षा सयप पर होगी। देश के कुण मागों को क्रोड़कर प्राय पूरे देश में अच्छी वर्षां होगी，कहाँ－कहीं सखा，वर्षा की कमी से फसलों को हानि भी होगी। कही－कही बाढ़，मू－स्सलन अदि प्राकृतिक प्रकोयों से हांनि का भी बोग है।
ग्रहों की दृष्टि से वर्षा की संभावित तारीखें
जनबरी－ता． 3 से 8,11 से 14 और 23 से 27 तक कही－कहीं चूँदा－बांदी，खण्डवृष्टि，सीतलह्य， कोहा，धुंप आदि से यातायात बाषित होगा। नुषारपात से कृषि को हानि के योग हैं।

प्रवरी－ता． 3 से 5,10 से 16,25 और 26 तक उत्तदेगे，गिलांग और अन्य प्रातों में बादल चाल， पुरपुद वर्णा एवं उतर भारत में हथा का ओोर रहेगा।

मार्च－ता． 8 से $13,16,17$ को आकस्मिक शीतवृद्यि के बाद तापमान में वृद्धि होगी। उत्रार्द्ध में गमी का अनुभव होगा।

अप्रैल－ता． 9 से 13 और 20 से 26 तक महाराष्ट्र，राजस्थान，उत्तुदेश，पूर्वीं अंतम，वंगाल के कुछ भागों में खापु बेग के साथ छूदावांदी और गमीं का अहसास होगा।

मई－तापमान में तेज़ी आयेगी，कहीं लू－लपर से च्यनि होगी，ता． 1 से 5,15 और 29 से 31 के लगभग

सुम्बई，
नून－उत्तर भारत में तेज गर्मीं का प्रभाव रहेगा，ता． 9 से 13,22 और 26 से 30 के बीन देश के अनेक भागों में बानु से के साथ चर्षा होगी। समुद्र के तटीम भागों में अच्छी वर्षा के बोग हैं।

जुलाई - ता， 2 से 5,8 से 11,16 से 19 और 27 से 29 तक कही－कहीं विजली मर्जना के साथ अच्छी वर्षा एवं कही－करीं सूखे का योग भी है।

अगस्त－ता． 1 से 4,6 से 10,14 से 19,23 से 28 और 31 को कहीं－कहीं सामान्य वर्ष ती फही अतिवृष्टि मी होगी，कहीं घर्चा के बादल बिखरंगे।

सितम्बर－ता， 3 से 5,9 से 11,13 से 15 और 22 से 29 के मध्य कहीं अतियृष्टि और कहीं खण्डवृष्टि होगी，कहीं बाद आयेगी।

अक्टूबर－ता． 2 से 5,8 से 13 और 28 से 30 तक उष्र भारत सहित देश के अनेक भागों में बादल जाल，छुटपुट वर्था，हूँदा－बांी एवं कहां सूत्वा के योग， मासांत में ठंडक का ग्रभाव बढ़ेगा।

अवम्बर－ता． 1 से 3,12 से 14 और 29 के मध्य कहीं बादल，वर्शा के खोग हैं। करर्मार，उत्ताखण्ड， हिमाचल आदि में अच्छी बर्फ्वारी होगी। यीत का प्रकोप बढ़ेगा।

दिसम्बर－ता． $2,3,11$ से 14 और 28 से 31 के मध्य कहीी－कहीं बादल चाल，वर्षा，ओतावृष्टि， तुषारपाठ，जीतलहल से फसलों को हानि होगी।

ज्योंतिषाचार्ब पं．खिनोध गैतम नेहर सगर，भोपात मो．： 9827322068

ये पंचांग खरीदते समय ट्रेडमार्क नं． 707172 पूरा देखें अन्यथा कुछ विक्रेताओं द्वारा मिलते हुये नाम एवं नम्बर का पंचांग आपको थमाया जा सकता है। 8

# लाला रामरवखूप रममनारयन पचाग 

तेज बुखार में जान बचायें









हिजरी सन् 1444 （）सफन／रवि उलोवल मास（3）

सितम्बर

 बीमार होने से बचें
 जुखाम，गला खाव，कोविद，ब्यरत जुपार प्व मकहर के कारन मी होन वाता खु，मलनिया
चिकिनगनिया हाओर मी फैला
 प्रवय，पानी，सलद अन्य ख्यान－पान पूरें ठंड्र पश्न विक का से घचना है। बीमाह होने पर

नकली，मिलावटी या प्रसिद्ध व्रांड को मिलती－जुलती साममी ग्राहक को टिकाने से सम्मान व व्यापार तो चौषट होता ही है，जेल भी जाना पड़ सकता है। भुन्रास्थिति－ता．₹ को ₹।रछ दिन सें＝1₹ध रात ताका ता．₹ को $912 \varepsilon$ विक्रम संघत्
 ता．$१ २$ को पराओर रात से ता．१द कें १रा१प दिन तका ता．१द को श19र टिन से $912 र$ रात तका ता．२० को ज 192 प्रात्र से $=19 \mathrm{M}$ रान


 पंंचक－तारीख्ब＝को १२र२ह राब से ताीिख १ः के है।१२ दिन तक

 चन्नस्पिति－तुल का। ता．२ क
$\mathrm{Gl}=$ रति से पनु का ता，\＆
？楊



 द्या द्विताव प्ला तिधि समलय


（）ग्रहस्थिति मूर्ष－स्रिह राशि में，ताराख 9ड के १०ार्टात से फन्या राशि मे। मंगात－
वृश रशि में। डुज－कन्या रोशि में，ता． 90 के ज19ह रात से वक्री। गुर्न मीन
राशि में（वकी）। गुए तारीज $₹=$ के＝ K E रात से कन्या याशि में। शति－मकर राश्रि में（वकी）। राल़－ मेष रुशि में। केन－क्ला राधि में।
 आस्त के जिएले पेश पर पहिये।
（．）．7．सूर्य उस्य दिनांक

[^0]
को छंध ग्रात से $\frac{y}{}$ घंजे रात अंत तक। अपृत सिद्धि योग－ता． 9 ₹ को गा， 2 मोरवाई छठ，संतान सातें，





 की मृथु तिधि को अाद का विधान बताया गया है। पूर्णिमा का श्रादू हददरी ना． 10 सा．दा．शृर्णिमा，गुर्कर रोट पु． श्राद्र तिथि या पितमों अमावस्या की बताया है।（पर्म सिम्यु प्र १२० त1． 11 निपृपक प्राग्म


新等 00 童
30
क्रं शुभ मुह्र लिचा－रसमाइनतींहै। नामघपण－तो，1，8，12，21，26，28 जवयकान－ता， $1,8,12,16,19,28,30$ मुख्य जयांती，दिवस



 जिन नगरों में यह पथाग ता． 11 संत विनोद्या भादे जयंती
उपलनख नरीं है．उन उपलन्य नही है，उन तन 13 स्वामी क्रहानंद लोधी निर्याण
कगों में पनांग किजेता नियक करना है। फच्चाग ता． 14 राप्ट्रीय हिन्दी ट्विजस

ता． 14 राप्ट्रोय हिन्द्री द्विस्त
ता． 15 इ．मोक्षगुड्डम किश्वश्वेंखा जयंती अभियता द्विचस
ता． 18 खजा मकलशाह，प्युनाप्शा ता． 24 प्रणनस प्रगटन महोत्सब

# आपकी राशि इस वर्ष क्या बोलती है <br> प. रोहिति दूवे, प. सौरम दूवे  

ध्यवसाप - यह्र वर्ष आपको सभी केषेर्यो में सफलता दिलाने में सहायक होगा लेफिन मानसिक अस्थिरता बढ़ासे वाला भी है। यदि आप कासखाना मालिक हैं तो लेबर या मरीनरी समस्या का सानना मी करना पड़ेगा फिर भी आपके कार्षक्षेत्र में श्नेः-शन्नः प्रगति का वातावरण बनेगा। राजनीति के क्षेत्र में कुछ सफलतायें मिलेंगी पर फिर भी आप संतुष्ट नहीं रहले। यदि आप सरिंस क्षेत्र में हैं तो अपने कार्य से विशेष सम्मान पा सकते है। बदि आप शोर्मम संच्यलक है तो पिछ्ये वर्षों की मंदी से इस वर्ष वाहर निकलने का योग बनेगा। धन सम्पत्रि - आर्थिक आधार पर सफलत्ता का क्रम जुड़ेगा। गृह भूमि मामलों में उलग़ सकते हैं। शेबर बाजार में सतर्कता से निदेश करने से ही सफलता मिलेगी। चर परिवार - अञ्रेल से जून के मध्य मांगलिक कार्य मैं व्यय भार बढ़ेगा। संतान के लिये समय अनुकूल है। पारिबारिक दायित्य बढ़ेगे, अनाजश्रक घत विवाद बन सकते हैं। स्वास्थ्य-राहु के प्रभाव के कारण इस बर्ष रक्तचाप, मधुमेत एवं यातादि भुय भी रहेगा। यात्रा प्रवास तबाद्ला तीर्थवात्रा का म्न बनेगा, विदेशे यात्रा का भी योग बन सक्ता है। बदि आप नीकरी पेशा है तो दस्स्थ स्थान में स्थानांतरण हो सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने का हर्ष रहेगा, एकग्यता से कार्य सिद्धि. परीक्षा में सफलता मिलने का योग बनेगा। धार्मिक कार्य - गोमेद रत्न धारण कहना, हनुमत आराधना, वृक्षापषग, श्रीखंत्र का पूजन करना, यंगल को लाल वस्तु का दान करना लाभ्डद रहेगा।

## वृष

इ. उ, ए, आ, वा,
छ, वी, वू, वे, वो
व्यवसाय - यह्ठ वर्ष आपको नानसिक स्थिरता बढ़ाने वाला हथा कार्यों में गति देने वाला रहेगा। अनावश्यक तनाब एवं बाद-विबाद भी बनेंगे एवं परिवारिए एकत्कुटता पर भी असर पहेगा पर्नु किर थी आप अपनी योगता एवं थैर्यता से सभी बाधाओं से सफलतायूर्वक अपने को निकाल ले जाबेंगे। बदि आप
नौकरती पेगा हैं तो अप्रिकाती बर्ग से कुष तनाए हो सक्ता है। शेबर मार्केंट एवं भूमि संबंधी कार्बों में सतर्कता से ही लाभ मिलेगा। अग्रेत्त में मागलिक कार्यों में सफलता मिलेगी। धन सम्पत्ति - अचल सम्पत्ति में वृद्धि होगी, गृह निर्माण में खाधा आ सकती है, पुरानी फिंह्री, भूमि एवं घरेसू सामश्री का विक्रष भी नये भवन, नई घरेल सामग़ी खरीदने के लिये सम्भव हे। घर परिवार - सई-जुन में मांगलिक कार्य पूर्ण होंगे, पारिबारिक वाताबरण में सामंजस्य बदेगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्थ - एलर्जी, घातादि रोग से परेशानियाँ, सिर पीड़ा, नेत्र बिकार से कष्ट रहेगा। मार्च तथा जूल में स्वास्थ्य काट के संकेत अधिक हैं। बात्रा प्रवास तबादला - स्थानंतरण के साथ कार्व केष्र में परिरवर्तन होगा, नैकरी में घर वापसी की सम्भावना बनते-यनते रक सकती है। मार्च से मई के मीच उत्तर-पत्चिम दिभा में अ्रमण होगा। परीक्षा प्रतियोगिता - उच्च निष्का के क्षेत्र में सफलता, वर्ष का पूर्वार्द्ध सर्बिस में सफलता दिलायेगा, परीका में एकाग्रता से कार्यसिद्धि होगी। धर्मिक कार्य शनिवार का व्रत, लनुमत उपासना, वृभारोपण कलना, गांमेद, हीरा रत्य पहनना लाभप्रद रहेगा।

## XV: मिथुन <br> की, कु, के, को, <br> घ, उ, छ, हा

व्यवसाय - यह वर्ष आपको मानसिक अस्थिरता बढ़ने बाला तथा कारों में विलम्ब देने चाला एेगा, अनावश्यक तनाब और बद-बिबाद आपका आसानी से पौधा नही छोड़गे। आप अपनी अच्छी एवि के कारण त्रभावशाली व्यक्ति की मदद से सभी खिवादों को आसानी से निपटा ले जायंगे। यदि आप नीकरी पेशा है तो अपने अधिकारी बर्ग से तनाब महसूस करेंगे फिर भी आपकी उत्तम कार्यशैली आपकी रक्षा करेगी। शेयर मार्केट एवं भूमि संबंधी कायों में आपका धन फंस सकता है जिसे वापस पाने के लिये आपको बहुन प्रशास के बाद ही सफलता मिल पादेगी। अप्रैल में मांगलिक कायंग में सफलता मिलेगी। धन सम्पत्ति इस्त वर्ष अचल सम्पति में वृद्धि होगी, गृह निर्माण में बाषा बन सकर्ती है, ब्यापार अधिक हढेगा, पुरानी फैक्ट्री का विक्रय भी नया शोरूस स्थापित करने के लिये सम्भब है। घर परिवार - मई-बृन में यांगलिक कार्य पूर्ण लंगे, पारिवारिक वातावरण में सुराहाती बढ़ेगी, आर्धिक मामलों में विशेष सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य - उदर विकार, एलजी चात भय पबं स्वांश संबंधी परेजानी हो सक्ती है। यात्रा प्रवास तबादला नवौन पद स्थापना का लाभ दूर स्थान में मित सकता है, विदेश्श अ्रमग, तीर्धयात्रा का ओोग भी है। परीक्षा प्रतिबोगिता - एकाग्रता एवं जुनल से ही सफलता एवं प्रतिष्ठापूर्ण पद प्राप्त होगा। धर्मिक कार्य - प्रत्येक बुपवार को गणपति उपासना, शनिवार को हनुमत उपस्सना, नीलम, पज्रा रल धारण करना एवं नीम, पपपल का वृक्षारोपण लाभप्रद रहेगा।

## 

उ्यवसाय - प्यवसायिक दृ्टि से लह बर्ष आपको कुछ कठिनाईयों से युक रखेगा। अस्थिरता एबं गलत निण्गय से परेजानी बढ़ सकती है परन्त् मार्षं के बाद़ सभी पेशेनियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। औौ्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में लाभद्दायक स्थिति निर्मित होगी, साहस और ध्रें से कायं सम्पन्न होंगे। प्रभावशाली व्यक्ति के साथ आपको मित्रता बढ़ सकती है। आपको नवीन नियुत्ति का लाभ भी मिलेगा। भूमि-भवनादि संबंधी कायों में कुछ ख्काबट उतनन हो सक्ती है जिसे आय अपनी सुछानझ से हल कर लेंगे। यदि आय राजनैतिक व्यक्ति हैं तो अपने पूर्व के किये गये कार्यों से प्रतिष्ता पूर्ण पद प्राप्त होने का योग बन रहा है। धन सम्पत्ति - नर्वीन उपक्रम एवं स्थाई सम्यत्ति प्राप्ति का योग है, शेयर मार्केट भी आपको लाभ दिलायेगा। घर परिवार - परिवार में रुके यांगलिक कार्य पूर्ण होंगे। मर्द-जून एवं नवम्बरदिस्सक्यर में बिबाह आदि होने के प्रबल संकेत हैं। स्यास्थ्य - संक्रामक रोगों से कम्ट हो सकता, पुरानी ड्वायबिटीज एवं रकषाप से परेशानी बढ़ सक्री है। यात्रा प्रवास तथादला - लम्बे समय से रके कार्य पर्ण होंगे, स्थानांतरण योग घनेगा, लम्बे अवकाश का सुख भी मिलेगा। बिदेश प्रवास्त भी सम्भाक्ति है। परीक्षा प्रतियोगिता - प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मिला-जुला असर रहेगा। धार्मिक कार्य - प्रत्येक सोमवार को शिब पूजन करना एवं गुरु मंत्र का जाञ, नीम का वृष्षारोपण एवं विण्यु पूजन करना, मोती लहसुनिया धारण करना लाभदायक रहेगा।

## मिंद्ध ना, मी, मू, मे, मो, हा, टो, टू, टे <br> व्यससाय - यह बर्ष आपको अनुकूल बाताबरण से

 युक्त रहेगा, औयोगिक क्षेत्र में सफलता के नये कीर्तिमान स्थापित आप कर पारेगे। पूर्व बर्षों से चली आ रही विपरीत परिस्थितियों में बदलाव आयेगा। सर्विस क्षेत में पदोज्ञति और विपरीत परिस्थितियों में भी आपका मनोबल बना रहेगा। यदि आप कारखाना यालिक है तो इस यर्ष उत्पाद्न के नये कीर्तिमान स्थापित कर पायेंे, मरीनटी रकाबट को भी आसानी से दूर कर ले जायेंगे। यदि आप गोस्म में विछले वर्षों से नुकलान उठा रहें है तो इस बर्ष क्रमशः घटा दुर कर से जबेंगे। यदि आप राजनेतिक ख्यकिक हैं तो इस वर्ष आपको इच्जानुसार पद मी प्राप्त हो सकता है। धन सम्पत्ति - भूमि, भवनादि मामलों में सफलता मिलेगी। घर परिवार - आर्थिक मामलों को लेकर कुछ पारिबारिक विवाद बन सकते है, साथी पक्ष से तनाब पैदा हो सकता है। फरखरी एवं मई माह में मांगलिक कार्य होंगे। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य प्रायः ठीक रहमा, ठड की शुबआत में कुछ स्वास्थ्य संबंधी पोशानी हो सकती है। वात्रा प्रवास तबादलला - दूर यात्रा का योग बन्गेा, अचानक तबादले से मन बेचेन हो सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता - आपको शिक्षा संबंधी एवं प्रतियोगी वरीश्षाओं मे लाभवर्षक योग बन हह है हो जो सफलता दिलायेंगे, मानसिक स्थिरता को बनाये रखें। धार्मिक वार्य - प्रत्येक गुरुत्वार को एक किलो आलू में नमक, हलन्दी मिलाकर उबालें एवं गाख को खिलार्ये, सर्य मंत्र जाप के साव ही बिल्ध चृक्ष का रोपण करना एवं माणिक रल धारण करना लाभदायक रहेगा।
## कान्या टो, पा, पी, प, पे पो, ष, ण, ठ

च्यवसाय - इस बर्ष आपको गुर एवं अन्य ग्रहां के प्रभाब से यह बर्ष पूर्वपिक्षा अनुकूलवा से युक्त रहेगा। छोटे-छोटे निवेश से एवं नवीन रोजनाओं का शुभारंभ करके साभ प्राप्त कर सकते हैं। रके हुये कार्बों में सफलता ओर सर्विस क्षेत्र में भी बीद्धिक क्षमता से लाभ होगा। यदि आय नीकी पेशा हैं तो कार्यं की अधिकता से तनाव बन सकता है, अपिकारी वर्ग से कुछ परेशानी भी आयेगी जो प्रभावशाली ख्यक्ति के हस्तक्षेप से ही दूर होंगी। यदि आप उत्पादन इकाई में संलम्र हैं तो इस वर्ष रिकाई उत्पादन एवं बिक्री का कीर्तिमान स्थापित कर पार्यें। धन सम्पत्रि - ज्रमा पूँडी में उत्रोत्तर लाभ होगा, भूमि-भवन के मामलों में परेशानी बढेगी। ग्रहों का ग्रभाव आपको स्थाई सम्पत्ति देगा। घर परिवार - इस बर्ष शुभ कार्य होने से खर्च अधिक होगा। मौतिक संसाधनों की प्राप्ति एवें सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य - उच्च रफ्यनान, मधुमेह एवं संक्रामक रोगों से थोड़ी परेशान्नी बड़ेगी। जून से अगस्त तक घातादि भय भी रहेगा। यात्रा प्रवास तबादला - फरली से अप्रैल के मष्य महत्वपुर्ण यात्रा, दूर प्रवास दोग एवं कार्यक्षेत्र में बदलाव भी हो सकता है। मांगलिक प्रवास भी होगा। परीक्षा प्रतियोगिता - प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रम एवं एकाग्रता से सफलता की सम्भाबना अधिक है। यश प्रतिष्टा की वृद्धि थी होगी। धार्मिक कार्य - गोमेद, पन्ना रल धारण करना, बुध्वार को गणपति उपासना, फलदार उक्षों का रोपण, श्रीवंत्र का पूजन करना सकलता दिलायेगा।
$\pi$, री, र, रे, रो,
ती, तु, ते
व्यवमाय - इस चर्ष शनि ग्रह की वाधा के साथ कुए यड़े बदताब की शुरआत होती है। यह वर्ष आपको अनेक उपलक्धियों से बुक्त रहलगा। औधोगिक क्षेत्र में भुपानी मशीनरी में बदलाब होगा। बैंकिंग एवं कराषान संबंधी पेरशानियाँ दर होंगी। यद्वि आप नीकरी पेक़ हैं तो अधिकारी वर्ग के साथ खराब चल रहे संबंधों में सुधार होगा। किसी नये बिभाग में प्रतिनियुक्ति भी हो सकती है। व्यवसाय क्षेत्र में त्वरित निर्णय का प्रभाव आपको सफलता दिलायेगा। आपको वर्तमान ब्यापार के माप्यम से आर्थिक सफलता मिलेगी। पदोत्रति एवं शेयर में लाभ मिल सकता है। क्यापार में अनावस्पक विबादों से परेशानी बढ़ सकती है। धन सम्पत्ति - भूमि भवन आदि खरीदने का बिचार बन सक्ता है। घर परिवार - परिवार में गुभ प्रसंग बनेगे। पारिबारिक दायित्वों के साथ माता-पिता के स्वास्थ्य से तनाव रहेगा। मई एवं दिसम्ब्ब में मांगलिक कार्य होंगे। स्वास्थ्य - मानसिक तनाव बना रहेगा, उदर विकार, फेफडों एवं उदयादि रोगों के साथ संक्रमण भय रहेगा। यात्रा प्रवास तबादला - फरबरी से अग्रेल तक दूर प्रवास, मांगलिक कार्य हेतु लम्बी वात्रा करना पडेेी, पदोन्नति के समय स्थानांतरण भी सम्भच रहेग। परीक्षा प्रतियोगिता - प्रतियोगी परीकाओं में सफलता मिलेगी, खराब परिस्थितियौं में भी मई-नवम्बर उत्तम रहेगा। धामिंक कार्य - शिव, हनमत उपासना, नीलम, हीरा रल पहनना, श्रीयंत्र का पूजन, फलदार वुक्षारोपण, चाबल का दान, पढने वाले गरीब पात्रों को पुस्तकों का दान भी सफलता दिलारेगा।

## सेयै वृियक तो, था, नी, तु, के, नो, था, या, वू

व्ययसाय - यह वर्ष आपके लिये आर्थिक आधार पर अननफूल परिस्थितियाँ उतनन्न करने वाला साथ ही शेयर माकर, म्यच्च्मअल फण्ड आदि के माध्यम से लाभ
दिलाने वाला होगा। औधोगिक क्षेत में पिछछले वर्ष से रुे हुये कार्य पूर्ण होंगे। नई मश्रीनरी स्थापित करने का विचार बन सकता है। पिछले कण की बकाया राशि का निपटारा आपके मन अनुसार प्रभाकशाती ख्यकि के हस्तक्षेप से हो सकता है। यदि आप राजनेतिक व्वति है तो आप अपनी उपेका से ख्यधित रहले। बर्ष के मप्य तक विलम्ब हो रहे मांगलिक कार्य सम्नन्न होने का हर्ब रहेगा। अधिकरी बर्ग के सहबोग से क्रे कार्य भी पूर्ण होंगे लेकित अधिक कार्य का तनाय चर्य के अंत तक बना रहलगा। धन सम्पति - ग्रहों का प्रभाव आपको कृषि भूमि के साथ भवनादि का सुख भी टेगा। घर परिवार - अनावश्यक पारिबारिक बियाद से पोशशनी उठाना पड़ेगी। स्वास्थ्य
अच्छा रहेगा, पुरानी गुगर का प्रभाब परिलक्षित त्रोगा। घुटने की समख्या से पेशानी बढ़ सकती है। घात्रा प्रवास तबादला - फरवरी-मार्घ में तीर्थ यात्रा दर्शन एवम् विदेश प्रवास सुल सम्भव है। सरिंस क्षेत्र में जु-जुलाई में स्थानांतरण का योग भी बनेगा। परीक्षा प्रतियोगिता - प्रतियोगी परोक्षाओं में सफलता एकात्रता एवं परिध्रम से अवए्य मिलेगी। कैरियर में उच्च सिक्षा प्राप्ति के योग भी हैं। अर्थिक कार्य मंगलवार का क्रत, हनुमत आराथना, गुर मंत्र का जाप, नीम के पौधों का रोपण एवं मूँगा धारण करना सफलता दिलाने में सहारक होगा।

|  | ध1 | ये, यो, भा, मी, भू, <br> के, फा, हा, ध |
| :---: | :---: | :---: |

प्रवसाय-इस वर्ष आपको प्राली का फस अर्यत शुभ होने जा रता है, वह आपको हर केत्र में अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करेगा, लिम्येदारियाँ बड़ेगी लेकित आर्बिक समद्धि का त्रभाव भी रहेगा। आपकी कममठता, सज्रगता एवं ईमानदारी के कारण प्रतिष्ठा मिलेगी। ख्यवसाय क्षेत्र में कार्य मार बढ़ेगा, राजनैतिक संबंधों का लाभ भी प्राप्त होगा। सविंस क्षेत्र में प्दोन्रति के साथ अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति भी सम्भव है, ख्यबसाय क्षमता का उपघोग करके व्यापार में उनरोत्रः प्रगति के साथ आय के नखे स्बोत भी सुलेंगे। सर्विंस क्षेत्र में अधिकारी वर्ग से तनाव हो सकता है। धन सम्पत्ति - आय के साधन में नवीन उपक्रम जुछें, फरबरी से अप्रल तक मांगलिक कार्यों में क्षय भार दढेगा, गृत्र, भूनि, वाहन का भरपूर सुख मिलेगा घर परिवार - संतान पथ्ष की चिता रहलेी, माता-पिता के स्वास्ध्य के साध साथी को भी शारीरिक काट हो सकला है। पारिवारिक मतभेद दूर होंगे। स्खास्थ्य - उदर विकार, एलर्जी, भानसिक तनाव, घुटने की शाल्य विकित्सा भी हो सकती है। यात्रा प्रवास तबादला - अप्रैल से ज़ तक महल्स्यूण सात्रा, तीर्थ दर्शन, स्थानांत्रण से घर वापसी, जिदेश प्रवास भी सम्भावित होगा। परीक्षा प्रतियोगिएा - यह वर्ष आपके लिये विभागीय परीक्षा में सफलता दिलाने वाला रहेगा। कैरियर को एक नई दिश्श मिलेगी। धार्मिक कार्य - गणपति उपासना, पुखाज धारण करना, फलदार वृर्कों का रोपण, धार्मिक पुस्तकों का दान लाभकारी रहेगा।

व्यवसाय - इस वर्ष आपको शनि की साक़ेलाती का प्रमाव बर्ष मर रहेगा। यह मिले-जुले फल प्रदान करने बाला, प्रमाच, उत्पादक एवं कार्श क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला, न्थीन कार्यों में चल रहे विलम्ब को दूर करने में सहायक होगा, कई प्रका की सहायता परिवार एवं बैंकिं गक्ष से ग्राप्त होगी। अध्योगिक क्षेत्र में चल रही परेश्शानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। सेयर मार्कर में सुझबझझ से कित्ये गये निवेश्र पर विशेष लाभ होगा। फरवरी से जून में मागलिक कायों में क्यय भार अधिक होगा, रके हिये कार्य पूर्ण होंगे। संयुक्त ख्यापार में सफलता किलेगी, चौन्दिक क्षमता का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यदि आप नीकरी पेशा हैं तो इस वार्ता आपको कार्य विभाइन से होने वाले अनावश्यक तनाव से छुटकारा मिलेगा। धन सम्पत्चि - भूमि एवं मबन आदि का पूर्ण सुख प्राज्त हो सकता है। कृषि पूमि को लेकर कुछ विवाद भी बक् सकते हैं। घर परिबार - पारिवारिक वातावरण में सहजता बनी रहेगी, मांगलिक कायों में तनाब अधिक होगा। स्वास्थ्य - मानसिक तनाव और चिंता से फरखरीयार्घ में रेश्रानी बढ़ेशी। संक्रमण रोग का असर इस वर्ष हो सकता है। यान्ता प्रवास तबादला - स्थान परिवर्तन से लाम होगा, कार्ब क्षेत्र में बदलाब भी लाभप्रद रहेया। जुलाई-अगस्त में शिक्षा के लिये बिदेश प्रवास सम्मव होगा। परीक्षा प्रतियोगिता - कड़ी प्रतियोगी परीबाओं ने खफलता मिलने के सुखद् संयोग बनेगे। धार्मिक कार्य - शनिचार को हनुमत उपासना, नीम, पीपल एवं फलदार पौथो का रोपण लाभ पहुँचायेगा।

कुअभ ग, गे, वो, दा, सा,
सी, सु, से, सो
व्ययसाय - इस खर्ष शनि एब गुर का प्रभाव होने से आपको परीश्रम अधिक करना पड़ेगा परन्न अन्य ग्रहों के प्रभाथ से निरंतर सफलता भी मिलती रहेगी। व्यवसाय्य में नई कार्य प्रणाली, तहनीकी, नई ऊर्जां से नये उहेर्यों की ओर अव्रसर होंगे। सर्विंस क्षेत्र में स्थान परिबर्तन का लाभ मिलेगा। व्ववसायिक क्षेत्र में प्रतिद्दंदी के अणने कार्य क्षेत्र में हटने से भापूर लाभ हो सकता है। मई-जून में ब्यवसायिक मामलों में अंशिक आताए-चढा़्र का योग बन रहा है। साक्षेदार से अलहबोग का सामना भी करना पद्ड सकता है। अवरूपर-नवम्बर में आपकी प्रसिद्धि और उत्तरदायित्व भी चढ़ेंगे, मनोकामना की पृर्ति भी होगी। रुकी हुई उधारी यी इस दर्ष मिलना प्रारम्भ होगी। थन सम्पत्ति -चल-अचल सम्पति में बढ़ोत्तरी, नछीन उपक्रम एवं बाहन अदि क्रय करने का मी योग है। शेयर माकेंट लाभ दिलाबेगा। भूमि संबंधी मामलों में कुछ परेशानी होगी। घर परिबार - परिवार में अनावश्यक विवादों से थोड़ी परेशानी प्रेगी। मई-उन, नबम्बर-दिसम्बर के नध्य शुम कार्य सम्यन्न होंगो। आंतर्रिक सज्जा एवं मौतिक संसाधनों एवं उपकरणों में व्यय भार बड़ेगा। संतान पक्ष से सुख उत्तम रहेगा। स्वाश्र्न - वायु बिकार, वात व्याधि एवं संक्रमण से पेशार्ना हो सकती है। गान्ना प्रवास तबादला - स्थानांतरण, तीर्थ यात्रा दर्शन एवं विदेश प्रदास के योग हैं। पर्गक्षा प्रतियोगिता - प्रतियोगी परीध्षाओं में ककाप्रता से बेहत्तर परिणाम मिलेंगे और प्रतिष्ठा मिलेगी। धार्मिक कार्य - अनिवार को सुन्दरवांड का पाठ, वृक्षारेपण ताभद्दायक रहला।

## मीन <br> ची, थ, का, च

ब्यवसाप- इस लर्थ आपको ग्रहों का प्रभाव निरंतर सफलता दिलाने में सहायक है। सविस्त क्षेत्र में अधिकती वर्ग का पूर्ण सह्रयोग मिलेगा। अनेक समस्याओं के बाद भी ब्यवसाखिक क्षेत्र में विस्तार की गति जाएी रहेगी। मई-जून में कुछ परिस्थितियाँ आय के बिपरीत हो सकती है। सुकदमे मामलों में एवं यैंजिंग एवं कराधान संबंधी बिषयों में अपकी परेशानी चद़ सकती है। ख्यबसाख्य में नई कार्यर्रणाली से लाभ होगा। वितरण एवँसी के योग बनेंगे। यदि आप नीकती पेशा हैं तो इस वर्ष आपको विशेष व्रिम्पेदारी पूर्ण कार्य को सम्भालना पड़ सकता है। धन सर्पत्ति - भूनि खराटी एवं मवन निर्माण कार्य पूर्ग होंगे। अचल सम्पति के साध कारखाने में मशीनरी संब्धी परेशानी दा होने से आर्थिक आधार मजबूत होगा। पर परिवार पारिवारिक क्षेत्र में तनाव, अलगाब समाप्त होगे नाता-पिता का सहथोग मिलेगा, मांग्लिक कायों में व्यय अधिक होगा। स्वास्थ्य - ज्यादातर समय स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिरता रहेगी। संक्रमण, कम्म-कंधे का दूर, एल्लर्शी से कष्ट हो सकता है। यात्रा प्रबाय तबावला - लम्बे अरसे के घाद यर खापसी हो सकती है। अनुकूल स्थानातरण का लाभ मिलेगा। जून-जुलाई में मांगतिक कार्यों में प्रवास करना पड़ सकता है। लम्बी यात्रा का अवसर मिलेगा। पीक्षा प्रतियोगिता - विभागीय परीक्षा में लफलता के साथ निक्षा क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी। अार्मिक कार्य - पीली वस्तुओं का दान, नीलम, पुखराज पहनना, फलदार बृक्षारोपण लाभ्रद रहेगा।

कर्जा, जीवन का सुख-चैन छीनता है, जब तक बहृत बड़ी मजबूरी न हो तो इससे बचने में ही भलाई है।



गोवर्धन पूजा एवं भाई दोज प्रदोश व्यापी अमावस्या के कारण दैपावली ग. 24 को होगी औत कातिक ग्राल्ल एक्यम मे ता. 26 की गोवर्यन पूत्रा, अुक्रहट एवं ता 27 को दोग के बम्यान-अपात् काल में पाड द्रोब पर्व भास्बानुमारा मेग्ग। पम म्सागत रूप से बताने वरले दोधापली के अगले क्नि गोवर्यन प्वा और उस्के अाते दि भाई देज मनांतें।
 जन्वरसिति - वृश्चिक का ता. १ को ईंद रात से धनु का। ता. ₹ की रIXe रात अत से मकर का ता. द को $=1$ शै दिन स्ये कुम्य का। ता. z का
 को ह।भ१ गत से कर्क का ता. २० को ह।१ण किन से सिंह का। ता. २२ को ఆ। 19 हरात मे कन्या का। ता. २४ को शाश२ रात से तुला का ता. रु०
 उत्वकालिक लमन - ता. १ से १६ तक क्या ल्घ, ता. १६ से तुता लता। रा. शक सं. 1944
 बंगला सन् 1429 अखिन ता. 19 से कार्तिंक्यास ग्रारे जी साददाशत (मि) हिसात प्रूप्म निधि समाय



管|

#  ्योतिष की दृष्टि में देश-विदेश 

 ष. अभित नाराबणाशंकर नाधूराम ब्यास कोतकलती के जाम, रबलपुर गो. 105926621056 Email pt.nsvyasiggmail.com

प्रह ही राज्य देते हैं और क्रह ती राज्य का हणण भी कर लेते है, मे तो कैबल म्रहों के आयार पर उसके फलाफल का अनुमान लगाता है, भविष्य की जानकारी तो ब्रहा जी से अतिरिक किसी और को नहीं हो सकती, वह तो सृष्टि के रचिद्ता त्री हैं।

वर्ष के प्रात्भ में 'रक्ष्षस नाम कर संक्सर हऐगा, 28 अरोल से 'नल' नामक संबत्सर का प्रबेश होता है, पर्तु पूरे बर्ष संकल्पादि में राक्ष नामक संवस्सर का प्रथोग होगा। इस वर्ष का राजा 'रनि तथा मंत्री 'गुऊ्र क्र। शनि के प्रयाव से देश की जनता को अनेक तरह की पोरगानियों का सामना करना पड़ेगा पन्नु शनि कु ग्रह होते हुये भी न्यार का रुष्र माना जाता है, इसलिये देशा की जनता को परेगाजियों के साथ-साच राहत भी प्रदान करेगा परन्तु आसकीब तंत्र की कमजोरी के कारण अनता को उचित राहत नहीं पिल सकेंगी। वर्ष लम का लप्रेश बुप द्राम भाब मेन नीन ताशिस्थ है, जिस पर शनि की तीसरी दृष्टि शुभ नहीं है, अष्टम भाब के घंगल और शानि का मकर रांश में अमण केन्द्र सरकार के लिये अत्यंत चनीतियों भरा रहेग। मंगल बष्ठेश हो कर अष्रम भाब में ज्ञाति के साध है, यह देन्श को लेकर सरकार को सचेत करता है, ग्रधानमंत्री मोटी जी के तिबे अंतराफ्ट्रॉय साजिशों की ओर भी इशारा करता है, इसके लिये सत्ता के गलियाॉं में विशेष सरक्कता रखी जानी चाहिये। देश की अभ्मिता पर होने खाले हमलों पर सरफार कठोरता से जबाल देवी। अष्रम माब के मंगल के कारण बड़े पैमाने पर गाँ, कसबों, शहलों में अप्रि दुघंटनाओं से नुकसान होगा। पूरे देग में जानबरों के लिये समय कठिन रसेगा।
 होगी फुल मिलाकर पूरा यर्ष अम जनता के लिये नईनईं समस्याओं से घिरा सहेगा। सत्ताधारी सीर्स नेवृत्व भी कड़ी चुनौतियों का सामना करेगा।

देश में कुछ दिलघस घटनायें हो सकीी है। वह वर्ष देश की वार्तविक पह्रचान संस्कृतिक और आध्यामिक हूप से पुन्नोड्जार और कायाकल्प पर जोर देता है। गुरू के कारण इस उर्व अर्षै्यवस्था में गुर्यार का बोग है। अार्थिक रणनीति के साथ सुरा सकीति के निबंत्रण की नई नीति लागू होने की सम्भायना है। चीन और पकिस्तान भारत में समस्खायं खख्दी करते रहंगे। भारत इस बार पकिस्तान को निश्चित रुप से सबक सिखायेगा। चीन की दोगली नीति जारी रहेगी। भारतीप सीमाओं पर अलिक्रमण के लिहाज से चीन और सक्किय रहेगा और अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ाखेगा। भारत और चौन का तनाव उच्च स्तर पर रहेगा और वद्ध जैसे हालात बनायेगा। गिलगित, सिष्किम, अरणनाचल तथा लटख में चुसपैठ की घटनारों जारी रहेंगी और अन्य भारजीय केष में बीन की आयीं प्रवेश करने की कीशिश करोणी चिससे भारत और चीन में टकराब बह़ेगा। जम्पूकस्मीर, असम, अश्णचचल प्रंदेश और लहाख में रीर्ष स्तर पर उच्च संस्थानों की स्थापना और उच्च स्तर पर अध्ययन के अवसर खुलंप। देश में स्यास्थ्य सुधार की दर पिछले वर्ष की ग़लना में अच्छी रहेग।। आयुवैंद और होम्योंप्थिक में लोगों का विश्वास और अधिक षढ़गग। कोई दखा घोटाला सामने आ सक्ता है। लोगों मै ज्ञाकाहारी बनने की प्रवृत्ति यडे़ी। आंतकवादी इटनाबें भी बडेंगी। सातवें भाव के प्रमाव से विदेशी मामलों में दो प्रमुख फूटीरिक असफलताओं से उनकार नहाँं किया जा सकला। पाकिम्तान अमू-कइसीर के मामले में परोध रूप से दबल सेता हरेग। भारत को उयोरिका में ऐन मीके पर थोला हो सक्रा है। नारत और नेषल में छोटा - पोटा विजाद और तनाब हो सक्ता है। उनम भाय पर्म से संबंधित है जिएक प्रभाव से उयोष्या मंदिर सीलित देश के सभी मंद़ों के लिये समय अच्छा है परन्तु अवोध्या मंदि निमांण के दोरान टुर्टना या चुलोतियों को दशाना है। सुर्रीम फोर्ट और हार्ककोर्ट की सुरस्सा को बक़ाना पडेगा। रोर्ष न्यायिक व्यहित के खिलाए डोई हिसक प्रयान हो सकते है। द्राम भाव के प्रभाव से सरकाए अपनी दृध ह्रणार्शाति के साथ बिकास और प्राति कें अपने एजेंडे को ₹दाती रहेगी। देश के कुछ हिसमों में सांप्रदाचिक तनाप हों सकता है। बिप्र, प्रथानमंक्री और सकर को नीषा दिखाने फा कोई भी मौका नहीं ंोड़े़ी लेक्लि प्रभानमंती जी की उवि को कोई हानि नही होमी। दलाई्रलगा का स्वाश्ये चिता का बिपय बन सकता है, चौन की लेक्त त्रिश्यत अनने स्वतंत्र निर्णय लेगा।

## प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी

प्रथानमंजी ड़ी नोन्द्र मोदी जी की कुग्डली में चन्द्रमा नवम भाध का स्वागी है और पंगल से भी संबंधित है मोदी जी राष्टहित में नई सैन्य रणनीतियों के बनाने में कोई हिकक नती करेंे और न राप्ट्टीय लित पर कोई समझोता होगा। प्रथानमंन्नी मोटी जी की शपय ग्रहण

मोक्षी जी की दृ्यर्य पारी


कुण्डली मे मंगल और राहु का अप्टम माब में होना श्रभफलदाबक नहीं कहा जा सकता। प्रथानमंती जी को अपना स्वाए्य और अपनी सुरका का विरेप ध्यान रसना चाहिदे। मंगल और तहु के कारण देश में चड़ी हिंसक घटनाओं की स्थिति घन सक्ती है। सरकार इस वर्व इलिहात की विकृतियों पर विशेण ध्यान देटी। विदेशी शासकों के बताये पये डूटे महिमामंडन को सरकार सुधारे का प्रयास्त केगी। बह वर्ष प्रधानमून्री के लिये स्यर्ष और परेशानियों से परापूर्ण रहेगा। भारत के संवेदनश्शॉल हिस्सों में जेहादी ताकतें अपनी गतिबिधियों को तेज कर दुफसान पहुँचावेंगी। देन की सीमाओं पर भी बनाव कई गुना बड़ जानेगा। विशध द्वारा किये गये अंदोलनों से सामान्व जनडीक्न प्रभायित होगा विशेषकर उन राज्यों में जहलं विधानलया चुनाय हैं। इस सखके बाव जूद प्रधानमंत्रो जी इन सभी पुनौतियों से निपट ₹ंगे। केन्द्र और विपष्ष शासित राज्यों के टकराय से इनकार नहीं कित्या जा सकता। कम से कम एक राज्य मैं राष्ट्रति शासन हो सकता है। अं्रिल 2022 से मंगल में गुरु की अंतर्दरा आने पर विमिन्न स्तों पर रैक्षणिक गतिविधियाँ जीरी-यीरे सामान्व होगी। लम्बे समव से देश में किसान आंदोलन को सरका द्वार कुछ और रिवायतें दी जा सक्तो है। मंगल गहु के ग्रभाव से जम्मू और करमीर के साष-साथ षंजाब में भी फुझ आतंकचादी घटनायें हो सकली है। ग्रामीण कोोों में स्वास्ख्य सूविधाओं मैं सुधार होगा। महिलाओं को लाभांवित की जाने वाली नई योजनार्ये बनेंगी। लहाउ, अरणाचल, गम्मू-खर्मीर में केन्द्र सरकार शिक्षा मे बिशेष उर्चं कोगी।

## भारतीय जनता पार्टी

भाइणा की कुप्डली निच्चित रूप से मजब्त है, बर्तामान में चन्त्रमा की द्वा है और चन्त्रमा नीचभंग ताजलयेग, मालन्य योग और गककेलरी योग बना रहा है, पाटॉं में अभी मी और अधिक प्रगति की सम्भाबना है। जिन राज्यों में पाटी सत्ता में नर्लं है, उनमें यी सात त्रासिल कर सकती है। एनि की अंतर्दाश चल रही है, शसि के कारप पाटीं को कुछ असफलताओं का भी सानना करना पड़ेगा। आंगो जिन रान्यों में थी चुनाव होंगे वहीं क्षेत्रीब दलों से पाटी को कड़ी वुनौतियाँ मिलेंगी, विजय प्राप् बनने में पसीना आ आयेगा। किन्हीं दो बहे नेताओं के लिये समय अच्छा नहीं है। जहों भी चुनाव होंगे बहां भाजण बदी संख्या में अपने बर्तमान बिथायकों के टिकिट काटक नबे स्वचह छचि वाले जिताऊ लोगों को टिकिट देगी। पुरानी भाइया परि-पीरे अपने नये रूप में उभरेगी, एक तराह से भारतीय जसता पाटीं का कायाकल होगा।

## कांग्रेस

कांप्रेस पार्ती की बर्तनान में राह की महादश और ख़क की अंतर्रशा चल रही है, आठने भाव के राह्ह और
 जम्नू-करसीर के दुनाव में नऐे चेहो आ सकते हैं।

## बैश्विक महामारी कोरोना

चीन ने कोविड वायरस के संबंघ में विए्य को गलत जानकारी दी है उसके लिखे अप्रैल 2022 से जन 2023 के बंन्त में बीन को अंतराष्ट्रीय न्यावातय का सामना करला पछेगा। बर्ई 2022 के पू बांद्र का समय पूरी दुनिया को एक बर पुनः नैश्यिक महामाती के उच्वतम शिखिए पर ले ज्ञा सफता है। उरेत 2022 को गाहु के गकि परिवर्तन के बाद मई़ 2022 से महामारी कमनोत होो सकती है। 25 अक्ट्हरर 2022 को खंडक्रास सर्मश्रण के प्रभाव से भारत और पूरा विश्य वैश्चिक मंबी की चपेट में आ सकता है। इती दौरान महामरी का भा संकेत है। वह समय खेहद्द अशूम पारणामों की झोर इशारा करता है।

## अंतर्शाष्ट्रीय जगत

पाकिस्तान - पाकिस्तान में आर्तंक्जाद, बिरोध, रक्कयत और प्रदर्शानों में वृद्धि होणी। इती दशक में देग का एक बड़ क्षेत्र निश्चित कुप सें पाकिस्तान से अलM होगा। सिध और ब्लूचिस्तान में बहु पैमाने में विरोय पैदा होगा। किसी दड़े पत्रकार के लिये समत्रे अच्या नहाँ है। भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान लगातार कुरिल प्रयास करता रहमा। नर्शाली दाओओं, बुस्स की तर्करी से सेना तैसा कमायेवी। कुलमषण जाधन के पाकिस्तानी कैद से एटटे की सम्थानना है।

अफलानिल्लान-महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर अत्वाघार घढ़गो। अफलानिस्तान में अर्शाति चरम पर रहेगी, आवस्बक बस्तुओं का अभाद हहेगा। भुख्यी बढ़ेगी, मारतीख सिलों पर हमला होता रहेगा। पंजाद और कर्मार में उग़बाद को ब्ड़ावा देनें के लिखे तालिखान और अन्य आतंकवादी संगठन, विशोष प्रयास करेंगे। नर्शाले पदाथों, अफीम और ड्रम्प की उस्करी बढ़ेगी।

भीलंका - तमिल समूह द्वारा कुछ विशेष मामरों में पाजनेतिक हूल दिया जा सकता है। एक अलग राज्य की माँग हो सकती है। श्रीतंका यीन के कर्ज के जाल में फंस्ता आयेगा।

बंगलादेश, म्यूंमार - प्रथानमंत्री रोख रसीना के लिके समय चुनीतियों और करों से भरा है, चन्न के प्रलोभन में बगलादेश कस सकता है। म्यांार के साय सीमा पर तनाव प्रधनमंत्री की मुश्किलों को बढ़ाने आला होगा। आंगसांग शू के लिये समय सुभ नहीं है।

नेपाल- क्रहयोग देश्र की स्थिता के लिले अअुकूल है। वीन द्वात नेपात के जिन हिस्सों में अतिक्रकण किता है उसकी चौच की जा सकती छे नेपाल और भारत के लंबंध अच्छे रह सकते हैं पर्नु ओो⿳े तनाव भी देख़े मिल सकले हैं।

चीन - धीन के द्रारा साईयर अर्टैक जैक्क ल लियार समुद और अंतरिक्ष के क्षेत्र में झोध जारी रहेंते जिनका उदेश्य सिफ मानख जाति की भयसीत कहला होग्य। वर्ष 2022-23 में किसी खतरनाक बायरस को उजागर कर सकता है। उच्चतम स्वर पर बड़े बहलाव की आशंका से इकार नहीं किया जा सकता है। विनाशकारी मूकम्य, किसी बडी टुर्चनाओं से वड़ी संख्या मे मृत्य का यंग है। जापान - जापान मंटी के दौर से उबरोगा, अर्थ व्यवस्था में अच्छा प्रभान रहेगा जापान, भारत, अमोरिका और आस्ट्रेतिया निलकर नीन के खिलाफ कोई अंतरांठ्र्रीय युहिम छेइ सकते है।

रूस - पुतिन के सामने कठिन चुनोतिवी रहेंीी। परमणणु हीथयार के मामते में रुस को बड़ा सफलता मिलेगी। वर्ष के अंत में पुतिन आर्थिक और राजबतिक तोर पर मब्बूत हो सकते है।

रुस और ईगन करीब आ सकते है। सीरिया में अमेरका का प्रभाव कम होगा। फ्रांस और तुकीं में तराव रहेगा। क्रिटेन को किसी बड़ी आपदा के लिये तैयार रहना चाहिये। महारानी का ख्वास्थ्य चिता का कारण बन सकल है। फ्रांस को आतंकवाद का सामना करना होगा।

अमेशिका - अमेरिका में किश्यलनीयता का संकट महारेयेगा द्विवार्षिक चुनाव में बाहडेन की पाटी को नुकसान होगा। अंख्वेत आंदोलत एक नरो लिभय को लंकर पुनर्यावित होगा। पूरे देश में खितोण होगा। अंतराष्ट्रीय स्तर पर अमेरको का दबतवा कम होगा। अमेरिका के मध्य और पूर्वी हिस्सों मे तनाष रहेगा।

अन्स देश - इड्डोनेशिया में चक्रम्यात और मूलम्प 3ा सक्ता है। फिशीपींस में ज्वालामुखी फरते की घटना हो सकती है। थाईलेग्ड के पधानमंगी के पद से हरने की सम्भाबना दिखती है। सिंगापर में गाजनैतिक क्षेत्रों में बड़े बदलाख होंगे। मलेशित्या में प्रमाणु मिसझलॉं के परीक्षप के समब बड़ी दुर्प्टना हो लकरी है। वियतनाम भारत के कहीब आ सकता है।

## प्रादेशिक सरकारें

जम्य-करमीर - प्रफृतिक्र आपदा से गुक्सान होगा, आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि होगी। करममीर घाटी में विशेष अध्रांति का अनुमध होगा। कर्चीट में सरकार विकास के कार्य अचेंके करेगी। कर्मीर और लहाख्य में शिक्षा पर विशेष खर्चं होगा। सीमा पार से पुसपैठ, उांदोलन च प्रदर्शन होंगे। उसता भयमीत होगी।

उत्तर प्रदेश - ज्यांदोलन, हिसिक कायो और अरांति का घातावरण देखने को मिलेगा। राजनेतिक टकराव होगा। होने वाले चुनाब में भाजला क्डी संख्या में बर्तमान विधायकों के टिकिट कारकर नदे स्वच्छ छबि वाते जिताऊ लोगों को टिकिट देगी। योगी आदित्यनाथ के नैतृत्ब में एक बार फिर से उतरश्रेटे में भाजपा अपनी लरकार बना लेगी। उत्रांचल में प्राकृतिक ज्रापया है नुकसान होगा। होने वाले चुनाव में कंश्रेस को लाम होगा। बाड़, भूस्खलन, तुफान से कुकसान होगा।

दिल्ली - केजगीवात्त प्रशासनिक सुल्यु़ से प्रार्थमिकता से उनहित के कार्य करेंग। दिल्ली सरकार अच्छा काम करेगी। गदेश का अव्छा विकस होगा, प्रदूपण और संहगाई मे परेशानी होगी। विपकी संघर्ष केलना पड्रेगा।

रागस्थान - सत्ता संघर्ष खदेगा, मत्ताधारी पश्न को परेशानियों का सामना कतना पहेगा। लिरीय संकट और महामाी से पोरानी होगी। मुख्यमंत्री को स्वास्स्थ संबंषी परेशानी हो सकती है।

महाराप्द - उद्वव ठाकरे का य्रमाब घड़गा किन्तु राजनैतिक खीचातानी भी बड़ॅनी, कुछ अं्रिय स्थिति बन सकती है। राजनेतिक आरोप-रतत्यारोप बढ़ंगे। शरद पवार को स्वास्य संबंधी परेशानी हो सकती है।

मल्यप्येश - प्रदेश में अफवाह्हों का दीर भी चलेगा पस्तु युख्यमंन्री अपनी प्रशासन क्षमता और उनुमव से प्रदेश को अच्छे से बलाबेंगे। भर्टाचार पर अंकुश के

काथ-साथ सरायी काये को सल से सरल किया जाबेगा तांकि जनता को सरकरी अंफिस के चक्तर न लगाना पड़े। प्रदेश में केन्द्र सरकार की समी पोश्नाओं को तेगी से लागू किसा जायेया साकि गरीब वर्ण लाभांवित हो सकें भू-माकिया, अपरायी तत्वों पर शिकजा कहा जायेगा। समी यरों को पुश्श करने का प्रयल होगा। सरकार की नहं-नई बोजनाओं से जन्सामान्य को लाभ मिल्लेा। किसानों को समस्याओं पर सरकार विशेष प्रान देगी। अवराधी तत्त्यो पवं हेंगेज्ञगारी से पेरशानियाँ बकेंगी। पुलिस प्रशासन, कड़ाई से काम करेगा। फ्सलौं को कीट पतंगों से कुक्सान होगा।

चत्तीसगद्य - राजनैंतिक संचचातानी रहेगी। वर्षा की करी के थवदूद कृषि उत्पादन अच्छा रहेग। मंन्रिमंडल का पुनर्गङन हो सक्ता है। असंतुप्टों के कारण सता संखर्यं चलता रहेगा।

मुजरात - प्राकृतिक आपदा से नुकसान होगा। सर्काए विकास्त के काबों पर ज्यान देगी। आगामी चुनाव में भात्रपा बड़ी संखा में बर्तमान विधाबकों की टिकिट काटकर नये लोगों को टिकिट देीी जिससे भाजया फिि से सरकार बनाने में सफलता प्राप्त करेगी।

विहार- प्रदेश सकार अच्छा कार्य करेगी। विकास के कार्य होंगे, केन्द्र का अचछा सहबोग मिलेगा। मंर्रमंडल का पुनर्नतन हो सकता है।

बंगाल - प्रदेश सरकार अष्छा कार्य करेगी बिकास के कार्य होगे। कंड़े संघर्य के धावडूद ममता बनर्जी की बंगास्ल विजय में उनकी अंत्राष्ट्रीक प्रतिष्टा में यृद्धि हुई है। भाजपा नई व्यह एचना बनाकर अपना प्रभाध बढायेगी के न्द्र सका से संधर्व चलता रहेगा।

असम - असम सरका द्वारा निण्णंयों में कठोरता और वीरियों को बलपूर्वंक लागू करबाने के कारण आम जनला में रोष उत्पद्र होगा। सरकार को गठबंपन की मांगो के आगे द्रुकला पड्रेगा। निकाय कुनाव सें भारी हिसाता की सभावना है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के जारा ननता का डुकान सरकार की तरफ बदेगा। सरकाम को विपणीत परिम्थिथियों का सामना करना पडे़ा।

उड्ीीसा - प्राकृतिक आपदा से नुकसान होगा, थाल मत्वु दर में वृद्धि होंगी। राजकीय संघर्य ब्देगा। मुल्यमंन्री को स्खास्थ्य संबंधी चिता हो सकती है।

कनांटक - विकास का कार्य अच्चा होगा। मंश्लाई से पोशानी होगी। आगामी चुनाब में कांग्रेस और विरोधी पार्टियों में ग्रभाब बढ़ेगा फित भी सत्तारहड भाजपा एक बार फित सरकार बनाने में सफल होरीगी। केरल में कृषि ज्योप का अच्ध विकास होगा।

तमिलनाद्यू - स्टॉलिन सरकार का प्रशासन अच्छा रहेगा। इंन्हें स्थास्थ्य खासकर पेट से संबंधित समपस्या हो सकती है स्वास्थ्य और सुरसा का च्यान रखें।

पंजाक्य - मुख्यमंत्री केष्न अमरिंद्र सिंह को हाने से कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी राजनीति में उथल-पुथल होगी। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों में आपसी विश्वास की कमी से कंगेस सर्कार को नुक्सान होगा। प्राकृतिक आपदा और कीट पतंगों से कृषि को कानि होगी।

हिमाचल एवं हरियागा - प्रदेश में वकान. भूस्खलन, प्रानृतिक आपवा से वुक्यान होगा। (जजनेतिक परेशाकिषाँ बङ़ेगी। के न्द्रीय सहयोग से प्रदेग प्रगति करेगा। भाखया गठबंधन सरकार आर्थिक एलं राजनैसिक उलझ़न्नों के बादजूद विमिन्र केतों में बिकास संबंबी दोजनाओं का क्वियान्वर्न करेगी। बड़ लरकार द्वार कुछ जनहितिषी योजनाओं क् प्रदेश की गनल को अच्छा लान मिलेगा।
"चुभम भबतु॥

## ज्योतिषाचार्य पंडित नारच्यणंकर्य नाधूराक व्यास द्वारा पिछते पंवांग में की गई अविष्यवाणिदाँ जो सत्टा होने

 के कारण विशेष यर्चित हुई़नेट के माध्यम से कैंक खाता खाली एरने वाले आलसाजों पर देशव्यापी गिकंजा कसेगा - देशेभर में इस क्राइम वो योकने के विले कह राख्यों की टीस दारा आपल में नाम्मल करनें से इ्न उनों की देशबापी पक्ड Чकड़ प्रारम्न हो गई हैं।

कैपरियों से अड़ी जन्ध्रानियों के साथ-साथ उशल पुथत्ल की स्थिति रहली - अप्रल-मई-चूल देगभर कोरोना से बही जनहति हैई और देशयर में आब्सीजन एवं अस्यतालों में वैड की कमी से उधल-पुयल की स्विनि निर्मित है।

जमेतिकर के विषय में असेरेका का पहले की तहह
 की हार का सामना करना पंड्या और तो बाहडन हेमेकेटिक पटी क उम्मोदवार अमेरिका के आयले राल्पपति चन सको हैं उपरोक्त anा एकदम सता ही बंगाल में सिंसा उत्तमात आंदोलन प्रदर्शन ताड़फोड़ का खोग है सता संघर्ष यदेगा प्रकेश में भाज्ता का प्रभाव तेगी से बढ़ेगा - घंगाल में भाश्रा का प्रभाब क्टा और

थ ही हिसा रत्तयात्त आदोलन प्रदर्न गोक्रोड हुई।
उपचुनाय में माजपा को अच्दी सफलता मिलेगी अब भाजपा स्पष्ट बहुमत में आ जाखेगी -
उपरोक भाबिज्यवाणी भी एकदम सत्य हु
महताप्ट में संकमण का फैलाब सतत जारी रेगा इस नर्ष महताराष्ट्र में संक्रमण का प्रभाव लगातार सबस ज्यादा रल।

#  <br> अव्रवाल जबलपुर 

## हार्ट अटैक,लकवा से बर्चें उंड मे रार्ट अंटरक, लकवा (परालिखिस) एवं पानी की करी से अचानक जान जाने का ख़ारा रहता के ऐसे में सभी घ्यत्तिबों को वंद से बचने के समी उपाय अपनाना vािते। उंड में बन की नलियी भी सिकुझती है अऔर कम में खन की नलिया भी सिकुष्ती है और कम

 गुगुना पानी पी प्व्याण मात्रा में पीते खं।

रुखापन, खुजली ठंड मैं नाभि मैं एक बूंद सरसों तेल लगायें एवं सान बाद गौले बक्त है सरसो/नहियेल/ बैवुन तैल से पूर शगर की हलकी मालिश करे। इससे ऑठ फटना, त्वचा का र्खायन एवं खुजली दूर होने के साथ-साथ त्वचा कांतिमय चनेगी। हनेशा त्वचा का पानी चववल से धपध्वा कर मुखाना थाहिये।
यदि आप जागरुक नहीं है तो यकीन मानिये अब लक आप कई बार नुकसान उठा चुके हैं भव्यांथिति - पिछली ता. से प्रारभ भद्वा ता. 9 के $91 \% ०$ हिन तका ता $q$ विक्रम संवत्


जिए रात से मीति का। ता \& को 9 १ारध सान से कुम्म का ता. 8 को 1948 प्रतः से नुष का ता. 99 को $र 12 \%$ शाम से मिदुन का। ता. 9 १ को प140 रात अंत से कर्क का ता. १द की $81 ३$ श शाम से सिंह का। ता. 95 को ₹ 184 रात से कन्या का। ता. २१ को 9017 F दिन से तला का। ता,

 उवयक्तलिक लमन - ता, 9 रो $१_{9}$ तक तुला लग्र, ता. $१ ะ$ से बृर्चिक लग़।

में बलगम के टो नसने की मपत अंच करवायें
(1) ये सप्ताह या अधिक की खांसी (2) वशन एं भुख्क का कम होना (3) सलगम्म में ख्त आना (4) शाम को रोज सुखार आना (5) कलन्नोरो, धकान, साँस का फूलना।
(टी. थी. का प्था इलाज आदिशानन द्वरा युफ़ है।) भारत सरकार द्वारा देगा में टौ. यी. उन्मुलन के लिये बड़ी परल की गई है क्सिममें टी. बी. मरीज को डलाज की पूरी अवाधि दोरान $500 /$ - प्रतिमाह पीरिक आहार के लिये दिये ज्ञाते हैं और दाटूस प्रोच्हाईडर को अ्य रोगी को नियमित 6 याह दवा का का पूर्यं होने पर
$1000 /-$ प्रोमाहन राशि दी आती है और तो और प्राइचेट प्रेकिटिशनर्स को टी.थी नोटिकिकेगान के लिखे 7) - प्रति मरोज दिये जाने का प्रापषान है।

टी. वो. के जधूरा या अनियमित इलाज से टी.वी. लाइलान हो सफती है उमलिये सवानियमित लें। अधिक खनकार्त के लिख्य
5i. नितच्यात्न पौगरा उतिए बिन्लिजा) मो. 9425152
वf, पोरव दड्ड सेंस्शत 942536113
त्री नुनीन मार्योवहलत 8269925501
 पु पत्यां हिखा सत यकला ?

## लाभदायक सरकारी योजना

अप्ने बैक या पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में इन सरकारी र्कीमों को अंतानी से अपने आधार काई ंके माध्यम से अवश्य प्राप्य करे और सका लाय उटायें। प्रधानमंश्री सुरक्षा वीमा योंजना - इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ल की आयु के व्यक्ति के बपत खाने से मात्र 12 उप्यये बीमा यानि प्रतिबर्ष करेंगे, जिससे यदि क्यी कोई दुर्पटना होंने पर हुई अपाहिजना पर, उस यीमा बाजना के अंतर्गत $t$ लाख से 2 तारख रूपये तक की सहायता पासि प्राज्त हो सकती है।

प्रथानमंश्री चीबन ज्योति यीमा चोजना - 18 से 50 यर्य की आयु के व्यकि के लिये, इस योज्ञना के अंलग्गत आपके बचत खाते से प्रतियर्म मात्र 330 रुपये कटंगे और बाताधरक की असमब मृंद्यु होने पर, पारवार के सदस्लां को बा नामिनी को 2 लाख रुपये की बीमा साशि दी ज्रायेगी।

अटल पेशगन योजना- 18 से 39 वर्ष की आयु के व्यतिक के लिये, इस योजना में कुछ रुपये प्रतिवर्ष 60 की उस्र तक निवेश हरने पर, 60 की उग्र के बाद आपको तय पैशन राशि दी जावेगी जोकि $1000 /$ - से $5000 /$ - प्रतिमाह तक की होगी, जो आपकी निवेश राशि पर निर्भर करेगा। खाता धारक की मतन्यू होने पर उसके जीखनसाथी की यह पेंशन राशि मितती रहेगी और फिर जौवनसाथी की मृत्यु होने पर निवेश की पूरी राशि

## साढ़ेसाती और अढ़ैया शनि विचार

जन्म कुप्डली में यदि शिन का सम्बन्य भुज पहां मे बन रही हो अधना महादश, अन्तर्दशः शुभ चल रही हो तो अडेया और साहे साती ज़नि का अवूभ फल का होता है। यदि चन्दू, गति उत्म में अण्णु ग्रहों से युक्त हों तो साढेसानी और अद्येया गनि अपिष अन्नुप, चिंता अवनति, यन हालि, छमगय, कायों में खिफ, होजगाए में कमी, व्यर्थ कलह, रोग, निंता आदि कालण जनते हैं। यदि ज्म कुादली में तनि अप्मेंग या माकैय हों तो थी अव्या और साडेसाती श्रहि किशेष अंनिए्ट फल दो है। यदि तम्म कुण्डली में शनि लओेश, पंचपेरा या चवमेश तांकर बत्तीय, पडे और एकादरा भाग में स्थित हों तो सुख और सम्पति मिलती है, ख्यापार ज्ञादि में लाभ होता है। खनि के अष्टक वर्ग में अधिक ऐखाबें हैं तो शुम फल्कारी और कम रेंबारें हों हों असुम फल होता है।

शनि का भ्रमण मकर राशि में

## 1 जनवरी से 28 अप्रूल तक एवं

12 जुलाई से 31 दिसम्बर 2022 तक
संबेसाती जति का प्रथाव क्रमशः पने, मकर और क्रम्भ राशि में हरेगा। अड्रेता शनि का प्रयाज म्द्युन और कुला राशि पर होता तै। वथा

## साढ़ेसाती शनि

धनु रांशि - इस राशि वाली को दैर्या पर उससती सादेनाती शतनि के प्रभाब से ख्यापार में प्राति, धन-थान्य की समृद्धि, प्रभाब होत्र में वृद्यि, राज्य पथ से सम्पान, सुख. सम्पति का लाभ, स्ले कार्य चनेगे, परेखाए में मांगलिक कर्य के आवेजन होंगो और सुख सम्यदा में वृदि होगी।

सकर राशि - इस राशि खालों को मथ्य की सादेसाती शनि का प्रभान दृ्य पर होगा, जिससे पर्ज़्रम अधिक करना पड़ेगा, मांगलिक कार्य में खर्श होगा, रात्तु प्रघल होग, निजी बन विरोष करंगे, ोोग भल, विंता आदि से कष्ट होगा।

कुर्भ राति - इस राश्रि वालॉं करे लिर पर चकती हुई सादेसाती नानि का प्रभाउ रहेगा लिखसे शालीरिक पीड़ा, श्न पिकार, परिश्रन अपिक, व्वामार में लाभ-हानि दोनों का योग बनेगा। स्वी, पुत की चिता रहेगी। बेवनह बत्रादे होंगी एवं लर्च अधिक होग्या
अढ़ेया शनि

मिथुन राशि - हस राकि वालों को लयु कल्याजी अडे़ाशानि के प्रभाब से इत्रु पह्ल ग्रघल होगा। घ० तनाब वढ़ेगा, अपारिक साडेदारी दूट सकती है। राजकीय सफलता मिलते - सिलते रह सनती है।
तुला राशि - हस रांशि इालों को लपु कर्याणी अड़या शनि के प्रभात से श्ञारीरिक संक्रमण, सी-पुत्र की चिना, क्वापार में रोशानी, आधिक लाम कम होना। जिनका अन्म का गनि अच्छा है, उनफे तिये विशेन उपति और पदेज्नी धा समय हहेगा।

शनि का श्रमण कुम्भ राशि में
तारीख्ख 29 अप्रेल से 11 ज़लाई 2022 तक
साड़ेसानी शनि कर प्रभाव क्रमशः मकर, कुमूभ औ।

मोनिइर पिटीनी को विंगस दे ही जायेगणी।
सीनिवर सिटीजन सेखिंग एकीम - सीनिबर सिटीनन यानि 60 की आयु केष बाद, इस एकीम में 5 धयों के लिये निवेश कर लकते हैं जिस्के अंत्यंत निवेश राशि पर अचकी ख्याज दर 7.4 प्रतिशत मिल रही है और इसका ब्याज प्रति 3 महीना में आपके बचत खाते में अपने आप जमा रो आता है, परिपक्षता पर या मृत्तु होंने पर पूर्ण निवेश राशि नामित को बापस कर दी जाती है।

इन सभी एकीमों होतु आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस शाखा में सम्पक्क काके अपने बचत खाते में हुरन्त वालु करवा सकते हैं आसानी से। प्यान रेंें इन सभी स्कीमों में उप्र की सीमा भी है इसलिये देरो न करें और छन सभी का फायदा लें, बिस्तृत जानकारी हडड आप अपने बैक व पोस्ट ऑंकिस शाखा में स्यम्यक कहें।

प्रधानमंत्री वय घंद्ना योजना -60 की आयु के जाद इस योजना में निवेश करके, निवेश राक्षि षर अच्छी ज्वाज दर 7.4 प्रतिशित पर, 10 बर्षों के लिखो मासिक प्रेशन सुलिधा का लाभ इस योबना के अंतर्गत ले सकते हैं, परियन्वता पर या मृत्यु होने पर पूर्ण निवेशे राशि नामिनी को खापस कर दी जाती है। विस्टृत जानकाी हेत अपनी नजदीकी एल आराईी यीमा काखा में सम्पर्क करें। बोट - सरकार/आरबीआई समय-समय पर ख्चान दरये में सशोषन करती रहती है। निकेश के पहले जाँच लों।

मीन राशि में रहेगा। अठेचा न्ति का प्रभाव कर्ठ च ली जानी चाहिये। वृच्विक रानि पर होता है। यथा-
साढ़ेसाती शनि

मकन राशि - इस राशि वालों को उतरती हैं साबेसाती शनि के प्रभाव से ख्यापार में प्रनति, धुन-धान्व की सर्मुदि, ग्रमाब केन्न में वृद्धि. राज्य मक्ब से सह्पान सुख, सम्पत्ति का लाभ, रके कार्य बसेगे, मुकदमों में सफलता मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्य दे आयोज़न होंगे। सुख सम्ट्य में वृदि होली।
कुम्म राशि - चस राति वालों को पध्य की साडेसाती उति के प्रभाव से गरिभान अधिक करना पदेगा, सरींक्र संक्रमण ते पीक्ञा होगी, मांगलिक कार्य
 सितकी जन्पपन्रिका में नाने अच्छा है उन्हें परेशानी कम होगी और अधिक पर्रिश्रम से सफलता मी अच्छी मिलेवा।

मीन रशि - इस पाशि वालों को सिर पर चहती हुई सादेसाती गानि के प्रभाव से शारीकिक पोंजा, ररक किक्रार, परश्रम अधिक, व्यापाट में लाभ-हति दोनों का बोग इंनगा। पारवारिक चिता, प्रगति के लिगे पस्थ्रिम अधिक करना पड़ोा जिसका लभ कभी-करी कम मिलेगा। याप्रायें होगी, सिखिद्धार पर खचं अधिक होगा।

## अढ़ैया शनि

कर्ह राशि - उस रांशि वालों को लघु छल्भाजी अट्ग़ा अनि के प्रभाब से परिधार में विरोध, शन्नु वदि, गह ववोश, शर्रीरिक परिथ्रि अधिक, आर्विंक लाभ, रत्त विकार, ब्यापार में चिता, और राउकीव परेशानी होगी।

वृरिचिक राशि - इस सरिश वालों को लघु कल्यागी अद़ेया ज्ञान के प्रथाव से शारीरिक कर्ट, रहत विकार माता-विवा की बिता, व्वापार में पोशानी, आरिसिक लाम होगा, अणिक पौर्र्रम से सफलता मिलेगी। जिनका उन्म का गनि अच्छा है, उनके लिये विशेष उशति और पदोन्तति का सामय रहेगा।

अनिष्ट शनि की शांति हेतु उपाय
सनि की सादेताती एवं अव्वबा यनि के अशूम प्रमाधों को कम करने के लिए प्रति शनिवार को तेल में कु० देखक्र अायादान करना चाहिये। काले घोड़े की नाल की अंगड़ी बनवक्रा, लनिनार को अभि्मिंन्निन कराकर सतिवार को ही धारण करना चाहिये। दोंकणमुख़ा हुपान औी के दर्मन करें, हुमान जी के फ्ल्यकों का याचन करते登 सात्त थार हुमान जी की परिक्मा करे। पीपल के वृद्य को जल देकर सात धार परिक्रमा क्रें, चनि स्बोत का जप करे, भनिखार का व्रत एवं काला कशल, उड्यद की दाला काले तिल, काला कमड़ा, लीँ पान्र का दान करना लामकारी है। पतिक्या से शनि ग्रा का विदार कर नोलम भी धारण किया जा सकता है। नीचे लिखे मंत्र का नित्य एक चाला जप करना लाभक्री है

गनि मंब्न
ऊँ गं जनेश्राय न्य:॥

जामादुक
लकी ड्रा' में निकली सही उत्र वानी प्रा प्रविष्टियों के 11 विजेताओं को $5000 /-$ $5000 /$ - का नगद इनाम दिया जायेगा।

## प्रतियोगिता में भाग लेने का तरीका

नीचे दी गईं पँच लाइनें (खाली स्थान) गमनाराश्न पंजांग 2022 के विभिन्न हिस्सों से ली गई है, झ्न समी लाइनों में से एक-एक शब्द्द गायब कर दिया गया है, से पर्वों गारब गश्द आपको इसी पंथांग से दुढ़क्य फ्रमनुसार लिखकर, हमारे नीच लिखे पते पर छाक (चिक्डी) द्वारा, अपना नान, पूरा पते सहित उत्तर लिख्य भेजना है। नीचे बना ग्रपत्त काट कर भेजना अनिवार्श नहीं है। आप हमारें मो. 07247245575 पर मैसेज् से भी इन पाँच शब्दों को फ्रमानसार हिन्दी शा अंग्रेजी भाता में लिखकर ( 25 शर्दों के विचा के साथ) हमें भेत्रक्र प्रतिवोगिता में भ्या ले सकते हैं।
31 अगस्त 2022 तक प्राप्त सथी प्रविष्टियों में से 1 सही प्रविष्टियों का चस् लकी ड्रा' व्वारा किया जारेगा। सभी 11 विरेताओं के नाम, बर्ष 2023 के पंचांग में इसी स्थान पर थोपित किये जाटेंग। पश्र या मैसेज प्राप्ति की सूचना एवं विजेताओं की जानकारी, फोन पर नहीं वताये जायेंगे। आवसे निवेद्न है कि बेबजह्र फोन विलकुल भी न करॉ। किसी भी विवाद की स्थिति में सम्पादक का निर्णय अंतिम व मान्द रहेगा। यह प्रतियोगिता पूरी तरह नि शुल्क है तथा भाग लेने यालों एवं विजेताओं से हुारे द्वारा किसी भी तरह से राशि नहीं माँगी नाती। बदि आपके पास ऐक्ना कोई फोन या सूवना आये तो उसे फर्री नानें।
जाइएक बनो प्रतियोडिता 2022 नियम ऊपर पढ़े स्थानों के लेट्रिन बाधरुम उपयोग के समय विशेष सावधानी रखना है। इस ......... मच्छों के काटने की दोनों पर्बों को पूरी सम्भाबना रहती है।
3. काँच एवं दखाजे ........... त्प से गुला जराभी नखोड़े।
अत्र कोई मी हो डान्टी सलाह तुरन्त
. जिसमे प्रतिदिन बढ़ा हुआ नाख्न चाहर होता जाये।
नोट-उत्तर में आम केषल क्रमानुसार एक-एक शब्द के रूप में भी भेज सकते है।

## प्रतियोगी का नाम

पूरा पता
फोन ने
पिन कोड
'रामनाराभन पंधांग' आपको क्यों प्लंद् है अधिकतम 25 शब्दों में जपने विच्चार उपरोक्त उत्तरों के साथ हमें लिख भेजे। एस.एल.एस. से
भाग लेने होत 07247245575 पर भेजें।
(नोट - SMS प्राप्ति की मुचना नहीं दी जाती।)
(इस नम्ब्रा पर वाटस-अप नहीं है।)
पत्र द्वारा जवाब भेजने का पता
जागत्रक बनो प्रतियोगिता 2022
लाला रामस्वरुप रामनारायन एण्ड सन्स
941. लाईगंज (स्टेशनरी दुकान), जबलमु 482002

जाबहरक बनो प्रतियोगिता 2021 के सही उत्तह (1) घुणा (2) नहीं (3) नल (4) एसिंप्टोमेटिक (5) घर

जागरूक बनो प्रतियोगिता 2021 के विजेता जागरक बनो प्रतियोगिता 2021 का 'लकी ह्रा' हैं. समीर अन्रवाल, जबलपुर के मुख्यातीथ में, सी.ए, ःी संजब अम्रवान द्वारा जबलपुए में सम्प्रन्न चवावा गया।

वर्ष 2021 के विजेताओं के नाम







- ज्रीपती संतिता कलग ख्यातरा, क्यमिन्दु (म मा

 - समिलेश पाग्डूक, घशगना,
- रिखेंद सिद, भारीयी (3.8.)

यदि आय विजोत हैं और इन्राम याशि 15 माच 2022 तक आपको प्राप्त न हो तो हमारे पते पर 31 मांद के पूर्व सूचित करेड

## रिस्की सेल्फी से बवें

आरफल युवाओं में मोबाइल द्रता सेल्फो लेने का घसन बढ़ा हुआ है। ख्यतलनक स्थानों पर जैसे नदी, तालाब, खाई, पहाड़ी, चलती गाड़ी आदि खतरनाक स्थानों पर सेल्फ्फी के चस्कर में दुर्टना वा मृत्यु के समाचा लगातार आ रहे है। अनलः जरा भी मिस्क वाले स्थानों में सेलकी लेकर अपनी वान जोखिय में न द्वालें।

| शूक, पीक, कफ क्मी भी सङ़क चलते थूक, पीक व नाइन हिडकें। हनक निकास उचित स्थान पर ही करे। मड़क पर रोसा करने से उनके छीटे अअनख किसी च्यति पर प्ड सकते है लिसते अपको अपमनित भी होना पड़ सक्ता है और टी.बी, स्वाइ फ्तू (एच 1 एन 1 ), कीज Aौसी घातक दी सारियों ोले की किलती है? | ता 7 म. दत्त प्राकटृखोत्सय | ता. 18 गुर घासीयास जयती | ता. 25 ग्यु ईसा मसीह जयंती | वर्षा में पेड़्र के नीचे खड़े न हों आसमानी चिजली (गाज) प्राबा बैचे ेेढ पर ज्यादा गिरती है इसलिये वर्षा से बद्ने के लिये पेड्र के नीचे नहीं खड़े हों फ्योंलि जिस पेड़ के नीच आप जड़े है यदि उस सर बिक्सी गिरी तब आपकी जान को ख्रतरा हो सकता है। इसी तहह टदुले मिदान, छुत में भी विख्ती गसज़ते समय खड़े न हों। |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य को नजर अंदाज न करें, उतम स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।
 को 610 प्रात: से ओ185 रात तका ता. 90 को १२ 130 रात मे ता. ११ को 2079




 IF को ध 13 गाम से तुला का हा. २० को परा१६ रत से पृर्चिक का ता. २₹ को ₹ाथ रात अंत से धन फा। ता. ₹४ को दाइट रातांत मे मकर का ता. ₹० कोट सजे दिन से कम्य का। ता, $२ 8$ को प9ारह दिन से मीन


 हिजरी सन् 1444


वृघ हिसाव प्जा तिधि समया \% $x^{2}$.


12 आपान (मार्गिरी) /योष मात् (10) रा. शक सं. 1944 त. मार्माभीष 10 से गा.पीय 10 तक बंगला सन 1429







दिया असली रानलारायन
विशेषतायें, हैं, जैसेशनी में थोडा तिख (नवरी 2021 सेर माणांत दिवस 16 करवीी नुपवा संत यविदास जयंती 1 मार्व मगलवार महाशिकराधि 18 यार्ष गुर्वार होली (धुरोती) 2 अप्रतल रानिवर गुद्धी पदुजा, बेटाचाद
4 अप्रैत गुण्बार म.मालारी अर्यो, देशाखी ऊा. आवेदक्रक उयंती 5 अपल गुर्क्वार गुड फ्राइडे 3 मर्दे मंगल्यार ह्युल कित, भ.परशुरम ज ज. 16 मईं सोमवा भगबान बुद पृर्मिया 9 अगस्त मगलबार मुर्सम
11 अगम्त गुखार सालक्नल 15 आगस्त सोनवार स्वंतंता दिवस 19 अगास्त ग्रक्रवार क्राषृण्ण जन्माष्मी

24 अभहबार सोपवार दीपापती
8 चबम्वर मंगतबार गुन्नलक देष जूतरी कोटा - ता. 10 अर्रेत श्राराम नपसी, 10 उुलाई

 कारण दे अवकाश अलगा से नहीं टिरें गये है। स्टर (*) लीी तारिए को छोड़कर सेश केन्द्रीव अवकाश के हुचक है। वे समी सम्भावित है। कृष्वा सरखाती लिस्ट घोंबित होने पर सुधार लों।
(31 मार्च 2023 तक के अवकाश)
26 अन्यती गुख्वार गणतंत्र दिवस्त
5 फययी बिवारा संत शविदास जएँी

* 18 प्खवी रनिघार महताशिवरात्रि

7 मान्ं मिंलवाए होली (ऐेड़ी)

30) मार्च गुस्वार क्रीराम ववमी

## वास्तु दोष से डरें नहीं

कुछ लोग, वास्ताराम्ब के नाम पर लोगी को दराने में लगे हुए है। वास्तु घहाँ तक तो ठीक है जाता शुद्ध हवा, पानी, प्राकूतिक रोरानी आदि की उचित व्ववस्था इस घास्त्र की बातें मानने से होती सों लेकित यदि वह व्यकि अनहोनी घटनायें जैसे पुर्त शोक, ष्यापार में घाटा, भीमारी इस खास्त की आड़ में बताये तब ऐसे लोगों से दूर रहने में है मलाई है अन्यथा कोई इठना होने पर टे बालु गार्त के नाम पर आपको ऐसा घुमायंगे कि आप घटनाओं के जाएलबिक काइणों की उस् अपना घ्यान ही नहीं लगा पायंगे बल्कि और उलड़ते बले जायेंगे जिससे समय के लाथ-साय पैसा भी बबंदद होगा सफ्का समस्वा और विकरणल हो सकती है। अतन उमएलक रहैं आँज बंद करके तोइफोड भी न कराबें।

## पंचांग मंगवाने हेतु

नये चर्य का लाला रामस्वस्प 'रामनाराबन नही मिल रहा हो, तब आप अपने निकटतम पेधाग विक्रेता को, अपने इस 'रामनारायन' पंचांग को बेचने के लिये अवश्य कहें, फिर भी यदि वह आपको उपलक्ध न करवाये तब आप हमसे डाक द्वारा वह पंचांग मंगबा लीजिये, जिसकी छाक उर्ष सहित एक प्रति हेतु 85/-, दो प्रति हेतु 125/एवं तीन प्रति हेतु 165/- राशि हमें पेटोण्म, फोनपे या गुगलये द्वारा मोबाइल नं, 09827250509 पर कृपया एडवांस भेरेे साध ही अपना नाम, पूरा पता, पिन कोड, पंचांग की तादाद, मोबाइल नं. एवं पेमेनेट्ट
स्कीजिशाट (ट्रांजेक्शन नग्बर) उपोक्त पोबाइल नम्बर पर ही मैसेज चा याटस-अप करें। नवे बर्ष का ये पंधांग यदि आप अपने किली मित्र या रिल्लेदार को मेंट स्वल्प देना चाहते है तो ज्रिनको मेंट देना है उनके नाम, पता, पिनकोड, पोबाइल न. सहित एडबांस राशि उपरोक्त मोबाइल ने. पर मेज देबें। हम आपकी तरफ से उनके परों पर यह पंचांग मेज दंगे। रंपंशा प्रानि स्यन

## सिक्के न लेने से भी बढ़ती है मंहगाई

 क्योंकि ऐस्मि स्थिति में वस्तुओं के भाव 5 रुषये या 10 उपये के किगर में बनले है। कुछ सथानों में बस्तुओं के दम 9 रपदे इस तरीके से बने हूये है क्नौंखि चही पर



## नाप-भनाप रुप से बकते रहंगें।

 1 रुपये, 2 क्पयें, 5 अयये और 10 रुपये मूल्य की तिकके थी वैध मता हैं। सिक्कों की लबकास न करनी भातीय रिजन मैंक के दिशा निर्दिर्ंों के अनुलार कान्नन अपराप की द्रेणी में आता है।

## रकम लेने हेतु 'पे' न दलायें

वस्तु का आम प्रहल बनकर, आपन फोन पर बानकारी लंगे। यह लोग आपका मरस्सा हीतने के लिते अपने
 सुनक् आपको ल्योगा ही नहीं कि वह व्यकतत करोड हो एकता ही। थोड़ी टस वाद यह आपसे समान खबीददे के लिये पेमेट के बारे में पूँंगे, इसमें ध्यान देने वाली चाल यह्रहती है कि बह लोगी बसतु देखे-परखे बिना हु मेंदे देने के बहाने से आपको अरने चाल में कसाने लगाते है। मेषाइल थाँसेट में ऐसा सिफ्टम थी होंता है कि पेमेन्द देने कें अलापा, केमेन्ट मार्गां भी ज्ञा सकती है। यह उग घोलते है कि सह ₹ 10,000 का पेमेटट कर रहे है, मम अपल में बह ₹ 10,000 मांगने बाला बटन दलाते हैं फिर आपको कोन करके वोलंग कि आप पें का बटन द्वायें

मतलब भगतान करना होता है। इन ठगां की खातें सतकर अच्छे-अँ्छे जानकार मी इनके जाल में फंस ज्ञाते है, और जैसे ती आप पे' का बसन दवर्यें विते ही उस मोघाइल चालेट से पुड़ आपके बैंक जाते ते पेया निकालने वाला ओटीजी वा पिन उालने को किती न किसी बहाने से करेगा और यदि इसकी बालों में आनर हुइही में आम्ने बह गलडी कर दी नो आपके चतो से प्रस्ता निकलकर उस्स का के खाती में पहुँच जाखेग और यूंकि चाह लेन-ट्येन आपने अपने नोबाइल पर घहत द्धाका किया है इसलिये घालेंट कम्नी ता मैक में
 लिय सिफ आपकी सतर्फलता ही आपकी बचा तकतो है। किर भी यदि आपके ताध ठगी हो गई करो तो इसकी प्रतिस में एँ आई आर कर पायती अवश्य प्राप्त करें।

## ‘तुरन्त’ लाभ देने वाला मंश्य

किसी की पी जिन्यरी में जादू की तरह जसर $/$ द्वालिये, टालिये मल, परों तक कि बों़ी-सी देर के
 काम का असर नर्न चारतं है तो जी किसी मी तुन्त करने से ही होगा। यदि गाप इस काम को थाड़ी़ देर के लिये या कल के लिद्य स्थमित करेंगे तो उसका असर भी थोड़़ी दे या कल बक के लिये स्वगित हो जाडयेगा। यह भी हो सकता है कि इस स्वग्न के कारण काम का मतंव हमेशा-हमेशा के
लिये खत्य ही हो जाये।
 अन्यथा जोड दीजियो। आर्रमान मह है कि आम निस
 है तो तुर्न रख आइये। रिजवंगन क्राना है तो तुर्न करा डालिये। बैक जाना है तो तुरन्न आाइचे। कुल मिलाकर करना खह है कि आयकों टालने की आदत
की गलामी से खद को आजद करेके "गान्त" मे दोस्ती करनी है फिए देखिये इसका चसक्कार। चसन्कात यह होगा कि आपका चिदचिडापन कम हो जाटेगा और सदते वहों बात वह कि आपके रके काम चडाध्ट होने लरेंगे। बहलत लाभ होगा आपकी इस "गुर्न" मंत्र का। इसलीये तुत्त कास करने का मेंत्र मन में दोल्राते रहिखे।

## मिलता-

जुलता पंचांग बदल लें
यदि आपने इस पंचांग के धोले मैं रामनारायन वाल्ता मिलते-जुलते नाम का पंचांगे खरीद लिया है या आपको विक्फ़ता नें टिका द्विता है तो बह पंचांग उसी विक्रेता से बद्लकर ' राम्नारायन पंचांग ट्रेडमाकं में. $707172^{\prime}$ ' माँगें। जबलपुर एवं न्द्दोर हाईकोट्ट में हन मिलते-कुलते एंचांग छापकर साख चुराने बालों पर मुकदमा चल रहा है जिसका निर्गय अभी आना वाकी है निर्णय आते ही हमारे दारा इन साख चुराने बालों पर अगली काूनी कार्यंयाही की वावेगी।

## रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नं. 707172

## असली नकली मिलता-जुलता पहचानें

 याइार में मौजूद है, आपका यह 'रामनारा及न बंचांत' मी इससे जाड़ा नली है। इस पंखाग की नकली प्रतियी न बिंके इस हु कपर लमी दीन पर्ती स समनारायन पंचांग ट्रेझार्क ने, $70 \quad 71 \quad 72$ हिन्ट है। इसी तरह ऊस बौंचे कोने में होलोगाम स्टोकर चचाँदी जसी चमक्दार एक सेच्टीमीटर चौड़ी पही निसकी तिल्खा करने पर ऊपर दिये चिन के असनुसार दिखता है) चिपकरषा गया 8 गिसको निकालना मुश्किल है। घ्यान रखंब नकली होलोगाम में ख्यं तम्वीए एवं मेटर प्रायः भरं-भरा और अस्पष्ट रहता है और बे बारी-द्वरी से फोटो एव लिते इब्द अलग-अलग नहीं दिखात। है

नफलकर्शा एवं सह्योगी सावधान = इस पंचांग का नाम, डिनाँन, स्राईल, मुदित सामी या उसके अरा को हमारी लिखित अनुमति के बिना एप या अन्य किसी भी रुप में ग्रकाशित न करें अत्वथा रेडार्क एवट पंवांग का सम्पूर्ण प्रकाइन क्षेत्र केवल जाबलपर ही है। का अधिकार नहता दिया मंया है। यदि आपको, लरीदा का अधका पंचांग नकहती प्रतीश हो तो उसमें चिपका होलोगाम स्टीकर कागज सहित काटकर एक पोस्टका है में चिमक्रक वा ऐसे पंचाग की एक प्रति डाक से हमें खरीदे गय स्यान की जानक्री के सत्द) प्रेषित करो। नकरनी माल पकड़वाने पर उनाम - रामनारायन पंचांग वर्ष 2022 की नफती प्रति हमें सर्बप्रथम प्रेषित करने बाले को 1001 ₹ हाम राशि दी जायेगी। 'र्रमनारायन पंथांग' की नकली प्रतियों खनने, बनाने एवं विक्रय के स्थान की सही जानकरी हमें प्रेभित करें आपकी जानकारी के आयार पर नफरीी माल पकड़े जाने पर 5001 ₹ ईंनाम दिया आयेगा। आपका नाम व पता पूरी तरह गोपनीय सबा जायेगा।
1999 एवं कापीराएट एक्ट के अंतर्गत कार्षबाही की आवेमी जिसमें नकलकतों एर० सहरोगी व्यक्तियों पर भी काराबास, जुपाना ख्वं त्रिसके अधिकारों का उल्लंयन हुआ है उसे मुआत्जा दिलाने का प्रावषान है।

## लाला रामस्वरूप रामनारायन एण्ड सन्स $08871944563:$ $=$ \#n 125 मे

941 लार्धंजज, (स्टेशनरी दुकान) जबलपुर 482002 (म.प्र.) अग्रतिनिजित्ध वाले कोकों में पंचांता डिस्ट्रीइ्यूटरशिप हेतु इख्युक पाहियाँ शीज सम्पर्क करें।


जनबरी — इनकम टैवस, टी.डी. गस. दर, दण्ड इत्यादि फस्वरी - चीपड़िय, करण, योग, कृषि कायं है मुह्र, दिया शूल, तिल, स्वप्न विखार, सोकपिट आदि मार्च - होड़ाचक्र, वर-चयु कुडली मिलान तालिका बच्चों के अल्री वीके, रल धारण, मूल विचाए छत्यादि अप्रेल - हाट्टअर्टैक और हाटिल में गीवनदान (सी.पी,आर.), आदर्श क्शन तालिका, मोटापा अदि मई - प्रयुख क्रत ल्यौहार च उसके संकिषा षिधि विधान जून - प्रुुख मानसिक रोग, उनके लक्षण एवं निदान जुलाई - मथधरों की पैटावार रोकने के उपाय, छेंग़, चिक्नयुनिया, मलेरिया दुखार के लक्षण एवं उपचार अगस्त- वर्षा विवार ग्रत्रण, हैंगू से बचाव के उपाब सितम्बर - आपकी राशि इसर्ब क्या बोलती है जनिये अक्टूबर - ज्योतिष मणना की दृष्टि से देश-विदेश नवान्र - अनि विचार पवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ विसम्बर- जनहितकारी खानफ़रियों का जिगाल संग्रह

## ङस अवश्या पड़िये

आपके इस पंचांग की भारी माँ रहती है पन्तू कुछ बिक्रेता इस पंचांग के स्थान पर हमारे पातकों की मिलता-जुलता नकली पंदांग मह कहकर पकड़ा देते है। कि माल की यप्लाई नही है या छान नहीँ है या अब इस्सी नाम से छपने लगा है बदि आपके साथ ऐेसा हुआ हो तो आप 08871944563 पर हमसे सम्रक्र कें ताकि आपको पंचांग मिलने की ब्ययस्था की जा सके वेसे आप उसी विक्रेना से सीम कटने कि नहीं हमें बही पंबांग चाहिये अन्यथा हम नहीं लंगे तो बह आपको ध्वियाकर खे गये स्थान से यह पंचांग निकालकर अवश्य देगा।

## यह देश हमारा है इसे हमें ही बनाना है

कुछ वर्बं से देश में मानवीय लापष्पाहियदं के काएण संक्रामक रोगों की बाढ़ आ गई है, इन बौमारियों पर देश का बहुत बहा बनर खर्च हो रहा रै फि भी स्थिति सुपरने की अपेेक्षा ल्बिणद़ ही रही है वह स्थिति पद रक नसी सुष्र सwती जब तक हम अयनी ख्यकिगत ज्रामियों को दर कर, ोोके जा सकने वाली बौमारियों के चक्र को नरी तोड़ों। क्या हैं इस्तो रोकले का उपाय :-

- खुले में शीच करने वार्यों को हर हाल में रोकना होगा तभी टार्फफान्ड, पीलिया, डायरिया जैसी संक्रमक्त घातक बीमासियों का बक्र टृटेग।
- फही भी थूक देने, गाक छिजिक देने, मुत् में रमाल लगये बिना खाँसने-छीकले वालों करे समझाना होगा कि टी..ी., स्वाइन फल्लु, कोरोना आदि जानलेक्य बीमारी के कीटाणु ऐमा करने से त्रवा में फैलकर म्बस्थ्य लोगों को बीमार करते हैं। मच्डर के काटने से स्रूं को और परिबार रचाना होगा अऔर नतबरी नाह में जब सबसे कम केंम, चिकुनगुनिया, मलेरिया, चापानीज बुडार के मरीब होते है, गब उनके सम्पूर्ण ठीक होने तक पूरा क्लाज सरकार को उपनी निगरानी मे करवाना होगी ताकि मच्छ फें काटने से फैलने बाली जानलेवा दर्दं देने वाली संक्रामक बीमारियो का चक्र टूटे और सरकार को भी स्यच्छना अबार्ई उसी जाहर को प्रदान करना चाहिये जहाँ आबादी के अनुपात में संक्रामक रोग वर्ष भर में सदसे कम हरें। मात्र उपोक्त आयों से ही हैंगू, चिकुनगुनिया मलेरिया, जापानीज बुखार, टाईकाइड, पीलिया, दार्यतिया, टी. बी., स्वाइन फ्नु, कोरेना आदि को देश से भगाका सनस्य रहा जा सकता है। बब आय और हम स्वस्थ्य रहंगे कमी देश ते ज़ी से आगे बक पायेगा। प्लास्टिक या थर्मौकोल से निर्मित थैली, कम गिलास, कटोरी आदि के उपवोग को अपनी आने वाली पद़ी की भलाई के तिये अङ छोड्ड़ना होगा तभी स्वच्छता और स्वस्थ्यता" के राष्ट्रीय बोगदान में हम समी का बास्तबिक योगदान होगा क्योंकि
"ये देग हमारा है, इसे हमें ही बनाना है'
नरे वर्ष की शुमकामजाओं उत्रित


## इस वार्ष का लिखार

## बूसर्यो को देखपर उसलो वाना व्यकि जीति जी

स्वं को दी जालाता है, द्याण स्यों मीवण




[^0]:    सबर्ण सिद्धि घोण－ता．₹ को $1 \$ 5$ रात से रात अंत कका ता．११

