
Saamved s<ihta

kaEwum zaoa



मन्त्रों पर जो (  ) आदि संख्या डली हुई है, ये अंङ्क क्रमशः संख्याएँ उदात्त, स्वरित और अनुदात्त के चिह्न हैं।

ऋग्वेद आदि अन्य वेदों में अनुदात्त का चिह्न नीचे (-) रेखा से उसके लिए सामवेद में अंक ( ), ऋग्वेद आदि अन्य वेदों में स्वरित का चिह्न (।) रेखा से सामवेद में अंक ( ) ऋग्वेद आदि अन्य वेदों में उदात्त पर कोई चिह्न नही होता वह सामवेद में (  ) दिखाया जाता है।

र,श,ष,स,ह, से पहले यदि अनुस्वार आ जाए तो वह अनुस्वार  चन्द्र बिन्दु त्रियका रूप में परवर्तित हो जाता है ।

ओ३म् अग्न॒ आ या॑हि वी॒तये॑ गृणा॒नो ह॒व्यदा॑तये । नि होता॑ सत्सि ब॒र्हिषि॑॥ ऋग्वेद ६.०१६.१०

ओ३म् अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि॥१सामवेद

hmare yha< ved mNÇae< ke pQn paQn ke prMpragt pÏityae< pr Axairt nana àkar haete hE< jEse jqa paQ, "n paQ, mala paQ, ivsRg paQ, %daÄ AnudaÄ Aaid,

**उदात्तः उच्चै, अनुदात्तः नीचै , स्वरित: समाहारः**

**उदात्त की परिभाषाः-** जहाँ उपयुक्त हो वहाँ गति तथा ऐसी शक्ति एवं वेग जिसकी समता संभव न हो। उदात्त की अनुभूति के अंतस्तत्व मन की ऊर्जा, उल्लास, संपूर्ण चेतना के अभिभूत हो जाने की अनुभूति, आदर तथा विस्मयमिश्रित संभ्रम बताए गए हैं।

अनुदात्त की परिभाषाः- तटस्थ सामान्य न तो उच्च और न ही कम स्वर

स्वरित की परिभाषाः- तटस्थ सामान्य न तो उच्च और न ही कम स्वर।

सामवेद सहिंता को लिपिबद्ध करने के लिए पुरातन संस्कृत के उपलब्ध अक्षरों का उपयोग किया गया है। जैसे:- अ, ऋ, झ, ण, थ, ल, क्ष, श ।

सामवेद कौथुम शाखा में दो मुख्य विभाग हैं पूर्वार्चिक: व उत्तरार्चिक:। पूर्वार्चिक: आग्नेय काण्डम् १ से ११४, ऐन्द्र काण्डम् ११५ से ४६६, पावमान काण्डम् ४६७ से ४८५, आरण्य काण्डम् ४८६ से ६४०, महानाम्न्य आर्चिकः ६४१ से ६४९, पञ्च पुरीषपदानि ६५०, उत्तरार्चिक: ६५१ से १८७५ तक।

वेद मन्त्रों का पाठ विशुद्ध रुप से उच्चारण कैसे किया जाये, इसके लिए **शृ**ङ्गी ऋषि वेद विक्षान प्रतिष्ठान की अन्तरजाल पर उपलब्ध वेद मन्त्रों का पठन-पाठन नामक ई-पुस्तक अवश्य अध्य्यन करें।

zBd s<yaejk-ijteNÔ b<sl

s&i:q sMvt!- 19360853113

mas- AiZvn zuKl p] àwma

[kjitender14@gmail.com](mailto:kjitender14@gmail.com)

सामवेद संहिता

पूर्वार्चिक:

ओ३म् अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि॥१

ओ३म् त्वमग्ने यज्ञाना होता विश्वेषा हितः। देवेभिर्मानुषे जने॥२

ओ३म् अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्॥३

ओ३म् अग्निर्वृत्राणि जङ्घनद्द्रविणस्युर्विपन्यया। समिद्धः शुक्र आहुतः॥४

ओ३म् प्रेष्ठं वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्। अग्ने रथं न वेद्यम्॥५

ओ३म् त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः। उत द्विषो मर्त्यस्य॥६

ओ३म् एह्यू षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिर। एभिर्वर्धास इन्दुभिः॥७

ओ३म् आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात्। अग्ने त्वां कामये गिरा॥८

ओ३म् त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत। मूर्ध्नो विश्वस्य वाघत॥९

ओ३म् अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यमूतये महे। देवो ह्यसि नो दृशे॥१०

ओ३म् नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टय। अमैरमित्रमर्दय॥११

ओ३म् दूतं वो विश्ववेदस हव्यवाहममर्त्यम्। यजिष्ठमृञ्जसे गिरा॥१२

ओ३म् उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीर्हविष्कृत। वायोरनीके अस्थिरन्॥१३

ओ३म् उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्। नमो भरन्त एमसि॥१४

ओ३म् जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय। स्तोम रुद्राय दृशीकम्॥१५

ओ३म् प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे। मरुद्भिरग्न आ गहि॥१६

ओ३म् अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमोभिः। सम्राजन्तमध्वराणाम्॥१७

ओ३म् और्वभृगुवच्छुचिमप्नवानवदा हुवे। अग्नि समुद्रवाससम्॥१८

ओ३म् अग्निमिन्धानो मनसा धिय सचेत मर्त्य। अग्निमिन्धे विवस्वभिः॥१९

ओ३म् आदित्प्रत्नस्य रेतसो ज्योत पश्यन्ति वासरम्। परो यदिध्यते दिवि॥२०

ओ३म् अग्निं वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्। अच्छा नप्त्रे सहस्वते॥२१

ओ३म् अग्निस्तिग्मेन शोचिषा य सद्विश्वं न्या३त्रिणम्। अग्निर्नो वसते रयिम्॥२२

ओ३म् अग्ने मृड महा अस्यय आ देवयुं जनम्। इयेथ बर्हिरासदम्॥२३

ओ३म् अग्ने रक्षा णो अहस प्रति स्म देव रीषत। तपिष्ठैरजरो दह॥२४

ओ३म् अग्ने युङ्क्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधव। अरं वहन्त्याशव॥२५

ओ३म् नि त्वा नक्ष्य विश्पते द्युमन्तं धीमहे वयम्। सुवीरमग्न आहुत॥२६

ओ३म् अग्निर्मूर्धा दिव ककुत्पति पृथिव्या अयम्। अपा रेतासि जिन्वति॥२७

ओ३म् इममू षु त्वमस्माक सनिं गायत्रं नव्यासम्। अग्ने देवेषु प्र वोचः॥२८

ओ३म् तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अङ्गरः। स पावक श्रुधी हवम्॥२९

ओ३म् परि वाजपतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत्। दधद्रत्नानि दाशुषे॥३०

ओ३म् उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव। दृशे विश्वाय सूर्यम्॥३१

ओ३म् कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे। देवममीवचातनम्॥३२

ओ३म् शं नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥३३

ओ३म् कस्य नूनं परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते। गोषाता यस्य ते गिर॥३४

ओ३म् यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे। प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शसिषम्॥३५

ओ३म् पाहि नो अग्न एकया पाह्यू३त द्वितीयया। पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूर्जां पते पाहि चतसृभिर्वसो॥३६

ओ३म् बृहद्भिरग्ने अर्चिभि शुक्रेण देव शोचिषा। भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ्य रेवत्पावक दीदिहि॥३७

ओ३म् त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियास सन्तु सूरय। यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्वं दयन्त गोनाम्॥३८

ओ३म् अग्ने जरितर्विश्पतिस्तपानो देव रक्षस। अप्रोषिवान्गृहपते महा असि दिवस्पायुर्दुरोणयु॥३९

ओ३म् अग्ने विवस्वदुषसश्चित्र राधो अमर्त्य। आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवा उषर्बुध॥४०

ओ३म् त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधासि चोदय। अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु न॥४१

ओ३म् त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातरृत कवि। त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधस॥४२

ओ३म् आ नो अग्ने वयोवृध रयिं पावक शस्यम्। रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृह सुनीती सुयशस्तरम्॥४३

ओ३म् यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्। मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये॥४४

ओ३म् एना वो अग्निं नमसोर्जो नपातमा हुवे। प्रियं चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्॥४५

ओ३म् शेषे वनेषु मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते। अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिद्देवेषु राजसि॥४६

ओ३म् अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्व्रतान्यादधु। उपो षु जातमार्यस्य वर्धनमग्निं नक्षन्तु नो गिर॥४७

ओ३म् अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बर्हिरध्वरे। ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम्॥४८

ओ३म् अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्। अग्नि राये पुरुमीढ श्रुतं नरोऽग्नि सुदीतये छर्दि॥४९

ओ३म् श्रुधि श्रुत्कर्ण वह्निभिर्देवैरग्ने सयावभिः। आ सीदतु बर्हिषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावभिरध्वरे॥५०

ओ३म् प्र दैवोदासो अग्निर्देव इन्द्रो न मज्मना। अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि॥५१

ओ३म् अध ज्मो अध वा दिवो बृहतो रोचनादधि। अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण॥५२

ओ३म् कायमानो वना त्वं यन्मातॄरजगन्नप। न तत्ते अग्ने प्रमृषे निवर्तनं यद्दूरे सन्निहाभुव॥५३

ओ३म् नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते। दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टय॥५४

ओ३म् देवो वो द्रविणोदा पूर्णां विवष्ट्वासिचम्। उद्वा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्वो देव ओहते॥५५

ओ३म् प्रैतु ब्रह्मणस्पति प्र देव्येतु सूनृता। अच्छा वीरं नर्यं पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः॥५६

ओ३म् ऊर्ध्व ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता। ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्वाघद्भिर्विह्वयामहे॥५७

ओ३म् प्र यो राये निनीषति मर्तो यस्ते वसो दाशत्। स वीरं धत्ते अग्न उक्थशसिनं त्मना सहस्रपोषिणम्॥५८

ओ३म् प्र वो यह्वं पुरूणां विशां देवयतीनाम्। अग्नि सूक्तेभिर्वचोभिर्वृणीमहे यसमिदन्य इन्धते॥५९

ओ३म् अयमग्नि सुवीर्यस्येशे हि सौभगस्य। राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्॥६०

ओ३म् त्वमग्ने गृहपतिस्त्व होता नो अध्वरे। त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वार्यम्॥६१

ओ३म् सखायस्त्वा ववृमहे देवं मर्तास ऊतये। अपां नपात सुभग सुदसस सुप्रतूर्तिमनेहसम्॥६२

ओ३म् आ जुहोता हविषा मर्जयध्वं नि होतारं गृहपतिं दधिध्वम्। इडस्पदे नमसा रातहव्य सपर्यता यजतं पस्त्यानाम्॥६३

ओ३म् चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे। अनूधा यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्सद्यो महि दूत्यां३चरन्॥६४

ओ३म् इदं त एकं पर उ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व। संवेशनस्तन्वे३चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे॥६५

ओ३म् इम स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया। भद्रा हि न प्रमतिरस्य ससद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॥६६

ओ३म् मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्। कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवा॥६७

ओ३म् वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरग्ने जनयन्त देवा। तं त्वा गिर सुष्टुतयो वाजयन्त्याजिं न गिर्ववाहो जिग्युरश्वा॥६८

ओ३म् आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र होतार सत्ययज रोदस्योः। अग्निं पुरा तनयित्नोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्॥६९

ओ३म् इन्धे राजा समर्यो नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन। नरो हव्येभिरीडते सबाध आग्निरग्रमुषसामशोचि॥७०

ओ३म् प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति। दिवश्चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थे महिषो ववर्ध॥७१

ओ३म् अग्निं नरो दीधितिभिररण्योर्हस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्। दूरेदृशं गृहपतिमथव्युम्॥७२

ओ३म् अबोध्यग्नि समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्। यह्वा इव प्र वयामुज्जिहाना प्र भानव सस्रते नाकमच्छ॥७३

ओ३म् प्र भूर्जयन्तं महां विपोधां मूरैरमूरं पुरां दर्माणम्। नयन्तं गीर्भिर्वना धियं धा हरिश्मश्रुं न वार्मणा धनर्चिम्॥७४

ओ३म् शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि। विश्वा हि माया अवसि स्वधावन्भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु॥७५

ओ३म् इडामग्ने पुरुदस सनिं गोः शश्वत्तम हवमानाय साध। स्यान्न सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे॥७६

ओ३म् प्र होता जातो महान्नभोविन्नृषद्मा सीददपां विवर्ते। दधद्यो धायी सुते वयासि यन्ता वसूनि विधते तनूपा॥७७

ओ३म् प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पुस कृष्टीनामनुमाद्यस्य। इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दमाना विवष्टु॥७८

ओ३म् अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इवेत्सुभृतो गर्भिणीभिः। दिवेदिव ईड्यो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्नि॥७९

ओ३म् सनादग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षासि पृतनासु जिग्युः। अनु दह सहमूरान्कयादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः॥८०

ओ३म् अग्न ओजिष्ठमा भर द्युम्नमस्मभ्यमध्रिगो। प्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्॥८१

ओ३म् यदि वीरो अनु ष्यादग्निमिन्धीत मर्त्य। आजुह्वद्धव्यमानुषक्शर्म भक्षीत दैव्यम्॥८२

ओ३म् त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि सं च्छुक्र आततः। सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे॥८३

ओ३म् त्वहि क्षैतवद्यशोऽग्ने मित्रो न पत्यसे। त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टिं न पुष्यसि॥८४

ओ३म् प्रातरग्नि पुरुप्रियो विष स्तवेतातिथिः। विश्वे यस्मिन्नमर्त्ये हव्यं मर्तास इन्धते॥८५

ओ३म् यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहदर्च विभावसो। महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते॥८६

ओ३म् विशोविशो वो अतिथिं वाजयन्त पुरुप्रियम्। अग्निं वो दुर्यं वच स्तुषे शूषस्य मन्मभिः॥८७

ओ३म् बृहद्वयो हि भानवेऽर्चा देवायाग्नये। यं मित्रं न प्रशस्तये मर्तासो दधिरे पुर॥८८

ओ३म् अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्निमानवम्। य स्म श्रुतर्वन्नार्क्षे बृहदनीक इध्यते॥८९

ओ३म् जात परेण धर्मणा यत्सवृद्भि सहाभुवः। पिता यत्कश्यपस्याग्नि श्रद्धा माता मनु कवि॥९०

ओ३म् सोम राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे। आदित्यं विष्णु सूर्यं ब्रह्मानं च बृहस्पतिम्॥९१

ओ३म् इत एत उदारुहन्दिव पृष्ठान्या रुहन्। प्र भूर्जयो यथा पथोद्यामङ्गिरसो ययुः॥९२

ओ३म् राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि। ईडिष्वा हि महे वृषं द्यावा होत्राय पृथिवी॥९३

ओ३म् दधन्वे वा यदीमनु वोचद्ब्रह्मेति वेरु तत्। परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवाभुवत्॥९४

ओ३म् प्रत्यग्ने हरसा हर शृणाहि विश्वतस्परि। यातुधानस्य रक्षसो बलं न्युब्जवीर्यम्॥९५

ओ३म् त्वमग्ने वसूरिह रुद्रा आदित्या उत। यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रुषम्॥९६

ओ३म् पुरु त्वा दाशिवा वोचेऽरिरग्ने तव स्विदा। तोदस्येव शरण आ महस्य॥९७

ओ३म् प्र होत्रे पूर्व्यं वचोऽग्नये भरता बृहत्। विपां ज्योतीषि बिभ्रते न वेधसे॥९८

ओ३म् अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो। अस्मे देहि जातवेदो महि श्रव॥९९

ओ३म् अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवां देवयते यज। होता मन्द्रो वि राजस्यति स्रिध॥१००

ओ३म् जज्ञान सप्त मातृभिर्मेधामाशासत श्रिये। अयं ध्रुवो रयीणां चिकेतदा॥१०१

ओ३म् उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्। सा शन्ताता मयस्करदप स्रिध॥१०२

ओ३म् ईडिष्वा हि प्रतीव्याँ३ यजस्व जातवेदसम्। चरिष्णुधूममगृभीतशोचिषम्॥१०३

ओ३म् न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मर्त्य। यो अग्नये ददाश हव्यदातये॥१०४

ओ३म् अप त्यं वृजिन रिपु स्तेनमग्ने दुराध्यम्। दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्॥१०५

ओ३म् श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते। नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह॥१०६

ओ३म् प्र महिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे। उपस्तुतासो अग्नये॥१०७

ओ३म् प्र सो अग्ने तवोतिभि सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः। यस्य त्व सख्यमाविथ॥१०८

ओ३म् तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे। देवत्रा हव्यमूहिषे॥१०९

ओ३म् मा नो हृणीथा अतिथिं वसुरग्नि पुरुप्रशस्त एष। य सुहोता स्वध्वर॥११०

ओ३म् भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा राति सुभग भद्रो अध्वर। भद्रा उत प्रशस्तयः॥१११

ओ३म् यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम्। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्॥११२

ओ३म् तदग्ने द्युम्नमा भर यत्सासाहा सदने कं चिदत्रिणम्। मन्युं जनस्य दूढ्यम्॥११३

ओ३म् यद्वा उ विश्पति शित सुप्रीतो मनुषो विशे। विश्वेदग्नि प्रति रक्षासि सेधति॥११४

ओ३म् तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने। शं यद्गवे न शाकिने॥११५

ओ३म् यस्ते नून शतक्रतविन्द्र द्युम्नितमो मद। तेन नूनं मदे मदेः॥११६

ओ३म् गाव उप वदावटे महि यज्ञस्य रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया॥११७

ओ३म् अरमश्वाय गायत श्रुतकक्षारं गवे। अरमिन्द्रस्य धाम्ने॥११८

ओ३म् तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे। स वृषा वृषभो भुवत्॥११९

ओ३म् त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः। त्व सन्वृषन्वृषेदसि॥१२०

ओ३म् यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यद्भूमिं व्यवर्तयत्। चक्राण ओपशं दिवि॥१२१

ओ३म् यदिन्द्राहं तथा त्वमीशीय वस्व एक इत्। स्तोता मे गोसखा स्यात्॥१२२

ओ३म् पन्यंपन्यमित्सोतार आ धावत मद्याय। सोमं वीराय शूराय॥१२३

ओ३म् इदं वसो सुतमन्ध पिबा सुपूर्णमुदरम्। अनाभयिन्ररिमा ते॥१२४

ओ३म् उद्धेदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम्। अस्तारमेषि सूर्य॥१२५

ओ३म् यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य। सर्वं तदिन्द्र ते वशे॥१२६

ओ३म् य आनयत्परावत सुनीती तुर्वशं यदुम्। इन्द्र स नो युवा सखा॥१२७

ओ३म् मा न इन्द्राभ्या३दिश सूरो अक्तुष्वा यमत। त्वा युजा वनेम तत्॥१२८

ओ३म् एन्द्र सानसि रयि सजित्वान सदासहम्। वर्षिष्ठमूतये भर॥१२९

ओ३म् इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे। युजं वृत्रेषु वज्रिणम्॥१३०

ओ३म् अपिबत्कद्रुव सुतमिन्द्र सहस्रबाह्वे। तत्राददिष्ट पौस्यम्॥१३१

ओ३म् वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र नोनुमो वृषन्। विद्धी त्वा३स्य नो वसो॥१३२

ओ३म् आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्। येषामिन्द्रो युवा सखा॥१३३

ओ३म् भिन्धि विश्वा अप द्विष परि बाधो जही मृध। वसु स्पार्हं तदा भर॥१३४

ओ३म् इहेव शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्। नि यामं चित्रमृञ्जते॥१३५

ओ३म् इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिन। पुष्टावन्तो यथा पशुम्॥१३६

ओ३म् समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टय। समुद्रायेव सिन्धवः॥१३७

ओ३म् देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वयम्। वृष्णामस्मभ्यमूतये॥१३८

ओ३म् सोमाना स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवन्तं य औशिज॥१३९

ओ३म् बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासुतिः। शृणोतु शक्र आशिषम्॥१४०

ओ३म् अद्य नो देव सवितः प्रजावत्सावी सौभगम्। परा दुष्वप्न्य सुव॥१४१

ओ३म् क्वा३स्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः। ब्रह्मा कस्त सपर्यति॥१४२

ओ३म् उपह्वरे गिरीणा सङ्गमे च नदीनाम्। धिया विप्रो अजायत॥१४३

ओ३म् प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्र स्तोता नव्यं गीर्भि। नरं नृषाहं महिष्ठम्॥१४४

ओ३म् अपादु शिप्रयन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिण। इन्द्रोरिन्द्रो यवाशिरः॥१४५

ओ३म् इमा उ त्वा पुरुवसोऽभि प्र नोनवुर्गिर। गावो वत्सं न धेनव॥१४६

ओ३म् अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्। इत्था चन्द्रमसो गृहे॥१४७

ओ३म् यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः। तत्र पूषाभुवत्सचा॥१४८

ओ३म् गौर्धयति मरुता श्रवस्युर्माता मघोनाम्। युक्ता वह्नी रथानाम्॥१४९

ओ३म् उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उप नो हरिभिः सुतम्॥१५०

ओ३म् इष्टा होत्रा असृक्षतेन्द्रं वृधन्तो अध्वरे। अच्छावभृथमोजसा॥१५१

ओ३म् अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। अह सूर्य इवाजनि॥१५२

ओ३म् रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः। क्षुमन्तो याभिर्मदेम॥१५३

ओ३म् सोम पूषा च चेततुर्विश्वासा सुक्षितीनाम्। देवत्रा रथ्योर्हिता॥१५४

ओ३म् पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत। विश्वासाह शतक्रतुं महिष्ठं चर्षणीनाम्॥१५५

ओ३म् प्र व इन्द्राय मादन हर्यश्वाय गायत। सखायः सोमपाव्ने॥१५६

ओ३म् वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्त सखायः। कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते॥१५७

ओ३म् इन्द्राय मद्वने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिर। अर्कमर्चन्तु कारव॥१५८

ओ३म् अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिषि। एहीमस्य द्रवा पिब॥१५९

ओ३म् सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे। जुहूमसि द्यविद्यवि॥१६०

ओ३म् अभि त्वा वृषभा सुते सुत सृजामि पीतये। तृम्पा व्यश्नुही मदम्॥१६१

ओ३म् य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुत। पिबेदस्य त्वमीशिषे॥१६२

ओ३म् योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे। सखाय इन्द्रमूतये॥१६३

ओ३म् आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखाय स्तोमवाहसः॥१६४

ओ३म् इद ह्यन्वोजसा सुत राधानां पते। पिबा त्वा३स्य गिर्वणः॥१६५

ओ३म् महा इन्द्र पुरश्च नो महित्वमस्तु वज्रिणे। द्यौर्न प्रथिना शव॥१६६

ओ३म् आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभ सं गृभाय। महाहस्ती दक्षिणेन॥१६७

ओ३म् अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे। सूनु सत्यस्य सत्पतिम्॥१६८

ओ३म् कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृध सखा। कया शचिष्ठया वृता॥१६९

ओ३म् त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वायतम्। आ च्यावयस्यूतये॥१७०

ओ३म् सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्। सनिं मेधामयासिषम्॥१७१

ओ३म् ये ते पन्था अधो दिवो येभिर्व्यश्वमैरयः। उत श्रोषन्तु नो भुव॥१७२

ओ३म् भद्रंभद्रं न आ भरेषमूर्ज शतक्रतो। यदिन्द्र मृडयासि नः॥१७३

ओ३म् अस्ति सोमो अय सुत पिबन्त्यस्य मरुत। उत स्वराजो अश्विना॥१७४

ओ३म् ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते। वन्वानास सुवीर्यम्॥१७५

ओ३म् नकि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि। मन्त्रश्रुत्यं चरामसि॥१७६

ओ३म् दोषो आगाद्बृहद्गाय द्युमद्गामन्नाथर्वण। स्तुहि देव सवितारम्॥१७७

ओ३म् एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिव। स्तुषे वामश्विना बृहत्॥१७८

ओ३म् इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः। जघान नवतीर्नव॥१७९

ओ३म् इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः। महा अभिष्टिरोजसा॥१८०

ओ३म् आ तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्धमा गहि। महान्महीभिरूतिभि॥१८१

ओ३म् ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्तयत्। इन्द्रश्चर्मेव रोदसी॥१८२

ओ३म् अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्। वचस्तच्चिन्न ओहसे॥१८३

ओ३म् वात आ वातु भेषज शम्भु मयोभु नो हृदे। प्र न आयूषि तारिषत्॥१८४

ओ३म् य रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा। न कि स दभ्यते जन॥१८५

ओ३म् गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया। वरिवस्या महोनाम्॥१८६

ओ३म् इमास्त इन्द्र पृश्नयो घृतं दुहत आशिरम्। एनामृतस्य पिप्युषी॥१८७

ओ३म् अया धिया च गव्यया पुरुणामन्पुरुष्टुत। यत्सोमेसोम आभुवः॥१८८

ओ३म् पावका न सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वष्टु धियावसुः॥१८९

ओ३म् क इमं नाहुषीष्वा इन्द्र सोमस्य तर्पयात्। स नो वसून्या भरात्॥१९०

ओ३म् आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्। एदं बर्हि सदो मम॥१९१

ओ३म् महि त्रीणामवरस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्यम्ण। दुराधर्षं वरुणस्य॥१९२

ओ३म् त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः। स्मसि स्थातर्हरीणाम्॥१९३

ओ३म् उत्त्वा मन्दन्तु सोमा कृणुष्व राधो अद्रिवः। अव ब्रह्मद्विषो जहि॥१९४

ओ३म् गिर्वणः पाहि न सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे। इन्द्र त्वादातमिद्यश॥१९५

ओ३म् सदा व इन्द्रश्चर्कृषदा उपो नु स सपर्यन्। न देवो वृत शूर इन्द्र॥१९६

ओ३म् आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः। न त्वामिन्द्राति रिच्यते॥१९७

ओ३म् इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किण। इन्द्रं वाणीरनूषत॥१९८

ओ३म् इन्द्र इषे ददातु न ऋभुक्षणमृभु रयिम्। वाजी ददातु वाजिनम्॥१९९

ओ३म् इन्द्रो अङ्ग महद्भयमभी षदप चुच्यवत्। स हि स्थिरो विचर्षणिः॥२००

ओ३म् इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिर। गावो वत्सं न धेनव॥२०१

ओ३म् इन्द्रा नु पूषणा वय सख्याय स्वस्तये। हुवेम वाजसातये॥२०२

ओ३म् न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्। न क्येवं यथा त्वम्॥२०३

ओ३म् तरणिं वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः। समानमु प्र श सिषम्॥२०४

ओ३म् असृग्रमिन्द्र ते गिर प्रति त्वामुदहासत। सजोषा वृषभं पतिम्॥२०५

ओ३म् सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यमर्यमा। मित्रास्पान्त्यद्रुह॥२०६

ओ३म् यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्। वसु स्पार्हं तदा भर॥२०७

ओ३म् श्रुतं वो वृत्रहन्तमं प्र शर्धं चर्षणीनाम्। आशिषे राधसे महे॥२०८

ओ३म् अरं त इन्द्र श्रवसे गमेम शूर त्वावतः। अर शक्र परेमणि॥२०९

ओ३म् धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्। इन्द्र प्रातर्जुषस्व नः॥२१०

ओ३म् अपां फेनेन नमुचे शिर इन्द्रोदवर्तयः। विश्वा यदजय स्पृध॥२११

ओ३म् इमे त इन्द्र सोमा सुतासो ये च सोत्वा। तेषां मत्स्व प्रभूवसो॥२१२

ओ३म् तुभ्य सुतास सोमा स्तीर्णं बर्हिर्विभावसो। स्तोतृभ्य इन्द्र मृडय॥२१३

ओ३म् आ व इन्द्र कृविं यथा वाजयन्त शतक्रतुम्। महिष्ठ सिञ्च इन्दुभिः॥२१४

ओ३म् अतश्चिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया। इषा सहस्रवाजया॥२१५

ओ३म् आ बुन्दं वृत्रहा ददे जात पृच्छाद्वि मातरम्। क उग्रा के ह शृण्विरे॥२१६

ओ३म् बृबदुक्थ हवामहे सृप्रकरस्नमूतये। साध कृण्वन्तमवसे॥२१७

ओ३म् ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान्। अर्यमा देवै सजोषा॥२१८

ओ३म् दूरादिहेव यत्सतोऽरुणप्सुरशिश्वितत्। वि भानुं विश्वथातनत्॥२१९

ओ३म् आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्। मध्वा रजासि सुक्रतू॥२२०

ओ३म् उदु त्ये सूनवो गिर काष्ठा यज्ञेष्वत्नत। वाश्रा अभिज्ञु यातवे॥२२१

ओ३म् इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समूढमस्य पासुले॥२२२

ओ३म् अतीहि मन्युषाविण सुषुवासमुपेरय। अस्य रातौ सुतं पिब॥२२३

ओ३म् कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते। तदिध्यस्य वर्धनम्॥२२४

ओ३म् उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत। न गायत्रं गीयमानम्॥२२५

ओ३म् इन्द्र उक्थेभिर्मन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः। हरिवान्त्सुताना सखा॥२२६

ओ३म् आ याह्युप नः सुतं वाजेभिर्मा हृणीयथाः। महा इव युवजानिः॥२२७

ओ३म् कदा वसो स्तोत्र हर्यत आ अव श्मशा रुधद्वा। दीर्घ सुतं वाताप्याय॥२२८

ओ३म् ब्राह्मणादिन्द्र राधस पिबा सोममृतू रनु। तवेद सख्यमस्तृतम्॥२२९

ओ३म् वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः। त्वं नो जिन्व सोमपाः॥२३०

ओ३म् एन्द्र पृक्षु कासु चिन्नृम्णं तनूषु धेहि नः। सत्राजिदुग्र पौस्यम्॥२३१

ओ३म् एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिर। एवा ते राध्यं मन॥२३२

ओ३म् अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनव। ईशानमस्य जगतः स्वर्दृशमीशानमिन्द्र तस्थुष॥२३३

ओ३म् त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारव। त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः॥२३४

ओ३म् अभि प्र व सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे। यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसु सहस्रेणेव शिक्षति॥२३५

ओ३म् तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः। अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिर्नवामहे॥२३६

ओ३म् तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्र सबाध ऊतये। बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्॥२३७

ओ३म् तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा। आ व इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रुवम्॥२३८

ओ३म् पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः। आपिर्नो बोधि सधमाद्ये वृधे३ऽस्मा अवन्तु ते धिय॥२३९

ओ३म् त्व ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये। उद्वावृषस्व मघवन्गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये॥२४०

ओ३म् न हि वश्चरमं च न वसिष्ठः परिमसते। अस्माकमद्य मरुत सुते सचा विश्वे पिबन्तु कामिन॥२४१

ओ३म् मा चिदन्यद्वि शसत सखायो मा रिषण्यत। इन्द्रमित्स्तोता वृषण सचा सुते मुहुरुक्था च शसत॥२४२

ओ३म् न किष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम्। इन्द्रं न यज्ञैर्विश्वगूर्तमृभ्वसमधृष्टं धृष्णुमोजसा॥२४३

ओ३म् य ऋते चिदभिश्रिष पुरा जत्रुभ्य आतृद। सन्धाता सन्धिं मघवा पुरूवसुर्निष्कर्ता विह्रुतं पुन॥२४४

ओ३म् आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये। ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये॥२४५

ओ३म् आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः। मा त्वा के चिन्नि येमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ता इहि॥२४६

ओ३म् त्वमङ्ग प्र श सिषो देव शविष्ठ मर्त्यम्। न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वच॥२४७

ओ३म् त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी शवसस्पति। त्वं वृत्राणि ह स्यप्रतीन्येक इत्पुर्वनुत्तश्चर्षणीधृति॥२४८

ओ३म् इन्द्रमिद्देवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे। इन्द्र समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये॥२४९

ओ३म् इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम। पावकवर्णा शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत॥२५०

ओ३म् उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते। सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव॥२५१

ओ३म् यथा गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्। आपित्वे न प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब॥२५२

ओ३म् शग्ध्यू३षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभि। भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि॥२५३

ओ३म् या इन्द्र भुज आभर स्वर्वा असुरेभ्यः। स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तबर्हिषः॥२५४

ओ३म् प्र मित्राय प्रार्यम्णे सचथ्यमृतावसो। वरूथ्ये३ वरुणे छन्द्यं वच स्तोत्र राजसु गायत॥२५५

ओ३म् अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायव। समीचीनास ऋभव समस्वरन्रुद्रा गृणन्त पूर्व्यम्॥२५६

ओ३म् प्र व इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्मार्चत। वृत्र हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा॥२५७

ओ३म् बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्। येन ज्योतिरजनयन्नृतावृधो देवं देवाय जागृवि॥२५८

ओ३म् इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा। शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि॥२५९

ओ३म् मा न इन्द्र परा वृणग्भवा नः सधमाद्ये। त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परा वृणक्॥२६०

ओ३म् वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिषः। पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते॥२६१

ओ३म् यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च कृष्टिषु। यद्वा पञ्च क्षितीनां द्युम्नमा भर सत्रा विश्वानि पौस्या॥२६२

ओ३म् सत्यमित्था वृषेदसि वृषजूतिर्नोऽविता। वृषा ह्युग्र शृण्विषे परावति वृषो अर्वावति श्रुत॥२६३

ओ३म् यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन्। अतस्त्वा गीर्भिर्द्युगदिन्द्र केशिभि सुतावा आ विवासति॥२६४

ओ३म् अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्। इन्द्रं नाम श्रुत्य शाकिनं वचो यथा॥२६५

ओ३म् इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथ स्वस्तये। छर्दिर्यच्छ मघवद्भ्यश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः॥२६६

ओ३म् श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत। वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः॥२६७

ओ३म् न सीमदेव आप तदिषं दीर्घायो मर्त्य। एतग्वा चिद्या एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते॥२६८

ओ३म् आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्र समत्सु भूषत। उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्परमज्या ऋचीषम॥२६९

ओ३म् तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्। सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट्वा गोषु वृण्वते॥२७०

ओ३म् क्वेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मन। अलर्षि युध्म खजकृत्पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः॥२७१

ओ३म् वयमेनमिदा ह्योपीपेमेह वज्रिणम्। तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते॥२७२

ओ३म् यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः। विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गृणे॥२७३

ओ३म् यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि। मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि॥२७४

ओ३म् वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणा सत्र सोम्यानाम्। द्रप्स पुरां भेत्ता शश्वतीनामिन्द्रो मुनीना सखा॥२७५

ओ३म् बण्महा असि सूर्य बडादित्य महा असि। महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्ना देव महा असि॥२७६

ओ३म् अश्वी रथी सुरूप इद्गोमा यदिन्द्र ते सखा। श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रैर्याति सभामुप॥२७७

ओ३म् यद्द्याव इन्द्र ते शत शतं भूमीरुत स्युः। न त्वा वज्रिन्त्सहस्र सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी॥२७८

ओ३म् यदिन्द्र प्रागपागुदग्न्यग्वा हूयसे नृभि। सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुर्वशे॥२७९

ओ३म् कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधर्षति। श्रद्धा हि ते मघवन्पार्ये दिवि वाजी वाज सिषासति॥२८०

ओ३म् इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्पद्वतीभ्यः। हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्त्रिशत्पदा न्यक्रमीत्॥२८१

ओ३म् इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभि। आ शंतम शंतमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभि॥२८२

ओ३म् इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम्। आशुं जेतार हेतार रथीतममतूर्तं तुग्रियावृधम्॥२८३

ओ३म् मो षु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्। आरात्ताद्वा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि॥२८४

ओ३म् सुनोत सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वज्रिणे। पचता पक्तीरवसे कृणुध्वमित्पृणन्नित्पृणते मय॥२८५

ओ३म् य सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं त हूमहे वयम्। सहस्रमन्यो तुविनृम्ण सत्पते भवा समत्सु नो वृधे॥२८६

ओ३म् शचीभिर्नः शचीवसू दिवानक्तं दिशस्यतम्। मा वा रातिरुप दसत्कदा चनास्मद्राति कदाचन॥२८७

ओ३म् यदा कदा च मीढुषे स्तोता जरेत मर्त्य। आदिद्वन्देत वरुणं विपा गिरा धर्त्तारं विव्रतानाम्॥२८८

ओ३म् पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे। य सम्मिश्लो हर्योर्यो हिरण्यय इन्द्रो वज्री हिरण्यय॥२८९

ओ३म् उभय शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वच। सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्॥२९०

ओ३म् महे च न त्वाद्रिव परा शुल्काय दीयसे। न सहस्राय नायुताये वज्रिवो न शताय शतामघ॥२९१

ओ३म् वस्या इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुञ्जतः। माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे॥२९२

ओ३म् इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः। ता आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ॥२९३

ओ३म् इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उक्थिन। मधो पपान उप नो गिर शृणु रास्व स्तोत्राय गिर्वणः॥२९४

ओ३म् आ त्वा३द्य सबर्दुघा हुवे गायत्रवेपसम्। इन्द्रं धेनु सुदुघामन्यामिषमुरुधारामरङ्कृतम्॥२९५

ओ३म् न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडव। यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु न किष्टदा मिनाति ते॥२९६

ओ३म् क ईं वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे। अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दान शिप्र्यन्धसः॥२९७

ओ३म् यदिन्द्र शासो अव्रतं च्यावया सदसस्परि। अस्माकमशुं मघवन्पुरुस्पृहं वसव्ये अधि बर्हय॥२९८

ओ३म् त्वष्टा नो दैव्यं वच पर्जन्यो ब्रह्मणस्पति। पुत्रैर्भ्रातृभिरदितिर्नु पातु नो दुष्टरं त्रामणं वच॥२९९

ओ३म् कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। उपोपेन्नु मघवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते॥३००

ओ३म् युङ्क्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावत। अर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि॥३०१

ओ३म् त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्वज्रिन्भूर्णयः। स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि॥३०२

ओ३म् प्रत्यु अदर्श्यायत्यू३च्छन्ती दुहिता दिव। अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरि॥३०३

ओ३म् इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना। अयं वामह्वेऽवसे शचीवसू विशं विश हि गच्छथः॥३०४

ओ३म् कुष्ठ को वामश्विना तपानो देवा मर्त्य। घ्नता वामश्मया क्षपमाणोशुनेत्थमु आदुन्यथा॥३०५

ओ३म् अयं वां मधुमत्तमः सुत सोमो दिविष्टिषु। तमश्विना पिबतं तिरोअह्न्यं धत्त रत्नानि दाशुषे॥३०६

ओ३म् आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या। भूर्णिं मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत्॥३०७

ओ३म् अध्वर्यो द्रावया त्व सोममिन्द्र पिपासति। उपो नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा॥३०८

ओ३म् अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्याय कनीयसः। पुरूवसुर्हि मघवन्बभूविथ भरेभरे च हव्य॥३०९

ओ३म् यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय। स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय रसिषम्॥३१०

ओ३म् त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृध। अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यत॥३११

ओ३म् प्र यो रिरिक्ष ओजसा दिव सदोभ्यस्परि। न त्वा विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमति विश्वं ववक्षिथ॥३१२

ओ३म् असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रो जनुषेमुवोच। बोधामसि त्वा हर्यश्व यज्ञैर्बोधा न स्तोममन्धसो मदेषु॥३१३

ओ३म् योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नृभि पुरूहूत प्र याहि। असो यथा नोऽविता वृधश्चिद्ददो वसूनि ममदश्च सोमै॥३१४

ओ३म् अदर्दरुत्समसृजो वि खानि त्वमर्णवान्बद्बधाना अरम्णाः। महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद्वः सृजद्धारा अव यद्दानवान्हन्॥३१५

ओ३म् सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तश्चित्तुविनृम्ण वाजम्। आ नो भर सुवितं यस्य कोना तना त्मना सह्यामात्वोता॥३१६

ओ३म् जगृह्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम्। विद्मा हि त्वा गोपति शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषण रयिं दा॥३१७

ओ३म् इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ता। शूरो नृषाता श्रवसश्च काम आ गोमति व्रजे भजा त्वं न॥३१८

ओ३म् वय सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः। अप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्षुर्मुमुग्ध्या३स्मान्निधयेव बद्धान्॥३१९

ओ३म् नाके सुपर्णमुप यत्पतन्त हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा। हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्॥३२०

ओ३म् ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमत सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विव॥३२१

ओ३म् अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै महे वीराय तवसे तुराय। विरप्शिने वज्रिणे शन्तमानि वचास्यास्मै स्थविराय तक्षुः॥३२२

ओ३म् अव द्रप्सो अशुमतीमतिष्ठदीयान कृष्णो दशभि सहस्रै। आवत्तमिन्द्र शच्या धमन्तमप स्नीहितिं नृमणा अधद्रा॥३२३

ओ३म् वृत्रस्य त्वा श्वसथादीषमाणा विश्वे देवा अजहुर्ये सखायः। मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वा: पृतना जयासि॥३२४

ओ३म् विधुं दद्राण समने बहूना युवान सन्तं पलितो जगार। देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान॥३२५

ओ३म् त्व ह त्यत्सप्तभ्यो जायमानोऽशत्रुभ्यो अभव शत्रुरिन्द्र। गूढे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो रणं धाः॥३२६

ओ३म् मेडिं न त्वा वज्रिणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मानं वृषभ स्थिरप्स्नुम्। करोष्यर्यस्तरुषीर्दुवस्युरिन्द्र द्युक्षं वृत्रहणं गृणीषे॥३२७

ओ३म् प्र वो महे महेवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्। विश पूर्वी प्र चर चर्षणिप्रा॥३२८

ओ३म् शुन हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ। शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु ध्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानि॥३२९

ओ३म् उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्र समर्ये महया वसिष्ठ। आ यो विश्वानि श्रवसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचासि॥३३०

ओ३म् चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मै मध्विच्चच्छद्यात्। पृथिव्यामतिषितं यदूध पयो गोष्वदधा ओषधीषु॥३३१

ओ३म् त्यमू षु वाजिनं देवजूत सहोवानं तरुतार रथानाम्। अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशु स्वस्तये तार्क्ष्यमिहा हुवेम॥३३२

ओ३म् त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवेहवे सुहव शूरमिन्द्रम्। हुवे नु शक्रं पुरुहूतमिन्द्रमिद हविर्मघवा वेत्विन्द्र॥३३३

ओ३म् यजामह इन्द्रं वज्रदक्षिण हरीणा रथ्या३विव्रतानाम्। प्र श्मश्रुभिर्दोधुवदूर्ध्वधा भुवद्वि सेनाभिर्भयमानो वि राधसा॥३३४

ओ३म् सत्राहणं दाधृषिं तुम्रमिन्द्रं महामपारं वृशभ सुवज्रम्। हन्ता यो वृत्र सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधा॥३३५

ओ३म् यो नो वनुष्यन्नभिदाति मर्त उगणा वा मन्यमानस्तुरो वा। क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्राभी ष्याम वृषमणस्त्वोता॥३३६

ओ३म् यं वृत्रेषु क्षितय स्पर्धमाना यं युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते। य शूरसातौ यमपामुपज्मन्यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्र॥३३७

ओ३म् इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहत सुवीरा। वीत हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीर्भीरिडया मदन्ता॥३३८

ओ३म् इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अप प्रैरयत्सगरस्य बुध्नात्। यो अक्षेणेव चक्रियौ शचीभिर्विष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम्॥३३९

ओ३म् आ त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिर पुरू चिदर्णवां जगम्याः। पितुर्नपातमा दधित वेधा अस्मिन्क्षये प्रतरां दीद्यानः॥३४०

ओ३म् को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हृणायून्। आसन्नेषामप्सुवाहो मयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात्॥३४१

ओ३म् गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कमर्किण। ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वशमिव येमिरे॥३४२

ओ३म् इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिर। रथीतम रथीनां वाजाना सत्पतिं पतिम्॥३४३

ओ३म् इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मदम्। शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादने॥३४४

ओ३म् यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः। राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भर॥३४५

ओ३म् श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति। सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्धि महा असि॥३४६

ओ३म् असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। आ त्वा पृणक्त्विन्द्रिय रज सूर्यो न रश्मिभि॥३४७

ओ३म् एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्। दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो॥३४८

ओ३म् आ त्वा गिरो रथीरिवास्थु सुतेषु गिर्वणः। अभि त्वा समनूषत गावो वत्सं न धेनव॥३४९

ओ३म् एतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ना। शुद्धैरुक्थैर्वावृध्वास शुद्धैराशीर्वान्ममत्तु॥३५०

ओ३म् यो रयिं वो रयिन्तमो यो द्युम्नैर्द्युम्नवत्तमः। सोम सुत स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मद॥३५१

ओ३म् प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर। अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चादध्वने नरः॥३५२

ओ३म् आ नो वयोवयःशयं महान्तं गह्वरेष्ठां महान्तं पूर्विनेष्ठाम्। उग्रं वचो अपावधीः॥३५३

ओ३म् आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि। तुविकूर्मिमृतीषहमिन्द्र शविष्ठ सत्पतिम्॥३५४

ओ३म् स पूर्व्यो महोनां वेन क्रतुभिरानजे। यस्य द्वारा मनु पिता देवेषु धिय आनजे॥३५५

ओ३म् यदी वहन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्वा। पिबन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवासि कृण्वते॥३५६

ओ३म् त्यमु वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्। इन्द्रं विश्वासाहं नर शचिष्ठं विश्ववेदसम्॥३५७

ओ३म् दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिन। सुरभि नो मुखा करत्प्र न आयूषि तारिषत्॥३५८

ओ३म् पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत। इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्त्ता वज्री पुरुष्टुत॥३५९

ओ३म् प्रप्र वस्त्रिष्टुभमिषं वन्दद्वीरायेन्दवे। धिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति॥३६०

ओ३म् कश्यपस्य स्वर्विदो यावाहु सयुजाविति। ययोर्विश्वमपि व्रतं यज्ञं धीरा निचाय्य॥३६१

ओ३म् अर्चत प्रार्चता नर प्रियमेधासो अर्चत। अर्चन्तु पुत्रका उत पुरमिद्धृष्ण्वर्चत॥३६२

ओ३म् उक्थमिन्द्राय शस्यं वर्धनं पुरुनि षिधे। शक्रो यथा सुतेषु नो रारणत्सख्येषु च॥३६३

ओ३म् विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः। एवैश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्॥३६४

ओ३म् स घा यस्ते दिवो नरो धिया मर्तस्य शमतः। ऊती स बृहतो दिवो द्विषो अहो न तरति॥३६५

ओ३म् विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी राति शतक्रतो। अथा नो विश्वचर्षणे द्युम्न सुदत्र महय॥३६६

ओ३म् वयश्चित्ते पतत्रिणो द्विपाच्चतुष्पादर्जुनि। उष प्रारन्नृतूरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि॥३६७

ओ३म् अमी ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिव। कद्व ऋतं कदमृतं का प्रत्ना व आहुतिः॥३६८

ओ३म् ऋच साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कृण्वते। वि ते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु वक्षतः॥३६९

ओ३म् विश्वा पृतना अभिभूतरं नर सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे। क्रत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्॥३७०

ओ३म् श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्यद्दस्युं नर्यं विवेरप। उभे यत्वा रोदसी धावतामनु भ्यसात्ते शुष्मात्पृथिवी चिदद्रिवः॥३७१

ओ३म् समेत विश्वा ओजसा पतिं दिवो य एक इद्भूरतिथिर्जनानाम्। स पूर्व्यो नूतनमाजिगीषं तं वर्त्तनीरनु वावृत एक इत्॥३७२

ओ३म् इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो। न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिर सघत्क्षोणीरिव प्रति तद्धर्य नो वच॥३७३

ओ३म् चर्षणीधृतं मघवानमुक्थ्या३मिन्द्रं गिरो बृहतीरभ्यनूषत। वावृधानं पुरुहूत सुवृक्तिभिरमर्त्यं जरमाणं दिवेदिवे॥३७४

ओ३म् अच्छा व इन्द्रं मतय स्वर्युव सध्रीचीर्विश्वा उशतीरनूषत। परि ष्वजन्त जनयो यथा पतिं मर्यं न शुन्ध्युं मघवानमूतये॥३७५

ओ३म् अभि त्यं मेषं पुरुहूतमृग्मियमिन्द्रं गीर्भिर्मदता वस्वो अर्णवम्। यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं भुजे महिष्ठमभि विप्रमर्चत॥३७६

ओ३म् त्यसु मेषं महया स्वर्विद शतं यस्य सुभुव साकमीरते। अत्यं न वाज हवनस्यद रथमेन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभि॥३७७

ओ३म् घृतवती भुवनानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा। द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा॥३७८

ओ३म् उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव। महान्तं त्वा महीना सम्राजं चर्षणीनाम्। देवी जनित्र्यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत्॥३७९

ओ३म् प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो य कृष्णगर्भा निरहन्नृजिश्वना। अवस्यवो वृषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वन्त सख्याय हुवेमहि॥३८०

ओ३म् इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्। विदे वृधस्य दक्षस्य महा हि षः॥३८१

ओ३म् तमु अभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्। इन्द्रं गीर्भिस्तवीषमा विवासत॥३८२

ओ३म् तं ते मदं गृणीमसि वृषणं पृक्षु सासहिम्। उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्॥३८३

ओ३म् यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये। यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः॥३८४

ओ३म् एदु मधोर्मदिन्तर सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः। एवा हि वीरस्तवते सदावृधः॥३८५

ओ३म् एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु। प्र राधासि चोदयते महित्वना॥३८६

ओ३म् एतो न्विन्द्र स्तवाम सखाय स्तोम्यं नरम्। कृष्टीर्यो विश्वा अभ्यस्त्येक इत्॥३८७

ओ३म् इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्। ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे॥३८८

ओ३म् य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे। ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग॥३८९

ओ३म् सखाय आ शिषामहे ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे। स्तुष ऊ षु वो नृतमाय धृष्णवे॥३९०

ओ३म् गृणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये। यद्धसि वृत्रमोजसा शचीपते॥३९१

ओ३म् यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्। अय स सोम इन्द्र ते सुत पिब॥३९२

ओ३म् एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य। गिरिर्न विश्वत पृथु पतिर्दिव॥३९३

ओ३म् य इन्द्र सोमपातमो मद शविष्ठ चेतति। येना हसि न्या३त्रिणं तमीमहे॥३९४

ओ३म् तुचे तुनाय तत्सु नो द्राधीय आयुर्जीवसे। आदित्यासः समहसः कृणोतन॥३९५

ओ३म् वेत्था हि निरृतीनां वज्रहस्त परिवृजम्। अहरहः शुन्ध्यु परिपदामिव॥३९६

ओ३म् अपामीवामप स्त्रिधमप सेधत दुर्मतिम्। आदित्यासो युयोतना नो अहसः॥३९७

ओ३म् पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हर्यश्वाद्रि। सोतुर्बाहुभ्या सुयतो नार्वा॥३९८

ओ३म् अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि। युधेदापित्वमिच्छसे॥३९९

ओ३म् यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे। सखाय इन्द्रमूतये॥४००

ओ३म् आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्यवः। दृढा चिद्यमयिष्णवः॥४०१

ओ३म् आ याह्ययमिन्दवेऽश्वपते गोपत उर्वरापते। सोम सोमपते पिब॥४०२

ओ३म् त्वया ह स्विद्युजा वयं प्रति श्वसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि। सस्थे जनस्य गोमतः॥४०३

ओ३म् गावश्चिद्धा समन्यवः सजात्येन मरुत सबन्धवः। रिहते ककुभो मिथ॥४०४

ओ३म् त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्ण शतक्रतो विचर्षणे। आ वीरं पृतनासहम्॥४०५

ओ३म् अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ईमहे ससृग्महे। उदेव ग्मन्त उदभि॥४०६

ओ३म् सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणे। अभि त्वामिन्द्र नोनुमः॥४०७

ओ३म् वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्भरन्तोऽवस्यव। वज्रिञ्चित्र हवामहे॥४०८

ओ३म् स्वादोरित्था विषूवतो मधो पिबन्ति गौर्य। या इन्द्रेण सयावरीर्वृष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्यम्॥४०९

ओ३म् इत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वर्धनम्। शविष्ठ वज्रिन्नोजसा पृथिव्या निः शशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्॥४१०

ओ३म् इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभि। तमिन्महत्स्वाजिषूतिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्॥४११

ओ३म् इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोऽनुत्तं वज्रिन्वीर्यम्। यद्ध त्यं मायिनं मृगं तव त्यन्माययावधीरर्चन्ननु स्वराज्यम्॥४१२

ओ३म् प्रेह्यभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यसते। इन्द्र नृम्णहि ते शवो हनो वृत्रं जया अपोऽर्चन्ननु स्वराज्यम्॥४१३

ओ३म् यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्। युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी क हन कं वसौ दधोऽस्मा इन्द्र वसौ दधः॥४१४

ओ३म् अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत। अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी॥४१५

ओ३म् उपो षु शृणुही गिरो मघवन्मातथा इव। कदा न सूनृतावत कर इदर्थयास इद्योजा न्विन्द्र ते हरी॥४१६

ओ३म् चन्द्रमा अप्स्वां३न्तरा सुपर्णो धावते दिवि। न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी॥४१७

ओ३म् प्रति प्रियतम रथं वृषणं वसुवाहनम्। स्तोता वामश्विनावृशि स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम श्रुत हवम्॥४१८

ओ३म् आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्। युद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्यवीष स्तोतृभ्य आ भर॥४१९

ओ३म् आग्निं न स्ववृक्तिभिर्होतारं त्वा वृणीमहे। शीरं पावकशोचिषं वि वो मदे यज्ञेषु स्तीर्णबर्हिषं विवक्षसे॥४२०

ओ३म् महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती। यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते॥४२१

ओ३म् भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्। अथा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणा गावो न यवसे विवक्षसे॥४२२

ओ३म् क्रत्वा महा अनुष्वधं भीम आ वावृते शव। श्रिय ऋष्व उपाकयोर्नि शिप्री हरिवां दधे हस्तयोर्वज्रमायसम्॥४२३

ओ३म् स घा तं वृषण रथमधि तिष्ठाति गोविदम्। य पात्र हारियोजनं पूर्णमिन्द्राचिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी॥४२४

ओ३म् अग्निं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनव। अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इष स्तोतृभ्य आ भर॥४२५

ओ३म् न तमहो न दुरितं देवासो अष्ट मर्त्यम्। सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयति वरुणो अति द्विष॥४२६

ओ३म् परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय॥४२७

ओ३म् पर्यू षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणि। द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे॥४२८

ओ३म् पवस्व सोम महान्त्समुद्र पिता देवानां विश्वाभि धाम॥४२९

ओ३म् पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय॥४३०

ओ३म् इन्दु पविष्ट चारुर्मदायापामुपस्थे कविर्भगाय॥४३१

ओ३म् अनु हि त्वा सुत सोम मदामसि महे समर्यराज्ये। वाजा अभि पवमान प्र गाहसे॥४३२

ओ३म् क ईं व्यक्ता नर सनीडा रुद्रस्य मर्या अथा स्वश्वा॥४३३

ओ३म् अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमै क्रतुं न भद्र हृदिस्पृशम्। ऋध्यामा त ओहै॥४३४

ओ३म् आविर्मर्या आ वाजं वाजिनो अग्मं देवस्य सवितु सवम्। स्वर्गा अर्वन्तो जयत॥४३५

ओ३म् पवस्व सोम द्युम्नी सुधारो महा अवीनामनुपूर्व्य॥४३६

ओ३म् विश्वतोदावन्विश्वतो न आ भर यं त्वा शविष्ठमीमहे॥४३७

ओ३म् एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे॥४३८

ओ३म् ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो अर्कैरवर्धयन्नहये हन्तवा उ॥४३९

ओ३म् अनवस्ते रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्टा वज्रं पुरुहूत द्युमन्तम्॥४४०

ओ३म् शं पदं मघ रयीषिणो न काममव्रतो हिनोति न स्पृशद्रयिम्॥४४१

ओ३म् सदा गाव शुचयो विश्वधायस सदा देवा अरेपसह॥४४२

ओ३म् आ याहि वनसा सह गाव सचन्त वर्तनिं यदूधभिः॥४४३

ओ३म् उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्त पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र॥४४४

ओ३म् अर्चन्त्यर्कं मरुत स्वर्का आ स्तोभति श्रुतो युवा स इन्द्र॥४४५

ओ३म् प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते॥४४६

ओ३म् अचेत्यग्निश्चिकितिर्हव्यवाड्न सुमद्रथः॥४४७

ओ३म् अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्य॥४४८

ओ३म् भगो न चित्रो अग्निर्महोनां दधाति रत्नम्॥४४९

ओ३म् विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्यदि वेह नूनम्॥४५०

ओ३म् उषा अप स्वसुष्टम सं वर्त्तयति वर्तनि सुजातता॥४५१

ओ३म् इमा नु कं भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवा॥४५२

ओ३म् वि स्रुतयो यथा पथ इन्द्र त्वद्यन्तु रातय॥४५३

ओ३म् अया वाजं देवहित सनेम मदेम शतहिमाः सुवीरा॥४५४

ओ३म् ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्वतेडा पीवरीमिषं कृणुही न इन्द्र॥४५५

ओ३म् इन्द्रो विश्वस्य राजति॥४५६

ओ३म् त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्सोममपिबद्विष्णुना सुतं यथावशम्। स ईं ममाद महि कर्म कर्त्तवे महामुरु सैन सश्चद्देवो देव सत्य इन्दु सत्यमिन्द्रम्॥४५७

ओ३म् अय सहस्रमानवो दृश कवीनां मतिर्ज्योतिर्विधर्म। ब्रध्न समीचीरुषस समैरयदरेपस सोचेतसः स्वसरे मन्युमन्तश्चिता गोः॥४५८

ओ३म् एन्द्र याह्युप नः परावतो नायमच्छा विदथानीव सत्पतिरस्ता राजेव सत्पतिः। हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासो न पितरं वाजसातये महिष्ठं वाजसातये॥४५९

ओ३म् तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्र सत्रा दधानमप्रतिष्कुत श्रवासि भूरि। महिष्ठो गीर्भिरा च यज्ञियो ववर्त्त राये नो विश्वा सुपथा कृणोतु वज्री॥४६०

ओ३म् अस्तु श्रौषट्पुरो अग्निं धिया दध आ नु त्यच्छर्धो दिव्यं वृणीमह इन्द्रवायू वृणीमहे। यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे। अध प्र नूनमुप यन्ति धीतयो देवाअच्छा न धीतय॥४६१

ओ३म् प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्। प्र शर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये धुनिव्रताय शवसे॥४६२

ओ३म् अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषासि तरति सयुग्वभि सूरो न सयुग्वभिः। धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरि। विश्वा यद्रूपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येभिरृक्वभिः॥४६३

ओ३म् अभि त्यं देव सवितारमोण्यो कविक्रतुमर्चामि सत्यसव रत्नधामभि प्रियं मतिम् ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतु कृपा स्व॥४६४

ओ३म् अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसो सूनु सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्। य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिष॥४६५

ओ३म् तव त्यन्नर्यं नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम्। यो देवस्य शवसा प्रारिणा असु रिणन्नप। भुवो विश्वमभ्यदेवमोजसा विदेदूर्ज शतक्रतुर्विदेदिषम्॥४६६

ओ३म् उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे। उग्र शर्म महि श्रव॥४६७

ओ३म् स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुत॥४६८

ओ३म् वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सर। विश्वा दधान ओजसा॥४६९

ओ३म् यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा। देवावीरघशसहा॥४७०

ओ३म् तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनव। हरिरेति कनिक्रदत्॥४७१

ओ३म् इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः। अर्कस्य योनिमासदम्॥४७२

ओ३म् असाव्यशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठा। श्येनो न योनिमासदत्॥४७३

ओ३म् पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्य पीतये हरे। मरुद्भ्यो वायवे मद॥४७४

ओ३म् परि स्वानो गिरिष्ठा पवित्रे सोमो अक्षरत्। मदेषु सर्वधा असि॥४७५

ओ३म् परि प्रिया दिव कविर्वयासि नप्त्योर्हित। स्वानैर्याति कविक्रतुः॥४७६

ओ३म् प्र सोमासो मदच्युत श्रवसे नो मघोन। सुता विदथे अक्रमुः॥४७७

ओ३म् प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मय। वनानि महिषा इव॥४७८

ओ३म् पवस्वेन्दो वृषा सुत कृधी नो यशसो जने। विश्वा अप द्विषो जहि॥४७९

ओ३म् वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे। पवमान स्वर्दृशम्॥४८०

ओ३म् इन्दु पविष्ट चेतनः प्रिय कवीनां मति। सृजदश्व रथीरिव॥४८१

ओ३म् असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया। शुक्रासो वीरयाशव॥४८२

ओ३म् पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मद। वायुमा रोह धर्मणा॥४८३

ओ३म् पवमानो अजीजनद्दिवश्चित्रं न तन्यतुम्। ज्योतिर्वैश्वानरं बृहत्॥४८४

ओ३म् परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा। मधो अर्षन्ति धारया॥४८५

ओ३म् परि प्रासिष्यदत्कवि सिन्धोरूर्मावधि श्रित। कारुं बिभ्रत्पुरुस्पृहम्॥४८६

ओ३म् उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम्। इन्दुं देवा अयासिषुः॥४८७

ओ३म् पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः। शुम्भन्ति विप्रं धीतिभि॥४८८

ओ३म् आविशन्कलश सुतो विश्वा अर्षन्नभि श्रिय। इन्दुरिन्द्राय धीयते॥४८९

ओ३म् असर्जि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वो सुत। कार्ष्मन्वाजी न्यक्रमीत्॥४९०

ओ३म् प्र यद्गावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः। घ्नन्त कृष्णामप त्वचम्॥४९१

ओ३म् अपघ्नन्पवसे मृध क्रतुवित्सोम मत्सर। नुदस्वादेवयुं जनम्॥४९२

ओ३म् अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः। हिन्वानो मानुषीरप॥४९३

ओ३म् स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे। वव्रिवासं महीरप॥४९४

ओ३म् अया वीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा। अवाहन्नवतीर्नव॥४९५

ओ३म् परि द्युक्ष सनद्रायिं भरद्वाजं नो अन्धसा। स्वानो अर्ष पवित्र आ॥४९६

ओ३म् अचिक्रदद्वृषा हरिर्महान्मित्रो न दर्शत। स सूर्येण दिद्युते॥४९७

ओ३म् आ ते दक्षं मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे। पान्तमा पुरुस्पृहम्॥४९८

ओ३म् अध्वर्यो अद्रिभिः सुत सोमं पवित्र आ नय। पुनीहीन्द्राय पातवे॥४९९

ओ३म् तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः। तरत्स मन्दी धावति॥५००

ओ३म् आ पवस्व सहस्रिण रयि सोम सुवीर्यम्। अस्मे श्रवासि धारय॥५०१

ओ३म् अनु प्रत्नास आयव पदं नवीयो अक्रमुः। रुचे जनन्त सूर्यम्॥५०२

ओ३म् अर्षा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्। सीदन्योनौ वनेष्वा॥५०३

ओ३म् वृषा सोम द्युमा असि वृषा देव वृषव्रतः। वृषा धर्माणि दध्रिषे॥५०४

ओ३म् इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभि। इन्दो रुचाभि गा इहि॥५०५

ओ३म् मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयु। अव्यो वारेभिरस्मयु॥५०६

ओ३म् अया सोम सुकृत्यया महान्त्सन्नभ्यवर्धथाः। हिन्दान इद्वृषायसे॥५०७

ओ३म् अयं विचर्षणिर्हित पवमान स चेतति। हिन्वान आप्यं बृहत्॥५०८

ओ३म् प्र न इन्दो महे तु न ऊर्मिं न बिभ्रदर्षसि। अभि देवा अयास्य॥५०९

ओ३म् अपघ्नन्पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः। गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्॥५१०

ओ३म् पुनान सोम धारयापो वसानो अर्षसि। आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्यय॥५११

ओ३म् परीतो षिञ्चता सुत सोमो य उत्तम हवि। दधन्वा यो नर्यो अप्स्वा३न्तरा सुषाव सोममद्रिभिः॥५१२

ओ३म् आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया। जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरि सदो वनेषु दध्रिषे॥५१३

ओ३म् प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा। अशो पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्॥५१४

ओ३म् सोम उ ष्वाण सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्। अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया॥५१५

ओ३म् तवाह सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे। पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधीरति ता इहि॥५१६

ओ३म् मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि। रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि॥५१७

ओ३म् अभि सोमास आयव पवन्ते मद्यं मदम्। समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युत॥५१८

ओ३म् पुनान सोम जागृविरव्या वारै परि प्रिय। त्वं विप्रो अभवोऽङ्गिरस्तम मध्वा यज्ञं मिमिक्ष णः॥५१९

ओ३म् इन्द्राय पवते मद सोमो मरुत्वते सुत। सहस्रधारो अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायव॥५२०

ओ३म् पवस्व वाजसातमोऽभि विश्वानि वार्या। त्व समुद्र प्रथमे विधर्मं देवेभ्य सोम मत्सर॥५२१

ओ३म् पवमाना असृक्षत पवित्रमति धारया। मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रयासि च॥५२२

ओ३म् प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नृभि पुनानो अभि वाजमर्ष। अश्वं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बर्ही रशनाभिर्नयन्ति॥५२३

ओ३म् प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति। महिव्रत शुचिबन्धुः पावक पदा वराहो अभ्येति रेभन्॥५२४

ओ३म् तिस्रो वाच ईरयति प्र वह्निरृतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्। गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमाना सोमं यन्ति मतयो वावशाना॥५२५

ओ३म् अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभि समपृक्त रसम्। सुत पवित्रं पर्येति रेभन्मितेव सद्म पशुमन्ति होता॥५२६

ओ३म् सोम पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्या। जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो॥५२७

ओ३म् अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामाङ्गोषिणमवावशन्त वाणी। वना वसानो वरुणो न सिन्धूर्वि रत्नधा दयते वार्याणि॥५२८

ओ३म् अक्रान्त्समुद्र प्रथमे विधर्मं जनयन्प्रजा भुवनस्य गोपा। वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रि॥५२९

ओ३म् कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमान सीदन्वनस्य जठरे पुनान। नृभिर्यत कृणुते निर्णिजं गामतो मतिं जनयत स्वधाभि॥५३०

ओ३म् एष स्य ते मधुमा इन्द्र सोमो वृषा वृष्ण परि पवित्रे अक्षाः। सहस्रदा शतदा भूरिदावा शश्वत्तमं बर्हिरा वाज्यस्थात्॥५३१

ओ३म् पवस्व सोम मधुमा ऋतावापो वसानो अधि सानो अव्ये। अव द्रोणानि घृतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपान॥५३२

ओ३म् प्र सेनानी शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नेति हर्षते अस्य सेना। भद्रान्कृण्वन्निन्द्रहवान्त्सखिभ्य आ सोमो वस्त्रा रभसानि दत्ते॥५३३

ओ३म् प्र ते धारा मधुमतीरसृग्रन्वारं यत्पूतो अत्येष्यव्यम्। पवमान पवसे धाम गोनां जनयन्त्सूर्यमपिन्वो अर्कै॥५३४

ओ३म् प्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोम हिनोत महते धनाय। स्वादु पवतामति वारमव्यमा सीदतु कलशं देव इन्दु॥५३५

ओ३म् प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाज सनिषन्नयासीत्। इन्द्रं गच्छन्नायुधा सशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः॥५३६

ओ३म् तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्ज्येष्ठस्य धर्मं द्युक्षोरनीके। आदीमायन्वरमा वावशाना जुष्टं पतिं कलशे गाव इन्दुम्॥५३७

ओ३म् साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः। हरि पर्यद्रवज्जा सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी॥५३८

ओ३म् अधि यदस्मिन्वाजिनीव शुभ स्पर्धन्ते धिय सूरे न विश। अपो वृणान पवते कवीयन्व्रजं न पशुवर्धनाय मन्म॥५३९

ओ३म् इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोम सह इन्वन्मदाय। हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिं वरिवस्कृण्वन्वृजनस्य राजा॥५४०

ओ३म् अया पवा पवस्वैना वसूनि माश्चत्व इन्द्रो सरसि प्र धन्व। ब्रघ्नश्चिद्यस्य वातो न जूतिं पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं धात्॥५४१

ओ३म् महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवान्। अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दु॥५४२

ओ३म् असर्जि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमा मनीष। दश स्वसारो अधि सानो अव्ये मृजन्ति वह्नि सदनेष्वच्छ॥५४३

ओ३म् अपामिवेदूर्मयस्तर्त्तुराणा प्र मनीषा ईरते सोममच्छ। नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशन्त्युशतीरुशन्तम्॥५४४

ओ३म् पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे। अप श्वानश्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्व्यम्॥५४५

ओ३म् अयं पूषा रयिर्भग सोम पुनानो अर्षति। पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे॥५४६

ओ३म् सुतासो मधुमत्तमा सोमा इन्द्राय मन्दिन। पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्गच्छन्तु वो मदा॥५४७

ओ३म् सोमा पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः। मित्रा स्वाना अरेपस स्वाध्य स्वर्विद॥५४८

ओ३म् अभी नो वाजसातम रयिमर्ष शतस्पृहम्। इन्दो सहस्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभासहम्॥५४९

ओ३म् अभी नवन्ते अद्रुह प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्। वत्सं न पूर्व आयुनि जात रिहन्ति मातर॥५५०

ओ३म् आ हर्यताय धृष्णवे धनुष्टन्वन्ति पौस्यम्। शुक्रा वि यन्त्यसुराय निर्णिजे विपामग्रे महीयुव॥५५१

ओ३म् परि त्य हर्यत हरिं बभ्रुं पुनन्ति वारेण। यो देवान्विश्वा इत्परि मदेन सह गच्छति॥५५२

ओ३म् प्र सुन्वानास्यान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वच। अप श्वानमराधस हता मखं न भृगवः॥५५३

ओ३म् अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो अधि येषु वर्धते। आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्विचक्षण॥५५४

ओ३म् अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दव प्र स्वानासो बृहद्देवेषु हरयः। वि चिदश्नाना इषयो अरातयोऽर्यो न सन्तु सनिषन्तु नो धिय॥५५५

ओ३म् एष प्र कोशे मधुमा अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टमः। अभ्यॄ३तस्य सुदुश्चा घृतश्चुतो वाश्रा अर्षन्ति पयसा च घेनव॥५५६

ओ३म् प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृत सखा सख्युर्न प्र मिनाति सङ्गिरम्। मर्य इव युवतिभि समर्षति सोम कलशे शतयामना पथा॥५५७

ओ३म् धर्ता दिव पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभि। हरि सृजानो अत्यो न सत्वभिर्वृथा पाजासि कृणुषे नदीष्वा॥५५८

ओ३म् वृषा मतीनां पवते विचक्षण सोमो अह्नां प्रतरीतोषसा दिव। प्राणा सिन्धूना कलशा अचिक्रददिन्द्रस्य हार्द्याविशन्मनीषिभि॥५५९

ओ३म् त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुह्रिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवर्धत॥५६०

ओ३म् इन्द्राय सोम सुषुत परि स्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह। मा ते रसस्य मत्सत द्वयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः॥५६१

ओ३म् असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्। पुनानो वारमत्येष्यव्यय श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदत्॥५६२

ओ३म् प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव आ न धेनव। बर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिस्रुतमुस्रिया निर्णिजं धिरे॥५६३

ओ३म् अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतु रिहन्ति मघ्वाभ्यञ्जते। सिन्धोरुऽच्छ्वासे पतयन्तमुक्षण हिरण्यपावा पशुमप्सु गृभ्णते॥५६४

ओ३म् पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वत। अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्वहन्त सं तदाशत॥५६५

ओ३म् इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः। श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वर्विद॥५६६

ओ३म् प्र धन्वा सोम जागृविरिन्द्रायेन्दो परि स्रव। द्युमन्त शुष्ममा भर स्वर्विदम्॥५६७

ओ३म् सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत। शिशुं न यज्ञै परि भूषत श्रिये॥५६८

ओ३म् तं व सखायो मदाय पुनानमभि गायत। शिशुं न हव्यै स्वदयन्त गूर्तिभि॥५६९

ओ३म् प्राणा शिशुर्महीना हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्। विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता॥५७०

ओ३म् पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा। आ कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः॥५७१

ओ३म् सोम पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं वि धावति। अग्रे वाच पवमान कनिक्रदत्॥५७२

ओ३म् प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते। भृतिं न भरा मतिभिर्जुजोषते॥५७३

ओ३म् गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुत सुदक्ष धनिव। शुचिं च वर्णमधि गोषु धारय॥५७४

ओ३म् अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत। गोभिष्टे वर्णमभि वासयामसि॥५७५

ओ३म् पवते हर्यतो हरिरति ह्वरासि रह्या। अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यश॥५७६

ओ३म् परि कोशं मधुश्चुत सोम पुनानो अर्षति। अभि वाणीरृषीणा सप्ता नूषत॥५७७

ओ३म् पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मद। महि द्युक्षतमो मद॥५७८

ओ३म् अभि द्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्। वि कोशं मध्यमं युव॥५७९

ओ३म् आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्तोममप्तुर रजस्तुरम्। वनप्रक्षमुदप्रुतम्॥५८०

ओ३म् एतमु त्यं मदच्युत सहस्रधारं वृषभं दिवोदुहम्। विश्वा वसूनि बिभ्रतम्॥५८१

ओ३म् स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्। सोमो य सुक्षितीनाम्॥५८२

ओ३म् त्वं ह्या३ङ्ग दैव्या पवमान जनिमानि द्युमत्तमः। अमृतत्वाय घोषयन्॥५८३

ओ३म् एष स्य धारया सुतोऽव्या वारेभिः पवते मदिन्तमः। क्रीडन्नूर्मिरपामिव॥५८४

ओ३म् य उस्रिया अपि या अन्तरश्मनि निर्गा अकृन्तदोजसा। अभि व्रजं तत्निषे गव्यमश्व्यं वर्मीव धृष्णवा रुज। ओ३म् वर्मीव धृष्णवा रुज॥५८५

ओ३म् इन्द्र ज्येष्ठं न आ भर ओजिष्ठं पुपुरि श्रव। यद्दिधृक्षेम वज्रहस्त रोदसी उभे सुशिप्र पप्राः॥५८६

ओ३म् इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधिक्षमा विश्वरूपं यदस्य। ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदर्वाक्॥५८७

ओ३म् यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जने वन स्व। इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्॥५८८

ओ३म् उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम श्रथाय। अथादित्य व्रते वयं तवानागसो अदितये स्याम॥५८९

ओ३म् त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम शश्वत्। तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति सिन्धु पृथिवी उत द्यौः॥५९०

ओ३म् इमं वृषणं कृणुतैकमिन्माम्॥५९१

ओ३म् स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्य। वरिवोवित्परिस्रव॥५९२

ओ३म् एना विश्वान्यर्य आ द्युम्नानि मानुषाणाम्। सिषासन्तो वनामहे॥५९३

ओ३म् अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम। यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्तमद्मि॥५९४

ओ३म् त्वमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च। परुष्णीषु रुशत्पय॥५९५

ओ३म् अरूरुचदुषस पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयु। मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमादधुः॥५९६

ओ३म् इन्द्र इद्धर्यो सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा। इन्द्रो वज्री हिरण्यय॥५९७

ओ३म् इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभि॥५९८

ओ३म् प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविषो हविर्यत्। धातुर्द्युतानात्सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः॥५९९

ओ३म् नियुत्वान्वायवा गह्यय शुक्रो अयामि ते। गन्तासि सुन्वतो गृहम्॥६००

ओ३म् यज्जायथा अपूर्व्य मघवन्वृत्रहत्याय। तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्॥६०१

ओ३म् मयि वर्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः। परमेष्ठी प्रजापतिर्दिवि द्यामिव दृहतु॥६०२

ओ३म् सं ते पयासि समु यन्तु वाजा सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाह। आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवास्युत्तमानि धिष्व॥६०३

ओ३म् त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः। त्वमातनोरुर्वा३न्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ॥६०४

ओ३म् अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतार रत्नधातमम्॥६०५

ओ३म् ते मन्वत प्रथमं नाम गोनां त्रि सप्त परमं नाम जनान्। ता जानतीरभ्यनूषत क्षा आविर्भुवन्नरुणीर्यशसा गाव॥६०६

ओ३म् समन्या यन्त्युपयन्त्यन्या समानमूर्वं नद्यस्पृणन्ति। तमू शुचि शुचयो दीदिवासमपान्नपातमुप यन्त्याप॥६०७

ओ३म् आ प्रागाद्भद्रा युवतिरह्न केतून्त्समीर्त्सति। अभूद्भद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री॥६०८

ओ३म् प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू मह प्र नो वचो विदथा जातवेदसे। वैश्वानराय मतिर्नव्यसे शुचि सोम इव पवते चारुरग्नये॥६०९

ओ३म् विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञमुभे रोदसी अपां नपाच्च मन्म। मा वो वचासि परिचक्ष्याणि वोच सुम्नेष्विद्वो अन्तमा मदेम॥६१०

ओ३म् यशो मा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रबृहस्पती। यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यताम्। यशसा३स्या स सदोऽहं प्रवदिता स्याम्॥६११

ओ३म् इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वज्री। अहन्नहिमन्वपस्ततर्द प्र वक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्॥६१२

ओ३म् अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्। त्रिधातुरर्को रजसो विमानोऽजस्रं ज्योतिर्हविरस्मि सर्वम्॥६१३

ओ३म् पात्यग्निर्विपो अग्रं पदं वेः पाति यह्वश्चरण सूर्यस्य। पाति नाभा सप्तशीर्षाणमग्नि पाति देवानामुपमादमृष्व॥६१४

ओ३म् भ्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्तरासनि। स त्वं नो अग्ने पयसा वसुविद्रयिं वर्चो दृशेऽदाह॥६१५

ओ३म् वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्य। वर्षाण्यनु शरदो हेमन्त शिशिर इन्नु रन्त्य॥६१६

ओ३म् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात्। स भूमि सर्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्॥६१७

ओ३म् त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुष पादोऽस्येहाभवत्पुन। तथा विष्वङ् व्यक्रामदशनानशने अभि॥६१८

ओ३म् पुरुष एवेद सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥६१९

ओ३म् तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्च पूरुषः। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥६२०

ओ३म् ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुर॥६२१

ओ३म् मन्ये वं द्यावापृथिवी सुभोजसौ ये अप्रथेथाममितमभि योजनम्। द्यावापृथिवी भवत स्योने ते नो मुञ्चतमहसः॥६२२

ओ३म् हरी त इन्द्र श्मश्रूण्युतो ते हरितौ हरी। तं त्वा स्तुवन्ति कवय पुरुषासो वनर्गवः॥६२३

ओ३म् यद्वर्चो हिरण्यस्य यद्वा वर्चो गवामुत। सत्यस्य ब्रह्मणो वर्चस्तेन मा स सृजामसि॥६२४

ओ३म् सहस्तन्न इन्द्र दद्ध्योज ईशे ह्यस्य महतो विरप्शिन्। क्रतुं न नृम्ण स्थविरं च वाजं वृत्रेषु शत्रून्त्सुहना कृधी नः॥६२५

ओ३म् सहर्षभाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणी बिभ्रतीर्द्व्यूध्नीः। उरु पृथुरयं वो अस्तु लोक इमा आप सुप्रपाणा इह स्त॥६२६

ओ३म् अग्न आयूषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्॥६२७

ओ३म् विभ्राङ्बृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुर्दधद्यज्ञपतावविह्रुतम्। वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजा पिपर्ति बहुधा वि राजति॥६२८

ओ३म् चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने। आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च॥६२९

ओ३म् आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुर। पितरं च प्रयन्त्स्व॥६३०

ओ३म् अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती। व्यख्यन्महिषो दिवम्॥६३१

ओ३म् त्रिशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभि॥६३२

ओ३म् अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभि। सूराय विश्वचक्षसे॥६३३

ओ३म् अदृश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जना अनु। भ्राजन्तो अग्नयो यथा॥६३४

ओ३म् तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विश्वमाभासि रोचनम्॥६३५

ओ३म् प्रत्यङ् देवानां विश प्रत्यङ्ङुदेषि मानुषान्। प्रत्यङ् विश्व स्वर्दृशे॥६३६

ओ३म् येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जना अनु। त्वं वरुण पश्यसि॥६३७

ओ३म् उद्द्यामेषि रज पृथ्वहा मिमानो अक्तुभि। पश्यञ्जन्मानि सूर्य॥६३८

ओ३म् अयुक्त सप्त शुन्ध्युव सूरो रथस्य नप्त्र्य। ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः॥६३९

ओ३म् सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षण॥६४०

ओ३म् विदा मघवन् विदा गातुमनुशसिषो दिश। शिक्षा शचीनां पते पूर्वीणां पुरूवसो॥६४१

ओ३म् आभिष्ट्वमभिष्टिभि स्वाऽ३र्न्नाशुः। प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र द्युम्नाय न इषे॥६४२

ओ३म् एवा हि शक्रो राये वाजाय वज्रिवः। शविष्ठ वज्रिन्नृञ्जसे महिष्ठ वज्रिन्नृञ्जस। आ याहि पिब मत्स्व॥६४३

ओ३म् विदा राये सुवीर्यं भवो वाजानां पतिर्वशा अनु। महिष्ठ वज्रिन्नृञ्जसे य शविष्ठ शूराणाम्॥६४४

ओ३म् यो महिष्ठो मघोनामजुर्न्न शोचिः। चिकित्वो अभि नो नयेन्द्रो विदे तमु स्तुहि॥६४५

ओ३म् ईशे हि शक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्। स न स्वर्षदति द्विष क्रतुश्छन्द ऋतं बृहत्॥६४६

ओ३म् इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्। स न स्वर्षदति द्विष स न स्वर्षदति द्विष॥६४७

ओ३म् पूर्वस्य यत्ते अद्रिवोऽशुर्मदाय। सुम्न आ धेहि नो वसो पूर्ति शविष्ठ शस्यते। वशी हि शक्रो नूनं तन्नव्य संन्यसे॥६४८

ओ३म् प्रभो जनस्य वृत्रहन्त्समर्येषु ब्रवावहै। शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्वयुः॥६४९

ओ३म् एवाह्योऽ३ऽ३ऽ३वा। एवा ह्यग्ने। एवाहीन्द्र। एवा हि पूषन्। एवा हि देवाः ॐ एवाहि देवाः॥६५०

ओ३म् उपास्मै गायता नर पवमानायेन्दवे। अभि देवा इयक्षते॥६५१

ओ३म् अभि ते मधुना पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः। देवं देवाय देवयु॥६५२

ओ३म् स न पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते। श राजन्नोषधीभ्यः॥६५३

ओ३म् दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा। सोमा शुक्रा गवाशिरः॥६५४

ओ३म् हिन्वानो हेतृभिर्हित आ वाजं वाज्यक्रमीत्। सीदन्तो वनुषो यथा॥६५५

ओ३म् ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे। पवस्व सूर्यो दृशे॥६५६

ओ३म् पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा असृक्षत। अर्वन्तो न श्रवस्यव॥६५७

ओ३म् अच्छा कोशं मधुश्चुतमसृग्रं वारे अव्यये। अवावशन्त धीतय॥६५८

ओ३म् अच्छा समुद्रमिन्दवोऽस्तं गावो न धेनव। अग्मन्नृतस्य योनिमा॥६५९

ओ३म् अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि॥६६०

ओ३म् तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि। बृहच्छोचा यविष्ठ्य॥६६१

ओ३म् स न पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि। बृहदग्ने सुवीर्यम्॥६६२

ओ३म् आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्। मध्वा रजासि सुक्रतू॥६६३

ओ३म् उरुशसा नमोवृधा मह्ना दक्षस्य राजथः। द्राघिष्ठाभिः शुचिव्रता॥६६४

ओ३म् गृणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्। पात सोममृतावृधा॥६६५

ओ३म् आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्। एदं बर्हि सदो मम॥६६६

ओ३म् आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। उप ब्रह्माणि नः शृणु॥६६७

ओ३म् ब्रह्माणस्त्वा युजा वय सोमपामिन्द्र सोमिन। सुतावन्तो हवामहे॥६६८

ओ३म् इन्द्राग्नी आ गत सुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यम्। अस्य पातं धियेषिता॥६६९

ओ३म् इन्द्राग्नी जरितु सचा यज्ञो जिगाति चेतनः। अया पातमिम सुतम्॥६७०

ओ३म् इन्द्रमग्निं कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या वृणे। ता सोमस्येह तृम्पताम्॥६७१

ओ३म् उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे। उग्र शर्म महि स्रव॥६७२

ओ३म् स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्य। वरिवोवित्परि स्रव॥६७३

ओ३म् एना विश्वान्यर्य आ द्युम्नानि मानुषाणाम्। सिषासन्तो वनामहे॥६७४

ओ३म् पुनान सोम धारयापो वसानो अर्षसि। आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्यय॥६७५

ओ३म् दुहान ऊधर्दिव्यं मधु प्रियं प्रत्न सधस्थमासदत्। आपृच्छ्यं धरुणं वाज्यर्षसि नृभिर्धौतो विचक्षण॥६७६

ओ३म् प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नृभि पुनानो अभि वाजमर्ष। अश्वं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बर्ही रशनाभिर्नयन्ति॥६७७

ओ३म् स्वायुध पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्षमाणः। पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुण पृथिव्या॥६७८

ओ३म् ऋषिर्विप्र पुरएता जनानामृभुर्धीर उशना काव्येन। स चिद्विवेद निहितं यदासामपीच्यां३गुह्यं नाम गोनाम्॥६७९

ओ३म् अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनव। ईशानमस्य जगतः स्वर्दृशमीशानमिन्द्र तस्थुष॥६८०

ओ३म् न त्वावा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे॥६८१

ओ३म् कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृध सखा। कया शचिष्ठया वृता॥६८२

ओ३म् कस्त्वा सत्यो मदानां महिष्ठो मत्सदन्धसः। दृढा चिदारुजे वसु॥६८३

ओ३म् अभी षु ण सखीनामविता जरितॄणाम्। शतं भवास्यूतये॥६८४

ओ३म् तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः। अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिर्नवामहे॥६८५

ओ३म् द्युक्ष सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम्। क्षुमन्तं वाज शतिन सहस्रिणं मक्षू गोमन्तमीमहे॥६८६

ओ३म् तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्र सबाध ऊतये। बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्॥६८७

ओ३म् न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदेषु शिप्रमन्धसः। य आदृत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्॥६८८

ओ३म् स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुत॥६८९

ओ३म् रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहते। द्रोणे सधस्थमासदत्॥६९०

ओ३म् वरिवोधातमो भुवो महिष्ठो वृत्रहन्तमः। पर्षि राधो मघोनाम्॥६९१

ओ३म् पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मद। महि द्युक्षतमो मद॥६९२

ओ३म् यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायतेऽस्य पीत्वा स्वर्विद। स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषोऽच्छा वाजं नैतशः॥६९३

ओ३म् इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः। श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वर्विद॥६९४

ओ३म् अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुत। सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे॥६९५

ओ३म् अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृभ्णाति सानसिम्। वज्रं च वृषणं भरत्समप्सुजित्॥६९६

ओ३म् पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे। अप श्वान श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्व्यम्॥६९७

ओ३म् यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुत। इन्दुरश्वो न कृत्व्य॥६९८

ओ३म् तं दुरोषमभी नर सोमं विश्वाच्या धिया। यज्ञाय सन्त्वद्रयः॥६९९

ओ३म् अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो अधि येषु वर्धते। आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्विचक्षण॥७००

ओ३म् ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिर्धियो अस्या अदाभ्यः। दधाति पुत्र पित्रोरपीच्यां३नाम तृतीयमधि रोचनं दिव॥७०१

ओ३म् अव द्युतान कलशा अचिक्रदन्नृभिर्येमाण कोश आ हिरण्यये। अभी ऋतस्य दोहना अनूषताधि त्रिपृष्ठ उषसो वि राजसि॥७०२

ओ३म् यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे। प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शसिषम्॥७०३

ओ३म् ऊर्जो नपात स हिनायमस्मयुर्दाशेम हव्यदातये। भुवद्वाजेष्वविता भुवद्वृध उत त्राता तनूनाम्॥७०४

ओ३म् एह्यू षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिर। एभिर्वर्धास इन्दुभिः॥७०५

ओ३म् यत्र क्व च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्। तत्रा योनिं कृणवसे॥७०६

ओ३म् न हि ते पूर्तमक्षिपद्भुवन्नेमानां पते। अथा दुवो वनवसे॥७०७

ओ३म् वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्भरन्तोऽवस्यव। वज्रिञ्चित्र हवामहे॥७०८

ओ३म् उप त्वा कर्मन्नूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्। त्वामिध्यवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्॥७०९

ओ३म् अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ईमहे ससृग्महे। उदेव ग्मन्त उदभि॥७१०

ओ३म् वार्ण त्वा यव्याभिर्वर्धन्ति शूर ब्रह्माणि। वावृध्वासं चिदद्रिवो दिवेदिवे॥७११

ओ३म् युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उरुयुगे वचोयुजा। इन्द्रवाहा स्वर्विदा॥७१२

ओ३म् पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत। विश्वासाह शतक्रतुं महिष्ठं चर्षणीनाम्॥७१३

ओ३म् पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्या३सनश्रुतम्। इन्द्र इति ब्रवीतन॥७१४

ओ३म् इन्द्र इन्नो महोनां दाता वाजानां नृतु। महा अभिज्ञ्वा यमत्॥७१५

ओ३म् प्र व इन्द्राय मादन हर्यश्वाय गायत। सखायः सोमपाव्ने॥७१६

ओ३म् शसेदुक्थ सुदानव उत द्युक्षं यथा नर। चकृमा सत्यराधसे॥७१७

ओ३म् त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्यु शतक्रतो। त्व हिरण्ययुर्वसो॥७१८

ओ३म् वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्त सखायः। कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते॥७१९

ओ३म् न घेमन्यदा पपन वज्रिन्नपसो नविष्टौ। तवेदु स्तोमैश्चिकेत॥७२०

ओ३म् इच्छन्ति देवा सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। यन्ति प्रमादमतन्द्राः॥७२१

ओ३म् इन्द्राय मद्व्ने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिर। अर्कमर्च्चन्तु कारव॥७२२

ओ३म् यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त ससद। इन्द्र सुते हवामहे॥७२३

ओ३म् त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत। तमिद्वर्धन्तु नो गिर॥७२४

ओ३म् अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिषि। एहीमस्य द्रवा पिब॥७२५

ओ३म् शाचिगो शाचिपूजनाय रणाय ते सुत। आखण्डल प्र हूयसे॥७२६

ओ३म् यस्ते शृङ्गवृषो णपात्प्रणपात्कुण्डपाय्य। न्यस्मिं दध्र आ मन॥७२७

ओ३म् आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभ सं गृभाय। महाहस्ती दक्षिणेन॥७२८

ओ३म् विद्मा हि त्वा तुविकूर्मिं तुविदेष्णं तुवीमघम्। तुविमात्रमवोभिः॥७२९

ओ३म् न हि त्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्। भीमं न गां वारयन्ते॥७३०

ओ३म् अभि त्वा वृषभा सुते सुत सृजामि पीतये। तृम्पा व्यश्नुही मदम्॥७३१

ओ३म् मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्। मा कीं ब्रह्मद्विषं वनः॥७३२

ओ३म् इह त्वा गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे। सरो गौरो यथा पिब॥७३३

ओ३म् इदम् वसो सुतमन्ध पिबा सुपूर्णमुदरम्। अनाभयिन्ररिमा ते॥७३४

ओ३म् नृभिर्धौत सुतो अश्नैरव्या वारै परिपूतः। अश्वो न निक्तो नदीषु॥७३५

ओ३म् तं ते यवं यथा गोभि स्वादुमकर्म श्रीणन्त। इन्द्र त्वास्मिंत्सधमादे॥७३६

ओ३म् इद ह्यन्वोजसा सुत राधानां पते। पिबा त्वा३स्य गिर्वणः॥७३७

ओ३म् यस्ते अनु स्वधामसत्सुते नि यच्छ तन्वम्। स त्वा ममत्तु सोम्य॥७३८

ओ३म् प्र ते अश्नोतु कुक्ष्यो प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिर। प्र बाहू शूर राधसा॥७३९

ओ३म् आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखाय स्तोमवाहसः॥७४०

ओ३म् पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्। इन्द्र सोमे सचा सुते॥७४१

ओ३म् स घा नो योग आ भुवत्स राये स पुरन्ध्या। गमद्वाजेभिरा स न॥७४२

ओ३म् योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे। सखाय इन्द्रमूतये॥७४३

ओ३म् अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नरम्। यं ते पूर्वं पिता हुवे॥७४४

ओ३म् आ घा गमद्यदि श्रवत्सहस्रिणीभिरूतिभि। वाजेभिरुप नो हवम्॥७४५

ओ३म् इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्। विदे वृधस्य दक्षस्य महा हि षः॥७४६

ओ३म् स प्रथमे व्योमनि देवाना सदने वृध। सुपार सुश्रवस्तम समप्सुजित्॥७४७

ओ३म् तमु हुवे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम्। भवा नः सुम्ने अन्तम सखा वृधे॥७४८

ओ३म् एना वो अग्निं नमसोर्जो नपातमा हुवे। प्रियं चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्॥७४९

ओ३म् स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्स्वाहुतः। सुब्रह्मा यज्ञ सुशमी वसूनां देव राधो जनानाम्॥७५०

ओ३म् प्रत्यु अदर्श्यायत्यू३च्छन्ती दुहिता दिव। अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी॥७५१

ओ३म् उदुस्रिया सृजते सूर्य सचा उद्यन्नक्षत्रमर्चिवत्। तवेदुषो व्युषि सूर्यस्य च सं भक्तेन गमेमहि॥७५२

ओ३म् इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना। अयं वामह्वेऽवसे शचीवसू विशंविश हि गच्छथः॥७५३

ओ३म् युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथा सूनृतावते। अर्वाग्रथ समनसा नि यच्छतं पिबत सोम्यं मधु॥७५४

ओ३म् अस्य प्रत्नामनु द्युत शुक्रं दुदुह्रे अह्रयः। पय सहस्रसामृषिम्॥७५५

ओ३म् अय सूर्य इवोपदृगय सरासि धावति। सप्त प्रवत आ दिवम्॥७५६

ओ३म् अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि। सोमो देवो न सूर्य॥७५७

ओ३म् एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्य सुत। हरि पवित्रे अर्षति॥७५८

ओ३म् एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि। कविर्विप्रेण वावृधे॥७५९

ओ३म् दुहान प्रत्नमित्पय पवित्रे परि षिच्यसे। क्रन्दं देवा अजीजनः॥७६०

ओ३म् उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रवे। पवमान विदा रयिम्॥७६१

ओ३म् उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम्। इन्दुं देवा अयासिषुः॥७६२

ओ३म् उपास्मै गायता नर पवमानायेन्दवे। अभि देवा इयक्षते॥७६३

ओ३म् प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मय। वनानि महिषा इव॥७६४

ओ३म् अभि द्रोणानि बभ्रव शुक्रा ऋतस्य धारया। वाजं गोमन्तमक्षरन्॥७६५

ओ३म् सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्य। सोमा अर्षन्तु विष्णवे॥७६६

ओ३म् प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा। अशो पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्॥७६७

ओ३म् आ हर्यतो अर्जुनो अत्के अव्यत प्रिय सूनुर्न मर्ज्य। तमी हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः॥७६८

ओ३म् प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्। सुता विदथे अक्रमुः॥७६९

ओ३म् आदी हसो यथा गणं विश्वस्यावीवशन्मतिम्। अत्यो न गोभिरज्यते॥७७०

ओ३म् आदीं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। इन्दुमिन्द्राय पीतये॥७७१

ओ३म् अया पवस्व देवयु रेभन्पवित्रं पर्येषि विश्वत। मधोर्धारा असृक्षत॥७७२

ओ३म् पवते हर्यतो हरिरति ह्वरासि रह्या। अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः॥७७३

ओ३म् प्र सुन्वानास्यान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः। अप श्वानमराधसँ हता मखं न भृगवः॥७७४

ओ३म् पवस्व वाचो अग्रिय सोम चित्राभिरूतिभि। अभि विश्वानि काव्या॥७७५

ओ३म् त्व समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच ईरयन्। पवस्व विश्वचर्षणे॥७७६

ओ३म् तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे। तुभ्यं धावन्ति धेनव॥७७७

ओ३म् पवस्वेन्दो वृषा सुत कृधी नो यशसो जने। विश्वा अप द्विषो जहि॥७७८

ओ३म् यस्य ते सख्ये वय सासह्याम पृतन्यत। तवेन्दो द्युम्न उत्तमे॥७७९

ओ३म् या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे। रक्षा समस्य नो निद॥७८०

ओ३म् वृषा सोम द्युमा असि वृषा देव वृषव्रतः। वृषा धर्माणि दध्रिषे॥७८१

ओ३म् वृष्णस्ते वृष्ण्य शवो वृषा वनं वृषा सुत। स त्वं वृषन्वृषेदसि॥७८२

ओ३म् अश्वो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समर्वतः। वि नो राये दुरो वृधि॥७८३

ओ३म् वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे। पवमान स्वर्दृशम्॥७८४

ओ३म् यदद्भि परिषिच्यसे मर्मृज्यमान आयुभि। द्रोणे सधस्थमश्नुषे॥७८५

ओ३म् आ पवस्व सुवीर्यं मन्दमानः स्वायुध। इहो ष्विन्दवा गहि॥७८६

ओ३म् पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दत। सखित्वमा वृणीमहे॥७८७

ओ३म् ये ते पवित्रमूर्मयोऽभिक्षरन्ति धारया। तेभिर्नः सोम मृडय॥७८८

ओ३म् स न पुनान आ भर रयिं वीरवतीमिषम् ईशानः सोम विश्वत॥७८९

ओ३म् अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्॥७९०

ओ३म् अग्निमग्नि हवीमभि सदा हवन्त विश्पतिम्। हव्यवाहं पुरुप्रियम्॥७९१

ओ३म् अग्ने देवा इहा वह जज्ञानो वृक्तबर्हिषे। असि होता न ईड्य॥७९२

ओ३म् मित्रं वय हवामहे वरुण सोमपीतये। या जाता पूतदक्षसा॥७९३

ओ३म् ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती। ता मित्रावरुणा हुवे॥७९४

ओ३म् वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभि। करतां नः सुराधसः॥७९५

ओ३म् इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किण। इन्द्रं वाणीरनूषत॥७९६

ओ३म् इन्द्र इद्धर्यो सचा सम्मिश्ल आ वचोयुजा। इन्द्रो वज्री हिरण्यय॥७९७

ओ३म् इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभि॥७९८

ओ३म् इन्द्रो दीर्धाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्दिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्॥७९९

ओ३म् इन्द्रे अग्ना नमो बृहत्सुवृक्तिमेरयामहे। धिया धेना अवस्यव॥८००

ओ३म् ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये। सबाधो वाजसातये॥८०१

ओ३म् ता वां गीर्भिर्विपन्युव प्रयस्वन्तो हवामहे। मेधसाता सनिष्यव॥८०२

ओ३म् वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सर। विश्वा दधान ओजसा॥८०३

ओ३म् तं त्वा धर्त्तारमोण्यो३: पवमान स्वर्दृशम्। हिन्वे वाजेषु वाजिनम्॥८०४

ओ३म् अया चित्तो विपानया हरि पवस्व धारया। युजं वाजेषु चोदय॥८०५

ओ३म् वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्गा नदयन्नेषि पृथिवीमुत द्याम्। इन्द्रस्येव वग्नुरा शृण्व आजौ प्रचोदयन्नर्षसि वाचमेमाम्॥८०६

ओ३म् रसाय्य पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमशुम्। पवमान सन्तनिमेषि कृण्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः॥८०७

ओ३म् एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्वधस्नुम्। परि वर्णं भरमाणो रुशन्तं गव्युर्नो अर्ष परि सोम सिक्त॥८०८

ओ३म् त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारव। त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः॥८०९

ओ३म् स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः। गामश्व रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे॥८१०

ओ३म् अभि प्र व सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे। यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसु सहस्रेणेव शिक्षति॥८११

ओ३म् शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे। गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः॥८१२

ओ३म् त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्वज्रिन्भूर्णयः। स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि॥८१३

ओ३म् मत्स्वा सुशिप्रिन्हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेधस। तव श्रवास्युपमान्युक्थ्य सुतेष्विन्द्र गिर्वणः॥८१४

ओ३म् यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा। देवावीरघशसहा॥८१५

ओ३म् जघ्निर्वृत्रममित्रिय सस्निर्वाजं दिवेदिवे। गोषातिरश्वसा असि॥८१६

ओ३म् सम्मिश्लो अरुषो भुवः सूपस्थाभिर्न धेनुभि। सीदं च्छ्येनो न योनिमा॥८१७

ओ३म् अयं पूषा रयिर्भग सोम पुनानो अर्षति। पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे॥८१८

ओ३म् समु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः। सोमासः कृण्वते पथ पवमानास इन्दवः॥८१९

ओ३म् य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्। य पञ्च चर्षणीरभि रयिं येन वनामहे॥८२०

ओ३म् वृषा मतीनां पवते विचक्षण सोमो अह्नां प्रतरीतोषसां दिव। प्राणा सिन्धूनां कलशा अचिक्रददिन्द्रस्य हार्द्याविशन्मनीषिभि॥८२१

ओ३म् मनीषिभि पवते पूर्व्य कविर्नृभिर्यत परि कोशा असिष्यदत्। त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरन्निन्द्रस्य वायु सख्याय वर्धयन्॥८२२

ओ३म् अयं पुनान उषसो अरोचयदय सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्। अयं त्रिः सप्त दुदुहान आशिर सोमो हृदे पवते चारु मत्सर॥८२३

ओ३म् एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिर। एवा ते राध्यं मन॥८२४

ओ३म् एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातृभि। अधा चिदिन्द्र न सचा॥८२५

ओ३म् मो षु ब्रह्मेव तदिन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते। मत्स्वा सुतस्य गोमतः॥८२६

ओ३म् इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिर। रथीतम रथीनां वाजाना सत्पतिं पतिम्॥८२७

ओ३म् सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते। त्वामभि प्र नोनुमो जेतारमपराजितम्॥८२८

ओ३म् पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतय। यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो महते मघम्॥८२९

ओ३म् एत असृग्रमिन्दवस्तिर पवित्रमाशव। विश्वान्यभि सौभगा॥८३०

ओ३म् विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिन। त्मना कृण्वन्तो अर्वतः॥८३१

ओ३म् कृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यर्षन्ति सुष्टुतिम्। इडामस्मभ्य संयतम्॥८३२

ओ३म् राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि। अन्तरिक्षेण यातवे॥८३३

ओ३म् आ न सोम सहो जुवो रूपं न वर्चसे भर। सुष्वाणो देववीतये॥८३४

ओ३म् आ न इन्दो शातग्विनं गवां पोष स्वश्व्यम्। वहा भगत्तिमूतये॥८३५

ओ३म् तं त्वा नृम्णानि बिभ्रत सधस्थेषु महो दिव। चारु सुकृत्ययेमहे॥८३६

ओ३म् संवृक्तधृष्णुमुक्थ्यं महामहिव्रतं मदम्। शतं पुरो रुरुक्षणिम्॥८३७

ओ३म् अतस्त्वा रयिरभ्ययद्राजान सुक्रतो दिव। सुपर्णो अव्यथी भरत्॥८३८

ओ३म् अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे। अभिष्टिकृद्विचर्षणिः॥८३९

ओ३म् विश्वस्मा इत्स्वर्दृशे साधारण रजस्तुरम्। गोपामृतस्य विर्भरत्॥८४०

ओ३म् इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभि। इन्दो रुचाभि गा इहि॥८४१

ओ३म् पुनानो वरिवस्कृध्यूर्जं जनाय गिर्वणः। हरे सृजान आशिरम्॥८४२

ओ३म् पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्। द्युतानो वाजिभिर्हित॥८४३

ओ३म् अग्निनाग्नि समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा। हव्यवाड्जुह्वास्यः॥८४४

ओ३म् यस्त्वामग्ने हविष्पतिर्दूतं देव सपर्यति। तस्य स्म प्राविता भव॥८४५

ओ३म् यो अग्निं देववीतये हविष्मा आविवासति। तस्मै पावक मृडय॥८४६

ओ३म् मित्र हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्। धियं घृताची साधन्ता॥८४७

ओ३म् ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा। क्रतुं बृहन्तमाशाथे॥८४८

ओ३म् कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया। दक्षं दधाते अपसम्॥८४९

ओ३म् इन्द्रेण स हि दृक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा। मन्दू समानवर्च्चसा॥८५०

ओ३म् आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे। दधाना नाम यज्ञियम्॥८५१

ओ३म् वीडु चिदारुजत्नुभिर्गुहा चिदिन्द्र वह्निभिः। अविन्द उस्रिया अनु॥८५२

ओ३म् ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा कृतम्। इन्द्राग्नी न मर्धतः॥८५३

ओ३म् उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे। ता नो मृडात ईदृशे॥८५४

ओ३म् हथो वृत्राण्यार्या हथो दासानि सत्पती। हथो विश्वा अप द्विष॥८५५

ओ३म् अभि सोमास आयव पवन्ते मद्यं मदम्। समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युत॥८५६

ओ३म् तरत्समुद्रं पवमान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं बृहत्। अर्षा मित्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्॥८५७

ओ३म् नृभिर्येमाणो हर्यतो विचक्षणो राजा देव समुद्र्य॥८५८

ओ३म् तिस्रो वाच ईरयति प्र वह्निरृतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्। गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमाना सोमं यन्ति मतयो वावशाना॥८५९

ओ३म् सोमं गावो धेनवो वावशाना सोमं विप्रा मतिभि पृच्छमानाः। सोम सुत ऋच्यते पवमान सोमे अर्कास्त्रिष्टुभ सं नवन्ते॥८६०

ओ३म् एवा न सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पूयमानः स्वस्ति। इन्द्रमा विश बृहता मदेन वर्धया वाचं जनया पुरन्धिम्॥८६१

ओ३म् यद्याव इन्द्र ते शतशतं भूमीरुत स्युः। न त्वा वज्रिन्त्सहस्र सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी॥८६२

ओ३म् आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विश्वा शविष्ठ शवसा। अस्मा अव मघवन्गोमति व्रजे वज्रिञ्चित्राभिरूतिभि॥८६३

ओ३म् वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिषः। पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते॥८६४

ओ३म् स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिन। कदा सुतं तृषाण ओक आ गमदिन्द्र स्वब्दीव वसगः॥८६५

ओ३म् कण्वेभिर्धृष्णवा धृषद्वाजं दर्षि सहस्रिणम्। पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे मक्षू गोमन्तमीमहे॥८६६

ओ३म् तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा। आ व इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रुवम्॥८६७

ओ३म् न दुष्टुतिर्द्रविणोदेषु शस्यते न स्रेधन्त रयिर्नशत्। सुशक्तिरिन्मघवं तुभ्यं मावते देष्णं यत्पार्ये दिवि॥८६८

ओ३म् तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनव। हरिरेति कनिक्रदत्॥८६९

ओ३म् अभि ब्रह्मीरनूषत यह्वीरृतस्य मातर। मर्जयन्तीर्दिव शिशुम्॥८७०

ओ३म् राय समुद्राश्चतुरोऽस्मभ्य सोम विश्वत। आ पवस्व सहस्रिण॥८७१

ओ३म् सुतासो मधुमत्तमा सोमा इन्द्राय मन्दिन। पवित्रवन्तो अक्षरं देवान्गच्छन्तु वो मदा॥८७२

ओ३म् इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अब्रुवन्। वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येशान ओजस॥८७३

ओ३म् सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्खय। सोमस्पती रयीणा सखेन्द्रस्य दिवेदिवे॥८७४

ओ३म् पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वत। अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्वहन्त सं तदाशत॥८७५

ओ३म् तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदेऽर्चन्तो अस्य तन्तवो व्यस्थिरन्। अवन्त्यस्य पवितारमाशवो दिव पृष्ठमधि रोहन्ति तेजसा॥८७६

ओ३म् अरूरुचदुषस पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयु। मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमा दधुः॥८७७

ओ३म् प्र महिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे। उपस्तुतासो अग्नये॥८७८

ओ३म् आ वसते मघवा वीरवद्यश समिद्धो द्युम्न्याहुतः। कुविन्नो अस्य सुमतिर्भवीयस्यच्छा वाजेभिरागमत्॥८७९

ओ३म् तं ते मदं गृणीमसि वृषणं पृक्षु सासहिम्। उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्॥८८०

ओ३म् येन ज्योतीष्यायवे मनवे च विवेदिथ। मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि॥८८१

ओ३म् तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा। वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे॥८८२

ओ३म् श्रुधी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति। सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्धि महा असि॥८८३

ओ३म् यस्त इन्द्र नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत्। चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नामृतस्य पिप्युषीम्॥८८४

ओ३म् तमु ष्टवाम यं गिर इन्द्रमुक्थानि वावृधु। पुरूण्यस्य पौस्या सिषासन्तो वनामहे॥८८५

ओ३म् प्र त आश्विनीः पवमान धेनवो दिव्या असृग्रन्पयसा धरीमणि। प्रान्तरिक्षात्स्थाविरीस्ते असृक्षत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधस॥८८६

ओ३म् उभयत पवमानस्य रश्मयो ध्रुवस्य सत परि यन्ति केतव। यदी पवित्रे अधि मृज्यते हरि सत्ता नि योनौ कलशेषु सीदति॥८८७

ओ३म् विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोष्टे सत परि यन्ति केतव। व्यानशी पवसे सोम धर्मणा पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि॥८८८

ओ३म् पवमानो अजीजनद्दिवश्चित्रं न तन्यतुम्। ज्योतिर्वैश्वानरं बृहत्॥८८९

ओ३म् पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुन। वि वारमव्यमर्षति॥८९०

ओ३म् पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति द्युमान्। ज्योतिर्विश्व स्वर्दृशे॥८९१

ओ३म् प्र यद्गावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः। घ्नन्त कृष्णामप त्वचम्॥८९२

ओ३म् सुवितस्य मनामहेऽति सेतुं दुराय्यम्। साह्याम दस्युमव्रतम्॥८९३

ओ३म् शृण्वे वृष्टेरिव स्वन पवमानस्य शुष्मिण। चरन्ति विद्युतो दिवि॥८९४

ओ३म् आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्। अश्ववत्सोम वीरवत्॥८९५

ओ३म् पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी पृण। उषा सूर्यो न रश्मिभि॥८९६

ओ३म् परि ण शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वत। सरा रसेव विष्टपम्॥८९७

ओ३म् आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना। यत्र देवा इति ब्रुवन्॥८९८

ओ३म् परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निष। वृष्टिं दिव परि स्रव॥८९९

ओ३म् अय स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ। सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्॥९००

ओ३म् सुत एति पवित्र आ त्विषिं दधान ओजसा। विचक्षाणो विरोचयन्॥९०१

ओ३म् आविवासन्परावतो अथो अर्वावत सुत। इन्द्राय सिच्यते मधु॥९०२

ओ३म् समीचीना अनूषत हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। इन्दुमिन्द्राय पीतये॥९०३

ओ३म् हिन्वन्ति सूरमुस्रय स्वसारो जामयस्पतिम्। महामिन्दुं महीयुव॥९०४

ओ३म् पवमान रुचारुचा देवो देवेभ्य सुत। विश्वा वसून्या विश॥९०५

ओ३म् आ पवमान सुष्टुतिं वृष्टिं देवेभ्यो दुव। इषे पवस्व संयतम्॥९०६

ओ३म् जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्नि सुदक्ष सुविताय नव्यसे। घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृषा द्युमद्वि भाति भरतेभ्य शुचि॥९०७

ओ३म् त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा हितमन्वविन्दञ्छिश्रियाणं वनेवने। स जायसे मथ्यमान सहो महत्वामाहु सहसस्पुत्रमङ्गिरः॥९०८

ओ३म् यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितमग्निं नरस्त्रिषधस्थे समिन्धते। इन्द्रेण देवै सरथस बर्हिषि सीदन्नि होता यजथाय सुक्रतु॥९०९

ओ३म् अयं वां मित्रावरुणा सुत सोम ऋतावृधा। ममेदिह श्रुत हवम्॥९१०

ओ३म् राजानावनभिद्रुहा ध्रुवे सदस्युत्तमे। सहस्रस्थूण आशाते॥९११

ओ३म् ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती। सचेते अनवह्वरम्॥९१२

ओ३म् इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः। जघान नवतीर्नव॥९१३

ओ३म् इच्छन्नश्वस्य यच्छिर पर्वतेष्वपश्रितम्। तद्विदच्छर्यणावति॥९१४

ओ३म् अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्। इत्था चन्द्रमसो गृहे॥९१५

ओ३म् इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुतिः। अभ्राद्वृष्टिरिवाजनि॥९१६

ओ३म् शृणुतं जरितुर्हवमिन्द्राग्नी वनतं गिर। ईशाना पिप्यतं धिय॥९१७

ओ३म् मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये। मा नो रीरधतं निदे॥९१८

ओ३म् पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्य पीतये हरे। मरुद्भ्यो वायवे मद॥९१९

ओ३म् सं देवै शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रिय। पवमानो अदाभ्यः॥९२०

ओ३म् पवमान धिया हितो३ऽभि योनिं कनिक्रदत्। धर्मणा वायुमारुहः॥९२१

ओ३म् तवाह सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे। पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधी रति ताइहि॥९२२

ओ३म् तवाहं नक्तमुत सोम ते दिवा दुहानो बभ्र ऊधनि। घृणा तपन्तमति सूर्यं पर शकुना इव पप्तिम॥९२३

ओ३म् पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः। शुम्भन्ति विप्रं धीतिभि॥९२४

ओ३म् आ योनिमरुणो रुहद्गमदिन्द्रं वृषा सुतम्। ध्रुवे सदसि सीदतु॥९२५

ओ३म् नू नो रयिं महामिन्दोऽस्मभ्य सोम विश्वत। आ पवस्व सहस्रिणम्॥९२६

ओ३म् पिबा सोममिन्द्र मदन्तु त्वा यं ते सुषाव हर्यश्वाद्रि। सोतुर्बाहुभ्या सुयतो नार्वा॥९२७

ओ३म् यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हर्यश्व हसि। स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु॥९२८

ओ३म् बोधा सु मे मघवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम्। इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व॥९२९

ओ३म् विश्वा पृतना अभिभूतरं नर सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे। क्रत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्॥९३०

ओ३म् नेमिं नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरे। सुदीतयो वो अद्रुहोऽपि कर्णे तरस्विन समृक्वभिः॥९३१

ओ३म् समु रेभसो अस्वरन्निन्द्र सोमस्य पीतये। स्व पतिर्यदी वृधे धृतव्रतो ह्योजसा समूतिभि॥९३२

ओ३म् यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः। विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गृणे॥९३३

ओ३म् इन्द्रं त शुम्भ्य पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधर्त्तरि। हस्तेन वज्र प्रति धायि दर्शतो महां देवो न सूर्य॥९३४

ओ३म् परि प्रिया दिव कविर्वयासि नप्त्योर्हित। स्वानैर्याति कविक्रतुः॥९३५

ओ३म् स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्। महान्मही ऋतावृधा॥९३६

ओ३म् प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुह। वीत्यर्ष पनिष्टये॥९३७

ओ३म् त्व ह्या३ङ्ग दैव्या पवमान जनिमानि द्युमत्तमः। अमृतत्वाय घोषयन्॥९३८

ओ३म् येना नवग्वो दध्यङ्ङपोर्णुते येन विप्रास आपिरे। देवाना सुम्ने अमृतस्य चारुणो येन श्रवास्याशत॥९३९

ओ३म् सोम पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं वि धावति। अग्रे वाच पवमान कनिक्रदत्॥९४०

ओ३म् धीभिर्मृजन्ति वाजिनं वने क्रीडन्तमत्यविम्। अभि त्रिपृष्ठं मतय समस्वरन्॥९४१

ओ३म् असर्जि कलशा अभि मीढ्वान्त्सप्तिर्न वाजयु। पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्॥९४२

ओ३म् सोम पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्या। जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो॥९४३

ओ३म् ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम्। श्येनो गृध्राणा स्वधितिर्वनाना सोम पवित्रमत्येति रेभन्॥९४४

ओ३म् प्रावीविपद्वाच ऊर्मिं न सिन्धुर्गिर स्तोमान्पवमानो मनीषा। अन्त पश्यन्वृजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्॥९४५

ओ३म् अग्निं वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्। अच्छा नप्त्रे सहस्वते॥९४६

ओ३म् अयं यथा न आभुवत्त्वष्टा रूपेव तक्ष्या। अस्य क्रत्वा यशस्वतः॥९४७

ओ३म् अयं विश्वा अभि श्रियोऽग्निर्देवेषु पत्यते। आ वाजैरुप नो गमत्॥९४८

ओ३म् इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मदम्। शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादने॥९४९

ओ३म् न किष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे। न किष्ट्वानु मज्मना न कि स्वश्व आनशे॥९५०

ओ३म् इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतन। सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठं नमस्यता सह॥९५१

ओ३म् इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिह। पिबा सुतस्य मतिर्न मधोश्चकानश्चारुर्मदाय॥९५२

ओ३म् इन्द्र जठरं नव्यं न पृणस्व मधोर्दिवो न। अस्य सुतस्य स्वा३र्नोप त्वा मदा सुवाचो अस्थुः॥९५३

ओ३म् इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न जघान वृत्रं यतिर्न। बिभेद वलं भृगुर्न ससाहे शत्रून्मदे सोमस्य॥९५४

ओ३म् गोवित्पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्रेतोधा इन्दो भुवनेष्वर्पितः। त्व सुवीरो असि सोम विश्ववित्तं त्वा नर उप गिरेम आसते॥९५५

ओ३म् त्वं नृचक्षा असि सोम विश्वत पवमान वृषभ ता वि धावसि। स न पवस्व वसुमद्धिरण्यवद्वय स्याम भुवनेषु जीवसे॥९५६

ओ३म् ईशान इमा भुवनानि ईयसे युजान इन्दो हरित सुपर्ण्य। तास्ते क्षरन्तु मधुमद्घृतं पयस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टय॥९५७

ओ३म् पवमानस्य विश्ववित्प्र ते सर्गा असृक्षत। सूर्यस्येव न रश्मय॥९५८

ओ३म् केतुं कृण्वं दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यर्षसि। समुद्र सोम पिन्वसे॥९५९

ओ३म् जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि। क्रन्दं देवो न सूर्य॥९६०

ओ३म् प्र सोमासो अधन्विषु पवमानास इन्दवः। श्रीणाना अप्सु वृञ्जते॥९६१

ओ३म् अभि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यती। पुनाना इन्द्रमाशत॥९६२

ओ३म् प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः। नृभिर्यतो वि नीयसे॥९६३

ओ३म् इन्दो यदद्रिभिः सुत पवित्रं परिदीयसे। अरमिन्द्रस्य धाम्ने॥९६४

ओ३म् त्व सोम नृमादन पवस्व चर्षणीधृति। सस्निर्यो अनुमाद्य॥९६५

ओ३म् पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्य। शुचि पावको अद्भुतः॥९६६

ओ३म् शुचि पावक उच्यते सोम सुत स मधुमान्। देवावीरघशसहा॥९६७

ओ३म् प्र कविर्देववीतयेऽव्या वारेभिरव्यत। साह्वान्विश्वा अभि स्पृध॥९६८

ओ३म् स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति। पवमानः सहस्रिणम्॥९६९

ओ३म् परि विश्वानि चेतसा मृज्यसे पवसे मती। स न सोम श्रवो विदः॥९७०

ओ३म् अभ्यर्ष बृहद्यशो मघवद्भ्यो ध्रुव रयिम्। इष स्तोतृभ्य आ भर॥९७१

ओ३म् त्व राजेव सुव्रतो गिर सोमाविवेशिथ। पुनानो वह्ने अद्भुत॥९७२

ओ३म् स वह्निरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः। सोमश्चमूषु सीदति॥९७३

ओ३म् क्रीडुर्मखो न महयु पवित्र सोम गच्छसि। दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्॥९७४

ओ३म् यवंयवं नो अन्धसा पुष्टंपुष्टं परि स्रव। विश्वा च सोम सौभगा॥९७५

ओ३म् इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः। नि बर्हिषि प्रिये सद॥९७६

ओ३म् उत नो गोविदश्ववित्पवस्व सोमान्धसा। मक्षूतमेभिरहभिः॥९७७

ओ३म् यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य। स पवस्व सहस्रजित्॥९७८

ओ३म् यास्ते धारा मधुश्चुतोऽसृग्रमिन्द ऊतये। ताभि पवित्रमासदः॥९७९

ओ३म् सो अर्षेन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया। सीदन्नृतस्य योनिमा॥९८०

ओ३म् त्व सोम परि स्रव स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः। वरिवोविद्धृतं पय॥९८१

ओ३म् तव श्रियो वर्ष्यस्येव विद्युतोग्नेश्चिकित्र उषसामिवेतयः। यदोषधीरभिसृष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नमासनि॥९८२

ओ३म् वातोपजूत इषितो वशा अनु तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे। आ ते यतन्ते रथ्यो३यथा पृथक्शर्धास्यग्ने अजरस्य धक्षतः॥९८३

ओ३म् मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमग्नि होतारं परिभूतरं मतिम्। त्वामर्भस्य हविष समानमित्तवां महो वृणते नान्यं त्वत्॥९८४

ओ३म् पुरूरुणा चिद्ध्यस्त्यवो नूनं वां वरुण। मित्र वसि वा सुमतिम्॥९८५

ओ३म् ता वा सम्यगद्रुह्वाणेषमश्याम धाम च। वयं वां मित्रा स्याम॥९८६

ओ३म् पातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथा सुत्रात्रा। साह्याम दस्यूं तनूभि॥९८७

ओ३म् उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपयः। सोममिन्द्र चमू सुतम्॥९८८

ओ३म् अनु त्वा रोदसी उभे स्पर्धमानमददेताम्। इन्द्र यद्दस्युहाभवः॥९८९

ओ३म् वाचमष्टापदीमहं नवस्रक्तिमृतावृधम्। इन्द्रात्परितन्वं ममे॥९९०

ओ३म् इन्द्राग्नी युवामिमे३ऽभि स्तोमा अनूषत। पिबत शम्भुवा सुतम्॥९९१

ओ३म् या वा सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा। इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्॥९९२

ओ३म् ताभिरा गच्छतं नरोपेद सवन सुतम्। इन्द्राग्नी सोमपीतये॥९९३

ओ३म् अर्षा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्। सीदन्योनौ वनेष्वा॥९९४

ओ३म् अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्य। सोमा अर्षन्तु विष्णवे॥९९५

ओ३म् इषं तोकाय नो दधदस्मभ्य सोम विश्वत। आ पवस्व सहस्रिणम्॥९९६

ओ३म् सोम उ ष्वाण सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्। अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया॥९९७

ओ३म् अनूपे गोमान्गोभिरक्षा सोमो दुग्धाभिरक्षाः। समुद्रं न संवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते॥९९८

ओ३म् यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु। तन्न पुनान आ भर॥९९९

ओ३म् वृषा पुनान आयुषि स्तनयन्नधि बर्हिषि। हरि सन्योनिमासदः॥१०००

ओ३म् युव हि स्थः स्वपती इन्द्रश्च सोम गोपती। ईशाना पिप्यतं धिय॥१००१

ओ३म् इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः। तमिन्महत्स्वाजिषूतिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्॥१००२

ओ३म् असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददि। असि दभ्रस्य चिद्वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु॥१००३

ओ३म् यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनाम्। युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी कं हनः कं वसौ दधोऽस्मां इन्द्र वसौ दधः॥१००४

ओ३म् स्वादोरित्था विषूवतो मध्वः पिबन्ति गौर्यः। या इन्द्रेण सयावरीर्वृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम्॥१००५

ओ३म् ता अस्य पृशनायुव सोम श्रीणन्ति पृश्नयः। प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्र हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यम्॥१००६

ओ३म् ता अस्य नमसा सह सपर्यन्ति प्रचेतसः। व्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्॥१००७

ओ३म् असाव्यशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठा। श्येनो न योनिमासदत्॥१००८

ओ३म् शुभ्रमन्धो देववातमप्सु धौतं नृभि सुतम्। स्वदन्ति गाव पयोभिः॥१००९

ओ३म् आदीमश्वं न हेतारमशूशुभन्नमृताय। मधो रस सधमादे॥१०१०

ओ३म् अभि द्युभ्नं बृहद्यश इषस्पते दीदिहि देव देवयुम्। वि कोशं मध्यमं युव॥१०११

ओ३म् आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वो सुतो विशां वह्निर्न विश्पति। वृष्टिं दिव पवस्व रीतिमपो जिन्वन्गविष्टये धिय॥१०१२

ओ३म् प्राणा शिशुर्महीना हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्। विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता॥१०१३

ओ३म् उप त्रितस्य पाष्यो३रभक्त यद्गुहा पदम्। यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्॥१०१४

ओ३म् त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्टेष्वैरयद्रयिम्। मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतु॥१०१५

ओ३म् पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुत। इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः॥१०१६

ओ३म् त्वा रिहन्ति धीतयो हरिं पवित्रे अद्रुह। वत्सं जातं न मातर पवमान विधर्मणि॥१०१७

ओ३म् त्वं द्यां च महिव्रत पृथिवीं चाति जभ्रिषे। प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना॥१०१८

ओ३म् इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोम सह इन्वन्मदाय। हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिं वरिवस्कृण्वन्वृजनस्य राजा॥१०१९

ओ३म् अध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते अद्रिदुग्धः। इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय॥१०२०

ओ३म् अभि व्रतानि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पृञ्चन्। इन्दुर्धर्माण्यृतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत सानो अव्ये॥१०२१

ओ३म् आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्। युद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्यवीष स्तोतृभ्य आ भर॥१०२२

ओ३म् आ ते अग्न ऋचा हवि शुक्रस्य ज्योतिषस्पते। सुश्चन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्तुभ्य हूयत इष स्तोतृभ्य आ भर॥१०२३

ओ३म् ओभे सुश्चन्द्र विश्पते दर्वी श्रीणीष आसनि। उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इष स्तोतृभ्य आ भर॥१०२४

ओ३म् इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्। ब्रह्माकृते विपश्चिते पनस्यवे॥१०२५

ओ३म् त्वमिन्द्राभिभूरसि त्व सूर्यमरोचयः। विश्वकर्मा विश्वदेवो महा असि॥१०२६

ओ३म् विभ्राजं ज्योतिषा त्व३रगच्छो रोचनं दिव। देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे॥१०२७

ओ३म् असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। आ त्वा पृणक्त्विन्द्रिय रज सूर्यो न रश्मिभि॥१०२८

ओ३म् आ तिष्ठ वृत्रहन्रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी। अर्वाचीन सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना॥१०२९

ओ३म् इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिधृष्टशवसम्। ऋषीणा सुष्टुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्॥१०३०

ओ३म् ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसुः। दधाति रत्न स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रस॥१०३१

ओ३म् अभिक्रन्दन्कलशं वाज्यर्षति पतिर्दिव शतधारो विचक्षण। हरिर्मित्रस्य सदनेषु सीदति मर्मृजानोऽविभि सिन्धुभिर्वृषा॥१०३२

ओ३म् अग्रे सिन्धूनां पवमानो अर्षत्यग्रे वाचो अग्रियो गोषु गच्छसि। अग्रे वाजस्य भजसे महद्धन स्वायुध सोतृभि सोम सूयसे॥१०३३

ओ३म् असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया। शुक्रासो वीरयाशव॥१०३४

ओ३म् शुम्भमानो ऋतायुभिर्मृज्यमाना गभस्त्योः। पवन्ते वारे अव्यये॥१०३५

ओ३म् ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा। पवन्तामान्तरिक्ष्या॥१०३६

ओ३म् पवस्व देववीरति पवित्र सोम रह्या। इन्द्रमिन्दो वृषा विश॥१०३७

ओ३म् आ वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो द्युम्नवत्तमः। आ योनिं धर्णसि सदः॥१०३८

ओ३म् अधुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधस। अपो वसिष्ट सुक्रतु॥१०३९

ओ३म् महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः। यद्गोभिर्वासयिष्यसे॥१०४०

ओ३म् समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिव। सोम पवित्रे अस्मयु॥१०४१

ओ३म् अचिक्रदद्वृषा हरिर्महान्मित्रो न दर्शत। स सूर्येण दिद्युते॥१०४२

ओ३म् गिरस्त इन्द ओजसा मर्मृज्यन्ते अपस्युव। याभिर्मदाय शुम्भसे॥१०४३

ओ३म् तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे। तव प्रशस्तये महे॥१०४४

ओ३म् गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत। आत्मा यज्ञस्य पूर्व्य॥१०४५

ओ३म् अस्मभ्यमिन्दविन्द्रियं मधो पवस्व धारया। पर्जन्यो वृष्टिमा इव॥१०४६

ओ३म् सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रव। अथा नो वस्यसस्कृधि॥१०४७

ओ३म् सना ज्योति सना स्वा३र्विश्वा च सोम सौभगा। अथा नो वस्यसस्कृधि॥१०४८

ओ३म् सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधो जहि। अथा नो वस्यसस्कृधि॥१०४९

ओ३म् पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे। अथा नो वस्यसस्कृधि॥१०५०

ओ३म् त्व सूर्ये न आ भज तव क्रत्वा तवोतिभि। अथा नो वस्यसस्कृधि॥१०५१

ओ३म् तव क्रत्वा तवोतिभिर्ज्योक्पश्येम सूर्यम्। अथा नो वस्यसस्कृधि॥१०५२

ओ३म् अभ्यर्ष स्वायुध सोम द्विबर्हस रयिम्। अथा नो वस्यसस्कृधि॥१०५३

ओ३म् अभ्य३र्षानपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहिः। अथा नो वस्यसस्कृधि॥१०५४

ओ३म् त्वां यज्ञैरवीवृधन्पवमान विधर्मणि। अथा नो वस्यसस्कृधि॥१०५५

ओ३म् रयिं नश्चित्रमश्विनमिन्दो विश्वायुमा भर। अथा नो वस्यसस्कृधि॥१०५६

ओ३म् तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः। तरत्स मन्दी धावति॥१०५७

ओ३म् उस्रा वेद वसूनां मर्त्तस्य देव्यवसः। तरत्स मन्दी धावति॥१०५८

ओ३म् ध्वस्रयो पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दद्महे। तरत्स मन्दी धावति॥१०५९

ओ३म् आ ययोस्त्रिशतं तना सहस्राणि च दद्महे। तरत्स मन्दी धावति॥१०६०

ओ३म् एते सोमा असृक्षत गृणाना शवसे महे। मदिन्तमस्य धारया॥१०६१

ओ३म् अभि गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अर्षसि। सनद्वाज परि स्रव॥१०६२

ओ३म् उत नो गोमतीरिषो विश्वा अर्ष परिष्टुभ। गृणानो जमदग्निना॥१०६३

ओ३म् इम स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया। भद्रा हि न प्रमतिरस्य ससद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॥१०६४

ओ३म् भरामेध्मं कृणवामा हवीषि ते चितयन्त पर्वणापर्वणा वयम्। जीवातवे प्रतर साधया धियोऽग्ने सख्ये म रिषामा वयं तव॥१०६५

ओ३म् शकेम त्वा समिध साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्। त्वमादित्याआ वह तान्ह्यू३श्मस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॥१०६६

ओ३म् प्रति वासूर उदिते मित्रं गृणीषे वरुणम्। अर्यमण रिशादसम्॥१०६७

ओ३म् राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शवसे। इयं विप्रामेधसातये॥१०६८

ओ३म् ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभि सह। इष स्वश्च धीमहि॥१०६९

ओ३म् भिन्धि विश्वा अप द्विष परि बाधो जही मृध। वसु स्पार्हं तदा भर॥१०७०

ओ३म् यस्य ते विश्वमानुषग्भूरेर्दत्तस्य वेदति। वसु स्पार्हं तदाभर॥१०७१

ओ३म् यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्। वसु स्पार्हं तदा भर॥१०७२

ओ३म् यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु। इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्॥१०७३

ओ३म् तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता। इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्॥१०७४

ओ३म् इदं वां मदिरं मध्वधुक्षन्नद्रिभिर्नर। इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्॥१०७५

ओ३म् इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः। अर्कस्य योनिमासदम्॥१०७६

ओ३म् तं त्वा विप्रा वचोविद परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम्। सं त्वा मृजन्त्यायव॥१०७७

ओ३म् रसं ते मित्रो अर्यमा पिबन्तु वरुणः कवे। पवमानस्य मरुत॥१०७८

ओ३म् मृज्यमानः सुहस्त्य समुद्रे वाचमिन्वसि। रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि॥१०७९

ओ३म् पुनानो वारे पवमनो अव्यये वृषो अचिक्रदद्वने। देवाना सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अर्षसि॥१०८०

ओ३म् एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्। समादित्येभिरख्यत॥१०८१

ओ३म् समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ। स सूर्यस्य रश्मिभि॥१०८२

ओ३म् स नो भगाय वायवे पूष्णे पवस्व मधुमान्। चारुर्मित्रे वरुणे च॥१०८३

ओ३म् रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः। क्षुमन्तो याभिर्मदेम॥१०८४

ओ३म् आ घ त्वावां त्मना युक्त स्तोतृभ्यो धृष्णवीयान। ऋणोरक्षं न चक्रयो॥१०८५

ओ३म् आ यद्दुव शतक्रतवा कामं जरितॄणाम्। ऋणोरक्षं न शचीभिः॥१०८६

ओ३म् सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे। जुहूमसि द्यविद्यवि॥१०८७

ओ३म् उप न सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मद॥१०८८

ओ३म् अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्। मा नो अति ख्य आ गहि॥१०८९

ओ३म् उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव। महान्तं त्वा महीना सम्राजं चर्षणीनाम्। देवी जनित्र्यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत्॥१०९०

ओ३म् दीर्घ ह्यङ्कुशं यथा शक्तिं बिभर्षि मन्तुमः। पूर्वेण मघवन्पदा वयामजो यथा यमः। देवी जनित्र्यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत्॥१०९१

ओ३म् अव स्म दुर्हृणायतो मर्त्तस्य तनुहि स्थिरम्। अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्मा अभिदासति। देवी जनित्र्यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत्॥१०९२

ओ३म् परि स्वानो गिरिष्ठा पवित्रे सोमो अक्षरत्। मदेषु सर्वधा असि॥१०९३

ओ३म् त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्र जातमन्धसः। मदेषु सर्वधा असि॥१०९४

ओ३म् त्वे विश्वे सजोषसो देवास पीतिमाशत। मदेषु सर्वधा असि॥१०९५

ओ३म् स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्। सोमो य सुक्षितीनाम्॥१०९६

ओ३म् यस्य त इन्द्र पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्यमणा भग। आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे॥१०९७

ओ३म् तं व सखायो मदाय पुनानमभि गायत। शिशुं न हव्यै स्वदयन्त गूर्तिभि॥१०९८

ओ३म् सं वत्स इव मातृभिरिन्दुर्हिन्वानो अज्यते। देवावीर्मदो मतिभि परिष्कृतः॥१०९९

ओ३म् अयं दक्षाय साधनोऽय शर्धाय वीतये। अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुत॥११००

ओ३म् सोमा पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः। मित्रा सुवाना अरेपस स्वाध्य स्वर्विद॥११०१

ओ३म् ते पूतासो विपश्चित सोमासो दध्याशिरः। सूरासो न दर्शतासो जिगत्नवो ध्रुवा घृते॥११०२

ओ३म् सुष्वाणासो व्यद्रिभिश्चिताना गोरधि त्वचि। इषमस्मभ्यमभित समस्वरन्वसुविद॥११०३

ओ३म् अया पवा पवस्वैना वसूनि माश्चत्व इन्दो सरसि प्र धन्व। ब्रघ्नश्चिद्यस्य वातो न जूतिं पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं धात्॥११०४

ओ३म् उत न एना पवया पवस्वाधि श्रुते श्रवाय्यस्य तीर्थे। षष्टि सहस्रा नैगुतो वसूनि वृक्षं न पक्वं धूनवद्रणाय॥११०५

ओ३म् महीमे अस्य वृष नाम शूषे माश्चत्वे वा पृशने वा वधत्रे। अस्वापयन्निगुत स्नेहयच्चापामित्रा अपाचितो अचेत॥११०६

ओ३म् अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्य॥११०७

ओ३म् वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमो रयिं दा॥११०८

ओ३म् तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः॥११०९

ओ३म् इमा नु कं भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवा॥१११०

ओ३म् यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्र सह सीषधातु॥११११

ओ३म् आदित्यैरिन्द्र सगणो मरुद्भिरस्मभ्यं भेषजा करत्॥१११२

ओ३म् प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते॥१११३

ओ३म् अर्चन्त्यर्कं मरुतः स्वर्का आ स्तोभति श्रुतो युवा स इन्द्रः॥१११४

ओ३म् उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र॥१११५

ओ३म् प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति। महिव्रत शुचिबन्धुः पावक पदा वराहो अभ्येति रेभन्॥१११६

ओ३म् प्र हसासस्तृपला वग्नुमच्छामादस्तं वृषगणा अयासुः। आङ्गोषिणं पवमान सखायो दुर्मर्षं वाणं प्र वदन्ति साकम्॥१११७

ओ३म् स योजत उरुगायस्य जूतिं वृथा क्रीडन्तं मिमते न गाव। परीणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिर्ददृशे नक्तमृज्र॥१११८

ओ३म् प्र स्वानासो रथा इवार्वन्तो न श्रवस्यव। सोमासो राये अक्रमुः॥१११९

ओ३म् हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः। भरासः कारिणामिव॥११२०

ओ३म् राजानो न प्रशस्तिभि सोमासो गोभिरञ्जते। यज्ञो न सप्त धातृभि॥११२१

ओ३म् परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा। मधो अर्षन्ति धारया॥११२२

ओ३म् आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्। सूरा अण्वं वि तन्वते॥११२३

ओ३म् अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारव। वृष्णो हरस आयव॥११२४

ओ३म् समीचीनास आशत होतारः सप्तजानयः। पदमेकस्य पिप्रतः॥११२५

ओ३म् नाभा नाभिं न आ ददे चक्षुषा सूर्य दृशे। कवेरपत्यमा दुहे॥११२६

ओ३म् अभि प्रियं दिवस्पदमध्वर्युभिर्गुहा हितम्। सूर पस्यति चक्षसा॥११२७

ओ३म् असृग्रमिन्दवः पथा धर्मन्नृतस्य सुश्रिय। विदाना अस्य योजना॥११२८

ओ३म् प्र धारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते। हविर्हविषु वन्द्य॥११२९

ओ३म् प्र युजा वाचो अग्रियो वृषो अचिक्रदद्वने। सद्माभि सत्यो अध्वर॥११३०

ओ३म् परि यत्काव्या कविर्नृम्णा पुनानो अर्षति। स्वर्वाजी सिषासति॥११३१

ओ३म् पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति। यदीमृण्वन्ति वेधस॥११३२

ओ३म् अव्या वारे परि प्रियो हरिर्वनेषु सीदति। रेभो वनुष्यते मती। ११३३

ओ३म् स वायुमिन्द्रमश्विना साकं मदेन गच्छति। रणा यो अस्य धर्मणा॥११३४

ओ३म् आ मित्रे वरुणे भगे मधो पवन्त ऊर्मय। विदाना अस्य शक्मभिः॥११३५

ओ३म् अस्मभ्य रोदसी रयिं मध्वो वाजस्य सातये। श्रवो वसूनि सञ्जितम्॥११३६

ओ३म् आ ते दक्षं मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे। पान्तमा पुरुस्पृहम्॥११३७

ओ३म् आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्। पान्तमा पुरुस्पृहम्॥११३८

ओ३म् आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा। पान्तमा पुरुस्पृहम्॥११३९

ओ३म् मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्। कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्न पात्रं जनयन्त देवा॥११४०

ओ३म् त्वां विश्वे अमृतं जायमान शिशुं न देवा अभि सं नवन्ते। तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्वैश्वानर यत्पित्रोरदीदेः॥११४१

ओ३म् नाभिं यज्ञाना सदन रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त। वैश्वानर रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जनयन्त देवा॥११४२

ओ३म् प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा। महिक्षत्रावृतं बृहत्॥११४३

ओ३म् सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्चोभा वरुणश्च। देवा देवेषु प्रशस्ता॥११४४

ओ३म् ता न शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य। महि वां क्षत्रं देवेषु॥११४५

ओ३म् इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायव। अण्वीभिस्तना पूतास॥११४६

ओ३म् इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः। उप ब्रह्माणि वाघत॥११४७

ओ३म् इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः। सुते दधिष्व नश्चन॥११४८

ओ३म् तमीडिष्व यो अर्चिषा वना विश्वा परिष्वजत्। कृष्णा कृणोति जिह्वया॥११४९

ओ३म् य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मर्त्य। द्युम्नाय सुतरा अप॥११५०

ओ३म् ता नो वाजवतीरिष आशून्पिपृतमर्वतः। एन्द्रमग्निं च वोढवे॥११५१

ओ३म् प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृत सखा सख्युर्न प्र मिनाति सङ्गिरम्। मर्य इव युवतिभि समर्षति सोम कलशे शतयाम्ना पथा॥११५२

ओ३म् प्र वो धियो मन्द्रयुवो विपन्युव पनस्युव संवरणेष्वक्रमुः। हरिं क्रीडन्तमभ्यनूषत स्तुभोऽभि धेनव पयसेदशिश्रयुः॥११५३

ओ३म् आ न सोम संयतं पिप्युषीमिषमिन्दो पवस्व पवमान ऊर्मिणा। या नो दोहते त्रिरहन्नसश्चुषी क्षुमद्वाजवन्मधुमत्सुवीर्यम्॥११५४

ओ३म् न किष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम्। इन्द्रं न यज्ञैर्विश्वगूर्त्तमृभ्वसमधृष्टं धृष्णुमोजसा॥११५५

ओ३म् अषाढमुग्रं पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरुज्रय। सं धेनवो जायमाने अनोनवुर्द्याव क्षामीरनोनवुः॥११५६

ओ३म् सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्रगायत। शिशुं न यज्ञै परि भूषत श्रिये॥११५७

ओ३म् समी वत्सं न मातृभि सृजता गयसाधनम्। देवाव्यां३मदमभि द्विशवसम्॥११५८

ओ३म् पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतये। यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्॥११५९

ओ३म् प्र वाज्यक्षाः सहस्रधारस्तिर पवित्रं वि वारमव्यम्॥११६०

ओ३म् स वाज्यक्षाः सहस्ररेता अद्भिर्मृजानो गोभि श्रीणान॥११६१

ओ३म् प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः सुत॥११६२

ओ३म् ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे। ये वाद शर्यणावति॥११६३

ओ३म् य आर्जीकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्। ये वा जनेषु पञ्चसु॥११६४

ओ३म् ते नो वृष्टिं दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्यम्। स्वाना देवास इन्दवः॥११६५

ओ३म् आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात्। अग्ने त्वां कामये गिरा॥११६६

ओ३म् पुरुत्रा हि सदृङ्ङसि दिशो विश्वा अनु प्रभु। समत्सु त्वा हवामहे॥११६७

ओ३म् समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे। वाजेषु चित्रराधसम्॥११६८

ओ३म् त्वं न इन्द्रा भर ओजो नृम्ण शतक्रतो विचर्षणे। आ वीरं पृतनासहम्॥११६९

ओ३म् त्व हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। अथा ते सुम्नमीमहे॥११७०

ओ३म् त्वा शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तमुप ब्रुवे सहस्कृत। स नो रास्व सुवीर्यम्॥११७१

ओ३म् यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः। राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भर॥११७२

ओ३म् यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र द्युक्षं तदा भर। विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावन॥११७३

ओ३म् यत्ते दिक्षु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बृहत्। तेन दृढा चिदद्रिव आ वाजं दर्षि सातये॥११७४

ओ३म् शिशुं जज्ञान हर्यतं मृजन्ति शुम्भन्ति विप्रं मरुतो गणेन। कविर्गीर्भि काव्येना कवि सन्त्सोम पवित्रमत्येति रेभन्॥११७५

ओ३म् ऋषिमना य ऋषिकृत्स्वर्षा सहस्रनीथः पदवी कवीनाम्। तृतीयं धाम महिष सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति ष्टुप्॥११७६

ओ३म् चमूषच्छ्येन शकुनो विभृत्वा गोविन्दुर्द्रप्स आयुधानि बिभ्रत्। अपामूर्मि सचमानः समुद्रं तुरीयं धाम महिषो विवक्ति॥११७७

ओ३म् एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्। वर्धन्तो अस्य वीर्यम्॥११७८

ओ३म् पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना। ते नो धत्त सुवीर्यम्॥११८१

ओ३म् इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय। देवानां योनिमासदम्॥११८०

ओ३म् मृजन्ति त्वा देश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतय। अनु विप्रा अमादिषुः॥११८१

ओ३म् देवेभ्यस्त्वा मदाय क सृजानमति मेष्य। सं गोभिर्वासयामसि॥११८२

ओ३म् पुनान कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरि। परि गव्यान्यव्यत॥११८३

ओ३म् मघोन आ पवस्व नो जहि विश्वा अप द्विष। इन्दो सखायमा विश॥११८४

ओ३म् नृचक्षसं त्वा वयमिन्द्रपीत स्वर्विदम्। भक्षीमहि प्रजामिषम्॥११८५

ओ३म् वृष्टिं दिव परि स्रव द्युम्नं पृथिव्या अधि। सहो नः सोम पृत्सु धा॥११८६

ओ३म् सोम पुनानो अर्षति सहस्रधारो अत्यविः। वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्॥११८७

ओ३म् पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत। सुष्वाणं देववीतये॥११८८

ओ३म् पवन्ते वाजसातये सोमा सहस्रपाजसः। गृणाना देववीतये॥११८९

ओ३म् उत नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिष। द्युमदिन्दो सुवीर्यम्॥११९०

ओ३म् अत्या हियाना न हेतृभिरसृग्रं वाजसातये। वि वारमव्यमाशव॥११९१

ओ३म् ते न सहस्रिण रयिं पवन्तामा सुवीर्यम्। सुवाना देवास इन्दवः॥११९२

ओ३म् वाश्रा अर्षन्तीन्दवोऽभि वत्सं न मातर। दधन्विरे गभस्त्योः॥११९३

ओ३म् जुष्ट इन्द्राय मत्सर पवमान कनिक्रदत्। विश्वा अप द्विषो जहि॥११९४

ओ३म् अपघ्नन्तो अराव्ण पवमानाः स्वर्दृश। योनावृतस्य सीदत॥११९५

ओ३म् सोमा असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया। इन्द्राय मधुमत्तमाः॥११९६

ओ३म् अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न धेनव। इन्द्र सोमस्य पीतये॥११९७

ओ३म् मदच्युत्क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपश्चित्। सोमो गौरी अधि श्रित॥११९८

ओ३म् दिवो नाभा विचक्षणोऽव्यो वारे महीयते। सोमो य सुक्रतु कवि॥११९९

ओ३म् य सोम कलशेष्वा अन्त पवित्र आहितः। तमिन्दु परि षस्वजे॥१२००

ओ३म् प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि। जिन्वन्कोशं मधुश्चुतम्॥१२०१

ओ३म् नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धेनामन्त सबर्दुघाम्। हिन्वानो मानुषा युजा॥१२०२

ओ३म् आ पवमान धारय रयि सहस्रवर्चसम्। अस्मे इन्दो स्वाभुवम्॥१२०३

ओ३म् अभि प्रिया दिव कविर्विप्र स धारया सुत। सोमो हिन्वे परावति॥१२०४

ओ३म् उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूर्मेरिव स्वन। वाणस्य चोदया पविम्॥१२०५

ओ३म् प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युव। यदव्य एषि सानवि॥१२०६

ओ३म् अव्या वारै परि प्रिय हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। पवमानं मधुश्चुतम्॥१२०७

ओ३म् आ पवस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कवे। अर्कस्य योनिमासदम्॥१२०८

ओ३म् स पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तुभि। एन्द्रस्य जठरं विश॥१२०९

ओ३म् अया वीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा। अवाहन्नवतीर्नव॥१२१०

ओ३म् पुर सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शंबरम्। अध त्यं तुर्वशं यदुम्॥१२११

ओ३म् परि नो अश्वमश्वविद्गोमदिन्दो हिरण्यवत्। क्षरा सहस्रिणीरिष॥१२१२

ओ३म् अपघ्नन्पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः। गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्॥१२१३

ओ३म् महो नो राय आ भर पवमान जही मृध। रास्वेन्दो वीरवद्यश॥१२१४

ओ३म् न त्वा शतं च न ह्रुतो राधो दित्सन्तमा मिनन्। यत्पुनानो मखस्यसे॥१२१५

ओ३म् अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः। हिन्वानो मानुषीरप॥१२१६

ओ३म् अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि। अन्तरिक्षेण यातवे॥१२१७

ओ३म् उत त्या हरितो रथे सूरो अयुक्त यातवे। इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन्॥१२१८

ओ३म् अग्निं वो देवमग्निभि सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वम्। यो मर्त्येषु निध्रुविरृतावा तपुर्मूर्धा घृतान्न पावक॥१२१९

ओ३म् प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा मह संवरणाद्व्यस्थात्। आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध स्म ते व्रजनं कृष्णमस्ति॥१२२०

ओ३म् उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्त्यजरा इधाना। अच्छा द्यामरुषो धूम एषि सं दूतो अग्न ईयसे हि देवान्॥१२२१

ओ३म् तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे। स वृषा वृषभो भुवत्॥१२२२

ओ३म् इन्द्र स दामने कृत ओजिष्ठ स बले हित। द्युम्नी श्लोकी स सोम्य॥१२२३

ओ३म् गिरा वज्रो न सम्भृत सबलो अनपच्युतः। ववक्ष उग्रो अस्तृतः॥१२२४

ओ३म् अध्वर्यो अद्रिभिः सुत सोमं पवित्र आ नय। पुनाहीन्द्राय पातवे॥१२२५

ओ३म् तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोर्व्याशत। पवमानस्य मरुत॥१२२६

ओ३म् दिव पीयूषमुत्तम सोममिन्द्राय वज्रिणे। सुनोता मधुमत्तमम्॥१२२७

ओ३म् धर्त्ता दिव पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभि। हरि सृजानो अत्यो न सत्वभिर्वृथा पाजासि कृणुषे नदीष्वा॥१२२८

ओ३म् शूरो न धत्त आयुधा गभस्त्यो स्व३सिषासन्रथिरो गविष्टिषु। इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युभिरिन्दुर्हिन्वानो अज्यते मनीषिभि॥१२२९

ओ३म् इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरेष्वा विश। प्र न पिन्व विद्युदभ्रेव रोदसी धिया नो वाजा उप माहि शश्वतः॥१२३०

ओ३म् यदिन्द्र प्रागपागुदङ्न्यग्वा हूयसे नृभि। सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुर्वशे॥१२३१

ओ३म् यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा। कण्वासस्त्वा स्तोमेभिर्ब्रह्मवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि॥१२३२

ओ३म् उभय शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वच। सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्॥१२३३

ओ३म् त हि स्वराजं वृषभं तमोजसा धिषणे निष्टतक्षतु। उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकाम हि ते मन॥१२३४

ओ३म् पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मद। वायुमा रोह धर्मणा॥१२३५

ओ३म् पवमान नि तोशसे रयि सोम श्रवाय्यम्। इन्दो समुद्रमा विश॥१२३६

ओ३म् अपघ्नन्पवसे मृध क्रतुवित्सोम मत्सरः। नुदस्वादेवयुं जनम्॥१२३७

ओ३म् अभी नो वाजसातम रयिमर्ष शतस्पृहम्। इन्दो सहस्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभासहम्॥१२३८

ओ३म् वयं ते अस्य राधसो वसोर्वसो पुरुस्पृह। नि नेदिष्ठतमा इष स्याम सुम्ने ते अध्रिगो॥१२३९

ओ३म् परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युतः। धारा य ऊर्ध्वो अध्वरे भ्राजा न याति गव्ययु॥१२४०

ओ३म् पवस्व सोम महान्त्समुद्र पिता देवानां विश्वाभि धाम॥१२४१

ओ३म् शुक्र पवस्व देवेभ्य सोम दिवे पृथिव्यै शं च प्रजाभ्य॥१२४२

ओ३म् दिवो धर्त्तासि शुक्र पीयूष सत्ये विधर्मन्वाजी पवस्व॥१२४३

ओ३म् प्रेष्ठं वो अतिर्थि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्। अग्ने रथं न वेद्यम्॥१२४४

ओ३म् कविमिव प्रशस्यं यं देवास इति द्विता। नि मर्त्येष्वादधु॥१२४५

ओ३म् त्वं यविष्ठ दाशुषो नॄपाहि शृणुही गिर। रक्षा तोकमुत त्मना॥१२४६

ओ३म् एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य। गिरिर्न विश्वत पृथु पतिर्दिव॥१२४७

ओ३म् अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी। इन्द्रासि सुन्वतो वृध पतिर्दिव॥१२४८

ओ३म् त्व हि शश्वतीनामिन्द्र धर्त्ता पुरामसि। हन्ता दस्योर्मनोर्वृध पतिर्दिव॥१२४९

ओ३म् पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत। इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्त्ता वज्री पुरुष्टुत॥१२५०

ओ३म् त्वं वलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्। त्वां देवा अबिभ्युषस्तुज्यमानास आविषुः॥१२५१

ओ३म् इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोमैरनूषत। सहस्रं यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः॥१२५२

ओ३म् अक्रान्त्समुद्र प्रथमे विधर्मन् जनयन्प्रजा भुवनस्य गोपाः। वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रि॥१२५३

ओ३म् मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः। मत्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान्मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम॥१२५४

ओ३म् महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवान्। अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दु॥१२५५

ओ३म् एष देवो अमर्त्यः पर्णवीरिव दीयते। अभि द्रोणान्यासदम्॥१२५६

ओ३म् एष विप्रैरभिष्टुतोऽपो देवो वि गाहते। दधद्रत्नानि दाशुषे॥१२५७

ओ३म् एष विश्वानि वार्या शूरो यन्निव सत्वभिः। पवमानः सिषासति॥१२५८

ओ३म् एष देवो रथर्यति पवमानो दिशस्यति। आविष्कृणोति वग्वनुम्॥१२५९

ओ३म् एष देवो विपन्युभि पवमान ऋतायुभि। हरिर्वाजाय मृज्यते॥१२६०

ओ३म् एष देवो विपा कृतोऽति ह्वरासि धावति। पवमानो अदाभ्यः॥१२६१

ओ३म् एष दिवं वि धावति तिरो रजासि धारया। पवमान कनिक्रदत्॥१२६२

ओ३म् एष दिवं व्यासरत्तिरो रजास्यस्तृतः। पवमानः स्वध्वर॥१२६३

ओ३म् एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्य सुत। हरि पवित्रे अर्षति॥१२६४

ओ३म् एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निष। धारया पवते सुत॥१२६५

ओ३म् एष धिया यात्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभि। गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्॥१२६६

ओ३म् एष पुरू धियायते बृहते देवतातये। यत्रामृतास आशत॥१२६७

ओ३म् एतं मृजन्ति मर्ज्यमुप द्रोणेष्वायव। प्रचक्राणं महीरिष॥१२६८

ओ३म् एष हितो वि नीयतेऽन्त शुन्ध्यावता पथा। यदी तुञ्जन्ति भूर्णयः॥१२६९

ओ३म् एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्रेभिरशुभि। पति सिन्धूनां भवन्॥१२७०

ओ३म् एष शृङ्गाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो३वृषा। नृम्णा दधान ओजसा॥१२७१

ओ३म् एष वसूनि पिब्दन परुषा ययिवा अति। अव शादेषु गच्छति॥१२७२

ओ३म् एतमु त्यं दश क्षिपो हरि हिवन्ति यातवे। स्वायुधं मदिन्तमम्॥१२७३

ओ३म् एष उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेभिरव्यत। गच्छन्वाज सहस्रिणम्॥१२७४

ओ३म् एतं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। इन्दुमिन्द्राय पीतये॥१२७५

ओ३म् एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न विक्षु सीदति। गच्छं जारो न योषितम्॥१२७६

ओ३म् एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिव शिशु। य इन्दुर्वारमाविशत्॥१२७७

ओ३म् एष स्य पीतये सुतो हरिरर्षति धर्णसि। क्रन्दन्योनिमभि प्रियम्॥१२७८

ओ३म् एतं त्य हरितो दश मर्मृज्यन्ते अपस्युव। याभिर्मदाय शुम्भते॥१२७९

ओ३म् एष वाजी हितो नृभिर्विश्वविन्मनसस्पति। अव्यो वारं वि धावति॥१२८०

ओ३म् एष पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्य सुत। विश्वा धामान्याविशन्॥१२८१

ओ३म् एष देव शुभायतेऽधि योनावमर्त्यः। वृत्रहा देववीतमः॥१२८२

ओ३म् एष वृषा कनिक्रदद्दशभिर्जामिभिर्यत। अभि द्रोणानि धावति॥१२८३

ओ३म् एष सूर्यमरोचयत्पवमानो अधि द्यवि। पवित्रे मत्सरो मद॥१२८४

ओ३म् एष सूर्येण हासते संवसानो विवस्वता। पतिर्वाचो अदाभ्यः॥१२८५

ओ३म् एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते। पुनानो घ्नन्नप द्विष॥१२८६

ओ३म् एष इन्द्राय वायवे स्वर्जित्परि षिच्यते। पवित्रे दक्षसाधनः॥१२८७

ओ३म् एष नृभिर्वि नीयते दिवो मूर्धा वृषा सुत। सोमो वनेषु विश्ववित्॥१२८८

ओ३म् एष गव्युरचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययु। इन्दु सत्राजिदस्तृतः॥१२८९

ओ३म् एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरि। पुनान इन्दुरिन्द्रमा॥१२९०

ओ३म् एष शुष्म्यदाभ्य सोम पुनानो अर्षति। देवावीरघशसहा॥१२९१

ओ३म् स सुत पीतये वृषा सोम पवित्रे अर्षति। विघ्नन्रक्षासि देवयु॥१२९२

ओ३म् स पवित्रे विचक्षणो हरिरर्षति धर्णसि। अभि योनिं कनिक्रदत्॥१२९३

ओ३म् स वाजी रोचना दिव पवमानो वि धावति। रक्षोहा वारमव्ययम्॥१२९४

ओ३म् स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्। जामिभि सूर्य सह॥१२९५

ओ३म् स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः। सोमो वाजमिवासरत्॥१२९६

ओ३म् स देव कविनेषितो३ऽभि द्रोणानि धावति। इन्दुरिन्द्राय महयन्॥१२९७

ओ३म् य पावमानीरध्येत्यृषिभि सम्भृत रसम्। सर्व स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना॥१२९८

ओ३म् पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभि सम्भृत रसम्। तस्मै सरस्वती दुहे क्षीर सर्पिर्मधूदकम्॥१२९९

ओ३म् पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्चुत। ऋषिभि संभृतो रसो ब्राह्मणेष्वमृत हितम्॥१३००

ओ३म् पावमानीर्दधन्तु न इमं लोकमथो अमुम्। कामान्त्समर्धयन्तु नो देवीर्देवै समाहृताः॥१३०१

ओ३म् येन देवा पवित्रेणात्मानं पुनते सदा। तेन सहस्रधारेण पावमानी पुनन्तु नः॥१३०२

ओ३म् पावमानी स्वस्त्ययनीस्ताभिर्गच्छति नान्दनम्। पुण्याश्च भक्षान्भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति॥१३०३

ओ३म् अगन्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिद्ध स्वे दुरोणे। चित्रभानु रोदसी अन्तरुर्वी स्वाहुतं विश्वत प्रत्यञ्चम्॥१३०४

ओ३म् स मह्ना विश्वा दुरितानि साह्वानग्नि ष्टवे दम आ जातवेदाः। स नो रक्षिषद्दुरितादवद्यादस्मान्गृणत उत नो मघोन॥१३०५

ओ३म् त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः। त्वे वसु सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभि सदा नः॥१३०६

ओ३म् महा इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमा इव। स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे॥१३०७

ओ३म् कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम्। जामि ब्रुवत आयुधा॥१३०८

ओ३म् प्रजामृतस्य पिप्रत प्र यद्भरन्त वह्नयः। विप्रा ऋतस्य वाहसा॥१३०९

ओ३म् पवमानस्य जिघ्नतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत। जीरा अजिरशोचिषः॥१३१०

ओ३म् पवमानो रथीतमः शुभ्रेभि शुभ्रशस्तमः। हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः॥१३११

ओ३म् पवमान् व्यश्नुहि रश्मिभिर्वाजसातमः। दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्॥१३१२

ओ३म् परीतो षिञ्चता सुत सोमो य उत्तम हवि। दधन्वा यो नर्यो अप्स्वा३न्तरा सुषाव सोममद्रिभिः॥१३१३

ओ३म् नूनं पुनानोऽविभि परि स्रवादब्धः सुरभिन्तरः। सुते चित्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम्॥१३१४

ओ३म् परि स्वानश्चक्षसे देवमादन क्रतुरिन्दुर्विचक्षण॥१३१५

ओ३म् असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्। पुनानो वारमत्येष्यव्यय श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदत्॥१३१६

ओ३म् पर्जन्य पिता महिषस्य पर्णिनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे। स्वसार आपो अभि गा उदासरन्त्सं ग्रावभिर्वसते वीते अध्वरे॥१३१७

ओ३म् कविर्वेधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमर्षसि। अपसेधन्दुरिता सोम नो मृड घृता वसान परि यासि निर्णिजम्॥१३१८

ओ३म् श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत। वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः॥१३१९

ओ३म् अलर्षिरातिं वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातय। यो अस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्॥१३२०

ओ३म् यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि। मघवन्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि॥१३२१

ओ३म् त्व हि राधस्पते राधसो मह क्षयस्यासि विध्रत्ता। तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे॥१३२२

ओ३म् त्व सोमासि धारयुर्मन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे। पवस्व महयद्रयिः॥१३२३

ओ३म् त्व सुतो मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तमः। इन्दुः सत्राजिदस्तृतः॥१३२४

ओ३म् त्व सुष्वाणो अद्रिभिरभ्यर्ष कनिक्रदत्। द्युमन्त शुष्ममा भर॥१३२५

ओ३म् पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा। आ कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः॥१३२६

ओ३म् तव द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं मदाय वावृधुः। त्वां देवासो अमृताय कं पपुः॥१३२७

ओ३म् आ न सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्। वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विद॥१३२८

ओ३म् परि त्य हर्यत हरिं बभ्रुं पुनन्ति वारेण। यो देवान्विश्वा इत्परि मदेन सह गच्छति॥१३२९

ओ३म् द्विर्यं पञ्च स्वयशस सखायो अद्रिसहतम्। प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त ऊर्मय॥१३३०

ओ३म् इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे। नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे॥१३३१

ओ३म् पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय॥१३३२

ओ३म् प्र ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे द्युम्नाय॥१३३३

ओ३म् शिशुं जज्ञान हरिं मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्॥१३३४

ओ३म् उषो षु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम्। इन्दुं देवा अयासिषुः॥१३३५

ओ३म् तमिद्वर्धन्तु नो गिरो वत्स सशिश्वरीरिव। य इन्द्रस्य हृदसनि॥१३३६

ओ३म् अर्षा नः सोम शं गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्। वर्धा समुद्रमुक्थ्यम्॥१३३७

ओ३म् आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्। येषामिन्द्रो युवा सखा॥१३३८

ओ३म् बृहन्निदिध्म एषां भूरि शस्त्रं पृथु स्वरु। येषामिन्द्रो युवा सखा॥१३३९

ओ३म् अयुद्ध इद्युधा वृत शूर आजति सत्वभिः। येषामिन्द्रो युवा सखा॥१३४०

ओ३म् य एक इद्विदयते वसु मर्त्ताय दाशुषे। ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग॥१३४१

ओ३म् यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावा आविवासति। उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग॥१३४२

ओ३म् कदा मर्त्तमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्। कदा न शुश्रवद्गिर इन्द्रो अङ्ग॥१३४३

ओ३म् गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कमर्किण। ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वशमिव येमिरे॥१३४४

ओ३म् यत्सानो सान्वारुहो भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्। तदिन्द्रो अर्थं चेतति यूथेन वृष्णिरेजति॥१३४५

ओ३म् युङ्क्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा। अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर॥१३४६

ओ३म् सुषमिद्धो न आ वह देवा अग्ने हविष्मते। होत पावक यक्षि च॥१३४७

ओ३म् मधुमन्तं तनूनपाद्यज्ञं देवेषु नः कवे। अद्या कृणुह्यूतये॥१३४८

ओ३म् नराशसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप ह्वये। मधुजिह्व हविष्कृतम्॥१३४९

ओ३म् अग्ने सुखतमे रथे देवा ईडित आ वह। असि होता मनुर्हितः॥१३५०

ओ३म् यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अर्यमा। सुवाति सविता भग॥१३५१

ओ३म् सुप्रावीरस्तु स क्षय प्र नु यामन्त्सुदानवः। ये नो अहोऽतिपिप्रति॥१३५२

ओ३म् उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये। महो राजान ईशते॥१३५३

ओ३म् उ त्वा मन्दन्तु सोमा कृणुष्व राधो अद्रिवः। अव ब्रह्मद्विषो जहि॥१३५४

ओ३म् पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महा असि। न हि त्वा कश्च न प्रति॥१३५५

ओ३म् त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्। त्व राजा जनानाम्॥१३५६

ओ३म् आ जागृविर्विप्र ऋतां मतीना सोम पुनानो असदच्चमूषु। सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरास सुहस्ता॥१३५७

ओ३म् स पुनान उप सूरे दधान ओबे अप्रा रोदसी वी ष आवः। प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती सतो धनं कारिणे न प्र यसत्॥१३५८

ओ३म् स वर्धिता वर्धनः पूयमान सोमो मीढ्वा अभि नो ज्योतिषावीत्। यत्र न पूर्वे पितर पदज्ञा स्वर्विदो अभि गा अद्रिमिष्णन्॥१३५९

ओ३म् मा चिदन्यद्वि शसत सखायो मा रिषण्यत। इन्द्रमित्स्तोता वृषण सचा सुते मुहुरुक्था च शसत॥१३६०

ओ३म् अवक्रक्षिणं वृषभं यथा जुवं गां न चर्षणीसहम्। विद्वेषण संवननमुभयङ्करं महिष्ठमुभयाविनम्॥१३६१

ओ३म् उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते। सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव॥१३६२

ओ३म् कण्वा इव भृगव सूर्या इव विश्वमिद्धीतमाशत। इन्द्र स्तोमेभिर्महयन्त आयव प्रियमेधासो अस्वरन्॥१३६३

ओ३म् पर्यू षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणि। द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे॥१३६४

ओ३म् अजीजनो हि पवमान सूर्यं विधारे शक्मना पय। गोजीरया रहमाण पुरन्ध्या॥१३६५

ओ३म् अनु हि त्वा सुत सोम मदामसि महे समर्यराज्ये। वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे॥१३६६

ओ३म् परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय॥१३६७

ओ३म् एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्ष दिव्य पीयूष॥१३६८

ओ३म् इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्क्रत्वे दक्षाय विश्वे च देवा॥१३६९

ओ३म् सूर्यस्येव रश्मयो द्रावयित्नवो मत्सरास प्रसुत साकमीरते। तन्तुं ततं परि सर्गास आशवो नेन्द्रादृते पवते धाम किं चन॥१३७०

ओ३म् उपो मति पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि। पवमानः सन्तनि सुन्वतामिव मधुमान्द्रप्स परि वारमर्षति॥१३७१

ओ३म् उक्षा मिमेति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कृतम्। अत्यक्रमीदर्जुनं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो अव्यत॥१३७२

ओ३म् अग्निं नरो दीधितिभिररण्योर्हस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्। दूरेदृशं गृहपतिमथव्युम्॥१३७३

ओ३म् तमग्निमस्ते वसवो न्यृण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवसे कुतश्चित्। दक्षाय्यो यो दम आस नित्य॥१३७४

ओ३म् प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया सूर्म्या यविष्ठ। त्वा शश्वन्त उप यन्ति वाजा॥१३७५

ओ३म् आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुर। पितरं च प्रयन्त्स्व॥१३७६

ओ३म् अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती। व्यख्यन्महिषो दिवम्॥१३७७

ओ३म् त्रिशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभि॥१३७८

ओ३म् उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये। आरे अस्मे च शृण्वते॥१३७९

ओ३म् य स्नीहितीषु पूर्व्य संजग्मानासु कृष्टिषु। अरक्षद्दाशुषे गयम्॥१३८०

ओ३म् स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः। उतास्मान्पात्वहसः॥१३८१

ओ३म् उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निर्वृत्रहाजनि। धनञ्जयो रणेरणे॥१३८२

ओ३म् अग्ने युङ्क्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधव। अरं वहन्त्याशव॥१३८३

ओ३म् अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयासि वीतये। आ देवान्त्सोमपीतये॥१३८४

ओ३म् उदग्ने भारत द्युमदजस्रेण दविद्युतत्। शोचा वि भाह्यजर॥१३८५

ओ३म् प्र सुन्वानायान्धसो मर्त्तो न वष्ट तद्वच। अप श्वानमराधस हता मखं न भृगवः॥१३८६

ओ३म् आ जामिरत्के अव्यत भुजे न पुत्र ओण्यो। सरज्जारो न योषणां वरो न योनिमासदम्॥१३८७

ओ३म् स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी। हरि पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम्॥१३८८

ओ३म् अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि। युधेदापित्वमिच्छसे॥१३८९

ओ३म् न की रेवन्त सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्व। यदा कृणोषि नदनु समूहस्यादित्पितेव हूयसे॥१३९०

ओ३म् आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये। ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये॥१३९१

ओ३म् आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या। शितिपृष्ठा वहतां मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये॥१३९२

ओ३म् पिबा त्व३स्य गिर्वणः सुतस्य पूर्वपा इव। परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिश्चारुर्मदाय पत्यते॥१३९३

ओ३म् आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्तोममप्तुर रजस्तुरम्। वनप्रक्षमुदप्रुतम्॥१३९४

ओ३म् सहस्रधारं वृषभं पयोदुहं प्रियं देवाय जन्मने। ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा देव ऋतं बृहत्॥१३९५

ओ३म् अग्निर्वृत्राणि जङ्घनद्द्रविणस्युर्विपन्यया। समिद्धः शुक्र आहुतः॥१३९६

ओ३म् गर्भे मातु पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरे। सीदन्नृतस्य योनिमा॥१३९७

ओ३म् ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे। अग्ने यद्दीदयद्दिवि॥१३९८

ओ३म् अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभि समपृक्त रसम्। सुत पवित्रं पर्येति रेभन्मितेव सद्म पशुमन्ति होता॥१३९९

ओ३म् भद्रा वस्त्रा समन्या३वसानो महान्कविर्निवचनानि शसन्। आ वच्यस्व चम्वो पूयमानो विचक्षणो जागृविर्देववीतौ॥१४००

ओ३म् समु प्रियो मृज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यशसां क्षैतो अस्मे। अभि स्वर धन्वा पूयमानो यूयं पात स्वस्तिभि सदा नः॥१४०१

ओ३म् एतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ना। शुद्धैरुक्थैर्वावृध्वास शुद्धैराशीर्वान्ममत्तु॥१४०२

ओ३म् इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्ध शुद्धाभिरूतिभि। शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धो ममद्धि सोम्य॥१४०३

ओ३म् इन्द्र शुद्धो हि नो रयि शुद्धो रत्नानि दाशुषे। शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाज सिषाससि॥१४०४

ओ३म् अग्ने स्तोमं मनामहे सिध्रमद्य दिविस्पृश। देवस्य द्रविणस्यव॥१४०५

ओ३म् अग्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा। स यक्षद्दैव्यं जनम्॥१४०६

ओ३म् त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः। त्वया यज्ञं वि तन्वते॥१४०७

ओ३म् अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामाङ्गोषिणमवावशंत वाणी। वना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नधा दयते वार्याणि॥१४०८

ओ३म् शूरग्राम सर्ववीर सहावान्जेता पवस्व सनिता धनानि। तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वषाढः साह्वान्पृतनासु शत्रून्॥१४०९

ओ३म् उरुगव्यूतिरभयानि कृण्वन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी। अप सिषासन्नुषस स्वऽ३र्गा सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्॥१४१०

ओ३म् त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी शवसस्पति। त्वं वृत्राणि हस्यप्रतीन्येक इत्पुर्वनुत्तश्चर्षणीधृति॥१४११

ओ३म् तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतस राधो भागमिवेमहे। महीव कृत्ति शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अश्नवन्॥१४१२

ओ३म् यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम्। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्॥१४१३

ओ३म् अपां नपात सुभग सुदीदितिमग्निमु श्रेष्ठशोचिषम्। स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्नं यक्षते दिवि॥१४१४

ओ३म् यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुना। स यन्ता शश्वतीरिष॥१४१५

ओ३म् न किरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्। वाजो अस्ति श्रवाय्य॥१४१६

ओ३म् स वाजं विश्वचर्षणिरर्वद्भिरस्तु तरुता। विप्रेभिरस्तु सनिता॥१४१७

ओ३म् साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः। हरि पर्यद्रवज्जा सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी॥१४१८

ओ३म् सं मातृभिर्न शिशुर्वावशानो वृषा दधन्वे पुरुवारो अद्भि। मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश उस्रियाभिः॥१४१९

ओ३म् उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधा। मूर्धानं गाव पयसा चमूष्वभि श्रीणन्ति वसुभिर्न निक्तै॥१४२०

ओ३म् पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः। आपिर्नो बोधि सधमाद्ये वृधे३ऽस्मा अवन्तु ते धिय॥१४२१

ओ३म् भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वयं मा न स्तरभिमातये। अस्मां चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा न सुम्नेषु यामय॥१४२२

ओ३म् त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुह्रिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवर्धत॥१४२३

ओ३म् स भक्षमाणो अमृतस्य चारुण उभे द्यावा काव्येना वि शश्रथे। तेजिष्ठा अपो महना परि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो विदु॥१४२४

ओ३म् ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु। येभिर्नृम्णा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अगृभ्णत॥१४२५

ओ३म् अभि वायुं वीत्यर्षा गृणानो३ऽभि मित्रावरुणा पूयमानः। अभी नरं धीजवन रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वज्रबाहुम्॥१४२६

ओ३म् अभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षाभि धेनू सुदुघा पूयमानः। अभि चन्द्रा भर्त्तवे नो हिरण्याभ्यश्वान्रथिनो देव सोम॥१४२७

ओ३म् अभी नो अर्ष दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः। अभि येन द्रविणमश्नवामाभ्यार्षेयं जमदग्निवन्न॥१४२८

ओ३म् यज्जायथा अपूर्व्य मघवन्वृत्रहत्याय। तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्॥१४२९

ओ३म् तत्ते यज्ञो अजायत तदर्क उत हस्कृतिः। तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्॥१४३०

ओ३म् आमासु पक्वमैरय आ सूर्य रोहयो दिवि। घर्मं न सामं तपता सुवृक्तिभिर्जुष्टं गिर्वणसे बृहत्॥१४३१

ओ३म् मत्स्यपायि ते मह पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मद। वृषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः॥१४३२

ओ३म् आ नस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः। सहावा इन्द्र सानसि पृतनाषाडमर्त्यः॥१४३३

ओ३म् त्व हि शूर सनिता चोदयो मनुषो रथम्। सहावान्दस्युमव्रतमोष पात्रं न शोचिषा॥१४३४

ओ३म् पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि। अयक्ष्मा बृहतीरिष॥१४३५

ओ३म् तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्। जन्यास उप नो गृहम्॥१४३६

ओ३म् घृतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः। अस्मभ्यं वृष्टिमा पव॥१४३७

ओ३म् स न ऊर्जे व्य३व्ययं पवित्रं धाव धारया। देवास शृणवन्हि कम्॥१४३८

ओ३म् पवमानो असिष्यदद्रक्षास्यपजङ्घनत्। प्रत्नवद्रोचयन्रुच॥१४३९

ओ३म् प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर। अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चादध्वने नर॥१४४०

ओ३म् एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्। अमत्रेभिरृजीषिणमिन्द्र सुतेभिरिन्दुभिः॥१४४१

ओ३म् यदी सुतेभिरिन्दुभि सोमेभिः प्रतिभूषथ। वेदा विश्वस्य मेधिरो धृषत्तन्तमिदेषते॥१४४२

ओ३म् अस्माअस्मा इदन्धसोऽध्वर्यो प्र भरा सुतम्। कुवित्समस्य जेन्यस्य शर्धतोऽभिशस्तेरवस्वरत्॥१४४३

ओ३म् बभ्रवे नु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे। सोमाय गाथमर्चत॥१४४४

ओ३म् हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुत सोमं पुनीतन। मधावा धावता मधु॥१४४५

ओ३म् नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन। इन्दुमिन्द्रे दधातन॥१४४६

ओ३म् अमित्रहा विचर्षणि पवस्व सोम शं गवे। देवेभ्यो अनुकामकृत्॥१४४७

ओ३म् इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे। मनश्चिन्मनसस्पति॥१४४८

ओ३म् पवमान सुवीर्य रयि सोम रिरीहि नः। इन्दविन्द्रेण नो युजा॥१४४९

ओ३म् उद्धेदभि श्रुतामघं वृषमं नर्यापसम्। अस्तारमेषि सूर्य॥१४५०

ओ३म् नव यो नवतिं पुरो बिभेद बाह्वोजसा। अहिं च वृत्रहावधीत्॥१४५१

ओ३म् स न इन्द्र शिव सखाश्वावद्गोमद्यवमत्। उरुधारेव दोहते॥१४५२

ओ३म् विभ्राड् बृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुर्दधद्यज्ञपतावविह्रुतम्। वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजा पिपर्ति बहुधा वि राजति॥१४५३

ओ३म् विभ्राड् बृहत्सुभृतं वाजसातमं धर्मं दिवो धरुणे सत्यमर्पितम्। अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिर्जज्ञे असुरहा सपत्नहा॥१४५४

ओ३म् इद श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्। विश्वभ्राड् भ्राजो महि सूर्यो दृश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्॥१४५५

ओ३म् इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा। शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि॥१४५६

ओ३म् मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो३माशिवासोऽव क्रमुः। त्वया वयं प्रवत शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि॥१४५७

ओ३म् अद्याद्या श्वश्व इन्द्र त्रास्व परे च नः। विश्वा च नो जरितॄन्त्सत्पते अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः॥१४५८

ओ३म् प्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघ सम्मिश्लो वीर्याय कम्। उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतो नि या वज्रं मिमिक्षतु॥१४५९

ओ३म् जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्त सुदानवः। सरस्वन्त हवामहे॥१४६०

ओ३म् उत न प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा। सरस्वती स्तोम्या भूत्॥१४६१

ओ३म् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्॥१४६२

ओ३म् सोमाना स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवन्तँ य औशिजः॥१४६३

ओ३म् अग्न आयूषि पवसे आ सुवोर्जं इषं च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्॥१४६४

ओ३म् ता न शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य। महि वा क्षत्रं देवेषु॥१४६५

ओ३म् ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते। अद्रुहा देवौ वर्धेते॥१४६६

ओ३म् वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः। बृहन्तं गर्तमाशाते॥१४६७

ओ३म् युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुष। रोचन्ते रोचना दिवि॥१४६८

ओ३म् युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा॥१४६९

ओ३म् केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्भिरजायथाः॥१४७०

ओ३म् अय सोम इन्द्र तुभ्य सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि। त्व ह यं चकृषे त्वं ववृष इन्दुं मदाय युज्याय सोमम्॥१४७१

ओ३म् स ई रथो न भुरिषाडयोजि मह पुरूणि सातये वसूनि। आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त॥१४७२

ओ३म् शुष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विट्। आपो न मक्षू सुमतिर्भवा नः सहस्राप्साः पृतनाषाण्न यज्ञ॥१४७३

ओ३म् त्वमग्ने यज्ञाना होता विश्वेषा हित। देवेभिर्मानुषे जने॥१४७४

ओ३म् स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा मह। आ देवान्वक्षि यक्षि च॥१४७५

ओ३म् वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा। अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो॥१४७६

ओ३म् होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया। विदथानि प्रचोदयन्॥१४७७

ओ३म् वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्र णीयते। विप्रो यज्ञस्य साधनः॥१४७८

ओ३म् धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे। दक्षस्य पितरं तना॥१४७९

ओ३म् आ सुते सिञ्चत श्रिय रोदस्योरभिश्रियम्। रसा दधीत वृषभम्॥१४८०

ओ३म् ते जानत स्वमोक्यं३सं वत्सासो न मातृभि। मिथो नसन्त जामिभि॥१४८१

ओ३म् उप स्रक्वेषु बप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि। इन्द्रे अग्ना नम स्व॥१४८२

ओ३म् तदिदास भुवनेषु ज्येष्टं यतो जज्ञा उग्रस्त्वेषनृम्णः। सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूमा॥१४८३

ओ३म् वावृधान शवसा भूर्योजा शत्रुर्दासाय भियसं दधाति। अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु॥१४८४

ओ३म् त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्यूमा। स्वादो स्वादीयः स्वादुना सृजा समद सु मधु मधुनाभि योधीः॥१४८५

ओ३म् त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्सोममपिबद्विष्णुना सुतं यथावशम्। स ईं ममाद महि कर्म कर्तवे महामुरु सैन सश्चद्देवो देव सत्य इन्दु सत्यमिन्द्रम्॥१४८६

ओ३म् साकं जात क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ साकं वृद्धो वीर्यै सासहिर्मृधो विचर्षणिः। दाता राध स्तुवते काम्यं वसु प्रचेतन सैन सश्चद्देवो देव सत्य इन्दु सत्यमिन्द्रम्॥१४८७

ओ३म् अध त्विषीमा अभ्योजसा कृविं युधाभवदा रोदसी अपृणदस्य मज्मना प्र वावृधे। अधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय सैन सश्चद्देवो देव सत्य इन्दु सत्यमिन्द्रम्॥१४८८

ओ३म् अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे। सूनु सत्यस्य सत्पतिम्॥१४८९

ओ३म् आ हरयः ससृज्रिरेऽरुषीरधि बर्हिषि। यत्राभि संनवामहे॥१४९०

ओ३म् इन्द्राय गाव आशिरं दुदुह्रे वज्रिणे मधु। यत्सीमुपह्वरे विदत्॥१४९१

ओ३म् आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्र समत्सु भूषत। उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्परमज्या ऋचीषम॥१४९२

ओ३म् त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्। तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो मह॥१४९३

ओ३म् प्रत्नं पीयूषं पूर्व्यं यदुक्थ्यं महो गाहद्दिव आ निरधुक्षत। इन्द्रमभि जायमान समस्वरन्॥१४९४

ओ३म् आदीं के चित्पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत। दिवो न वार सविता व्यूर्णुते॥१४९५

ओ३म् अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि मज्मना। यूथे न निष्ठा वृषभो वि राजसि॥१४९६

ओ३म् इममू षु त्वमस्माक सनिं गायत्रं नव्यासम्। अग्ने देवेषु प्र वोचः॥१४९७

ओ३म् विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ। सद्यो दाशुषे क्षरसि॥१४९८

ओ३म् आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु। शिक्षा वस्वो अन्तमस्य॥१४९९

ओ३म् अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। अह सूर्य इवाजनि॥१५००

ओ३म् अहं प्रत्नेन जन्मना गिर शुम्भामि कण्ववत्। येनेन्द्र शुष्ममिद्दधे॥१५०१

ओ३म् ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुरृषयो ये च तुष्टुवु। ममेद्वर्धस्व सुष्टुतः॥१५०२

ओ३म् अग्ने विश्वेभिरग्निभिर्जोषि ब्रह्म सहस्कृत। ये देवत्रा य आयुषु तेभिर्नो महया गिर॥१५०३

ओ३म् प्र स विश्वेभिरग्निभिरग्नि स यस्य वाजिन। तनये तोके अस्मदा सम्यङ्वाजै परीवृतः॥१५०४

ओ३म् त्वं नो अग्ने अग्निभिर्ब्रह्म यज्ञं च वर्धय। त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय॥१५०५

ओ३म् त्वे सोम प्रथमा वृक्तबर्हिषो महे वाजाय श्रवसे धियं दधुः। स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय॥१५०६

ओ३म् अभ्यभि हि श्रवसा ततर्दिथोत्सं न कं चिज्जनपानमक्षितम्। शर्याभिर्न भरमाणो गभस्त्योः॥१५०७

ओ३म् अजीजनो अमृत मर्त्याय अमृतस्य धर्मन्नमृतस्य चारुणः। सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्॥१५०८

ओ३म् एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु। प्र राधासि चोदयते महित्वना॥१५०९

ओ३म् उपो हरीणां पति राध पृञ्चन्तमब्रवम्। नून श्रुधि स्तुवतो अश्व्यस्य॥१५१०

ओ३म् न ह्या३ग पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्। न की राया नैवथा न भन्दना॥१५११

ओ३म् नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्। पतिं वो अघ्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि॥१५१२

ओ३म् देवो वो द्रविणोदा पूर्णां विवष्ट्वासिचम्। उद्वा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्वो देव ओहते॥१५१३

ओ३म् त होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वह्निं देवा अकृण्वत। दधाति रत्नं विधते सुवीर्यमग्निर्जनाय दाशुषे॥१५१४

ओ३म् अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्व्रतान्यादधु। उपोषु जातमार्यस्य वर्धनमग्निं नक्षन्तु नो गिर॥१५१५

ओ३म् यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चर्कृत्यानि कृण्वत। सहस्रसां मेधसाताविव त्मनाग्निं धीभिर्नमस्यत॥१५१६

ओ३म् प्र दैवोदासो अग्निर्देव इन्द्रो न मज्मना। अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि॥१५१७

ओ३म् अग्न आयूषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्॥१५१८

ओ३म् अग्निरृषि पवमान पाञ्चजन्यः पुरोहितः। तमीमहे महागयम्॥१५१९

ओ३म् अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्च सुवीर्यम्। दधद्रयिं मयि पोषम्॥१५२०

ओ३म् अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया। आ देवान्वक्षि यक्षि च॥१५२१

ओ३म् तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वर्दृशम्। देवा आ वीतये वह॥१५२२

ओ३म् वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्त समिधीमहि। अग्ने बृहन्तमध्वरे॥१५२३

ओ३म् अवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि। विश्वासु धीषु वन्द्य॥१५२४

ओ३म् आ नो अग्ने रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यम्। विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्॥१५२५

ओ३म् आ नो अग्ने सुचेतुना रयिं विश्वायुपोषसम्। मार्डीकं धेहि जीवसे॥१५२६

ओ३म् अग्नि हिन्वन्तु नो धिय सप्तिमाशुमिवाजिषु। तेन जेष्म धनंधनम्॥१५२७

ओ३म् यया गा आकरामहै सेनयाग्ने तवोत्या। तां नो हिन्व मघत्तये॥१५२८

ओ३म् आग्ने स्थूर रयिं भर पृथुं गोमन्तमश्विनम्। अङ्धि खं वर्तया पविम्॥१५२९

ओ३म् अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्य रोहयो दिवि। दधज्ज्योतिर्जनेभ्यः॥१५३०

ओ३म् अग्ने केतुर्विशामसि प्रेष्ठ श्रेष्ठ उपस्थसत्। बोधा स्तोत्रे वयो दधत्॥१५३१

ओ३म् अग्निर्मूर्धा दिव ककुत्पति पृथिव्या अयम्। अपा रेतासि जिन्वति॥१५३२

ओ३म् ईशिषे वार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वपतिः। स्तोता स्यां तव शर्मणि॥१५३३

ओ३म् उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते। तव ज्योतीष्यर्चय॥१५३४

ओ३म् कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्वध्वरः। को ह कस्मिन्नसि श्रित॥१५३५

ओ३म् त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रिय। सखा सखिभ्य ईड्य॥१५३६

ओ३म् यजा नो मित्रावरुणा यजा देवा ऋतं बृहत्। अग्ने यक्षि स्वं दमम्॥१५३७

ओ३म् ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमासि दर्शत। समग्निरिध्यते वृषा॥१५३८

ओ३म् वृषो अग्नि समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः। त हविष्मन्त ईडते॥१५३९

ओ३म् वृषणं त्वा वयं वृषन्वृषण समिधीमहि। अग्ने दीद्यतं बृहत्॥१५४०

ओ३म् उत्ते बृहन्तो अर्चय समिधानस्य दीदिवः। अग्ने शुक्रास ईरते॥१५४१

ओ३म् उप त्वा जुह्वो३मम घृताचीर्यन्तु हर्यत। अग्ने हव्या जुषस्व नः॥१५४२

ओ३म् मन्द्र होतारमृत्विजं चित्रभानुं विभावसुम्। अग्निमीडे स उ श्रवत्॥१५४३

ओ३म् पाहि नो अग्न एकया पाह्यू३त द्वितीयया। पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूर्जां पते पाहि चतसृभिर्वसो॥१५४४

ओ३म् पाहि विश्वस्माद्रक्षसो अराव्ण प्र स्म वाजेषु नोऽव। त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपिं नक्षामहे वृधे॥१५४५

ओ३म् इनो राजन्नरति समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुमा अदर्शि। चिकिद्वि भाति भासा बृहतासिक्नीमेति रुशतीमपाजन्॥१५४६

ओ३म् कृष्णां यदेनीमभि वर्पसाभूज्जनयन्योषां बृहत पितुर्जाम्। ऊर्ध्वं भानु सूर्यस्य स्तभायन्दिवो वसुभिररतिर्वि भाति॥१५४७

ओ३म् भद्रो भद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्। सुप्रकेतैर्द्युभिरग्निर्वितिष्ठन्रुशद्भिर्वर्णैरभि राममस्थात्॥१५४८

ओ३म् कया ते अग्ने अङ्गिर ऊर्जो नपादुपस्तुतिम्। वराय देव मन्यवे॥१५४९

ओ३म् दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो। कदु वोच इदं नम॥१५५०

ओ३म् अधा त्व हि नस्करो विश्वा अस्मभ्य सुक्षिती। वाजद्रविणसो गिर॥१५५१

ओ३म् अग्न आ याह्यग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे। आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बर्हिरासदे॥१५५२

ओ३म् अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अङ्गिर स्रुचश्चरन्त्यध्वरे। ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहेऽग्निं यज्ञेषु पूर्व्यम्॥१५५३

ओ३म् अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दर्शतम्। अच्छा यज्ञासो नमसा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमूतये॥१५५४

ओ३म् अग्नि सूनु सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्। द्विता यो भूदमृतो मर्त्येष्वा होता मन्द्रतमो विशि॥१५५५

ओ३म् अदाभ्यः पुरएता विशामग्निर्मानुषीणाम्। तूर्णी रथ सदा नव॥१५५६

ओ३म् अभि प्रयासि वाहसा दाश्वा अश्नोति मर्त्य। क्षयं पावकशोचिषः॥१५५७

ओ३म् साह्वान्विश्वा अभियुज क्रतुर्देवानाममृक्तः। अग्निस्तुविश्रवस्तमः॥१५५८

ओ३म् भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा राति सुभग भद्रो अध्वर। भद्रा उत प्रशस्तयः॥१५५९

ओ३म् भद्रं मन कृणुष्व वृत्रतूर्ये येना समत्सु सासहि। अव स्थिरा तनुहि भूरि शर्धतां वनेमा ते अभिष्टये॥१५६०

ओ३म् अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो। अस्मे देहि जातवेदो महि श्रव॥१५६१

ओ३म् स इधानो वसुष्कविरग्निरीडेन्यो गिरा। रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि॥१५६२

ओ३म् क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषस। स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति॥१५६३

ओ३म् विशोविशो वो अतिथिं वाजयन्त पुरुप्रियम्। अग्निं वो दुर्यं वच स्तुषे शूषस्य मन्मभिः॥१५६४

ओ३म् यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सर्पिरासुतिम्। प्रशसन्ति प्रशस्तिभिः॥१५६५

ओ३म् पन्यासं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता। हव्यान्यैरयद्दिवि॥१५६६

ओ३म् समिद्धमग्नि समिधा गिरा गृणे शुचिं पावकं पुरो अध्वरे ध्रुवम्। विप्र होतारं पुरुवारमद्रुहं कवि सुम्नैरीमहे जातवेदसम्॥१५६७

ओ३म् त्वां दूतमग्ने अमृतं युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्यम्। देवासश्च मर्त्तासश्च जागृविं विभुं विश्पतिं नमसा नि षेदिरे॥१५६८

ओ३म् विभूषन्नग्न उभया अनु व्रता दूतो देवाना रजसी समीयसे। यत्ते धीति सुमतिमावृणीमहेऽध स्म नस्त्रिवरूथः शिवो भव॥१५६९

ओ३म् उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीर्हविष्कृत। वायोरनीके अस्थिरन्॥१५७०

ओ३म् यस्य त्रिधात्ववृतं बर्हिस्तस्थावसन्दिनम्। आपश्चिन्नि दधा पदम्॥१५७१

ओ३म् पदं देवस्य मीढुषोऽनाधृष्टाभिरूतिभि। भद्रा सूर्य इवोपदृक्॥१५७२

ओ३म् अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायव। समीचीनास ऋभव समस्वरन्रुद्रा गृणन्त पूर्व्यम्॥१५७३

ओ३म् अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्यशवो मदे सुतस्य विष्णवि। अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा॥१५७४

ओ३म् प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितार। इन्द्राग्नी इष आ वृणे॥१५७५

ओ३म् इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्। साकमेकेन कर्मणा॥१५७६

ओ३म् इन्द्राग्नी अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतय। ऋतस्य पथ्या३ अनु॥१५७७

ओ३म् इन्द्राग्नी तविषाणी वा सधस्थानि प्रयासि च। युवोरप्तूर्य हितम्॥१५७८

ओ३म् शग्ध्यू३षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभि। भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि॥१५७९

ओ३म् पौरो अश्वस्य पुरुकृद्गवामस्युत्सो देव हिरण्यय। न किर्हि दानं परि मर्धिषत्वे यद्यद्यामि तदा भर॥१५८०

ओ३म् त्व ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये। उद्वावृषस्व मधवन्गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये॥१५८१

ओ३म् त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय महसे। आ पुरन्दरं चकृम विप्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽवसे॥१५८२

ओ३म् यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्। मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये॥१५८३

ओ३म् अश्व न गीर्भी रथ्य सुदानवो मर्मृज्यन्ते देवयव। उभे तोके तनये दस्म विश्पते पर्षि राधो मघोनाम्॥१५८४

ओ३म् इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युरा चके॥१५८५

ओ३म् कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्। कया स्तोतृभ्य आ भर॥१५८६

ओ३म् इन्द्रमिद्देवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे। इन्द्र समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये॥१५८७

ओ३म् इन्द्रो मह्ना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र सूर्यमरोचयत्। इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वनास इन्दवः॥१५८८

ओ३म् विश्वकर्मन्हविषा वावृधान स्वयं यजस्व तन्व३ स्वा हि ते। मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु॥१५८९

ओ३म् अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषासि तरति सयुग्वभि सूरो न सयुग्वभिः। धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरि। विश्वा यद्रूपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येभिरृक्वभिः॥१५९०

ओ३म् प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्स रश्मिभिर्यतते दर्शतो रथो दैव्यो दर्शतो रथ। अग्मन्नुक्थानि पौस्येन्द्रं जैत्राय हर्षयन्। वज्रश्च यद्भवथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता॥१५९१

ओ३म् त्व ह त्यत्पणीनां विदो वसु सं मातृभिर्मर्जयसि स्व आ दम ऋतस्य धीतिभिर्दमे। परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतय। त्रिधातुभिररुषीभिर्वयो दधे रोचमानो वयो दधे। १५९२

ओ३म् उत नो गोषणिं धियमश्वसां वाजसामुत। नृवत्कृणुह्यूतये॥१५९३

ओ३म् शशमानस्य वा नर स्वेदस्य सत्यशवसः। विदा कामस्य वेनतः॥१५९४

ओ३म् उप नः सूनवो गिर शृण्वन्त्वमृतस्य ये। सुमृडीका भवन्तु नः॥१५९५

ओ३म् प्र वां महि द्यवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे। शुची उप प्रशस्तये॥१५९६

ओ३म् पुनाने तन्वा मिथ स्वेन दक्षेण राजथः। ऊह्याथे सनादृतम्॥१५९७

ओ३म् मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्। परि यज्ञं नि षेदथुः॥१५९८

ओ३म् अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्। वचस्तच्चिन्न ओहसे॥१५९९

ओ३म् स्तोत्र राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते। विभूतिरस्तु सूनृता॥१६००

ओ३म् ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो। समन्येषु ब्रवावहै॥१६०१

ओ३म् गाव उप वदावटे महि यज्ञस्य रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया॥१६०२

ओ३म् अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु। अवटस्य विसर्जने॥१६०३

ओ३म् सिञ्चन्ति नमसावटमुच्चाचक्रं परिज्मानम्। नीचीनबारमक्षितम्॥१६०४

ओ३म् मा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव। महत्ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम तुर्वशं यदुम्॥१६०५

ओ३म् सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृष्ना न दानो अस्य रोषति। मध्वा संपृक्ताः सारघेण धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिब॥१६०६

ओ३म् इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम। पावकवर्णा शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत॥१६०७

ओ३म् अय सहस्रमृषिभि सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे। सत्य सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये॥१६०८

ओ३म् यस्यायं विश्व आर्यो दास शेवधिपा अरि। तिरश्चिदर्ये रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रयि॥१६०९

ओ३म् तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चतं विप्रासो अर्कमानृचुः। अस्मे रयि पप्रथे वृष्ण्य शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः॥१६१०

ओ३म् गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुत सुदक्ष धनिव। शुचिं च वर्णमधि गोषु धार्य॥१६११

ओ३म् स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः। सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव॥१६१२

ओ३म् सनेमि त्वमस्मदा अदेवं कं चिदत्रिणम्। साह्वा इन्दो परि बाधो अप द्वयुम्॥१६१३

ओ३म् अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतु रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते। सिन्धोरुऽच्छ्वासे पतयन्तमुक्षण हिरण्यपावा पशुमप्सु गृभ्णते॥१६१४

ओ३म् विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो अर्षति। अहिर्न जूर्णामति सर्पति त्वचमत्यो न क्रीडन्नसरद्वृषा हरि॥१६१५

ओ३म् अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्नां भुवनेष्वर्पितः। हरिर्घृतस्नु सुदृशीको अर्णवो ज्योतीरथः पवते राय ओक्य॥१६१६

ओ३म् विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वच। चनो घाः सहसा यहो॥१६१७

ओ३म् यच्चिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजामहे। त्वे इद्धूयते हवि॥१६१८

ओ३म् प्रियो नो अस्तु विश्पतिर्होता मन्द्रो वरेण्यः। प्रिया स्वग्नयो वयम्॥१६१९

ओ३म् इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः। अस्माकमस्तु केवलः ॥१६२०

ओ३म् स नो वृषन्नमुं चरु सत्रादावन्नपा वृधि। अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः॥१६२१

ओ३म् बृषा यूथेव वसगः कृष्टीरियर्त्योजसा। ईशानो अप्रतिष्कुतः॥१६२२

ओ३म् त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधासि चोदय। अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु न॥१६२३

ओ३म् पर्षि तोकं तनयं पर्तृभिष्ट्वमदब्धैरप्रयुत्वभिः। अग्ने हेडासि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि हरासि च॥१६२४

ओ३म् किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि। मा वर्पो अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः समिथे बभूथ॥१६२५

ओ३म् प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट हव्यमर्य शसामि वयुनानि विद्वान्। तं त्वा गृणामि तवसमतव्यान्क्षयन्तमस्य रजसः पराके॥१६२६

ओ३म् वषट् ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्। वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरि मे यूयं पात स्वस्तभि सदा नः॥१६२७

ओ३म् वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु। आ याहि सोमपीतये स्पार्हो देव नियुत्वता॥१६२८

ओ३म् इन्द्रश्च वायवेषा सोमानां पीतिमर्हथः। युवा हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्र्यक्॥१६२९

ओ३म् वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथ शवसस्पती। नियुत्वन्ता न ऊतय आ यात सोमपीतये॥१६३०

ओ३म् अध क्षपा परिष्कृतो वाजा अभि प्र गाहते। यदी विवस्वतो धियो हरि हिन्वन्ति यातवे॥१६३१

ओ३म् तमस्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपातमः। यं गाव आसभिर्दधु पुरा नूनं च सूरय॥१६३२

ओ३म् तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत। उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रतीः॥१६३३

ओ३म् अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमोभिः। सम्राजन्तमध्वराणाम्॥१६३४

ओ३म् स घा नः सूनु शवसा पृथुप्रगामा सुशेव। मीढ्वा अस्माकं बभूयात्॥१६३५

ओ३म् स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायो। पाहि सदमिद्विश्वायु॥१६३६

ओ३म् त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृध। अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यत॥१६३७

ओ३म् अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरा। विश्वास्ते स्पृध श्नथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्वसि॥१६३८

ओ३म् यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यद्भूमिं व्यवर्तयत्। चक्राण ओपशं दिवि॥१६३९

ओ३म् व्या३न्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना। इन्द्रो यदभिनद्वलम्॥१६४०

ओ३म् उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहा सती। अर्वाञ्चं नुनुदे वलम्॥१६४१

ओ३म् त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वायतम्। आ च्यावयस्यूतये॥१६४२

ओ३म् युध्म सन्तमनर्वाण सोमपामनपच्युतम्। नरमवार्यक्रतुम्॥१६४३

ओ३म् शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वा ऋचीषम। अवा न पार्ये धने॥१६४४

ओ३म् तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दक्षमुत क्रतुम्। वज्र शिशाति धिषणा वरेण्यम्॥१६४५

ओ३म् तव द्यौरिन्द्र पौस्यं पृथिवी वर्धति श्रव। त्वामाप पर्वतासश्च हिन्विरे॥१६४६

ओ३म् त्वां विष्णुर्बृहन्क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः। त्वा शर्धो मदत्यनु मारुतम्॥१६४७

ओ३म् नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टय। अमैरमित्रमर्दय॥१६४८

ओ३म् कुवित्सु नो गविष्टयेऽग्ने संवेषिषो रयिम्। उरुकृदुरु णस्कृधि॥१६४९

ओ३म् मा नो अग्ने महाधने परा वर्ग्भारभृद्यथा। संवर्ग स रयिं जय॥१६५०

ओ३म् समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टय। समुद्रायेव सिन्धवः॥१६५१

ओ३म् वि चिद्वृत्रस्य दोधत शिरो बिभेद वृष्णिना। वज्रेण शतपर्वणा॥१६५२

ओ३म् ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्त्तयत्। इन्द्रश्चर्मेव रोदसी॥१६५३

ओ३म् सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी॥१६५४

ओ३म् सरूप वृषन्ना गहीमौ भद्रौ धुर्यावभि। ताविमा उप सर्पतः॥१६५५

ओ३म् नीव शीर्षाणि मृढ्वं मध्य आपस्य तिष्ठति। शृङ्गेभिर्दशभिर्दिशन्॥१६५६

ओ३म् पन्यंपन्यमित्सोतार आ धावत मद्याय। सोमं वीराय शूराय॥१६५७

ओ३म् एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षत सखायम्। इन्द्रं गीर्भिर्गिर्वणसम्॥१६५८

ओ३म् पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्नारे अस्मत्। नि यमते शतमूतिः॥१६५९

ओ३म् आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः। न त्वामिन्द्राति रिच्यते॥१६६०

ओ३म् विव्यक्थ महिना वृषन्भक्ष सोमस्य जागृवे। य इन्द्र जठरेषु ते॥१६६१

ओ३म् अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्। अरं धामभ्य इन्दवः॥१६६२

ओ३म् जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय। स्तोम रुद्राय दृशीकम्॥१६६३

ओ३म् स नो महा अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्र। धिये वाजाय हिन्वतु॥१६६४

ओ३म् स रेवा इव विश्पतिर्दैव्य केतु शृणोतु नः। उक्थैरग्निर्बृहद्भानुः॥१६६५

ओ३म् तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने। शं यद्गवे न शाकिने॥१६६६

ओ३म् न घा वसुर्नि यमते दानं वाजस्य गोमतः। यत्सीमुपश्रवद्गिर॥१६६७

ओ३म् कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत्। शचीभिरप नो वरत्॥१६६८

ओ३म् इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समूढमस्य पासुले॥१६६९

ओ३म् त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। अतो धर्माणि धारयन्॥१६७०

ओ३म् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। इन्द्रस्य युज्य सखा॥१६७१

ओ३म् तद्विष्णो परमं पद सदा पश्यन्ति सूरय। दिवीव चक्षुराततम्॥१६७२

ओ३म् तद्विप्रासो विपन्युवो जागृवास समिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम्॥१६७३

ओ३म् अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे। पृथिव्या अधि सानवि॥१६७४

ओ३म् मो षु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्। आरात्ताद्व सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि॥१६७५

ओ३म् इमे हि ते ब्रह्मकृत सुते सचा मधौ न मक्ष आसते। इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः॥१६७६

ओ३म् अस्तावि मन्म पूर्व्यं ब्रह्मेन्द्राय वोचत। पूर्वीरृतस्य बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत॥१६७७

ओ३म् समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी समु सूर्यम्। स शुक्रास शुचय सं गवाशिर सोमा इन्द्रममन्दिषुः॥१६७८

ओ३म् इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे। नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे॥१६७९

ओ३म् त सखायः पुरूरुचं वयं यूयं च सूरय। अश्याम वाजगन्ध्य सनेम वाजपस्त्यम्॥१६८०

ओ३म् परि त्य हर्यत हरिं बभ्रुं पुनन्ति वारेण। यो देवान्विश्वाँ इत्परि मदेन सह गच्छति॥१६८१

ओ३म् कस्तमिन्द्र त्वावसो मर्त्यो दधर्षति। श्रद्धा इत्तेमघवन् पार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति॥१६८२

ओ३म् मघोन स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु। तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभिर्विश्वा तरेम दुरिता॥१६८३

ओ३म् एदु मधोर्मदिन्तर सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः। एवा हि वीर स्तवते सदावृधः॥१६८४

ओ३म् इन्द्र स्थातर्हरीणां न किष्टे पूर्व्यस्तुतिम्। उदानश शवसा न भन्दना॥१६८५

ओ३म् तं वो वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यव। अप्रायुभिर्यज्ञेभिर्वावृधेन्यम्॥१६८६

ओ३म् तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे। देवत्रा हव्यमूहिषे॥१६८७

ओ३म् विभूतरातिं विप्र चित्रशोचिषमग्निमीडिष्व यन्तुरम्। अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूर्व्यम्॥१६८८

ओ३म् आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया। जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरि सदो वनेषु दध्रिषे॥१६८९

ओ३म् स मामृजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीड्वान्त्सप्तिर्न वाजयु। अनुमाद्य पवमानो मनीषिभि सोमो विप्रेभिरृक्वभिः॥१६९०

ओ३म् वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिणम्। तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते॥१६९१

ओ३म् वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति। सेमं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया॥१६९२

ओ३म् इन्द्राग्नी रोचना दिव परि वाजेषु भूषथः। तद्वां चेति प्र वीर्यम्॥१६९३

ओ३म् इन्द्राग्नी अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतयः। ऋतस्य पथ्या अनु॥१६९४

ओ३म् इन्द्राग्नी तविषाणि वाम् सधस्थानि प्रयाँसि च। युवोरप्तूर्यं हितम्॥१६९५

ओ३म् क ईं वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे। अयं यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रयन्धसः॥१६९६

ओ३म् दाना मृगो न वारण पुरुत्रा चरथं दधे। न किष्ट्वा नि यमदा सुते गमो महाश्चरस्योजसा॥१६९७

ओ३म् य उग्र सन्ननिष्टृतः स्थिरो रणाय सस्कृतः। यदि स्तोतुर्मघवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्॥१६९८

ओ३म् पवमाना असृक्षत सोमा शुक्रास इन्दवः। अभि विश्वानि काव्या॥१६९९

ओ३म् पवमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसृक्षत। पृथिव्या अधि सानवि॥१७००

ओ३म् पवमानास आशव शुभ्रा असृग्रमिन्दवः। घ्नन्तो विश्वा अप द्विष॥१७०१

ओ३म् तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता। इन्द्राग्नी वाजसातमा॥१७०२

ओ३म् प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः। इन्द्राग्नी इष आ वृणे॥१७०३

ओ३म् इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्। साकमेकेन कर्मणा॥१७०४

ओ३म् उप त्वा रण्वसंदृशं प्रयस्वन्तः सहस्कृत। अग्ने ससृज्महे गिर॥१७०५

ओ३म् उप च्छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते वयम्। अग्ने हिरण्यसन्दृशः॥१७०६

ओ३म् य उग्र इव शर्यहा तिग्मशृङ्गो न वसगः। अग्ने पुरो रुरोजिथ॥१७०७

ओ३म् ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्। अजस्रं घर्ममीमहे॥१७०८

ओ३म् य इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्। ऋतूनुत्सृजते वशी॥१७०९

ओ३म् अग्नि प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य। सभ्राडेको विराजति॥१७१०

ओ३म् अग्नि प्रत्नेन जन्मना शुम्भानस्तन्वा३ स्वाम्। कविर्विप्रेण वावृधे॥१७११

ओ३म् ऊर्ज्जो नपातमा हुवेऽग्निं पावकशोचिषम्। अस्मिन्यज्ञे स्वध्वरे॥१७१२

ओ३म् स नो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा। देवैरा सत्सि बर्हिषि॥१७१३

ओ३म् उत्ते शुष्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः। नुदस्व या परिस्पृध॥१७१४

ओ३म् अया निजघ्निरोजसा रथसङ्गे धने हिते। स्तवा अबिभ्युषा हृदा॥१७१५

ओ३म् अस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूढ्या। रुज यस्त्वा पृतन्यति॥१७१६

ओ३म् त हिन्वन्ति मदच्युत हरिं नदीषु वाजिनम्। इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्॥१७१७

ओ३म् आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः। मा त्वा के चिन्नि येमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ता इहि॥१७१८

ओ३म् वृत्रखादो वल रुज पुरां दर्मो अपामज। स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो दृढा चिदारुज॥१७१९

ओ३म् गम्भीरा उदधीरिव क्रतुं पुष्यसि गा इव। प्र सुगोपा यवसं धेनवो यथा ह्रदं कुल्या इवाशत॥१७२०

ओ३म् यथा गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्। आपित्वे न प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब॥१७२१

ओ३म् मन्दन्तु त्वा मघवन्निन्द्रेन्दवो राधोदेयाय सुन्वते। आमुष्या सोममपिबश्चमू सुतं ज्येष्ठं तद्दधिषे सह॥१७२२

ओ३म् त्वमङ्ग प्र शुसिषो देव शविष्ठ मर्त्यम्। न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वच॥१७२३

ओ३म् मा ते राधासि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्कदा चना दभन्। विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ॥१७२४

ओ३म् प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसु। दिवो अदर्शि दुहिता॥१७२५

ओ३म् अश्वेव चित्रारुषी माता गवामृतावरी। सखा भूदश्विनोरुषा॥१७२६

ओ३म् उत सखास्यश्विनोरुत माता गवामसि। उतोषो वस्व ईशिषे॥१७२७

ओ३म् एषो उषा अपूर्व्य व्युच्छति प्रिया दिव। स्तुषे वामश्विना बृहत्॥१७२८

ओ३म् या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्। धिया देवा वसुविदा॥१७२९

ओ३म् वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि। यद्वा रथो विभिष्पतात्॥१७३०

ओ३म् उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति। येन तोकं च तनयं च धामहे॥१७३१

ओ३म् उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि। रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतावति॥१७३२

ओ३म् युङ्क्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वा अद्यारुणा उषः। अथा नो विश्वा सौभगान्या वह॥१७३३

ओ३म् अश्विना वर्तिरस्मदा गोमद्दस्रा हिरण्यवत्। अर्वाग्रथ समनसा नि यच्छतम्॥१७३४

ओ३म् एह देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवर्त्तनी। उषर्बुधो वहन्तु सोमपीतये॥१७३५

ओ३म् यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथु। आ न ऊर्जं वहतमश्विना युवम्॥१७३६

ओ३म् अग्निं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनव। अस्तमर्वन्त आशवोस्तं नित्यासो वाजिन इष स्तोतृभ्य आ भर॥१७३७

ओ३म् अग्निर्हि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः। अग्नी राये स्वाभुव स प्रीतो याति वार्यमिष स्तोतृभ्य आ भर॥१७३८

ओ३म् सो अग्निर्यो वसुर्गृणे सं यमायन्ति धेनव। समर्वन्तो रघुद्रुव स सुजातास सूरय इष स्तोतृभ्य आ भर॥१७३९

ओ३म् महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती। यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते॥१७४०

ओ३म् या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितर्दिवः। सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते॥१७४१

ओ३म् सा नो अद्याभरद्वसुर्व्युच्छा दुहितर्दिवः। यो व्यौच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि याय्ये सुजाते अश्वसूनृते॥१७४२

ओ३म् प्रति प्रियतम रथं वृशणं वसुवाहनम्। स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम श्रुत हवम्॥१७४३

ओ३म् अत्यायातमश्विना तिरो विश्वा अह सना। दस्रा हिरण्यवर्त्तनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रुत हवम्॥१७४४

ओ३म् आ नो रत्नानि बिभ्रतावश्विना गच्छतं युवम्। रुद्रा हिरण्यवर्त्तनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम श्रुत हवम्॥१७४५

ओ३म् अबोध्यग्नि समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्। यह्वा इव प्र वयामुज्जिहाना प्र भानव सस्रते नाकमच्छ॥१७४६

ओ३म् अबोधि होता यजथाय देवानूर्ध्वो अग्नि सुमना प्रातरस्थात्। समिद्धस्य रुशददर्शि पाजो महान्देवस्तमसो निरमोचि॥१७४७

ओ३म् यदीं गणस्य रशनामजीग शुचिरङ्क्ते शुचिभिर्गोभिरग्नि। आद्दक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानामूर्ध्वो अधयज्जुहूभि॥१७४८

ओ३म् इद श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्र प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा। यथा प्रसूता सवितु सवायैवा रात्र्युषसे योनिमारैक्॥१७४९

ओ३म् रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादारैगु कृष्णा सदनान्यस्याः। समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वर्णं चरत आमिनाने॥१७५०

ओ३म् समानो अध्वा स्वस्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे। न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे॥१७५१

ओ३म् आ भात्यग्निरुषसामनीकमुद्विप्राणां देवया वाचो अस्थुः। अर्वाञ्चा नून रथ्येह यातं पीपिवासमश्विना घर्ममच्छ॥१७५२

ओ३म् न सस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्विनोपस्तुतेह। दिवाभिपित्वेऽवसागमिष्ठा प्रत्यवर्त्तिं दाशुषे शम्भविष्ठा॥१७५३

ओ३म् उता यात संगवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य। दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान॥१७५४

ओ३म् एता उ त्या उषस केतुमक्रत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते। निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णव प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातर॥१७५५

ओ३म् उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत। अक्रन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयुः॥१७५६

ओ३म् अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभि समानेन योजनेना परावत। इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते॥१७५७

ओ३म् अबोध्यग्निर्ज्म उदेति सूर्यो व्यू३षाश्चन्द्रा मह्यावो अर्चिषा। आयुक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासावीद्देव सविता जगत्पृथक्॥१७५८

ओ३म् यद्युञ्जाथे वृषणमश्विना रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्। अस्माकं ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं वयं धना शूरसाता भजेमहि॥१७५९

ओ३म् अर्वाङ्त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोर्यातु सुष्टुतः। त्रिवन्धुरो मघवा विश्वसौभग शं न आ वक्षद्द्विपदे चतुष्पदे॥१७६०

ओ३म् प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टय। अच्छा वाज सहस्रिणम्॥१७६१

ओ३म् अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्षति। हरिस्तुञ्जान आयुधा॥१७६२

ओ३म् स मर्मृजान आयुभिरिभो राजेव सुव्रत। श्येनो न वसु षीदति॥१७६३

ओ३म् स नो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधि। पुनान इन्दवा भर॥१७६४

ओ३म् प्रास्य धारा अक्षरन्वृष्ण सुतस्यौजसा। देवा अनु प्रभूषतः॥१७६५

ओ३म् सप्तिं मृजन्ति वेधसो गृणन्त कारवो गिरा। ज्योतिर्जज्ञानमुक्थ्यम्॥१७६६

ओ३म् सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो। वर्धा समुद्रमुक्थ्यम्॥१७६७

ओ३म् एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे॥१७६८

ओ३म् त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयत॥१७६९

ओ३म् वि स्रुतयो यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः॥१७७०

ओ३म् आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्त्तयामसि। तुविकूर्मिमृतीषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्॥१७७१

ओ३म् तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते। आ पप्राथ महित्वना॥१७७२

ओ३म् यस्य ते महिना मह परि ज्मायन्तमीयतु। हस्ता वज्र हिरण्ययम्॥१७७३

ओ३म् आ यः पुरं नार्मिणीमदीदेदत्य कविर्नभन्यो३ नार्व। सूरो न रुरुक्वाञ्छतात्मा॥१७७४

ओ३म् अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजासि शुशुचानो अस्थात्। होता यजिष्ठो अपा सधस्थे॥१७७५

ओ३म् अय स होता यो द्विजन्मा विश्वा दधे वार्याणि श्रवस्या। मर्तो यो अस्मै सुतुको ददाश॥१७७६

ओ३म् अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमै क्रतुं न भद्र हृदिस्पृषम्। ऋध्यामा त ओहै॥१७७७

ओ३म् अधा ह्यग्ने क्रतोर्भद्रस्य दक्षस्य साधो। रथीरृतस्य बृहतो बभूथ॥१७७८

ओ३म् एभिर्नो अर्कैर्भवा नो अर्वाङ्क्स्वा३र्ण ज्योति। अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकैः॥१७७९

ओ३म् अग्ने विवस्वदुषसश्चित्र राधो अमर्त्य। आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवा उषर्बुध॥१७८०

ओ३म् जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रथीरध्वराणाम्। सजूरश्विभ्यामुषसा सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो बृहत्॥१७८१

ओ३म् विधुं दद्राण समने बहूनां युवान सन्तं पलितो जगार। देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान॥१७८२

ओ३म् शाक्मना शाको अरुण सुपर्ण आ यो मह शूर सनादनीडः। यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता॥१७८३

ओ३म् ऐभिर्ददे वृष्ण्या पौस्यानि येभिरौक्षद्वृत्रहत्याय वज्री। ये कर्मणः क्रियमाणस्य मह्न ऋते कर्ममुदजायन्त देवा॥१७८४

ओ३म् अस्ति सोमो अय सुत पिबन्त्यस्य मरुत। उत स्वराजो अश्विना॥१७८५

ओ३म् पिबन्ति मित्रो अर्यमा तना पूतस्य वरुणः। त्रिषधस्थस्य जावतः॥१७८६

ओ३म् उतो न्वस्य जोषमा इन्द्र सुतस्य गोमतः। प्रातर्होतेव मत्सति॥१७८७

ओ३म् बण्महा असि सूर्य बडादित्य महा असि। महस्ते सतो महिमा पनिष्तम मह्ना देव महा असि॥१७८८

ओ३म् बट् सूर्य श्रवसा महा असि सत्रा देव महा असि। मह्ना देवानामसुर्य पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्॥१७८९

ओ३म् उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उप नो हरिभिः सुतम्॥१७९०

ओ३म् द्विता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्र शतक्रतुः। उप नो हरिभिः सुतम्॥१७९१

ओ३म् त्व हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि। उप नो हरिभिः सुतम्॥१७९२

ओ३म् प्र वो महे महेवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्। विश पूर्वी प्र चर चर्षणिप्रा॥१७९३

ओ३म् उरुव्यचसे महिने सुवृक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्रा। तस्य व्रतानि न मिनन्ति धीरा॥१७९४

ओ३म् इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्यै। हर्यश्वाय बर्हया समापीन्॥१७९५

ओ३म् यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय। स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय रसिषम्॥१७९६

ओ३म् शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे। न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता च न॥१७९७

ओ३म् श्रुधी हवं विपिपानस्याद्रेर्बोधा विप्रस्यार्चतो मनीषाम्। कृष्वा दुवास्यन्तमा सचेमा॥१७९८

ओ३म् न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिमसुर्यस्य विद्वान्। सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि॥१७९९

ओ३म् भूरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते त्वामित्। मारे अस्मन्मघवञ्ज्योक्क॥१८००

ओ३म् प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्चत। अभीके चिदु लोककृत्सङ्गे समत्सु वृत्रहा। अस्माकं बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु॥१८०१

ओ३म् त्व सिन्धूरवासृजोऽधराचो अहन्नहिम्। अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वार्यम्। तं त्वा परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु॥१८०२

ओ३म् वि षु विश्वा अरातयोऽर्यो नशन्त नो धिय। अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघासति। या ते रातिर्ददिवसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु॥१८०३

ओ३म् रेवा इद्रेवत स्तोता स्यात्त्वावतो मघोन। प्रेदु हरिवः सुतस्य॥१८०४

ओ३म् उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत। न गायत्रं गीयमानम्॥१८०५

ओ३म् मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धते परा दाः। शिक्षा शचीव शचीभिः॥१८०६

ओ३म् एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्। दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो॥१८०७

ओ३म् अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते वृक। दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो॥१८०८

ओ३म् आ त्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेण वक्षतु। दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो॥१८०९

ओ३म् पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः॥१८१०

ओ३म् ते सुतासो विपश्चित शुक्रा वायुमसृक्षत॥१८११

ओ३म् असृग्रं देववीतये वाजयन्तो रथा इव॥१८१२

ओ३म् अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसो सूनु सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्। य ऊर्ध्वरो स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिष॥१८१३

ओ३म् यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र मन्मभिर्विप्रेभिः शुक्र मन्मभिः। परिज्मानमिव द्या होतारं चर्षणीनाम्। शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विश प्रावन्तु जूतये विश॥१८१४

ओ३म् स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो भवति द्रुहन्तरः परशुर्न द्रुहन्तर। वीडु चिद्यस्य समृतौ श्रुवद्वनेव यत्स्थिरम्। निष्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते॥१८१५

ओ३म् अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो। बृहद्भानो शवसा वाजमुक्थ्य३ दधासि दाशुषे कवे॥१८१६

ओ३म् पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना। पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि पृणक्षि रोदसी उभे॥१८१७

ओ३म् ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिभिर्हित। त्वे इष सं दधुर्भूरिवर्पसश्चित्रोतयो वामजाताः॥१८१८

ओ३म् इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य। स दर्शतस्य वपुषो वि राजसि पृणक्षि दर्शतं क्रतुम्॥१८१९

ओ३म् इष्कर्त्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्त राधसो मह। रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसि रयिम्॥१८२०

ओ३म् ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्नि सुम्नाय दधिरे पुरो जना। श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा युगा॥१८२१

ओ३म् प्र सो अग्ने तवोतिभि सुविराभिस्तरति वाजकर्मभिः। यस्य त्व सख्यमाविथ॥१८२२

ओ३म् तव द्रप्सो नीलवान्वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे। त्वं महीनामुषसामसि प्रिय क्षपो वस्तुषु राजसि॥१८२३

ओ३म् तमोषधीर्दधिरे गर्भमृत्वियं तमापो अग्निं जनयन्त मातर। तमित्समानं वनिनश्च वीरुधोऽन्तर्वतीश्च सुवते च विश्वहा॥१८२४

ओ३म् अग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति। महिषीव वि जायते॥१८२५

ओ३म् यो जागार तमृच कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति। यो जागार तमय सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः॥१८२६

ओ३म् अग्निर्जागार तमृच कामयन्तेग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति। अग्निर्जागार तमय सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः॥१८२७

ओ३म् नम सखिभ्य पूर्वसद्भ्यो नम साकन्निषेभ्य। युञ्जे वाच शतपदीम्॥१८२८

ओ३म् युञ्जे वाच शतपदीं गाये सहस्रवर्त्तनि। गायत्रं त्रैष्टुभं जगत्॥१८२९

ओ३म् गायत्रं त्रैष्टुभं जगद्विश्वा रूपाणि सम्भृता। देवा ओकासि चक्रिरे॥१८३०

ओ३म् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निरिन्द्रो ज्योतिर्ज्योतिरिन्द्र। सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य॥१८३१

ओ३म् पुनरूर्जा नि वर्तस्व पुनरग्न इषायुषा। पुनर्नः पाह्यहसः॥१८३२

ओ३म् सह रय्या नि वर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया। विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि॥१८३३

ओ३म् यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्। स्तोता मे गोसखा स्यात्॥१८३४

ओ३म् शिक्षेयमस्मै दित्सेय शचीपते मनीषिणे। यदहं गोपति स्याम्॥१८३५

ओ३म् धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते। गामश्वं पिप्युषी दुहे॥१८३६

ओ३म् आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे॥१८३७

ओ३म् यो व शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न। उशतीरिव मातर॥१८३८

ओ३म् तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च नः॥१८३९

ओ३म् वात आ वातु भेषज शम्भु मयोभु नो हृदे। प्र न आयूषि तारिषत्॥१८४०

ओ३म् उत वात पितासि न उत भ्रातोत न सखा। स नो जीवातवे कृधि॥१८४१

ओ३म् यददो वात ते गृहे३ऽमृतं निहितं गुहा। तस्यो नो देहि जीवसे॥१८४२

ओ३म् अभि वाजी विश्वरूपो जनित्र हिरण्ययं बिभ्रदत्क सुपर्ण। सूर्यस्य भानुमृतुथा वसान परि स्वयं मेधमृज्रो जजान॥१८४३

ओ३म् अप्सु रेत शिश्रिये विश्वरूपं तेज पृथिव्यामधि यत्सम्बभूव। अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमान कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेत॥१८४४

ओ३म् अय सहस्रा परि युक्ता वसान सूर्यस्य भानुं यज्ञो दाधार। सहस्रदा शतदा भूरिदावा धर्त्ता दिवो भुवनस्य विश्पति॥१८४५

ओ३म् नाके सुपर्णमुप यत्पतन्त हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा। हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्॥१८४६

ओ३म् ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात्प्रत्यङ्चित्रा बिभ्रदस्यायुधानि। वसानो अत्क सुरभिं दृशे क स्वा३र्ण नाम जनत प्रियाणि॥१८४७

ओ३म् द्रप्स समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्गृध्रस्य चक्षसा विधर्मन्। भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि॥१८४८

ओ३म् आशु शिशानो वृषभो न भीमो घनाघन क्षोभणश्चर्षणीनाम्। सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीर शत सेना अजयत्साकमिन्द्र॥१८४९

ओ३म् सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना। तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा॥१८५०

ओ३म् स इषुहस्तै स निषङ्गिभिर्वशी सस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन। स सृष्टजित्सोमपा बाहुशर्ध्यू३ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता॥१८५१

ओ३म् बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रा अपबाधमानः। प्रभञ्जन्सेना प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्॥१८५२

ओ३म् बलविज्ञाय स्थविर प्रवीर सहस्वान्वाजी सहमान उग्र। अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्॥१८५३

ओ३म् गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा। इम सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्र सखायो अनु स रभध्वम्॥१८५४

ओ३म् अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीर शतमन्युरिन्द्र। दुश्च्यवन पृतनाषाडयुध्यो३ऽस्माक सेना अवतु प्र युत्सु॥१८५५

ओ३म् इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञ पुर एतु सोम। देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्॥१८५६

ओ३म् इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुता शर्ध उग्रम्। महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्॥१८५७

ओ३म् उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मनासि। उद्वृत्रहन्वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषा॥१८५८

ओ३म् अस्माकमिन्द्र समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु। अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मा उ देवा अवता हवेषु॥१८५९

ओ३म् असौ या सेना मरुत परेषामभ्येति न ओजसा स्पर्धमाना। तां गूहत तमसापव्रतेन यथैतेषामन्यो अन्यं न जानात्॥१८६०

ओ३म् अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि। अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्॥१८६१

ओ३म् प्रेता जयता नर इन्द्रो व शर्म यच्छतु। उग्रा व सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासथ॥१८६२

ओ३म् अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसशिते। गच्छामित्रान्प्र पद्यस्व मामीषां कं च नोच्छिषः॥१८६३

ओ३म् कङ्का सुपर्णा अनु यन्त्वेनान्गृध्राणामन्नमसावस्तु सेना। मैषां मोच्यघहारश्च नेन्द्र वयास्येनाननुसंयन्तु सर्वान्॥१८६४

ओ३म् अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रुयतीमभि। उभौ तामिन्द्र वृत्रहन्नग्निश्च दहतं प्रति॥१८६५

ओ३म् यत्र बाणा सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव। तत्रा नो ब्रह्मणस्पतिरदिति शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु॥१८६६

ओ३म् वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज। वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः॥१८६७

ओ३म् वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यत। यो अस्मा अभिदासत्यधरं गमया तम॥१८६८

ओ३म् इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ युवानावनाधृष्यौ सुप्रतीकावसह्यौ। तौ युञ्जीत प्रथमौ योग आगते याभ्यां जितमसुराणा सहो महत्॥१८६९

ओ३म् मर्माणि ते वर्मणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्। उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु॥१८७०

ओ३म् अन्धा अमित्रा भवताशीर्षाणोऽहय इव। तेषां वो अग्निनुन्नानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम्॥१८७१

ओ३म् यो न स्वोऽरणो यश्च निष्ट्यो जिघासति। देवास्त सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तर शर्म वर्म ममान्तरम्॥१८७२

ओ३म् मृगो न भीम कुचरो गिरिष्ठा परावत आ जगन्था परस्याः। सृक सशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रूं ताढि वि मृधो नुदस्व॥१८७३

ओ३म् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायु॥१८७४

ओ३म् स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ॐ स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥१८७५

॥इत्युत्तरार्चिकः॥

॥इति सामवेदसंहिता समाप्ता॥

१४ सितम्बर सन् १९४२, में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के, ग्राम खुर्रमपुर सलेमाबाद मे एक विशेष बालक का जन्म हुआ। बालक जन्म से ही एक विलक्षणता से युक्त था और विलक्षणता यह कि जब भी यह बालक सीधा, शवासन की मुद्रा में, कुछ अन्तराल लेट जाता या लिटा दिया जाता, तो उसकी गर्दन दायें बायें हिलने लगती, कुछ मन्त्रोच्चारण होता और उसके उपरान्त सृष्टि के आदि काल से वर्तमान के काल तक के विभिन्न कालों के स्वयं और विभिन्न ऋषि-मुनियों के चिन्तन और घटनाओं पर आधारित ४५ मिनट तक एक दिव्य प्रवचन का प्रसारण होता। बाल्यावस्था होने के कारण, प्रारम्भ में आवाज अस्पष्ट होती और जैसे-जैसे आयु बढने लगी वैसे ही आवाज और विषय दोनो स्पष्ट होने लगे। पर एक अपठित ग्रामीण बालक के मुख से ऐसे दिव्य प्रवचन सुनकर जन मानस आश्चर्य करने लगा, बालक की ऐसी दिव्य अवस्था और प्रवचनों की गूढता के विषय मे कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नही था।

इस स्थिति का स्पष्टीकरण भी दिव्यात्मा के प्रवचनो से ही हुआ। कि यह आत्मा सृष्टि के आदिकाल से ही विभिन्न कालों मे शृंगी ऋषि की उपाधि से विभूषित और सतयुग के काल में आदि ब्रह्मा के शाप के कारण इस युग मे जन्म लेने का कारण बनी। इस जन्म में अपठित रहने की स्थिति में जैसे ही यह शरीर श्वासन की मुद्रा में आता तो कुछ अन्तराल बाद स्वतः ही योग समाधि की स्थिति बन जाती। जहां इस दिव्यात्मा का पूर्व जन्मों का ज्ञान उदबुद्ध हो जाता और अन्तरिक्ष में उपस्थित सूक्ष्म शरीर धारी दिव्यात्माओं के समक्ष एक सत्संग सदृश्य स्थिति बन जाती जिसमें इस महान आत्मा का सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के लिए प्रवचन होता। जिसमें इस आत्मा के पूर्व जन्मों के शिष्य महर्षि लोमश मुनि पूज्य महानन्द के प्रवचन भी होते। क्योंकि इस दिव्यात्मा का स्थूल शरीर यहां मृत्यु लोक में स्थित होने के कारण वहां सत्संग में दिया जाने वाला दिव्य प्रवचन इस शरीर के माध्यम से यहाँ उपस्थित जन मानस को भी सुनाई देते। इन प्रवचनों मे ईश्वरीय सृष्टि का अद्भुत रहस्य समाया हुआ है, ब्रह्माण्ड की विशालता सृष्टि का उद्देश्य, पूर्व कालों में विज्ञान की विशालता का दिग्दर्शन वैदिक संस्कृति का उज्ज्वलतम स्वरुप आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का स्वरूप विभिन्न कालो, का आंखो देखा सदृश्य वर्णन भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन की दिव्यता का साक्षात दर्शन, क्या कुछ दिव्य नहीं है इन प्रवचनों मे, ये किसी भी मनुष्य को, समाज को और राष्ट्र को उच्च कोटि का जीवन जीने का कारण पैदा करने का सामर्थ्य रखते है।

पूज्यपाद गुरुदेव की २० वर्ष की अवस्था तक ये प्रवचन ऐसे ही जनमानस को आश्चर्यचकित और उनका मार्गदर्शन करते रहे। परन्तु कुछ प्रबुद्ध महानुभावों ने इन प्रवचनों की इस अमूल्य निधि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सन् १९६२ से (टेप रिकार्ड) संरक्षित करने का निश्चय किया, यह क्रम पूज्यपाद गुरुदेव के महा प्रयाण सन् १९९२ तक किया।

इस अन्तराल पूज्यपाद गुरुदेव के १५०० प्रवचन, रिकार्ड किये गये। जिनको धीरे-धीरे पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। जिसको जीवन में धारण करने के लिए और परमात्मा की अनुपम कृपा के प्रसारण के लिए प्रत्येक वैदिक धर्मी को प्रयास करना चाहिए। जिससे हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकें और वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति से निहित यह महान ज्ञान जनमानस मे प्रसारित हो सकें।

**"शृङ्गी ऋषि वेद विज्ञान प्रतिष्ठान" की त्रैमासिक पत्रिका "शृङ्गी ऋषि ज्ञान प्रवाहिका" अवश्य पढ़े और पढ़ायें।**

**403/1, डी 6, सैक्टर 6, रोहिणी, दिल्ली-110085, दूरभाष: 011-27040587**

**Webside : www.shringirishi.org, E-mail: shringirishi.vani@gmail.com**