धीरजरामचंद्र
पादरायण-ध्याससम्बन्ध

अलंकृतमाण्यनिर्णयः

मायापूर्ण धीरज, रामलालमुनि निवार्धिति सर्व
धीरज एक धीर रामलल मित्रमूलूकत्वरूप
प्रणीत माण्यसाधनः

धीरजमानन्ददुरीविरिचितः

काशी
धीरभाष्यादिवास्त्रम अनुशिष्टः
संवत् २००० मासाम्ब १८९५
प्रकाश्य १९४२ः