### Shashwat Dharm 1991 05 Varsh 38 Ank 12

<table>
<thead>
<tr>
<th>Folder No.</th>
<th>551456</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Granth Name</td>
<td>Shashwat Dharm 1991 05 Varsh 38 Ank 12</td>
</tr>
<tr>
<td>Author</td>
<td>J K Sanghvi</td>
</tr>
<tr>
<td>Publisher</td>
<td>Shashwat Dharm Prakashan</td>
</tr>
<tr>
<td>Edition</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Year</td>
<td>1991</td>
</tr>
<tr>
<td>Pages</td>
<td>52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### शाश्वत धर्म १९९१ ०५ वर्ष ३८ अंक १२

<table>
<thead>
<tr>
<th>फोल्डर नं.</th>
<th>551456</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ग्रन्थ</td>
<td>शाश्वत धर्म १९९१ ०५ वर्ष ३८ अंक १२</td>
</tr>
<tr>
<td>लेखक</td>
<td>धर्मचन्द जैन, शांतिलाल सुराणा</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रकाशक</td>
<td>शाश्वत धर्म प्रकाशन</td>
</tr>
<tr>
<td>आवृति</td>
<td>१</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रकाशन वर्ष</td>
<td>१९९१</td>
</tr>
<tr>
<td>पृष्ठ</td>
<td>५२</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### मुख्य टाइटल
- अपनी बात---------------------------------------------- ३
- डायरी के पृष्ठ---------------------------------------- ५
- अक्षय तृतीया कथा------------------------------------ ७
- साधना कब और कहाँ---------------------------------- १३
- षट द्रव्य एक चिन्तन---------------------------------- १७
- पुण्यस्थल श्रुंजय का ऐतिहासिक स्वरूप----------------- २५