<table>
<thead>
<tr>
<th>लेखक</th>
<th>जे. के. संघवी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>प्रकाशक</td>
<td>शाश्वत धर्म प्रकाशन</td>
</tr>
<tr>
<td>आवृति</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रकाशन वर्ष</td>
<td>1992</td>
</tr>
<tr>
<td>पृष्ठ</td>
<td>52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>मुख्य टाइटल</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>सम्पादकीय----------------------------------------------- 3</td>
</tr>
<tr>
<td>निती द्वय शिश्ना पच्चीसी--------------------------------- 5</td>
</tr>
<tr>
<td>राजेन्द्र वचनार्थ------------------------------------------- 12</td>
</tr>
<tr>
<td>श्रीमद्दुर्गदेव की आत्मसाधना----------------------------- 13</td>
</tr>
<tr>
<td>जीवन गाथा--------------------------------------------- 17</td>
</tr>
<tr>
<td>सजकर समकित का शृंगार------------------------------- 19</td>
</tr>
<tr>
<td>क्या आप जानते हैं कि----------------------------------- 24</td>
</tr>
<tr>
<td>पशु और पशुवंतरण------------------------------------- 28</td>
</tr>
<tr>
<td>अजन्मा बालक नी नाँघ पोथी----------------------------- 45</td>
</tr>
<tr>
<td>सुनन्दा-------------------------------------------------- 46</td>
</tr>
</tbody>
</table>