## योगसूत्र में कर्म की अवधारणा

डॉ. राम किशोर
सहायक आचार्य (योग) स्कूल ऑफ हेत्थ साइंसेज, छت्रणति शाहू ची मह्नराज, विश्वविद्यालय, कानपुर

# योगसूत्र में कर्म के भेद 

कमश़ुलक्टा रोशिन स्त्रविधिभित रेषाम योगसूत्र 4.71
कर्म अशुक्ल अकृष्णं योगिनः त्रिविधि: इतरेषाम्।



## ततस्ताद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्

योगसूत्र 4.8

तत् तद् विपाकानुगुणाम् एव अभिव्यक्तिः वासनानाम्



1. शृतिति मान फलाली



 बेल दी बत्बती हैं।


## धन्यवाद

Thanks

