हर हर शक्र
जय जय शक्र

ॐ

ौी-शक्रभगवादाचाय-परम्परागत-मूलाभाय-सर्वेज्ञपीठ-श्री-काशी-
कामकोटि-पीठ-श्रीमठ-संस्थानम्

॥ श्रीमत-शक्ररभगवत्पादाचार्य-लघु-पूजा-पद्धति: ॥

(आचार्य)
[विनेश्ठरपूजां कृत्वा।]

शुक्मानबरपरं विष्णुं शचिरि:ं चतुर्णम्।
प्रसन्नवदनं भ्यापेतं सर्वविज्ञप्पशान्त्ये॥

प्राणं आयम। अष्टग: + भूभुव: सुवरोम्।
(अप उपस्मृय, पुष्पाक्षतानु गृहीत्वा)

ममोपातसमसत्तत्तविरतक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्य: शुभे शोभने मुहूर्तं अथ वश्यन्: द्वितीयपरार्थां शेषतवराहकल्ये वैवस्तवमन्त्ये अध्याविशिष्टतिमें कल्बुलये प्रधमः पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतमुळे भ्रमस्वति दशक: पार्थुन्न असिन्न वर्तमाने व्यावहारिकाण: प्रभवादीनां पत्रा: संवत्सराणां मध्ये + शुभेत्य: श्रीपरमेश्वरप्रीत्यः

उत्तरायान-नक्षत्रे धनुर्ग: जातानां श्रीमत-शक्रर-बिज्ञेन्द्र-सरस्वती-संयमीन्द्राणां असमत-जगद्गुरुणां तत्त्वांश्याणां सर्वाणां महाजननानां आरोग्य-प्राप्त्यांमु तवत्त्वक्षेत्राणां सर्वाणां ज्ञानवेगाप्यसिद्धां श्रीमत-शक्ररभगवत्पाद-प्रीत्यथम् श्री शक्रर-जयन्ती-महोत्सवे यथाशक्ति-भ्यान-आवाहनादि-पोषणपचारे: श्रीमत-शक्ररभगवत्पादाचार्य-पूजां करिष्ये। तद्न्तथ: कलशपूजा: च करिष्ये। [कलशपूजां कृत्वा।]
प्रधान-पूजा

श्रुतिसमृतिपुराणानाम् आत्म्यं करुणालयम्।
नमामि भगवत्यादशकुष्ठरे लोकशकुष्ठरे॥

श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन् ध्यायामिः।

अहानन्तरकःपरितां-आत्मवियोगश्रेयसः।
चारूः लोकान् भवद्विशिष्य-तापपांच्चार्यानाय।
मुनि यो इति वटविद्यामृतमृतमृतस्य निष्ठि निष्ठि
शम्भोमूर्तिश्रद्धार्थि भुवने शकुष्ठराचार्यरूपाः॥

श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन् आवाहायामी।
श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन्यो नमः, आसनं समपर्यामि।
श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन्यो नमः, स्वागतं व्याहायामी।
श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन्यो नमः, वार्ता समपर्यामि।
श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन्यो नमः, अध्यां समपर्यामि।
श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन्यो नमः, आचमनीं समपर्यामि।
श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन्यो नमः, महुपकः समपर्यामि।
श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन्यो नमः, रःपयामि।
शानन्तरसमृ आचमनीं समपर्यामि।
श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन्यो नमः, वश्यर्थमृ अक्षतानु समपर्यामि।
श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन्यो नमः, यहोपवितं समपर्यामि।
श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन्यो नमः, भस्मोदलनन्युद्दाशकान्त च समपर्यामि।
श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन्यो नमः, दिच्वरामिलगण्यान् धारायामि।
गन्धर्षोपरिहरिद्राकुष्ठमं समपर्यामि।
श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्यवन्यो नमः, अक्षतानु समपर्यामि।
पुष्ये: पूजयामि।

॥ श्रीमत-शकुष्ठरभगवत्यादाचार्य-चुतुर्विश्वाति-नामावलिः ॥

३० अष्ठर्षचतुर्विद्वन्ते नमः
३० द्वादशशीवान्यं श्रिविद्वन्ते नमः
३० सर्वस्वत्वार्थामतबृहस्पति नमः
३० प्रस्थानमन्त्रयायामस्य कृं नमः
३० पवनपादादिस्वच्छग्राम्य नमः

३० पाषण्डव्यावास्तकारान्य नमः
३० अथित्यथापनाचार्यवन्यः नमः
३० ठेटादिविप्रेक्षेरिणे नमः
३० व्याससनन्दितस्ब्रह्मान्यः नमः
३० वादनिर्जितमण्डनाय नमः
<table>
<thead>
<tr>
<th>संख्या</th>
<th>श्रीमत-शंकरभगवत्यादाचार्योपदेशशतनामावलिः</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१०</td>
<td>श्रीशंकराचार्यवर्याय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>११</td>
<td>ब्रह्मभाषानुवादकाय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>१२</td>
<td>अंगस्तितिभावनिविद्याय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>१३</td>
<td>सुंदरामुख्यचिन्द्रमरसे नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>१४</td>
<td>वर्णार्थमप्रतिशात्रे नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>१५</td>
<td>श्रीमते नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>१६</td>
<td>मुक्तिप्रदायकाय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>१७</td>
<td>शिखोपदेशमितात्याय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>१८</td>
<td>भक्तानीष्प्रदायकाय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>१९</td>
<td>सूक्ष्मतत्वहस्तयाय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>२०</td>
<td>कार्यकार्यप्रवोधकाय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>२५</td>
<td>ज्ञानमुद्धारिकाय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>२६</td>
<td>शिष्य-हृद्य-हारकाय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>२७</td>
<td>परिमाणार्थमोद्वर्त्ते नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>२८</td>
<td>सर्वतचर्चवत्तचर्ये नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>२९</td>
<td>अद्वैतस्थापनाचार्याय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>३०</td>
<td>साक्षाच्छेदकरूपभूते नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>३१</td>
<td>श्रीमतस्थापनाचार्याय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>३२</td>
<td>त्रिपीमार्गशक्तकाय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>३३</td>
<td>वेददेल्ततत्त्वश्चाय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>३४</td>
<td>दुर्वैदिमतवण्डनाय नमः</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>संख्या</th>
<th>नमः</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>३५</td>
<td>शारणानगतवसस्तत्याय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>३६</td>
<td>निर्वानलग्रणमूर्त्याय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>३७</td>
<td>निरहस्मावगोवचार नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>३८</td>
<td>संशान्तभक्तहुताय प्रायः</td>
</tr>
<tr>
<td>३९</td>
<td>सर्वज्ञानफलप्रदाय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>४०</td>
<td>सदस्तदस्तसिमुखाय नमः</td>
</tr>
<tr>
<td>४१</td>
<td>सत्तांसमात्मनविग्रहाय नमः</td>
</tr>
</tbody>
</table>

{| तिथि और संख्या | संख्या  |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१२</td>
<td>२४</td>
</tr>
<tr>
<td>२०</td>
<td>४०</td>
</tr>
<tr>
<td>३०</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३१</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३३</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३४</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३७</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३८</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>३९</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

॥ श्रीमत-शंकरभगवत्यादाचार्योपदेशशतनामावलिः ॥
हर हर शकुर

जय जय शकुर

ॐ सुधये नमः
ॐ सारस्वतप्रदाय नमः
ॐ सत्यात्मने नमः
ॐ पुण्यशीलाय नमः
ॐ सांज्ञयोगविचक्षणाय नमः
ॐ तपोराशये नमः
ॐ महातेजसे नमः
ॐ गुणात्रयविभागविदे नमः
ॐ कल्पनाय नमः
ॐ कालयमान्याय नमः
ॐ तमोगुणििवासकाय नमः
ॐ भगवाने नमः
ॐ भारतीजेवे नमः
ॐ शारदाङ्गानपृगताय नमः
ॐ धर्माधर्मिवभागाय नमः
ॐ लक्ष्यमेदप्रदर्शिकाय नमः
ॐ नादिबिन्दुकलंभिकाय नमः
ॐ योगिह्यप्रभासकाराय नमः
ॐ अतीन्द्रिय-ज्ञानिनिवे नमः
ॐ नित्यानित्विवेकवते नमः
ॐ चिदानन्दाय नमः
ॐ चिम्मायात्मने नमः
ॐ परकायपनेिशकृते नमः
ॐ अभावाद-परित्राहाय नमः
ॐ श्रीमद्विधिने नमः
ॐ श्रीमतसामारकाय नमः
ॐ भवाय नमः
ॐ भूरमिहूे नमः
ॐ भूरिमहिषे नमः
ॐ विचरकाशय नमः
ॐ स्थप्रकाशाय नमः
हर हर शक्ति
जय जय शक्ति

ॐ हामलमयोगीन्द्रविद्धानपद्यकाय नमः
ॐ सुरेश्वरादि-सचिवय-सच्चाराश्रम-दायकाय नमः
ॐ निर्वाणकरणामूर्ति नमः
ॐ जगत्पूज्याय नमः

ॐ सुर्यरािद-सि-सा-सम-दायकाय नमः
ॐ िन्या-जकमणाय नमः
ॐ जगुमय नमः
ॐ जगुरवे नमः
ॐ भेरीपटहवा-धराजल-गीताय नमः
ॐ सकृ-मणसेन्तु: नमः
ॐ सवाय नमः
ॐ िनानादायकाय नमः
ॐ ििशकरभगवादाचायो नमः

॥इित-िीमत-शकरभगवादाचायो नमः, नानािवध-पिरमल-पु-पुणाणिसमपयामि।
॥िीमत-शकरभगवादाचायो नमः, धूपमायापयामि।
॥िीमत-शकरभगवादाचायो नमः, दीपं दर्शायामि।

नवयामि। िीमत-शकरभगवादाचायो नमः, अमृतं महानैवं पानीं च निवेदयामि।
नवेदनान्तर्म आचमनीयं समपयामि।
िीमत-शकरभगवादाचायो नमः, कृपूरतामूल समपयामि।
िीमत-शकरभगवादाचायो नमः, कृपूरणीराज दशायामि।
िीमत-शकरभगवादाचायो नमः, समस्तोपचारान समपयामि।
िीमत-शकरभगवादाचायो नमः, प्रदक्षिणनमस्तकारान समपयामि।
पार्थना: समपयामि।

॥ स्वर्ति-वचनम्/गुरुवन्दनम्॥
॥ िी महात्मिपुसुंदरी समेि िी चन्द्रमोहीराय नमः॥
॥ िी-कामी-कामकोटि-पीठाधिपति-जगदुर
िी-शक्राचाय-िी-चरणयोः प्रणामः॥

स्वर्ति  िीमद-अविभ-भूमिपदलांख्यां-न्यायिन्यात-िोि-देवता-सेवत-िी-आकाशी-देवी-सनाथ-िीमद-एकाशाः िी-भृगुदेवी-सनाथ-िी-हाँगिरिनाथ-साक्षाकार-परमाधिशान-सत्यात-िामहिन्द-कािी-दिव्य-क्षेरे शारदाधार-सुस्थितानाम, अतुतित-िुधारस-माधुर्य-कमलासन-िामिनी-थिमला-सम्पुल-महिका-मालिका-िि: घनद-मकरद-झी-सौरवितक-बाङुगुम-विजुमभानन्द-तुलितम-मनीष-ि-मण्डलानाम, अनवरताहित-ििया-ििद-रसिकां
हर हर शकुर
जय जय शकुर

निरंतरतात्त्वीकृत-शान्ति-दान्ति-भूभ्राम, सकत-भूवन-चक-प्रतिष्ठापक-श्रीक-प्रतिष्ठा-विनयात्यस्तत्त्वात्य, नितिल-पाश्चात्य-पण्ड-कण्ठकोत्पादने विशारदीकृत-वेद-वेदान्त-मार्ग-प्रमाण-प्रतिष्ठापकाचार्याणाम, परस्महस्ति-परिवारस्वाचार्यवर्य-जगदु-श्रीमति-शकुर-भगवत्पादाचार्याणाम, अधिष्ठाने सिंहासनाभिस्थिति-श्रीमति-नन्देश्वरेन्द्र-सरस्वती-श्रीपादानाम अन्तेकोस्वर्य-श्रीमदु-जयेन्द्र-सरस्वती-श्रीपादानाम, अन्तेकोस्वर्य-श्रीमति-शकुरविजयेन्द्र-सरस्वती-श्रीपादानां चरण-निलनयोः सम्राष्ट्र साज्जितन्यथा न नमस्तुः॥ |

॥ तोटकाष्टकम् ॥

विदिताविलित-शाखा-सुया-जनलये महिलोपाठिभ-कथितार्थ-निचे।
हदप्य तलये विमलं चरणं भव शकुर देशिक मे शरणम्॥ १॥

करणा-वरुणात्मापौलय मा भव-सागर-दुःख-विदृढ़-हदृढः।
रचयतिविलित-दर्शन-तत्व-विदं भव शकुर देशिक मे शरणम्॥ २॥

भवता जनता सुहिता भविता निज-वोध-विचारण-चारु-मते।
कलवेश्वर-जीव-विवेक-विदं भव शकुर देशिक मे शरणम्॥ ३॥

भव एव भवानिर्मि न मितरं समजावत चेतसि कौतिकता।
मम वारय मोह-महा-जल्लिधे भव शकुर देशिक मे शरणम्॥ ४॥

सुकृतेऽिधकृते बहुथा भवतो भविता सम-दर्शन-झालसता।
अतिदीनिमीरीति परिपालय मा भव शकुर देशिक मे शरणम्॥ ५॥

जगतीमिवतुं कक्षतिकृतयो विचारनिति महा-महसङ्कलनः।
अतिदीनिमीरीति विभासि पुरो भव शकुर देशिक मे शरणम्॥ ६॥

गुरु-पुज्य पुज्य-केतन ते सम्भावतयतां न हि कोऽधि सुधीः।
शरणागत-वस्तुन्त सत्तविनयं निचे भव शकुर देशिक मे शरणम्॥ ७॥

विदिता न मया विदेरक-कर्ता न च किक्षन काणकार्ति गुरुः।
हुतमेव विघटित कृपां सहजों भव शकुर देशिक मे शरणम्॥ ८॥

॥ इति श्री तोटकाचार्यविरितस्त श्री तोटकाष्टक सम्पूर्णम्॥

जय जय शकुर हर हर शकुर
जय जय शकुर हर हर शकुर।
काशी-शकुर कामकोटि-शकुर
हर हर शकुर जय जय शकुर॥
हर हर शंकर
जय जय शंकर

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा
बुद्ध्यांत्तमाना वा प्रकृति: स्वभावातः।
करोमि ययुप्पकर्त्ते परस्मेयात्
नारायणायेति समपर्यायाम्॥
अनेन पूजनेन श्रीमत:-शंकरभगवत्यादाचार्यः प्रीयन्ताम॥
ॐ तत्सम्प्रेषस्मतु॥

*
8
महाभारतां सततं पशुपतिस्वरुपः पौराणिक ज्ञानतत्वोऽस्मात् भाषायित्वम्।
ततः सा दशमे मानस सम्पूर्णशुभलक्षणे॥ ३६॥

divise माधवरती च स्वोपास्तेष्ये ग्रहपके।
मध्यहें चाभिज्ञानमुहूर्तं चार्यं युते॥ ३७॥

उदयाचलवेलेव भानुमोकं महौजसम्।
प्रासूत तनयं साधी गिरिजेव पदाननम्॥ ३८॥

जय जय श्रीकृष्णः

tattva दशमे मानस सम्पूर्णशुभलक्षणे॥ ३६॥

divise माधवरती च स्वोपास्तेष्ये ग्रहपके।
मध्यहें चाभिज्ञानमुहूर्तं चार्यं युते॥ ३७॥

उदयाचलवेलेव भानुमोकं महौजसम्।
प्रासूत तनयं साधी गिरिजेव पदाननम्॥ ३८॥

जय जय श्रीकृष्णः

उदयाचलवेलेव भानुमोकं महौजसम्।
प्रासूत तनयं साधी गिरिजेव पदाननम्॥ ३८॥

जय जय श्रीकृष्णः
हर हर शक्ति
जय जय शक्ति
तद्वाये निरीक्ष्येयमनुभूयेव वेदनाम् ॥ ३९ ॥
चतुर्भुजमुदाराइं ग्रींरं चन्द्रोऽभिकर्षरः ॥
दुर्मिलयेः स्वतेजं मिर्मारंस्यन्तं दिशो दशा ॥ ४० ॥
दिवाकरकराकरागोरीश्वरिहिते ॥

अपाने गुणं वेदंस्तवं तस्मिन अग्निविष्टे श्रावं अज्ञानिक्षरः.
(युजनं अक्षरम्) पारं भक्तं कदनं, भिजमयमस्ता परितुष्यं, भूतं कस्मकं,
भिजगद्विनं अनुस्मरितं काममयमस्ते, (दुर्मिलयेः) चतुर्भुजमुदाराश्च भक्तं कस्मकं,
भिजमयमस्ता पारं भिजमयमस्ते, चतुर्भुजमुदाराश्च, भिजगद्विते
भक्तं कदनं कदनं कदनं कदनं, भिजमयमस्ते पारं भिजमयमस्ते, भिजगद्विते
भिजमयमस्ते पारं भिजमयमस्ते, भिजगद्विते
भिजमयमस्ते पारं भिजमयमस्ते, भिजगद्विते
भिजमयमस्ते पारं भिजमयमस्ते, भिजगद्विते
भिजमयमस्ते पारं भिजमयमस्ते
भिजगद्विते.

एवमाकारमालोकविसंतिविहलभिया ॥ ४१ ॥
किं किं किमिदमाशर्यमन्येव मदोपितम् ॥
परं त्वं तत्पुरविशिष्टं चिन्ताभूतं स्वयम् ॥ ४२ ॥
उद्विक्षण्यां प्रणमित्व तत्त्वं कुतुकुतायुजः ॥
सम्पूजुः पुष्पवर्षणें देवा भुव्यंतिरक्षणः ॥ ४३ ॥

एवमाकारमालोकविसंतिविहलभिया ॥ ४१ ॥
किं किं किमिदमाशर्यमन्येव मदोपितम् ॥
परं त्वं तत्पुरविशिष्टं चिन्ताभूतं स्वयम् ॥ ४२ ॥
उद्विक्षण्यां प्रणमित्व तत्त्वं कुतुकुतायुजः ॥
सम्पूजुः पुष्पवर्षणें देवा भुव्यंतिरक्षणः ॥ ४३ ॥

दिशः प्रकाशितात्तितः सा घरा सादरा वभो ॥ ४४ ॥

di: प्रकाशिताकाश: सा घरा सादरा वभो ॥ ४४ ॥

एवमाकारमालोकविसंतिविहलभिया ॥ ४१ ॥
किं किं किमिदमाशर्यमन्येव मदोपितम् ॥
परं त्वं तत्पुरविशिष्टं चिन्ताभूतं स्वयम् ॥ ४२ ॥
उद्विक्षण्यां प्रणमित्व तत्त्वं कुतुकुतायुजः ॥
सम्पूजुः पुष्पवर्षणें देवा भुव्यंतिरक्षणः ॥ ४३ ॥

दिशः प्रकाशिताकाश: सा घरा सादरा वभो ॥ ४४ ॥

एवमाकारमालोकविसंतिविहलभिया ॥ ४१ ॥
किं किं किमिदमाशर्यमन्येव मदोपितम् ॥
परं त्वं तत्पुरविशिष्टं चिन्ताभूतं स्वयम् ॥ ४२ ॥
उद्विक्षण्यां प्रणमित्व तत्त्वं कुतुकुतायुजः ॥
सम्पूजुः पुष्पवर्षणें देवा भुव्यंतिरक्षणः ॥ ४३ ॥

दिशः प्रकाशिताकाश: सा घरा सादरा वभो ॥ ४४ ॥

एवमाकारमालोकविसंतिविहलभिया ॥ ४१ ॥
किं किं किमिदमाशर्यमन्येव मदोपितम् ॥
परं त्वं तत्पुरविशिष्टं चिन्ताभूतं स्वयम् ॥ ४२ ॥
उद्विक्षण्यां प्रणमित्व तत्त्वं कुतुकुतायुजः ॥
सम्पूजुः पुष्पवर्षणें देवा भुव्यंतिरक्षणः ॥ ४३ ॥

दिशः प्रकाशिताकाश: सा घरा सादरा वभो ॥ ४४ ॥
हर हर शक्र
जय जय शक्र
ूायः ूदि गणाला जय ेपावकाः।
ूसमभविं सतां ेतपतामिप ॥ ४५ ॥

इत्थयविठ्ठ्ठोकापि प्रितिता विनयान्विता।
बृजाचलेष्य निरिक्त्त्त्त्रादृभूतंतरन्द्रिता।
स्वामिनि दर्श्य मे लीला वालभावकमोकिताः।
इत्थ्य सा प्रार्थ्यामास सामवी भूयो मेधशरम। ॥ ४६ ॥

ततः विशोरवशोपि किषिपिचिदिताथः।
ताडयनं चरणो हस्तो रोदेव क्षणादसों।
आया नािपि तदेववसीन्मायामोहितमास।
जगन्धकरि माया महेशितुरसायों। ॥ ४७ ॥

अभ्योक्ति अहं (स्वविपर्यासत्व) चिताकृतिपि यवविनिति कर्त   सुकुमारः वर्णालि आश्वक, कारधः लक्षकः बालकः नन्दिनः अहं (कुकली कुली) अमृतां अमृतिनिति।

आया सापि तदेववसीन्मायामोहितमास।
जगन्धकरि माया महेशितुरसायों। ॥ ४८ ॥

अनिन्त्युक्ति अहं अहर्प्रागिनि (क्षेत्र यथा विनिचलकं कल्याणं नगः) वसाद्वास्त चमकृत्ति न्यायदीर्घाद्वास्त। महेशितुरसायों अनिन्त्युक्ति भवनामिल्लु चमकृत्ति न्यायः अन्तः अर्धचन्द्र भवन्ति भवनामि चमकृत्ति न्यायः।

तत्त्वायास्तु जना नाथो नाविन्दन वृद्धिदशाम।
बालकं मैनिरे प्रोयदिनुबिम्बिमिवज्ञवलम् ॥ ५० ॥

तत्रत्या वृद्धार्योऽपि यथोचितमथाचरन् ।
अहंत (अहं मौर्यां भागजस्यान) अमृत दीत्रेषु साधकस्य दशिकास्य शिष्याः (दशिकाः कल्याणान्त्योहि अमृतोऽहं) स्नायुक्तस्य अतिपीडिता। अहंपिता तथा स्नायुक्तस्य मन्त्रसन्धिकास्य विभाषणस्त्यां वृद्धार्योऽपि यथोचितमथाचरन्।

ततः शुद्धा पिता सोपादि निधि प्रायेव निर्जनः ॥ ५१ ॥

ममुदे नितरा चिते चितेश नाम्यूर्यक्षत ।
अहिः (अहिः प्राप्तिकं) द्वारकानाथानि तिष्ठ अहिःप्राप्तिकं अतिधिनिमक स्नायुक्तस्य प्रसन्नताः (प्रसन्नताः स्नायुक्तस्य) अहिः प्राप्ती अहिः प्रसन्नताः। द्वारकानाथानि अहिः प्राप्ती स्नायुक्तस्य अहिः प्रसन्नताः। (अहिः प्रसन्नताः स्नायुक्तस्य अहिः प्राप्ती स्नायुक्तस्य अहिः प्रसन्नताः॥)

आविभावे तू जानाति शम्पोर्नाथयुष्य सा ॥ ५२ ॥

(आदि) शक्ति शक्तिः उपप्राप्तमोऽहिः अतिधिनिमक (अहिः अहिः प्राप्तिकं) अतिधिनिमकाः।

सङ्गोश शिवगुःः यज्ञमार्ग्रणीस्ततः ।
विधानाकारयास्य पुरस्पीरस्य सर्वतः ॥ ५३ ॥

सङ्गोश शिवगुःः उपप्राप्तमोऽहिः अहिः प्राप्तिकं कविक्षिप्तं (कविक्षिप्तं प्राप्तिकं) कविक्षिप्तं अनुप्राप्तत्त्वम् विश्वासं कविक्षिप्तं अनुप्राप्तत्त्वम्।

तदोत्सवो महानासीत् पुरे सवानि सन्ततम् ।
घान्यराष्ट्रिरि मरिक्योऽसो विभो भूयः प्रदत्तवान् ॥ ५४ ॥

तदोत्सवो महानासीत् पुरे सवानि सन्ततम् ।
घान्यराष्ट्रिरि मरिक्योऽसो विभो भूयः प्रदत्तवान् ॥ ५४ ॥

अपदानग्ध अहिः अहिः प्राप्तानि नीपुक्षता नीपुक्षता अहिः प्राप्तानिः। नीपुक्षतांक्षिप्तकं कविक्षिप्तं कविक्षिप्तकं नीपुक्षतां। नीपुक्षतां कविक्षिप्तकं कविक्षिप्तं कविक्षिप्तकं (कविक्षिप्तं प्राप्तिकं)।
धनानि भूर विप्रेषयो वेदवियो दिदेस सः ।
वासांसि भूयो दिव्यानि सफलानि प्रदत्तवान् ॥ ५५ ॥

cannot translate the content due to language barriers.

पुरुषीणां च नीरमं वस्तुजातान्यदासोऽ ।
घटोप्रीवेशो गाथसात्तुराः सद्यिकाः ॥ ५६ ॥

वृषाभ्येसः सततं सतीमनि ।

ततं शिवगुणम्या बाह्रणानु पूर्वतोपथिकम् ॥ ५७ ॥

सन्तप्न कथं वर्षं मुनि न्यवसत तु: ।

बालभवेव विशालाक्षमतिविस्तृतवक्ष्यसम् ॥ ५८ ॥

आजानुमभित्वमुर्ज सुविशालनिन्दकाम्।
आरतोपन्नयननिन्दिततसरोकृतम् ॥ ५९ ॥

समुक्तकं नतुनं नामित भवितकल्लकामम, नतुकं अकलं बहुकल्लकामम,
मुक्तकं नामं नामितकल्लकामम, नतुकं अकलं बहुकल्लकामम, नतुकं अकलं बहुकल्लकामम...
हर हर शकुंर
जय जय शकुंर

समाजानी कठिनानिं समुद्रम विहारमहर्षिण (कठिनानी पुनःपुनः),
मेलिम्बुम सत्यभामा विवाहे देवम् देवानां दार्शनात्मकम्।

शान्धाव्यजाकारेशराचिथवदम्भुजम्।
द्वानिश्वरणोपेत विषुद्भककलेवरम्॥ ६१॥

धर्मक, धर्मशान, निर्माता अथवा तीर्थक तीर्थकार्यकालम् २४३७ वर्षकालसाधकम्,
(मुक्तिविज्ञानी मर्यमश्रृंगशालकालम्, भीमेनान्न वोनान्यं (उत्तिष्ठत) अत्यंतम् कारणः।

प्रमोदं दयमाणेन दिशान्ते तं स्तनन्ययम्।
पायपायं दुःखां प्रेम्मणा श्रीकृष्णस्वर गोपिका॥ ६२॥

प्रेमादेश न क्रणं तृतीयं चक्रोरत सुधाकरम्।

... परमेश वातकविति अनंतकुम अनिक्षुम अकृत कृत अर्धकादम भृति
कर्माविलक्षणकालं (कर्मकालं बिध्वानकालं नात्तं) विवाहाकालम् बौद्ध कर्मकालम्
अन्तःपालं अष्टं तस्य, (षुक्त काव्यम शृंगशालकालं अवेश्यतं बौद्धं)
किर्तिक्रम भक्तकालं (षुक्त कर्मकालं) युध कर्तर्यं सन्नाथत बौद्ध कर्मकालं
कर्मकालं बौद्धकालं बेरामसं विशयकालशास्त्रम्।

तालसं बालकं दुःखां त्वार्यन्मवा शुभक्षणम्।
तिःशिति सम सुवेनेव लालग्नो तनूभवम्॥ ६३॥

क्षमापंबद्धं परस्परसक्तम् (कुलीकालं कुलीकालं) पूज्यतं
मयकालं पातकं अणुपरिपं किर्तिक्रमसं जितिकालं जितिकालं।

॥ इतिश्रीचिदिवसीयश्रीशास्त्रविजयविलासे श्रीशास्त्रभगवतपादाचार्यानम्
अवतारपदः सम्पूर्णः॥
–अनवकार तनाव श्रीकृष्णदामा–
हर हर शकर
जय जय शकर
॥सवर्णपीठारोहण-घट:॥

पद्मविनोदस्य: ष॥
श्रीकपथक्रान्ते तु कामाक्षीं ज्ञानरूपिणीं ॥ ४४ ॥
प्रतिद्वारच च पुजाया ब्राह्मणानि विनियुज्य च ॥
एकश्रेष्ठपुनाथर विज्ञानार्दिस्य भूषणः ॥ ४५ ॥
श्रीमद्वरदराज्य नमस्याय नियुज्य च ॥
सर्वज्ञपीठमारुः देशिकोत्सः ॥ ४६ ॥

ततो शालिरीणि वाणी नभोमार्गङ्गु वजःमतः ।
भो यतिन्भवता सर्वविवास्य संवेषः ॥ ४७ ॥

कृत्रं प्रसङ्गेन विद्विदं: जित्वा तान् अर्थलापिः ।
सर्वज्ञपीठमारुः उचितं ननु भूतले ॥ ४८ ॥

अप्पवान् अजनान सीवसिष्ठेषु अर्जित अवर्तक विनियुज्य ॥
"मुझे ध्यानां! मे शारणुको (वनस्पति) अजनात्कुल परिवर्तकां मर्मस्वात्तलं एवम् विनियुज्यं, अनुभव्यं अनुभव्यक्तिसिद्धिः: "अनुभव्यं विनियुज्यं" कहने मात्र अस्वाक्षरावलम्बयां अस्वाक्षरावलम्बयां विनियुज्यं"

इति वाचं समाकर्ण्य किमेतदिति विसिन्तः ।
किर्णिदात्स्यवन्नास्तं कि करोमीति मासे स्व ॥ ४९ ॥

श्रीकपथान पद्मां "श्रीकपथान" कर्त्तव्यां अवक्षिष्टप्रमाणां अ"श्रीकप" सिद्धां "श्रीकप" सिद्धां अवक्षिष्टप्रमाणां एवम् श्रीकपान्तः।

नाथपरिषिद्दीरवसिनो उपविधास्तद।
पद्मशिशीलापरिधिपतन्त्रगुणाभित्रः॥ ५० ॥
अगत्यं तं देशिकम् प्रणिपत्येद्मूचिरे।
अभ्यासका कामपार्जयं तदी तीनिका अस्मिष्कर्षकम्, अथ जगवय्यकि निस्मांजलं। अत्यत्थक्षे कलतिकेश्वरमामित्यस विनाशक्तियम् विकारकलायमानं भवेत तथावरेत। (अनुक) वर्षां अकालकालकालकालं अतिकाल भवेत य्रिमाया कन्यागताम्बणं।

भिदा सत्यमिवभाति तया लैःकं निग्रेते।
देवमो मूर्तिमेदः प्रत्यक्षणात् तयः। च।
स्वागद्यत्तेद्धर्मं सर्वशाखविनिधितः।
तत्तत्त्वख्य किथ्येति कथयस्यथुन, ते।

"तहमेव! क्षितकिलपम् संज्ञानपार्जयं बिश्वविकिर्में। तदं मृत्युमंत्रसंहस्तिर निमायणविकिर्में। तदं पुण्यम् कामका पुण्यम्, (अविनयमत्) सुभवंशम् पुण्यम् (अनुक) यथाकामपार्जयं निमायणविकिर्में। तदं कामनेन तदं तपस्यां तदं तपस्यां (श्रिंधीम्) प्रमुख्यद्विगतं चर्टं विश्वविकिर्में।"

\text{िभदा सत्यमिवभाति तया लैःकं निग्रेते}।
\text{देवमो मूर्तिमेदः प्रत्यक्षणात् तयः।}
\text{स्वागद्यत्तेद्धर्मं सर्वशाखविनिधितः।}
\text{तत्तत्त्वख्य किथ्येति कथयस्यथुन, ते।}

इति बुद्धसु विद्यातु श्रीमानाचार्यदिमिकः।
\text{अगत्यं तं देशिकम् प्रणिपत्येद्मूचिरे।}

\text{िभदा सत्यमिवभाति तया लैःकं निग्रेते।}
\text{देवमो मूर्तिमेदः प्रत्यक्षणात् तयः।}
\text{स्वागद्यत्तेद्धर्मं सर्वशाखविनिधितः।}
\text{तत्तत्त्वख्य किथ्येति कथयस्यथुन, ते।}

मृदि कुम्भो यथा भाति कनके कक्षां यथा।
\text{िभदा सत्यमिवभाति तया लैःकं निग्रेते।}

\text{िभदा सत्यमिवभाति तया लैःकं निग्रेते।}
\text{देवमो मूर्तिमेदः प्रत्यक्षणात् तयः।}
\text{स्वागद्यत्तेद्धर्मं सर्वशाखविनिधितः।}
\text{तत्तत्त्वख्य किथ्येति कथयस्यथुन, ते।}

\text{िभदा सत्यमिवभाति तया लैःकं निग्रेते।}
\text{देवमो मूर्तिमेदः प्रत्यक्षणात् तयः।}
\text{स्वागद्यत्तेद्धर्मं सर्वशाखविनिधितः।}
\text{तत्तत्त्वख्य किथ्येति कथयस्यथुन, ते।}

\text{िभदा सत्यमिवभाति तया लैःकं निग्रेते।}
\text{देवमो मूर्तिमेदः प्रत्यक्षणात् तयः।}
\text{स्वागद्यत्तेद्धर्मं सर्वशाखविनिधितः।}
\text{तत्तत्त्वख्य किथ्येति कथयस्यथुन, ते।}

16
हर हर शकर
जय जय शकर

यां देवतां भजन्ते ये तत्सारूपं प्रयाणिते ।
ये वा पुण्यं चरत्तीन्ते स्वर्गं फलेयोगिनः ॥ ५६ ॥

“पार्श्व नामक इत्यं तिरुक्क्रेंती प्राप्तं क्षेत्रं, अति अनुभठकं अपरितं
अनुमानं कर्त। पार्श्व प्रसन्नं नित्यिन्तित्यं प्राप्तं अपरितं अनुभठकं
अनुमानं कर्त। (तुष्ट) अदं नित्यित्यं नित्यित्यं नित्यित्यं
नित्यित्यं बालकं बालकं सीतासमानं बालकं बालकं
कारकं तुष्टवर्गं रजस्त्रियं अनुमानं कर्त। अयुरात्...”

एको देव इति श्रुत्या जगत सर्वं तदाकृतिः।
तत्त्वज्ञानस्यात्मस्य वेदान्तस्य विनिधित्वम् ॥ ५७ ॥

“श्रीमद्बालासनं नान्ते तेषु पुत्रकं लक्ष्मीयं मंगलं (पुत्रकं अग्रवतं)
मनस्य (मनस्यं) अग्रवतं तेषु तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं
तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं कारकं कारकं कारकं कारकं।”

तस्मादकृपामत्रानमद्वयानन्दक्षणम्।
झाल्मा गुरुप्रसादेन मुक्ता भवत् नान्यथा ॥ ५८ ॥

“आनंदं (तत्त्वस्तिः) बालासनं मंगलं, (तत्त्वस्तिः कर्मं) तुष्टवर्गं
तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं
तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं
तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं।”

श्रुतिसमृतिपुराणोंतः: क्षनेरिति देशिकः।
भेदवादर्तानि विप्रान आध्यायैः पारम्परात्मा ॥ ५९ ॥

tस्ततः तो विशिष्टत्वः: प्रात्यथातिभिन्नः।

श्रुतिपरं पौर्णिमी तत्तत्वस्तिः पुष्पयायकं तिरुक्कपयाय
विकासकं (स्रृष्टिपूर्वका) तिरुक्कपयाय क्षेत्रशास्त्रं बालकं
अग्रवतं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं
तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं
तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं
तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं
तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं तुष्टवर्गं।

गीतवादितिनिर्विषये: जयवादस्मुखे। ॥ ६० ॥

17
(இவற்கான அபிதாசத்துறையின் பாடல் குறிப்பிட்டு) அபிதாசத்துறை ஸ்ரீராமான் பாடல் பெற்று மாற்றியலாக பெற்று “ஜெய ஜெய்” வந்து விளையாட்டு இளவிக்காய் கூற்றுருள் பிரித்துவித்தன. அபிதாசத்துறை பெற்று நம்மக் காலத்துக்கு விளையாட்டு விளையாட்டு.

இத் திருச்சிராமத்துறைத்தழுக்காக்காலம் திருக்குருமாரசுயாஸ்பத்ய சுருலேகர் பாடல் சம்புரந்து: பெற்று: இரண்டு

—பெருமை பிள்ளாவராமாயின் சிசாத்ஸ்ரு—

***

18