Adi Shankara Stotram

देशे कालडिनाम्नि केरलधराशोभाकरे सद्विजे

जातः श्रीपतिर्मन्दिरस्य सविधे सर्वज्ञतां प्राप्तवान् ।

भूत्वा षोडशवत्सरे यतिवरो गत्वा बदर्याश्रमम्

कर्ता भाष्यनिबन्धनस्य सुकविः श्रीशङ्करः पातु नः।।१।।

தேஶே காலடிநாம்நி கேரலதராஶோபாகரே ஸத்விஜே

ஜாதஃ ஶ்ரீபதிர்மந்திரஸ்ய ஸவிதே ஸர்வஜ்ஞதாம் ப்ராப்தவாந்|

பூத்வா ஷோடஶவத்ஸரே யதிவரோ கத்வா பதர்யாஶ்ரமம்

கர்தா பாஷ்யநிபந்தநஸ்ய ஸுகவிஃ ஶ்ரீஶங்கரஃ பாது நஃ|| 1||

Adi Shankaracharya was born in Kaladi, of a virtuous brahmana, who brought glory to Kerala, close to Krishna temple, and attained omniscience. At the age of sixteen, this chief among Sanyasis went to Badarikashramam and authored Brahma Sutra Bhashya (commentary) and wrote many poems. May Shri Shankara protect us.

सन्तोषाकुलमानसाय सुतरां तूर्ण बदर्याश्रमम्

सम्प्राप्ताय ततः पराशरभुवे भाष्यं निजं दर्शयन्।

सार्धं तेन तपोधनेन बहुधा कृत्वा च संभाषणम्

मात्रा संस्मृत आत्मजन्मनिलयः श्रीशङ्करः पातु नः।।२।।

ஸந்தோஷாகுலமாநஸாய ஸுதராம் தூர்ண பதர்யாஶ்ரமம்

ஸம்ப்ராப்தாய ததஃ பராஶரபுவே பாஷ்யம் நிஜம் தர்ஶயந்|

ஸார்தம் தேந தபோதநேந பஹுதா க்ருத்வா ச ஸம்பாஷணம்

மாத்ரா ஸம்ஸ்ம்ருத ஆத்மஜந்மநிலயஃ ஶ்ரீஶங்கரஃ பாது நஃ||2||

Adi Shankaracharya showed his Bhashya to Veda Vyasa, son of Parasara, who reached Badarikashramam; and who was greatly pleased. Shankara conversed with that great Tapasvi on many subjects. He was then reminded by his mother of his birthplace. May Shri shankara protect us.

मात्रे वेद्यतमं निवेद्य मरणे दग्ध्वाऽनले तां द्रुतम्

भूयोऽभ्येत्य मुनीन्द्रसेवनरतः श्रीमद्बदर्याश्रमम्।

प्रीत्या तत्र सुनन्दनं सुमहितं शिष्यं च संन्यासयन्।

तद्युक्तः कृतपुण्यतीर्थगमनः श्रीशङ्करः पातु नः।।३।।

மாத்ரே வேத்யதமம் நிவேத்ய மரணே தக்த்வாநலே தாம் த்ருதம்

பூயோப்யேத்ய முநீந்த்ரஸேவநரதஃ ஶ்ரீமத்பதர்யாஶ்ரமம்|

ப்ரீத்யா தத்ர ஸுநந்தநம் ஸுமஹிதம் ஶிஷ்யம் ச ஸம்ந்யாஸயந்|

தத்யுக்தஃ க்ருதபுண்யதீர்தகமநஃ ஶ்ரீஶங்கரஃ பாது நஃ||3||

Adi Shankaracharya bestowed on his mother the Highest Knowledge and, after consigning her mortal remains to flames, he quickly returned to the glorious Badaryashramam. There he lovingly bestowed Sanyasashrama on Sunandana, his splendid disciple (Padmapada), and along with him, went on pilgrimage to sacred Tirthas. May Shri Shankara protect us.

मातुर्मुक्ति - पदप्रदाननिरतस्तीर्थं प्रयागाभिधम्

गत्वा तत्र यथावदेव विहितस्नानः स्मरन्मातरम्।

दृष्ट्वा भट्टगुरुं तुषानलगतं तत्तीरतो दर्शयन्

अस्मै भाष्यमनेन मानितमतिः श्रीशङ्करः पातु नः।।॥४॥

மாதுர்முக்தி - பதப்ரதாநநிரதஸ்தீர்தம் ப்ரயாகாபிதம்

கத்வா தத்ர யதாவதேவ விஹிதஸ்நாநஃ ஸ்மரந்மாதரம்|

த்ருஷ்ட்வா பட்டகுரும் துஷாநலகதம் தத்தீரதோ தர்ஶயந்

அஸ்மை பாஷ்யமநேந மாநிதமதிஃ ஶ்ரீஶங்கரஃ பாது நஃ||4||

Adi Shankaracharya went to Tirtha called Prayaga, keen on delivering Liberation to his mother and, performed ablutions there, as prescribed in Shastras, thinking of his mother. On the banks of river ganga, he saw Bhattaguru (Kumarila Bhatta) undergoing the ordeal of fire of husk and taught him his own Bhashya and earned his adoration. May Shri Shankara protect us.

तस्मात् प्रस्थितवान् तदीयवचसा शिष्यत्वमानीतवान्

वादे भूयसि विश्वरूपगृहिणं गोकर्णयाने पुनः।

दृष्ट्वा कंचन वर्णिनं द्विजसुतं मुक्ताखिलाकाङ्क्षितम्

कृत्वा तं च यतीश्वरं प्रमुदितः श्रीशङ्करः पातु नः॥ ॥५।।

தஸ்மாத் ப்ரஸ்திதவாந் ததீயவசஸா ஶிஷ்யத்வமாநீதவாந்

வாதே பூயஸி விஶ்வரூபக்ருஹிணம் கோகர்ணயாநே புநஃ|

த்ருஷ்ட்வா கம்சந வர்ணிநம் த்விஜஸுதம் முக்தாகிலாகாங்க்ஷிதம்

க்ருத்வா தம் ச யதீஶ்வரம் ப்ரமுதிதஃ ஶ்ரீஶங்கரஃ பாது நஃ||5||

As indicated by Kumarila Bhatta, proceeding from there, Adi Shankaracharya defeated the householder Vishwarupa in debate and made him his disciple (Sureshwara). Then, in Gokarna during his travels, he saw a brilliant brahmana boy, who was free from all desires and was happy to make him (Hastamalaka) Yatishwara (best among Sanyasis). May Shri Shankara protect us.

भूयस्तोटकनामधेयममलं शिष्यं च संन्यासयन्

सर्वैः शिष्यजनैरुदारमतिभिर्युक्तः क्षितौ संचरन्।

नानातीर्थनिषेवणोत्सुकमतिः श्रीकालहस्तीश्वरम्

दृष्ट्वा शङ्करमादरात्कृतनतिः श्रीशङ्करः पातु नः॥॥६॥

பூயஸ்தோடகநாமதேயமமலம் ஶிஷ்யம் ச ஸம்ந்யாஸயந்

ஸர்வைஃ ஶிஷ்யஜநைருதாரமதிபிர்யுக்தஃ க்ஷிதௌ ஸம்சரந்|

நாநாதீர்தநிஷேவணோத்ஸுகமதிஃ ஶ்ரீகாலஹஸ்தீஶ்வரம்

த்ருஷ்ட்வா ஶங்கரமாதராத்க்ருதநதிஃ ஶ்ரீஶங்கரஃ பாது நஃ||6||

Adi Shankaracharya then made another pure disciple named Totaka into a Sanyasi; with all his disciples, the benevolent Shankaracharya wandered on earth, keen to worship at various Tirthas; on having darshan of Shri Kalahastishwara, he bowed in reverence. May Shri Shankara protect us.

श्रीकाञ्चीपुरमाप्तवानथ ततः श्रीपुण्डरीकाह्वयम्

क्षेत्रं पुण्यतमं समेत्य महितं पश्यन् विभोस्ताण्डवम्।

कावेरीसरितं ततस्तदनु तं श्रीरङ्गनाथं हरिम्

दृष्ट्वा राघवसेतुमेत्य मुदितः श्रीशङ्करः पातु नः।। ७॥

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரமாப்தவாநத ததஃ ஶ்ரீபுண்டரீகாஹ்வயம்

க்ஷேத்ரம் புண்யதமம் ஸமேத்ய மஹிதம் பஶ்யந் விபோஸ்தாண்டவம்|

காவேரீஸரிதம் ததஸ்ததநு தம் ஶ்ரீரங்கநாதம் ஹரிம்

த்ருஷ்ட்வா ராகவஸேதுமேத்ய முதிதஃ ஶ்ரீஶங்கரஃ பாது நஃ||7||

Adi Shankaracharya reached Kanchipuram and then the very sacred Pundarika kshetram (Chidambaram) and had darshan of the glorious Tandava (dance) of Nataraja. He then proceeded to Srirangam on the banks of river Kaveri and had darshan of Ranganatha (Vishnu), and from there he reached Ramasethu and was happy to have darshan. May Shri Shankara protect us.

स्नात्वाऽऽनम्य च रामनाथमथ तत्काञ्चीपुरं प्राप्तवान्

जित्वा तत्र सरस्वतीं भगवतीं सर्वज्ञपीठं मुदा।

आरुह्याऽथ वृषाद्रिनायकमितो युक्तः स्वशिष्यैस्ततः

सायुज्यं गतवान् कृताच्युतनतिः श्रीशङ्करः पातु नः॥॥८॥

ஸ்நாத்வாநம்ய ச ராமநாதமத தத்காஞ்சீபுரம் ப்ராப்தவாந்

ஜித்வா தத்ர ஸரஸ்வதீம் பகவதீம் ஸர்வஜ்ஞபீடம் முதா|

ஆருஹ்யாத வ்ருஷாத்ரிநாயகமிதோ யுக்தஃ ஸ்வஶிஷ்யைஸ்ததஃ

ஸாயுஜ்யம் கதவாந் க்ருதாச்யுதநதிஃ ஶ்ரீஶங்கரஃ பாது நஃ||8||

Adi Shankaracharya bathed there and worshipped Ramanatha, and then reached Kanchipuram. There he defeated Bhagavathi Saraswathi in debate and happily ascended Sarvajnapeetham. In the presence of his disciples, worshipped by Vishnu, he attained Sayujyam (merger with Vrishadrinayaka Shiva). May Shri Shankara protect us.

जातः केरलभूतले द्विजवरो भूत्वाऽऽशु भाष्याण्यतः

कृत्वा पञ्चदश  क्रमेण चतुरो लब्ध्वा च शिष्यान् वरान्।

श्रीकाञ्चीपुरमेत्य तत्र जितवान् वाणीं च सर्वज्ञताम्

गत्वा प्राप्तवृषाचलः स्वपदगः श्रीशङ्करः पातु नः।।॥९॥

ஜாதஃ கேரலபூதலே த்விஜவரோ பூத்வாஶு பாஷ்யாண்யதஃ

க்ருத்வா பஞ்சதஶ க்ரமேண சதுரோ லப்த்வா ச ஶிஷ்யாந் வராந்|

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரமேத்ய தத்ர ஜிதவாந் வாணீம் ச ஸர்வஜ்ஞதாம்

கத்வா ப்ராப்தவ்ருஷாசலஃ ஸ்வபதகஃ ஶ்ரீஶங்கரஃ பாது நஃ||9||

Adi Shankaracharya, the best among brahmanas, born in the land of Kerala, wrote fifteen commentaries quickly, and gathered four splendid disciples. Reaching Kanchipuram, he defeated Saraswathi, attained Sarvajnapeetham and, finally returned to his own state of Vrishachaleswara. May Shri Shankara protect us.

अस्मिन् जन्मनि वाऽन्यजन्मसु मनोवाक्कर्मभिर्यत्कृतम्

बाल्ये वा सति यौवने च विहितं यद्यत्कृतं वार्धके।

अज्ञानादपि बुद्धिपूर्वमधुना यत्संचितं चाऽनिशम्

तस्मात्कल्मषवृन्दतः सकलतः श्रीशङ्करः पातु नः॥।।१०।।

அஸ்மிந் ஜந்மநி வாந்யஜந்மஸு மநோவாக்கர்மபிர்யத்க்ருதம்

பால்யே வா ஸதி யௌவநே ச விஹிதம் யத்யத்க்ருதம் வார்தகே|

அஜ்ஞாநாதபி புத்திபூர்வமதுநா யத்ஸம்சிதம் சாநிஶம்

தஸ்மாத்கல்மஷவ்ருந்ததஃ ஸகலதஃ ஶ்ரீஶங்கரஃ பாது நஃ||10||

May Shri Shankara protect us from the mass of sins accumulated continuously by us knowingly or unknowingly in this birth as well as in previous births, committed through mind, speech and action, in childhood, youth and old age.

यच्चाम्भोजपदाशनेन विहितं यच्चाशुभाव्यागमात्

यच्चागम्यपदाभिवासजनिता  यच्चानवेक्ष्येक्षणाः॥

यच्चावाच्यनिरर्थकानृतवचः संभाषणादर्जितम्

तस्मात्कल्मषवृन्दतः सकलतः श्रीशङ्करः पातु नः।।॥११॥

யச்சாம்போஜபதாஶநேந விஹிதம் யச்சாஶுபாவ்யாகமாத்

யச்சாகம்யபதாபிவாஸஜநிதா யச்சாநவேக்ஷ்யேக்ஷணாஃ||

யச்சாவாச்யநிரர்தகாந்ருதவசஃ ஸம்பாஷணாதர்ஜிதம்

தஸ்மாத்கல்மஷவ்ருந்ததஃ ஸகலதஃ ஶ்ரீஶங்கரஃ பாது நஃ||11||

May Shri Shankara protect us from the mass of sins accumulated by consuming prohibited food, by listening to inauspicious things, by going to prohibited places, by looking at prohibited sights, by conversing on prohibited, meaningless and false matters.

श्रीमच्छङ्करदेशिकस्य चरितस्तोत्रं प्रबोधप्रदम्

निर्दष्टाखिलपापवृन्दविपिनं संक्षिप्तमेतन्नराः।

ये शृण्वन्ति पठन्ति सादरयुताः सञ्चिन्तयन्त्वन्वहं

ते लब्ध्वा भुवि संपदं च सकलामन्ते सुखं निश्चितम्।।॥१२॥

ஶ்ரீமச்சங்கரதேஶிகஸ்ய சரிதஸ்தோத்ரம் ப்ரபோதப்ரதம்

நிர்திஷ்டாகிலபாபவ்ருந்தவிபிநம் ஸம்க்ஷிப்தமேதந்நராஃ|

யே ஶ்ருண்வந்தி படந்தி ஸாதரயுதாஃ ஸஞ்சிந்தயந்த்வந்வஹம்

தே லப்த்வா புவி ஸம்பதம் ச ஸகலாமந்தே ஸுகம் நிஶ்சிதம்||12||

Those, who listen to, or read with reverence and meditate every day on this Stotra, setting out briefly the account of Shri Shankara Guru, which bestows Jnana and burns away the forest of sins, reap all wealth on earth and, at the end, attain everlasting bliss.

**Translation: P. R. Kannan**