श्रीदत्तात्रेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

ओं गुरुरूपाय विद्महे ध्यानगम्याय धीमहि

तन्नो दत्तः प्रचोदयात्

अस्य श्री दत्तात्रेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र मालामहामंत्रस्य परांबासहित परानंदनाथो ऋषिः| अनुष्टुभ् छंदः| श्री दत्तात्रेयः परो देवता| द्रां बीजम्. ह्रीं शक्तिः| क्रों कीलकम् | मम श्री दत्तात्रेयानुग्रह सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः|.

ध्यानम्

जगद्गुरुं जटालं तं ज्ञानदं वरदं विभुम्I

सर्वाभीष्टप्रदं देवं दत्तात्रेयं भजाम्यहम्II

पांचोपच्रपूजा

लां- पृथवी त्त्ताात्मने दत्तात्रेयाय नमिः ग्ंधं लेपयामि.

हां- आकाश त्त्ताात्मने दत्तात्रेयाय नमिः पुष्पं पूजयामि.

यां- वायु त्त्ताात्मने दत्तात्रेयाय नमिः धूपमाघ्ाापयामि.

रां- अग्नित्त्ताात्मने दत्तात्रेयाय नमिः दवपं दरशयामि.

वां- अमृत्त्त्ताात्मने दत्तात्रेयाय नमिः अमृत्न ैवेदयं निवेदयामि.

सां- स्रीत्त्ताात्मने दत्तात्रेयाय नमिः स्रोीपचतरपूज ं स्मरपयामि.

अथ्तः सांपरवक्ष्यामि सरवकलयाणकारकांI

दत््ात्ररयसा दरवसा न्म्याम्ष्टोतारां शतम्II

श्रर गुरुभ्या नम्ः-हर ः ओां. श्रर दत््ात्ररययय नम्ः.

श्रीमान्- श्रीमहात्रज िः- श्रीमनमंग्ळविग्ीहिःI

श्रीशिः-श्रीदिः-श्रीनिवास्िः- श्रीकरिः-श्रीत्वत्सलिःII (01-08)

ओांकारजपस्ंत्टष्टो- आांह्रांक्रां बीजपूजित्िःI

एहयाहि दत््ात्ररययय स्ावहयत्यंत् मनुस ेत्िःII (09-11)

द्रां बीज रनित् पादतबजो- ह्रां बीज रनित्पादुकिःI

दत््ात्ररययय नमोना मंत्ेग्म्यय-महेशीरिःII (12-15)

दवपकपृष्ो चतरनत्रे- वेदधरमपेबजधित्िः I

दत्तात्रेयो- दयामूरनािः- धरमजञो- धरमविग्ीहिःII (16-21)

अनस्ूयात्रेवरदो- दत्रा- दतंत्र- दिग्ंबरिःI

स्दतचतररत्िः- स्ाीमी- स्मराृग्ामी- स्दतश्रविःII (22-29)

वेदवेदोय- वेदसेवयय- नंदिवाहो- नरोत्ामिःI

त्रेश्ररािः- ष्ड्भुजञ- धतत्त- शंभु- रनीष्टु-स्सत्तंग्त्रिःII (30-39)

शंखपाण िः-चकीधरो- शूलहस्टा- ग्दतधरिःI

कमंड्लीक्षमालाधृक्- दवनबंधु-रदयानिधििःII (40-46)

स्रीस्ंपत््रदिः- श्रीमान्- शरीिः- स्रथीशीरो-ऽचुयत्िःI

भिक्षिः-कपरदद- भूत्रशिः- भीमरूपट-भयंकरिःII (47-56)

अरूपटऽनंत्रूपाढ्ोय-विरूपट-विशीवायपकिःI

अनघोऽदुुत्चतरनत्रे- अनघ्ापत्र-रात्मभूिःII (57-64)

छलदूरो- छदमवेष्िः -चंड्-शिंदेस्होदरिःI

दुराीस्भ्ाेत्त- दुर्रोो- दुरनत्ौघ्विनतशकिःII (65-71)

वाराणसीपुरस्ाियी- कॊलाापुरजपप ेयिःI

स्हयपरीत्स्ंचतरद- माहुरदपुरभिक्षकिःII (72-75)

योग्दशीरो-योग्ग्म्यय- यदुराजपेबजधकिःI

कारावीरयज ोनदतत्त-पेहाादतलरकबजधकिःII (76-80)

योग्निष्टो-यमी- भ्ोग्द- शांत्िः- कृरो- भयावहिःI

मदयपानरत्र-नमत्रा- कांत्तसेवयिः-कराळदृक्II (81-90)

वेनपूजञय- विष्टुमूरनािः- वेदवेदोय- विशांपत्रिःI

दळीदनतरनित्र-दक्षिः-वजेवरमवरपेदिःII (91-97)

ग्ुरुमूरना- रुुणनिधििः-ग्ुरुमारुपेवराकिःI

अवधूत्-शाशंत्चित्रा- विभुिः- श्रीपादवलाभिःII (98-104)

दरवेंदतेरनित्पादतबोिः-कारावीरयवरपेदिःI

योग्मार्गुकस्ंवेदोय-ज ोनविज ोनम्यक्षदिःII (105-108)

फलश्रुतिः

श्ररपादुकाविनिर्यातं दत्तस्तोत्रमिद्ं शुभम्I

यः पठेत्परया भक्त्या दत्तानुग्रहमाप्नुयात्II