%%A. D. 1190 ― 1435

%%(From 5-2-1310 To 7-4-1353 A.D.)

%% p. 394

NO. 219

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

(S. I. I. Vol. V, No. 1190; A. R. No. 309 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 689, No. 187)

Ś 1244

S & T

(१।) स्वस्ति श्री [।] शाकाद्दे शृति.सिंधु नेत्र-धरणी संख्यान्वि-

(२।) ते<2> माग्गके मासे म गाल शुक्लपक्ष दिवसे एकादशी सं-

(३।) पुते ।। वारे काव्यदिने नृमिह्मनृपतेरं(र)र्द्धागलक्ष्मी-

(४।) मुदा गंग्गांधा स्व मनोरथस्य सुभगा सिद्धयै प्रदात् कच्छपे ।

(५।) धूपे रौप्यमये वसानसमये किंचित् चत(तु)स्रंद्ध यंक्षीर'

(६।) सप्पियुतं समप्पितुमलं सिद्धयै प्रदाद्विशति ।। धेनूनां दश-

(७।) पंच विक्रमविधादत्याथ निष्काः पुनः पंचैते दशमल्ल-

(८।) सम्मित मय[ं] नि(नि)त्यं च भक्त्या हरे [] ।। धूपकाले च कूर्म्मस्य

(९।) दिग्गयकोलधरौ द्विजो ।। श्रीपादलु रेंडु पद्म मोग्गल मा १ पद्मपु-

(१०।) वृलु रे २ पहिडि मोवलिरे कुलु ८ पहिडि रचनगरयलु

(११।) ४ ।। विजन स्वर्ण्णदंण्डं च धारणे कोट्टिनायत ।। जगनाथुन्कि

<1. On the north face of the fourteenth pillar, in the Tirchuttu maṇḍapa of this temple.>

<2. The corresponding date is the 19th January, 1323 A. D., Wednesday.>

%%p. 395

(१२।) तुर्मेडु प्रसादमुन्नु अप्पमु १ विडियमु १ जीतमु गंडमा १

(१३।) विल्लपिल्लकोटिकि तूमेंडु प्रसा[द]मु अप्पमु १ विडियमु १ जी-

(१४।) तमु गंडमा १ विय्यगारि अनंतुन्कि प्रसादमु तु १ अप्प-

(१५।) मु १ विडियमु १ जीतमु गंडम(मा) १ ईमृपुरकुन्नु ईं-

(१६।) तवटु श्रीभडारमंदु मल्ललु सु ३६ माडलु पेटि-

(१७।) न्नारु आचंद्रार्क्कमुगानु चेल्लिंपगलारु ।।