%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 402

NO. 224

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ

(S. I. I. Vol. V, No. 1213; A. R. No. 331 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 690, No. 209)

Ś. 1252

S. & T

(१।) शाकाद्दे शशि. नेत्रंवाणंना(न)यनेत्वाषाढ कि(कु)-

(२।) ष्णे तिथौ सप्तम्यां<\*> क्कुप्पिनामा कमठपुर-

(३।) पतेः साहसामण्यमल्लः भोगायैकाय

(४।) पर्याप्तं चत्वारिंशद्विनिष्काण्यपि गण-

(५।) नया त्वेक भोगाय दीपं प्रदादाचंद्र-

(६।) तारं सकल निजमनोवा(वां)च्छितात्थं

(७।) सिव्दयैः ।। प्रतापश्रीवीरनरनारसिंगा-

(८।) देवकर विजयराज्य संवत्स[र] ४ श्रा-

(९।) ईनि कक्वर्टक क्रि(कृ)ष्ण ७ रविवारे भोगपरीक्ष नरसि-

<\* The corresponding date is the 8th July, 1330 A. D., Sunday. In the 1st and 2nd lines it is stated that the great was made on the 7th tithi of the dark fortnight of Ashāḍha and in the 9th line it is the 7th tithi of the dark fortnight of the month of Karkkaṭaka. According to the Purnimānata system the dark fortnight of Ashāḍha ends in the month of Mithuna. So, the amānta system was followed.>

%%p. 403

(१०।) घदासु(स) पाड्यां(र) अद्धि(धि)कारे । कुप्पि साहसम-

(११।) ल्लदत्त मद्या(ष्या)न्न(ह्न)वे[ला] उत्त(त्ता)रे भों(भा)गेकै भातु(तु)

(१२।) द(डा)लि ३ ।। अपालु पेटु १० गारलु पीठा २२ ।। पपु अ १ पाणुक

(१३।) टु १ ए भोग आच द्रार्क्क स्थाई होइ भल्लिभाकै । श्री भांडा-

(१४।) रर्क द्धि(धि)ल्ल(ला)गंडलु ४० ए भोग भलिभाकै त(था)लि रकंसा वि-

(१५।) श्व(श) ४ पाणिछडिभाकै पितलप्रतिमा क डरु कापु जरि

(१६।) ए १ । विच्चू २ क्ककव्य [२] ।। अखंडदीपकै गारु २५ वेटि ए १ । ए भो

(१७।) गारू मन्नन । अद्धि(धि)कारि सिष्णु(ष्ट)कै भातु(त) कुंच्च १ । गार्यालु म-

(१८।) सि १५ ।। वष्णम प्रक्करणकै भातु(त)कुंच्च १ । गार्यालु

(१९।) मसिकि १५ ।। स्तानापति प्रकरणकै भातु(त) कुंच्च १ । गा-

(२०।) र्यालु मासिकि २ । व्रजणत्वर भातु(त) पसपलु दुईकि कुंच्च १

(२१।) कालिग्गि प्रकरणकै स । व । <\*>

<\* The inscription is not complete. On the margin there are the symbols of a conch, discus, tortoise, a pedestal and a lamp-stand.>

(२२.)