%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 406

NO. 226

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

(S. I. I. Vol. V, No. 1205; A. R. No. 324 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 690, No. 202)

Ś. 1254

S

(१।) स्वस्ति भी [।।] शाकाव्दे रवि वाण सागरयुते पोषादि शुक्लेदिने वीरश्री-

(२।) धरभानुदेवनृपति[ः] श्रीकूर्म्मनाथ(था)य हि [।] वीरश्रीनरसिह्यदेव-

(३।) नृपतेश्छायां च गगांविका { } च्छायां दीपकलाधरार्प्पितकरां प्रादा-

(४।) त् प्रतापोन्नतः ।। वीरश्रीभानुदेवस्य प्रवर्द्धमान]विजयराज्य तृती-

(५।) यांक्के मकरस्थेरपौ पौषे-शुक्ल-प्रतिपदि भृगुवारे<2> श्रीमते कू-

(६।) र्म्मनाथाय श्रीवीरभानुदेवनृपति[ः] स्वभीष्टा(ष्ट)प्त(प्रा)प्रये निरं-

(७।) तराखंड प्रदीपज्वलनाय एकैक दिनंप्रति भोगपुरे अ-

(८।) डद्वय गव्यघृत प्रदीपनाय एरुदविषये तोटिग्रामे व्रीहिभू-

(९।) मिमध्ये अदरामाखे(ख्ये) वाटिक त्रै(त्र)य्यं माणद्वयं अडद्वय-

<1. On the east face of the twenty-fourth pillar, in the tirchuttu maṇḍapa of this temple.>

<2. The corresponding date is the 18th December, 1332 A. D., Friday. This tithi is Amāvāsyā which ended in the after-noon on Friday.>

%%p. 407

(१०।) ंच्चस् चतुर्दिक्षु सुद[रि]र्शनांकितशिला प्रतिष्ठा(स्था)पन' कृत्वा क-

(११।) लिंगपरीक्षस्य पुरुसो(षो)त्तमजिय्यनस्य वेव(ह)रणकाले भोगप-

(१२।) रीक्षकस्य नारायणमहासेनापतिरधिकारे द्वारनायकस्य केशव-

(१३।) नाथपंड्डितस्य हस्थे(स्ते) आज्ञ(ज्ञा)पुरस्सरं आचद्रार्क्कदत्तं एतत्

(१४।) दीपप्रबवलनं कालिगना[य]कैः करणीय्यं इद श्रीकाय्यजातं श्री-

(१५।) वैष्णवजनैसंरक्षणीय्यमिति श्री श्री श्री [।।]स्