%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 423

NO. 237

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

(S. I. I. Vol. V, No. 1227; A. R. No. 345 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 691, No. 223 )

Ś. 1263<2>

S. & T

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाद्दे राम-तर्क्कं-श्रवण-शशियुते जेष्ठ शुक्ले च

(२।) प[क्षे] पंचम्या जीववारे [ऽ]भिजिति शुभदिने नंतलक्ष्मी वि-

(३।) चित्रां । प्रादादाचन्द्रतारं कमठपुरपते स्प(स्स)न्निधौ दीपहस्तां

(४।) भक्तयादात् कोम्मिदेवी दुहितु रघनदे सापि सीताभिधा-

(५।) याः । अखंड्डदीप सहितं पात्रं करयुगे धृतां द-

(६।) दौ कांचेनसंकाशां प्रतिमा[ं] पुण्यवृद्धये । अस्य दीपस्य

(७।) दीत्तयैतान पंचाशद् गाश्शुभान्मुदा । मुक्ता हारत्रयं चापि

(८।) हैमं शिकिलपंचक[ ] ददौ मासि प्रदीपरय घृतानयनक-

(९।) र्म्मणि । गवां संरक्षणे चैव नियुक्ते गुहिवारकिः । अस्मिन् गं-

(१०।) गमहादेवी दिने कूर्म्मस्य संनिधौ [ ] दिव्यनामानि गानार्त्थं भक्त । वू-

(११।) पद्वये ददौ । अष्ट निष्कं च भंडारे सार्द्धद्रोणस्य सिद्धये [।।] प्रसादस्य च वि-

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

<2. The date is not regular. But, the year may be taken as 1341.>

%%p. 424

(१२।) द्यस्य आपूपस्य विशेषतः गान कतुर्गृहीत्वैतान्नियुक्ता सितवल्लभा ।।

(१३।) शकवरु[षं]वुंलु १२६३ न्नेंट्टि जेष्ट शुक्ल पंचमी गुरुवारमुन-

(१४।) ंडु कोम्मिदेवी तम कू'तुरु सीतादेबिकि पुण्यमु ानु श्रीकूर्म्मं-

(१५।) नाथुनि सन्निधिनि । अखंडदीपस्त प्रतिमनु<\*> पेट्टि ई दीपनकु एभै मोदा-

(१६।) लु पेट्टिनारु गुहिवारकि वपमुन नेइ नडपनु पंच शारसिकिलु १

(१७।) मुत्याल चरामुलु ३ ।। इदिनामु दे श्रीगंगादेविमहादेवी आयामंगां

(१८।) तमकु आयुष्काम्यात्थमुगानु श्रीकूर्म्मनाथुनि उभयघूपाल

(१९।) यंदु नामसंकीर्तनमु चेवनु भंडारम दु पेट्टिन माडलु ८

(२०।) इ दुलो प्रसादानकु म २ अप्पानकु म १ विडिय्यनकु म १ नतवटु कोनि सीत -

(२१।) वल्लभि कोलुवंग्गलदु । ई धर्म्ममु तिरुपति श्रीवैष्णम(व) – रक्ष श्री श्री श्री [।।]

(२२।) शत्रुणापि कृतो धर्म्मः पा-

(२३।) लनीयो मनीषिभिः [।] श-

(२४।) त्रुरेव [हि शत्रु][ः] स्यात्

(२५।) धर्म्म [ः] शत्रुन्ना(न) कस्यचित् [।।]

(२६।) श्री श्री श्री [।।]

<\* Read ‘अखंड़दीप हस्त प्रतिमानु’>