%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 431

NO. 241

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1189; A. R. No. 308 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 688, No. 186 )

Ś. 1265

S. & T

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाद्दे वाण-तर्क्का-क्षि-शशि संख्या गणान्वि

(२।) ते ।। श्रे(ज्ये)ष्ठे मासि द्वितीय्यायां शुक्लपक्षाक्कं वारके ।।

(३।) गंगमांवामहादेवी कूर्म्मेशे भक्तिसंयुता ।। प्र दादांचं -

(४।) द्रताराक दीपहस्तां सुशोभितां ।। कूर्म्मस्याग्रे प्रदीप्त्यर्त्थ प्रति-

(५।) मामप्रतिप्रभां ।। पुत्रपौत्राभि वृद्धयर्त्थ नरसिह्म म-

(६।) हीपतेः ।। मकुटं रत्नसंयुक्तं कर्णपत्रद्वयान्वितं ।। अ-

(७।) च प्रभाभिरापूणम्भुक्ताहारस्य सप्तकं ।। चोलिमाला[ं] तथा-

(८।) प्यस्या [ं] मुक्ताहारं समुज्वलं ।। सुवर्ण्णपात्रमेकं च उर्व्वपु-

(९।) एड्रद्वयं शुभं । ग गमांवा कृतो धर्म्मं वैष्णवैः प्रतिपाल्यता

(१०।) ं ।। अत्रत्यैः भगवद्भक्तेध(र्ध)र्म्मपालनकांक्षिभिः ।। शकवर्षवुलु

(११।) १२६५ गुन्ने टि ज्येष्ट शुक्ल द्वितीय्थयु रविवार<2>मुनांडु

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

<2. The corresponding date is the 25th May, 1342 A. D., Sunday.>

%%p. 432

(१२।) ग गमहादेविंगारु तमकु पुत्रपौत्राभिवृद्धिवि आयु-

(१३।) ष्काम्यार्त्थसिद्धिन्नि प्रतापश्रीवीरनरसिंह्यदेव महाराजु-

(१४।) लकुन्नु दीर्घायुष्मत् सुपुत्रापा(प्रा)प्त्यर्त्थमु राज्याभिवृद्धिगा-

(१५।) नु श्रीकूर्म्मनाथुनि सन्निधिनि अख ड्डदीपहस्तप्रतिमान्नु न-

(१६।) वरत्राल म(मु)कुटमुन्नु मुत्यालहारालु ७ पहिंडि कुडु-

(१७।) क १ चोलिमाल १ मुत्यालहार १ चिन्नालु २ इ व सम्पपिचि-

(१८।) रि ।। ई धर्म्ममु तिरुपति श्रीवैष्णव रक्ष ।। शत्रुणापि कृतो ध-

(१९।) र्म्मः पालनीय्यो मनीषिभिः ।।