%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 580

NO. 290

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1154-5; A. R. Nos. 275 and 276 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 686, Nos. 153 and 154 )

Ś. 1279

S & T

(१।) शाकाव्दे रविसिंधुसन्निधियुते हेमा[वि]धेवत्सरे मार्गे

मास्य सिते द्वितीयदिवसे वारे शुभे

(२।) पंडिते । भारद्वाजकुलोद्भवस्य नृपते[ः] श्रीनारसिंहस्य ते

विष्णो श्रीकमठाधिपाय

(३।) नितरां द्दीपद्वयार्त्थ गवा । प्रादा श्री (च्छ्री)पुरुषोत्तमाख्यनृपते-

रैश्वर्य संसिद्धये

(४।) आचंद्रार्क्कमिदं सुपुत्र फलदं पंच्चाशदत्यद्भुतं [।] चातुव्व(र्व्व)गा-

(ग्गं)फलप्रदं

(५।) सुविमलं श्रीकर्यमात्वंत्तिकं कल्याणं स्वयमातनोतु भवत श्रीकूर्म्म-

(६।) नाथो हरिः ।। स्वस्ति श्री [।।] शाकवरुषवुलु १२७६ नेंटि

मार्गसि(शि)र भौल<2> द्विती-

<1. On the south and east faces of the second pillar from the left in the Tirchuttu-maṇḍapa of this temple.>

<2. Read बहुल.>

%%p. 581

(७।) यानु पंडितवारान<1> श्रीकूम्म(र्म्म)नाथुनि सन्निदि(धि)नि अखंड-

दीपद्वयानुकु वीर-

(८।) गीट्टान श्रीनरसिंह्यराजु भार्य्या लक्ष्मदेवि स्वाभीष्ट-

सिद्ध्यर्त्थमै एंभई गो

(९।) वुलकु येंभइ गंडमाडलु पेट्टेनु दीपस्तंभसहितमुगानु ई

(१०।) श्रीकार्यमु आचंद्रार्क्कस्थाईगानु ई क्षेत्रमंदुल श्रीवैष्णवु रक्ष

(११।) श्री श्री श्री श्री श्री [।।]

<1. The corresponding date is the 13th Dec., 1357 A. D., Wednesday.>