%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 148

No. 097

Kūrmeśvara Temple at Śrikūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1231; A. R. No. 349 of 1896;

I. M. P. Vol. I. P. 691, No. 227 )

Ś. 1174<2>

S

(१।) स्वस्ति श्री शाकवर्षे जलधि गिरि-सुधाधाम-धात्री समे‒

(२।) ते क्षोणींद्रानंगभीम क्षितिपतितिलकात् प्राप्तवृत्ति द्वि-

(३।) जेभ्यः [।] कूर्म्माधीशस्य भांड़े समुचित सुधनं दा-

(४।) पइत्वा निवद्धा[न] प्रादादाचंद्रतारं मुनिवरति-

(५।) लको वासुदेवो यतींद्रः ।। विष्णोः कूर्म्मपुरीशितु-

(६।) भ्भगवत[ः] श्रीकार्य्यं ससिद्धये त्रिंशद् वैष्णवना-

(७।) यकार्त्थ मददात्तांवूलयुग्गं शुभं [।] भ-

(८।) क्तं देव समर्प्पितं परिय(म)लं चापूपमेकं पु-

(९।) नं तत्पंजिस्थितवेतनं प्रतिसमं संहाचलाख्यो

(१०।) मुनिः [।।] एतेभ्यो निमितंपूर्व्वमिप्पिलिग्राम सं-

(११।) स्थितं [।] सार्द्धवर्त्तिमितं क्षेत्रं राहूदान क्कभीमतः ।। अ-

(१२।) त्र च वैष्णवब्राह्मणानान्नामगोत्राणि लिख्य ते [।] करि कूर्म्म(र्म्म)-

(१३।) नाथशर्म्मा करि नरसिहनाथशर्म्मा सेनापति नरसिंह शर्म्मा

(१४।) वव्वनाचार्य्यशर्म्मा कुलशेखर श्रीकृष्णशर्म्मा कुलशेखरव-

<1. On all sides of the forty-first pillar, in the Tirchuttu-manḍapa of this temple.>

<2. According to Rangāchārya, the date is S, 1177.>

%%p. 149

(१५) रदशर्म्मा श्रीरंगशर्म्मा मुद्रकूर्म्मनाथशर्म्मा जं-

(१६।) पमंचनशर्म्मा एते हरितगोत्राः ।। चेन्न कूर्म्मनाथशम्मा

(१७।) वासुदेवशर्म्मा सूर्य्य कूर्म्मनाथशर्म्मा एते शांडिल्य गोत्रः ।।

(१८।) अन्नेशर्म्मा तिरुवेंगड पोतिशर्म्मा लक्ष्मणशर्म्मा रते कौशि-

(१९।) कगोत्राः । पिनपेद्दिशर्मा नागदेवमंवनशर्म्मा वुडिपेद्दि-

(२०।) शर्म्मा एते पाराशि(श)रगोत्राः । कंदप नरसिंहशर्म्मा

(२१।) हारितगोत्र[ः] कुलशेखर पेरुमढिशर्म्मा

(२२।) मेरुंगुपुरुषोत्तमशर्म्मा मेंरुगु कामदेव-

(२३।) शर्म्मा अनंतकूम्मनाथशर्म्मा एते आत्रेयगोत्राः ।।

(२४।) ओरुंगाविल्लिशर्म्मा कूम्म(म्म)नाथशर्म्मा एतौ कुंडिन-

(२५।) गोत्रौ कास्यपगोत्रः श्रीरामकूर्म्मनाथशर्म्मा शठलगो-

(२६।) त्र[ः] वरदशर्म्मा कल्याणगोत्र[ः] एरुपोतशर्म्मा वाधुलगोत्र-

(२७।) ःकामदेवशर्म्मा भारद्वाजगोत्रः प्रोलेशर्म्मा । एते ब्राह्म-

(२८।) णा अधिकारि वचनकरा संतो भगवत[ः] चराचरगुरो[ः] श्रीकू-

(२९।) र्म्मनाथस्य समस्त श्रीकार्य्यधुरंधराः प्रागुक्त भोगभोक्त-

(३०।) रः इति नन्निताः ।। स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेतु वसु धरां [।]

(३१।) षष्ठि वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रि(कृ)मिः । शत्रुणापि कृ-

(३२।) ते धर्म्मः पालनीयो मनीषिभिः । शत्रुरेव

(३३।) हि शत्रुत्वात् धर्म्मशत्रुन्न(र्न्न) कस्यचितः(त्) ।।