%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 203

No. 130

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1233; A. R. No. 351 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 692, No. 229; Noticed by

M. M. Chakravarti in J. A. S. B, Vol. LXXII, 1903,

No. 2, P. 125 f.

Ś 1197 (?)<2>

(१।) [स्व]स्ति [।।] शाकाब्दे लोक-रस्रावनि शशिगणिते

(२।) व्रि(वृ)श्चिकं याति भानौ शुक्ले क द्दप्पंतिथ्यां(थ्या)म्मु-

(३।) दुसलि सचिवा भानुदेवागिव्रि(वृ)द्ध्यै । कोन्नग्रामे

(४।) प्रदद्यात् कमठपुरपते[ः] व्रध्नवाटे<3> प्रमाण

(५।) भूभाग तच्च प च्चाम्रि(मृ)तमणिसमये येन्निवे-

(६।) द्यं तदुत्थ । तांवृत्तद्वयसंयुतं परिय्यं(म)लं च्छा(शा)-

(७।) क च सापूपकं नष्कैकेन सब(म)न्वितं भगवत[ः] श्री-

(८।) कार्य्यसंसिद्धये [।] विप्रेम्यो विवचय्य पंच्चदश-

(९।) संख्या नायकास्यभ्य दादाज्ञामाप्य मुनीश्वरो नरह-

(१०।) रि[ः] श्रीभानुरेश्वितः [।] ब्राह्मणनामानि लिख्यन्ते ।

(११।) कौंड्डिन्यगोत्रे कोम्मनसोमयाजिनः भारद्वाजगोत्रे

<1. On the forty-second pillar in the Tirchuttu manḍapa of this temple.>

<2. The corresponding date should be the 24th November, 1275 A. D. if the Kandarpa tithi means the fifth tithi. According to Rangacharya and Chakravarti the date is S. 1193. The term loka denotes the number three as well as seven.>

<3. व्रध्न-वाटे ।>

%%p. 204

(१२।) नामुपुडियशासि ये(य)ज्ञेश्वरप्पन कूर्म्मनाथ पट्टोरु-

(१३।) मासिदासिमेरु अप्पननामानः । काश्यपगोत्रे

(१४।) श्रीक्रि(कृ)[ष्ण]दास तिरुवगलदासि[ना]मानौ । कौंड्डिन्यगो-

(१५।) त्रे कार्रुराइ ।। यकातल्लभच्चिनामाना । हारि-

(१६।) तगोत्र कूम्म(म्म)नाथशर्म्म वत्सगोत्र अन्नेशर्म्म

(१७।) काश्यपगोत्रे स्थानापरिरैकः ।

(१८।) कपिगोत्र सूर्य्यदेवभट्टोपाध्यायाः प्पु(पु)-

(१९।) राणपाठकाः पूतिमापगोत्र शाष(स)नाधि-

(२०।) कारी कामदेव सनाधीश्वराः । एते वीरश्रीभानु-

(२१।) देवाज्ञया नरा(र)हरिश्राचरणप्रतिष्ठितां पंच्चद-

(२२।) शवेष्णवनायका अपरे त्रिंशन्नायकाश्च प चो-

(२३।) त्तरचरशरिशत् ब्राह्मणा सर्व्व सम्मिल्य सकल-

(२४।) श्रीकार्य्याण निर्व्वत्याचंद्रार्क्क सुखमनुभवत्तु [।।]

(२५।) स्वदत्तां परदत्ता वा यो हरेतु वसुंधरां [।] षष्ठि

(२६।) वरुष सहस्राणि विष्ठायां आ[य] ते क्रि(कृ)मि[ः] [।।]

(२७।) उद्धित्य कुदु ग्रामं पूव्व(र्व्व)दुप्तं(क्तं) मुनीश्वरः [।] भां-

(२८।) डागारे सु ये द्देयमेभिस्तस्या ददात् स्वय [।।]