%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 262

No. 161

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No 1150; A. R. No. 272 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 686, No. 150;

Noticed by M. M. Chakravarti in J. A. S. B.

1903, No. 2, P. 126 f. )

Ś. 1212

S & T

(South Face)

(१।) लक्ष्मीर्यस्य जगत्रयाविजइ(यि)नी सत्कुंभिकुंभस्थ-

(२।) ली सिंदूरा[ं]त्तपदांवुजा विजयते स श्रीनृसिहाधिपः ।

(३।) यत्पादांवुजय्यो(यो)रनुग्रहसुधालोभेन धात्रीपनिश्र-

(४।) णीशेखर नीलरत्नमधुपाश्चु वत्त्युपातस्थलीः । १

(५।) अस्मिन्राजनिराजमानयशसि(शि) क्ष्मामंडली शासति

श्रीमान्पं-

(६।) डितदास भूसुरवरोमात्याग्रणीरुद्ययौ । सत्की-

(७।) त्तिः किलं भारती च कमला यस्मिन्गुणोत्कर्षतां भेजुर्भाविकभा-

(८।) जि भूरिभजतां प्रत्यक्ष कल्पद्रुमे ।२। स्वस्ति श्री[शा]कवर्ष र-

(९।) वि रविगणिते मेष शौक्ल्यां चतुर्थ्यां सोयं शुक्रस्य वारे<2> वर-

(१०।) कमठविभो ब्र ह्मवीणाभिनेतुः [।] चत्वारिंशत्पुवीठोरपि

<1. On the first pillar from the left in the Tirchuttu-manḍapa of this temple.>

<2. The corresponding date is the 14th April, 1290 A. D. Friday.>

%%p. 263

( East Face )

(११।) च षडधिकां विशति पिष्टकानां भंडारे रत्न माड-

(१२।) त्रितयमुपनिधा या करोद्यावदिंदु । [३] अष्टामा-

(१३।) डान्पुनदंत्वा गा[ई]न्योम्माणयुग्गकं । अन्नं वीठिद्वयं

(१४।) चक्रे परं स्वस्त्ययनं विभोः ।४। शकवर्षवुलु १२१२ गुनेंटि

(१५।) वीरश्रीनरसिंहदेवर विजयराज्य संवत्सर वुलु १४ श्राहि

(१६।) मेष शुक्ल ४ शुक्रवारमुन श्रीकूर्म्मनाथुनि ब्रह्मवीणा स्वस्त्य-

(१७।) येनमुनकु महापात्र ब्राह्मणदासपंडितुलु नट्टवुनि-

(१८।) कि नोत्तु कांड्रकुंगा नेल नप्पालु २६ विड्यलु ४० इ टिकि-

(१९।) गा भंडारुनं वेट्टिन माडलु ३ सिह[लित्य लि]द्दरुकु दिन-

(२०।) मुन निद्दुमु कूडु रेंडु विड्यालकु वेटिन माडलु ८ [।।]