%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 404

NO. 225

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

(S. I. I. Vol. V, No. 1193; A. R. No. 312 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 689, No. 190)

Ś. 1253

T

(१।) शकवरुषं वुलु १२५३ अगु नेंटि मेष क्रिष्ण गुरु-

(२।) वारमुन<2> श्रीकुर्म्मनाथुनि भोगपरीक्षलु श्रीन-

(३।) रसिह्यदासु पंडितुल अधिकारमुन श्रीरामा-

(४।) नुजजीय्य गारुकृ परवनमु तूरुवुन पो-

(५।) लचेल्ल तोडि तोंटकु कालोच्चि(चि)त मूल्यमु पेट्टि वि-

(६।) ल्चि श्रीकूर्म्मनाथुनिकि श्रीव्रिद्दावनमु चेसिरि ई व्रिद्दा-

(७।) वनमु चेशडि श्रीवैष्णमु(वु)लकुन्नु प्रसा-

(८।) दकूडु तूमुलु रे डु २ आचन्द्रार्क्कस्थाईगानु

(९।) चे लेडि अटुगानु श्रीभंडारमुण(न)कु तोम्मिदि मा-

<1. On the east face of the seventeenth pillar, in the Tirchuṭṭu maṇḍapa of this temple.>

<2. The corresponding date will be either the 28th March or the 4th April of the year 1331 A. D. The tithi is not given in this inscription.>

%%p. 405

(१०।) डलु कट्टु पेट्टि पडसिनारु । ई धर्म्ममु च्चेलुटकु

(११।) तिरुपति श्रीवैष्णम(व) रक्ष ।। श्री श्री ।। वंद्दे मुनि मु-

(१२।) निवर' य्ये(य)तिराजराज' वेदत्रयं त्रिविधदंड प-

(१३।) दाग्र(गृ)हीतं [।] रामान(नु)जं {।} सकलवादनिवारशस्स्र शास्त्र-

(१४।) सहस्र सरसीवनमत्तभ्रि(भृ)ङ्ग [।] एवव्विघ मैनु-

(१५।) न्न श्रीएवेरुमानारु तीर्त्त(र्त्थ)करुलैन श्रीरामानु-

(१६।) जजीय्यगारि समर्प्पण । श्री [।।]

पीडी62