%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 425

NO. 238

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1181; A. R. No. 300 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 688, No. 178 )

Ś. 1263

S. & T

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाद्दे राम-तर्क-द्विमणि परिमिते कुम्भ कृष्णे

(२।) दशम्यां वारे काव्ये च लग्ने[ऽ]भिलिति(त) समुचिते कूर्म्मनाथ-

(३।) स्य धूपे ।। प्रादादासूर्य्यचंद्रंद्वयसहित दशस्वर्ण्ण-

(४।) निष्क विभूत्यै गानार्त्थ पोलसूनुः प्रधि(थि)त दलप-

(५।) तिद्वा(र्द्वा)रदेशे च नित्यं । १ । शकवर्षवुलु १२६३ गुन्नेट्टि

(६।) प्रतापश्रीवीरनरसिह्यदेव-विजयराज्य-सं-

(७।) वत्सरवुलु १८ श्राहिनि कुंभ कृष्णदशमि शुक्रवारा-

(८।) न<2> श्री[कू]र्म्मनाधु(थु)नि संनिघिनि सभयधूपालयंदु

(९।) चि(भि)त्तरद्वार<3> निलयमंदु कोलुवनु कत्तलकूनपना-

(१०।) यकुनिकि अल्लाड पडिरायनि कोडुकु नारायण दल-

<1. On the eleventh pillar, in the Tirchuttu maṇḍapa of this temple.>

<2. The corresponding date is the 1st February, 1342 A. D. Friday.>

<3. The correct reading is भित्त(त)रद्वार which is an Oriya word denoting the inner-door.>

%%p. 426

(११।) पति<\*>गारु तमकु आयुष्काम्यार्त्थ फलसिद्धिगानु चेशिन-

(१२।) दत्तमु ईद्दुमुंकूटि कनि गंडमाडलु ८ अप्पमु ओक्कं

(१३।) ट्टिकि मा २ विड्यालु रे[ं]ट्टिकि मा २ गा मा १२ इस्तिमि ।। ई प-

(१४।) हिडिकिन्नि ई कूटिकि [अ]प्गानकु ई विड्यलकुन्नु कत्तु-

(१५।) लकूनपनायकुंडु कर्त्त(र्त्ता) ।। अलाडपडिराय-

(१६।) नि कीड्कु नारायण दलपति वशमदु पुटिनवारि

(१७।) चेत चेशु डि ई पहिडि अडुगपडयदु ई अत्थं-

(१८।) मुनकु चंद्रसूर्य्यलु साक्षुलु ई धर्म्मनकु-

(१९।) तिरुपति वैष्णम(व) रक्ष ।। श्री श्री श्री [।।]

<\* Dalapati is a caste title among the Oriyan. It is now known as दलपतिं or दलेइ ।>