%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D. )

%%p. 032

No. 020

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1219; A. R. No. 337 of 1896;

I.M.P. Vol. I, P. 691, No. 215. )

Ś. ( ? )

T

(१।) श्रीप्रतापवीराधिवीरनरनारसिह्यदेवरु(र)

(२।) प्रवर्द्धमान विजयराज्यसंवत्सरंवुलु

(३।) ७ श्राहि सिंह्य शुक्ल ७ गुरुवारमुन<2> श्रीकूर्म्म-

(४।) न भोगपरीक्ष नरसिहदासु(स)पंडितुल्ल अ-

(५।) द्धि(धि)कारमून आत्रेयगोत्र क्किम्मिड़े(ड़ि)कुमार पु-

(६।) रुषोत्तमदेवजिय्यंगारु तम कोड्कु ईंद्रदे-

(७।) वडु परलोकाप्राप्तुडैन आतडु पुण्यला-

(८।) कप्राप्तुड्डु गानु {।।} श्रीकूर्म्मनाथुनिकि सनि(ग्नि)-

(९।) धिनि अनवरतमुनु खंडाधाराकोल्पु कोल्चि उं-

(१०।) डपेटितिमि ई कोल्पुनकु नित्यप्रसादकूडु तु-

(११।) मंडु कुंचेडु ।। अप्पमु अर्द्धमु विडिय-

(१२।) मु । १ ।। ई त पट्टुनकुनु ।। कालोचितमूल्य-

(१३।) मुन ।। श्रीकूम्मनाथुनि श्रीभंडारमु-

<1. On the thirty-third pillar, south and cast faces in that Tirchuttumaṇḍapa of this temple.>

<2. Naranārasimha is the second name of Rājarāja III (A. D. 1198-9-12 1-2). So, we think the corresponding date will be the 2nd August, 1207 A. D., Thursday or the 29th July, 1210 A. D. Thursday.>

%%p. 038

(१४।) न आचंद्रार्क्कस्थाईगां वेट्टिन गंडमाडलु

(१५।) ।।१०।। ई कोल्पुन प्रसादकूडु अप्पालु विडि-

(१६।) अलु कोनि {।।} आईतमनायकुडुनु पो-

(१७।) तिनायकुडुनु ।। पुरुसात्तमदेवजीय[ं]गा-

(१८।) रिकि अद्रि(भि)ष्टमुगा ई कोलपु कोल्चिकोनि वरु पेटि-

(१९।) न दंत्तमुपाल्य ओ वालुकोनि कोल्चि भंड़ंग-

(२०।) लारु आचंद्रार्क्कस्थाईगा चेलगलहु ई धर्म्ममु

(२१।) तिरुपति श्रीवैष्णम(व)रक्ष<\*>

<1. There are two symbols of Sankha and Padma or Chakra are seen at the end of the inscription.>