%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D. )

%%p. 106

No. 064

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1275; A. R. No. 373-L of 1896 )

Ś. 1155<2>

S & T

(१।) स्वस्ति श्रीशाकवर्षे विशिख-शर-सुधाधाम-धात्री समेते

[योघे] चंद्रार्क्कतारं प्रतिम......सर्व्वमा-

(२।) नोत्सवस्य । श्रीकूर्म्मस्वामिभक्त्या मुनिरखिलजनानंदन-

श्चित्सुखाख्यः(ख्य)स्तद्देवग्रामवा-

(३।) टि द्वितयमितभुवो दापयामास मूल्यं । निर्व्विघ्नं(घ्न)-

न्निर्व्वहत्वेष धर्म्मे कूर्म्मप्रभो म-

(४।) म [।] त्वां याचे नीचभावेन यतस्त्वं प्रात्यितार्त्थदः ।।

स्वस्ति श्री [।।] शकवर्ष[ं] वु ११५५ नेण्टि श्रेष्टा-

(५।) मासमु मोदलुगा श्रीकूर्म्मनाथदेवरु लक्ष्मीभूमिसहितमुगा

[भा]संप्रति भरणि नक्षत्र-

(६।) मु वलिप्रदानपूव्वकमु ग्रामप्रदक्षिणमु वेंचेयुटकुनु

अरगिच्चिडि निवेद्यमुलु ए-

(७।) डुनु अप्पमुलु ५..... [लु] पदियनु नेइ तूमेंडुनड्डयनु

चेरुकुगुडमु पलमुलु

(८।) पदियुनु मिरियालु मानयनु । ंड्रु दूमुंडुनु विडियाल-

पोंक्कलु मुन्नूरुनु अ-

<1. To the left of the inscription, A. R. No. 373-K of 1896.>

<2. The corresponding year is A. D. 1283.>

%%p. 107

(९।) कुलु एडु गट्टं गवल्ययुनु कर्प्पूरमु एत्तु रेंडु वादिकलुनु

चंद्दनमु अरपलमुनु

(१०।) मलियलंलु पुष्पालु......[मान्य]तो पैन दत्तमुलु

आचंद्राक्कंमु सेल्लुटकु चित्सु-

(११।) खभट्टारकुलैन श्रीनरसिंहमहामुनुलु..........श्रीभंडारमुन

नाड्किन गड-

(१२।) पंड्रेंडु माडयु नेनुसि[न्ना]लकु नीयूरि जेंडरुमुचेर्वुक्रिद्द

निरुविटिचवुकभूमि

(१३।) फलभोगमुनंदु प्रतिसंवत्सरमु मासंप्रति सेल्लंग्गलयदि [।।]