%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 163

No. 109

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1252; A. R. No. 370 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 694, No. 247 )<2>

Ś. 1186

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शकवरुषंवुलु ११८६ नेंटि

(२।) कन्व क्रिष्ण १३ शुक्रवारमुन<3> नरहरितीर्त्थ श्रीपाद

(३।) मुलु तक्षकु अभिष्टार्त्थमुगानु श्रीकू-

(४।) र्म्मनाथुनि श्रीजयंतिमहोत्सवमुन दे-

(५।) वकीदेवि सुखप्रसवार्त्थमैकोनि श्रीवैष्ण-

(६।) व भोजननिमित्तमुगानु श्रीकूर्म्मनाथुनि श्रीभ डारमु-

(७।) न मूंडु माडलु पेट्टिरि पोलिकवकु ई धर्म्म-

(८।) वु आचंक्रार्क्कमुगानु श्रीवैष्णवुलु चे-

(९।) ल्लिंप्पग्गलारु श्री [।।]<4>

<1. On the fifth pillar in the Tirchuttu-manḍapa of this temple.>

<2. Rangacharya has wrongly given the No. as A. R. 369 of 1896.>

<3. The corresponding date is the 9th September, 1264 A. D. Friday.>

<4. In the foot-note the editor of the S. I. I. Vol. V writes that this inscription is the Telugu version of A. R. No. 369 of 1890. But, it is not so. Because, the date of the above referred inscription is 1239 Sakāvda while the present inscription gives the date as 1186 Sakāvda.>