%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 223

No. 138

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1238; A. R. No. 356 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 692, No. 234;

Noticed by M. M. Chakravarti in J. A. S. B.

Vol. LXXII, 1903, No. 2, P. 125 )

Ś. 1201<2>

T

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शकवरुषं वुलु १२०१ गुनेंट्टि प्रतापवी-

(२।) रश्रीनरसिंहदेवरु(र) प्रवर्द्धमान विजयराज्यसंवत्स-

(३।) रंवुलु ३ गु श्राहि चैत्र क्रि(कृ)ष्ण १३ यु गुरुवारमु-

(४।) न पौलस्य(स्त्य)गोत्रुलवुचुन्न वव्विमहासेनापतुलु तमकु

(५।) आयुष्काम्यात्थमुगानु श्रीकूम्मनाथुनि आच द्रार्क्कस्थाई-

(६।) गा पुष्पवाटिककु नाउलगुडि उत्तरमुन क्षेत्रमु

(७।) नलुतुमिट्टिकि कालोचितमूल्यमु श्री भंडारमुन-

(८।) कु वेट्टि इ द्दुल जासरुलु ईद्दरुकु कूडुजीतमुन-

(९।) कु अविनि जलक्षेत्रमु पुट्टिनि पंद्दुमु विलचि पे-

(१०।) ट्टितिमि ई तोंट्टपुष्पालु तेच्चि श्रीकूम्मनाथुनिकि चातंग्ग[ला]-

(११।) रु ई धर्म्मवु श्रीवैष्णव रक्ष ।

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

<2. The corresponding date is the 29th February, 1280 A. D. Thursday. The tithi is Dvādaśi but not Troyodaśi. According to Chakravarti the corresponding date is the 1st March, A. D. 1280 (Purnimānts). The year being the leap year, Chakravarti’s date is not correct.>