%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 264

No. 162

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No 1217; A. R. No. 335 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 690, No. 213;

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

Vol. LXXII, 1903, No. 2, P. 126 f. )

Ś. 1212<2>

T

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शकवरुषंवुलु १२१२ गु नेंट्टि प्रताप वी-

(२।) रश्रीनरसिह्यदेवरु(र) प्रवर्द्धमान विजयराज्य-

(३।) स वत्सरंवुलु १५ गु श्राहि मकर शुद्ध १०

(४।) यु गुरुवारमुन चीकटि अधिकारुलैन गतिकु-

(५।) वरु मंडलीक प्रोलुजीय्य कोडुकु प्रोलुजीय्य-

(६।) ण श्रीकूर्म्मनाथुनि सन्निधिनि अखंडदीपमु { } आचंद्रा-

(७।) क्कमु चेल्लुटकुं वेट्टिन मोदालु २५ नु ई दापदंड्डुन-

(८।) कुं वेट्टिन गंड्डमाड १ नु गा दीपमु १ । वीरद्रुग्गादे<3>-

(९।) विकिं वेट्टिण मोदवु १ नू वीरु सिद्धनाथदेवरकुं वेट्टिन मो-

(१०।) दालु २ । ई धर्म्मवु आचंद्रार्क्कमुगां जेल्लुटकु तिरुप-

(११।) ति श्रीवैष्णव रक्षः(क्ष) ।। जीय्यन वेट्टिन मल्लाकालु ईद्दरु च-

(१२।) न्नदिपरिस्सय्य(य्य)सेय<4>

<1. On the north face of the thirty-second pillar in the Tirchuttu manḍapa of this temple.>

<2. The corresponding date is the 11th January, 1291 A. D. Thursday.>

<3. Read वीरदुर्ग्गा ।>

<4. The inscription is left unfinished.>