%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 286

No. 173

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No 1172; A. R. No. 291 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 687, No. 168 )

Ś. 1215

S & T

(१।) स्वस्ति श्रीशकवत्सरे शर-धरा-तिग्गांशु संख्यान्विते

सीतालक्ष्म-

(२।) ण संग्गतस्य सुतनो रामस्य कूर्म्मालये । भक्त्या

श्रीनृहरिर्म्मुनि-

(३।) [र्ग्गु]णनिधिः कृत्वा प्रतिष्ठां शुभां तत्त्मूजादिनिमित्यक

समददा-

(४।) त्स्वर्ण्ण क्षमनिराधि<2> । स्वस्ति श्री [।] शकवरुषंवुलु

१२१५ गु नेंट्टि मा-

(५।) घ शुक्ल पंच्चमियुरविव(वा)रमु<3>नयंद्दु । श्रीमदानंद्द-

तीर्त्थं पूज्य-

(६।) पादाचार्य्यं शिष्युलैन श्रीनरहरितीर्त्थ श्रीपादालु

श्रीकूर्म्मन(ना)थुनि-

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

<2. The metre is not correct.>

<3. The corresponding date is the 3rd January, 1294 A. D. Sunday (Vide E. I. VI, P. 268 f)>

%%p. 287

(७।) नगरियंद्दु श्रीरामनाथुनिकि सीतापरमेश्वरिन्नि

श्रीलक्ष्मणदेवरन्नुप्र-

(८।) तिष्ठिच्चि वीरिकिनि पूजापुष्पपुनकु श्रीगंधमुनकु मडपंडलु

(९।) रेंट्टिकि अप्पलु एनुंट्टिकि विड्यलु मूंटिकित्तपट्टु नित्यमै चेलु-

(१०।) टकुनु श्रीकूर्म्मनाथुनि श्रीभंडारमद्दु पेट्टिन गंडमा ५१ ट्टिकि चे-

(११।) ल्लंग्गलयदि ई धर्म्मवु तिरुपति श्रीवैष्णवनायकुलु

लोपैन पंञ्च[ध]-

(१२।) ल रक्ष ।। तंवरुवारु[वा]कलश पाण १ । ई कलश पाण १ ।

मु[त] १ । कलपात्र १।०

(१३।) गाउरुवुलु ४ । कंचुतल्य १९ कोर १९ गुंडकुड्क १ ।

चिप्पलु ३ । धुपदीपापात्र-

(१४।) लु २९ ई घंट्ट १९ अं[ट्ट्यन्य १९]गा उरुवुलु १०

पट्ट (?) कप्पडालु मंजिष्टसिरलु

(१५।) वेल्लसिरलुगा उरुवुलु १९ पट्टुत्रडु १ वड्डुखंड १ । तरवं

(१६।) रलु २ । ० गा ईंतपट्टु श्रीरामनाथुनिकि पेट्टिरि ।

शत्रुणापि कृतो ध-

(१७।) म्मः पालनीय्यः प्रयत्नतः । शत्रुरेव हि शत्रुस्यात् धम्मश्शत्रुर्न्न-

(१८।) कस्यचित् ।।