%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 327

No. 186

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1204; A. R. No. 323 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 690, No. 201 )

Ś. 1219

S & T

(१।) स्वस्ति श्री शाकवर्षे मणिशशिरविगे श्रावणे शुक्लपक्षे प-

(२।) ञ्चम्यां जीववारे कमठपुरपते रक्षयागारमध्ये [।]

(३।) दोसादित्यस्यु सूनुः प्रवल गरुडनारायणाख्य स्स

(४।) देवः प्रादादाचंद्रतारं समुचितसुवनं सव्वंस-

(५।) म्पत्समृद्ध्यै । वंदिव्रातनिरंत्तर प्रतिनुत स्पूर्ज्यद्यश-

(६।) संहति र्व्वीरश्री नरसिंह्यदेवनृपते स्सांब्रा(म्रा)ज्य स-

(७।) ंव्वाहकः । प्रत्यत्थिंक्षितिपालपक्ष्मलदृशां वैधव्य-

(८।) दीक्षागुरुः श्रीनारायणदेव एष जयति प्रख्या-

(९।) तदोर्व्विक्रमं ।। दशपतियराणां नैवेद्यं समर्प्पण क-

(१०।) ल्पितं द्विदश सहितं तांबूलानामपूपदशद्वयं [।]

(११।) तदुपकरणैर्न्नानारूपैस्समप्पित मन्वहं कम-

(१२।) ठपतये विश्वामत्त्यंस्तुताय समर्प्पितं ।। स्वस्ति श्री [।।]

(१३।) शकवरुषं वुलु १२१९ गुनेंडु वीरश्रीनरसिंह्यदे-

(१४।) [व]स्य प्रवर्द्धमान विजयराज्यसवत्सर वुलु २३ गु-

(१५।) श्राहि कक्कंटक शुक्ल ५ गुरुवारमुन<2> श्रीकूर्म्मना-

<1. On all face of the twenty-third pillar in the Tirchuttu-manḍapa of this temple.>

<2. The corresponding date is the 25th July, 1297 A. D. Thursday.>

%%p. 328

(१६।) थुनि श्रीभंडारमंदु दोसादित्यदेवनि कोडुकु अवुचु-

(१७।) न्न भुजवलभीम-गरुडनारायण देवपडिरायलु

(१८।) रात्रिट्टि धूपानंत्तरम नारायणभोगमुन अरगिंच्चु

(१९।) मड पंड्लु १० पायसमु तलियलु ए ८ बडमुलु ईरुवै

(२०।) पानमु कलशलु एनु विड्यलु ईरुवई ईंत्तवट्ट, आचंद्रा-

(२१।) र्क्कस्थाइगा चेल्लुटकु पेट्टिन गंडमाडलु ४० ट्टिकि पडियला-

(२२।) न सरियक्षेत्रमु विलचि पेट्टिनांडु ई पायसमुनकु पेट्टिन

(२३।) मोदालु २५ अखडदीपमु १ ण्टिकि पेट्टिन मोदालु २५ गा मोदालु

(२४।) ५० ईच्छिन ईतनिकि आयुरारोग्यैश्वर्य्य(र्य्या)भिवृद्धिगा चेल्लं

(२५।) गलमदि ।। ई धम्म(र्म्म)वु तिरुपति श्रीवैष्णवनायकुलुलो

(२६।) पैन पंच्चधुल रक्ष ।। किपूरुषास्सुरपतेरिव चन्द्र-

(२७।) मौलि प्रालेयकुंदकुमुदेंदु समान कीर्त्ते । नाराय-

(२८।) णाख्य पडिराय तव प्रशस्ति । गायंति वंदिनिकरा श्रवणानु-

(२९।) कूल ।। ई प्रसादमुलेनु चेल्यडि मन्नणलु । अधिकारुलुकु कु २

(३०।) वडमु १ । श्रीवैष्णव नायकुलकु कुन । वडमु १ अ ४ ।।

स्त(स्था)नापतु-

(३१।) लुकु २ वडमु १ । नंव्यरुलु वडमु २ । एककि श्रीवैष्णवुलु

(३२।) कु १ अ १ वडमु १ । गग्ग(गा)धरपंडितुलु कुंचलु रेंडु वडमु

(३३।) ओक्कंडु कालिंग्गनायकुलु कुंच रेंडु वडमु ओक्कडु श्रीक-

(३४।) [र]णालु वडमु ओक्कडु विद्य(द्या)मत्तलु वडमु ओक्कडुपा-

(३५।) त्र वडमु ओक्कंडु ईं त्तवट्ट आचंद्राक्क(क्क)स्त(स्था)ईगानु चे-

(३६।) ल्लंग्गलयधि । ई मन्ननलु एव्वरु हरित्तु रु वारु महापात-

(३७।) कमु ।<\*>

<\* The inscription is left unfinished. A separate line below reads—

स्तणपुवारि सनुभुतमुण असरिकि गार्यलु ३० ।>