%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 351

No. 199

Kūrmeśvara Temple at Śrīkūrmaṃ<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1151; A. R. No. 273 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 686, No. 151;

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

Vol. LXXII, 1903, No. 2, P. 1271. )

Ś. 1227

T

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शकवर्षुवुलु १२२७ गु नेंडु

श्रीमदनन्तवर्म्म-

(२।) प्रतापवीर श्रीनरनारसिंह्यदेवरु(र) प्रवर्द्धमान विजयराज्य-

(३।) सवत्सरंवुल ३३ गु श्राई विषुमु(व) संक्रांत्तिनांडु<2> महापा-

(४।) त्रुलु अमचुन्न श्रीवासुदेव[जी]य्यनं गारु तमकु आयुष्काम्य-

(५।) त्थंमुगा श्रीकूर्म्मनाथुन्कि दिनप्रतिन्नि पुष्पमाल समप्पिप्प-

(६।) नु ई स्वेतुगुंडान आग्नेयाकोणमंद्धु(द्दु)<3> पुष्पवाडिककु मु-

(७।) त्तुमुक्षेत्रमु ई तोंट्टकु दासरुलु मुव्वुरकुंगा जीतमु

(८।) कूडु बिड्यालु अप्पालकुगा पडियलान वद्धलोपलनु

<1. On the north and west faces of the first pillar from the left in the Tirchuttu manḍapa of this temple.>

<2. The corresponding date is the 26th March, 1305 A. D.>

<3. In S. I. I. the reading is अज्ञेया कोण which gives no meaning.>

%%p. 352

(९।) जि क्षेत्र मुप्पंद्दमु इंत्तवट्टन्रकुंगा श्रीवं(भं)डारमुनंद्दु

(१०।) कालोचित मूल्यमु पेट्टि पुष्पवाटिक समप्पिच्छि(च्चि)रि ।

ई धर्म्मवु

(११।) श्रीवैष्णम(व) रक्ष श्री श्री श्री [।।]

(१२।) ई पोलमु श्रीभंडारमुनकु कोष्टमुगांग्गोनि ईद्द-

(१३।) ऋ दासरुलकु नित्त्य प्रशा(सा)दकूडु तस्य १ नेलनु अ

(१४।) प्पालु ८ विड्यलु १२ एड्डादिकि जीतमु चिन्नलु १४ इंत्त-

(१५।) वट्टुनु श्रीभंडारमुन आचंद्रार्क्कमुगा चेल्ल निच्छि(च्चि)-

तिमि [।।]