%%―The Imperial Gaṅgas―

%%A. D. 1190 ― 1435

%%(From 5-2-1310 To 7-4-1353 A.D.)

%% p. 361

NO. 204

Lakshmī Narasiṃha Temple at Siṃhāchalam<1>

(S. I. I. Vol. VI, No I002; A. R. No. 329 of 1899; I. M. P. Vol. III, P. 1683, No. 157.)

Ś. 1229

(१।) स्वस्ति । शाकाद्दे रत्न-दृ[क्]-द्वि-क्षितियुजि ऋषभ-

(२।) स्वच्छपक्ष त्रितीया संयुक्ते काव्यवारे ह<1>रशिखरि-

(३।) पतेः श्रीनृसिहस्य विष्णोः । प्रादात स्वाभीष्टसिद्धयै

(४।) परिमलविलसतपुष्पमाला निवंद्ध द्वं द्वं चालु-

(५।) क्यवंश क्षिति तिलको विश्वनाथ क्षितीशपतिः । शकवर्षभु (वु)-

(६।) लु १२२९ गु नेंटि श्रीमदनंतवर्म्म प्रतापवीर श्रीभाणु-

(७।) देवस्य प्रवद्धं मान विजयराज्य संवत सरंवुलु

(८।) ३ गु श्राहि रुषभ शुक्ल त्रितीया शुकवार<2>मुनां-

(९।) डु सर्व्वलोकाश्रय श्रीविष्णुवर्द्धन विश्वनाथगण स-

(१०।) मत्त प्रशस्तिसाहतुलैन विश्वनाथ जीयन तमकु [अ]-

(११।) भीष्टात्थविद्धिगानु नूकु [अ]प्पुन चेत् विलिचिकोनि तोंट नि-

(१२।) वद्धलु रेंडु श्रीनरसिंहनाथुनिकि तिरुमाल पेट्टु-

(१३।) टकु भावनारायणुनिकि पेट्टिरि । ई धर्म्मवु

<1. In the thirty-fourth niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 5th May, 1307 A. D., Friday.>

%%p. 362

(१४।) श्रीवैष्णबुल रक्ष । वीरु कटिंचिन धारमंड़पमु [ए] त्ति-

(१५।) प्पनु श्रीनरसिंहनाथुनि भंड़ारमुन [क्र]यमुगोन्न पेदगांड़ि-

(१६।) खंड़िक च[बु]कपोलमु पुट्ट डुन्नु सित्तनमोखरि कोडकु नरसिहनि [कि]

(१७।) ई स्तिमि ई पोलमु भोग्यमु सेसि इ धारमंड़पमु प्रतिसंवत्सर भुन

(१८।) चेईं पग्गलांडु ई दुल भग्गातुट्टा इतडु परिहरिप्पंगला-

(१९।) ं डु इ धर्म्मवु आचंद्राक्क थाइगा चेल्लग्ग [ल] दु ई धर्म्मवु श्रीवैष्ण-

(२०।) वुल रक्ष श्री श्री श्री ।।