%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D. )

%%p. 014

No. 006

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1178; A. R. No. 365-XI of 1899 )

Ś. 1125<2>

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाव्दे भूत-नेत्रामृतरुचिशशिभिर्व्वर्त्तमाने [कु]लीरं याते

प्यल्लडवासी निजगुणनिरतो रेक्क-

(२।) नाख्यो दिनेद्रे [] प्रादाद्दोपं शुभार्त्थ सकलमुनिसुरैस्सेव्यमानाय तस्मै

श्रीमत्सिंहाद्रिधाम्ने नरहरिवपु-

(३।) षे यावदाचंद्रतारं । श्रीशकवर्षवुलु ११२५ गुनेण्टि कर्क्कटकसंक्रांत्ति-

निमित्त्यमुगा श्रीमत्सिहगिरि-

(४।) श्रीनरसिंहदेवरकु अल्लंडशासनिकुंडैन रेकमनायकुंडु पेट्टिन

अखडदीप भोक्कण्टिकि नित्य नरसिंह-

(५।) मानिक मानडु सेति लेक्क नाचंन्द्रार्ककमुं जल्ल ग्ग[ल]यदिगा ई देवर

श्राभडारमुन नोड्किन सुरभिगद्य लेडु ई

(६।) माडलु गजभजिचे[वु]नं वेट्टि ग्रोप्पिच्चुट जेसि ई चेर्वुकृ (क्रिं)ज

पुट्ट ड्ड[स] दुमु धूमि फलभोगमुनदु चल्लु-

(७।) टकु श्रावणसहितमुगा पेट्टरि । स्वदत्तं परदत्तं वा यो हरेति

वसुंधरा[ं।] षष्ठिवर्ष सहस्राण विष्ठाया-

(८।) जायते कृमिः [ः] ई धर्म्मवु श्रीवैष्णव रक्षः । ई यूरि सोविरडि वंदं

वेट्टि ग्राप्पिंच्चिरि ।।

<1. On the north wall (out side) of the Asthānamaṇḍapa of this temple.>

<2. The corresponding date is the 27th June, 1203 A. D.>