%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 180

No. 118

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI. No. 1143; A. R. No. 362 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1685, No. 190 )

Ś 1191<2>

(१।) क्रीडाक्रोडः स वो देवः कल्याणमभिवर्षतु । यद्दं-

(२।) ष्ट्राचंद्ररेखायां लक्ष्मलक्ष्मीं दधौ क्षमा । [१] राजा-

(३।) नो जयशालिनस्समभवग्मीनान्वयालकृतास्त-

(४।) त्रासीदरिवीरवग्गंविजया श्रीमान् जयत्तो

(५।) नृपः [।] तस्मादज्जु(र्ज्जु)नभूपतिः परहितप्रारब्ध मू-

(६।) र्त्तिर्ग्गुणग्रामोत्पत्तिगृह सपत्नमुजगश्रेणी-

(७।) विहग्गे[श्व]रः । [२] स्वस्ति श्रीशकवत्सरे वसुमती-

(८।) रर्त्नेद्दु – भूसम्मिते सोयं श्रीनृहरेरखंड-

(९।) विलसद्दीपाय भूपालकः [।] ई[च्छ]न स्वीय कु-

(१०।) लाभिवृद्धिमचलां कीत्ति प्रतापं गवां प्रादा-

(११।) दुज्वलदीपदंडसहितां पञ्चोत्तरां स[प्त]-

(१२।) ति ।। [३] स्वस्तिश्री [।।] शकवर्षवुलु ११९१ गुने-

(१३।) ंट्टि चैत्र क्रिष्ण सप्तमियु सोमवारमु-

(१४।) नु विषुवुसक्रांत्तिनाडु श्रीनरसिह्य-

<1. On the fifty-sixth pillar of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 14th April, 1270 A. D., Monday.>

%%p. 181

(१५।) नाथदेवर सन्निधि कप्पूरवत्ति अखंडदीप-

(१६।) मु आचंद्रार्कमु जेल्लुटकु ओढ़ादि अर्ज्जु-

(१७।) नदेवराजुलु

(१८।) वसमुन वेट्टिन मोदालु ड़ेव्व डेनु लेक्का मो-

(१९।) दालु ७५ नुंगोनि इतंडु इ अखंडदीपमु-

(२०।) नकु नेल ओक्कंटिकि नरसि[ं]ह्य कुंच्चान इरुवै रे-

(२१।) ंडु कुञ्चालु न्नड्डडु ने[इ] प्रोलंगलारु इ दी-

(२२।) प वत्तियंद्दुं वेट्टि[डि] कप्पुरमुनकु-

(२३।) नेलवुगा चेन्न प्रोलि लामेटि मामिडि सरिय-

(२४।) लो रेंडु पुट्लु जलक्षेत्रमु आचंद्रार्क्कमुगा

(२५।) पेट्टिनारु ।। अत्रस्थ वैष्णवैधर्म्मः पालनीयो

(२६।) यमादरात् । श्रीसिहगिरिनाथस्य पदभक्तिपरा-

(२७।) यणैः । धम्म(र्म्म)विघ्नकरा यांति महापातकिनां

(२८।) गतिं । तस्माद्यत्नेन धर्म्मोयं रक्षितव्यो विच-

(२९।) क्षणैः ।