%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 182

No. 119

Lakshmī-Narasiṃha Svāmī Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI. No. 704 A. R. No. 248 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1675, No. 76 )

Ś 1192<2>

(१।) स्वस्ति श्री शाकाब्दे नेत्र-रत्न-क्षिति शशिगणिते

(२।) कक्कटे सप्तमीयुक संक्रान्त्या-

(३।) हस्ततारासहित क[वि]दिने नित्यदीप-

(४।) स्य हेतोः [।] प्रादात् सांतालगोत्रो नरहरि-

(५।) भवने त्वाकुसेट्टी सुभस्ताः पञ्चाशत्

(६।) वय्यनाख्य प्रवरतरवणिक् सूनुराच-

(७।) ंद्रतारं । अर्त्थं मारस्य शिष्टार्त्थं वीरका-

(८।) टस्य गोचरे । पंचाशत् वस्तका दत्ता

(९।) नृहरेर्दीपहेतवः । स्वस्ति श्री [।।] शकवर्ष-

(१०।) वुलु ११९२ गु नेंटि कर्क्कटकं

(११।) शुक्ल सप्तमीयु हस्तनक्षत्रमु गु-

(१२।) रुवारमुनांडु श्रीनरसिंहनाथु-

(१३।) निकि नित्यमु अखंडदीपमु ओक्कंडु

(१४।) आचंद्रार्क्कमु चेल्लुटकु सांताल-

<1. On the first pillar built into the back wall of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date, is the 27th June, 1270 A. D. Friday when the Hastā Nakshatra was present. The day, however, is Friday and not Thursday as mentioned in the inscription in line 12.>

%%p. 183

(१५।) गोत्रमुन वय्यनशेट्टि कोडुकु अकु-

(१६।) शेट्टि तमकु धर्म्मवुगा गोल्ल मारवो-

(१७।) यु [वश]मुन इरुवैय्येनुनु वीर-

(१८।) काटवोयुवशमुन इवुवै य्येनुनु-

(१९।) ंगा गारियलु एंवै पेट्टे वीरलु ई गो-

(२०।) रियलु मोंन नित्य नरसिंहमान मा-

(२१।) नंडु नेइ वोयं गलारु ।। शत्रुणा-

(२२।) पि कृतो धम्मः पालनीयो मनीषिभिः [।।]

(२३।) शत्रुरेव हि शत्रुम्याद्धर्म्म[ः] शत्रुर्न्न

(२४।) कस्यचित् । [३] ई धर्म्मवु श्रीवैष्णवरक्षः(क्ष) ।

(२५।) शुभं श्री श्री श्री