%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 209

No. 135

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 912; A. R. No. 296 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1679, No. 124 )

Ś 1200<2>

(१।) स्वस्ति । शाके व्योमद्वया नेत्र-चंद्रसंख्यातवत्सरे मासि

भाद्रपदे शुक्ल-

(२।) दश (श)म्यां शौरिवासरे । [१] पुत्रः कैलास सज्ञस्य

श्रीराम इपमाइति

(३।) गंडद्वादश निष्काणि भंड(डा)रे नृहरेद दात् । [२]पुष्प-

[वा]टिनिमित्तं तत् क्र[ये]-

(४।) णार्त्थ च सर्व्वदा । तत् कृत्वा हरये मालानर्प्प्यं भोक्ता

तु चित्तनः । [३] चतुष्टयनिव-

(५।) ंधायरित्याज्ञाप्य च जीवितं । [एतस्य धारया दत्त]

चंद्रतारं प्रवर्तता{त्मज}[म्] । [४]

(६।) स्वसित श्री [।।] शकवष[]वुलु १२०० गुनेंटि भाद्रपद

शुद्ध दशमियु शौरिवारमु-

(७।) न कैलासप साइ[नि] कोडुकु रामाइपसाइति तनकु

अदृष्ठमुगा

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

<2. The corresponding date will be the 28th August 1278 A. D., Sunday, if the weekday is read सूर्य्यवार for शौरीवार । Otherwise the date is not regular.>

%%p. 210

(८।) नडिवरमून पुष्पवाटिवकु क्षेत्रमु विलुवन्नु ईचेटि शेशि

नानाविधपुष्प

(९।) माल्लु तेच्चि श्रीनरसिह्य नाथुनिकि ममप्पिपन्नु गंडलु

पंड्रेंडु माडलु श्री-

(१०।) भडारमुन मंडकि ई तोंट शेशि ई ष्यदस्थससुप्पि

आचंद्रावकमु बुद्धुं

(११।) [व]ंगलांडुगा पृथु राजु चित्तननायकुनिकि धारपोशि

ईच्चे दीनिकि

(१२।) नालु निवंधाल व्यवस्थ तलियंडु कूडुन्नु ई वेनक

जीतभोक्तुलु नु शेल्ल ग-

(१३।) लइदि । ई धम्मं श्रीवैष्णव रक्ष ।। श्री श्री श्री ।।