%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 229

No. 141

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1139; A. R. No. 359 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1685, No. 187. )

Ś. 1203<2>

(१।) स्वस्ति श्री । शाके राम-धियन नेत्र – भूमिस-

(२।) ंख्यातवत्सरे । कृक्क(क्क)टे मासि कृष्णैकादरया-

(३।) ०भानुदिने शुभे । [१] प्रयागमचनार्य्यस्य हा-

(४।) रीतकुलजस्य च । तल्लमायास्सुतः श्रीमन्नर-

(५।) सिंहाय सन्निधौ । [२] अखंडदीपं तद्दंडं प्रा-

(६।) दां गाः पचविशति । गुण रत्नाकरंडोसौ

(७।) श्रीमान् श्रीरंगपेग्गडः । [३] अज्जु(र्ज्जु)न क्षोणिपाल-

(८।) स्य मंत्री मंत्रविदां वरः [।] प्रवर्त्ततामय-

(९।) न्धर्मो यावदाच द्रतारकं ।। [४] स्वस्ति श्री [।।] शक-

(१०।) वर्ष वुलु १२०३ गु नेंटि कक्क(क्कं)टक कृष्ण एका-

(११।) दशियु नादिवारमुनांडु हारितगो-

(१२।) त्र प्रयागमचन गारु तल्लमांविका-

(१३।) सुपुत्रु अज्जु(र्ज्जु)न क्षोणिपालमंत्रि श्रीर-

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

<2. The corresponding date is the 29th June, 1281 A. D., Sunday.>

%%p. 230

(१४।) गपेग्गडंगारु तम कुलसंतत्याभिवृ-

(१५।) द्ध्यत्थ(त्थ)मुगा श्रीनरसिहनाथुनिकि दीप-

(१६।) द डमुतोडि अखंडदीपमु पे-

(१७।) ट्टे । ई दीपनिव्वा(र्व्वा)हार्त्थमु इरुव-

(१८।) ड़ेनु मोदालु<\*> गोचरा-

(१९।) न पेट्टे । आचंद्रार्क्कमु शेल्लंगलइ-

(२०।) दिगा । ई धम्म(म्म) श्रीवैष्णव रक्ष ।

(२१।) श्री श्री श्री [।।]

<\* Space for five letters is left blank after लु ।>