%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 243

No. 151

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 713; A. R. No. 251 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1676, No. 79 )

Ś. 1207<2>

(१।) स्वस्ति श्री शाकवर्षे रि(रु)षि-गगन-भुज-क्ष्मामिते

भद्रकामाधीशाहे भौमवारे सुरभि-

(२।) कुलभवो गंग्गराजाभिधानः । स्वायुर्व्वशाभिव्रि(वृ)द्ध्यै

नरहरिभवने

(३।) प चसंख्याकमाढाः प्रादादाचंद्रतारं हरिशिखरितले

पुष्पवाटीनिमित्तं [।] [१]

(४।) स्ववेतनभुजः पंच्चनरानारामपालिनः नृहरेस्तत्र

संजात पुष्पानयन त[ते]पूरान [।।]

(५।) अकल्प यदयं भूय[ः] स्वराज्यस्याभिव्रि(वृ)द्धये [।]

स गात्स्यमदगोत्रैकमंडनः प्रि(पृ)थिवीपति[ः]

(६।) स्वस्ति श्री [।।] शकवष १२०७ गुनेटि भाद्रपद शुक्ल

त्रयोदशियु मंग्गलवारमुनांडु सुरभिवंशोद्भ-

(७।) व गात्स्यमदगोत्रुलैन जत्तरुनाट गग्गराजुलु तमकु

आयुरारोग्यैश्वर्ययाभि ब्रि(वृ)द्धिगा श्रीनरसिह-

<1. In the second niche of the verandah round the central shrine of this temple. On either side of the inscription is carved a double-headed cow flanked by a parasol.>

<2. The corresponding date is the 14th August, 1285 A. D., Tuesday.>

%%p. 244

(८।) नाथुनि श्रीभंडारमुनकु गंडलु एनु माडलु अच्चि अधिवर-

मुन पंद्दुमु क्षेत्रमुगोनि प्रतिदिवसमु

(९।) पुष्पमाललु चातुटकु पुष्पवाटिका पेट्टिरि ई तोंट्ट सेसिडि

दासरुलु एवुरकु तार[कू]डु-

(१०।) जीतमु पेट्टंगलारु ईद्दुल फलवस्तु श्रीभंडार प्रवेशं

चेयंग्गलारु ई धम्म(र्म्म) श्रीवैष्णव रक्ष []

(११।) शत्रुणापि क्रि(कृ)तोः(तो) धर्म्मः पालनीयो मनीषि[भि]ः [।]

शत्रुरेव हि शत्रुत्वाद्धर्म्म शत्रुर्न्न कस्यचित् [।।]