%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 246

No. 153

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1138; A. R. No. 358 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1685, No. 186 )

Ś. 1208<2>

(१।) स्वस्ति श्री शकवत्सरे गज-वियत् नेत्र-क्षमासम्मिते

वैशाखे दशमीदिने रवितिथौ श्रीसिंह्यशैलिशितुः [।] अग्रे

(२।) नित्यमखंड्डभा(भू)सुर महादीपार्त्थमत्युत्तमाः प च्चाशत्

प्रमिता स दोहनवतीर्ग्गा तक्षणैर्ल्लक्षताः । [१] श्री-

(३।) मानेष जयंत्तभूपतिसुतो मत्स्यान्वयोद्दीपक[।]

श्रीगोपालकवर्द्धनो गुणनिधिर्द्दारिद्रविद्रावणः [।]

साक्षाद्वैष्णव-

(४।) दर्शनैकनिरतो विख्यातकीत्ति[ः] स्वयं प्रादात् वांच्छित-

दानकल्पकतरुस्त्वानूय्यताराधि[पं] ।। [२] मत्स्यान्वयमही-

(५।) भर्त्तुर्ज्जुनस्यान्नभूपतिः [।] अनुज[स्त]स्य धर्म्मोयं

वर्त्ततां वद्ध तामपि ।। [३] स्वस्ति श्री [।।] शकवरुषंवुलु

१२०६ गुनेंटि

(६।) वैशाख शुक्ल दशमियु नादिवारमुनांडु श्रीनरसिंह्यनाथुनि

सन्न(न्नि)धियंदु नित्यमुन्नखंडदीपमु

<1. In the fifty-second niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 5th May, 1286 A. D. Sunday.>

%%p. 247

(७।) एत्तुटकु मत्स्यवंशोद्भव श्रीनरसिंहवर्द्धनुंडैन ओडवादि

अर्ज्जुनदेवमहाराजुल तम्मुंडु अन्न-

(८।) मराजु तंमकु आयुरैश्वर्य्याभिवृद्ध श्रीवैष्णव श्रीयुनु ग्गल्ब

नेंवं मोदालनु इच्चि श्रीभडारमुन दी-

(९।) पदड्डुनकु कालोचितमूल्यमु वेट्टेंग्नान ई धर्म्मवु आचंद्रार्क्कं

स्थाइगानु चेल्लंगलयदि ई धम्म(र्म्म)वु श्रीवै

(१०।) ष्णव रक्ष ।। शत्रुणापि कृतो धम्मः पालनीयो मनीषिभिः

शत्रुरेव हि शत्रु[ः] स्याद्धर्मश्चत्रुन्न(न्र)कस्यचित् श्री

(११।) एरियवोयनि सहितमुगा धारापूर्व्वकमु चेशि इच्चितिमि ।।