%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 250

No. 155

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 949; A. R. No. 308 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1681, No. 136 )

Ś. 1208<2>

(१।) स्वस्ति श्री शकवत्सरे वसु-विय-त्तिग्गांश्च स ख्यायुते शुक्ले

कात्तिकनागपंचमदिने सिह्याचलाधीशितुः [।] भंड्डा-

(२।) रे वरदीपदंडसहिताखंडदीपाय ताः प च्चाशत्प्रमिता

अजाश्च कनकं डप्पाभुजंग्गा-

(३।) ह्वयः ।। [१] शूरो धीरगुणान्वितः प्रियहित स्सोमावरा-

[वुत]कः कस्तूराय सुधाय नारणपडी-

(४।) रायाह्व पुत्रोत्तम क्षेमायुर्व्वरकीत्तिपूर्त्तिविजय श्रीपुष्टि

तेजोमहाशौर्ययौ-

(५।) दार्य्य महत् गुणानभिलसन्नाचंद्रतार ददौ ।। [२]

स्वस्ति श्री [।।] शकवर्षवुलु १२०८ गुनेंट्टि कार्त्ति-

(६।) क शुक्ल नागपंचमियु न्नादिवारमुनांडु श्रीनरसिहनाथुनि

सन्निधिनि नित्यमु नखं-

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

<2. The year is not regular. But, it may be taken as 1286 A. D.>

%%p. 251

(७।) डदीपमु एत्तुटकुनु कस्तुराधाइ नारायणलडिरायनि

पुत्रुंडु डप्पाभुजं-

(८।) गु स्सोमाइराउत्तु तनकु नायुरारोगयैश्वर्य्य(र्य्या)भि-

वृद्धिगानु श्रीनरसिह्मना-

(९।) थुनि भंडारमुन दीपदंडमुन्नु एंभइ गोरियलं वेट्टि

आचंद्रार्क्कस्थाइगा-

(१०।) नु धारापूव्वकमु सेसि इच्चे ई धम्म(र्म्म)वु

श्रीवैष्णव रक्ष ।।