%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 252

No. 156

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 995; A. R. No. 325 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1682, No. 153 )

Ś. 1209<2>

(१।) शाकाब्दे निधि-खासि-भूपरिमिते सोमप्रहे कार्त्तिके

भारद्वाजसगोत्र मंत्रितिलक प्रोलाय्य(र्य्य) नारी सती [।]

(२।) मंड्डाख्या समभूत्तदर्त्थमददान्मंत्री सुतस्तल्लयसस्या

विंशतिगाश्च पंञ्च नृहरे न्नि(न्र)त्यप्रदी-

(३।) पाय च ।। स्वस्ति श्री [।।] शकवरुषंवुलु १२०९ गुनेंटि

कार्त्तिक शुक्ल पौर्ण्णमावास्ययु प डितवा-

(४।) रमुनांडु रात्रि सोमग्रहणकालमुन भारद्वाजगोत्रमुन ओड्डवादि

मं त्रि प्रोलेपेग्गड भा-

(५।) र्य्या मंड्डमपेग्गडसानिकि अदृष्टमुगा नीयम कोड्कु

तल्लेपेग्गडंग्गारु श्रीनरसिह्यनाथुनि

<1. In the thirty-third niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 22nd October, 1287 A. D. Wednesday.>

%%p. 253

(६।) सन्निधिअंद्दु नित्यमु न्नखंडदीपमु एत्तुटकु मोदालु

इरुवड़ेतु मुद्धदामनवोयुनि को-

(७।) ड्कु केतवोयुनि वशमुनं वेट्टि दीपदड्डु सहितमुगा

धारापूर्व्वकमु चेशि आचंद्राक्कस्थाइ-

(८।) गां वेट्टि[रि] ई धर्म्मवु श्री वैष्णव रक्ष ।। शत्रुणापि

कृतो धर्म्म[ः] पालनीयो मनीषिभिः शत्रुरेव हि श-

(९।) त्रु[ः] स्यात् धर्म्म[ः] शत्रुन्न(र्न्न)कस्यचित् ।। लिकि(खि)त्त

सिगाशरिः [।।]