%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 257

No. 159

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

(S. I. I. Vol. VI, No 886; A. R. No. 289-A of 1899)

Ś. 1211

(१।) स्वस्ति श्री । शाकाब्दे शर्व्व-वाहु-क्षितिपरिगणिते मार्ग

शुक्लाद्यतिथ्यां

(२।) भौमवारे हरे[ः] श्रीहरिशिखरिजुषोखंडदीपस्य

हेतोः । प्रादात्

(३।) श्रीरंगनाथाह्वय वुधगृहिणी नानधेयेन गंगा निष्कान् भंडा-

(४।) रगेहे दिनमणिगणितान् भर्तृपुण्याभिवृद्ध्यै ।।०।।

स्वस्ति श्री [।।] शकवर्षं

(५।) वुलु १२११ नेंटि मार्ग्गशिर शुक्ल प्रतिपदयु मंगलवारा-

मुनांडु<2>

(६।) कौडिन्यगोत्रुलैन श्रीरंगनाथभट्टोपाध्या[य]ल भार्य्या

गंगादेवि त-

(७।) न भर्त्ताकु पण्याभिवृद्धिगा श्रीनरसिंहनाथुनि सन्निधि-

यंदु नित्य-

(८।) मुन्नु अखंड नेरुदीपमु वेलुंगुटकु श्रीभंडारमंदु पेट्टिन

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

<2. The corresponding date is the 29th November, 1289 A. D. Tuesday.>

%%p. 258

(९।) गंडमाडलु पर्रेंडु चिन्नलु एनु ई धर्म्मवु श्रीवैष्णव रक्ष [।।]

(१०।) नरहरितीर्त्थ महामुनि [वि]मलमनः पूर्व्वैमाशशांक-

रवितारं । परिपालयं-

(११।) तु धर्म्म श्रीवैष्णव सत्तमास्सततं ।। शत्रुणापि कृतो धर्म्मः

पालनीयो म-

(१२।) नी[षिभिः] [।]। शत्रुरेव हि शत्रुस्याद्धर्म्मश्शत्रुर्न्न कस्यचित् ।।

श्री श्री [।।]