%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 271

No. 164

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No 928; A. R. No. 297 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1680, No. 125 )

Ś. 1213<2>

(१।) स्वस्ति श्री शकहायने गुण-धरा-भान्वंक्किते कक्कंटे

सक्रान्ते मिहिरे सिते प्रतिपदि श्रीमन्नृसिंहाग्रतः । नित्या-

खंडसदंडदीपयुगलस्थित्यै द्वयोर्ग्गोप-

(२।) योः प्रादात्वस्तशतं प्रशस्तिविजय श्रीकीर्त्तिपूर्त्त्याप्तये ।। [१]

पत्म(द्म)पायकरायस्य तनयस्सुनयस्सुधीः । श्रीनागु(ग)-

मंडलाकाख्यः कलि-

(३।) ंग्ग[दल]मंडनः ।। [२] भार्य्यया भव्यया भूरिगुणया

मांकमाख्यया नायक्या सह सद्धर्म्मवृत्त शीलकुलाढ्यया [।। ३]

(४।) स्वस्तिं श्री [।।] शकवर्षवुलु १२१३ गुनेंट्टि श्रीमदनन्तवर्म्म

प्रतापवीर श्रीनरसिहदेवरल प्रवर्द्धमान विजयराज्य

संवत्सर वुलु १५

(५।) गु श्राहि शुक्ल प्रथमयु वृहस्पतिवारमुनांटि कर्क्काटक

संक्रान्तियंदु पत्म(द्म)पायकरायनि कोड्कु कलिगदल

नागुमहाम-

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

<2. The corresponding date is the 28th June, 1291 A. D. Thursday.>

%%p. 272

(६।) ंडलीकु डु अतिधर्म्मशीलयगुचुन्न तन भार्य्या मांकमनायक-

रालिसहितुंडै तमकु नायुरारोग्यैश्वर्य्या-

(७।) भिवृद्धिगा श्रीनरसिहनाथुनि सन्निधियंदु नित्यमुन्नु

दीपदं(डु)सहित मैन रेंडु अखंडदीपालु वेलुंगुटकु

पा[रि]वोयु कोड्कु पो-

(८।) तुवोयु वशमुन ओक नेरुदीपान केंभइ गार्रियलुन्नु वल्ल

अल्लाडिवोयु वशमुन नाक नेरुदीपान केंवइ गारियलुं ग्गा

रेंडु अख-

(९।) ंड दीपालकुन्नु नूरु गोरिय ला(आ)चंद्राकस्थाइ गां वेट्टे

नी धर्म्मवु श्रीवैष्णवुल रक्ष ।। श्री श्री श्री ।।०।।