%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 273

No. 165

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<\*>

( S. I. I. Vol. VI, No 965; A. R. No. 311 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1681, No. 139; E. I. VI, P. 267 )

Ś. 1213

(१।) स्वस्ति । शाकाब्दे राम-धात्री-नयन-शशिमिते पौष्यमासि

प्रसिद्धे [दर्शा]पाताकंवारे

(२।) श्रवणपरिणते शश्वदर्द्धोदयाख्ये [।] भूय[ः] खर्भ्भानुभानु-

प्रहणज समये

(३।) तत्तिथौ सोमवारे पुण्ये कालद्वयेपि स्थिरविशदयश[ः]

पुण्यवाच्छाभिः(भि)व्रि-

(४।) ध्यै । [१] नरहरितीर्त्थमुनींद्रस्सिहगिरींद्रस्य सन्निधौ

नृहरेः । विलसदखंड-

(५।) चतुष्टयदीपद्युतिदाज्यसिद्धये प्रादात् । [२] सार्द्धशतं

भस्तानां धेनूनां

(६।) विशतिच्च पंच्चयुतां । आचंद्रतारकार्क्कं धर्म्ममिमं पांत्तु

वैष्णवास्सत-

(७।) तं ।। [३] स्वस्ति श्री [।।] शकवरुषंवुलु १२१३ गु नेंट्टि

पौष्यमासमुन श्रावणव्यतीपातार्क्कवारस-

(८।) हित मैन अर्द्धोदयमनु पेरंगलअमावास्यनांडुनु इ दिपसमुन

सूर्य्यग्रहणस-

<\* In the thirteenth niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

%%p. 274

(९।) हितमैन सोमवारमुनांडुनु<\*> इ पुण्यमैन कालद्वयमंदुन्नु

नरहरितीर्त्थ श्री-

(१०।) पादमुलु तमकुनु आयुरारोग्य यशः पुण्याभिवृद्धिगानु

श्रासिहगिरिनाथुनि

(११।) दिव्यसन्निधिय दु अखंडदीपालु नालुवु वेलु गुटकु

पेट्टिन मोदालु २५ नु{नु}

(१२।) गोरियलु नूंट एंवइ लेक्क गोर्रियलु १५० युनु इ दीपालु

नालुवुनु

(१३।) आचंद्रार्क्कस्थाइगानु नेल्ल गलदु इ धर्म्मवु श्रीवैष्णव रक्ष ।।

शत्रुणापि कृतो

(१४।) धर्म्मः पालनीय्यो मनीषिभिः । शत्रुरेव हि शत्रुस्याद्धर्म्मः

[श]त्रुन्न(र्न्न) कस्यचित् ।। श्री श्री श्री [।।]

<\* The corresponding date is the 21st January, 1292 A. D. Monday. Dr Kielhorn also refers to this date in E. I., VI, P. 267 f.>