%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 277

No. 167

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No 937; A. R. No. 302 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1680, No. 130 )

Ś. 1214<2>

(१।) स्वस्ति । उर्व्वीशाः पूर्व्वमासन महितगुणगणा मत्स्यवंशाव-

तंसास्थित्वा तत्साम्यसीमासरणिमिह जगत्य-

(२।) र्ज्जुन क्षोणिपालः । कीर्त्त्या जागर्त्ति संप्रत्यरिनृपविजय-

प्राप्तलक्ष्मीविलासश्श्रीगोपीनाथसेवारसजनित निजप्रा-

(३।) ज्यराज्य प्रभावः ।। [१] सोयमन्नमभूद्भुत्त वैकुण्ठपदवी-

जुषः गोपालवर्द्धनाख्यस्य पुण्यं लिपसुर्य्युवीय-

(४।) सः [२] स्वस्ति श्रीशाकवर्षे शृति-शशि-नयन-क्ष्मामिते

कात्तिकाख्ये मासे मीनध्वजाहे नरहरिवपुष-

(५।) स्सिहशैलेश्वरस्य । त्रिशद्धेनूरुदारास्सविधभुवि सदा-

खंडदीपप्रदीप्त्यै प्रादादुद्दामसं-

(६।) प्पन्नृहरिमुनिमनःपूर्व्वमाचंद्रतारं ।। [३] अमुमर्जुन-

भूपालनिम्मितं धम्ममुत्तमं ।

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

<2. The corresponding date is the 25th October, 1292 A. D., Saturday. In I. M. P. the date is wrongly given as Saka 1211 for 1214.>

%%p. 278

(७।) अत्रत्या वैष्णवास्सर्व्वे पालयंत्तु प्रयत्नतः ।। [४] स्व[स्ति]

श्री [।।] शकवर्षं वुलु १२१४ गु नेंटि कार्त्तिक-

(८।) शुक्ल त्रयोदशियु शनैश्चरवारमुनाडु ओड्डवादि नरसिह-

वर्द्धनु डैन अ-

(९।) र्ज्जुनद्देवमहाराजुलु तम तम्मुंडु गोपालवर्द्धनुंडैन

अन्नमराजु श्रीवैकु-

(१०।) ंठपदप्राप्तुंडैन इतनिकि पुण्याभिवृद्धिगानु श्रीनरसिंह-

नाथुनु दिव्यसन्निधिअंद्दु आचंद्रार्क्कस्थाइगा<\*>

<\* The inscription is not complete.>