%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 282

No. 170

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No 1140; A. R. No. 359-A of 1899 )

Ś. 1215

(१।) श्री ।। स्वस्ति ।। भारद्वाजान्वये जातः स्थिरसद्गुण भूषणः [।]

(२।) श्रीमान वल्लभनंभी(दी)ति ख्यातनामा द्विजोत्तमः ।। [१] पु-

(३।) ण्याभि[वृ]द्धिमाकांक्षन्मंच्चनार्य्यस्य सत्पितुः । पोतामं-

(४।) चक सझाया स्वमातुरुभयोरपि ।। [२] शाकाब्दे

(५।) वाण-धात्री-दिनमणिगणिते श्रावणे मासि पूर्ण्णे गु-

(६।) र्व्वाख्यायां द्दशम्यां हरिशिखरिजुष[ः] श्रीनृसिंहस्य गेहे ।

(७।) प्रादादक्षय्य पुण्यप्रद शुभदिवसे सौतृतीयाभिधा-

(८।) ने द्वौ निष्का पायसाद्य प्रचुरपरिलसत् धृद्यनैवेद्यसिद्ध्यै । [३]

(९।) दिनेस्मिन् नेव कर्पूरकस्तूरीचंद्दनैहंरेः [] पूजार्त्थ स्वायु-

(१०।) रारोग्य सप्पत् कल्याणवृद्धये । [४] अयमेव पुनन्निष्क-

(११।) मदादेकं मदान्वितः । पालयंत्वनिशं धर्म्ममिमं

(१२।) वैष्णवसत्तमाः ।। [५] स्वस्ति श्री [।।] शकवर्षवुलु १२१५

गु नेंटि श्रीमदनंत्तवर्म्म प्रतापवीर श्री-

(१३।) नरसिहदेवरल<2> प्रवर्द्धमान विजय-

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

<2. He is Narasimha II (A. D. 1278-9—1308-9)>

%%p. 283

(१४।) राज्य संवत्सरंवुलु १८ गु श्राहि श्रावण कृष्ण दशमियु

गुरुवार<\*>मुनांडु भारद्वाज-

(१५।) गोत्रजुंडैन वल्लभनंव्यारुलु तमतंड्रि मंच्चनपंडितुलकुन्नु

तम तल्लि पोतामंचककु-

(१६।) न्नु पुण्यार्त्थमुगानु अक्षयतृतीयनांडु श्रीनरसिंहनाथुनिकि

नैवेद्यमुलु अप्पालु पाय-

(१७।) सालु नानाविध पिंडिवंटलु विडियालु लोपैन वस्तुवुलु

अरगिच्चुटकु श्रीभंडारमुन पेटि-

(१८।) न गंडमाडालु २ वीर ई दिवसमंदु तमकुनु आयुरा-

रोग्यैश्वर्य्याभिवृद्धिगानु चंदन-

(१९।) कर्प्पूरमु चातुटकु पेट्टिन – माड १ ई धर्म्मवु श्रीवैष्णव

रक्षः । श्री श्री श्री ।।

<\* The corresponding date is the 30th July, 1293 A. D., Thursday.>