%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 317

No. 181

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 737; A. R. No. 259-C of 1899)

Ś. 1218<2>

(१।) स्वस्ति । गोवि ..... ..... य संभवः । दशगुंडुरितिख्यातस्से-

(२।) नापतिपदोन्नतः ।। ...........[व]र्षे नभस्याह्वये मासेंमश्शय-

(३।) नस्थ विष्णुदिवसे ... ...... ...सिहगरीशितुदधिपयो नैवेद्य सं-

(४।) सिद्धये प्रादात् ............ंद्रार्क्कतारावधि ।। एतन्निवेद्यहरयेदु-

(५।) ग्धदद्यादशेष ..........यति भुक्तये । परिकल्पितवान् भू-

(६।) य स्याभीष्टफल.....दात् श्रीमनृ(न्नृ)हरिसन्निधौ ।। स एवा

खंडुसद्दी-

(७।) पद्वय संततादी[प्त्य]......र्म्ममिमं वैष्णवसत्तमः ।। स्वस्ति

श्री [।।] शक

(८।) वर्ष वुलु १२१५. . . . .प्रतापवीर नरसिहदेवरल<3> प्रवर्द्धमा-

(९।) न विजयराज्यसं......[आ]षाढ शुक्लैकादशिनांडु दशगु डुसेनाप-

(१०।) ति तनकु निष्टार्त्थसिद्धि.... ....रुवर्द्धजामुनदु पेरुवुपट्टुव १ नु

(११।) अर्द्धपटु पालकलशलु......मोदलु १०० ई अरगिच्चिनपेरुवुपट्टु-

(१२।) व १ नु ई पालकलशलु......वर्ग्गमैन भट्टारकुलकु भुजिच्चुट-

(१३।) कुंकल्पितच्च । वीर तमकु......सन्निधिनि अखंडदीपालु रेंडु

वेलुंगुटकु

(१४।) ..............[ध]र्म्मवु

<1. A portion could not be read as it is covered by a pillar. This inscription is in the sixth niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 13th June, 1296 A. D.>

<3. He is Narasimhadeva II, who ruled from A.D. 1278-79 to A.D. 1308-09.>