%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 321

No. 183

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 868; A. R. No. 288 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1679, No. 116 )

Ś. 1218<2>

(१।) स्वस्ति श्रीमान कौशिकसदो(गो)त्रभूषणः पेद्दिनायकः ।

चित्तामंच्छिप्रमुसुतः स्वा-

(२।) युर्व्वशाभिवृद्धये ।। [१] स्वस्ति श्रीशाकवर्षे वसु शशि-

नयन क्ष्मामिते मेषगेर्क्के काले पु-

(३।) ण्यप्रशस्ते विषुरिति नृहरेस्सिंहशैलाधिपस्य । भंडारे

गंडनिष्कौ मरीचगुललसत्प्रानस-

(४।) त्पायसादिरफूर्ज्ज न्नैवेद्यसिद्ध्यै प्रतिशरदमदादाशशांकार्क्क-

तारं । [२] अयमेव

(५।) पुनः प्रादाद्गंडनिष्कद्वयं हरेः ।। विमानोपरिसंजात-

प्लक्षाश्वर्त्थादि वृक्षकान्

(६।) । [३] उद्धत्तु परिसंशोद्ध्य स्वाभीष्टफलसिद्ध्ये ।

पालयंत्वनिशं धर्म्ममिमं वैष्णबस-

(७।) त्तमः ।। [४] स्वस्ति श्री [।।]शकवर्षवुलु १२१८ गुनेण्टि

मेष संक्रातिनांडु चित्तामंच्चिनाय-

<1. In the nineteenth niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 25th March, 1296 A. D.>

%%p. 322

(८।) कुनि कोड्कु पेद्दिनायकु तम कभीष्टसिद्धिगा प्रतिविषुवुन्नु

पानमु पायसमु नि-

(९।) वेद्यमु अप्पालसहितमु ? इत्पन्नमारगिंप श्रीभंडारमंद्दु

अच्छ माडलु

(१०।) रेंडु २ वीर श्रीविमानमु मींद मोलिचिन चेट्टु पुच्चुटकु

नित्यमुन्नु ओक अप्पमु

(११।) १ शेलुटकु आच मा २ ई अप्पमु चेट्टुवुच्चिन [वो]निकारु-

कोनंगलारु । ई धर्म्म श्रीवैष्णव रक्ष

(१२।) शत्रुणापि कृतो धर्म्मः पालनीयो मनीषिभिः । शत्रुरेव हि श-

(१३।) त्रुस्स्याद्धर्म्मश्शत्रुन्नं कस्यचित् ।। [७] श्री श्री श्री श्री श्री [।।]