%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 323

No. 184

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 957; A. R. No. 310 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1681, No. 138 )

Ś. 1219<2>

(१।) श्री [।।] चूरांडिनायकुसुतो द्राविडः शूद्रसत्तमः तालाडि विषय व्यक्त

(२।) कलुवचेरु पद्वस्थिरः । [१] ओलमंगलगोत्रांकभूषणो

मांकिनायकः

(३।) कामांडिनामयेयायाः स्वमातुः पुण्यवृद्धये । [२] शाकाब्दे

(४।) रत्न-धात्री-नयन-शशि युते चैत्रक्रिष्णत्रितीया संयुक्ते

जीववारे ह-

(५।) रिशिखरिजुषः श्रीनृसिंहस्य विष्णोः । प्रादाद्गास्तत्व-

संख्याः प्रतिदि-

(६।) न विहिताखंडदीपस्य सिद्ध्ये त्वा चंद्रार्काब्धितारं

वरदगिरिमु-

(७।) ने स्सन्मनः प्रीतिपूर्व्व ।। [।] स्वस्ति श्री [।।] शकवर्षवुलु

१२१९ गुनेंटि श्री-

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

<2. The corresponding date is the 25th April, 1297 A. D. Thursday, according to the Amānta calculation.>

%%p. 324

(८।) मदनतवर्म्म प्रतापवीर नरसिंहदेव प्रवर्द्धमान विजयराज्य-

(९।) संवत्स २३ गु श्राहि चैत्र कृष्ण ३ गुरुवारमुन

तालाडुनांडु क-

(१०।) ट्टुन कलुवचेरु द्राविडकुल ओलमंगलगोत्रजुंडैन सूरांडि-

(११।) नायकु कोड्कु मांकिनायकु तल्लि कामांडिआम्मा

श्रीनरसिंहना-

(१२।) थुनि संनिधियंदु नित्यमुन्नु तनकु पुण्यमुगानु ओक अखं-

(१३।) डदीपमु वेलुंगुटकु पेट्टिन मोदालु इरुवएनिटि लेक्क

२५ ई भं-

(१४।) डारमंदु दीपदंडुनकु मूल्यमु पेट्टिन गंडमाड १ ई धर्म्म-

(१५।) वु आचं[द्रा]र्क्क स्थाइगा चेल्लंगलादु ई धर्म्मवु

श्रीवैष्णव रक्ष ।।