%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 325

No. 185

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 935; A. R. No. 300 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1680, No. 128 )

Ś. 1219<2>

(१।) स्वस्ति । सालस्य गोत्रतिलको बब्धिसेनापतेस्सुतः । धर्म्माइ-

सेनाधिपति स्स्व पुण्यगतिसिद्धये ।। [१] स्वस्ति श्रीशाकवर्षे निधि-

(२।) शशि-नयन-क्ष्मायुते कर्क्कटस्थे मानो भौमस्य वारे सित हरिदिवसे

सिहशैलेश्वराय । प्रादात गा स्तत्वसंख्याः प्रति-

(३।) दिन बिहिताखंडदीपस्य सिद्ध्यै सोयं वीरानिवार्य्यं प्रथिततरल-

सन्निर्भ्भयश्रीसमेतः ।। [२] दिनेस्मिन्मेव भाय्यास्य पा-

(४।) र्व्वती नामतस्सती । स्वयमप्यायुरारोग्य भाग्य श्रीवंशवृद्धये ।। [३]

अखंडदीप संदी[प्त्यै] श्रीमन्नृहरि सन्निधौ ।

(५।) पंञ्चविशतिस ख्याताः प्रादात् गाश्शुभदशनाः ।। [४] स्वस्ति श्री [।]

शकवर्षवुलु १२१९ गु नेंट्टि श्रीमदनन्तवम्म प्रता-

(६।) प वीर श्रीनरसिहदेवरल प्रवर्द्धमान विजयराज्यसंवत्सरंवुलु

२३ गु श्राहि कर्क्काटक शु-

(७।) क्लैकादशियु मंगलवारमुनांडु सालस्य गोत्रजुंडैन

बम्बिमहासेनापतुल कोडुकु

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

<2. The corresponding date is the 2nd July, 1297 A. D. Tuesday.>

%%p. 326

(८।) नभ(र्भ)यमल्ल श्रीदमाइ सेनापति तनकु पुण्याभिवृद्धिगानु

श्रीनरसिंहनाथुनि सन्निधि-

(९।) यंदु ओक अखंडदीपमु वेलुंगुटकु पेट्टिन मोदालु २५

ई दीपद डु १ ।। ई दिनमं

(१०।) दु वीरि भार्य्य श्रीपार्व्वतिनायकाणि तनकु नायुरारोग्यै-

श्वर्य्यवंशाभिवृद्धिगानु

(११।) श्रीनरसिहनाथुनि सन्निधियंदु नित्यमुनु ओक अखंडदीपमु

वेलुंगुटकु पेट्टिन मोदालु २५ ई दीपदंडु १

(१२।) ई अखंडदीपालु रेंडुनु आचंद्राक्कस्था[इ]गा चेल्लंग्गल-

यदि । ई धर्म्मु श्रीवैष्णवुल रक्ष ।। [श्री] श्री श्री [।।]