%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 330

No. 188

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 948; A. R. No. 307 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1681, No. 135 )

Ś. 1220<2>

(१।) स्वस्ति [।।] श्रीमा[न्] ब्राह्मणदासाख्यो वि-

(२।) जाली प डितात्मजः [।] उपमन्यु-

(३।) स गोत्रैकभूषणं स्वेष्टिसिद्ध-

(४।) ये । [१] शाकाब्दे खाक्षिबाहूक्षिति-

(५।) परिगणिते सिहमासि [ज्ञ]वारे

(६।) पञ्चम्या संप्रयुक्ते नरह-

(७।) रिभवने दशदिव्योत्सवाय ।

(८।) प्रादाद्गंडाख्यनिष्कान्दश विविधल-

(९।) स द्दिव्यनैवेद्यसिद्ध्यै ग गाधारा-

(१०।) समीपे पुनरपि नृहरेग्गभ्भंगेहे

<1. On the twenty-eighth pillar of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 29th July, 1298 A. D. This is the day of Simha Sankrānti, associated with Pañchami.>

%%p. 331

(११।) तथैव । [२] प्रसादस्थालिकामेकां प-

(१२।) ंचपिष्टक संयुतां प्रसादचंद-

(१३।) नं कार्शचतुर्भागैकमुज्वलं [।। ३] प्रसा-

(१४।) दपुष्पमालाश्च नारिकेल फलद्वयं

(१५।) वरदाद्रिमुनेश्शिष्य यतिवर्ग्ग प्र-

(१६।) भुक्तये । [४] स एव कुतवान भूय-

(१७।) स्वाचंद्रार्क्क धरावधि रक्षंत्तु वै-

(१८।) ष्णवास्स्रर्व्वे सदा धर्म्ममिमम्मुदा ।। [५]