%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 335

No. 191

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 706; A. R. No. 250 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1676, No. 78 )

Ś. 1220

(१।) [श्री] स्वस्ति शाकाब्दे बिद्दु-बाहु-द्युमणिसुगणिते भाद्र-

पते(दे)<2> पून्नि(र्ण्णि )मायां रात्रौ विष्णो[मृ]-

(२।) गेंद्रक्षितिमृदधिपतेद्यूत दिव्योत्सवाय । भंडारे गंड-

निष्क द्वितयमिह नृसिहात्मजो जी-

(३।) हरीति ख्यातो दत्वा स्वल[क्ष्मी]नयतनय यशोलिप्सुरा-

कल्पमाढ्यः ।। [१] भारद्वाज कुलोत्तंसः

(४।) प्रत्यब्दं समकल्पयत् नालिकेर फलोल्लासिलाजापूपादिकं

हविः ।। [२] शकवशं(र्ष) वुलु

(५।) १२२० गुने [टि] भाद्रपद पुन्नमयु सोमवारमुनांडु<2>

दुंच्छन नरसिहनायकुनि कोडु-

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

<2. The date is not regular. This record states that Bhādrapada Paurnimā is the Kumāra-paurnami which is not so. Kumārapaurnamī occurs on the full-moon day of Aśvina, when people play dice during the night.>

%%p. 336

(६।) कु जीहरिनायकुंडु तमकु नभिवृद्धिगानु श्रीनरसिंहनाथुनिकि

कुम रपुन्नमनांटि रात्रि-

(७।) यंधु(दु) अरगिप्पनु नैवेद्यमुलु अप्पालु नालिकेरपुंगायलु

लेय्यलु लोपैन वस्तुवुल-

(८।) कु वीरु श्रीभंडारमुन गंडमाडलु रेंट्टिकि एटेट ई

उप्पन्नमु चेल्लंगल्दु ।। वीरवृष्टि-

(९।) माधवदेवरकु जंत[रु]नाटि चुक्कभरि तम खंडिक-

पंदुमु धारपोसि ईच्चिरि । ई धर्म्मवु श्रीवैष्णवुल रक्ष ।।