%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 337

No. 192

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 941; A. R. No. 303 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1680, No. 131 )

Ś. 1221<2>

(१।) स्वस्ति श्री शकसद्बर्षे चंद्र-दृक्-भुज-भू-युते कर्क्कटस्थे

दिनपतौ सिह-

(२।) शैलशिरोजुषः ।। [१] श्रीमत् परमहंस्राब्धि परिवृद्धि

सुधाकरः । वरदा-

(३।) द्रिमुनिश्रेष्ठ[ः] स्वाभीष्टफलसिद्धये । [२] संध्याद्वयलसद्धूपप्रदा-

(४।) नावसरे हरेः [] सन्निधौ सततं सांद्रतरगानप्रवृत्तये । [३]

आकल्प-

(५।) यत षण्णिवधानुभयोस्संप्रदाययोः ।। अर्हणार्हंप्रसू[न]-

(६।) स्रक् प्राप्तये नृहरेस्सदा [।। ४] पुष्पवाटिसन्निवन्ध चतुष्टयम-

(७।) पि स्थिरं । आचंद्रार्क्कममुन्धर्म्म पालयंत्विह

वैष्णवाः ।। [५] स्वस्ति

(८।) श्री [।।] शकवर्षवुलु १२२१ गु नेंटि श्रीमदनन्तवर्म्म प्रतापवीर-

(९।) नरसिंहदेवरल प्रवर्द्धमान विजयराज्य संवत्सरवुलु २५ । श्राहि

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

<2. The corresponding date is the 28th June, 1299 A. D. The king Narasimha referred to in this inscription is Narasimha II (A. D. 1278-9—1308-9). See O. H. R. J. Vol. V, PP. 100 f.

%%p. 338

(१०।) कर्क्कटक संक्रांतिनांडु श्रीवरदगिरि श्रीपादमुलु तमकुनभीष्टसिद्धि-

(११।) गानु श्रीनरसिहनाथुनि सन्निधिनि उभयधूपावसरमंदु मग्गल

(१२।) [गी]तालु पाडुटकु सानिसप्रदायमन्दु ओक मुखरिकि

निद्दरे शिलं-

(१३।) ज्यलकुंगा यदो(थो)चितमूल्यमुनं गोवि पेट्टिन निवंधालु आरुन्नु

(१४।) सुगन्धपुष्पवनमाललु तेच्चि समप्पिचुटकु ग्रेट्टिन निवन्धालु नालु-

(१५।) वु ई धम्मवु आचंद्राक्कस्थाइगा चेल ग्गलदि । ई धर्म्मवुं

श्रीवैष्णव [रक्ष]

(१६।) तोल्लि वर[द]गिरिश्रीपादालु उभयसंप्रदायमदुन्नु पेट्टिन अन

निभं(वं)धालु एनिमिदिटिलीनु तिरुपडिनयकुडु त्रिविकोन्न

(१७।) उय्यनकोंडि श्रीरामनायकु चेतनु विलुचु नि १ नु

प्रतापवेदिनायकुचेत वि-

(१८।) .......... नि १ नु वरदगिरि श्रीपादाल प्रशिष्युलु ज्ञानानंर्द्द-

भट्टारकुलु मललकु [तम]

(१९।) अधिकारमंद्दु तिरुपडिनायकु नरसिंहा चेतनु विडियमुन्नु-

[धि]रु[वु]

(२०।) भय्यकोंडि मरि निव[]द्भमु सो[नल] वास्यकानिकि प्रताप पेट्टि

निवंद्धमु स-

(२१।) ंप्रदायमुन वास्यकानिकि ई धर्म्मवु श्रीवैष्णव रक्ष श्री [।।]