%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 348

No. 197

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 967; A. R. No. 313 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1681, No. 141 )

Ś. 1226<2>

(१।) स्वस्ति [।।] श्रीवर्द्धनपुराग्य्र[स्य] श्रीरामविदुषस्सती ।

भार्य्या सय्यन्नपंड्याणो तंविना-

(२।) यक सत्सुता । [१] श्रीमत् कुंडिनस[त्]गोत्र पवित्री-

करणप्रभा । आयुश्रीवंशस तानपु-

(३।) ण्यभाग्याभिवृद्धये । [२] शाकाख्यभूपतेर्व्वर्षे ऋतु-दृ[क्]-

मुज-भूयुते । विषुस -

(४।) क्रांतिसमये सौम्यवारसमन्विते<2> । [३] श्रीमत् सिंहगिरीशस्य

श्रीनृसिंहस्य सन्निधौ । सं(स)दं-

(५।) डखंडदीपार्त्थ प्रादाद्गाः पंञ्चविंशतीः ।। [४] शकवर्षे-

वुलु १२२६ गु नेंटि मेष संक्रांतिना-

(६।) ंडु श्रीवर्द्धनपुरमुन श्रीरामप डितुल भार्य्या उय्यन्न पंड्यां-

(व्या)णी तम वशा-

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

<2. The corresponding date is the 25th March, 1304 A. D. Wednesday.>

%%p. 349

(७।) भिवृद्धिगानु श्रीनरसिंहनाथुनि सन्निधियंदु दीपदंड-

सहितमुगानु ओक अखं-

(८।) डदीपमु वेलुंगुटकु श्रीभंडारमंदु

[गोनि पेटिन मो]-

(९।) दालु २५ ई दीपदंडु १ नुंगा आचंद्रार्क्कस्थाइगा[ं]

वेट्टंगले(ल)य[दि] । ई धर्म्मवु श्रीवैष्ण-

(१०।) वुल रक्ष ।। शत्रुंणापि कृतो धर्म्मः पालनीयो मनीषिभिः ।

शत्रुरेव हि शत्रुस्याद्धर्मश्शत्रुन्न(र्न्न)कस्यचित् [।।]