%%―The Imperial Gaṅgas―

%%A. D. 1190 ― 1435

%%(From 5-2-1310 To 7-4-1353 A.D.)

%% p. 359

NO. 203

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

(S. I. I. Vol. VI, No. 1179; A. R. No. 365 – XII of 1899 Ś. 1228)

(First Face)

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शकवरुर्ष (षं) वुलु १२२८ गु-

(२।) नेंट्टि श्रीमदनत्तवर्म्म प्रता-

(३।) पवीर भाणुदेवस्य<2>प्रवर्द्धमा-

(४।) न विजयराज्य संवस्सरंवु-

(५।) लु ३ गु श्राहि व्रिश्चिक शुक्ल पुन्न

(६।) मयु सोमवार मुनांडु<3>

(७।) श्रीसिंहगिरिस्थानमुन कलिंग्ग-

(८।) परीक्ष श्रीविजयदेव पड़िरा-

(९।) यंडु । [म] जुलु गोपालदेव-

(१०।) कुमरु ।। कुरुज पंचागा घ-

(११।) र्म्माइ पड़िरायंडु ।। घर्म्मदे-

<1. On a pillar in the northern portion of this temple.>

<2. He is Bhanudeva-II whose actual reign started from A. D. 1308-9 (Vide S.I.I. Vol. VI, No. 938 and Panjabi Matha Plates J. A. S. B. Vol. XVII, 1951, pp. 19-20 f.) According to Panjabi Matha plates, his 7th Aṅka Year fell in S. 1234 which corresponds to A. D. 1312. (Vide O. H. R. J. Vol. V. No. 1, pp 82 and 100).>

<3. The corresponding date is the 21st, November, 1306 A. D. Monday.>

%%p. 360

(Second Face)

(१२।) प पड़िरायु । कीत्तिवासु(स)देव जी-

(१३।) य्यन ।। मित्तराजु पड़िरायु । सरु-

(१४।) णु सेनापति । जयतूकन कु-

(१५।) मारु दंड़ सिवदास पसाइति

(१६।) सा [धु प] साइतुलु<1> । श्रीसिहगिरि-

(१७।) अधिकारुलु वरदगिरि श्रीपाद-

(१८।) मुलु । समस्त पंचादुलु-

(१९।) न्नै निन्नं इंच्चिन शिलाशासन ।

(२०।) तिरुपति श्रीवैष्णवुल वि-

(२१।) डु मल्लमाड़लु नूंट्ट

(२२।) एभैटिकि<2>

<1. In the S. I. I. it is read “<सा [तु प] साइतु”. But from the original we read it “साधु [ष] साहतु”.

<2. The inscription ends here.>