%%―The Imperial Gaṅgas―

%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 363

NO. 205

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

(S. I. I. Vol. VI, No. 1000; A. R. No. 327 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1682, No. 155)

Ś. 1229

(१।) स्वस्ति श्री [।।] [श] कवरुषंवुलु १२२९ <2> गु नेंटि श्रीमदनन्तवर्म्म-

प्रतापवीर श्रीभानुदे[व]स्य प्रवर्द्ध-

(२।) मान विजयराज्य संवस्सरंवुलु ३ गु श्राहि कुंभ शुक्ल ४यु

सोमवारमुनांडु । समस्त प्रशस्ति [सहि]-

(३।) त चालुक्क (क्य) वंशते (ति) लक सर्व्वलोकाश्रय श्रीविष्णुवर्द्धन

महाराजु श्री विश्वनाथगण [क]लिगपरीक्षा श्रीविज-

(४।) यदेवपडिरायंडु माजि गोपालदेव कुमरुंडु सू [र्य्यं]-

पंच्चाण धर्म्माइ पडिरायुं-

(५।) डु धर्म्मदेव पडिरायुंडु । कीर्त्तिवा[स]दवजीयन ।

ईत्तराजप डरायु डु । जय [ं] त [तं तु] कू-

(६।) मारुंडु । दंड[शि]वदास पसाइति । सिंह्यां(ह्या)दिरिभोगपरी-

[क्षा] वरदगिरिश्रीपादमुल अधिकारमुन ई स्था-

<1. In the thirty-fourth niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The year is not regular. But, it should be taken as A. D. 1307.>

%%p. 364

(७।) नमुन समस्त पच्चादिलोपैन समस्तवे हरणनु । श्रीविज[य]-

देव पडिरायुलकु अदृष्टमुगानु[द्र]च्च-

(८।) खिल्लारुनि कोड्कु गोपिखिल्लारुनि गोचरमुन । [अभु]रापुवमु-

गानु । पेट्टिन मोदालु १०० दि १ । नित्यपडिगा-

(९।) नु श्रीनरसिंहनाथदेवरकु अमृतमणिकि । पच्चिपालु वारामाणिका-

कुंच्चान पदिटिकिन्नि अर्द्ध

(१०।) बटमुगानु कुंच्चालु ५ । युंन्नु श्रीनरसिहनाथुंडु अरगिच्चिन प्रसादमु । कोनडिवारु । अधिकारि

(११।) बरदगिरि श्रीपादमुलु कुंच्च । ओकटि १ । न व्यारुलु कुंच्च

ओकटि १ । गो[ड]नंविनायकुन्नु तिरुपडि[ना]-

(१२।) यकुंगा कु १ । अप्पम्मनायकु अलाल नायकुगा कु १ ।

उभय धूपालयंदु तिरुविंजामर पलि-

(१३।) मारटिपानुलु । संप्रदायमु[चे]वचसल जल कुंच्चमु १[।]

ई मेग्नु आचंद्रार्क्कमुगानु कोनगलारु ।

(१४।) मोदालकु कापुकूलि पालुकांच्चेडिवारिकि लोपैन

प्रथमुलकु 1 ई [गो] पिखिल्लारुनिकि विलिचि पटिन जल[क्षे]त्रमु

(१५।) पुट्लु रेंटिकि पेटिन पडगंडमाडलु पदिअरु १६ । ई

पडिरायुनिकि भुजा अभिवृद्धिगानु श्रीनृसिंह-

(१६।) नाथुनिकि परिचय्यचेयनु पेटिन निवंद्धालु । अलाल-

नायकुनिकि पेट्टिन जलक निवंधमु १ । भावनारा-

%%p. 365

(१७।) वणु निकि पुष्पवाटिकलु २ । तिरुवलिनायकु निग्कि अला-

पटमु १ । जोहुन ं कनाय-

(१८।) नकुंगा उभयधूपाल पटुटकु पेट्टिन गोडवु निवद्धालु

३ । श्रीकार्य्य श्रीरामुनिकि{कि} [न्नि]म [१] । ई मेर नाचं-

(१९।) द्राक्कंमुगा पेट्टितिमि ।। ई ध[र्म्म]वु श्रीवैष्णवुल रक्ष

श्री श्री श्री ।