%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D. )

%%p. 012

No. 005

Lakshmi-Narasimha Temple at Simhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1177; A. R. No. 365-X of 1899 )

Ś. 1123<2>

(१।) स्वस्ति [।।] आसीन्नर[व]वः(रः) कश्चित् सूरांड़ीति भुवि

श्रुतः तस्य चासीत्सहचरी गुंडंमांवेति विश्रुता [।। १] अस्ति पु-

(२।) त्रस्तयोरत्र नरसिंह इति श्रुतः गणितज्ञानसंपन्नो धाम्मिको

धनवानिव [।। २] शाकाद्दे गुण लोचनेंदुशशिभिर्ज्ञाते

(३।) च मेषग्गते सूर्य्ये क्रिष्णत्रितीय्यकेत्रदिवसे सौरे च वारे

चिरं [।] तेनास्मै म्रिगनाथशैलनिलया याध्यापनार्त्थ

(४।) दश श्रीधाम्न नरसिहदिव्यवपुषे वित्तानि दत्तानि च [।। ३]

श्रीराजाधिराज<3> भवत्सर वुलु ३५ श्राहि वत्र वि-

(५।) षुवु सक्रांत्तिनिमित्तमुन श्रीमतुसिहगिरियंद्दु आचन्द्रार्क्क-

पा(स्या)इगा वेदखंडिक सेल्लुटकुं गन्निको-

(६।) ट करण नरसिंहनायकुंडु दवर श्रीभडारमुन नोडिकिन

त्यागिमाडलु पदि ई माड[लु] पि-

(७।) च्चिनिकवाड चेऋवुन वेट्टि ग्रोप्पिंच्चुटं जेसि ई चेऋवु

वेनुक वुट्ट डु नेंद्दुमु भूमि गोरुगोनि प्रतिसंवत्स-

<1. On the north wall (out side) of the Asthānamaṇḍapa of this temple.>

<2. The corresponding date is the 24th March, 1201 A. D. Saturday.>

<3. Rājādhirāja seems to be a local king of the Chalukya or Telugu Chola family.>

%%p. 013

(८।) रमु नित्य श्रीनरसिहकुंचान नालुवु गुंच्चालु प्राल विवेद्य

मुपकरणद्रव्यमुलतो श्रीनरसिंहदेवर अरगिंचिन ई प्रसादमु

(९।) वेदाध्ययनमु चेइंच्चेड़ि उपाध्यायलु प्रसादपड़ि इदि

भुक्तिगा येजुर्व्वेद मद्य(ध्य)यनमु<\*> सेइंप्प गलारु इ धर्म्मवु

(१०।) श्रावण सहितमुगां जेसिरि इ धर्म्मु रक्षिंच्चिनवारु गंगकर्ता

वेइ गोदानमुल सेसिन फलमुं वड़यंगलारु इ धर्म्मवु

(११।) विघ्रमु सेसिरेनि गगकर्ता वेइ गवुलल वघिचिनारु पेद्द

कोड्कु कपालमुन भिक्षिंचिनारु इ धर्म्म श्रीवैष्णव रक्ष [।।]

<\* Read यजुर्व्वेद-अध्ययनमु or यजुर्वेदाध्ययनमु ।>