%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D. )

%%p. 085

No. 051

Lakshmī Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1203; A. R. No. 365-XXXVI of 1899 )

Ś. 1148<2>

(१।) स्वस्ति [।।] धरणिधरपदाभो जातसंजातगंगा धर[णि]तल-

विती[र्ना] प्राप्तरत्नाकरेव [।] अपि च जलधिकन्या [श्री]सु-

(२।) धायां प्रसूता रुचिरतरमुर[ः] श्रीवल्लभस्स्याश्रितेव [१]

हरिपरवरभीमा[ना]यकात् शगमाया

(३।) मुभयकुलजसर्व्वोत्तारणी सप्रसूता [।] सकलगुणगणाली

रत्नरत्नाकरं श्रीसद्रिशसुतनु गं-

(४।) गादेव्यगात् वय्यराजं । [२] इयमथ चतुरोदात्

खडुकानुर्व्वरायाजनपदपरिमुख्ये

(५।) स्वीयलोकावराख्ये [।] वसु-जलनिधि-रुद्रैस्सम्मिते शाकवर्षे

नरहरिपरिचर्य्या कर्त्तु मेकादशीषु [। ३]

(६।) स्वस्ति श्रीशकवरुषंवुलु ११४८ गुनेण्टि धनु शुद्ध एकादशि

मंगलवारमुन जीहरि श्रीनरसिंहदेवरकु

(७।) मासंप्रति शुक्ल एकादशि उत्सवमुन वैवेद्यचदनकर्पूर-

विड़ियालु नेह चेरुंक्कु गुऋमिरियालु दीपनुन्य ला-

<1. In the Asthāna-maṇḍapa of this temple.>

<2. The corresponding date is the 1st December, 1226 A. D., Tuesday.>

%%p. 086

(८।) पैन वस्तुवुलु आचंद्रार्क्कमुं जेल्लुंटकु निंदुल दशिरड़ि-

चाभिनायकुनि कूंतुरुवुचुन्न भी(वी)रगोट्टमुन वय्यराजुल

महा-

(९।) देवि यैन गंगादेवि प्रक्किनासिटलो कावोरमुनयंदु नाल्वु

पुट्लु सवुकभूमिधारापूव्वकमुसेसि नाल्वुदिक्कुलायदु

चक्रलांछनवु रा-

(१०।) लु पाति पेट्टिंचु...इंत्त...चेल्लंगलयदि स्वद्त्तां परदत्तां वा

यो हरेति वसु[ं]धरा [ं ।] षष्टि वर्ष स-

(११।) हस्राणि विष्ठायां जायते क्रिमि[ः] [।] शत्रुणापि क्रितो धर्म्म-

प्पालनीयो मनीषिभि[ः] [।] शत्रुरेव रहि शत्रुस्स्याद्धम्मं-

र्श(ः)शत्रुर्न्न कस्यचित् ।