%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D. )

%%p. 103

No. 062

Lakshmī Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 952; A. R. No. 309-B of 1899 )

Ś. 1155<2>

(१।) … शाके पंच-शरोव्वि-च द्रगणिते मासे नभस्यां(स्या) द्वये

शुक्ले पव्वदि[ने] मृगेंद्रशिखरीप्रोत्तुंगशृगस्थि[तेः ।].........

धीः प्रो[त्]-

(२।) फुल्ल पुष्प स्रजः स्वाभीष्टार्त्थ कुलाभिवृद्धयशसे वारे रवेः श्रीपतेः {।}

नागेश्वरकु...... जीय्यन नामवान् । [१] श्रीसूर्य्ये-

(३।) पडिरायस्य तनयः पु(पु)ण्य[वा]न्मद्दान । षड्भिः निष्कैरसमा-

पा[ल्य] वरदुनायक ना......माडद्वयं च[चं]कृत्वा दत्व-

(४।) ...नं पुनः । तस्यैव कल्पयामास धर्म्ममाचंद्रतारकं [। २]

प्रतिप्रभातं नृहरेः म[ज्ज]नात्थंमय पुनः सजल ताम्रपात्रं च गंड-

(५।) निष्कत्रयं ददौ । [३] अप्पनस्योत्तमाख्यस्य जलानवनकर्म्मणि ।

प्रवत(र्त)तामयं धर्म्मो यावदाचंद्रतारकं । [४] स्वस्ति श्री [।।]

शकवर्ष भुलु

(६।) [११]५५ गुनेंट्टि आषाढ पुन्नमनांडु सूर्य्यपडिरायु कोड्कु

एरुजाय्यन तनकु पण्यमुगातिरुमाल चतिप वरदुनायकुनि

नायक प्र-

(७।) [साद]कुंचालु रेंडु गडम डलु अरि[ण्टि]कि ठावु पेट्टि ई माल पेट्टेनु

वीनि कुडु...उत्तम अप्पिनायकुनिकि पेट्टिन गडमाडलु माचिकितोनु

<1. In the twenty-eighth niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 23rd June, 1233 A. D.>

%%p. 104

(८।) पानसंभंकदुवयंदु नित्यमुन्नु तमकु पुण्यमुगा श्रीनरसिंहुनाथुनिकि

जलकल[श]मुलु तेंगलारु । वीरे तमकु पुं(पु)ण्यमु-

(९।) [गा] श्रीपतिखिल्लारुंनि गोच[रा]न पेट्टिन मोदालु नुऋ १०० ।

निरुता पालु कुंचालु १०...मु कुंचालु एनु तेचि रात्रिधुप-

(१०।) [का]लमंदु जन्माष्टमि मोदलुगा श्रीनरसिहनाथुनिकि अरगिंप

पेट्टिपगला[ं]हु [।।] ई अरगिंचिन पाल कुंचालु ५ण्टिकि नगलदि

(११।) [क]लिंगपरीक्ष...मं...[कु] १ । तिरुपड़िनायकुंडु कु १ ।

उत्तमअप्पिनायकुंडु कु १ गाकु इ अ १ भोईउत्य कु १ ।।

श्रीमं-

(१२।) ... ... ... ... ... ... ... श्री श्री श्री [।।]