%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 151

No. 099

Lakshmī –Narasiṃha Temple at Śimhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 365-IX of 1899 )

Ś. 1177<2>

(१।) श्रीरामक्षितिभृत् सुतः पस-

(२।) पुल श्रीगोत्रचूडाम[णिः] [श्री-

(३।) सम्म्राजितनाथ वाटिवि-

(४।) षयाधीशार्जुनक्ष्मापतिः [।] रा-

(५।) [जा]भून्मडपल्य सतपुरपतिः

(६।) कर्न्ना पूरा शौर्य्यतो जित्वा दान-

(७।) गुणेन जेतु मधुना प्राप्तोद-

(८।) यो भूतले । [१] सोयं श्रीशक-

(९।) वत्सरे परिमिते सप्ताद्रिभूमी-

(१०।) द्दुभिः श्रीसिंह्याचलवल्लभस्य नृह-

(११।) रेराकल्प संव्व्रित्तये [] सार्द्धस्ताल्य[ं]

(१२।) ...मितस्य चारुहविष स्तत भां[ड]वेश्मन्यदात् गंडान्

(१३।) विंशति माड कान्नरुवकेशव्रित्ति भूसिद्धये । [२] एत-

(१४।) ज्जीहरिनाथपंडितमुनि प्राज्ञो पुराणाप्पेन प्राज्ञ-

श्चिङ्गु सुधीर

<1. On the north wall (out side) of the Asthāna-manḍapa of the same temple.>

<2. The corresponding year is A. D. 1255>

%%p. 152

(१५।) पि पुनः पौराणनारायणः [।] जेपाद्या[य] नृसिहपडित......

सौम्याह्वयौ

(१६।) नेतारावपि कूर्म्मचित्तनवरावाक्के(र्क्के)ंदु संभूजतां [३]

[कु]ंचाय नृहरे स्स-

(१७।) दा रचइतुं सत्पुष्पवाटिद्वयं साद्धर्म्माड चतुष्टयं सम-

(१८।) ददात्{ं} ग डाभिधान वरं [।] एतां कर्त्तुमदात् प्रसून-

वहितारामा-

(१९।) पुराणाप्पने प्राज्ञायापि च तिरुवरंगजेलु जेष्ठात्मजाया-

निशं [।। ४]

(२०।) शत्रुणापि कृतो धर्म्मः पालनीयो मनीषिभिः [।] शत्रु...

शत्रु[ः] स्या धर्म्म[ः] शत्रुर्न्नकस्यचित् ।।