%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 224

No. 139

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śimhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 936; A. R. No. 301 of 1898;

I. M. P. Vol. III, P. 1680, No. 129 )

Ś. 1202

(१।) ॐ । गोपीनाथस्सदापायात् कमलानंदकंदुकः । वासुदेव-

प्रतीराजं पुण्य पण्यगृहं सदा ।। [१] रायवल्लभमहासे-

(२।) नापतेर्द्धम्म(र्म्म)चारिणी । मेडमांवा सुतं लेभे भारद्वाज-

कुलोद्बहं ।। [२] स्वस्ति श्री शाकवर्षे नयन-वियदधो-

(३।) यु[ग्म]-धात्रीसमेते शुक्ले कक्कटकैकादशि गुरुदिवसे

श्रीनृसिह्यस्यकोशे(षे) । [भ]त्रं तद्वासुदेव प्रति नृपति-

रदात्

(४।) स्वस्य धम्मा(र्म्मा)भिवृद्ध्यै मल्लद्वात्रिंशचिह्नोन्यपि सततधृते-

श्चित्तनस्यापि भुक्त्यै ।। [३] स्वस्ति श्री [।।] शकवर्ष वुलु

(५।) १२०२ गुनेंटि कर्क्कटक शुक्ल एकादशियु गुरुवारमुनांडु

भारद्वाजगोत्र रायवल्लभसेनापति पेंड्लमु

(६।) मेडमदेवि सुपुत्रु श्रीगोपिनाथदिव्य श्रीपादपद्माराधक

वासुदेवपडिरायलु तन धम्मु गा श्रीनरसिंह्यना-

(७।) थदेवरकु एल्लप्पुडुन्ल गोडवु(व)पट्टु निवंद्धालु रेंडिकि

मल्ललु मुपइरेंडु चिन्नलु श्रीनरसिंहनाथदेवर श्रीभ-

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

<2. The date is not regular. But, it may be taken as A. D. 1280.>

%%p. 225

(८।) ंडार नेडिकि ई गोडवुपट्टि निवद्धंलु रेंडुन्नु आचंद्रार्क्कम

कुडु पगलंडगा पृथुवराज चित्तमनायकुनिकि

(९।) धारवोशि इचे। ई रेंडु निवधालकु नित्यपडि रेंडु कुंचाल

कूडुन्नु ई वनक जीतभुक्तुलु आचंद्राक्कमु श्रीभंडारान

चेल्ल-

(१०।) गलयदि । ई धर्म्म श्रीवैष्णव रक्ष । प्रतिराजवानु(सु)देव-

स्सज्जन संकल्पकल्पक[ः] जीयात् [।] तेन कृतोयं धम्म[ः]

प्रवत्त तां चंद्रमातारं ।। [४] श्री श्री

(११।) श्री ।।