%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 265

No. 163

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

(S. I. I. Vol. VI, No 904; A. R. No. 292 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1679, No. 120)

Ś. 1213<2>

(१।) स्वस्ति श्री । अत्युत्तंग्ग यशः प्रतापविभवा गंगान्ववायाः पुरा

राजानो वहव[श्शुभा]स्समभवस्तेषां गुणग्रामणीः ।

वीरश्रीनरसिहदेवनृपतिर्व्विद्या विलासोन्नत ।

सव्वज्ञ-स्थिरधीस्सदा विजयते दाता जयश्रीसखः ।। [१]

(२।) तस्यास्तिह ममस्तराज्यभरणे दक्षः क्षितौ क्ष्मापते-

भ्भा(र्भा)रद्वाजकुलः कलाकुशलधीर्गोपालसेनापतिः [।]

(३।) मेडायानरनाइ(यि)कापरिवृतस्तस्यात्मजोयं वरै-

लंप(ब्ध)श्रीनृहरे नृसिंहविवुधो नारायणाख्योन्नतः ।। [२]

(४।) स्वस्तिश्रीशाकवर्षं गुण-धरणिभुजा-रोहिणीनाथ संख्ये

वैशाखे पूर्ण्णिमायां हरिगिरिनृहरेश्शश्वद[र्च्च]चितार्त्थ ।

दत्वा भडारगेहे वियदुदधिधरासम्मितान गंडनिष्कान्

स्वायुस्सौभाग्यलक्ष्मी-जय-नय-तनय-ख्याति-व-

शाभिवृद्ध्यै ।। [३]

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

<2. The corresponding date is the 15th April, 1291 A. D. Sunday. The date is repeated in line 15 of the inscription.>

%%p. 266

(५।) कांस्यस्थालीं सजंत्रीं विविधरसलसद्व्यंजनैःपंचपात्रै-

स्सन्नैवेद्यत्रयाढयां स्नपनजलमिलत्तात्रकुंभद्वयं च ।

(६।) पंच्चाशद्धेनुजातामितघृतविलसद्दीपयुक् दंडयुग्मं

पात्रीमर्घ्घ्यादिधात्रीम्मणिगणगुणितां कण्ठ

सौवर्ण्णभूषां । [४]

(७।) श्रीमत् वृष्ठिविशिष्ट माधववर प्राकारतः प्राक्क्षिता

वारामं च्च चतुर्न्निवंद्धभृतिभुक् भृत्योरुकृत्योज्वलं

श्रीधूपावधिसंध्ययोरुभययोस्संगीतहेतोश्चतु-

र्न्नारी मंग[ल]गायकद्वयमयं तेषान्निवंधांश्च षट् ।। [५]

(८।) श्रीमत् पुण्यपुराण काव्यनिकरालंकारसन्नाटक-

च्छंदोव्याकरणाभिधाननिचय व्याख्यान हैतोः पुनः ।

सेनानाथ नृसिंहदासविवुधस्सत्पडितानां त्रयं

तेषामत्र निवन्धषट्कमपि च श्रीमनृ(न्नृ)सिहालये ।। [६]

(९।) अत्युत्कृष्टयजुश्श्रुतेरहरह[ः] स्वाध्यायसत्रद्वय-

स्थित्यै कांडव तैत्तिरीयकलसत् शाखाद्वयस्य क्रमात् ।

अत्राद्यापि कविप्रियोरपि पुनव्वित्यै निवंद्धत्रयं

श्रीमत् धन्यवदान्य मान्यचरितस्सामंतचूडामणिः ।। [७]

(१०।) अकल्पयदिमान् धर्म्मं नाकल्पं कल्पकोपमः ।

कलिगविषये [राज्ञा] स्थापितः क्षेमवृद्धये ।। [८]

(११।) श्रीमत् पश्चिमवाहिनीसुरसरिद्धारोत्तराद्रिस्थितेः

श्रीवैकुण्ठपतेहरेरहरहन्नैवेद्यहेतोः पुनः ।

प्रादादच्च क विप्रयोरुभययो भ्भक्त्या निवन्धद्वयं

माताः पंञ्चमिता नृसिहसदने दत्वा जगतख्यातये ।। [९]

(१२।) श्रीमद् यज्ञवराहगेहविपुलप्राकारमध्यक्षितौ

त्रिशत भूसुरभोज्यसत्रसदन पञ्चोदनस्थालिकाः ।

(१३।) भोग्यादिप्रतिपादिताः प्रतिदिन पंच्चा[पि] तद्वैष्णव-

व्यूहात् षष्टिविशिष्टनिष्कनिकरैराचंद्रतारार्ण्णवं ।। [१०]

%%p. 267

(१४।) शाला सत्कारहेतोरपि च मठपतेः कल्पइ(यि)त्वा निवन्ध-

द्वं द्वं गोपालस घ्घाद्दधिपिठरमपि द्वादशोत्कृष्टनिष्कैः

भोग्याधित्वेन कृत्वा नवघटविविधव्यंजनैधांसिभूयः

षड्भिन्निष्कैय्यंथोक्तं व्यरसचयदखिलं

सत्रसत्कारजातं ।। [११]

(१५।) स्वस्ति शकवर्षवुलु १२१३ गुनेंटि श्रीमदनन्तवम्म(र्म्म)-

प्रतापवीरश्रीनरसिंहदेवरल प्रवर्द्धमान विजयराज्य संव-

त्सरंवुलु १५ गु श्राहि अंदुलवैशाख पौर्ण्णमा-

(१६।) स्ययु रविवारमुनांडु<1> गोपालमहासेनापतुल कोड्कु

नरसिहदासुलैन नारायणसेनापतुलु कलिगदेशपरीक्षलै

श्रीसिंहगिरिअंद्दु श्रीनरसिहना-

(१७।) थुनि नवरियंदुं १४० गंडमाड लोड्कि तमकु आयुरा-

रोग्यैश्वय्य(र्य्य)भिवृद्धिगा चेसिन धम्मवुलु रत्नखचित-

मैन सुवण्णकण्ठाभरण मोकडुनु अखंडदीपालु

(१८।) रेंट्टि मोदालु ५० नु ई दीपदंडमुलु २ नु मूंडु नंवेद्यमु

लारगिंप्पुटकु पेद्द कंच्चु तल्य १ नु ई चिप्पलु ५ नु

पित्तल पेद्द अड्येनकालु १ नु तंव कडुवलु २ नु वीनिय-

(१९।) ंद्दु प्रतिदिवसमुन्नु जलक मोक कावडि तेच्चुटकु

निवं(व)न्ध १ नु कांडवशाख तैत्तिरीयराखलु चदुर्विच्चे

टिघडिशासुलैन ब्राह्मणुल<2> किद्दरुकु निवंधालु मूंडुनु पु-

<1. Narasimha II reigned from A. D. 1278-9 to 1308-9. (Vide O. H. R. J. Vol. V, PP. 100 ff )>

<2. Probably the correct reading is ‘वो(ओ)डिशासुलेन ब्राह्मणुल’ (the Brāhamanās of Oḍiśā)>

%%p. 268

(२०।) राण-व्याकरण-काव्य-नाटकाभिधानालु पठिंपिंच्चेटि

विद्वत् ब्राह्मालु मुपुरकु निवन्धालु ५ नु सत्रमठपतिकि

निवंध १ नु ई मठपरिचर्य्यकु निवध १ नृसिहगि-

(२१।) रि उत्तरशिखरमुन वैकुण्ठनाथुनिकि नरसिंहान तूमंडु

वीयान नैवेद्यमु प्रतिदिवसमुन्नु अरगिप्प पेट्टि भुजिंच्चेटि

समाराधक ब्राह्मलिद्द[रु]कु निवंधालु २ नु उभय

सन्धुलयंदु

(२२।) ...............य..........शक[ला]नु मंगलगीतमुलु

सन्निधिपाडुटकु सानिसंप्रदायमुलंदु गायकु लिद्दरुकुनु

लंज्जलु नलुवुरकुंगा निवंधालु ५ नु व्रिष्टिमाधवदेवर

विमानपू-

(२३।) र्व्वभागक्षेत्रमु......माडलकु क्रयमुगां गोनि पेट्टिन

पुष्पाल......फलवत्तुगां[जनु] इंदुल कायकूर सत्र-

मुनकुन्नु नानाविधपुष्पमाललु श्रीनरसिंहनाथुनिकिन्नि-

प्रतिदिवसमुन्नु तेच्चि

(२४।) पेट्टेडि दाधरु लि[द्दरु]कुन्नु विवंद्धालु ४ लुवुंगा

निवंद्धालु २४ नु धर्म्म मरिन्नियुनु सिहगिरिनाथुनि

नगरयंदु आचंद्रार्क्कस्थाइगां वेट्टि कम्मउन्नु ये(य)ज्ञ

वराहदेवर प्रसादमु-

(२५।) न कुत्तरभागक्षेत्र[मु]नालुवु माडलकु कयमुगां गोनि

मठमु कट्टिच्चि ई मठमुनदु प्रतिदिवसमुन्नु मुप्पऋ

ब्राह्मलकु यथेष्टभोजनालु पेट्टुटकु पच्चादि श्रावैष्णवनाय-

(२६।) कुल वल्लनु अरु...माडलप्पि(प्पि)च्चि प्रतिदिवसमुन्नु

भोग्याधिगा ठावुपट्टिन तिरुवल्यर प्रसादतल्य लैदुनु

खिल्लारुलवल्लनु पंड्रेंडु गडमाडलु अप्पि(र्प्पि)च्चि

नित्यभोग्याधिगा ठावु पट्टिन पेरुवु पु-

%%p. 269

(२७।) ट्टु व १ न्नु कुम्मरु[लव]ल्ल नर्प्पिच्चिन ग डमाड १ आ

पोलिपो(भो)क(ग)<1>कु वच्चु कडुवलु<2>न्नु करुल

वारिवल्ल अप्पि(र्प्पि)च्चिन माड १ आपोलिकि वटकाष्ठमुन्नु

इंत वट्टुलोपैन अशेष सत्रोपकरणालु-

(२८।) न्नु आचंद्राक्क स्था[इगा] पेट्टिरि ई धर्म्म[वु]

श्रीवैष्णव रक्ष ।।०।। इत्थ सिंहगिरौ विधाय विविधाम्

धम्मा(र्म्मा)न हरेः प्रीतये तत्रत्यानखिलान् प्रणम्य शतशः

श्रीवैष्णवान याचते । सेनानाथनृसि-

(२९।) हदासविवुध सैषा[ं] [स]दा पालने युष्माभिविहिता-

वधानमातभिभ्भाव्यं समस्तैरिति ।। [१२] शत्रुणापि

कृतो धर्म्मः पालनीयो मनीषिभिः [।] शत्रुरेव हि

शत्रुस्या[द्ध]र्म्मश्शत्रुर्न्र कस्यचित् ।। [१३] धर्म्म एव

हतो हन्ति धर्म्म

(३०।) रक्षति रक्षितः । तस्मादेषा न हंतव्यो मानो धर्म्म

हतो वधीत् ।। [१४] श्री श्री श्री ।। अन्नु पंडित<3>-

वय्ये(र्य्ये)ण विरचिता अभी शासन श्लोकाः ।। श्री ।।

शश्वदूंबेदान्तशास्त्रप्रवरपरिलसद्व्या क्रियासत्रहेतो-

र्व्विद्वद्विप्राय

<1. पोलि भोग may be same as the पहिलि भोग or the first offering of bhogam in the temple of Jagannātha at Puri.>

<2. The Oriya word कुडुआ at Puri is derived from कडुव ।>

<3. Annu Panḍita may be identified with Annayārya, the author of the Tatva-guradhāra (Vide Des. Cat. Mad. Govt. Orient. Lib.) XXI, P. 8228, No. 12295.>

%%p. 270

(३१।) वृत्तिं व्यर[च]यत चतुस्सन्निवंधान् प्रदाया भंडारे

ग डनिष्कान् दश विशदयशा श्रीनृसिहस्य भूयस्सेनाधीशो

नृसिहः प्रचुरतरतपः प्राप्त नारायणाख्यः [१५] ।। श्री ।।

(३२।) परिचा[रि]कुं वेटिन रेंडु कुंचालु प्रसादानकुनु नित्यमुन्नु

तूमुंडु वीय्यमु भंडारानं गोनि पोइ श्रीवैकुंठनाथुनिकि

मडपले...सोमादु

(३३।) ...... ......[मु]जिं पंगलांडु श्री श्री श्री [।।]