%%―The Imperial Gaṅgas―

%%A. D. 1190 ― 1435

%%(From 5-2-1310 To 7-4-1353 A.D.)

%% p. 385

NO. 212

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

S. I. I. Vol. VI, No. 938; A. R. No. 302-A of 1899

Ś. 1236

(१।) स्वस्ति सालस्य तिवाव्धि संभूतरजनीकरः त्रिलोचनसुत[ः] श्रीमान् एऋसेनापतिर्महान् । [।]

उमादेवीति वि[ख्या]ता महिषी तस्य भामिनी । आयु-

(२।) रैश्वर्य्य सौभाग्यवृद्ध[ये] पत्युरात्मनः । [१] शाकाद्दे तर्क-राम-पुमणि-

परिमिते पुष्य<2> शुक्ले दशम्या['] वारे जीवस्य सिह-क्षिति भृति नृहरे[ः]

सन्निधौ[स्यरय]भ[त्तः]

(३।) गाः प्रादात् तत्वसख्याः प्रतिदिनमधिक[क्षी]रिणीर्द्दीपहेतोर्द्धम्मो(र्म्मो)यं धम्म(र्म्म)शीलैर्गुणगणमहितैर्वैष्णवैः पालनीयः । [३] स्वस्ति श्री [।।] शकवर्षवुलु1

(४।) १२१६ गु नेंटि श्रीदेवादिदेव श्रीपुरुषोत्तमदेवस्य प्रवर्द्धमान विजयराज्यसवत्सरंवुलु ६ गु श्राहि मकर शुक्ल दशमियु गुरु

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

<2. The date is not regular so far as the lunar month Pausha is concerned, but the date corresponds if it is Makara śu di. 10 to the 16th January, 1315 A. D. Thursday. The lunar month is Māgha.>

%%p. 386

(५।) वारमुनांडु सालस्यगोत्रुंडैन त्रिलोचनजीय्यन कोड्कु श्रीएरु-

महासेनापतुलु तमकु पुण्याभिवृद्धिगानु श्रीनरसिंहनाथुनिकि

(६।) प्रतिदिनमुन्नु तिरुमाल चातुटकु अखंडान दभीपादमुलचे विल्चु पुष्पवाटिक गट्टु अल्लु पसातिचे विल्चु गलुगा ई रे'डु तो [ट]

(७।) ल तिरुमाल पेटेडि दासरुल वेल्लु ३ टिकि जीतमु डानूरमाडलु ७ वीरिकि कूटिकि ओड्डादि चोडवरमुन खंडिक कक्कणतुणिय पुटि१

(८।) महासेनापतुल भार्य्या उमादेविनायकाणि पेटिन अखंडदीप

मोक्वंटि[कि] मोदालु २५ गोल्लनाविभो ई वशमु

(९।) वीरि शिष्टु शिवदासुनायकु पेटिन दीप १ टि मोदालु २५

मुप्पकोना.......लनान्नि पेटिन तोंट निबंधा<1>-

<1. The inscription is not completed.>