%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 414

NO. 231

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalam<1>

(S. I. I. Vol. VI, No. 978; A. R. No. 316 B of 1899)

Ś. 1260

(१।) शाकाव्दे रिषि-षड् व्योमर्गणते गुरुवासरे<2> । आषाढ पूर्ण्णिमायुक्ते

(२।) व्रणिग्रामनिवासिनी । [१] श्रीमादेवी स्वयंशागिवृद्धये प्रतिवास-

(३।) र । पुष्पमालां नृसिह[स्य] प्रादात् पु[ण्ये]न चेतना । [२] वेष्ण-

(४।) वाः पालयत्त्वेतत धर्म्ममाचंद्रतारकं । शकवर्षवुलु

(५।) १२६० गु[ने]ण्टि आषाढ पुन्नमयु गुरुवारमुन प्राणिश्रीयादे-

(६।) वि तन वंशाभिवृद्धिगा तम्मन्ननायुनिचे विलि[चि]न तोंट पु-

(७।) प्पलु प्रतिदिनमुन्नु श्रीनरसिंहनाथुनिकि तिम्मालपा-

(८।) तिंप सम्वंदेव सि[ं]म्गुनकु आच द्राकंस्थाय(ई)गा निचि-

(९।) न गंडमाड ४ चि ५ । इ धमु(र्मु) आच द्राकं ... ...

(१०।) ण्ण[वु]त्त रक्ष । शत्रुणा[पि कुतो] धर्म्मः पालनीयो मनीषि [भिः शत्रु]-

(११।) रेव हि शत्रुस्याद् धर्म्मः शत्रुर्न्नकस्यचि[त्] । व्राणिसिरि-

(१२।) वादेवि सहषदेवचिगु चेत दिव्यकोल निघंधमु

<1. In the thirty-first niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 2nd July, 1338 A. D., Thursday.>

%%p. 415

(१३।) विलिसि कोनि पटनु गंडमाडलु न[एडु] कोनि श्रीनरसिंह्म-

(१४।) नात(थ) नित्यमु उभयदु(धू)पाल पटनु ई चिंगुनकु पेम-

(१५।) व्राणि श्रियादेवि सर्व्वदेवचिगुनकु तिरुमालन्नु दिव्यकु नु पे-

(१६।) टिन पइंडि म ७ चि ६ पेटि लं[डा]पेदनायुनिकि धूपान

(१७।) दिव्यपटनु तिरुमाल पेट [सव्र] सहितमुगा इचितिमि श्री [।।]