%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 434

NO. 243

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 900; A. R. No. 291-C of 1890)

Ś. 1266

(१।) स्वस्ति श्री शाकवर्षे ऋतु-रस-दिनकृ[त् संमि]ते सोमवारे पौष्यां1 सतृपु-

(२।) ष्पमालां हरिशिखरपते[ः] श्रीनृसिंहस्य नृत्यं । श्रीमान् विख्यातभी-

(३।) मक्षितिपति तनयो जीय्यनः पोत[रा]जो भारद्वाजान्वयोदात्

(४।) सुतधनयशसां वृद्ध[ये] भक्तियुक्तः।। श्रीशकवरुषवु[लु] १२६६

(५।) गु नेटि पुष्य पुन्नमियु सोमवार2मुनांडु भारद्वाज गोत्रजु-

(६।) डैन पोतराजजी[य]न तनकु अभीष्टसिद्धिगानु श्रीनरसिंहनाथुनिकि नित्य-

(७।) मुन्नु तिरुमाल समर्प्पणचेयनु भंडारन गडमाडलु तोम्मिदि ते-

(८।) लिकटु पेट्टि रेंडु नि[बंधलु] प्रसादमुनु विल्चि चिगुसेनापतिकि बेट्टेनु वीरु ई प्रसादमु

(९।) भुजिञ्चि ई चिं[गु]सेनापति त[न वेट्टि]न पुष्पवाटिकनु [पु]वुलनु नित्यमुन्नु ति-

(१०।) रुमाल पेटि जीतभुक्ति[सहि]तमुगा प्रसादमु भुजिंपगलांडु ई धम्म

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

<2. The corresponding date is the 20th December, 1314 A.D., Monday.>

%%p. 435

(११।) वु आचंद्रार्क्कस्थाइगां जेल्लंगलदु । ई धर्म्म श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री-

(१२।) [श्री]

(१३।) पात्र पोतराजीय्यनंगारि महादेवि लकुमादेवि श्रीनारसिंह्यनातु(थु)निकि अवम-

(१४।) [जि]यलु इद्दरकु गा विलसरालु<\*> मूंडु समप्पिंचेनु ई पात्र पोत-

(१५।) जीयन गारेप्प वय्यमदेविगारु तम आचाय्येप्परु [चेतवलभरुं]भ

(१६।) द्रमयंगारिकित्रि [अप्प]यंगारिकिन्नि पुन्याभिवृद्धिगानु गंडमाड ईरुव [इ]

(१७।) पेटि तल्लु [डु] प्रसादमु तोटवट्टि आचांद्रार्क्कस्थ(स्था)इग(गा)लदु श्री श्री श्री श्री [।]

<\* सरा is an Oriya word denoting small earthen plate.>