%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 457

NO. 260

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṁ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 933; A. R. No. 298-D of 1899)

Ś. 1271

(१।) स्वस्ति श्री [।।] वीर श्रीमतप्र[तापक्षि]तिपतितिलक श्रीपतेस्तुल्यकीर्त्तिव्विस्यातोरु प्रतापस्सकलगुणनिघिर्द्दानशौंडश्चकास्ति । राज्ञीवय्यारमेव प्रकटितमहिमा वल्लभा तस्य

(२।) साध्वी गंगादेवी गुणा[ढ्या ज]लनिधिसदृशस्याप्पराजस्य पुत्री [] श्रीशाकाद्दे धरित्री-गिरि-रविगणिते कार्त्तिके [जी]ववारे <2> शुक्ले विष्णोस्तिथौ सा नरहरिवपुष स्सिंहशैलेश्वरस्य । सद्भक्त्या दीपदड

(३।) द्वयम[कृ]त कृतं वीजनं [स्व]ण्ण(ण्णं)दंडं सोवन्नं पादयुग्मं कमलयुगमपि प्राददात् कैतकानि । [२] पत्राण्यष्टौ सरोजस्रजमपि चतुरो हेमलिप्ताम् सुकुंभान् पात्र रौप्यं सुदुग्धा-

(४।) स्तिडिगणनयुता गाः [पदी] पद्वयस्य । विप्रा][ं]स्न्नीन् वीजनस्याप्यनुदिनमुभयोर्द्ध्पयोर्द्धारणार्त्थ वल्लारोव्वंशजाता[ं] द्विजमपरमथायूयुज[त्स्ना]-

(५।) नहेताः । [३] भ डारे मल्लनिष्कानृतुगुणगणितानप्पंइत्वा त्रिवीटिः कित्वा षट्प्रस्थमन्नं प्रतिदिनम[द]दान पिष्ठकां त्रीन् त्रयाणां । अत्त्येषां सेवकानामि-

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

<2. The corresponding date is the 22nd October, 1340 A. D. Thursday.>

%%p. 458

(६।) व शरदि कृतं वर्तनं मल्लनिष्कैव्विंशत्यां(त्या) पूपयुग्मं युगगणनयुत प्रस्थमन्नं द्विवीट्या । [४] [ं] []

गायकस्यापि तैलार्थ दीनारा [ं] दशपंच्च[च] । प्रादाद् भांडारस-

(७।) वने स्वाभीष्टफलसिद्धये । [५] श्रीश[क]वरुषंवुलु १२७२ गु नेंट्टि कात्तिक विमल एकादशियु गुरुवारमुनांडु वीरनरसिंहदेवराजुल महादेवि गंग्गामाहादे-

(८।) वि तमकु आयुरारोग्यंतानसराव्याभिवृद्धिगानु श्रीनरसिंहनाथुनिकि समप्पिंचिन चरकुलु पहिडिश्रीपादालु रेंडु अष्टवि[ं]शत पद्ममालिक

(९।) ओकडु तामरपूपु ओकंडु सेमतिपूपु ओकंडु भोगलिरे कुलु एनिमिदि रसनगरयालु नालु पहिडिकाम अलापट्टमु ओकडु वेंडि दि-

(१०।) व्यकल्लु रेंडु ईनालु [मू]ंडु इ सरकुलु मूडुन्नु उभयपूपालयंदुनु पट्टनु वल्ललारु चगय गारिकि अलपट्टमु ई भद्रमयं गारिकि-

(११।) न्नि वरदयं गारिकिन्नि दिव्यकों(को)ल रेंडु पट्टनु ईच्चि भडारमुननु ते।लकट्ट, मल्ल माडलु मुप्पयाऋ ३६ पेट्टि नित्यपडि प्रसादमु आऋकुंच्च-

(१२।) लु नित्य अप्पालु मुंडु विडियालु मू डु निवधालतोडि जीतमु इ तपट्ट विल्चि ई मूवुस्कुनु दत्तमु चेशेनु ई दिव्यकोलल नेलिकि भ डारानं वे-

(१३।) ट्टिन मल्लमाडलु पदेनु मरिन्नि भंड्डारान तेलुकट्टु मल्लमाडलु इरुवै पेट्टि नित्यप्रसादकुच्चालु नालु अप्पालु रेंडु विडियालु रेंड इंत-

(१४।) पट्टु कोनि उभयधूप [काला]लनु नामस कीर्तनमु चेयनु जनानचन्न माघवदासिकि पेट्टेनु पालारगिपनु वेंडिकोर १ नित्य पालु रेंडु कुंचालु [पा]यचेन्नखल्ला-

(१५।) रि वसमुन वे-<\*>

<\* The inscription is not complete.>