%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 466

NO. 265

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 932; A. R. No. 298-C of 1899 )

Ś. 1272

(१।) स्वस्ति श्री । आसीत् विनतभूपालमौलिमाणिक्यरोचिषा । विराजित प-

(२।) दो वीरनरसिंहमहीपतिः ।। [१] लक्ष्मीरिव हरेश्शंभो पार्व्वतीव स्वय भुवः । सरस्वतीव कामस्य पत्नी रतिरिव प्रिया । [२] महिषी तस्य नृपते

(३।) र्ग्गादेवी शूभाशया । शाकाव्दे वाहु-जलधि-रविसंख्या समन्विते । [३] एकादश्यां शुक्लपक्षे वैशाखे सोमवासरे । वियत भुजम-

(४।) हीसंख्यासंयुक्त[नग] डनिष्ककान । [४] नृसिह भण्डारगृहें दत्वा स्वयमकल्पयत् । नृहरेरभिषेकार्त्थं जलानयनकर्म्मणि । [५], नियुक्तानां

(५।) चतुर्ण्णातु निवंधक चतुष्टयं । एत[स्मि]न्नेव सम[ये] यज्ञसूत्रसमर्प्पणे [। ६] संयुक्तस्य द्विजस्यैक माडंचैव निवंधकं । प्र-

(६।) त्यहं धूपसमये नानामाला प्रदाइनां । नृणा मदान्निवंधानान्नव स्वाभीष्टसिद्धये [। ७] शकवर्षवुलु १२७२ गुनेंटि वैशा-

(७।) ख शुक्ल एकादशियु सोमवार<2>मुनांडु वीरनरसिंहदेवमहाराजुल महिषि गंगादेविमहादेवि तनकु अभिमतफलसिद्धिगा-

(८।) नु भंडारमंदु तेलिकट्टु पदिनालुन्नर १४ ।। निवंधालकु ई निवंध १ कि मल्लमाडलु ६ ण्टि लेकगा मल्लमाडलु ८७ ओडिकि वेटिन

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

<2. The corresponding date is the 19th April, 1350 A. D. Monday.>

%%p. 467

(९।) धर्म्मवुलु प्रतिदिवसमुन्नु तिरुमलनमु तेवेडिवारु नलुवुरु एभैमूडु पंचादुलकुनु समाराधकुलकुनि २

(१०।) व[ल]लारि अल्लन्न गारि मनुमडु वरदु निवंध १ विण्णपं[जि]गोवु निवंध १ यज्ञोपवीतमु १ तिरुमंजनकालमंदु नित्यमुन्नु स-

(११।) मप्पिप कुंचिनायक अप्पनंभ्यारिकि नि १ अर प्रतिदिवसमुन्नु उभयधूपावसरमंदु तिरुमाल दोंडवनमाल [चि]रुगंडमाडलु

(१२।) २७ चिन्नलू चिकिधिगुवटिचेऋवुवेनक अयभट्टु वेडिनरसिहनायकुचे विलिचिन [ग]टु [तोंट्ट] पेट्टिर्डि [दा]सरुलु मुवुरु पाल्लुनु सिददासि...

(१३।) रन अच्युत दासि अन्नम जलकजंध्यानिभं(वं)ध १ अर ई नि १ ण्टिकि नेलपडि अप्पालु १[५] विडियालु १५ नु[नि] १ ण्टि एडादि जीतमु चि ४ [प] १ टु तदास-

(१४।) रुलकु एडादि जीतमु ३ चि[६] नित्यपडि अप्पलु ३ विडियालु ३४ ... सानुलकु वेट्टि[चे]दु ई धर्म्म आचंद्रार्क्क स्थाइ श्रीवैष्णव रक्ष

(१५।) ई तोंट पोंक नालिकेर-

(१६।) वुकाय अनटिकाय

(१७।) इंतवटुन्नुंनु वनप्र-

(१८।) देशमु चेयगलवारु [।।]

(१९.)