%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 602

NO. 306

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 761; A. R. No. 273 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1678, No. 101 )

Ś. 1282

(१।) स्वस्ति श्री [।।] कीत्ति(त्ति)र्न्नाकनदीव यस्य विमला लोकत्रयव्यापिनी

शक्या वर्न्न(ण्णं) इ-

(२।) तुं न्न धम्मनिवहः चिंत्यापि वाचामहो । दै(धै)र्य्यो[ल्लं]घित वारिधिर्व्विज-

(३।) यते श्रीपार्व्वतीशप्रिय स्सोय साहसमल्लतोन्नतपद[ः] श्रीधर्म्मद(दा)सप्रभुः [।। १]

(४।) शाकाव्दे भुज-भोगि भानुगु(ग)णिते कृष्ण तिथावाश्विने वैघ्नेशे विपुवे महीसुत-

(५।) दिवे सिद्ध्यै नृसिहालये । गंडैर्द्वादशभि घृ(घृ)तं सकुडुवं वितोद्धै[र]-

(६।) दान्नित्यं यज्ञवराहदेव सविधे दीपप्रदीप्तैमुद ।। [२] शकवरुषवुलु

(७।) १२८२ गुनेंटि अश्वयुज वह(हु)ल चतुथ्थियु मंगलवार<2> भुनाडु क-

(८।) लिंगपरीक्ष धर्म्मदाससाहसमल्लंडु तनकु निष्टात्थंसिद्धिगा श्रीनरसिहना-

(९।) थुनि श्रीभंडारमंदु गंडलु पंड्रेंडु माडलु १२ । तेलिकटु वेटि नित्यमु-

(१०।) न्नु अड्डेंडु नेइ श्रीवराहदेवर सन्निधिनि अखडदीपानकुं वोयनु

(११।) विलिचि पेटेनु ई द(ध)म्माइसाहसमल्लंडु श्रीनरसिंहुनि भडाराननु पदेनु

(१२।) गंडमाडलु तेलिकटु वेट्टि ताड्रंगिधुव्वुल[पु]ट्टि कोनि वराहदेवरकु वेटेनु

<1. In the nineth niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 29th September, 1360 A. D., Tuesday according to the Amānia system. It is also the day of Tula-Saṅkrānti.>

%%p. 603

(१३।) इंदुल धान्यमुनु ई देवर भरि आयमुगानु नित्यमुन्नु आऋ कुचालु मडप-

(१४।) लि अरगिंपगानु कोनेडिवारु समाराधन चेयनु मंचिना कु १ गरा कालिगोपिनाथ कु १

(१५।) ब्रह्मसुतमु नरसिह ना १ जलकमु देनु जगनाथ ना १ तिरुपडिता-

दैवकि [नर]-

(१६।) सि[ं]ह ना १ परिचारकु सिरग ना १