%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 606

NO. 309

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 860; A. R. No. 286-Q of 1899 )

Ś. 1283

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाब्दे गुण-भोगि-भानुगणिते पौष्ये रवे[र्वास]रे

श्रीसिंहाचलशेखरस्य नृह[रे]र्न्नित्योपभु-

(२।) [क्त्यै]मुदा । प्रादात् पानघटिद्वयं च सरसं सन्मा .. भद्वय-

म्माल्य श्रीनरसिंहभारतिमुनिस्तत्सं-

(३।) ततावाप्तये ।। [१] स्वीयां चोडावरग्रामे खारीद्वयमितां भुवं दत्वा

षोडशनिष्कांश्च श्रीनृसि-

(४।) [ं]हम्य मंदिरे ।। [२] शकवरुषवुलु १२८३ गुनेंटि पुष्य

पुन्न(ण्णं)मियु रविवारमुनांडु<2> नरसिह-

(५।) भारति श्रीपादालु श्रीनरसिहनाथुनि रेपटि धूपावसर वेललो

अरगिपनु रेंडु पनालुन्नु रेंडु ... ... न्नु दत्त-

(६।) मु चेसि वीनिकि तेलिकट्टु ओड्डादि चोदवरान चेऋवु वेनकनु

क्षेत्रमु तमकुं वु(पु)रोहितु लवल्ल लब्ध-

(७।) मैन कंडिक पुट्लु रेंड्ड नु श्रीभंडारान गडमाडलु [पदा]ऋ

पेट्टिरि ई पानालु रेंडुन्नु घटिकंडुन्नु व-

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

<2. The corresponding date is the 12th December, 1351 A. D., Sunday.>

%%p. 607

(८।) डरानकु उन्नवैडि ओकंडुन्नु सर्व्वदेवसिंगु ई अप्प ई इद्दरुकुन्नु

आऋ माडलिच्चि वीरिचेत[ने टावु]-

(९।) बाटिन कुंघप्र[सा]दमुन्नु मुजिंवि नित्यमुन्नु तिरुम[ं]जना

वसर नंतरमदु रेंडु तिरुये(य)ज्ञोप-

(१०।) वीतलु चातिपंगाला[रु] ... ... [सि]गुनायक गोपिनाथनायुनि-

किच्चिन मूंडुवा-

(११।) [रुलु]पोसि मासपडि मूंडु वरुकलु पुवुकोन गलारु । नित्यमुन्नु ओक दोंडमा-

(१२।) [ल] पेट्टनु विंस्वालि एनुर्कु कुंचनड्डप्रसादमु ठावु पेट्टिरि

इंत्तवट्टुन्नु आचद्रार्क्कस्त(स्था)हिं [ईंजे]-

(१३।) ल्लंगलयदि ।। इ द(ध)न्म श्रीवैष्णव रक्ष । शत्रुणापि कृतो

धर्म्मः पालनीयानि(न) मा(म)नि(नी)षिभिः [।] शत्रुरेव

(१४।) हि शत्रुस्स्याद्धर्म्म[ः] शत्रुर्न्न कस्यचित् ।।