%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 629

NO. 325

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 854; A. R. No. 286-J of 1899 )

Ś. 128[8]

(१।) स्वस्ति श्री [।।] ... ... करि प्रद्योतसं[ख्ये] तथा मा[घे] मासि

त्रिविक्रमदिने कृष्णे दश[म्यां तिथौ]

(२।) [प्रादा]त्सिहगिरीश्वराय विधि ... भीष्टाप्तये भक्त्या श्रीशिवदास चं-

(३।) [दनमहा]पात्र प्रभुसम्मुदा । शकवर्षवुलु १२८[८] गुनेंटि

माघ दशमियु रविवार<2> मु-

(४।) [न्नु] मकरसंक्रांतिनांडु सिवदास श्रीचंदनमहापात्रुंडु तनकु

अभीष्टार्त्थसिद्धिगानु श्रीनरसि-

(५।) ०ह्यनाथुनिकि नित्यमुन्नु समप्पिंच्चिन कोलुवुलु नित्यमुन्नु

तिरुमज्जनमु कुंचांडु तेनु लीय्यना-

(६।) थपुरुषोत्तमनाय कुनिकि निवधमु १। अभिषेककालाननु

पुरुषोत्तमजी[ए]डुनु यं पुरुषु-

(७।) [नि]कि नि १ । सर्व्वदे[व]चि[गु]पंड़ेन्नु इ अप्प पंड़ेगुनु

नि १ । रे पटि धूपकालाननु अलापट्टमु पट्टनु भेरि-

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

<2. The corresponding date is the 27th December, 1366 A. D., Sunday. In S. I. I. the year is given as S. 128[‒]. But, from astronomical combination we could ascertain the date.>

%%p. 630

(८।) नरसिंहनायकुंडुन्नु जगन्नाथनायकु डु[न्नु] नि १ । गोडवु पट्टनु

म चुनायक तिरुवडिनाय.

(९।) कुनिकि नि १ । रात्रिटि दु(धू)पक(का)लाननु गोडवु पट्टनु

माधवनायकुनिकि नि १ । ई आऋ निवंधालवा-

(१०।) रिकिन्नि गंडलु नाल्गेशि माडलु इच्चि वीरिवशने कुंचडेशि

प्रसादमु ठा[वु]पट्टि पेट्टेनु । भेरि गोपु-

(११।) नायकु निकिगंडलु आऋ माडलुन्नु चिन्नालुनु इचि(च्चि)

कुंचनड्ड प्रसादमु ठावुपट्टि नित्यमु-

(१२।) न्नु तिरुमाल अतुपासि नालुमूल तेचि पेट्टनु इतनिकि इच्चेनु

ई धर्म्मवु आचद्रार्क्कस्थाइगां जे-

(१३।) ल्लंगलदु । श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]