%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 565

NO. 277

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1049; A.R. No. 332-XXXIX of 1899 )

Ś. (?)

[A.D. 1353]

(१।) श्रीबीराधिवीर प्रतापभाणुदेवस्य<2> प्रव[र्ध]मान विजयराज्य संवत्सरवु-

(२।) लु ३ गु श्राहि भाद्रपद व[हुल] त्रयो[द]शियु पंडितवारमुनांडु भाणुपडिराय-

(३।) नि अधिकार मंदुनु ई भानुपडिरायु ... ... रनायुंडु अस्थानमहापसाति ...

(४।) ... बीर अधिकार ... ... ... मु वारुन्नु भाणुदेवनिकि पुण्यमु-

(५।) गानु गगानरसिंहभोगाननु कोलुवनु श्रीरामवैष्णवुनिकि मोगरितन-

(६।) मुन्नु इतनि कोडुकु पुराइवैष्णवुनिकि नट्टवमुन्नु पेट्टिरि वी-

(७।) [रि]हरुकुन्नु नित्यपडि प्रसाद कुंचलु रेंडु अपलु रेंडु विडियालु

(८।) [रें]डु पोलमंधलि म्रोंपाड चेऋ वेनकनु नालुगु पुट्लु क्षेत्रमु

(९।) … … … … भानुगगाभोगानं गोलुवंगला-

(१०।) … … … … … … … … … … … … … … … …

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

<2. He is Bhānudeva-III (A.D. 1352-3‒1377-8). Most probably, the actual date is the 28th August, 1353 A. D. Wednesday, because the date will correspond to the 3rd Aṅka year of the king Bhānudeva-III.>