%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 566

NO. 278

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1046; A.R. No. 332-XXXVI of 1899 )

Ś. 1275

(१।) स्वस्ति श्रीमा[न]गंगान्वयोस्ति क्षितिपतितिलको भानुतुल्यप्रतापो

वीरश्री[भानुदेवो] हरिशिखरिपते[ः] स्वेनपित्र-

(२।) र्प्पितस्य[।] श्रीगंगाभोगस्य पंचप्रवरगुणगणान नायकान् नित्यसिष्यै

राजन्या[न्] राजमौलि प्रतिनिधि[न]करोत सर्व्वकार्ये षु

(३।) दक्षान् । [१] शाकाद्दे सायका-द्रि-ग्रहपतिगणिते जीववारे<2> च

पौष्यां तेषां तामेव वृत्तिन्नरहरि[भवने] कल्पयद्वर्त्तनं च

(४।) या पूर्व्वेषां स्वपूर्व्वैरिव नरपतिभिर्न्नायकानां कृताभूद्धर्म्मो रक्षणीय-

स्सकलनृपति[भिः] श्रीनृसिहस्य भक्तैः [।। २] श्री-

(५।) शकवरुषंवुलु १२७५ गुनेंटि पुष्य पौर्न्नमयु गुरुवारमुनाडु

[श्री]वीरभानुदेवराजु<3> तनकु निष्टात्थ-

(६।) सिद्धिगा तम तंड्रि वीरनरसिंहदेवुंडुन्नु गंगामहादेविन्नै श्रीनरसिंह-

नाथुनिकिं [वे]टिन गंगानरसिहभोगमु

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

<2. The corresponding date is the 9th January, 1354 A.D., Thursday.>

<3. He is Bhānudeva-III (A.D. 1352-3 ‒ 1377-8)>

%%p. 567

(७।) ता(त)नकु तेलिकट्टुगोनि एैदु नायकोलु पूर्व्वन राजुलु पेट्टिन प्रकारने

पेटेनु ई नायकोल प्रसादमु तिरुपति वै-

(८।) ष्णवुलुन्नु स्थानापतिलुन्नु पूर्व्वमंदुल नायकोल प्रकारानने

पेटिको[न] गलारु ई नायकोल जीतालकु तां-

(९।) भ्र गिनि जलक्षेत्रमु मुप्पंदमु पेटेनु ई भोगान करणिकान प्रसाद

कुंचालु १० मुद्र कु[०]चालु ७१नु । <\*>

<\* The inscription ends here.>