%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 576

NO. 287

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 910; A. R. No. 294 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1679, No. 122 )

Ś. 1278

(१।) स्वस्ति श्रीमतां सकलभुवनसंस्तूयमान मानव्यसगोत्राणां

कौशिकीवरप्रसादलव्धराज्याना म्मातृगणपरिपा-

(२।) लितानां स्वामिमहासेनपादानुध्याई(यि)नां भगवन्नारायण प्रसाद-

मासादित परवराहलांछनेक्षण-

(३।) क्षणवशीकृतारातिमंडलानामश्वमेधावभृथ स्नानपवित्रीकृतवपुषां

चालुक्यानां कुलमल क-

(४।) रिष्णुः । अस्ति श्रीमानुपेंद्र क्षितितिलकशशी सर्व्वलोका[भि]रामः

कीर्त्तिज्योत्स्नाकलानान्नि[धि]रिपु किरण[ष्व]स्तवै-

(५।) य्यै धकारः [।] प्रायः पद्माप्तापाद प्रकलनविभवोद्रेकस पा

‒ दामा शश्व[त्] संपूर्त्ति हेतुगु णमणिविल-

(६।) सत् कापि दांमानिधीनां ।। [१] श्रीशाकाव्दे गजाद्रिग्रहपतिगणिते

श्रावणे काव्यवारे कृष्णाष्टम्यान्नखायां<2> हरि-

<1. In the twenty-fourth niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date will be the 22nd July, 1356 A. D., Friday, when the Ashṭamī commenced during night or it is the 19th August of the same year according to the Amānia system.>

%%p. 577

(७।) शिखरिपते सन्निधाने सदंड । दत्या दीपं सपुष्पस्रजमपि नृपतिः

पुष्पवाटीमजानां गोपालात्यं श-

(८।) तं त्म प्रतिशति व तयोन्नित्यसंसिद्धहेतोः ।। [२] श्रीशकवरुषं

वुलु १२७८ गुनेंटि श्रावण कृष्णाष्टमियु

(९।) शुक्रवारमुनांडु सर्व्वलोकाश्रय श्रीविष्णुवर्द्धन महाराजुलैन

उपेंद्रदेवचक्रवर्त्ति तनकु निंष्टात्थसिद्धि-

(१०।) गा श्रीनरसिहनाथुनि सन्निधियंदु नित्यमुन्नु अखंडदीपमु

वेलुंगुटकु एलम चि प पेनवोयुनि को-

(११।) डुकु वासनवोयुनि वरामु[न] वेट्टिन गोरूयलु

नूऋनु लेक्क १०० । चिंगुपडिरायनि कोडुकु गोपिनाथ-

(१२।) नायुनिचे पुष्पगट्टु विलिचि नित्य दोंडतिरुमालपेट्टनु

ई गोपिनाथनायुनिकि तेरुवपल्लि क्षेत्रमु पुट्टेंडु

(१३।) ... ... ... ... ... ... वाशनकु [ते]रुवपल्लि

क्षेत्रमु पुट्टेंडु [पेटिरि]