%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 579

NO. 289

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 963; A. R. No. 310-F of 1899 )

Ś. 1279

(१।) स्वस्ति श्री [।।] आसीत् श्रीनरसिह भूमितिलक श्रीवीरकूटे पुरे

तद्देवी गुणभू-

(२।) षणास्ति लकुमा देवी सती वीरसूः । सा सूनोः पुरुषोत्तमो

क्षितिपतेर्व्विख्या-

(३।) त कीर्त्तिश्रिय[ः] श्रीमत् पल्ल[व]वंश कल्पकतरोस्सत्पल्लवस्य

श्रिय[ः] [१] शाकाव्दे म-

(४।) णि-भूभृदर्क्कगणिते मार्ग्गायख्मासे गुरोर्व्वारे विष्णुतिथौ

शुभे नरहरेर्द्दीप-

(५।) प्रदीत्प्यै मुदा । अग्रे सिहनगाधिपस्य सततं पंचाशतं सद्गवां

प्रादा[त्] पुत्तलि-

(६।) कां च रूप्यरचितां स्वाभीष्टसिंसद्धये । [२] श्रीशकवरुषंवुलु १२७९

(७।) गुनेंटि मार्ग्गशिर विमल एकादशियु गुरुवार<2>मुनाडु भारद्वाजगोत्र

(८।) जुंडैन वीरकूटवु नरसिहराजु महादेवि लकुमादेवि तनकु स-

(९।) कलधम्म(र्म्म)सिद्धिगानुन्नु तन कोडकु पुरुषोत्तमदेवराजनकु राज्याभि-

(१०।) वृद्धिगानुन्नु श्रीनरसिहनाथुनि सन्निधिनि नित्यमु अखडदीपमु

(११।) वेलुंगुटकुं वेट्टिन मोदालु एभइ । लेका ५० । ई दीप प्रतिमा ओ-

(१२।) कंडु ।। ई धर्म्मवु श्रीवैष्णव रक्ष । श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 23rd November, 1357 A. D., Thursday.>