%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 586

NO. 295

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1028; A. R. No. 332-XVIII of 1899 )

Ś. 1280

(१।) स्वस्ति श्री शाकाव्दे नभोष्ट द्यु मणिसुगणिते माघ-

(२।) मासे दशम्यां, कृष्णायां जीववारे हरिशिखरिपतेः

(३।) स्वायुरारोग्यसिद्ध्यै । मालो विद्याधरोदात् सक-

(४।) लगुणनिधिश्चामरे द्वे मनोज्ञे नित्यं तद्वीजनार्त्थं -

(५।) युगगणनयुता यूयुजद्वारकांताः [।]

(६।) शकवर्षवुलु १२८० गुनेंटि माघ वहुल

(७।) दशमियु गुरुवार<2>मुनांडु श्रीनरसिंहना-

(८।) थुनिकि पुरुषोत्तमपंडितुल कोडुकु पात्रजी-

(९।) यमालेविद्याघरुंडु तनकु निष्टार्त्थसिद्धि-

(१०।) गानु रेंडु चामरलु पेट्टि ई चामरलु उभय-

(११।) धूपालयंदुनु पट्टनु सानुलंदु जीयनेडि

(१२।) कोम्माइ चित्तयनेडि कूंतु[ऋ] गगु संप्र-

(१३।) दायमंदु चूडिपिराटि कोटिनाच्यरिं [गे]तलु

<1. In the thirty-seventh niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 24th January, 1359 A. D., Thursday, according to the Amānta system of calculation.>

%%p. 587

(१४।) ई नालुगुरुकुन्नु भंडारम दु तेलिकट्टु गं-

(१५।) डमाडलु पदाऋ लेक म १६ पेट्टि नित्य रें-

(१६।) डु कुंचालु प्रसादमु विलिचि पेट्टेनु वी-

(१७।) [रु] नलुगुरूनु ई प्रसादमु पडिशि प चि-

(१८।) कोनि मुजिंच्चि उभयधूपालानु चामरलु व-

(१९।) ट्टंगलारु ई धर्म्म श्रीवैष्णव रक्ष । ० । श्री श्री श्री [।।]