%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 589

NO. 297

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 973; A. R. No. 314-E of 1899 )

Ś. 1281

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाव्दे चंद्रनागारुणपरिगणिते ज्येष्ठमासे सितायामष्ट-

(२।) म्यां भौमवारे हरिशिखरिपतेर स्वहं पुष्पमाला[०] [] प्रादात् स्वाभीष्टसिद्ध्यै सकलगुणनिधि-

(३।) र्भीमनामात्यसूनुः ख्यातो लोके नृसि[हा]गिध सविववरो यावदाचं-

(४।) द्रतारं । शकवर्षंवुलु १२८१ गुनेंटि शुद्धज्येष्ठ वहल अष्टमियु

(५।) भौमवार<2>मुनांडु भारद्वाजगोत्रजुंडैन गुड़ेयपेगड भीमयपेग-

(६।) ड कोडुकु नरसिहपेगड तनकु अभीष्ट[सि]द्धिगानु श्रीनरसिहनाथुनिकि नित्य-

(७।) मुन्नु ओक तिरुमाल पेट्टेनु अप्पमनायन मंचिनायुनिकि ग डलु परेंड्रु

(८।) माडलु इच्चि । रेंडु कुंच्चालु प्रसादमु टावुपट्टि नित्य अऋ मूल्लु तिरु-

(९।) माल पेट्टनु इ मंच्चिनायुनिकि इच्चेनु । भंडारान तेलिकट्टु रे डु माडलु पेट्टि नि-

(१०।) त्यपडि अप्पालु रेंडु विडियालु रेंडु वृत्तिगानु पडचेनु

(११।) ई धर्म्म श्रीवैष्णवुल रक्ष श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date will be the 21st May, 1359 A. D., Tuesday. The tithi was Navamī, but not Ashṭamī.>