%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 591

NO. 299

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 889; A. R. No. 289-D of 1899 )

Ś. 1281

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाव्दे शशि-नाग-भानुगणिते मासे नभस्संज्ञते वारे

(२।) दैत्यगुरोरदात् प्रतिदिनं श्रीमज्जयंतीदिने । श्रीसिहाच-

(३।) लनायकस्य नृहरेय्यंज्ञोपवीतद्वयं ख्यात श्रीनरसि-

(४।) हभारतिमुनि स्वाभीष्टससिद्धये । शकवर्षवुलुं

(५।) १२८१ गुनेंटि श्रावण कृष्णाष्टमियु भृगुवार<2> मु-

(६।) नांडु श्रीनरसिहनाथुनिकि नित्यमुन्नु रेंडु यज्ञोपवीतमुलु चाति-

(७।) ०पनु रेंडु कुंचालु प्रसादमु पंड्रेंडु माडलु १२ लकि

टावुपट्टि वीरि मठा-

(८।) मंदु एव्वरैनास्मातकुलै भंडुदुरु वारु ई प्रसादमु भुजिचि

यज्ञोपवीतमुलु पे-

(९।) ट्टंगालारु । ई धुल नू कि चिगुनायक गोपिनाथनायकुनिकि

[ग]ंड[मा]डलु ३ ईच्चिरि ईत-

(१०।) [वट्ट, पईंडि]कि पोलि नेलकु मुंडु [३] वुमिकलु

ई यज्ञोपवीतमुलु पेट्टेचि वीरि मठान स्न(स्ना)त-

(११।) कुनि चेत नींगलांडु । श्रीपादलु चेसिन ई धम्म(र्म्म)

वीरि शिष्यपशिष्युलु कोनियाड गलारु

(१२।) हरिं ... ... ... आचंद्रार्क्कस्तइगां जल्लंगलदु ।

ई धम्म(र्म्म) श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 16th August, 1359 A. D., Friday, according to the Amānia system.>