%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 597

NO. 303

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1005; A. R. No. 330-B of 1899 )

Ś. 1281

(१।) [स्वस्ति ।] श्रीशाकाव्दे सुधांशु-द्विरद-रविमिते माघमासे सिताया-

(२।) मष्टम्यां भौमवारे हरिशिखरिपते[ः] श्रीनृसिहस्य भुक्तयै । श्रीशांडिल्यान्ववायो

विमलतरयशा मानधी-

(३।) र्भ्भी मनार्य्यः {।।} प्राज्योन्नत्यातार्त्थाधिकनिखि[ल]...वांछितावाप्ति । हे तोः [।]

(४।) ... ... भू [षां] शेषानुकारां विविधमणिगणालंकृतां शेखराय प्रादादाचद्रतारं

(५।) कटितटधृतये चारुसौवर्ण्णसूत्र तांवूलस्यावंणायाकृत

कृतविलसत् पात्रमप्यादरेण ।। [२]

(६।) शकवर्षवुलु १२८१ गुनेंटि माख(व) वहुल अष्टमियु

भौमवार<2> मुनांडु ओड्डवाडि भीमनपेग्गड तन

(७।) अभीष्टात्थसिद्धिगानु श्रीनरसिहनाथुनिकि इन्नूंट[पदुनारु]

माडल[कु] ं क स्नानमु चेइ [०]-

(८।) चि तिरुमालनि चातुटकु पेटे भूषणमुन्नु विडिय अरगिचनु

ओक वेडिकुंडवन्नु

(९।) … … पेटे[नु] । ई धम्म आचंद्रार्क्कस्थाईगानु चेल्ल[ं]-

गल्दु श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 11th February, 1360 A. D., Tuesday, according to the Amānta system.>