%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 617

NO. 318

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 877; A. R. No. 288-J of 1899 )

Ś. 1286

(१।) स्वस्ति श्री । श्रीसिंहाचलनाथपादकमलद्वं[दा]नुष(र)क्ताशय श्रीम[त्स्या]

(२।) न्वय स्वादुशी(सी)तकिरण स्संपल्लतामानसः [।]श्री ... तदुपयोग-

(३।) ... ... ... ... ... ... ...

(४।) ... भूतले ।। [१] शाके तर्क्क-गजा-क्षि [भू]मिगणिते ... मा-

(५।) से विष्णुतिथौ सिते नरहरे[ः] श्रीसिंहशैलेशितुः ... ... ...

(६।) [स्पु]टगंधपुष्पस्रजा तत्संख्यान्वि[रि]मा[पय][त] प्रतिदिनं स्वाभीष्ट सं[सिद्धये]

(७।) शकवरुषवुलु १२८६ गुनेंटि श्रावण विमल [एका]दशियु वुधवा-

(८।) रमुनांडु<2> ओड्डवादि अर्ज्जुनदेवराजु ‒ अभीष्टार्त्त(र्थ)सिद्धिगानु श्रीनर[सिं]-

(९।) हनाथुनिकि नित्यमुनु अरु तिरुमालालु पेट्टनु जयंतराजु गट्लु ५ तिरु-

(१०।) पडिनायुनिवारि तूर्प्पुन पिल्लचिगुचें गोन्न गट्लु ५ मादालवारि तुपु(पुं)न

अलडन ... धनिचे गो-

(११।) [न]गट्लु [३] अप्पननायुनिवारि उत(त्त)रमु रामानुज .. ग ... चिय्यनभट्लु

(१२।) ... यांडि वारिचे गोन्न गट्लु[२]मंगापु ... ... भावनचें गीन्न गट्लु २

(१३।) [जीय्यनं]गारि दक्षिणनु देवरवारिचें गोन्न ... ... आचद्रा-

(१४।) र्क्क[मु]गां वेट्टेनु । ई द(ध)र्म्मवु श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री ।।

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

<2. The corresponding date is the 10th July, 1364 A. D., Wednesday.>