%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 622

NO. 322

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 882; A. R. No. 288-P of 1899 )

Ś. 1287

(१।) स्वस्ति श्री ।। अयुः प्राज्यमनन्तसंपदमनंतान दमिदुपमां

(२।) कीर्त्ति शाश्वत संततिं भुवि शुभाकारं च सारस्वतं ।। ... नृहरे-

(३।) मृगेंद्र[शिखरावासे] श्रिया संयुतस्य श्रीपादसरोजसक्तसुमते[ः] श्रीभी-

(४।) मनाय्यंप्रभोः ।। [१] शाकाव्दे गिरि-नाग-भानुगणिते मासे तथा चाश्विने कृष्णे

(५।) च प्रतिपद्दिने वुधयुते श्रीसिहशैलेशितुः । सो[य]ं स्वर्न्न सहस्रधाररुचिरं

(६।) पात्र सिताभ्रान्वितं तांवू[ल]ं च निवेदितुं स्वविहित क्षीरार्प्पणानं-

(७।) तरं ।। श्रीशकवरुषंवुलु १२८७ गुनेंटि अश्वयुज वहल प्रति-

(८।) पदयु वुधवारमुनांडु<2> ओड्डवादि भीमनपेगड तनकु निष्टात्थ-

(९।) सिद्धिगा श्रीनरसिह्यनाथुनिकि तिरुमज्जनावसरानकुं वेट्टिन पहिडि सह-

(१०।) स्रधार ओकंडु धूपावसरमंदु तन दत्तमैन पालारगिंचिन वे-

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

<2. The corresponding date is the 3rd September, 1365 A. D., Wednesday. The tithi is Dvitīyā, but not Pratipadā.>

%%p. 628

(११।) नकुनु ओक कर्प्पुरविडियमु अरगिंपनु । श्रीभंडारमंदु पद्मनिधिगंड-

(१२।) माडलु ६० । पेट्टि नित्यमुन्नु १ विडियमु अऋ पोंकलु पादि केत्तु पञ्चक-

(१३।) र्प्पुरमु ई तवटुन्नु मापटि धूपावसरमंदु तन दत्तमैंन

(१४।) ... ... ... ... ...

(१५।) गिचिन वेनकनु [अ]ड़ेंडु ... ... ... ...

(१६।) रक्ष नित्य ओक कलश पेट्टेनु श्रीभंडारान रे डु माडलु वे-

(१७।) [टेनु] .... ... ... .... ....