%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 633

NO. 327

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 746; A. R. No. 265-C of 1899 )

Ś. 1269

(१।) स्वस्ति श्री शाकवर्षे निधि-गज-दिनकृतसंमि(म्मि)ते मार्ग्गशीर्षे पंचम्यां भानु-

(२।) [वा]रे हरिगिरिनृहरे श्शकरार्य्यात्तजोदात् । श्रीनेमग्रामजात सुगुण-

(३।) [धर]य(ज)पः सिद्धये पुण्यवृद्ध्यै भक्त्या कौण्डिन्यगोत्रः प्रतिदिनमम-

(४।) ला[ं] मालिकां कृष्णभट्टः । श्रीशकवर्षवुलु १२८९ गुनेंटि मार्ग-

(५।) शिर वह(हु)ल पंचम(मि)यु भानुवारमुनांडु<2> क्रौण्डिन्यगोत्रोत्-

(६।) भूतुंडैन नेमग्रामान शंकरभट्टोपाध्यायल कोडुकु कृष्णभट्टु

(७।) तनकु संतानाभिवृद्धिगानु श्रीनरसिहनाथुनिकि नित्यमुन्नु ओक तिरु-

(८।) माल अतुपासि नालु मूलु ४ चातिपनु भट्टरि पूराइभटलकु गं[ड]मा-

(९।) लु(डु) एनिमिदि इच्चि इहु लोनु तोटगट्टु विलुवनु मा २ उनमाड अ . नित्य-

(१०।) मुनु प्रसादमु कुंच ठावु पेट्टि वीरिके इच्चेनु ई धर्म्म नाश(च)द्रार्क्क ...

(११।) ... ... ... टनु ... इ धर्म्म श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]

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

<2. According to the Amānia system, the date corresponds to the 12th December, 1367 A. D., Sunday.>