%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 646

NO. 336

Lakshmī-Narasiṃha Temple of Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 883; A. R. No. 288-Q of 1899 )

Ś. 1292

(१।) स्वस्ति श्री । अस्ति श्रीशीलवैंश[क्षि]तिपतितिलक सर्व्वलोकाभिरा-

(२।) मः प्रख्यातोरुप्रताप खचरणशर[ण] क्षोणिपाथापनांकः [श]-

(३।) त्रुश्रेणेक मित्रप्रमथन दिनकृ[द्] भूसुरानीकर[क्षा] कल्पद्रुः कमिनी-

(४।) नाम समशर स[भो] भैरव क्षोणिपालः । [१] शाकेव्दे

वाहु-रत्नारु णपरि-

(५।) गणिते मागंमासे सितायां पंचम्यां भानुवारे हरिशिखरिपते-

(६।) स्सन्निधौ तस्य मा[ता] । अक्कादेवी गुणाढ्या स्वतनयविजयावात्तये

(७।) पुण्यसद्दीप[ं] प्रादाद्खण्डं वियदिषुगणित चकस्तरप्रदीपे [२] स-

(८।) पदि प्रतिमामेकां दासीं च विमलाशया । वैष्ण[वा]ः पालयत्व {अ} भी-

(९।) ष्टमाचंद्रतारकं । [३] शकवरुषवुलु १२९२ गुनेंटि मार्ग विमल-

(१०।) पंचमियु रविवार<2>मुनंडु नंदपुरवु वै(भै)रवर(रा)जु तल्लि अक्कमदेवि

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

<2. The corresponding date is the 24th November, 1370 A. D., Sunday.>

%%p. 647

(११।) तनकु अभीष्ट(ष्टा)र्त्थसिद्धिगा श्रीनरसिंहनाथुनि सन्निधि[नि]

नित्यमुन्नु अखं-

(१२।) ड दीपमु वेलु गं वेट्टिन मोदालु ५० ई दीपपतिम(मा) १ दीपमु ये-

(१३।) त्तुटि माणिकमु १ इच्चेनु तिरुमज्जनवु कडु १ पट्टेनु

(१४।) मेदुपाड क्षेत्रमु १ [पुट्टि] ई धम्म आचंद्रार्क्क च्छ(स्या)हि(इ)गा वे-

(१५।) ट्टेनु श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]