%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 582

NO. 291

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 974; A. R. No. 314-F of 1899 )

Ś. 1279

(१।) अस्ति द्वादशभूपरूपखचित प्रोद्भासि भूषांचित श्रीपा-

(२।) दो भुजिनिज्जिताखिलरिपु[ः] श्रीमत्स्यवशोद्भवः । श्रीमानजु न-

(३।) भूपतिर्ग्गुणनिधिम्तस्याधिकप्रेयसी तक्तीर्त्त्याभुवि विश्रतास्ति कम-

(४।) लादेवी गुणालंकृता । [१] शाकाव्दे निधि-शैल-भानुगणिते पौषे सितायां

(५।) तिथौ सप्तम्यां शशिवासरे नरहरे [ः] श्रीसिंहशैलेशितुः ।

अग्रेदीपविदीप्त [ये]-

(६।) नुदिवसं पंचाशतं स[द्]गवां प्रादात्सप्रतिमां च, भक्ति-

महिता स्वाभीष्ट-

(७।) स सिद्धये । [०] शकवर्षवुलु २२७६ गुनेंटि पौष्य शुक्ल सप्तमियु सोमवा-

(८।) र<2> मुनांडु ओड्डवाडि अर्जुनदेवराजुल महादेवि कमलादेवि तन म-

(९।) नोरथसिद्धिगानु श्रीनरसिहनाथुनि सन्निधियंदु नित्यमुन्नु ओक अ-

(१०।) कं(खं)डदीपमु वेलुंगुटकु पेट्टिन मोदालु एंभै । ५० ।

ई धर्म्म श्री-

(११।) वैष्णव रक्ष श्री ।

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

<2. The corresponding date is the 18th December, 1367 A. D., Monday.>