%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 590

NO. 298

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 802; A. R. No. 282-E of 1899 )

Ś. 1281

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शकवरुषंवुलु १२८१ गुनेंटि

(२।) श्रावण शुक्ल दशमि रविवार<2> मुनांडु

(३।) [कि]लिग परीक्ष हन्म (?) अंगेश्वर संधिविग्रहि त-

(४।) नकु नभीष्टात्थंसि[द्धि]गानु श्रीनरसिह्यनाथु-

(५।) निकि नित्यमुन्नु ओक अखंडदीपमु वेलु-

(६।) ०गुटकु किताऋ चिगनवोयुनि वशमु-

(७।) नं वेट्टिन मोदालु ५० । ई धम्मवु श्रीवैष्ण-

(८।) बा[व] रक्ष । शतृणापि कृतो धम्मः पालनीयो मनी-

(९।) षिभिः । शतृरेव हि शतृस्स्याद्धर्म्मश्शतृर्न्न-

(१०।) कस्यचिन् । श्री श्री श्री [।।]

<1. In the twelfth pillar of the maṇḍapa round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 4th August, 1359 A. D., Sunday.>