%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 614

NO. 315

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 754; A. R. No. 270 A of 1899 )

Ś. 1286

(१।) स्वस्ति श्री शकवत्सरे रस-वसु-प्रद्योतनांके महाकृष्णैकादा(द)शिसंयु-

(२।) ते भृगुदिने श्रीसिंहशैलेशितुः । मालां सत्कुसुमोज्वलाम-

(३।) नुदिनं स्वाभीष्टसंसिद्धये प्रादात् साहसमल्लतोन्नतपदा गौ-

(४।) रावराज्य प्रमुः । शकवरुषंवुलु १२८६ गुनेंटि चैत्र वअ(हु)-

(५।) ल एकादशियु शुक्रवारमुनांडु<2> पात्र विस्वनाथ कुमरुनि तम्मुंडु

(६।) गौरावरसाह[स]मल्लुंडु तनकु नभीष्टार्त्थेसिद्धिगानु श्रीनरसिहनाथुनि भं-

(७।) डारमंदु गंडलु पदाऋ माडलु पह्ननिधिगानु समप्पिच्चि नित्यमुन्नु रें-

(८।) डु कुंचालु प्रसादमुनकु नेलपडि अप्पलु एंडदि जीतमु गंडलु

(९।) एनिमिदि चिन्नलानु रेंडु [व]ऋकलु इंतवट्ट वृत्तिगानु पडसि तनकु अभीष्टा-

(१०।) त्थंसिद्धिगानु नित्यमुन्नु श्रीनरसिहनाथुनिकि ओक दोंडवनमाल चातिपनु पु-

(११।) रण अय्यनमहासेनापतिकिनि आचंद्रार्क्कस्थाइगानु इच्चेनु ई धर्म्म श्रीवै-

(१२।) ष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date seems to be the 29th March, 1364 A. D., Friday, according to the Amānta system.>