%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 616

NO. 317

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 843; A. R. No. 284-T of 1899 )

Ś. 1286

(१।) स्वस्ति [।।] श्रीमानक्षयमेदिनीश्वरमहाराजप्रभुर्य्योललन नि

(२।) नाभिमतोन्नतैर्वितरणप्रख्यातकीर्त्तिश्चिरं श्रीम[त्] श्री......प्र-

(३।) [शा]सन[करः] शांडिल्यवंशोद्भ[व]ः स ... ... ...

(४।) ं भीमानार्य्य[ः] रा ... ... ... ...

(५।) श्रावण संज्ञिते शशिदिने कृष्णाष्टमी संयुते श्रीसिंहाचलनायकस्य नृह-

(६।) रे स्स्वाभीष्टसंसिद्धये सोयं मंत्रिशिखामणि[ः] प्रतिदिनं प्रादात्प्रसूनस्र-

(७।) जं । शकवरुषंवुलु १२८६ गुनेंटि श्रावणवहुलाष्टमियु सोमवारमु-

(८।) नाडु<2> ओड्डावदि भीमनपेगड तनकु [इ]ष्टार्त्थसिद्धिगा श्रीनरसि[ं]हनाथनिकि नित्यमु-

(९।) न्नु ओक तिरुमाल चातनु वलुला[रु] चिगन्नयंगारु

(१०।) यं गारु ई मूवुरुचे विलिचि[न] पुष्पवाटिक पुराइचेट्टि वारि तोपु[कि] गा ना-

(११।) [इनि]ंगारि ... ... ... गट्टुन्नु आचंद्रार्क्कस्थाइगां वेट्टेनु । [इ]

(१२।) [धर्म्मवु] श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 24th June, 1364 A. D., Monday. The tithi is Navamī, but not Ashṭamī.>