%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 585

NO. 294

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 892; A. R. No. 289-G of 1899 )

Ś. 1280

(१।) श्रीशकवर्षवुलु १२८० गुने टि माघ शुक्ल द्वितीययु मंग-

(२।) लवारमुनांडु<2> श्रीसिहगिरि नरसिंहभारति श्रीपादालु उपार्ज्जिचिन

(३।) इ मठानकु श्रीनरसिंहनाथुनि नगरं गल वृत्तितोंट कशिमिकोट

क्षेत्रमु ओ-

(४।) ड्डादि क्षेत्रालु इटमींद वीरु एमि वृत्ति संपादिचिना वीरु

शिष्यप्रशिष्य-

(५।) वगमु ई मठमु प्रतिपालिंचि भोगमु चेयंगलारु तामुन्नु त्तपा-

(६।) ज्जिपंगलारु ई व्रि(वृ)त्तिलु एमिन्नि क्रया(य) विक्रयमभय वडयरु

(७।) अधिपट्टंवडयरु ई धम्म अदि(धि)ष्ठान श्रीवैष्णव रक्ष । पदिनेण्वि-

(८।) षयमु रक्ष । शत्रुणापि कृतो धर्म्म[ः] पालनीयो मनीषिभिः । शत्रुरेव हि

(९।) शत्रु[ः]स्याद्धर्म्मश्शत्रु र्न्न कस्यचित् [।] श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 1st January, 1359 A. D. Tuesday.>