%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 588

NO. 296

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 964; A. R. No. 310-G of 1899 )

Ś. 1281

(१।) स्वस्ति श्री । शकवर्षवुलु १२८१ गुनेंटि वैशाख विमल तृ-

(२।) तीययु सोमवार<2>मुनांडु मत्स्यकुलस जातुंडैन पा-

(३।) लकोंड करिजीयन तनकु आयुरारोग्यैश्वर्य्याभिवृ-

(४।) द्धिगानु श्रीनरसिहनाथुनि सन्निधिनि नित्यमुन्नु ओ-

(५।) क अखंडदीपमु वेलुंगुटकु सूरेवोयुनि कोडु-

(६।) कु एरयवोयुनि वशमुनं वेटिन मोदालु एभ-

(७।) इ । लेका भोदालु ५० । ई दीपप्रतिमा आकंडुकुन्नु ए-

(८।) रवोयुंडु मासपडि नेइ देच्चि भंडारामंदु प्र-

(९।) वेशमु चेयंगलांडु । ई धर्म्मं आचंद्रर्क्कस्थाइ-

(१०।) गां जल्लंगलदु । शत्रुणापि कृतो धम्म[ः] पालनीयो मनीषि-

(११।) भिः । शत्रुरेव हि शत्रु[ः] स्याद्धर्म्मः शत्रन्नं कस्यचित् ।। ई

(१२।) धर्म्म श्रविष्णवुल रक्ष । मंगलमहा श्री श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 1st April, 1359 A. D., Monday.>