%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 600

NO. 305

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1002; A. R. No. 343-K of 1899 )

Ś. 1282

(१।) स्वस्ति श्री । शाके(का)व्दे भुज-नाग-भानुगणिते मासे शुचौ पूर्निमा

(२।) संयुक्ते शशिवासरे नरहरे [ः] श्रीसि[ं]हशैले शतुः अग्रे दीपयुग प्र-

(३।) [दी]पन कृ[ते] नित्यं शतं सद्गवां प्रादान्नारणजीय्यनो गुणनिधि[ः] स्वाभीष्ट-

(४।) संसिद्धये ।। शकवरुषंवुलु १२८२ गुने टि आषाढ पुन्नम-

(५।) यु सोमवार<2> मुनांडु तुलशिगामु[न] माजिनारायण-

(६।) जीयन तनकु अभीष्टसीद्धिगा श्रीनरसिहनातु(थु)नि सन्निधिय-

(७।) ०दु नित्वमुन्नु रेंडु अखंडदीपालु वेलुंगुटकु पोटनु-

(८।) रि वासुवारकि वशमुनं वेटिन मोदालु नूऋ लेक्क मो १००

(९।) इत डु नेलपडि नेइ पदेनु कु चालु तेच्चि भडारमदु

(१०।) प्रवेशमु चेयंगल[ं]डु इ धम्मं श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री [।।]

(११।) ई वासुवारिकि कूटिकिन्नि जीतानकु पोटनूरि सूंकसानि पेद्द चेऋवु [मडु]-

(१२।) []गु वेनकनु गगुपडिरायनि कोडुकु सरुवपडिरायनि चेत गंडमाड-

<1. In the forty-fifth niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 29th June, 1360 A. D., Monday.>

%%p. 601

(१३।) लु २० टिकि पुटे डु क्षेत्रमु[नु] वारनायकु पेमांडिकूनवनाय-

(१४।) निचे इरुवै माडलकुं वु(पु)ट्टेंडु क्षेत्रमुनु क्रयमु गीचि आचंद्राक्क

(१५।) स्थाइगं वेट्टेनु । ई धम्मं श्रीवैष्णव रक्ष । शत्रुणापि कुतो धम्मः पा-

(१६।) लनीयो{नि} मनीषिभिः । शत्रुरेव हि शत्रु[ः]स्याधर्म्म श्शत्रुन्न कस्यचित् ।

(१७।) [ श्री श्री श्री ।। ]