%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 611

NO. 313

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 762; A. R. No. 273-A of 1899 )

Ś. 1285

(१।) स्वस्ति । श्री शाकाव्दे शरे-म-ग्रहपतिगणिते फाल्गुने कृष्णप[क्षे]...

क्रवारे हरिगिरिवस-

(२।) ते[ः] श्रीवराहम्य विष्णोः प्रातन्नै वेद्यहेतोः प्रतिदिनमददात् भीम-

नामात्य वंधु स्साध्वी र्कौडिन्य-

(३।) गोत्रा वुधमतिरुचिरा चुप्पमा पुण्यवृद्ध्यै । शकवर्षवुलु १२८५

गुनेंटि फाल्गुन वहुल

(४।) द्वादशियू शुक्रवारमुनांडु<2> ओड्डवदि भीमन पेंड्ल [मु चु]प्पम्म

तनकु सकल धम्मलुनु सि-

(५।) द्धिंपनु श्रीसिहं(ह)गिरियंदुल श्रीवर(रा)हदेवरकु नित्यमुन्नु

र्रेपुतुमंडु विय्या[मु]-

(६।) न मडपलि समाराद(ध)न सेसि समर्प्पिपनू वल्लभनंद्याल कोहुकु

म चिनं[व्या]रुल चे-

(७।) तनु नरसिहन व्यारुल कोडुकु मिचनं व्यारुल चेतनु क्र[यमु] गोन्नि

ओड्डवादि(डि)लकुमा-

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

<2. The corresponding date is the 1st March, 1364 A. D., Friday, according to the Amānia system.>

%%p. 612

(८।) वरान चें[ऋ]वुलो पट पदेंडुमु क्षेत्रमुन्नु धारापूर्व्वक ... [इ]च्चेनु ।

ई क्षेत्रानकु

(९।) चु तेच्चि नित्यभुन्नु तूमेंडु विय्यान मडपलि श्रीव ... ... देवरकु

समाराद(ध)न सेसि श(स)-

(१०।) मर्पिचि ई प्रसादमु नरसिंहनंव्यारुल कोडुकु अप्प ... ...

भवि पंगलांडु इ

(११।) धर्म्मवु श्रीवैष्णव रक्ष । शत्रुणापि कृतो धर्म्म[ः]पा ... ... नीषिभिः शतृरेव हि

(१२।) … … … … …