%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 615

NO. 316

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 834; A. R. No. 284-J of 1899 )

Ś. 1286

(१।) स्वस्ति [।।] श्री शाकाव्दे रसाष्टारुण परिगणिते मासि चाषाढ सज्ञे शु-

(२।) क्लैकादस्या(श्या)न्विते धरणिसुतदिने सिंहशैलेश्वरस्य । सद्भक्त्या होल्लिपंड्य-

(३।) स्तिमिरवय[भि]द दीपमेकं सदंडं दत्त्वा तन्नित्यशुद्धयैर्विम[ल]म-

(४।) तिरदात् सप्त[ति] न्नैचिकीनां ।। शकव{रु}र्षवुलु १२८[६]

गुनेंटि अ(आ)षाढ वि-

(५।) मल एकादशियु मंगलवारमुनांडु<2> वीरकूटवु कोडांई[र्क्के]

(६।) वे ठनुन्न भारद्वाजगोत्रजुंडैन हरिदेवपांड्य कोडुकु पो[ल्लि]-

(७।) पंड्य तनकु नभीष्टार्त्थसिद्धिगानु श्रीनरसिहनाथुनि स-

(८।) न्निधिनि नित्यमुन्नु ओक अखडदीपमु वेलंगुटुकु वेट्टिन भो-

(९।) दालु ड़े(डा)व्वैमूंडु ७३ दीप प्रतिम(मा) ओकटि ई धम्मवु आचद्रार्क्क-

(१०।) स्थाइगां जेल्लंगलदु । शत्रुणापि कृतो धर्मः पालनीयो मनी-

(११।) षिभिः । शत्रुरेव हि शत्रुः स्याद्धर्म्मः शत्रुर्न्न कस्यचित् ।। इ धर्म्मवु

(१२।) श्रीवैष्णव रक्ष ।। ० ।। श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 11th June, 1364 A. D., Tuesday.>