%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 634

NO. 328

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1068; A. R. No. 332- LVIII of 1899 )

Ś. 1290

(१।) स्वस्ति श्री । यच्चारित्रमनादिभूपचरित प्रस्पदिलोकांचितं यद्गोत्रं

कमलानिवासमनिशं का-

(२।) तामनोवल्लभं[।] यत्कीर्त्ति[ः] त्रिदशादिवासतटिनीकल्लोलकूलंकषा

सायं श्रीहरिचंदनो विजयते श्रीरामदेवा-

(३।) त्मजः । [१] शाके व्योम-निधि-द्वि-चंद्रगणिते वर्षे तथा कार्त्तिके

कृष्णे कृष्णदिने नहीजदिवसे श्रीसिंहशैले शितुः । अ-

(४।) ग्रे दीपमखंडमाशशिदिनेशं तस्य संसिद्धये सोयं [ज्ञा]नि-

शिरोमणिर्ग्गुणनिधिः प्रादाद्गवां सप्तति ।। [२]

(५।) प्रदीपप्रतिमामेकां गोपालं चास्य वृत्तये [] खारीमितां भुव

प्रादात् स्वाभीष्टफ[ल]सिद्धये ।। [३]

(६।) श्रीशकवर्षवुलु १२९० अगुनेंटि कार्त्तिक वहुल एकादशियु

मंगलवार<2>मुनांडु

(७।) कलिगपरीक्ष जलेस्वरहरिचंन्द्रमहापात्रुंडु तनकु नभीष्टार्त्थ-

सिद्धिगानु श्रीनरसिह-

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

<2. The corresponding date is the 7th November 1368 A.D., Tuesday.>

%%p. 635

(८।) नाथुनि सन्निधियंदु नित्यमुन्नु ओक अखडदीपमु वेलु गुटकु-

वेट्टिन मोदालु ड़ेवै ७० ।

(९।) दीपप्रतिभ ओकटि १ ई मोदालं गाचि दीपलसमस्यनु नेइ

तेचि पेट्टनु गोरापुराइखिल्ला-

(१०।) रि कोड्कु सिगिरिकिल्लारिकि भंडाराननु पद्मनिधि पदि माडलु

पेट्टि विदुरिसिगियंदु-

(११।) ल खडिक पुट्टंडु क्षेत्रमु विलिचिपेट्टेनु । शत्रुणापि कृतो

धर्म्म[ः] पांलनीयो म-

(१२।) नीषिमिः शत्रुरेव हि शत्रुः स्याद्धम्मं[ः] शत्रुर्न्न कस्यचित् ।

ई धर्म्म श्रीवैष्ण[व र]-

(१३।) क्षः । इ धर्म्मवु आचन्द्राक्क(र्क्क) स्थाहि(इ)ग (गा) चेल्लंगलदु

श्री श्री श्री श्री श्री [।]