%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 650

NO. 339

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1110; A. R. No. 347-C of 1899 )

Ś. 1294

(Oriya)

(१।) स्वस्ति [।।] श्री शाकाव्दे व्धि-न दद्युमणिपरिमिते शुक्लपक्षे नभस्ये राकायां सोम-

(२।) वारे सकलगुणगणालंकृतो धूडुपालः । प्रादादाचंद्रसार-

विमलतर य-

(३।) शः पुण्यस तानवृं(वृ)ध्यै श्रीमत्सिंहाद्रिचूडामणि नरहरये चंद्रशुभ्रा-

(४।) तपत्रं । शाकाव्दे १२९४ वष(षं) भाद्रपद पौन्न(र्ण्ण)मी

सोमवारं<2> घनंलयगोत्रजात गोपा-

(५।) ल नायकंकर पुत्र घूडुपाल पडिराय आपणंकि(क)

आयुरारोग्यैस्वर्य्य संता-

(६।) नाभिवृद्ध्यर्त्थ श्रीनरसिंग(ह)नाथदेवंकर उभयचूपे

दू(दु)इ वेदासमय मा-

(७।) सोत्सव वषो(र्षो)त्सव [स]मये धवलछत्र द(ध)रिवा

अर्थे श्रीनसिंगनात(थ)देवंकर श्री-

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

<2. The corresponding date is the 13th September, 1372 A. D., Monday.>

%%p. 651

(८।) भंडारे पद्मनिधि गंडमाड दस देई नित्यपडि दू(दु)इ

कुंचा भात नि{नि} भ(वं)-

(९।) व समस्या ये(ए) पीठ वरि(र)स पडि वत्त(र्त्त)न वृत्ति

करि संपादि चेल्ल मंचुनायक-

(१०।) र पो तिरुपडिनायककि(कु) आचंद्रा[र्क्क] करि घिल्ला ।

धवलछत्र प(प्र) [ति] वरि(र)से किणिवु अत-

(११।) ंडरे गंडमाड़ेक दि(दे)ल्ले अडा भात वंध्या धरिचे(वे) । इ (ए) धर्म्मवु

(१२।) श्रीवैष्णव रक्ष । शत्रुणापि कृतो धर्म्मः पालनीयो

मा(मि)नीषिमां । शत्रुरेव हि शत्रु

(१३।) स्याद्धर्म्मश्शत्रुर्न्न कस्य[चित्] श्री श्री श्री श्री श्री [।।]