%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 654

NO. 341

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 811; A. R. No. 282-P of 1899 )

Ś. 1294

(१।) स्वस्ति श्री । शाकाव्दे मू रतारुण परिगणिते मार्ग्ग-

(२।) मासे दशम्यां शुक्लायां सोमवारे हरिशिखरिपते सन्नि-

(३।) [धा]वद्यदीपं प्रादादाचंद्रतारं तरणिकरनिभं नै-

(४।) चिकीस्तस्य संख्यान्तस्संतानाय गोपालकमपि सुकृ-

(५।) [ता]वाप्तये तल्लिसेट्टिः । श्रीशकवरुषंवुलु १२९-

(६।) ४ गुने टि माग्गशिर विमल दशमियु सोमवारमु-

(७।) नांडु<2> ओड्डादिवोटि तम्मिसेट्टि कोडुकु [गभ]रि तल्लुसेटि त-

(८।) नकु अभीष्टात्थंसिद्धिगा श्रीनरसिहनाथुनि सन्निदि(धि)नि नित्य

(९।) मुन्नु अरदीपमु वेलु गुटकु पुराइकिल्लारि कोडु-

(१०।) कु सि(श्री)रामुपडिरायनि वशमुनं वेटिन मोदालु

(११।) इरुवै[ये]नु २५ । ई सि(श्री)रामु वसनने कूडुजीतानकु ग-

(१२।) डमाडलु पदि पेटेनु इतंडु मासपडि नेइ श्रीभं-

(१३।) डारान प्रवेसमु सेयंगलांडु । ई धम्मवु श्रीवै-

(१४।) ष्णव रक्ष श्री श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 6th December, 1373 A. D., Monday.>