%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 689

NO. 365

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 751; A. R. No. 268 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1677, No. 96 )

Ś. 1298

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शकवष(र्ष)वुलु १२९८ गुनेंटि श्रीवीरभानु-

देवस्य प्रवद्धै-

(२।) माना(न) विजयराज्य संवत्सरंवुलु न १ स्राहि कुंव(भ)

सु(शु)क्ल १० यु पंडि-

(३।) तवारमुनांडु<2> श्रीनारसिह्यनाथुनि भोगपरीक्ष कलिग

पारीक्ष पात्र धर्म्म-

(४।) दासजीयन अदि(धि)कारमंदु शिष्टकवु महासेनापति

पां(पं)चु(च) [प्र]करण पंच(चा)-

(५।) दि(धि)वेहरण विद्यमानमुन संप्रदायमु तंत्रसानिकि

श्रीवीरव(भा)नुदेव-

(६।) राजुलकु<3> [आयुष्कामा]र्त्थसिदि(द्धि)गा श्रीनरसिह्यनाथुनिकि

सं(चं)दनल(ला)गिवेलनु च(चा)-

<1. In the eighth niche of the verandah round the central shrine of this temple. On the proper left of the inscription is carved the figure of a sword with its point turned up.>

<2. The corresponding date is the 18th February, 1377 A. D., Wednesday. It is generally called Phagu-Daśami>

<3. The king is identical with Bhānudeva-III who ruled from A. D. 1352-53 to A. D. 1377-78.>

%%p. 690

(७।) मर पडिमाऋनु प्रसादमु जीतमु अप्पालु विडियलु शालादिगानु

ओड्ड(ड्डा)दि

(८।) देशान लकुमावरन चेऋवु कोम्मु न[लु]पुट्लु क्षेत्रमुलोनु रेंडुपुट्लु

(९।) क्षेत्रमु तंतसानि वुजिच्चि समरपट्टंगट्ट ई धम्म

श्री[वै]ष्णव रक्ष

(१०।) श्री श्री श्री । ० । शत्रुणापि कृतो धर्म्मः पालनीयो मनीशि-

(षि)भिः । शत्रुरे[व हि श]-

(११।) त्रुस्याद्धर्म्म शत्रु न(र्न्न) कस्यचित् [।।]