%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 691

NO. 366

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 815; A. R. No. 282-T of 1899 )

Ś. 1298

(१।) श्री । शाकाव्दे निधि-भोगि-भानुगणिते

(२।) पक्षे सिते चैत्रिके पंचम्यां रविवासरे नर-

(३।) हरे[ः] श्रीसिंहशैलेसितुः । प्रादा[त्]चामरमाशशांक-

(४।) दिनकृद्धू पद्वये वीजितुं सद्भक्त्या क[रि]हत्तिम-

(५।) ल्लविरुदां को माधवो जीयनः । शकवरुषं-

(६।) वुलु १२९८ गुनेंटि चैत्र वहुल पंचमियु

(७।) रविवारमुनांडु<2> कलिगुम . . माइजीय-

(८।) न तमकु नभीष्टात्थसिद्धिगा श्रीनरसिहनाथुनि श्रीभ-

(९।) ंडारमंदु पद्मनिधि ग डजु ५ पेटि नित्य कुंच प्र-

(१०।) सादमुन . . . अप्पलु ३ एडादिजीतमु चिन्नलु

(११।) ४ । इंतवट्टुनु वृत्तिगां भडसि नित्यमुन्नु भव(भ)य-

(१२।) धूपल[देवर] तिरुवीधुलनु चामर पच्चनु मांकपो-

(१३।) तिरेड्डि मांकसानिकि आचंद्रार्कस्था[इ]गां वेट्टुनु ई

(१४।) धम्मवु श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 15th March, 1377 A. D., Sunday. In S. I. I. the date is wrongly read as S. 1289 for S. 1298. The same mistake is found in A. R. No. 282-R of 1899.>