%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 692

NO. 367

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 816; A. R. No. 282-W of 1899 )

Ś. 1298

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाव्दे निधि-नाग-भानुगणिते वेत्रे सितायां

(२।) तिथौ पञ्चम्यां रविवासरे नरहरे धूपद्वये चाम-

(३।) रं पट्टनायक स[त्सु]धीः हरि धीशस्य [सं]वीजितु[ं]

(४।) भत्क्यादात् पडिराय मांकुरनिशं भीकीर्त्तिपुण्य[प्रि]य [ः।।]

(५।) स(श)कवरुषंवुलु १२९८ गुनेंटि चैत्र वहुल पंचमि

(६।) भानुवारमुनांड पट्टनायक मांकाय पडिरा-

(७।) यंडु तनकु निष्टार्त्थसिद्धिगा श्रीनरसिहनाथु[नि]

(८।) श्रीभंडारमंदु पद्मनिधि गंडमाडलु ५ पेट्टि [ओ]-

(९।) क कु च प्रसादमु नेलपडि अप्पलु ३ एंडादि जीतमु-

(१०।) लु चिन्नलु ४ । ७ । इंतपट्टुन्नु वृत्तिगा वडसि नित्यमुन्नु

(११।) उभयधूपाल पर्व्वाल तिरुवीधुलन्नु चामरपट्टनु

(१२।) नरिसकरुणं पोलासानिकि आचंद्रार्कस्थ(स्था)इगां वे-

(१३।) ट्टेनु । ई धर्म्मवु 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 the S. I. I, the date is wrongly given as S, 1289 for S. 1298.>