%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 695

NO. 370

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 874; A. R. No. 288-F of 1899 )

Ś. 1299

(१।) स्वस्ति श्री । शाकाव्दे निधि-रत्न-भानुगणिते मा[से]सुचौ पुन्निमास युक्ते

रविवासरे {।} नरह[रेः] । [श्रीसिंह]शैलै

(२।) शितुः । प्रादाद्वीरविशेषमंचि . संगास्त[त्व] संख्यास्ततः

श्रीमानमंत्रिशिरोमणिर्व्वर-

(३।) दनामात्य[ः] स्व पुण्याप्तये[।] श्रीशकवरुषंवुलु १२९९ गुनेंटि ज्येष्ठ पुन्न-

(४।) मयु रविवारमुनांडु<2> ओड्डादि पेद्दनपेगड कोडुकु वरदन पेगड तनकु

(५।) अभीष्टार्त्त(र्थ)सिद्धिगा श्रीनरसि[ं]ह्यनाथुनिकि नित्यमुनु रात्रिधूपाअवसरमंदु

(६।) लीनु अरगिंपनु चंद्रमहासेनापति अल्लुंडु चित्रु खिल्लरि वशमुनुं वेट्टिन मो-

(७।) दलु २५ इ चित्रुनकु कूडजीतानकु मूंड कुंचलु प्रस(सा)दमु ठावुवट्टि पेट्टेनु

(८।) एवंलमु श्रीभंडारमंदु गंडम(मा)डलु पे(प)द्मनिधि पेट्टि नित्यपलमदु खडा-

(९।) मुन्नु ओक विडियुमुन्नु पेट्टेनु । ई धर्म्मवु श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 24th May, 1377 A. D., Sunday. The tithi is not Paurnamī but Pratipadā of the succeeding month.>