%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 711

NO. 382

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 851; A. R. No. 286-F of 1899 )

Ś. 1300

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाव्दे विंदु-युग्मानल-शशिगणिताषाढ शुक्ल द्वितीया

(२।) संयुक्ते भानुवारे हरिशिखरिपतेरन्वह धूपकाले । स[द्]-

(३।) भक्त्या तालवृंत प्रवरधृतिकृ[ती]प्राददात् पण्यसिध्यै चिगाराणि-

(४।) ंगुणाढ्यां कुमरुगुरु महापात्रवर्य्यो वदान्य[ः] । श्रीशका(क)व-

(५।) रुषंवुलु १३०० गुने टि अ(आ)षाढ शुक्ल द्वितीय्या(या) भानुवार<2>मुन

(६।)वार(रा)णशिकटकन कोमरगुरुमरहापात्रुंड तनकु ईष्टात्त(र्थ)-

(७।) सिद्धिगा श्रीनरसिहनाथुनि दू(धू)पकालमंदु अलपट्टमु

(८।) पट्टनु श्रीभंडारमंद्दनु पु[ल्लनु] माडलु अ(आ)ऋ प[द्म]निधि पेट्टि रे डु

(९।) कुंचाल प्रसादमु ओक निवंधमुगां वडशि अजपरेडि चिगाराणिकि [आ]-

(१०।) चंद्राक्क(र्क्क)स्थाइगां वेट्टेनु ई चिंगाराणि नित्यपडि प्रसादमु कुंचलु रेंड

(११।) नेलपडि अप्पलु मुंडु एंडादि जीतमु नालु चिन्नलु पडुक ई कोलुवलु

(१२।) … … … … …

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

<2. The corresponding date is the 27th June, 1378 A. D., Sunday.>