%%A. D. 1190 ― 1435

%%(From 5-2-1310 To 7-4-1353 A.D.)

%% p. 472

NO. 268

Lakshmī Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 906; A. R. No. 293 A of 1899 )

Ś. 1274

(१।) स्वस्ति श्री । शाकाद्दे वेद-शैलारुणपरिगणिते कात्तिके काव्यवारे कृष्णेकाद[स्य]-

(२।) पेते हरिशिखरिपते[ः] श्रीनृसिहस्य भक्त्या । प्रादात् सतपुष्पमालां सकलगुण-

(३।) निधि स्स्वायुरारोग्य संप्पद्वंशा[द्धयै] पुण्यसिद्धयै विमलतरयशा मा-

(४।) ंकु सेनाधिनायः ।। शकवरुषवुलु १२७[४] गु नेंटि कात्तिक वहल एकादशियु

(५।) शुक्रवार<2>मुनांडु पेट्ट नूरि लिंगुनायुनि कोडुकु नू कुसेनापति तनकु

(६।) निष्टार्त्थ [सि]द्धि[गा]नु श्रीनरसिंहनाथुनिकि नित्यमुन्नु तिरुमाल चातिपनु कुंचान-

(७।) ड्ड प्रसादमु ठावुपट्टि विसुवलिग ग्गेकुन्नु इ अन्नकुन्नु पेट्टेनु वीरु ई प्रसादमु

(८।) भुजिच्चि उभयधूपलानु [पदेसि] मूल्लु अतुपासि तिरुमाल पेट गला[रु]

(९।) अप्पमनायुनि कोडुकु मंञ्चिनायुनिकि ग ड्डलु पदि माडलु

(१०।) १[०] इच्चि रेंडु कंचालु प्रसादमु ठावुपटि उभयधूपालानु

(११।) [दि]व्य कोलवट्टनु ई म च्चिना ... ... ...

<1. In the twenty-third niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 5th October, 1352 A. D., Friday. The tithi is Dvādaśi, but not Ekādaśi.