%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 613

NO. 314

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 791; A. R. No. 277-K of 1899 )

Ś. 1285

(१।) स्वस्ति श्री । शाकाव्दे शर-नाग-सूर्य्यगणिते वैशाख शुक्ल-

(२।) तृतीय्या(या)यां सोमदिने शुभे नरहरेस्सिहाद्रिभर्त्तु-

(३।) मुंदा । स्नानार्त्थ जलकुंभमेकमनिश प्रादात् प्रसू-

(४।) नस्रज श्रीमान् लक्ष्मण सेट्टितिलक[ः] स्वाभीष्टसंसि-

(५।) द्धये । श्रीशक[व]र्षंवुलु १२८५ गुनेंटि वैशाख शुक्ल तृ-

(६।) तीय्य(य)यु सोमवारमुनांडु<2> मुनिकुलगोत्रोत्भूतु डैन पो-

(७।) ट्टनूरि जिष्णमशेट्टि कोडुकु लकुमनशेट्टि तनकु नभीष्टार्त्थसिद्धि-

(८।) गानु श्रीरसिह्यनाथुनिकि नित्यमुन्नु तिरुमज्जन अवसरनकु

(९।) जलकमु कुड़ेंडु तेनु कंचप्रसादमु ठावुपट्टि माडल नरहरिकि-

(१०।) ंवेट्टेनु । ई तिरुमज्जनमु तेनु पेट्टिन तांभ(व्र) गरया ओकटि । नित्यमु-

(११।) न्नु धूपक(का)लाननु ओक तिरुमाल तेच्चि पेट्टनु कुंचप्रसादमु ठापुव-

(१२।) ट्टि भूमि पेरुमांडि कोडुकु पराइकि वेट्टेनु । इ तवट्टु नु

(१३।) [आ] [चं]द्रार्क्कस्थाहि(इ)गानु चेल्लंगलदु ई धर्म्म श्रीवैष्णव रक्ष ।। श्री

(१४।) श्री श्री [।]

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

<2. The corresponding date is the 17th April, 1363 A. D., Monday.>