%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 624

NO. 323

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 840; A. R. No. 284-Q of 1899 )

Ś. 1288

(१।) स्वस्ति श्री । शाकाव्दे निधि-रत्न भानुगणिते चैत्र्यां रवेर्व्वासरे

(२।) श्रीसिह्याचलनायकस्य नृहरेः प्रादात् प्रसूनस्रजं । चातु-

(३।) र्त्थ्यान्वय सिंधुसीतकिरणो [भ]क्त्या स्वदेवीयुतो श्रीविश्वेश्व-

(४।) रदेवभूपतिलक[ः] स्वाभीष्टस सिद्धये । श्रीशकवरुषवु-

(५।) लु १२८८ गुनेटि चैत्रपुन्नमियु रविवारमुनांडु<2>

(६।) श्रीसव्वंलोकाश्रयचक्रवर्त्तलैन श्रीवि[ष्णु]वर्द्धन विश्वेश्व

(७।) रदेवराजुल तमवुन्नु तम दे[वुलु] मनुमय्य-

(८।) ंगारिकि[न्नि] पुण्यमुगानु श्रीनरसिह्यनाथुनिकि नित्यमु-

(९।) न्नु ओक तिरुमाल चाति[ं]पनु आइदु माडलकु कु च-

(१०।) प्रसादमु त्तामव[ट्टि]पडुदासरि आल्लुंडु पूरा{इ}ड-

(११।) कि[न्नि] पेट्टेनु ईत डु ई प्रसादमु भुजिचि नित्यमु-

(१२।) न्नु ओक तिरुमाल मावुटि धूपअवु(व)सरान पेट्ट-

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

<2. The corresponding date seems to be the 6th April, 1365 A. D., Sunday. The Saka year should be 1287 and not 1288. Otherwise the date will be taken as irregular.>

%%p. 625

(१३।) [ं]गलांडु । ई धर्म्ममु श्री वैष्णव रक्ष ।। श्री श्री

(१४।) श्री श्री । तोंटगट्टु वरद[यं]गारिचे विलिचि इचिन

(१५।) विश्वेश्वरदेवराजुल तमकु तम देवुलु मनु-

(१६।) मरुद्रयंगारिकि पुण्यंगा नित्यमु रेप्र[टि] तिरुम[ं]-

(१७।) जेनमु कुडंडु तेचि(च्चि) पेट्टु अप्पनंभल अल्लु-

(१८।) ०डु वल्लभ[न्म]कु आयुदु माडलु पेट्टिरि ५

(१९।) पद्मनिधिमाडलु [रेंडु] तंवकु ।। ई प्रसाद-

(२०।) नकु श्री श्री श्री [।।]