%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 649

NO. 338

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1060; A. R. No. 332-L of 1899 )

Ś. 1294

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाव्दे युग रत्न-भानुगणिते वैशाखशु-

(२।) क्ल अष्टमीयु[क्ते] भास्करवासरे नरहरे[ः] श्रीसिह्य-

(३।) शैलेशितु[ः] । अग्रे चामरं(र)युज्वला प्रतिदिनं [धू]प-

(४।) द्वये वीजितुं पदात्तिजीयन बाहुपात्रतिलकः

(५।) स्वाभीष्ट सां(सं)सिद्धये । शकवरुषवुलु १२९४ गुनेंटि वैशा-

(६।) ख विमल अष्टमियु रविवार<2>मुनांडु श्रीनरसिंह्यनाथुनि-

(७।) उभय धूपलंदुनु चामर पट्टनु पात्र जाडुजीयन श्रीभं-

(८।) डारम ंदु पद्मनिधि गंडलु पदेनु माडलु पट्टि नित्यमुन्नु

(९।) रेंडु कुचालु प्रसादमु निवंधसमस्यमु अप्प ३ विडियं १

(१०।) जीतमु आऋ चिन्नलु ६ न्नोंपाडचेरुवुवेनक जलक्षेत्रं(त्र)मु-

(११।) नु पपूटि पोलमु पुटंडु पेट्टेनु अ डि चामरदारिकि ।

(१२।) ई धर्म्म श्रीवैष्णव रक्ष अ पुचामरधर श्रीभडार पद्म-

(१३।) निधि गडमाड ओकटि पेटि वलुदसारुलु तनकु व्रित्तिगा भडशेनु श्री श्री-

(१४।) श्री [।।]

<1. In the forty-first niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 28th March, 1371 A. D. Sunday.>