%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 652

NO. 340

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 742; A. R. No. 264 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1677 )

Ś. 1294

(१।) स्वस्ति श्री शाकाव्दे गति-रंध्र-भानुगणिते मार्गास्य मासे

सिते पक्षे सोमतिथौ

(२।) वुधाहनि सदा श्रीसिंहशैलेशितु ।। श्रीवत्साभिघ नायको

गुणनिधिः स्वाभीष्टसंसिद्ध-

(३।) ये यामन्यं तिरुवर्द्धयामसमये प्रादा[त्] प्रसूनास्रजः ।

शकवरुषवुलु १२९४ गु-

(४।) ने टि मार्ग्गशिर वहुल पंचमियु वुधवार<2>मुनांडु

हेरम्म महासेनापति

(५।) कोडुकु श्रीवत्सनायुंडु तनकु अभीष्टात्थसिद्धिगानु

श्रीनरसिहनाथुनिकि

(६।) नित्यमुन्नु रात्रि तिरुवजामु समय मंदु तात्कालिकमैन पुष्पलु अतु-

(७।) पासि नालु मूलु तिरुमाल पट्टनु मैगापु देविनायुनि कोडुकु पेदसिगु-

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

<2. The corresponding date is the 16th Nov., 1372 A. D., Wednesday. The tithi is Shashṭhi but not Pañchamī.>

%%p. 653

(८।) नायुनिकि गंडमाडलु एदु ५ इञ्चि वीरि नायकन प्रसादमु कुंच ठवु-

(९।) पेट्टि मरिन्नि ओक माड पेट्टि वीरि चेतने तोंटगट्टु विलिसि

नित्यमु तिरु-

(१०।) माल चातिंपनु ई चिंगुनायुनिके आचंद्रार्क्कस्थइगा<3> पेट्टेनु

ई धर्म्मवु श्री-

(११।) वैष्णव रक्ष श्री श्री श्री श्री [श्री ।।]

<3. Read “आचंद्रार्क्कस्थाईगा”.>