%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 660

NO. 346

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1134; A. R. No. 356-D of 1899 )

Ś. 1296

(१।) स्वस्ति श्री [।] शाकेव्दे रस-रत्न-भानुगणिते मासे नभस्संज्ञिके धर्म्माहे

(२।) वुधवासरे नरहरे[ः] श्रीसिहशैलेशितुः । अग्रे गीतप्रक[ल्प]

(३।) यत् प्रतिदिनं गातुं चतुस्सुंदरीस्सत्भक्त्या विमलाशया

(४।) गुण[नि]धि[ः]श्रीदामदासा(स)पभु[ः ।।] श्रीशकवर्षवुलु १२९६

गुने टि श्रावण शु-

(५।) द्ध दसमि वुधवारमुनांडु<2> कलिंगपरीक्ष पात्र श्रीधर्म्मदासजीय्यन तन-

(६।) कु नभीष्टार्त्थसिद्धिगानु श्रीनारसि[ह]नाथुनि सन्निधिय[ं]दु

श्री[नर] [सिह] ना-

(७।) थुनि भंडारमंदु पद्मनिधिगंडमाडलु २० पेटि नालु निभं(वं)धालु व्रित्तिगा-

(८।) ंवडसि नित्यमुन्नु रे पटि जलकमुसेसिन मोदालु अलंकारमु प्रापसामु

(९।) अइन दंकनु रात्रि तिरुमाल एऋगिन मोदालु तिरुवजमु धूपमुंदां-

(१०।) क नामसंकीर्त्तनमु सेयनु सानुलयंदु कनमु नट्टव सवरराणि वीणको-

(११।) लुवु कोलुव कु चप्रसादमु इ एऋसानि तालदारिगा अड्डप्रसादं मा-

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

<2. The corresponding date is the 19th July, 1374 A. D., Wednesday.>

%%p. 661

(१२।) कु नरिसानट्टुवुनि कुंतुऋ एऋसानि गाणिकोलुवुनं कड्ड प्रसादंगा रे-

(१३।) ंडु कुचलु । संप्रदायमंदु वीणावाइंपनु कदनट्टव कंतनट्टव २ कुंचं-

(१४।) प्रस दं तालदरिग अरुजपरेड्डि पिनपिंगासानि अ ... नट्टवनि कुतु-

(१५।) ऋ सिंगासानि गाणि कालुवुनकु अड्ड गरेंडु कुंचलु । इ नालु कुंचलकु

(१६।) नु निवंदा(धा)लु समस्यनु अप्पालु विडियालु एडादिजीतमु

ग डसिन्नालु ग ३ [८]

(१७।) इंतवट्टु मुजिवि आचंद्रार्क्क छ(स्या)हिगा गीलुवंगलारु ।

ई धम्म(र्म्म) श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]