%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 667

NO. 350

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 901; A. R. No. 291-D of 1899 )

Ś. 1297

(१।) स्वस्ति श्री शाकवर्षे मुनि-म[णि]-दिनकृत्संम्मिते प्रोष्ठपद्यां

सोमाहे पुण्यसिद्ध्यै हरिशिखरि-

(२।) प[ते]रन्वहं धूपकाले । पात्र श्रीपोतरा[ख्य]प्रभुवरभगिनी ज्यायसी

वय्यमास्या प्रादादा-

(३।) चंद्रतारं प्रसवविरचिताम्मालिकां चामरं च । [१] तस्य

राजलदेवीति प्रिया[कुल] पालिका स्वाभी-

(४।) ष्टसिद्धये प्रादान्नृहरे[ः] पुष्पमालिकां । [२] श्रीशकवरुषंवुलु

१२९७ गुनेंटि भं(भा)द्रपद पुन्न-

(५।) [मि]सोमवारमुनांडु<2> पात्र पोतिराजियनंगारि अप्प वय्यमदेवि

तनकु निष्टार्त्थसिद्धि-

(६।) गा श्रीनरसि[ं]हनाथुनिकि समर्प्पिच्चिन चामर १ ई चामर

नित्यमु[न्नु] धूपकालानवट्टनु स-

<1. In the twenty-second niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 10th September, 1375 A. D., Monday.>

%%p. 668

(७।) नुल नरसि[ं]ह्य मोकरि मनुमर्रालु तल्लासानि संप्रदायान

तिरुषासानि अरिजसानि किंगागंडलु

(८।) पदि मोदलकु रे डु कुंचालु प्रसादमु ठावपट्टि पेट्टेनु नित्यमुन्नु

ओक अतुपशि तिरुमाल

(९।) पेट्टनु कुंचप्रसादमु ठावुपटि पेट्टि पुष्पवाटिक ओक गटु

वललारु वरदय गारि चेत [प]<3>

<3. The rest of the inscription is covered by a modern wall.>