%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 672

NO. 352

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1133; A. R. No. 356-C of 1899 )

Ś. 1297

(१।) स्वस्ति श्री । शाकेव्दे मुनि-रत्न भानुगणिते वैंशाखमासे शुभे कृ-

(२।) ष्णे विष्णुतिथौ वृहस्पतिदिने श्रीसि[ं]हशैलेशितुः । श्रीमज्जीय्यन-

(३।) धर्म्मदासतनय[ः] श्रीविश्वनाथप्रभुर्न्नित्यं त्वाभिमताप्तये

(४।) गुणनिधिः प्रादात् प्रसूनस्रजं ।। श्रीशकवरुषंवुलु १२९७

(५।) गुनेंटि वैशाख कृष्णैकादशियु गुरुवारमुनांडु<2> कलिगप-

(६।) रीक्ष पात्र श्रीधर्म्मदासजीय्यन कीडुकु [वु]ढइले का । कलिगमा-

(७।) जि विश्वनाथजीय्यन तनकु अभीष्टार्त्थसिद्धिगा श्रीनरसिहनाथुनि-

(८।) कि नित्यमुन्नु आक तिरुमाल चातनु श्रीभंडारमंदुं पद्मनिधि-

(९।) ग डमाखलु एैदु पेट्टि नित्यमुन्नु कुंचंडु प्रसादमु वृ-

(१०।) त्तिगानु पडशि श्रीकाय्य(र्य्य)नामुनि अधिष्टानमुगानु भूमि पुरा-

(११।) इ कि वेट्टेनु ईतंडु ई प्रसादमु भुजिचि नित्यमुन्नु र्रेपटि

(१२।) धूपकालाननु तिरुमल अतिपाशि नालु मूल्लु तेच्चि पेट्ट-

(१३।) ंगलांडु ई [ध]र्म्म आचंद्र र्कत्थाइगानु चल्लंगलदु श्रीवै-

(१४।) ष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 26th April, 1375 A. D., Thursday. The 11th tithi started at about 8 A. M.>