%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 680

NO. 358

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1116; A. R. No. 394-B of 1899 )

Ś. 1298

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाव्दे नाग-रत्नारुणपरिगणिते चैत्रमासे दशम्या-

(२।) ंकृष्णायां सो[म]वारे हरिशिखरिपतेर्य्यावदाचंद्रतारं । सेवार्त्थ-

(३।) षण्णिवधान् प्रतिदिनमददात् सू[र्य्य]देवात्मजात[ः]स्वाभिष्टा-

(४।) वाप्तये जीय्यनपदमहित [स्सो]मनायो गुणाढ्यः ।। श्रीशकवरु-

(५।) षंवुलु १२९८ गुनेंटि चैत्र कृष्ण दसमियु सोमवारमु-

(६।) नांडु<2> पोटनूरिचीटि सुरुजु जीय्यन कोड[कु] कलिगमाजि सोम-

(७।) यजीय्यन तनक(कु) [अ]भीष्टात्थसिद्धिगा श्रीनरसि[ं]हनाथुनिकि नित्यमु-

(८।) ंगोलुवनु आरुनिवद(ध)लु पेटेनु ।। तित्तिरिसिगु सेनापतिकिनि तिरु-

(९।) माल निवधमु १ मलिवरदुनायनिकि अलापटमु १ तिरुवद्ध -

(१०।) जामप्पुडु तलपुराइ नायुनिकि दिव्यकोल निवध १ ई मु-

(११।) वुरुन्नु माल उल्लागि मोवलु चंदनलागि आइन द कं गोलुवंगलारु

(१२।) एसिनिकुन कोडुकु नरसिह्यनकु रे पे तिरुमजनमु कु ड डु ते-

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

<2. The corresponding date is the 14th April, 1376 A. D., Monday.>

%%p. 681

(१३।) च्चि पेट्टनु निवंध १ रेंडु संप्रदायल वास्यकांऋ प्रभातसमयमंदु म-

(१४।) ंगलगीतालु मोहरि गोलुवलु पेट्टिन प्रसादकुंचालु रेंड २

ई निवंधालु नालि-

(१५।) ंटिकिनि गंडमा[डा]लु २० । वास्यकऋकु माडलु ८... मूडु तिरु-

(१६।) बजामष्पुडु तिरुमाल अतपसि नालुमुड्लु तेच्चि पेटंगलांडु । ई धर्म्म-

(१७।) वु श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]

(१८।) <\*>सोमइलीयन मर्रेदि श्रीभंडारमु पद्म-

(१९।) निधि गंडमाडलु एनिमिदि माडलु पेट्टि [नित्य]-

(२०।) मुन्नु तिरुवर्द्धजामप्पुडु रेंडु पानत्तक-

(२१।) लसलु अरगिपनु वसवणगा {।} जे(चे)शेनु श्री [।।]

<\* Lines 18-21 are written above the inscription on a separate stone.>