%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 683

NO. 360

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 864; A. R. No. 286-W of 1899 )

Ś. 1298

(१।) स्वस्ति श्री शाकाव्दे नाग-रत्नारुणपरिगणिते ज्येष्ठ शुक्ले

तृतीयासंयुक्ते जीववारे हरिशिख-

(२।) रिपते मा(र्मा)दशेट्टि सुपुत्र[ः] । स्न(स्ना)नार्त(र्थ) वारिकुंभं

प्रतिदिनमददाद्वीजनं पुष्पम(मा)लां स्वाभीष्टावाप्ति-

(३।) हेतोस्सकलगुणनिधि म्मंल्लिशेट्टिव्वंदान्यः । श्रीशक[व]रु[षं]-

वुलु १२९८ गुने टि ज्यष्ठ शुक्ल तृतीया गु-

(४।) रुवारमुनांडु<2> पोट्नूरवीटि मद्दाल मल्लिशेटि तनकभीष्ट(ष्टा)-

त्त(थ)सिद्धिगा श्रीनरसि[ं]हा(ह)नाथुनिकि नित्यमु-

(५।) ज्नु ओक कु[च]ंडु तिरुमज्जनमु तेचि पेटनु मद्दिचिनु ना-

[इ]निकि कुंछ(च)प्र[साद] ठावुपटि पेटनु कु भ-

(६।) गरय १ श्रीभंडारनु वेटनु म(मा)र्रिन्नि ई चिंगुनईनिकि

[चे]त विलचिच्चिन तोंटगट्टु रेंड पुष्पालन्नु नित्य-

(७।) मुन्नु ओक तिरुमाल तिरुवर्द्धजाम पू[ट] देशि पेट्टनु मद्दि

अप्पय कुंच १ ई अवसरानन अलवट्टमु

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

<2. The corresponding date is the 22nd May, 1376 A. D., Thursday.>

%%p. 684

(८।) पेट्टुनु पेरुमाणिनईनि कोडुकु चित्तुनकु कुंचप्रसादमु टा[उ]पट्टि

पेट्टेनु । ई धर्म्म । श्रीवैष्ण[व] रक्ष

(९।) श्री श्री श्री । मरिनि आक दिव्य निवंद्धमु नयवसरनने

कोलुवनु ओडयदेवकिनायु-

(१०।) निकि वेटेनु कुंचप्रसादमु टवुपटि पोयुनु ई दिव्येनूनकु

भंडारननु ओक

(११।) माड पेटे ई अवसरनु गों(गो)[डु]उ टो[नि]वंधमुकु

नंनुमलि वरदुनइनिकि पे-

(१२।) [टि] चेनु । श्रीभव(म)यधु(धू)पलानु नामस[ं]कीत(र्त्त)[न]-

मु चेयनु विजयचिगरिकिनि प्रस(सा)दमुकु

(१३।) चेल्ल<3> रेंडुनु टाउपटि पेटेनु ।०।

<3. The word ‘चेल्ल’ seems to have been used as ‘छेलुअ’ at the Puri temple.>