%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 687

NO. 363

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1123; A. R. No. 350-E of 1899 )

Ś. 1298

(१।) त्वस्ति श्री [।।] शाके(का)व्दे वसु नंद-भानुगणिते पौष एकादशी ...

(२।) सोमदिने हरेरनुदिनं सिहाद्रिचूडामणेः । भक्त्या सद्व्यजन[ं]

(३।) निजाभिमत सौं(सं)सिष्यै प्रसूनस्रजं प्रादात् साहसमल्ल-

(४।) तोन्नतपदो गंगाधराख्यो विवुः(भुः) । श्रीशकवरुषंवुलु १२९८ गुनें-

(५।) टि पौष्य शुक्ल एकादशियु सोमवारमुनांडु<2> पोटनु{नू}रि मारा-

(६।) नायकु गंगुसाहसमल्लुंडु तन मनोरथसिद्धिगानु श्रीन-

(७।) रसिहनाथुनिकि नित्यमुन्नु तिरुमज्जनमु चेल्लंगानु ओक तिरु-

(८।) माल चातिपनु श्रवं(भं)डारमंदु पद्मनिधि गंडमाडलु एदु

(९।) पेटि नित्यमुन्नु कुंबंडु प्रसादमुन्नु नेलपडि अप्पलु ७

(१०।) एंडादि जीतमु निभं(व)धसमस्यनु चि ४ । इंतापटुनु वृ-

(११।) त्तिगां भडसि चंद्रचिगुनायुनि मूलमुन अवाल अनम-

(१२।) कु कुंच प्रसादमु वृत्तिगा कुडिचि तिरुमाल पेट्टंगलांडु आ

(१३।) बेलन अलापट्टमु पणिमाऋनु मालिवर[द]नायुनि चेत गंडलु

(१४।) नालु मालकु कुंचप्रसादमु टावुपटि ईतनि [कै]

(१५।) पेटेनु । इ धर्म्मवु श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 22nd December, 1376 A. D., Monday.>