%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 699

NO. 373

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 780; A. R. No. 276 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1678, No. 104 )

Ś. 1299

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाव्दे रत्न-नन्दारुण-परिगणिते मार्ग्गशीर्षे सिता-

(२।) यां पंचम्यां काव्यवारे हरिशिखरिपतेरन्वहं पुष्पमा-

(३।) लां । पुण्य(ण्या)र्त्थम्मंचनाथ प्रभुवरतनयः प्राददात कृष्णदेव-

(४।) स्सगीतांवोधिचंद्रत्सग(क) लगुणनिधिर्वेदशास्त्रप्रवीणः । श्रीश-

(५।) कवरुषंवुलु १२९९ गुनेंटि मार्गशीर्ष वह(हु)ल पंचमि-

(६।) यु शुक्रवारमुनांडु<2>पीत्तिपुटाल मचिराजु-

(७।) गारि कोडुकु कृष्णदेवर तनकु अभीष्टात(र्थ)सि-

(८।) द्धिगानु श्रीनरसिहनाथुनिकि नित्यमुन्नु ओक ति-

(९।) रुमाल [चा]तनु विदु माडलकु कुंच प्र-

(१०।) सादमु टावुपटि कोमटि चिगु कोडु-

(११।) कु लकुमनकुं वेट्टेनु इतं ड प्रसादमु

(१२।) ंटिपि नित्यमुन्नु [अ]तुपालि नालु

(१३।) मूल्ल तिरुमाल तेच्चि पेट्टंगलांडु

(१४।) ई धभंमु श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date should be the 20th November, 1377 A. D., Friday according to the Amānia system and the 23rd October of the same year according to Purnimānta system. In either case the tithi is not Pañchamī.>