%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 712

NO. 383

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 902; A. R. No. 291-E of 1899 )

Ś. 1300

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाव्दे विदुयुग्मानलशशिगणिते कातिके कृष्णपक्षे प-

(२।)ंचम्यां भौमवारे हरिशिखरिपतेरन्वहं स्वापकाले [।] कृष्णा-

(३।) दित्यप्रभु[ः] श्रीनरहरिचरणद्वं [द्व] संसक्तचेताः प्रादात् स्वाभी-

(४।) ष्टसिद्ध्यै स्सकलगुणनिधिर्व्वीजनं पुष्पमालां । श्रीशकव-

(५।) रुषवु १३०० गुनेंटि कात्तिक शुक्ल पंचमि भौमवा[रान]<2>

(६।) कलिगमजि कृष्णादित्य साहसमल्लंड तनकु ईष्टात्थं-

(७।) सिद्धिगा श्रीनरसिहनाथुनि तिरुमजामवसरमंदु नित्य-

(८।) मुन्नु ओक अलपटमु पट्टमु ओ[क] पुष्पमाल चातनु श्रीभंडा

(९।) मंदु पद्मनिधि गंडमाडलु १९ वेटि रेंडु कुंचालु प्रसाद-

(१०।) मु वृत्तिगां ओडसि गोपिन व्यरुलु अप्पनव्यरुलु वल्लव(भ)नंव्य-

(११।) रुलु मेगापु नरसिहनव्यरुलु नरहरिनव्यरुलु ई वरुस अ-

(१२।) लापट्टमु नित्यमुनु प्रोक माल तेच्चि पेट्टनु भूमि पुराइ को-

(१३।) डकु पेरुमांडिकिनि आचंद्रार्कस्थाइग (गा) वेटरि ई धर्म्म

(१४।) [श्री]वैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]

<1. In the twenty-second niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 27th October, 1378 A. D., Tuesday. The Pañchamī tithi started at about the noon.>