%%A. D. 1190 ― 1435

%%(From 5-2-1310 To 7-4-1353 A.D.)

%% p. 420

NO. 235

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

(S. I. I. Vol. VI, No. 1003; A. R. No. 330 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1683, No 158)

Ś. 1262

(१।) शाकाव्दे वाहु-तर्क्क-द्युमणिसुगणिते माकरे मासि शुक्ले सप्त[म्यां] भौमवारे

(२।) हरिशिखरिपते[स्स]म्यगच्चो(र्च्चो)चितात्थ(र्त्थं) । प्रादात् भोगं नृसिह क्षितिपतिरपरं स्वायु -

(३।) रारोग्यलक्ष्मीसंत नाभिप्रवृध्यै जितसकलधराधीश स सेव् पादः । शकवर्ष-

(४।) वुलु १२६[२]<2> गुनेण्टि मकर शुक्ल सप्तमियु मंगलवारमुनाडु वीरनरसिं-

(५।) हदेवमहाराजुलु तम आयुष्कामार्त्थसिद्धिगानु श्रीनरसिहनाथुनिकि[पे]-

(६।) ट्टिचिन वीरनरसिहभोगमुनकु कलिंगपरीक्ष शकरदासजीवनगारु नाना-

(७।) ग्रामाल वि[डि]चिन मोदालु [२]०० ण्टि तानु ई राजदत्तमैन कोराडवय्यवोयु

<1. In the thirty-fourth niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 26th December, 1310 A. D., Tuesday. In A.R. (Mad ) and I M P, the year is wrongly given as Saka 1263 for 1262.>

%%p. 421

(८।) कोडु[कु]लु गोपालकोनरि ई करिपोतवोयु कोडुकु चिगवोयु ई सिद्ध[वो]यु

(९।) कोडुकु काटवोयु ई एरुवोयु कोडुकु जक्वचिगवोयु ई नलुवुर गोच-

(१०।) रान पेटु मोदालु २०० [ण्टि]कि नेलपडि नलुपैं एनु कु चालु नेइ तेच्चि वोयग-

(११।) लरु । ई धर्म्मवु[वैष्णव] रक्षइगा चेल्लंगलदु श्री श्री श्री श्री [।]