%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 422

NO. 236

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

(S. I. I. Vol. VI, No. 978; A. R. No. 316-A of 1899)

Ś. 1262

(१।) शाकाव्दे वसुघा-वाहु-रस... .... ... आषा[ढ़]पूर्ण्णमास्य-

(२।) युते त्रिदशाचार्य्यवासरे<2> । [१] गोब्राह्मणदासानां दासः काश्य-

(३।) पगोत्रजः । पडिगयो भानु नामा स्वायु[ष्का] मात्थ-

(४।) सिद्धये । [२] तम्मन्ननायका[त्] क्रीत्वा पुष्पारमं सुशोभ-

(५।) नं । उत्फुल्लमालिकाः प्राद न्नृहरेः प्रतिवासरं । [।] वैष्ण-

(६।) वाः पालयंत्वेतत् धर्म्ममाचंद्रतारकं । शकवर्षवु-

(७।) लु १२६२ नेटि आषाढ पुन्नमयु गुरुवारमुन गोब्राह्मण-

(८।) दासान(नु)दास भाणुपडिरायडु तनकु आयुष्का[मा]त्थ(र्त्थ)-

(९।) [मु ]गः तम्मनन युनि[चे] विलिचिन तोंट पुष्पालु श्रीनरसिंहना-

(१०।) थुनिकि प्रतिदिनमुन्नु तिरुमाल चातिंप सव्व[दे] चिगुनक्र

(११।) आच त्रा(द्रा)र्क्क स्था गा निचिन गडमाड ... ई धम्म(र्म्म) श्रीवैष्णव [रक्ष] [।]

(१२।) भानुपड्रायुनिगारु सर्व्वं[देव]चिगुनकु क्रीतमु पे[टि]न पय-

(१३।) डिलोपुगानु म ं ल डापे द्दनायुनिकि तिरुमल पेद्दिगटु –सइ-

(१४।) तमुगा इं(इ)चितिमि श्रीवैष्णव [र]क्ष श्री [।।]

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

<2. The year is not correct. But, it may be taken as A. D. 1140.>