%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 429

NO. 240

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṁhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 996; A. R. No. 326 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1682, No. 154 )

Ś. 1265

(१।) स्वस्ति । प चषटुद्वैक . . ण संयुते शक ... ... ... रसव .... .... ... ... ष संक्रा-

(२।) ंतिवासरे । वदान्य गुणसंपन्नो धर्म्मवान् प्रोलनायकः । [२] आसीत् काश्यप सत्गोत्र भूष-

(३।) णः पुण्यवर्द्धनः । विष्णुभक्तजने नित्य सेवकस्तस्य सोमुपडिराय इत्यपि । [३] आत्मज-

(४।) स्स खलु भक्तिमान् हरौ दत्तवान्निजकुलाभिवृद्धये । नित्याखंडप्रदीपाय श्रीनृ-

(५।) सिंहस्य सन्निधौ । प चाशत् गाश्शुभाः प्रादान्नीलरत्नं च निम(र्म)लं । [४] स्वस्ति श्री [।।] शकवर्षवुलु २६५

(६।) गुनेंटि मेष संक्रांति वुधवार<2> मुनांडु पेट्टनूरि काश्यपवंशसंभूत प्रोलुनायकुनि कोडु-

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

<2. The corresponding date is the 26th March, 1343 A. D., Wednesday.>

%%p. 430

(७।) कु सोमु पडिराय'डु तनकु आयुरारोग्यैश्वर्य्यपुत्र कुलाभिवृद्धिगानु श्रीनरसिंहनाथु-

(८।) नि सन्निधि अंदु नित्यमुन्नु ओक्क अखंडदीपमु वेलुंगुटकु पेटिन मोदालु ५० वीर तमकु पु-

(९।) ण्यमुगा पेटिन नीलरत्नमु १ । ई धर्म्मवु श्रीवैष्णवुल रक्ष । ई मोद[ल] कुरुदिनिद्दल भड्ड कोह<\*>

<\* The inscription ends here.>