%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 433

NO. 242

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṁ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 993; A. R. No. 323 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1682, No. 151 )

Ś. 1265

(१।) स्वस्ति श्री शाकवर्षे शर-ऋतु-रविसंख्यायुते ज्येष्ठ-

(२।) मासे शुक्लां(क्ला)ष्टम्यां घरायास्सुतपरदिवसे स्वीय्य(य)-

(३।) वंशाभिवृध्यै । श्रीमत्सिहाद्रिभत्तंर्न्नरहरि वपु-

(४।) षः प्रत्यहं माल्यड़ेतोस्सेनानीः श्रीधराख्यो दश वि-

(५।) शदमना दत्तवान् गंडनिष्कान । शकवषं(र्ष)वुलु १२६५<2>गु नेण्टि

(६।) ज्येष्ठ शुक्लाष्टमियु मंगलवारमुनांडु थल्लाल पडिय-

(७।) नि कोडुकु श्रीधरमहासेनापतुलु तन वंशाभिवृद्धिगनु नु

(८।) नायुष्य पुत्र[त्रि]धि(द्धि)गानुन्नु श्रीनरसिन्(सि)हनाथुनिक(कि) नित्यमुन्नु

(९।) तिरुमाल नालु मूलु नडपनु चिगुनायकुनि गोचरान पे-

(१०।) [ट्टि]न गंडमाड[लु] १० ई धम्म आचंद्रार्क्क [स्ता]इगां श्रीवैष्णव रक्ष श्री [।।]

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

<2. The date is not regular. But it may be taken as A. D. 1343.>