%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 440

NO. 248

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṁhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 991; A. R. No. 321 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1682, No. 149 )

Ś. 1268

(१।) स्वस्ति श्री शाकवषे(र्षे) वसु-रस-दिनकृत् सम्मिते शुक्ल[पक्षे] मासे ... ... कु-

(२।) नीरं गतवति तरणौ ... ... ... दश[म्या]. ... ... विमलं श्रीनृसिंह-

(३।) ... स्तत् घनतिमिरनुदं खंडहीनं सदंडं । [२] दत्वा वि-

(४।) चित्तये तस्य घेनूरेकोनसप्तति । आत्रेयगोत्रसंभूतः श्रीमानवमनायकः । [३]

(५।) पुत्रो धनपतेः प्रादात् स्वाभीष्ट फलसिद्धये । आचद्रार्क्कमय धर्म्मः पा-

(६।) लनीयोत्र वैष्णवैः । [४] स्वस्ति श्री [।।] शकवर्षवुलु १२६[८] गुनेंटि आषाढ शुक्ल दशमियु

(७।) वुधवार<2>मुनांडु आत्रेयगोत्रमुन पुट्टिन धनपतिनायनि कोड्कु वीरगोट्ट-

(८।) वु अंड्रडव्विविडनाय डु अन्नमनायकुंडू तन मनोरथसिद्धिगनु श्री-

(९।) नरसिहनाथुनि सन्निधिय दु नित्यमुन्नु ओक अखंडदीपमु वेलु गुट-

(१०।) कु पेट्टिन मोदालु आऋवेंतोम्मिदि लेख ६९ कंचुदीपदंडु सहितमुगा धारापूर्व्व-

(११।) कमु चेशि आच द्रार्क्क स्थाइगां वेट्टेनु ।। ई धम्म(र्म्म)वु श्रीवैष्णव रक्ष । श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 28th June, 1346 A. D., Wednesday. The 10th tithi commenced from the fore-noon.>