%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 441

NO. 249

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 942; A. R. No. 304 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1680, No. 132 )

Ś. 1268<2>

(१।) स्वस्ति । शाकाब्दे नाग-[तर्क्क]द्युमणिपरिमिते सोमवारान्वितायां कात्तिक्यां

(२।) सन्निधाने हरिशिखरिपते[ः] श्रीनृसिंहस्य नित्यं । श्रीमन्मत्स्यान्ववांया-

(३।) [ं]वुघिसित[तु]मह[त] श्राजयंतस्य राज्ञो देवी चिम्मामिधाना गुणग-

(४।) णवसति र्व्याभि(छि)तार्त्थप्रसिद्ध्यै । [१] पंचाशत् गाः प्रदीपाय प्रादात्

(५।) सपतिमं(म)म्मुदा । आचंद्रतारकं धर्म्मं वैष्णवाः पालयंत्वमुं । [२]

(६।) स्वस्ति श्री [।।] शकवर्ष वुलु १०६८ गुनेंटि कात्तिक शुक्ल पुन्नमयु

(७।) सोमवारमुनांडु मत्स्यवंशोद्भूतुंडैन ओड्डवादि ज-

(८।) यंत्तराजुल महादेवि तन मनोरथसिद्धिगानु

(९।) श्रीनरसिहनाथुनि दिव्यसन्निधियंदु नित्यमुन्नु ओक अख-

(१०।) ंडदीपमु वेलुंगुटकु पेटिन मोदालु ५० । दीपप्रतिम-

(११।) ओकटि १ । ई अखंडदीपमु आचंद्रार्क्कस्थाइगा चेल्लंगलदु । ई

(१२।) धर्म्मवु श्रीवैष्णव राक्ष

<1. In the twenty seventh niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. In I. M. P. the year is read as S. 1218 for S. 1268. The corresponding date is the 30th October, 1348 A. D., Monday.>