%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 446

NO. 253

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṁhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 716; A. R. No. 252-B of 1899)

Ś. 1269

(१।) स्वस्ति श्री । शाकाद्दे रत्न-तर्क्क-द्युमणि सुगणिते का-

(२।) र्त्तिके कृष्णपक्षे सप्तम्यां-कव्यवारे हरितकुल-

(३।) भवश्चिगुसेनाधिनाथः । सिह्याद्रीशस्य हेतोः

(४।) शिशिरकररुच श्रीनृसिंहस्य नित्यं प्रादाम्मालां

(५।) गुणाद्यो धनविभ[व]यशस्वायुरारोग्यसि-

(६।) ष्यै(द्धयै) । शकवर्षवुलु १२६९ गुनेण्टि कात्तिक कृष्ण स-

(७।) प्तमि शुक्रवार<2>मुन कर्णघरकोट्टर ं चिगुसेनाप-

(८।) ति तनकु आयुरारोग्यैश्वर्य्याभिवृ[द्धि]गा चिंगुना-

(९।) यक गोपिनाथुचेत मा ४ ण्टिकि तोंट विलिचि ईतनि चे [त]

(१०।) मा ८ ण्टिकि कुंच प्रसादमु [ठाउप]ट्टे ई प्रसादमु

(११।) [नित्य] कुडिचि वीरिकि पुण्यमुगा इ

(१२।) धर्म्म श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।]

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

<2. The corresponding date is the 28th September, 1347 A. D., Friday. The tithi is Aṣṭamī.>