%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 447

NO. 254

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṁhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 997; A. R. No. 326-A of 1899)

Ś. 12[69]<2>

(१।) स्वस्ति श्री [।।] श[क]वर्षवुलु १२[६९]गुने[ंटि] कक्क(र्क्क)टक कृष्ण पंचमियु

(२।) रविवारमुनांडु पोट्टुनूरिवीटि मुक्तमदामिनायुनि

(३।) कोडुकु अनंतमनायुडु तन्कु आयुरारोग्यैश्वर्य्य-

(४।) वंशसंतानाभिवृद्धिगानु श्रीनरसिहनाथुनि सन्निधिनि नित्य-

(५।) मुन्नु अरदोपमु वलुंगुटकु मुशिवाड कूनवोयु कोडुकु व-

(६।) य्यपकोनारि वशमु पेट्टिन गोरियलु ५० । शत्रुणापि कृतो धम्मः(र्म्मः) पालनी-

(७।) यो मनीषिभिः । शत्रुरेव हि शत्रुस्यद्धम्मः(र्म्मः)शत्रुर्न्न कस्यचित् । वैष्णव<3>

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

<2. The date is not regular.>

<3. The inscription ends here.>