%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 448

NO. 255

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 988; A. R. No. 319 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1682, No. 147 )

Ś. 1270

(१।) स्वस्ति श्री । आसीदवनिपाला नाम[न्न]णः पुरु[षो]-

(२।) [त्त]मः । भारद्वाजकुलोत्तंसो वीरकूट क्षिती-

(३।) [श्व]रः [१] तस्यात्मजो महावीरो नरसिंह महीप-

(४।) [तिः] [।] नृसिंहचरणाम्भोजयुगले भक्तिमान ज-

(५।) [इः] [२] वियदृ[षि]-रविसंख्या संयुक्ते शकवत्स-

(६।) [रे] [।] आषाढ कृष्ण दशमी सोमवारयुते दिने [।। ३]

(७।) हरेरग्रेखंडदीपप्रदीप्तिविधये परं पंचा-

(८।) शत् गाः शुभाः प्रादात् क्ष रिणीः पृथुलस्तनीः । [४] श्वदेशरा-

(९।) ज्यतनयख्याति वंशाभिवृद्धये । धम्मा(र्म्मा)य न्नि-

(१०।) त्यशस्सर्व्वै र्वैष्णवैः परिपाल्यतां । [५] शाकवर्ष[ं]वुं

(११।) लु १२७० गु नेटि आषाढकृष्ण दशमियु सोमवा[र]<2>

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

<2. The corresponding date is the 21st July, 1318 A. D., Monday according to the Amānta system.>

%%p. 449

(१२।) मुनाडु भारद्वाजकुलो[द्भू]त वीरकूट-

(१३।) क्षितीश्वर पुरुषोत्तमदेवराजुल कोडुकु

(१४।) नरसिंहराजु तन देशराज्यतनयख्याति व-

(१५।) ंशायुरारोग्यैश्वर्याभि वृद्धिगानु श्रीनर-

(१६।) सि[ं]हनाथुनि सन्निधिनि नित्यमुन्नु ओक अखंडदीप-

(१७।) मु वेलुंगुटकु पेट्टिन मोदालु ५० ई धर्म्मवु श्री-