%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 450

NO. 256

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<\*>

( S. I. I. Vol. VI, No. 979; A. R. No. 316-C of 1899 )

Ś. 1270

(१।) स्वस्ति श्री । मस्यान्वावय पायोघि प्रवृद्धि करचंद्रमाः । आसी-

(२।) दर्ज्जुनभूपालो मंडलेश्वर भूभुजां । [१] अग्रणीस्तस्य तनयो

(३।) लय त सम विक्रमः । विजय श्रीसखश्रीमा[न ज]यंत धरणी-

(४।) पतिः । [२] भीमादेवीति विख्याता देवी तस्य महीपतेः । वहंती नृहरेरं-

(५।) घ्रौ भक्ति मालासमर्प्पणे [।] [३] रवि-सिद्धु-वियत्.संख्या गणिते शकवत्स-

(६।) रे मार्ग्ग शुक्लत्रयोदस्यायुक्त गीष्पतिवासरे[। ४] गोपालनायक सुता-

(७।) त् वृंदावन इति शृतात् । अष्टमिद्दे शमिर्न्निष्कै र्धृत्या प्रस्थ प्रमाणित [। ५] पु-

(८।) ष्पारामं चतुर्न्निष्कैः क्रीत्वा तस्स्यैव हरतके । स्तिरं धृतवती मालां

(९।) नृहरेः प्रतिवासरं । [६] प्रवर्त्ततामयं धर्मो यावदाचंद्र-

(१०।) तारकं ।। शकवर्षवुलु १२७० गुनेण्टि माग्गशीष शुक्ल त्रयो-

<\* In the thirty-first niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

%%p. 451

(११।) दशियु वृहस्पतिवार<2> मुनांडु ओड्डवादि भीमन्महाम-

(१२।) ंडलेश जय तराजुल महादेवि भीमादेवि स्वाभिमत फलसि-

(१३।) द्धिगानु गोपालनायकु कोड्कु चेत म १८ ण्टिकि प्रसाद कुचालु २ ठा-

(१४।) वुपट्टिवीरचेतनु तोंट कोनि नित्यमुन्नु आइदु मूल्लु तिरु-

(१५।) माल नरसिंहनाथुनिकि चातिप [पेट्टिचि] ई प्रसादमु वीरुकोनि

(१६।) तिरुमाल चातगलारु । ई धर्म्म श्रीवैष्णव [र]क्ष [।।]

<2. The corresponding date is the 4th December, 1318 A. D., Thursday.>