%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 452

NO. 257

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṁhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 911; A. R. No. 295 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1679, No. 123 )

Ś. 1271

(१।) स्वस्ति श्री । शाकाद्दे शशि-शैल-भानुगणिते वैत्त्यां भृगोर्व्वासर श्रीसिंहाचलना-

(२।) यकस्य नृहरे दीपप्रदीप्त्ये मुदा । अग्रे संकमनायकस्य तनयः पंचाशतं

(३।) प्रत्यहं च्चागीरतम्मयनायकस्सुपयसः प्रादात्सुता वाप्तये । शकवरुषवुलु

(४।) १२७१ गु नेंटि चैत्र शुक्ल पुन्नमि शुक्रवार<2>मुनांडु डाकमारि संकमनायुनि को-

(५।) डुकु तम्मनायुंडु पुत्रपौत्राभिवृद्धिगानु श्रीनारसिहनाथुनि सन्निधिनि नित्यमु

(६।) न दीपमु वेलुंगुव्कु मांकवोयुनि कोड्कु पूराईवोयुंडु पेरुमांडिवो-

(७।) यु वीरि[द्द]ऋ वशमुन पोटन गोरियलु एंभइ लेक गोरियलु ५०

(८।) ई धर्म्मवु आचंद्रार्क्करथाइगानु चेल्लगल्दु ई धर्म्मवु श्रीवैष्णव

(९।) रक्ष ।। शत्रुणापि कृतो धर्म्मः पालनीयो मनीषिभिः । शत्रुरेव हि शत्रुः

(१०।) स्याद्धर्म्मः शत्रुर्न्न कस्यचित् । मंगलमहा श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 3rd April, 1349 A. D., Friday. The Paurnami tithi commenced after about 9 A. M. in Friday.>