%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 455

NO. 259

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 968; A. R. No. 314 of 1899;

(I. M. P. Vol. III, P. 1681, No. 142 )

Ś. 1271

(१।) स्वस्ति श्री । अस्ति श्रीमति मत्स्यवंश विपुलक्षीरांवु धा . .यो जातो वीरल-

(२।) यंतशीतकिरणः पून्नःकलासंपदा तस्यासीत् भुवि रोहिणीव रमणी ख्याता गु-

(३।) णैश्शिगमा देवी सा पतिरावयवैभवकृते स्वाभीष्ट संसिद्धये ।। [१] शाकाद्दे शीतरश्मि-क्षितिधर-दिनकृत-

(४।) सम्मिते शुक्लपक्षे कन्यार्क्के जीववारे<2> भुजगपति तिथौ श्रीनृसिंहस्यभक्त्या ।। दत्त्वाख डं सदंडं

(५।) त[र]णिकरनिभ प्राज्यमाज्येन दीपं तत्संता[ना]य पंचाशतमपि तदनु प्राददान्नैचिकीनां ।। [२]

(६।) आचंद्रतारकं धर्म्मं तमिमन्निर्म्मलाशयाः । विष्णुकर्म्मसु निष्णाताः पालयंत्वि-

(७।) ह वैष्णवाः ।। [३] श्रीशकवरुषंवुलु १२७१ गु नेंटि अश्वयुज विमल पंचमियु

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

<2. The corresponding date is the 17th September, 1349 A. D., Thursday.>

%%p. 456

(८।) गुरुवारमुनांडु ओड्डवादि जयंतिकदेवराजुल महादेवि महाराजु चिगमदेवि त-

(९।) नकु नभीष्टसिद्धिगानु श्रीनरसिंहनाथुनि सन्निधियंदु नित्यमुन्नु अखंडदीपमु वे-

(१०।) लुंगुटकुं वेट्टिन मोदालु ५० दीपप्रतिमा ओकंडु ई धर्म्म आच द्रार्क्क स्थाइगा-

(११।) जल्ल गलदि ।। शत्रुणापि कृतो धर्म्मः पालनीयो मनीषिभिः । शत्रुरेव हि शत्रु [ः] स्यात्

(१२।) [ध]र्म्मश्शत्रुन्नं कस्यचित् । ई धर्म्मवु श्रीवैष्णव रक्ष ।। श्री श्री श्री ।। ई मोदालु चित्तरामं

(१३।) होम्मुसेनापति न्नि तम्मनसनापति तम्मुंडु चिगन[य]णि .. ... ... ... ... भंडारा-

(१४।) ननु प्रवेशमु चेयनु तम्मनसेनापति पू ट ... ..

(१५।) … … … … … … … … … …