%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 459

NO. 261

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṁ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 898; A. R. No. 291-A of 1899)

Ś. 1271

(१।) स्वस्ति श्री । शाकाद्दे शिशिरांशु-शैल-दिनकृत् स ख्यान्विते कात्तिके शुक्ले माघववासरे गु-

(२।) रुदि सिहाद्रिभर्त्तस्सदा । भक्त्या राजमराजवय्यं तनयः स्वाभीष्ट स-

(३।) सिद्धये श्रीमान् साहसमल्लभीमनृपतिः प्रादात् प्रसूनस्रजं [।।] श्रिश-

(४।) कवरुषवुलु १२७१ गुनेंटि कार्त्तिक शुक्ल एकादशियु गुरुवा-

(५।) रमुनांडु<2> काश्यपगोत्रजुडैन कलिंग अग्गामाजि भीमराजसाहसम-

(६।) ल्लं [ड्] तनकु आयुरारोग्यैश्वय्य स तानाभिवृद्धिगानु श्रीनरसिहनाथु-

(७।) निकि तिरमाल नित्यमुन्न(न्नु) चातनु भंडाराननु तेलुकट्टु गंडमाड-

(८।) लु पंड्रेंडु पेट्टिनंडु निवंधालु जीतवुक्तिसहितमुगा विलिचि चि-

(९।) गु सेनैपतिकि इच्च नु वीर इ प्रसादमु भुजिचि ई चिगु सेनापति [व]-

(१०।) शान पेट्टिन पुष्पवाटिक पूपुलुन्नु तिरुमाल पेटि ई प्रसादमु भुजि-

(११।) ं पंगलांडु ई धर्म्म श्रीवैष्णव रक्ष ।

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

<2. The corresponding date is the 22nd October, 1349 A. D., Thursday.