%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 464

NO. 264

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 962; A. R. No. 310-E of 1899 )

Ś. 1272

(१।) स्वस्ति श्री । असीद्राजन्यमालामणिमकुटिरोचिषा दीप्तपादो वीरश्रीमन् नृसिंह क्षितिपतिरहित प्रौढमाना-

(२।) पमर्द्दी । धीमां तस्योरुराज्य [प्र]ण[य]न चतुर स्रल्लुभट्टस्तनूजस्तस्याभूदच्युत[ः] श्रीगुणगणनिलय[ः] [श्री]मदन्नाइ-

(३।) नामा । [१] [नृ]सिंहचरणद्वंद्व स्रुत्याजनि लसन्मनाः । सुकृति [भ] गबद्भक्त्या परिपूर्ण मनोरथः । [२] शाकाद्दे नेत्र-मातृ-द्यु-

(४।) मणिसुगणिते चैत्रिके शुक्लपक्षे वारे सोम्यस्य पूर्णाभिघतिथिसमये श्रीनृसिंहस्य नित्यं [।] प्रीत्या सत्पुष्पमा-

(५।) लां समयविलसितां चारुणी चामरे द्वे प्रादादेतत् प्रवृत्ति व्यतनुत मतिमान् सन्निवंधान् प्रदाय । [ः] अभिषेकस्य सम-

(६।) ये नृहरेः प्रतिवासरं । पठितुं पौरुषं सूकुमदादेक निवंधकं । [४] इत्थ मन्नाइमहता सेनान्या सुकृतं कृतं ।

(७।) आचंद्रतारं नृहरेः प्रीत्यैं(त्यै) पांत्वत्र वैष्णवाः । [५] शकवर्षवुलु १२७२ गु नेण्टि चैत्र शुक्ल पुन्नमयु वुधवार<2>मुनांडु

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

<2. The corresponding date is the 24th March, 1350 A. D., Wednesday.>

%%p. 465

(८।) पात्र तल्ल भटल कोडुकु अन्नाइमहासेनापतुलु तमकु आयुरारोग्यैश्वर्य्याभिवृद्धिगानु तारु समप्पिचिन पु-

(९।) [ष्प]मालेलु २ नु उभयधूपमंदु परमाऋ श्रीरामरेड्डि नरसिंहममादिसानि वीहलकु पेट्टु निभंघालु २

(१०।) [अ]भि[षे]कावसरमंदु पुरुषसूक्तमु चदुव केशवभागवतुनिकि पाटन निभंध १ प्रतिदिवसमुन्नु तिरुमाल चा-

(११।) तिप अमर दासु अन्नि[सानिकि] निभंध १ ई धर्म्मानुसंघात सोमादुल चिगुनायकुनिकि निभंध १ ई धर्म्म श्रीवैष्णव

(१२।) रक्ष । शत्रुणापि कृतो धम्मः (र्म्मः) पालनीयो मनीषि[भि]ः । शत्रुरेव हि शत्रुस्या[त] धर्मः शत्रुर्न्नकस्यचित् । श्री