%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 573

NO. 284

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 893; A. R. No. 289-H of 1899 )

Ś. 1278

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शाकाव्दे नाग-शैलारुणपरिगणि[ते] मासि वैशाख संज्ञे, शुक्ला-

(२।) यां [शर्व्व]तिथ्यां सुरगुरुदिवसे<2> सिहशैलेश्वरस्य [।] श्रीम[त्]भंडार-

(३।) गगन नयन संख्यामि(न्वि)ता[न्] निष्कान् श्रीमान् गोपालजीय्याभिध-

(४।) मुनितिलकः प्राददात् पुण्यसिद्ध्यै ।। शकवरुषंवुलु १२७८ गुनेंटि वैशा-

(५।) ख शुक्ल चतुर्द्दशियु गुरुवारमुनांडु श्रीपुर्षोत्तमुन गोपालजीय्यं-

(६।) ंगारु श्रीनरसिहनाथुनि भंडारमंदु इरुवै गड[मा]डलु वेटि नित्यपडि

(७।) पाल प्रसादमु तल्यंडु पेरुवु रेंडु कुंचालु अप्पालु रेंडु विडियलु

(८।) रेंडु करिचीडलु रे ड्डु इ[०]तवटु[न्नु तम अ]वसरनकु वृत्ति आचंद्रार्क स्था-

(९।) इगानु पडिशिरि । ई धर्म्म श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 14th April, 1356 A.D., Thursday.>