%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 574

NO. 285

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1131; A. R. No. 356-A of 1899 )

Ś. 1278

(१।) स्वस्ति श्री [।] शकवर्षवुलु १२७८ गुनेंटि ज्येष्ठ शुक्ल त्रयो-

(२।) दशियु शुक्रवारमुनांडु<2> गोविददास सेनापति कोडुकु [जो]गि-

(३।) सेनापति तनकु इष्टार्त्त(र्थ)सिद्धिगा श्रीनरसिहनाथुनिकि नित्यमु-

(४।) न्नु तिरुमाल वेट्टनु श्रीकार्य्यमु श्रीरामुनायुनि गोचरान-

(५।) नु गंडलु एनिमिदि माडलु पेट्टेनु इत डु वीरिकि धर्म्म-

(६।) मुगा नित्यमुन्नु नानावर्न्नान पुष्पालनु नालुमालु तिरुमा-

(७।) ल पेट्टगलांडु । ई धर्म्मवु श्रीवैष्णव रक्ष । शत्रुणापि

(८।) कृतो धर्म्मः पालनीयो मनीविभि[ः] । शत्रुरेव हि शत्रुस्याद्ध-

(९।) र्म्म[ः] शत्रुन(न) कस्यचि[त्] ।।०।। श्री श्री श्री ।।

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

<2. The corresponding date is the 13th May, 1356 A. D., Friday.>