%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 578

NO. 288

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 984; A. R. No. 318-A of 1899 )

Ś. 1279

(१।) श्री । शाकाव्दे निधि-शैल-भानुगणिते ... ... ...

(२।) गीष्पतिवासरे फणितिथौ श्रीसिहशैलेसितुः ... ...

(३।) कस्य दुहिता स्वाभीष्टपुण्याप्तये तल्लम्मा गुण[शा]लिनी प्रतिदि-

(४।) नं प्रादात प्रसूनस्रज । शकवर्षवुलु १२७६ गुनेंटि मा-

(५।) ग्गशिर शुक्ल पंचमियु गुरुवार<2>मुनांडु माधवना-

(६।) यकुनि कूंतुऋ तल्लम्म तनकु पुण्यमुगानु

(७।) श्रीनरसिहनाथुनिकिनि नित्यमुन्नु ओक तिरुमाल चातिंपनु सि-

(८।) ंहगिरिनायक देवुनायकुनिकि गंडमाडलु पदि इच्चि

(९।) कुंचवडुप्रसादमु ठावु पट्टि । ई प्रसादमुनु चिंगुनाय-

(१०।) क गोपिनाथुनि [चे]त कोनि पुष्पवाटिक गट्टु ओकटिन्नि ई देवुना-

(११।) युनि किच्चेनु । वीरु नित्यमुन्नु अतुपाटी आऋ मूल्लु पेट्टंगलरु ई ध-

(१२।) र्म्म श्रीवैष्णव रक्ष ।। शत्रुणापि कु(कृ)तो धर्मः पालनायो मनाषिभिः

(१३।) ... ... शत्रुस्याद्धम [] ... ... .... स्थचित् । श्री श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 16th November, 1357 A.D. Thursday. The tithi Panchamī started after about 9 A.M. on this day.>