%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 572

NO. 283

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 894; A. R. No. 289-J of 1899 )

Ś. 1278

(१।) स्वस्ति श्री । [शाकाब्दे] [वसु-शैल-भानुगणिते] शुद्धार्क्क तिथ्यां शुभे, मासे माधवसंज्ञके

(२।) [भृगुदिने]<2> श्रीसिहशैलेसितुः । श्रीभंडारनिकेतने [युग]भुजासख्या[त] गंडाभिधान् दीनारा<3>-

(३।) नरसिहनाथमुनिः प्रादात् स्ववृत्याप्तये । शकवर्षंवुलु १२७८ गुनेंटि वैशाख वि-

(४।) मल सप्तमियु शुक्रवारमुना [डु] श्रीपुरुषोत्त[म] नरसिहभारति श्रीपादालु श्रीनर-

(५।) सिहनाथ[थु]नि भंडारमंदु गंडमाडलु इरुवै आक[टि] वेटि नित्यपडि प्रसादमु मूंडु

(६।) पेरु रेंडु कुंचालु अप्पलु रेंडु विडियलु रेंडु करिचीड्लु रेंडु इंतवटु

(७।) वृत्ति जीतमु [पत्तंनकु] आचंद्रार्क्कस्थाइगां वडसि इ अखंडानुकु श्रीपादालु

(८।) शिष्युलु नरसिंहगिरिश्रीपादालु भंडारमंदु ओक माड वेटि रेंडप्पालु तम

(९।) बर्त्तनकु वृत्तिगा पडसिरि ई धर्म्मवु श्रीवैष्णव रक्ष । शत्रुणापि कृतो धर्म्मः पालनीयो

(१०।) मनीषिभिः ।। शत्रुरेव हि शत्रुस्सा(स्या)द्धर्म्म[ः] शत्रुर्न कायचित् [।।]

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

<2. The corresponding date is the 8th April, 1356 A. D., Friday.>

<3. Dināra is the name of a gold coin.>