%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 605

NO. 308

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1064; A. R. No. 332-LIV of 1899 )

Ś. 1283

(१।) [श्री] [।] शाकाव्दे गुण-भोगि-भानु-गणिते वैशा-

(२।) खमासे सिते सप्तम्यां [र]विवासरे नरहरेः

(३।) श्रीसिंहशैलेशितुः [।] [खा]रीं चामर धा-

(४।) रणाय सततं प्रादाद्यसोवृद्धये

(५।) पात्र श्रीपुरुषोत्तमो निजमनो वांच्छा-

(६।) [र्त्थ स सिद्धये] । श्री शकवरुषंवुलु १२८३ गु-

(७।) ने टि वैशाख शुद्ध सप्तमियु भा[नु]वारमुनांडु<2>

(८।) कलिगपरीक्ष पात्र श्रीपुरुषोत्तमजीय्यन तन-

(९।) कु निष्टात्त(थं)सिद्धिगानु श्रीनरसिहनाथुनि उप(भ)[य]धूपा-

(१०।) लनु चामर पटनु पुणिकमु अंदु

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

<2. The corresponding date is the 28th March, 1361 A. D., Sunday. The 7th tithi started from the evening.>