%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 620

NO. 320

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 842; A. R. No. 284-S of 1899 )

Ś. 1286

(१।) स्वस्ति श्री । अस्ति श्रीसिंहमूभृ[न्नि]लय नरहरेस्सर्व्वकार्य्य धुरीणः विख्यातः

(२।) पुण्यकीर्त्यै विवुधजनमनशअचंद्रकांते दु कांत्या । ईष्टान्नद्रव्यदा-

(३।) ना दनवरतमशेषाप्तजातो पकारी भू[ष] श्री[सि]हाय मौल्य सुरचित-

(४।) मदा[त] भीमनामात्यवर्य्यः ।। [१] शाकाव्दे तर्क्क-नागारुणपरिगणिते भाद्रमा-

(५।) से कुजाहे कृष्णे कंदर्पतित्थ्यान्नरहरिवपुषस्सिंहशैलेश्वरस्य । प्रादा-

(६।) द्रताभिरामां {।} कनकविरचितां मालिकां [वैजय तीं] । स श्रीमान्मंत्रि-

(७।) चंद्रस्सकल ... संप्राप्तये पुण्यसिद्ध्यै ।। [२]शकवरुषवुलु

(८।) १२८६ गुनेंटि भ द्रपद वहुल त्रयोदशियु भौमवारमुनां-

(९।) डु<2> ओड्डादि मीमनपेगड तनकु इष्टार्त्थसिद्धिगा श्रासिंहनाथुनि-

(१०।) कि रत्नस्वाचतमैन पहिडि वैजयंति[वन]मालिकानु शि[ह]नागभूष-

(११।) ण मुन्नु समप्पण चेसेनु । ई धर्म्म श्रीवैष्णव रक्ष श्री-

(१२।) श्री श्री [।।]

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

<2. The corresponding date is the 27th August, 1364 A. D., Tuesday. The tithi is chaturdaśī but not Trayodaśī.>