%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D. )

%%p. 022

No. 013

Lakṣhmī-Narasiṃha Temple at Siṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1196; A. R. No. 365-XXIX of 1899 )

Ś. 1128<2>

(१।) ......विदित श्रीनरसिंहं(ह)हूयाया यं [सौप्रा]ख्ये

(२।) ......चारसंप्पन्नो गुणरत्नमहोदधिः शुभातं(थं)स्वस्यपित्रो

(३।) ......तेरेष वारीवाह इवांवुभिः प्रत्यव्जमकरोद्धर्म्म म्मकर...

(४।) …… ।। [१] शाकाव्दे वसु-नेत्र-रुद्रागणिते सौम्ये च सारे

पुनः [का]दड-

(५।) ......ण क्रित्वाज्यैरभिपेचेन नरहरेद्दिव्याल...दिशत्

(६।) ......श्रानारसिंह हो हवि ।। [२] स्वास्तश्री [।।] शकवर्षवुलु १

(७।) ... श्रीमज्जीहरि श्रीनरसिंहदेवर श्रीभंडारमुन

(८।) ......[त्ता]मुतैयारु तम तंड्रि कद्राल वा धूलगोत्र

(९।) .......श्रीवु(पु)रुषोत्तममुडैया<3>

<1. In the Bhoga-maṇḍapa of this temple.>

<2. The corresponding date is A. D., 1206.>

<3. The inscription ends here.>