%%―The Imperial Gaṅgas―

%%A. D. 1190 ― 1435

%%(From 5-2-1310 To 7-4-1353 A.D.)

%% p. 390

NO. 216

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalaṃ<1>

(S. I. I. Vol. VI, No. 714; A. R. No. 282 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1676, No. 80)

Ś 1241

(१।) स्वस्ति श्रीशकवत्सरे क्षिति-समुद्रार्क्काकिते माधवे कृष्णे शंभूतिथौ वुधस्य

(२।) दिवसे<2> श्रीमानृ(न्नृ)सिहाग्रतः [।] श्रीमद्म ग्गधराघिनाथ-महिषी-श्रीलदिमदेवी स्व-

(३।) यं प्रादाद्दीपमखंडमुत्तमगवां पंञ्चाशता सुस्थिरं । स्वस्तिश्री [।] शकव-

(४।) रुषवुलु १२४१ गु नेटि श्रीदेवादिदेव श्रीजगन्नाथदेवरल<3> विजयराज्य सं-

(५।) वत्सरंवुलु १३ आहि रिषभ कृष्ण ११ यु पंडितवार मुनांडु शंक्कर-

(६।) [दासु]महासेनापति अधिकारमुन जन्त्तऋनांटि प्रतापगंग्गराजुल म-

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

<2. The corresponding date is the 16th May, 1319 A. D., Wednesday. The month is called Mādhava or Vaiśākha. But, according to the Purṇimānta system the lunar month is Jyestha.>

<3. श्रीदेवादिदेव श्रीजगन्नाथदेव is identical with the god Jagannātha at Puri. It is not the name of any king although the Srāhi is the Aṅka year of the Gaṅga king Bhānjudeva(II).>

%%p. 391

(७।) हादेवि लक्ष्मीदेविगारु श्रीनरसिंहनाथुनि सन्निधि नित्यमुन्नु वेलुगुटकु पेट्टि-

(८।) [न] अखंडदीपमु ओव्कंटि मोदालु ५० ई दीपप्रतिम १

(९।) इ धर्म्मेवु आचंद्रार्क्कस्थाईगा चल्ल-

(१०।) ंगलदु । शत्रुणापि कृतो धर्म्म [ः] पा-

(११।) लनीय्यो(यो) मनीषिभिः शत्रुरेव हि

(१२।) शत्रु[ः]स्या ध(द्ध)र्म्म[ः]शत्रु[न] कस्यचित् [।]

(१३।) ई धर्म्मवु श्री वैष्णवुल रक्ष ।।