%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 686

NO. 362

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 1128; A. R. No. 354 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1685, No. 182 )

Ś. 1298

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शकवरुषवुलु १२९८ गुनेंटि [अ]श्वयुज वहल

(२।) तृतीय्या(या) वुद(ध)वार मुनांडु<2> कलिंगपरीक्ष पात्र श्रीधम्मदास-

(३।) जीय्यन तनकु अभिष्टार्त्थसिद्धिगा श्रीनरसिहनाथुनि नगरानु गं-

(४।) डमाडलु पदि लेक्का मा १० पद्मनिधि पेटि रे डु कुंचालु प्रसादमु नेलप-

(५।) डि अपालु एंडादि जीतमु एनिमिदि चिन्नालु इंतावटुन्नु वृ-

(६।) त्तिगां वडसि कुतरि गोपालिकि वेटेनु ई गोपालि इंत वटुनु

(७।) वु(भु)लिचि एनाल्लकु ओकनांडु अद्दमुपटि म्र गु पेटंग-

(८।) लारु ई धर्म्म श्रीवैष्णव रक्ष [।।] शत्रुणापि कृतो धर्म्मः [पा]ल-

(९।) नीयो मनीषिभिः । शत्रुरेव हि शत्रुस्याध(द्ध)म(र्मः) शत्रुन(र्न्न)कस्य-

(१०।) चित् । श्री श्री श्री ।।

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

<2. The corresponding date is the 1st October, 1376 A. D., Wednesday.>