%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 693

NO. 368

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 813; A. R. No. 282-R of 1899 )

Ś. 1298

(१।) त्वस्ति [।।] शाकाव्दे वसु-नागम्भानुग[णि]-

(२।) ते मा[घे] द्वितीयातिथौ कृष्णाया[ं] रविवास-

(३।) रे नरहरेधू(र्धू)पद्धये वीजितुं । वृत्ति चामरवीजने-

(४।) नुदिवसं नारीद्वयस्याददात् श्रीगंगाधर जीय

(५।) न स्सुकृतस सिद्ध्यै कलिंगाधिपः । शकवरुषंवुलु

(६।) १२९८ गुनेंटि माघ कृष्ण द्वितीययु आदिवारमु-

(७।) नांडु<2> कलिगपरीक्ष गंगाधर जीयन तनकु पुण्यमु-

(८।) गानु श्रीनरसिहनाथुनि उभयधूपालयंदु चामर-

(९।) मुनकु [कोलव]लमुनु पणिमाऋटकुनु श्रीभडार-

(१०।) [मं]दु गंडमाडलु पेट्टि समप्पिंचि नित्यमुनु रे डु

(११।) कुंचाल प्रसादमु वृत्तिगानु स पादिचि सानुलकु -

(१२।) नट्टुवसेवा . मवुनु स . . . यान अजपरंड्डि . .

(१३।) पकुनु पेट्टिरि ई निवधालु रेंटिकिन्नि तक्क न निवं-

(१४।) धाल समस्यनु अप्पलु जीवितमु कोनं गलारु ई धर्म्म-

(१५।) वु आचंद्रार्क्कस्ताइगां वेट्टंगलारु श्रीवैष्णव रक्ष श्री श्री श्री

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

<2. The date will not be regular if the year is read as S 1288 as is published in the S. I. I. But, if it is read as S 1298, the corresponding date will be the 28th December, 1378 A. D., Sunday, The term “नाग” denotes nine.