%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 694

NO. 369

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 814; A. R. No. 282-S of 1899 )

Ś. 1298

(१।) [स्वस्ति] श्री [।।] शाकाव्दे मणि-नाग भानुग-

(२।) णिते चैत्य्रां कुजा[हे] शुभे श्रीसिहा-

(३।) चलनायकस्य नृहरे[ः] स्नानार्थ म-

(४।) ग्य्रं पयः । नित्यं(त्य)न्नेतु मदात् गवां च द-

(५।) शकं स्वाभीष्टसंसिद्धये श्रीगंगाद[ध]रली-

(६।) य्यनो गुणनिधिदी(र्धी)मान् कलिङ्गेश्वरः । ई

(७।) गगाधर जीय्यन नित्यमुन्नु तिरुमजनकाला-

(८।) मंदो कुंचुडु पालु पेट्टनु नंविशे-

(९।) ंर गोचरान पदि मोदालुं वेट्टि ईतनि कूड-

(१०।) जीतनकु एंट पदेनु चिन्नलु पेट्टेनु

(११।) ई भंडार म[ं]दु पद्मनीधिगा माडलु ग

(१२।) आचंद्रार्कस्थ(स्था) [इ]गां वेटेनु श्री [।।]

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