%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 710

NO. 381

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 923; A. R. No. 296-L of 1899 )

Ś. 1300

(१।) स्वस्ति श्री [।।] शकवरुषंवुलु १३०० गुनेंटि ज्येष्ठ पुन्नमयु

(२।) शुक्रवारमुनांडु<2> कलिग वेहरा माघि महासेनापति

(३।) तनकु अभीष्टार्त्थसिद्धिगा श्रीनरसिहनाथुनिकि नित्यमु-

(४।) न्नु मापटि धूपावसरमंदु मनोहरलड्लु<3> ५ अर-

(५।) गिपनु श्रीभंडारमंदु पद्मनिधि ग डमाडलु १०

(६।) पेट्टेनु मर्रिन्नि दशवंधाल चलवु नंव्यल्लकु माड १ धु(धू)प[प्प]-

(७।) रुलकु कुडु जीतमु दशवंदा(धा)नकुंगा माडलु ८ एकाकि श्री-

(८।) वैष्णवुलकु [चिन्न]लु १२ माणिकालकु माड १ चि[९] इं-

(९।) तवट्टुन्नु आचंद्रार्क्कच्च(स्था)इगा १ वेट्टेनु ई धम्मवु श्री-

(१०।) वैष्णव रक्ष [।] शत्रुणापि कृतो धम्म(र्म्म)ः पालनीय्यो मनीषिभिः [।]

(११।) शत्रुरेव हि शत्रुः स्याद्धर्म्म[ः] शत्रुर्न्न कस्यचित् [।।]

<1. In the twelfth-fourth niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 11th June, 1378 A. D., Friday.>

<3. The word “मनोहरलडु” is an Oriya term, used in the temple of Jagannātha at Pūri.>