%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 399

NO. 222

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalaṃ<1>

(S. I. I. Vol. VI, No. 1001; A. R. No. 328 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1683, No. 156)

Ś 1249

(१।) शाकाव्दे रत्न-वेद-द्य मणिसु गणिते कव्कटे मासि पुण्ये प्यच्चायं पूण्णिमायां दिवसपति लस-

(२।) द्वारयुक्ते दिनेस्मिन<2> । श्रीमत्सौवर्ण्णराजत कलतृकुलभवः

पुत्रसौभाग्यसंपल्लक्ष्मीवंशाभिवृद्धयै

(३।) नरहरिसदने सन्निधौ तत्य विष्णोः । [१] नित्यं त्वख डदीपस्य

दीप्त्यै निर्म्मलमानसः सव्वंशनायकस्योकरु-

(४।) पुत्रः पूराइनायकः ।। [२] दत्वा सत् प्रतिमापूर्व्व पंचाशत्

गाश्शुभा दा(द)[दौ ।] अय[मे]व पुनः [प्रा]दात

(५।) नृहरेः प्रतिवासरं । [३] विश्वनाथ नृपाराम पश्चिमे पूर्वतः

पुनः । वरप्रदपतिश्रेष्ठमुने रारामम-

(६।) र्द्धतः । [४] क्रीत्वा वल्लभतीर्त्थख्यात् त्रिनिष्कात पुष्पवृद्धये ।

तत्तत्कालात् भवा[ं] पुष्पमालां पुण्याभिवृद्ध-

(७।) ये । [५] आकल्पयदमु' धर्म्म(र्म्म)माकल्प' कल्पकोपमः ।

संततं धम्मनिरताः पालयंत्विह वैष्णवाः [।। ६]

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

<2. The corresponding date is the 5th July, 1327 A. D., Sunday.>

%%p. 400

(८।) स्वस्ति श्री [।] शकवरुषंवुलु १२४९ गु ने टि कर्काटक शुक्ल पुन्नमयु

नादिवारमुनांडु । पान्वेल ग्गु-

(९।) कलतृ तेप्रजुडैना सर्वश्वरनायकुनि कोहुकु पुराइनायकुडु तमकु

पुत्रारोग्य संप्पल्ल-

(१०।) क्ष्मीवंशाभिवृद्ध्यर्त्थमुगानु श्रीनरसिह्यनाथुनि सन्निधियंदु

प्रतिदिनमुन्नु अखंडदीप-

(११।) मु वेलु गुटकु प्रतिमापूर्व्वकमुगा पेटिन मोदालु [नि]भं-

ध[कै] तोगनु दु[न्न]वो-

(१२।) युनि कोडकु प्रोलवोयु वसमुन मोदा[लु]२५ गजमजतोगकोटवु

कूनवोयु वसमु-

(१३।) न मोदा[लु] २५ गा मोदालु ५० । वीरु तमकु पुण्याभिवृधि(द्धि)गानु

पुष्पवाटिका माललु प्रतिदि-

(१४।) नमुन्नु श्रीनरसिंहनाथुनिकि नडयंगलदु इ धर्म्मवु श्रीवैष्णवुल

रक्षः श्री-

(१५।) श्री श्री श्री [।।]