%%A. D. 1190 ― 1435

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

%% p. 427

NO. 239

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 983; A. R. No. 318 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1682, No. 146 )

Ś. 1264

(१।) स्वस्ति श्री [।।] चतुष्टांगद्वि{तय} भुवनगणिते शकवत्सरे । त्रितीयोपेत-

(२।) वैशाख शुक्ल सोमदिने शुभो [१] अनन्तलक्ष्मीमिति माताकों(को)म-

(३।) देवी शुभशया । सीतामिवाया देव्या स्वदुहितुः पुण्य-

(४।) वृद्धये । [२] श्रीम[त्] सिह्यगिरीशस्य सन्निधौ सततं हरेः ।

(५।) अखंडदीपसंदीप्त्यै पंचाश[त] गाः शुभा वदौ । [३] हरि-

(६।) पादाव्जिसतभक्तिप्ररिता पुनरव्यदात । लसत् सुवन्न-

(७।) वकुलप्रसूनश्रेणिशोभितां मालां त्रिपूत्रग्रथि-

(८।) तां मौक्तिकां च भृशोज्वलां । [४] अखंडदीपप्रतिमां

(९।) स्वर्न्नमालाद्वयं पुनः । प्रतिमासं प्रदीपस्य [च]

(१०।) घृतार्चन कर्म्मणि । गवा[ं] च रक्षणे नित्य नीतिमा [न्] गुहि-

(११।) भारकी । ० । [५] शकवरुषवुलु १२६४ [गुनेटि] वैशाख शुक्ल तृतीययु

(१२।) सोमवार<2>मुनांडु अनंतलक्ष्मी आइन कामिदेवि आमांगारु तम

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

<2. The corresponding date is the 8th April, 1342 A. D., Monday.>

%%p. 428

(१३।) कूंतुरु सीतादेविमहादेविकि पुण्यमुगानु पेट्टिन पहिंडि पोग-

(१४।) ड पुवुल माल ओकटि त्रिसरि मुत्याल चेरु ओकटि विलसरमुलु रेंडु

(१५।) अखंडदीप प्रतिमा ओकटि ई दीपानकु गुहिभारकि वशानं वेटि-

(१६।) न मोदालु ५० ई नेइ मासपडिगानु श्रीनरसिह्यनाथुनि नगरनु प्रवेश-

(१७।) भु चेयंगलांडु ई धर्म्मवु श्रीवैष्णवुल रक्ष । [श]त्रुणापि कृ-

(१८।) तो धर्म्मः पालनीयो मनीषिमिः शत्रुरेव हि शत्रु [ः] स्या [त्] वम्म [ः] शत्रुर्न क-

(१९।) स्यचित् । श्री श्री श्री [।।]

86 pdf