%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 642

NO. 333

Lakshmī-Narasiṃha Temple at Simhāchalaṃ<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 740; A. R. No. 262 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1677, No. 90 )

Ś. 1291

(१।) स्वस्ति श्री शाकवर्षे शशि-निधि-दिनकृतसम्मिते भौमवा-

(२।) रे कार्त्तिक्यां धूपकाले हरिशिखरिपतेस्सन्निधौ वीज-

(३।) नार्त्थ [।]प्रादादाचंद्रतार सकलगुणनिधिश्चामर[ं]

(४।) रूप्यदंडं सद्भक्त्या सोमनाथाभि धमहितपसा-

(५।) तिः स्वसंकल्पसिद्ध्यै ।। शकवर्षवुलु १२९१ गुने-

(६।) ंटि कार्त्तिक पुन्न(र्ण्ण)मयु मंगलवार<2>मुनांडु क-<2>

(७।) लिगदंड सोमनाथमहापसाति तन कोडुकु ज-

(८।) यदासुनकु अभीष्टात्थसिद्धिगा श्रीनरसिहनाथु-

(९।) नि सन्निधिनि धूपकालमंदु तन पेट्टिन वेंडिकोल-

(१०।) चामर नित्यमुं वट्टनु श्रीभडारमंदु पद्म-

(११।) निधि गंडमाडलु पदि १० पेट्टि रे डु कुंचालु प्र-

(१२।) सादमु वृत्तिगां वडशि नट्टव[अ]क्कासानि किन्नि । अ-

<1. On the sixth niche of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 16th October, 1369 A. D., Tuesday.>

%%p. 643

(१३।) न्यसानि वु(पु)न्नसानि किन्नि[नि]वंधालु पेट्टेनु [।।] स(सा)वित्री-जय-

(१४।) दासम्य जमुना लोकपावनी [।] भार्य्या सा सोमना-

(१५।) थस्य नित्यं द्विजहितैषिणी । वेदशास्त्रपुराणेषु दे-

(१६।) वतानाथपूजने । सदाश्रु तिमती साध्वी दीधाद-

(१७।) भ्यागतप्रिया ।। ई धर्म्मा श्री वैष्णव रक्ष । श्री

(१८।) श्री श्री श्री श्री ।