%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D. )

%%p. 043

No. 029

Vaṭeśvara Temple at Pālur (Ganjam District)<1>

( S. I. I. Vol. X, No. 721; A. R. No. 828 of 1817 )

Ś. (?)

(१.) स्वस्ति श्री अनियंकभीमदेवर प्र[वृद्ध]मान-

(२।) राज्व रेंडगु<2> श्राहि वटेस्वर अखं......

(३।) डसमय सेनापति द डपाणि...

(४।) कोनिके स[र्व्वा]भ[ट्लु कोनिके] इचिनांडु [नडप]

(५।) नि[त्य] २ अखंड मुलु राजु अनत-

(६।) मुलु नलुगुरुनु नडपगलांडु वटेस्वर-

(७।) श्री[दे]वर एन्नु २४ समपिचितिमि

(८।) [वी]रेस्वरदेवरकु मा[न्दि]पोलमुन

(९।) मय[स्था]नि(ना)वतुलु [मलिमा]ल आचारि-

(१०।) कि पुटेंडु पोलमु अकरमु इचि[ति]मि

(११।) देवरकु पनि सेसि कुडुवगलवारमु ।

<1. On a slab set up near the outer entrance to the temple of Vaṭeśvara; Pālur, near Humā in the district of Ganjam.>

<2. If Aniyaṅkabhīmadeva of this inscription is Aniyaṅkabhīma II (A. D. 1211-2‒1238-9), then his 2nd Srāhi (Aṅka) year will fall in A. D. 1211-1212 when the inscription was incised.>