%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D. )

%%p. 105

No. 063

Bhīmeśvara Temple at Drakshārāma<1>

( S. I. I. Vol. IV, No. 1252; A. R. No. 357-A of 1893 )

Ś. 1155<2>

(१।) वीरश्रीभीमेश्वरमहादेवरकु उत्तरायन संक्रांतिनिमित्तमुन

निच्चिन कं(क)नख(क)दण्डमुन वेंजाम-

(२।) र १ ण्टि नेड्लु वंगारगद्यान २१ । श्रीगंग्गा[म्वय]दिन्दु-

रनि[यं]क्कभीम भूपस्ततो जनि जनस्तु[तरा]-

(३।) जराजः [।] तस्मादभूदरिगजारिरनिंक्कभीमो वीरो नृपो

हरिपदप्रिय रावुताख्यः [। १] शाकाब्दे भूत-बाण-

(४।) त्रिण(न)यन गणिते सं(सि)ह संक्रान्तिकाले भक्तो

भी[मेश्व]राय त्रिभुवनतिलकायादरादार्क्कतारं [।] पंच्चा-

(५।) खण्डप्रदीपान्त्रिभुवनविशदा... .... ......स्त्रजिकेन

द्रुतजितविलसद्वेंगिभूमण्डलेन [।।]

<1. On the south wall, between the fourth and fifth pillars of the temple of Bhīmeśvara at Drakshārāma in the East Godāvari District.>

<2. The corresponding date is the 28th July, 1233 A. D.>