%%A. D. 1190 ― 1435

%%or Śaka 1112 – 1357

%% p. 631

NO. 326

Madhukeśvara Temple of Mukhaliṅga<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1011; A. R. No. 145-A of 1896 )

Ś. 12[89]

T

(१।) स्वस्ति श्री [।।] सकवरुषंवुलु १२[८९] गु ने [टि] प्लव-

(२।) ंग्ग संवि(व)च(त्स)र श्रीवीरादि(धि)वीरप्रताप श्रीवाणु(भानु)देवस्य

(३।) प्रवर्द(र्द्ध)मान [वि]जयराज्य संवच(त्स)रु १८गु श्राहि

(४।) स्र(श्रा)वण क्रि(कृ)ष्ण दस(श)मि गुरुवा[रा]न [अ]रुद्रनक्षत्र<2>न

(५।) द्वितिपादयोग<3>मुन म[हा] ... समुन श्रीम-

(६।) धुकेश्वरदेवरकु श्रीदक्षि[ण]दंड ।। कलिग्गमाजि<4>रे

(७।) चस(सा)हसमलु(ल्लु)नि कोड्कु कलिगमहारायण [सा]-

(८।) हसम[ल्ल]कोड्कु पेट्टिन दि(दी)[पमु] ... ण केतम .

<1. It is the second pillar to the left of the entrance into the central shrine in this temple.>

<2. Read “आर्द्रानक्षत्र”.>

<3. Read “व्यतीपातयोग”. The corresponding date is the 5th August, 1367 A. D., Thursday.>

<4. Read “कलिङ्गमाझि”. The word ‘माझि’ in Oriya is always written as ‘माजि’ in Telugu.>

%%p. 632

(९।) तुपवेरजितमुकुंड दत्तदेसयमु अ[ने]ड-

(१०।) पुवाड चेऋ क्रिंद . ल क्षेत्रपुगां क[ण्डि]य १ वीसपलम-

(११।) डु ए ... मु तुमडु<5> ... नडप ... अंगदुगु-

(१२।) पमाड १. लियकुडु मडपलि क्षेत्रान ... सगमं

(१३।) अच्चुगातमुंकु सगं . [चं]द्र(द्रा)र्क्क गा च ... लादु <6> [।।]

<5. Probably read “मुत मुडु” (three Kuñchams).>

<6. The figure of the palm of a hand pointing upwards is found at the end.>