%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D. )

%%p. 039

No. 025

Madhukeśvara Temple at Mukhalinga<1>

( S. I. I. Vol. V, No. 1130; A. R. No. 255 of 1896;

I. M. P. Vol. I, P. 708, No. 406. )

Ś. 11[3]0<2>

T

(१।) स्वस्ति [।।] शकाव्दंवुलु ११[३]० टि[म]क्र <3> संक्रां[त्तियु]

(२।) पुन्नमयु शुक्रवारमुन सोमग्रहण नि-

(३।) मित्तमुन पो[लुनांण्टि] वेंगिनांण्टि गुंमक-

(४।) ट्टन देव[ग]ंडिनायकु कोडुकु कोमरोडिदं-

(५।) डनायकुडैन र(रा)जन(ना)र(रा)यणवल्लव(भ)र(रा)-

(६।) यंडु श्रीमधुकेश्वरदेवरकुं वेटि(ट्टि)न अख-

(७।) ंडवत्तिदीप १ दीनि वलंग सूरप[ना]यकु एर्रम-

(८।) नायकु वेरसिन महाजनमु मर्रिदेरु-

(९।) म(मा)डि...ग्गिलि मू‒डवु‒ ‒ पुट्लेण्डु नेल अ-

(१०।) चंद्रार्क्कस्थाइगां वेट्टि नडपंग्गलारुगां वुच्चिकोन्न मां ५ [।।]

<1. At the left of the southern entrance into the Asthāna-maṇḍapa of this temple.>

<2. Rangāchārya gives the date as S. 1100 without considering about the moon eclipse.>

<3. The corresponding date is the 23rd January, 1209 A. D., Friday. The month is Makara, but not the Saṅkrānti as it happens to be the last day of the said month. The eclipse of the moon which has been referred to in this inscription was visible on the previous night which was the day of Māgha Paurnamī.>