%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D. )

%%p. 111

No. 068

Pātāleśvara Temple Inscription at Puri<\*>

Edited by Dr. D. C. Sircār in E. I. XXX PP. 202-3 ff.

Ś. 115[8]

(१।) सिद्धम्<1> स्वस्ति [।] शाकाब्द ११५८ [।] स्वस्त(स्ति) [।] श्रीअन-

(२।) कंभि(भी)मदेवश्य(स्य) प्रवर्द्धमानविज[य]राये(ज्ये)

(३।) समत(न्त) स्राही ३१ फाल्गुण(न)कृष्ण १ सु(शु)क्र-

(४।) वारें(रे)<2> श्रीकरणसुरु सेनापती(ति) आ-

(५।) इउ(यु)कामाथे(र्थे) श्रीपुरुषोत्तमदेवङ्कै नै-

(६।) वेद्य दतं(त्त) घ(घृ)त-दधी-व्यञ्जन-ताम्बोल सही(हि)-

(७।) ते चाउल माण १ की(कै) भूमि वाटि १

(८।) रावङ्ग आलसणाइ माहादेव पाढ़ी[ङ्क]

(९।) गोचरे दतः [] गन्ध फुल मा[ला]<3> १० कै

(१०।) कलूआमालणी गोचरे दत भूमि भाण १० [।।]

<\* On the left wall of the second entrance of the Pātāleśvara (Siva) temple within the precincts of the great Jagannātha temple at Puri.>

<1. Expressed by a symbol.>

<2. The corresponding date is the 25th January, 1236 A. D., Friday. But, the Sakābda must be 1157 and not 1158, else the date will be taken as irregular.>

<3. Dr. Sircār reads ह[न्रा] which renders no meaning at all.>