%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 288

No. 174

Alālapur Plates of Narasiṃha II<1>

Noticed by Pandit Ratnākara Gargavatu of Bhubaneswar.

Published by Dr. D. C. Sircār in E. I. XXXI,

PP. 21—24 ff.

Ś. 1215

(Sixth Plate; First Side)

(१७८।) …………शक नृपतेः पञ्चदशाधिक द्वादश श-

(१७९।) त सम्वत्सरेषु गतेषु स्वराज्यस्योनविंशत्यङ्केऽभिलिख्यमाने

कुम्भ द्वितीय कृष्ण पञ्चम्यां मङ्गल-

(१८०।) वारे<2> रेमुणाकटके श्रीचरणेन विजयसमये पुरोपरीक्षकपात्रं

त्रिलोचनयेना मुदलेन चतु-

(१८१।) दशभुवनाधिपतीत्यादि विरुदावलीविराजमानो वीरश्री-

नरसिंहदेवः स्वायुरारोग्यैश्वर्यं साम्रा-

<1. In 1902, the late Pandit Ratnākara Gargavatu of Bhuvaneswar examined a set of copper plate inscription, then in possession of one Mukunda Samantaraya of the village of Alālapur near Bhubaneswar. It was told that the plates were in a stone-box found at the time of digging the foundation for a house in the Alālapur village, Pandit Gargavaṭu deciphered the plater and kept with him the transcript carefully. After the plates were returned to the owner they were sold to a bell-metal maker who melted them. Thus they were destroyed. The transcript of Pandit Gargavaṭu is thus the only source of information regarding the existence of this set of copper plates.>

<2. The corresponding date is the 6th February, 1294 A. D. Tuesday.>

%%p. 289

(१८२।) ज्य समृद्धये वत्ससगोत्राय भार्गव-च्यवन-आयु(प्लु)वान्-

और्व्व जामदग्न्य प्रवराय यजुर्वदान्तर्गत-

(१८३।) काण्वशाखैकदेशाध्यायिने कोषाध्यक्ष हलायुधाय वाटिका-

शतं प्रदानार्थं

(१८४।) कलम्वोरविषय वाहत्तरिखण्ड मध्य य(प ?)न्वछापटि

ग्राम रामप्रतिराल शासनीय[ं]म्ब(व)हिष्कृत्य पुरो-

(१८५।) श्रीकरण आल्लालनायकंनलप्रमाणेन एतद्ग्रामीय

पश्चिमशी(सी)मा नद्याः पूर्व(र्वे) पङ्गपा-

(१८६।) ल दण्डामादितः कृत्वा पूर्व्वशी(सी)मा उरिसो परकोणा<\*>

पश्चिमदण्डापयंन्तेन उत्तरतः उ-

(१८७।) रिसो ग्रामीय दक्षिण दण्डामारभ्य दक्षिण शी(सी)मा

श्रीरामपुरशासनीय कुण्डलेश्वरदेवस्य दण्डार्द्ध-

(१८८।) पर्य्यन्तेन । एवं चतुः शी(सी)मावच्छेदेन कण्ठ पञ्च-

कोत्तरनोमानो(णो)नविंशत्यधिक वाटिका चतुर्विंशति-

(१८९।) मध्यात् पुरातन देव व्राह्मण नदीतीर दण्डा गौ(गो)हरि-

गोपथादिभिर्मान ण) द्वादशाधिकाष्टौ(ष्ट)वाटि-

(१९०।) कां(का) वहिष्कृत्य स्थित निरवकर पञ्चगुण्ठोत्तरमान(ण)-

सप्ताधिकषोडशवाटिकामितं । साइलोविषय-

(१९१।) मध्य खारलोग्रामं [।] दक्षिणतः क्कु(क)ग्राङ्गग्रामस्योत्तर-

परिच्छेद वधमधिकृत्य उत्तरशी(सी)मा हरिओन्ता-

(१९२।) ग्रामीय दक्षिण-दण्डापथ्यन्तेन [।] पश्चिमतः च्छतलोग्रामस्य

पूर्व्वपरिच्छेद दण्डामवधि(धी)कृत्य पूर्व्वशी(सी)मा

(१९३।) खन्धलोग्रामीय गोला पुष्करीण्यद्ध पर्य्यन्तेन [।।] एवं

चतुःशी(सी)मावच्छेदेन वाटी द्वावच्चत्वारिशन्मध्या-

<\* The alternate reading may be उरिसपरकेणा । >

%%p. 290

(१९४।) त् पुरातन देव-ब्राह्मण-भोग्य-मण्डप-दण्डा-गोहरि-

गोपथ-पुष्करिणी-भीठादिभिर्गुण्ठ विशत्य-

(Sixth Plate; Second Side)

(१९५।) धिक मान(ण)षोडशोत्तर सप्तदशवाटिकां(का) वहिष्कृत्व

वस्थितनिरवकर पञ्चगुण्ठोत्तरमान(ण)त्रयाधिक चतु-

(१९६।) विंशतिवाटिका परिमितं ।। तथैतद्विषयमव्य गोलादलो-

ग्रामं लालव्र ह्मपुर[ं]म्ब(व)हिष्कृत्य उत्तरतः

(१९७।) सिंपलो वाङ्केश्वर हट्टस्य परिछे(च्छे)द दण्डार्द्धमादितः

कृत्वा दक्षिणशी(सी)मा हरिओन्तग्रामीय गोलापुष्क-

(१९८।) रिणीपर्य्यन्तेन [।] पश्चिमतः नभयपुर परिछे(च्छे)द

दण्डार्द्धमधिकृत्य पूर्व्वशी(सी)मा राद्ग(ङ्ग)लपुरीय<\*>

पालेहापुष्क-

(१९९।) रिणी पश्चिम वन्ध पर्य्यन्तेन [] एवं चतुःशी(सी)माव-

छे(च्छे)देन गुण्ठ पञ्चदशमान(ण) त्रयोदशाधिक

सप्ततिवाटिका-

(२००।) मध्यात् हट्टपुर कम्मिदण्ड(एडा ?) वासि पुरातन देव-

ब्राह्मण-भोग्य-मठ मण्डप-वैद्य-दण्डा पुष्करिणी-जोड-

गोपयादि-

(२०१।) भिर्गुण्ठैकाधिक पञ्चमानो(णो)त्तरत्रयस्त्रिश{द्}-

वाटिकां(का) वहिष्कृत्यावस्थित निरवकर-गुण्ठ-

चतुर्द्दशाष्टमाना(णा)धिक-

(२०२।) सप्तत्रिंशद्वाटिका परिमितं ।। तथैतद्विषय मध्य-सर्पदलो-

ग्रामं [।] उत्तरतः गोलादलोग्रामीय गम्भीर विल-

<\* It may also be read as राङ्गलपुरीय । >

%%p. 291

(२०३।) वेणामादितः कृत्वा दक्षीणशी(सी)मा जयगङ्गपुष्करिणी-

दक्षिण-बन्ध पर्य्यन्तेन । पश्चिमतः गो-

(२०४।) लादलोग्रामस्य मलिसाहीर तालपदीआमादितः कृत्वा

पूर्व्वशी(सी)मा राङ्ग(ङ्ग ?)लपुर-

(२०५।) पश्चिम श्रीधरविश्वाल-मण्डप पर्य्यन्तेन [।] एवं चतुःशी-

(सी)मावछे(च्छे)देन पञ्चगुण्ठा-

(२०६।) धिकैकादशवाटिकामध्यात् पुरातन देव-ब्राह्मण-भोग्य-

पुष्करिण्यादिभिः प-

(२०७।) ञ्चवाटिकां(का) वहिष्कृत्यावस्थित निरवकर पञ्चगुण्ठो-

पेतवाटि षट्(ष्ट)परिमितं [।] साइवीर-विषय-मध्य

(२०८।) वासिद्रामाख्यं ग्रामं धारपुर-भुवनेश्वर देवाना[ं]म्बा(वा)-

स्तु सम्बन्ध(द्ध) दशगुण्ठमान(ण) चतुष्टयाधिक वाटित्रयं

(२०९।) वहिष्कृत्य समाक्रान्त नलेन गुण्ठ द्वादश पञ्चमानो(णो)-

त्तरोनत्रिशद्वाटिका मध्यात् पुष्करिणी-दण्डा भीठ-पुरात-

(२१०।) न देव ब्राह्मण भोग्य-मण्डपादिभिः पञ्चदशमाना(णा)-

धिक त्रयोदशवाटिकां(का) वहिष्कृत्य षोडशवाटिका प-

(२११।) रिमितं [।] एवं ग्राम पञ्चकेन मिलितवाटिकाशतं सजल-

स्थल-मत्स्य-कछ(च्छ)प-सहितमाचन्द्रार्क्कमकरी-

(२१२।) कृत्य प्रादात् ।।०।। अत्र शासने पु(पू)तिमाषगोत्राय

रि(ऋ)ग्वेदान्तगत शाकलशाखाध्यायिने शासना-

(२१३।) धिकारिणे अल्लालनाथसेनापतये वास्तुसहित जलक्षेत्र-

वाटिकाद्वयं एतत्ताम्त्र(म्र)लेखक या-

(२१४।) न्नाडि रणा नाम्ने वास्त्वद्ध क[स]हित जलक्षेत्र वाटिकैका ।।

अस्य अल्लालपुर शासनस्याङ्गतया

%%p. 292

(Seventh Plate; First Side)

(२१५।) उछवापडा-हट्टीय गुडिक न(ना)रायणस्य सुतो सातीनामा ।०।।

यैत्रपडा-हट्टीय कुम्भकार भ्रतीश्रेष्ठी-

(२१६।) कस्य नप्ता माधीसे(श्रे)ष्ठी नामा सरगडा-नवहट्टीय गोपाल

दानु नप्ता कालिया संञ्जकः ।। वोइराआ गो-

(२१७।) पाप तैलिक जागुलीश्रेष्ठिकस्य शु(सु)तः पारखसे(श्रे)ष्ठीन मा ।।

जङ्खेर जयपुर-हट्टीय ताम्ब(म्बु)लिक प्रतोस्वस्य

(२१८।) नप्ता पुनकर नामा ।। उथिली तैलक गभुरणाइ(णै)ष्टकुटुम्बीय-

कुकामाचण्डा नप्ता धर्म्मुश्रेष्ठिकः ।। विजयलक्ष्मापु-

(२१९।) र-हट्टीय स्वर्ण्णकर मार्तण्ड नामो नप्तार मैकआ नामान

घटवटीय खड्गग्राहि महापात्र यागानन्द शासते लि-

(२२०।) खितस्य वारङ्ग-हट्टीय सुवर्ण्णकार विसुमहताकस्य नप्त(प्तु)

रुटजासाध्यक्षस्य परिवर्त्तन दत्वा(त्त्वा) गृहीत उ(तो)टजासा-

ध्यक्षा(क्ष) नामा ।।०।।

(२२१—२२७) (Usual imprecatory and benedictory verses)

(२२८।) स्वस्ति श्रीवीरनरसिहदेवस्य द्वाविंशत्यङ्के शासनाधिकारि[णा]

अलालनाथसेनापतिना लिखितमिदं ।। उद्घाटितं ताम्व्र(म्र)-

कार यन्नाडिरणाख्येनेति ।।०।।