%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 293

No. 175

Kendupātnā Plates of Narasiṃha II<1>

(A)

Edited by Babu N. N. Vasu in J. A. S. B. Vol. LXV,

1896, Pt. I, PP. 229—271 ff.

Ś. 1217

(Fifth Plate; Second Side)

(१६।) ...........स्वस्ति [।।] सप्तदशोत्तर द्वादश शतशकवत्सरे

(१७।) चतुद्द शभुवनाधिपत्यादि विरुदावली विराजमानः ।। <2>

श्रीवीरनरसिहदेव महीपतिः स्वराज्यस्यैक-

(१८।) विशत्यङ्केभिलिख्यमाने सिंह शुक्ल षष्ठ्यां सोमवारे<3>

रेमुणाकटके नवराभ्यन्तर विजयसमये हलीप्रह्लाद<4>-

(१९।) मुदलेन गङ्गातीरानवधारित न्यायात् सोमग्रहणसमयमुत्सृष्टा-

नेक भूमध्यात् काश्यपसगोत्राय

<1.The history of discovery of this set of copper-plates is the same as in the case of No. 176. The set consists of 7 copper plates each measuring about 13¼” x 8¾”. A copper-ring having the royal seal is attached to the plates.>

<2. Danḍa is superfluous.>

<3. The date is not regular. But, if the Saka year is wrongly put as 1217 for 1218, then the corresponding date will be the 6th August, 1296 A. D., Monday.>

<4. Probably it is हलो प्रहराज ।>

%%p. 294

(Sixth Plate; First Side)

(१।) काश्यपावत्सार नैध्रुवप्रवराय यजुर्व्वेदान्तर्ग्गत काण्वशाखा-

ध्यायिने कुमार महापात्र भीमदेवशर्म्मणे भूमि

(२।) पञ्चाशद्वाटिका प्रदानाय ड़ेरा-विषय मध्यासीनं एडर ग्रामं

पुरोश्रीकरण शिवदासनायक<1> नलप्रमाणेन उत्तरतः

(३।) मालोपुरग्रामाद्ध शी(सी)मा दण्डार्द्धम्प्रथमीकृत्य

तलङ्गग्रामीय पाणीय मुखाय दण्डार्द्ध दक्षिणावच्छेद ।

पश्चिमतः साहस-

(४।) मल्लीय पुष्करिणी पश्चिमही(हि)डमादीकृत्य विमूतिपडा-

ग्रामार्द्ध शी(सी)म ही(हि)डावच्छिन्न पूर्व्वशी(सी)मानमेव

चतुःशी(सी)मावच्छिन्न-

(५।) द्वादशगुण्ठोपेत षोडशमानाधिक द्वाचत्वारिशद्बाटिका-

मध्यात पुरातन देवब्राह्मणभोग्य गोहरि गोपथ-दण्डा-पुष्क-

(६।) रिणीसमेत नवमानाधिकाषु(सु) बहिष्कृत्य निरवकर<2>

द्वादशगुण्ठोपेत सप्तमानाधिक चतुस्त्रिंशद्बाटिका

वरिमितं ।। तथा स्वा-

(७।) ङ्गविषयमध्यासीनं सुनाइलोग्राम तस्यापि नलप्रमाणेन

पश्चिमतः । भीमनारायणपुर द्वि<3> श (सी)मदण्डार्द्धमादीकृत्य

(८।) खण्डसाहिग्रामार्द्धशी(सी)मदण्डार्द्धावच्छिन्न पूर्व्वमर्य्याद ।

दक्षिणतः वेडपडाग्रामार्द्धशी(सी)मदण्डार्द्धमारभ्य

षोडापालग्रामाद्धशी(सी)म-

<1. Mr. Vasu reads शिबदास नामक । >

<2. Mr. Vasu reads निरर्थकर । >

<3. Mr. Vasu reads ड़ि for द्वि । >

%%p. 295

(९।) दण्डार्द्धोत्तरावच्छेदमेवं चतुःशी(सी)मावच्छिन्नं

षडगुण्ठोपेतत्रयोदशमानाधिक त्रयस्त्रिशद्वाटिका मप्यात्

पुरातन देवव्रा-

(१०।) ह्मण भोग्य-गोहरि-गोपथ-पुष्करिणीसमेत द्वादशाधिक

दशबाटिका बहिष्कृत्य षडगुण्ठोपेत मा-

(११।) नेकादशाधिक त्रयोविशति बाटिका मध्ये निशवीकृत्वा<1>-

ष्टादशमानोपेताष्टमा(म)धिक सप्तबाटि-

(१२।) कायाश्चन्द्रादासकरणस्य नलप्रमाणेन एतदीयशी(सी)माया

पश्चिमतः ।<2> कइलोग्रामाद्धशी(सी)म-दण्डास्थ

(१३।) बटवृक्षमारभ्य नाइलोग्राम[म]ध्यक्षेत्र बटवृक्षावधि पूर्व्व-

शी(सी)मानं ।। उत्तरतः सुताइलोग्राम म-

(१४।) ध्यक्षेत्रस्थ बटवृक्षमादीकृत्य वेडपडाग्रामार्द्धशी(सी)म-

दण्डास्थ बटवृक्षावच्छिन्न दक्षिणमर्य्याद ।। एवं च-

(१५।) तुःशी(सी)मावच्छिन्न भूखण्ड अष्टादशमानोपेताष्टमानो-

(ना)धिक सप्तबाटिकामितं बहिष्कृत्य निरवकर त्रयोदश-

गुण्ठाधिकद्वादशमा-

(१६।) नोपेत पञ्चदशबाटिका परिमितं ।। एव ग्रामद्वयेन मिलित्वा

निरवकर पञ्चाशद्बाटिका परिमितं ।। सजलस्थल-

मच्छं(त्स्य)-कच्छप-

(१७।) सहितमाचन्द्रार्क्कमकरीकृत्य प्रादात् ।।०।। अस्मिन्

गङ्गानरसिहपुरशासने पूतिमाषगोत्राय ऋग्वेदान्तर्गत शा-

(१८।) कलशाखाध्यायिने शेवायत्यल्लालनाथशम्मणे शासनाधिकार-

व्यवस्थिता वाटिकैका । ० ।। ताम्व्र(म्र)काराय(प)न्नाडिनाम्ने

<1. Probably निश(षे)धीकृत्वा is the correct reading.>

<2. Danḍa is superfluous.>

%%p. 296

(१९।) बाटिकार्द्धञ्च ।।० । अस्य शासनर्शा(स्या)ङ्गतया । दक्षिण-

झाडखण्डमध्य तु(?)चडाग्रामीय कोमटिमाङ्कुश्रेष्ठीक पु(पौ)त्र

(२०।) पुराइस्रेष्ठिसुते नारीस्र ष्ठिनामा ।।०।। कण्टपडिहट्टीय ताम्बूलिक

महादेव वेलालिकस्य नप्तावित्तु वेला-

(२१।) लि नामा ।।०।। प्रसोत्मपुरहट्टीय<\*> उस्थलीताम्ब्र(म्र)कार

अन्नाइ ।।०।। वेदपुर उस्थलीकन्स(न्श)कार महाइ नामा ।।०।।

(Sixth Plate; Second Side)

[There are six lines of writing on this side of the plate which contain only imprecatory and benedictory verses usually found in the copper plate grants of the Imperial Gangas.]

<\* Read पुरुषोत्तमपुर । >