%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 297

No. 176

Kendupātnā Plates of Narasiṃha II<1>

(B)

Noticed by Bābu Nagendra Nāth Vasu in the

Visśva Kosha (Bengali), Vol. V, 1893, PP. 320-321 ff.

The grant portion only is re-edited by Dr. D. C. Sircār

in E. I. XXVIII, PP. 189—91 ff.

Ś. 1217

(Fifth Plate; Second Side)

(१७६।) स्वस्ति [।।] चतुर्दशभुवनाधिपतीत्यादि विरुदराजिविराजमानः

स्वप्रतापानलपरिपू(प्लु)ष्ट्या(ष्टा)राति गहनो विजय[म]-

(१७७।) होदयी वीरश्रीनरसि[ं]हदेवः स्वराज्यस्य द्वाविंशत्यङ्के सप्तदशा-

धिक द्वादशशतमिते गतवति शकवत्सरे । रा(रे)-

(१७८।) मुणाभिधेये कटके पानीयच्छायामण्डपे मेष कृष्ण चतुर्द्दश्यां

सौरिवारे<2> स्वोनविशत्यङ्क समुत्सृष्ट भूमध्यात(त्)

(Sixth Plate; First Side)

(१७९।) {त} पुरोपरीक्षक-पात्र-जेना-ति(त्रि)लोचनाख्य मू(मु)दलेन

काश्यपसगोत्राय कारयपावत्सारनैध्रुवप्रवराय

वृहत(त) क(कु)मारम-

<1. This set of copper plate inscription together with other two sets numbered A & C was discovered in a stone box when the Kendrāpaḍā Canal was excavated near the village of Kendupātnā in the Cuttack District. This set (No B) consisted of seven inscribed copper plates attached to a copper-ring which bears the usual seal of the Imperial Gaṅgas. Each plate measures about 13” x 9 1/5. In 1892 the late Bābu N. N. Vasu secured the inscription for examination.>

<2. The corresponding date is the 16th April, 1295 A. D., Saturday. The tithi is not Chaturdaśi but Amāvāśyā.>

%%p. 298

(१८०।) हापात(त्र) भीमदेवशर्म्मणे वाटिकैकशतप्रदानाय सोङ्गडा-

विय(ष)य पूर्व्वखण्ड मध्यस्थितं वोहालग्रामं पुरोनायकशी(शि)-

(१८१।) वदास सेना रति नलप(प्र)माणेन । पूर्व्वतः भं[ण]णाग्र मीय

द्वे(द्वि)शी (सी)मद एडाग्रतः जीमरामग्रामीयार्द्धादि दण्डा-

पश्चिम परि-

(१८२।) च्छेदं । दक्षिणतः सुन इलोग्रामीयार्द्धादि दण्डामारभ्य अण्डियो-

अलाग्रामीय शाल्मलीवृक्षसम्मुखदण्डापर्यन्ता(न्तो)त्त ।<\*>

(१८३।) [सी]मानमेव चतुःशी(सी)मावच्छिन्न विंशतिगुण्ठापेतसप्तमाना-

धिक ष[ष्टि]वाटिकाभूमध्य पुरातन देव व्राह्मण-भोग्य-गो-

(१८४।) हरि-गोपथ-गोप्रचार-मण्डप-जोडाटवी-तालव[न]निग(श)वि

भ(भू)मि समेत पञ्चदश गुण्ठात्तरमानद्वयाधिक षड्विंश <\*>

(१८५।) ति वाटिका भूवहिभू तं निरवकर पञ्चपञ्चगुण्ठोत्तरपञ्चमानाधिप

चतुविंशद्वाटिका परिमितं ।। कुसमण्डलविषय म-

(१८६।) ध्यवर्त्तिनं गवईग्राम पश्चिमतः जङ्गलपू(पु)रशासनीय द्विशी(सी)-

म दण्डा पृ(पु)ष्क[रिणी]समीपाश्वत्थवृक्षात् देवपू(पु)राद्धोदि-

(१८७।) दण्डापय्यन्त पूर्व्वपरिच्छेदं । दक्षिणतः मङ्गलपू(पु)रीय

द्वि शी(सी)मदण्डामधिकृत्य साङ्गपडाग्रा । <\*>-

(१८८।) मीय जोढार्द्धोत्तर परिच्छेदमेवं चतुशी(सी)मावच्छिन्न

गु[ण्ठै]क(को)त्तरसप्तदशमानाधि[क चत्वा]-

(१८९।) रिंशद्वाटिकामध्य पू(पु)रातन देवब्राह्म[ण]भाग्य-गोहरि-गोपथ-

गो[प्र]चा[र]-पुष्करिणी समेत गु-

(१९०।) ण्ठ त्रयाधिकादशवाटिका बहिभूत निरवकर गुण्ठ त्रयोविशा-

धिकपाडशमानो[त्तरो]-

(१९१।) नत्रिंशद्बाटिकापरिमितं । तथैतद्विषयमध्यासीन खडि[ङ्गा]ग्रामं

पूर्व्वतः नएरोआग्रामीय द्विशी(सी)[मा] दण्डामा[र]भ्य ग-

<\* Danḍa is superfluous.>

%%p. 299

(१९२।) धईग्रामीय द्विशी(सी)मदण्डा पश्चिमावच्छेदं दक्षिणतः

मङ्गलपुरीय द्विशी(सी)म[द]ण्डा[म]ववीकृत्य......

ग्रामीय द्वे(द्वि) ।<\*>

(१९३।) शी(सी)मदण्डापयन्तोत्तरशी(सी)मानमेषं चतु[ः]शी(सी)मा-

[वच्छिन्न]गुण्ठाष्टाधिकसप्तदशमानोत्तर द[शबा]टि[का]-

मध्य पुरा-

(१९४।) तन देवब्राह्मणभोग्य गोहरि-गोपथ त्रयोविशतगुण्ठोत्तर-

षोडशमानाधिकवाटिका बहिर्भूत निर-

(१९५।) वकर दशगुण्ठोत्तरनववाटिकापरिमितं । तथैत[द्बिष]य

मध्यवत्तिनं [भाण्ड]<1> पडाग्रामं । दक्षिणतः । खडिङ्गा । <\*>-

(१९६।) [ग्रामी]य [द्विशी(सी)मदण्डार्द्धमा]दि कृत्नवा गधईग्रामीय

जोडाद्धादिद[ण्डा पर्यन्योत्तर]शी(सी)मानं ।। पूव्वतः

[म]ङ्गलपुरी-

(१९७।) य[द्विशी(सी)मदण्डार्द्धा]त् गधईग्रामीय द्विशी(सी)म-

दण्डापश्चि[मावच्छे]दमेव[ं] च[तुः]स(सी)[मावच्छि]-

न्न[षडगु]ण्ठोपेत पञ्चदशमा ।<\*>

(१९८।) ना[धिकैक त्रिंश]द्वा[टि]का मध्य[पुरातन देवब्राह्मण]-

भोग्य[गो]हरि-गोपथ गोप्रचार-पुष्करिणी-समेतो[न ।\*]

(Sixth Plate; Second Side)

(१९९।) विशतिगुण्ठसहित सप्तदशमानाधिक चतुष्टयवाटिका<2>

वहिभूत निरवकर गुण्ठद्वादशपित[सप्तदशमा]-

<1. The reading is doubtful.>

<2. Read वाटिकाचतुष्टय ।>

<\* Danḍa is superfluous.>

%%p. 300

(२००।) नोत्तर षड्विंशतिवाटिकापरिमितं ।। म(मे)व सि(मि)-

लित्वा वाटिकाशतं जलस्थलमच्छ(त्स्य)कच्छपसहित-

मां(मा)चन्द्रार्क्क[म]-

(२०१।) करीकृत्य प्रादात् ।। अस्मिन् शासने शासनाधिकारि

अ[ल्ला]लनाथसेनापतये वास्तुसमेत जल[क्षेत्र]-

(२०२।) वाटिकाद्वयं ।। शासनलेखक ताम्व्र(म्र)काराय पन्नाडिनाम्ने

वास्त(स्त्व)द्धं समेत जलक्षेत्रबाटिकैकां वृह[तकुमा]-

(२०३।) र-महापात्र भीमदेवेन दत्तेति ।।०।। एतच्छासनस्याङ्ग-

तया गोलाओडा-हट्टीय श[ङ्ख]कार[अण].

(२०४।) न्तिआ सुतो(तः) कालिदासाख्यः ।।०।। जयनगर-हट्टीय

कोमटीच्छङ्गृ(?)लीया(य)केसीश्रेष्ठि(ष्टि)नामा ।०।। किव(?)ले

(२०५।) लो-हट्टीय सुवर्ण्णकार वामदेवस्य नप्ता अलालू नामा ।। ० ।।

आरू(?)लपुर-गोप तैलक विजूं नप्ता व-

(२०६।) नमाली(लि) नामधेयः ।।०।। वट्टकेश्वर हट्टीय गोपाल

रणाइ नप्ता अणन्ताइ नामा [।]

(२०७।) पैन्नपडा-हट्टीय कुम्भकार सोरु नप्ता इन्दूनामा ।।०।।

झझल्लपुरर गोप{र}

(२०८।) तेली(लि) राजु नप्ता वनमाली(लि)नामा ।। एताः

सप्तपरजाः प्रादात(त) ।। ०।।............

[ The remaining portion of writing contains the usual imprecatory and benedictory verses quoted from Dharma-Sāstra ]