(परीक्षार्थी द्वारा स्वायं भरा जाना चाहिये)


नोट :- परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।
विषय हिन्दी $\qquad$

परीक्षा का दिन $\qquad$
दिनांक

नोट :- परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :- (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य हैं, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।
(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायीं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत करें।
(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णाक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदारणार्थ : $151 / 4$ को $16,171 / 2$ को $18,193 / 4$ को 20)

परीक्षक के हस्ताक्षर $\qquad$
$\square$ प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 58 जी.एस.एम. क्रीमवोव कागज ही उपयोग में लिया गया है। $161 / 2017$





































## परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशषां पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
(i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकितं नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
(ii) उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर-पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिये। परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर लें यदि पृष्ठ कम/अधिक या क्रम में नहीं हैं तो वीक्षक से तुरन्त बदलवा लें।
(iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुस्तक, लेख. कागज, केलक्यूलेटर, मोबाईल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध हैं।
(iv) वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिखकर लावें। टेबुल के आस-पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिये, इसकी जांच कर लें।
(v) अपनी उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित है। किसी भी प्रकार की त्रुटि / अन्तर / विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाये।

$$
\text { खण्ड } \rightarrow 1
$$

1 उपर्युक्त गद्यांश का डचित शीर्षक $\rightarrow$ समाज सुधारक कबीर
2 कबीर के व्यक्तित्व की यह विशेषता थी कि उनका व्यक्तित्व इतना ऊँचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी।

3 कबीर धर्म के विषय में निर्गुण काव्यधारा के थे 1 उन्होने धेर्म के नाम पर फैले बाहाडंबर, भेदभाव और साम्यदायिकता यदि का उन्होने पुष्ट छ प्रमाण लेकर दृढ़ विसेध किया है। उन्होंने कर्मकाण्ड व रूर्तिपूजा का विरोध किया। पध्धाश
4 भारत्वर्वोसयों के प्रत्ति कवि इसलिए आक्रोशित है क्योंकि भारतवासी गुलामी के बंधन में जकड़े हुए सुप्त हो चुके हैं, उनके भी तर देश को परतंक्ता के बंधन से मुक्त कराने के प्रति आक्रोश नही है।
-5 जिस स्थान पर वीरता नहीं होती, वहाँ पुण्य का क्षय व स्वार्थ का उद्य होता है।

6 धर्म के पलनहेतु हाथ में तलवार धारण कर देश की रक्षा के लिए इल तत्पर हो उडे वह धर्म की स्थापना के लिए दृढ संकल्पित होकर अधर्म का नाश करने के लिए तत्पर हो उठे तथी धर्म की रक्षा तथा पालना होगी।

$$
\left.\begin{array}{l}
\text { खाष्ट्रीय विकास में महिलाओं } \\
\text { की भागीदारी }
\end{array}\right]
$$

(i) प्रस्तावना व स्वरूप $\rightarrow$

भारत देश युवाओं का देश
है, भारत की संस्कृति व परम्परा प्राचीनकाल से ही गौख शाली रही है। भारत देश में सदा ही। नारी को देवी का स्थान दिया जाता रहा है। भारत में समाज के हर पहलू में महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित हो तो। भारत एक उज्जल भविष्य की ओर अग्रसर होगा। महिलाएँ भारत की $50 \%$ आबादी है इनका योगदान देश को विकास के शिखर की और बढ़ाएगा। भारत में प्राचीनकाल में भी महिलाओं को गैर्व्ययी व समृध्दता का प्रतिक माना जाता था।
"यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्त देवता"
(ii) राष्ट्र विकास में महिला भागीदारी की आवश्येकता $\rightarrow$ भारत युवाओं का देश है तथा प्रग्गतिशील राष्ट है जो विकासशील देश से विकसित देश होने की राह में है। इस स्थिति य्रुवाओं को चाहिए कि वे देश के विकास में योगदान दे। भारत देश में, $50 \%$ महाहला आबादी है इसलिए यदि महललाए देश के विकास में योगदान दें तो भारत की विकास शोलता में तोव्र वृद्धि होगी। यदि हम महिला को शिक्षित

करते हैं तो महिला एक अकेले तीन पीढियों में सुधार का कारण बनती है तो अगर हम देश को महिलाओं से देश के विकास में योगदान करने की बात कहें तो उनके देश के लिए योगदान से देश की उद्यामता में तीव्र बढ़ोतरी होगी। और भारत पुन विश्वगुरु कहलाएगा।

66 यदि हमको बनना विश्व की शान तो हमें करना होगा नारी का सम्मान 9
(iii) क्रमकाजी महिलाओं की समस्या व उनका समाधान $\rightarrow$ में भास्त में यहिलाए घस्तू क्षेत्र से निकलकर देश के विकास केलिए अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही, देश व समाज के द्वारा भी उन्हे प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है पस्तु समाज में कुछ ऐसे तत्व है जो महिलाओं से बाहर कार्य कराना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते है, वे लोग समझते है कि महिलाएँ केवल घर में कामकाज करने के लिए बनी है और वे महहलाओं को बाहर कार्य करनें, योग्य नहीं समझते है। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रथम आवश्यकता है लोगों में जागरुकता लाने की। सरकार के द्वारा समय - समय पर महिलाओं के विकास व शिएक्षा के लिए योजनाएँ चलाई जाती है। अब जरुरत समाज में एकता लाने की व स्त्री-पुरूष के मध्य होने वाले भेदभाव को कम करने को। अम्सर कामकाजी

महलाओं से यह कहा जात है कि
माहलाओ से यह कहाजात है कि द्वागर वे कार्य बाहर जाकर करना चाहती है तो उन्है। कार्य के साथ ही। गृहस्थी के कार्य करने होगे हमे इस सोच को मिटाना होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमे नारी वं पुरुष योनों की प्रधानता हो।

6नारी गौख नारी सान
नारी का तुम करो सम्भान
नारी का जो करो सम्मान
देश नहीं विश्व में मिले पहचान 9
(ivडुपसंहार $\rightarrow$
हम सभी को नारी के विकास में योगदान करना चाहिए जिससे देश के गौर में वृद्धि हो व नारि को उच्चित सम्मान मिले और सभीनारियाँ भी ऐसा देश प्राप कर गौखान्वित महसूस करें।
" नारी शक्ति का खहोता सम्मान
देश का बढ़ता गौर मान"

सेवा में,
शीमान म्रुख्य अभियंता
विद्युत विभाग
जयपुर
विषय:--ननयमित विद्युत सप्लाई दिलाने होतु।
महोदय,
उपरोक्त विषय में सविनय नम्र निवेदुन है कि
में लक्ष्मीनगर का निवासी बईशान्त हूँ। हमारे क्षेत्र में
विद्युत आपूर्ति की भयंकर समस्या है। हमारे क्षेत्र में
बिना सूचना के कथी भी बिजली चली जाती है। जिससे जन जीवन अस्त - व्यस्त हो जाता है। विद्यार्थियों की भी परीक्षएएँ नजदीक है, बिजली चले जाने से उनकी पदाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। कभी भी विद्युत चले जाने से उद्योग, व्यवसाय भी ठप्प हो गया है। हल करने का प्रयास करे। बमुसे आशा ही नही भरोसा है कि ये समस्या शीध्र ही हल कर दो जाएगी। मापकी अति कृषा होगी।

| 1. भिनाड़ु: | भवदीय |
| :--- | :--- |
| 17103118 | इशात |
|  | लक्ष्मीनगर |

कर्म के आधार पर क्रिया के भेद $\rightarrow$
कर्म के आधार-पर क्रिया के दो भेद होते हैं $\rightarrow$
(i) अकर्मक क्रिया $\rightarrow$

जिस वाक्य क्रिया के साथ कर्म न प्रयुक्त हुआ हो व क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। उसे अकर्मक क्रिया कहते है। जैसे $\rightarrow$ नीलम घर पर रहती है।
(ii) सकर्मक क्रिया $\rightarrow$

जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हुआं हो व क्रिया का प्रभाव कर्म पर पडेे उसे सकम्मक क्रिया कहते हैं।
जरसे $\rightarrow$ वसंत आम खाता है।
'राधा ने 'मिठाई खाई।'
वाक्य मे कारक $\rightarrow$ कर्ता कारक
काल $\rightarrow$ भूतककाल
वाच्य $\rightarrow$ कर्मवाच्य
11 बहुब्रीहि समास $\rightarrow$
वह समास जिसमे दोनों पद
प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। वह बहुब्रोहि समास कहलाता है। इस समास में जो जैसा वह आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ $\rightarrow$ नीला है कंठ जिसका वह (शिव)
नीलकंठ $\rightarrow$ नि

गुप्य वांक्य $\rightarrow$

(ख) सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे $\rightarrow$ सुदा मा कृष्ण के पक्के मित्र
13 (क) बालू से तेल निकालना $\rightarrow$ असंभव कार्य करना
(ख) अंधे की लाठी होना $\rightarrow$ किसी का सहारा होना
14 चट मंगनी पट ब्याह $\rightarrow$ कार्य का शीध्रता से होना या कार्यकअविलम्ब होना

$$
15 \text { संकेत } \rightarrow \text { सीत को प्रबल } \ldots \ldots \text { द्विपाई कै। }
$$

संदर्भ $\rightarrow$
प्रस्तुत पद्यांश रीटिकाल के महान कवि सेनापति द्वारा रचित अध्तु वर्णन से लिया गया है।

प्रसंग $\rightarrow$
$\rightarrow$ प्रस्तुत पद्यांश में कवि सेनापति ने शीत प्रुतु की भयंकरता का वर्णन एक सेना सहित आते सेनार्पति के समान किया है।

ल्याख्या $\rightarrow$ कहते सें सनापति शीत त्धु की भयंकरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शीत ॠतु रुपी सेनापति ने अपनी सेना सहित प्राकृतिक प्रदेश पर आक्रमण कर दिया है।

आग भी भयभीत हो गई, निर्बल होगाई है। सूर्य डरकर कहीं द्विप गया है। शीतलहर तीर के समान तन पर बरस रही है। गर्मी घर के किसी कोने में जाकर डर कर दिप गई है। लोग आग का आंसरा नहीं छोड़ना चाहते है, उनकी आँे धुएँ के कारण बहे जा रही है, लोग भोड़ी सी आग को भी अपने फास रखना चाहते हैं। लोग शीत ॠंतु से भयभीत होकर अगिन की शरण ले रहे हैं वे आग को आपनी दाती छिपा कर रखना चाहते है अर्थात उससे इर नहीं जाना चहते हैं।

विशेष $\rightarrow$
(ii) प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल व भावानुकूल है।
(iii) कवि ने मानवीकरण अलंकार का अदूभुत प्रयोग किया है।
(iii) प्रस्तुत पद्यांश में भयानक रस है।

संदर्भ $\rightarrow$
प्रस्तुत गद्यांश लेखक रामधारी, सिह दिनकर की रचना 'अर्द्यनारीश्वर! से संकलित है।

प्रसंग $\rightarrow$
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईष्यालु व्यक्ति के सक्षण्षों को बखुबी सप्ट किया है।

व्याख्या $\rightarrow$
लेखक ईर्यालु व्यक्ति के शंचरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ईष्यालु व्यक्ति एक उपत्वन को पाकर इश्वर का उपकार न मानकर इसी बात की चिता से. ग्रस्त रहता है कि उसे इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला अर्थातु वह प्राप्त वस्तु का आनंद न उठाकर जो प्राप्त नहीं हुआ उसकी चिंता में मगन रहता है। ईष्या नामक इस दोष व्यक्ति का चरित्र भयकर होजाता है। वह अपने अभावों के विषय में निरंतर सोचकर चिंतित होता रहता है।वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश कार्यों में लग जाता है वह उन्नति का प्रयास न्करके दूसरों के विनाश को अपना श्रेष्ठ कर्त्तल्य समझता है। विशेष
विशेष:-
(ii) प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, व भावानुकूल है।
(ii) लेखकनेमानव चरित्र की अयंयर बुराई का बखूबी चित्रण किया है।

17 पहली कियां उपाव दव दुसमण आमय दटै। पचंड छआ विस वाव, रोभा छालै सजिया। प्रस्तुत सोरठे के माध्यम से कवि कृषाराम खिड्डिया ने अपने सेवक राजाराम को संबोधित करके नीति पूर्ण बात कही है। प्रस्तुत पद्यांश मे कावि के पारदर्शिता अपनाते हए जिनका उपाय हमें तुरंत कर लेना चाहिए अउनके विषय में बताया है। उन्होंने बताया है कि हमे अगिन अर्थात, आग, आभय अर्थात रोग व दुश्मन-इन तीन चजों का उपचोर शीघ्र आति शीघ कर लेना चाहिए न ही तो बाद में

ये तीकों चीजे प्रचण्ड होकर अत्यंत पीड़ा प्रदान करती हैं। अतः हमे इनका उपन्चर समय रहते शीधा ही कर लेना चाहिए इसी बात में हमारी दूरदूर्शिता भी है। कवि कृमाराम खिड़िया ने ऐसे अनेक नीतिपूर्ण सोरठे लिखे हैं। जो मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है जिनका अनुसरण कर मानव जाति का कल्याण हो सकता है। अतः इस सीरठे के मांध्यम से कवि ने समय पर कार्य करने के महत्व को भी स्पष्ट किया है।

18 लोक संत पीपा एक महान समाज सुधारक, संत व निर्गुण काव्यधारा के थे। उन्होंने समाज, की उन्नति व उत्थान के लिए पूर्ण प्रयास किया। संत पीपा पहले मूर्ति पूजक व दुर्गा के उपासक थे। लेकिन बाद में गुरु रामानद्र के कृषा से उन्हेंभवसागर से पार उतरने कोमार्ग मिल गया। उनका कहना था कि इस पचतत्व से बने शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है। इमास यह पंचतत्व से बना शरीर ही संतों का घर है, इसी मे हवन, पूजा अदि की सामग्री भी। आल्मा ही परमात्मा से मिलन का माध्यम हैं जिसके लिए हमें ज्ञान चेतना की आवश्यकता होगी और भवररूी सागर से पार उतरने के मार्ग हमें सदुगुरु के माध्यम से ही मिला है। पीपा संत कबीर के समर्थक थे उनका मानना भा कि अगर क्बार न होते तो डोंगी, आड़ंबर करने वाले लोग सरच्ची भक्ति रसातल मेंभेज देते।

संत पीया मांस भक्षण की कठोर निंदा करते थे 18 न्होंने समाज के दलित लोगों में जागरुकता फैलाकर उनके उत्थान का कार्य किया 1 वे जातन्पात के भेदभाव के विरोधी थे उनका मानना था। हम सभी एक ईश्वर की संतन है। सभी का मृत्युलोक पर आगमन एक मार्ग से हआ है तथा सभी एक मार्ग से जाएगे। ईश्वर सभी को अपनी संतान मानते है।
युक्त पीया का योगदान अतुलनीय है।
गोपिया क्षीकृषण की प्रेम रूपी रसधारा के आस्वादन सकरने के लिए लालायित हो गई है। उनकी आँखे श्रोकृष्ण के प्रेम रस मास्वादन करने के लालच में त्रोकृष्ण के प्रेम रूपी रसधार में जाकर फस गयी है, निकलने का भरसक प्रयास करने पर भी निकल नहीं पा रही है क्योंकि वे अब उनकी दासी बन चुकी है।
20 'कल और आज'कविता मे नागार्जून ने अृतु चक्र का सडीव चित्रण किया है। उन्होने पहले गौष्म प्रत्तु की भयानक तपन से प्राकृतिक प्रदेश व मानव समुदाय को पीड़ित बताया है। मानव, समुदाय को उदास व निराश बताया है, जीव जंतू भी हताश व निराश है किर वर्षा म्थतु का मनोहारी चित्रण किया है कि किस प्रकार वर्षा प्तु के आगमन पर मानव समुदाय प्रसन्न हो जाता है चासे ओंर हरियाली दा जाती है। असमान में काली घटाएँ छा जाती हैं आदि।
$\qquad$
21. कन्यादान कविता के माध्यम से कवि अध्तुराज की स्त्रीजाति के प्रति गहरी संवेदना की अभभव्यक्ति हई है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार इस प्रुरुष प्रधान समाज में सीति रिाजों व आदर्शा के नाम पर स्त्रियों के लिए नियम गढ़ दिये जाते है जो आयर्श के मुख्टोटे में बंधन होते है। इस कविता में मा ने अपनी बेटी को इन्हों बंधनों से बचने की सीख दी है।

22 'एक अदूभत अपूर्व खान्न' मे लेखक ने अद्भुत भाषा शैली हास्य व्यंग्यात्मक शैली' का प्रयोग किया है। उन्होंने इस गद्य की भाषा मे परिमार्जित भाषा का उपयोग किया है। नी नवीनि व प्राचीन के सामंजस्य बैठाना भारतेन्दु हरिशचन्द्र की विशेषता रही है। इसमे भारतेन्दु मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर गद्य को प्रभावशाली बनाया है।

23 गौरा की मृत्यु का कारण हदय में सुई चुभनो था। गौरा को एक गाले,जो उसका दूध दुहने आता था ने गुड़ में रखकरां सुई खिला दी जो रक्तसंचार के माध्यम से पुसके हद्य तक जा पहची जिसके कारण गौरा निरतर मुबली होती गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई।

24 हामिदाजब लोहे के सामान वाले की टुकान के आगे से गुजर रहां था तो उसकी नअर वहा रखे चिमटे पर पड़ी तब उसने सोचा कि दादी मा घर पर बूल्हे पर हाथ से रोटी सेकती हैं जिसमे उनकी अंगुलियाँ जल जाती है। अगर मैं यह लेलू तो दादी की अंगुलियाँ भी नहीं जलेगी और वो मुझे दुआएँ थी देंगी। यही सोचकर हामिद ने चिमटा खरीदा।

25 दामिनी दमक, सुरचाप की चमक, स्याम सेनापति ने उक्त पंक्ति मे वर्षा अ्धु का वर्णन किया है।
26 'मातृवदना' कविता मे कवि ने अपने श्रम का श्रेय मातृर्शूमि या भारतमाता को दिया है।
27 आध्यात्मिक दृष्टि से कन्याकुमारी को सूर्योदय व सूर्यास्त की पावन्य भूर्मि कहा जाता है।

28 दादू ने कहा है कि जो, परनिंदा करता है, उसके हदय मे श्रीराम का निवास नही होता है।

29 (i) तुलसीदास $\rightarrow$
3 महान कवि तुलसी दास का जन्म 1589 में उत्तर प्रदेश के बाँदापरर जिले मे हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम व माता का नाम इलसी था तुलसी दास ब्रन भाषा व मवधी भाषा के कवि थे। मे श्रीराम के भक्त थे। इनकी मृत्यु 1680 में गगां के तीर पर हुई।

सचनाएँ $\rightarrow$ रामचरितमानस रामल लानहह, हनुयान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनिन जानकी मेंगल, पार्वती मंगल आदि।
(ii) मुशी प्रेमचन्द्र $\rightarrow$
aे इनका जन्म 1880 में वाराणसी के लमही गाँव में हुआ। इका मूल नाम धनपतराय था। ये उई मे नबाबराय के नाम से लिखते थे। ये एक महान उपन्यासकार शे इनको एक महान उसाइपन्यासृकार शरत चन्द्रो चट्रोपध्याय ने उपन्यास सम्राट कहा। इन्हींने 'सोंजे वतने' नामक पुस्तक लिखी जिसका मततब था-देश का दर्द। जिसे ब्रिटिश सरकार घर द्वारा प्रतिर्बंधित कर दिया ग्गया। इनकी मृत्यु 1936 में हुई। रंचनाएँ $\rightarrow$ कर्बला । संग्राम 1 निर्मला, सोजेबतन आदि।
(i)

(ii)


पार्किंग.निषेध है।
(iii)


आगे से दाएँ मुड़ना निषेध है।
(iv)


आगे एक लेन वाली सड़क या, कैवल एक ओर वाहन चालन संभव है।
$-$


