(परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिये)

Candidate's Roil No. In English

(In Words) $\qquad$

परीक्षार्थी का नामांक हिन्दी में
शब्दों में $\qquad$


नोट :- परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें। भाग म अपना नामाक नुईी, लिखों।

माध्यम - हिन्दी


विषय

## चित्रकलन

 परीक्षा का दिन शभनिवारदिनांक $\qquad$ 30-319

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 प्रदत्त 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)


प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी (परीक्षक के उपयोग हेतु)

| $\begin{aligned} & \text { प्रश्नों की } \\ & \text { क्रम } \\ & \text { संख्या } \end{aligned}$ | प्राप्तांक | प्रश्नों की <br> क्रम <br> संख्या | प्राप्तांक |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 |  | 19 |  |
| 2 |  | 20 |  |
| 3 |  | 21 |  |
| 4 |  | 22 |  |
| 5 |  | 23 |  |
| 6 |  | 24 |  |
| 7 |  | 25 |  |
| 8 |  | 26 |  |
| 9 |  | 27 |  |
| 10 |  | 28 |  |
| 11 |  | 29 |  |
| 12 |  | 30 |  |
| 13 |  | 31 |  |
| 14 , |  | योग |  |
| 15 |  | प्राप्त अंकों का कुल योग <br> (Round off) |  |
| 16 |  | अंकों में | शब्दों में |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |

परीक्षक के हस्ताक्षप्र $\square$
संकेतांक
प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 58 जी एस.एम. क्रीमवोव कागज ही उपयोग में लिया गया है। $165 / 2019$


1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित श्रब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका
2. प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें। सभीं रिक्त पृष्ठों को तिर्छीं लाई्इन से काटें।
3. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहते कार्यवाही की जा सकेगी।
(i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सुचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित सहीं 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। परीक्षार्थ्री उत्तरपुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर लें यदि पृष्ठ कुम/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 कैर्र लें। समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
4. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही, स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा द्ड 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।
5. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
6. 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।
$\qquad$

रजा
उत्री
env


$$
25 \text { मार्च } 1949 \text { में । किएि शिण्जाह }
$$

के. के हेब्वर
(8)
(कांटिशेरीह कृष्ण हेष्तर

बत्वर
बुनकर, आस मशीनिए चल्लाते

उत्वर
देवर्क
कीनन्दन शर्मा
को

उत्तर गर्म किंकर बैज ने ।

उल्लरा/ टारलेट

$$
(\underline{\underline{\text { ख०S }}} \times \cdots
$$

3 3ल. विक्नाबाही मीन्द्रिर भाउण्ट आाू (सिरोही, राजस्थान) के सो बक्रका निर्मा० 1031 ई. में गुंजरात
भीन देव ( प्रथम,) के मेंी वि सीलकी रोजा झीम देव

उन्ता कलकता कुला समूह की स्थमपना प्रदोष दास गुत्वा (14) तथा निरोदमजूमदार द्वारा की गई।
पेग के कलाकार - सूजा, आरा ।

उत्तर राजस्थान के पद्मश्रीः सम्मान से ए सम्मानित दो (16) चित्रकार -
(ii) गम गोपाल विजिय वर्गीय
(ii) कृपाल सिंह शेखाक्त

उत्य देवी प्रसाद राय चौधरी के दो मूर्तिशिल्प
(17)
(i) शहीद स्मारक ।
(ii) श्रम की विद्यय

उत्तर (18) द्वर्का प्रसाद स

उत्लर (i) वियोगी शिव।
(19) (ii) मणगौर पूलन । यक्ष तथा मेघ

उत्तर स्व. गोपीचन्द मिश्रा के दो मूर्तिशिल्प
(i) नौका विद्धार
(ii) यह बोझ नही मेश भाई है

उत्वर्ये 1922 कों को महाराव्ट्र में हुआ या।
(16)

$$
(\text { खण्ड } \times \text { स })
$$

$$
\xrightarrow{\text { दक्षिणी कला शैली }}
$$

उदभव :- चौदर्वीं शताब्दी में दक्षिणी चित्र शैली का हुई उर्भव हुआ तथा दो राज्यो की उत्पात्ति
(i) विजयनगर ।
(ii) बहमर्नी सल्तनत

दक्षिणी कला शैली: 1347 में बहमनी सल्तनत पर अल्लाउट्रीन बहमन शाह नाम के सुल्तान का राज था उसी के नाम सें यह बहमनी सल्तनल का उन्दभव हुँउ नाम पडा याँ राँ
के सल्तान के इरान सें अच्छे संबंध हो। इूसी कारण, रहाँ इरानी, प्रभाव वाली कला उत्पन्न हुई जिसे द्रिणी चित्रशैली। कला कैंली के नाग

जाना गया ।


कम्पर्नी शैली के प्रमुख केन्द्र :- पहना, चेन्नई
अवध म्र्द्रस, कोलकत्याति है। है।

कम्पनी शैली के प्रमुख चित्रकार:- धॉमस विलियम, विलियम छ्राजेए, विलियम डेनियल, विलियम सिमसिम, श्राजे। एमिली इडेन, चाल्स डी ओली, कर्नल स्मिय, टॉड, हेरर' आदि
(i) पॉप
(ii) वन राजा
(iii) जीव जन्तु । जानवर जां जगलो की वस्तुओ के चित्र आधिक बनाए


$$
(\text { खण्ड-द })
$$

उत्वर महाव्वलीपुरम की स्थापत्य कला
(i) महाबलीपुरम के प्रमुख मूर्तिशिल्पो में :- त्रिमूत्ति, सप्त रथ, वराह, दूरा आदि प्रमुख
गंगावतरण,
कै। है।
(ii) स्थापत्य कला :व चहानो को काल की स्थापत्य कला पत्थरो चहानो में अद्भूत अंलकरण किया गया है यहाँ के शिल्प आकर्षक व अलकरण बनाए गए
है जैसे
iii) गंगावतरण :-

महाबलीदुरम का सबसे ग्रमुख मूर्तिशिल्प हैं। यह एुल आसमान में ब खडी चहान पर बनाया गया है। वह मूर्तिशिल्प 98 इंच ल्ब्बा है इस शिल्प को तीर्यम तथा भागीरयी की तपस्था के नाम से जाना जाता है। $r$ घह मूर्तिशिल्प बहुत अंलकरण रूप सें बनाई गई है इसमें नगो, वजो रूप से
पशु- पदियों का हाथ जोडे, खड़ा किया गया है। तथा इसूको एक गांगा की एक धारा से दो भागो में बांटा गया है। भागीरधी को तथा दूसरी तरक एक बिलाक को भूर्त रुप दिया गया है। बहुत अंक अवः महाबलीपुरम की स्थापत्य कला

पहाडी चित्र शैली
(28)

पहाडी चित्र शैली के विशेषताए निम्न है जैसे -
(i) भवन चित्रण
(ii) प्रकृति चित्रण
(iii) पशु पक्षी चित्रण
(iv) वाधायंत्र
(v) पात्रा
(vi) वेशभूषा
(iii) विषय

व धाशिए
(i) भवन चित्रण:- पहारी चित्रशैली में भवनो को सफेदी से खंा गाया है तथा अप्स भवनो
मे आलो या ताखो को भी बनाया गएा है। मे आलो या ताखो को भी बनाया गराया है।
जिससे की भवन के अन्दर सें बाहरी हृश्य
रेखा जा सके। देखा जा सके।
(ii) प्रकृति चित्रण :- चहाडी चित्रशैली में भबनो को प्रकृति को बहुत आकर्षक रूप सें सुनदरता के साथ हश भरा चित्रित किया गया है। जैसे "साधु व कृष्टण" चित्र में पृष्ठभूनि को दर्शाया
(iii) पशु चित्रण :-
विभिन्न पश को चैलित में पशु चित्रण में

$$
\begin{aligned}
& \text { विभिन्न पशु को चित्रित किया गयु चित्रण है }
\end{aligned}
$$

(iब) वाद्ययांत्र :-

$$
\begin{aligned}
& \text { मसंजीए चित्र शैली में वाद्धयंत्रो में } \\
& \text { विशेष रूप सें चित्रित किया गया है। }
\end{aligned}
$$

(i) पात्र :-

वाधा-कृष्ण को चित्र शैली में वात्र के रुप में चित्रि किया नाएक नाएिका के खूप मे चित्रित किया गया है तथा सभी पात्र उचित है।
(ii) वेशभूषा :- इसमें वेशगूषा, में चोली व प्रखुष को लम्बे है। स्त्री को लंगा किया गया है।
(ii) विषय व हाशिए :-

मासा, राग-रागिनी पहाडी चित्रशैली में बारह महत्वपूर्ण है नालका भेद आदि विषय

गए है हाशिए लाल रं सें पबते पहीनुमा बनाए है है। तथा उनपर गकरी लियि सें सेख बनाए लिखा गया है।
$\stackrel{\text { मेवाड़ शैली }}{ }$
(i)

(ii) उपशैलियाँ :- मेवाड शैली की उप भैली उपशैलियो शमिल किए में उदसपुर, नाधद्वारा, प्रतापग़ शामल किए गए है।
(iii) उदभव व विकास :-
(अ) महारणा कुंभा के समय :- मेवाड शैली: में विशेष योगदान है। कहम्भलगटा कुंभा का के दूर्ग व
शानप्रसाद महारणा कुभा के थोगदान को चरितार्य राजप्रसाद्ष
करते है।
(ब) अहारणा सांगा के समय :- मेवाड़ चैली महारणा
 विकसित हुई गुग्तोंके संधर्ष के बमय बावमूद महाराणा सांगा ने मेवाड़ शैली का विकास किया ।
(स) $\times$ मसण महाराणा प्रताप के समय:- महारणा प्रताप संघर्ष किया तथा जिससे चितौड ने गुगलो से गया ]*
(द) महारणा उदयासिंह:- मुगलो से सघंर्ष के गया जिसके बाद महाराण चितौड हवस्त, हो उद्थपुर की स्थ्रापना की उहार्यासिंह नें
(ब) महाराणा प्रताप के समय :- उद्षयुपर की स्थापना छा छप्पन की पहाड़ी को चावड की राजधानी बनाया
(य) महारणा जगत सिंह के समय:- मेवाड़ शैली सिंह के समय अधिक महाराणा जगत सिद् के समय अंधिक विकसित हुई क्योकि
1605 में नसिरुद्धिन वरा 1605 मे न्रपसरूक्षौन द्वारा वृत रोग्रमाला चित्रावली को चित्रित ता इसके समय मे कृष्ण विषय निया गयाया 1

बने थोए। शाहबुदृदीन द्वारा कृल 1648 रiii में भगवत पुराण तथा मनोहर द्वारा 1649 में गीतगोबिन्द तथा समायण तथा $1650-51$ में सूरसागर चित्रित किया गया। तथा अनेक चित्र चित्रित किए इस कारण जगत सिंह का समय स्वर्ण काल कहा जाता है।
(1) महाराणा राजसिह के समय :- महारा राजासिं है (र) के समय शाह्बुछ्षीज द्वारा सुप्रसिंद ग्रंध हैं भ्रमरगीत की रचना को अधिक बनाया समय मेया कृष्ण विषयक चित्रो एंड गझाकतथा कूषण के चित्रो को पीछे कपडे पर बनाए गए चित्र पिछवाई चित्र कहलाए। अतः मेवाड़ के विकास में अनेको राजाओ का योगदानफरारहा ।
विशेषताएँ
(i) नारी आकृतियां- दोटा कद, छोली चिबुक दुपहा तथा सुन्दर कूलो वा फूदनो से के सरी चोटी। वेणी तथा तेंग कंचुकी।
(ii) पुरूष आकृतियाँ :- कद लम्बा। व लम्बे जामे में चुकीली आखे सुन्दर पूगड़ी
चित्रित है। लम्बी जाक
(iii) आलेखन:- आलेखन स्थान पर नारिका को
किया गया पहिले स्थान पर श्रृगारिक नायिका,
दूसरे भाय में वासक सज्ना वािि

दूसर भय में वासक सज्जा नायिका तथा
तीसरे भाग में पारिचारिकाओ न्दा से धिरी नाशिक तीसर भाग मे परिचारिकाओ व्द से धिरी नाधिका चितित की गई है।
(ii) हाशिए :- मेवाड शैली में लाला हिंगुल तथा बनाए गए है।
(v) विषय :- रागमाला, बारहमासा, शीत-राग-गागिती, अदि' विषय है। कृषण विषयक
(ii) चित्रकार :- मेरू, नासिकृद्धीन कृत्राहाहबुद्धीन
(i) प्रकृति चित्रण :- इसमे वास्त वरे।
(ii) प्रकृति चित्रण :- इसमे वास्तु व वनस्पति चित्रण चिशित किया गया है तल, फूल, पेड पोधों को चारित किया गया है तथा $x$ तीतर, मैर, बाज आदि पक्षियो को चित्रित किया गया है।

अवनोन्द्रनाब टैगोर
जीवन परिचय :-

*     * अवंगी बाू का जन्म 1817 इस्वी में जोरासांकू मेंज जन्माष्टमी के दिन दे देष्यमान म नक्षत्र में हुआ। अवनी बाबू की आरम्भिक शिक्षा यही पर हुई तथा उसके बाद, अग्रेजी व कारसी का अध्ययन घर पर किया। इनके पिताजी गुणेन्द्रनाय, दादाजी गिरीन्द्रूनाय, चाचाजी ज्योतिए द्व नाय तथा खोन्ट्रनाथ से कला साहित्य वा संगीत की शिक्षा ग्रहण की । जिएर सिए जिस समय इन्होने चित्रकारी करना सिखा तब उस समय चित्रकार घूरोपीय शैली में चित्रकारी करते थे। इन पर दो चित्र कारो का व्यापक प्रभाव पड़ा जिनमें इटालियन चित्रकार व्यापक गिलहार्टी व ब्रिटिश चित्रकार पामर शामिल है प्रारम्भ में इन्होनें अपने चाचा खोन्ट्रनाध की प्रसिद्ध पुस्तक "चित्रगंदा" पर आधारित चित्र बनाए।
प्रमुख चित्र :-
*     * आरम्भ में इन्होनो यूरोपीय शैली क भारतीय शैली में मिलकर चित्र बनाया जिसमें "शुक्लाभिसार" प्रमुख है। उसके बाद पूर्ण भारतीय चित्र शैली में चित्र बनाना आरम्भ किया जिनमे "अभिसारिका", "बुद्ध व सुजाता" आदि चित्र प्रमुष
है।
$\qquad$
उत्ला चौमुखा मन्द्रर :- चौमुख मन्दिर राकपुर है यह जोध्धपर में का स्थित हैसे प्रमुख मान्दिर 1439 ई. में किया स्थित हैंय इसका निमाण करवाने वालेंण धरणाशाह गया बा इसका इसका निर्माण नामक दो भाई के के रत्नाशाहै, नक का ड० वर्षा लगे हो। हो। इसके निमानि में तथा फर्श पर सेवा़ी कसकी दीवारो पर सोणावा 85 शिखर 11444 स्तम्भु है। जैन तार्यंकर
आदिनाय को यह मन्दिर समर्पत है। दूस
मान्दर को खम्भो है। मन्दिर को खम्भो का अजायबहर त्यलोक्य त्रिभुवन
संपुजन दू जामो सें जाना ज्यलोक्य विहोर आदे अनेको जाना जाता

मुगल कला मे अनेक विषयो का उल्लेख किया गया शासक के साथ विषयो में भी परिवर्तन होता रहा जैसे
©
 बावर्री नामका आत्म कथा का वर्णनी किया गया। (2) हुमायू के समय हुमाँ के समय $1530-56$
1 हम्जानामा नें नाम्तिक च्चित्रग्रांथ को चित्रित किया गया ।
(3) अकबर के समय :- अकबर के समय ऐलिहासिक, श्रि भारतीय, अभारतीय तथा व्यक्ति / सबीह चित्रो को चित्रित किया गया जहाजाहँं के समय:- जहाजाहाँ के समय
(4) जहाँगरि के समय:- इसके समय पशु-पर्शी बनेजिनमे 1 शेख फूल सकी संत बहुतायत से कोक व बाज पूल सूका संत प्रमुख है। ब टर्का

शहरजनहह के सिमयं इसके समय स्थापत्य कला ज्याढा बनाई गई तथा जिसका उदाहरण ताजमहल है। भारतीय अतः मुगल कला में पशु - पक्षी आरतीय अभारतीय $र$ दरबारी, शबै- पक्षी
चित्र आधिक बने हैंजिनमे आदि
(i) अभारतीय चित्र के खमा निजामी
(ii) भारतीय पर्चि्र : एज्मनामा
नल द्मरां पंचतंत्र स्व्मणामा नल दमयन्ती रामायण।
(iii) टविह्हासिक चित्र हम्जानामा, बावरनामा, गोर्ड लैमूंरनामा आदि
(iv) शबीह, व्यक्वि चित्र-: राजा प्रहु, आदिए।
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

