## केन्द्दीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

 THE CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATIONउन्चासवीं बैठक 15 अकटूबर, 1993, नई दिल्ली Forty Ninth Meeting 15 October, 1993, New Delhi


## 35382


Vaciona! lisstute of Educaticual
Henarag and Administration.
17-B, Srı Aurobindo Mars,
New Delhi-110016
OOC, No
$7-9079$
$1.0-0-96$

## विषष-वस्तु

## 15 श्रक्तूबर 1993 को श्रायोजित केष की बैठक के कार्यवृत्त

अनुबन्ध
I. सहभागियों को सूची ..... 9
II. बँठक की कार्यसूची ..... 14
III. परिचालित दस्तावेजों की सूचो ..... 15
IV. केब के सदस्य प्रो० डी० एस० कोठारी के देहावसान पर शोक संकरूप ..... 16
V. केन्द्रीय शिक्षा सचिव, श्री एस० बी० गिरि का भाषण ..... 17
VI. मानव संसाधन विकास मंत्री श्री घ्रर्जुन सिंह का लिखित भाषण ..... 19
VII. राज्यों/संघशासित प्रदेशों के शिक्षा, मंत्रियों सलाहकारों श्रादि केब लिखित वश्नठ्य ..... 21

## संसद् संधध, नंद्रिल्ली के मुख्य सर्मिति कक्ष में 15 अक्तूबर, 1993 को हुई केब की 49 बीं बैठक के कार्यंबत

केन्द्रीय शिक्षा सहलाहकार बोर्ड (केंज) की 49 वीं बैठक मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अ्रज्जुन मिंद्ट की अ्रध्यक्षता में

 सूची ग्रनुबन्ध-I में दी गई हें।

बेठक का कार्यक्रम प्रनुछच्च--11 में है। बंके में परिचालित दस्ताशेजों की मूच्चे ग्रनुबत्ध-1II में है।

बैठक की कायंवाह्टी शुरु होनें क पहलं सहमानियों में मद्धाराषट्र में श्राए हाल के भूकम्प में हजारों लोगों की हुई मौन के शोक में दो मिनट का मौन रखा । बैठक में बॉर्ड के मदस्य प्रोफेसर डीः एस० कोठारी की मृत्यु पर श्गाक प्रस्ताव भी पारित किया गय्रा। प्रस्ताव की प्रति श्रनुबन्ध-IV में दी गई है।

केन्द्रीय गिक्षा सचिव ग्रौर केन के मदग्ग्र-सचिव श्री एन० बी० fगरी ने बोर्ड के सदस्यों ग्रौर प्रतिथियों का बैठक में ख्वागत किया। उन्होंने यह उन्लेल्ब्र किया कि स्थिथत की श्रावश्यकताग्रों को ध्यान में रध्बने हुए राज्य कार्रवाई योजनाग्रों को तंगार करना कार्रवाई योजना 1992 में किया गया मुण्य परिवर्तन था । राज्य़ कार्रंवाई योजना का तंगार करने के कार्य का मुकर बनाने के लिए पांच क्षेत्रीग बैठने ग्रोर कार्यंगला राज्य/संव
 की गई थी। इन कार्यंगानांद्रों में राज्य कार्रान्त्रूंजना तंयार करने के संबंध में ग्रनेक गुझात्र दिए गए। धी निनी ने
 सनिवों श्रोर fगक्षा निर्देशकों को बैठक का थी उत्नख किगा जिसमें इस ब्रात पर सहमिन्त हों चुकी थी कि राज्य कार्रवाई यंजनाएं दिसम्बर, 1993 की यम्राप्ति से पहलने तंयाए की जाएंगी । यी किरी ने ₹कुन पाड्ग्युस्तक मुल्यांकन संबंधी राष्ट्रोय संचालन सर्मिति को सार्विध्रिक शकितयों वाले राष्ट्रीय भायोग का दर्जा प्रदान करने के संबंध में विभिन्न केष्त समितियों की रिपोटों ग्रोर चर्चा के कागजात जेसे ग्रन्य कार्ग्यूची मदों का भी उल्लेख्र किया। उन्होंने जिला प्राथमिक गिक्षा कार्यंकम,
 की श्रोर भाग लेने वालों का ध्यान ग्राकपित किया। ध्री गिरो के भाषण का सार अ्रनुबंध- में दिया गया है।

श्री अ्रर्जुन सिंह, अ्यध्यक्ष केब ने अ्रपने उद्धाटन भाषण में कहा कि शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में केत्र सर्मित की रिपोर्ट लीक से हटकर थी। उन्द्रोने कहा कि 73 वां ग्रौर 74 वां संवैधानिक संशोधन में शिक्षा के प्रबन्ध पर ग्रत्पधिक भार था ग्रौर विकेन्द्रीकरण को कार्रवाई को सभी राजनैतिक दलों का ममर्थन प्राप्त था, उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में गक्तियां

जनता के पास निम्न स्तर मे होनी चाहिएं। जर्वकि किपोर्ट में ग्रनेक सिफारिशे की गई हैं, यह राज्य सरकारों
 निल्लो में $15-16$ ग्रबट्बतर, 1993 कों प्रгयेगिन को जाने वाली नौ श्रन्यधिक जनसंख्या वाले बिकायश़लत देगां की ख्रागामी सभी के लिए किक्षा सम्मेलन शिख्बर् का भी उन्लेख किया। श्री ग्रज्जुन सिह ने ग़श्रिक पाठ्यन्यर्या में ख्बेल-क़न कार्यकलापों को समुचित ढंग से समेकित करने की ग्रावण्यकता पर बल दिगा। उन्होंने कहा कि खेल-कूदों में उद्बुष्टता प्राप्त करने के लिए भारत के लिए यह ग्रावज्यक था। जब तक रिपोर्ट की प्रतियां सर्भी को नहीं भेज दी जाती हैं, तब तक बैठक में ब्रेल-कूद
 करारासंभव नहीं होंगा। श्री ग्रज्जुन सिंह द्वारा जोंर दी गई दूसरी बात गह थी कि स्कूली बच्चों पर भार को कम करने की जरूरत है। मंत्वालय से इस भार कों कम करने के तरीके मुझाने के लिए एक समिति निग्युक्त की थी। उन्होंने सभी राज्यों से अ्रनुगेध्र किया कि, वे समिति की सिफारिशों पर् गंभीरता से विचार करें ग्रोंर ग्रगलन्न शंक्षिक वर्ष के प्रारंभ में कम से कम कुछ सिफारिशों को कार्गानिवन करें। राज्यों ग्रोर संवगासित प्रशासनों के माथ एक बैटक सभी सिकारिशों पर विन्चर करने के बाद ग्रायोंजिन की जा मकी। ग्रलग्रक्ष ने संचालन र्ममिन को एक्न पाठ्य पुस्तकों क मूल्यांकन के निए सांचिधिक राएट्रुप्र ग्रायोग का दज्जा प्रदान करने संबंधी चर्चा कं कागजान का भी उल्लेख्ब fभर्या
 मुकत ग्बने की ग्रावज्यकता पर व्रव किता गग्रा। म्रधघक्ष का निन्वित भापण ग्रनुन्बंध्र-VI मों दिया गया है ।

ग्रु्यक्ष के उत्राटन भाधण के बाद पिधली वंठक के फायंयृतों पर विचार-त्विमर्श किगा गया था। म्यध्यक्ष ने सबस्यों से श्रनुरोध किया कि यादि वे कार्यवृद्ति पर कोई fिपणियां करना चाहते हैं तो वही़ टटवर्पणिगां त्राद में लिखित हिग में भेजी जा सकती हैं। इस कार्यवृत्त के ग्राधार पर पुष्टि की गई।
 किया गया था । तलकालींन अं्रक्ष ने बोर्पा मोझली क्नाटक
 केत्र र्यार्मात की दिवोट" व्रस्तुत करने तथा विधान समाश्रों, जिनक दे अधयक्ष हैं, में शिक्षकों का प्रतिर्निfित्व दें ।

शी मोइली ने दोनों रमिमतयों के सदस्यों का घन्यनाद दिया क्योंकि उन्होंने fरेपार्टे तैयार करने में अपनी सहाएयता तथा सहयोग प्रदान किया। उन्हींने fिक्षा के \{िकेन्द्रीच्दृत प्रबन्ध के संबंध में केब सfम्मित की निंपोर्ट पर भूfम स्वर्प प गह बात कहते हुए

अपनी fिंप्पनियां कों कि अधिंकांश राज्यों में पहले से ही बुद की अपनी वंचायत प्रणाली है म्रीर अनेक राज्यों में किक्षा में भी पंचायत स्तर्रोग ढाँचा है। अतः सरिमित द्वारा अनुसंसित ढांके शुरु करना एक सरल कार्य नहीं है। तथानि वे चरणबद्ध ढंग से गुरु किकए जा सकते हैं उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण ररपोर्ट के मूल में होने की बुनियादी अवधारणा यह थी कि ग्रामीण/ निनले स्तर पर लोगों को श्शक्तयों का उपयोग करन चाहएए ताfक ने fिक्षा में अवर्वो मागीदारी मह्रयूग करें। उन्होंने कहा कि उन्टोंने प्रघानमंतो को लिखा है हक विकन्र्रीचंत ढाचा न

 करना अवेक्षेत है। केवल तब ही fवकेन्द्रीयकरण पूरा होगए।

विधान परिपदों में किक्षकंों के प्रानिनfध्र्व्व पर fरपोर्ट का उन्लेख करते हुए श्री मोफली ने कहा कि विधान परिषदों की अवधारणा केवल प्रायोगिक आधार पर की गई है। यदि fिधान परिषदों में एक वर्ग के रुप में प्रार्थमिक किक्षकों को प्रीनिर्नीधत्व प्रदान क्रया जाएगा तो हंजीनियर, डाक्टर जसे अन्य क्याबसाधिकों द्वारा भी ऐसी ही मांगें उठेगो। इसके अलावर, केवल चार राज्यों में ही fवधान परिषदें अस्तित्व में हैं तथा $80 \%$ fशक्षकों, जो सरकारी र्कूलो में कार्यरत हैं, को
 fविचार करते हुप्ए सीमfत का ग्रह् अभभमत है $f$ के केनल प्रॉथfमक

 को जरी रखने की सिफारार नहीं करती है। इसके पश्चत् उन्होंने बैठक में दोनों ही fिपोट्रे पर fिन्नर किए जाने की सिफानिश की ।
 मंगलम ने में एक.ली कात्नों व वैज्ञानक म मनोवृति को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया। कार्यकलाप अध्धार्तन ववज्ञान किक्षण को प्रोट्साहित fक्या जानाचाहिए। उपग्रह के माध्यम सं 'fिछ्छले से बात करिए' (टाक बैक) की सुfवधा का उपयोग करके अध्ययनअध्यापन में सुधंर लाने के fलए इलेक्ट्रानिक मीडिया का वृहद मात्ना में प्रयोः fक्रिया जाना चाहिए जिसका प्रयोग करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वववद्यालय पहले ही fनर्णय ले चुका है। उन्हृंने विज्ञान की ज्यादा लोकी्रिय पुस्तकों को प्रकाशित करने की भी वकालत की। उन्होंने विज्ञान fिक्षण कार्य ऋम तैयार करने में गैर-सरकारी संगठन्नों को शामिल करने पर fवचार करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी। उनके अनुसार विश्श्वववद्यालयं", राष्ट्रीव प्रयोगशालां्रों अ्रौर उद्योगों के बीच संबंध को बढ़ाधं। देन। आवश्यक है तथा यह् संबंध स्कूलों के साथ भी स्थापित विंया जानाचाहिए। उन्द्होने विज्ञान ग्रौर प्रौद्योगकी ी विभाग के fंज्ञान करके सीखो" नामक योजमां का भी उल्लेख fक्कया। उन्होने कहा fक दोवार वाले प्रयोगशालाश्रों के स्थान पर बिंना दीचार के पर्यावरणीय प्रयोगशालएएं तैयार की जानी चाfिएं। उन्हों कहा किक यदि इस संकलपना को श्शैक्षक कार्यंकम

में अपन। लिया गया तो इससे सकूली बैग के बो₹ की समस्य। कम हो जाएगी। चन्होंने fवकेक्रोकरण के महृत्व पर बल दिया fिश्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन और ज्ञानम सर्मिते पर केंब सfितियों की fरेपांटों का समर्थन किया ।

ग्रान्ध प्रदेश के सूलली शिक्षा मंत्री श्री पी० वी० रंगाराब ने कहा कि ख्यामतौर पर वे रिपोर्ट से सहमत हैं। तथापि उनकी यह राय है कि शैक्षक पर्य वेक्षण, पाठ्य्युत्तकों की तैयारी, शिक्षकों की नितुक्ति तःा शिक्षकों की रांता गते जैस विवय राज्य सर कार
 पर केब सर्मित की रिपोटे का उल्लग्र करते हुए उन्होंने कहा किक विधान परिपदों में शिक्षकों को प्रर्तीनिधित्व प्रदान करना हर हालत में पक्षपातपूर्ण कार्य होगा। उन्होंने यह राय ब्यकत को कि प्राथरिक स्तर पर ग्रह्यग्रन प्रक्रिया ग्रानन्ददायक होनी चाहिए। विज्ञान ग्रौर प्रौचौोगिको राज्यमंत्री की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक विज्ञान सग्रहालय स्थापित किया जाना चाहिए इस प्रयोजनार्थ विज्ञान ग्रौर प्रौद्योगिकी विभाम की योजना के तहत 35 करोड़ रु० का प्रावध्शान पर्यानन नहीं है। उनकायह भी ग्रभभमत था कि बुनियादी मानवीय मूल्यों को पोषित करना शिक्षा का लक्ष्य होना चनिहंए । वे शिक्षा की विषगवस्त में खेलकूद ग्रौर संस्चृति को शरमिल करने के पक्ष में थे । स्कूलो पाठ्गपुस्तक मूल्यांकन समिति के स्तर पर चर्चा कागजात का उल्लेख करने हुए उन्होंने राय व्यक्त की कि प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रायोग के कार्यों को निषपादित करने के लिए केब की स्थाई समिति पर्यात्त होनो चाहिए।

पशिन्नमंगारा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि किश्रा के श्रधिकार को मौनिक प्रध्रिकार बना करके हीसमी के लिए fिक्षा का लध्र प्राr्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस अ्रधिकार को फलीभूत करने के लिए सर्भी सामाजाधिक उपाव किए जाने चाहएए। शिक्षा के विकेंत्रोकत प्रबंधन पर केब समिति की रिपोर्ट का उल्लेब करते हुए उन्होंने कहा कि यर्द्यपि विकेंद्रोकरण वांछनीय लक्ष है लेकिन भूपि सुधारों को लागू किए बर्गर पंचायती राज ग्यवस्था सही हंग से काम नहीं कर सकतीं। उन्होंने राज्यों के: लिए वित्तीय सहायता की ग्रावश्यकता पर भी ध्यान ग्राकृष्ट किया। जहां तक विधान परिषदों में किक्षकों के प्रतिनिधिंच्व का संबंध हैं, उनकी राय में भारत जसे गरीब देश के लिए विधान परिषद् ग्रनावश्यक वस्त, है ।

केरल के शिक्षा मंत्रो श्री ई० टो० मोहम्म्मद बशीर ने कहा कि राज्य कार्रवाई योजना तंयार करने के लिए केरल द्वारा कदम उठाए गए हैं। शिक्षा के विकेंत्रीकृत प्रैधन पर केब समिति को रिपोर्ट का उन्होंने समर्यन किसा। सैक्षिक बोझ्न के विषय केसंबंध में जिला स्तर पर संस्थाग्रों के प्रमुखों को स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश से वे सहमत नहीं थे। उन्होंने देश में विद्यामान पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की यह कहते हुए ग्रालोचना की कि यह बच्चों के चरित्न को नष्ट कर रही है। वेज्ञामम समिति की रिपोर्ट की उस सिफारिश के पक्ष में नहीं थे कि ग्रब नया केन्द्रीय विश्व विद्यालय नहों खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई ऐनं
 केन्द्रीय उच्च ग्रध्ययन संस्भा। गद्याप के सभी ववछ्वावद्यालयों के लिए एक समान नियम के पक्ष में थे लेकिनयह भी कहा कि इसमें पर्याष्त लंचच भी होना चाहिए। उनकी यह भी राय थी कि मनोनग्रन द्वारा विश्ववविद्यालय निकायों को भरने से संबंधित सिकारिश में ग्रौर श्रधिक लोच होना चाहिए तथा यह कि हमें चुनाव कों पूर्णतया विरोधी नहीं होना चाहिए। उनका यह् भी अभिमत था कि विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों में राजनीतिझों को श्रपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाया कि छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की भी व्यवस्था हों होनी चाहिए । उनकी राग में विश्वविद्यालय प्रशासन में सरकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए श्रत्यथा स्वायत्तता का दुरूपयोग होगा। सिफारिश 39 (क) का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष व्यक्त की कि विश्वविद्यालय अ्रनुदास अ्रायोग को संदभित करना ब्यावहारिक कद्दम नहीं है, विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग को सर्व श्रेष्ट निकाय नहीं होना चाह्एि। जहां तक कुलपति नियुक्त करने के लित चगन गिनल बनाने ना संबंध है, उनका ग्रभिमत था कि स़रकार द्वारा मनोनीत ब्र्यक्ति को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए । जहां तक fिमडिकेट की संरचना का संबंध है, इस संबं में निर्णय लने के लिए राज्यों को स्वतंऩता होनी चाहिए तथा केन्द्र द्वारा कोंई कठोर निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए ! अंयक्ष ने केरल के शिक्षा मंनी से अपनी टिव्पणी लिखित रूप में देने के लिए अन्रोध्र किया ।

योजना आयोग में सदस्या (शिक्षा) डा c (श्रोंमती) चिंत्ना नायक ने रोजगार. सक्ष्म अभयोजना, साक्षरता श्रैर मिंतव्ययिता, पर राष्ट्रीय विकास परिषद की रिपोटों को पढ़ने के लिए राज्यों से अनुरोध किया क्योंकि इसमे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर राज्य कार्रवाई योजनाएं तैयार कग्ने में उन्हु मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इन रिपोटों का समर्थन fिक्या जा चुका है। उन्होंने छात्रों में वैज्ञानिक मनोर्वृति का विक्रास करने की अावश्यकता पर विशेष लल दिया । उनकी राय में देश की प्राथमिकता शिक्षा प्रणाली पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, निवेश के अनुख्प प्रतिफल नहीं है। उन्होंने न केवल शिक्षा के प्रबंध अपितु सामाजिक क्षेत्न के अन्य क्रियाकलापों में भी विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय क्षमताग्रों को विकमित करने की अवरश्यकता पर बल दिया । उनके अनुसार लोगों को अपने-अपने लिए योजना बनाने का अधिकार देना, विकेन्द्रीय करण की तरह् ही महत्वपूर्ण है । उन्हुोंने यह भी महसूस किया कि चूंकि ग्रौपचारिक शिक्षा प्रण!ली ने केवल असमानतांश्रों को बढ़ावा दिया है अतः मुक्त शिक्षा प्रणाली पर ग्रोर अधिक ध्यान दिष जंने की जसुर्त है।

शिक्षा मंत्री, हांर्याणा ने बैठक को सूवित किया कि राज्य की कार्रवाई योज़ना तौयार की जा रही़ है ग्रौर उसका प्रारूप इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जाएगा । उन्होंने बालिकाझ्रों में शिक्षा के विकास के लिए हरियाणा द्धारा उठाए गए
fिभिन्न कदमों का भी वर्गन क्रिमा । उन्होंने महस्स किया कि स्कूली बस्तों के बौझ की समस्या मुस्यतः ननजी स्कूलों की समस्या है न कि सरकारी स्लूों की। वे कानूनी उपायो के जरिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा को नियंनित्रित करने हेतु सह्मत हैं क्योंकि यह मल रूप से केवल एक शहरी तथ्य है । छस विशा में कोई भी कदम उठाने में पहले, प्रयोग अनिवार्य है । वे पाठ्याप्त्तक मूल्यांकन संबंधी निक्र्य निर्वाचन समिति के दरजे को ब्रढ़ने संबंधी प्रस्ताव से सहमत है। उन्होंनों हरियाण में पूर्ग साक्षरता अभियान के बारे में भी उल्लेख किया । उन्होंने सोनेरी सfिभित की कुछ सिफारिशों जैमे प्रत्यायन के संचालन, वाषिक मूल्यांकन अदि का समर्थन किय।। तथापि, उन्होंने महस्ब किया कि कत्रोंों को स्वायता प्रदान करने मे समस्याएं उत्पन्न होंगी।

श्री पी: सी: गदर्क, स्कूल एवं जन किक्षा मंन्री उड़ीसा ने कह्ं कि राज्य की कार्रवाई्योजगा तैयार की जा रही है तयाfि, उन्होंने कार्राई प्रोजना के संचलन हेतु क्षेद्द सरकार में ग्रौर अंधिक वितीय सह्तयता मांनी। जिक्षा के विकेन्द्रींछृत प्रवंध्र संबंधी के, किग स० वोर्ड समिनित का उल्लेख्ड करने हुए, उन्होंने मौडूदा पंचायती राज संस्थाग्रों द्वारा उनको सौंपी गई नई जिन्मेवनिय्यों को हाथ में लेने की क्षमतल के बारे में संदेनह वपन干 किया 1 जतः विकेन्द्रीकरण धीरे-धीरे किया जाना चffeए, अारन्म में, प्राथमिक किक्षा पंचायती राज संस्थाम्रों को सौौंी जा सकती है । उन्द्रोंने पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण की आवश्यकला पर उल दिया । यशपल ममितित की रिपोट का उल्लेख करने हुए उन्होंने महलूप किया कि समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कुलों द्वारा अनुभव की जा रही अवर्श्रापना संबंधी समस्याश्रों पर ध्याम नहीं दिया। उन्होंने मत्हसूम किगा कि स्क्ली बोझ को कम करने हेतु पाठ्यवर्या के कमी करन ता सही क्दम है ।

श्री सी: पी, माझी, मंत्री (उच्च किक्षा), उड़ीसा ने उल्लेख किषा कि उड़ीसा की उच्च fिक्षा संस्थाएं संसतधन संबंधी कठिनाईयों का सामना कर रह्ती है । वित्तीय कहिताइयों की वजह में उड़ीसां स्वायत्त कालेजों की व्थापना नहीं कर सका है 1 उन्होंने केन्द्रीय सरकार सें अौर अ्यधिक ववर्तीय मझ्यायत की मांग की । जर्वकि वह इस बत से सहमत थे
 उन्होंने महसूस fिया किसरकार को उनके कार्यकरण पर कुछ निभंत्रण रखनं चfित्र । उन्होंनें महसूस किया कि उच्च किंक्षा संस्थाश्रों की जवाबदेही की मुनिश्चित करने है̀त् उनकी वाषिक रिपोर्टेंरज्ग के fिधान मंडलों के समक्ष ₹त्री जानी चाहिएं।
 ग्रौर माथ ही उतकी कझिताइयों को भी ध्यान में रखा गाना चfहित ।

मेघालय के शिक्षा मंत्री, ड10 ट्त्री़्री लेमिन ने कहा कि मेघालय ने विकेन्द्रीकरण की दिशा में काफी प्रगति की है मेघटलय में किला परिषबदों को श्रधिक अधिकार प्राप हैं । उास्त्व में
 उन्दे जिता पर्पिद में करिंना हैं। इही़ है उन्होन यहै मह्वमुन किजा कि सफलों की प्रबस्ध सरिमतियां गजनीति मे बहुत ही ज्याढ़ ग्रोत प्रोत हो गई हैं । मेधालग में विकेन्द्रो－ करण का प्रयोग सफल नहीं रहा ग्रौर सरकार ने जिला परिषदों मे पार्यंभः：गिक्षा को अपने हार में लेने का निर्णन लिया।

नागालिण्ड के गाध्यमिक जिक्षा मंत्री थी एल इАकोंग ने fिक्षा सम्बन्ध्री राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की । उन्होंने कह्धा कि उतर पूर्व में उच्चत्वर तथा तकनीकी शिक्षा के लिए पर्वाष्न मुविधाएं उपलगंध्र नहीं हैं। उन्होंने यह् मह्ट्मू किया कि ज्ञानम सनिति की रिपोर्ट गदि उपयुवत रूव मे लागू की जाती है तो डसमे तकनीकी शिक्षा में सुधार ग्राएगा । उन्होंने गह्ह भी उल्लेन्त किया कि 73 वें ग्रीर 7 7ें सं धैरानिक मंशोंतन का जनसंखा होने के कारण मेवालय पर लग़ नहीं होते हैं । राज्य ने भ्रायोजना को ग्रारंभ कग्ने तधा विकामनलक कार्य के निष्पादन के लिए गांव्र विकाम बोछों की एक ग्रनूटी मद्धति बनाई है। वह् यगपाल सर्मिति की रिवोट मे महमन थे किन्तु उन्होंने कहा कि स्कलों में पाट्य व पुस्तकें रबने सम्बन्धी सुझाव ब्यवहार्य नहीं है ।

बिहार के किक्षा मंत्री डा० राम चन्द्र पुनें ने कहा कि बिहार में राज्य कार्गुयाई योजना की तैयाज़ मे सम्वन्तित कर्य पर्गनि पर है । उन्दोंने कहा कि जिक्षा को उन्पादक्रा से सीजे जोड़ा जनाता चाहिए एम सम्बन्ध्ध में उन्हृंने विहाऱ सरकार ह्वारा स्थाषित कित गल चर्वाहा क्रूलों का हत्वाला दिशा । उन्होंने कहा कि इन क्लूलों में नामांकलों की संख्या में वृद्वि हो गई है। उन्होंने यह महीस किगा कि प्राथमिक सिक्षा में प्रयन प्रायनिकता प्रार्थमिक एक्नों में जिक्षकों की नियुवित को दी जानी पानित्，प्रारेभिक शिक्षा के सार्वजनी－ करण को प्रात्त करने के वाद राज्य ग्रत्र माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लध्ध्य को प्राप्त करना चाहता है तथापि वित्त के ग्रभाव की प्रमुख्त समस्या है श्रोर हस सम्बन्ध में वे राज्यों को ग्रधिक केन्द्रीय महायता चाहते थे शिक्षा के विकेन्द्रीत प्रबंध का हवाला देते हुए उन्द्रोंने कहा कि बिहार हस क्षेत्र में ग्रागे है । वह यभपाल ममिति की किपोर्ट से सहमत थे ग्रौर कहा कि शिक्षा पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि इसे संस्कृति से भीजोड़ा जाना चाहिए । उन्ट्रोने इक्रुली पाट्यपस्तकों में क्षेत्रीय संसक्ति ग्रौर डन राल्ट्रीय नेताग्रों के जीवनवृतों को शामिल करने की ग्रावंमकता पर बन दिया जिन्दोंने प्रतिक्ल ग्रार्थिक परिस्थियियों के बाधज़द्य ग्र母ना मार्ग प्रशम्त किया। उन्त्रोंने पह्र भी महत्सूस कित्रा कि सरिनि को 1：40 के शिक्षक－ शिष्म अ्रनुपात को लगग करने में तथा हमे $1: 30$ तक ग्रागे कम करने हैतु राज्यों के वित्तीय अ्रमनव को ध्रान में रखना चाहिए । वह स्कल भबनों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहामता भी चाहते थे । स्लूली पाठ्यवूस्तकों के मूल्यांकन सम्बत्धी
 यह महसुन किता fक मामले 习ो गर्न हण से जांच किए जाने का अ्राव्वज्यकना है ग्रोर उनका यह 吅नार था कि गज्य सरकार को ग्रपना दृष्टिकोण तैयार करने के लिए ग्रधिक ननय दिया जाना चर्णिए । जानम समिति की रिपोर्ट पर उन्होंने लिखित रुप में ग्रवनी ग्रवपन्तियां भेजने की पेशकश की । शिक्षा संस्यम्रों के कार्यकारिणी fिकायों मे राजनितिज्ञों को अंगा रख्यने की सिफारिश का विशेष रूप से हवाना देते हुए उन्देंने कहा कि वहां राजनीतिजों
 नहीं होंगे ।

गोवा के शिक्षा मंत्रो श्री बी० पी० उमगांवकर ने कहा कि राज्य की कार्रवार्ड़ योजना दिसम्बर के ग्रन्त तक तैयार हो जग्येगी उन्होंने यह भी कहा कि गोपा में जैसे ही जिता परिबदों का गठन हो जातर है भिक्षा का विकेन्द्रीकरण लगग हो जाएगा । स्क्न का बोज्न कम करने सम्बन्धी निफारिश के सम्बन्ध में उन्हींने महसूप किसा कि ग्रभि－ भाककों मे परामर्श किया जाना चर्टिए । वे स्कूली पाठ्य－ पुस्तक मूल्यांकन समिति के चर्चा कागजात से सहमत थे । ज्ञानम सभिति की सिफारिश उनकी सरकार के विचाराधीन है। विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतितिधत्व सम्बत्धी सिवोर्ट के संदर्भ में उन्होंने का़ कि गोवा में कोड़ विध्रान पनिं्बिद नहीं है ।

महाराएट्ट के उच्चनर एंत्वं नऋनीकी शिश्रा मंबी धी प्रभाकर ध्रारकर ने कहा कि कैपीटेगन फीम वाले कालेजों के सम्वस्ध्र में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने श्रौर ग्रधिक प्रांति उत्पन्न कर दी है। सबसे पहले इसे स्యष्ट करने की ग्रावश्यकता है । उन्होंने प्रशासनिक ग्रधिकरण की तर्ज पर जैक्षिक ग्रधिकरण स्थाधित करने का सुझाव दिगा। उन्होंने कह्या कि गुणबत्ता सम्बत्धो समद्धौता किए विना विकित्सा एवं भ्रन्य कालेजों के मानदंडों में रिगायत दी जानी चाहिए उन्होंने महस्यूस किया कि शिक्षा का व्यावसायीकरण टरमनल ज़िक्षा के रूप में अपने उद्देश्य में अभकत रह़ा है। वह कुछ चगावसाधिक पाठ्यक्रमों की समग अ्यवधि ग्रौर विषग वसते को पुनः जांच करना चहहते हैं।

महाराष्ट्र के स्क्ल शिक्षा राज्य मंत्रो श्रो सल्लीम जाकरिया ने कहा कि जिक्षा चहुमुपुखी विकास के लिए होनी चाहिए ख्रौर इसे छानों में स्रहिविश्वान उल्मन्न करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गज्य सरकार ने शिभा को सर्वरनुलम कराने



 किंया 1 उन्ट्रोंने मुलसुन किया किक वर्तमान किक्षा पद्यतित， इहीरे छात्रों को हान में गब कर तैयारं की गई़ है ।


करना चतीवए जिनकी 乡शक्षा स्कूल सर पर ही समाप्त हो जाती है। उन्होंने, शिक्षा के प्रचार के लिए दूरदप्र्शन के व्यापक उपयोग का भी सुसाव दिया । उन्होंने कहा कि दूरदर्शन में एक पृथक शःक्षक चैनल शुरू किता़ जाना चानहहए वे खेलों को अधिक से अधिक प्रोस्साहन देने के पक्ष में हैं 11

डा. सुधीर रायं, संसद रुदस्य ने कहांकि किवर्वविद्याल्लय अनुदान ऊयोग के सभी क्षेतों में क्षेत्रीय कार्यालय होंने चाहिए । जज्य विश्वविद्यांकयों द्वारन महसूस किए जजा रह् गंभीर वित्तीय अभाओं का उल्लेख करते हुए, उन्ह्रुंने राज्य fिश्र्वववद्यालयों के लिए के केन्द्रीय सहायता के आर अधिक आबंटन का सुझाष दिया । वे, छतनों, fिक्षाकों गैर-शशक्षण स्टाफ इट्यादि के प्रतिनिधियों सहित विश्रववव्यालयों और कालेजों के कार्यंकरी निकाय के चुनाव के प्पक्ष में हैं वे किसी सामान्य विश्वविद्यालय अधिfनयम के फक्ष में नहीं हैं 1 जन्होंने महसूस fक्रिा किं सीनेट को नीोति
 उन्होंने जल्लेख किया कि ज्ञानम रमिति ने पदों को भन्रने सम्बन्धी उपायों का सुस्नव दिए बिना अव्यधिक पाठ्य्यक्रमों को शुरू करने की सिफारिश की है। वह स्वायन काल्लेज स्थापित करने तथा किसी संस्थान को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने 卷 निलाफ हैं। उन्होंने शिक्षकों के स्वात: मूल्यांकन के विचार का समर्थन किया ।

शिक्षा मंनो पंजाब ने राज्य में उपलव्ध झैक्षिक सुविधाओओं की रूपरेबा प्रस्तुत की । उन्होंने महदूस किया कि किंक्षा का विकेन्द्री|कृत प्रबंध समय की अव्वश्यकता है.।

स्कूल बस्ते का भार कम करने के लिए उन्होंने झिक्षाकों की सहृभगिता का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पाक्यूयपुस्तकें त₹काल अधार पर बारी-बारी से उपलब्ध करायी जानी चाहिए तथा प्राथमिक स्तर पर कोई गृह कार्य नाहीं होना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा ऐसे किसी भी नितजी स्कूल को मान्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिए जिसरकी पाठ्यचर्याएं राष्ट्रोय पाठ्यचर्या के अनुसाए नहीं हैं राज्य करंखाई योजनाश्रों का उल्लेख करते हुएं उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में राज्य कारंवाई योजना तंयार करने के लिए कार्य दलों के गठन पर विचार fिया जा रहा हैं वह, सोनेरी समिद्यि की fिफारारशों से सहमत नहीं थे । तर्थापि, उन्होंने विश्वविद्यालयों में कुलाध्यक्ष के हस्तक्षेप की जहरूत को महस्रूस किया 1 उहोंने यह भी सुछाव दिया कि प्रामीण fिक्षा कें वास्ते वि० अ० अायोग कालेजों को उनाकी अवश्यकता के अंधार पर निंधियां उपलब्ध कराएं । वह इन सिफारिशों से सहमत थे कि fवधान परिषदों में ईिक्षकों के प्रतिनिनिधित्व की अलग से कोई जरूरत नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सरकोर के राज्यपाल के सलाहकार ज्रो अरि० ीी० सोनकर ने कहा की टी० एल० सी० के अन्तर्ग्रत

उत्तर प्रदेता में 18 fजलों को सfम्मिलित किया गया भौर शेष जिलों को वर्ष 2000 तक चरणबद्ध तरीके से चाममल किया जाएगा। वह यशपाल सर्मात की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों से सहमत थे परन्तु उन्होंने महसूस किया कि अभिभावकों को भी सिफारिएों पर अपने विचार प्रकट कर के अवसर प्रदान किये जाने चाहिएं । जहां किक्षा के प्रबंघ के विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने पहल की है। स्कूली पाठ्य पुस्तकों पर सांविधिक आयोग के प्रस्ताष के सम्बन्ध में वह चाहते थे कि राज्य सरकारों को उन्हें अन्तिम रूप देने में ग्रोर समय दिया जाना चाहिएं। उन्होंने सुस्ता दिया कि श्रोपन स्कूल प्राधिकारियों के साथ परामर्शं कटक के व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम तंयार किए जाने चाहिएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उद्योग तथा शैक्षिक संस्थाभों के बीच घनिष्ठ तालमेल हो । उन्होंने यह भी कहा कि हर एक विश्ववविद्यालय की प्रगति की प्रत्येक पांष बषं में समीक्षा की जाए ।

श्री अनिल सरकार, निंक्षा मंती, निदुरा से कहा कि सभी के लिए किक्षा का अर्थ है कि उन्हें शिक्षित किया जाए जो विगत में इससे वंचित रहै। उन्होने यह भी कहा कि fिक्षा दूर्णतः धर्मनिरपेक्ष हो तथा सभी साम्प्रदायिक पक्षपततों से मुकत हो। उन्होंने यशपाल समिति की सिफ़ारिश्र का समर्थन किया।

मद्व प्रदेग के राज्यवाल के सलाहकार श्री एम० नटराजन ने. कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कार्रवाई योजना तैबार करने के लिए पहले की कार्यंदल गठित कर fलए हैं तथा प्रारूप कारंवाई योजना दिसम्बर के अन्त तक तंयार हो जाएगी। उन्होंने अममतोर पर शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध पर के० कि० स० बोर्ड की सर्मिति की सिफारिशों का समर्थन किया । तथापि उन्होंने बताया कि fिक्षा के श्रबन्ध के लिए पंचायती राज संस्थाश्रों में क्षमताश्रों का विकास आवश्यक है। उनके विचार में शीक्षक पद्धति के लिए अवेक्षेत प्रशासनिक सहायता का सृजन करने के लिए भारतीय शिक्षा सेवा का गठन एक अच्ठा विचार होगा। उन्होंने यशापाल समिमित का समर्थन किया । उन्होंने यह भी सुसाव दिया कि अपर प्रार्थमिक तथा उच्चतर स्तरों पर भीअध्ययन के न्यूनतम स्तरों का निर्धारण किया जाना धाहिए । उनके विचार से शिक्षण कार्योन्मुख होना चाहिए। चन्होंने पाठ्य्यपुस्तकों के मूल्यांकन के fिए एक संविधान राष्ट्रीप आयोग के गठन के प्रस्ताव का सम्र्थन किया । ज्ञानम सर्मितित की fरवोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे विकेन्द्रीकरण बेहतर प्रबंध के अनकूल होगा। हालांकि उन्होंने यह महसूस किया कि सर्समित ने दनजी महाविद्यालयों की अवश्यकताग्रों पर तो विचार किया किन्तु जहां तक सरकारी महाविद्यालयों का सम्बन्ध है, घ्व पा़लूभों पर पर्याष्त हयान नहीं दिया गया ।

श्री बी० बी० एल० माधुर, राजस्थान के राज्यपाल के सलाहकार ने उल्लेख किया कि राजस्थान की महिला साक्षरता दर देश में न्यूनतम है । अतः राजस्थान के जिक्षा कार्यंकमों में महिला साक्षरता पर जोर दिया गया। उन्होंने उन्मीद जानहर की कि सम्पूर्ण साक्षरता अभिभान के मiध्यम से आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राजस्थान पूर्ण साक्षरता हानिमल करने वाला राज्य हो जाएगा । हालांक श्रीर अधिक शिक्षकों घ्रोर धन की आवश्यकता होगी। fिक्षा के ववकेन्द्रीकृत प्रबंधन पर केन्द्रीय fिंक्षा सल।हकार बोर्ड सर्मिति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विकेंन्द्री हैत शैक्षक प्रबंधन को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। हालांकि इस प्रयोग का राज्य को अच्छा अनुभव नहीं रहा। उन्होंने महसूस किया कि पंचायती राज प्रणाली में कार्य करने के लिए fिक्षा कार्यकत्तभ्रों को प्रीशक्षण देने की आवश्यंकता है। स्कूली पाठ्यपुस्तक के मूल्यांकन के लिए विषय निर्वाचन समिति की स्थिfत पर चर्चा पत्न पर अपने विचार कायम करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार के लिए कुछ ग्रौर समव की मांग की ।

श्री पी० पी० भीवास्तव हिमाचल प्रदेश के राज्यप:ल के सलाहकार ने बैठक को सूचना दी कि कारवाई योजना पर हिमाचल प्रदेश का प्रारूप लगभाग तैयार है । हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य दिसम्बर 1994 के ग्रंत तक राज्य को पूर्णतः साक्षर बनाना था। हालवर्זंक, उन्होंने इस ग्रोर ध्यान अवृष्ट किया किक सम्पूर्ण साक्षरता अंभयानका विद्यार्थयों के दांखिले पर बेहतर प्रभाय पड़ेगः प्रीर इसके पfरणामस्वरुप विद्यालयों क्रौर अधारिक ठांचों की Fiंग बढ़ेगी। खेल अ्रोर व्यायाम शिक्षा पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोड्ड समिfते का हवाला देते हुए उन्होंने कहा fक हिमान्वल प्रदेग ने पहले से "बलू क्रिट" तैयार कर रखा है। सरकार प्रार्यमिक पचायत को संपे जाने के fलए योजना तंयार कर २ही है। हलांकि वे इस समस्सा का सामना कर रहे हैं fक उन शिक्षकों पर श़क्षक श्रौर अनीशसात्मक नियंत्नण किसका होग।, जो सरकरी कर्मचारी हैं । उन्होंने यह उल्लेख भी किंया कि पंचायतों के पTस पर्याप्त fिन्नियाँ नहीं हैं अतः उनके लिए और साधनों का विकास करने की अववश्यकता है । उन्होने fिक्षा के माध्यम से सार्वर्भोमिक मूल्यों को जागृत्त करने की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने कहा कि कोई भी नवीन प्रणाली सार्थक नहीं होगी जब तक f क स्लूली शिक्षकों में अधार-भूत मूल्यों की जागृत न किया जाए ग्रौर शिक्षण व्यवसाय की गरिमा को बनाए न रखा जाए।

शिक्षा मंत्री, कर्नटक ने महाविद्यालयों में प्रविर्व्यक्ति जुएक पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हबाला दिया भौर कहा कि इससे राज्य में अनेक समस्याप्ं उठ खह़ी हुई हैं। उन्होने यह्ट भी कहा कि ए० अई० सी० टी० ई० के माध्यम से कोर श्राक्तयों को केन्द्रीक्ता किया जा रहा है।

उन्होंने तकनीकी शिक्षा के नियम निर्धारित करने की राजज्य की श्शक्त को न छीने जाने की पेरवी की। उन्होंने यह्र द्च्छा भी ज़ाहहर की कि विश्वर्ववद्यालय अनुदान अत्योग तजज्य विश्वववद्यालयों को और निधियों प्रदान करें। उन्होंने प्रायोगिक (एप्लाइड) विज्ञान ग्रोर इंजीनयरी में अन्संध्यान को प्रोत्साहन देने के लिए घ्रोर केन्द्रीय सहायता की पे रबी मी की।

श्रीमती सी० नागम्मा केशवर्मूति, प्रार्थमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री, कर्नटक इस बात से सहमत थीं कि स्कूली शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक ₹कूली पिक्षा श्रानन्ददायक अ्रनुभव होना चाहिए। उन्होंने संक्षेप में राज्य सरकार द्वारा ग्रारम्भ किए गए ग्रक्षय कार्यं कम के विवरण का भी उल्लेख किया । उन्होंने कहा कि कर्नाटक में शिक्षा को विकेन्द्रीकृत किया जा चुका है ग्रौर स्कूली शिक्षा जिला परिषदों ग्रौर ग्राम शि़क्षा समितियों को सौपी गई हैं । जिला स्तर की योजनएएं तैयार की जा रही हैं। यश़पाल समिति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जबकि सिफारिश में पर्याप्त खूबियां है फिर भी हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक से ग्रधिक उपाय मौजूद हैं अँगर पूरे देश के लिए एक ही प्रणाली नहीं निर्ध्रिरित की जानी चाहिए । हालांकि, कि हमें बच्चों पर से शिक्षा का भार कम करने की ग्रोर कदम बढ़ाने चाहिएं। पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन पर सांविधिक राष्ट्रीय श्रायोग के लिए प्रस्ताव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का ग्रौर स्पष्टीकरण दिए जाने की ग्रावक्गकता है । वे चाहती थीं कि सांविधिक मूल्यांकन समिति लिग भेद पर विचार करे । उन्होंने इस विचार पर ग्रपना मत जाहिर किया कि पाठ्ठ्व पुस्तकों को राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चरिए ।

शिक्षा मंत्रो, हरियाणा ने राज्य में उन व्यावसायिक शिक्षा कार्यंक्रमों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ग्रौर सहायता का ग्रनुरोध किया जो मुछुयतः ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं । व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थयों को जिस एक समस्या का सामना करना पड रहा है, वह है शिक्षुता प्रशिक्षण की समस्या । उन्होंने केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान को क्रियाशील करने की मांश भी की ।

श्री एस० एस० चक्रवर्ती, मंत्री (उच्च शिक्षा), प० बंगाल ने सचेत किया कि विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में जल्द्रनाजी नहीं होनी चाहिए । वे विश्वविद्याला के कार्यकारी निकायों में चुनाव न होने के प्रस्ताव ग्रौर राजनीतिकों को दूर रखने से सम्धन्धित सिफारिश के विरुद्ध थे । उन्होंने कहा कि केवल नामांकन करने का ज्ञानम समिति का प्रस्ताव सहभागिता के लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध है । वे विध्रायी परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधिकरण को मांग कर रहे थे । विकेन्द्रीकरण का हवाला देते हुए वे यह्ट जानना चाहते थे कि सरकार किस प्रकार नवोदय विद्यालयों भोर केन्द्रीय विद्यालयों का विकेन्द्रीकरण करेगी।

उउन्होंने कहा कि विकेन्द्रीकरण का उद्ढेख्य राज्य सारकार को :कमजोर करना नहीं होना चा़िए ।

प्रो० एस० के० बत्ना, घ्रध्यक्ष, ग्रिजिल भारतीय तकiनीकी शिक्षत परिषद्ध ने अ्रन्ध सदल्यों द्वारा परिषद की कार्यंप्रणाली से सम्नन्धित मुद्धों का जवाब दिया । उन्होंने कहा ।कि स्रलिल भारतोय तक्रनीकी शिक्षा परिषद के साथ लं्बित मामलों को निपटाने की ग्रोर कदम उठाए जा रहहे हैं ग्रैर परिषद पहले ही एक नार्यक्रम घोषित कर चुकी है जिसके :्र्नुसार सभी लम्कित मामलों से सम्बन्वित निर्णाय सार्च, 1994 में ले लिए जायेंगे । प्रतिव्यक्ति शुल्क पर: उच्चतम न्पर्यालय के निर्णंय का ह्वाल देते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस निर्गंग के धनाइमक पहल् की ग्रोर देखन्ता चाहिए ग्रौर निजी भागीदारी को अ्रामंन्तित करना चालिए । इस :सम्बन्ध में सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए जा रहे थे । उन्होंने यह भी कहा कि ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति किसी कार्यं कम का ग्रनुमोदन तब तक नहीं करती जब तक उसकी सिफारिश राज्य सरकार द्वारा न की गई हो ।

प्रो० (श्रीमतो) सावित्रो लक्ष्मणन, संसद्द सदस्य, लोंक सभा, शिक्षा मंत्री केरल द्वारा राज्यों के फिए ग्रौर वित्तीय सहायता से सह्बन्धित सुझावों से सहमत थ्थों ।

राज्य सभा के सदस्य श्रो शंकर दयाल सिंह चाहते थे कि के० fि० स० बो० ग्रपनी उपलविध्रयों का सिनावलोकन करें। हमें इस बात को पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या हमारी शैक्षिक प्रणाली सही चरित्न वाले इंसान बनाने में सक्षम रही है । उन्होंने कहा कि डस प्रणाली द्वारा छात्रों में नैतिकता ग्रौर सदाचार की भाबना जागृत की जानी चाहिए । उन्होंने महसूस किया कि पाठ्यच्चर्य का विकास करने ग्रौर पाठ्व पुस्तकें तैयार करने का दायित्व के न्द्र सरकार का होना ज्राहिए । बुनियादी शिक्षा मातृभापा में दी जानी चाहिए । राज्यों को के न्न्द्र सरकार द्वारा ग्रौर श्रध्यिक ग्रनुदान दिए जाने चाहिए । उन्होंने महसूस किया कि प्रार्थमिक शिक्षा हेतु निधियां सृजित करने के लिए शैक्षिक उप कर लगाने का विचार अ्रच्छा है । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि देश के सभी राज्यों के प्रत्येक बलाक में माडल स्कूल होगे चाहिए श्रौर प्रत्येक प्रान्त में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए । के ग्रनिवार्य स्रंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में नहीं थे । उन्होंने उल्लेब किया कि हमें नतीन परिवर्तनों ग्यौर प्रयोगों के लिए तैयार रहना चाहिए गौर श्रसफ़तग्रों में डरना नट़ीं चर्णिए ।

पंजाब के राज्यपाल ग्रीर चंडीगढ के प्रशासक श्री सुरेन्द्र नाथ ने छस बत्त के लिए साबध्रान किया कि पंचायती राज संस्थानों को पार्त लूप से तैयार किए बिना पंचायती राज्य को जिक्षा का नियंत्नण नहीं सौंपा जाना चएहिए चूंकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ेग

उन्ह्रोनेन शिक्षा की कोटि में सुधार करने के लिए भिक्षकों को प्रेखित करने के सहत्न पर भी बल दिसा।

विश्वविद्यालय ग्रनुदान श्र।योग के घध्यक्ष पो० जी० राल रेड्डी ने विश्वधिद्यालज ग्रनुनान ग्रायोग के संबंध में श्रन्य सदस्यों द्वारा दिए गए कुछ सुसाों पर अ्रपनी प्रतित्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्वयत्त कालेजों के मुद्दे पर पहलं भी वर्चा की जा चुकी है अ्रैर इसे कारवाई प्रोजना में भी शांलल किया गया है ग्रोर हमें इन पुद्दों को पुनः बोलने की म्यावश्यकता नहीं है। उन्होंने इस भोर भी ध्रान दिलाया कि यध्चवि कार्रजाई योजना श्रौर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में हो राज्व उच्चतर शिक्षा परिवदें स्थापित करने का श्रावआन था किन्तु फिर भी केवल तोन राज्यों में ही से परिषदें स्थापित की गई हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विश्वविश्तालय श्रनुदान अ्रायोम ने श्रंतर-विश्वविद्यालय सहयोग में सुधार करने के लिए भी ददन उठाए हैं। जहां तक विग्वविद्यालयों में ब्यावसाविक पाटयक्रमों का संबंध है, उन्होंने कहा कि तिश्नवियालय अनुदान ग्रायोग ने एक सरिति नियुक्त की है ग्रौर सीतिति ने श्रवनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ग्रौर ग्रब व्यावसायिक पाउयका 30 विश्वविद्यालयों श्रौर 70 कालेजों में ग्रारंभ किए जायेंमे । उन्होंने यह् भी नहसूस किया कि प्रत्येक राज्य में एक मुक़ विश्वंवृ्यालय होना चनहिए। शिक्षा के लिए अंर अंधिक मीडिया सुविधाएं प्रदान करने संबंधी सुझाव के प्रत्युत्तर में उन्होंने महसूस किया कि ज़ेक्षिक कार्यक्रमों के लिए द्रुर्शर्शन में एक विशेष चैनल होना चाहिए। जहां तक ज्ञानम समिति की सिफारिशों का संबंध है, उन्हें $\mathfrak{\ddagger} \circ$ ०िश०स० बो० स सिति द्वारा संयत किया गया था ग्रौर ग्रभी भी ग्रौर संशोधनों पर विचार किया जा सकता है । उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग के कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने के लिए इसके द्वारा क्षेत्रोय समितियां स्थापित को गई हैं। स्रौर श्रधिक केन्द्रीग त्विश्रविद्यालयों की मांग के संबंध में उन्होंने सदस्यों का ध्यान कार्रवाई योजना के इस प्रावधान की ग्रोर ग्रकंषंषत किया कि इस सनग ग्रावश्यकता इस बात को है कि नए संश्यान स्यापित करने को ग्रेक्षा मौजूदा संस्थानों का समेकित किया जाए। नागातैग्ड विश्ववियालग के संबंध में उन्होंने अ्राशा प्रकट की कि ग्रधिसू चना शीघ ही जारी कर दी जाएगी।

राज्य/संच शतसित क्षेता के शिक्षा मंत्रियों, सलाहकारों इल्यादि के लिखित विकरण श्रनुबंध-VII में दिए गए हैं ।

मानव संसाध्रन विकात मंत्री जो ने सदस्यों द्वारा किए गए सुझातों के प्रति प्रतिक्रिया व्यकत को

मुक्त विभ्वंविद्यालयों, राज्य उच्च शिक्षा परिषदों ग्यादि के स्यापित किए जाने को वित पोधित करने के बारे में पूक्टे गए प्रश्न के संदर्म में उन्ट्रोने कहा कि के ेन्र्र तथा राज्यों दोनों को ही अ्येक्षित ग्रापज्कक संसधनों का पता लगाना होगा। उन्ह्टोंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रिकेन्त्रीकुत प्रबंधन ढांचा शुरू करने के लिए तक्काल कदन उताने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित किया। उन्होंने राज्यों से गह भो ग्रनुरोध्र किया कि वे ग्रपने- 2 रांज्य को कार्खाई योजनासें शीघ्घता से तैयार करें । यक्षाल समिति को रिपोर्ट के संदर्भ
उन्होंने कह्वा कि शैक्षिक बोश का मामला बहुत अधिक महत्व-

पूर्ण है तथा इस पर ठ्यापक स्तर पर परिचर्चा की जहरत है। इसी तरह्, ज्ञानम समिति की सिफारिशों में भ्रेक पहलू ऐसे हैं जिन पर भोर ग्रधिक परिचर्चा की मांग की गई है। तयापि विश्वविद्यालय विश्वविवालय प्रशासन को श्रोर ग्रधिक व्यावसायिक तथा उत्तरदायी बनाने के विचार से इसका पुरर्गठन करने की ग्रावश्यकता है। इसके लिए तरीकों का पता लगाया जाना है । स्कूली पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति के स्तर को एक सांविधिक राष्ट्रीय श्रायोग के स्तर तक ऊंचा उठाने के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि मंतालय इस संबंध में ग्रागे की कार्रवाई ग्रारंभ करेगा ।

## बैठक ने निम्नलिखित निणंय लिए :-

1. के० शि० स० बो० ने विभिन्न राज्यों की कांखाई योजना तैयार करने में हुई प्रगति की नोट किया घोर संकल्प किया कि सभी राज्य सरकारों श्रोर संध पासित क्षेत्र प्रशासन अ्रधिकतस 31 दिसम्बर, 1993 तक ब्मापक कार्रवाई योजना तंयार कर लें। छस की रूपरेखा पर ग्रोर उनके परिस्थितिजन्य ग्रनुदेशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी चरण ओर पहलू खामिल किए जाने चाहिए। राज्य को कारंवाई योजना तैयार करने की प्रशिया पूर्णत: सहभाव्यात्मक होनी चाहिए। कार्रवाई योजना में पयर्याप्त पिक्षा पास्त्रोय, शैक्षिक स्रोर प्रबंधंचीय निवेश होने चाहिए।
2. के० गि० स० बो० ने संकल किया कि संविधान के 73 वें ओर 74 वें संशोधन के ग्रनुसरण में सघं राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा विक्षा के समविकेन्द्रीकरण प्रबंघ संरचना शुहु करने के लिए तत्काल कारंवाई की जानी चाहिए तथा कदन उठाए जाने घाहिए तकि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय लै्य्यों की घ्राप्ति को लेकर बनाया जा सके। विकेन्द्रीकरण शिक्षा प्रबंध पर के० शि० स० बो० की रिपोटं का समन किया गया ग्रैर इसकी सभी राज्यों तथा संध शासित क्षेतों दाररा, उनकी विशेष स्थितियों तथा संव्धानिक संशोधनों को भार्तना को हगन्न में रखते हुए उचित हूप से झ्रणनाने के लिए सिफारिश की गई ।
3. के० शि० स० बोई ने यशपाल समिति की रिपोटं तथा मानव संसाधन विकाम मंत्रालन दल, जिसने छस रिपोटं पर बिचार-विमश्शं किगर था, को सिकारियों पर विचार किया । के० शि० स० बोर्ड ने निणंय लिया कि सैक्षिक विशेषज्ञों, शिक्षकों तथा भभिभावकों के बीच संबंधित मुद्ढों पर एक व्यापक बाद-विवाद ग्रायोजित किया जाए। के० शि० स०
 करते समय द्य बाद-विनाद का परिणान ह्यनन में रखा जाएया।
4. के० शि०स० बो० ने "विधान परिष्ट में शिक्षबों के अ्रभ्यार्देदन" पर के० शि० स० छे० समिति की रिपोटे पर विचार किया घोर रिपोट्ट को उस सिकारिक्र पः रत्नति वपद्र की की शिधान परिखदों में शिक्षकों का एक भ्रलग निर्वाचन क्षेत्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है । तथापि, पश्चिम बंगाल में उच्चतर शिक्षा के प्रभारी मंनी श्री एस० एस० चकवर्तो की इस सियारिश के प्रति ग्रापर्ति थी।
5. के० शि० स० बो० ने ज्ञातम सर्मिति की रिपोट्टर के० शि० स० बो० समिति की रिपोटं पर बिचार किया भ्रोर महसूस किया कि ऐसे भ्रनेक मुद्दे हैं जित पर ठ्यापक वाद-विवाद की श्रावक्यकता है। तथापि बिश्वविद्यालय प्रशासन को ग्रोर घ्रधिक व्यावसायिक भौर प्रतिक्रियाशील बनाने के लिए तत्काल सुधार करने की भ्रावश्यकता पर सर्वसम्म्मति थी। तथापि, पश्चिन बंगाल के प्रभारी मंत्नी श्री एस० एस० चक्रवर्तों को ज्ञानप समिति के कुछ पहलुप्रों, जैसे समितियों में सिक्षकों, छातों इत्यादि के चुलाव के स्थान पर नामांकन, पर भापतियां थीं।
6. के० शि० स० बो० ने 干कल पाठ्यवुस्तक मूल्यांकन पर "राष्ट्रोय तिषय निर्वाचन समिति" का स्तर सांविधिक राए्ट्रीव आयोग तक बढ़ाने संबंधी चर्चा-दस्तावेज पर भी विचार किया। डसने प्रस्ताव का ससथंन किया ग्रोर इच्छा व्यक्त की कि आयोग का डिजाइन धोर शक्तियां राज्यों की स्वायतता भंरर संवैधानिक शक्रितयों के अनुस्प होनी चाहिए।

भवनी समापन टिप्पणी में श्रध्यक्ष महोदय ने कहा कि निर्यपित बाधएएं मोजूद हैं। यद्यापि शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेबनीय प्रगति हुई है फिर भी झ्रभी बहुत कुछ करना शेष है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए अ्रभिभावकों, शिक्षकों, छानों यादि का सहयोग ग्रावश्यक होगा। ग्रहुक्ष महोदय का प्रमिमत था कि अगले वर्ष किसी समय केब की एक बैटक बगैर किसी सुग्ित कार्यसू ची तथा बगेर लिखित भाषण के अायोजित की जा सकती है जिसमें महत्वरूण्ण मुद्ढों पर चर्वा की जा सकेगी इससे शिक्षा के लिए प्रासंगिक सापान्व घ्यवतरजामों पर विचारों का स्वतंत्र प्रादान-प्रदान सुकर होगा।

भध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को उनके सह्योग श्रौर उनके दारा दिए गण विभिन्न मुझावों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने रदस्यों से कहा कि ने यु्र सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि रण्य शिस्षा मंतो दिसम्बर, 1993 में नई दिलोो में अर्योजित होने वाले सभों किए सिक्षा शिखिर सम्मेलन की बउउकों में भाल से सलें।

दिनांक 15 अक्तूबर, 1993 को नई हिल्ली में आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलार्हकार बोर्ड की बैंठक में भाग लेने वालों को सूची

## व्रध्यक्ष

1. श्री श्रर्जुन सिह

मानव संसाधन विकास मंढी
भारत सरकार के प्रतिनिधि
2. श्री पी० अ्रार० कुमारमंगलम, विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी राज्य मंती
3. डा० (श्रीमती) चिता नायक,

सदस्य (शिक्षा),
योजना श्रायोग ।
राज्य सरकारों तथा संघ कासित प्रशासनों कें प्र विनिधि
4. डा० पी० वी० रंगाराव,

स्कूल शिक्षा मंनी,
ग्रानध्र प्रदेश ।
5. श्री एम० के० बेग, तकनीकी पिक्षा मंनी, श्रान्ध प्रदेश ।
6. डा० रामचन्द्र पुर्वे, मंनी (प्राइमरी तथा माध्यामिक शिक्षा), बिहार।
7. श्री वी० पी० उसगांवकर,

शिक्षा मंबी, गोवा ।
8. श्री फूलचन्द मुलाना, शिक्षा मंती, हरियाणा।
9. प्रो० छत्तरपार्लसिह, तकनीकी शिक्षा मंन्नो, हरियाणा।
10. श्री तेजेन्द्रपाल मान, श्रोद्योगिक प्रशिक्षण तथा ब्यावसायिक किक्षा राज्य मंत्रो, हरियाणा।
11. श्री पी० पी० शीवास्तव, राज्यपाल के सलाह्तार, हिमाचल प्रदेश।
12. श्री एस० एम० याह्, या, उच्चतर शिक्षा मं वो, कर्नाटक।
13. श्रो प्रभाकर राने, प्रोढ़ पिक्षा मंत्री, करणिए।
14. श्रोमती सी० केशवमूरि

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा मंवी, कर्नाटक।
15. शी ई० टी० मोह्रम्मद घशीर, शिक्षा मंबी, केरल।
16. श्री एम० नटराजन, राज्यपाल के सलाह्वार, मध्य प्रदेश।
17. श्री प्रभाकर धारकर, उच्चतर तथा तकनीकी पिक्षा मंती, महाराष्ट्र।
18. श्री सलीम जफरिया, स्कूल पिक्षा राज्य मंनी, महाराष्ट्र।
19. श्री थी० देवेन्द्र, शिक्षा मंन्नी, मणिपुर।
20. उा०हेनरी लामिन, शिक्षा मंत्नी, मेघालय।
21. श्री एल० इमकोंग, माध्यमिक शिक्षा मंबी, नागालैण्ड।
22. श्री सी० पी० मांझी, शिक्षा मंनी, उड़ीसा ।
23. श्री प्रफुल्ल चन्द्र गधाई, शिक्षा मंब्री, उड़ीसा।
24. श्री एल० एस० रंधावा, शिक्षा मंनी, पंजाब।
25. श्री वी० बी० एल० माथुर, राज्यकाल के सलाह्कार, राजस्थान।
26. श्री सुनील सरकार,

शिक्षा मंती,
त्रिपुरा।
27. श्री मार० डी० सोनकर,

राज्यपाल,
अ्तर प्रवेग।
28. शी श्रनीसुर रहपान

29. श्री तान रमि,

शिक्षत मंत्री, पर्विय बंगल।
30. श्री एस० एस० चक्रवर्ती, शिक्षा मंत्री (उच्चतर शिक्षा), पशिचम बंगाल।
31. श्री श्रचिन्त राय, शिक्षा मंती (प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा), पश्चिम बंगाल।
32. श्रीमती ग्रंजुकर, मंब्नी (जन शिक्षा), पश्चिम बंगाल।
33. श्री के० कन्डास्वामी,

परामर्शक (शिक्षा),
ग्रण्डमान तथा निकोबार द्वीप सम्ह ।
34. श्री सुरेन्द्रनाथ, प्रशासक, चंडीगढ़।
35. श्री के० एस० जैदवान, प्रशासक, दपन तथा दीव/दादर/नगर हबेली, ।
36. श्री ए० गांधीराज,

शिक्षा मंबों, पांडिचेरी।

## चयनित सदस्य :

37. श्री शंकर दयाल सिंह, संसद सदस्य , राज्य सभा।
38. श्रीमती मैरागाथम चन्द्रशेखर, संसद सदस्य, लोक सभा।
39. प्रौ० (श्रोगतो) सावित्री लक्ष्मणन, संसद सदस्य, लोक सभा।
40. डा० सुध्रीर राय संसद मदस्य, लोक सभा।
41. प्रो० चनिक्रि सैयद खलीफातुल्ल। प्रध्रक्ष, सी० सी० ए़म०, चद्राम।

## पदेन सदस्य :

42. प्रे० जी० गात रे्ड्डी,

43. 届मी क्रापरजीन कौर, Wवाक्ष, केन्ड़ात गाएक क्ल्याण बोरे।
44. श्रो पी० टाकुर, ग्रध्यक्ष, केन्द्रीय गाध्यमिक शिक्षा दोरें।

रवक्वभिन्त वर्गो के नामांकित सवस्य
45. डा० ज्योगिभर्ध देखा: गार्नो विद्यापीट, गुजरात ।
46. श्रा ए० ज्ञानम। कुलपति, पांडिचे रो विश्र्वविद्यालय, पांडिचेरी।
47. डा० संय्यद हसन निदेशक इन्सनन स्कूल/कालेज
कॉशनगंज पूरणया (विहार) ।
48. पो० इजहार हुसैन, प्रोफेसर श्रलोगक मुस्लिप विश्नविद्यालय, ग्रलीगढ़।
49. शाँ० डी० पी० पटनायक, बोगादी रोड, मैसूर ।
50. श्री बी० सी० झावेेरी,

बम्बई।
51. डा० बजेन्द्र काबरा,

निदेशक, भारतीय ग्रामीण कार्य संस्थान ग्रौरंगाबाद, सहाराष्न्र।
52 . प्रो० म्एला गिरी, निदेशक, उच्च ग्रध्ययन संस्थान, शिमला।
53. प्रो० (ओमती) अ््न वृर्ण शुकला, बनारस हिन्दू विश्वविच्चालय, वारणनसी।
54. डा० के० एल० चोपड़ा,

निदेशक , भारतीय प्रौच्चोगिकी संख्यान, खडगपुर (चभ्चिन बंगाल) ।
55. डा० (श्रीमती) सुमन सहाय ग्रध्यक्ष, टी॰ सी० एस०, तिलहर, उत्तर प्रदेश।
56. प्रो० जी० एस० रंध्रावा,

कुलपति, जो० एन० ही० यू०, अ्रमृतसर ।

## सदस्य सचिव :

57. श्रो एस० बी० fिरो,

शिक्षा सचिव
स्थाई चग्रमंजित
58. श्रीनीत लता सिद्य

संत्रिन, चहिला नला बल कल्याग त्रिभाग।
59. डा० एस० के० महापात्र

सचिव, संस्क़ति विभाग
60. डा० पी० गामाराप

सचिव, विजान तथा प्रौद्योगिकी त्रिभाग
61. श्री श्रार०सी० त्निपाठी

सलाहकार (शिक्षा) योजना अ्रायोग
62. श्री वाई० एन० चत, वेदो

श्रपर सचिव
63. श्री बीरष्पा मोईली

मुख्य मंत्री, कर्नटटक
64. श्री डो० स्वामीनाथन

सदस्य (उच्च शिक्षा) योजना श्रायोग
65. प्रो० एस०के० खन्ना

ग्रध्यक्ष, अ्यखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

## श्रन्य भाग लेने वाले मानव संसाधुन

## धिकास मंब्री

66. डा० के०जे॰एस० चतरथ

संयुक्त सचिव (भाषा)
67. श्री डी० एस० मुख्बोपाध्याय

संयुक्त सचित (विश्वविद्यालय तथा उचच शिक्षा)
68. डा० श्रार वी० वैद्यनाथ ग्रय्यर

संयुक्त सचिव (प्रशंसन)
69. डा० जे० एस० राजपूत

संगुक्त शिक्षा सलाहकार (प्राथ्रमिक शिक्षा)
70. प्रो० एस०डी० अ्रावले

संयुक्ल शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)
71. श्री देव प्रसाद भट्टाचार्य

उप शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)
72. श्री विजय भारत

उप शिक्षा सलाहकार (लकनीकी)
73. श्री एन० तिरकी

उप-निक्षा सलाहकरा (यू० टी०)
74. श्री ए० ब्ननर्जी

उप सचिक (स्कल)
75. श्रीमति साधना राउत

उप सचिव (ई०टी०)
76. श्री उदय कुमार वर्मा निदेशक (उच्च शिक्षा)
77. श्री नवेद मसूद

निदेशक (ई० टी०)
78. श्री श्राई० वी० सुब्बाराव निदेशक (प्रा० शि०)
79. श्री यू० के० सिन्हा निपेशक्ष
80. श्रो एत्र० ओ० तिग्रारं:

निदेशक (प्रो० शि०)
81. श्री ए० के० बसु

निदेशक (प्रौ० शि०)
82. श्रोमति वी० लक्ष्मी रेड्डी

निदेशक (ग्रायोजना)
श्रन्य केन्द्रोय मंत्रालयों/विभःगों के प्रतिनिधि
83. श्री इन्द्रजीत चौधरी

ग्रतिरिक्त सचिव, स्वास्थय मंत्नालय
संत्सस्थ एवं परिवार कल्याण मंत्नालय
84. श्री झ्रनरजीत सिह उप सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्नालय
85. श्री श्रालोक प्रेती

निदेशक
स्वास्थ्र एनं परिवार कल्याण मंत्नालय
86. श्री जी० एँस० सेटी

प्रशिक्षण निदेशक
श्रम मंत्रालय
87. श्री ग्रार०के० नायक

प्रतिरिक्त सचिव
कत्त्याण मंत्रालय
राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के प्रतिनिनि
88. डा० जे० एस० सर्मा

सचिव
ग्रांध्र प्रदेश
89. श्री के० श्रम्बरीश

उप सचिच
ग्रांध प्रदेण
90. श्री एच०के० सिन्हा

ग्रतिरिक्न सचित्न, विन्नाग
91. श्रीमति ซृष्ण सिस

स्थायी ग्रायुक्त
बिहार सरकार
नई दिल्ली
92. श्रीमति अ्याशा शर्मा

सचिव
हरियाणा
93. श्री एम० पी० नितल

संगुन्न निद्वेशक, ब्यावसायिक शिक्ना एवं स्रौद्योगिक प्रशिक्षण, हरियाणा।
94. श्री पी० एस० नेगी

वितीय श्रायुक्त-सचिव हिमाचल प्रदेश
95. श्री श्रजजित कुमार ग्रायुक्त एवं सचिव जम्मू व कश्मीर
96. श्री सुधाकर राव जन शिक्षा श्रायु₹त कर्नाटक
97. श्री सुधा पिल्लई सचिव (उच्च शिक्षा) केरल
98. श्री के० के० विजयकुमार सचिक (सामनन्य शिक्षा) केरल
99. श्री के० एम० ग्राचायं ग्रायुक्त जन शिक्षा मध्य प्रदेश
100. डा० ग्रो०एन० माथुर

ग्रविरिक्त निदेशक (उचच शिक्षा)
मध्य प्रदेश
101. श्रीमति के० बंसल सचिव, स्कूल शिक्षा महाराष्ट,
102. श्री एन० एल० लखनपाल सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा महाराष्ट्र
103. श्री श्रार०जी० पाटिल

शिक्षा निदेशक
महाराष्ट्र
104. श्री रंजन चटर्जी ग्रायुक्त एवं सरिच ( शिक्षा) मेघालय
105. ग० एल० वी० रेड्डी ग्रतिरिक्त सचिब नागालैं
106. श्रीमति भ्रनिता अर्नन्द्रोली

भ्रतिरिक्त सचिक उड़ीसा
107. श्री एस०एम० पटनायक

मुख्म सचिव (शिक्षा) ज़ीका
108. श्री गी० पन० पाधी

पायुक्त एवं सचिव
स्कूल एवं नन चिका
उड़ीसा
109. श्री विक्रमजीत ससत सचिब
स्कूल शिक्षा, पंजाब
110. श्रोमति प्रेम जिन्दल
111. श्री जी० एस० संध्र सचिव, स्कल शिक्षा राजस्थान
112. शी श्रभिमन्यु संस शिश्ना सचिव (प्राथचिक एवं माध्यमिक) राजस्थान
113. श्रीमति जयन्ती

शिक्षा सचिव
तमिलनाड़.
114. श्री ग्रजीर विद्या

श्रायुक्त एवं संचिच, त्रिपुरा
115. श्रो प्रो० के० एल० चकवर्तो

उप-कुलर्पति
निपुरा
116. श्री पी० सो० चमर्म,

मुर्य सझिव (fिक्षा)
उत्तर प्रदेश
117. श्रो एस० एन० झा

संिन, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश
118. श्री बी० पी० खण्डेलवाल

शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश
119. श्रो एल० एन० मिश्रा

श्रतिरिकत निदेशक (तकनीकी शिक्षा)
उत्तर प्रदेश
120. श्री श्रारह के० घमर्म

सचिब, तकनीकी मिक्षा
उत्तर प्रदेश
121. श्री शरदिन्दु

आ्रतिरिक्त राउ्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश
122. धीमति सिंधू थी तुल्लर

घम्यूक्त एवं सचिक (fिका)

123. श्री एँ ग्रारज तलबार्

त्रित्त एवं शिक्षा सचिब संघ शासित प्रदेश, चण्डीगट्
124. श्री प्रोतपाल

समन्वयक, व्यावसायिक शिक्षा एवं
सहायक निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा
संघ शासिक प्रदेश, चण्डीगढ़
125. श्री एम० के० बेजबोरोह सचिव, दिल्ली
126. श्री बी० पी० सेल्वाराज

सचिव, पाण्डिचेरी
नीपा के प्रतिनिधि
127. श्री बलदेव महाजन संयुक्त निदेशक
राष्ट्रोय शैंक्षक अनुसंधान व प्रशिक्षण पर्रेबद के प्रiतीनित्ष
128. प्रो० ए० के० शर्मा संयुक्त निदेशक
129. प्रो० जे० त़स० दासनांनी प्रोफेसर
130. प्रो० के० वी० रात्र प्रोफेसग्
131. प्रो० ग्रज़ंन देव प्रोफेसर
132. प्रो० एस०डी० गेका प्रोफेसर

भारतीय कृषि श्रनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि
133. प्रो० ए० ग्रह्रमद उप महानिदेशक

## केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधि

> 134. श्री एच० ग्रार० शर्मा निदेशक

## केन्द्रीय माव्यमिक शिक्षा बोर्ड की बैठक 15 अक्तूबर, 1993 , संसद सौंध, नई दिल्ली कार्यसूचंi

1. केन्द्रीय माध्यमिक fिंक्षा बोर्ड की 48 वीं बैटक के कार्यवृत्तों की पुष्टि ।
2. राज्य के लिए कार्य योजनएं तंयार करने संबंधी समीक्षा
3. शिंक्षा के fवकेन्द्रित प्रबन्ध पर आयोनजित केन्द्रीय मार्ध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समिमित की fरपोर्ट पर fिचг-fवमर्श ।
4. पढ़ने वाबे बच्चों पर शैक्षिक भार कम करने के लिए तरीके व साधन सुझाने के लिए मानव संस धन विकास मंन्नालय द्वारा गठित, राष्ट्रीय सलाहकार सर्मितिं की रिपोर्ट पर विचार-fवमर्श ।
5. सकूलं की पाट्यपुस्तकों के मूल्यांकन पर २एष्ट्रीय संचालन सर्मिंति के स्तर को सांविधिक श्रिक्तयों वाले राष्ट्रीय अायोग के स्प में उन्नत करने के लिए परिचर्चा दस्तावेज पर विचार-विमर्श करना ।
6. ज्ञानम सरिंति पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की fरपोर्ट पर fवचार-fवमर्श ।
7. विधान परिषदों में किक्षकों के प्रतिनिनधत्व पर केन्द्रीय मार्ध्यमिक शिक्षा बोडं सर्मितित की रिपोर्ट पर विचारविमर्श ।

15 अक्तुबर, 1993 को संसद भचन अनेक्सी, नई दिल्ली में संपन्न केन्द्रीय शिक्षा सहलाकार बोर्ड की 49 वीं बैठक ।
परिचालित किए गए दस्तावेजों की सूची

1. केन्द्रीय fंशक्षा सलाहकार बोर्ड की 48 वीं बैठक की कार्यवाहीं।
2. ज्ञानम सरिमिति पर केन्द्रीय फिंक्षा सलाहकार बोर्ड सर्मितित की रिपोर्ट
3. विधान परिषदों में किक्षक प्रनिनिनित्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सार्मति की रिपोट्ट ।
4. विकेंद्रीद्वेत fिक्षा प्रबंध पर केन्द्रीय fिंक्षा सलाहकार बोर्ड सरिंतित की रिपोट ।
5. सभी के fिए fिक्षा भारतीय दृश्य (अंश्रेजी तथा fिन्दीं) ।
6. बोझ रीहित अध्ययन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूली छात्नों के शंक्षेक बोह्न को कम करने

संबंधी उपाय सुझाने के लिए नियुक्त की गई राष्ट्रीय सलाहकार सर्मित की fरपोट ।
7. स्कूली छातों के जैक्षिक बोझ को कम करने संबंधी उपाय सुझाने के लिए स्थापित की गई रiष्ट्रीय सलाहकार समिमित की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वत्त करने की संभावन, म्रों की जांच-पड़ताल करने के लिए दल की रिषोर्ट ।
8. स्कूली पाठ्यप्स्तक मूब्यांकन की राष्ट्रोय संचालन :समिति का स्तः बढ़ा कर कानूनी श्शक्तयों से युक्त एक राष्ट्रीय अयोग गठन हेतु परिचर्चापत्न का सारांश ।
9. खेल तथा शररींरिक शिक्षा पर केन्द्दीरय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सीमिंति की fरपोर्ट ।

केन्त्रोय शिक्षा सलाहकार बोर्ड हारा दिनांक 15 अष्तूबर 1993, को नई दिएली में आयोजित अपनी 49 वीं बेठक में पारित किया गया डा० डो० एस० कोठारो की मृं्यु संबंधी संकल्प।

केन्द्रीय fिक्षा सलाहकार बोर्ड ने प्रो० डी० एस० कोठारी की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया। प्रो० डी० एस० कोठारी इस बोर्ड के प्रfतिष्ठित सदस्य, प्रख्यात fिक्षा शास्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने-माने वैज्ञानिक थे। प्रो० ही० एस० कोठारी ने विवभिन्न क्षेत्नों में अपवी उल्लेखनीय सेवाग्रों के जरिए भारतीय शिक्षए के क्षेत्न में उतकृष्ट योगदान किया जिसमें विशेष रूप से भारतीय ग्रंतरिक्ष अनुसंधान आयोग के अध्यक्ष,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा fिक्षा आयोग के अध्रक्ष के रूप में इनका योगदान अविस्मर्णीय है । इन्होंने भारतीय शिक्षा के संदूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा की। वे स्वयं वैज्ञानिक दृषिटकोण तथा भारतीय संसकृति की शाश्वत्व विविधताग्रों के समन्वय के अद्वितीय उदाह्रण थे। प्रोल कोठारी द्वारा भारतीय शिक्षा के क्षेत्न में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए बोर्ड प्रो s कोटारी के प्रति विशेष अदर प्रकट करता है ।

## केन्द्रीय शिक्ष! सलाहकार बोर्ड को 49 वों बैठक, संसद सौंध, नई दिल्ली

## केन्द्रीय शिक्षा सचिa भ्रौर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदल्य सरचिव श्री एस० बो० गिरि द्वारा स्वागत भाषण

केन्द्रीय fिंक्षा सलाहकार बोर्ड की 4.9 वीं बैठक में अप सर्भी लोगों का स्वागत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, fिसे में अपना सौभाग्य समझता हुं। विछली बार हम अगस्त, 1992 में मिले थे । उस समय संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीfित, 1986 के अनुसरण में तैयार किए गए कार्रवाई योजना के क्राहूप पर विचार किया गया तथा उसे अनुमोदित किया गया ।
2. जैसा fिक अप सभी लोग जानते हैं, कार्रवाई योजना में प्रमुख अभिनव राज्य कार्रवाई योजनाग्रों की अवधारणा थी । हमारे महाट्द्वीपीय राष्ट्र की समृद्ध विरविधता के कारण पूरे देश में एक ही प्रकार के सानदंडों अ्रौर कार्यं ममों को लगगू करना उनिच नहीं होगए। पर्रिस्थिति-विषयक अनिव।र्यताश्रों पर ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कार्रवाईयोजना, राज्य कार्रंवाई योजनंग्रों को तैगार करने के कार्य को सुकर बनाने के लिए दिश-fनदेश है ।
3. राज्य कार्रवाई योजनाइ्रों की तैयारीं में तजजी लाने के लिए हमने क्षेत्रीय कार्यशालएएं अयोोजित की हैं जिनमें श्रीक्रिक प्रशासकों, योजना-निर्माताग्रों, किश्षाविदों, संसाधन संगठनों तथा अरी हाल में शिक्षा के क्षेत्र में हीचि दश्शाने बाते़े बहुप्षीय एजेंसियों के प्रर्तर्निधियों को अामंनित कित्रा गया था । अब तक fर्वरिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की पांचं कार्पशालाएं अयोजित की जा चुकी हैं जिनमें से सबसे ग्रंतिम कार्यशाला शिलांग में पिछछले महीने में अयोजित की गई थी। ये चर्चाएं बहुत ही उपयोगी रहीं तथा इनमें राज्य कार्रवाईयोजनाग्रों की तैयारी के संबंध में अनेक उपयोगी सुझ्झाव प्रकाश में अए । हमने एक नोट (राज्य कार्रवाई योजनाम्रों की तैयारी के संबंध में नोट) परिचालित किया है जिसमें इन कार्यशालाग्र्रों में उत्पन्न कुळु प्रमुख मुद्दों का उल्लेख है । कुछ राज्यों ने तो अपनी-अपनी राज्य कारंवाई योजनाएं तैयार कर ली है जर्बक कुछ राज्यों में यह सिलसिला अभी जारी है । इस बात पर भी बल दिया गया कि राज्य कार्रवाई योजनाग्रों को तैयार करने के कार्य में भागीदारी वाले तरीके को अपनाना आवश्यक है । fिक्षा से जुड़े सर्भी लोगों-fिक्षकों, श्शैक्षिक प्रशासकों, नीतित निर्मातग्र्रों, संसाधन-संस्थानों आदिं को राज्य कार्रवाई योजन। को तैयार करने के कार्य के साथ सम्बद्ध किया जाना चनहिए । इससे किक्षण अ्रौर प्रांशक्षण संबंधी आवश्यक साधनों का राज्य कारंखाई मोजनाक्यों में निनहत होना सुनिशिचित होगा। दूसरी लात जिस पर क्षेल्रीय कार्यशालाश्रों

में बल दिया गया, वह यह है कि राज्य कारंवाई योजन।ग्रों को अविलंब तैयार किया जाए तथा योजनाग्रों का कार्यान्वयन शीघ्र शुखः किया जाए तरकि योजनं की मध्यार्वाध्र पुनरीक्षा के समय नर्ड् स्कीमों को ध्यान में रखा जा सके । अब राज्यों के सीचिव इस बात से सहमत हो गए हैं दिं उनकी कार्रवाई़ योजनएएं दिसम्बर, 1993 के समाप्त होने से पूर्व तैयार हो जएएंगी। सकीमों को शीघ कार्यान्वित करने से योजनाव्वधि के पश्चात् योजनेत्तर आवंटन के अंतर्गंत आवश्यक वित्तीय आवंटन प्राप्त करने में मदद भी मिलेलेग ।
4. राज्य कार्यवाई योजनाग्रों के अल।वा हमारे पास केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समितियों की कुछ रिपेर्टे हैं जिन पर विचार किया जाना है । इनमें निम्न्नलिखित शार्मल हैं :- पिंक्षा के विकेंद्रीकृत घ्रबंधन अ्रौर ज्ञानम समितित की रिपोर्ट से सम्ब्बन्धित केन्द्रींय ईिक्षा सलनहकार बोर्ड समिमियों की रिपोटें, स्कूली बच्चों के शैक्षक्षक बोझ को कम करने के लिए उपाय सुझ्ञाने हेतु गfठत राष्ट्रीय सल।हकार समिति की सिपोर्ट तथा सकूली पाठ्म्यवुस्तकों के मूल्यांकन संव्वन्धी राष्ट्रीय संचालन समिति के स्तर को सांविधिक अधिकार प्राप्त राष्ट्रि,य आयोग के रत्तर तक उठाने से संबंधित चर्चा-कागजात ।
5. विधान परिषदों में शिक्षकों के ंप्रतिनिधिर्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिमित की रिपोर्ट भी आपके समक्ष प्रस्तुत है । इस समिमित का गठन, प्रतथमिक शिशक्षकों से प्राप्त हुई मांगों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षकों को चुनावक्षेत्रों में वोट देने के अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था ।
6. इस समय देश के अधिकांश भागों में जिस अभिनव दृष्टिकोण की अजिमाइश की जा रही है, वह जिला प्राथमिक fिंक्षा कार्यंक्रम है। सभी के लिए शिक्षा नामक अनेक विशिष्ट परियोजनाग्रों को कार्यांव्वित करने में प्राप्त किए गए अनुभव पर तैयार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यंकम एक व्यापक संक्रपना है जिसमें स्थानीय क्षेत्र आयोजना पर अधिक बल दिया गया है। यह दृष्टिकोण शिक्षा के विकेन्द्रीकृत पबन्ध की संकत्पना के अनुरूप है, जिसमें शैक्षिक प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता को सुुनिश्नि्चित किया गया है ।
7. समग्र साक्षरता अभियान, प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रमुख़ नीति है । अभिभयानों में यह सिद्ध हो गया है कि समण्र साक्षरता एक स्वप्न नहीं है बलिक प्रा'त

किया जाने वाला लक्ष्य है । इन अभियानों से समूचे देश़ में, विशेष रूप से महिलाग्रों में, साक्षरता के प्रनि ज़साह पैदा हुआ है ।
8. वर्ष 2000 तक प्रारंभिक ईिक्षा को जन-जन तक पहुंचाए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की वचनबद्धता को ध्यान में रख़ते हुए गैर म्रौपचारिक शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता । में सभीसदस्थों कें तथा शिक्षा राज्य मंधियों से, अपनी-अपरी आयोजना श्रोर गांव स्तर पर इनके f.भयान्वथन में गांव के समुदाय को शामिल करने की आवश्यकता घ्रैर राज्य स्तर तथा इससे नीचे के स्तर पर एक सुनियोजित संगठनात्मक ग्रौर प्रबन्ध-संरचनत को अपनाए जाने की अनिवर्यंता पर बल देने का अनुरोध करंगा ताकि मानदेय को समय पर मूक्त करने, अध्यापन-अध्ययन सामर्री समय पर

मुहैया करने, गैर ग्रौपचारिक शिक्षा कांिकों के प्रीिक्षण,
 दिया जा सके ।
9. राज्य किक्षा सीचवों तथा निदेशकों ने विछले सप्ताह हुई़ बैठक में कार्यसूची की इन सरी मदों पर गहन रूप से विचार कर fिया है । मुझे यकीन है कि शज्य सर्चिंों ने अपने-अपने विचार-विमर्शों के सम्बन्ध में अपने-अपने मंबियों को संक्षेप्त fववरण प्रस्तुत कर दिया होगा। इससे अंज की चर्चा सरल हो जाएगी।
10. मुझे यकीन है कि अप इन मुद्दों पर गहश़ईई से बिचारविमर्श करेंगे। मुझे अपपके महत्वपूर्ण सुझ़ावों की प्रतीक्षा है। इस बैठक में अप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं ग्रौर निमन्त्तण स्वीकार करने का धन्यबंद करता हूं ।

## श्रनुबंध——VI

## केन्द्रीय शिक्षा सन्लाहकार बोर्ड की 49 तों बैटक के अनसर पर मानव संप्राध्य विकास मंती, श्री अर्जुन $\ddagger$ सह का उद्घाटन भाषण

(15-10-1993: 10.00 बजे पूर्वाह्न : संसद सौंध)

केन्द्रीय fिक्ष: सलाहकार बोर्ड के माननीय सदस्यगण एवं अन्य सहभागगयों,

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की 49वीं बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हादिंक प्रसन्नत। हो रही है । केब अपने अस्तित्व में आने के बाद से हीं नींfत fनर्धारण एवं कार्यन्वयन में मुछ्य भूसमका निभाता रहा है श्रौर राष्ट्रोय शिक्षा नीfत, 1986 के बदद तो इसकी भूमिका शौर भी अधिक बढ़ गई है ।

14 वर्ष की अयु के सभी बच्चों के लिए निंश़ुक एवं अनिवार्य निंक्षा एक संवैधारानक जिम्मेदारी है। आयोंजना के प्रारम्भ से ही भारत प्रारfंभ्भक fिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में प्रयास कर रहा है। साक्षरता, संस्थानों के विस्तार सहृभागाता ग्रौर शैक्षिक अवसरों की समानता के कार्य में जो कछ भी उपलबिध मिली है, वह अभूतपूर्व है, परन्तु अभी भी हमारा लक्ष्य दूर है ग्रोर हपारी पहचान विश्व में एक ऐसे देश के रूप में है जहां सबमें अधिक निरक्षर ग्रौर स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की आबादी है । हमें इस स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय इच्छाश्शक्ति तैयार करने की जरूरत है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके किं सकूल जाने योग्य प्रत्येक बच्चा ःकूल जाएं ।

वर्ष 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षए नीति में इस सदी के बीतते-बौतते प्रारंभि्द शिक्षा को संर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्रापत कर लेने की परिकल्पना की गई है । बुनियादी शिक्षा पद्धति में अव लाभवंचित वर्गों को तथा ऐसे पिछड़े क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए जहां fिक्षा का प्रसार कम है अंर इस दृषष्टकोण सें हमारे सामने कार्य काठन है । आगामी सात वर्षों में हमें लगभग उतनी ही दूरी तग करनी है जितरी दूरीं स्वतन्नता के बादं चालीस वर्षों में हमसे तय की है। परन्तु हमें आरेे के कार्य को दे बकर भयभीत नहीं होना चर्वाहए व्योंकि अनेक ऐसे स्वागतयोग्य पहलू हैं जो हमारे कार्य की उपर्लवध में सहायक हैं, परन्तु इसके लिए हमारे पास राष्ट्रीय ₹च्छा श्रक्त होनी चाहिए क्रीर हमें सीी के लिए fिक्षा के लक्ष्य की चुनौती को उसी संकल्प सें स्वीकार करना चाहिए जो संकल्प हमने स्वतन्व्वता के अन्द्दोलन में दिखाया था। स्वागतयोगय पहलू में भ्रमुख पहलू राष्ट्रीय fिक्षा नीfत, 1986 (एन० पी ई.) अंर इसकी कार्यवाई योजना है। भारतीय शीक्षक पद्धतित की गहन समीक्षा पर आध्रारित तथा जनमत की, इरक्रिया के माध्यन से विकरिस हो्तेने के कारण राष्ट्रीय ींशक्षा नीfत सभी के
fिए fिक्षा के लक्ष्य की प्र斤fत्त के लिए दिशा-fनर्देश प्रदान करने के लिए एक विस्तृत कार्य ढांचा प्रदान करती है। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 1986 की नीती श्रौर इसकी कार्रवाई वोजना उसी जनमत की प्री₹्रया के माध्यम से संशोधित की गई थी। यह कहना चाहूंगा कि बुनियादी शिक्षा के fिए राष्ट्रोय शिक्ष斤 नीति, 1986 के कार्यंढांचे को ही मार्च, 1990 में सभीके लिए शिक्षा पर आयोजित जोf्तियेन सम्मेलन में अपनाया गया था। जोम्तियेन सम्मेलन की घोषणा का मुब्य बिन्दु यहु था कि सर्भी के लिए बुनियादी ज्ञान की अवश्यकताम्यों को 2000 ईै स० तक विर्भन्न साधनों द्वारा पूरा किया जाना चाfहए। यह जानते हुए fक हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीfत ग्रौर कार्यवाई योजना में उनक्कृष्ट कार्य ढांचा है, हमें तत्परता ध्रौर संकल्प के बोध के साथ उन्हें कार्थान्वित करना चे दिए । जब अपवे अगस्त, 1992 में कार्यंवाई योजना को अनुमोदित कर दिवा था तो राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कार्रवाई योजना श्रौर अपनी स्थिकतयों के साथ तालमेल रखते हुए अपने अपने राज्य की कार्रवाई योजनाम्रों को तैयार करने के लिए कहा गया था। अनेक राज्यों ने कारंवाई योजनएएं तैयार की हैं। मैं अन्य राज्यों से भी क!रववाई योजनात्भों को शीघ्रता से तैयार करने का अनुरोध करता हूं। कारंवाई योजना का केवल fवषय-वस्त्तु ही महत्व्वूर्ण नहीं है, बल्कि वह सहभागितापूर्ण प्रां्रया भी महत्वपर्ण है जिसके माध्यम से यह तैयाइ की जानी है। मैं आपसे सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अपनीं कार्रवाई योजनाश्रों तथा राज्य योजना की समीक्षा करने का भी अनुरोध करता हूं।

दूसरा जो स्वागतयोग्य पहलू है वह है संपूर्ण साक्षरता अभियान का उद्भव जिससे प्रौढ़ साक्षरता के परिदृश्य में नटटकीय पर्परवर्तन आया है। र्यद हम इन अभयानों की गर्गत को बनाए रख़्रते हैं तथा अंत्यधिक fनरक्षरता वाले लक्षत जिलों में इन अभभयानों को फैलाते हैं तो इस शतब्दी के अंत तक 15-35अयुवर्ग में सभी प्रौढ़ व्यद्तक्तयों को साक्षर बनाना एक विशिष्ट संभावना होगी।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में भीं स्वागत योगय प्रवृत्तियां देखने को मिल रहीं हैं। 1980 सें नामांकन की याषिक वृद्धि दर में मजबती सें वृद्धि हो रही है। तव से स्कूल न जाने वाते बच्चों की संख्या आधीं हो गई है। सफल सूंपूर्ण साक्षर्ता अभियानों तथा महिलात्रों को सामर्य्यत्रान बनाने काले कार्यं कोों से जिलों में प्रारंfभक fशक्षा के लिए मांग उत्पप्न हुई । अवपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना और जिला fशक्षा अंतर प्रकिक्षण संस्थान उन्नति कर रहे हैं तथा शिक्षा की गुवणत्ता पर इनके प्रभाव को धीरे-धीरे पहजाना

जाना चादिए। । पौढ़ माक्षग्ना के क्षेत्न में सम्यूर्णा साक्षरता अभियान जो कार्य करने का प्रयग्य कर रहे है वहीं कार्य अव जिला
 सर्वमलर्भीकरण के मामले में कग्ना होगा।

प्रारंभिक fिक्ष厂 के गर्नस्मुलर्भाकरण की दिगा में बढ़ने के ऋम में हमें अने अप को बदल रही वास्तावकत। ग्रों के अनुकुल बदलने की अवश्वकता है। अब हम ख़ूलों की व्यवस्था जरके fशक्षा प्रदान करने मात्र पर हों निर्भर नहीं २ह सकते। हमें स्थानीय सीर्मतियों को साक्रय बनाने, क्कूली घंटों तथा स्कूल कैलेग्डर के प्रतित स्लूली प्रशाली को अंर अधिक रचनान्मक तथा जिम्मेदार बनाने, स्कूली पाठ्यचर्या को अ्रौर अधिक प्रासंगक बनाने तथा इसके fिष्पादन को ग्रोर अध्धक अाकर्षक बनाने की आवश्यकता है ताक स्कूल स्कूली अयु के सभी बच्चों को अाकीषित कर सकें
 श्रौपचारक fिक्षा fवकमित करने तथा लगुू करने की भी आवश्यकता है।

अन्तनम fनबकर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि शैक्षक ढांचा श्रौर प्रक्भयाए का प्रबंधन ही एक ऐसा पह्लू है जो "सभी के लिए fिक्षा" के लक्ष्यों को प्राप्त करने की और हमें अग्रसर करेगा। प्रबंधन अयाम का अर्थ है कि fशक्षा प्रणाली के प्रत्येक श्रंग में लागत प्रभावशीलता तथा जवाबदेहीं व्याप्त होनी चifहण. हमें ीिक्षा

 चाहिए। विकेन्द्रीकरण शिक्षा के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। 19 चनायती राज तथा शहरीं निकायों मे संबंधित 73 वां तथ 74 वां संवैध्रानक संशोधन fिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय सर्मीतयों को ज्यादा भूर्मिका निभाने की संभावना का प्रावधान करते हैं। विक्षा के विकेन्द्रीटेत प्रबंधन पर गठित केन्द्रीय fशक्षा सलाहकार बोर्ड सर्मित द्वारा गशक्षा के विकेन्द्रीक्त प्रबंधन के लिए विस्तृत मानद णड तैयार किए गए हैं । स्संमति की सिफारारशें सेपता चजता है कि संवधान संशोधन के अनुसरण में जिला, तालुक/ मंडल ग्रौर ग्राम स्तरों पर किस तरह शेक्षक ढांचे स्थापित किए जाने चराहए। संविधान की वास्ताविक भावना के अन्तर्गत भीक्षेक प्रशासन के उfंचित विकेन्द्रीकरण के माध्यम सें ही। हम प्रारंभभक fशक्षा को सर्वस्लभ बना सकने हैं। यह एक ऐसा_ अन्तर है जिसमे हमें नूकना नहीं चाधिए।
fवज़ववववद्यालयों का प्रशासन एक दूसरा प्रमुख्षक्षेत्र है fिसमें अद्यन्त धंच्रान दिए जाने की आवश्यकतः है। हमें वकर्चाव्यालग प्रणालीं के प्रबंध सम्बंधी पहलुजों पर विशेष रूप कें ध्यान देने की अवश्यकता है । ज्ञानम सर्मिति की fरपोर्ट पर के जि (स८वो॰ सीर्मित की दरपोर्ट, जो ग्रापरें सामने है, में औस महत्वपूपर्ग fिषय पर चिन्तन ग्रोर कार्वंत्री कर्गंत हो हीए एक अवसर आपका दिया गयः है।
 स्तर को लेकर पीक्षक समुदाय में अन्यन्त्त कित्ता वर्ती रही? है । उस्सालए, छस मंक्वालय ने जीवन पर्यन्त र्वंय-किक्षा तथा क्शलता निर्माण के लिष क्षमता मीहतन ईिक्षा की गुणनत्ता में सुधार करते
 के fिए शे क्षिक वोझ को कम करने हेतु उपाय सुझ्न के के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार सर्मित् का गठन किया। इस सर्मित्मत की fरपोर्ट भी अपपके सामने है तथा निन्तन करने के fलए fिफ, fिशों में आपके fलए काफीं स मर्री उपलब्ध है।

हमारा समाज एक बहु-जातीय समाज है । इस प्रकार के समाजं में शिक्षा द्वारा हमारे लोगों में एकता तथा अखण्डता पर अध्रारारत व्यापक तथा शाश्वत मूल्यों का पोषण किया जाना चाहिए। हमने यह स्रुर्नाएचत करने का सदैव प्रयास किया है fक धर्म-निररेक्ष तथा राष्ट़ीय मूल्यों को स्कूली पाठ्य-पुस्तकों में उर्चत प्रकार से समावेश fक्या जाये । एक संचालन सर्मित राष्ट्रीय अष्पण्डता की दृषष्ट से एक्कूली पाठ्य्य-पुस्तकों का मूल्यांकन कर रही है। यह अनुभव क्या जा रहा है कि इस सर्मित को ग्रौर अधिक प्रभाष्वी बनने के लिए इसके स्तर को राष्ट्रोय आयोग का स्तर प्रदान करने की अंवश्यकता है। इस सन्बन्ध में अपके सीवचारित दृष्टकोण के लिए एक नोट भी प्रस्तुत है।

विधान परिखदों में शिक्षकों के प्रनिर्तनधधत्व का नामला एक ऐसा मुद्यद है जिंने कई बार के००णि०स०बो० की fिछली वैठकों में उठायं गया है। हमारे समक्ष ग्रब के । fश़ ॥स० बोर्ड सीमीत के विचार हैं जो इस विषन की गहराई में जाकर तैयार किए गए हैं।

सम्पूण्ण विशव हमें देख गहा है। सन् 2000 तक हम सरी के लिए शिक्षा के जोम्तयेन स्वव्न को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं; इसका निध्धारण हमारे राष्ट्रींय प्रयास के द्वारा होगा। भारत में उदीयमान प्रवृद्तियों तथा उपलर्धन्ध्यों को जैसे कि सम्पूर्ण साक्षरता अभभयान तथा उभरते हुए जिला प्रार्थामक शिक्षा कार्यंकम को अ्रन्यन्त र्वाच के साथ देखा जा गह्ा है । हाल ही में सभी के लिए fशक्षा प₹ सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाता मंच में भारत की काफीं सराहना की गई है जो fक 15-16 दिसम्बर 1993 को अयोजित की जाने वाली अधिक जनसंख्या वाले 9 देशों की fगबब्-वार्ती की एक प्रस्तावना है।

मुझे fवश्वास है कि अप दिन भर इन सर्भी पहलुओं पर अपने र्मुवच्चारित दृष्टकोण देगें, fिसरे: कि हम fशक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सकेंतथा प्रत्ये क्र भारतीव के लित् शिक्षा उपलत्ध करा सकें। मूझे अंशा है fक अप इस :Tट्ट्रीय प्रयास में अपने मूल्यवान fवचार, समर्थम तथा सह्योग च्रदाम करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबता द्स महत्चपूपं बैठक्र में ग्वागन करता हूं तथा यहां आने


राज्य शिक्षा मंत्नियों और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अन्य सदस्यों के लिखित दक्तन्य

## राज्य/संघशईसित क्षेत्रों के शिक्षा मंतियों, सलाहकारों, इत्यादि के लिखित वक्तत्य

1. डा० पी० बी० ₹ंगाराव, माध्यमिक शिक्षा, पुरातव्व तथा संभह्नालय गंली, ग्रान्ध्र प्रदेश ।
2. श्री पी० राजन, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा सार्वजनिक पुस्तकालग मंली, ग्रान्ध्र प्रदेश ।
3. श्नी एम० के० बेग, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री, ग्रान्ध्र प्रदेश।
4. श्री ग्राए० के० खिमी, जिक्षा विज्ञान तथा प्रौच्योगिकी मंत्री, ग्रमुणाचल प्रदेश ।
5. डा० रामचन्द्र पूर्दे. मंली, (प्रायनिक तथा विडिल शिक्षा), बिहार ।
6. श्री० बिजय कुमार पी० उसगांवकर, शिक्षा मंत्री, जोवा।
7. श्री फूलसिह मुल्लनला, शिक्षा मंत्री, हरिग्राणा।
8. श्रीमती नागम्मा केग़व सूर्नत, प्रावमिक तशा साध्यमिक शिक्षा मंती, कर्नाटक ।
9. श्री एग० नटराजन, राज्यपाल के सलाह्कार, मध्य प्रदेश।
10. श्री प्रभाकर धारकर, उच्च तथा तकनीकी शिक्षा मंत्नी, महाराष्ट्र।
11. श्री सलोम जकारिया, फल शिक्षा मंत्री, गहाराष्ट ।
12. डा० एच० लैमीन, शिक्षा मंती, मेवालय।
13. श्री ग्राई० छंकांग, स्कल शिक्षा, युवा संसाधन तथा धेल मंती, नागालैण्ड ।
14. श्री पी० सी० धत्छेई स्कुल तथा जन शिक्षा मंली, उड़ीसा ।
15. श्री चैतन्य प्रसाद माझी, उच्च शिक्षा मंती, उड़ीसा ।
16. श्री एस० लक्ष्मीर सिह् रंधावा, शिक्षा मंती, पंजाब ।
17. प्रो० के० पोन्नूस्वामी, शिक्षा मंलो, तमिलनाडु ।
18. श्री ग्रनिल सरकार, शिक्षा मंती, त्रिपुरा ।
19. श्री ग्रार० डी० सोनकर, राज्युपाल के सलाहकार, मधय प्रदेश ।
20. श्री सत्य साधन च₹वर्ती, प्रभारी मंती, उच्च शिक्षा, श्री चिन्त्य रे, प्रभारी मंत्री, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा, श्रोमती ग्रंज़कार, राज्य प्रभारी मंत्री । जन शिक्षा विस्तार विभाग, श्रो ग्रनीसुर्रहमान, राज्य मंत्नी, प्राथमिक; माध्यमिक तथा मदरसा शिक्षए, श्री तपन राय, प्रभारी राज्य मंनी, पुस्तकालय सेवाएं तथा वंश गोपाल चौधरी, प्रभारी मंत्रो, तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण, पश्चिम बंगाल।
21. शिक्षा विभाग, उंडमान तथा निकोबारे हीप समूह्।
22. 楊 ए०० गांध्रीराज, शिक्षा मंल्नी, पזंडिचेरी ।

## डा० पो० बी० रंगा राव एम० ए० पी० एच० डो० (राजनीति शास्त्र), एम० ए० (भारत विजान) एल एल बी तथा बी जे माध्यमिक शिक्षा, पुरातत्व तया संवह्रालय मंतो अन्ध्र पदेश सरकार का भाषण

वास्तव में मुईें यह जानकर प्रसन्नता होती है कि श्री ग्रर्जुन सिंह जी के न्तेतृव्व में के० शि० स० बोर्ड ग्रपनी निभिन्न समितियों के माध्यम से सक्षिय रूप से कार्य कर रहा है। ग्राज जिन विभिन्न विषयों पर हम चच्च करेंगे वह शिश्धा को प्रभावी बनाने तथा ग्राज के समाज के ग्रनुरूप बनाने के लिए सभी की सहभागिता से सम्बन्धित है ।

हम ग्रांध प्रदेश में इस विषय पर संक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं । यद्धिि, यह एक पिछ्छड़ा राज्य है फिर भी वर्ष 1981—91 के बीच साक्षरता की दस वर्षीय शिक्षा की दरें राष्टीय श्रौसत से काफी ग्रधिक हैं। इसी प्रकार से, राज्य लड़कियों की शिक्षा के लिए एक सकारात्मक प्रवृत्ति अपना रहा है। मुझें यह् बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के साथ-साथ साक्षरता कार्यक्रम दोनों में राज्य सरकार के प्रयास काफी उत्साहवर्ध्धक हैं तथा ह्म कह सकते हैं कि स्रांध प्रदेश " 2000 ईस्वी तक सभी को शिक्षा" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों के प्रति काफी ग्रधिक योगदान करेगा।

इस संदर्भ में राज्य सरकार एक कार्थ योजना तेयार रकरही है जिसका कार्य प्रगति पर है। हुमें विश्वास है कि इसे ग्रमले तीन महीनों में ग्रन्तिन हूप दे दिगा जाएगा। इस प्रकिका में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कम्जोर वर्गों, महिलात्रों तथा प्रल्प संख्यकों। की विशेष जहरूतों की ग्रोर ग्रतिक ध्यान दिगा जाय। हमारे राज्य में कार्य योजना का तैयार किया जाना एक सहमागी दृष्टिकोण है। हम यह भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इसमें सभी लोगों को ग्रपने विचार प्रगट करने का ग्रवसर प्रदान किया जाय ताकि कार्य योजना काफी प्रभावी बन सकें।
" 2000 ईस्वी तक सभी के लिए शिक्षा" तथा विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण का कार्य तव तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि हम शिक्षा में उपयुक्त तकनीकें तैगार न करें। इस संदर्भ में श्रनौपचारिक शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमें प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र में ग्रांध प्रदेश राज्य काफी ग्रागे है। हमने हाल ही में, विद्यमान 25400 केन्द्रों के लिए पद्धति में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भेजा है । भारत सरकार से में यह ग्रनुरोध कहूंगा कि वे इन प्रस्तावों की शीघ्र ही मंजूर्री प्रदान करें।

ग्रांध प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा को न केवल ग्रौपच्चरिक तथा झ्रनौपचारिक प्रणाली से ही सुनिश्चित किगा गया है वलिक इसे ग्रभी 4 जिलों में शुरू, की गई बुला स्कूल प्रणाली से भी सुनिश्चित किया गया है जिनमें कफफी प्रभावित किया है। मुझे विश्वास हैं कि झ्राध्र प्रदेश का यह्त श्रनुभव सभी राज्यों के लिए

लाभप्रद होगा। मैं ग्रपने सहयोगी शिक्षा मंत्रियों को अमंत्रित करता हूं कि वे बुला सकूल प्रणाली का ग्रध्ययन करने के लिए ग्रपने ग्रधिकारियों को हमारे राज्य में भेजें। चार जिलों से प्राप्त ग्रनुभव से प्रोत्साहित होकर हम इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे घ्रन्य राज्यों में भी विस्तार कर रहे हैं।

एक दूसरा मलत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण जिसमें हम ग्रधिक रूनित ले रहे हैं। प्राइमरी शिक्षकों के अ्रवस्थापन (ग्रोंरेयन्टेश्नन) की योजना को शुरू करने के लिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हैं । तथापि, में ग्र्नुरोध करता हूं कि इस योजना में माध्य्यिक स्तर के शिक्षकों सहित सभी स्कूलों के। शिक्षकों को गामिल करने के ी़िए घोजना में विहतार किया जाए।
 शामिल करके इसको बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थं नहीं होगा। मैं कम से कन ग्रंध्र प्रदेश राज्य में "उप डाई़र" की स्यानना कर्ते को सिफारिश करता दू जहां के सभी जिलों में "डाइट" की स्यापना की जा चुकी है।

विशेषकर प्रारiिमक बाल देत्र-रेब तथा शिक्षा के क्षेत्न में सेवाअ्भों में परिरवर्तन करना ग्रतिवार्य है। हम ग्रांध्र प्रदेश़ में इस क्षेत्न का तेजी से पता लगा रह्ह हैं।

संख्या के साव-पाथ कार्य क्षेत्र के रूप में स्कुत शिक्षा का महृँव काफी व्वापक है तथा इसको सही़ ग्रायोजना तथा अ्यनुश्रवण की जहूरत है। शिक्षा में एक प्रक्षेपित दृष्टिकोण को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। मुझे ग्बुशी है कि ग्रांड्र प्रदेश भी उन चुनिन्दा राज्यों में से है जिन्हें जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम द्वारा शमिल किया गया है। मैं केन्द्रीय मंत्री को ग्राश्वासन देता हूं कि श्रंध्र प्रदेश्श इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वंक कार्यान्वित करेगा।

प्राइमरी शिक्षा पर बल देना निसंदेह हमारे शैक्षिक प्रयासों की महत्वपूर्ण सफलता है अंत: मैं भारत सरकार से अग्रत्रह्त करता हूं कि वह माध्यमिक शिक्षा के लिए भी उपयुक्त योजनाएं सैयार करने में मदद करें। उच्चतर शिक्षा के लिए केवल निवेश की कोटि ही सुनिश्चित करना ग्रनिवार्य नहीं है घल्कि प्राइमरी शिक्ष के उनतुदन के लिए भी उपयुक्त निवेश करने की जहूरत है जिसमें हम काफी ग्रधिक खर्च कर रहे हैं। इस संबंध में दो पहलुग्रों पर ध्यान देने की जहरत है । पहला है पर्यध्त संख्या में श्रच्छी कोटि के माध्रमिक स्कूलों का प्रावधान करना । ग्यांध्र प्रदेश में ग्रावासीय स्कूल प्रणाली नत्रोदय स्कूलों की तरह से ही एक प्रयास है । इस सबके बावजूद भी लागत कफफ प्रहिक है गतीि हम उसी तरह की अ्रच्को शिक्षा प्रदान करने के बारे में सोचते हैं किन्तु माध्यमिक एकूल कम उर्वीले हैं । दूसरा पहतु है जना 2

स्तर से नीचे वालों को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। मुजे प्रयत्रता है कि 5 तथा 6 श्र尹ज्जर, 93 को ग्रमयोजिए शिक्षा सचिवों की बैठक पर इस मामले में चचर्चा की गई! जबf $f$ आंध प्रदेश में हमने यह कार्यकम पहले से ही शुहू कर दिया है अ्रत: में भारत सरकार से ग्राग्रह करता हूं कि वे इस मामले में हमारी़ी मदद करें ताकि हम श्रणने ॠामीण छातों को माध्यमिक स्जर पर ग्रौर ग्र्रिक जिश्षा प्रद्नान कर सकें।

में विकेन्त्रोयक्तुत प्रबंच शिक्षा पर केन्द्रीय शिक्षा सलाइकार वोर्ड की समिति के साथ-पाथ शैक्षिक बोझ कर्न के लिए
 द्वंगा जिन्दोंने यह कठिन कार्य इतनी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है । यह दोनों ही मामले काफी महृत्वपूर्ण हैं तया इस निकाय छारा कोईे ठोस निण्णय लेने से पूर्त्र इसमें काफी विस्ब़त चर्चा की जानी चाहिए। । मुझे प्रबंध के विकेन्द्रोकरण पर केन्द्रीय शिक्षा सलाकृकार बोर्ड की सनिलि के माव भो कांर्य कडने का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा है। वास्तव में ग्रांघ्र प्रदेश में हनने इस विषय पर एक सेलिनार्) किया था जिसमें शिक्षाशिद्धों, सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल किया गया था ग्रौर इस मेभिनार के परिगाम केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोई की समिति को प्रस्तुत कर दिए गए हैं में इसे श्राने सत्यो मंन्नियों को एक बार किर से परिचालित कर रहा हूं क्योंकि इससे शिक्षा की समस्खाग्रों तथा परिप्रेक्षेत्र को ग्रचछछो तरह से समझा जा सकेगा । हम केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति के मूल कारण से सहमत हैं कि सामुदायिक सहभागिता के बिना शिक्षा को पूरा नहीं किया जा सकता तथा पंचायती राज संस्थाग्रों की स्थापना करने के लिए उपयुक्त तंत्र भी तैयार करना पड़ेगा । 73 वां संशोध्रम विध्रेयक जो कि ग्रत्र सांविधिक पुस्तिका में है सवयं एक वित्रान है यह प्रत्येक रात्र्य को ग्रपने मूल स्वरूप में ग्रपना एक तंत्र तैगरर करनें के लिए ब्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। हमें इसको भी जानना जहरो है कि एक ग्रोर तो ग्रामीग समुदाग में काफी उत्साह्ह है मयोंकि श्रब उन्हें शैक्षिक प्रक्रिया में भाग लेने की ग्रतुमति होगी प्रथवा समाज के प्रत्येक वर्ग में कुष ग्रत्रवारगाएं है कि यदि पंचयतो राज संख्यम्रों तया शिक्षा के बुनितद्वो ढॉचे के बीच सही तालमेत नहीं होगा तो इसका उसटा प्रभाव पड़ेगा । ग्रतः इस पूरे कार्य को ठीक तरहृ से करने को आवश्यकता है। हमें आशा है कि हम अने राज्य में कोई उपयुक्त निर्णय लेने से पहले व्यापक चर्चा करेंगे । यह भी उल्लेख करना होगा कि शिभआ ग्यारचों अनुसूतो में 29 विषयों की सून्चो का एक भाग है । ग्रतः हमें निज्ना के लिए भी अ्रन्य क्षेत्रों के साय-पाय प्रक्कितानमक प्रंत्र करने होंगे ।

में यह समझता हूं कि कृषि, वन, ग्रामीग ग्रावसस, जैसे कल्पाण, महिला तया बाल विकास स्रास्टर्र अ्यादि जंसे ग्रन्र मंत्रियों ने अभी ग्रपनो निलियों को श्रल्जिम हून नहीं दिगा है ख्रौर


है। अतः जहां मानव संसाधन विकास मंत्रालय शीघ कार्रवाई करेगाग्रौर में अंधरों से भी इसमें शीधता कग्ने की ग्राशा करता हूं।

पंचायती राज संस्थाग्रों को दिए जा रहे शैक्षिक पर्यवेक्षण के बारे में भी सतर्क रहना होगा । वास्तव में, यह ड़स समिति की विषय (6) के पैरा 4.52 की सिफारिशों के ग्राध्धार पर चलेगा जिससे यह कार्यं राज्य सरकार को सीपा गया है । झौक्षिक पर्यंवेक्षण स्थानीय निकायों को नहीं दिया जाएगा।

यशवाल समिति द्वारा क्रक्रत किए गए विचारों से मैं सहमत हूं वास्तव में "बोज़ के विना ग्रध्ययन" सभी के लिए शिक्षा का एक ग्रभिन्न ग्रंग होमा चहित । कुल्यक्लूों, विशेषकर प्राईवेट इक्लूलों की यह् प्रवृत्ति है कि उन्हें अ्रधिक शिक्षग तथा ग्रध्रिक गुह कार्य देने की प्रवृति को दूर करना चंहिए । हन सब के बानजूद भी हमें यह मानना चाहिए कि प्रवेश परीक्षा के लिए वपावसायिक पाठ्यकमों के लिए अंघययन शीघ पूरा होना चाहिए तथा परीक्षा का स्तर काफी ऊंचा होने से ग्रध्ययन की प्रक्रिया में वास्तविक रूप से बोझ पड़ेगा । स्कूल स्तर पर पूर्व स्कूल पृषठभुमि ग्रध्ययन की प्रक्क्रिया में महत्वपूर्ण भ्भिका निभाएर्गा। इस स्तर पर राज्य स्तर से नीचे पार्च्चर्यो के विकेत्द्रीकरण के प्रति किसी भी प्रकार की प्रवृतित की ग्रोर भी मैं सचेत करना चाहूंगा। पाठ्य पुस्तकों के विकास कीं प्रक्किया एवं एक प्रर्याप्त प्रक्रिया है जब तक इसे स्थिर नहीं किया जाला तथा उप-राज्य स्तर पर मक्षमता विकसित नहीं कर ली जाती ऐसे प्रयस्स करना सही न होगा। । ग्रौपचरिक पा्ट्य पुस्तकों के माव्यम से शिक्षण का वोझ कम करने में श्यूव्य-दृश्य शिक्षा काफी चल सकती है। आंध्र प्रदेश्श ने हमने यह् प्राक्रिा पहले ही शुहू कर दी है । इस संबंध में, स्कलों को रंगीन टेलिविजन संस प्रदान करने के लिए दो गई सहायता के जिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। नथापि, में यह अग्रहा कम्बंगा कि सापृत्रेशर व्रिकमित करने के लिए वितीय सहायता का प्रवत्रान किया जाना चाहित, त्वाक्रि भ्रूप्र-य्युक्य fिक्षा को प्रभावी ब्ननाया जा सकें।
 एक महत्वूूर्ण निवेश है ग्राँध्र प्रदेश में शेक्षिक बिशेषज्तों द्वारा सरकार के पर्यवेक्षण में पाठ्य पुस्तकें लिखे जाने तथा तौयार किए जाने की एक पुरानी परम्वरा हैं ग्रौर मुके यह कहते हुए प्रसण्नता हो रही है कि प्रत्येक पाठ्य वुस्त 5 हमारे भारतीय समाज कों 'मूल्यों को पूरीं तरह्ट से प्रद्धशित करती है । इम पाह्य पुस्तकों में स्तर के लिए उपयुक्त एक उक्कष्ट शैक्षिक डिग्री सहित स्वतंत्रता के लिए राबड़ीय संग्राम, नागरिकों के संवैधानिक श्रधिकारों तथा कर्तठयों, प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को पूरी तरह से प्रर्शित किया गया है। मं इस बात को महसूस करता हुं कि पाठ्य पुस्तकों में विसंगतियां, विशेषकर जो कि हमारे समाज के प्रजातंत्र को प्रभावित करती हैं उसे दूर करने को जहरत है। तयाषि एक सांविधिक राष्ट्रीय श्रायोग की उपयोगिता स्पष्ट नहीं है । एक मंच के माध्यन से राब्ट्रोन अभिष्यकिस

इसी तरह से पर्याप्त होगी ताकि ऐसी विसंग्गति को ट्र करने के प्रयास किए जा सकें। एक ग्रनुपुरक प्रयास के हुप में ह्म पाठ्य पुस्तकों के सतत श्रनुश्रवण करने के लिए केन्द्रीया शिक्षा सलाह्कार बोर्ड को एक स्थायी समिति का

गटन करने पर विचार कर सकते है ताकि किसी भी हानिकारक समस्या को मिलकर द्र किया जा सके । में एक सांविधिक ग्रायोग का गठन करने के लिए ध्यानपूर्वक विचार करने का मुझाव देना चहहंगा।

## श्री पी० राजनः मंत्री, उचचतर शिक्षा: प्रौढ़ शिक्षा और सार्वजरिक पुस्तकालय अंध्र प्रदेश सरकार का भाषण

यह खेदजनक बात है कि ग्रान्ध्र प्रदेश ग्रभी भी शैक्षिक दृष्टि से विछड़ा हुग्रा राज्य है। तथाणि, राज्य में इस सम्बन्ध में तीव्र परिवर्तन दिखाई दे रहा है इसके लिये में तीन वर्ष पूर्व श्रारम्भ किये गये सम्पूर्ण साक्षरता कार्यकम के प्रति ग्राभारी हुं। वर्ष 1980 ग्रौर 1990 के बीच प्रौढ़ शिक्षा कार्यकम के तहत 20 लाख लोगों को साक्षर बनाये जाने की तुलना में, पिछले तीन वर्षों में 34 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया। 23 जिलों में से 17 ने पहले ही सम्पूर्ण साक्षरता श्रभियान शूरु कर दिया है श्रौर श्रन्य जिले भी जल्द ही इसका ग्रनुसरण करेंगे । इस कार्यक्रम से विकासात्मक प्रयासों में केवल युवा स्वयंसेवियों को ही नहीं लाया गया बल्कि इसका परिणाम यह भी निकला कि साक्षरता एक স्रकेले विभाग का विचारणीय विषय न होकर सभी सरकारी विभागों का एक विचारणीय विषय बन गया है। तथापि, कुछ्छ क्षेत्न ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है जैसा कि शिक्षा सचिवों की बैठक (5-6 श्रक्तूबर, 93) में यह पता लगाया गया है कि शिक्षा से ग्रभी भी वंचित रहे व्यक्तियों तथा प्रौढ़ ग्रायु वर्ग में शामिल होने वाले नये निरक्षरों के साथ-साथ नव-साक्षरों को फिर से निरक्षरता से बचाने के लिगे एक स्थाई तंत्न की जरूरत है । दूसरे, इस बारे में मूल्यांकन निरन्तर लिये जाने की श्रावश्यकता है ताकि उन नव-साक्षरों का जो निरक्षर बन रहे हैं, पता लगाया जा सके तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। तीसरे जन शिक्षण निलायम को पुस्तकालय नेटवर्क में विकसित करने की जरूरत है जिससे नव-साक्षरों की जरूरतों को पूरा किया जा सके । ग्राज ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की उल्लेखनीय कमी है। हमारी सरकार साक्षरता कार्यक्रम के सफलतापूर्वक्छ कार्यान्वयन के लिये बचनबद्ध है।

ग्राधुनिक भारत के निर्माण में उच्च जिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा राज्य उच्च शिक्षा की कोटि को पर्याप्त महृत्व देता है । इस क्षेत्न के लिये वारिक बजट 400 करोड़ रुपये से भी ग्रधिक होता है।

कृषि अ्रौर स्वास्ध्र विश्र्वविद्यालयों के ग्रलावा, ग्रान्ध प्रदेश में चार राज्य-व्यापी विश्वविद्यालयों सहित 10 विश्र विद्यालय हैं। इनमें एक विशेष तौर पर महिलाग्रों के लिये है जो तिरूपति, तीर्थस्थान जैसे शहर में स्थित है। जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय एक दूसरा राज्यव्यापी विश्वविद्यालय है जो राज्य में तकनीकी विकास के प्रयोजनार्थ है। वी० श्रार० ग्रम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय राज्य स्तर पर देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है।

तेलुगु भाषा, साहित्य, कला ग्रौर संस्कृति के विकास प्रयोजनार्थ हमने तेलुगु विश्वविद्यालय की स्थाप्ना की है। हम एकमुश्त ग्रनुदानों के रूप में सभी विश्वविध्यालयों को बजटीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार ने इस प्रयोजनार्थ पिछ्छले वर्ष के 64.46 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष के दौरान 75.44 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया है। हमारे यहां एक व्यापक विश्वविद्यालय अ्रधिनियम है जिसमें पारंपरिक विश्वविद्यालय शामिल होते हैं तथा 4 राज्य-ड्यावी विश्वविद्यालयों के लिये, उन्हें दी गई विशेष भूमिका को ध्यान में रखते हुए चार राज्य उ्यापी भिन्न-भिन्न ग्रधिनियम हैं। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इन अ्रधिनियमों में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति द्वारा यथा संशोधित ज्ञानम सर्मित की ग्रधिकांश सिकारिशें शामिल है।

देश के राज्यों में संभवतः हमारा प्रथम राज्य है जिसने उच्चतर शिक्षा से संबंधित माभलों में राज्य सरकारों को सलाह देने ग्रौर उसमें हुए विकास की परिप्रेश्य योजना के जरिये पर्ववेक्षण करने के उद्देश्य से एक राज्य उच्चतर शिक्षा परिपद् की स्थापना की हैं।

कालेज शिक्षकों की भर्तीं के लिये हमने कालेज सेवा ग्रायोग का भी गठन किया है ग्रौर इस प्रकार हमने विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से राज्य लोक सेवा श्रायोग से इस सम्बन्ध में भर्ती प्रकिका को ग्रलग कर दिगा है। इससे पर्याप्त रूप से राज्य लोक सेवा ग्रायोग का भार काफी कम हो गया है जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम निकाय द्वारा शिक्षकों को चयन प्रक्रिगा में तेजी ग्रार्व है।

जहां तक ज्ञानम समितित की रिपोटं पर केंब समिति की सिफारिशें का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम "市न समिति" द्वारा की गई ग्रधिकांश सिफारिशों ने यहमतद हैं। जैसा कि पहते कहा जा चुका है, इनमें से ग्रधिकांश्र सिफारिशें हमारे राज्य में विश्प्रविद्यालयों को नियंग्नित करने वाले विभिन्न कानूनों रो पहले ही स्यान रखर्ती हैं। विश्वविद्यालय को कार्यात्मक रूप में कारगर तथा समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिये प्रगासों का स्वागत है इसी प्रकार मूलभूत ग्रनुसन्ब्रान करने में, जो हमारे देश कें बैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की दृषिट से ग्रात्मनिभर्भर बनाने में बहुत महत्व रखते हैं, विश्शव्द्यालयों की भूमिका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले विना उद्योग के साथ सार्थक सहयोग को सक्रिय तौर पर खोज निकालने की श्रावश्यकता है। जब

कि गष्ट्ट्रीय प्रयोगशालाख्यों के वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालय बॉडों में नामित किया जाये श्रौर इसी प्रकार प्रस्यात वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रयोग शालाग्रों में भेजा जाये। मैं विश्वविद्यालय प्रबन्ध के व्यावसायीकरण से संबंधित सुझावों का भी स्वागत करता हूं।

तथापि कुछ सिफारिशों पर अ्रति सावधानीपूर्वक विचार किया जाना जहूरी है। दनमें ग्र्रतिरिक्त विधाई उपायों का प्रस्ताव है । इसी प्रकार, छात्नों का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांन्तरण आन्ध्र प्रदेश जसे राज्य में कठिन होगा। विश्वविद्यालय पदाधिकारियों के कार्यकाल श्रादि जैसे विस्तृत व्यौरों को राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है।

ग्रान्ध प्रदेश में +2 स्तर उच्च शिक्षा का एक भाग है । इन संस्थाग्रों को जूनियर कालेजों के नाम से जाना जाता है श्रौर दनमें से कई व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। एक नीति विषयक मामले के रूप में, हमारी राज्य सरकार ने इन्टरमीडियेट पाठ्यक्रमों ( +2 स्तर) को डिग्री कालेजों से ग्रलग करने का निर्णय लिया है। अंर यह एक चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। हमने ब्यावसायिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रयास किये हैं परन्तु ग्रवसंरचनांमक सुविधाग्रों की कमी की बाधा डाल रही है। भारत सरकार से ग्रतिरिक्त वित्तीय सहायता इस स्कीम को ग्रौर अ्रधिक कारगर बनाने में योगदान देगी।

ग्रांन्ध प्रदेश मुख्य तोर पर एक कृषि प्रधान राज्य है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई

विम्मिन्न योजनाय्रों में ग्रामीण विकासा पर दिये गये मह्त्व को उच्चतर शिक्षा में उचित स्थान प्राप्त होना चाहिये। डिग्री स्तर पर भी कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम विशेष तौर पर वे, जिनका प्रत्यक्ष तोर पर सम्नन्ध ग्रामीण विकास से है, बड़ी संख्या में ग्रारम्भ किए जाने चाहिये। कुछ कालेजों में जहां ऐसे पाठ्यक्रम ग्रामीण सम्मान सहित विद्यमान हैं, हमारा ग्रनुभव काफी ग्रच्छा रहा है क्योंकि इन संस्थानों से ग्राने वाले छातों को विभिन्न कृषि श्राधारित उद्योगों ग्रथवा मुख्य उद्योगों में खपाया गया है। मैं भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय श्रनुदान ग्रायोग से ग्राग्रह करना चाहूंगा कि वे इसे ध्यान में रखें ग्रौर प्रतिरिक्त अ्रनुदान देकर ऐसे पा्त्यऋमों को राज्य में शूरू करने में हमारी सहायता करें।

हमारी राज्य सरकार विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग से हैदराबाद में दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र (कार्यालय) स्थापित करने के लिये ग्रनुरोध करती भा रही है। मैं श्री अ्रर्जुन सिंह जी से इस श्रवसर पर एक बार पुनः श्रनुरोध करता हूं कि वह विश्वविद्यालय श्रनुदान अ्रायोग के साथ इस सम्बन्ध में मामला उठायें श्रौर विश्वविद्यालय ग्रनुदान श्रायोग के क्षेत्रीय केन्द्र की हैदराबाद में स्थापना में हमारी सहाबता करें।

मुझे आशा है कि अज के विचार-विमर्शों से लाभदायक निष्कर्ष सामने आयेंगे जिनने नि:सन्देह ही हमारे देश में उच्चतर शिक्षा के और अगे विकास अंर एकीकरण में मदद मिलेगी।

## भ्री एम० के० बेग, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्रो अनेध्र प्रेश सरकार का भाषण

अन्ध्र प्रदेश परम्परागत रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहां के लोग हमेशा प्रर्गतिशील ग्रौर दूरदर्शी रहे हैं। अनिध्र प्रदेश ने विछल दो दशक में विशेष रूप से ग्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्न में उल्लेखनीय पर्गात की है। भारत सरकार की नई अनीथक नीतियों का भरप़ लाभ उठाते हुए, अन्ध पदेश ने इस समय ग्रौद्योगिक क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है। ग्रौद्योगिंकीकरण की इस तेज रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। हमें उद्योग की क़ुल तकनीकी श्रमर्शक्त की आवश्यक्त।ंश्रों को पूरा करना है तथा मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा राज्य तकनीशियन fिंक्षा की चुनौती को बड़े पैमाने पर पूरा करने के लिये तैयार है।

इस समय अन्ध्र प्रदेश में इंजीनियरी के 10 विश्वविद्यालय कालेज तथा 17 प्राइवेट ईंजीनियरी के कालेज हैं किनमें कुल 6530 छात्र है। यहां 82 पॉलिटेक्न्नक हैं जिनमें 23 पाइवेट प्रधान के अधीन है तथा 59 सरकारी संस्थायें हैं। इन पालिलेकेक्नकों में fड़्लोमा स्तर पर अधययन करने नाले छातों की प्रतिवर्ष कुल संख्या लगभग 12000 है। इसके अलावा तीन पोस्ट डिप्लोमा संस्थान है जो उद्योग की उच्च fिल्पी अवश्यकताम्रों को पूरा करते हैं।

## पालिटेष्निकों का श्राधुनिकीकरण

मेरा राज्य तकनीकी fिक्षा में सुधार करने के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक आठ वर्षीय परिरोंजना को कार्यान्वित कर रहा है। इसके जिए 80 करोड़ रु० निर्धारत किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत भवनों पर 29 करोड़ रु० वर्च किये जायेंगे तथा सभी महिला पॅ़लिटेंििनकों को होस्टल प्रदान किये जायेंगे। प्रयोगशालाश्रों तथा कार्यशालाग्रों का अध्रुनिकीकरण करने के fलये 36 करोड़ र० की रांश निर्धारित की गई है। पुस्तकालयों के लिये उपकरणों तथा पुस्तकों की खरीद ठीक ढंग से चल रही है। संयुक्त निदेशेक की अध्यक्षता में एक पृथक पाठ्यचयद्य विकास सेल खोला गया है। इस सम्बन्ध में मूझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी हाल ही में विश्व बैक टौम ने हमारे पाठ्यचर्या विकास मेल के कार्यों की सराहृना की है।

भावी fिल्पी आवश्यकताग्रों को पूरा करने के लिए, प्लास्टिक तथा पालिमर्स, पेट्रो रसायन उत्पादों, तेल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी अनि जैसे प्रौद्योगिकी के उदीयमान क्षेत्रों में भावी पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव है सभी पॉलिलेकिनकों में एक-एक कम्प्यूटर केन्द्र होगा तथा इन कम्प्पूटर केन्द्रों को बहुलकों के मधध्यम से जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

संकाय प्रीिंक्षण पहले ही शुरु कर दिया गया है तथा हमें अशा है कि हमारे शिक्षक सतत रुप सें प्रशिक्षण देंगे तथा अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन बनाये रखेंगे। इस प्रयोजनार्थ लगभग 1.00 करोड़ रु० की गाधीग प्रदान की गर्ड़ है।

## कमजोर वर्गों को श्रभिस्चियां

जैसा कि इससे पहले भी मैने कहा था fिं समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिनिकेंत करने के लिये अन्ध्र प्रदेश राज्य बहुत ही प्रर्गातरील रहा है तथा इस सम्बत्ध में इसने कई सकाराट्मक कदम उठाये हैं। आन्ध प्रदेश ही ऐसा पहला राज्य है जिसने fिछढ़े समृदायों को सर्वर्रथम अरकक्षण प्रदान किया है तथा च्यावसायिक कलेजों में fपछड़े वर्गों के लिये 25 प्रतिशत स्थान निर्धारित किया है।

आन्ध्र प्रदेश शायद देश का पहला राज्य है जिसने अनुस्सूचित जातियों तथा अनुस्तूचित जनजानियों के लिये कमश: तोन-तीन माडल अववासीय पॉलिटेक्निक ख्रोला है। इन आवासीय संस्थानों में सभी उपकरण तथा बुविधायें मौजूद हैं। संस्थान के विस्तृत पररसरों में परम्परागत रूप से समाज के वंचित वर्गो को सर्वोत्तम fश़्पी सिक्षा प्रदान की जाती है। ह़न संस्थाग्रों फो स्वायत्तता दिंये जाने का प्रस्ताव रखा गया है तfकि ये संस्थायें ग्रौर अधिक प्रभावी हंग से कार्य कर सकें। प्रयोगशरलात्रों में सुविधायें बढ़ाने तथा अतिंरिक्त आवास प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव विश्व बैंक पर्परियोजना में शामिल किये गयें हैं। सरकार, इंजीनयरी तथा पालिटेक्निक दोनों कालेजों में अध्ययन करने वाले उन सभी अमुसूचित जाति के छात्रों जिनके अभिभावकों की वर्तष्क अय 24,000 रुज से कम है तथा fिछड़े वर्गो के छातों जिनके अभिभावकों की वारिक अय 12,000 रु० मे कम है, की फीसों, शिक्षण शुलक्कों की प्रतिपूनि कर रही है। इसके अलावा उन्हें विभिन्न स्तरों पर छात्रर्वृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं।

## महिला शिक्षा

मेरा राज्य मीहिला दासत्व मुक्त तथा महिल। किक्षा का प्रबल पक्षधर है। व्यावसायिंक कालेजों में महिलाक्रों के लिये 30 प्रतिंशत आरक्षण की च्यवस्था की गई है। इस वर्ष हमने इस fिर्णय को इंजीfियरी कालेजों में भी लागू कर दिया है। हमारे राज्य में 20 ऐसे पालिलेदिक्नक हैं जो केवल मfिलाश्रों की जहरततों को ही पूरा करते हैं। इस वर्ष विशिष्ट रूप से महिलाग्रों के लिये ही दो पालिटेक्निक बोलने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना

चाहुंगा कि इसमें से एक पनिलिदेक्नक अनुमूचित जानित की लड़कियों के लिये मॉडडल (आदर्श) आवासीय पालिट्टेविनक होगा। यह्न पानिलेकिन्नक अपने अपप में देश की अनोख़ी संस्था होगी।

## उद्योग संस्था संबंध

केवल संस्थाग्रों को खोलना अथवा प्रयोगशालाग्रों का अध्धुनिकीकरण करना ही काफी नहीं है। किसी संस्था से स्नत्तक डिग्री प्राप्त करने वाले लि़्जि्पयों को उद्योग के क्षेत्न में महत्वपर्ण जिम्मेदारी होगी। यदि किसी संस्था से निंकलने वाले शिल्पी उद्योग धन्धे के लिनए उपयुक्त नहीं होते हैं तो उस संस्था का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कोई उद्योगधन्धा तब्र तक नहीं फल-फूल सकता है जब तक उसमें काम करने वाले शिल्वी पर्थोचित कौशलों से वारिक नहीं हो जाने। उद्योग तथा संस्था की इस कड़ी को मजबूत बनाने के लिये राज्यस्तर पर एक अौद्योगिक सम्पर्क बोर्ड का गठन किज्रा गया है। इस बोर्ड में उद्योग के श्रीमिक नेता तथा सरकारी अधिकारी प्रीिनिधिंत्व करते हैं। इस बोर्ड में एक वृह्त रूपरेखा तैयार की जाती है जो क्षेत्त-स्तर पर उद्योग संस्था सम्पर्क को ग्रौर अधिक सुगम वनती है। हम प्रत्येक संस्था स्तर पर एक सूक्ष्म योजना तैयार कर रहे हैं तांकि स्थानीय उद्योग तथा संस्था में अन्योन्याश्रेत सम्बन्ध कायम हो सके। राज्य सरकार सी० अई० अई० सहित सहमfति ज्ञापन एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स तथा फेडरेग़न इंडियन चैँ्बर्ष ऑफं कामर्य में प्रवेश की संभावना का पता लगा रही़ है। प्रयोग के तौर पर संस्था में तक्नीकों का प्रयोग करने तथा छात्रों को उद्योग की ग्रोर अकिषित करने का प्रस्ताव रखा गया है। हम डिप्लोमा fिक्षा के सैंडविच पैटर्न के अनुख्प इसे सुद्रुढ़ करने तथा घढ़ाने के लिये भी प्रगससरत है।

## ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिष््य

मुझे इस बात की बुर्शी है कि अंबिल भारतीय तकर्नकी शिंक्षा पर्परषद् के कार्यों का संचालंन करने के लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। अंखिल भारतीय तकनीकी fिक्षा परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निण्णय भी लिए गए हैं। तथावि, मैं यह महसूस करता हुं कि अंखिल भारतीय तकरीकी fिंक्षा परिष्ट् के कायों को विकेन्द्रीकृत करने की जह्रत है। केन्द्रीय fिक्ष्षा सलाहकार बोड्ड विभिम्न स्तरों पर इसके विकेन्द्रीकरण तथा स्वायत्तजा की सिफारिश कर रहा है तनीकं अंिल भारती।य तकनीकी किंक्षा परिषद् अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके। इसके अलावा, करी-कर्भी राज्य सरकारों को राज्य सरकार की पूर्वअनुमित के बिनत संश्थाओं को मान्यनत प्रदान करने अथव।

अनुमति देने में जटिल समस्याग्र्रों का सामना करना पड़ता है। मैं यद्व ग्राग्रत् करना हूं कि अणिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिष्द् के सभी कार्यकलापों में राज्य सरकार को पूरी़ तरह से शामिल किया जाए। 8 ग्रास्त्त, 1992 को केन्द्रीय किध्रा सलाह्कार बोर्ड की पिछली वैठक के दौरान, ग्रपने विद्व्वान बंधु, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महाराएग्ग सरकार द्वारा ब्यक्त किए गए विचारों से मैं पूरी नरह सर्रमत हैं।

विनियमन संबंधी कार्यों के ग्रलावा ग्रयिल भार्तीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को राज्यों की विकास योजना में मदद करनी चाहिए। नए-नए व्यावसायिक कालेजों के खुलने के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा है कि ग्रखिल भारतीर्र शिक्षा परिषद् जन शक्ति योजना का मूल स्राधार बन जाएगी तथावि, तकनीकी रूप से ग्रहंता प्राव्त जनशक्ति क्षेत्रों अ्रथवा केवल ग्रपने ही राज्यों में जॉॅव (कार्य ) प्राप्त नहीं कर पाती । ऐेसी स्थिधि में राज्ग सरकारें जनशक्ति संवंधी मांग का सर्रेक्षण सही़ ढंग से नह्रीं कर पाती हैं। इस दिशा में ग्रखिल भारतीग तकनीकी शिक्षा परिष्ट् को तन्काल ध्यान देना चाहिए। राज्यों द्वारा तैयार की गई तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के प्रस्तावों को देश की समग्र ग्रावश्यकता की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए चाहे भले ही इस प्रस्ताव की प्रासंगिकता केवल उसी राज्य के लिए ही क्यों न हो।

इस तरह प्रौद्योगिको के उदीयमान क्षेतों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों पर ही नहीं छोड़नी चाहिए जिन राज्यों में तटरेखा चहीं है, वे राज्य पालिमर ग्रथवा पेट्रो-रसायन पर श्राधारित उद्योगों से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। फिर भी श्रखिल भारतीय तऋनीकी जिक्षए परिष्द् डस स्थिति में है कि वह पालिमर ग्रौर प्लनस्टिक्स ग्रथवा वेट्रो-रसम्यन (वेट्रो-केमिकल) प्रंद्योगिको पाट्यक्रमों को गुहू करने में राज्यों की मदद कर सकतो है ।

गह्र मेरा सुझा़ है कि प्रौद्योगिकी के सभी उदोयमान (उभरते हुए) क्षेतों में एक शैल्फ परियोजना तैगार की जाए ताकि राज्य सरकार भी लाभान्वित हो सके। इस परियोजना प्रस्ताव में पाठ्यक्रम, पाठ्यविषयक कार्य, प्रयोगशाला उपकरण तथा प्रयोगों, स्टाफ की व्यवस्था पुस्तकों, भवन तथा कार्यशाला ग्रावश्यकताग्रों, परीक्षा व्यवस्था, ग्रादि जैसे सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। इससे ग्रप्रचलित जीर्ण-शीर्ण (पुराने) पाठ्गक्रमों के स्थान पर नए-जए पठ्क्भक्रन तया उभरते हुए पाक्यक्कों को साथ-पंतर चलंने में राज्य मरकारों की मदद मिलेगी। मुजे पूरी अाशा है कि अबिल भारतीय तकनीकी शशक्षा परिषद्ध् राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग से कार्य करेगी। इसमें किसी प्रकान के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

# केन्द्रीय fिक्षा सलाहकार बोर्ड नई दिल्ली में 15 अवत्तबर, 1993 को अययोजित 49 वों बैंठक में अरणणाचल पदेशेश सरकार के जिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिको मंत्री श्री आर० के० खिमी का भरषण 

में ग्राज की बैठक के विचार-विमर्श में ॠनि संतोष्ष की भावना से यहां उपस्थित सभी बन्धुओं के बीच अ्रपने विचारों एवं जाव के अदान-प्रदान में सम्मिसिद हो रहा हू। अर्णाध्चल ज्रदेश का एक दूरस्थ प्रदेश है ऊँच यह इस समझ शैक्षिक प्रमुख धारा में सfि्मिलित होने के लिए उस्साहपर्वर्व प्रयत्न कर रहा है। ग्ररूणाचल प्रदेश में शैक्षिक चेतना की वर्तमान मनः स्थिति कारी नई है ग्रौर ग्राज कि सामान्य शिक्षा वाले लोग भी ग्रच्छी शिक्षा की धारा की म्रोर ग्रग्रमर हो रहे है। बहुत सी मूलभूत समस्याओं कें बावजूद, अन्णाचल प्रदेण में कुल मिलाकर साक्षरता की प्रतिशतता में पर्याप्त सुधार हुआ है आौर अब हृम पुर्प-स्त्री साक्षरता के झ्रनुपान को बराबर लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने में लगे हुए हैं।

मुझे विश्वास है कि इस भव्य निकाय के विन्चार-विमुंगें से कार्य योजना को एक ठोस स्वहल प्रांत होगता और हु प्रक्किया में इसका प्रभावशाली सकारात्मक उत्तर प्राप्त होगा। हम ग्रुरुणाचल प्रदेश में शिक्षा के मूलभूत उत्देश्य के: प्रति वैचनबद्धता की गहरी भावना रखतं है। इसके परिणाम स्वरूप हमें लाभदायक अ्रल्पकालिक भौर दीर्षकालिक परिणामों के प्राप्त होगे की ग्राशा है। निःसंदेहु, कार्य योजना को नथंग्यद्व तात्कालिक और दीर्वकालिक मूल्य माना जा सकता है। मेंे विचार से, इसे पवृद्ध शिक्षा के लक्ष्य हेत्रिर्वाशण्ट वक्ष्युन्द क्षेन सहित दृढसंकल्पों का एक पुण्य बस्ताबेज कहा़ जा सकता है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दीर्ष कालिक ग्राधार पर देश के जैक्षिक विकास को मार्गदर्शन प्रदान करने के विण मूलत: बनाई गई है। इस उद्देश्य की प्राषित तक पहुंजने के जिए प्रभावी कार्रवाई योजना एंक स्वाभाषिक उपमाध्र है। हमनें, भ्ररूणाचल प्रदेश में कार्य वाई योजना, 1992 का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है अौर हम स्पष्ट रूप से समझते है कि हमारे राज्यकी कार्य योजना श्रधिक व्यावहारिक ग्रौर कार्योन्मुख है हम श्रपनी एक ऐसी कार्रवाई योजना तैयार कर क्रे है जो मूल केन्द्रीय अ्रादर्श के साथ सार्थक संबंध स्थापित करेगी। पूरे देश में इतनी ग्रधिक विविधता के साथ इस प्रकार के लच्चीलेपन के मान्य मानदंड होंगे ग्रौर ए़कीकृत लक्ष्य प्राष्त करने के लिए हम सब को बुनियादी संकल पना को ध्रान में रख्ना होगा।

इसी प्रकार, शैक्षिक विकेन्द्रीकरण के भाग के रूप में जिला स्तर पर एक ठोस एवं उपयोगी कार्रवाई योजना की भो भ्रावश्यकता होगी। साथ ही यह भी सत्य है कि व्यावक फार्रवाई योजना के उत्माहपूर्वक प्रयोग के लिए विकेन्द्रीकृत पर्याप्त संभाधनों ख्रौर उचित प्रबंध के चातुर्ष की जहुरत होगी। कुछ उच्च लक्ष्य प्रात्त करने की दृविति मे हिमें लागत

प्रभावकारिता लन्नी होगी ग्रौर साथ ही उत्तरदार्यी बनना पड़ेगा। उन सकीमों को हाश्य में नहीं लिया जाना चाहिए जिनकी गहरी संवीक्षा न की जा सकती हो या जिनमें दीर्घकालिक उपयोगी तत्व न हों।

शैक्षिक पुर्fन्निर्मण में लोगों की सक्रिय सहृभागिता परबल दिया गया है ग्रहुणाचल पदेश राज्य सरकार को पूर्ण रूप से इस धारणा से सहमति व्यक्त करती है ग्रौर इस दिशा में कुछ श्रनूठे कदम पहले से हो उठाए हैं। हम इस बात से पूर्णातः सहम्त हैं कि एक स्रपेक्षित गौर जागरुक समाज ग्रच्छे परिणामों को प्राप्त करनें में प्रीक्षिक ग्रवसं रचना के प्रयोग में काफी विभिन्नताएं ला सकता है । हमें यह भी श्राशा है कि जिले की शैक्षिक व्यवस्था के संचालन तंन में जिला के वरिष्ठ नार्गरिकों, सेवानिवृत्त शिक्षाविद्धों पर्यवरण विदों ग्रौर समाज के भिन्न-निमन्न क्षेतों के लोग च्यावहारित से से भागीदार बनेंगे।

राट्ड़ीय स्तर पर ग्ररूणाचल प्रदेश भी इससे सहमत है कि सामाजिक न्याय के मसले में कोई कारगर प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि हम वांछित स्तर तक महिला झिक्षा के मसले पर झ्रभी कोई श्रपेक्षित प्रर्गति नहीं कर सके । मुझे यह बताते हुए अवुर्शी हो रही है कि वहुत सी ग्रधिक तंगियों के बावजूद ग्ररुणाचल प्रदेग में वालिकाओं को सहायता ग्रौर पूर्ण समर्थन प्राr्न हो रहा है ।

इन बुनियादी वातों के साथ, में, उच्चतर शिक्षा पर चयन समिति के बृनियादी निए्कर्वों पर केब समिति की रिपोर्ट पर ग्रपने विचार ब्यक्त कर गहानं.। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में हम अभी तक श़रूम्रात की ग्रवस्था में ही हैं। तथापि, यह् बताते हुए मुझे अ्डुणी ही रही है कि अ्रसूणाचल प्रदेश इस दिशा में द्रुजर्गत से प्रगति कर रहा है। हमारा एक मात्र अर्रणनचल पदेश विश्वविद्यालय अभी श्रपना ग्राकार ही बना रहा है। हम विश्वविद्यालय के कार्य में स्वमत्तता की धारणा का ग्रनुसरण करने से संबंधित ग्रपने जिम्मेदारी को जलने हैं ग्रौर वांछनीय उद्देश्य को सुनिश्चित करने हेत, उपयुक्त कार्य पह्ले से ही शुरू करदिए गए है हम उचच्च शिक्षा के संघंध में मोनेरी समिति की मिफारिश से पूर्णत: सहमत हैं और अहणानत प्रे़े भविप्य के संबंध में अवने कार्य में सभी सिफारिशों की भावना को ध्यान में रखेगा । तथाप मैं अतिशिक्त ग्रावश्ग्यक ग्रवसंरचनात्मक ग्राधार ग्रौर सहायता पद्डति प्रदान करने हेतु शिक्षत के इस विशेष क्षेल्न में अहणनचल प्रदेश के लिए बढ़े हुण परिच्यय हेतु एक जोरदार दलील देना चाहूंगा । इस समय हमारे पास केवल चार काले जह हैं ग्रैंर श्रह्णाचल पद्धेश के सभी 12 जिने,

जिला मुख्यालयों में उठ्न शिक्षा के लिए शेक्षिक; संस्याएं बनाने के इच्छुक हैं। चालू वर्ष में हम एक कालेज खंल रहे है। ग्रतः, मैं केन्द्र सरकार ग्रौर योजना श्रायोग से ग्रनुरोध करना चाहूंगा कि वे शिक्षा के क्षेत्न में ग्रूरणाचल प्रदेश के मामले में विशेष सहानुभूति रखें ।

विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रfिनिविलंच पर के शिल.स. बोर्ड को समिति की रिपोर्ट पर मैं केवल इतना कह्ना चाहूंगा कि इस समय म्रहणाचल प्रदेश में कोई निधान परिषद् नहीं है। इसके अ्रतिरिक्त फिलहाल हम इस विषय पर ग्रपनें पहलें के विचारों को दुहराते हैं। जैसाकि सचिन स्तर पर पहले हुए महत्वपूर्ण विचार-विमर्शों में विभिन्न सुविज्ञ विभुतियों द्वारा भी उल्लेख किया गया है कि यह एक नाजुक विषय है उ्रिंर इस सम्बन्ध में किसी विशेष दृष्टिकोण पर् गौर किए जाने से पूर्च बहुत ही़ सोच विचार करके चर्चा किए जाने की जहरत है ।

शिक्षा के विकेन्ट्रीकृत प्रनंध्र पर काम्यु सूती की सद संख्या चार पर, मैं ग्र समझता हूं कि ग्रभी उनुस्पुर्वी राज्यों से अपने विचारों को उपद्व करने के जि? नहीं कहा गया है । इसलिए सं' किक्षा के "विकेन्रेगयन" नबंध पर कोड़ विशेष विचार व्यक्त नह्रीं कहूंगा। तथापि, में गिक्षा के पंच्ये के विषय पर ग्रदनी सागान्य प्रतिक्किया के भाग के रूव में कुछ्ध मुहुं का उल्लेख करना चाहुंगा। में मह्रूस करता है. कि सम्पूणं कार्रवाई योजना में उच्व शिक्षा एक मएत्वयण ण्षेत्न है। इसके अ्रास-पास का दृक्य विधान, अ्रहुणाचल पदरेश के समाने एक दूरस्थ क्षेत्न है जिसके कारण कुछ कहिनार्ड़यों का सामना करना पड़ता है ग्रौर मैं हुन कठिनाईयों कों द्र करेंें के लिए विभिन्न प्रबुद लोगों से सहायता को ग्याशा करूंगा। इन द्रस्थ क्षेत्रों में सेवा करने के लिए सुद्ड़्ड़ शैक्षिक पुष्ठभfि वाले ग्मचछे शिक्षक ग्रभी तक शीन्र उपलत्र्र नहीं होते हैं। इस समय कोई गक नहीं है कि कुछ ग्रचछछ स्थानीय लड़के श्रौर ल ड़क्कियां इस क्षेत्र में ग्रागे भ्रा रहे हैं लेकिन यह प्रक्किया ग्रभी तक धीमी है । केन्द्रीय सहायता से कुछ प्रोट्साहन, ग्रहणाचल प्रदेश जैसे दूरस्य क्षेत्रों में अ्रचछ्छ मेधावी लोगों को प्रोत्साहित करने में सहायता कर सकता है इसके आ्रलान्रा उत्कर्ष परिणाम की अपेक्षा के साथ ऐसे क्षेतों में भर्ती में ग्रारक्षण के श्राग्रह पर थी संभंव तथा वांछनीय सीमा तक पुनः विचार करना पड़े गा। विभिन्न बातों को ध्यान में रख्वर मू लभूत लध्य की प्राथित में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए।

प्रत्येक स्कूल में जीवन के ऐसे बुनियादी मूल्यों की ग्रावज्यकता के बारे में छातों के मन में स्यायी प्रभाव बनाने के लिए केन्द्र ग्रौर राज्य, दोनो के जरिए, पर्या प्त ग्रवसं रचनात्मक व्यवस्था के साथ एक सुद़ढ़ सांस्कृतिक एकक होनी चाहिए जिसे प्रग्तिशील दृष्टिकोण सकारात्मक शिक्षा ग्रौर भावात्मक एकता, इत्यादि के रूप में माना जाए ।

इसके बाद पुनः शिक्षा के प्रबन्ध में उत्तरदायित्व सम्बंधी बडक भी फिलहाल बहुत ग्रच्ठी हालत में नहीं है। इस च्याधि का

संजी़ से उपचार किए जाने को अ्रावस्यकता है । शिक्षण श्रावश्यकताप्रों के प्रति उस्सुकता मे शून्य द्षिष्टिकोण रख्वने वाले गिभ्षकों को ग्रव्यवसाय के परिणाम मे सामान्यतयः फायदा नहीं उठाने देना चाहिए । उदीयमान तथा ग्रोणित्य साधक प्रनिभावकों तथा छान्नों से उनित प्रंशंसा प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बेहतर तैयार की गई़ कार्य निष्पादन मूल्यांकन पद्धति के जरिए पदोन्नfत के त्वरित ग्रवसर तथा ग्रन्य प्रोत्साहन मिलने चाहिए। छान्नावास के ग्रध्रीक्षकों का चयन केवल प्रधानाचायं द्वारा ही नहीं ग्रपितु स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों के पूल के संयुक्त विवेक द्वारा किया जाना चाहिए। छातों को व्यापक दृष्टिकोण श्रौर उदाए स्वभाव से सम्पन्न बनाने के लिए सक्किय ग्रौर ग्रधिक केन्द्रीय सहाग्रता के साथ उनके शैक्षणिक दांरे निर्रंतर ग्रौर उदार तरीके से श्रायोजित किए जाने चाहिए। प्रासंगिकता का एक प्रंर बिन्दु जिस पर हम सभी को ध्यान देना चाfहिए, यह है कि देश्र की बढ़ती हुई जनसंख्या पार्प्र्द्य्य का शिक्षा की कोडि, ग्रनस्थापना सहायता तथा प्रनंज पर बहुत है निएगयजनक प्रभाव पंड़ा है ।यह सुनिश्चित位ए जाने के उद्द्देग्र से कि ह्मारे प्रयास निष्फल न हों जाएं, एसे प्रभावी जनसंख्या शिक्षा कार्यकम के जरिए हतोत्साहित करना हागा।
fशक्षा के मागले में प्रतिष्टटत संस्थाग्रों तथा साथ ही नईे
 जहणानल प्रदेश जैस दुरस्थ राज्यों के लिल उदार केन्द्रीय
 अनुरूल, प्रयोजन मूलें तथथा प्रबंध रिक्षा की दिशा में आगे

 शिक्षकों, उत्त्तम प्रधानाचावों, उन्तम उद प्रधानाचार्यो, उत्तैम छावांवस अर्वोक्षकों को पुउस्कार अवदि, स्वर्ण तथा रजत पद्धक कें हूप में प्रदान करने से बढावा fमेलेग।

एक और क्षेत्र जिसकी लिए शायद वाठ्यव्यर्य में बैहतनर वत की आवस्यकात होणी, कीव : क्षेत्र सें चुनियादी किक्षा प्रदां करेगा जो संबी सम्य में, बाट कें वर्षों में छातों की बड़ी संख्या कों जीविकः अँचित करने के ीलिए कुषि और बागनानी के क्षेत्नों में बचििस आए जाएंगे। नौर्कीरयों की
 अपने आप् को बनrए रखने के लिए, एक संतृाप्त के मुकाम पर पहुंचा देगा तया फिर वैकलिलक केतिलों में बल दीर्षकालीन जान्न्त तंया अनुक़ वातावरण के लिए संतोषजनक होगा। केन्द्र की ओर में सहायतिए की दित्र पोषण संग्बधी प्रणाली को और आगे मरल बनाया जाएम:। प्रारंभिक सतर वर
 प्रीशक्षण संस्थान अधिक संख्या में खोलने होंगे । हमें अभी तक एक ही ीिजा शिक्षा और रीशक्षण संस्थान स्वीकुत किया गाग: है।

मैं अंब ₹कूली बस्ते कें भ <र से संबंधित 【यशดनल सfर्मात
 बुनियदादी दूफार्शशों की जाँच करवाई है और मांभं संसाधन
 की \{सकोfरशों कें वास्तीवゥ स्त्यांकन करवाएए हैं। हमने यह देखा है किमानव संसाधन विकास मंत्रलय दें प्रुप द्वारा की


 हम यह भी महसूस करते हैं कि छंवल दलगत कार्यकलादों को प्रोडसाहित करना वाँछनीय नहो होगा और संभी को अलगअलग उपलfिध पुर्कारों से सम्मानित करना होगा। इसके अनितरक्त, पाठ्यचंर्या तैयार करने में शिक्षकों की सहभार्वगता, fि:संदेह एक अचछा विचार है लेकन विभभन्न महत्वूूण्ण तथ्यों के लिए, राज्य स्तर से हटकर पा्ठ्यचर्या तैयार करने का विकेन्द्रीकरण, वासर्तावक मस्ताव होगा। यशपाल सर्माति द्वारा की गई ससफारारशें ख्वरूप से काफी भिन्न हैं और हमें अन्तिम रूप दिए जाने के स्वहूप में अपना दृधि्टकोण बनाये जाने से पूर्व बहुत ही सावधानीपूर्वंक आंकलन किया जाना चंनहिए। खेल तथा शारीीरक शिक्षा संबंधी के० कि० स० बोर्ड सीमfत की दरपोर्ट पर, मैं इस स्तर पर कुछ शर्भमल करना नहीं चाहूंग। क्योंक मूल रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं है। तथाfप, मैं यह उल्लेख करनाचाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में, हम खेलों ग्रौर शारीfरेक fशक्षा को बहुत अधिक महत्व दे रहें हैं ग्रौर हमारा योजनागत कार्यकम अगले $2-3$ माह में हमारे राज्य की कार्रवाई योजना में प्रीतfविंन्बत होगा।

इसी प्रकार दूरस्थ शिंक्षा पर, के fि० स० बोर्ड की सर्ममतत की fरपोर्ट पर, मुझे अभी ज्यादा प्रतिीक्रा प्रात्त नहीं हुई है क्योंक मूल रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है; तथाfप, मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि अरूणाचल प्रदेश में हमारी चार प्रत्यायित संशथाएं, बौमींडला, इटानगर,

पासीघत्राट ग्रौर नाहरलागुन में स्थित है। ये संस्थाए राष्ट्र्राय खूला विद्यालय, नई दिल्ली के तत्वाधान में हैं ग्रौर fपछले चन्द व्वर्षों से भली भांति कार्य कर रही हैं। स्कूल बीच में ही छोड़ जाने वाले बचचों की इन संस्थाग्रों म दावखला प्रात्त करने टकी प्रीतन्क्या बहुत ही उत्साहवर्धक रही है। इसके अfतरिरक्त कालेज स्तर पर इन्दिरा गंधीर राष्ट्रीय मुक्त विश्र्वविव्द्यलय, इटानगर तथा बोfमिंडला स्थित, दो अध्ययन केन्द्रों को चलला रहे हैं तथा यहां तक $f$ क छन दो ऊध्ययन केन्द्रों : में प्रबन्ध पाठ्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं। यह देखते हुए ढढांढस बनता है fक ववभिन्न जिला मुख्या लयों में प्रत्यायित संस्थाश्भ्रों ग्रौर अध्ययन केन्द्रों की अ्रौर मांग की गई है। हम छातों को बेहतर अवस्थापन। सहायता तथा कुछ प्रोत्साहन प्रदान ःकरने संबंधी प्रयास को बढ़ावा देने पर विचारकर रहें हैं । अध्ययन केन्द्रों के कालेज छात्नों के लिए fिक्षा शुल्क राज्य :द्वारा वहन किए जा रहे हैं।

में अै अब अपना भाषण यह कहते हुए समाप्त कर रहा
 वर्तमानग पद्धांत बहुत ही सुदृढ़ है फिंर भी मूल स्तर पर शिक्षा के प्रबंध्ध जसं बहुत ही महत्ववर्णं क्षेत्र को हाथ में लिए जाने मंं पूर्वर्व इसमें कुछ समय लगेगा। fिंलहाल अध्रार वास्तविकतामों के हमारे सावधार्नापूर्वक ग्रौर उद्देश्यपरक मूल्य्यांकन के अधगार पर, हम पह मह्यूस करते हैं कि निचले स्तर पर पंचायत्ती राज संस्थम्र्रों को महत्वपर्ण उत्तरदायित्व वास्तावक रूप से सौंपने से दूर्न्र, इस पद्धति को ग्रोर अंगे विकंसित करने तथा त्तेज करना है। मूल स्तर पर उपयुक्त प्रबंध कौशल के उपलब्ध्ध कारकों की अवहेलना नहीं की जा सकती यदि यह अप्रत्यक्ष्न रूप से विकेन्द्रीकरण की प्रक्षेपित गीत को कम भी कर देन्ना है । किसी भी हालत में, हम सावधानी पूर्वक विचारविमश्शों ग्रौर व्यापक परामर्शों के बाद राज्य कार्रवाई योजना में सोच्ची समझी प्रनिनक्रिा के साथ हानजर होंगे ।

## भी विनय कुमार वी० उसगांबनर fिका मंती, गोवा रान्य हारा विया गया भाषण

मैं इस ग्रवसर पर केन्न्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ₹समिति कों गिक्षा प्रणाली में वांछनीय परिवर्तन लाने हेन् उसके द्वारा किए गए जोरदार प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देतेता हू। हमें के न्तीय किक्षा सलाहकार बोर्ड से विभिन्न रिपोटें ग्रौर सिफारिशें प्राप्त होती रही हैं जिन्हें लागू करने पर $f$ विनार किया जा रहा है।

मेरे पूर्वधिकारी ने गोवा में शिक्षा के विभिन्न क्षेतों में हुई प्रगति का एक संक्षिप्त विवरण पहले ही दिनांांक 5 श्रौर 6 मई 1992 में हुई बैठक को संबोधित करतंते तुए प्रस्तुतं कर दिया था। एक छोटा राज्य होने के नांते हमारे लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन $f$ विकास, मंत्रालय ग्रैर ग्रन्य शैक्षिक निकायों की विभिन्न सिफकारिगों को लागू करना लाभप्रद है । में ग्राज की बैठक में होनेने वाली चर्चा के मुद्दों पर ग्रवने राज्य से संबंिित विचनए प्रस्तुत करना चाहता सें।

राष्ट्रीय जिक्षा कार्यऋम की कार्य योजना तैयार करने का कार्य चल रहा है जिसे दिसम्बर के ग्रन्त तक पूर्रा कर लिया जाएगा अौर जनवरी 1994 तक केन्त्रीय शिक्षा : सदाहकार बोर्ड को भेज दिया जाएगा।

शिक्षा के विकेन्द्रीक्ते प्रबंधन पर केन्त्रीव शिक्षण : सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोटे पर हममारी सरकार विचकार कर रही़ है । हमने हाल ही में राज्य विधान सभा में पंचायतंती राज विधेयक पारित किया है ग्रौर उस पर ग्रागे की कार्रवाई चल रही़ है। जिला परिपदों की स्थापना होंते ही हमने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की सिक्तरिशों के ग्रनुस्य शिक्षा के प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण पर विचार करने का फ़सला किया है ।

जहां तक बच्चों के ऊँपर से शैक्षिक भार कम करने कान प्रश्न है, हम यह महमूस करते है कि मानव संसाधन विकास गमंत्रालय

की रिपोर्ट में को गई सिकारिशों के प्रति मां-बाप ग्रैर शिक्षकों की प्रतित्रिया ग्रौर इस्नेमाल में लाई जा रही पद्धतियों को बड़ी सादधानीपूर्वक ध्यान में रखते हुए ही कुछ निर्णय लिए जाने चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि शिक्षण/म्रध्ययन प्रक्रिया में कुछ परिवर्वन ग्रीर मूल्यांकन पद्धति में बदलाव लाकर विभिन्न स्तरों पर बच्चों के भार को कुछ कम किया जा सकता है। हमारा राज्य अवश्य ही अगले शैक्षिश वर्ष से सलाह्कार समिति की सिकारिशों को लागु करने पर विचार करेगा।

हमारे राज्य का विचार है कि सांविधिक शक्तियों वाला एक राष्ट्रीय ग्रायोग स्कूली पाट्युप्सकों के मूल्यांकन में श्रधिक लाभप्रद ग्रौर प्रभावी होगा चूंकि विभिन्न स्तरों पर निध्र्यारित पाठ्युपुस्तकों के प्रति सामान्य्य ग्रसंतोष का भाव है। इसके ग्रलावा सारे देश में पाट्य सामग्री को कुष्ध हद तक एकीकत किए जाने की ग्रावश्यकता है ताक्रि विद्याधियों का स्थानांतरण ग्रासानी से संभव हो ग्रौर यह राष्ट्रीय एकता के हित में भी है। ग्रतः मैं रिपेट्ट के सुझावों में यह सिकारिश करना चाहुंगा कि स्वुल्लः पाठग्युप्तकों के मूल्यांकन पर राहड्रीय विषय निर्वाचन ममिति के स्तर का उत्थप्न करके उसे राष्ट्रीय भायोग का स्वरूप दे दिया जाए जिस सांविधिक श्तियां प्राप्त हों।

गोवा विश्वक्वच्चालन ज्ञानम समिति रिपोट्ट पर विचार कर रहा है गौर उसके विचार शीज्र ही गोता सरकार को ज्ञात होंगे।

गोवा सरकार के पास विधान परिपद नहीं है ग्रतः विधान परिषद पर शिक्षकों का प्रतिनिधित्व संभव नहीं है । हालांकि, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा fे गोवा विधान परिपद में ग्रनेक शिक्षक जनता द्वारा चुन के भेजे गए हैं जो शिक्षक समुदाय के हितों का ध्यान रखंगे।

## केन्द्रोय fिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक : हरियागा के शिक्षा मंत्रो, श्री फूलचन्द मुलाना का भाषण

महोदय, मैं श्रापका ग्राभारी हूं कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुझे ग्रपने विचार प्रकट करने का यह अ्रवसर प्राप्त हुग्रा जो हम सभी से संबंधित है। हमारे प्रधानमंत्री के गतिशील नेत्त्व में शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए ग्राप द्वारा कई महत्वqूर्ण कदम उठाए गए हैं । हमारे मानव संसाधन के समुनित विकास पर हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया बल राष्ट्रीय विकास परिष्् की पिछली बैठक में उनके इस निर्णय से साफ-साफ झलकता है कि शिक्षा की समस्याग्रों पर विचार करने के लिए परिषद् की एक विशेष बैंटक बुलाई जाए । मुने पूर्ण विश़्वास है कि ह्न नई पहलों तथा नवाचारी कार्यंकमों से शिक्षा के क्षेत्न में एक नए युग की शुरुस्र्र्रात करने का मार्ग बेहतर ढंग से प्रशस्ध होगा । केन्द्र सरकार भी काफी बड़े पंमांते पर इन सभी कार्यक्रमों के लिए वितीय सहायता की पेशकशा करने के लिए ग्रागे ग्राई है ।

ग्रब मैं कार्यसूची की विशिष्ट मदों पर ग्राना चाहूंगा । ग्राप को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्ता हो रही है कि नई घिक्षा नीति पर राज्य कार्रवाई योजना तैयार की जा रही है तथा आ्याशा है कि इस वर्ष के अंत तक इसके प्रारुप को पूरा करने की स्थिfति में होगे। ग्रगले वर्ष की वर्विक योजन्ना में ग्रधिक से ग्रधिक मदों का कार्यन्व्वयन सुर्नाश्चित करने के लिए कार्य पहले ही प्रारंभ कर दिया गया है ।

इस बैठक को मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही़ है कि महिलाश्रों के लिए ग्रीर ग्रधिक समानता लाने के लिए हमने विशिष्ट कदम उठाया है । हरियाणा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा लड़क्रियों के लिए नि:शुल्क कर दो गई है । प्रारंभिक ग्रौर माध्यमिक सकूलों में छात्रवृत्ति के ग्रलावः लड़कियों को नि:शुल्क पुस्तके, लेखन सामग्री ग्रौर पोशाक को आपूर्ति की जा रही है । ग्रन हम केवल बालिका विद्यालयों को खोल ग्रौर स्तरोन्नत कर रहे हैं तथा बालिका सिक्षा के क्षेत्र में काफो बड़े पैमाने पर उचच शिक्षा में विस्तार किया जा रहा है । नामांकन बासतौर पर लड़कियों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष प्रोस्साहनों की वेशकश की गई है । इसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तथा 1992-93 में 6-11 झ्रायुवर्ग की लड़कियों का नामांकन 10 प्रतिशत से भी ग्रधिक बढ़ गया है ।

उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम सहित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को उपयूक्त ढंग से पुनर्गठित किया गया है तथा लैंगिग संवेदशीलता पर एक कैपस्पूल इसमें शामिल किया गया है । इस संबंध में हमने हाल ही में कालेज के प्रधानाचार्यों का एक सम्मेलन ग्रायोजित किया था जिसका

उद्घाटन विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग के माननीय श्रध्यक्ष द्वारा किया गया था।

जहां तक शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन का संबंध है, संविधान के 72 वें तथा 73 वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए, यद्याि राज्य सरकार ने प्रारूप कानूनों को तैंगर करने की प्रक्किया शुरू कर दो है, सहभर्तगता वाले दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए शिक्षा पर ग्राम शिक्षा समितियों गठित करने हेतु ग्रनुदेश जारी किए जा रहे हैं। हरियाणा के माभले में, चूंकि प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को छोड़कर सभी शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी हैं इसतिलए इन ग्राम समितियों को ग्रनिनिवर्यतः सलाहारार श्रोर सहमागितापूर्ण स्वरूप का होना पड़ेगा । शिक्षक जिस समुदाय की सेवा करते हैं उसके प्रति कुपु हुद नक शिक्षकों के दानित्व का हमें सुनिमिच्चत करना हागा ।

महोद्रय, स्कुल बैग के बोट्न के संबंध में यशपाल समिति द्वारा कुछ महतवदूर्ण सिफारिशें की गे हैं। यह बोड्न सरकारी स्कूलों में ग्मधिक नहीं है। ग्रधिकांशत: परड़्वेट स्कूलों के मामल में ही विभिन्न व्यावसाग्रिक ग्रौर शैक्षिक कारणों से स्नूली वेग का बोज्ञ बहुत ग्रधिक है । हृम इस बात से सहमत हैं कि कम से कम प्रारंभिक सकूलों में कोई गृह कार्य नहों दिया जना चाहिए. । स्कूल में लगभग 5-6 घंडे का कार्य पर्यव्ज है। कुछ ऐसे चर्यनित सकूलों में $3-3$ घंटे की दो पालियां (शिम्ट) शूरू करने की हमनने एक प्रायोगिक परियोजना शुरू किया है जहां 3 से ग्रधिक कक्षाकक्ष ग्रॉर 3 से ग्रधिक शिक्षक नहीं है। तआवि, पूर्व्र-प्रश्रमिक। नर्सरी स्तर पर शिक्षा को व्रिनियमित करने के लिए किसी कानूण के पक्ष में हम नहों हैं। प्रथमतः इस क्षेत्न में हमें श्रधिक जानकारी नहीं है तया काईो प्रयेग करने को ग्रावएकता है तया द्वितीयतः यह समस्पर मुख्यतः शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। शैक्षिक प्रक्किया तथा प्रयोग बेहतर विकल्प प्रतीत होगा । शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में इस बात का उल्लेख करना उचित है कि इस मुद्दे पर ग्रौर ग्रधिक परिचर्या की भ्रावश्यकता है।

महोदय, स्कूली पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीव संचालन सर्मिति के स्तर को संवंधानिक प्रधिकार प्राप्त राष्ट्रीय अ्रायोग के स्तर तक ऊंचा उठाने के सुझान से मैं सहमत हूं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोर पाठ्यक्रम में मानवता गौर राष्ट्रीय एकता के मूल्यों पर बल दिया जाए तथा यह भद्दे तरीके से जोड़ लगाए जसा न हो तथा शिक्षा प्रणाली समाज के विभाजन का एक साधन न बन जाए ।

हम भारत सरकार की चिता में शामिल हैं तथा इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि संपूर्ण साक्षरता श्रभियान को सफल बनाया जाना श्राहिए तथा राज्य सरकार को इस कार्यंक्रम को सवोंच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए । यह् कार्यंकम ह्मारे राज्य के 7 जिलों में लागू किया जा रहा है । शीध ही 2 श्रौर जिलों में यह्ह कार्यक्र शुरू किया जाएगा। चालू पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पूर्व सभी 16 जिलों को इस कार्यकम के श्रंतर्गत शामिल कर लियाजाएगा। राज्य सरकार ने हरियाणा के महामहिम राज्यपाल की ग्रध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्च ग्रधिकार प्राप्त समन्ब्य समिति का गठन किया है। समिति ग्रपनी तैमासिक बैठकों में इस कार्यऋम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि उत्तर-साक्षरता ग्रभियानों पर ग्रोर अ्रधिक ध्यान देने की ग्रावश्यकता है। इसे ग्रौर गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नव साक्षर फिर से निरक्षर जंसे न हो जाएं। इसके लिए संपूर्ण साक्षरता ग्रभियान के ग्रंतर्गत शामिल गांवों में सतत fिक्षा की सुविधाएं ग्रौर चल-पुस्तकालय की ब्यवस्था करनी होगी। तथापि स्वयंसेवी एज्ंसियों को साक्ष्रर्ता का कार्यं सौंपते समय उनके चयन में सावध्रानी वरती जानी चाहिए । एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जो जिलों में इस कार्यक्रम के कार्यं्वयन की निरंतर समीक्षा करता रहे ।

उचच fिक्षा के क्षेत्न में सोनेरी सर्मित जिन बातों को लेकर
 समर्थन कर्ते हैं कि तिक्रीचयातों और कौलिजों में उच्चनम शैक्षेक मननक स्थावित fिए ए जाएं। विश्र्ववद्यालयों को सवायत्ता प्रदान करने के साथ- 2 उन्हें उत्तरदा यी़ मी व्रनाना होगा। उंतन ग्राँर संतुलन का एक उाय्क्र तंत्र भी हमें विकमसित करना होगा ताकि यह् fिएटम जनता की ऊ:वश्यद्तनांम्रों के प्रfत जीवंत बन

सके। हम निम्नलिखित्त सें संबीचित सिफारारशों का भी समर्धन करते है :-- पंचवर्थीय समीक्षा, प्रत्यायन व्यवस्वा को कार्य रुप देना, सहायता को निष्प/दन से जोड़ना, विश्वविद्धालय के शिक्षकों का वांिक मूल्यांकन तथा वित्तीय लेन-देन संवंधी मानदंह आदि।

शैक्षेक पाठ्यक्रमों को सतत रुप से पुनर्गठठित करना तथा प्रौद्योगिकी की दृषिट्टि से उनका मूल्यांकन करके उन्हें अंद्यतन करना जहरी है ताकि ज्ञात के विस्फोटक भर सामाजाथिक संघटन ग्रौर व्यवहार संवंधी परिवर्तनों को इसमें शानिल कि.या जा सके । वित्तीय सहायता के ढांचे में एक भ्यंत्रन्निंत प्रोत्साहन होना चाहिए । तथा उसमें सामाजाधिक जस्रतों के प्रति पाठ्य्यकों को स्रौर ज्यादा प्रासंगिक बनाने की बाध्यता भी होनी चfिए । मेरा अनुरोध है कि इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर विर्त्ताय सहायता की एक उपयुक्त च्यवस्था के fिए विशेष अध्ययन fकए जाने च। हिए ।

कलेजों को स्वायत्तता प्रदान करने से महत्वपूर्ण समर्य: ए उत्पन्न होंगी तथा दूसरों द्वारा अनुकरण करने के लिए यदि हमने देश में किकीस माडल को सृजित कि.या है तो मूक्ले श्राषचर्य है । इसीत तंरह स्वत्तक की परीक्षाश्रों का कार्य विसी एक विश्वविव्याल्य को मौंपने से गंभीर वित्तीय दंगिनाह्यां उत्नन्न होंगी जिनका सामना करना होगा । इसके झ्यलावा परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालयों के ग्राय का महत्वपूर्ण ब्रोत होता है । मैं इस सिफारिंश का समर्थन करता हूं कि विर्भिन्न सिफाईिशों के कार्याव्वयन को सुनिशिच्चित करने के लिए कार्याव्वयन अ्रैर अनुअवण संत्र पर एक स्थाई समिंति गठित की जानी चाfिए ।

गहोदय, विधान परिषषों में किंक्षकों के प्रतिनिनिधित्व के प्रश्न पर बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि इय संबंध में हमें कोई ग्रनुभव नहीं है ।

Setional luarture of ciucetional

17-3, Sn Aurtudo surs.


## कर्नाटक के प्रायमिक एवं मशध्यमिक शिक्षा मंघो क्षीमतती नागम्मा केषवमूर्ति का साषण

के न्त्रीय जिक्षा सलाहृकार बोर्ड की इस 49धीं बिहक में गामिल होते हुए मुके अपГर हर्ष हो रहा है । ये बैठकें किंक्षा पर fिचार्रों के अदंदन-प्रदान के लिश़ए तथा अन्य रा ज्यों के श्रनुभव से सीखने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

कर्नाटक ने परंपरागत रूप से fिंक्षा को उचच प्रार्थमिकता प्रदान की है । यह विशेष महत्व ग्रौर संतोष की बत है कि यह राज्य अपने क्षेत्र के अ्रंतर्गत प्राथमिक किंक्षा पर विशेष ध्यान देता है ।

विछले दो दग़कों के दौरान राज्य में स्कूली fिक्षा पद्धति का वहुत अर्रधिक प्रसार हुआ है । कक्षा $1-7$ में बच्चों की संख्या 28.35 लतख से बढ़कर 74.78 ल।ख हो गई । राज्य की कुल अनुपानित प्रवेश़ दर 6-10 अयु-वर्ग में लगभग $77 \%$ ग्रोर 11 -13 अयु वर्ग में $48 \%$ है।

हालांकि fिक्षा के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलनिध्यां हैं तथापि, राज्य सरकार के लिए शिक्षा की गुणवत्ता भ्रौर सम:नता बनाए रबने के मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। कक्षा बीच में ही छोड़े देने वालों की दरें अाज भी अस्वाभाविक रूप मे अधिक है। यह स्वीकार करते हुए कि स्क्लों में प्रवेश का मुद्धा कोई अपने आप या एक बार के प्रयास में हल होने वाला मुद्दा नहीं है। राज्य सरकार ने प्रवेश की संख्या बढ़ाने तथा विद्याधियों को कक्षा में बनाए रखने के लिए विशेष उपाय किए हैं। इसे श्रौर श्रधिक स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि जुलाई, 1993 के दौरान राज्य में विशेष प्रवेश ग्रभियान शुहू किया है 1 बच्चों को स्कूलों में रहने दो के नारे के साथ घर-घर जाने के गहन अभियान के दोरान 4.73 लाख बच्चों को या तो नया प्रवेश दिया गया या उन्हें फिर से स्कूलो पदति के ग्रंतर्गत लत्या गया। हम प्रत्यंक वर्ष समुदाय भौर ग्राम किक्षा समितियों की मदद से ऐसे प्रवेश़ ग्रभियान चलाना चहते हैं ।

भामीण क्षेत्नों में बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने तथा उन्ह्ं बेहतर गुणवत्ता वाले स्कूलों की सुविधा देने के उद्द्शे्य से राज्य सरकार ने पूर्णतया भिन्न ग्रौर वपीन "ग्रक्षय योजना" शुरू की है। योजना में बच्चों को स्कूल जाने के नाम पर सुविधाएं देने तथा स्कूली माहौल को ग्रधिक ग्राकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को रकूल जाने में खुणी मिल रही है। इस प्रकार कार्य क्रम के एक अ्रंग के रूप में कक्षा 1 से 4 के प्रत्येक बच्चे को नि:शुएक भोजन, पाठ्यपुस्तकें और यूनिफार्म प्रदान करके उसे नियमित रूप से स्फूल जाने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। केन्द्दीय सरकार द्वारा प्रकाशित कार्रवाई योजना, 1992

को ध्यान में रख्बते हुण यह योजना बच्चे के चहुंम ग्री विकाम के विए मंसाधन जपलबध कराती हैं। ग्रक्षय में वाद्य यंतों सवृल के खेंल के मैदानों का विकास ग्रौर रकूली पुस्तकालयों का भी प्रावधगान है। साहस का भाव पैदा करने तथा उन्हें सांख्कृतिक विशेषत्रताग्रों की पहचान कराने के लिए ग्रक्षय में सांस्कृतिक ग्रौर शैक्षिक महत्व के स्थानों के भ्रमण का भी प्रावधान है। चाल़ वर्ष के दीरान योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 67 करोड़ ह० की राशि प्रदान की गई है।
:राज्य सरकार 2000 है० सन् तक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वमुल्लभीकरण के महत्वाकांकी और श्रनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति पूर्णतया सर्मपत है । इसने पहले ही गह संकल्प व्यक्त किया है कि ग्राटवीं पंचवर्वीय योजना के श्रन्त तक सरकार द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक अ्रौर एक कक्षा-कश्र प्रदान किया जाएगा। तदनुसार 8 वीं पंचवर्षीय योजना की शेष ग्रवधि: के दौरान प्रत्येक वर्ष 12,000 कक्षा-कक्षों के निर्माण का एक्क नया कार्यंकम शुरू किया गया है। इसी प्रकार 8 वीं पंचवर्षीरीय योजना के ग्रंत तक 20,000 शिक्षकों की भर्ती करने का निर्ण्णय लिया गया है आर्रोर चालू वर्ष के दौरान 5,000 शिक्षकों की भर्त्ती करने के लिए कदम पहले से ही उठालिए गए हैं।

ग्रामीण स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य. से प्रत्येक; विधान सभा चुनाव क्षेत्र में माडल स्कल स्थापित किए गए है । इन स्कूलों में सभी ग्रावश्यक ग्राधारभूत सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। मे सुविधाएं धीरे-धीरे अ्रन्य रकूलों में भी प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। नीतिशास्त्र के विशेष रूप से तौग्रार पाठ्यत्कम के माध्यम से सरकार इन स्कूलों में श्रपने समाज के प्रति क्कदर की भावना जगाने की सम्भव्यद्या पर भी विचार कर सही है ।

राज्य सरकार स्कूली बच्चों के चहुंमुस्ख्वी विकास पर भी बल दे रही है। शरीरिक शिक्षा को उच्च प्राथमिक स्कूलों का श्रभिन्न अ्रंग बनाया जा रहा है अ्रौर यह निर्णय लिया गया है कि जिन स्कूलों में 4 से श्रधिक शिक्षक हैं उनमें से पक शारीरिक सिक्षा के लिए शिक्षक होगा ।

प्छात्राश्रों को और समाज के पिछहे वर्गों के तथा ग्रन्मुसूचित जाति एवं अ्रुनुसूचित जन जातियों के छालों को स्कूल जाने के लिए !प्रोत्साहित करने की ग्रोर हम विशेष ध्यान दे रहें हैं। इस प्रकार कक्षा 7 की छालाग्रों और श्रनुसूचित जाति एवं श्रनुनूर्सिचित जनजातियों के छातों को नि:शुल्क यूनिफार्म एवं पाट्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं। राज्य सामाजिक कल्याण विभाग ने छाताम्म्रों के लिए सुविधाम्यों की एक विशेष योजना शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्न की जिन छाव्राप्रों की कक्षा में उपस्थिति $80 \%$ से

श्रधिक है, उन्हें राज्य सरकार कक्षा 5 से 7 तक 10 माहीने के लिए 25/- रु० प्रतिमाह तथा कक्षा 8--10 तक 501-/ रु० प्रतिमाह प्रदान करनी है ।

हाल ही में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया तेज कररने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। भविष्य में प्राथमिक स्कूलों में होने वाली भर्भतयों में $50 \%$ पद महिलाग्रों के लिए ग्रारक्षित रखने का प्रस्ताव है । ग्रामीण क्षेत्न के उम्मीदवारों को $15 \%$ ग्रधिमानता देने का भी प्रस्ताव है। शारीरिक रूप से व्विकलांग व्यक्तियों के लिए $4 \%$ कुल उपलन्ध ग्रारक्षण के ग्रलावा भी राज्य सरकार ने स्कूलों में संगीत शिक्षकों के पदों को ग्रह्हता प्राप्त नेत्रहीन उम्मीदवारों से ही भरने का निर्णय लिया है। जहां तक ग्राज की बैठक के कार्यक्रम के विनिरिदिष्ट मुद्दे का प्रश्न है मं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि राज्य सरकार ने अ्यपनी कार्रवाई योजना को तैयार करने के लिए कार्यवाहीं पहले ही शुरु कर दी है ।

विकेन्द्रीकृत प्रवंधन पर केव सर्मित की रिपोर्टं के संबंध में कर्नाटक के पास पहले से ही एक सुन्वर्वर्थित जिता परिषद्ध स्थापित है ग्रौर यह शिक्षा के विकेन्द्रीक्रन प्रवंधन क्के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के गास पंचायत स्तर पर ग्राम fिक्षा समितियां हैं। जिला की योजनाएं जिला स्तर पर तैय्यार की जार्ती हैं। में यह्म महमूस कहतो हं कि प्रन्येक राज्य को न्विकेन्द्रीकरण की दिशा में ग्रपना प्रयास नित्रोंरित करने की ग्र्रनुमति दं जानी चाहिए ग्रौर जो राज्य इस क्षेत्र में पहली बार प्रयास कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर विभिन्न गज्यों क्के बीच अ्रादान-प्रदान की प्रक्रिणा बड़ी लाभप्रद होगी।

जहां तक यशपाल समिति की रिपोर्ट का प्रश्न है कोई भी इस बात से प्रसहमत नहीं हो सकता है कि हमारे ₹फूल के बच्चों पर ग्रधिक बोल है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों म्में काफी गुण हैं। तथापि, मेरा यह मत है कि हमारे ₹कूलों की स्थितियां प्रत्येक राज्य में ग्रोर प्रत्येक क्षेत्न में इतनी भिन्न हैं कि सभी राज्यों में सभी सकूलों के लिए एक निर्धारण नहीं किया जा सकता

है। इसीलिए जिन नवीन परिर्वतनों का सुझाव दिया गया है उन्हें शुरू करने के पहले समिति की कुछ सिफारिशों को देखने ग्रौर ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखने की ग्रावश्यकता है। तथाषि मैं यहां यह् कहना चहूंगी कि यह वास्तव में सही दिशा में सही कदम है कि हम बच्चों पर खासकर प्राथमिक स्तर के बच्चों पर बोज को कम करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

पाठ्गपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए संशिधिक लि्विकर्रो से मुक्त प्रस्तावित राष्ट्रोय ग्रायोग के संबंध में मैं यह समझनी हूं कि इस प्रस्ताव के संबंध में ग्रौर ग्रधिक स्पष्टीकरण को स्रावश ${ }^{\circ}$ क कता है। यह विचार कि पाठ्यपुस्तकों को सांप्रदाधिक ग्रौर क्षेत्रीय पूर्वीग्रहों ग्रोंग ख्नी-गुरूप के भेद-भाव से मुवत होना चाहिए ग्रौर किसी राजनीतिक उद्देश्य से हनका उपयंग नहीं किया जाना चाहिए, अ्रपूर्ब विचार है। हम कं ₹ इ़ बान को सुनिशिचत करें कि पाठ्यपुस्तकों का गलन उप ोोग नहीं किया जाता है ग्रौर
 तैगरर कर्ने का मानदुज है, इसकी सावत्रानीसूर्वक जांच की जानी चरहिए ।
 ने कुख महत्व्वरुर्ण सिकारिशों की हैं। इसमें कोई संदेह नहों है कि सिकारिशें उचित विचार करने के बाद ग्रौर विगत काल में विध्रान परिपद में शिक्षकों के प्रfिनित्रित्र होने को उपयोगिता को ध्रान में रखते हुए को गई है। मैं समझतो हूं समिति की सिकारिशें इस मुद्दे पर निर्णय लेने की विस्तृत प्रक्किया का केवल एक ग्रंग है ग्रौंर इस विपय पर सरकार के विभिन्न मंचों पर ग्रौर ग्रधिक विचार-विमर्श किया जाएगा।

निबकर्ष में में यह फिर से दोहराना चाहूंगी कि प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलमीकरण एक ऐसा लक्ष्य है जो कर्नटक सरकार के लिए प्रिय अ्रौर महत्वपूर्ण है। उनके कमियों के बावजूद हस इस दिशा में सभी ग्रावश्यक कदम उठाना चाहेंगे ।

धन्यवाद ।

## 

केन्द्र एवं राज्य सरकारों को चिक्रा से नंग्रंध्रित माम ओों पर













 करने का पुरा प्राज़














 किक्षा नीजि 1992 में प्रारंभिक शिश्रा के तार्वभंमीकरण के




 लागू करने की कार्राउड़ी की जाए।



विछने एक वर्प में उठाये मते महृत्वपूर्ण कदमों के बारे में इस जन्न को में अ्रतणन कराना चह्हंगा :














 उपनतध कगनाे का उद्देश्य काफी द्व नक प्रा कर लिया गाता है ।
 हिका एों को सरने की कार्यवई प्रगति पर है।

 की ग़्रै है



 मद्ध उनचत्र कराना है नाशिर उनमें ग्रलगाव की
 द्वना कया वानियन का त्रिकान किया जा
 गणन्ना गई जा सो 1 मूर्ञ यह्त बनाने में

 है ग्रोर उत्वे चागा है fि उनके उप उस्माह को न
 इस कांशक से वहृवता तिलेगो।
(vi) केन्द्रीय सह्वायता से प्रारंभ की गह्र जिला शिक्षा प्रशिक्षण संत्थातं गाज्य के 45 जिलों में मे 44 जिलों में पूर्व से ही कार्य कर्र री है तना उन्ते

 की गई शेध्रिक साप्री के उपड्रोग की ज़क नो
 प्रवर्वतन योजनांयों जैं हमावसायिक ीिका योजना तथा विलन शिक्षा सुधार्योजनखों के क्कियात्रत्रान को भौ च्यवस्यित किधा जा रह्र है ।
(vii) मड्य प्रदेश पहन्ना राज्य है जहां श्रिक्षिक सी़िख्यकी तथा ग्रायोजना को कम्नयद्रीकुत करने का बते स्तर पर प्रयास किगा गया है। 45 सें से 29 जिलों में ह्म यह् कार्य गारंभ कर चृक्षे है तथा शग्रे 2 वर्ञों में पूरे देश में इमे लग़ किमा जाइतोा।
(viii) प्राथनिक शिक्षा के पाठ्त्युप को, बात केनित्दित बनाने, न्यूनतः श्रहिगम स्तर घगत्त करेे दोगय्य् बनाने तथा यशपनल समिति की अनुगंसाओं हो ग्रनुहव बनाते की द्वि्टि मे पुनरीकित करने का कार्म प्रारंभ कर्ट दिग्रा गया है । इसके उवरान्त प्राथमिक स्तर की पए्र्य पुस्तकों का पुन्तोक्षण की किया जायेगा।
(ix) पूर्ण सक्ष्षरता कार्यंक्न के उत्तर्गन राज्य के 13 जिलों को पूर्ण रूप से तथा 10 जिलों का ग्रािएक रुप से साक्षर करने के लिए चुला गगए है। तीन ग्रन्य जिलों के प्रस्ताव राध्टीय साक्रराा दिभान प्राधिकरण के षिचाराश्रीन है। मधग्र प्रदेग के तFसिहपूर निले को जुलाई, 1902 में हो पूर्ग साक्षर धोणित किया जा चुका है।
5. उत्च शिक्षा के क्षेत्र में हुम इस वारांम महमन हैं कि शिक्षा ध्यवस्था में विकेन्द्रीकरण बेहतर अंधन के लिए श्रनुकूल होगा । वासतब में म० प्र० में इस दिशा में गनेक ददम उठाये गये हैं फुछ विश्वविद्वालयों में ग्रह्यमन केन्द्र (रक्तन ग्राफ स्टडीज) स्थापित किके गये हैं तथा उनके संचालन में पर्यप्त स्वायतता भी दी गई है जिसके ग्र च्छे परिजान प्राॅत हुए हैं। प्रदेश के चुने हुए 25 महाविन्यालयों को स्वायतता प्रदान की गई है जिनमें 19 शासकीय महाविद्यालय तथा 6 ग्रफ़ासकीय महाविद्यालय हैं। स्वायतता प्रण्त कुछ शसकीय महाविद्यालय बहुत ग्रच्छा कार्य कर रहे हैं । इन विद्यालयों में व्यवसायोंन्मुख पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं, प्रवेशपरोक्षा के अ्राधार पर प्रवेश दिया जाता है, परीक्षाएं महाविद्यालयों द्वारा स्वयं ली जाती हैं तथा परीक्षा सुधार कार्यंक्रम लागु किये गये हैं। स्वशासी महाविद्यालयों की योजना तैयार करते यमय श्राशसकीय महाविद्यालयों की अवश्यकताग्रों तथा प्रणाली को ध्यान

में रखा गया धा किन्तु शासकीच महविध्रालयों को ग्रावज्यक्ताओं तथा चणाली की उपेक्षा की गई प्रतीत होरी है। इस-
 में पर्याव्त लचीवापन होना चाहिए तारा प्रासकीय महाविद्यालयों की ग्रावग्रकताहो की भी जुत हो सके। म० प्र० में गमकीए स्वजासी गहाविद्यालों को कियत्मक स्वायक्ता इस लिए प्रदान की गह है तनि वे ह्य योजना के उद्देश्यों को प्राप़ कर में। हमारे पर्वेग मे 412 आगकीय महाविद्यालय हैं जो कि उचच शिक्वा के $80 \%$ छात्रों की ग्रावश्यकता पुरो करते है। इण गतीवचातों कीवक्षकों का राज्य स्तरीय संवर्ग है। इस संबो को नलावचालनखाए त्रिभाजित करना काटिन कार्य है क्योंति हले कानूनी एवं अन्य समस्त्याएं पैदा होंगो। उर्विए कियरमत स्वायता देते सकप यत्चय वर्यात सेवा तुआया प्रदान की गर है चित्नु किए मी संखर्ग को विभाजित नहों किया ता है। पणित वहीविवायो को स्वायतता



 ग्रीिक से कीजित गातित स्यिधालटों को स्वशासो महाविधलयों में पर्स्वानीका जा तो । त्वागारी पहाविद्यालयों
 संश़ोधन तंज को उपुक्न उणाती की मी खावश्यकता हम अनुभव करते हैं।
7. हारे प्रदेश में, रभी दिस्वनिद्यललय शिक्षा सत्र प्रक्रूम होने ऊ पूर्व ग्रवणा जोित कलेन्डर तियार करते हैं ग्रोंर इलका अनुमदन रुम干व्य उमिति करनी है जिसक घध्यक्ष कुलविर्यति तान गद्य, की रुकाचगण होते हैं। म० प्र० विश्र्ववच्चालः संशोधन ताथागयम 1991 में किमे गये प्राव-
 की विध्रान सभा के पटन पर र्या जाता है। उच्च शिक्षा की गुणनता को दुत्राले की द्वेतरी म० प्र० उच्च शिक्षा ग्रनुदान अ्रायोग को भी सीकी एके है।
8. हम म्न ग्रनुभव्र क्रे कि म० प्र० में कुलधिपति के कार्यालय को विजिटर तथा कुताधिपति के कार्यालयों में विभाजित करने से कोई काम वहोंता। कुलाधिपति के वर्तमान कार्य को संशेशित को खंवरो ननुशंसा पर निर्णय करने का ग्रधिकार राज्य गामन को ऊमए कोड़ देना चाहिए ।
9. उच्च निगक्षा संस्थां म्रां ग्रनुसंधान तथा विकास से से संबंधित समस्याग्रों तथा कमियों के संखंध में कार्य योजना में चिता प्रक्र की गई है कि इस दिशा में किये गये ग्रधिकांश प्रयास फुछ संस्थाओंद्यों हें क्रिद्रित है तथा पूरी व्यवस्था में इनका प्रसार नहीं हुग्रा है । गह इम संदर्भ में देग्वा जाना चाहिए कि जहां सभी संस्थाग्रों में श्रनुसंधान श्रौर त्रिकास की संस्कृति विकसित करने की ग्रावश्यवत्ता हैं वहीं कुछ चुनी

हुई संस्थाश्रों को उत्कृष्टता के केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। यह निरववाद है कि श्रनुसंधान तथा विकास संबंधी गर्तिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए । म० प्र० में हम प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक श्रच्छे विज्ञान महाविद्यालय को चुनने का विचार कर रहे हैं जिसमें ग्रनुसंधान के लिए ग्रावश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा इन सुविधाग्रों को जिले में ग्रनुसंधान कर्ताग्रों को उपलब्ध कराया जाये । कार्य योजना में यह श्रपेक्षा की गई है कि विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा ग्रनुदान ग्रायोग प्रत्येक जिले के कम से कम एक विज्ञान मह्राविद्यालय को ग्राधुनिक प्रयोगशाला तथा उपकरणों से सुसज्जित करें । हमारा सुझाव है कि उच्च शिक्षा श्रनुदान ग्रायोग तथा राज्य सरकारें सम्मिलित रूप से ऐसे महाविद्यालय चुनें तथा उन्हें ग्राधुनिक प्रयोगशाला तथा उपकरणों से सुसज्जित करें जिससे इन विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा के ग्रतिरिक्त ग्रनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके ।
10. हमें प्रसन्नता है कि 73 वां तथा 74 वां संविधान संशोधन पारित होकर लागू किया जा रहा है जिससे निचले

स्तर के लोगों को श्रधिकार देने के संबंध में दूरगामी प्रभावं होंगे अ्रौर विकास की प्रक्किया में वे ग्रवर्ना सहभानिता सुनिश्चित कर सकेंगे। इस बोर्ड द्वारा कनाटक के माननीय मुग्ब्यमंत्री की ग्रध्यक्षता में गठित समितित की ग्रनुशंसाश्रों का हमने ग्रध्ययन किया है। सामान्यतयंः हम उनसे सहमत हैं यद्यदि कुछ ग्रावश्यक संशोधन कराने के लिए हमें राज्य में विधान सभा के गठन की प्रतीक्षा है । शैक्षिक प्रशासनिक च्यवस्था के संबंध में मैं सदन को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय शेंक्षिक सेवा के गटन की परिकल्पना की गई है । हमारी बहुत सी योजनiंग्रों को सफलता हमारी प्रशासनिक कार्यप्रणाली के सुधार पर निर्भर करती है। देश में पैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अ्रखिल भारतीय शिक्षा सेवा के गठन संबंधी सुधार का कार्य बहुत अ्रसे से लंबित है, यद्याप यह एक कठिन कार्य है, मैं केन्द्र तथा राज्य सरकारों से ग्राग्रह् करना चाहूंगा कि इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्म हाथ में लिया जाये ।
11. श्रंत में, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की इस बैठक की सफलता के लिए मैं ग्रपनी हार्दक शुभकामनाएं अ्रभिव्यक्त करता हूं ।

## श्री प्रभाकर धारकर, उच्च एवम् तकनीकी शिक्षा मंनो, महारष्ट्र राज्य का भाषण

उच्च तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा की दष्टि से, मैं यह समझता हूं कि यह बैटक सर्वा धिक उचित अ्रवसर पर बुलाई गई है । हम एक ऐसी स्थिति के सन्दर्भ में किल रहे हैं जहां न्यायिक उद्घोषणाग्रों की ग्रधिकता के कारण ग्ररवों प्रतिभाशाली युवा विद्यार्यायों की शैक्षिक महत्वाकांक्षा पर उनके भविष्य को लेकर श्रनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि उन्नीकृष्णन मामले में सर्वोचच न्यायालय के निर्णय से श्रनेक विद्याथियों के लिए कम खर्च पर उच्च एवम् प्रौद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के ग्रनेक नये ग्रवसर खुले हैं तथापि इस निर्णय के विरद्ध पुर्नविचार करने की कई याचिकायें दायर की गई हैं उन में से एक पर अभी 7 भ्रवतूबर, 1993 को ही निर्णय दिया गया है। उन्नीकृषणन मामले में ग्रलग-ग्रलग ढंग से उच्च न्यायालय की व्याख्याख्रों से तथा कभी कभी-उसी उच्च न्यायालय की विभिन्न शाखाश्रों द्वारा उसी निर्णय के ग्रलग-प्रलग व्याख्याएं करने से तथा सम्पूर्ण प्रवेश प्रणाली को दुबारा दोहराते रहने से स्थिति खराब हो गई । मुझे यह् कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन सभी समस्याप्रों के बावजूद, हम प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में ग्रौर नयी कक्षाग्रों में उचित प्रकार से शिक्षण ग्रारंभ कराने में समर्थ रहे हैं। लेकिन मुझे यह भी कहना है कि मुझे श्रगले वर्ष इसी संघर्ष से गुजरने की झ्राशंका है । इसी प्रयोजनार्थ मैं निम्नलिखित दो सुझाव देना चाहूंगा :-
(1) हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से शिक्षा के वाणिज्यकरण के नियंत्नण में कुछ विस्तार करने के कार्य में सफलता मिली है, तथापि इससे नये ग्रनौचित्य का उत्पन्न होना भी रका है। इसलिए में इन समस्याश्रों को विचार-विमर्श द्वारा सुलझाने के लिए ग्रौर विशिष्ट समय-सीमा के ग्रन्तर्गत एक सहमत कार्यक्रम (पेकेज) पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की इस बैठक द्वारा एक दल के गठन का सुझाव देना चाहूंगा। समस्याग्रों के सुलझ्नने तक दल की बैठकें प्रतिदिन होनी चाहिए इसके पश्चात् कार्यक्रम (१ंकेजज) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि सभी के लिए विवाद को एक बार ही समाप्त किया जा सके।
(2) साभान्यतया शिक्षा के क्षेत्न में तथा विशेष रूप से प्रवेश प्रक्रिया में न्यायिक व्याष्याश्रों को सीमित करने की आ्रावश्यकता प्रतीत होती है। भ्राज किसी भी व्यक्ति या समूह के लिए रिट याचिका दायर करना तथा लाखों विद्यार्ाथयों के भविष्य को जोखिम में डालकर सम्पूर्ण प्रवेश प्रभ्रिया को ठप्प करा देना सम्भव है। इसलिए में प्रवेश न्यायाधिकरण या केन्द्र श्रौर राज्य सरकारों

द्वारा पहले से ही गठित किये गये प्रशासनिक न्यायाधिकरण की तर्ज पर शैक्षिक न्यायाधिकरण के गठन का सू झाव देना चाहूंगा। इसके लिए सं विधान में संशोधन करने कीं आवश्यकता पड़ेगो जिसके लिए कार्यवाही ग्रभी शुरू की जा सकती है। इसे श्रगले शैक्षिक वर्ष शिक्षा सन से पहले ही पूरा किया जा सकता है।

महोदय, मै यह जानता हूं कि ग्राज हम लोग यहां पर दूरगामी परिणामों से सम्बन्धित कुछ मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकव्वित हुए है ग्रौर हमें प्रवेश से सम्बन्धित तात्कालिक समस्याग्रों में नहीं फंसने चाहिए ।

जहां तक कार्य-सूची का सम्बन्ध है, मुझ्शे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि महाराष्ट्र में हम एक नया विश्वविद्यालय ग्रधिनियम बना रहे हैं। जिसमें ज्ञानम समिति की बहुत सी सिफारिशों को शामिल किया गया है हम इन सिफारिशों पर तैयार की गई केव समिति की रिपोर्ट का भी सावधानीपूर्वक ग्रध्ययन करेंगे तथा यह सुर्निश्चित करने का प्रयास करेंगे कि यथासंभव ये सिफारिशें नये विधान में प्रतिबिम्बित हों। मैंने उच्च, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा पर शिक्षा सचिवों की सिफारिशों का भी ध्यानपूर्वक ग्रध्ययन किया है तथा मुझे अ्रपने पूरे हृदय से इनका समर्थन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। दल ने वास्तव में बहुत ही कम समय में प्रशंसनीय काम किया है ।

महोदय, घोषणापत्न मेरे पास ही है, मैं इस भव्य निकाय के विचार-विमर्श के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो निम्नलिखित हैं :-
(1) जन संसाधनों पर दबाव देने से तथा शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के लिए मांग से हमें ऐसी शिक्षा की पूरी लागत के लाभदायो भुगतान के लिए श्रपरिहार्य प्रयास करने हैं। तथापि नीति निर्माता के रूप में, यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य कि लागत यथासम्भव कम रखी जाये । इसलिए मैं ए० श्राई० सी० टी० ई 0 , भारतीय चिकित्सकीय परिषद्, भारतीय फार्मेसी परिषद्, विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग तथा इसी प्रकार की दूसरी सभी संस्थाश्रों से यह देखने के लिए ग्रनुरोध करता हूं कि यदि सम्भव हो तो गुणवत्ता से समझौता किये बग्र स्थान, उपकरण तथा उनके द्वारा मांगे गये प्रति

विद्यार्थी शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ की ग्रावश्यकताग्रों के लिए वर्तमान कठोर नियमों में ढील दी जाये । इसी प्रकार वे यह भी निर्धा रित कर सकते हैं कि चिकित्सकीय पुरातात्विक श्रभियान्त्निकी फार्मेंसी तथा ऐसे ही दूसरे पाठ्यक्क डिग्री स्तर के लन्बी अवधि के होने चाहिए या नहीं। प्रयास काम के लिए इन विद्यार्ययों को सक्षम बनाने के लिए स्यासंभव शीघ्र किये जाने चाहिए म्रौर यदि ग्रावश्यक हो तो 3 या 4 वर्ष के ग्रनुभव के पश्चात् उन्हें वापिस ग्राने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है । यदि यह सुझाव स्वीकार करने योग्य हो तो इनसे शिक्षा के खर्च में कमी भ्रायेगी तथा यह ग्रौर ग्रधिक रोजगारोन्मुख हो सकेगी । मुझे विश्वास है यदि केन्द्रीय सांविधिक प्राधिकरण राज्य स्तर पर कार्य कर रंह राज्य प्राधिकरणों से अपने तालमेल को बढ़ा ले तो कोई रास्ता भिकाला जा सकतंा है ।
(2) राज्य में हमने शिक्षा के ठ्यावसायीकरण से सम्बन्धित कुछ अ्रध्ययन कराये हैं तथा हमने यह पाया कि ठ्यावसायिक शिक्ष रवहूप में बैमासिक होने से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में ग्रसफल रही है। छस ग्रधययन से यह पता चलता है कि ग्रधिकांश विय्यार्थीं व्यावसायिक पाठ्य अमों को ज्यावसायिक महाविद्धालयों में पहुंचने की दृषिट से एच० एस० सी० में श्रधिकतम श्रंक प्राप्त करने के साधन के रूप में देखते हैं । हूसरी ग्रोर भारतीय अंद्योगिक संस्थाग्रों से उतीर्ण होने वाले 70 से 80 प्रतिशत विद्यार्थी लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के सक्षम होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य विद्याशिययों को ग्रनिवार्य रूप से लाभप्रद रोजगार के लिए फिट होने से, मेरा यह सुझाव है कि ग्रधिक से ग्रधिक भारतीय अंद्योगिक संस्थान खोलने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उपलब्ध संसाधन दिये जायें। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक भी कृपया यह देखें कि क्या वास्तव में रेफिजेेशन, घड़ी मरम्मत

जंसे विषयों के लिए दो वर्ष का पा़्य क्रमा अ्रावश्यक है या नहीं।
(3) देश में विश्व बैंक की सहायता से पालिटीकिनकों ग्रोर भारतीय श्रंद्योगिक संस्थग्रों के ग्राध्धुनिकीकरण एवं स्ततरोन्नयनीकरण की परियोजनययें पहले से ही कार्यान्वित की जानी हैं। मैं भारत सरकार मे ग्रनुरोध करना चाहूंगा कि वह विश्व बैंक से ग्रभियात्रिकी महाविद्यालयों के इसी प्रकार के स्तरेग़न्नग्न तथा हमारें ग्रभियंत्निकी स्नातकों को उनके क्षेतों में हुई नवीनतम तकनीकी विकास से ग्रवगत कराने के लिए एक वार्ती करें।
(4) दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय ग्रनुनान ग्रायोग की ग्रावंटन प्रणाली की बुद्धिसंगत न्याध्या की ग्रावश्यकता है । मामला दर मामला के ग्राधार पर योजना श्रायोजना को संस्रीक्षति प्रदान करने की विश्वविव्यालय ग्रनुदान श्रायोग की वर्तमान प्रणाली तथा केवल एक योजना अवधि के लिए वित्तीय सहायता देने के पश्चात् हट जाना रज्यों पर भारी वित्तीय बोझ है। इसके ग्रतिरिक्त स्थायी ग्राधार पर विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग की सहायता को व्रिस्तृत करने के लिए भाज्य सरकारों की सहमति से कुछ वैशामीटर होने चाहिए ।

महोदय, विश्वविद्यालयों की स्राधिक स्थिति उच्च स्तरीय बंटक के लिए विशेष चिन्ता का विषय होनी चाहिए। । विशेष चिन्ता का एक क्षेत्र विज्ञान प्रंंर प्रौौ्योगिकी तथा मार्नवकी के क्षेत्न में सीमावर्ती क्षेत्रों में डाक्टरेट तथा डाक्टरेट के पश्चात ग्रनुसंधान कार्य करने की उपेक्षा है। यदि इन क्षेत्रों की उपेक्षा लम्बे समय तक की जाती रही तो ग्राने वाले वर्षों मे राष्ट्र को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है । मैं इस उद्देग्य के लिए ब्यापार एवं उद्योग से उदार अंशदान देने के लिए एक ग्रपील द्वारा राष्ट्रीय दान के सृजन के लिए सुझ्शाव देता हूं।

## महाराष्ट्र राज्य के सकूल शिक्षा मंत्री शी सलीम जकारिया का भाषण

शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार की उपलद्धि का लेखा-जोगखा देने से पूर्च उन लोगों के प्रति संवेदना तथा सम्मान के रुप में गहरा शो₹ व्यक्त करना मैं ग्रीना यब से बड़ा कर्तव्य समझ्झता हें जिनकी उस अ्रप्रत्याशिन भूक्कम्प में जानें चली गईं जिसने 30 सितम्बर 1993 की विनाशक रात्ति में हमारे राज्य के लातूर और उस्मानाबाद जिलों को क्षति पहुंचाई,

यह छेसी दु:खद घटना है जिसके पीड़ितों के घावों की भरपाई कर पाना कठिन है हमारे प्रिय मुख्य मंत्नी के कुशल मार्गदर्शन तथा गतिशील नेतित्व में राज्य प्रश्रासन ने बचाय तथा सहायता ग्रर्भभयानों की अ्रविश्वसनीय चुनौती का सामना करने के लिए ग्रपने तन्त्र को तेज कर दिया है। मुझे यहां यह् उल्लेख करते हुए दु: ब्ब हो ग्हा है कि गत्ते सदमें से ग्रीजित प्रभावित गांवों में सभी सकुल धराशायी हो गए हैं तथा उनके तःकाल पुर्वार्माण की श्राक्श्यक्रता है ।

मेरी राज्व सरकार सभय-समग पर रिपोर्टे भेज कर, प्राथमिक, माधर्मिक तथा उच्चतर माध्यनिक शिक्षा के क्षेत्रों में हुई प्रगति से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ग्रदयत कराती रही है। में केवल उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालूंगा जिन पर केन्द्रीय विंक्षा सहलाकार बोर्ड को विशेष ध्यान दिए जाने की ग्रावश्यकत्ता

## कार्रंबाई योजना का किषान्वयन

महोदय, जससाकि ग्रापको मालूम है कि मेरी राज्य सरकार ने राज्य कार्श्रवाई योजना तैयार करने के लिए कार्य बल नियुक्त किया है, डस कार्यै बल में जनता के प्रत्रिनिधि, शिक्षाविद, क्षेत्रीय श्रधिकारीं और स्यानीय निकायों के प्रनिनिधि शामिल हैं, इसने सभी व्यावहारिक पहलुग्रों को ध्यान में रख्वने के बाद, राज्य कार्रबाई योजना (एस० पी० ग्रो० ए.) तैयार की है तथा राज्य सं रकार को विचारार्थ केज दं है। दार्य-बल ने प्रररंभिक शिक्षा को जन-जन तैक पहुँननें, इस उद्देश्य को प्रात्त करने के लिए ग्रवेक्षित संसाधनों और इन कार्युकलाओं के लिए ग्रफे क्षित प्रबन्ध ढांचे हेतु राज्य कार्रवाई योजना (एस० पी० ग्रो० ए०) की सिफारिश की है। छसके ग्रतिरिक्त कार्य बत्र ने निम्नलिखित के लिए ग्रनेक कार्यक्रमों की सिफारिश की है :-
(i) कम नानांकन, कम उपस्थिति और पढ़ाई बीच में छ्रोड़ जाने वालों की समस्याग्रों में सुधार करना, और
(ii) शिक्षा की कोटि, शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता ग्रादि में सुधार करना ।
राज्य कार्रवाई योजना को लागू करने के लिए, कार्य-बल ने संसःधनों को जुटाने हैत्तु कु उपायों को सुझाव दिया है। इसनने यह भी सिकारिश की है कि राज्य मरकार का उकत

उद्देश्यों को एक समग्र ढांचे के प्रंदर प्राप्त करने के लिए प्रासिरिक्त राशि उपलच्र करानो चर्fहिए। अ्रतः कार्य-बल ने यह सिफार्गरश की है कि जिश्षा पर च्यय के वर्तमान स्तं को 18 प्रतिगत से बढ़ाकर 25 प्रतिश्रत किरा जाए।

जैसार्ति ग्राप जानते हैं कि राज्य सरकार हाल में विकट वित्तीय श्रभांव का सामना कर रही है । मुझे संदेह है कि विशाल राशियों के कारण इसे ग्राघात लगेगा क्योंकि विशाल राशियों को भूकम्प प्रभावित क्षेत्न में अचाव और राहत कार्यों में लगाया जाना है। इसका निशिचत र्य से राज्य में ग्रन्य कार्यक्रमों की भार्ति राज्य कार्रबाई योजना के क्कियान्बयन पर प्रतिक्ल प्रभाव पड़ेगा। म्रतः भारत सरकार से मेरा यह ग्रनुगुर्ध है कि या तो सहायता श्रनुदान के रूप में ग्रयवा किसी ग्रन्य रूप में जैसा भी भारत सरकार उचित समझती हो, पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे।

## शिशु देखभाल श्रोर शिक्षा

सार्वजनीन नामांकन नियमित उपस्थिति, अंर बच्च्चों द्वारा ग्रमनी fिक्षा जारी रख्बना बनाए रबने के लिए इस कार्यक्रम के गहत्व को देबते हुए राज्य सरकार ने राज्य में सभी मांबों को शिशु शिक्षए को सुविध्यएं प्रदान करने हेतु नीति निर्गय लिया है। मेंरे विभाग ने प्रश्येक प्राथीनक स्कूल से मंलग्न बालवाड़ी जोलने का कार्यक $T$ चरणबद्ध रुन में ग्रारं भ कर दिगा है। ग्रब तक 21,941 बलवाडियां तो ोो गई हैं ग्रौर यद कुज्ञा छनन मांवों के कार्य-बल ने यह भी सिकारिय की है कि जनला स्तर पर तथा तालुका स्तर पर शिक्षा के प्रन्न्ब, पर्वेश्रेक्षण निय त्नग और मानीटरिंग के लिए निकाय ग्रलग से स्यापित किए जएं सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

## न्यूनतंम अध्ययन सतंर

शिक्षा का न्यूनतम मानक ग्रौर कोटि को सुनिश्चित करना उन समस्याप्रों में से एक है जिनका साभना प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। राज्य शक्षिक ग्रनुसंध्रान तथा प्रशिक्षण परिष द् ने कक्षा I ग्रौौर II के लिए न्यूनतम ग्रध्ययन स्तर पर अ्यधधारित परीक्षा भी नैयार की हैं। कक्षा III आरोर IV के टैस्: मुद्रणाधीन हैं। इस प्रयोजनार्थ हस्त पुास्तकाएएं भी तैयार की गई हैं। शिक्षकों के लिए एक सामूहिक प्रशिक्षण कार्यंकम पिछले नर्ष से पहले ही ग्रारंभ कर दिया गया है। संक्षेप में, ग्रब हम ग्राप्र्त्त हैं कि निकट भवविण्य में हम प्रारंभिक शिक्षा के उचित मानक को बनाए रबंगे ।

## सामाजिक वित्त

किसी विकासात्मक कार्यफलाप विशेष रूप से शिक्षा में स्थानीय समुदाय की सहभागिता के महत्व के विचार की दृष्टि से

राज्य सरकार ने राज्य के लोगों से शिक्षा के विकास के लिए ग्रपने-ग्रपने साधनों को उदारता से दान करने की श्रपील की है। इस दिशा में, राज्य सरकार ने निम्नलिखित दो महृत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किए है :-

## (i) साविनी बाई फुले प्रोत्साहन-श्र्रभभभावक योजना

महोदय, भारत सरकार को इस स्कीम की जानकारी है श्रौर इस दिशा में हमारे प्रयासों की सराहना करते हुए, हमें हमेशा प्रोट्साहित कियाहै । ग्राज तक उन 1.60 लाख से अ्रधिक लड़कियों को इस कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत लाया गया है जो श्रपनी शिक्षा को जारी रख सकती हैं ।

## (ii) शैर्ष्षणक उठाव

भौतिक सुविधाग्रों, ग्रध्यापन सहायक सामग्रियों ग्रौर बच्चों के लिए $2-5$ ग्रायु वर्ग के बच्चों को उपलन्ध करा दी गई है। ग्रांगन वाड़ियों तथा ऐसे ही ग्रन्य पूर्व स्कल केन्द्रों को निर्यन्त्वित करने वाले विभाग के साथ उपयु क्त समन्वय किया गया है। उन गांवों में जहां ग्रांगनवाड़ियां कार्य कर रही हैं, इस कार्य $\begin{gathered}\text { के शिक्षा }\end{gathered}$ घटक के लिए मार्गदर्शन के रूप में सहयोग प्रदान किया सया है । बालवाड़ियां केवल उन्हीं गांवों में खोली जाती है जहां श्रांगनवाड़ियां नहीं चल रही हैं ग्रथवा जहां योजना के झ्रनुसार भविष्य में ग्रांगनवाड़िया नहीं खोली जाएंगी। राज्य शैक्षिक ग्रनुसंधान ग्रौर प्रशिक्षण परिषद् (एस C सी० ई० ग्रार० टी०) शिशु शिक्षा की शैक्षिक प्रावश्यकताग्रों की देख्रभाल भली-भान्ति कर रहाँ है। ग्रभी तक इस संस्थान से 4,000 बालवड़ी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसने इस प्रयोजनार्थ ग्रध्यापन अध्ययन सामग्री का एक पूरा सेट तंयार किया है । राज्य सरकार ने, बालवाड़ी शिक्षकों के रूप में कार्य करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लिए 6 माह का सेवा पूर्व प्राशक्षण पाठ्यक्रम भी श्रनुमोदित किया है ।

हमारा यह ब्बनुभव है कि इन सभी कदमों को उठाने से, हमें इस कार्यकम से निश्चित रूप से एक सकारालमक पृष्ठ भूमि मिल रही है जो हमारे वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहायक होती है '।

## प्रारं भिक शिक्षा

कार्यं बल ने, 2000 ईसवी सन् तक, राज्य सें प्रारंभिक शिक्षा जन-जन तक पहुंचाने की सिफारिश की है । विद्यमान नियमों के श्रनुसार, सभी गांवों, वाड़ियों श्रौर बस्तियों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है। प्राथमिक स्कूल उन स्थानों पर खोले गए हैं जहां 200 ग्रौर इससे ग्रधिक की जनसंख्या है ग्रौर जहां 1.5 कि० मी० की परिधि में कोई सुविधा ग्रथवा प्राथमिक शिक्षा उपलब्न्र नहीं है। पर्वतीय तथा जन जातियों क्षेतों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस नियम में छूट दी गई है ग्रौर तदनुसार उन 156 स्थानों का पता लगाया गया है जहां 100 ग्रथवा इससे ग्रधिक की जनसंख्या है तथा जहां 1 कि॰ मी० की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की कोई सुविधा

उपलब्ध नहीं है। इस घौक्षिक सत्र में ये एकूल खांले गए है। राज्य में सभी एक शिक्षक वाले सकूलों को बहु शिक्षक स्कूलों में परिर्वात कर दिया गया है । ग्रापरेशन बलैक बोर्ड के चरण I, II ग्रौर III के ग्रन्तर्गत शामिल किए गए एक शिक्षक वाले सकूलों को भारत सरकार से प्राप्त ग्रनुनानों से सहायक शैक्षिक सामग्रियां तथा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। 95 प्रतिशत अ्रनुदान का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम के पूरक हेतु, राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक स्कूल को $500 /$-ए० की लागत की ग्रध्यापन संबंधी सहायक सामग्रियां ग्रौर उपकरण उपलब्ध कराती है ।

## सार्वज्जनिक नामांकन तथा अ्यवरोधन का कार्यं कम

राज्य सरकार ने निम्न नामांकन तथा पढ़ाई बीच में छोड़ जाने बालों की समस्习ा सुलझ्ञाने के लिए ग्रनेक कार्यंक ग्रारंभ किए है। कुब्ड मह्ववपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-
(i) उपस्थिति भत्ता :--गरीबी रेखा़ा से नीचे वांते परि.वारों की लड़कियों को सभी स्क्ली कार्य दिवसों के लिए एक छपया प्रति दिन का उपस्विति भत्ता दिया जाता है हम इस योजना को पिछ्छले दो वर्षों से राज्य निधियों से क्रियान्वित कर रहे है ग्रौर इस पर प्रतिवर्ष 10 से 12 करोड़ है० तक का खर्चा ग्रता है । ग्रभी तक इस सकीम से परिणाप सकारात्मक निकते हैं । इससे लड़क्कियों के दाश्विने तथा ग्रनरीचन में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार ने यह निर्णंय किया है कि वाद्य एजेन्स्ययां इस स्कीम तथा ऐसी ही ग्रन्य स्कीमों का नूल्ल्यांकन करें ।
(ii) पु₹तक बैंक :--श्रनु॰ जातियों/ग्रनु॰ ज० जर्ातियों तथा कमजोर वर्गों के बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकें मुहैंया की जाती हैं। इस सुविधा के ग्रतिरिक्त राज्य सरकार ग्रनु० जा०/ अ्रनु॰ ज० जा० वर्ग के छातों को नि:शु₹क र्वदियां तथा ले बन सामग्रियां मुहैया कराने की योजना क्रियाव्वित कर रही है।

## शिक्षा का प्रबन्ध

राज्य सरकार से उन सभी गांवों में गांव शिक्षा समितियां गठित की हैं जहां 50 प्रतिशत महिलाएं हैं, इन सभीसकितियों ने कार्य करना ग्रारंभ कर दिया है ग्रौर नियमित मार्गदर्शन तथा देखभाल एक सामान्य विशेषता बन गई है राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् गांव शिक्षा समिति के सदस्यों के लिए एक पुस्तिका तैयार कर रही है। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम लैयार किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने, गांव स्तर पर प्राथमिक शिक्षा, शिशु शिक्षा प्रौर प्रौढ शिक्षा के दिन प्रतिदिन के काम के पर्यवेक्षण तथा मानीटरिंग के लिए इन गांव शिक्षा समितियों को ग्रधिकार प्रदान किए हैं। कार्य-बल ने यह भी सिफारिश की है कि गांव स्तर पर इस महत्वपूर्ण प्रबन्ध तन्ब्न को कुछ और ग्रधिक ग्रधिकार प्रदान किए जाएं।

श्रपेक्षित भ्रन्य न्यूनतम शैक्षिक सुविधाग्रों तथा स्कूल के दस कार्यकरण के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों ने सफल की मदद की है । लोग या तो नकद दान करते हैं ग्रथवा किसी रूप में ग्रयवा श्रम में लगाए मए मामलों के लिए दान करते हैं। मुझे यह बताते हुए, खंशी हो रही है कि इस कार्यकम के बारे में प्रतिक्रिया बहृत अच्छी रही है। यह कार्यक्रम 1987-88 में अ्रारंभ किया गया था और घ्य तक 1899.45 लाख रु० एकत्न किए. गए हैं।

## सामाजिक सुरक्षा जाल परियोजना (एस० एस० एन०)

इस विश्व बैंक परियोजना के ग्रन्तर्गत, ग्रोरंगाबाद, लातूर, नान्देड, उस्मानाबाद, ग्रोर परभानी नामक पांच जिलों को चुना गया है । दन जिलों की परियोजना रिपोर्टे तैयार कर ली गई हैं तथा भारत सरकार तथा विश्व-बेक के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के बाद टून्हें अ्भन्तिम स्प दिया जा रहा है।

## माध्यमिक शिक्षा

समाज के वंचित वर्गों के छात्नों तथा विशेष रूप से लड़कियों तथा सभी छात्नों के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पहुंच को व्यापक बनाना सुनिश्चित करने के लिए कारंवाई योजना के अ्रनुसार, राज्य सरकार ने राज्य में माध्यमिक शिक्षा के नियोजित विकास के लिए इन सभी तथ्यों को मद़ेनजर रखते हुए एक बृहृत योजना तैयार की है। राज्य सरक्रार ने शिक्षा के माध्यमिक तथा उच्चतर मध्र्यमिक स्तरों पर अ्रपर प्रार्थमिक कक्षाग्रों तथा व्यावसायिक ग्रोर तकनीकी विषयों के लिए पा््यचर्या में कुछ व्यावसायिक विषयों को ग्रारंभ किया है। नवोदय विद्यालयों की योजना राज्य में सफलतापूर्वक क्रिय्यान्वित की जा रही है।

## शिक्षक प्रशिक्षण

प्राथमिक शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण की विद्यमान योजना संशोधित पाट्य विवरण के ग्रनुरूप तथा कारंवाई योजना को कार्यान्वित करने के लिए संशोधित की जा रही है । शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अंग्रेजी, गणित ग्रोर विज्ञान के शिक्षकों को विषय सारांश के सम्बन्ध में गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राथमिक ग्रोर माध्यमिक शिक्षकों को तीन स्तरीय वेतनमान की योजना के ग्रनुसार, प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों शिक्षकों के लिए प्रशशक्षण कार्यंऋम पहले ही आ्रारंभ कर दिए गए हैं ।

## पूर्ण साध्धरता अभियान

स्थानीय लोगों की सक्रिय सहभागिता से सिधुदुर्ग तथा वर्धा जिलों में पूर्ण साक्षरता अ्रभियान सफलतापूरंक पहले ही चल रहा है । इन जिलों में प्राप्त किए गए ग्रनुभव ग्रौर प्रत्युत्तर ने राज्य सरकार तथा राज्य के शेष जिलों में पूर्ण साक्षरता ग्रभियान ग्रारंभ करने के लिए ग्रन्य जिलों के लोगों क.ो प्रेरित किया है । राज्य सरकार वे चरणबद्ध रुप से सभी जिलों में पूर्ण साक्षरता श्रभियान ग्रारम्भ करने का नीति विषयक निर्णय लिया है। फिलहाल, नान्देड, लातूर, मोरंगाबाद, 7-18 Deptt. of Edu./94

जालना, परफ्भमी, पुणे, रत्नगिरि अंमर सांगली जिलों में पूणं साक्षरता ग्रभियान प्रगति पर है । नान्देड तथा लातूर के जिलों में हाल ही में पूर्ण साक्षरता ग्रभियान सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। वाहय मूल्यांकन के परिणाम प्रोल्माह्क हैं 1 पूर्ण साक्षर्ता अभियान होड उस्मानाबाद श्रौर बम्बई में शीघ ही चलाए जाएंगें। उत्तर साक्षरता अ्रभिग्रान सिधुदुगं, वर्धा, नान्देड तथा लातर जिलों में पहलले ही ग्रारंभ कर दिया गया है । राज्य सरकार का वर्ष 1993-94 亥 दौरान 6 ग्रोर जिलों को शामिल करने का विचार है म्रैर शेष जिले ग्राठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाएंगे । उपयुंक्त सभी जिलों में लोगो की सहभागिता बड़े वंमाने पर है ग्रौर परिणाम यह दर्शाते हैं कि राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा यथा निर्ध्रारित शत प्रतिशत प्रौढ़ साक्षरता को प्राप्त कर लेगी ।

मे डस भव्य सभा के विचारार्थ चन्द मुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं। मुले वित्तीय ग्रभावों की जानकारी है लेकिन ये सुझाव बहुत हो तात्कालिक स्वरुप के हैं, ग्रतः इन पर सर्वोच्च प्राथमिकता के ग्राश्रार पर विचार जानना ग्रावश्यक है ।
(1) किन्तल, प्रायदिक ग्रौर माहगमिक शिक्षा को प्रणाली, इस का संजालन तथा कार्यकरण पूरे राज्य में एक जैसा है । स्यन्नोव भौंगोलिक अंर सामाजर्णथक स्थितियों के ग्रनुसार जीवन के तरीके भिन्न-भिन्न हैं । पहाड़ी ख्रोर जनजातीय क्षेत्नों में हालात भिन्न-भिन्न है ।

अ्रतः हमारा अ्यनुभव यह है कि शिक्षा की बर्तमान पद्धति कारणर नहों है तथा बड़ो सीमा तऋ इन क्षेतों में लोगों के जिवन यापन तथा उनकी स्थानीव ग्रावश्यकताग्रों के ग्रनुरूप नहीं है। अ्रत: मेरा यह मुझाव है कि क्षेन्न के कार्यंकर्ता तथा शिक्षाविद् इस प्रकार के क्षेतों के लिए शिक्षा की उपर्युकत पद्धति तैया₹ करें 1 तयनि, अवासीय सकूलों ₹ अनुभव को दे खते हुए यह सुझाव है कि पाठ्यचर्या कार्यकलापों के स्रतिरिक्त, कुछ व्यावहारिक प्रशिक्षण अ्रारंभ करने की ग्रावश्यकता है जो बच्चों को याद करने में मदद करेगी तथा उनके माता-पिताग्रों को कमाने ग्रोर उन्हें जीवकार्जन में भी सहायता प्रदान करेंगी ।
(2) जन-जन तक प्रारंभिक शिक्षा पहुंचाएं जाने के लिए बहुत बड़ी राशि की जरूरत है। जिला परिषदों के प्राथमिक स्कूलों के लिए स्कूल कक्षों जैसी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निध्धि का श्रधिकांश भाग ग्रपेक्षित है। राज्य में 65,000 एकल कक्षों के निर्माए की कुल अ्यावश्यकता है । प्रत्येक कमरे के लिए 72,000 रु० की जरूरत होगी। हमने स्कूल कक्षा निम्मण का यह कांग्रं सोपानबद्ध रहप में तैयार किया है, क्योंकि एक ही समय में सभी स्कूली कक्षों का निर्माण करने के लिए निधिता उनलंक करन्ना राज्य के लिए मुश्किल है। चुंकि यह न्यूनतम ग्रावश्यता है तथा राज्य के पास उपलब्ध निधियां पव्वष्त नहीं हैं। इन दोनों के लिए निध्रियां उपलअध्ध करवा पाना राज्य सरकार के लिए बहुत मुझिकल है-
(i) ग्रवे क्षित संखया में कमरों का निर्माण करना, क्रेर
(ii) पुराने स्कूलों के कमरों की मरम्मत करना ।

ग्रधिकांश 干कूल बनुत ही ट्टि फ़्टी हालत में है जिसकी वजह से वे म्रस्रक्षित हैं तथा कक्षाएं लगएए उाने के लिए उभ्युक्त नहीं है, इस प्रकार, सक्लों के उन कक्षों की मरम्मत करने की तुरंत ग्रावश्यकता है। मैं भारत सरकार से यह् श्रनुरोध करता ह़ं कि वह ग्रारें बढ़कर राजग मरकार की मदद करें।
(3) मैं झैक्षिक प्रयोजनार्य संवार माध्यन की उपयोगता के सम्बन्ध में दो सुझाव देना चाहूंगा :-
(क) किलहाल दूरदज्ञान द्वारा विभिम्न चैनल शुरू किए गए हैं जिसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रसित किए जाते हैं जिनमें ग्रधिकांश कार्य क्रम वाणिजियक स्वरूप के होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि छात्न दर्शकों की संस्या ग्रधिक होती है । अ्रत: द्र्रदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यकमों का छात्र समुदाय पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है जो स्वभाविक रूप से, इस प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए प्रद्दोशित किए गए विचारों को काफी हद तक ग्हण करते है। ग्रतः यह सुझाव है कि दूरदर्शन को ड्न कार्य $् र म ो ं ~ क ी ~ छ ट न ी ~ क ड ़ ा ई ~ स े ~ क र न ी ~ ह ो ग ी, ~$ उनका विश्लेषण करना होगा तथा उन अधपयनों को पूरा करना जिनका समय्र रूप से छान समुदाय पर प्रभाव पड़ता हो। भ्रावांछित कार्यंम्ंों का बहिष्कार किया जाना चहिए तथा दैछ रचनारमक आार्यंकमों को अरंभ किया जाना चाहिए।
(छ) सूचना तथा प्रम रण मंन्नालय से, गैंक्षिक कार्यकमों के लिए ग्रलम चैनल ग्रारंभ किए जाने के लिए काको लम्बे समय से चली आा रही मांग पर विचार करने के लिए झ्रनुरोध किया जाए द्रुदशंन के लिए वह भी संभन्न है कि उत्कृष्ट तथा लब्ध प्रतिष्ठित स्वैच्छिक एजेंसियों तथा शिक्षा के क्षेत्र में गर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण को शामिल करते त्वुए कृछ सीमा तक ऐसे चैनलों का उपयोग कर सकता है।
(4) महाराष्ट्र सरकार ग्रादिम जातियों की "लड़कियों के लिए शिक्षा परिसर" की योजना का स्वागत करती है।

योजना में प्रस्तावित शिक्षा की प्रणाली वास्तव में उपयोगी है क्योंकि वे जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी व्यावहारिक होगा। इस योजना में "कार्यानुभव" को ग्रारंभ करना छातों तथा उनके अ्रभिभावकों दोनों के लिए सहागक होगा। जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेतों में महिलाक्रों में साक्षरता दर पर विचार करते हुए, मेरा यह सुझाव है कि इस योजना का विस्तार सभी जन जातियों की सभी लड़कियों के लिए तथा पर्वतीय लड़कियों के लिए तथा राज्य्य के ग्रगम्प क्षेतों के लिए किया जाना चाहिए।
(5) भारत सरछहार जनजातीय छातों के लिए राज्य सर्कार के जान्नावासों के निर्माण हेत 50 प्रतिगन कित्तीय महायता प्रद्रान कर्ती है ।

ग्राज की स्थिति के ग्रनुसार, ग्रधिकांश़ जनजातीय तथा पर्द्रतीय क्षेतों में, संचार की सुविधाएं पर्याच्न नहीं है।

इन क्षेत्रों में से कृळ्ठ में ऐसी सुविधाएं उएलन्व नद्धीं है। दृमाे राउत्र में प्रध्रिकांश माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 5 से कक्षा 10 तक की कक्षाएं चल ग्ही हैं। छोटी कक्षात्मों के बच्बों के लिए 5 कि० मी० व्रथवा हमसे श्रधिक की ह्री म्कल जाने के लिए तय कर पाना करिन है । शः स्तुक्ताव है कि भारन मरकार हस महृत्वपूर्ण मद्द् पर दिचार कर मकती है ग्रैर जन जाति के लिए तथा पर्चतीय क्षेत्नों ग्रैर अ्रणम्य क्षेतों के छात्नों के लिए भी कात्राव्रखों के निर्माण हेतु स्वैच्छिक एर्जेसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करें । भारत सरकार विनीय सहायता की पही ति तय कर सकती है। जिसका एक भाग सहायता ग्रनुद्वान के हुप में हो सकता है तथा शेष बिना ब्याज के कण के रूप में हो सकता है।
(6) राज्य सरकार नवोदय विद्यालय योजना को कार्यान्वित कर रही है। चार जिलों को छोड़ कर, ग्रन्य जिलों में भारत सरकार द्वारा यथा निर्धा रित शर्तो विशेष रूप से 25 एकड़ की न्यूनतम भूमि की उपलव्धता से सम्बन्धित शर्त को पूरा करते हुए नवोदग विद्यालय समुचित रूप से स्थापित किए गए हैं :
(क) राज्य सरकार ने सतारा, शोलापुर, अ्यकोला तथा पुणे के जिलों में नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने का प्रस्ताव पहले ही से ज दिया है। हम भारत सरकार से इनके श्रनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत सरकार इस पर विचार केत तथा घथासंभव शीघ इन प्रस्तावों के लिए स्वीकृति दे ।
(ख) नत्रोदय विधालय की योजना का मुख्य उद्देश्य, योग्य तथा प्रतिभाशाली छातों की प्रतिभाग्रों की देखभाल करना ग्रोर उनका विकास करना है। फिलहाल, इन स्कूलों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी ग्रथका श्र्रंग्रेजी है । गिक्षण के मा:यम कें रूप में क्षेत्रीय भाषा ग्रनुमत्य नहीं है यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि कम से कम प्रार्थमिक शिक्षा बच्चे की सातृभापा में दी जानी चाहिए ताकि शिक्षा का माध्यम प्रध्ययन की प्रक्रिया में बाधक न हो। इन स्कूलों में चुंकि ग्रपर प्राथमिक स्कूल है, ग्रतः मेरा यह सुझाव है कि चन्द नवोदण विद्यालग मराही माध्यम मे ग्रारम्भ किए जाएं।

मैं अ्राश्वस्त हूं कि हम जिन तातकालिक समस्याश्रों का शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सामना कर रहे है, हम व्यावहारक समाधान निकाल सकते हैं। इस बेठक में हम जिन ग्रनुभवों का ग्रादान-प्रदान कर सकेंजो, मै श्राश्र्वस्त हूं कि इससे हम सब हन समस्याग्रों की बे हृतर ग्र्त्तद्वृष्टि प्रकृति में लाभान्वित हो सकते हैं ग्रौर उनके लिए उवयुक्त समाधान ज्रोज सकते हैं।


## मेघालय के शिक्षा मंबो ड़० एच० लामीन का भाषण

इस भव्य सम्मेलन में भाग लेते हुए मुझे भ्रपार हूर्व हो रहा है। मूले विश्वास है कि हम सभी इस बंटक की प्रतीक्षा में थे जहां हम ग्रपने अ्यनुभवों का आ्रादान-प्रदान कर सकते हैं तथा श्रपने देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कर्यनीतियों की रूपरेबा तैगार करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास कर सकते हैं ताकि हम 21 वीं शतान्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए ग्रयने ग्रापको तैयार कर सकें ।

यथा संशेधित राष्ट्रीग शिक्षा नीति में नि:संदेह सैक्षक कार्ं कम ग्रैर मानव संसाधन विकास का एक नया स्वरूप पेश किया गया है। हमें ग्राशा है कि इस नई fिक्षा नीति को लागू करने से राष्ट्रीय ग्रबंडता आर्य मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की ग्रावश्यकता को न भूलते हुए सभय की चुनौतियों खासकर विझान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्न की चुनौतियों का मुकाबला करने में हभारे नौजवान बेहतर स्थिति में होंगे।
2. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के रूप में हमने विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कर्यनीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गंभीर रूप से विचार किया है। राज्य में शैक्षिक विकास की ग्रझ्धतन स्थिति को धगान में रब कर प्रारूप कार्रवाई थोजना तैयार की गई है। कार्रवाई योजना को कार्य रूव प्रदान करने के संबंध में हमारे राज्य कीं राजधानी में हाल ही में 15 ग्रौर 16 सितम्बर 1993 को ग्रायोजित की गई उत्तर-पूर्वी क्षेत्नोग कार्पेशरला राज्य कार्श्नः़ी योजना को ग्रंतिम रूप देने के का में खासतौर पर बडुत ही उपयोगी सावित हुई है 1 मंत्निमण्डल के ग्रनुमोदन के लिए इसे मंन्निमणडल के सम्मुब प्रस्तुत करने का हमारा प्रस्ताव है । तथापि, राज्य कार्रवाई योजना को ग्रंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व इसके प्रारूप में ग्रौर ग्रधिक संशोधन करने में इस बैटक से हमें मदद ममलेगी।
3. हमारा राज्य गरीब ग्रौर पिछड़ा हुम्रा है। हमारे ग्रधिकांश बच्चे प्रथम पोढ़ी के शिक्षार्थी हें । $80 \%$ ग्रादिवासी जनसंख्या है तथा वे बेती-बाड़ी की दुर्शल ग्रर्थ व्यवस्था के ग्रन्तर्गत गांनों में रहते हैं। साक्षरता दर मात्र $48 \%$ है जो राष्ट्रीय स्तर से काफी नीचे है। पह राज्य में शैक्षिक विकास के स्तर का सूचक है। ग्रतः राष्ट्रीय मुछ्यधारा में पहुंचने के लिए हमें ग्रपने शैक्षिक कार्यकलापों में तेजी लानी होगी जैसा कि अन्य उत्तर-पूर्वीं राज्यों के मामले में है, हैमारे गांव और बस्तियां काफी दूर-दूर बसे हैं तथा इनकी प्राबादी बहुत कम है ग्रतः 300 की ग्राबादी वाली बस्ती या एक कि० मी० की दूरी के श्रन्दर स्कूल स्थापित करने का अ्यबिल भारतीय मानदंड हमारे राज्य के मामले में व्यवहार्यं नहीं होगा। यदि हमें 6-14 वर्ष के श्रायुवर्ग के सभी बच्चों

को शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने की संवैधानिक बचनबद्धता को पूरा करना है तो 100 तक की भाबादी के लिए एक स्कूल जैसी एक ग्रलग कार्यनीति पर्वतीय क्षेत्रों तथा छिट-पुट अ्राबादी वाले ग्रन्य क्षेतों के लिए तैयार करना होगा। हमारा राज्य जिन जटिल समस्यात्रों का श्रनुभव कर रहा है उनके समाधान के लिए मैं इस महान निकाय के सुझाव का स्वागत करूंगा।
4. छठा ग्रखिल भारतीय शैक्षिक सवैक्षण काफी समय पहले ग्रायोजित कर लिया जाना चाहिए था जिससे श्राठवीं पंचवर्षीय योजना के माथ इसका सह संबंध स्थापित किया जा सके। तथापि ग्रभी भी ऐसा सर्वेक्षण श्रायोजित करने के लिए काफी विलंब नहीं हो गया है क्योंकि ऐसा करने सें कम से कम योजना के मध्यावर्वं मूल्यांकन हेतु श्रद्यतन सूचना उपलब्ध हो जायेगी। हम उम्मीद रबेंगे कि इस सर्वेक्षण से स्कूल की घोजना तथा स्कूल का मानचित्न तैयार करने में हमें मदद मिलेगी। प्राथमिक तथा उन्च प्रार्थमिक स्तर पर कक्षा छोड़ जाने वालों की ग्रत्याधिक दर तथा ग्रप्रीश्शित गिक्षकों की ग्रधिक संख्या के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने में इस सर्वेक्षण से राज्य को काफी मदद मिलेगी।
5. राज्य कम सक्षरता दर के संबंध में fंचतित है । ग्रतः हम ग्रपनी स्विति में सुधार लाने के लिए सभी प्रकार के प्रगास कर रहें हैं। सीमित संसाधनों के भीतर योग्य गांदों तया बस्तिमों में स्कूल ग्रोर शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए हमने प्रयास किया है। 15-35 ग्रायुवर्ग में प्रौढ़ साक्षरता में सुधार लाने के लिए हमने प्रौढ़ सिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया है। राब्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यान्वयन के विभिन्न पहन्तुग्रों पर विचार किया गया है । यद्यपि राज्य में ग्रोपचारिक स्कूल ग्रौर संस्थाएं चलाने में ग्रनुभवी ग्रनेक स्वयंसेवी एजेंसियां हैं फिर भी दुर्भाग्य से कार्यसाधधक सक्षरता के लिए जन कार्यंकम संचालित करने में ₹नमें से बहुत कम को ग्रनुभव प्राप्त है। इसलिए हमारे राज्प में प्रौढ़ साक्षरता के लिए संपूर्ग सक्षरता ग्रभियान (टी० एल० सी०) ग्रोर केन्द्र ग्राधारित दृष्टिकोण के बीच से चयन किया जाता है। ग्रत: हम हाल हो में भारत स'रकार द्वारा ग्रनुमोदित केन्द्र श्राधारित ग्रार० एफ० एल० वी० कर्यक्रन का स्वागत करते हैं।
6. स्कूली बच्चों पर स्कूल बैग के बोझ के संबंध में गठित यशपाल समिति द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाया गया है । हम इस संिभति की सिफारिशों की प्रशंसा करते हैं तथा उनके दुष्टिकोणों का समर्थन करते हैं। इस बात का उत्लेख किया जा सकता है कि हुमने श्रपने ख्रभिभावकों की ग्राधिक दणा कों जानकर अपने बच्चों के स्कूल वैग का जानूूझकर

हलका रखा है । इस'से हमारे बच्चे श्रधिक संख्या में स्कूल में दाखिल हो सके हैं जो श्रन्यथास्कूली पाठ्यपुस्तकों के धभाव में स्कूल से बाहर ही रहते।
7. व्यावसायीकरण की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है तथा प्रारंभ में कुछ ही स्कूलों को कक्षाकक्ष ग्रोर प्रयोगशाला जैसी बनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मेचालय सकल शिक्षा बोर्ड को पाठ्यचर्या तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है जो रा० शै० श्र० प्र० प० द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों तथा राज्य की स्यान-विशिष्ट झ्रावश्यकताग्रों को ध्यान में रख कर यह काम करेगा । तथापि योजनाग्रों के कार्यान्वयन में हमें कुछ कठिनाइयों का पूर्वानूमान है क्योंकि ऐसे पाठ्नऋमों के अर्हताप्राप्त तकनीकी प्रशिक्षकों का राज्य में अ्रभाव है । अ्रत: हम इस क्षेत्र में मदद के भिए केब की बैठक पर नजर गड़ाए हैं। हमारा सुझाव है कि हमारे व्यावसायिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उपयुक्त ढंग से स्थित एक संस्थान इस कार्यक्रम के कार्यात्वयन में तेजी लाने में काफी मददगार सावित होगा
8. शिक्षा के विकेन्द्रीकरण खास्तकार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमे श्रपने श्रनुभव बताने की कृपया ग्रनुमति दें । संविध्रान की छठी श्रनुसूची के झन्तर्गत जिला परिषदें खासी, गारो और जयंतियां पहाड़ियों के तीन स्वायत्त क्षेत्नों में प्रार्थमक शिक्षा का संचालन तथा प्रबंधन कर सकती हैं। लगभग तीन दशक तक प्रार्थमिक शिक्षा श्रौर प्राथमिक Fक्लों का संचलन प्रन्न्रन भ्रौर नियंत्नग तीन जिला परिषदों द्वारा एकया जाता रढा है । राजप्र की भूनिका इस प्रयोजनार्यं

धन प्रदान करने तक सीमित है । तथापि सब कुछ टीक ठाक नहीं चल रहा है- शिक्षकों को बेतन नहीं मिलता है, धन का सही दिशा में प्रयोग नहीं होता है तथा एकूल बिना शिक्षक के चलते हैं। ग्रस्सी के दशक के प्रारंभ में लगभग सभी स्कूलों ने कार्य करना बन्द कर दिया था तथा स्कूलों को खोलने झ्रौर शिक्षक पढ़ाए इसके लिए राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा । उच्च न्यायालय के पूर्ज मुख्य न्यायाधीश की ग्रध्यक्षता में तीन झ्यायोग बैहाए गए तथा हस निष्कर्ष पंर पहुंचा गया कि जिला परिषदें ग्रपने संबैध्रानिक कर्तब्य का निर्वाह करने में ग्रसफल रही है । ग्रतः राज्य सरकार को बहुत ही ग्रनिच्छा से एक बार में 6 माह की श्रवधि के लिए ग्रस्थायी तौर पर जिला परिषदों से ग्रपने नियंत्नण में लेना पड़ा। यह ग्यवस्था झ्राज तक जारी है। हाल ही में सरकार ने जिला परिषदों से प्राथमिक शिक्षा को ग्रपने नियंत्नण में लेने का निर्णय लिया है । यह भी सूर्चित किया जा सकता है कि जिला परिषदों ने भी बुद जिले में शैक्षिक विकास के हित में प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन छ्रौर नियंन्नण राज्य सरकार को सौपने का निर्णय लिया है ।
9. डन थोड़े से शब्दों के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बैठक में शिक्षा के विभिन्न क्षेतों में हम जिनजिन तात्कालिक समस्याग्रों का सामना कर रहे हैं उनका चिरस्थाई हल निकालने में हम सफल होंगे। मुझे इस बात का भी पूर्ण विश्वास है कि जिन झनुभवों का हम इस बैटक में ग्रादान-प्रदान करेंगे उनसे हम ग्रपनी समस्याओं को श्रच्छी तरह से समझ सकेंगे तथा ग्रपने-म्रपने राज्यों में लौटकर ज्यादा कारगर ग्रोर दक्षतापूर्ण ढग से उन्हें ह्ल कर सकेंगे ।

## 

शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए 1976 का सं वैधानिक संशोधन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का प्रतिपादन कार्रवाई योजना तैयार करना, नीति निर्णयों के कार्यान्वयन को नियमित समीक्षा ने शिक्षा के क्षेत्र में कई संदर्श प्रस्तुत किए हैं । सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संपूर्ण राष्ट्र से इस बात का ग्राह वान किया गया है कि वे समाज के सभी वर्गों की भागीदारी द्वारा विशेध रूप से 15-35 श्रायु वर्ग में निक्षरता उन्मूलन करने की प्रतिक्षा करें। शिक्षा का समवर्ती सूची सें स्थानांतरण करने से तथा तदन्तर राह्ट्रीय शिक्षा नीति से राज्यों की भूमिका व जिभ्मेवारी में कोई परिवर्तन नहीं आ्राया। परन्तु इससे केन्द्र सरकार पर ग्रधिक जिम्मेवारी ग्रा गई है, मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार व राज्यों के बीच उचित समन्वय व सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करनें में सहायक होंगे ।

राज्य का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात् नागालेंड में साक्षरता में पर्याप्त सुधार हुग्रा है । 1961 में 20.43 प्रतिशत की निम्न साक्षगता से 1991 में वह $61.30 \%$ हो गई । राज्य की 12 लाख से ग्रधिक की कुल जनसंख्या में से 305,366 छान हैं जिसमें से 1,385 प्रार्थमिक सकूलों में, 357 fिडिल स्कूलों में तथा 189 हाई स्कूलों में हैं। 31 कालेजों व उत्तरी पूर्वी पवंतीय विश्वविद्यालय में करोब 10,000 हैं। इस श्रकार हमारी जनसंख्या का करीब $38 \%$ स्कूलों व कालेजों में है। हम अ्रपने राज्य बजट का करीब $13.8 \%$ स्कूल शिक्षा पर व्यय करते हैं । हमारी कार्रंवाई योजना तैयार की जा रही़ है तथा शीघ्र ही तैयार हो जाएगी। तथापि सं राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्रवाई योजना के भ्रधीन राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

राज्य में प्रमुख स्प से आ्रादिवासीय नागा बसे हुए हैं। वे जनसंख्या का 87.7 है । ग्रतः राज्य के सभी प्रयास श्रनुसूचित जाति जनसंख्या के लाभ के लिए हैं। नागालैंड में शिक्षा व रोजगार ग्रवसर, लिग, धमं व सामाजिक स्तर का ध्यान किए बिना सभी के लिए खुले हैं । राज्य सरकार लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करके महिला साक्षरता को पुरूष साक्षरता के बराबर लाने के प्रयास कर रही है ।
$12,09,945$ की जनसंख्या में से ( 1991 जनगणना) नागालंड में 16 मुख्य जातियां हैं जो विभिन्न भाषएएं त्रोलती है। अंग्रेजी राज्य भाषा होने के साथ साथ शैशिक संस्थनों में निर्देशका भाध्यम भी है। जनजातीय भाषाएं समान हप से विकसित नहीं 语ई हैं । द्रु जातियां ज़े स्रंगामिस,

एग्रोस, लोथास व सीमास ने कक्षा $x$ व इससे ग्रागे भाषाएं भ्रारंभ की है । ग्रन्य जातियों ने ग्रभी ग्रारंभ करनी हैं। इन ग्रल्पसंख्यक दलों के भाषा विकास के संतीकृत करने की भ्यावश्यकता है । इस क्षेत्र पर हम केन्द्र सरकार का ध्यान ग्राकषित करते हैं कि वह इसको देढे तथा स्वदेशीय जातीय भाषां्र्रों के विकास में राज्य सरकार की सहायता करें।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यकम नागलैंद्ध में 1978-79 में ग्रारम्भ किया गया था । राज्य साक्षरता मिशन 1988 में ग्रारंभ किया गया । वोखा व मोकाकचुंग जिलों को $100 \%$ साक्षर जिले घोषित किया गया था। नव-साक्षरों के लिए ग्रध्ययन सामग़ी की कमी उन्हें किंर से निरक्षरता की ग्रोर ले जानी है । थोड़े से जन शिक्षण निलायम व एक गांव से दूसरे गांव के बीच दूरी, यातायात उपलब्ध न होना, खेत में सुबह से पा़म तक कार्य करने की पारंपरिक ग्यावसायिक ग्रादने, भाबi, भिन्नताएं ग्रादि जैसे विभिल कारगों की वजह से प्रयोजन को पूरा नही कर सकते । नागतलंड में कोई भी अनँपच हिरक शिक्षा योजना ग्रारंभ नहीं की गई है । विशिष्ट स्थिति व ग्रादिवासीय अंत पर्वतीय सांकों की ग्रावश्यकतi को देबते हुए साक्षरतःा प्राप्त करने व जाररी रखने अंर अनीतचारिक शिक्षा केन्द चलाने के लिए प्रत्येक गांव में संवटिन जन शिक्षण निलायन उपयुक्त होंगे जो मुक्य हूंव से धगान सार्वंभौiिक प्रायमिक शिक्षा, श्रनौपचर्यरक शिक्षा व मतत शिक्षा की श्रोग देंगे। नव-साक्षरों को साक्षर बनाए रखने के लिए राज्य में जातीय भाधग्रों में ग्रध्ययन सामग्री की शीध ग्रावश्यकता है । हमें भ्याशा है कि सतत शिक्षा के लिए सुविधाग्रों की सहायता से केन्द्ध ग्राधारित कार्यकम पुन ग्रारंभ करके ह्म शताब्दी के ग्रंत तक सार्वभौमिक शिक्षा के लक्षष्र को प्रश्त कर लेंगे । इसके लिए हमें केन्द्रीय सहायता की ग्रावश्यकता होगी ।

राज्य ने प्राथमिक स्तर पर 100 प्रतिशत कुल नामांकन तथा माध्यमिक स्कूल स्तर पर 69 प्रतिशत नामांकन प्राप्त कर लिया है। प्राथमिक व माध्रमिक स्तरों में लड़कों व लड़कियों के नामांकन के बोच सामांकन अनुपात में विभिन्नताएं कमशः 10 प्रतिशत व 2 प्रतिशत है। माध्र्यमिक स्कूल में कम उपलब्वि पड़ोस में fिडिल स्कूलों का उपलउध्र न होने के कारण अ्रंत-र्राम दूरी व छात्रावास सुविधाग्रों की कमी की वजह से है । राज्य के 28 डलाकों में प्रार्थमिक स्कूल अ्रापरेशन बलंक बोड के ग्रन्तर्गत शामिल किए गप, हैं । तथापि सुविध्धात्र्रों का मृध्रमिक स्कूलों के लिए भी सुद़ु जोर विस्तार किया जाना घ्येक्षित है। प्रार्षमिक

किष्ष पाठ्यचत्या को राप्ट्रीप कोर पा्यवचर्या के समस्प व रा० जै० अ० प्र० प० के दिया निदेदेगों के अनुसार पुन: तैयार किया गया है। अ्रध्ययन का न्नूनतम स्तर, राह्ट्रीय ससंंत्ता व साभाजिक सांस्कृतिक मूल्य जैसे पहलू भी श्रामिल किए गए हैं। वर्तरमन पाठ्युप्त्तकों का पुनरीक्षण किया जा रहा है । राज्य में 64 गांव बिना प्राथमिक स्कृलों के हं । नए घर बस रहं हैं । जनसंख्या 5.7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है । ( 1991 की जनगणना) श्राने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाए्रों का विस्तार हमारी प्रमुख नुनंती होगी। सावरभभमिक प्राथमिक शक्षा के भबंध में समुदाय की भालेदारो सुनिश्चित करने तथा प्रार्थमिक स्कृों का प्रशासन सृचारू हल से चलाने के लिए राष्ट्रीय जिक्षा नीति के ग्रतुछ्प ग्रामीण जिक्षा सfितियां गठित की गई थी ।

राज्य में माध्यमिक किक्षा हाई स्तूलों में कक्षा IX व में उपलनख्ध है जबक्ष +2 स्तर एन० ई० एव० टू के शैक्षिक निरीक्षण के झ्रन्तर्गत राज्य के fिग्री कालेजों में वर० गू० कक्षाप्रों में है । इस वर्ष विशेन व मानविकी में चार विद्यमान हई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक सकलों में शोन्वत किया गया है । उच्वतर माध्यमिक स्कूलों के लिए
 अ्रगले शेक्षिक वर्षं से ग्रैर सरकारी व निजो सकलों को +2 कक्षाएं ग्रांंभ करने की ग्यनुमति देने पर भी विचार कर रही है। ग्रौच्योगिक रूथ से पिछड़े होने कम कुनियादो सुविधाएं, रोजगाए ग्रवसरों की कमी तथा मानव र्शानित संसाधनों की कमी के काश्रण नागालेंड में शिक्षा के +2 स्तर पर थ्यावसायीकरण का कार्य कभ कार्यावित नहों किया जा सका ।

नागालैंड जंसे दूरस्थ व श्रविकसित राज्यों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना किए जाने की ग्रावश्यकता झ्रभी तक स्थापित दो नवोदय विद्यालयों को भौतिक बुनियदी स्रुविशएं नहीं दी गई हैं। स्यान के निगेक्षण सहित ग्रोपचारिकताएं पूर्ण होने के पस्चात भी प्रस्तावित जार गए नवोदय विद्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं ।

बी० एउ० डिग्रो के लिए एक वर्ष की श्रवधि का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केवल एक संस्था-नागालंड शिक्षा कालेज देता है जिसकी क्षमता 75 सीटों की हैं। अ्रवर मेंद्रिक प्रार्थमिक ग्रध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए पहलने दो जे० टौ० टी० ग्राई० तैयार किए गए हैं। दस प्रकार के एक संस्थान के स्थान पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है जो कार्य कर रहा है । तीन प्रौर जिला शिक्षा परीिक्षण संस्थानों का प्रस्ताव किया गया है, तथा मुघ्षे अ्राशा है कि इन्हें चाल् वित्तीय वर्ष में ग्रनुमोदित कर दिया जाएगा। इस प्रकार धीरे धीरे के० टो० टी० श्राई० का स्थान डी० श्राई़० ईई० टो० बे लेगी तथा मे श्रध्यापकों के प्रशिक्षण व अ्रनोपर्णारक सिभा को देक्षेंगे। रा० से०

प्र० प्र० प० ग्रध्यापकों के परिक्षण पार्यचर्या व पाठ्यपुस्तक विकास हेतु बिबर मं₹्रान के रुप में कार्य करोगी।

राष्ट्रीय पाठ्युप्तक अ्वयायंग के प्स्ताव पर विन्तार, पाट्यनर्या व पाठ्प्युस्तकों के संबंध में रा० स०० प्र० प्र० प० को भुमिका व कार्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा। संविधान में घद्त संयुक्त कार्य की भावना को कायम रहा जाना चाहिए।

मब ثैं अ्राकका ध्यान कर्मसूनी में सूचित अ्रन्य सरिति रिपोटों की ग्रोर दिलाना चाहुंग ।

## ज्ञातम सरमिति fरपोटं

हालांकि नागालेंड में हमारे पास् स्कूल शिक्षा के लिए कफी बुनियदो सुविधाएं व मानव श्शक्ति है परन्तु उच्चतर भरर तकनीकी शिक्षा के लिए पदर्व सुविचएएं नहों हैं। हमारे म्रधिकतर छात्तों को उच्चतर व तकनीकी जिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाना पज़ता है । उत्तर पूर्वी पर्वंतोय
 व 23 निजी कालेज हैं । जनता ऋो गैक्षिक अ्रावश्यकताश्रों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने नागालंड विश्वविद्यालय, जो एक केन्द्रीव विख्वविद्यालग है, च्यापित करने के लिए 听 कानून बनाया है । मुद्रे विष्वास है कि केन्द्रीय सरकार की गुभीकभनाप्रों के साथ यहु ठोक प्रकार से प्रग्गति करेगा। प्रi० ए० ज्ञानम की अध्रक्षता में प्रबंध के वैकलिक सावन पर विश्व० अ्रनुल ग्रायोग समिति द्वरा की गई सिपार्ारशें अभी लागु नहीं की गई है तथा यदि उनित प्रकार मे कार्यान्वित कर ती जाती है तो गह हीारे विश्वविद्यालयों व कालेख़ों के गैक्षिक स्तरों में काफी हद्ध तक सुधार करेंगी। हम ज्ञानम सार्भित की रिपोट के संबंध में के० नि० स० बो० सीिति की सिकारिश्रों का समर्थन करते हैं।

## विधायी परिषदों में प्रध्यापकों का र्रतिनिधिख

नागालैंड में कोई विधागी परिषद नहीं है । हमारे यहां स्पानीय निकायों या विधायी परिषदों में अ्रध्यापकों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई प्रावधान नहों है । परन्तु हमारा संविधान उन राज्यों में जहां विधायी परिखदे हैं वहां ग्रध्यापकों को विश्षेष स्थिरति प्रदान करता है । केषल श्रध्यापकों को यह विषोषाधिकार देना व्वावसतिक दलों के बीच भेदभाव है । श्रगर यह नीति जारी रखी जाती है तो हाक्टर, वकील, पव्रकार अ्रादि जस्े अ्रन्य दल मी भविष्य में इस प्रकार के विशेषाधिकार की मांग करेंगे। वह घ्रह्यापकों के बीच भी भेदभाव है क्योंकि केवल माह्धरिक स्रूल ग्रध्यापकों के साथ यह विशेय उपवहार किया जाता है । यह श्रध्यापकों के व्यवसाय को राजलीकि की गोर ले जाता हैं। म्रतः हम विधायी परिखदों में ग्रह्पाकोों के प्रतिनिधिंच्व को समाप्त करने के लिए केे० fि० स० बो० के समिति की

सिफारिखों से सहमत हैं तथा इसके साश-साष प्रंगाT कों के निर्वचिन क्षेन को समाप्त करने के लिए संधिधान के प्रनृचछ्छेद 171 (3) (ग) में संशोधन की सिफारिश करते हैं ।

## शिक्षा का विकेन्द्रीकृत श्रबन्ध

यहां मैं केन्त्र सरकार को इस ज्वत के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने 73 व 74 संवंधानिक संशोवन करके जनता को अ्मधिकार देने के प्रावधान बनाए हैं । दुर्भाय्य से कम जनसंख्या के कारण नागालैंड गाज्य पर य संशोधन लागू नहीं होते । तथापि, हमारे वहां ग्राम स्तर पर एक टायर पद्धति है जो काफी समय से चल रही है। ग्राम परिषदों के विरीक्षणादीन विकासात्मक कार्यों की योजना व निष्पादन के लिए राज्य 80 के भारक्भ में गांव विकास बोडे का एक संस्थान तैयार किया गया था । हम प्राथमिक सकूलों की देखभाल के लिए ग्राम परिषदों एवं गांव विकास बोर्ड को कुछ अ्यधिकार सीपने पर विचार कर रहे हैं। श्रत: हम शिक्षा के विकेन्द्रीकुत प्रबंध पर के० शि० सं० बो० द्रारा की गई सिकारिशों से सहमत हैं ।

## एकूल घस्ते के भार के सम्बन्ब में पशपाल समिति रिपोर्ट

हम एक्लों में छातों के शैक्षिक भार विशेष रुप से प्रांभिक वर्षों में कम करने हेतू की गई सिफारिशों से सामान्य रुप से सहमत हैं । सभी इस बात से सह्मत होंगे कि याद करने का भार तथा भारी स्कूल बस्ते ले जाना जो छात्नों की क्षमता से बाहर है तथा सभी सरकारी व निजी स्फूलों में ग्रधिक गुह कार्य देने की प्रक्रिया को कम किया जाना चाहिए । जैसाकि यकपाल समिति ने सुझाव दिया है

पाठ्यचवर्व न पाठ्युस्त्तकों को तैग्रार करने में ग्रध्यापकों की श्रीधक भायेदारी धरा उचिन पाइ्यचर्यी व पाड्यवुस्तकें विकसित करके म्रानंददूर्ण ग्रध्ययन को बढ़ावा देना ग्रावश्यक होगा। पर्न्तु एकुों में वाड्युनुस्तक रखने का सुझ़ाव संभव नहीं हो सकता, श्रतः ह.म सिफारिश का पुनरीक्षण किया जाए ।

खेल व शारीरिक शिक्षा ग्रोर दूरस्व शिक्षा से सम्बन्धित के० शि $\rho$ स० बो० समिति की रिनोर्ट हमें त्राजन नहों हुई । तथापि मैं नागलंड में युववों के सम्बन्व में संक्षेप में कहना चाहृंगा समिति रोजगार सेवायें उपल亏̈ध होने के कारण हम सभी युवात्रों को लाभजनक रोजगार नहों दे सकते 1 हमारे समक्ष स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले, नशीली वस्तुग्रों का सेवन करने वाले ए० ग्राई० डी० एस० श्राई० की समस्याऐं हैं । हमारे कई युवक राजद्रोही दलों की ग्रोर श्राकषषत हो गए हैं । युवकों को इन सामाजिक घुराईयों से हटाने के लिए ह्मने एक नयः युवा संसाधन विभाग विकास खोला है तथा प्रत्येक लक्षित दल के लिए नई योजनाएं तैयार की है । इस विभाग के ग्रन्तर्गत युवाम्र्यों की एक उायरेक्टरी तंगार की जा रदी है तर्धिं शिक्षित बेगोजगार युवा पर उचित रोक लगाईं जा सके मौर सहायता वितरित की जा सके । युवस्रों को निर्देगन व उचित परामर्श दे के के लिए एक नियोजन क्युरो बन रहा है। राज्य में ख्खेल कियाकलापों हेतु बुनियादी सुविधाग्रों पर निवेश के लिए कई योजनां्रों का भी प्रस्ताव किया जा रहा है । झ्राशा हैं कि केन्द्र सरकार से पर्यात्त सहायता के साथ ह्म युगग्रों को सनरमप्र्रों को सुलझाने के ल? इन योजनाष्मों को प्रभावशली दोग से चरा सरोंगे ।

## उड़ोसर के ₹कूल और जन शिक्षा मंबी श्रो पी० सी घदे़ का भाषण।

## 1. कार्ंचईं योजना को कार्य सूप प्रदान फरना

राज्य सरकार कार्खाई योजन के कार्यान्वयन को प्राथनिकता दे रह्रो है । राज्य कार्रवाई योजना का प्रारूप तैग़र कर लिया गया है तथा केवल वितीग निरूपणों को हीं ग्रंतिम ही दिशा जाना शेष है । उड़ीसा में राज्य स्तरीय कार्य दल का गठन किया गया तथा प्रछ्यात शिक्षाविद, चिक्षक संगठनों के प्रतिनिध्रि उता नीति निर्धारण श्रैर कार्यंन के कार्याव्वयन से जुड़े वरिण्ड अ्रधिकारी इसके सदस्य थे । लेकिन उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो शैक्षिक दृिट मे निद्धड़ा हुग्रा है । यहां ग्रादिवासियों की ग्राबादी बहुत ग्रीिक है नया कक्षा बीच में छोड़ जाने वालों की दर भी ग्रधिक है । कारंवाई योजना को लागू करने के लिए काफी वित्तोय परिव्यय की जहरत होगी। उड़ीसा की मुख्य समस्या पहृंच की है । यहां ऐेसी अस्तियों की संख्या हजारों में है जहां बुनियानी जिक्षा की सुविधाम्रों को उप्रलत्ध कराने को ग्रावश्यकता है । भारत सरकार को उड़ोमा जैसे विछड़े राज्य को ग्रौर ग्र्रिक बजटीय सहायता अ्रवश्य उपलन्ध करानी चाहिए । ग्रन्यथा कार्रवाई योजना तैयार करने का संपूर्ण प्रयाम व्यर्थ हो जाएगा। कार्रंगई योजना के कार्यन्वयन में राज्य की रूव के प्रतीक के हूव में राज्रा कारताई पोजा मंत्रिण्डन के सम्मुज श्रनूमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वालो है ।

## 2. शिक्षा के विकेग्द्रोकृत प्रबन्धन पर गठित के समिति की रिपोटं

में केब की उस समितित का एक सदस्य या जिसने इस मुद्दे पर विचारविभशं किया। रिपोटं में पंचायती राज संरथाग्रों को बहुत ग्रधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन प्रश्न यह् है कि क्या पंचायती राज संस्थाएं दापित्वों को वहन करने के लिए पूरी तरह सक्षम या परिपदन है ? यह् सच है कि ग्राम शिक्षा समितियों को मुद्ड़ बताकर, विकेन्द्रीकृत ग्रायोजना तथा शिक्षा के प्रबंधन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पहले से ही किए गए धन के प्रवाह को "प्रोस्साहन देकर ग्राम समुदाय के प्रति शिक्षकों की जवाबदेढ़ी को स्थापित करने की ग्रावश्यकता है । लेकिन उड़ीसा जैसे राज्य में शुस्प्राती वर्षों में धीरे धीरे तथा सावधानीवूर्वक कदम उटाया जाना चाहिए। यद्या़ प्राथमिक, मैर-ग्रौपचारिक श्रौर प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंधन जिला स्तर पर षंचायती राज संस्थाग्रों द्धारा किया जा यकना है, 吥र भी ग्रौर ग्रधिक विकेन्द्रीकरण किए जाने से पूर्व वंवायती राज ध्यवस्था को ग्रौर ग्रधिक परिपकव हों। जनां का इंतजार किया जाना चाहिए । विभा में उड़ीस़ नरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को शैक्षिक प्रवंधन की

शक्तिया प्रदान को रीं । छेसा कड़वा ग्रनुभव प्राप्त हुग्रा कि उस कदम को वापस लेना पड़ा। पंचायती राज संस्थाश्रों द्वारा शैक्षिक पर्येवेक्षण एक बहुत ही संवेदनशील मुद्रा है । में समक्रता हैं कि संपूर्ण देश के शिक्षक संघ शैक्षिक पर्येतेक्षण का कार्य शिक्षा विभाग से हटाकर पंचायती राज संस्थाम्रों को सौंपने संबंधी किसी भी प्रगास का विरोध करें गे ।

## 3. यशपाल सर्मित रिपोर्ट

यह् एक सारर्गभित, उपयोगी रिपोटं है। इसमें वतंमान शिक्षा प्रणाली की लगभग संपूणं समस्याप्रों का विश्लेषण किगा गया है तथा इससे पाठ्गचर्या सुधार, परीक्षा सुधार तथा ग्रध्ययन - ग्रध्यापन की प्रक्रिया को बाल - केन्द्रित बनाने की ग्रावश्यकता पर राष्ट्रव्यापी वाद-- विवाद का भ्रार्वभाव होगा। इस रिपोर्ट का उड़ीसा भाषा में ग्रनुवाद करा लिया गया है तथा इसे व्यापक स्तर पर परिचालित करने के लिए इसे शीघ हो मुद्धित किया जाएगा तथा तथापि, समिति के दिमाग में यह बात नहीं ग्राई है कि ग्रामीण तया वहिव्वंर्ती पादिवासी इलाकों के स्कूलों में श्राधार-भूत सुविधाग्रों का ग्रभाव है जहां इन सुविधाम्रों के ग्रभाव के कारण पाठ्यपुस्तकों को स्कूल की संपत्ति बनाने जैसा छोटा सा कदम भी नहीं उठाया जा सकता । पर बच्चों द्वारा घर पर किए जाने वाने कुछ कायंकलापों के जरिए घर पर सीखने का जो माहौल बिल्कुल भी नहीं है उसे दूर करने की झ्रावश्यकता है तथा गृह कायं की पूर्ण रू से समाप्ति वांछनीय नहीं होगी।

मंपूणं समस्याग्रों के मूल में यह् है कि समाज के भौतिकवादी तथा प्रतिस्पर्धी म्राचार- विचार ने बच्वों को ग्रध्ययन के ढ़ाचे में बिलकुल ही महत्वहीन स्थान पर ढ़केल दिया है। जब तक अभिभावक ग्रोर शिक्षक समाज तथा संसाधन संस्थाएं शिक्षा की संपूर्ण प्रत्रिया में गुणात्मक दृषिट से श्रथं परिवंत के लिए एक ज़ुट होकर कार्य नहीं करेंगी तब तक इस परिद्श्य में परिवतंन की उम्मीद करना कोरी कल्पना ही होगी । लेकिन यशपाल समिति की सिफारिशों में एक ऐसे व्यवहार्य तंब का सुझाव नहीं दिया गया है जो इस जटिल समस्पा का हल ढूंबने का कोई तरीका विकसित कर सके। एक तरहु से इसने इस जटिल कार्य को प्रशासन की इच्छा या इसके द्वारा स्वयंसेत्री प्रयासों को दिए गए स्थान पर मुख्यतः छोड़ दी है । ग्रंत में, बच्चों के बोझ को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदस है - पात्यचवर्या को घटाना । उड़ीसा में इस दिशा में ं्रयास पहूले से ही किए जा रहे] हैं। मेरा दावा है कि इस रिपोर्ट पर राज्य के भीनर क्यापक भैमाने पर ध्यान दिया जाएग़।

## उड़ोसा राज्य के उचच शिक्षर्व मंती का अभिभाषण

लोकतंत्नात्मक राजव्यवस्था में कोई भी सार्वजनिक या राजकीय संस्थान पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त नहीं कर सकता । ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जब कुलाधिपति ने विकृतियों को व्यवस्थित करने तथा ग्रनैधानिकता एवं वित्तीय ग्रनियमितता की सुधारने हेतु विश्वविद्यालयों को निर्देश देने की ग्रावश्यता का ग्रनुभुव किया है। ऐसे भी कई उदाहरण है जब कुछ विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय निकायों ने शिक्षा के स्तरों को कम करने गा गैर शैक्षक सामलों में शैक्षिक निर्णय लेने की ग्रोर प्रकृत्त हुए हैं। चुंकि ग्रधिकतर विश्वविद्यालय, ग्राने वाले लम्बे समय के लिए विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध हेतु संसाधन जुटाने में सक्षन नहीं होंगे, ग्रतः विश्वविद्यालयों को मुख्य रूप से सरकारी ग्रनुदान पर निर्भर रहना होगा तथा इसके लिए, सरकार को वैधानिक विनियोजन प्राप्त करना होता है ग्रतः सरकार विश्वविद्यालयों के पक्ष में स्वीछृत अ्रनुदानों के लिए विधान के प्रति उत्तरदायी होगी। विश्वविद्यालयों को, सरकार के प्रति, सरकार के प्रप्त्त श्रनुदान सीमा तक उत्तरददयी होना पड़ेगा । इस प्रकार, विश्वविद्यालयों, अ्रान्तरिक प्रबंध क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्त्ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैधानिक नियमावली में यह ग्र्रेक्षा की जाती है कि ग्रान्तरिक व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की संविधि के ग्रनुसरण में होनी चाहिए तथा उस स्थिति, जिसमें विश्वविद्यालय, विश्वविद्यललय संविधि के ग्रनुरूप कार्य नही करता ऐसी स्थिति में कुलाधिपति को हस्तक्षेप करने तथा श्रवैधानिकताएं गा ग्रनियमितताएं दूर करने का ग्रघिकार प्राप्त है ।

दूसरे शब्दों में एक विश्वविद्यालयों की शैक्षिक स्वायत्ता, कुलाधिपति एवं विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग के पूर्ण निरीक्षण तथा नियंतण पर निर्भर होनी चाहिए। यह व्यवस्था इसलिए श्रावश्यक है तांकि यह सुनिश्चित हो सके कि मानकस्तर को बनाए रखा जाये तथा श्रसम्बद्ध कारणों के लिए शैक्षिक उद्देश्यों के धीमे होने या कमहोने को रोका जा सके। दूसरी बात यह है कि सरकार से प्राप्त होने वाले ग्रनुदान को किसी तरीके से प्रयुक्त किया गया है । इस संबंध में विश्वविद्यालय सरकार के प्रंति जवाबदेह है। इन श्रनुदानों का प्रयोग उन शर्तों व श्रनुबंधों के श्रनुसरण में किया जाना चाहिए । जिनके लिए ग्रनुदान प्रदान किया गया है। तीसरी बात यह है कि ग्रान्तरिक प्रबंध के मामले में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की पूर्ति होगी कि अन्तरिक प्रबन्धन विश्वविद्यालय संविधि के अनुसरण में हो। जिन विश्वनिद्यातयों में अन्तरिक प्रबन्धन में परिवर्तन किए गए हों उस स्थिति में अनियमितताओं और अवैधताओं का संशोधन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के लिए कुलाधिपति को प्राधिक्के किया जनना चाहिए।

चुनावों में विश्वविद्यालयों के स्टाफ की सहभागिता (पृष्ठ 4, पैश下- 11)
ज्ञानम् समिति ने यह्ह सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों तथा काजिजो के शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ को संसद राज्य विधान सभा या अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए परन्तु शर्त यह है कि उन्हें नामांकत भरने की तारीख से ही विशेष अवकाश़ दे दिया जएए। सोनेरी समिति ने इस महत्वपूर्ण मानले पर कोई विशेष संस्तुति नहीं की है। ज्ञानम् समिति की सिफारिश की स्वीकृति के दूरगामी परिणाम होंगे। यदि विश्वविद्यालय और कालिजों के शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ को चुनावों में भाग लेने की स्वीकृति दी जाती है तो ग्रन्य सार्वजनिक सेवाओं के सदस्यों को यही सुविधाएं न देने का कोई तार्किक कारण नहीं होगा। निवर्व वक राजनीति में भाग लेने के इचछ्छुक व्यकित को. नामांकन पत भरने से पहले अभने चुनाव क्षेत्र की दे खभाल होंगी तथा उसे अपने राजर्नितिक हितों के लिए. कुछ समय देनाहोगा। इससे शैक्षिक लक्ष्य को क्षति पहुंचेगी। हमारे दे श में च्याप्त परिस्थितिगे में ऐससा कदम उठाना वांछनीय नहीं होगा।

विकेन्द्रीयकरण (पृष्ठ 5 पैरा 13 ग्रौर 14)
सैद्धान्तिक तौर पर विश्वविद्यालय के मामलों के प्रबन्ध तथा डीन तथा ग्रहमक्षों को ग्रौर ग्रधिक श्नक्तियों के प्रत्यायोजन के विकेन्द्रीकरण में किसी किस्म की ग्रापत्ति नहीं हो सकती, परन्तु इसके लिए यह प्रावश्यक है कि शक्तियों के प्रत्यायोजन का संबंध, जिम्मेदारी से होना चाहिए तथा यह जिम्मेदारी पूर्व निर्धारित लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों के संदर्भ में होनी चाहिए विश्वविद्यालयों की संरचना स्कूली के रूप में करना; प्रत्येक विद्यालय का विविध विषयों की सम्वद्धता का प्रतिनिधित्व करना सही दिशा में उठाया गया कदम है। इसका समर्थन किया जना चाहिए। निधियों की कमी के कारण विश्वविद्यालयों को इस तरीकों से पुन संगठित करने में समय लग सकता है। विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग द्वारा विश्वविद्यालयों की पुनसररचना के लिए विश्व विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय महायता, इस प्रयास में सहागक होंगी।

यह् संस्तुत किया गया है कि विश्वविद्यालयों को पाठ्यअ्रम निर्धारित करने, परीक्षाएं अधोजित करने तथा डिग्रियテे प्रदान करने की जिम्मेदारी से धीरे-धीरे पृथक किया जाना चाहिए। यदि यह् अनन्तिम उदेश्य है तो वर्तमान स्थितियों में विद्यालय सम्बद्धता की पद्धति को एक लम्बे समय तक जारी रहना होगा। विछ्छले कई दशकों में, उच्च शिक्षा के विस्तार पर जोर दिए जाने के कारण घटिया किस्म के बहुत से कालिज अस्तित्व में आएए हैं, जिनकी शैक्षिक अवस्थापना तथा शिक्षकों की कोटि, दोनों ही निम्न स्तर की थी। ऐसे कालिजों

में स्तर का एक मानक रख्नना सम्भव रहा है क्योंकि विश्वविद्यालय ही पठि्यक्रम निधर्धरित करते हैं तथा डिग्रियदे प्रदान करने के लिए परेक्षाएं अयोजित करने हैं। यदि यह नियंत्रण भी हटा लिया जाए तो इससे मानक स्तरों की विलुपित हो सकती है। इसका का परिणाम हृानित्रद एवं निराशाजनक हो सकता है, अत्र: कालिजों की सं कद्धता की पद्धति को उस समय तक जारी रख़ना होगा, जब तक अधिकांश ऐले कालिज, शेक्षिक रत्तरो के एक न्यूनतम बुनियादी स्तर को प्रात्त न कर लें।

कालिजों की विश्वसनीयता उस स्थित में संभव नहीं हो सकर्ता जब काफी संब्या में कातिज विश्वसनीयता के योगग्र न पाये जायें प्रत्येक राज्य में एक परीक्षा लेने वालॉ विश्वविद्यालय होना भी व्यावद्वारिक नहीं है, क्योकि अधिक सम्बन्द्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रेरित करने वाले कारणो में से एक कारण, विश्व विद्यालयों को परीक्षा तथा सम्बदता के कार्य को विके न्द्रीकृत करने की आवश्रक्ता है। विश्वविद्यालय के परीक्षा तथा सम्बद्ध कार्य को शिक्षण, अनुसन्धान तथा विस्तार कार्य से अलग करना तथा परीक्षा एवं मम्बव्द्ध कार्य को के वलमान्न सम-कुलपति (प्रो०-वाइज चांसलर) के अधिकार में रखना ही एक ब्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

## स्वायत्त विद्यालय (पृषठ 7 पैरा 7)

यध्यपि अधिक से अधिक कालिजों को स्वायत्तता प्रदान करना, निस्सन्देह वांछनीग है, परन्नु हमारे राज्य के स्वायत्त कालिजों के कार्य संचलन के अनुभव से यह पता घलता है कि न्यूनतम अवश्यकताओं को पूरा किते बिना स्वागत्त स्तर को प्रदान करना, लाभ्भद्र नहीं होगा। यह बात उFिक महत्वपूर्ण है कि उन सस्थानों को स्वम्यत्त संर प्रदान नहैं। किया जाना वाहिये, जो स्वायत्तना के पात्न नहीं हो। वाचनललय, प्रवोगशालाओं तथा शिक्षक क्षमता जैसे विशिष्ट न्यूनतम बुनियादो सुविधाओं की उपलन्धता, स्वागत्र कालिजों के लिये अपेक्षित पूर्व आवश्यकतायें हैं। दुर्भागयवग, अधिकांश कालिज ह्न पूर्व शतों को पूरा नहीं करते। अत: र्वागत कालिजों की संख्या में नेजी से वृद्धि करना, अयांछनीय तथा हानिकारक होगा।

स्वायत्त कालिजों से शैक्षिक तथा पठ्ग्यचर्य परिवर्तन तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की आशा की जाती है। लेकिन ये संभावनायें मुख्यतः पूरी नहीं ह्रो पाई है। अपरिहार्य परिघर्तन करने के लिये निधियों की कमी, संभावना के पूरा न होने के का रणों में से एक कारण है। विश्वविद्यालय अनुदान अायोग द्वारा स्वायत्त कालिजों को प्रदान की जाने वाली अतिरिकत निधियों से भी परीक्षायें आयोजित करने को लागत पूरी नहीं हो पाती। अधिकांश शिक्षक, परम्परागत विश्वविद्यालय पद्धति से लिये गये हैं, अत: वे जड़ता तथा स्विधायों की कमी के कारण, उनकी प्रत्रिति घिपे-ffeे (पुराने) पा्यक्यम से जुड़े रहने की होती
 विकास से जोड़े रखने के अवसर नहीं हैं। वाचनालय अद्यतन नहीं है तथा अधिकतर काजिज पत्विकाओं के ग्राहुक बनने में

असमर्थ हैं। परिणामस्वर्प, शिक्षक पाठ्यक्रम परिवर्तन को समक्षने को स्थिति में नहीं अते । फलतः विश्वविद्यालयों के पुराने पाठ्यक्रम में वदफ़ा सामन्न्य परिवर्नन किये जाते हैं।

सरकरी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में सामान्य कैंडर के शिक्षक भीत, स्वावत्त कालिजों के सही प्रबन्ध में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। डन स्वायत्तं कालिजों में से प्रत्येक के लिए एक कोर दल बनाने के प्रयास भी विफल हो गये क्यों अधिकतर शिक्षक इस प्रश्नांव का विरोध करते हैं। निम्नलिखित शतरों के पूरा होने पर ही शैक्षिक संस्थानो को स्वायत्त स्तर प्रदान किया जा सकता है :--
(क) कालिज में चुनियदिी शैक्षिक सुविध्धाएं पर्यात्त हों अथवा कम अवधि में पर्गक्त बुनियावी सुविधाएं प्राष्त करने के लिए संस्थान को प्यक्त निधियं। प्रदान की जाती हैं।
(ख) संकाय, शैक्षिक तथा पा़्यक्मम नवाचारों को आरंभ करने तथा उत्कृष्डता को बढ़ावा देने की स्थिति में हों तथा इम प्रयोजनार्थ उसने निशिचत हूप से एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसे संशोधित तथा स्वीकृत किया गया है।
(ग) संकाय की कमियों का मृल्यांकन किया गया हो तथा शिक्षको के ज्ञाम तथा दक्षता को अद्यतन बनाने के उचित कदम डठाये गये हों, अथवा शिक्षकों को अवेक्षित दक्षता प्रदान की गई हो।

## उत्तरवायित्व (पॄष्ठ 8 पंरा 20)

उष-कुल्वाधिपति के विभिस्न स्तरों पर शिक्षकों तथा सोनेरी सโिति ट्रारा स्त्रोकुत विभिन्न विश्वविद्यालय निकायों की जिम्मेद्रारी के सम्बन्ध में ज्ञातम समिति की सिकारिशों, सैद्धान्तिक रूप से सही हैं। अतः उन तरीकों को तंगरर करना आवश्यक है जितके माध्यम से जिन्मेदारी डली़ जाये तथा वे परिणाम भी तैयार किये जायें जो जिम्मेदारी पूरी न करने पर अपनाये जायें।

## राजकीय उम्न शिक्ष। परिषद

राज्य्र परिषदों की स्थापना की सिकारिशें सैद्धान्तिक रूग से सन्तोषजनक है, लेकित संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकार इस परिषद को स्थापित करने में सक्षम नहीं है। केवल मात्र परिषद की स्थापना, उपयोगी सिद्ध नहीं होगी, जब तक इसकी सिकारिशों को कार्यान्वित करने के साधन उपलष्ध न हों।

## निधियाँ (पृषठ 30 पंरा 29)

उच्च शिक्षा पद्धति की न्युन्तम रखरखाव लागतों को पूरा करने के लिये कुत्तन निधिर्यों की अपर्यंत्ता, एक शोचनीय विषय है। बजट संसाधमो का उगमग $95 \%$ भाग, वेतने अदि के भूगतान में ही खर्च हो जाता है अनः विकसात्मक जल रतों पर विलकुल ध्रान नहीं दिया जाता। यदि शिक्षा क्षेत्र के लिये अतिरिक्त

निधियां उपलत्ध होती है, तो मुख्यत: वे, केवल प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता अभियानो के लिये आबटित को जानी है क्योंकि इन कार्यकमों को अधिक प्रार्थमिकता प्रदान की गई है । परिणामतः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर कमी आ रही है। फलतः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति आ जायेगी, जिसके आगे और कमी संभव न होगी। अतः यह आवश्यक है कि एक संस्थागत तंत्र विकसित किया जाना चाहिये ताकि उन्च निभ्रा क्षेत्र को न्यूनगम जस्रतों का विर्धारण किया जा सके तथा योजनए आयोग एंं राज्य आयोजना विभाग भी, न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के संसधधनों के पर्यीव्त आवंटन की सुनिश्चित कर सकें।

शैक्षिक रूप से अल्वविकिसित राज्यों के कालिजों पर वशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। शैक्षिक रूप से विछड़े राज्य, आर्गथक रून से भो अल्पविकसित होते हैं। इन राज्यों तथा विशेष रूप से इन गतज्यों के पिछड़े क्षेत्र में स्थित कालिजों को सहायता प्रदान करसे था उनका विकास करने के लिये स्थानीय संसाधन पयीप्त नहीं होंगे। उद्योगं तथा व्यावार से संसधिनों की गतिशेलता के लिये इन राज्यों में स्थाषित विश्वविद्यालयों का क्षेत्न भी बहुत सीमिज है। मुछ्व उद्योगों के मुध्र कात्रीलन, अन्य राज्यों में स्थित हैं। परिणांामनः उद्योग तथा व्यापार उन राज्यों जिनमें उनके मुख्य कार्यालय स्थित हैं के विश्वह्विलयों की ही सहायता कर सकते हैं। अगर विश्वविद्यालय अनुदान अयोग शैक्षिक रूप से विछड़े राज्यों के विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिये एक योजना तैयार नहीं करता तो ऐसे विश्वविद्यालयों को वित्तीय दिककतें उठननी पड़ेगो। विश्ववियालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये योजनायें बनातें समय विश्वविद्यालय अनुदान अयोग को इन राज्यों को विशिष्ट जहूरतों को धयान में रखना चाहिये।

## विश्वविद्चालय अनुदान आयोग (पृषठ 40 पंरा 80)

शैfक्षक रूप से तथा अfथिक रूप से विछड़े राज्यों में उच्च शिक्षा के विकास में विश्ववविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी जिम्मेदारी तथा सहभागिं। को स习फ़ार करना चाहिये । इन राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के कालिजों को उदार रूप से वित्ताव सहायता प्रदान करने के लिये विशेष्ज योजना तैयार की जानी चाहिए जब तंक ववश्वविद्यालय अनुदान अायोग से अंिनिकं सहायता प्रदान नहीं की जाती, तब तक पिछड़े क्षेत्रों के कालिज

अधिक तथा शैfक्षक पिंछ ड़ेपन से ग्रस्त रहेंगे। शंकक्षक रूप से fिछड़े तथा जनजातीय fजलों में मोइत्त कालिज के रूप में कम से कम एक कालिज स्थाfित करने संबंधी प्रस्तांज पर भी विश्वविंद्यालय अनुदननं आयोग को, fिचर करन; चाहिये तनिक इन क्षेत्रों के छात्न गुणाइसम किक्षा प्राप्त कर सकें। इन संदर्भ में, इस शर्त पर पुनः fिचार भी अंवश्यक है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायतनi केवत उन्हीं कालिजों को दी जायेगो fिन्हें स्थार्ई रूप से संखंदता पालन हो। बुनिगदो तथा शैंक्षक सुविधाप्रों की कमे के कारण उनिंकत्र कानिजों को स्थाई सम्बद्धता प्रदान नहों की जतो। अ fिक कर करणों को वजह से स्थानीय समुदाय भी इन कमियों को दूर करने में पर्याव्त संसाधन जुटाने की स्थ्थfत में नहीं होता। एसी पfरfस्थितयों में यदि विश्र्वववस्यालय अनुदाव अगयोग भी इन कालेजों को वित्तीय सहायता नहीं देता तो पे कालिज, अल्प विक्रास की स्थाई स्थिधति में रहिंगे । यह सुत़ान दिंगा गया है $f$ क विश्वववद्यालय अनुदान आयोग इन प्रfक्षग मेंसुधार करने पर विचार करें तानक वह कालिज fजसे स्थाई गम्बद्धता तो प्राप्त न हुई हो, पऱन्तु उसे 5 वर्ष की निरन्जंर अवधि के लिये अस्थाती सम्बद्धता प्राएत हो उसे विश्वरिद्यालय अनुद।न आग्रोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्न समझा जाये। इस तरह के कालिजों को वित्तीय सहायता देना, सार्थक होगा क्योंकि 5 वर्ष गा इस सं अधिक अवधि से fिरन्तर काम करने वाले कालिंज के बंद होने की कोई संभावना नहीं होती।

 करें तशा गह भुनिनिंचें करु कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के सतर की यथोचित समानता हैं या नहीं विश्वविद्यालय अनुदान अगयोग, संकाय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये तीन वर्ष की अवधधं के लिये fिक्षकों की नियुगुक्त की एक योजना पर भी विचार कर सकता है।

## निमंन्नक/कु लाधिपरित (पैषा, 51, 52 और 53)

प्रत्येक विश्रनविद्यालय में एक निंयंत्नक तथा एक कलाधिपनि होना आवश्स्यक नहीं है। जहां तक राजकीय विश्वविव्यालयों का कुलाधिपति होना चानिंये । राज्यमाल का मुख्य कार्यालय तथा उसकी संवैधानिक fस्थिनित हो, विश्वविवग्रालयों के लिये यथेष्ट सहागता होगी।

## एस लखबीर संसह्ह रन्धावर, शिक्ष़ मंत्री, पंज।ब के भाषण का मूल पाठ

fिस गति से शिक्षा सचिचों तथा शिक्षा निदेशकों के दल ने अपना काम पूरा किया है उसके लिये मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं, निससे कि अन की बैठक की कार्यसूची तैयार की गई है। यह् वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है।
2. राष्ट्रीय fिक्षा नीfिं; 1986 ने fिक्षा विभाग के क्षेत्र में एक नयं युग का सुत्रपात किया, जो कि भारत सरकार ग्रौर राज्य सरकारों के मध्य घनिष्ठ सहयोग पर अध्रारित है तथा जिक्षा के विभिभ्न क्षेतों में नवाचार प्रारंभ किसा है । विछ्छले छ: वर्षों के अनुभ व ने रा० fिः नी० 1986 तथा संशोधित कार्य वहही योजना 1992 में वfित दिशा-निर्देशों ग्रौर रणनीतियों को कूल मिलाकर मान्यता प्रदान की है। तथाfि इसमें कुछ कमियां और विलम्ब रह गया है । अब वह समग अा गया है कि अब तक की गई प्रगति का मूल्यांकन किया जाये, क्या कींिनाइयां सामने अा रहीं है तथा वहां ग्यौर किन अर्थ-पाठ्यकमों में शुद्धियां करना आवश्यक है, हून राब की जाँच-पड़ताल की जनी का दिये यह वह्ट कार्य है जिसकी जांच हस भव्य बैठक को करनी है ।।
3. मैं इस बैठक की विशेष कार्य-सूची को स्वयं संबोधित करते हुए में इन क्षेत्रों में पंजाब द्वारा की गई प्रगति की भी संवीक्षा करने के लिये भी ऊवसर लेना चाहूंगए। मैं निम्नलिलित से श़ुह करना चाहता हूं।

## प्रवथमिक शिक्षा

4. राज्य ने सभी के लिये प्रारसिभक fिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से $97 \%$ नांमांकन के लक्ष्य को प्राप्त किया है । पेंसे सर्भी गांवों में जहां 50 से अधिक बच्चे वहां प्राथमिक स्कूल स्थापित किये गये हैं, जिनकी संख्या 12464 है। किसी भी बच्चे को प्राथमिक स्कूल जाने के लिये एक किलो मीटर लें अधिक नहीं चलना पड़ता है । समाज के कमजोर तबके के विद्याधिययों को प्रोर्साहित करने की दृष्टि से तथा स्कूल बीच में ही छोड़ कर चले जाने वाले बच्चों की दर को कम करने के लिये राज्य सरकार ने विमु क्त जाति की बर्गिका विद्यार्याथों के लिए 30 रु० प्रति माह की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया है। इस पर प्राथमिक स्तर तक छान्नवृति के भुगतान के रूप में प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। अपरेशन बलैक बोर्ड के अन्तर्गत, पहले दो चरण अण्रिम कार्यन्वियन में हैं, जो 31 मार्च, 1994 से पहले पूरे हो जायेंगे। किर भी राज्य में सभी स्कूलों को तीन शिक्षक ग्रौर तीन कक्ष वाले सफूलों में परिर्वर्तित करने के लिये अभी अापरेश़न हलंक बोर्ड को निरंतर जारी रखने की ग्रावश्श्यकता है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, यह ग्रावश्यक है कि केन्द्र सरकार प्राथमिक शिक्षा के मानदण्डों की बेहतरी के लिए वाषिक ग्राधार पर पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएं ।

## अ्रत्वसंख्यकों के लिए शिक्षा

5. कार्यवाही योजना, 1992 के तृतीय ग्रध्याय में ग्रन्य बातों के साथ-साथ शैक्षिक दृष्टि से पिछ्छड़ गए ग्रत्पत्प संख्यकों के विकास के लिए एक सघन क्षेत्रीय कार्यक्रन के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। तद्नुसार राज्य सरकार ने मलेरकोटला तथा क्वाडियन में उर्दू के शिक्षण के लिए व्ववस्था की है जो कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े श्रल्प संख्यकों के बहुलता वाले क्षेत्न हैं ग्रौर जहां माध्यमिक उच्चतर माधर्यामिक तथा उच्च निंक्षा के निर्देशें के माध्यम के हूप में उर्दू के शिक्षण के लिये पर्याप्त प्रावधान नहीं है। सरकार ने उन स्थानों में जहां प्राथ्थमक ग्रौर मिडिल सकूलों की जहरहत है वहां नये प्रार्थमिक तथा fिंडिल स्कूलों की स्थापना को भी प्रात्साfहित किया है ।

## व्यावसायिक शिक्षा

6. राज्य सरऋार ने रोजगार योग्य कीशल प्रदाम करने के लिये 1988 से उच्चतर माध्रममिक स्तर पर मार्ध्यनिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का कार्य अरक्भ किंया है तांकि विद्याधियों को काम की ग्रोर अग्रसर किया जा सके ग्रोर 42 स्तर को एक उपयोगीं मोड़िदिया जा सके, तर्तक उन्च शिक्षा प्रशाली पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके । इस उद्देश्य से विद्यारिथयों के लिये पर्या्त रोजग/र की संभावना वाले क्षेल्रों का पता लग।ने के लिये एक सर्वेक्षण किया गया है । व्यावसायिक fिक्षा को महले ही 295 उच्चतर माध्यनिक स्कूलों में शुरू किया जा चुका है। इस कार्य को अ्रौर अधिक भागीदारितापर्ण तथा वर्तमान समय की आवश्यकताग्रों के अनुरुप बनाने के लिये, सरकार ने कार्यक्रम को छोटा ग्रौर मूल्यांकन के लिये व्यावसायिक शिक्षा पर "राज्य स्तरीय fवशेष्ज़ सर्मिनत" गठित करने का fिर्णय लिया है। राज्य के 50 सक्लों में माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रार्भ करने का भी एक निर्णय लिया गया हैं। इसी प्रकार हम कालेज स्तर पर भी व्यावसायिक पाठ्य्यम प्रारंम कर रहे हैं । स्वाश्थ्य से संबंधित व्याव्वसायिक पठ्यक््रमों तया कुदि उद्योग पर ग्राधारित ध्यावसायिक पाठ्य₹मों पर भी जोर ड़ला जा रहा है। राज्य के 13 प्रशिक्षग संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षकों के प्रांशक्षण के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं। नये पाठ्यक्रमों के लिये पठ्ग्यचर्य तथा उसकी पुस्तकें तैयार की जा रही है।

## प्रौढ़ शिक्षा

7. राज्य में अनौपचारिक ईशक्षा की कोई समस्या नहीं है। तथापि, राज्य सरकार "צौढ़ निरक्षरता" की समस्या का सामना कर रही है। भारत ज्ञान विज्ञान समिति जैसी स्वयंसेलीवी संस्थाश्रों की मदद से, खण्डों में शात-र्रातेशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त

कर लिया गया है। 1994 में होशियार पुर fजले में संपू णं सांक्षरता अभियान के अन्तर्गत एक सामूह्विक आन्दोलन गुरु करने के लिये एक योजना तैयार की गई है। प्रारम्भिक फिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राप्त करने तथा सार्मूfहक साक्षरता अभभयान को बढ़ावा देने के fलथे यह उपयोगी कार्य होगा। जिन स्थ नोों में संम्पूर्ण साक्षरता अभिभान सफल रहे है वहां उत्तर साक्षरता कायक्रमों को विकसित करने तथा कार्यान्वित करने की आवश्यकता होगी।

## शिक्षा का विकेन्द्रीक्टत प्रबन्ध

8. संविधान में हाल ही में दिये सये संशोधनों से जिनमें जजला, ग्राम तथा नगरपालिका स्तरों पर प्रशासन के सुदृढ़ीकरण पर जोर डाला गया है, पंचायती राज तथा शहरी निकायों को शि क्षा के कार्य को सोपने को समर्थ बनाया जायेगा। मैं इसमें यह जोड़ना चहुंगा कि शैकक्षेक संस्थानों के भागीदारितंपूर्ण प्रबन्ध को सुनिfिश्चत करने के fलये राज्य में ग्राम स्तरीय समितियां तथा अभिभावक शिक्षक संघ पहले ही से स्थापित किये गये हैं। शिक्षक जिन समुदायों में रहते हैं उनके प्रfतं उत्तरदायी होते हैं। इस्सालये fवकेन्द्रीकृत ढांचा वर्तमान समय को विशेषकर प्रार्थमिक शिक्षा स्तर की जहूरत है। तथाfप, नई कार्यान्वयन रणनीतियों को तैगार करते समंभ इस सम्बन्ध में विर्भान्न रचज्यों द्वारा प्राप्त किये गये अनुभवों को पृष्ठर्भूपमिं में रख्रना होगा। fशक्षक एक वर्ग के रूप में अत्यन्त संयोजक तथा कु छाल नीfतज़ होते हैं तथा इन पfरवर्तनों के प्रति उनकी प्रfऋया को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार हृम इन निक, यों को वित्तिय तथा प्रशार्सनिक सीमाग्रों को भुला नहीं सकते। राज्य विधान परिषद शीछ ही उपरोक्त सभी पहलुग्रों पर fवनार करेगी तथा हमें विश्वास है कि सभी निन्ताश्रों का कोई स्वीकार करने योग्य पबन्ध कर लिया जायेगा।
स्कूली बस्ते के भार पर गठित यशपाल समिति
9. राज्य सरकार यह अनुभव करते हैं कि पाट्यचर्या पर विशेष कर प्रार्थमिक स्कूल तथा अपर प्रत्थामंक स्कूल स्तरों पर स्कूली बस्ते का भांर वास्तन में ज्यादा है दसे कम किया जाना चाहियें। इस उद्षेश्य के लिये पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्र्या तथा पुस्तकों को तैयार करने के काम को बिकेन्द्रीकृत कऱने की जहूरत हैं तानि इन कामों में fिक्षकों की सहभागिता को बढ़ाया जा सके तथा पाठ्ग्-पुर्तकों तथा अन्य सामींप्रियों के चयन सहित पाठ्यन्वर्या के सभी पहलुग्रों में नवीनता लने के लिये स्कूलों को प्रोड्साहित किया जाना चरहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनिरिक्त ख्कूलों को खोलने तथा कार्य करने के निंयमन. के लिये ग्रीर पाठ्यपपस्तकों की अपर प्रार्थभिक स्तर पर समीक्षा करने के उपाय किये जाने चाहये। शुसू आत करने के लिये खकूलों द्वारा干क्निक आधार पर पुस्तकें उपलन्ध कराई जानी चाहिये तथा प्रार्थमिक कक्ष ग्रों में गृह कार्य को सनाप्त कर दिया जाना चाहिये।

## एकूली पाठ्यपुस्तकों का मून्त्यांकन

10. महोदय, मैं यह स्रूंचित करना चाहता हूं किक मेरे राज्य में ऐसी किसी गैर सरकारी संस्था को मान्यता प्रदान नहीं की जा

रही है fिनको पात्यचर्या की विषय सूची राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल हो। राज्य समीक्षा समिनितंने पंजाब" स्कूल fिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारिंत की गड़ पाठ्यच्यर्य, पाठ्यक्रम, तथा पाठ्यपुस्तकों का परोक्षण किया है तथा केन्द्र सरकार द्वारा सुझाये गये मार्गदर्शी fिद्धान्तों के अनुरूप अधिगम कार्यंक्रम (लनिग पैकेज) में संशोधन किया है।

## राज्य कार्यवाही योजना

वस्तु स्थिथित तथा संस्थागत अनिवार्यताग्रों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना (पी: घो० ए)० 1992 सा राज्य कार्यवाही योजना को तँयार करने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार इस बात से अक्गत है ग्रौर राज्य कार्यवाही योजना को तंयार करने के लिये कार्यदलों को गfिंत करने पर विचार कर रही है तांकि भागीदारिता प्रीक्रिया के द्वाध्यम से ब्यावहारिंक कार्यवाही योजना को तैयार किया जा सके।

## सोनेरो समिति की रिपोर्ट

राज्य सरकार सोनेरी सीमिमित सें अाम तौर पर सहमत है जिसने ज्ञानम समिमित द्वारा तैयार की गई प्रारf्भिक सिफारिशों का परीक्षण किया है। हम अपने विश्वविद्यालयों को जितने अधिक कालेजों को स्वायत्तशासी बनाना संभव होगा उतने कालेजों को ख्वायत्त शासी बनाने के लिये तथा fिक्षकों के लिये प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन को अररम्भ करने के लिये भी प्रोत्साहिंत करेंगे। तथापिर दौरे पर अने बाले अधिकारी के लिये कुछ महत्व्रूर्ण मामलों में राज्य केबिनेट की सलाह के द्वारा अनुपालन के लिए प्रत्येक ग्रीचित्य है। अजज की रोजगार की अवश्यकता की दूतिं के लिये तथा अधिक अववश्यक ग्रामीण विकास के लिये विश्ववंविद्यालय अनुदानअयोग को सभी संस्थागत उच्च शिक्षा में ब्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारग्भ कराने हेतु ग्रामीण कालेजों के लिये जहूरत पर अध्रारित विवियों को उपलब्ध कराना चाहिये यह समग की मांग है।

## विधान परिषदों में शिक्षकों का प्रतिनिधिध्व

वर्तमान समय में पंजःब में विधान परिषद्, नहीं है। तथापि हम इस विचार से सहमत हैं कि इस प्रकार की संस्थाय्रों में शिक्षकों के प्रश्येक प्रतिनिधिंल्व की आवश्यकता नहीं है।

अन्त में मैं सभापतिते के प्रति अपमी कृतजता व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मुझ़े इस भव्य बैठक में केब की बैठक में उठाये गये मुद्दों पर अपने विचार रखने के लिये अवसर प्रदान किया । महोदय, मै" आपको अश्वासन देता हूं किं राष्ट्रीय शिक्षा नीfति तथा कार्यंबाही योजना, 1992 को कार्यनिन्वित करने के लिये हमारा राज्य मंत्वालय के साथ मिलकर कार्य करेगा।

## माननीय प्रो० के० पोन्नूस्बामी, fिक्षा मंत्रो, तमिलन।डु सरकार द्वारा दिया गया भाषण :

डा० जयललिता को पह दूरा विंश्वास है कि इस बैठक की चर्चाश्रों से जो निक्षर्ष निकलेगा उससे हमारे देश की शिक्षा प्रणाली ग्रौर अधिक मजबूत होगी। हमारी मुछ्यमंनी के गतिशील तथा कुणल मार्गदर्शन में शिक्षा को सामाजिक दृष्टि से उपयोगी तथा युवाश्रों के लिये प्रासंगिक बनाने के लिये तfिलनाडु ने कई कार्यंक्रम शुरू किये हैं। स्कूल दूर्व स्तर से लेकर उचच शिक्षा तक सामाजिक तथा अर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्गों की अववश्यकताग्रों को दूरा करने के लिये कई योजनएएं शुरू की गई है। उससे शिक्षा विकास के प्रात एक सामर्ाजिक प्रपत्न तथा आधिक प्रगति के रूप में हमारा दृढ़ निश्चय तथा दूर्ण प्रतिबद्धता का अभास होता है।

प्रारंभिक बाल्यवस्था के देख-रेख शिक्षा
शिशु देख-रेख में तमिलनाड़ हमेशा अग्रणी रहा है। तीन वर्ष से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिये दूरी तरह से वित्त पोषित तथा प्रभावी रूप से व्यर्वस्थित पोषाहारभोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला यह पहला राज्यहै। शिश्रु के श्केक्षक विकास को ध्यान में रखते हुए अब इस कार्यक्रम को बढ़ा दिंगा गया है। सभी मध्यह्, न भोजन कमिमयों को स्कूल दूर्व शिक्षा में अल्पकालिक पर्विश्षण दिया जा रहा है। तथा प्रत्यंक मध्याहतन भोजन केन्द्र शिक्षण का भी केन्द्र होगा। यह केन्द्र बालवाड़ियों तथा आंगनवाड़ियों के अलावा है। ये सरी केन्द्ध, राज्य के स्वास्थ्य देख-रेख कार्य अम से भी जुड़े हुए हैं।

## 2. प्रारंभिक शिक्षा

तमिलनाड़ ने प्राथमिक स्तर पर शत् प्रतिशत नामांकन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है fकंन्नु इस व्यवस्या में बच्चों को बनाये रखने की समस्या एक अड़चन बन गई है। हूमारी सरकार ने कई प्रोत्साहन योजनायें शुरू की है।

1. पौष्टिक भोजन योजना
2. पहली कक्षा में आठठवीं कक्षा के पात्रों के लिये नि:गुलक यूनिकाम
3. नि:शुल्क पाठ्यपुर्तकें
4. नि:गुएक चप्पलें
5. मुफ्त बस पास
6. नि:शुलक सलेंटे प्रदान करना

इन उपायों से प्राथमिक एकूल स्तर पर 54.9 प्रfतशत से 19.3 प्रतिशत तक 干्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वासों की दर कम करने में सहायता मिली है।

बालिकाश्रों का नामांकन बढ़ाने तथा उन्हें विद्यालयों में बनाये रखने के लिये तमिलनाडु सरकार ने एक सकारात्मक निर्णय लिया है तांकि पांचर्वीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालयों में विशिष्ट रूप में महिला किक्षकों की नियुक्ति हो सके। इस संबंध में उन सरी विद्यालयों में मात्न शिंक्षक परिषदों की स्थापना के लिये अब दुसरा कदम उठाना है ताकि एक्लू प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकें तथा इसके कार्य को बढ़ावा दिया जा सके। तमिलनाडु सरकार यह चाहती है fक 500 तथा इससे अभिक आवादी वाली बस्तियों के अपने स्कूल हों। तमिलनाडु सरकार मौजूदा सभी 459 एकल fिंक्षक विद्यालयों को दो शिक्षक विद्यालयों में परिर्वित करना चाहती है। आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजंना दूरी तरह से कार्यान्चित हो चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने विश्व बैक/यून्निसेफ की सहायता से एक योजना तैयार की है ताकि प्रार्थमिक शिक्षा को गुणात्मक/परिमाणातमक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सकें। fिशक्षक fिक्षा, अनुसंधान तया प्रीशक्षण निंदेशालय ने fिंक्षण के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के लिये प्रार्थमिक स्कूल शिंक्षकों का एक वृहत प्रीिंक्षण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस कार्यंकम के सफल कार्यान्वियन के लिये मैं भारत सरकार कें अनुरोध करता हूं कि इसे वितीय सहायता तथा प्रींशक्षण सहायता प्रदान करें।

## 3. श्रनौपचारिक शिक्षा/पौढ़ शिक्षा

राज्य तथा जिला स्तर पर साक्ष्षरता fिशन प्राधिकरणों का गठन किया जा चुका है। वर्ष 1993-94 तक सभी जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरु कर दिया जायेगा। राज्य संसाधन केन्द्र ने सभी fिक्षण सामग्री बैयार कर ली है तथा इन शिक्षण साइंश्रियों के मुद्रण की जिम्मेदारी तमिंलनाड्ड टेक्सट बुक कारपोरेशन को सौंपी.गई है । उत्तर साक्षरता अभियान के रूप में जन fिक्षण निज्षयम केन्द्र शुरू कर दिये गये हैं। राज्य सरकार ने 14 वर्ष से कम अयु. वर्ग के सभी बच्चों को ग्रौपचारिक अथ्वा अनौपचारिक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है तांकि राज्य "सभी के लिये शिक्षा" कार्यंक्रम की सही ढंग से कार्यानिवत कर सके। मै भारत .सरकार ता अनुरोध करता हूं कक साक्षरता कार्यंक्रमों के परिष्यय के लिये अधिक सें अधिक वित्तीय सहायता प्रद्धान करें तांकि दूर्ण-साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त हो सके तथा नवसाक्षरों के साक्षरता स्तर को बनाये रखा जा सके तथा उनके साक्षरता स्तर को बढ़ाया: जा सके।

## 4. मरध्यमिक शिक्षा

माध्र्यमिक शिक्षा के संबंध्र में तमिलनाडु सरकार की नीति सिंक्षां प्रणालीं को समेकित तथा मजबूत बनाने की है। सरकार सामान्य रूप से fिंक्षा में गुणात्मक सुधार लाने तथा विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षए में सुधार लाने के लिये बहुत ही चिन्तित है। वर्ष 1993-94 को सफल वर्ष (ईअन अफ़ नो फेलियर) के रूप में घोषणा करते समय सरकार ने राज्य के सभी सकूलों के लिये एक शैक्षिक कैले ण्डर विकसित किया है तनकि यह सुनिश्शित किया जा सके कि संबंधित पाठ्यचर्या पर पूरी तरह से विचार कर लियागया है तथा ड़ प्रणाली से उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्नों ने सभी विषयों में उवेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली है। "जाब-चार्ट" तया "मानीटरिंग" निर्धारण के जरिए विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों का उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित कर लिया गयर है। बोलचाल की अंग्रेजी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । प्रत्येक कार्य दिवस श्रनुदेशात्मक दिवस है तथा ग्रभिभावक शिक्षक संघों/मात्न शिक्षक परिषदों को यह जिम्मेदारी सोंपी गई है कि जब कभी कोई शिक्षक अ्रवकाश पर हो तो उन्हें एवजी शिक्षक की व्यवस्था करनी होगी। इस समय स्कूल की निधियो बढ़ाने तथा व्यक्ति विशेष स्कूलों के ग्रभिभावकों तथा जन समुदाय को संरक्षण के रूप में भर्ती करने की एक ग्रन्य योजना है। इस प्रकार के संरक्षकों से एकवित की गई राशि को सावधि जमा में रखा जाता है तथा इस प्रकार से प्राप्त अ्राय का उपयोग एवजी मिक्षकों को पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया जाता है। "पर्याबरण सुधार कार्यं्रम" पर भ्राय प्राप्त करने की एक भ्रन्य योजना शुरू की गई है। इसके लिए स्कूल प्रांगण सें इमली के संकर किसम के वृक्षों का वृक्षारोपण किया जा रहा है। ऐसे वृक्षों से प्राप्त ग्राय का उपयोग स्कूल के ग्रावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा। स्कूल सुधार सम्मेलन कार्यक्रम को दुबारा स्रलू किया गया है तारिक स्कूल की मूलभूत सुविधाएं जज़ समुदाय को सुलभ कराई जा सकें । इन उपायों तथा ग्रन्य उपायों के माध्यम से तमिलनाडु सरकार ने एक योजना बनाई है ताकि स्कूल प्रणाली के कार्थकरण के साथ-साथ स्थानीय समुदाय के 尹्रियाकलापों को भी जोष जोड़ा जा सके।

## 5. मेधावी बच्चों के लिए विशेष कार्यकम

चूंकि भारत सरकार ने ग्रार्माण मेधाषी बाल सहायता कार्यक्रम को अ्रलग कर दिया है इसलिए तमिलनाडु राज्य ने ग्रपना ही एक कार्यक्र विकसित किया है ताकि ग्रमीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाया जा सके और उनकी सहायता की जा सके । इस प्रयोजनार्थ एक प्रर्तिभा खोज परीक्षा संचालित की जाती है।

चूंकि तमिलनाडु की विशेष जरूरतों के श्रनुरूप नवेदय विद्यालय योजना को संशोधित करने के लिए तीमलनाडु सरकार के अभ्यावेदनों पर भारन सरकार मे

मकाराल्मक जवात्र नहीं मिला है, ग्रतः तमिलनाड़ु सरकार ने ग्रपने सभी जिलों में उतकृष्ट विद्यालय चलाने का प्रस्ताव रखा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाशाली गरीब बच्चों की अवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस प्रकार धरमपुरी जिलार स्थित बर्गर में एक स्कूल पहले ही खोला जा चुका है ।

इस समय में ग्रपनी सरकार द्वारा दिए गए सुछावों को दोहराना चाहूंगा तथा श्रनुरोध कर्ता कि उन झाश्वासनों को स्वींकार कर लिया जएए । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह परिर्वरित कार्यंक्रम बहुभाषी जैसे हमारे संघीय ढ़ांचे की झ्रावश्यकताग्रों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से उपयोग़ी होगा ।

## 6. मुक्त विद्यालय

इन कार्यंभमों के ग्रलावा, तरिलनाडु सरकार ने ग्रनौपचारिक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गंत ग्रोपन स्कूल की स्थापना की है ताकि स्कूल की पढ़ाई छोड जाने वाले ऐसे छात्न जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें लाभान्वित कराया जा सके । यह हनारी इच्छा है कि राज्य श्रोपन (मुक्त) स्कूलों को राष्ट्रीय श्रोपन स्कूलों से जोड़ा जाए।

## 7. यशपाल समिति की रिपोर्ट

स्कूली बैग के बोझ पर यशपाल समिति ने कई टिप्पणियां की हैं, उनमें कई टिप्पणियां तमिलनाडु की एस० एस० एल० सी० प्रणाली पर खरी नहीं उतरती हैं । पाट्यपुस्तकों का निर्माण बड़ी सावधानी से किया जा रहा है तथा बच्चों द्वारा उपयोग की जाने बाली कई नोट बुकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है । संसाधनों की कमी के कारण शिक्षक-छात्र (शिष्य) का ग्रनुपात मौजूदा स्तर से कम नहीं किया जा सकता । जब म्रंर जैसे ही संसाधन प्राप्त हो जाएंगे इस संबंध में ग्रोर श्रधिक प्रयास किए जाएंगे देख-रेख ग्रध्ययन तथा सामूहिक कार्य प्रणाली के जरिए स्कूल के गृह कार्य की यंन्नणा को भी उल्लेख्वनीय रूप से कम कर दिया गया है ।

## 8. महिला शिक्षा

तमिलनाडु में दो-दो महिला विश्वविद्यालय श्रर्थात् मदर टेरेसा महिला विष्वविद्यालय तथा अविनार्शालिगम ग़ह विज्ञान उच्च श्रधययन संस्थान (सम विश्वविद्यालय) होने के कारण इसें विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ये विप्वविद्यालय महिलाग्रों के लिए न केषल भ्रौपर्वारिक शिक्षा ही प्राप्त करते हैं वरन् महिलाग्रों मे संबंधित विशेष ग्रध्ययन के लिए भी प्रयासरत है। यह सुनिश्चित करना तमिलनाडु सरकार का उद्देश्य सभी बालिकएप्रों का नामंकन करना तथा उन्हें प्राथमिक स्कूलों में बनाए रखना है। इस उद्द्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य में विशेप प्रोल्साह्न योजनाएं चल रही़ हैं।

## 9．ब्याबसापिक शिक्षा

तभिलनाडु में 1978 के प्रारंभ से ही उचचतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण के कार्यंकन को पूरी निष्ठा से कार्यान्वित किया गया है। चूंकि ग्राधा दशक बीत चुका है अ्रत：इस कार्यक्रम को अौर ग्रधिक प्रभावी बनाने वाले उपायों को सुझाने के लिए सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है । मैं ग्रनुरोध करता हूँ कि तमिलनाड़ु के सभी स्कूलों तथा सभी पाठ्कमों चाहे उनकी संखपा कितनी ही क्यों न हो，ब्यावसायिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ाई जाए। ठ्यावसारिक शिक्षकों के प्र今ज़्रक्षण तथा शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार को उदारता वूर्वक सहायता प्रदान करनी चाहिए।
10．शिक्षक शिक्षा
सभी को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में शिक्षक निवेश सबसे ग्रधिक महत्वपूर्ण धटक है। इसके फ्यलावा शिक्षकों की सेवा पूर्व शिक्षा तथा वृहत सेवाकालीन कार्य कम की व्यवस गा करना अ्रावश्यक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का निर्माण तथा लिग संबंधी ग्रध्ययन के लिए सचचे मन से प्रयास किया गया है। प्रसंगाधीन विषय／कार्य पद्धति में शिक्षकों के ज्ञान को ग्रद्यतन बनाए रखने तथा विषय－वस्तु मूल्यांकन सहित ग्रध्ययन के न्यूनतम स्तर वाले कार्यकम तैयार किए गए है। मैं केत्र्रीय शिभा मंत्रालन से यह ग्रनुरोध करता हूं कि वे जिल शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों तथा उच्च शिक्षा म्रध्ययन संस्थान को श्रावश्यक वित्तीय सहांयता प्रदान करें ताकि निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

## 11．उचच शिक्षा

तमिलनाड़ सरकार उच्च शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर पूरों तरह से सहमन है अंर तरिमलनएड्डु सरकार ने इन सिफारिशों में से वुछ सिफारिशों पर पहले ही कार्रवाई शुहू कर दी है। देश के 102 स्वायत्त कालेजों में से 43 कालेज तमिलनाडू में ही हैं। विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग के वेतनमानों को 1－1－1986 के भूतलक्षी प्रभावों से लागू करने वाले दक्षिण राज्यों में हभारे राज्य का प्रथम स्थान है।

उच्न शिक्षा के विकाम की समुरित म्रायोजना तथा समत्वय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है। हमारी राज्य उच्च शिक्षा परिषद के महत्ववपूर्ण कार्यो में से एक कार्ये परीक्षाग्रों में मुधार करना तथा विश्वविद्या－ लयों को ग्रवर स्नत्तक परीक्षाप्रों के आयोजन से मुबत करना है। हृन उच्च शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उन सभी千िकारिशों को लगगू करन। चाहेंगे जो हा丁री जहरतों से संबंधित है ।

## 12．बेलकूद तथा शारोरिक यिक्षा

समी ₹कूलों तथा कालेजों में खेल－कूद तथा शारीरिक किश्रा को अर्भिवार्य बनाया जएए। सभी कल－कारखानों तया उद्योगों में इसे श्रनिवार्य रूप से मनोरजन के तौर पर शुरू

किया जाए ताकि जन समुदाय में खेल्न तथा स्वास्ध्य चेतना की भावना जागृत की जा सके।

जिस तरह से किसी अध्ययन पाठ्यक्रम की पार्यचचयी होती है उसी तरह्ह से खेल तथा शारीरिक शिक्षा की भी़ पाट्यचर्या होनी चाहिए । शारोरिक शिंक्षा तथा खेल दोनों के लिए हीं एक सामान पाट्व्वचर्या तैयार की जाए तथा सभी ख्कूलों घ्रौर कालेजों में लागू किया जाए ताकि खेल की निष्वादन क्षमता स्तर का मूल्ञांकन किता जा सके। समी सकूलों तया कालेजों में न्यूनतभ मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं।

तनिलनाडु सरकार में खेत्र तया शारीरिक शिक्षा के विंन्मिन्न कांग्यकजावों का सन्च्य तथा खेत्र के क्षेत्र में राज्य को राजत्रानी में राठ्र्रेप तगा अंतरणष्ट्रीय स्तर के मैच्चों को बढ़ावा देने के लिए तभिलनाडू खेल प्रधिकरण की स्थापना की है। मैं यहों इस बात का उन्लेब कर देना चाहूंगा कि अंनरीबग्रेय स्वर के मैं वों का ग्र्पोजन करने के लिए 40 करोड चवं की लiगन से एक स्टेडिरन का निर्माण किया जा रहा है।

## 13．तकनीको शिक्षा

तीनलनाड़ सरकार ने ईंक्षिक संख्याप्रों में प्रवेश लेने बाले
 निमिलनाडु शैक्षिक संस्था（कैभिटेशन फीस वसूली निषेध） नामक एक कानून बनाया है। इस नियम के मुताबिक राज्य में केपिटेशन फीस लेने पर रोक लगा दी गई है। वस्तुतः，इस ग्रधिनियम को राज्य के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। इस संबंध में व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश की फीस निर्धारित करने में राज्य सरकार के निर्णय को यथावत रखने के कारण निर्णय दे दिया गया है। इस निर्णय को ध्यान में रखते हए राज्य के प्रायः मभी वित्त पोषित कालेज दाखिला शुरु करना चाहते थे। स्ववित्त पोषित कालेजों में नि：शुल्क क्षेणी की सीटों के दाखिलों के लिए 3000 छानों का चयन पहले ही कर लिया गया है तथा बाकी सीटों का दाखिला इस महीने के अंदर मेरिट के ग्राध्धांर पर किया जाएगा। ग्रन्न। विश्वविद्यालय की तरह एक ग्रन्य प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इस निमित्त एक समिति गठित की गई है जो विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित ग्रौपचारिकतात्रों का पता लगएएग़ी। राज्य सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि तकनीकी शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक महत्ववपूर्ण घटक है जिसमें उत्पादों तथा सेवाग्रों के मूल्यों के जुडने की प्रबल संभावना है तथा राठ्ट्रीय प्रर्य ब्वचस्या के योग दान एक जन－जीवन की गुणवत्ता में सुत्रार करना है। ग्रनः सरकार डस क्षेत्र में म्रटक्रुए्ता लाने के लिए वचनबद्ध है ।

## 14．उपसंत्रर

इस तरह् से तमिलनाड़ सरकार के कुछ ठोस विचार है जिन्हें में इस निकाय के समक्ष विचार करने तथा उनपर उचित निर्णय लेने के लिए रख्वना चाहूंगर। मैं इस अ्राश्वासन के साध

 में कोई कसर नहीं छो ड़ो है।

## केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में श्री अनिल सरकार, शिक्षा मन्न्रो, त्रिपुरा का भाषण

हम आज यहां भविष्य में तंयार की जार्ना वार्ली कार्रवाई योजना पर विचार-विमर्श करने तथा अब तक हुई प्रगति की समिक्षा करने के लिए एकत्न हुए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सात वर्ष पूर्व वर्ष 1986 में तैयार की गयी थी ग्रौर राष्ट्रग्यापी विचार-विमर्श तथा सेमिनारों के बाद इसे 1987 में श्रपनाया गया था। उसके बाद छ: वर्ष बीत चुके हैं ग्रौर कुछ नवोदय विद्यालयों की स्थापना देश में हुई है तथा झ्रापरेशन ब्लंक बोर्ड को कुछ सफलता हानिल हुई है। साक्षरता श्रभियान देश के कुछ भागों में प्रर्गति पर है। परन्तु कुछ उपलब्धियां ग्रभी भी लक्ष्य से काफो परे हैं। स्पष्टतया इसका मुख्य कारण निधियों की कमी है। लेकिन इस पद्धति में सच्चाई से काम न करना भी एक प्रमुख कारणण है। मैं यहां सच्चाई से कार्य की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंक्रि शिक्षा के समग्र विकास के किए हम जो बजट प्रदान करते है वह हनारीी कार्रवाई योजना को कारगर ढ़ंग से चलाने के लिए बत्रुत कम है। यदि हम इस पद्धति की दिशा में सच्चे होने ग्रौर वास्नन में इसके प्रति कृअपंक्र्प होते तो नि:पंदेह हो इनने ईम मन्त्र्यूर्ग सेचा क्षेत्र में काफो ग्रधिक उठाये उनल का प्रत्थान किया होता। उपवाद रहित समी को शिक्षा प्रदान करने की दिश। में प्रयलसों में इस सच्वाई का अभाव एक ऐसी चीज है जो हमें विगत काल से हमें ग्र्रने ार्वजों से धरोहर के रूप में प्राप्त हूई है ग्रौर शायद यह हमें उस समय से मिली है जब हमाशए समाज वर्ग-भेंद के ग्राधार पर श्रस्तित्व में श्राया था। प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना हनारा प्रथम लक्ष्य, उन्चनन प्रायािकता है fकतु हन महसूस करते हैं कि हारी लाबों, करोड़ों ग्रशिक्षिन जनना को प्रार्थनिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए शिक्षा के संगूर्ण क्षेत्र के लिए बजट में की गई अ्रल्प व्यवस्था से ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। यदि बजट में शिक्षा के लिए की गई संतूर्ग वरस्था को प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलन्ध कराने के लिए लगाया जाए तभी मैं गह्नहीं सोचता कि इम महतववरूर्ण क्षेत्र को वास्तव में पूरा किया जा सकता है। ग्रतः हम ग्राज इस प्रयोजन के लिए बजट में उदार ब्यवस्था करने की जहूरत है। यदि वास्तव में शिक्षा का विस्तार विकास ग्रौर समेकन करना है तो इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश के वर्ाषिक बजट में कम से कम $10 \%$ प्रावधान करने की ग्रावश्यकता पडेग़ी ।

प्रामिथियस ने विशेष सुविधा प्राप्त प्राणियों के निवास स्थान स्वर्ग्र से श्रणिन चुराई और उसके लिए उन्हें विशेष सुविधा प्राप्त प्राणियों के स्वामी जुपिटर ने बेरहमी से सजा दी क्या हम इसे यह नहीं कह सकते हैं कि यह पूरी पौराणिक कथा का प्रतीक मान्न है ? हर्ग जानने है कि अन्ति प्रकांश देनो है और प्रकाश के माहषम से हम देखते हैं, समझते हैं जानते हैं ग्रौर कौशल को प्राप्त करते है जो कि बस्तुतः एक वरदान है जो हमें सदियों से प्राप्त हो रहा है ग्रौर जो शासक वर्त्र का एक विशेषाधिकार है। यदि पाश्चात्य जगत समान के इस चित्न को श्रपनी प्राचीन 9-18 Deptt. of Edu./94

कथाग्रों में एक ऐसी व्यवस्था के रूप में स्थान देता है जिसमें केवल शासक वर्ग को ही ज्ञानप्राप्त करने का श्रधिकार है तो समाज में भी कोई इससे बेहतर चित्र हमें नहों मिलता क्योंकि इमारे महाभारत सें भो एक कहानी है जिसमें एकलव्य को शौर्य कला की एक ऐसी प्रक्रिणा के माध्यम से सीखने के प्रयास में जिसे हम ग्राज "द्वूरस्थ शिक्षा" कह्ट सकते है' ग्रपने म्रंगूठे से हाथ धोना पडा था। एकलब्य गरीव श्रनार्य था श्रौर उसे किसी ऐसे ग्राश्रम में गिक्षा प्राप्ज करने का श्रचिकार नही था जिसमें केबल पान हुग्रों ग्रौर कौरवों को ही शिक्षा प्राप्त करने का वैधानिक ग्रधिकार था। उसने द्र से देखकर सीखा था श्रौर उसे भी एक ग़ंभीर ग्रपराध माना गया था। यहाँ चित्न भ्राज के युग में इस सीमा तक त्रदोत हो गया है कि अ्राज किस्नी को भी शिक्षा से वंजित नहीं किया जाता लेकिन मुद्दा यह है कि क्या हमने शिक्षा ग्रहण करने के लिए सभी को वांस्तव में मदद की है या हमने सिर्फ वायदे ही किए हैं जिनको तम तक य यार्श्र में नहीं बदला जा सकता जव तक उनके लिए पर्यात्त धन की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

तथापि, मैं यहां कोई ग्रालोचना ग्रोर ग्रात्म विश्लेषण करने के लिए नहीं खडा हुग्रा हूं बल्किक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफल बनाने में हमारे राज्य में हम से जो कुछ हो सका है, उसका ब्यौरा दे रहा हूं।

त्रिपुरा में शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य समाज के सभी वग़ों को समान शैक्षिक श्रवसर देता जया प्रवंतुतनों को दूर करना रहा है । राज्व में साक्षरता दर, 1991 को जनागना के झ्रनुसार 60.44 प्रतिशत है । ग्रनुमूचित जातियों, ग्रनुसूचित जनजातियों तथा महिलाग्रों में सरक्षरता को प्रतिशतड़ा कमशः 56.06, 40.37 अौर 50.01 है। इस बात को ध्यान में रखते हए कि समाज के कुछ वर्ग शिक्षा से बंचित है, उनकी शिक्षा के वास्ते उन्हें प्रोत्माहित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन स्कीमों को तैयार करने के लिए प्रयास किए गए हैं । भ्राने वाले वर्षो में यह सकीम दुतर्गति से जारी रखी जाएगी । वह भी देबा गया है कि इसमें ग्रामोण शह्री ग्रसंतुलन व्याप्त है। इसबतत को पुनिश्वित करने के लिए प्रयास किए गए हैं कि ग्रामीण क्षेतों को वहां स्कूल स्थापित करने, स्तरोन्यन तथा उन्हें सुज्जित करने के व्यापक श्रोर बेहतर कवरेज किया जाए। भाषायी तथा धर्ासिक श्रल्पसंख्यकों की समस्याओं पर प्रतथनिक स्तर पर उनको मततृभाषा में शिक्षण सुनिश्चित करके तथा ग्रवेक्षित वित्तीय सहायता देकर ध्यान दिया जा सकता है।
2. राज्य सरकार ने सदैव प्रारभिक शिक्षा के सर्वसलभीकरण की नीति को शिक्षा नीति की मुख्य विषय वस्तु के रूप में रखा है। शत प्रतिशत दाखिला, प्रतिरोधन, उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य उन्मुख हग्रा है। प्रांरमिभक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए

भावश्यक प्रोस्साहन कार्यंम तैयार किए गए है ग्रौर साथ ही स्थानीय समुदाय को सहयोग आौर उसकी सहायता की भी भ्रावश्यकता होती है।जब पूर्ण साक्षरता ग्रभियान स्यारंभ किया तो स्कूलों में पात्न बच्चों का दाखिला इसका एक ग्रभिन्न अ्र्य बन जाएगा ।
3. शैक्षिक प्रबंध का विकेन्द्रीकरण महववपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्न है जिस पर सरकार द्वारा पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा । वस्तुतः संविधान में हाल ही में किए गए संशोधन से इसकों बे हतर कुशलता के लिए स्कूलों के प्रबंधों में लोगों की सहभागिता को सुनिशिचत करने के लिए ग्रधिक उत्तरदायिन्न संपापा गया है। राज्य सरकार ने पहले ही खंड स्तरीय शिक्षा सलाहकार सम्मितियों का गठन कर लिया है। सम्बंिित पंचायत में ग्रामीण शिक्षा सभिसियों के गठन का प्रस्ताव विन्चररध्धीन है।
4. राज्य सरकार यशानाल समिति की विप्पोर्ट के निष्कर्षो का समर्थन कग्ती है कि अ्यध्ययन बिना बोस का होना जाहिए। पाउयचर्या ग्रौर शिक्षण को इस तरीके मे तेगार किया जाए कि छात्न गैर बोधाटमकता के बोझ तले न दत्रें । इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा के प्रति गैर-बोधार्मक से छालों के नस्तिष्क का विकाम किए बिना उन्हें रट्ट् बनाती है।
5. पाठयचर्या निर्माण का विकेन्द्रीकरण ग्रीर पाठयपुस्तक लेखन स्वागत योग्य कदम है । निभित पाठय पुस्तकों में केवल तः्व व श्रांकड़े ही नहीं होने चाहिए श्रपितु इनमें एकीकरण व धर्मनिरपेक्षता स्वरूप के मूल्य निहित होने चाहिए। यह अ्राज की परिस्थितियों में प्रासंमिक है जब विभिन्न स्तरों पर म्रलगाववादी नाकतों ने सिर उठाया हुग्रा है अौर वे राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचा रहे है।
6. राज्य में दो नवोदय विद्यालग पहने ही बोले जा चुके हैं प्रोर वे कार्य कर रहे हैं। राज्य सरफार ने इनके लिए भूखं डों का पता लगाकर विद्यालयों को सूचिज कर दिया है। फिलहाल वे अस्यायी ढांचों में कार्य कर रहे है : अनुरोध है कि पकका निर्माण जल्द शुरू किया जाए। उत्तरी त्रिपुरा जिले में भी भूमि का पता लगाया गया है। अ्यन्य जिलों के मामले में नवोदय विद्यालय इस बात पर कृपया विचार करें कि क्या जिले में कक्षाएं ग्रारंभ की जा सकती हैं।
7. प्रोफेसर ज्ञातम की प्रध्यक्षता में "प्रनंध के विकल्प माड्लों" पर समिति की रिवोर्ट बोर्ड की जिसकी पुनरीक्षा केन्द्रीय किशक्षा सलाहकर बोर्ड द्वारा उसकी 46 वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार सोनरी समिति द्वारा की गई, नोट कर लिया गया है। सरकार की यह भी राय है कि विश्वविद्यालयों का शैक्षिक प्रशासन, सरकारी प्रणाली में प्रचलित प्रशसन से बहुत भिन्न है श्रौर वट्ट सहभागिता, विकेन्द्रीकरण, स्वायक्ता ग्रोर जबाबदेही पर श्राधारित होना चाहिए। भीक्षिक उक्छृष्टता और विकास के लिए विश्वविद्यालग की स्वायट्ता का एक अ्रनिवार्य पूर्व ग्रोक्षा के रूप में साना जाना चाहिए। परन्तु वित्तीय मामलों में विश्वविद्यालय जबाददेह होना चाहिए। इस बात का भी उल्लेग्र किया जाना चाहिए कि विभिन्न विश्वविद्याजय निकायों के लिए चुनाव लोकतांजिक ढंन
 क्रत होने चाहिए।
8. त्रिपुरा में एक विश्वविध्धालग है । वित्तीय कमियं। की वजह् से राज्य छातों कों उचच शिक्षा प्राप्त करने के लिए अर्काषित करने के वास्ते बुनियादी सुविधाग्रों के न्यूनतम स्तर प्रदान करने में ग्रसमर्थ है । राज्य सरकार ग्रनुरोध करती है कि इस विश्वबिद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिर्वरतत किया जाए ग्रथवा विशेष ग्रनुदान दिए जायें ताकि न्यूनतम स्तर की सुविधांग्रों का सृजन किया जा सके ।
9. राज्य सरकार ने पहले ही गाज्य कार्रवाही योजना जो दिसम्बर, 1993 तक तैयार होगी, तंयार करने के लिए 7 कार्य बलों का गठन कर लिया है ।
10. ग्रंत में में मानव संसाधन विकास मंत्री जी का धन्पबाद करना चाह्ता हृं जिन्होंने बैंक बुलाई्ई ग्रोंर मुझे यह ग्रवसर दिया कि मैं राज्य का दृष्टिओोण पस्तुत कर सकूं। अ्मन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तरह त्रिपुरा भौगोलिक से से ग्रलग है। यह ग्राधिक तंर पर निर्धन है तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुग्रा है। ख्याशा है भारत सरकार इस वात को मानेगी पूर्वोत्तर की समस्याएं ग्रलग तरह की है और उनका परिप्रेक्ष्य ग्रलग है ग्यतः उन्हें पर्याप्त बित्तीय श्रौर प्रशासनिक सहायता से हल किए जाने की जरूरत है।


#### Abstract

श्री सत्प साधन चकवतीं, प्रभारो मंन्री, उचच शिक्षा। भी अचिल्य रे, प्रमारो मंती प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा श्रोमति अंजूकार, प्रभारी रज्य मंतो, जन शिक्षा प्रसार विभाग । श्री अनोसुर्रहमान, राज्य मंतो, प्राथमिक, माध्यमिक तथा मदरसा शिक्षा। श्री तपन राय, प्रभारी राज्य मंत्री, पृ्तकालय सेवाएं। श्री बंश गोपलल चौधरो, प्रभारी राज्य मंन्रो, तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का भाषण।


बैठक की कार्यवाही का शुभारंभ करने पर हम सब माननीय ग्रध्यक्ष जी के प्रति ग्राभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उनचासवीं बैटक बुलाकर हमें ग्रपने विचारों को प्रकट करने का स्स्वाणम श्रवसर प्रदान किया है। ग्राज के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण है जबकि हमारी शिक्षा नई चुनौतियों का सामना कर रही है ।

हम कार्यसूची विवरण के ग्रनुसार अ्रपने विचारों को कमशः निम्न रूप से रखना चाहिंगे :
(i) राष्ट्रीय सिक्षा नीतितथा कार्य योजना के कार्यात्वथन की समीक्षा

पश्चिम बंगाल सरकार, देश की उच्चतर न्याय पालिका, भारत के उन्चतम न्यायालय के दिनांक 4 फरवरी, 1993 की व्यवस्था का एक बार फिर हवाला देना चाहती है। खंड पोठ ने मौलिक ग्रधिकार : जीने के ग्रधिकार को तरह् शिक्षा के ग्रधिकार का निर्णय दिया था। वे संविधान के 40 वें श्रनुच्छेद के स्थान पर प्रारंभिक शिक्षा को संविधान के 21 वें श्रनुच्छेद को रखना चाहते थे। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना में शामिल किया जाए।
(ii) राज्य कार्य योजना की समीक्षा

राज्य सरकार ने डा० ग्रशोक मिन्ना की ग्रधवक्षता में एक शिक्षा ग्रायोग का गठन किया था। ग्रायोग की रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुकी है। इसमें एक सौ ग्रट्ठारह सिफारिशें की गई हैं। इस समय राज्य सरकार राज्य स्तर की केन्द्रीय कार्य-योजना को ध्यान में रखते हुए इन सिफारिशों पर विचार कर रही है। इस संबंध में दो उप-समितियां गठित की जायेंगी। हम श्रपने कार्यक्रमों की शीघ्व ही मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार को भेज देंगे।

इस राज्य की व्यावसायिक शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी है । क्योंकि रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय श्रम मंत्नालय, भारत सरकार ने $10+2$ के ब्यावसायिक पाठ्यक्कमों को झाई० टी० श्राई० के समकक्ष नहीं माना।

शिक्षु ( ग्रपरेंटिश ) प्रशिक्षण के बारे में मौजूदा शिक्षुता ग्रधिनियम के ग्रधीन केवल कुछ ही ट्रेडों को व्यावसागिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। यह सिकारिश की गई है

कि $10+2$ व्यावसायिक पाठ्यकमों को उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्नों को शिक्षुता योजना के ग्रन्तर्गत प्रशिक्षण किया जाए।

जहां तक $10+2$ में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने वाले छान्नों के ग्रगली कक्षा में सीधे प्रवेश का सम्बन्ध है, यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इसे एक टरिनल के रूप में दर्शाया गया था, हमारे राज्य में इंजीनियरी के डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी धारा के छान्नों के लिए 20 स्थान निर्धारित किए गए थे।

हमें समूचे देश ग्रधवा सामान्य रूप से केन्द्दोयवार तथा विशेष रूप से राज्यवार $10+2$ के नदावसायीकरण पाठुफकमों से उत्तीर्ण होने वाले छात्नों के नियोजन के वारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई कार्रबाई करने से पहले यह वांछनीय है कि संगठित क्षेत्र, अ्रसंगठित क्षेज्ञ तथा ग्रामीण क्षेत्न ग्रादि के अ्रन्तर्गत्त जनशक्ति की ग्रावश्यकताश्रों का पता लगाया जाए। तथापि, $10+2$ के व्यावसायिक धारा की मौजूदा गुणवत्ता का पता लगाया जाए ताकि उन्हें व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा दी जा सके तथा रोजगार तथा सवरोजगार के संदर्भ में उन्हें शिल्प (हनर) संबंधी शिक्षा भी प्रदान की जा सके। इनसे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात $10+2$ की व्यावसयिक धारा की पुनः रेबा तैयार करना बेहतर होगा।

कुल जनसंख्या में नवसाक्षरों तथा स्कृल की पढ़ाई तीच में ही छोड़ने वालों की संख्या काफी स्रधिक है । दुर्भाग्यवशा, इस जनसंख्या में कुशल जनगक्ति उत्पन्न करने के लिए ग्रब तक कोई सार्थक विचार नहीं किया गया है। वस्तुतः इस प्रकार की कौशल रहित जन संख्या की राष्ट्र के प्रति काफी जिम्मेदारी है। स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर रहने वाले युवकों तथा नवसाक्षरों के लिए तक्नीकी कौशल विकास कार्यकम पर उच्च प्राथमिक देनी चाहिए । नवीं तथा दसवीं कक्षा के छातों के लिए पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर्तु: चिचार किया जाना चाहिए तथा इसे ग्राठवीं कक्षा तथा उसकी निचली कक्षाओ्रों के छान्नों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मौजूदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने का जो भारत सरकार का म्रगला निर्णय है, के तथ्यों को ध्यान में रखते हए विचार किया जाना चाहिए तया इसके पहले के पाठ्यक्यमों में संशोधन किया जाना चाहिए अ्रौर विशेष

रूप से जिन संस्थाग्रों में इस समय व्यावसायिक धाराएं नही चल रही हैं उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के तथ्यपरक तथा लाभप्रद ब्याव सायिक धाराग्रों की शिक्षा प्रदान करने की ग्रनुनति दी जाए।

सामूहिक शिक्षा के क्षेत्न में पश्निन बंगाल सरकार काफो ग्राग़ो है तथा 1990 में पूर्णसाक्षरता ग्रभियान दृष्टिकोण को ग्रपनाकर निरक्षर समुदाय में तीव्र गति से साक्षरता का प्रचार-र्रसार कर रही है। सितम्बर, 1993 तक $9-50$ ग्रायु वर्ग के 44.30 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है। हमनेे राज्य में कुलसाक्षरता का प्रतिशत बढ़ने के कारण 1991 के 57.72 प्रतिशत साक्षरता की तुलना में सितम्बर, 1993 में साक्षरता का प्रतिशत लगमग 65. 54 प्रतिशत हो गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही एक संदर्शी योजना तेयार की है। ग्राठवों योजना ग्रवधि के श्रन्त तक पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिगा जएएगा बशत्त पूर्व को भांति केन्द्रीय ग्रनुदान का अंशदान सुनिश्चित हो।

राज्य सरकार ने उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यंकम की एक कार्यनीत्रि पहले ही तैयार की है। 9-14 तथा 15 श्रौर इससे श्रधिक ग्रायुवर्ग के लोगों के लिए उत्तर साक्षरता तथा सतब शिक्षा के दो ग्यलग-ग्रलग तन्नों की परिकल्पना की गई है। हम पूरी तरह से यह भी महसूस करते हैं कि उत्तर साक्षरता स्तर पर प्रौढ़ नवसाक्षरों को किसी न किसी रूव में व्यावसायिक प्रशिश्ष्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे विकासाह्पक कार्यकलापों में सक्रिय भाग ले सकें। व्यावसायिक ट्रेडों में महिलगग्रों को प्रशिक्षत किया जाए तर्ाक वे ग्राटमनिर्भर यन सकें । उत्तर साक्षरता स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण को ठोस रूप दिया जाए।

राज्य सरकार ग्रनौपचारिक शिक्षा के परियोजना दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने के लिए इस समय गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। इसे कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार ब्लाक स्तर पर नई चुनी हुई पंचायत समितियों के समग्र भार्गदर्शन, निरीक्षण तथा नियंत्रण के ग्रधीन ग्रनुदेशों को पारिश्रमिक का भुगतान भी कर रही है । हमें ग्रनौपचारिक शिक्षा की संशोधित योजना झ्रब तक प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह कहा गया है कि यह संशोधित योजना राज्य सरकार को भेज दी गई है। चूंकि हम अ्रनौपचारिक शिक्षा की संशोधित योजना के विषय में श्रनुदेशकों को नकद प्रोत्साहन के घटक पर अ्रणना विचार नहीं दे सकते। तथापि राज्य सरकार अनौपचारिक शिक्षा की संशोधिज योजना के ग्रधोन प्रस्तावों पर निश्चित तौर पर विचार करेगी तथा इनमें उचित संशोधन करेगी।
(iii) ज्ञानसमिति की रिपोर्ट पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोटं
इस विचार में कोई मतभेद नहीं है कि विश्वविद्यालय उन्कृष्टता के केन्द्र होने चाहिए कि विद्याधियों, शिक्षकों तथा समाज के श्रन्य वर्गौ को शानिल किया जना चाहिए, ग्रौर

यह कि विश्वविद्यालयों तथा उनके सम्बन्वित विभागों के पास स्वायत्ता होनी चाहिए। किंतु यह विचार ज्ञानम समिंति की सिफारिशों को काटता है कि विभिन्न विश्वविद्यालय निकाय के चुनाव कम से कम सादगी द्वारा किये जाने चाहिए तथा मनोनयन को चयन का सिद्धान्त होना चाहिए। विश्वविद्यालयों प्रणाली के किसी कार्यालय से चुने हुए प्रतिनिधियों को दूर रखने की सिफारिश पर बहस तो नहीं की जा सकती है किन्तु चुनाव में खड़े होने से शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ को अ्यलग रखने से देश के कुछ प्रतिभावान व्यक्तियों की सेवाग्रों से हमारी राजनीतिक प्रणाली वंचित हो जायेगी । उत्कृष्टता के स्राधार पर सीनेट के विद्यार्थो प्रतिनिध्धियों के मनोनयन से विश्वविद्यालगों के मानलों में विद्याधियों की अर्थ तूर्ण सहभागिता की कोई गारंटी नहीं मिलती जिसके लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन के विभिन्न क्षेतों में वास्तविक रुि एक ग्रावश्यक पूर्ण शर्त है।

विकेन्द्रीकरण के प्रस्तावों का स्वागत है किन्तु स्वायत्त शासी संस्याप्रों या क्षेत्रीग केन्द्रों को स्थापना के लिए बड़ी लागत को ग्रावश्यकता होगी fिसे वर्त मान समय में विश्ववियाजन गा राज्र सरकारें वहन करने को स्थिति में नहों है। यदि विश्वविद्यालयों और कालेजों को स्वयं वित्त पोषित बनाना है तो उन्हें एक स्वतंत्र ढ़ांचे को स्वीकार करना होगा जिसमें विश्व विद्यालयों शिक्षए के प्रसार से कमजोर तबकों के विद्याधियों को ग्रलन रखना होगा। प्रवेश या प्रशासन के मामले में गैर-सरकारी ग्रभिकरणों या ब्यापारिक घरानों को बिना कोई छूट दिये, शामिल करना वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है। तथापि समाज के सभी वर्गों के व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसमम्मतित से एक वास्तविक शुल्क ढ़ाचे की परिकल्पना बनानी चाहिए।

ज्ञानम समिति तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति स्वायत्त शासी कालेजों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रोट्साहन में सहभागी हैं। स्वायत्त शासी कालेजों उत्कृष्ठ केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं जो ग्रपने पा्य्यकमों को खुद तैयार कर सकतें हैं, परीक्षाओ का ग्रायोजन तथा परिणामों का प्रकाशन ख्युद कर सकते हैं। स्वायत्त शासी कालेजों के विद्यार्थियों के लिए मुणालमक शिक्षा हेतु प्राबधान करने का विचार था वयोंकि इन कांलेजों की संकाय तथा ग्रवसंरचनात्मक सुविधाएं बैहतर हैं । दुर्भाग्य से च्वयत्त शासी ग्रधिसंख्य कालेजों के साष हमारा ग्रनुसव अ्रलग है। विछले कुछ वर्षो से बहुत बड़ो संख्या में स्वायत्तस्सी कालेज स्यापिन किये गये हैं जिनकी कोई शैक्षिक विशषटता नहों है । इन कालेजों को स्थापना का एकमान उददेक्य विश्वविद्यालय म्ननुदान अ्रायोग तथा श्रन्य केन्द्रीय श्रभिकरणों से ग्रधिक से ग्रधिक निधि प्राप्त करना था । पशिचम बंगाल शिक्षा आवोग (1992) ने किसी विशेष क्षेत्र में कासजों के सध्य सहयोग तथा अन्त : सम्बन्ध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कालेजों के एक समूह की संकल्पना का प्रस्ताव दिया है। प्रद्येक समूह में एक या दो कालेजों को उनकी पिछली प्रस्तुति को घ्यान में

रबकर प्रमृख कालेजों के रूप में समझ्ञा जाये जिन्हें दृसरे कालेजों के लिए एक आदर्श के रूप में काम करना चाहिए। इससे कालेज की शिक्षा के सामान्य स्तर को ऊँचा उठाने में मदद मिल सकती है ।

ज्ञानम समिति तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड दोनों ने ही उन्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए बर्ड़ी संख्या में सरिभतितों तथा परिषदों के सृजन की वकालत की है। कुछ समितियां, जैसे कि स्थापना समिति, पहले से ही कई विश्वविद्यालयों में अस्तित्व में हैं, जो केरियर से सम्बन्धित मार्ग-निदे शन तथा नौकरी दिलाने में सहायता प्रदान करने के लिए इन समितियों का संचालन करती हैं। किन्तु अत्याधिक समितियों के गठन से कागजी कार्य तथा शैक्षिक प्रशासन में अफसरशाही में वृद्धि होगी।

न्यवयाधिकरणों को स्थापना से वातावरण में सुधार होने की कोई गारण्टी नहीं है और ना ही इस प्रकार के न्यानाधिकरण कार्य करने की संस्कृति को प्रोत्साहन को सुनिश्चित नहीं करते हैं। उत्तरदायी व्यापार संध के व्यवहार तथा उचित आचार शास्त्र कोड से, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी शामिल हैं, हमारे विश्वविद्यालयों को उचित शैक्षिक वातावरण को बनतने में लम्बा ससय लयेगा। इसके अतिरिक्त इतनी अधिक सfितियों के कार्य संचालन में शिक्षकों व विद्याथिपों को बहुत बड़ी संख्या में शामिल करने से विश्वविद्यालय को शंक्षिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा । हमारा यह्ह विचार है कि उठने वाली अधिकांश समस्याओं को कम से कम कागजी कार्यवाही के विना साथ बंठ कर आपसी विचार-विमर्श के द्वारा विभागीय स्तर पर सुलझ्ना लेना चाहिए ।
किसी कालेज के प्राचार्य के कार्यकाल की अवधि को घटा कर पांच वर्ष करने की सिकारिश तरे-संगत नहों है क्योंकि पांच वर्ष की अवधि एक संस्था के साय जुड़कर विकास करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए बहुत कम समय है तथा संस्था के किसी दृश्याधार के साथ संगठित होने के लिए बहुत कम समव है। यदि विभाग उक्त अवधि के दौरान विकासात्मक प्रीक्रया पूर्ण करना चाहता है तो विश्वविद्यालय प्रमुख के कार्यकाल में वृद्धि की जानी चाहिए।

किसी विश्वविद्यालय के प्रशासन के विकेन्द्रीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को लचीलातया अद्वितीय होना चाहिए । एक विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व की लम्बी अवधि के दौरान, अपनी खुद की विशेषताएं तथा चरित्न का निर्माण करता है । सुधार की किसी योजना को विश्वविद्यालय के आचार के अनुरूप होना चालिए ।
(iv) विधान परिष्दों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर केन्दीय पिक्षा सलाहकार बोर्य की समिति की रिपोटं
पशिचम बंगाल छरकार ने सन 60 में विधान परिषद् समाप्त कर दी थी । हमारा यह बिचार है कि दूसरे राज्यों

में भी इसी प्रकार का निण्णय लिया जाना चाहिए । भारत जंसे गरीब देश में इस परिषद् का थोड़ा महत्व है जिसके पास प्रारंभिक शिक्षा के लिए ग्रपर्याप्त निधि है ।
(v) शिक्षा के विकेन्द्रीकुत प्रबन्ध पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति की रिपोटं
हम शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध नीति पर पूर्णतया सहमत हैं। इसके ग्रतिरिक्त, हम भारत के संविधान के 73 वें तया 74 वें संशोधनों तयं सूच्चंघद्ध तलिकां प₹ सर्वसन्मनि से सहमत हैं ।

वास्तव में, जिला, ब्लॉफ तथा ग्राम स्तर पर हमारे यहां तीन स्तर वाली पंचायत निकाय हैं। वामपंथी सरकार ने मई के ग्रन्तिम सप्ताह में प्रत्येक स्तर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रौर महिलाप्रों के लिए स्थान ग्रारक्षित करके विशिष्ट विशेषताप्यों के साथ पंचायत के चुनाव चार बार कराये । विधागिका द्वारा प्रत्येक जिला परिषद् तथा प्रत्येक पंचायत समिति में दस स्थायी समितियां ग्रारम्भ की गई हैं। इन निकायों के प्रमुख के रूप में महिलाग्रों, ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर ग्रनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को ग्रच्छी संख्या में चुना गया है। ग्रायोजना पंचायत सीमित स्तर पर तैयार की जाती है तथा योजना बजट का लगभग 50 प्रतिशत इन विकेन्द्रीकृत निकायों द्वारा खर्च किया जाता है।

प्रत्येक जिला परिषद् तथा प्रत्येक पं चायत सfिति में ंशक्षा ग्रौर संसकृति पर एक स्यायो सfिति (स्टेंनिडग कमेटी) होती है ।

हमने शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध पर केन सfिति दस्तावेज ग्रध्याय iv में दी गई सिकारिशों का ग्रध्ययन किया है । वैरा 4. 5 तथा रिपोर्ट के 16 से 19 पृष्ठ में दिये गये प्रक्षेपण के सम्बन्ध में हमारे पास वैकल्पिक विचार है। बिना भूमि सुधार के, पंचायती राज निकायों का संचालन का नियन्न्नण स्थानीय लोग़ों द्वारा किया जायेगा । लोग़ों की सहभागिता तथा विकास के लिए धन का कोई उपयोग नहीं होगा। जस्ता कि पूर्व - प्रधानमंत्नी, श्री राजीव गांधी ने एक बार यह महसूस किया था कि रूपये में से केवल पन्द्रह पंसे ही निचले स्तर तक पहुँच पाते हैं। दूसरी ग्रोर, पश्चिम बंगाल में जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद्, राज्य प्राथमिक बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् ज् सी सांविधिक रूप से गठित शैक्षिक निकाय हैं । इन निकायों का प्रबन्ध्र लोकतान्त्रिक ढिंग से चुने हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ये निकाय पंचायत निकायों से लेकर निचले स्तर तक की संस्थाग्रों के सहयोग से काम करते हैं।

वर्तमान समय में, पबोधन पाठ्ग्रम पंचायत के नये चुने हुए प्रमुखों के लिए चलाए जा रहें हैं जहां शैक्षिक सिद्वान्त तथा परियोजनएएं भी प्रशिक्षण के लिए शामिल हैं। इसी प्रकार यूनीसेफ की सहायता से नामांकन, धारिता, मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक शिक्षा के विकास के लिए एक राज्य ध्यापी सधत्र श्रकियान पंचायती निकायों के सह्योग से प्रगति पर है।

हम 73 वें तथा 74 वें संवैधानिक संशेधन को ध्यान में रखते हुए पंचायत को किस प्रकार साक्षरता तथा ग्रौपचारिक घिक्षा से जोड़ जाये इस पर विचार कर रहे हैं। इस स्तर पर निरीक्षण तथा अनुर्वीक्षण करने के लिए ग्रामीण शिक्षा समितियों का गठन किया जा सकता हैं। बर्द्धवान द्वारा नामित जिले में इस प्रकार की समिति प्रयोगात्मक अधार पर चलन में है । भर्ती, र्गानएन्तरण तथा अनुशासन सांशवधिक शैक्षिक निकायों के अधिकार में रखी जा सकती है।

उक्त दस्तातेज के पृष्ठ 29 से सम्बन्धित पैरा 4.61 ग्रौर 4.62 हम में से कई को ग्रप्रसन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पंचायती राज निकायों को बिना पर्याप्त साधन उपलबध कराये, शिक्षा के प्रबन्ध का स्थानान्तरण एक घातक कदम होगाएक सही सिफारिश है। क्या हम विनम्रतापूर्वक यह पूछ सकते हैं कि इस सम्बन्व्व में केन्द्र सरकार की क्या वित्तीय भूमिका होगी। कोठारी ग्रायोग के समय से ही, केन्द्रीय प्राधिकरण ने इसका स्पष्ट उत्तर नहों दिया है ।
(6) स्कूली बस्ते के बोस्स पर पशपाल समिति की रिपोर्ट हमारे विचार इस प्रकार हैं :
प्रथमतः समिfत ने पाठ्यचर्या विकास में शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि की आवश्यकता को उचित ही रेखांकित किया है।

द्वितोयत: यह महसूस किया गया कि पूर्व-सकूल अवस्था में खेल-ख्वेल में शिक्षा प्रदान करने को सुनिशिचित करने के लिए देश में उपयुक्त नियमित मशीनरी तत्काल गठित की जानी चाहिए तबा विशयों ग्रौनचतरिक शिक्षग से सावधानीपूर्वक बचना चाहिए। निजी तया के सरकारी दोनों ही प्रकार के

सकूलों को मान्यता तथा सम्बद्धन प्रदान करने की प्रीक्रिया को ग्रल्यन्त कठोर बनाया जाना चाहिए ताकि जिन स्कूलों में सुविधाश्रों का पूर्णतः श्रभाव है, उन्हैं कार्य करने की अ्रनुमति न दी जाये ।

तृतीयतः पूर्व-स्कूल ग्रवस्था में विषयों का अ्मौपचारिक शिक्षण नहीं होना चाहिए । प्राथमिक स्तर (कक्षा 1——5) पर गृह कार्य तथा परियोजना कार्य नहीं दिये जाने चाहिए । विभिन्न कारणों से स्कूलों के लिए पाट्य पुस्तकों को खरीदना उचित नहीं होगा तथा बचचों को पाठ्पुस्तकें श्रपने घरों में ही रखने कीं अनुमति होनी चाहिए ।

श्रन्त में, यह एक स्थापित सिद्धान्त है कि मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार की क्षमताग्रों का परीक्षण किया जाना चाहिए न कि केवल एक प्रकार की क्षमता का 1 संकल्पना ग्राधारित प्रश्नों के स्थानान्तरण के ग्रतिरिकत, स्कूल बोर्डो को सतत्, तथा ठ्यापक मूल्यांकन पर जोर देना चाहिए ताकि सम्पूर्ग श्यवधि के निर्देशातमक समय पर फैले शास्त्रीय तथा गैर-शास्त्रीय पहलगुग्रों को मिलाया जा सके ।
(7) खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा पर गठित केख समिति की रिपोरं
रिपोर्ट ग्रभी तक प्राप्त नहीं हुई है तथा हमने वर्तमान स्थिति पर झ्रपने विचार देने से स्वयं को दूर रखा है । रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम श्रपने विचार प्रकट करेंगे ।
(8) दूरस्थ शिक्षा पर गठित फेब समिति की रिपोर्ट

हमें रिपोर्ट श्रभी तक नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद हम इस प:् विचार व्यक्त करेंगे ।

## तिर० ए० गांधीराज मझननीय निक्षता मन्न्नी पांड़ितेरी द्वारा दिया गया भाषण

1. मैं, माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री तिरू श्रुर्जुन सिंह्ह जी का देश की जन-क्षमता के विकास हेतु शिक्षा के लक्ष्य के प्रति उनकी वचनद्धबता के लिए हुदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, में अापको श्राश्वासन देता हूं कि भारतीय जनता के बीच समता, स्वतन्वता ग्रौर भाई-चारे के मूलभूत लक्ष्यों को पूरा करने में यह राष्ट्रीय प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाये गा ।
2. पांडिचेरी का संघ शासित क्षेत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिष्न घटकों को लागू करने ग्रौर उसे मन-प्राण से वास्तविकता का रूप देने में ग्रग्रणी है।
3. इस श्रवसर पर मुझे यह सूचना देने में गर्व महसूस हो रहा है कि हम्मारा संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी की जनता की पूरी भागीदारी के साथ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सम्पूर्ण साक्षरता ग्रभियान में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने में देश में पहला रहा है।
4. पूण साक्षरता हासिल करने की इस उपलब्धि के लिए हमारे झ्रतथक ग्रौर सतत प्रयासों के परिणामस्वह्न हमें यूनेस्को द्वारा किग सिजांग साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया। श्यब हम पूर्ण-साक्षरता ग्रभियान के दूसरे चरण में हैं ग्रौर मिं ग्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा क्षेत्र पूर्व-साक्षरता ग्रभियान के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में भी अ्रग्रणी रहेगा।
5. मौज़ुदा रूप से यह प्रशासन भारत सरकार त्रौर राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के ग्राधार पर डस संघ राज्य क्षेत्र के लिए. जनता के सभी क्षेत्रों का परामर्श लेते हुए कार्रवाई योजना का ग्रन्तिम मसविदा तैयार कर रहा है । पांडिचे री के संघ राज्य क्षेत्न के लिए कार्रवाई योजना के मसतिदे को दिसम्बर, 1993 तक ग्रन्तिभ रूप दे दिया जाए गा।
6. जहांएक ग्रोर कार्रवाई योजना को तैयार किया जा रहा है वहीं दूसरी ग्रोर पांडिचेरी की सरकार इस पद्धति की कार्यक्षमता को मजबूत करने श्रौर स्तर को बढ़ाने के लिए कारंवाई योजना की प्रत्येक कार्रवाई के प्रन्सर्गत पहले ही कई कदम उठा चुकी है।
7. यह संध राज्य क्षेत्र यह्ट सुनिशिचत करता है कि महिलाप्रों को शैक्षिक कार्य क्रमों ग्रौर क्रियाकलापों में उचित भागीदारी हासिल हो । मौजूदा समय में सह प्रशासन प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक (सह-शिक्षा संस्थानों के साथ-साथ) 49 ऐसे संस्थानों को चला रहा है जो केवल गहिलात्रों के लिए हैं। इन 49 संस्थानों में से, 6 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ठ्यावसायिक पाट्यक्रम चल रहे हैं घ्रौर एक श्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान औौर पालीटेक्नीक केषल महलाश्रों के लिए यह सुनिशिचत करने के लिए स्थापित किया गया है कि उधावसायिक ख्रौर तकनीकी शिक्षा

ग्रासानी से उगलब्ध हो। इस प्रशासन में महिला शिक्षकों की भागीदारी प्राथविक, माध्यामिक, उच्च श्रौर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कमश: 43.5 प्रतिशत, 39.2 प्रतिशत, 44.44 प्रतिशत ग्रौर 42.8 प्रतिशत है। उर्युक्त स्थिति इस बात का प्रमाण है कि इस संध राज्य क्षेत्र में सभी शैक्षिक कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु शिक्षा की उपलब्धता श्रौर महिलाग्रों की क्षतता ग्रनुकूल है।
8. यह् संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन समाज के कमजोर वर्गों नामत: श्रनुसूचित जातियों, श्रन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों ग्रौर श्रत्पसंख्यकों के लिए समान शैक्षिक ग्रवसर सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। शिक्षा विभाग समाज कल्याण विभाग ग्रौर श्रादि द्रविड़ कल्याण विभाग के सहयोग में कार्य करता है । यूनीफार्मो, पाठ्यपुस्तकों, लेखन सामीग्रियों, जूतों की नि:श़ल्क पूर्त 尹्रोर छात्नवृत्तियों, शिक्षकीय सुविधाप्रों, छात्ववासों, प्रोत्साहनों झ्रौर वित्तीय सहायता, बालिकात्रों के मां-बाप को अ्रवसर लागत त्रौर निःशुल्क दिन का खाना, जैसी विभिन्न सहायक सेवायें प्रदान की जाती हैं। उनकी शैक्षिक उन्नति के लिए इस प्रशासन द्वारा सर्विस गृह, विशेष स्कूल त्रौर वर्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाए जाते हैं। तीन राज्यों के साथ सीमायें जुड़ी होने के कारण यह राज्य बहुभाषीय है ग्रौर यहां तमिल, मलयालम झ्रौर तेलुगु भाषाएं बोली जाती हैं। कला अ्रौर संसक्कृति के लिए एक ग्रलग निदेशालय इस क्षेत्न की संस्कृति श्रौर भाषाश्रों को सुरझ्ना श्रौर उत्नति सुनिश्चित करता है। भिन्न-भिन्न क्षेत्नों को अनुदे श के माध्यम के रूप में श्रपनी ग्रपनी भाषाप्र्रों के इस्तेमाल का ग्रधिकार है। ग्रल्पसंख्यकों द्वारा शासित संस्थानों को शाभिल करते हुए संस्थानों की पहचान के लिए ग्रलग सहायता संहिता भी इस प्रशासन में उपलबध्ध है । करणइकल क्षेत्र में "मुस्लिम एज़केशनल सोसाइटी" द्वारा "एरेबिक स्कूल" चलाया जा रहा है।
9. अ्रनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सन् 1987 में श्रारंभ किया गया था ।पांडिचेरी में इसके 35 केन्द्र थे, कराइकल में 7 श्रौर यनम क्षेत्न में एक जो कि शहरी श्रौर ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में स्थित हैं । प्रत्येक केन्द्र में $6-14$ वर्ष के श्रायु वर्गं में 30 शिक्षार्थयों को दाखिले प्रदान किए गए । पूर्ण साक्षरता प्रावत करने के पश्चात भ्रनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को इस वर्ष पुन: प्रचालित किया गया है जिसके लिए हमारी सरकार द्वारा $25,000 /$-रु० की राशि प्रदान की गई है ताकि पूर्ण साक्षरता ग्रभियान के भाग के तौर पर ग्ररिवोली स्वयंसेवकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले 1,000 शिक्षाथँथयों के लिए शिक्षण सामाप्री का फय संभव हो । वर्ष 1994-95 के लिए श्ररिवोली स्वयंसेवकों के माध्यम से 300 शिक्षाधियों को शामिल किया जा सके, इसके लिए 75,0001 -रु० की राशि का

प्रावधान किया गया है। "म्ररिवोली" के अंतर्गत पूर्ण साक्षरता योजना के समापन के पश्चात् वर्ष 1994-95 के दौरान श्रनोपचारिक शिक्षा योजना पर बल दिया जाएगा। इसके लिए इसी वर्ष भारत सरकार को निधियों की मांग हेतु घ्यावश्यक प्रस्ताव भेजा जएएगा ।
10. पाठृय पुस्तक पुनरीक्षण के क्षेत्न में यह संघ राज्य क्षेत्र श्रपने तीन पड़ोसी राज्यों नामतः बमिलनाडु (पांडिचेरी ग्रोर कराइकल), केरल (महे के लिए) ग्रौर ग्रांध्र प्रदेश (यनम के लिए) का स्वस्प ग्रपनाता है। ये राज्य ग्रपनी ग्रपनी भाषाग्यों में पाठ्य-पुस्तकें तैयार करते हैं श्रौर यह संध राज्य क्षेत्र इन पुस्तकों को संबंधित क्षेत्रों के लिए ग्रपनाता है। श्रत: इन राज्यों द्वारा जिस पुनरीक्षण श्रौर सिफारिशों का सुझाव दिया जाता है वह इस संघ क्षेत्र राज्य पर भी लागू होता है । पांडिचेरी ग्रौर कराइकल क्षेत्नों के जिए हम स्वयं ग्रपने स्कूल शिक्षा बोर्ड के गठन की योजना तैयार कर रहे हैं। इस बोर्ड की स्थापना के पश्चात हम ऐसी पाठ्य पुस्तिकें ग्रोर दक्षता के साथ तैयार कर सकंगे जो हमारे ग्रपने म्रौर राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ती के ग्रनुकूल हों ।
11. पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में किसी विधायी परिषद् का श्रस्तित्व नहीं है श्रतः विधायी परिषद् में शिक्षकों के प्रतिनिधिकरण का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।
12. तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाग्रों को लागू करने के माध्यम से ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की विभिन्न सिफारिशों के अ्राधार पर अ्रभूतपूर्व वृद्धि ग्रौर महत्वपूर्ण विस्तार हुग्मा है । केन्द्र द्वारा ग्रायोजित योजनाग्रों के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा श्रौर शिल्पकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ग्रौर कम्प्यूटर शिक्षा, प्रबंधन कार्यक्रम, सामुदायिक पालेटेक्नीक को लागू करना, ऐसे विभिन्न क्रियाकलाप हैं जो इस प्रशासन द्वारा संचालित किये जा रहे हैं । यह प्रशासन मौजूदा रूप से तीन ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्रौर तीन पालीटेक्नीक चला रहा हैजो कि इस संघ राज्य क्षेत्र की जनशक्ति बनाने की प्रावश्यकता की पूनि करते है ।

##  और ₹नातनोतर संहयान इस क्षेत में उच्च हिभा प्रबान कर रहा है।

13. व्यावसायिक शिक्षा मो महृवपूर्ण क्षेत्र है और इस विषय को सन् 1978-79 में इस संघ राज्य में +2 स्तर पर अरांभ किया गया था। पांडिचेरी, कराईकल और महे में 31 उच्चतर मधध्यमिक स्कूल में से 19 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 45 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलएए जा रहे हैं। जिनमें से 30 पाठ्यक्कम राज्य योजनाओं के अंतर्गत हैं और 15 पाठ्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गतं हैं। ये ब्यावसायिक पा्यक्रम मुख्यत: कृषि विजान, वाणिज्य और व्यापार, इंजोििर्रिंग टेक्नालाजी वस्त्र



विषयों को शाखाओं के अंतर्गत कलाए जा रहें हैं । इस संघ राज्य क्षेत्र में ठ्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्याथियों की प्रतिशतता 18.5 है जो कि ठ्यावसायिक शाबा में न्यूनतम $10 \%$ भर्ती के मौजूदा राष्ट्रोय स्तर के मानक से अधिक है।
14. पंचायतो राज संस्थानों से संबंधित शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन के क्षेत्न में सरकार ने विभिन्न विषयों और शिक्षा को अवने हाथ में लेने में स्थानीय निकायों की मौजूदा स्थिति पर सावधानोपूर्वक विचार कियं है। इस संघ राज्यक्षेत्न में पंचायती राज संस्थानों के नगरपालिका (शहरी) और समुदाय पंचायत (ग्रामीण) के स्तर को बनाए रखा जाता है। इन पंचायती राज संस्यानों के लिए सन् 1968 से चुनाव नहीं अएयोजित किए गए हैं। इसके अलाबा नगरपालिकाओं और समुदाय पंचायतों का पहला कार्यं अन्य बुनियादी सुविधाएं जसे पीने का पानी, सड़क रब-रबाव, जन स्वास्य सुनिश्चित करना इत्यादि प्रदान करना है। इन स्थानोय निकायों को शिक्षा से जोड़ने के परिणामस्वरूप इन्हें साधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है । अतः इस संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा का प्रबंधन शिक्षा विभाग के पास होने की यथापूर्व-स्थिति को रह्ने दिया जासकता है ।
15. हम यशपाल समिति द्वारा की गई सिकारिशों का पूर्ण समर्थन करने हैं। हमने पहले ही अपने सरकारी और निजो एक्तूलों को अनौपचारिक रूप से बचनों को गृह-कार्य देने की प्रक्रिया को कम करने और उनकों अपने आस-पास के वातरवरण से शिक्षा ग्रहण करतैकी छूट लेने की सलाह वी है।
16. अध्यापक शिक्षा और शिक्षकों के बीच योग्यता के विकास के क्षेत्र में इस संघ राज्य क्षेत्र ने अलग राज्य प्रशिक्षण केन्द्र का संस्थापन किया जो है शिक्षकों की व्यावसाविक धारा में सुधार करने के लिए भारत सरकार को मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के अधधार पर अल्प अवधि के विषयपरक विशिष्ट पाठ्कम और 21 दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अयोजन के माध्यम से सभी वर्गों के शिक्षकों को सेवा के दौरान प्रीिक्षग प्रदान करता है। विज्ञान के लिए जिंला संसाधन केन्द्र भी विज्ञान और गणित के क्षेत्र में सेवा के दौरान अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को बल प्रदान करने के लिए कार्यरत है ।
17. खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सभी कार्यकमों के अनुवीक्षण के लिए राज्य खेल परिषद का गठन किया है। इंदिरा गांधी स्पोट्र्स काम्ल्लेकस' नामक एक विशेष परियोजना विकास किया जा रहा है जिसमें भिन्न-भिन्न खेल-कूदों के लिए सुसज्जित बेल के मैदान, आवश्यक कर्मचनि यों सहित कोणिचग केन्द्र होंगे। बेल़-कूद में प्रतिभाशालो युककों की पहचान कर ली गई हैऔर उन्हें छान्नवृत्ति को सुविध्रा भी प्रदान को जा रही है।
18. इस संष राज्य क्षेत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा युवाओं को राष्ट्रोग सेखा योजना एन० एस० एस० राष्ट्रीय केडेट कोर (एन० सी०सी॰) और स्काउट और गाइड में शामिल करके उनको प्रतिभा का इस्तेमाल करना है। एस संघ राज् क्षेत्र में इन क्षेत्रों के अंतरंत समुदाय विस्तार कार्यक्रम किक्षा

के विकास में जन-समुदाय को जोड़ने में महत्वपूर्ण कडी का कार्य करते हैं ।
19. इन उपायों के अतिरिकत यह संब राज्य क्षेत्र उपलबध्र संसाधनों के इष्टतम इस्तेमाल और नवीन पद्धतियों का प्रयोग करने के माrध्यम से सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए fिंतित है। अमी तक शिक्षकों को विश्वसनियता सुनिश्चित करते हए प्रतयमिक सकूलों में अध्ययन के न्यूनतम स्तरों की प्रत्ति के लिए किए गए प्रयास उल्लेखनीय हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र में जन शिक्षा योजना और स्कूली शिक्षा में पर्यवरण के अनुस्थापन को लागू करने से शिक्षा की गुणवता में सुधार को बल मिलेगा। शिक्षा विभाग में स्थित दृश्य श्रध्य शिक्षा

एककोंद्वारत कक्षाओं में संदेश पंहुचाना भी इस संबंध में लाभप्रद सिद्ध हुग्मा है।
20. यह' संघ राज्च क्षेत्न "नैशनल फाउन्ड्डेशन फार टीचर्स वेल्फेयर" योजना को लागू करने के माह्यम से शिक्षकों का कल्याण सुनिश्चित करता है । और इसके माध्यम से शिक्षा के निंकास में शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी के रास्ते खोलता है ।
21. अंत में मैं माननीय केन्द्रीय मंली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केन्द्रीय शिक्षा सलहारार बोर्ड के विद्धान सबस्यों का हृदय से आभार व्यकत करता हूँ कि उन्होंने शिक्षा के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया ।

## केन्त्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में क्री आर० डी० सोनकर सलाहकार राज्य पाल मध्य प्रवेश का वक्तवय

में माननीय मानव संसाधन विकास मन्न्री जी का आभारी हिं कि उन्होंने केन्द्रीय शिक्षा सलाह्कार बोर्ड की 49 बीं बैठक है fिक्षा के सामीयिक, महत्बदूर्ण ग्रोर नीतिगत प्रकरणों पर विचार-विनिमेमय का अवसर प्रदान किया है।
2. इस सम्येलन का बोर्ड हारारा गत बैटक में लिए गए fिर्णयों के अनुपालन, स्कूली विद्याधियों पर शिक्षा का बोक्ष कम करने के उपयोग का सुझाव देने हेतु मानंव संसाधन विकास मंत्नालय द्वारा ग fित राठट्री।यंशक्षा सलाहकार समिमित की fरेपोटर्ट, किक्षा के प्रन्ध्धन का विकेन्द्रीकरण पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति की रिपोर्ट, विधान परिषदों में शिक्ष कों का प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय चिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट, उच्च शिक्षा के क्षेत्न में ज्ञानम कमेटी तथा सुने रीं कमेटी की
 से अत्यधिर्रक महत्वपूर्ण स्थान है।

## प्रौढ़ साक्षरता

यह प्रसल्रता का विषय है fके राष्ट्रोय विकास पfरेषद् द्वारा साक्षरता पर गठित सर्मिक की आध्यद्या को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वांरा अनुमोदन प्रदान किसा जा चुका है। प्रोढ़ पिंक्षा के क्षेत्र में अब "अभियान उपागम" को दूर्ण रूप से स्वीकारा जा चुका है। देश के विfभित्न जनपदों में सғ्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के आशानक्ल परिणाम दे बने को मिल रेे है । उत्तर प्रदेश में सम्प्रति 18 जनपदों की सम्पूर्ण साक्षरता कार्यंनम को राष्दीय साक्षरता प्र斤धिकरण की कार्यकारिणि सरिमित द्वारा स्वीकांत प्रदान कर दी गई है।

8 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में हमारा लध्य है कि प्रदे एा के कुल 93 जनपदों में से दो fिहहाई़ जनपदों अर्थात् 42 जनपदों को सम्वूर्ण साक्षरता अभियानन से अच्छादित किया जाये तर्वा शेष जनपदों को वर्ष 2000 तक अंच्छादित किए जाने का प्रस्ताव है ।

प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता के प्रसार में स्वंचिछक संस्थाग्रों को भी प्रोड्साहित किया जा रहा है। गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त सन्पूर्ण साक्षरता अभियान संबंधी प्रस्तावों का परीक्षण जिला तथा रज्यसतर पर गfठत परीक्षण ( सन्रीनिग) समितियों हैरारा किया जाता है। अब तक 187 प्रसतावों का राज्य स्तर पर भली-भांति परीक्षण करके संस्तुfियां भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। मुझे यह कहते हृ खुरी है कि उत्तर प्रदेश में पौढ शिक्षा के कार्यंकमों को प्रायमिकता के आधार पर देखा जा रहां है तथा सम्पूर्ण साक्षरतः अभियान से अच्छादित जनपदों के कार्यक्रमोंकाअंतुश्रवण तत्परतासे कियाजा रहा है ।
 की। समीधा बँटक प्धक से की जाती है ।

यह प्रसनता का विपय है कि :ानव संसाधान विकास मन्त्वालय, fंशक्षा विभाग का कार्यालय-ज्ञापन दिनांक 30 \{ितम्बर, 1993 द्वारा स्वैँचिच्छक संस्थाग्रों को अनुदान स्वीकृत करने हेतु चयन की प्रक्किंग को सुप्रवाही बनाने का प्रयंस किया गया है ।

## बिना बोक्स के शिक्षा

प्रोः यशपाल की अध्यक्षता में गठित सकूली छातों के बोध्न को कम करते हूण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रीय सलाह्कार समिंति द्वारा रिपोर्ट दिनांक 15 जुलाई, 1993 को दी गई है। सfिमित के अध्रक्ष ने स्पष्ट रूप से यह उलिलिखित किया है कि इस अध्ययन के उपरान्त मंं और समितित के अधिकांश सह-कर्मी इस बात से सहमत है कि वियय-वस्तु को न समझ पाने के परिणामस्वरूप बच्चों पर ज्यादा धातक बोझ्स पड़ता है । इस समिमित की सिफारिशों को लागू करने की संभाष्यता की जांच के लिए शिक्षा मन्नालय द्वारा गठित दल की दिपोर्ट के संदर्भ में मेरा सुझाव है कि इस fरेपोट्ट के विश्लेषणों तथा इसकी अन्य सिफारिशों पर यथा-सम्भव विभिन्न स्तरों तर विस्तुत चर्चा की जाये। बालकों के साता-पिता घ्रोर अभिभाककों को विचार-विमर्श के समव मुख्य रुप से आममंनित किगा जाये तथा उनके विचार प्राप्त करने के उपरान्त ही बिना बोझ की शिक्षा की कार्य-योजना तैगर्र की जाये। विद्याधियों पर शिक्षा के बोड्र को कम करने की दिशा में प्रो० यशपाल समिति की fिपार्ट ने एक महत्ववूर्ण पह्व की है जो कि इस दिशा में एक मील का पत्थर है। प्रो० यशनाल जी के इन चिचारों से मैं भी दूर्ण रूप से सहमन हूं कि बिना समझे "अधिक सीख न" की अवेक्षा समक्षकर "धोड़ा सीखना" ही ज्यादा बेहतर है।

## किाका के प्रखन्धन का विकेन्द्रीकरण

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड वारा शिक्षा के विकेन्द्रीयकृत प्रबन्धन पर शी एम० वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित सfिमित की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस सfिनि ने संविधान के 73 वें तथा 74 वें संशोधन वर्ष 1992 को दृषिटगतं रखते हुए जिंक्षा च्यवस्ष्था का विकेन्द्रीकरण, किंसमें ग्राम शिक्षा समिति पंचायत स्तरीय समिति, जिला परिषद् स्तरीय समिति तथा नगरपालिका स्तरीप सकिफित के म्नाध्यम से किये जाने का सु झाव दिंगा है। इस fरेषोर्ट में यह़ भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकारें सामीत हाश। प्रस्तुं संस्तुfियों की स्थानीय परिंस्थिथतियों की उपयुक्तता के अन्सार स्वीकार करें ।

मै इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की बेसिक fिक्षा की उयवस्षा के संबंध्र में बोर्ड के संज्ञान में यह् तथ्व लाना चहला

दूं कि उत्तर प्रदेश में बेंसिक fरक्षा अधिर्धियम, 1972 के अधीन दिनांक 25 जुलाई, 1972 से उत्तर प्रदेश बेंसिक शिक्षा परिष्ट् की स्थापना की गई और उसे राज्य में बेंसिक शिक्षा तथा उसके लिए अध्यंपक प्रीिक्षण दिंये जाने को संगfित करने, उसका समन्वय करने, उस पर नियंत्रण करने, उसके स्तर को ऊंचा उठाने ग्रौर उसे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली से परस्पर सम्बद्ध करने का दायिंत्व सौपा गया।

हमारे प्रदंश में प्रार्थमिक fिक्षा के उन्नयन, संगठनाट्मक च्यवस्था में परिवर्तन की अववश्यकता है। जिला बेंसिक शिक्षा सर्मितियों में, नगर बसिक शिक्षा समितियों तथा गांव शिक्षा सfिमितियों की संरचना में परिवर्तन करना तथा उनके कृत्यों को श्रैर अधिक व्यापक बनएए जाने के साथ ही खण्ड किक्षा समिमियों के गठन तथा उनके दायित्वों की विवित कर्जन की भी आवश्यकता है । राज्य सरकार ने इस दिशा में पह्ल की है तथा कतिपय प्रशंस्सनिक आदेश भी निर्गत किक ए गए हैं। प्रदेश में हमारा यह प्रयास होगा fक किसी अन्य वपवस्था/ संरचना की अपेक्षा संविधान के 73 वें तथा 74 वें संशोधन की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए उ०प्र० बेfसेक fिक्षा अधिनितयम, 1972 में अवेक्षेत संशोधन कराकर पंचायतीराज संस्थाश्रों के प्रीितिनिधंधं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए उन्हें शिक्षा व्यवस्था के प्रति ग्रधिक दायित्व प्रदान कर उयवस्था को सुदृ़ किया जाने श्रोर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाए।

## fिख्धालयी पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन का एक राष्ट्रोय प्रायोग

पाठ्य-पुस्तकों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर गठित स्टीयरिंग कमेटी ने पाठ्य-पुस्तकों के संबंध में जनवरी, 1993 में संस्तुतियां की हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचलित राष्ट्रीयकृत पाट्यपुस्तकों के संबंध में नेशनल स्टीररिंग कमेटी की संस्तुतियां मुखा रूप से माध्रभिक शिक्षा के क्षेत्न में इतिहास, हिन्दी, गणित श्रौर सापानिक विज्ञान व्रिषय की प्रजलित पाठ्य-पुस्तकों के संबंध में ग्रभिनी उल्लिखित किया गया। हाई सकूत इतिहास की पाठ्य-पुस्तक में स्टीयरिंग कमेटी हारारा यह निब्कर्ष निकाला गया कि वर्ष 1992 की पुस्तक में साम्प्रदायिक ग्रभिविन्यास (कन्युनल ग्रोरियन्टेशन) है जो भारत के ग्रतीत का ऐतिह्वासिक तुदिपूर्ण तथा विकृत स्वस्प प्रस्तुत करता है। समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि इतिहास की इन पुस्तकों को वापस ले लेना चाहिए तथा कक्षा $9-10$ में इ़ित्टास एक ऐचिछक विषय के रूप में लिए जाने की सुविधा समाप्त करनी चाहिए। हाई सकल हिन्दी की राष्ट्रीयक्त पाट्य पुर्तक की पाठ्य सामग्री को समिति द्वारा कालातीत पाया गया तथा यह् संस्तुति की गई कि उनके पुनर्लेखन की ग्रावश्यकता है। इसी प्रकार हाई स्कूल गणित विषय में वैदिक गणित के सम्मिलित किये जाने पर टिप्पणी करते हुए समिति द्वारा इस पुस्तक को वापस लिये जाने की संस्तुति की गयी। इसके ग्रतिरिक्त समिति द्वारा ग्रन्य सामान्ग संस्तुतिगां भी

की गई हैं । दस संबंध में प्रदेश शसन द्वारा भ्रावश्यक कार्यवाही की गयी ।

नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को राष्ट्रीय ग्रायोग (नेशनल कमीशनन) का स्तर प्रदान किये जाने का विचार प्रशंसनीय है किन्तु इस सबन्ध में निर्णय लेने के पूर्व मेरा यह सुझाव है कि राज्य सरकारों को ग्रौर ग्रधिक समय दिया जाये कि इस संबंध में के ग्रपना विचार निर्धारित कर भारत सरकार को ग्रवगत करायें :

## विधान परिषदों में शिक्षकों का पर्विनिधित्व

केन्द्रीय शिक्षा सलान्हकार बोर्ड की 8-9 मार्च, 1991 की बैठक में लिए यए निर्णय के ग्रनुसार विधान परिषद् में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति का गठन श्री एम० बीरप्पा मोडली की ग्रध्यक्षता में दिनांक 10 फरवरी, 1992 को किया गया ।

विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व हेतु समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इन पर वोर्ड की बैठक में भ्भाज विस्तार से विचार किया जाये श्रौर तदनुसार संस्तुतियों को स्वीकारा जाय ।

व्याघसायिक शिक्षा
माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की एक महृत्वपूर्ण योजना है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, वर्ष 1992 में किया गया संशोधन के ग्रनुसार यह प्रस्तावित है कि वष 1995 उक $10 \%$ तथा वर्ष 2000 तक $25 \%$ उच्चतर माध्यमिक विद्याधियों को. उ्यावसायिक पाठ्यक्रम से श्राचछादित किया जाये । उत्तर प्रदेश में ग्रब तक तीन चरणों में 710 माध्र्यमिक विद्यालयों में ब्यावसायिक पाठ्यक्रमों को ग्रारम्भ किया गयाहै। इन पाट्यक्रमों से लगभग 19 हुजार छान- छात्वाएं लाभान्वित हो रहे हैं ।

ठ्राबसायिक शिक्षा के संबंध के में मेरा यह सुझाव है कि इस योजना को ग्रन्य विकास की योजनाएं जंसे ट्राइसेम एन० ग्रार० वाई० इत्यादि से एकीक्त किया जाये जिससे कि इसका पूरा लत्भ विद्यार्यियों को मिल सके। कक्षा 8 के स्तर त干 श्रधिक संख्या में विद्यार्थी म्राधिक कारणों से पढ़ाई छोड़ देते हैं ऐसे विद्यार्धियों के लिए पूर्वव्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे कि ते कार्य की दुनिया में पूर्ण ग्रातम-विश्वास के साथ पदार्पण करें ग्रौर स्वरोजगार के माध्यम से अ्पपने पैरों पर खड़े हो सकें । मेरा यह भी सुझाव है कि "खुला विद्यालय संगठन" ढ्वारा भी व्यावसायिक fिक्षा के पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जिनका लाभ ऐसे लडकेलड़कियां उठा सकें जो म्रोपचारिक शिक्षा की धारा से किन्हीं भी कारणों से हैट गए हों ।

## उच्च सिक्षा

विश्वविद्यालयों के प्रबस्ध्रन की समीक्षा ग्रौर उचच शिक्षा संख्धाश्रों की उपलन्धियों के मानक निर्धररण हेतु ज्ञानम समिति

का गठन किया गया था। प्रदेश सरकार के सौनित ग्रार्तिक स्रोतों के कारण विश्वविद्यालय के बढ़ते हुए व्ययभार को वहन करना कठिन हो रहा है। ग्र्रीवक क्षेत्र में नये परिवर्तनों के श्रा जाने से श्रब विश्वविद्यालयों के लिए इस बात के पर्याप्त ग्रवसर उपलब्ध हो गये हैं कि वे ग्रर्थशास्त्र, वाणिज्य, कम्प्यूटर साइन्स, मैनेजमेंट श्रादि विषयों में वाणिज्यिक ग्रधिष्ठानों तथा उद्योगों के साथ सह्योग स्थापित कर कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्रारम्भ कर सकते हैं ग्रौर इस प्रकार उनके ग्राय के स्रोतों में पर्यात्त वृद्धि हो सकती है। समिति की रिपोर्ट के सन्दर्भ में संक्षेप में, विश्वषिद्यालयों की स्वायत्ता, उत्तरदायित्व, विकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर ट्तना ही कहना पर्याप्त होगा कि विश्वविद्यालयों को शैक्षिक क्षेत्र में, जहां वे पूर्णरूप से स्वायत्त हैं, गुणातमक सुधार के लिए ग्रविचिच्ठन्न रूप से प्रयास करते रहना चाहिए। मेरा य亏 सुझाव है कि विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की भर्ती के लिए केन्द्रीयकृत सिद्धान्त ग्रपनाया जाना चहिए जिससे कि राज्य सरकार का अ्रनावश्यक ठ्ययभार न बढ़े।

विश्वत्विद्यालय के उत्तरदायित्व के संखंध में यह सिद्धान्त श्रनाया जाना चएहिए कि प्रत्येक विश्वविद्यालय की 5 वर्ष बाद समीक्ष। एक बाह्य पैनल द्वारा किया जाए । विश्वविद्यालय द्वारा श्रपना वाषिक ले ब्रा-जोखा केन्द्रीय विशवविद्यालयों की भांति राज्य विधान सभा के सम्मुत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये । प्रत्येक ग्रध्यापक की वार्षक प्रगति का भी मूल्यांकन होना चाहिए ।

मेरा यह सुझाव है कि विश्वविद्यालयों को स्नातक स्तरीय परीज़ाओं कं अनावश्र $\begin{array}{r}\text { बोत्र से मुक्त कर देना चहिए । इस }\end{array}$ संबंध में राज्य स्तर पर परिक्षाएं आयोजिंत करने का दायितच एक विश्वविद्यालंग को देना चाहिए। शेष विश्वविद्यालयों को केवल स्नातकोत्तर शिक्षण एवं शोद्र कार्य हेतु पर्यावन्यवसर एवं सुविधा प्रदान की जाए।

## प्राविधिक शिक्षा

उन्नीकृष्णन बनाभ कर्नाटक स्टेट के संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में झ्रावश्यक कार्यवाही हेतु मार्ग-दर्दिका को स्रन्तिम रूप दिये जाने के लिये 17 जून, 1993 को मानव संसाधन विकास मंन्नालय के स्त़र पर एक बैठक हो चुकी है। मेरा श्रनुरोध है कि मार्ग-दशिका यथाशीघ्र निर्गत करा दी जाए जिससे कि श्रावश्यक कार्यबाही सुनिश्चित की जा सके।.

मुझे यह कहते हुए प्रसक्नता है कि fवेश्व वैंक की सुपरविजन मिशन द्वाराए मई, 1993 में विभिन्न प्रदेशों में चल रही विश्व बैक परियोजना की समीक्षा में उत्तर प्रदेश द्वारा प्राववधिक शिक्षा से सम्बन्धित विश्व बैंक परियोजना के क्रिनन्वयन की प्रगfतं को सर्वोत्कृष्ठ घोषित किया गया। इस योजमा के अन्तर्गत प्रदेश के 86 पलीटीकिनकस में 200 करोड़ रुपये की धनराfश से इनका सुदृढ़ीकरण एवं विकास व गुणवत्षा में सुधार fक्या जi रहा है। जुलाई, 1993 तक 108.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । इसके अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न पालीटीक्नक के भवनों का निर्माण साज-सजजा अधि कीं आपति तथा गुणनटमक सुधार हेतु, विभिने कार्यऋम चलाये जां रहें हैं।

अंखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् के विचाराधीन नई संस्था खोलने तथा नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में जो घ्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित हैं; उनका शीव्र निस्तारण हेतु प्राविधिक शिक्षा fवभाग द्वारा सतत् प्रयंय किया जा रहा है ।

प्रदेश के 32 पालीटेक्निक्स में कम्यूनिटी पालीटेकिनक चोजना चलायी जा रही है जिनमें भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसूप कार्य क्रिया जा रहा है। उक्त योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के स्व-व्यवसाय के लिए उत्सुक व्यक्तियों को विभिन्न ब्यावसायों में अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है। अभी तक जो भी दरें एक्त योजना से अन्तर्गत सरीकृत हैं। वे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत कम हैं जिन्हें बढ़ाय। जाना नितान्त आवश्रक है । मेरा सुझाव है $f$ क कम्यूनिही पालीटेकिनक योजना को विश्व बैंक परियोडना के परिक्षेत्र में लाया जाए ।

प्रदेश में प्राविधिक शिक्षण संतथानों की अएज के युग में प्रौदयोगिकी के ववकास के जनुसूप विकसित करने हेते सुधी केन्द्रीय सहायता ही एक सक्षम विकल्प है। इस संबंध में मेरा निनेदन है fक उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा वरीयता प्रदान की जाए ।

अन्त में, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी के प्रति अपना वर्यंक्तिगत अभार और प्रदेश शासन कीं ओर से भी सग्मान प्रदीशित करता ह्रू कि इस सममेलन में उंह्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के दृषिट्टोण को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है ।

आर० डी० सोनकर, सलह्हार श्री राज्यपाल, म० त्र०

##  बिहार सरकार का भाषण

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्नो, श्री ग्रज्जुन सिद्ह के प्रति सर्वप्रथम अ्रवना प्राभार प्रकट करना चाहता हू, जिन्होंने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की इस बैठक में मुझे प्रतिभाग करने तथा विच्चर अ्रभिव्यक्त करने का मोका दिया है।

पुनरीक्षित नई शिक्षा नीति 1992 को कार्य योजना के ग्रनुरूप विहार में राज्य कार्यं योजना का अंबिम स्वरूप ग्रभी नहीं दिया गया है, परन्तु बिहार में शिक्षा को नया अ्रायाम देने का चतुर्मुखी प्रओनास्स चल रहा है। साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सर्वन्यापीकरण, शिक्षकों के गहन प्रशिक्षण के साथ ही साथ लोक-भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। परिणामस्वसूप राज्व के प्राथमिक विद्यालयों में नामंकन की वृद्धि $80 \%$ तक हई है। सन्र्रति सन् 91 के अंत में छानों का छोजन $18 \%$ था वंह घटकर सन् 92 के श्रंत में $12 \%$ हो गया है। सन 93 के अंत में छीजन का दर औौर ग्रधिक घटने की सम्भावना है। न्यूनतम ग्रधिगम सतर की सम्र्राप्ति हेनु बिहार शिक्षा परियोजना से राज्यु के मात जिलों में विशेष कार्य योजना चलायी जा रही है। समाज के ग्रभिबंचित समुदाय के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के परिक्षेन्न में लाने हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है। महानगर के झुग्गी-झेंपड़ी क्षेत्रों एवं गांव के हरिजन एवं श्रादिवासी मुहल्लों में ठ्यापक १ैमाने पर प्राथमिक विद्यालय ग्रोला जा रहा है। विकास की श्रंतिम सीढ़ी पर खड़े डोम, हलबोर तथा मुसहर समुदाय के बन्चों को विद्यालय में लाने हेतु प्रति छात्त प्रति दिन एक रुपया देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इस ब्यवस्था सेग्राज उन झोंपड़ियों में मी ज्ञान का दीप प्रज्ज्वलित हो रहा है, जहां सदियों से अंधेरा था।

राज्य के इस विशेव ग्रनियान में केन्द्र सरकार का प्रोत्साहन एवं ग्राधिक सहयोग अ्रफेक्षित है। यदि कामकाजी निर्ध्रन बच्ने श्रपनी गरीबी के कारण विद्यालग नहीं जा पाते हैं तो विद्यालय को उन बच्चों के बीच ग्रावा होगा । स्वामी विवेकानन्द्द के इस वर्शन को विहार के मुछ्य मंती श्री लालू प्रसाद ने राज्य में 114 चरवाहा विद्यालयों को ब्वोलकर मूर्तरूप देने का काम किया है। चरवाहा विद्यालयों का प्रतिफल राज्य में दिख्वने लगा है । मुझे प्रसन्नता है कि योजना श्रायोग ने चरवाहा विद्यालयों के उन्नयन एवं विकास हेतु दो करोड़ रुपों का ग्रनुदान दिया है ।

राज्य के श्रल्पसंख्यक समुदाप के छात्र-छात्नाग्रों के शैक्षणिक विकास हेतु सामान्य विद्यालयों एवं मदरसों में उनके नामांकन हैतु नामांकन ग्रभियान चलाया गया है। मदरसों के पाठ्यक्रमों में विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संस्कृति एवं पर्यावरण से जोड़कर ग्राध्रुनिक बनाया जा रहा है। बिह्हार के बहुत सारे प्रखं डों में म्यल्पसंख्यकों की ग्राबादी
$70 \%$ से ज्यादा है। ग्रल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए नई केन्द्रीय पस्यिजना के ग्रन्तर्गत राज्य में इन्येंटीव श्रोरिएन्टेड एक परियोजना बनाई गई है । जिसके कार्यान्वयन में इस वर्ष 1.50 करोड़ रुपयों की ग्रावश्यकता होगी जबकि इस योजना के लिए पूरे राष्ट्र में मात्र 2.20 करोड़ की राशि उपलनध्र कराई गई है, जो बिल्कुल नाकाफी है। इस मद में ग्रधिक से ग्रधिक राशि उपलबक्र कराने की ग्रावक्ष्यता है।

राज्य के 25 जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को कार्यरत कर दिया गया है । शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, निरीक्षी पदाध्रिकारियों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सक्रिय कार्यकर्ताप्रों के प्रशिक्षण से एक नया उत्साह का संचार विद्यालयों के शिक्षण एवं प्रबंधन में हुम्या है।

शिक्षा को श्रन एवं रोजगार से जोड़ने हेतु राज्य के 148 , $(+2)$ विद्य लयों में व्यवसायिक शिक्षा के 25 ट्रेडों की पढ़ाई़ जारी है, वहीं राज्य के चार हैगार माह्यमिक विद्यालयों के नवम् एवं दशम वर्ग के पाठ्यक्रम में समाजंपयोरी उत्पादक कार्य को आववश्यक अंग बनत्या गया है, तारिक उत्पादक कार्यों के प्रीत प्रारंभ से ही छातों में अभिरूiिच जரग़त हो सके । देहाती क्षेत्रों में बालिकाओं को शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य के छ: सौ बंडों के प्रश्बंड मुछायलय या ग्रामीण क्षेत्न में एक बालिका उचच विद्यालय खोलने की योगना के श्रन्तर्गत २ाज्य में प्रब तक 500 परियोजना बालिका उच्च विद्यालय संस्थापित हो चुके हैं, लेकिन इन वियागतों को भ₹न, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, परिसर अ्रादि की दृषि से समृद्धकरने हेतु केन्द्र सरकार से विशेष मदद के रूप में, 2.50 करोड़ रूयों की ग्रावश्यकता है ।

राज्य में प्रार्थमक शिक्षा एवं माध्रमिक शिक्षा के प्र ति श्राम लोगों में संचेतना बढ़ी है और इसी श्रनुपात में विद्यालय भवन के विस्तार एवं ग्रतिरिक्त शिश्षनों की नियुक्वित की मांग भी बढ़ने लगी है, जिसकी परिरूर्ति के बिना 'सतों के लिए शिक्षा" लक्ष्य शायद सम्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।

जिला प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण पर कंव समिति की ग्रनुशंसा से हमारा राजन प र्णरूप्रेण सहमत है। गांव के विद्यालयों की ब्यवस्था का पूर्ण दायित्व गांववालों को सौंप देने की ग्रावश्यकता है, ताकि ग्रामीणों को यह अहसास हो कि गांव्व का विद्यालय उनका ग्रपना विद्यालय है ।

विहार सरकार ने पंचायती राज विध्रेयक को विधानमंडल से पारित कराकर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के संचालन; उ्यषस्था एवं विकास का धायित्व पं चायती ब्यवस्था को सौंपने का क्रांतिकारी निर्गय लिया है।

यशपाल कमिटी की ग्रनुशंसाग्रों एवं उनके संदर्भ में गहित मानष संसाधन विकास मंत्रालय की कमिटी के मंतब्य का हम स्वागत करते हैं। वस्तुतः किताब के बोक्ष से छोटे बच्चे दबे जा रह् हैं, उन्हें मात्न परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु रटंत शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा को न तो ग्रप्ने परिवेश एवं संस्कृति से संस्पर्श है और न तो हममें समाज एवं राष्ट्र के प्रति कोई संकेदना जागृत करती है। इस हेतु की प्राप्ति की द्षिट्टि से पाठ्यक्रम का निर्धरारण एवं पाठ्यपुस्तकों का लेखन होना चाहिए । किसी भी स्थिति में $0 — 5$ वर्ष में बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में नहीं होना चाहिए । नर्संरी में प्रवेश हेतु किसी तरद्व की जांच परीक्षा की श्रावश्यकता नहों है । प्राधमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की वर्त मान स्थिति के कारण श्रनुशंसा संख्या- 6 और 7 के कार्यान्वयन में राज्य को कठिनाई है । प्राण्णमिक कक्षाग्रों के लिए शिक्षक, छात्न का श्रनुपात 1.30 होना चाहिए, परन्तु यह् तभी कार्यव्वित्वि हो सकता है जन्रेेन्त्र सरकार के ग्रनुदान से राज्य में शालाओं का कमरा बढ़ाया जाए भौर शिक्षकों की ग्रतिरिक्त नियुक्ति की जए।

भारत के संविज्रान के प्राइत्रान के प्र नुरुच सानाजिक न्वाय, घर्न जिरोेक्षता, राष्ट्रीप एकतi एं अंबंबता तथा श्रापसी

भाईचारा को बढ़ावा देने की दृधिद से एन० सी० ई० प्रार० हीके पाठ्य巫म के श्राधार पर हस राज्य में भी तदनुरूप पाठ्प्रम का निर्धारण किया गया है धर पाठ्यपुस्तकों को प्रकाषित किया गया है। विह्हार राज्य माध्यमिक शिक्षक मद्वासंष के प्रतिनिधियों के सरथ मिलकर पत्र्नवुस्तकों की सघन समीक्षा की गई है और जहीं-कहों भी सान्द्रदाशैयक एवं सामंती अंश पाए गए हैं, उन्हें पाठ्ग्युस्तक से निकाल दिगा गया है। इस संबंध में हमारी सरकार सचेत है। झ्भन्ज, हानी सरकार पाठ्यकम निधर्धरण हेतु एक नेशनल कमीपान स्टैटच्चूरूटी संस्या के संस्थापन के पक्ष में नहीं है। यों स्कूली पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति की सिकारिश 1 से 6 तक में राज्व सरकार को सह्दनति है ।

विध्रान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के संजंध्य में गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उप समिति का स्वर्यं मैं एक सदर्ग था। उप समिति की अ्रनुशंसा में राज्य सरकार को कोई ग्रापति नहीं है ।

मैं স्रनुगुहीत हूं प्राप तगाम विद्वसजनों का, जिए्होंने छग्रानपूर्वक मूझे सूनने का कब्ट किग्रा द्रै। धन्पधाव।

जव fिन्त्र, जन भारत।

## शिक्षा पर एक दृष्टि अंडमान और निकोबतर दीप समूह शिक्ष विभात वोर्टं बलेयर अक्टू बर 1993

भंडसान श्रौर निफोबार द्रीपसमूहु बंगाल की खाड़ी में स्थित है जिसमें 319 द्वीपसमूह शामिल हैं । अंडमान ग्रुप में 257 द्वीप समूह ग्रौर निकोबार ग्रुप समूह में 62 द्वीप समूह शामिल हैं। 1991 की जनगणना के श्रनुसार इन 319 द्वीप समूटों में से केवल 38 द्वीप समूह $2,80,661$ की जनसंख्या से बसा हुग्रा है। इन द्वीप समूहों का कुल क्षेत 8293 वर्ग कि० मी० है। 1942 तक दण्डात्मक निवारण के रूप में समझ्ने गए द्वीप समूहों को भारत गणतंत्न बनने के बाद भाग "घ " राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था और 1-11-1956 से एक संघ घासित प्रदेश है। प्रशासनिक रूप से ये द्वीप समूह दो जिलों में बाँटा गया है, ग्रर्थात् अंड्यमान जिसका जिला मुख्यालय पोटं ब्लेयर में स्थित है, और निकोबार जिसका जिला मुख्यालय कार निकोबार में स्थित है। इन दो जिलों को 7 तह्सीलों ग्रर्थात् अंडमान जिले में डिगलीपुर, मायाबुन्डर, रनगाट, पोर्ट बलेयर एवं फेरार गंज श्रोर निकोबार जिले में कार निकोषार और ननकावरी में खांटा गया है। हीप समूहों में 491 जनगणना गांव हैं जिनमें से 320 घंडमान में स्थित हैं प्रोर 171 निकोबार हूपप में स्थित है।

पैक्षिक प्रशासन के उद्धेश्य से हन द्वीप समूहों को 7 जोनों में बांटा गया है जिनके मुछ्यालय पोर्ट बलेयर, विम्बरली गांज, रनगाट, माया बुन्उर, छ्ञिगलीपुर, कार निकोबार अंर ननकावरी में सिधत हैं।

वोर्ट इलेपर के घलाषा, अंडमान ओर निकोबार की जनसंख्या को 491 जनगणना गांवों में बांटा गया है जिनमें से 200 से अधिक गांबों की जनसंख्या प्रत्ये क गांव में 200 से कम है। जहां लक भावासों का सम्बन्ध है, पांचवें श्रखिल भारतीय सीक्षिक सर्वेक्षण के झ्रनुसार लगभग 565 ग्रावास हैं। द्दनमें से केवल 241 भावासों की जनसंख्या 200 ग्रध्रा इससे श्रधिक है, 96 श्रावासों की जनसक्या 100 अंर 200 के बीच है पौर 228 श्राषासों की जनसंख्या 100 से कम है। छोटे-छोटे श्राकार वाले आवास होने से घ斤धिक रूप से व्यवहृत्य संस्या की स्थापना के रास्ते में बाधा श्राती है।

## बर्तम/न सिधर्त

संघ शासित प्रशासन के सतत प्रयास और केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय घ्रोर तकनीकी सह्हायता करने के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के बाद द्वीपों में शौक्षक सुविधाग्रों में ग्रद्भ्तुत वृद्धि हुई है इस़के परिणामस्वरूप श्रंडमान और निकोबार हीप प्रारम्भिक श्रौर माध्यमिक स्तरों पे नामांकन ग्रनुपात के संदर्भ मे राष्ट्रीय चौसत से श्रागे है। इस संघ शासित प्रदे श में सिक्षा बण्ड के मूख्य क्षेतों में घतेमान स्थिति संक्षिप्त रुप से नीके दी गई है।

## 1. प्रारंभिक शिक्षा.

1992-93 के दौरान I-V श्रौर VI से VII तक की कक्षायों में नामांकन द्वारा $6-11$ श्रायु वर्ग में 109.35 प्रतिशत जनसंख्या श्रोर 11-14 ग्रायु वर्ग में 100.14 प्रतिशत जनसंखुा को शामिल करने से संघ शासित प्रदेश प्रारम्भिक किक्षा के सर्वं सुलभीकरण के संबंध में राष्ट्रीय श्रोसत से घधिक श्रागे है। लड़कियों के नामांकन के संबंध में स्थिति श्रब भी चौर अधिक सन्तोषजनक है क्योंकि I--V तक की कक्षाओं में लड़कियों का 96 प्रतिशत ग्रोर VI--VIII तक की कक्षाग्रों में लड़कियों का 85.7 प्रतिशत इन द्वीपों में में नामांकित किया गया था।इस प्रकार स्कूल छोड़ने वाले छाल्लों की दर राष्ट्रिय साक्षग्ता की दर से बहुत कम है क्रोकि द्रीपों में सकूल छोड़ने चालों की दर कक्षा I--V में 16.13 तथा कक्षा I--VIII में 37.18 है जबकि एकूल छोड़ने वालों की राष्ट्रीय दर अभा I-IV में 47.93 ग्रोर कक्षा I-VIII में 65.40 है ।

मह्लिला शिक्षकों सह्तित उचित प्रशिक्षत शिक्षण स्टाफ की ब्यवस्था के संबंध में स्थिति हन ढीवों में समान रूप से प्रेस्साहक है। सारिणी में दर्शाई गई स्थिति नीचे दी गई है :

| कक्षाएं | कुल शिक्षकों में महिला शिक्षकों फा प्रतिशत | प्रक्षिक्षित्र <br> मिक्षकों <br> का प्रतिशत | शिक्षक- <br> छात्र श्रनुनुपात्त |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| I--V | 47.56 (27. | 4) 96.42 | (87.26) 24 |
| VI-VIII | 43.48 (32.0) | 0) 98.68 | $(89,64) 18$ |

*कोष्ठक में दिए गए ग्रांकड़े सम्पूर्ण भारत के मांकड़े हैं।

## 2. नाध्यकिक किस्वा

द्वोपों में माधपभिक स्तर पर $10+2$ पैर्न्न सु कुष किया गया है। माध्यमिक ग्रौर उन्चतर माध्यमिक स्कूल केन्द्रीय माऽर्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से सम्बद्ध है। इस समय केन्द्रीय विद्धालय ओौर जवाहर नवोदय विद्यालय समेत 29 माध्यमिक स्कूल जरे 41 उच्चतर माध्यमिक सकूल हैं। भाध्यमिक श्रौर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कुल नामांकन कमशः 8653 ग्रोर 3576 है । प्रारम्भिक स्तर की तरह, शिक्षण स्टाफ की व्यवधथा के संबंध में राष्ट्रीय श्रोसत की तुलना में इन द्वीपों का स्थान सेहृतर है क्योंक माध्यमिक ग्रौर उचचतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षकछात्र ग्रनुपात कमशः 15 ग्रोर 8 है। माध्यमिक स्तर पर $100 \%$ सिक्षक भ्रोर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 98.90 प्रतिशत शिभक हैं।

## 3. शिक्षा का क्पबसायीकरण

इस समय मत्र्य पालन, कार्यालय प्रबंध, सर्थिवालय संबंधी कार्य ग्रोर उद्यान विज्ञान समेत केवल तीन उचचतर माध्यमिक एकूलों में ब्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए
 करने की एक योजना अ्राठवीं पंच वर्षीव योजना में शामिल की गई़ है। व्यावसतिक प्रवेश छातों के लिए प्रशिक्षता प्रक्षिण की व्यवस्या प्रशासन के विभिन्न विभागों में की जत्री है।

## 4. प्रौढ़ शिक्षा

ये द्वीप साक्षरता के संबंध में भी राष्ट्रीय औसत से ग्रागे हैं। 1991 के जनगणना के अ्रांकड़ों के ग्रनुसार ग्रण्ड मान ग्रोर निकोबार ह्दीपों में साक्षरता दर 73. 02 प्रीिशन है जईकि दे श में साक्षरता की दर 52.07 है। 1991 की जनगणना के ग्रनुसार हालांकि यह ग्रनुमान है. किं लगभग 60,000 लोग निरक्षर हैं जिनकी ग्रायु 7 वर्ष ग्रौर उससे पर है, 15-35 ग्रायु वर्ग में निरक्षकों की संख्या बहतत नगण्य है। मुछ्य रूप से निरक्षर घ्रप्रवासी मजदूरों में पाए जाते है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को ग्राते-जाते रहते हैं। ऐमे लोगों को साक्षरता प्रदान करना बहुत कढिन है।

## 5. पाठ्य पुस्तकें

सकूलों में श्रपनाए गए बहु-माध्यमी ग्रनुदेशों ग्रैर द्वीपों में पुस्तक प्रकाशन उद्योग के लिए ग्रवेक्षित पुजी संबंधो बुनियादी सुविधाग्रों की कमी के कारण पाठ्यपुस्तकें तैयार करना, प्रकाशित करना तथा वितरण करना संघ शासित प्रशासन में शैक्षिक कार्यकलापों की भ्रायोजना तथा प्रबन्ध में ग्रा रही गम्भीर कठिनाइयों में से एक है। इस समय पाठ्यपुस्तकों की मांग महान्द्वीप के साथ-साथ नगण्य स्थानीय उन्दादन के माध्यम से पूरी की जाती है ।

प्रारस्भिक स्तर के लिए, पाठ्यपुस्तकें तैयार करने तथा प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व राज्य शिक्षा संस्थान की है। कुछ शीर्षक रा० शै० अ्र० प्र० प० की सहायता से राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा तैयार किए गए हैं। अनेक रा० शै० श्र० प्र० प० के शीर्षकों का क्षेत्रीय भाषाश्रों में म्रनुवाद किया गया है तथा उन्हें प्रकाशित किया गया है। माध्यमिक स्तर पर स्कूलों का माध्यम हिन्दी तथा अंग्रेजी है। रा० शै० ग्र० प्र० प० के शीर्षकों का पाट्य्युुस्तकों के लिए उपयोग किया जाता है। तथापि, अ्रन्य माध्यमों के लिए पाठ्यपुस्तकें, महाद्दोप के ग्रन्य राज्यों से प्राप्त की जाती हैं ग्रैर ये विभिन्न शैक्षिक जोनों पर कार्य कर रहे उप-qुस्तक भण्डार के माध्यम से वितरित की जाती हैं।

## 6. उपण सिक्षा

उच्च शिक्षा के लिए संघ एासित प्रदेश में दो कालेण एक पोर्ट बलेयर तथा दूसरा कार निकोबार में सिथ्धत है।

वोर्ट ब्लेगर में स्थित कालेज अ्रवर स्नातक स्तर पर मानविकी निज्ञ तथा वाणिज्य में ग्रौर स्लातकोत्तर स्तर पर मानविकी में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। कार निकोबार में स्थित कालेज ग्रवर स्नातक स्तर पर केवल मानविकी धारा में शिक्षा प्रदान करता है। पोर्ट ब्लेगर में स्थित कालेजों में 1579 छान ग्रौर कार निकोबार में सिथत कालेजों में 144 छात्नों का नामांकन किया गया ।

## 7. तकनोको शिक्षा

तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत दो पालिटेनिनक और एक याई० टी० ग्राई० स्थापित किया गया है। प्रथन पालिटेत्षिनक में 90 छानों की कुल भरती क्षमता के साथ सिविल, विद्युत ग्रौर यांतिकी जैसी धाराएं हैं, जिसमें 24 सीटें लक्ष्यद्वीप के छात्रों के लिए ग्रारक्षित हैं। डेतु वर्षीय उत्तर डिप्लोमा पाठ्ट्यक के लिए हस संस्थान में एक कम्यूटर कक्ष स्थापित किया गया है। दूसरे पोलिटेक्निक में इलैक्ट्रानिक्स श्रौर विद्युत
 उपलब्ध हैं।

## 8. समस्यात्मक क्षेत्र श्रौर उनकी नीति संबंधी कठिनाईयां

स्वतंत्रता के बाद संष शासित प्रदेश में शिक्षा सुविधाएं उ्यापक रूं से बढ़ाई गयी हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रण्ड मान ग्रौर निकोबार द्वीज समूह, स्कूलों में नामांकन के संबंध में देश में सर्वाधिक विकसित क्षेत्रों में से एक बन गए हैं । तथापिं, संब शासित प्रदेश में शिक्षा की योजना एव प्रबंब के क्षेत्न में ग्रनेक समस्यएएं तथा मुद्दे हैं, जिनमें से कुछ संक्षेप में नीचे दिए है :-

## 1. सकूली सुविधाभों का प्रावधान

कक्षा I-VI में 6-11 त布क श्रायु वर्ग में बच्चों का नामंकन 109. 35 प्रतिशत म्रौर VI- में 11-14 तक के बच्चों का नामांकन 100.14 प्रतिशत करके स्रण्डमान तथा निकोबार द्वीव समूह प्रारस्भिक शिक्षा के सर्वसुलमीकरण के संबंध में राष्ट्रीय ग्रौसत से ग्रधिक ग्यागे़े है। तथापि नामांकन के संबंध में इस उपलनिश्र के बावजूद ये द्वीपसमूह प्रारस्भिक शिक्षा की सर्वसुलभता के संबंध में राष्ट्रीय औसत से ग्रधिक पीछे हैं। प्रारम्भिक स्तर पर प्रत्येक बचचे के लिए उचित ग्राने-जाने की दूरी के भीतर शैक्षिक सुविधाग्रों के द्वारा शिक्षा को सर्वसुलभ करने का प्रावधान करने का उत्तरदायित्व राज्य का है। तथापि, विशेष रूप से इन द्रीपों में विभिन्न भौगोलिक अं। जंन सांधियकी नियंत्नगों से द्रीपों में शैक्षिक सुविध्राओं के स्थान निर्धारण औौर योजना में कठिनाईयं पैदा हो गई हैं।
 के समय ऐसे घ्रनेक निवास स्थानों का पता लगाया गया था जहां थोड़ी दूरी पर स्कूली सुविधाए̣ं उपलक्ष नहीं थी। प्रहंग्येक

निबास स्थान की उचित दूरी पर स्लूली सुविखाएं प्रदान करने के रास्ते में कठिनाईयां निम्नलिखित कारणों से हैं :-
(क) द्वीपों में अधिकांश निवास स्यान अ्राकार में छोटे है श्रौर दुर-दूर स्थित हैं, जिनसे ब्यवहार्य सकूल प्रदान करने में करिनाई होती है।
(ब) छोटे ग्राकार के निवास स्थानों को एकतित करने का प्रादष्षान करना जन सांख्यिकी विषमता के कारण कुछ मामलों में कहिन भीं है।
(ग) ठोस श्रांकड़ा ग्राधारित जन संख्या के ग्रभाव में महाद्दोप से ज़नसंत्या के घ्रागमन के कारण जनसंख्या के संबंध में प्रत्येक प्रक्षेपष दोषपूर्ण था। झ्रनेक मामलों में निवास-स्थान अभ्राधिकृत हैं, लेकिन स्कूल मैंपिग के प्रयोजनों के लिए ये अ्रवेक्षित निवास-स्थान समझे जाएंगे।

## 2. शिक्षा का माध्यम

संघ शासित प्रदेश्र में छ: भाषाएं (हुिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगू, मलयालम ग्रौर बंगाली) शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हैं। कुछ स्कूलों में एक ही स्थान पर चार से पांच भाषाएं शिक्षा के माध्यम के रूप मेंहैं। द्वीप समूह में गैरर-हिन्दी छात्न प्रशम भाषा के रूप में अ्रपनी मातृभाषा, द्वितीय भाषा के सूप में श्र्रंज्रेजी; तृत्तंय भाषा के रूप में हिन्दी सीसते हैं। अ्रनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जैसे बहु-माध्यमी

शिक्षा लागू करने से प्रचुर मात्ना में कक्षा/सेकशन हो जाते हैं जिनके परिणामस्वर्प्य अ्रतिरिक्त जिक्षक, क्लास रूम ध्रोर जिक्षक कवार्टर, प्रत्येक माध्यम में ग्रतिरिक्त नामांक्ज की माँग हो जाती है। वाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं छोती और्रौर सकूल निरीक्षण और शिक्षकों के मूल्यांकन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

## 3. सिक्षकों को कमी

बहुत कम छात-शिक्षक श्रनुपात के बाकजूद, दीपों में शिक्षकों की कुछ श्रेणियों की कमी है। विज्ञान तथा गणित शिक्षकों का सामान्य कमी के ग्रलावा ग्रनुसूचित जनजातियों के लिए श्रारक्षित काफी पद, स्थानीय अ्रह्हताप्राप्त ग्रादिवासी उम्मीदवारों के श्रभाव में रिक्त पड़े हैं।

## 4. भबनों की कर्मी

बनु माध्यम शुरु करने से क्लास रूमों तथा शिक्षकों की श्रावश्यकता में वृद्धि हो गई है जिसके परिणामस्वरूय क्लास हुमों तथा शिक्षक क्वार्टरों की कमी है। इस समय क्लास- रूमों तथा शिक्षक क्वाटरोंकी मांग कमश: 493 तथा 450 है।

## 5. पाठ्यपपुस्तके उपसव्ब न होणा

विभिन्न माध्यमों में विभिन्न राज्यों से प्राप्त पाठ्यपुस्तक पर निर्भरता से ग्रनेक समस्य斤एं पैदा होतीं हैं, प्रथम प्राप्त करने की प्रकिया से झ्रसाधारण विलम्ब होता है जिसके कारण छातों को पाठ्यपुस्तकें मुहैया कराने में विलम्ब होता है।

## COMTENTS

Minutes of the Mecting of the CABE held on 15th October, 1993.

## ANNEXURES

PAgES

1. List of participants ..... 11
II. Agenda for the meeting ..... 16
III. List of Documents circulated ..... 17
IV. Resolution on the death of Prof. D. S. Kothari Member, CABE. ..... 18
V. Speech of Union Education Secretary, Shri S. V. Giri. ..... 19
VI. Written Speech of the Minister of Human Resource Development, Shri Arjun Singh. ..... 21
VII. Written Statements of State/UT Education Ministers, Advisers ete. ..... 24

## MINUTES OF THE 49TH MEETING OF THE CABE HELD IN MAIN COMMITTEE ROOM, PARLIAMENT HOUSE ANNEXE, NEW DELHI ON 15TH OCTOBER, 1993.

The 49th meeting of the Central Advisory Board of Education (CABE) was held in the main Committee Room, Parliament House Annexe, New Delhi on 15th October, 1993 under the chairmanship of Shri Arjun Singh, Minister of Human Resource Development. The list of participants in the meeting is at AnnexureI. The Agenda of the meeting is at Annexure-II. List of documents circulated in the meeting is at Annexure-III.

Before the proceedings of the meeting started, the participants observed two minutes silence in condolence of the death of thousands of people in the recent earth quake in Maharashtra. The meeting also passed a condolence resolution on the death of Prof. D. S. Kothari who was a member of the Board. A copy of the resolution is at Annexure-IV.

Shri S. V. Giri, Union Education Secretary and Member-Secretary of CABE welcomed the members of the Board and invitees to the meeting. He mentioned that preparation of State Programmes of Action taking into account the situational imperatives was the major innovation introduced in the Programme of Action (POA), 1992. In order to facilitate preparation of State POAs, five regional meetings and workshops were organised with State/UT Secretaries and Directors of Education. These workshops threw up a number of usefuil suggestions on the preparation of State POAs. Shri Giri also referred to the meeting of State/UT Secretaries and Directors of Education held on 5-6 October 1993 in which they had agreed that the State POAs would be ready before the end of December 1993. Shri Giri also referred to the other agenda items like the reports of various CABE Committees and the discussion paper on raising the status of National Steering Committee on School Textbook Evaluation to that of a National Commission with statutory powers. He also drew attention of the participants to the District Primary Education Programme, Total Literacy Campaigns and the Progranmes in Non-Formal Education. The text of Shri Giri's speech is at Annexure- $\mathbf{V}$.

In his inaugural address Shri Arjun Singh, Chairman, CABE said that the report of CABE Committee on Decentralised Management of Education was a path-breaking exercise. He said that the 73rd and 74th constitutional amendments had a great bearing on the management of education and that the steps for
decentralisation had the backing of all the political parties. He said that in a democracy the power should be with the people at the grass roots level. While the report gave a number of recommendations, it was for the State Governments to go ahead with the decentralisation process. He also referred to the forthcoming EFA Summit of nine high population developing countries to be held on 15-16 October 1993 in Delhi. Shri Arjun Singh also stressed the need for proper integration of sports activities in the educational curricula. He said that this was necessary for India to achieve excellence in sports. While it would not be possible to discuss the report of the CABE Committee on Sports and Physical Education in the meeting, copies of the report would be circulated to all. Another point highlighted by Shri Arjun Singh was the need to reduce the load on school children. The Ministry had appointed a Committee to suggest ways and means to reduce this load. He requested all the States to seriously consider the recommendations of the Committee and make efforts to implement at least some of the recommendations by the beginning of next academic year. A meeting with the states and UTs could be held later to consider all the recommendations. The Chairman also referred to the discussion paper on raising the status of the Steering Committee for cvaluation of school textbooks to that of a statutory National Commission and highlighted the need to keep textbooks free from sectarian and communal propaganda. The written speech of the Chairman is at Aunexure-VI.

After the inaugural address of the Chairman, the minutes of the previous meeting were considered. The Chairman requested the members that if they had any comments on the minutes, the same could be furnished in writing later. Subject to this the minutes were confirmed.

It was decided to consider the remaining items together. The Chairman then requested Shri Veerappa Moily, Chief Minister of Karnataka to introduce the reports of the CABE Committees on Decentralised Management of Education and Teachers Representation in Legislative Councils, of which he was the Chairman.

Shri Moily thanked the members of both the committees for their help and cooperation in preparing
the reports. He prefaced his remaiks on the report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education by saying that most of the states already had their own system of panchayat and many states have panchayat level structures in education too. It would, therefore, not be an easy task to introduce structures recommended by the Committee. However, they could be introduced in a phased manner. He said that the basic concept underlying the whole report was that the people at the village/grass root level should enjoy power so that they would feel involved in education. He also said that he had written to the Prime Minister that the decentralised structures were necessary not only in cducation but in other social sectors like health, ctc. also and that similar exercises needed to be done by other Ministries. Then only decentralisation would be complete.

Referring to the report on teachers representation in Legislative Councils, Shri Moily said that the Legislative Councils were conceived only on an oxperimental basis. If representation in Legislative Councils was to be extended to the primary teachers as a class, there would be a demand from other professionals like engineers, doctors, etc. Further, Legislative Councils were in existence only in four states and 80 per cent of the teachers who were in government schools would, in any case, not be getting representation. Considering all this the committec folt that there was no justification for the singling out of primary school teachers for special treatment and, therefore, the Committec did not recommend contimance of the pactice of teachers' representation in Legisative Councils. He then commended both the reports for eonsideration of the mecting.

Shri P. R. Kumaramangalam, Minister of State for Science and Technology stressed the importance of promoting scientific temper among sehool children. Activity-based science teaching should be encouraged. There should be extensive use of electronic media for improving teaching-learning in schools by utilising 'talk-back' facility through satelite which the IGNOU has already decided to use. He also advocated production of more popular science books. He also advised the State Governments to consider involvement of NGOs in preparing science teaching programmes. According to him, it was necessary to promote link.. ages between universitics, गational laboratories and incustries which could even extend to schools. He also referred to the scheme of Department of Science and Technology to promote science laming by doing. He said that the walled haboratories should be replaced by environment labs without walls. He said that if this concept was adopted in educational programmes, it would recluce the problem of load of school
bag. He also stressed the importance of decenralisation and supported the CABE Committees' resorts on Decentraliscd Management oi Education anc the Gnanam Committee.

Dr. P. V. Ranga Rao, Master or School Ecucaion, Andhea Pradesh said that he was in gexeral agreement with the report. He, however, was of the opinion that certain subiects like academic supervision, preparation of textbooks, appointment of teachers and teachers' service conditions should rest with the State Government. Referting to the report of the CABE Committee on Teachers' Representation in Legislative Comeils, he sad that teachers represcntation in any case was a partial affairs. He expresed his view that leaming proces at the primary stage should be an cnjoyable one. Refering to the observations of Minister of State for Scionce and Technology, he said that at least one science museum should be set up in every district. Frem this angle, the orovision of Ps. 35 crose under the scheme of Department of Science and Technology was not sufficient. He ako felt that nuturing of basic human values should the objective of education. He was in favour of including sports and culture in the content of education. Reforring to the discussion paper on the status of school textbook evaluation committee, he felt that a standing committee of the CABE should be sufticiont to perform the functions of the proposed National Commission.

Education Minister. West Bengal sad that nght to ducation should be made a fundamental right, then only it would be possible to achieve education for all. He also said that all socio-economic measures should be taken for realisation of this right. Referring to the report of the CABE Committee on Decentralised Managemen of Education he said that while decentralisation was a desirable gon!, without land reforms Panchayati Raj system wotid not work properly. He also drew attention to the noed for financial support for the States. As regards teachers' representation in legislative councils, he was of the view that even legislative councils were a luxury for a poor country like India.

Shi E. T. Mohammed Basheer, Education Minister. Kerala sad that Kemala had taken steps for prepating the State POA. He endorsed the report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education. Regarding the subject of academic burden, he was not in agreement with the recommendation to give autonomy to head; of organisations at district level. He was also critical of the existing pre-primary education in the country as it was spoiling the character of the children. Ite was not in favour of the
recommendation of the Gnanam Committee report that no new central university should be opened. He said that there were many States who had neither any central university nor any contal higher education institution. While he was in favour of a common law for all universities, he said that it should have enough flexibility. He also felt that the recommendation that the university bodies should be filled by nomination should have more flexibility and that we should not be totally against election. He also felt that politicians should have their say in matters relating to universities. He also suggested that appraisal of teachers by students should also be there. He also felt that government should have a say in the matter of university administration, otherwise the autonomy would be misused. Referring to recommendation 39 (c) he felt that it was not a practical step to refer to UGC; UGC should not be a super body. As regards selection panel for Vice-Chancellors, he felt that the nominee of the Government should alss be there. So far as composition syndicate is concerned, the state should be free to decide and there should be no rigid dircetion from the centre. (The Chairman requested Education Minister, Kerala to send written comments).

Dr. (Smt.) Chitra Naik, Member (Education), Planning Commission requested the States to look into the NDC reports on employment, micro planning, literacy and austerity as that would help them to prepare State POAs keeping in view the national perspectives. She said that these reports had been endorsed by the NDC. She also underlined the need for developing scientific temper in students. She felt that the primary education system in the country deserved serious attention; the return was not commensurate with the investment. She emphasised the need for decentralisation and building up local capabilities not only in educational management but in other social sector activities also. Empowering the people to plan for themselves, according to her, is as important if not more, as decentralisation. She also felt that the open education system needed to be given more attention as the formal education system had only led to furthering inequalities.

Education Minister, Haryana informed the mecting that the State POA was under preparation and that the draft would be ready by the year end. He also recounted various measures taken by Haryana for development of education among girls. He felt that the problem of load of school bag was mainly a problem of the private schools and not of government schools. He was not in agreement with regulating pre-primary education through legislative measures as it was basically an urban phenomenon only. Before any step in this clirection is taken, expecimentation is necessary.

He agreed with the proposal for upgrading the status of Stecring Committec on Textbook Evaluation. He also mentioned about total literacy campaign in Haryana. He endorsed some of the recommendations of the Soneri Committee like operationalisation of accreditation, annual appraisal, etc. He, however, felt that autormy of colleges would create problems.

Shri P. C. Ghadai, Minister of School and Mass Education, Orissa said that the State Programme of Action was tindic preparation. He, however, sought more financial assistance from the Central Government for operationalising POA. Referring to the CABE Committec on Decentralised Management of Education, he raised doubts about the capability of the existing Panchayati Raj institutions to handle the new responsibilities bestowed on them. Therefore, decentralization should be gradual: to begin with primary education could be entrused to panchayati raj institutions. He urged the need for capability building at the Panchayat level. Referring to the Yashpal Committee report, he felt that the Committee had not taken into account the infrastructural constraints being faced by the schools in the rural areas. He felt that reducing the syllabus was the right step for reducing the school load.

Shri C. P. Majhi, Minister (Higher Education), Orissa mentioned that the higher education institutions in Orissa were facing resource constraints. Because of financial difficulties, Orissa had not been able to go ahead with the establishment of autonomus colleges. He wanted more financial assistince from the Central Govermment. While he agreed that university should have more autonomy, he felt that government should have some control over their functioning. He felt that to ensure accountability of higher education institutions, their annual reports should be placed before the State legislatures. While accountability of teachers should be ensured, their difficulties .also should be taken into account.

Dr. Henry Lamin, Education Minister, Meghalaya said that Meghalaya had proceeded much in the direction of decentralisation. District Councils were having much power in Meghalaya. In fact, now teachers want to be brought under the State Government, as they were finding it difficult to cope with the district council. He felt that the management committees of schools were highly politicised. The decentralization experiment was not a success in Meghalaya, and the government had decided to take over primary education from the district councils,

Shri L. Imkong, Minister of Secondary Education, Nagaland presented the State profile on education. He said that adequate facilities were not available for higher and technical education in the North-East. He felt that the Gnanam Committee report if implemented properly, would improve higher education. He also mentioned that 73rd and 74th Constitutional amendments were not applicable to Meghalaya owing to low population. The State had set up a unique system of Village Development Boards to undertake planning and execution of developmental work. He agreed with the recommendations of the Yashpal Committec Report, but said that the suggestion to keep textoonks in schools was not feasible.

Dr. Ram Chandra Purve Education Minister, Bihar said that preparation of State POA was in progress in Bihar. He said that education should be directly linked to productivity. In this regard he referred to the Charwaha schools established by the Government of Bihar. He said that these schools had resulted in higher enrolment. In the primary education, he felt that the first priority should be to the recruitment of teachers in primary schools. After achieving UEE, the State wanted to go ahead to achieve universalisation of secondary educution. However, finances are the major constraints and he wanted more Central help to the States in this regard. Referring to decentralised management of education, he said that Bihar had taken a lead in this regard. He agreed with the recommendation of Yashpal Committee report and said that education should not be limited to books but should be linked with culture. He also stressed the need for reflection of the regional culture and inclusion of bicgraphics of national leaders who rose from adverse economic situations in the school textbooks. He also felt that the Committee should have taken note of the financial constraints of the states in enforcing the $1: 40$ teacherpupil ratio and reducing if further to $1: 30$. He also wanted central assistance for constructing school buildings. On the proposal for setting up of a statutory commission on school textbooks evaluation, he felt that the matter needed thorough examination and wanted more time or the state government to formulate its views. On the report of the Gnanam Committee, he offered to send his objections in writing Referring, particularly, to the recommendation of keeping politicians out of executive bodies of education institutions, he said that the participation of politicians had to be there otherwise the objectives of edluction would not be achievad.

Shri V. P. Usgaonker, Minister of Education, Goa said that the State POA would be ready by December end. He also said that as soon as Zila Parishads are established in Goa, decentralisation of education would be effected. Regarding the recommendation of
reducing school burden, he felt that parents should be consulted. He agreed with the discussion paper on school textbook evaluation committee. The recommendation of Gnanam Committee were under consideration of his government. Referring to the report of Teachers Representation in Legislative Councils, he said that Goa did not have any Legislative Council.

Shri Prabhakar Dharkar, Minister for Higher \& Technical Education, Maharashtra said that Supreme Court judgement on capitation fee colleges had created more confusion. This nceded to be cleared at the carliest. He suggested setting up of educational tribunals on the lines of administrative tribunals. He said that norms for medical and other colleges should be relaxed without compromising on quality. He felt that vocationalisation of education failed in its objective as terminal education. He also wanted a second look into the content and duration of some of the vocational courses.

Shri Salim Zakaria, Minister for State for School Education, Maharashtra said that education should lead to all round development; it should create selfconfidence in the students. He said that the State Government had taken a number of initiatives in universalising education but funds had become a major constraint. He wanted increased central assistance. He also referred to some of the incentive measures launched by the Government of Maharashtra for promoting girls' education. He felt that the present education system had been formulated keeping in view the urban students. The education system should also cater to the needs of those who would be terminating their education at the school level. He also suggested extensive use of TV for disseminating education. He said that a separate educational channel should be started in Doordarshan. He was in favour of giving nore encouragement to sports.

Dr. Sudhir Ray, MP said that the UGC should have regional oinices in all regions. Referring to the severe financial crunch being felt by State universities, he suggested more allocation of central assistance for State universities. He was for election to the executive bodies of universities and colleges with representation of students, teachers, non-teaching staf, etc. He was not in favour of any common University Act. He felt that the Senate should act as policy making body. He also observed that the Gnanam Committee had recommended introduction of too many courses without suggesting the ways to fill up the posts. He was against establishment of autonomous colleges as well as conferring deented university status on any organisation. He supported the idea of self-assessment of teachers.

Education Minister, Punjab presented the profile of the educational facilities in the State. He felt that
the decentralised management of education was the need of the time. For reducing the load of school bag, he suggested more involement of teachers. He said that textbooks should be made available to students on a rotation at an urgent basis and that there should be no home work at primary level. He also said that no private school should be recognised whose curricula are not in accordance with the national curriculum. Referring to the State POAs, he said that Punjab was thinking of setting up working groups for preparing the State POA. He did not agree with the recommendation of the Soneri Committec. He, however, felt the need for visitor's intervention in the Universities. He also suggested that UGC should make available need-based funds to colleges for rural education. He agreed with the recommendation that there was no need for separate representation for teachers in Legislative Councils.

Shri R. D. Sonker, Adviser to Governor, Uttar Pradesh said that 18 districts in UP were covered under TLCs and the remaining would be covered in a phased manner by AD 2000. He agrced with the recommendation of the Yashpal Committee report but feltthat parents should be given opportenity to ofter their views on the recommendations. So far as decentralisation of management of education is concerned, UP had taken initiative. On the proposal regarding Statutory Commission on school textbooks, he wanted more time for the State Government to finalize its views. On teachers' representation on Legislative Councils also he felt that the matter needed to be discussed at different levels. He suggested that the syllabus of vocational education courses should be prepared in consultation with the open school authorities. He also suggested close interaction between industry and educational institutions. He also said that the progress of each university be reviewed every five years.

Shri Anil Sarkar, Education Minister, Tripura said that education for all meant education for those who were deprived of education in the past. He also said that education should be totally secular and free from all communal biases. He supported the recommendation of Yashpal Committee.

Shri M. Natarajan, Adviser to Governor, Madhya Pradesh said that the Madhya Pradesh Government had already constituted task forces for preparing the State POA and that the draft POA would be ready by December end. He generally supported the recommendation of the CABE Conmittee on Decentralised Management of Education. He, however, pointed out that it would be necessary to develop capacities in the Panchayati Raj institutions to manage education. In his view, constitution of Indian Education Service would be a good idea to create necessary

[^0]administrative support for education system. He endorsed the recommendations of Yashpal Committee. He also suggested laying down of minimum levels of learning for upper-primary and higher levels too. In his view teaching should be activity oriented. He supported the proposal to set up a statutory National Commission for textbook evaluation. Referring to the Gnanam Committee report, he said that gradual decentralisation would be condusive to better management. He, however, felt that the Committee had kept in view the needs and requirements of private colleges but did not pay enough attention to these aspects so far as government colleges are concerned.

Shri V. B. L. Mathur, Adviser to Governor, Raiasthan mentioned that Raiasthan was having the least female literacy rate in the country. Therefore, the stress of Rajasthan's education programmes was on tackling female literacy. He hoped that through the total literacy campaigns Raiasthan would become fully literate state by the end of the Eighth Five Year Plan. However, there would be need for more teachers and more money. Referring to the report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education, he said that Rajasthan had been the first State to introduce decentralised educational management. However, the state's experience with that experiment was not very happy. He felt that education functionaries needed to be trained to work in the Panchayati Raj system. On the discussion paner on the status of the Steering Committee for School Textbook cvaluation he wanted more time for the state government to formulate its views.

Shri P. P. Shrivastav, Adviser to Goveruor, Himachal Pradesh informed the meeting that Himachal Pradesh had almost completed drafting of the POA. The target of Himachal Pradesh Government was to make the State fully literate by the end of December 1994. He, however, pointed out that the total literacy campaigns would have a better impact on student enrolment and would result in demand for more schools and infrastructure. Referring to the CABE Committee on Sports and Physical Education, he said that Himachal Pradesh had already drawn up a blueprint. As regards decentralised management of education, the State Government was preparing a plan to hand over primary education to panchayats. However, they were facing the problem as to who should have the academic and disciplinary control over the teachers who are government servants. He also mentioned that the Panchayats do not have enough funds and, therefore, more resources would have to be devolved on them. He also talked about the need for inculcating universal values through education. He said that no innovation in school education was likely
to succeed unless basic values were inculcated in school teachers and the dignity of teaching profession restored.

Education Minister, Karnataka referred to the Supreme Court judgement on capitation fee colleges and said that it had created many problems for the state. He also said that through the AICTE more powers were being centralised. He pleaded for not taking away the States' powers to legislate on teclonical education. He also urged the UGC to give more funds to the State universities. He also pleaded for more central assistance for encouraging research in applied sciences and engineering.

Smt. C. Nagamma Keshavamurthy, Minister for Primary \& Secondary Education, Karnataka agreed that school education, particularly, primary school education should be made an enjoyable experience. She also briefly mentioned about the details of the Akshaya programme launched by the State Government. She said that education had been decentralised in Karnataka and school education was with the Zila Parishads and Village Education Committees. District plans were being formulated. Referring to the recommendations of the Yashpal Committee, she said that while there was considerable merit in the recommendation, we should keep in mind that there more than one remedies and no uniform pattern should be prescribed for the entire country. We should, however, move towards reducing the academic burden on children. Referring to the proposal for statutory National Commission on textbook evaluation, she said that there was need for greater clarity on the proposal. She also wanted the textbook evaluation committee to address the issue of gender bias. She agreed that textbooks should not be used for political purposes.

Education Minister, Haryana requested for more assistance from the Central Government for the vocational education programmes in the State which, he said, were mainly concentrated in the rural areas. One particular problem the vocational course students were facing was that of facilities for apprenticeship training. He also wanted the Central, Institute of Vocational Education to be activated.

Shri S. S. Chakraborty, Minister (Higher Education), West Bengal cautioned that the process of decentralisation should not be hasty. He was against the proposal not to have election to the executive bodies of university and also recommendation relating to keeping away politicians. He said that the proposal of the Gnanam Committee to have nominations only was against the principle of participative democracy.

He also wanted the teachers' representation in Legislative Councils. Referring to decentralisation, he wanted to know how the Government would decentralise Navodaya Vidyalayas and Kendriya Vidyalayas. He said that the objective of decentralisation should not be weakening of the State Government.

Prof. S. K. Khanna, Chairman, AICTE responded to some of the points raised by the other members regarding the functioning of the AICTE. He said that steps had been taken to clear the back $\log$ of pending cases with the AICTE and that the Council had already announced a calendar, according to which by March, 1994 decisions in regard to all pending cases would be taken. Referring to the Supreme Court judgement on capitation fee, he said that we should look at the positive aspects of the judgement and invite private participation. General guidelines in this regard were being prepared. He also said that the AICTE did not approve any programme unless recommended by the State Government.

Prof. (Smt) Savithri Lakshmanan, Member of Parliament, Lok Sabha agreed with the suggestions in regard to more financial assistance for the States made by the Education Minister, Kerala.

Shri Shankar Dayal Singh, Member of Parliament, Rajya Sabha wanted the CABE to do a retrospection as to its achievement. We should reassess whether our education system had been able to produce human beings with the right kind of values. He said that a sense of ethics and morality should be inculcated in the students by the system. He felt that curriculum development and textbook preparation should be the responsibility of the Central Government. Elementary education should be in mother tongue. States needed to be granted more funds by the Central Government. He felt it was a good idea to levy educational cess with a view to creating more funds for primary education. He also suggested that all the States in the country should have model schools in every block and in every province there should be one Central University. He was not in favour of compulsory English teaching. He mentioned that we should be prepared to innovate and experiment and should not be afraid of failures.

Shri Surender Nath, Governor, Pünjab and Administrator, Chandigarh cautioned against handing over of education to panchayali raj witholt adequately preparing the panchayati raj institutions as that would have an adverse effect. He also stressed the importance of motivation of teachers in improving the quality of education.

Prof. G. Ram Reddy, Chairman, UGC responded to some of the suggestions made by the other members
regarding UGC. He said that the issue of autonomous colleges had been discussed in the past and included in the Programme of Action and we need not reopen such issues. He also pointed out that although the Programme of Action and the National Policy on Education had provided as early as 1986 for the setting up of State Councils of Higher Education, only three States had set them up so far. He also mentioned that UGC had taken steps to improve interuniversity collaboration. As regards vocational courses in the universities, he said that UGC had appointed a committee and the committee had submitted its report and vocational courses would now be introduced in 30 universities and 70 colleges. He also felt that every state should have one open university. Responding to the suggestion to have more media facilities for education, he felt that there should be a special channel on TV for educational programmes. So far as the recommendation of the Gnanam Committee were concerned, they were moderated by the CABE Committee and further modifications could be considered still. He said that regional committees had been set up by the UGC to decentralise its functioning. About the demand for more central universities, he drew attention of the members to the POA provision that what was needed now was the consolidation of the existing institutions than that of setting up new institutions. About the Nagaland university, he hoped that the notification would be issued very soon.

The written statements of State/UT Education Ministers, Advisers, etc. are at Annexure-VII.

Union Minister of Human Resource Development responded to the suggestions made by the members. Referring to a question about financing of setting up of Open Universities, State Councils of Higher Education, etc., he said that both the Centre and the States would have to find the necessary resources required. He exhorted the State Gcvernments to take immediate steps for introduction of de-centralised management structures in education. He also requested the States to expeditiously prepare their State Programmes of Action. Referring to the Yashpal Committec Report, he said that the matter of academic burden was of crucial importance and required wide-ranging debate. Similarly, there were many areas in which more debate was called for on the recommendations of the Gnanam Committee. However, University Administration needed to be reorganised with a view to making them more professional and responsive. Ways have to be found for this. On the proposal to raise the status of National Sterring Committee on School Text-books Evaluation to a Statutory National Commission he said that the Ministry would initiate further action in this regard.

After discussions the meeting took the followin. decisions:

1. The CABE noted the progress in the preparation of Programmes of Action of different States and resolved that all State Governments and UT Administrations should prepare, latest by 31st December 1993, comprehensive Pregrammes of Action comprising all stages and aspects of education, on the lines of the Programme of Action, 1992 and keeping in view their situational imperatives. The process of preparation of State POAs shoud be fully participative. The POAs should have adequate pedagogical, academic and managerial input.
2. The CABE resolved that in pursuance of the 73rd and 74th Constitutional Amendments, immediate action and measures need to be taken by all State Governments and UT Administrations for introducing decentralised management structures in education so as to facilitate achievement of the national goals in the field of education. The report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education was endorsed and commended for appropriate adaptation and effective implementation by the States and UTs keeping in view their specific situations as well as the spirit of the constitutional amendments.
3. The CABE considered the report of Yashpal Committee alongwith the recommendations made by the Ministry of Human Resource Development Group which processed this Re. port. The CABE decided that a wide-ranging debate should be organised among educational experts, teachers and parents on the relevant issues. The import of such debate would be taken into account by the CABE when it further considers Yashpal Committee Report.
4. The CABE considered the report of the CABE Committec on Teachers' Representetion in Legislative Councils and agreed with the recommendation of the report that there is no nced to have a separate constituency for teachers in the Legislative Councils. However, Shri S. S. Chakraborty, Minister-incharge of Higher Education, West Bengal had reservation about the recommendation.
5. The CABE considered the report of the CABE Committee on Gnanam Committee report ar folt that there are many issues on which wid
ranging debate is called for. There was, however, unanimity on the need to urgently initiate reforms to make university administration more professional and responsive. However, Shri S. S. Chakiaborty, Minister-incharge of Higher Education, West Bengal had reservations about certain aspects of the Gnanam Committee's recommendations like nominations, instead of election of teachers, students, etc. on the committees.
6. The CABE considered the discussion paper to raise the status of iNational Steering Committee on School Textoook Evaluation to a statutory National Commission. It endorsed the proposal and desired that the design and powers of the Commission should be consistent with autonomy and constitutional powers of the States.

In his concluding remarks the Chairman said that there were systemic constraints. While significant progress has been made in the field of education much more remains to be done. Cooperation of parents, teachers, students, etc. would be necessary for improving the present education system. The Chairman felt that may be sometime next year a meeting of the CABE could be organised without any structured agenda and without written speeches where substantive issues could be deliverated. That would facilitate free expression of views on general concepts that are relevant for education.

The Chairman thanked the members for their cooperation and the various suggestions made. He also told the raembers that he would try to ensure that the State Education Ministers would be able to attend the EFA summit meetings to be held in New Delhi in December 1993.

## LIST OF PARTICIPANTS OF THE MEETING OF CENTRAL ADVISORV BOARD OF EDUCATION HELI) IN NEW DELHI ON 15TH OCTOBER, 1993.

## Chairman

1. Shri Arjun Singh,

Union Minister of Human Resource Development.

Representatives of the Government of India
2. Shri P. R. Kumaramangalam, Minister of State for Science \& Technology.
3. Dr. (Smt.) Chitra Naik,

Member (Education), Planning Conmmission.

Representatives of State Governments and UT Administrations
4. Dr. P. V. Ranga Rao,

Minister for School Education, Andhra Pradesh.
5. Shri M. K. Baig,

Minister for Technical Education,
Andhra Pradesh.
6. Dr. Kani Chandra Purve, Minister (Primary \& Secondary Education), Bihar.
7. Shri V. P. Usgaonker, Minister of Education, Goa.
8. Shri Phool Chand Mullana, Education Minister, Haryana.
9. Prof. Chattar Pal Singh, Minister of Technical Education, Haryana.
10. Shri Tejendra Pal Mann, Minister of State for Industrial Trainity \& Vocational Education, Haryana.
11. Shri P. P. Shrivastav, Adviser to Governor, Himachal Pradesh.
12. Shri S. M. Yahya, Minister for Higher Education, Karnataka.
13. Shri Prabhakar Rane, Minister for Adult Education, Karnataka.
14. Smt. C. Nagamma Keshavamurthy, Minister for Primary \& Secondary Education, Karnataka.
15. Shri E. T. Mohammed Basheer, Education Minister, Kerala.
16. Shri M. Natarajan, Adviser to Governor, Madhya Pradesh.
17. Shri Prabhakar Dharkar, Minister for Higher \& Technical Education, Maharashtra.
18. Shri Salim Zakaria, Minister for State for School Education, Maharashtra.
19. Shri Th. Devendra, Education Minister, Manipur.
20. Dr. Henry Lamin, Education Minister, Meghalaya.
21. Shri I. Imkong, Minister of Secondary Education, Nagaland.
22. Shri C. P. Majhi, Education Minister, Orissa.
23. Shri Prafulla Chandra Ghadai, Minister of Education (S\&M), Orissa.
24. Shri L. S. Randhawa, Education Minister, Punjab.
25. Shri V.B.L. Mathur, Adviser to Governor, Rajasthan.
26. Shri Anil Sarkar, Education Minister, Tripura.
27. Shri R. D. Sonker, Adviser to Governor, Uttar Pradesh.
28. Shri Anisur Rahaman, Education Minister (Madarasa), West Bengal.
29. Shri Tapan Ray, Education Minister, West Bengal.
30. Shri S. S. Chakraborty, Minister of Education (Higher Education), West Bengal.
31. Shri Achintya Ray, Education Minister (Primary \& Secondary Education), West Bengal.
32. Smt. Anju Kar, Minister (Mass Education), West Bengal.
33. Shri K. Kandaswamy, Counsellor (Education), Andaman \& Nicobar Island.
34. Sinri Surendra Nath, Administrator, Chandigarh.
35. Shri K. S. Baidwan, Administrator, Daman \& Diu/Dadra \& Nagar Haveli.
36. Shri A. Gandhiraj, Minster of Education, Pondicherry.

## Elected Members

37. Shri Shankar Dayal Singh, Member of Parliament, Rajya Sabha.
38. Smt. Maragatham Chandrasekhar, Member of Parliament, Lok Sabha.
39. Prof. (Smt.) Savithri Lakshmanau, Member of Parliament, Lok Sabha.
40. Dr. Sudhir Ray, Member of Parliament, Lok Sabha.
41. Professor Hakim Syed Khaleefathullah, President, CCIM, Madras.

## Ex-Officio Members

42. Prof. G. Ram Reddy, Chairman, UGC.
43. Smt. Amarjit Kaur, Chairman, Central Social Welfare Board.
44. Shri P. Thakur, Chairman, CBSE.

Nominated Members representing various categories
45. Dr. Jyotibhai Desai,

Gandhi Vidyapeeth, Gujarat.
46. Shri A. Gnanam,

Vicc-Chancellor, Pondicherry University, Pondicherry.
47. Dr. Syed Hasan, Director, Insan School/College Kishanganj, Purnea (Bihar).
48. Proi. Izhar Hussain, Professor, Aligarh Muslim University, - Aligarh.
49. Prof. D. P. Pattanaik, Bogadi Road, Mysore.
50. Shri B. C. Jhaveri, Bombay.
51. Dr. Vejendra Kabra, Director, Indian Institute of Kural Workers, Aurangabad, Maharashtra.
52. Prof. Mrinal Miri, Director, Institute of Advanced Studies, Simla.
53. Prof. (Mrs.) Aunapurna Shukda, Banaras Hindu University, Varnasi.
54. Dr. K. L. Chopra, Director, Indian Institute of Technology, Kharagpur, West Bengal.
55. Dr. (Mrs.) Suman Sahai, President, TCS Tilhar, Uttar Pradesh.
56. Prof. G. S. Randhawa, Vice Chancellor, GNDU, Amritsar.

## Member-Secretary

77. Shri S. V. Giri, Union Education Secretary.

## Permanents Invitees

58. Mrs. Lata Singh, Secretary, Department of women \& Child Welfare.
59. Dr. S. K. Mohapatra, Secretary, Department of Culture.
60. Dr. P. Rama Rao, Secretary, Department of Science \& Technology.
61. Shri R. C. Tripathi, Adviser (Education), Planning Commission.
62. Shri Y. N. Chaturvedi, Additional Secretary.

## Special Invitees

63. Shri Veerappa Moily, Chief Minister, Karnataka.
6\%. Shri D. Swaminadhan,
Member (Higher Education),
Planning Commission.
64. Professor S. K. Khanna, Chairman,
AICTE.
Other Participants
Ministry of Human Resource Development
65. Dr. K. J. S. Chatrath, Joint Secretary (L).
66. Shri D. S. Mukhopadhyay, Joint Secretary (U\&HE).
67. Dr. R. V. Vaidyanatha Ayyar, Joint Secretary (A).
68. Dr. J. S. Rajput, Joint Educational Adviser (EE).
69. Prof. S. D. Awale, Joint Educational Adviser (T).
70. Sirri Debaprasad Bhattacharya, Deputy Educational Adviser (T).
71. Shri Vijay Bharat, Deputy Educational Adviser (T).
72. Shri N. Tirkey, Deputy Educational Adviser (UT).
73. Shri A. Banerji, Deputy Secretary (S).
74. Smt. Sadhana Raut, Deputy Secretary (ET).
75. Shri Uday Kumar Verma, Director (HE).
76. Shri Naved Masood, Director (ET).
77. Shri I. V. Subba Rao, Director (EE).
78. Shri U. K. Sinha, Director.
79. Shri H. O. Tewari, Director (AE).
80. Shri A. K. Basu, Director (AE).
81. Smt. V. Lakshmi Reddi, Director (P).

## Representatives of other Central Ministries/Departments

83. Shri Indrajit Chaudhuri, Addl. Secretary, Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare.
84. Shri Amarjit Singh, Deputy Secretary, Ministry of Health and Family Welfare.
85. Shri Alok Perti, Director, Ministry of Health and Family Welfare.
86. Shri G. S. Sethi, Director of Training, Ministry of Labour.
87. Shri R. K. Nayak, Addl. Secretary, Ministry of Welfare.

## Representatives from State Governmenis/UT Adninistrations

88. Dr. J. S. Sarma, Secretary, Andhra Pradesh.
89. Shri K. Ambarish, Deputy Secretary, Andhra Pradesh.
90. Dr. H. K. Sinha, Addl. Secretary, Bihar.
91. Smt. Krishna Singh, Resident Commissioner, Bihar Government, New Delhi.
92. Smt. Asha Sharma, Secretary, Haryana.
93. Shri M. P. Mittal Joint Director, Vocational Education \& Industrial Training, Haryana.
94. Shri P. S. Negi, Financial Commissioner-Secretary, Himachal Pradesh.
95. Shri Ajit Kumar, Commissioner \& Secretary, Jammu \& Kashmir.
96. Shri Sudhakar Rao, Commissioner for Public Instructions, Karnataka.
97. Smt. Sudha Pillai, Secretary (Higher Education), Kerala.
98. Shri K. K. Vijayakumar, Secretary (General Education), Kerala.
99. Shri K. M. Acharya, Commissioner, Public Instructions, Madhya Pradesh.
100. Dr. O. N. Mathur, Addl. Director (Higher Education), Madhya Pradesh.
101. Smt. K. Bansal, Secretary, School Education, Maharashtra.
102. Shri N. L. Lakhan Pal, Secretary, Higher '\& Tech. Education, Maharashtra.
103. Shri R. G. Patil, Director of Education, Maharashtra.
104. Shri Ranjan Chatterjee, Commissioner \& Secy. (Edu.), Meghalaya.
105. Dr. L. V. Reddy, Addl. Secretary, Nagaland.
106. Smt. Anita Agnihotri, Addl. Secretary, Orissa.
107. Shri S. M. Patnaik, Principal Secretary (Education), Orissa.
108. Shri D. N. Padhi, Conmissioner-cum-Secretary, Schcol \& Mass Education, Orissa.
109. Shri Bikram Jit Singh, Secretary, School Education, Punjab.
110. Smt. Prem Jindal, Director of Public Instructions, Punjab.
111. Shri G. S. Sandhu, Secretary, School Education, Rajashan.
112. Shri Abhimanyu Singh, Education Secretary, (Primary \& Secondary), Rajashan.
113. Smt. Jayanthi, Education Secretary, Tamil Nadu.
114. Shyi Ajeer Vidya, Comnissioner \& Secretary, Tripura.
115. Shri Prof. K. L. Chakraborty, Vice-Chancellor, Tripura University, Tripura.
116. Shri P. C. Sharma, Principal Secy. (Education), Uttar Pradesh.
117. Siri S. N. Jha, Secretary, Higher Education, Uttar Pradesh.
118. Shri B. P. Khandelwal, Director of Education, Uttar Pradesh.
119. Shri L. N. Misra, Additional Director, (Technical Education), Uttar Pradesh.
120. Sinci R. K. Sharma, Secretary, Technical Education, Uttar Pradesh.
121. Shri Shardindu, Addl. State Project Director, Uttar Pradesh.
122. Smt. Sindhushree Khullar, Commissioner \& Secy. (Education), Daman \& Diu/Dadra \& Nagar Haveli.
123. Shri A. R. Talwar,

Finance \& Education Secy., U. T. Chandigarh.
124. Shri Pritpal, Co-ordinator, Vocational Education-cum-AD AE, U. T. Chandigarh.
125. Shri M. K. Bezboruah, Secretary, Delhi.
126. Shri B. V. Selvaraj, Secretary, Pondicherry.

## Representatives Of NIEPA

127. Shri Baldev Mahajan, Joint Director.

## Representatives of NCERT

128. Prof. A. K. Sharma, Joint Director.
129. Prof. C. J. Daswani, Professor.
130. Prof. K. V. Rao, Professor.
131. Prof. Arjun Dev, Professor.
132. Prof. S. D. Roka, Professor.

## Representative of ICAR

i33. Prof. A. Ahmad, Deputy Director General.

## Representative of CBSE

134. Shri H. R. Sharma, Director.

# MEETING OF CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION 15TH OCTOBER, 1993 <br> PARLIAMENT HOUSE ANNEXE <br> NEW DELHI 

## AGENDA

1. Confirmation of the Minutes of the 48th Meeting of CABE.
2. Review of preparation of State Programmes of Action.
3. Consideration of report of CABE Committee on Decentralised Management of Education.
4. Consideration of report of the National Advisory Committee appointed by Ministry of Human Resource Development to suggest
ways and means to reduce the academic burden on school children.
5. Consideration of Discussion paper to raise the status of the National Steering Committee on School Textbook Evaluation to a national commission vested with statutory powers.
6. Consideration of report of CABE Committee on Gnanam Committee.
7. Consideration of report of CABE Committee on Teachers' Representation in Legislative Councils.

## ANNEXURE--11I

## 49TH MEETING OF CABE, PARLIAMENT HOUSE ANNEXE, NEW DELHI

## 15TH OCTOBER 1993

## LIST OF DOCUMENT CIRCULATED

1. Proceedings of the 48 th meeting of the CABE.
2. Report of the CABE Committee on Gnanam Committee.
3. Report of the CABE Committee on Representation of Teachers in Legislative Councils.
4. Report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education.
5. Education For All The Indian Scene (English $\&$ Hindi).
6. 'Learning Without Burden' (Report of the National Advisory Committee Appointed by Ministry of Human Resource Development to
suggest ways and means to reduce the academic burden on school students.
7. Report of the Group to examine the feasibility of implementing the recommendations made in the Report of the National Advisory Committee set up to suggest ways to reduce academic burden on school students.
8. A Brief of the discussion paper to raise the status of the National Steering Committee on School Textbook Evaluation to a national commission vested with statutory powers.
9. Report of the CABE Committee on Sports and Physical Education.

# RESOLUTION ON THE DEATH OF DR. D. S. KOTHARI PASSED BY CABE IN ITS 49TH MEETING HELD IN NEW DELHI ON 15TH OCTOBER, 1993 

The Central Advisory Board of Education deeply condole the death of Prof. D. S. Kothari, a distinguished member of the Board, an eminent educationist and an internationally renowned scientist. Prof. Kothari had contributed to Indian education greatly through his services in various capacities, particularly, as Chairman of CSIR, Chairman of UGC and Chairman
of Education Commission which reviewed the whole gamut of Indian education. He personified in himself a unique synthesis of scientific temper and the eternal verities of Indian culture. The Board place on record their deep appreciation of the great contribution made by Prof. Kothari to Indian education.

# 49 TH MEETING OF CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION, PARLIAMENT HOUSE ANNEXE, NEW DELHI 15TH OCTOBER, 1993 

## WELCOME ADDRESS BY SHRI S. V. GIRI, UNION EDUCATION SECRETARY AND MEMBER-SECRETARY

I deem it a great privilege to welcome you all to this 49th meeting of the Central Advisory Board of Education (CABE). We met last in August, 1992 when the draft Programme of Action in pursuance of modified National Policy on Education, 1986 was considered and approved.
2. As you know, the major innovation in the POA was the concept of State POAs. Given the rich diversity of our continental nation, it would not be right to apply the same norms and proggrammes throughout the country. The situational imperatives have to be taken into account. The POA at the national level was only a set of guidelines to facilitate preparation of State POAs.
3. In order to expedite preparation of State POAs we had organised regional workshops inviting educa*ional administrators, planners, educationists, resource organisations and representatives of multilateral agencies who have lately been evincing keen interest in education. Five such workshops have so far been held at various regions, the last one was held at Shillong last month. These deliberations were very fruitful and have generated a number of the useful suggestions regarding preparation of State POAs. We have circulated a note (Note on Review of Preparation of State POAs) setting out some of the major points that had emerged in these workshops. Some States have already completed the preparation of their State POAs while others are in the process. A point which has been stressed is the essentiality of a participatory process in the preparation of the State POAs, all stake holders in education-teachers, educational administrators, policy planner rescource Instrators, policy planners, resource institutes, etc.-have to be associated with preparing the State POA. This will ensure that necessary pedagogic and academic inputs will get built into the State POAs Another point that was stressed in the regional workshops was that the State POAs should be prepared without further delay and implementation of schemes started early so that the new schemes could be taken into account at the time of mid-term review of the Plan. The State Secretaries bave now agreed that their POAs will be ready
before end of December, 1993. Early implementation of the sehemes will also help in getting necessary financial allocations under non-Plan after the Plan period.
4. Apart from the State POAs we have few CABE Committee reports to be considered. These include reports of CABE Committees on Decentralised Management of Education and Gnanam Committee Report; Report of the National Advisory Committee on Ways and Means to Reduce Academic Burden on School Children, and a discussion paper raising the status of National Steering Committee on School Textbook Evaluation to that of a National Commission with statutory powers.
5. The report of the CABE Committee on Teachers' Representation in Legislative Councils is also before you. The Committee had been set up in the light of the demands from primary teachers to confer on them the voting rights in the teachers' constituencies.
6. An innovative approach being tried out now in many parts of the country is the District Primary Education Programme. Built upon the experience gained in the implementation of a number of specifie Education for All projects, the District Primary Education Programme is a holistic concept laying great stress on local area planning. This approach is in tune with the concept of decentralised management of education ensuring people's participation in the educational process.
7. The Total Literacy Campaign is the main strategy for achieving adult literacy. The campaigns have proved that total literacy is not a dream but an achievable goal. These oampaigns have generated enthusiasm towards literacy, more particularly, among all over the country.
8. In the light of our commitment to achieve UEE by the year 2000, the importance of NFE can not be over-emphasised. I would take this occasion to urgo upon all the members and more so the State Education Ministers the need to involve the village community in its planning and implementation at the village
level and the need to have a well-planned organisational and management structure at the State level and below so that the problems of timely release of honorarium, timely supply of teaching-learning materials, training cf NFE personnel, learners' achievenzent, etc. are adequately addressed.
9. All these agenda items have been examined indepth by the State Education Secretaries and Directors
when they met here last week. I am sure the State Secretaries would have briefed their Ministers on their deliberations. This would make today's discussions easier.
10. I am sure you will be able to deliberate on these issues in-depth. I look forward to your valuable suggestions. Once again I welcome you all to this meeting and thank you for accepting the invitation.

## ANNEXURE-VI

# INAUGURAL ADDRESS OF SHRI ARJUN SINGH, MINISTER OF HUMAN RESOURCE dEVILOPMENT, ON THE OCCASION OF THE 49TH MELTING OF THE CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION 

[15-10-93 : 10.00 AM : Parliament House Annexe]

Hon'ble Members of the Central Advisory Board of Education and other participants,

1 have great pleasure in welcoming you all to the 49th meeting of the Central Advisory Board of Education [CABE]. The CABE has been playing a major role since its inception in policy formulation and Implementation, more so after the National Policy on Education, 1986.

Free and compulsory education for all children upto the age of 14 years is a constitutional obligation. Ever since planning began, India has been striving towards universalisation of elementary education. What has been accomplished, in terms of literacy, spread of institutions, participation and equalisation of educational opportunities, is spectacular and yet our goal is still distant and we have the dubious distinction of having the world's largest illiterate and out-of-school population. We need to forge a national will to rectify this situation to ensure that every child which ought to be in school is in the school.

The National Policy on Education, 1986 as updated in 1992, envisages UEE to be achieved by the turn of the century. The task ahead is arduous in that participation in the basic education system should now come from disadvantaged groups and those backward regions where the spread of education is thin. We have to literally cover almost as much ground in the next seven years as in the forty years since independence. But we need not be daunted by the task ahead for there are several welcome features which make the task achievable, provided we have the national will and take up the challange of EFA with the same resolve as we exhibited in the struggle for freedom. Foremost among the welcome features are the National Policy on Education, 1986 (NPE) and its Programme of Action. Based as it is on an indepth review of the Indian educational system and evolved through a consensual process, NPE provides a comprehensive framework to guide the achieving of Education For All (EFA). You are aware that the 1986 policy and its POA were revised through the same consensual process. If I may say so, it is the

NPE 1986 framework of basic education that had been adopted by the Jomtien Conference on Education For All, held in March, 1990. The central point of the Jomtien declaration is that the basic learning needs of all should be met through a variety of means by the year 2000 AD. Given that we have an excellent framework in NPE and POA, what needs to be done is to implement them with a sense of dispatch and resolve. When you approved the POA in August, 1992 the State Governments were called upon to formulate their State POAs harmonising the national POA and their own situations. Many States have formulated POAs. I would request others to expedite the POAs. What is important is not only the content of the POAs but the participatory process through which it is prepared. I would also urge you to periodically review your POAs and State plan for achieving EFA.

Another welcome feature is the emergence of the Total Literacy Campaign (TLC) which has dramatically changed the adult literacy scene. Universal adult literacy in the age group 15-35 years is now a distinct possibility by the end of the century. if only we can sustain the momentum of the campaigns and extend the campaigns to hard core districts with high illiteracy.

In the area of Elementary Education also there are welcome trends. The annual growth rate of enrolment has been steadily increasing since 1980. The number of out of school children has halved since then. Süccessful TLCs and women's empowerment programmes have generated demand for elementary education in the districts. The scheme of Operation Blackboard and DIETs are forging ahead and their impact on quality of education should be gradually be perceived. What the TLCs seek to do in adult literacy is now sought to be accomplished in the mattter of UEE through the District Primary Education Programme.

In the advance towards UEE, we need to adapt to changing realities. We can no longer rely exclusively on providing access through setting up schools. We need to energise the local communities, make the school system more creative and responsive on school hours and school calendar, make the school curriculum
more relevant and its transaction more attractive so that the school attracts all school age children and repain them. We also need to develop and implement more effective Non-formal Education.

In the ultimate analysis, it is the management of educational structure and process that would lead to achievement of EFA goals. Management dimension means that an ethos of cost effectiveness and accountability should permeate every part of the education system. We should bring together the school and related programmes like ICDS, Early Childhood Care and Education and nutrition. Decentralisation has to be an important aspect of management of education. The 73rd and 74th Constitutional Amendments relating to Panchyati Raj and Urban Bodies provide the possibility of a greater role for local communities to managing education. Detailed parameters for a decentralised management of education have been worked out by a CABE Committee on Decentralised Management of Education. The Committee's recommendations indicate how educational structures should be set up at the District, Taluk/Mandal and Village levels in pursuance of the Constitutional amendment. It is only through genuine decentralisation of educational administration in the true spirit of the constitution that we reach the goal of UEE. Here is an opportunity which we should not miss.

Governance of the Universities is another major area which requires emergent attention. We need to pay particular attention to the management aspects of the university system. The report of the CABE Committee on the report of the Gnanam Committee which is before you gives you an opportunity for reflection and action on this important subject.

Oflate, there has been much concern in the academic circles regarding the academic burden on students and unsatisfactory quality of learning, The Ministry, therefore, appointed a National Advisory Committee to suggest ways and means to reduce the load on school students at all levels, particularly the young students,
while improving quality of learning including capability for life-long self-learning and skill formation. The report of this committee is also before you and the recommendations will give you much food for thought.

Ours is a pluralistic society. In such a society, education should foster universal and eternal values, oriented towards the unity and integration of our people. We have always been edeavouring to ensure that secular and national values are reflected adequately in school textbooks. A Steering Committee has been evaluating school textbooks from the standpoint of national integration. It is felt that the Committee's status needs to be raised to that of a National Commission to make it more effective. A note in this regard is also presented to you for your considered views.

The issue of representation of teachers in legislative councils has been an item which has cropped up many times in the past in the CABE meetings. We have now before us the views of a CABE Committee which had gone into the subject in-depth.

The eyes of the whole world are on us. Whether or not the Jomtien vision of EFA by 2000 AD will be achieved would be determined by our national endeavour. The promising trends and achievements in India such as the TLCs and the emerging DPEP are being watched with great interest. India has come in for great appreciation at the recently concluded International Consultative Forum on EFA which is a prelude to the summit of the 9 High Population countries which we are hosting on December 15-16, 1993.

I am sure during the course of the day you would give your considered views on all these aspects which ultimately impinge upon how we can improve the quality of education as well as ensure that education is available to every Indian. I look forwad to your valuable suggestions and suppont and cooperation in this national endeavour. Once again I welcome you all to this important meeting and thank you for accepting and reponding to this invitation.

## WRITTEN STATEMENTS OF STATE EDUCATION MINISTERS AND OTHER MEMBERS OF CABE

and its transaction more attractive so ol attracts all school age children and We also need to develop and implement Non-formal Education.
nate analysis, it is the management of ructure and process that would lead to f EFA goals. Management dimension ethos of cost effectiveness and accountaermeate every part of the education sysuld bring together the school and related ke ICDS, Early Childhood Care and 1 nutrition. Decentralisation has to be aspect of management of education. 74th Constitutional Amendments relating aj and Urban Bodies provide the possiter role for local communities to managDetailed parameters for a decentralised of education have been worked out by a ittee on Decentralised Management of he Committee's recommendations indicational structures should be set up at aluk/Mandal and Village levels in purConstitutional amendment. It is only e decentralisation of educational adminitrue spirit of the constitution that we of UEE. Here is an opportunity which miss.
of the Universities is another major area , emergent attention. We need to pay ntion to the management aspects of the em. The report of the CABE Comreport of the Gnanam Committee which gives you an opportunity for reflection this important subject.
has been much concern in the academic ng the academic burden on students and quality of learning. The Ministry, ointed a National Advisory Committee $s$ and means to reduce the load on school levels, particularly the young students,
while improving quality of learning including capabilitrning including capability for life-long self-learning and skill formation. Thd skill formation. The report of this committee is also before you and thulso before you and the recommendations will give you much food for thougha much food for thought.

Ours is a pluralistic society. In such a society, edu in such a society, education should foster universal and eternal values, orientnd eternal values, oriented towards the unity and integration of our peopletegration of our people. We have always been edeavouring to ensure that securing to ensure that secular and national values are reflected adequately ireflected adequately in school textbooks. A Steering Committee has beerg Committee has been evaluating school textbooks from the standpoint cfrom the standpoint of national integration. It is felt that the Committee:lt that the Committees status needs to be raised to that of a National Comhat of a National Commission to make it more effective. A note in thiective. A note in this regard is also presented to you for your considereiou for your considered views.
The issue of representation of teachers in legislativ of teachers in legislative councils has been an item which has cropped up manch has cropped up many times in the past in the CABE meetings. We havBE meetings. We have now before us the views of a CABE Committee whiciCABE Committee which had gone into the subject in-depth.
epth.
The eyes of the whole world are on us. Whetheld are on us. Whether or not the Jomtien vision of EFA by 2000 AD wil EFA by 2000 AD will be achieved would be determined by our nationained by our national endeavour. The promising trends and achievements innds and achievements in India such as the TLCs and the emerging DPEP ar the emerging DPEP are being watched with great interest. India has come irest. India has come in for great appreciation at the recently concluded Interecently concluded International Consultative Forum on EFA which is on EFA which is a prelude to the summit of the 9 High Population coun9 High Population countries which we are hosting on December 15-16, 1992 December 15-16, 1993.

I am sure during the course of the day you wouke of the day you would give your considered views on all these aspects whici all these aspects which ultimately impinge upon how we can improve th we can improve the quality of education as well as ensure that educatioas ensure that education is available to every Indian. I look forwad to you I look forwad to your valuable suggestions and support and cooperation iport and cooperation in this national endeavour. Once again I welcome yoce again I welcome you all to this important meeting and thank you for accepind thank you for accepting and reponding to this invitation.
itation.

## LIST OF WRITTEN STATEMENTS OF STATE/UT LDUGATION MINISTERS, ADVISERS, ETC.

1. Dr. P. V. Ranga Rao, Minister for Secondary Education, Archaeology \& Museums, Andhra Pradesh.
2. Shri P. Rajan, Minister for Higher Education, Adult Education \& Public Libraries, Andhra Pradesh.
3. Shri M. K. Baig, Minister of State for Technical Education, Andhra Pradeh.
4. Shri R. K. Khrimey, Minister for Education, Science and Technology, Arunachal Pradesh.
5. Dr. Ram Chandra Purve, Minister (Primary and Middle Education), Bihar.
6. Shri Vinaykumar P. Usgaonkar, Minister for Education, Goa.
7. Shri Phool Chand Mullana, Education Minister, Haryana.
8. Smt. Nagamma Keshavamurthy, Minister of Primary and Secondary Education, Karnataka.
9. Shri M. Natarajan, Adviser to Governor, Madhya Pradesh.
10. Shri Prabhakar Dharkar, Minister of Higher and Technical Education, Maharashtra.
11. Shri Salim Zakaria, Minister for School Education, Maharashtra.
12. Dr. H. Lamin, Minister of Education, Meghalaya.
13. Shri I. Imkong, Minister of School Education, Youth Resources \& Sports, Nagaland.
14. Shri P. C. Ghadei, Minister for School \& Mass Education, Orissa.
15. Shri Chaitanya Prasad Majhi, Minister for Higher Education, Orissa.
16. Shri S. Lakshmir Singh Randhawa, Minister of Education, Punjab.
17. Prof. K. Ponnusamy, Minister for Education, Tamil Nadu.
18. Shri Anil Sarkar, Minister for Education, Tripura.
19. Shri R. D. Sonkar, Adviser to the Governor, U.P.
20. Shri Satya Sadhan Chakraborty, Minister-incharge, Higher Education, Shri Chintya Ray, Minister-in-charge, Primary \& Secondary Education, Smt. Anju Kar, Minister of State-incharge, Mass Education Extension Department, Shri Anisur Rahaman, Minister of State, Primary, Secondary \& Madrasah Education, Shri Tapan Roy, Minister of State-in-charge, Library Services and Shri Bansagopal Choudhury, Minister of State-in-charge, Technical Education \& Training, West Bengal.
21. Education Department, Andaman \& Nicobar Islands.
22. Shri A. Gandhiraj, Minister for Education, Pondicherry.

## SPEECH OF DR. P. V. RANGA RAO, MINISTER FOR SECONDARY EDUCATION, ARCHAEOLOGY \& MUSEUMS, ANDHRA PRADESH

I must, at the outset, compliment the Hon'ble Minister for Human Resource Development for having convened this meeting of the Central Advisory Board of Education (CABE) with a view to focusing upon some of the vital aspects concerning education. It is indeed heartening to note that under the stewardship of Sri Arjun Singh, the CABE has been functigning very actively, through its various Committees. The different subjects coming up for discussion today are a reflection of the shared concern for making education effective and relevant to present-day Society.

We in the Andhra Pradesh deeply share this conceru. Though an educationally backward state, the decadal growth rate of literacy between 1981-91 is bappily higher than the national average. Similarly, the state is witnessing a positive trend in education of girls. I am happy to state that the efforts of the State Government both in terms of literacy programme as well as universalisation of Elementary Education are bearing fruit and we have every reason to believe that Andhra Pradesh will contribute handsomely towards the national efforts in achieving the goal "Education for All by 2000 A.D."

It is in this context that the State Goverument are preparing the Programme of Action which is at an advanced stage. We are confident of finalising the same within the next three months. We shall ensure, in the process, that due attention is paid to specific needs of Weaker Sections, Women and Minorities. A participative approach marks the preparation of the Programme of Action in our State. We would like to ensure that all concerned have an opportunity to reflect their views so that the Programme of Action is holistic.

The march towards "Education For All by 2000 A.D." and more particularly "Universalisation of Elementary Education" cannot be successful unless we evolve appropriate technologies in Education. In this context, Non-Formal Education plays a very important role. We, in Andhra Pradesh are happy that the State is leading in this field. We have recently sent a proposal for revision of norms for the existing 25400 centres. I request that Government of India may sanction these proposals at an early date.

Universal access in Andhra Pradesh is assured not only through formal and non-formal systems but also
the Open School system which has been introduced in 4 districts and which has made impressive strides. I am confident that the Andhra Pradesh experience will be useful to all the States. I invite my coileague Education Ministers to send their officials to visit our State to study the Open School system. Encouraged by the experience in the four districts, we are slowly expanding this programme to other districts.

Yet another critical area where we are taking active interest is Teacher Education. I compliment the Government of India for introducing the scheme of Orientation of Primary Teachers. I would however request that the scheme be extended to cover all scbool teachers including teachers at the secondary level. The scheme may also be extended to cover every teacher atleast once in 3 years. Any effort in this direction would not be a waste. In this regard, I would strongly recommend setting up of SUB DJETs atleast in States like Andhra Pradesh where DIETS have been established in all the districts.

Convergence of services particularly in the area of Early Childhood Care and Education is essential We in Andhra Pradesh are actively exploring this area.

The magnitude of the task of School Education both in terms of scope as well as number is so large that it calls for proper planning and monitoring. The need for a projectised approach in education cannot be overemphasised. I am happy that Andhra Pradesh is among the select States to be covered by the District Primary Education Programme (DPEP). I assure the Union Minister that Andhra Pradesh will successfully implement the programme.

While focus on Primary Education is no doubt critical to the success of our Education effort, I would urge Government of India to help to evolve suitable schemes for the Secondary Education too. This is essential not only to ensure quality of inpus for higher education but also to provide suitable outlet for the product of primary education in which we are investing so heavily. Two aspects deserve attention in this regard. The first is to provide adequate number of good quality secondary schools. The Residential School system in Andhra Pradesh has been the forerunner of similar efforts olike Navodaya schools. Nevertheless, the cost is so heavy that we have to think in terms of provid-
ing equally good but perhaps less costly secondary education. The second aspect is to provide prevocational education below the plus 2 stage. I am happy that the Education Secretaries who met on 5 th and 6th October, 93 focused on this issue. Since we in Andhra Pradesh have already started this programme, I would urge Government of India to help us in extending the same so as to provide more meaningful education at the secondary stage to our rural students.

I must compliment the CABE Committee on the Decentralised Management of Education as well as the National Advisory Committee on reducing the academic burden (Yashpal Committee) for having completed such delicate tasks so successfully. Both these issues are of such far reaching importance that they should be subjected to more detailed discussion before this august body takes any firm decisions. I have had the pleasure of being associated with the CABE Committee on Decentralisation of Management. In fact we in Andhra Pradesh had conducted a seminar on this subject, involving academicians, oficials and non-officials; the results of this seminar have been presented to the CABE Committee. I am circulating this once again among my colieague iviinisters since it will perhaps make better understanding of the problems and perspective of education. We are in agreement with the basic concern of the CABE Commitiec that Education cannot be complete without the community involvement and that appropriate mechanisms will have to be evolved to involve the Panchayati Raj Institutions. The 73rd Amendment Bill which is now on the statute book is itself an enabling legislation and gives wide scope to each State to evolve its own mechanisms within the basic framework, depending upon each State's specificity. We must reckon with the fact that while on the one hand, there is enthusiasm among the village community that they will hereafter be allowed to participate in the Education process, there is also a certain apprehension among every section of society that education will be adversely affected unless the linkages between Panchayati Raj institutions and the education infrasiructure is properly handled. Therefore there is need for a delicate handling of the entire subject. We do hope, in our State, to have wide-ranging discussions before appropriate decisions are taken. It is also not out of place to mention that subjects relating to Education form part of a list of 29 subjects in the Eleventh Schedule. Therefore, arrangements for education will also have to be dovetailed with arrangements procedural as well as infrastructural, in the other fields.

I am given to understand that other Ministries like Agriculture, Forests, Rural Housing, Welfare, Women
and Child Welfare, Health etc., have not yet finalised their strategies nor have they called for the remarks of State Governments. Therefore, while early action on the part of the HRD ministry is appreciated, I would like to caution that it is perhaps a little too premature.

I nust also caution against academic supervision being left to the Panchayati Raj Institutions. In fact, this runs counter to the recommendations of this very Committee at item (6) of para 4.52 which entrusts this function to the State Government. Academic supervision should not be with the local bodies.

I share the concerns expressed by the Yashpal Comomittee. In fact "learning without burden" should be an integral part of education for all. The tendency of certain schools, particularly private schools, to load the child with excessive teaching and home work needs to be curbed. Nevertheless, we should recognise that the intense competetion for professional courses, leading to the entrance examinations being exclusive examinations and the level of examinations being progressively higher naturally imposes a burden on the learning process. The post-school scenario therefore plays a key role in the learning process at the school level. I would also like to express a note of caution against any tendency towards decentralisation of curriculum and syllabus below the State level at this stage. The process of text-book development is itself undergoing considerable evolution. Till this is stablised and till the capacities are developed at the sub-state level, it may be premature to attempt such initiatives. Audio-Visual Education can go a longway in reducing the learning burden through formal text-books. We in Andhra Pradesh have already started this exercise. In this regard, I acknowledge Government of India's assistance in provision of colour Television sets to schools. I would, however, urge that financial provision be made for development of software so as to make Audio-Visual Education effective.

Text-books form a vital input in both formal and non-formal education. Andhra Pradesh has a long tradition of text-books being written and produced under Government supervision by academic experts and I am happy to say that every text-book fully reflects the cherished values of our Indian society. The National struggle for freedom, Constitutional rights and duties of citizens, principles of secularism and democracy are all reflected in text-books alongwith a degree of academic excellence, appropriate for each level. I share the concern that distortions in textbooks, particularly those which affect the secular fabric of our society, need to be curbed. The utility of a statutory national commission is however not clear.

An expression of national concern through a :orum like this should be sufficient to deter any a.tempes at such wilful distortion. As a supplementary effort we could consider constitution of a Stending Conm"de of CABE to continuously monitor the text books so that any harmful deviation could invite the collective
opprobrium. I would suggest a careful reconsideration of setting up of a Statutory Commission.

I thank Sri Arjua Siaghji once again for having convened this meeting and for having given us an opportunity to meet and exchange our views.

## SPEECH OF SRI P. RAJAN, MINISTER FOR HIGHER EDUCATION, ADULT EDUCATION \& PUBLIC LIBRARIES, ANDHRA PRADESH

I am happy that the 49th meeting of the Central Advisory Board of Education has been convened today, to consider some of the important problems in the field of Education in India. I thank Sri Arjun Singhji for giving us this opportunity.

Regretfully, Andhra Pradesh is still educationally a backward State. However, the State is witnessing a raid change in this regard, thanks to the total Literacy Programme launched three years ago. As against 20 lakh persons made literate under the Adult Education Programme between the years 1980 and 1990, 34 lakh persqus have been made literate in the last three years. 17 of the 23 districts have already launched the Total Literacy Campaign and other districts will follow suit very shortly. This programme has not only brought young volunteers into developmental effort but also resulted in Literacy being the concern of all Government departments rather than being viewed that of a single department. There are however a few areas which require our attention. As the meeting of the Education Secretaries (5-6 Oct.' 93) has identified, there is need for a permanent mechanism to take care of the left outs, the fresh illiterate entrants into the adult age-group as well as neo-literates relapsing into illiteracy. Secondly, there is need for a continuous evaluation, so that the neo-literates relapsing into illiteracy can be identified and corrective action taken. Thirdly there is need to develop Jana Sikshana Nilayam into a Library network so as to serve the needs of the Neoliterates. Today, the rural areas are characterised by a marked absence of public libraries. Our Government is committed to successful implementation of the Literacy programme.

Higher Education plays a key role in the building of modern India. Our state attatches considerable importance to the quality of Higher Education. The annual budget for this sector exceeds Rs. 400 crores.

In addition to the Agriculture and Health Universities there are 10 Universities in Andhra Pradesh including 4 State-wide Universities. Of these one is exclusively a Women's University located in the pilgrim town of Tirupati. The second state-wide University is the Jawaharlal Nehru Technological University meant for the development of technical Education in the State. The Dr. B. R. Ambedkar Open University is the first Open University in the country
at the State level. We have also a Telugu University established for the purpose of development of Telugu language, literature, art and culture. We have been providing budgetary support in the shape of blockgrants to all the Universities. Our Government propose to spend Rs. 75.44 crores for this purpose during this year as against Rs. 64.46 crores last year. We have a comprehensive Universities' Act covering the traditional Universities and 4 different Acts for the 4 State-wide Universities in view of the special role assigned to them. I may mention here that these enactments contain most of the recommendations of the Gnanam Committee as modified by CABE Committee.

We are perhaps the first State in the country to have established a State Council of Higher Education, to advise the State Government in matters relating to Higher Education and to oversee its development through perspective planning. This was done in pursuance of he National Education Policy, 1986.

We have also constituted a College Service Commission to recruit College Teachers, thus delipking the rerruitment process from the State Public Servce Commission to avoid delay. This has considerably reduced the burden on the State Public Service Commission besides resulting in speedier selection process of teachers by a professionally competent body.

As regards the CABE Committee's recommendations on the Gnanam Committee Report, I would like to state that we are in broad agreement with most of the recommendations made by the "CABE COMMITTEE". As already indicated, most of these recommendations already find place in the various statutes governing the Universities in our state. Efforts to make Universities functionally more effective and also accountable to society is welcome. Likewise, the possibilities of a meaningful association with industry require to be actively explored without however jeopardising the Universities' role in carrying out fundamental research, so vital to keep our nation scientifically and technologically self-rcliant. While the scientists from national laboratories may be nominated to university boards, eminent scientists from universities should likewise be seconded to national laboratories I also velcome the suggestions relating to professionalisation of Universities' management.

Some of the recommendations however need to be viewed with circumspection. Among them is the proposal for additional legislative measures. Likewise, mobility of students from one university to another may, in a State like Andhra Pradesh, be difficult. Details such as the terms of university functionaries could be left to the State Governments.

In Andhra Pradesh the +2 stage also forms part of Higher Education. These institutions are called Junior Colleges, and a number of them also impart vocational education. As a matter of policy, our state government have taken a decision to delink the intermediate courses ( +2 stage) from the Degree Colleges and this is being done in a phased manner. We have made efforts to popularise the Vocational Courses, but lack of infrastructural facilities poses a constraint. Additional financial assistance from Government of India will contribute to making the scheme more effective.

Andhra Pradesh is predominently an agricultural state. The thrust given to the rural development in various schemes formulated by the Government of

India and the Slate Government, must find its proper place in Higher Education. Even at degree level more number of vocational courses particularly those which directly have a bearing on Rural development must be introduced in greater number. Our experience with the few colleges which have such courses with rural bias has been extremely good, as the students coming out of these institutions are absorbed by varous agrobased industries or the main-lime industry. I would urge the Government of India and the UGC to keep this in view and help the State in introduction of such courses by way of additional grants.

Our State Government has been requesting the University Grants Commission to locate its southern regional centre (office) at Hyderabad. I take this opportunity to once again request Sri Arjun Singhji to use his good offices with the UGC and help in establishing the Regional Centre of UGC at Hyderabad.

I hope today's deliberations will lead to fruitful conclusions which will ultimately help in consolidation and further development of Higher Education in the country. I thank you all for a patient hearing.

# SPEECH OF SRI M. K. BAIG, MINISTER OF STATE FOR TECHNICAL EDUCATION, ANDHRA PRADESH 

At the outset, I would like to compliment the Hon'ble Union Minister for HRD for convening this meeting, giving us an opportunity to express and share our views. Though Technical Education has not been included in the formal agenda, I would like to present my views before this august assembly.

Anthra Pradesh has traditionally been an agrobased state and the people of Andhra Pradesh have always been progressive and forward thinking. The state has made rapid strides in industrialisation especially in the last two decades. Now taking full advantage of the new economic policies of the Government of India, my state is poised to take a quantum jump in the industrial field. To keep pace with this rapid pace of industrialisation, we have to cater to the skilled technical manpower needs of the industry and I am happy to say that our state is preparing extensively to meet this challenge of Technician education.

There are 10 university colleges of engineering and 17 private engineering colleges in Andhra Pradesh with a total intake of 6530 students. There are also 82 polytechnics, 23 of them under private management and 59 government institutions. The total intake at the diploma level is about 12000 students annually. Besides this there are three post dinloma institutes to take care of the advanced technician needs of the industry.

MODERNISATION OF POLYTECHNICS: My state is implementing a Rs. 80 crore, 8 year World Bank assisted project to improve technician education. Under this project Rs. 29 crores will be soent on buildings and all women's polytechnics will be provided with hostels. To modernize the laboratories and workshops a sum of Rs. 36 crore has been earmarked. The purchase of equipment as well as books for the libararies are in good progress. A seperate curriculum development cell headed by a Join $\dagger$ Director has been started and I am happy to say that the World Bank team has appreciated the work of our curriculum development cell recently.

To meet the future technician needs, courses in emerging areas of technology like plastics and polymers, petro-chemical products, oil processing technology etc. are proposed to be started in the
future. All polytechnics will be provided with a computer centre and it is also proposed to link up these computer centers through modems.

Training for the faculty has already started and we hope to continuously train and update the knowledge and skills of our teachers. A sum of about Rs. 1.00 crore has been provided for this purpose.

INTERESTS OF WEAKER SECTIONS : As I had stated earlier, the state of Andhra Pradesh, has been, and is very progressive and it has taken many positive steps to ensure the welfare of the weaker sections of society. This state has been one of the first to provide reservation for Backward communities and even today $25 \%$ of all seats in professional colleges are earmarked for BCs.

Andhra Pradesh is perhaps the only state in the country to provide exclusive education to the scheduled castes and scheduled tribes. We have set up three model residential polvtechnics for scheduled castes and three model residential polverhnics for schedule tribes. These fullv residential institutes are well envinned with all equinment and farilitier in vast spacious campuses, to provide the best technician eduention to the traditionallv deprived section of society. These institutions have been pronosed to be given autotomy to make them more effective. Proposals have been included in the World Bank proiect to supplement the facilities in the laboratories and to provide additional accommodation. The Government is also reimbursing the fees in both Engineering and the Polytechnic colleges for all those SCs whose parental income is less than Rs. 24000/- per annum and those BC students whose parental income is less than Rs. $12000 /$ per annum. Besides this, scholarehips and book grants at various levels are also given to them.

WOMEN'S EDUCATTON : My state attaches considerable imoortance to the emancination and education of women. $30 \%$ reservation is provided for women in professional colleges. This year we have implemented this decision in Engineering colleges as well. There are 20 polytechnics in our state which cater exclusively to the needs of women. This year two polytechnics are proposed to be started exclusively for women. I must mention that one of these
is going to be a Model Residential polytechnic for SC girls, a unique institution, again the first of its kind in the country.

INDUSTRY-INSTITUTION LINKAGE : Mere starting of institutions or modernisation of laboratories is not enough. The technician, who graduates from the institution, should be useful to the industry. No institution can survive if its products are unfit for the industry and the industry cannot prosper if the technician from the institution is not equipped with the appropriate skills. To strengthen the IndustryInstitution linkage, an Industrial liaison Board has been consti!uted at the state level. This Board represented by the leaders in Industry and official of the government, lays down the broad framework which facilitates Industry-Institution liaison at the field level. We are now preparing a micro plan at each institution level so that the local industry and the institution can have constant interaction. The sate Govt. is exploring the possibility of entering into an M.O.U. with CII, ASSOCHAM and FICCI. Bringing practicing techniques to the institution and taking the students to industry for practice has been proposed. We are also making efforts to strengthen and expand the sandwitch pattern of diploma education.

AICTE : I am glad that the AICTE has been activated with a full time chairman and the AICTE has taken some good decisions. However, I feel that there is a need to decentralise the functions of the AICTE. The CABE itself is recommending decentralisation and autonomy at various levels and the AICTE should also follow suit. Besides, the state governments are sometimes faced with the embarassing situation of institutions getting recognition or permission without the prior clearance of the state government. I request that the state governments should be fully involved in all the activities of the AICTE. I am fully in agreement with the views expressed by my learned brother, the Hon'ble Minister for Technical Education, State of Maharashtra, during the last meeting of CABE on 08-08-1992.

Besides the regulatory functions, the AICTE should assist the states in their development planning. Manpower planning seems to be the basis for the AICTE for the starting of new professional colleges. However, the technically qualificd monpower do not find jobs in the local area or within their states only. There is large scale migration to industrial belts in Maharashtra, Gujarat, Bangalowe and Tamilnadu as well as out of the country. In wach a situation the state Governments cannot conduct accurate manpower requirement surveys. The AICTE must address itself to this urgently. The overall requirement in the country should have a bearing on the proposals for expansion of Technician Education made by states even though there might not be a need from within the state itself.

In a similar manner, the decision on the emerging areas and the thrust areas of technology should not be left to the states alone. States which do not have a costline might not be able to have the benefit of polymer or patro-chemical based industries. But the AICTE should be in a position to ascist states in set ting up courses which offer polymer and plastics or petro-rilemical technology courses.

I suggest that the AICTE prepare a shelf of projects on all emerging areas of technology so that the state government can benefit. This project proposal should cover all areas like sylabus, course work, laboratory equipment and experiments, staffing patern, books, building and workshop requirements, examination pattern etc. Th.s will go a long way in helping the state governments in replacing the obsolete and outdated courses with new and emerging ones. I do sincerely hope that the AICTE will function in cooperation with the state governments rather than in conflict.

I once again thank the Hon'ble Union Minister for the HRD, Sri Arjun Singhji for giving me this opportunity.

## SPEECH OF SHRI R. K. KHIRMEY, MINISTER FOR EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOlogy, ARUNACHAL PRADESH

1 join the deliverations of to-day's meeting to share my thoughts and parception with all of you here with a profound sense of satisfaction. Arunachal Pradesh is a remote corner of the country and is currently striving with all the anthusiasm to join the educational mainstream. The present state of educational awareness in Arunachal Pradesh is very refreshing and even people of ordinary up-bringing are progressing towards a healthy concept of quality education. The overall Jiteracy percentage has considerably improved in Arunachal Pradesh despite many constraints of fundamental nature and we are now engaged in any important task of bringing male-female literacy ratio at par.

I am confident that the deliverations in this august body will give concrete shape to the programme of action and powerful response will be generated in the process. We, in Arunachal Pradesh, have a deep sense of commitment to the basic cause of education. As a result, we are hopeful of obtaining very fruitful short term as well as long term results. The programme of action can certainly be regarded as a projected need of immediate and long term value. To my mind, it can be called a document of pious intentions with specific thrust areas for the goal of cilightened education.

The national policy of education is basically meant to guide the educational development of the country on a long term basis. An effective programme of action is the natural corollary to reach the objective. We in Arunachal Pradesh have gone through the programme of Action, 1992 and we clearly understand that our State's POA is espected to be more practical and action oriented. We are evolving our programme of action which will establish meaningful relationship with the basic central model. While flexibility in such ventures with so much of diversity all over the country will be an accepted norm, the basic concept of attaining an unified goal shall have to be kept in view by all of us.

Similarly as a part of educational decentralisation, a concrete and useful programme of action at the district level will also be necessary. It is at the same time equally true that a spirited exercise of far reaching programme of action will also call for adequate resources and proper management skill at the decentralised levels. While also aiming at something lofty, we have got to be cost effective and at the same time
accountable. The schemes which cannot sustain in depth scrutiny or long term utility content should not be entertained.

People's active involvement in the educational reconstruction has been emphasised. The State Government of Arunachal Pradesh fully shares this perception and has already initiated some trangible steps in this direction with, of course, certain checks and balances. We totally agree that a demanding and awakened community can make lot of difference in gearing up the educational infra-structure to produce quality results. We also hope to enable the Senior Citizens of the districts, retired educationists, environmentalists and people from different walks of life, a practical say in the operational mechanism of the district educaticnal out-fits.

Arunachal Pradesh also shares concern at the national level that the cause of social justice is not making any effective head-way because we have not yet been able to further the cause of women's education to the desired level. I am happy to mention that despite many constraints, the girl child in Arunachal Pradesh is now receiving petronage. support and solid backing.

With these basic observations I now come to express my views on the report of the CABE Committee on the basic findings of Chanam Committee on higher Education. In the fiekd of higher education, we are still in infancy. However, I am happy to mention that Arunachal Pradesh is making rapid progress in this direction. The solitary Arunachal Pradesh University is taking shape. We are aware of our responsibility of adhering to the concept of autonomy in the University's functioning appropriate effects are already on the way to ensure the desired objective. We are in broad agreement with the recommendation of the Soncri Committee in respect of higher education and Arunachal Pradesh will keep in mind the spirit of all recommendations in our future action. I would however, like to make a strong plea for enhanced outlay for Arunachal Pradesh in this particular sector of education to provide further necessary infrastruitural base and support system. We are having only four colleges at the moment and almost all the 12 districts of Arunachal Pradesh are keen to have
academic institutions for higher education in district headquarters. In the current year we are opening one college. Consequently, I would like to request the Central Government and the Planning Commission to be specially sympathetic to the cause of Arunachal Pradesh in the field of higher education.

On the report of the CABE Commitee on Teacher's representation in Legislative Councils. I would just like to mention that Arunachal Pradesh is not having any Legislative Council now. Moreover, for the present, we reiterate our earlier views on the subject. As mentioned by various knowledgeable quarters in some earlier important deliberations at the Secretary's level also that the subject has sensitive overtone and needs very thoughtful discussions before any particular view is entertained on this count.

On the fourth item of the agenda on decentralised management of education. I understand that the North Eastern States have not really been asked to project their view points right now. I shall, therefore, refrain from expressing any particular view on the 'decentralised' management of education. I would, however, like to mention a few points as a part of my general response to the issue of management of education. I find that one of the thrust areas in the entire exercise of programme of action is quality education. The surrounding scenario is a remote State like Arunachal Pradesh causes difficulties on this count and I would expect all round help from various enlightened qualities to get over our difficulties. Quality teachers with sound educational background are not yet readily available to serve in remote areas. Some good local boys and girls are no doubt coming up but the process is still slow. A package of, incentive with central help may have to be thought of to invite better talents in remote areas like Arunachal Pradesh. Further, insistence of reservation in the recruitment in such areas calling for quality out-put may also have to be given a re-look to the extent possible and desirable. The basic goal should not be allowed to undergo dilution for different considerations.

Every school must have a strong cultural unit with enough infrastructural back-up both through Central as well as State assistance in order to have a sustaining impact in the minds of the students about the needs of such basic values of life which can be termed as progressive outlook, posilive up bringing, emotional integration etc.

Then again, the accountability factor in the management of education is currently not in a very happy state. This malady needs to be strongly dealt with. The teacher with lukewarm approach to the teaching needs should no longer be allowed to reap the harvest
of the profession in a routine manner. Teachers exhibiting promises fairness getting appreciation from parents and students should be allowed to have quicker avenues of promotion and other incentives through a better designed performance appraisal system. The hostel superintendents should be selected not only by the Principals but by a pool of combined wisdom of the school managing committee members. Educational trips of the students should be frequent and on a generous pattern with active and more central assistance to give the students broad vision and catholicity of temparament. Another point of relevance which should perhaps be noted by all of us is that the alarming population scenario of the country also has a very depressing effect on the quality, infrastructural support and management of education. In order to ensure that the gains of our efforts are not neutralised, this has to be discouraged through effective population education programme.

The scheme of voluntary schools by reputed institutions as well as new agencies in case of education should have generous central assistance for remote States like Arunachal Pradesh. Simultaneously, merit scholarship, meritorious and all rounder students awards, best teachers, best principals, best vice-principals best hostel superintendents awards etc. should be instituted on a much greater scale then what is available to-day as a further incentive towards more congenial, purposeful and enlightened education. Gold and Silver medals will add further healthy colour to this.

Another area which will perhaps need better thrust in curiculum will be imparting of basic education in the field of agriculture as in times to come a large number of students in later years may have to fall back upon the fields of agriculture and horticulure to make a living. The availability of jobs, the primary aim of to-day's youth, to sustain themselves in the long run will reach a saturation point and then the thrust in the alteruative channels has to be a satisfying one for long term peace and congenial environment. The funding pattern of assistance from the central side should be simplified further. More District Institutes of Education and Training should be sanctioned to improve çu:iity education at the elementary level. We have so far been given only one DIET.

I now some to the Yashpal Committce report on load of school bag. I have had careful look at the basic recommendations of the Yashpal Committee and the subsequent effort made by the MHRD group to have a realistic appraisal of the Committee's recommendations. We find that the recommendations made
by the MHRD group have taken into consideration the ground realities and the current education scenario of the country requires a practical approach on the subject. We also feel that it may net be desirable to encourage only group activities and do away with all individual achievement rewards. Moreover, involvement of teachers in the curriculum framing is no doubt a good idea but for various important factors, decentralisation of curriculum framing beyond the State level will not be a realistic proposition. The recommendations made by the Yashpal Committee are or far reaching nature and should have very careful assessment before we formulate our views in the nature of finality. On the report of CABE Committee on sports and physical education, I have nothing to add at this stage because the basic report is not yet available. I can, however, just take this opportunity to mention that in Arunachal Pradesh, we are giving very adequate importance to sports and physical education and our Plan Programme will be reflected in our state POA in next $2-3$ months.

Similarly, on the report of the CABE Committee on distance education, I do not have much response right now as the basic report is not yet available. However, let me mention to all of you here that in Arunachal Pradesh we have four accredited institutions at Bomdila, Itanagar, Pasighat and Naharlagun. These institutions are under the banner of National Open School, New Delhi and have been functioning very well for the last few years. The response of the school drop-
outs to get education from these institutions is quite encouraging. Further, at the college level, two study centres of IGNOU located at Itanagar and Bomdila are running and now even management courses have been introduced in these two Study Centres. It is heartening to note that there is further demand for accredited institutions and study centres at various district headquarters. We propose to encourage the effort by providing better infrastructural support and some incentives to the students. Already, the tuition fees for college students of the Study Centres is being borne by the State.

I now conclude my address with a parting observation that though the present system of Panchayati Raj institution in Arunachal Pradesh is quite sound yet it will take some time before it is asked to take over a very vital area like management of education at the base level. On the basis of our careful and objective assessment of the ground realities at present we feel that we have got to develop and sharpen this system further before we can really entrust the important responsibility to the Panchayati Raj Institution at the grass-root level. The availability factor of proper management skill at the base level can not also be ignored even if it indirectly slows down the contemplated move of decentralisation. In any case, we will come forward with very thoughtful response in our State POA after careful deliberations and wider consultations.

Thank You all.

## EDUCATION AT A GLANCE-ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS, EDUCATION DEPARTMENT PORT BLAIR, OCIOIER 1933

The Andaman \& Nicobar Islands, siluated in the Bay of Bengal comprises of 319 istends. The Andaman group consists of 257 istands and the Nicobar group comprises 62 islands. Out of these 319 islands only 38 are inhabited with a population of $2,80,661$ as per 1991 census. The total area of these islands is $8293 \mathrm{Sq} . \mathrm{km}$. The islands treated as penal settlement upto 1942 , were accorded the stalus Part ' $\mathbf{~}$ ' States when India become a Rcpublic and an Union Territory from 1-11-1956. Adminisiratively the islands are divided into two Districts viz. Andamans with dist. headquarter at Port Blair and Nicobars with district headquarter at Car Nicobar. The two districts are divided into 7 Tehsils i.e. Digiipur, Mayabunder, Rangat, Port Blair \& Ferrar Gunj in Andaman District and Car Nicobar and Nancowrie in Nicobar District. There are 491 Census villages in the islands of which 320 are located in Andamans and 171 in Nicobar group of islands.

For purposes of Educational Administration the islands are divided into 7 Zones with headquaters at Port Blair, Wimberly Gunj, Rangat; Mayabinder, Diglipur, Car Nicobar and Nancowrie.

A part from Port Blair, the population of Andaman \& Nicobar Islands is distributed in 491 Census villages of which over 200 villages have less than 200 population each. As far as habitations are concerned there are about 565 habitations as per the $V / h$ All India Educational Survcy. Out of this only 241 habitations have population 200 or more, 96 habitations have population between 100 and 200 and 228 habitations have population less than 100. The existence of small sized sparsely located habitations are a hurdle in the way of establishment of economically viable institution.

## THE PRESENT POSITION

As a result of sustained efforts of the Union Territory Administration and consistent financial as well as tethnical support by the Central Govt. a phenomenal expansion of educational facilities has taken place in the islands after Independence. As a resuit, Andaman and Nicobar Islands are ahead of the national average in terms of enrolment ratio at the Elementary and - Secondary Stages. The present position in respect of -major areas of education sector in this territory is briefly given below:

## 1. ELEMENTRARY EDUCATION :

With the coverage of 109.35 per cent population ill the age-group $6-11$ and 100.14 per cent population in the age-group 11-14 by enrolment in classes I-V and VI-VIII during 1992-93 the Union Torritory is much ahead of the national average in respect of Universalisation of Elementary Education. The position in respect of Girls enrolment is still more satisfactory as 96 per cent of girls in classes I-V and 85.7 per cent girls in classcs VI-VIII were enrolled in the islands. Similarly the dropout rate is alsu much below the national rate as the dropout rate in the Islands is 16.13 in clases I-V and 37.18 in classes I-VIIl as against the national dropout rate of 47.93 in classes I-V and 65.4 C in classes I-VIII.

The position in respect of provsion of adeguately trained teaching staff alongwith women teachers is equally encolraging in these islands. The position in this regard compared with national average is reflected in the table, belcw :-

| Classes | Perentage oi woman teacher to total toacher | Ptrentage of traince teacher | Teacher- <br> Pupil <br> Ratio. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| I - V | 47.56 (27.4) | 96.42 (87.26) | 24 |
| VI--VI | II 43.48 (32.0) | $98.68(89.64)$ | 18 |

"The figurcs in brarkets is the Alt India figure.

## 2. SECONDARY EDUCATION:

$10+2$ pattern has been introduced at the Secondary stage in the islands. The Secondary and Senior Secondary Schools are affiliated to the Central Board of Secondary Education, Delhi. At present there are 29 Secondary Schools and 41 Senior Secondary School including the Kendriya Vidyalaya and Jawahar Navodaya Vidyalaya. The total enrolment at the Secondary and Senior Secondary Stage is 8653 and 3576 respectively. Like the elementary stage, the islands are better placed in comparison to the national average in respect to provision of teaching staff as the teacher pupil-ratio at Secondary and Senior Secondary Stage is 15 and 8 respectively. $100 \%$ teächer's are at Secondary stage and 98.90 per cent teachers are at Senior Secondary stage.

## 3. VOCATIONALISATION OF EDUCATION :

At present vocational courses are introduced in three Senior Secondary Schools only, with courses in Fisheries, Office Management and Secretarial practice and Horticulture. A scheme for introduction of various vocational courses at the +2 stage has been included in the Eighth Five Years Plan. Apprenticeship training for the vocational passouts are arranged in various departments under the Administration.

## 4. ADULT EDUCATION :

The islands are ahead of the national average in respect of literacy also. As per 1991 census figures the literacy rate in Andaman \& Nicobar Islands is 73.02 per cent as against the literacy rate of 52.07 in the country. Although it is estimated that there are about 60,000 illiterates who are aged $7 \&$ above as per 1991 Census, the number of illiterates in the 15-35 age-group is very negligible. lliterates are mainly found among immigrant labourers who are floating from one place to another and imparting literacy to these people is often difficult.

## 5. TEXT-BOOKS :

Because of the multi-media of instructions followed in the schools and lack of capital intensive intrastructure required for book publishing industry in the islands the preparation, publication and distribution of text-books is one of the serious difficulties faced in the planping and management of educational aclivities in the Union Territory. At present the demand for text-books is met through procurement from the mainland as well as through negligible local production.

For the elementary stage, the preparation and publication of text-books is the responsibility of State Institute of Education. Some titles have been prepared by the S.I.E. with the help of N.C.E.R.T. Several NCERT titles have also been translated into regional languages and published. At the Secondary Stage the schools in the islands follow the syllabus of the CBSE, Delhi. For Hindi and English medium the NCERT titles are used for text-books, however for other mediums the text-books are procured from other states on the mainland and these are distributed through the sub-book depots functioning at various educational zones.

## 6. HIGHER EDUCATION :

For higher education there are two colleges in the Union Territory one at Port Blair and another at Car Nicobar. The college at Port Blair imparts higher education in Humanities Science \& Commerce at Under-graduate level and Humanities at the Post

Graduation Level. The college at Car Nicobar imparts education in Humanities stream only at Under Graduate Level. 1579 students are on roll in the colleges at Port Blair and 144 students in the College at Car Nicobar.

## 7. TECHNICAL EDUCATION :

Under Technical Education two Polytechnic and one ITI have been established. The first Polytechnic is having streams like Civil, Electrical and Mechanical with a total intake capacity of 90 students including 24 seats reserved for the students of Lakshadweep. A Computer Cell has been established in this Institute for One-and-Half Yeai Post Diploma Course. In the second Polytechnic facilities are available for Electronics and Electrical Communication, Hotel Management and Fisheries Technology.

## 8. PROBLEM AREAS AND THEIR POLICY IMPLICATIONS :

Huge expansion of educational facilities have taken place in the Union Territory after Independence. As a result, Andaman \& Nicobar Islands have become one of the most advanced areas in the country in terms of eurolment in schools. However there are many problems and issues in the sphere of Planuing \& Management of Education in the Union Territory, some of which are summarised below :-

## 1. Provision of Schooling Facilities :

With 109.35 per cent of the children in the agegroup 6-11 and 100.14 per cent in the age-group 11-14 enrolled in classes I-V and VI-VIII the Andaman \& Nicobar Islands are much ahead of the national average in respect of the Universalisation of Elementary Education. However, despite this achievement in terms of enrolment, the islands are behind the national average in respect of the Universalisation of the accessibility to Elementary Education. Provision of accessibility by way of educational facilities within reasonable walking distance for every child at the Elementary Stage is the responsibility of the state. However, various geographic and demographic constraints peculiar to these islands have created difficulties in location and planning of educational facilities in the islands. As a result, large number of habitations in the islands were indentified as without schooling facilities within a walking distance at the time of 5 th All India Education Survey. The difficulties in the way to provide schooling facilities within reasonable walking distance of every habitation are due to the following reasons -
(a) Majority of the habitations in the islands are small in size and sparsely located which makes it difficult to provide a viable School.
(b) Provision of a school by clustering of small size habitations is also difficult in some cases because of demographic heterogeneity.
(c) Absence of a firm data base population every Projection about population gets faulty due to influx of population from the mainland. In many cases habitations are unauthorised, but for the purposes of school mapping, it is considered as unserved habitation.

## 2. Medium of Instruction

In the Union Territory six languages are used as media of instruction (Hindi, English, Tamil, Telugu, Maiayalam \& Bengali). Some of the schools have four to five media of instructions under the same roof. The Non-Hindi students in the islands learn their mother tongue as First Language, Einglish as Second Language and Hindi as Third Language. The introduction of multi-media of instruction has given rise to the problems such as multiplication of class/ sections and thereby excess demand for additional teachers, class rooms and teacher quarters, additional encolment in each medium, non-availability of text-
books and difficulties of school inspection and evaluation of teachers.

## 3. Shortage of Teachers

In spite of a very low pupil-teacher ratio, there is a shortage of certain categories of teachers in the islands. Besides the general shortage of Science \& Mathematics teachers, a good number of posts reserved for the scheduled tribes are also lying vacant for want of local qualified tribal candidates.

## 4. Shortage of Buildings :

The introduction of multi-media leading to the increase in the requirement of classrooms and teachers has resulted in the shortage of classrooms and teachers quarters. At present the demand for additional classrooms and teacher quarters are 493 and 450 respectively.

## 5. Non-Availability of Text-books :

Dependence on Text Book procurred from various states in different media gives rise to many problems. Firstly, the procurement proress are inordinately delayed causing thereby delay in the supply of Text Books to the students.

## SPEECH OF SHRI VINAYKIMAR P. USGAONKER, MINISIER FOR EDUCATION, GOA

I would like to take this opportunity to congratulate C.A.B E. Commate for the vorous eftorts in bringing about derable changes in the sviem of Education. We have bean recenver vawious reports and recommendacons from the C.iBE whoh are being looked into for implementation.

My predecessor white addressing a mee ing on 5th and 6th May, 1992 has cllandy briered about the progress made in varions fields of Education in Goa. Ours being a small State is is advantagcons to implement the various recommendations of the C.A.B.E., MHR.D. and ofo Ederner Borr: A mards the agenda-pomt that are bring decered in the meeting today, I would like to nlace our views regarding the various agenda-points oo far as my State is concerned.

Programme of Action of N.P.E. is pres atly being prepared which will be completed by and December and same will be sent to the C.A.B.E. in the month of January, 1994.

The report of the C.A.B.E. Committee on decentralised management of Education is under consideration of my Government. We have recently passed a Panchayat Raj Bill in the State Legislative Assembly and further process is under way. As soon as the Zilla Parishads are establishod. we have decided to consider decentralisation of the management of Education as per the recommendations of the C.A.B.E. Committec.

So far as reducing the academic burden on school children is concerned, we feel that some decisions will have to be taken very carefully considering the prevailing practices and the reaction of parents and teachers to the recommendations made in the report of the National Advisory Committee appointed by the Ministry of Human Resource Development. There
is no doubt that certain amoment of mental and physical buiden on the school children can be cut down by adopling new ways in the teaching/learning process as well as bringing about change in the practice of craluation at different levels. Our State will definitely consider important recommendations of the Advisory Committce for implementation from the next academic year.

Our State is of the opinion that a National Commission whith satutory powers will be much beneficial and effecitive in the field of school textbook evaluation, considering that there is a general discontent regard rir tex books that are prescribed at various levels. So aso there is a need for bringing about certain amount of uniformity in the textual material all over the country to enable easy migration of students as well as from the point of view of National integration and therefore I would like to recommend the suggestions made in the report to raise the status of the $\mathrm{Na}-$ tional Steering Committee on school textbook evaluation to a National Commission vested with statutory powers.

The Goa Iniversity is presently considering the Gnanam Committee Rerort and their views will be known to the Goa Government soon.

The Ga State is not having a legislative council and as such considering the representation of teachers on the lesislative council is not possible. However, I would like to mention that there are quite a few teachers elected by the people on the Goa Legislative Assembly to take care of the interests of the teacher community.

On behalf of my Government I would like to thank all the dignitaries present today for giving a patient listening to my views.

## SPEECH OF SHRI PHOOL CHAND MLLIANA,

Sir, I am grateful to you for this opportunity to express my views on some of the vital issues concerning us all in the field of education. Under the dynamic leadership of our Prime Minister, many significant steps have been taken by you to reform the system of education. Emphasis placed by our Prime Minister on proper development of our human rsolirces is apparent from his decision in the last meeting of the National Development Council to call a special session of the Council to consider the problems of education. I am sure that these new initiatives and innovative programmes will go a long way in ushering in a new era in the field of education. The Central Government has also come in a big way to offer financial assistance to the state Governments for all these programmes.

Coming to the specific items of agenda, I am happy to inform you that the State Programme of Action on new educational policy is under preparation and it is expected that we will be in a position to complete. the draft by the end of this year. An excrcise has already been started to ensure implementation of as many items as possible in the Annual Plan for the next year.

I am alse glad to inform this House that we have taken special steps for bringing greater equality in favour of women. Education for girls in Haryana has been made free upto graduation level. Free supply of books, stationery and uniform in addition to scholarships is already being made to girls in clementary and secondary schools. We are now opening and up-grading only girls schools and expansion in higher education is also taking place largely in the area of girls education. Special incentives have been offered to gram panchayats to increase the enrolment, particularly the enrolmen ${ }_{t}$ of girls. It is already showing encouraging results and enrolment of girls in 6-11 age group jumped up by more than 10 per centage point in 1992-93.

Teachers' training courses including orientation courses for teachers of higher education have been suitably re-structured and a capsule on gender sensitisation has been incorporated. We have recently held a conference of college principals in this connection. which was inaugurated by Hon'ble Chairman of University Grants Commission. 16-18 Edu/94

## liblCation minister, haryana

As regards decentralisation of management of education, though the State Government is in the process of formulating draft laws in the light of 72nd and 73rd amendment of the Constitution, instructions are being issued for the constitution of village level committees on education to evolve a participatory approach. In the case of Haryana, since all the teachers are State Govt. employees except for private schools, these village level commitiees have to be essentially of advisory and participatory in nature. We have to ensure some degree of accountability of teachors to the community they serve.

Sir, Yashpal Committee has made important recommendations regarding load of school bag. This load is not much in Govt. schools. It is largely in private schools that school bag load is very large for various commercial and academic reasons. We agree that no home work should be given at least in elementary schools. About $5-6$ hour work in the school is good enough. We have launched an experimental project of having two shifts of 3 hours each in some of the selected primary schools, which do not have more than 3 class rooms and 3 teachers. However, we are not in favour of having a law to regulate education at pre-primary/nursery stage. Firstly, we do not have much of knowledge in this area and a lot of experimentation is required and secondly this problem relates to urban areas mainly. Educative process and experimentation will seem to be better alternative. Education Secretaries conference has righly pointed out the need for a larger debate on the issue.

Sir, I agree with the suggestion of raising the status of National Steering Committee on School Text Books Evaluation to a National Commission vested with the statutory powers. We have to ensure that core curriculum emphasises the values of humanism and National Integration and is not tinkered with and the educational system does not become a tool for fragmentation of society.

We share the concern of the Government of India and support the view that the Total Literacy Campaign should be made a success and the State Government should give this programme top priority. This programme is being implemented in 7 districts of the State. Two more districts will soon take up this programme. All the 16 districts will be covered under this programme before the end of the current Five

Year Plan. The State Government has set up a State Level High Powered Coordination Committee under the Chairmanship of H.E. the Governor of Haryana. The Committee reviews the progress of the implementation of this programme in its quarterly meetings. I would further suggest that post-literacy campaign needs to be given more attention. It should be taken up with more seriousness so as to ensure that the neoliterates do not relapse into illiteracy. For this, we should have mobile libraries and provision for continuing education facilities in the villages covered under TLC. Care has however to be taken in selecting voluntary agencies for assigning them the literacy work. There is also a need to have a system of continuous review of the implementation of this programme in the districts.

In the field of Higher Education we share the concern of the Soneri Committee and endorse the view that the maintenance of highest academic standards in the universities and colleges must be ensured. Universities need to be given autonomy simultaneously ensuring accountability. We must evolve a suitable mechanism of checks and balances so that the system becomes alive to the needs of public. We endorse the recommendations regarding quinquennial review, operationalisation of accreditation system, linking of assistance to performance, annual appraisal of University teacher and norms of financial behaviour etc.

It is necessary that academic courses are continuonoly re-structured and terhologically revaluated and updated to accommodate explosion of knowledge and socio-economic organisational and behavioural changes. The frame-work of financial assistance should have an in-built incentive as also compulsion to make the courses more relevant to socio-economic necessities. I request that special studies should be made for a suitable system of financial assistance with these objectives.

Conberment of autonomy on colleges has significant problems and I wonder if we have created any model in the country for emulation by others. Similarly the question of designating one university for graduate examinations has serious financial implications which have to be faced. Even now examination fees constitute a significant source of income of the universities. I endorse the recommendation that a standing committee on implementation and monitoring mechanism should be set up to ensure the implementation of various recommendations.

Sir, I do not have much to say on the question of teachers' representation in legislative councils since we have no experience in this regard.

I must thank you again, Sir for bearing with me.

## SPEECH OF SMT. NAGAMMA KESHAVAMUR THY, MINISTER OF PRLMARY IND SECONDARY EDUCATION, KARNATAKA.

It gives me great pleasure to participate in this 49th meeting of the CABE. These meetings are an excellent forum for the exchange of ideas on education and also for learning through the experience of other States.

Karnataka has traditionally accorded high priority to education. Of particular significance and satisfaction is the fact that within the sector the State accords special consideration to primary education.

Over the last two decades, the School Education system in the State has expanded enormously. The number of children in classes 1-7 has increased from 28.35 lakhs to 74.78 lakhs. The net enrolment rate of the State is estimated to be around $77 \%$ for the age group $6-10$ and $48 \%$ for the age group 11-13.

While these are no doubt impressive gains made in the field of education, the issues relating to retention of quality and equity continues to engage the State Government. The drop out rates are even today un-acceptably high. Recognising that enrolment in schools should not be taken as automatic and a one-time effort, the State Government has taken spucial measures to boost up enrolment and to enhance reiention. To elaborate, a special enrolment drive was undertaken in the State during July, 1993. As many as 4.73 lakh children were either enrolled afresh or brought back to the school system during the intensive door to door drive with the slogan 'Rctain kids in School'. We intend to conduct such enrolment drives cvery year with the help of the community and village education committees.

In order to ensure high retention and also to provide better quality schoools in the rural areas, the State Government has also introduced an catiecly recast and innovative 'Akshaya Scheme'. The scheme endeavours to provide incentives to children to attend schools and also to make the school environment more attractive so as to ensure that the child enjoys going to school. Thus, as a part of the programme every child in classes 1 to 4 is given incentive to attend school regularly through distribution of free food, textbooks and uniforms. In keeping with the programme of Action, 1992, brought out by the Union Government, the scheme also make available resources for all-round development of the chilld. Akshaya
makes provision for musical instruments, development of school play-fields and creation of school libraries. To inculcate a siprit of adventure and enable cultural exposure to school children, Akshaya also provides for excursions to places of cultural and educational interest. A sum of Rs. 67 crores has been provided by the State Government for the Scheme during the current year.

The State Government is fully committed to the ambitious but essential goal of Universal Elementary Education by the year 2000 AD . It has already resolved that by the end of VIII five year plan one teacher and one class-room for every class would be provided by the Government. Accordingly, a new programme of constructing 12,000 class-rooms annually during the remaining period of 8th five year plan has been taken up. Similarly it has been decided that 20,000 teachers would be recruited by the end of the 8th five year plan and steps have already been taken to recruit 5,000 teachers during the current year.

With the objective of improving the quality of rural schools, model schools have been established in each assembly constituency. These schools are to be provided with all essential infrastructural facilities. These facilities, it is intended, would be extended to other schools gradually. The State Government is also coins'dering the possibility of inculcating cherished values of our society in these schools through specially developed curriculum in moral science.

The State Government is also laying emphasis on the all-round devclopment of the school children. Physical education is being made integral part of the higher primary schools and it has been decided that schools having more than 4 teachers would have one teacher for physical education.

Special care is being taken by us to encourage schooling of girl students and students from backward sections of the society and scheduled caste and scheduled tribes. Thus, girl students are given free uniform and text books up to class 7 and are students belong to scheduled caste and tribes. The State Social Welfare Department has introduced a special scheme of incentives for girl students. For girls from rural areas attending $80 \%$ classes or more the State

Government provides Rs. 25/- per month for 10 months for students in class 5 to 7 and Rs. 50/- for students in classes 8-10.

Special efforts have been made in the recent past to expedite the recruitment of teachers. In future recruitments to primary schools, it has been proposed, $50 \%$ posts would be reserved for women. $15 \%$ weightage is also proposed to be given to rural candidates. Also, apart from the $4 \%$ overall reservation already available to the physically handicapped, the State Government has also taken a decision to fill up posts of music teachers in schools with qualified blind candidates only.

As far as the specific agenda items of todays meetings are concerned, I would like to mention that the State Government has already initiated action for the preparation of its programme of Action.

Regarding the CABE Committee report on Decentralised Management, Karnataka already has a well established Zilla Parishad set-up and is fully committed to Decentralised Managenent of Education. The State has Village Edueation Committes at the Panchayat level. District plans arc formulated at the district level. I feel that each State should be allowed to detemine its own pace towards the decentralisation. Also, a close inter-action between different stale governments would be very useful particularly for the States who are venturing into this area for the first time.

As for as the Yashpal Committee report is concerned no one can perhaps disagree with the view that out school children are over-burdened. There is considerable merit in the recommendations made by the Committee. I am, however, personally of the view that the actual conditions of our sciools vary so
much from region to region and area to area that there cannot be one prescription for all schools in all the Statcs. Therefore, there is need to take a look at some of the recommendations of the committec keeping in view schools and their actual conditions in the rural areas before introducing the innovations that have been suggested. I must however, add here that it is indeed a step in the right direction that we think seriously in terms of reducing the buyden on the child, particularly at the primary level.

About the proposed National Commission with the statutory powers to cyaluate textiooois, there is, I think, need for greater clarity and explication of the proposal. That textbook should be free of communal and sectarian biases as also gender bias and that they should no: be exploited for political purposes is a un-expectionable idca. How we could ensure that textbooks are not manipulated and that interests of students and academic excellance are the only criteria for textbook preparation is to be more carefully examined.

The CABE Committe on teaciers representation in Legistative Councils has made some far reaching recommendations. The recommendations have no doubt been made after duc consideration and after taking into account the utility of having had teachers' representation in Legishative Council in the past. The committee's recommendations I understand form only a part of a larger process of decision making on the issue and that further debate and consideration would be taken up in different forums of Government.

To some up. 1 would like to reitcrate that Universal Elementary Education is a goal that is dear and important to the State Government of Karnataka. Various constraints not-withstanding, we intend to take all necessary steps towards this direction.

## SPEECH OF SHRI M. NATARAJAN, ADVISOR TO GOVERNOR, MADHYA PRADESH

I am happy to attend this meeting of the Confral Advisory Board of Education, which is the highest body in the country to advise Central and State Governments in all maticrs relating to Fducation. Based on the recommendations of this Board made in its meeting held in May, 1992, significant molifications were made in the National Policy on Educstion, 1986. Government of India followed this up with their revised Programme of Action (POA), and as per their advice, we in Madhya Pradesh are going ahead with the formulation of oes own State-spicitic Programme of Action.
2. Pursuant to the POA, 1992, Govermment of Iuclia have revised and extended the main Centrally sponsored Schemes for the VIII Plan period. A new scheme for educationally backward minoritics has also been introduced. In Madhya Pradesh, we have aiready adopted the revised pattern of the Non-formal Education Scheme with cflect from 1-10-93, and will do our best to derive maximum benefit from the other schemes as well.
3. Launching of the Districl Primary Liduation Programme (DPEP) this year by the Central Gomernment is a development of great significance. In Madhya Pradesh, we have drawn up quite comprohensive guidelines for district planning under DPEP, and Draft District Plans for 19 districts have already been pre-appraised by a Mission mounted by the Central Government. We are going ahead with eonstituting an autonomous Socicty to implement the programme District Plans for the 19 districts would also be revised in the light of the adivice of the Preappraisal Mission. Mcanwhile, I would request the Central Government to release first instalment of its DPEP assistance to us forthwith, so that planning and other start-up activities can be properly undertaken preparatory to full-scale launching of the programme from the next academic session.
4. 1 would like to remind the house that in the National Policy as revised in 1992, there is a specific statement of intention to set up a National Mission for achieving universal elementary education. While the DPEP is welcome, it cannot wholly be a substitute for the National Mission. I would therefore plead with the Central Government to move expeditiously to launch this mission, after holding detailed consultations with States.
5. I would like to report to this august body certain significant steps we have taken in Madhya Pradesh in the last one year in the area of school education, bssides those already mentioned by me earlier in coanection with DPEP:
(i) Efforts have been made to bring about greater co-ordination and convergence between ICDS and Primary Schools. A Statewide School Readiness Programme was started this year to make the Primary School more congenial to children joining class I. We are also trying to make Primary Education child-centcred. In the coming year. these programmes will strike firm root and begin to yield results.
(ii) A State-wide programme of school health checkup is being implemented from this year to cover children of all stages of schools. About 1.25 crore school-children of the state would benefit from this programme.
(iii) Implementation of our scheme of free distribution of text books to primary school children belenging to weaker sections has been considerably streamlined this year, and the object of timely distribution has been substantially achicved.
(iv) Process to Iill up about 17,300 vacan posts of Assistant Teachers and Teachers in the State is in progress. Also, rationalisation of teachers' postings has been effected to minimise the rural-urban imbalance.
(v) In five distrects of the State, we are now implementing an innovative programme called 'Shikshak Samakhya' with help from Government of India and UNICEF. This programme aims at creating a system of continuous professional support to primary teachers so as to end their isolation, improve their professonal skills and pride, and ther:by improve quality of primary education. I am happy to report that teachers coversd by the progtemme have responded to this initiative with a great deal of enthusiasm, and we hope to sustain and further build upon its tempo.
(vi) District Institutes of Education and Training set up with Central assistance are already operational in 44 of our 45 districts, and are being further sirengthened. Attention is also being paid to utilisation of material supplied to schools under Operation Blackboard, as well as to streamline implementation of other Centrally-sponsored Schemes like Vocationalisation and Improvement of Science Education.
(vii) Madhya Pradesh has been the first State to attempt computerisation of Educational Statistics and Planning on a large scale. We are already doing this in 29 of our 45 districts, and hope to cover the whole State in the next two years.
(viii) A review of our Primary Education curriculum whih a view to making it chid-centered, attuned to Minimum Levels of Learning, and consistent with the spirit of Yash Pal Committee recommendations has commenced. This will be followed by a review of our text-books for the Primary stage.
(ix) Under the Programme of Total Literacy Campaign, 13 districts of the State have been taken up in full and another 10 disticts partially. Proposals of another three districts are under the consideration of the National Literacy Mission Authority. Narsinghpur district of Madhya Pradesh was ceclare fully literate as early as in July, 1992.
6. In the field of Higher Education, we agree that greater decentralisation in the educational system will be conducive to better management. In fact, in Madhya Pradesh, several measures have bsen taken in this direction. Some Schools of Studies have been set up in a few Universities with reasonable autonomy in their fuactioning, with good results. Twenty five selected colleges have also been given autonomous status. Out of these, nineteen are Government Colleges and remaining six are private colleges. Some of the autoncmous Government Colleges are doing extremely wel. Job oriented courses have been started, admissions are given on the basis of entrance test, examinations are conducted by the Colleges themselves, and examination reforms have been introduced. While pret aring the scheme of autoncmous colleges, requirements and pattern of private colleges were $\mathrm{k} \in \mathrm{pt}$ in view but those of Government Colleges appear to have been over-looked. It is, therefore, desirable to have adequate flexibiilty in the pattern of autonomous colleges so that needs of Government Colleges are
also melt. In Madhya Pradesh, functional autonomy has been given to government autonomous colleges with a view to adequately equip them for achieving the objectives set out in the scheme of autonomy. In our State, there are 412 Government Colleges which cater to the needs of about $80 \%$ of the students in Higher Education. We have a State level cadre of teachers in these colleges. Splitting them collegewise is a difficult task and also poses legal and related problems. Hence, while giving functional autonomy, though adequate safeguards have been provided, yet cadre has not been split. There are several other legal and related problems which need to be resolved before a large number of colleges are given autonomy as stipulated in the National Policy on Education and its Programme of Action. Our suggestion is that the scheme should be suitably modified so that we may convert more and more Government Colleges into autonomous colleges. Also, we strongly feel the need for a system of accountability, monitoring and corrective mechanisms for autonomous institutions and their faculty members.
7. In our State, Universities draw up their academic calendar before the commencement of the academic session and it is considered in the Co-ordination Committee comprising all Vice-Chancellors and presided over by the Chancellor. Annual reports of the Universitics are laid on the table of the State Legislature in accordance with the provisions of M.P. Vishwavidyalaya Sanshodhan Adhiniyam, 1991. Madhya Pradesh Uchcha Shiksha Anudan Ayog has also been entrusted with the responsibility to improve the quality of Higher Education in the State.
8. We fell that no useful purpose would be served in Madhya Pradesh by splitting the office of Chancellor into those of Visitor and Chancellor. Decision on the recommendations regarding modification of the present role of the Chancellor should be left to the discretion of the State Government.
9. Regarding the main problems and shortcomings rclated to Research and Development in Higher Educational Institutions the concern has been expressed in POA that "most" of the effiort is concentrated in few institutions and not spread over the entire system. This should be seen in the context of the need to promote R\&D Culture in all institutions while at the same time selectively creating and supporting centres of excellence R\&D undoubtedly needs to be pursued more vigorously. In Madhya Pradesh we are thinking of selecting one well-established Science College at every district headquarters, provide necessary facilities of research in it, and make these facilities available to researchers in the district. The Programme of Action
stipulates that for the promotion of Science Education, IJOC weuld consider equpping al pat one achore college in every district of the country with modern laboratories. We suggest that State Goernments and UGC should jointly select and equip that college with modern laboratory equipment so that apart from imparting Science Education, Research and Development can also be promoted in these colleges.
10. We are very happy that the 73 rd and 74 th Constitutional amendments have come into effect which will have a far reaching impact in enpowering people at the grassroots level, and ensuring their participation in the development process. We have studied the recommendations of the Committec set up by this Board under the Chairmanship of the Honourable Chief Minister of Karnataka. We are generally in
agreement with them, though necessary enactments in our bate will have to awat constitution of the State Legislature. While on the subject of educational management, I would like to remind the House that our National Policy also envisages constitution of an Indian Education Service. Success of our various innovative schemes really hinges on improving our delivery system. Constitution of an All-India Service for Education is a long-overdue reform for strengthening educational management in the country, and though it is a complex task, I would request the Central and State Governments to attend to it with expedition.
11. In the end, I would like to convey my best wishes for the success of this Conference of the CABE.

## SPEECH OF SHRI PRABHAKAR DHARKAR, MINISTER FOR HIGHER AND TECHNICAI EDUCATION, MAHARASHTRA

From the point of view of Higher and Technical Education, I consider this meeting to be most timely. We are meeting in the context of a situation where millions of bright young students aspiring for higher education are dogged by uncertainties about their future due to a plethora of judicial pronouncements. While the Supreme Court Judgement in the Unnikrishnan case opened up several new avenues for many more students to receive Higher and Technical Education at affordable costs, there have been several review petitions against that Judgement, one of which has been decided as late as 7th October, 1993. The situation was made worse by the High Court's interpreting the Unnikrishnan Judgement in different ways and sometimes different benches of the same High Court giving different interpretations of the same Judgement and staying the entire admission process repeatedly. I am happy to say, that despite all these problems, we have been able to complete the admission process and teaching in the new classes has begun in right earnest. But I must hasten to add that I dread the prospect of having to go through the same agony next year again. Towards that end, I would like to suggest the following two steps:-
(1) While the Supreme Court Judgement has succeeded to some extent in curbing the commercialisation of Education, it has also ended up creating new inequities. I would, therefore suggest that a group be constituted by this meeting of the Central Advisory Board on Education to thrash out these problems and to come up with an agreed package within a specific time frame. The group should meet from day-to-day until the problem is resolved. The package can then be presented to the Honourable Supreme Court so as to ring the curtain down on the controversy once for all.
(2) There seems to be a need to limit Judicial intervention in the field of education in general and in the admissions process in particular. To-day, it is possible for any individual or group to file a Writ Petition and to get the entire admission process stalled jeopardising the future of lakhs of students. I would, therefore, suggest setting up of Admissions Tribunals or Education

Tribunals on the lines of the Administrative Tribunals already set up by the Central and State Governments. This would require an amendment to the Constitution, the process for which may kindly be initiated and completed before the next academic year.

Sir, I am aware that we have gathered here today to discuss several issues of far reaching consequence and that we should not get bogged down with the immediate problems of the admissions.

So far as the Agendia Items are concerned, I am happy to state that in Maharashtra we are enacting a new Universities Act which incorporates most of the recommendations of the Gnanam Committee. We will also carefully study the report of the CABE Committee on these recommendations and will try to ensure that these recommendations are also reflected in the new Legislation to the extent possible. I have also carefully gone through the recommendations of the Groups of Education Secretaries on Higher, Technical and Vocational Education and I have no hesitation whatsoever in endorsing the same whole-heartedly. The Groups have indeed done a commendable job in a very short time.

Sir, while the platform is still with me., I would like to make a few suggestions for consideration of this August Body which are as follows :-
(1) Given the constraints of public resources and the burgeoning demand for Higher and Technical Education we have to inevitably move towards making the beneficiaries pay the full costs of such education. As policy makers however, it is our duty to ensure that the costs are kept as low as possible. I would therefore, urge upon the authorities like the AICTE, the Medical Council of India, the Pharmacy Council of India, the UGC and all other such bodies to kindly see if it is possible to relax the present stiff norms for the requirements of space, equipment and teaching and non-teaching staff per student stipulated by them without compromising the quality. Similarly, they may also consider whether, it is absolutely necessary to have Medical, Architectural, Engineering, Pharmacy and other Courses of
such a long dutation merely for a praduation degres. Eftorts should be lo make these students cligible for work as soon as possible and may be to enable them to come back if necessary after 3 to 4 years work experience. These suggestions if found acceptable would bring down the costs of education and would also make it more job-oriented. I am sure some way can be found if the Central Statutory Authorities increase their interaction with the State authorities operating at the State level.
(2) In the State we have conducted some studies regarding Vocationalisation of Education and we find that Vocational Education has failed in its objective of being terminal in nature. This study shows that most of the students look upon vocational courses as a means of securing higher percentage in the H.S.C. with a view to gaining access to professional colleges. On the contrary, as many as 70 to 80 per cent of the students passing out from the I.T.Is. are able to secure gainful employment. Since the purpose of education is essentially to equip students for gainful employment, I suggest that the available resources be applied towards opening more and more l.T.Is. particularly in the rural areas. The Director General of Employment and Training may also kindly see whether it is really necessary to bave two years courses for such disciplines as refrigeration, watch repairing etc.
(3) Projects for modernisation and upgradation of Polytechnics and I.T.Is. are already under implementation in the country with

Worler Bank assistance. I would request the Govermment of India to kindly initiate a dialogue with the World Bank for a similar upgradation of Engineering Colleges as well with a view to providing exposure to our Engineering undergraduates to the latest technological developments in their respective fields.
(4) There is a need to rationalise the system of UGC allocations to individual Universities. The present system of U.G.C. sanctioning plan schemes on a case to case basis and walking away after extending financial assistance only for the duration for one plan period is imposing a heavy financial burden on the States. Instead, certain parameters should be evolved with the consent of the State Governments for extending U.G.C. assistance to the Universities on durable basis.

Sir, the financial condition of the Universities should be a matter of special concern for this August house. An area of special concern is the neglect of doctoral and post-doctoral research in frontier areas both in Science and Technology as well as in the field of humanities. These arcas, if neglected for long, can cost the nation heavily in the years to come. I suggest creation of a national endowment for this purpose by an appeal to trade and industry for liberal contributions.

I am grateful to the Honourable Union Minister for Human Resource Development for affording me this opportunity to express my views and to my colleagues from other $S_{\text {tates }}$ for hearing me patiently.

## SPEECH OF SHRI SALIM ZAKARIA, MINISTER FOR SCHOOL EDUCATYON, MAHARASHTRA

At the out-set, I would like to thank Hon'ble Shri Arjun Singhji and his colleagues for convening the 49 th meeting of the Contril Advisory Board of Education for considering and disenssing the progress made by the States and tivion territories regarding the implementation of Programme of Action and to consider the reports of the CABF Committees as per Agenda.

Before I give an account of the achicvement of State Government in different fields of education, i consider it as my bounden duty to express deep sorrow and grief by way of condolence and as a mark of respect for those who have lost their lives in an unprecedented earthquake that rocked Latur and Osmanabad districts of our State on the fateful night of 30th September 1993.

The magnitude of the tragedy is such that no amount of consolation would pacify the sufferers. The State administration under the able guidance and dynamic leadership of our beloved Chicf Minister has geared its machinery to meei this incredible challenge of rescue and relief operations. I amp pained to state here that all the schools in the affected villages have been flattened on account of the severe shock that was received and need immediate reconstruction.

My State Government has kept Ministry of Human Resource Development informed about the progress made in the different areas of primary, secondary and higher secondary education from time to time by forwarding the reports. I would like to highlight only those areas which need particular attention of CABE.

## Implementation of Programme of Action

Sir, you are aware that my State Guvernment has appointed Task Force for preparing State Programme of Action. The Task Forse which comprises of peoples' representatives, educationists, field officers and representatives of the local bodies, after taking into account all the practical aspects, has prepared the SPOA and submitted to the State Government for its consideration. The Task Force has recommended the SPOA for universalisation of elementary education, resources required for achieving this objective and the management structure required to cope up with these
activities. Besides this, the Task Force has recommended many programmes for-
(i) remedying the problems of low enrolment, poor attendance and drop-cuts, and
(ii) improving the quality of education, quality of teachers' training cte.

For implementation of SPOA, the Task Force has suggested some measures for mobilisation of resources. At the same time, it has recommended that the State Government will have to provide additional funds to achieve the said objectives within a time-frame. The Task Force has, therefore, recommended that the current level of expenditure on education be raised from 18 to 25 per cent.

As it is, of late the State Government has been facing acute financial stringency. 1 am afraid this is going to be further accentuated on account of huge amounts which are required to be diverted to the rescue and relief operations in the earthquake affected area. This certainly would affect adversely the implementation of SPOA in the State as other programmes. I would, therciore, request the Government of India to render substantial financial assistance either by way of grant-in-aid or help in any other form which Government of India may deem it fit.

## Early Childhood Care and Education

Sceing the importance of this programme for universal enrolment, regular attendance and retention; the State Government has taken a policy decision to provide this facility of childhood education to all the villages in the State. My Depaitment has taken up the programme of opening Balwadis attached to each primary schools in a phased manner. So far 21,941 Balwadis have been opened and this facility has been made available to the children in the age-group 2-5 in these villages. Proper co-ordination has been made with the Department controlling Anganwadis and such ether pre-school centres. In the villages where Anganwadi is functioning, co-operation is extended in the form of guidance for the education component of this programme. Balwadis are opened only in those villages where Anganwadis are not functioning or where Anganwadis would not be opened in future as per the
plan. The SCERT is taking all the care of the academic need of the early childhood education. So far 4,000 Balwadi teachers have been trained by this Institute. It has developed a full set of teachinglearning material for this purpose. The State Government has also approved a six month's pre-service training course for the candidates desiring to work as Balwadi teachers.

It is our experience that by taking all these steps we are definitely getting a pesitive feed-back from this programme which helps us in our direction to achisve the desired goals.

## Elementary Education

The Task force has recommended for the universalisation of elementary education in the State upto 2000 A.D. As per the existing norms, all the villages, wadis and bastis have been provided with the facility of primary education. Primary schools have been opened at places where there is a population of 200 and above and where there is no facility or primary education in the radius of $1.5 \mathrm{k} . \mathrm{m}$. This norm has been relaxed by the State Government for the hilly and tribal areas and accordingly 156 places have been identified where the population is 100 or more and there is no faciilty of primary education in the radius of 1 km . These schools have been opened in this academic ycar.

All the single teacher schools in the State have been converted into multi-teacher schools. The single teacher schools covered under phase I, II and III of the Operation Blackboard have beein provided with the educational aids and cquipment from the grants received from Government of India. The utilisation of grant is 95 per cent. To supplement this programme, the State government provides teaching aids and equipment worth Rs. 500 to each such school.

## Programmes for Universal Enrolment and Retention

The State Government has taken up varicus programmes to solve the problems of poor enrolment and drop-outs. Some of the important programmes are as under :-
(i) Attendance Allowance.-An attendance allowance of Re. 1 per day for all the school working days is paid to the girls belonging to the family below poverty line. We are implementing this scheme from our State funds since last two years and the expenditure has been around Rs. 10 to 12 crores every year. So far we are getting positive results from this scheme. It has a definite impact on the enrolment of girls and their retention. The State Government has decided to get this and similar such schemes evaluated by the external agency.
(ii) Book Bank.-Free books are supplied to the children belonging to SC/ST category and weaker sections. In addition to this facility, the State Government is implementing the scheme of supplying free uniforms and writing materials to the students belonging to SC/ST category.

## Management of Education

The State Government has established Village Education Committecs in all the villages, where 50 per cent of the members are women. All these committees have started functioning and regular guidance: and supervision has becone the common feature. SCERT is preparing a hand-book for training of village education committes menbers. A training programme is being chalked out.

The State Government has delegated the powers to these Village Education Committees for day to day supervision and monitoring of the primary education; early childhood education and adult education at village level. The Task Force has also recommended that some more powers be given to this vital management machincry at village level.

The Task Force has also recommended that separate bodies for the management, supervision, controland monitoring of education at district level andtaluka level be established. These recommendations are under the consideration of the State Govern-: ment.

## Minimum Levels of Lcarning

Ensuring minimum standard and quality of educa** tion is also one of the problems being faced in the field of elementary cducation. SCERT has already. prepared tests based on MLL for Stds. I and II. The tests for Stds. III and IV are under print. Handbooks for this purpose have also been prepared. A massive training programme for teachers has already been undertaken since last year. In short, now we are confident that in the near future we would be able to maintain a reasonable standard of elementary education.

## Social Finance

Considering the importance of involvement of local community in any developmental activity especially education, the State Government has appealed to the: people of the State to generously donate their resources for the development of education. In this direction, the State Government has initiated following two important programmes :-

## (i) Savitribai Phule Foster-Parent Scheme :

Sir , Government of India is aware of this scheme, and has always encouraged us by appreciating our
efforts in this direction. Till today more than 1.60 lac girls have been covered under this programme who could continue their education.
(ii) Shaikshanik Uthav :

The local people help the schools in respect of physical facilities, teaching aid and such other minimum facilities required for the childern and eificient functioning of the school. The people donatc either in cash or kind or for that matter put in labour. I am happy to state that there has been a very good response to this programme. The programme was launched in 1987-88 and so far R's. 1899.45 lacs have been collected.

## Social Safety Net (SSN) Project

Under this World Bank Project, five distiict viz., Aurangabad, Latur, Nanded, Osmanabad and Parbhani have been selected. The project reports of these cuistricts have been prepared and are being finalised in consultation with the Government of India and World Bank Representatives.

## Secondary Education

As per the Programme of Action, to ensurc widening access to all the students at secondary education stage, especially girls and students belonging to disadvantaged sections of the society, the State Government has prepared a Master Plan keeping in view all these factors for the planned growth of secondary education in the State. The State Government has introduced some vocational subjects in the curriculum for upper primary classes and vocational and technical subjects at secondary and higher secondary stages of education. The scheme of Navodaya Vidyalayas is being implemented successfully in the State.

## Teachers' Training

The existing scheme of in-service training to primary teachers is being modified to suit the revised syllabus and to implement the State Programme of Action. At sccondary stage of education the teachers of English, Mathematics and Science are given intensive training in respect of subject content. As per the scheme of three-tier pay scales to primary and secondary teachers, the training programme have already been undertaken both for primary and secondary teachers.

## Total Literacy Campaign

The TLC has already been completed successfully in the districts of Sindhudurg and Wardha with the active involvement of local people. The experience and response gained in these districts has motivated the State Government and the people in other districts
to take up TLC in the remaining districts of the State. The State Government has already taken a policy decision to launch TLC in all the districts in a phased manner. At present, the TLC is in progress in the districts of Nanded, Latur, Aurangabad, Jalna, Parbhani, Pune, Ratnagiri and Sangli. The TLC has been successfully completed in the Districts of Nanded and Latur very recently. The result of external evaluation are encouraging. The TLC in Bced, Osmanabad and Bombay will be launched very shortly. The post literacy campaign has already been launched in the districts of Sindhudurg, Wardha, Nanded and Latur. The State Government has proposed to cover six more districts during 1993-94, and the remaining districts will be covered by the end of VIII Five Year Plan. The involvement of people in all the above districts is on a huge scale and the results indicate that the State Government would be achieving 100 per cent adult literacy as stipulated by Government of India.

I would like to submit my few suggestions for the consideration of this August House. I know there are financial constraints but as these suggestions are of very urgent nature therefore need top priority for consideration.
(1) At present, the pattern of primary and secondary education its organisation and functioning is the same throughout the State. The dificrences exists in way of life, in response to the local geographical and socio-cconomic conditions. The conditions in hilly and tribal areas are altogether different.

It is, therefore, our experience that the existing pattern of education, is not effective and to a greater extent does not suit to the local needs and the way of life of people in these areas. I therefore, suggest that the field workers and educationists may work out a suitable pattern of education for such areas. The residential schools scheme is the solution for this purpose. However, seeing the experience of the residential schools, it is suggested that in addition to the curricular activities, there is a need for introducing some practical training which will help children to learn and also to carn and assist their parents in earning their livelihood.
(2) Huge funds are required for the Universalisation of Elementary Education. The major portion of the funds is required for providing physical facilities i.e. school rooms for the primary schools of Zilla Parishads. There is a total need for constructing 65,000 school rooms in the State. Each room requires about Rs. 72,000 . We have phased out this school room construction programme, as it is difficult for the State to provide funds for constructing all the
school rooms at one time. As this being the minimum need and the funds available with the State are not sufficient, it is very difficult for the State Government to provide funds for both-
(i) constructing the required number of rooms, and
(ii) repairing old school rooms.

Many of the school rooms are in a very dilapidated condition, therefore making them unsafe and not suitable for taking classes. There is, thereforc, an urgent need of repairing these school rooms. I request Government of India to come forward and assist State Government. This being the minimum need.
(3) I would like to put forth two suggestions regarding the utility of media for educational purpose-
(a) At present different channels have been started by Doordarshan telecasting different programmes which are mostly of commercial nature. There can be no two opinions that the students form the major group of viewers. The programmes therefore telecast on Doordarshan have maximum effect on the student community which is, by nature, more vulnerable to the ideas depicted through such programmes. It is, therefore, suggested that Doordarshan may have a close scrutiny of these programmes analyse them and carry out studies as to what efficcts they have on the student community as a whole. The unwanted programmes may be discarded and some constructive programmes may be introduced.
(b) The Ministry of Information and Broadcasting may be requested to consider the longstanding demand for starting a separate channel for Educational Programmes. It is also possible for the Doordarshan to utilise such channels commercially to some extent by involving outstanding and renowed voluntary agencies and N.G.Os working in the field of education.
(4) Government of Maharashtra welcones the scheme of "Education Complex for Girls" belonging to the primitive tribes.

The pattern of education proposed in the scheme is really useful as the same would be most practical for the education of girls in the tribal and hilly areas. The introduction of "work experience" in this scheme
would be helpful to both the students and their parents. Considering the literacy rates among the women in tribal and hilly areas, I would suggest that this scheme may be extended to all the girls of all tribes and also the girls in hilly and inaccessible areas of the State.
(5) Government of India gives 50 per cent financial assistance for the construction of hostels to the State Government for the tribal students.

In most of the tribal and hilly areas, as on today, the facilities of communication are not adequate. In some of these areas such facilities do not exist at all. Most of the secondary schools in our Sate have the classes from Std. V to Std. X. It is difficult for the children belonging to lower classes to walk a distance of 5 kms . or more for attending schools. The facility of hostel therefore becomes pre-requisite for primary and secondary education in these areas. It is therefore, suggested that Government of India may consider this vital point and may extend financial assistance to voluntary agencies for construction of hostels for tribal and also for students from hilly and inaccessible areas. The Government of India may decide the pattern of financial assistance. A portion of which could be in the form of grant-in-aid and the rest could be interestfree loan.
(6) The State Government is implementing the scheme of Navodaya Vidyalaya successfully. With the exception of four districts, Navodaya Vidyalayas have been properly established in all other districts fulfilling the conditions as prescribed by Government of India, especially condition pertaining to the availability of minimum 25 acres of land-
(a) The State Government has already submitted proposals for establishing Navodaya Vidyalayas in the districts of Satara, Solapur, Akola and Pune. We are awaiting the approval of the Government of India. Government of India may consider and accord sanction to these proposals at the carliest possible.
(b) The main objective of the scheme of Navodaya Vidyalaya is to take care of and nurture the talents of deserving and bright students. At present, the medium of instruction in these schools is either Hindi or English. The regional language is not allowed as the medium of instruction. It is the accepted principle that at least primary
education should be given in the child's mother tongue, so that medium of instruction should not become a barrier in the process of learning. Since these schools have upper primary classes, I would suggest that a few Navodaya Vidyalayas with Marathi medium may be established.

I am sure, we would be able to arrive at pragmatic solutions to urgent problems that we are facing in different sectors of education. Experiences that we will be sharing with each other in this meeting will, I am sure, help all of us in gaining better insight into the nature of these problems, and finding appropriate solutions to them.

## SPEECH OF DR. H. LAMIN, EDUCATION MINISTER, MEGHALAYA

It gives me great pleasure to associate myself with this august gathering. I am sure all of us have been looking forward to this meeting where we can share our experiences and jointly resolve to chalk out strategies for upgradation of the standard of education in our country as we prepare ourselves to meet the challenges of the 21 st century.

The National Policy on Education as modified has undoubtedly brought in a fresh perspective to the education programme and human resource development. With the implementation of this New Policy of Education, we hope that our young people will be better equipped to meet the challenges of the times especially in the area of science and technology, not forgetting the need for National Integration and the preservation of human values.
2. I am happy to inform that as a State Government we have given serious thought to the National Policy on Education to chalk out strategiès for implementation of the different programmes. The draft Programme of Action (POA) was prepared keeping the latest position of education development in the state in mind. The North East Regional workshop on Operationalising Programme of Action recently held in our state capital on 15th \& 16th September 1993 has been a very useful exercise for our state in particular in order to finalise the state POA. We propose to take it to the cabinet for its aproval. However, this meeting will help us further to improve upon the draft state POA before it is finalised.
3. Ours is poor and backward state. Majority of our Children are first generation learners. $80 \%$ of the people are tribal and live in rural areas under a poor agrarian economy. The literacy rate is only $48 \%$ much below the national level. It is an indicator of the level of educational development in the State. Hence fo catch up with the national mainstream, we shall have to step up our educational activities. As with other North-Eastern states, our villages and habitations are sparsely populated, hence the All India norms of setting up schools with 300 population or 1 km range may not be practical in our state. If we are to fulfil the constitutional obligation of providing schooling facilities to all children in the age-group 6-14 years, we shall have to devise a separate strategy for the hill areas and other sparsely populated region, like one school for population of 100. I
would welcome suggestion from this august body for solution to the vexed problem experienced in our State.
4. The VI All India Education Survey is long overdue so that it correlates with the Eight Five Year Plan. However, it is not too late to organise such a survey so that the latest information are available at least for the mid-term plan appraisal. We would wish that the survey would help us in School planning and School mapping. The survey would go a long way to help the State in identifying the factors responsible for a heavy drop-out rate at the Primary and Upper primary level and the large number of untrained teachers.
5. The state is concerned over the low literacy rate. Hence we are making all out cfforts to improve our position. Within the limited resources we have manovoured to provide schools and teachers in viable villages and habitations. We have also taken up the Adult Education programme for improving the Adult Literacy in the age group 15-35 years. The various aspects of the implementation of the National Literacy Mission have been considered. Though the state has got a number of voluntary agencies experienced in running formal schools and institutions, unfortunately very few of them have got experience in conducting mass programmes for functional literacy. Hence the choice for Adult Education in our state is between the total literacy campaign (TLC) and the Centre based approach. We therefore welcome the revised RFLP Centre based programme recently approved by the Government of India.
6. The Yashpal Committee on the load of School bags of School Children has brought out important findings. We appreciate the recommendations of the Committee and endorse their views. It may be mentioned that we have deliberately kept the school bag of our children lighter knowing the economic condition of our parents. This has helped in enrolling a larger number of our children who might otherwise have been out of school because of lack of school text books.
7. The process of vocationalisation has been initiated and basic facilities like provision of classroom and laboratories has been provided to a limited number of schools to begin with. The Meghalaya Board of School Education have been entrusted with the framing of the syllabi taking the guidelines given by the

NCERI and keeping in view the location-specific needs of the State. However we anticipate some problems in the implementation of the schemes since the State is lacking in qualified technical trainers in such courses. We therefore, look forward to the CABE meeting to help us in this area. We would suggest that an institute suitably located in the NorthEast to provide training to our vocational teachers will go a long way to boost up the implementation of this programme.
8. Permit me to share our experience on the decentralisation of education with special reference to primary education. Under the 6th Schedule to the constitution, the District Councils may conduct and manage primary education in the three autonomous areas of Khasi Hills, Garo Hills and Jaintia Hills. For almost three decades primary education and primary schools were run, managed and controlled by the three District Councils. The State's role is to proide fund for the purpose. However things did not go wellteachers do not receive their salary, funds are misdirected and schools went without teachers. In the early eighties almost all the Primary Schools were non functional and State Government had to intervene in order to open the schools and make the teachers teach. Three Commissions of enquiry headed by Ex-Chief Justice of High Court had been constituted and the conclusion arrrived at was that the District Councils
have failed to carny out their constitutional duties. Hence the State Government very reluctantly had to take over temporarily the administration from the District Councils for a period of six months at a time. This arrangement is continuing till today. Recently Government have decided to take over permanently Primary Education from the District Councils. It may be informed that the District Councils also have on their own decided to hand over the administration and control of Primary Education to the State Government in the interest of educational development in the District.
9. With these few words, I am sure this meeting of the Board would be able to arrive at lasting solutions to the Immediate problems we are facing, in different sectors of Education. I am also sure that the experience which we would be sharing in this meeting would help us in gaining better understanding of our problems and enable us to tackle them more effectively and efficiently on retum to our respective States.

In conclusion I would like to thank the Chairman and his Colleagues in the Ministry for their genuine concern and support for the cause of development of Education in the country in general and in the State of Meghalaya in particular.

I wish the deliberations every success.

## SPEECH OF SHRI I. IMKONG, MINISTER OF SCHOOL EDUCATION, YOU'TH RESOURCES \& SPORTS, NAGALAND

I am delighted to attend this 49th meeting of the Central Advisory Board of Education (CABE) and am grateful to Shri Arjun Singhji, Hon'ble Minister of Human Resource Development and Chairman, CABE for giving me this opportunity to express our views on various aspects of implementation of National Policy on Education (NPE) and Plan of Action (POA) and on CABE Committees reports related to different fields of Education and Management. The Constitutional amendment of 1976 to include Education in the concurrent list, formulation of National Policy on Education, 1986, preparation of plan of Action, regular review of implementation of policy decisions etc. bave opened up many visits in the field of education. To realise the goal of 'Education for All', the National policy on Education calls upon the whole nation to pledge itself to eradication of illiteracy, particularly in 15-35 age group through involvement of all sections of society. The transfer of education to concurrent list and subsequent National Policy on Education kept the role and responsibility of States essentially unchanged. But it has put larger responsibility on Union Government, proper co-ordination and co-operation between the Union Government and States, I am sure, will go a long way to realise the goals outlined in National Policy on Education (NPE).

In Nagaland, after we attained Statehood, there was marked improvement in literacy. From a low literacy of 20.43 per cent in 1961 it reached as high as 61.30 per cent in 1991. There are $3,05,366$ students out of total population of over 12 lakhs attending 1,358 Primary Schools, 357 Middle Schools and 189 High Schools in the State. About 10,000 are in 31 Colleges and NEHU. Nagas also attend schools and colleges outside the State. Thus about 38 per cent of our population is in schools and colleges. We spend about 13.8 per cent of our State budget on school education.

Our plan of Action is under preparation and will be ready shortly. However, I would like to briefly mention various achievements of State Government under new National Policy of Education and plan of Action.

The State is predominantly inhabited by tribal Nagas. They account for 87.7 per cent of the population. All efforts of the State are, therefore, for the benafit of Seheduled Tribe population. Education and 18-18 Edu./94
employment opportunities in Nagaland are apen to all irrespective of sex, religion and social status. Efforts are being made by State Government to bring the female literacy at par with male literacy by oncouraging girls' education.

Within a population of $12,09,545$ (1991 Census), Nagaland has 16 major tribes speaking different languages. English is the State language as well as medium of instruction in the educational institutions. The tribal languages are not developed uniformely. Some tribes like Angamis, Aos, Lothas and Semas have introduced languages upto Class $\mathbf{X}$ and beyond. Other tribes are yet to catch up. Language development of these minority groups needs to be taken up. This is an area where we invite the attention of Union Government to take note and help the State Government in development of indigenous tribal languages.

The Rural Functional Literacy Programme (RFLP) was started in Nagaland in 1978-79. The State Literacy Mission was launched in 1988. Wokha and Mokokchung districts were declared 100 per cent literate districts. Lack of reading materials for the neoliterates drag them back to illiteracy soon. The few Jana Shikshan Nilayams cannot serve the purpose due to obvious reasons like inter-village distance, nonavailability of transport, traditional occupational habits of working in the field from dawn to dusk, language diversities, etc. There is no non-formal education scheme operated, in Nagaland. In view of the peculiar location and need of the tribal and hilly villages, a composite Jana Shikshan Nilayam at each village converging focus on Universal Elementary Education (UEE), Non-Formal Education (NFF) and continuing education, perhaps will be more appropriate for achieving and retaining literacy and running the Non-Formal Education Centres. Reading materials in tribal languages is the urgent need of the State for retaining literacy of the neo-literates. With reintroduction of centre based programmes supported by facilities for eontinuing education, we are optimistic of achieving the goal of universal literacy by the turn of the century. For this we shall require Central assistance.

The State has achieved 100 per cent gross enrolment ratio in primary and 69 per cent in middle school ntages. The variations of enrolment ratio between boys and girls enrolment are 10 pef cent and 2 per
cent in primary and middle stages respectively. Low achievement at Middle school is mainly due to nunavailability of Middle schools in the neighbourhood, inter-village distance and lack of hostel facilities. Primary schools in 28 blocks of the State are covered under operation Black Board. However, the facilities are required to be strengthened and extended to Middle schools as well. The Elementary Education Curriculum has been reframed in conformity with the National Core curriculum and as per NCERT guidelines. Aspects like Minimum Level of Learning (MLL), National Integration and Socio-Cultural values are also incorporated. The existing text books are being revised. There are 64 villages in the State without Primary schools. New habitations are coming up. Population is growing at an alarming rate of 5.7 per cent per year ( 1991 census). Extension of educational facilities in these areas is going to be our major challenge in the years to come. The village Education Committees were constituted in the line of the National Policy on Education to ensure community participation in management of Universal Elementary Education (UEE) and smooth administration of Primary Schools.

The Secondary Education in the State at classes IX and X are available in the High Schools while the +2 stage is facilitated in the P.U. classes in the degree colleges of the State under academic supervision of the NEHU. Four existing High Schools have been upgraded to Higher Secondary Schools this year both in Science and Arts streams. National curriculum has been adopted for the Higher Secondary schools. State Education Committee is also considering to allow more Government and Private Schools to introduce +2 classes from next academic year. Owing to industrial backwardness, poor infrastructural facilities, lack of employment potential and non-availability of manpower resources, the programme of vocationalisation at +2 stage of education could not be implemented fully in Nagaland.

Establishment of Navodaya Vidalayas need be expedited in the remote and underdeveloped States like Nagaland. The two Navodaya Vidalayas established so far have not been provided with physical infrastructure. The four new Navodaya Vidalayas proposed have not yet been established despite completion of formalities including inspection at site.

The post-graduate training of one year duration leading to B.Ed. Degree is provided by the only Insti-tute-Nagaland College of Education with 75 intake capacity. There are to J.T.T.Is. earlier designed for training under-matric primary teachers. One such
training institution is replaced by DIET and is functioning now. Thee more DIEIs are preposed and I bope that these will be approved within the current financial year. Thus, slowly the JTTIs will be replaced by DIETs and they will take care of training of teachers and non-formal education. SCERT will function as the apex institution for teachers' training curriculum and text book development.

The proposal for a National Commission on Text Books could perhaps be considered keeping in view the role and functions of the NCERT in respect of curriculum and text books. The spirit of concurrency provided by the Constitution should also be maintained.

Now, I would like to turn my attention to other Committee Reports listed in the Agenda.

## Gnanam Committee Report :

In Nagaland, though we have fairly good infrastructures and man-power for school education, adequate facilities are not available for higher and technical education. Most of our students are required to go outside the State for higher and technical education. We have eight Government and 23 Private Colleges in the State apart from NEHU Campus. Recently, Union Government enacted legislation to establish Nagaland University which is a Central University to provide the educational needs of the people. Formal Notification is awaited. I am sure, it vill grow well with blessings of Union Government. The recommendations made by the UGC Committee on 'Alternate Models of Management' under the Chairmanship of Prof. A. Gnanam are far reaching and if implemented properly likely to improve Educational standards of our Universities and colleges to a greater extent. We endorse the CABE Committee recommendations on Gnanam Committee Report.

## Teacher's Representation in legislative Councils :

In Nagaland, we don't have legislative Council. We have no provision for teachers to represent in many local bodies or Legislative Council. However, our Constitution provides for a special position to the teachers in those States having Legislative Councils. It is discriminatory among the professional groups when only teachers are given this privilege. If this policy is continued, other groups like Doctors, Lawyers, Journalists etc. may also demand such privilege in future. Among the teachers also it is discriminatory as only secondary teachers are given this special treatment. It also leads to politicisation of teachers' profession. We, therefore, agree with the recommendations of the CABE Committee to discontinue teachers representation in legislative Councils and strongly
recommend for amending the Article 171 (3) (c) of the Constitution to abolish the teacher's constituencies altogether.

## Decentralised Management of Education

Here I would like to congratulate the Union Government for having made provisions to give power to people by bringing out seventy-third and Seventyfourth Constitutional Amendments. Unfortunately, these amendments are not applicable to the State of Nagaland due to low population. However, we have one tier system at village level functioning from age old days. A unique institution of Village Development Boards (VDBs) was formulated in early 80's in the State to undertake planning and execution of developmental works under the supervision of Village Councils. We are considering to delegate some powers to Village Councils and VDBs to look after primary schools. Therefore, we are in agreement with recommendations made by CABE Committee on Decentralised Management of Education.

## Yashpal Committee Report on load of School Bag

We are in general agreement with recommendations to reduce the academic burden of students in schools especially in the formative years. All will agree that the burden of memorising, carrying a heavy school bag which is beyond the capacity of students and heavy home work culture being practiced in all Government and Private Schools needs to be reduced. As suggested by Yashpal Committce, joyful learning needs to be
encouraged by developing proper curriculum and text books by involving teachers more in the preparation of curriculum and text books. However, the suggestion for keeping text-books in the schools by turn may not be possible and this recommendation needs review.

We have not received reports of CABE Committee on Sports \& Physical Education and Distance Education. However, I would like to briefly mention about youth in Nagaland. Due to limited employment facilities available, we are not able to employ all the youth gainfully. We have problems of school drop outs, drug addicts, AIDs etc. Many of our youth are attracted towards insurgency groups. To wean away the youth from all these social evils we have created a new Department of Youth Resources and formulated new schemes for each targeted group. Under this Department a Directory of youth is being prepared to enable a proper check and distribution of assistance to educated unemployed youth. A placement bureau is also on the anvil to guide and to provide proper counselling to the youth. A number of schemes are also being proposed to invest on infrastructures for sporting activities in the State. With the generous assistance from the Union Government, we hope to run these schemes effectively to ameliorate the problems of the youth.

With these words, I once again thank the Chairman and all members present here for giving me the opportunity to express our views on the various points listed in the agenda.

## SPEECH OF SHRI P. C. GHADEI, MINISTER OF SCHOOL \& MASS EDUCATION, ORISSA

It is a privilege for me to be able to put forth my views in this august group. I would briefly react to the different points of agenda.

## 1. Operationalisation of $P O A$

The State Government considers implementation of POA a priority objective. The State POA has been drafted and only the financial projections remain to be finalised. In Orissa, a State level working group was formed and it had as members, eminent educationists, representatives of teachers and senior Officers associated with policy formulation and programme implementation. However, Orissa is an educationally backward State, with a high iribal population and high drop out rates. Implementation of POA needs considerable financial outlay as Orissa's chief problem is that of access. There are thousand of unserved habitats where basic education facility needs to be provided. Government of India must give more budgetary support to a backward State like Orissa. Otherwise, the entire exercise of POA formulation will remain futile. State POA is going to be put up before the Cabinct for approval as a mark of the State's intent for its implementation.

## 2. The CABE Committec Report on Decentralised

 Management of Education.I was a member of the Committee of CABE which deliberated on this issuc. The report has given a wide range of powers to the Panchayati Raj Institutions (PRIs). But the question is, are the PRls capable or mature enough to handle the responsibilities? It is true that the accountability of the teachers to the village community needs to be established by strengthening the Village Education Committees (VECs), by encouraging decentralised planning and ensuring steady flow of funds to the PRIs for management of education. But in a State like Orissa, the steps should be gradual and careful in the initial years. While Primary, Non-Formal and Adult Education can be managed by the Panchayati Raj Bodies at the district level, greater decentralisation should wait for the sys. tem to become more mature. In the past, Government of Orissa had given powers to urban local bodies in educational management. The experience was to
bitter that the steps had to be withdrawn. Academic supervision by PRIs is a very sensitive issue. I understand that Teachers' Federations all over the country may resist any attempt to take academic supervision away from the departments of education to the PRIs.

## 3. Yashpal Committce Report

It is a brilliant, useful report. It has covered a very wide range in its analysis of the problems in the present systems of education and will generate a nation-wide debate on curriculum reform, examination reform and on the need to make the teaching-learning process child-centered. The report has been translated in Oriya and will soon be printed for wide circulation. However, the Committee has not kept in mind the infrastructural constraints being faced by the schools in the rural and outlying tribal areas where lack of infrastructure would prevent even a small step like making textbooks the school property. The total lack of learning environment at home needs to be enlivened by some degree of home-based activity by the child and total abolition of home work will not $b=$ desirable.

The crux of the entire problem is that the materialist and compstitive ethos of the society has relegated the child to the most unimportant corner in the framework of learning. Unless the parents and teachers, the community and the resource institutions come together to attribute a qualitatively different significance to the entire process of cducation, it is unrealistic to expect a change in the scenario. One can observe that the Yashpal Committee recommendations do not suggest a viable mechanism which will evolve a way out of this complex problem. In a way it leaves this complex task mostly to administrative will or the space to the given to voluntary efforts by the former.

Finally, the most crucial step for reducing the child's load is to cut the syllabus down. Efforts towards this are already on in Orissa. We will ensure that the report receives wide attention within the state.

I thank you once again for the opportunity given to me to voice my concern on the different issues crucial to education and its management.

## SPEECH OF MINISTER HIGHER EDUCATION, ORISSA

## AUTONOMY (page 2 para 5)

In a democratic policy no public institutions or instrumentality of the State can enjoy absolute autonomy. Instances are not rare when Chancellors have found it necessary to issue directions to Universities to set-right distortion and to correct illegality and financial irregularity. There have also been instances where some of the Universities and University Bodies have tended to dilute standards of education or to take academic decisions on non-r ademic considerations. Since most Universities, will not be able to mobilise resources for management of the Universities for a long time to come, the Universities will be largely dependant on Government grants for which the Government would have to obtain appropriation of the legislature. The Government would, therefore, be answerable to the legislature for the grants made in favour of the Universities. The Universities would, therefore, have to be answerable to the Government at least to the extent that it receives grants from the Government. Similarly, the Universities cannot enjoy absolute autonomy in the field of internal administration. The rule of law requires that the intemal administration must be conducted in accordance with the statutes of the Universities and where Universities act in a manner inconsistent with the provisions of the statute, the Chancellor must have powers to intervene and to correct the illegalities or irregularities.

In other words, the academic autonomy of an University must be subject to the overall supervision and control of the Chancellor and the University Grants Commission. This safeguard is nccessary to ensure that standards are maintained and to prevent dilution or subversion of an academic objectives for extraneous reasons. Secondly, the Universities have to be answerable to the Government in regard to the manner in which the grants received fiom the Government are utilised. Utilisation of such grants must be in accordance with the terms and conditions subject to which and the purposes for which the grants have been made. Thirdly, the autonomy of the Universities a matter of internal administration must be subject to the condition that the internal administration is carried out in accordance with the statutes of the Universities and that wherever deviations are made authority must be vested in the Chancellor to issue directions necessary for correcting the illegalities or irregularities.

## PARTICIPATION OF THE STAFF OF UNIVERSITIES IN ELECTIONS

(Page 4. para-11)
While the Ginanam Committee has recommended that the teaching and non-teaching staff of the Universities and Colleges may be permitted to contest elections to the Parliament, the Siate Legislature or any Local Bodies provided that they proceed on extraordinary leave with effect from the date of filing nomination, the Soneri Committee has made no specific recommendation on this important issue. Acceptance of the recommendation of the Gnanam Committee would have far reaching consequences. If teachers and the non-teaching staff of Universities and Colleges are permitted to participate in elections, there would be no logical reason for denying similar facilities to members of other public services. A person desirous of participating in elec:oral politics would have to nurture his constituency well before the nominations are filed and to the extent that he would have to devote sometime for furthering his political interests, academic pursuits would suffer. In the circumstances prevailing in this country such a step would not be desirable.
DECENTRALISATION (Page 5 paragraph 13 and 14)

While in principle there can be no objection to decentralisation of the administration of the university aflairs and delegation of more powers to the Deans and Heads, it is essential the delegation must be coupled with accountability and accountability must be with reference to pre-determined objectives and programmes. Structuring of universitics into schools, each school representing a number of organically linked disciplines is a step in a right direstion and deserves to be supported. It may, however, take sometime to reorganise the universi ies in this fashion on account of paucity of funds. It would be helpful if UGC provides financial assistance to the Universitics for restructuring of the universities.

It has been recommended that the universities should be gradually divested of the responsibility of regulating courses, conducting examinations and awarding degrees. While this could be the ultimatum objective, in the prevailing situation the system of affiliating colleges has to contiaue for a long time. Over the last several decades a large number of substandard colleges ill equipped both in terms of academic infra-
structure as also in terms of quality of teachers have come into existence largely on account of pressures for expansion of higher education. It has been possible to maintain some semblence of standard in such colleges because the curriculum is prescribed by the universities and examinations for award of degrees are conducted by the universities. If this control is withdrawn, it can only lead to severe dilution in standards resulting in wastage and frustration. The system of affiliated colleges has therefore to continue till such time that majority of such colleges have been helped attain a minimum threshold level of academic standards.

Accreditation of colleges would not help in a situation where a very large number of colleges may be found to be not qualified for accreditation. Having one examining university in each state may not also be practicable as one of the reasons which had prompted establishment of more affiliating universities was the need to decentralise the examination and affiliation work of the universities. One viable alternative, however, might be to completely segragate the examination and affiliation work of the university from the teaching, research and extension work and to put the examination and affiliation work under the exclusive charge of a Pro Vice-Chancellor.

## AUTONOMOUS COLLEGES (Page 7, Para 17)

White it is undoubtedly desirable that more and more colleges should be helped to qualify for conferment of autonomous status, experience with the functioning of autonomous colleges in our State suggest that conferment of such status without insisting on fulfilment of the minimum requirements would be counter productive. It is of importance that the system should not be allowed to be discredited by allowing a large number of undeserving institutions to enjoy autonomous status. Availability of certain minimum infrastructural facilities including libraries and laboratories and teacher competence are essential perequisites for actonomous colleges. Unfortunately, these preconditic is are not satisfied by most colleges and as such ary rapid expansion in the number of autonomous co leges would be undesirable and counter productive.

Autonomous colleges were expected to promote academic end curriculum innovation and excellence. These expestations have largely remain unfilled. One of the reasons for the unfulfilled expectation is lack of fund for cearying out necessary innovations. The additional fund; provided by the UGC to the autonomous colleges ar: not even sufficient to meet the cost of conducting examinations. Majority of the teachers who are drawn from the conventional university sys-
tem, have tended to adhere to streo typed syllabus partly on account of inertia and partly on account of lack of facilities. There has been little opportunity for teachers to keep abreast with the latest developments in their respective fields of study. Libraries are rarely up to date and most colleges are cven unable to subscribe to journals. In the result the teachers are not even in a position of undertake corricular change. Consequently, the old universities curriculum continues with marginal modifications here and there.

Common cadre teachers both in Government and non-government institutions has also created problems for proper management of autonomous colleges. Attempts to constitute a core group for each autonomous college has also run into difficulties because of objection of a number of teachers to such a proposal.

Autonomous status should only be conferred when the following conditions are satisfied:
(a) The college has adequate academic infrastructure or adequate funds can be provided to that institution for removing such infrastructural deficiencies within a short period.
(b) The faculty is in a position to introduce academic and curricular innovations and to promote excellence and has prepared a definite programme for the purpose which has been revised and found acceptable.
(c) The deficiencies in the faculty have been evaluated and appropriate measures have been taken to up date of knowledge and skills of the teachers or to provide teachers with the requisite skills.

## ACCOUNTABILITY (Page 8 para 20)

The recommendations of the Gnanam Committee with regard to accountability of teachers at different levels to the Vice-Chancellor and to the various university bodies which has been endorsed by the Soneri Committee are sound in principle. It is, however, necessary to spell out the means through which the accountability must be enforced and the consequences that must follow on failure to do so.

## STATE COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

While in principle the recommendations relation to establishment of State Councils are unexceptionable, it has not been possible for the State Government to set up such a Council on account of constraint of resources. No useful purpose would be served by merely setting up a Council without the means to implement its recommendations.

## FUNDS (Page 30 Para 29)

Gross inadequacy of funds to meel even the minimum maintenance costs of the system of Higher Education has resulted in a critical situation. With nearly $95 \%$ of the budgeted resources being absorbed by salaries, developmental needs have largely remained unattended to. Whatever additional funds were available for the education sector, have mostly been allocated for elementary education and literacy campaigns because of the over riding priority assigned to these programmes. The result has been that Higher Education has suffered continual degradation. A stage has been reached when no further degradation can be suffered. It is necessary that an institutional mechanism should be evolved to determine the minimum needs of the higher education sector and the Planning Commission and also the State Planning Department must ensure allocation of adequate resources are for meeting the minimum status.

Colleges in educationally underdeveloped States need particular attention. Educationally backward states are also economically underdeveloped. Adequate local resources would not be forthcoming in such states for supporting and developing the colleges which have been established in these States and particularly in the backward regions of such States. The scope for universities established in such states to mobilise resources from industry and trade is also limited. The head offices of major industries are located in other States. Consequently industry and trade is more likely to support the universities in the states where their head offices are located. Unless the UGC develops a scheme for compansating the universities in educationally backward states, such universities would continue to suffer from financial difficulties constraints. UGC most consider the special needs of such states while formulating schemes for providing assistance to Universities.

## UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (Page 40, para 80)

The University Grants Commission should assume and have greater responsibility and involvement in the development of higher education in the educationally
and economically backward States. Special scheme should be prepared for assisting colleges in backward regions of such stages on liberal terms. Unless substantial assistance is forthcoming from the UGC, the colleges in backward areas would remain trapped in a various circle of economic backwardness and education backwardness. The UGC should also consider developing atleast one college in educationally backward and tribal districts as model colleges so that students of such areas have access to quality education. In this context, it is also necessary to reconsider the stipulation that UGC assistance will only be available to such colleges as have received permanent affiliation. Many colleges have not received permanent affiliation because of infrastructural and academic deficiencies. Because of economic reasons the local community is not in a position to mobilise adequate resources to remove such deficiencies. If in such circumstances, the UGC assistance is also denied to them such colleges would remain in a permanent state of underdevelopment. It is suggested that UGC may consider amending this procedure so that college which has not received permanent affiliation but has received temporary affiliation for a continuous period of 5 years is also made eligible for UGC assistance. The assistance of UGC to such colleges is unlikely to go waste as a college which has continuously functioned for five years or more is hardly expected to close down.

It is necessary that UGC should evaluate the academic standard of each university facultywise and ensure that there a reasonable parity in standard as between different universities. The UGC could think of a scheme for deputing teachers for periods upto three years for removing deficiency in the faculty.

## VISITORS/CHANCELLOR (Para 51, 52 and 53)

It is not necessary every university should have a Visitor also a Chancellor. So far as the State universities are concerned the governor should continue to be the Chancellor. The high office of the Governor and the constitutional position that he enjoys would be of considerable assistance to the universities.
C. P. MAJHI,

Minister Hr. Edu. Orissa

## SPEECH OF S. LAKHMIR SINGH RANDHAWA, MINISTER OF EDUCATION, PUNJAB

I would like to congratulate the Ministry of Human Resources Development on the speed with which the groups comprising Education Secretaries and Directors of Education have completed their work, which forms the agenda for today's meeting. It is really praiseworthy.
2. The National Policy on Education, 1986 ushered in a new era in the field of education, which is marked by close co-operation between Government of India and the State Governments and launched many new initiatives and innovative schemes in various sec. tors of education. The experiences of the last six years have, by and large validated the directions and strategies outlined in the N.P.E. 1986 and Revised Programme of Action 1992. However, there have been some lags and some shortfalls. The time has come now to take stock of what Progress has been made, what difficultics are being encountered and where and what mid course corrections are necessary. It is this task that this August Meet must examine.
3. While I address myself to specific agenda of this meeting, I would also take the opportunity to review the progress made by Pumjab in those areas. Let me start. with :

## Primary Education

4. The State has achieved an enrolment target of $97 \%$ with a view to achieve the aim of elementary education for all. All Villages which have more than 50 children have been provided with Primary Schools, which are 12464 in number. No child has to walk more than one kilometer to reach a Primary School. To encourage the students of weaker sections of society and to check drop out rate, the State Government has provided scholarship of Rs. 30/- P.M. for girl students of Vimukat Jatis. On this, more than Rs. 12 crores are spent every year as payment of scholarship upto primary level. Under Operation Blackboard, the first two phases are under advance implementation which will be completed before 31st March, 1994. But there is necessity to contin!ee with the Operation Blackboard to convert all the scbools in the State into three teacher and three room schools. With a view to achieve this target, it is imperative that Union Government should provide adequate funds on yearly basis for the betterment of primary educational standärds.

## Minorities Education

5. Chapter Third of Programme of Action 1992, inter-alia provides for the formulation of an area intensive programme for development of educationally backward minorities. Accordingly, the State Government has made provision of teaching of Urdu in Malerkotla and Quadian, which are the areas of concentration of educationally backward minorities and which do not have adequate provision for teaching of 'Urdu', as the medium of instruction of secondary, Senior Secondary and Higher Education. Government have also encouraged the establishing of new Primary and Middle Schools, where such a need is felt.

## Vocational Education

6. The State Government has introduced Vocationalisation of Secondary Education at the Senior Secondary level w.e.f. 1988 to impart employable skills so as to divert student; to the world of work and to make the +2 stage, a usefully terminal one, so that the pressure on the Higher Education system could be reduced. For this purpose a Survey has been made to identify the areas having sufficient job potential for students. Vocational Education has already been introduced in 295 senior secondary schools. To make this work more participatory and relevant to present day needs, the Government has decided to establish 'State Level Experts Committee' on Vocational Education to minor and evaluate the programme. A decision has also been taken up to start Pre-Vocational Courses at secondary level in 50 schools of the State, Similarly we are even introducing vocational courses at college level. Health related Vocational courses and courses based on Agro industry, are being emphasised. Arrangemeuts have been made for training of Vocational Teachers in 13 Training Institutions of the State. Syllabi for new courses and their books are being prepared.

## Adult Literacy

7. In the State, there is no problem of Non-Formal Education. However, the State Government is facing the problem of 'Adult Illiteracy'. With the help of Voluntary Agencies, such as Bharat Gyan Vigyan Samiti, hundred percent literacy has been achieved in seven blocks. A scheme has been prepared under TLC to start mass movement in Hoshiarpur District in 1994. This would be useful exercise in achieving
universalisation of elementary education and boosting of Mass Literacy movement. Where the TLC's have been successful, Post-itieracy Programmes would need to be developed and implemented.

## Decentralised Management of Education

8. The recent amendments in the constitution, which are aimed at strengthening administretion at the district, village and municipal levels, would enable entrustment of function of education to Panchayati Raj and urban bodies. I may add that the Village I.evel Committees and Parent Teacher Associations have already been established in the State to ensure participatory management of educational Institutions. The teachers are to be held accomtable to the community which they serve. Therefore, the decentralised structure is the need of the present time, especially at the Primary Education level. However, the experience gained in this respect by different States has to be kept in the background, while cvolsing new implementation strategies. Teachers as a class. are highly unionised and politicised and their likely reaction to these changes cannot be overlooked. Similarly, we cannot be oblivious to the financial and administrative limitations of these bodies. The State I egislatme would soon be considering all the above aspects and we are sure, an acceptable arrangement to all concerned would be evolved.

## Yashpal Committea on load oî School Bag

9. The State Government fcels that there is a considerable load of school bag on curricuium particularly at Primary School And Upper Primary School Levels. It should be reduced. For this purpose, the process of curriculum framing and preparation of text books needs to be decentralised so a; to increase teachers involvement in these tasks and schools should be encouraged to innovate all aspects of curriculum, including choice of text-books and other materials. Besides the above process, appropriate jegislative and administrative measures to regulate, opening and functioning of schools and revision of text books at Pre-Primary stage should be taken up. To begin with, text books should be made available by the schools to children on rotation basis and the home work in primary classes should be abolished.

## Evaluation of School Text Books

10. I may inform, sir, that in my State no nonGovernmental institution has been recognised, which has a separate curricula having contents contrary to the national interest. A State Reviesv Committee has examined the syllabi, curricula and the text books prescribed by the Puniab School Education Board and modificd the learning package according to the guidelines provided by the Central Government.

## State Programme of Action

The National Programme of Action (POA) 1092 envisages preparation of State Plan of Action taking into account situational and institutional imperatives. The State Government is seized of the matter and considering to set up the working groups for the preparation of State POA, so that the practical POA is evolved through participatory process.

## Soneri Committee Repurt

The State Government is generally in agreement with the Soneri Committee, which has examined the recommendations made earlier by the Gyanam Committee. We would encoarage our universities to make as: many colleges as possible autonomous and also to iatroduce Performance Evaluation for teachers. There is, however, every justitication for the visitor to abide by the advice of State Cabinct in sertain important matters. For meeting the present day needs of empioyment and the much needed rural development, UGC must make need-based funds available to Rural Coileges and for introducing Vocational subjects in all institutions of Higher Education. This is obviously the need of the hour.

## Teachers Representation in Legislative Councils

Punjab, at present, has no legislative council. We are, however, in agreement with the view that there is no need for separate representation for teachers in such bodies.

In the end, I would like to express my gratitude to the Chairman, for giving me an opportunity for placing before this August House my views on the issues raised in this C.A.B.E. Meeting. I assure you, sir, that our State will work in collabrration with the Ministry to implement the National Policy on Education and the Programme of Action 1992.

## SPEECH OF SRI A. GANDHIRAJ, MINISTER OF EDUCATION, PONDICHERRY

1. I heartily thank Hon'ble Union Minister of Human Resource Development, Thiru Arjun Singhji for his commitment to the cause of education in aiming at the development of human potential of our country. I assure you, Sir, that this national endeavour will go a long way in the realisation of constitutional goals of equatity, liberty and fraternity among all Indians.
2. The Union Territory of Pondicherry is a pioneer in the implementation of different components of national policy of education in making them a reality in letter and spirit.
3. On this occasion, I am proud to inform that our Union Territory is tie rirst among all the Union Territories in our country to achieve total literacy under Total Literacy Campaign of National Literacy Mission with total commanity involvement of the people of Pondicherry.
4. We have a'so been honoured with the UNESCO's KING $\because Z Z O N G$ LITERACY AWARD for this meticulous and ceaceless efforts towards the achievenient of total literacy. Now, we are in the second phase of Post-literacy Campaign and I assure you all that our Territory will continue to be a pioneer in this Postlitcracy Campaign also.
5. This administration is at present engaged in the task of preparing the Draft Programme of Action (POA), in consultation with all the sectors of the population, for this Union Terutory, based on the guidelines of Government of India and the National Prog. ramme of Action. The final draft of Programme of Action for the Union Territory of Pondicherry will be finalised by December, 1993.
6. While the formulation of a Programme of Action is underway, the Govermment of Pondicherry has already taken many initiatives under each Action Point of Programme of Action in strengthening of efficiency of the system and the enhancement of the standard.
7. This Union Territory ensures that women should have their rightful share in all educational programmes and activities. Ai present this administration muns 49 institutions exclasively for cirls (in addition to co-education institutions) from Primary to Higher Education. Special support services in the form of wholarships, awards and prizes and incentives are also
provided. Out of the 49 institutions, 6 Higher Se condary Schools offer vocational courses, one Industrial Training Institute and one Polytechnic have been cstablished exclusivcly for girls, ensuring an easy access to Vocational and Technical Education. The share of women teachers in this administration works out to $43.5 \%, 39.2 \%, 44.44 \%$ and $42.8 \%$ in Primary, Middle, High and Higher Secondary Schools respectively. The above situation is an evidence that the access to education and empowerment of women in this Union Territory is favourable for their participation in all the educational programmes.
8. The administration of this Union Territory is also committed for ensuring equal educational opportunities to the following vulnerable sections of the society, namely scheduled castes, other backward classes, physically handicappod and minorities. The Education Department works in collaboration with the Depariment of Social Welfare and the Adi Dravida Welfare Deparimeni Different support services like free supply of unifoms, text-books, stationeries, footwear and schola: inips, tutorial facilities, hostels, incentives and financial assistance, opportunity cost to parents of girl chillien, free mid-day meals are provided. Service Eomes. Special Schools and Vocatonal Taining Centres are also run in this administration for putting them in the educational ladder. This Union Territory is multilingual as it is spread out in three adjacent States following Tamil, Malayalam and Telugu. A separate Directorate of Art and Culture takes care to protect and promote the culture and languages of this Territory. The different regions enjoy the right of using their languages as the medium of instruction. A separate Grant-in-aid Code is also available in this Administration for recognition of institutions including the institutions administered by the minorities. In Karaikal region, there is an Arabic School run by Muslim Educational Society.
9. In respect of Non-formal Education Programme the programme was launched in 1987. There were 35 centres in Pondicherry, 7 in Karaikal and one in Yanam regions located both in urban and rural areas. Thirty learners were enrolled in cach centre in the age group of $6-14$. After attaining of total literacy the Non-formal Education Centres have again been operationalised this year for which a sum of Rs. 25,000 has been provided by ou: Government for the purchase of leaming materiats for 1.000 learners to
be taught by Arivoii Volunteers as part of the Postliteracy Campaign. For the year 1994-95, a sum of Rs. 75,000 has been proposed, in order to cover 3,000 learners through Arivoli Volunteers. After completion of the Post-literncy Scheme under 'Arivoli', a thrust will be given during the year 1994-95 on the Non-formal Education Scheme. Necessary proposal will be sent to Government of India seeking funds for the same schenie in this year itself.
10. In the sphere of text-book revision, this Union Tcritiory follows the pattern of three adjacent StatesTamilnadu (for Pondicherry and Karaikal), Kerala (for Mahe) and Ardhra Pradesii (for Yanam). These States prepare the text-looks in their own languages and this Union Territory adopts these text-books for the respective regions. Hence, whatever revision and recommendations are suggested by these States tecome applicable to this Union Territory. We are planning to have our own School Fducation Board for Pondicherry and Karaikal regions. After this Board is established, we wouk be able to prepare text-books with greater flexibility to suit our own as well as national objectives.
11. There is no Legislative Council in the Union Territory of Pondwhery and hence the question of teachers' epressanion in the legislative Council does not arise,
12. In the sphcre of technical education, there has been a pheromenal growth and siguificant expansion based on the various recommendations of All India Council for technical education by the implementation of the contrally sponsored schemes. Under the centrally sponsored schemes, Vocational education and Craftsmanship training courses as well as Computer education, Management programmes, implementation oi Community poiytechnic are the different spheres of activities undertaken by this Adminis!ration. There are three Indistrial Training Institutes and three Polytechnics run by this Administration at present catering to the needs of manpower building in this Union Territory. A full-fedged degree and post-graduate institution called "Pondicherry Engineering College" is providing higher education in this area.
13. Vocational Education is another thrust area and this stream has been introduced at +2 level in the year 1978-79 in this Union Territory. Out of 31 Higher Secondary Schools in Pondicherry, Karaikal and Mahe regions, 19 Higher Secondary Schools are offering 45 vocational courses of which 30 courses are under the State schemes and 15 courses are under the centrally sponsored scheme. The major areas of vocational courses are under the disciplines of Agriculture, Commerce and Business, Engineering Technology,

Dress Designing and Making, Electric Domestic Appliances, Printing Technology, Office Secretaryship, Building Maintenance and Computer Education. The percentage of vocational stream students is 18.5 in this Union Territory which is higher than the present national level norm of minimum $10 \%$ enrolment in the vocational stream.
14. In the area of Decentralised Management of Education involving Panchayati Raj Institutions, the Government has carefully considered the different issues and the present status of local bodies in taking over education. The status of Panchayati Raj Institutions in this Union Territory is maintained as Municipalities (Urban) and Commune Panchayats (Rural). For these Panchayati Raj Institutions, elections have not been conducted since 1968. Besides, these Municipalities and Commune Panchayats have their own immediate tasks of providing other basic amenities like drinking water, road maintenance, ensuring public health, etc., the task oî involving them in cducation may result in resource constraints for these local bodies. Therefore, the present status-quo in the management of education vested with Education Department may have to be maintained in this Union Territory.
15. We fully support the recommendation made in the Yashpal Committee Report. We have already informally advised our schools both Government and Private to reduce the practice of giving home-work to children, and allow them learning from the surroundings.
16. In the sphere of Teacher Education and development of competence in teachers, this Union Territory has instituted a separate State Training Centre imparting inservice training to all categories of teachers by organising short-term theno specific courses and 21day Comprehensive Training Programme based on the guidelines of Goverament of India for improving the professional equipnent of teachers. The District Resource Centre for Science is also functioning to strengthen In-service Teacher Education Programme in the area of Science and Mathematics.
17. In the area of Sports and Physical Education a State Sport Council has been constituted to monitor all the programmes. A special project of Indira Gandhi Sports Complex is also being developed with well furnished playgrounds, coaching centres with required staff for different sports and games. The talented youths in sports and games have been identified and the facility of scholarships also provided.
18. Another prime concern of this Territory is to tap the talents of youths in involving them in National Service Scheme (NSS), National Cadet Corps (NCC)
and Scouts and Guides. The community extension programmes organised under these areas in this Union Territory provides a vital linkage of involving the community in the development of education.
20. Above all these measures, this Union Territory is concerned with the improvement of quality of education at all levels by the optimum utilisation of available resources and trying out all innovations. It is noteworthy to mention there that the efforts taken so far in the realisation of minimum levels of learning in primary schools ensuring the accountability of teachers. The implementation of Population Education Scheme and Environment Orientation to School Education in this Union Territory also gives impetus in
the improvement of quality of education. The Audiovisual Education Units in the Department of Education carrying forward the messages to the classrooms is also another favourable situation in this regard.
21. This Union Territory ensures the welfare of teachers by implementing the scheme of National Foundation for Teachers' Welfare thereby facilitating maximum participation of teachers in the development of education.
22. Before I conclude, I heartily thank Hon'ble Union Minister for Human Resources Development and the learned Members of CABE for building a favourable climate for the development of education.

## SPEECH OF PROF. K. PONNUSAMY MINISTER FOR EDUCATION, TAMILNADU

May, I, at the outset convey to all the Members of Central Advisory Board of Education the greetings and best wishes of the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Dr. (Selvi) J. Jayalalitha who has expressed her fond hope that the outcome of the deliberations of this meeting will further and strengtien the education system in our country. Under the dynamic and able leadership of our Chief Minister, Tamil Nadu has launched several programmes to make education socially useful and relevant for our youth. A number of schemes have been taken up to cater to the needs of socially and cconomically weaker sections of the Community from the pre school level to higher education. This shows our firm and total commitment to development of education as an instrument of social and economic progress.

## Early Childhood Education and Care

Tamil Nadu has been a pioneer in caring for the child. It was the first state to implement a well funded and efficiently managed Nutrition-Meal Programme for children from age group three to fifteen. This programme is now extended to take care of the educational development of the child. All noon-meal workers are being given short term training in PreSchool Education and every noon-meal centre will also be a centre for learning. This is in addition to the Balwadis and Anganwadis. All these centres have also becn integrated with the health care programme of the State.

## 2. Elementary Education

Tamil Nadu has achieved $100 \%$ enrolment at the Primary level but the problem of retaining the children in the system has been a disturbing factor. Our Government took several incentive schemes.

1. Nutritious Meal Scheme.
2. Free Uniform for pupils of I to VIII Std.
3. Free Text books.
4. Free Chappals.
5. Free Bus Passes.
6. Free supply of slates.

These measures have helped to bring down the drop out rate from $54.9 \%$ to $19.3 \%$ at the Primary School level. To enrol and retain girls, the Tamil Nadu Government has taken a positive decision to appoint only Women teachers exclusively in primary
schools up to Class V. Yet another step in this regard is the establishment of Mother Teacher Councils in all Schools to support the School system and enhance its function. It is the desire of the Tamil Nadu Government that all habitations with a population of 500 and above do have schools of their own and that all the existing 459 single Teacher Schools are converted into two teacher schools. The Operation Black Board Scheme has been fully implemented. The Government of Tamil Nadu has also drawn up a scheme for assistance from World Bank/UNICEF to strengthen Primary Education quantitatively/qualitatively. The Directorate of Teacher Education, Research and Training has proposed to embark on a massive programme of training of Primary School Teachers in Minimum Levels of Learning, and I request the Government of India to extend its financial and training support to implement the programme successfully.

## 3. Non Formal Education/Adult Education

Literacy Mission Authorities have been constituted at the State and District Levels. By 1993-94 all the districts will come under total literacy campaign. The State Resource Centre has produced learning materials and the Tamil Nadu Text Book Corporation has taken the responsibility of Printing them. Jana Shikshan Nilayam centres have been started as part of Post literacy campaign. It is the object of the State Government to bring all children under age 14 years under the Formal or Non-formal system so that the State will be able to implement the "Education for All" programme. I request the Government of India to come out with a larger financial outlay for the literacy programmes so as to achieve total literacy and retain and enhance the literacy level of the neo-literates.

## 4. Secondary Education

With regard to secondary Education, the Policy of Government of Tamil Nadu has been to consolidate and strengthen the system. The Government is very much concerned with the qualitative improvement of eduction in general and Secondary education in particular. While declaring 1993-94 as the "Year of no Failure", the Government have evolved an academic calendar for all the Schools in the state, to ensure that the curriculum is completely dealt with and that every student passing through the system achieves the
required in all subjects. Accountability of teachers has also been ensured through prescription of JobChart and monitoring at different levels. Special attention is being given to spoken English. Every working day is an instructional day and the Parent Teacher Associations Mother Teacher Councils have been given responsibility of providing substitute teachers whenever any teacher is on leave. Yet another scheme to augment funds for the school is to enrol parents and public as patrons of individual schools. The amount collected from such patrons is kept in fixed deposits and the income therefrom utilized to pay some honorarium to substitute teachers. Another income generating venture "Environmental Improvement Programme" is the planting of hybrid variety of tamarind trees in the school campus. The income from such trees would be utilised to meet the recurring expenses of the school. The School Improvement Conference Programme has been revived to make the Community provide the infrastructural facilities of the schools. By these and other measures, the Government of Tamil Nadu has planned to associate the local community activity with the functioning of the school system.

## 5. Special Programme for the Talented

Since the Government of India has withdrawn the Rural Talented Children Assistance programme, the State has evolved its own programme to identify and assisi talented children in rural areas. A Talent Search Examination is conducted for this purpose.

Since the representations of the Government of Tamil Nadu to the Government of India to modify the Navodaya Vidyalaya Scheme to suit the special needs of Tamil Nadu have not met with positive response, the Government of Tamil Nadu has proposed to start Schools of Excellence on their own in all districts to cater to the needs of the talented poor children in rural areas. One such school has already been established in Burgur at Dharmapuri District.

At this juncture, I would like to reiterate the suggestions given by our Government and request that they may be accepted. I must also point out that the altered programme will be eminently fitted to cater to the needs in a multilingual federal set up such as ours.

## 6. Open School

In addition to the programmes under the non-formal system of education, the Government of Tamil Nadu has founded the Open school, so as to benefit the school drop-outs who learn for higher education. It is our intention to associate the State Open School with the National Open School.

## 7. Yashpal Committee Report

Many of the Observations of the Yashpal Committee on the load of the School bag are not fruit manifest in the S.S.L.C. System in Tamil Nadu. The textbooks are prepared carefully and the number of note books to be used by children have also been restricted. The Teacher-pupil ratio cannot be reduced from the present level due to lack of resources. But efforts will be taken in this regard as and when funds become available. Through a system of supervised study and group work in the school the torture of home work has been reduced to a considerable extent.

## 8. Womens' Education

Tamil Nadu has got the unique privilege of having two universities for women viz. Mother Teresa Women's University and Sri Avinashilingam Institute of Advanced study in Home Science (Deemed University). These Universities not only provide formal education for women but undertake special studies relating to women. It is the objective of Government of Tamil Nadu to ensure that all Girls are enrolled and retained in the Primary School and for the purpose special incentive schemes are in vogue.

## 9. Vocational Education

Tamil Nadu has implemented in full faith the programme of Vocationalisation of Higher Secondary Education as early as 1978. Since a decade and half has gone by, the Government has constituted a High Power Committee to suggest measures for making the programme much more effective I request that Central assistance to vocational education should be extended to all the schools and all the Courses in Tamil Nadu without restriction of numbers. Assistance for training of vocational teachers and preparation of instructional materials should also be liberally forth-coming from the Union Government.

## 10. Teacher Education

The Teacher input is the most vital element in providing quality education for all. In addition to revamping the pre-service education for teachcrs, a massive inservice programme is necessary. Preparation of the District Primary Education programme and also Gender studies have been taken up in earnest. Programmes for updating the knowledge of teachers in content/methodology and evaluation theme including Minimum Levels of Learning have been drawn up. I call upon Union Education Ministry to provide the necessary financial support to the DIETS and IASE to discharge their avowed objectives.

## 11. Higher Education

The Government of Tamil Nadu is in total agreement with the recommendations of the NPERC on Higher Education and has already initiated action on some of them. Out of the 102 autonomous colleges in the country, 43 are in Tamil Nadu. We were the first among the Southern States to implement UGC Scales of Pay with retrospective effect from 1-1-1986.

To ensure proper planning and co-ordination of the development of higher education. A State Council of Higher Education has been established. One of the first tasks of our State Council for Higher Education would be to take up examination reforms and to relieve the Universities of holding under-graduate examinations. We would like to implement all the recommendations of the National Policy on Education relating to higher education which are relevant to our requirements.

## 12. Sports and Physical Education

Sports and Physical education may be made a compulsory subject in all schools and colleges. It may also be introduced as a compulsory recreation in all factories and industries, so as to inculcate sports and health consciousness among the masses.

Just as there is a syllabus in any course of study there should be syllabus for sports and physical education. An uniform syllabus for both physical education and sports may be drawn and followed in all the schools and colleges, so that standard in sports performance can be evaluated. Minimum infrastructure facilities may be provided in all the schools and colleges.
The Tamil Nadu Government has set up A Sports Authority of Tamil Nadu to coordinate various activities of sports and physical education and develop play fields in the State Capital for conducting Sports and Games at the National and International Standards. Construction of a Stadium for conducting
matches of International Standard at a cost of Rs. 40 crores is a crowning achievement to be mentioned here.

## 13. Technical Education

The Tamil Nadu Government with a view to prohibit the Collection of Capitation Fee for admitting students in Educational Institutions have enacted an Act called, "The Tamil Nadu Educational Institutions (Prohibition of Collection of Capitation Fee) Act, 1992". As per this Act collection of capitation fee has been banned in the State. In fact, this has been challenged in the Highest court of the land wherein the judgement have since been delivered, upholding the decision of the State Government in fixation of fee for admission to Professional Colleges. In view of this almost all the Self-financing Colleges in the State were willing to begin admissions. Already 3000 students have been selected for admission for the free seat category seats in Self-financing Colleges and the rest will be admitted within this month on the basis of Merit. Like Anna University an another Technological University will be set up for which a committec has been constituted to workout the modalities involved therein. The State Government is firmly of the view that Technical Education is one of the most significant components of the Human Resources Development Spectrum, with great potential for adding values to products and services and for contributing the national economy and improving quality of life of the people. Threfore this Government is committed to bring excellence in this field.

## 14. Conclusion

These are some of the thoughts of the Government of Tamil Nadu which I would like this august body to consider and take appropriate decisions. I would like to conclude by assuring that the Government of Taml Nadu, under the distinguished leadership of our Chief Minister, will leave no stone unturned to provide good education to all.

Speech of Shri S. S. Chakrabory, Minister-in-charge, Higher Education, Shri Achintya Ray, Ministeruincharge, Primary $\&$ Secondary Edweffien, Smi. Anju Kar, Minister of State-in-charge, Mass Education Ex-
 Tapan Roy, MOS, Libray Sonvices and Shai B. G. Cheadhury, BOS, Technical Eamcation and Traning.

At the very out set let us express our gratitude to the Chairman for convening the 49 h meeting of the Central Advisory Board of Education. The meeting is important in view of the present time when clucation faces new challenges.

We would like to place sur views seriatim as per agenda paper as follows:
(i) Review of Implementation of NPE and POA.

The Government of West Besgal intends to mention once again the ruling of the Migher Judiciary of the country, the Supreme Court of India on February 4, 1993. The Division Bench ruled that right to education be similar to the fundamental right: the right to life. They wanted that elementary education be a part of Article 21 instead of Article 40. This may please be included in NPE and POA.
(ii) Review of the State Programme of Action

The State Government had set up an Fiducation Commission under the Chairmanship of Dr. Asok Mitra. Report of the Commission has also been published. It has one hundred and eighteen recommendations. The State Government is currently considering the recommendations taking into account the Central POA in the State level. Two Sub-conmittees will be set up. We will soon send our programmes to the HRD Department, Govermment of India.

Regarding Vocational Education in this State it did not gain momentum mainly due to the fact that DGE \& T, Ministry of Labour, Government of India did not agree to the equivalency of $10+2$ Vocational Courses with that of ITI.

Regarding the "Apprenticeship Training", under the present Apprenticeship Act, only a few trades on Vocational Courses have been covered. It is recommended that all the passed out students of the $10+2$ Vocational Course students should be trained under the Apprenticeship Scheme.

Regarding vertical mobility of the $10+2$ vocational passed-out students, though it was shown as a terminal one in the NPE, 1986, in our State 20 seats wero
earmarked at the diploma level in engineoring for them in the Technical Stream.

We have no information about the placement of the passed out studen's of $10+2$ Vocational Courses all over the country ether Centrowise in reneral or Statewise in particular. Before taking any acton, it is desirable that manpover requirments in the orgonised sector, umorgmised sector, service sector and rural sector, eic. are to be ascertained. However, the quality of the present $10+2$ Vocational Stream should also be ascertained in tems of technical education imparted and the skill generated and also in terms of employment or self-employment. After ascertaining all those informations, it will be better for-re-planning of the $10+2$ Vocational Stream.

Amongs: the lotal population, the maximum is school drop-outs and neo-literates. Unfortunately, non-consideration has yet been given to generate skill manpower amongst them. In fact, unskilled population of this category are liability to the nation. Technical skill development programme for the out-of-school youth and neo-literates should be given the top-priority. The proposed Pre-vocational Courses for the students of IX and $X$ should be re-considered and be made available for the drop-out of Class VIII and below. Further the decision of the Government of India to introduce Pre-vocational Courses in the existing Higher Secondary School should be considered taking into account the fact that the Pre-vocational Courses be amended prior to this and different realistic and gainful Vocational Streams should also be allowed to be imparted, particuarly in those institution swhere Vocational Streams are not in operation at present.

Regarding Mass Education the West Bengal Government is going ahead with the work of spreading of literacy amongst the illiterate masses at a rapid pace by adopting the Total literacy Compaign approach since 1990. Till September, 199344.30 laths of persons in the age-group of 9 to 50 years have been made literate. As a result the overall literacy percentage in our State has gone up to approximately $65.54 \%$ in September, 1993 from $57.72 \%$ in 1991. The State Government has already drawn up its perspective plan for achieving. Total literacy by the 8th Plan Period provided usual share of Ceitral grants is assured.

The State Goverument has illready prepared a strategy for Post-literacy and Continuing Education Programme. Two separate system, of Post-literacy and Coninuing Edwation have been envisaged for the agegroups of 9 to 14 and 15 and above. We also strongly feel that the adult neo literates must be given some sort of Vocational training at the Post-literacy stage to enable them to take part in developmental activities. Training of women in Vocational Trades would enable them to become self-reliant. The idea of Vocational Education at the Post-literacy stage has to be given a concrete shape.

The State Government is now seriously considering to implement the Project Approach of Non-formal Education under overall guidance, supervision and control of the newly clected Panchayat Samitics at Block level by paying remuneration to the instructors. We have not yet received a copy of the revised scleme of Non-formal Education which is reportedly sent to the State Government. As such, we are not in a position to give our views on the revised scheme of NFE with component of cash incentives to the instructors. The Statc Government would, however, surely consider the proposals under the revised scheme on NFE with saitable modifications on getting it.
(iii) Report of CABE Committer on the Report of the Gnanam Committec

There is no quared with the view that Uninersitics should be centres of excellence, that students, teaciers and other sections of the society should be involved and that Universities and their respective departments should have autonomy. But this view runs cotinter to the recommendations of the Guanain Committe that elections to various University Bodies should be kept at a bare minimum and the selection principle should be nomination. The recommendation debarring clected representative from holding any office of the University system may not be disputed but to debar teaching and non-tcaching staff from contesting elections would deprive our political system of the services of some of the brightest people of the country. The nomination of student representatives of the Senate on the basis of academic excellence does not guarantee meaningful student participation in the affair of the University for which a necessary precondition is a lively interest in different areas of University administration.

Proposals for decentarisation are welcome but setting up autonomous institues or regional centres would involve substantial costs which Universities or State Governments are unable to bear at present. If Universities and Colleges are to be self-financing they 20-18 Edu/94
would have to adopt a fee-structure which would exclude students belonging to weaker sections from the ambit of University education. Participation of Non-governmental agencies or business houses without any concessions to them in matter of admission or administration does not seem to be realizeable in the present context. Nevertheless a realistic fee structure should be evoived through consensus after thorough discussion by all sections of the society.

Gnanam Committee as well as the CABE Committee share the enthusiasm of NPE in respect of autonomus colleges. Autonomus colleges are mooted as centres of excellence which could design their own courses, hold examinations i.nd publish results on their own. The idea was to provide for quality education to students of autonomus colleges as these colleger have better faculty and infrastructural facilities. Unfortunately our experience with a large number of autonomus colleges is diffcrent. A large number of autonomus colleges have been set up in the last few years which have no claim distinction. The sole motive of establishment of these colleges was to obtain more from the U.G.C. and other Central agencies. The Education Commission of West Bengal (1992) has suggested the concept of a cluster of colleges for the purpose of promoting cooperation and interaction among colliges in a particular region. Judged by their past performance one or two colleges in each cluster may be treated as lead colleges which should serve as a model for other colleges. This might help improve the gencral standards of collegiale education.

Boih th Gnanam Committee and the CABE Committec have advocated creation of a large number of Committees Councils to deal with different aspects of higher education. Some of the Committee, already exist in many Universities, who run these Committees for carcer guidance as well as placement assistance. But formation of too many Committees would increase paper work and bureaucratization of academic administration. Setting up a iribunal does not guarantee improved environment nor do such tribunals ensure promotion of work culture. Responsible trade union behaviour and an appropriate code of ethics involved by students, teachers and employees would go a long way in maintaining a proper academic atmosphere in our Universities. Further functioning of too many Committees involving a large number of teachers and students would affect the academic activities of a University. We are of the opinion that most problems which arise should be solved at the departmental level through mutual discussion across the table with minimum paper work.

The recommendation limiting the tenure of a college Principal to a period of five years is not realistic because five years is too short a time for a person to grow an attachment to an institution and still less to be associated with any perspective planning of the institution. The tenure of the Head of a University Department should likewise extend beyond one term if the Department has to pass through a process of development during the said period.

Flexibility and uniqueness should be the guiding principles for decentralisation and strengthening of a University administration. A University, during the long years of its existence, develops its own characteristics and character. Any scheme of reform must conform with the ethose of a University.

## (iv) Report of the CABE Committee on Teachers' Representation in Legislative Councils

The Government of West Bengal had abolished the Legislative Council in the Sixties. We opine that same decision be followed in other State. This Council has little imporiance in a poor country like India whose fund for clementary cducation is still inadequate.
(v) Report of the CABE Committer on Decentralised Management of Edacation
We fully agree to the policy of Decentralised Management of Education. Further, we are in common agreement with the Seventythird and Seventyfourth Amendments and the listed schodules of the Constitution of India.

In fact, we have a three-tier Panchayat Body at the District, Block and Village levels. The Left Front Govermment conducted the Fourth time Panchayat Election in May last with specific features of reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and for the womea in each ticr. Ten number of Standing Committees are introduced by legislation to each Zilla Parishad and each Panchayat Samity. A good number of women, Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are clected as heads of these Bodies. Planning is formulated from the Panchayat Samity level and almost fifty percent of Plan Budget is spent through these Decentralised Bodies. Each Zilla Parishad and each Panchayat Samity has a Sthayee Samiti (i.e. Standing Committee) on Education and Culture.

We have gone through the recommendations in Chapter IV of the document : CABE Committee on Decentralised Management of Education. Regarding Para 4.5 and the projection in pages 16 to 19 of the report we have and alternative view. Without land
reform, functioning of the Panchayati Raj Bodies will be controlled by the local vested interest. People's Participation and the money for development will be of no use. As former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi once observed that only fifteen paise is saturated the lower level out of a rupee.

On the other hand, there are statutorily constituted Educational Bodies in West Bengal, such as, District Primary Education Council, State Primary Board, Secondary Education Board, Higher Secondary Education Council, etc. The Managements of these Bodies are taken up by democratically elected persons. These Bodies work in co-operation with Panchayat Bodies down to the lowest level.

At present, orientation course is going on for newly elected Panchayat heads where educational principles and projects are also included for training. Similarly with the help of the UNICEF a State-wide intensive campaign for enrolment, retention, evaluation and development of elementary education is in progress with the co-operation of Panchayat Bodies.

We are reviewing further how Panchayat be linked with literacy and formal education in the light of the 73rd 74th Amendment of the Constitution. At this stage Village Education Committees may be set up for supervising and monitoring purposes. In the district named by Bardhaman such type of Committee is in vogue on an experimental basis. Recruitment, transfer and discipline may vest with the Statutory Educational Bodies.

Regarding Paras 4.61 and 4.62 at page 29 of the said document it will make the thing unhappy to many of us. To quote, "the transfer of management of education to Panchayati Raj Bodies without providing adequate resources to them will be a harmful step". is a right recommendation. Can we politely ask-what financial role the Central Government will play in this regard? Since the Kothari Commission days it is not clearly answered by the Central authority.
(vi) Report of Yashpal Committee on load of School Bag.

Our views arc as follows :
Firstly, the Committee has rightly underlined the need to increase teachers' participation in curriculum development.

Secondly, it was felt that appropriate regulatory mechanism should be urgently set up in the country to ensure that learning at pre-school stage is by playway method and formal texching of subjects should be scrupulously prevented. Recognition and affiliation
for both Private and Government schools should be made very stringent so that the schools totally lacking facilities are not allowed to function.

Thirdly, there should be no formal teaching of subjects in the pre-school stage. There should be no homework and project-work at the primary stage (Class I-V). For different reasons it would not be proper for the schools to purchase the text books and the children should be allowed to keep the text books at thier homes.

Finally, it is an established principle of testing that assessment should test various kinds of abilities and not just of one kind. Apart from the shift to concept based questions, the School Boards should emphasise continuous and comprehensive evaluation that incorporates both scholastic and non-scholastic
aspects of education, spread over the total span of instructional time.

## (vii) Report of the CABE Committee on Sports and Physical Education

The report has not yet been received and we keep ourselves refrain from giving cur views for the present. After receipt of the report we shall forward our opinion.

## (viii) Report of the CABE Committee on Distance Education

We have not received the report as yet. We shall give our views when we receive it.

At the end we express our sincere thanks to everybody present for the help they extend to us for placing our views in the meeting.

## SPEECH BY SRI ANIL SARKAR MINISTER FOR EDUCATION TRIPURA

## Hon'ble Chairman and the respected members of the Central Advisory Board on Education

We have met here to-day to discuss the Programmes of Action to be chalked out for the future and also to review the progress made so far. The National Policy on Education was formulated some seven years back in 1986 and was adopted after nation-wide discussions and seminars in 1987. Six years have passed since then and some Navodaya Vidyalayas have been set up in the country and the Operation Black Board has also achieved some success. The literacy drive has also made some headway in some parts of the country. But the achievements fall far short of the goals set. The reason for this obviously is paucity of funds. But lack of sincerity in approach is also no less a cause of this. I call our sincerity into question because the budget we provide for all round progress in Education is too meagre to enable us to act effectively on our Programmes of Action. Had we been sincere in our approach and really committed to our cause, we would surely have made much more liberal budgetary provisions for this vital service sector. Well, this lack of sincerity in the efforts to educate all, without exception, is something we have inherited from our forefathers of the remotest past, perhaps from the day the class-ridden society came into existence.

Prometheus stole fire from heaven, the abode of the privileged, and he was punished brutally by Jupiter, the lord of the privileged. May not we say that the whole legend is symbolic? We know, fire gives light and light helps us to see, understand, know and acquire skills-a gift which, all through the ages, have been the special prerogative of the ruling class. If the Western world holds in its legends this picture of society as a system in which only the ruling class has the right to knowledge, our oriental society presents no better picture, since our Mahabharata also says that Eklabya had to lose his thumb for his isolence in trying to learn martial art through a process of, what we call to-day, "Distance Education". A poor, non-Aryan as he was, he had no right to be educated in an Ashram of which only the Pandavas and the Kauravas were the legitimate students. He iearned by watching from a distance and that too was considered a serious offence. The picture, to-day, has changed only to the extent
that no one is debarred from learning. But the point is whether we have really helped all to learn or we have simply held our promises which cannot be translated into action, if adequate funds are not provided for them. Universalisation of elementary education is our first goal, the top priority, we glibly say, but do we realise that with the meagre budget provision made for the entire field of education, imparting elementary education to the teeming millions, nay billions, of our illeterate masses is hardly possible? Even if the entire budget provision for education is directed towards only universalisation of elementary education, I do not think, the thrust area will be really covered. Hence what we need today is to make a liberal budget provision for the purpose. Education, if it is really to be expanded, developed and consolidated, required atleast $10 \%$ of the annual budget provision of the country for achieving its targets.

However, I stand here not only to offer criticism and self-criticism but also to give an account of whatever little has been possible for us in our State to make the National Policy on Education a success.

In Tripura the primary objective of education has been to remove imbalance and to equalise the educational opportunities to all sections of the Society. The literacy rate in the State, as per census report of 1991, is $60.44 \%$. The percentage of literacy among the SC, ST and Women is $56.06,40.37$ and 50.01 respectively. Keeping in view that certain sections of the society are educationally at a disadvantageous position, efforts have been made by formulating incentive schemes to encourage them to seek education. This direction will continue with greater momentum and force in years to come. It is also seen that there is rural-urban disparities. Efforts have been made to ensure that rural areas are given wider and better coverage by setting up schools, upgrading and equipping them well. The problems of the linguistic and religious minorities are also attended to by ensuring teaching in mother tongue at the primary level and by providing necessary financial assistance.
2. The State Government has always kept the policy of universalisation of elementary education as the central theme of education policy. The State has oriented itself for ensuring $100 \%$ enrolment,
retention and achievement. To achieve this goal of universalisation of elementary education, necessary incentive programmes have been formulated and at the same time cooperation and the assistance of the local community are also sought. When the Total Literacy Campaign will be launched, enrolment of eligible children in the schools will form its integral part.
3. De-centralisation of educational management is one of the crucial areas which will receive full attention of the Government. In fact, the recent amendment to the Constitution has entrusted greater responsibility for ensuring the involvement of the people in the management of the schools for its greater efficiency. The State Government has already constituted Block Level Educational Advisory Committees. Constitution of Villages Education Committees in the respective Panchayat is under consideration.
4. The State Government subscribes to the findings of the Yashpal Committec report that the learning should be without burden. The curriculum and the teaching should be designed in such a manner that the students are not burdened with the burden of noncomprehension. It needs no mention that non-comprehension approach to the education will make the student more crammer without bringing growth of their mind.
5. The decentralisation of framing curriculum and writing of text books is a welcome step. The text books design should not only give facts and figures but should contain values which should be integrating and secularist in nature. This becomes all the more relevant in today's conditions when divisive forces at different levels have started surfacing, and thus, endangering the national unity.
6. In the State 2 Navodaya Vidyalayas have already been set up and they are functioning. The State Government has also identified the land and communicated to the Vidyalayas. At present they are functioning in the temporary structures. It is requested that pucca constructions be started immediately.

For North Tripura District, land has also been identified. As in case of other Districts, Navodaya Vidyalaya may kindly consider whether the classes could be started in the district also.
7. The report of the Committee on "Alternate Models of Management" under the chairmanship of Prof. A. Gnanam as reviewed by the Soneri Committee as per decision of the Central Advisory Board on Education in its 46th meeting has been taken note of. Government is also of the opinion that the academic administration of the Universities is very different from that in vogue in the Governmental system and is should be based on participation, decentralisation, autonomy and accountability. University autonomy should be considered an essential pre-requisite for academic excellence and development. But the University should have accountability in financial matters. It is to be pointed out that election to various University Bodies should be done in a democratic way and necessary number of nomination may be authorised.
8. In Tripura, there is one University. Because of the financial constraints the State is unable to provide minimum level of infrastructural facilities to attract students to pursue higher education. The State Government requests to convert this University into Central University or give special grant so that minimum level facilities are created.
9. The State Government has already constituted 7 Task Force to prepare State Plan of Action which would be ready by December, 1993.
10. At the end, I would like to thank Ministry of Human Resource Development for convening this meeting and giving me opportunity to present the viewpoint of the State. Tripura, like other States in the North-East, is geographically isolated, economically poor and educationally backward. It is hoped that Government of India would appreciate that the problems of the North-East are different in nature and thus have different perspective and need be approached with adequate financial and administrative support.

[^1]
[^0]:    12-18 Deptt. of Edu./94

[^1]:    aniatriy wulumentation crsim
    National Iostitute of Educa:
    lisunaug and Administration.
    7-3, Sri Aurobindo Mare.
    X of Delhi-110016
    

