(b) whether any specific rules have been laid down regarding the eligibility for admission to these courses; and
(c) the total number of students who applied for admission to these courscs In 1966?

The Minister of Edrication (Dr. Trisuma Sen): (a) So far only Delhi Uniersity has introduced correspondence courses for B.A. (Pass) degree. The total number of students enrolled by the university for the correspondence courses in 1966 was 3,309 .
(b) the admission are open to students from all over India and to the officers of the Indian Forcign S.rvice and their dependants. A student must have completed 16 years of age before the first October in the year of admission. The minimum qualification for admission to the first year of the B.A. (Pass) course shall be as follows:
(i) For admission to ine B.A. (Pass) Course of three year's duration.-A candidate must passed the Intermediate Examination from an Education Board of a Statejor University or an Examination recognised as equivalent thereto.
(ii) For admission $t_{0}$ the B.A. (Pass) Course of 4 -year's dur-ation.-A candidate must have passed the Higher Secondary Examination of the Ce:tral Board of Secondary Education, New Delhi, or an Examination recognised and equivalont thereto or the Intermediate Encamination, duly recognised by this University.
(c) 4760 persons applled for admisrion to the correspondence courses of the Untretrity of Delhi ha 1986.

3897. सी राभाबतार घर्मा:

नी हुक्य खम्ब कह्यवाय :

थो अर्ज़न Fलह सीरिया :
बी ₹गम गोमाल घालवसे :
ज० सूं प्रकाइा पुरी :
बी घकाध्रबेर पान्री:
:या गुए-कायं मन्ची 7 डून, 1967 के मतारांकित द्रशन संख्या 1649 के उत्तर के सम्बन्थ्य में यह बताने की क्पा करेंगे कि :
(क) क्या दिल्ली में धमंपुरा में 15 भगगम्त, 1966 को प्क मकान गिग्ने के कारणों की जांच करने के लिये निमुक्त किये गये क्रायोग के 习fतबेदन की, जो 31 मई, 1967 को दिहली प्रघाएरन को प्रस्तुत fिया
 जत्येगो:
(ख) इस प्रतिलेदन पर, बो दिती प्रशासन के विचाराधीन बताया जाता था, ज्रव तक क्या fनणंय किषया गया हैं क्रोर
(ग) यदि कोई fनणंय नहीं किया गया, तो fिलम्ब के करा कारण हैं ?

गृर्क्रार्य मंचलय में सेख्य मंत्री (घी वच्चा घरण चुक्ल) : (क) ती हुं, श्रोमान।
(ख) धायोग कारा की गा सिफारिसों पर दिहली प्रणासन नें घरी तक कोई निर्गय नहीं लिया है ।
(ग) कमीसन हापा की णा किफारिएों पर दिल्ली नगर निगम के मत की घ्रतीका की जा दो है

## 

3899. घी रास चरा : क्या fuखा


