## APRIL 12, 1984 Resn. re inclustion of risht to <br> 372 education for children of 14 years as fundamental right in Constn.

(भो राम प्यारे पनिका)
नहीं कहुना चाहिये, क्योंक घाप तो पार्टी घोड़ कर गये हैं
(व्यंब्यान)
जी टी. एस. नेगी : न ब मैंने कोई एं प्लाई किया था, न 500 र. जमा किये ते . एक समभोता हुप्रा था जिसको तुम्हारे नेता ने तोड़ा घोर इसलिए हम यहां पर事 1

सभापति महोबय : यह्ह रिजील्यूघान के बाह्रे है। श्राप विद ड्रा कर रहे हैं.कि नहीं?

बो टी. एस. नैगी : 'जी नहीं।
MR. CHAIRMAN : Now, I shall put the Resolution to vote.

SOME HON. MEMBERS: We want Division.

MR. CHAIRMAN : Then, let the Iobbies be cleared.

MR. CHAIRMAN : Now the Lobbies have been cleared. The quesion is :
"This House expresses its concern over the growing unemployment in the country and urges upon Government to take immediate steps to raise a land army of unemployed persons to take up-
(a) the work of deepening the river beds of major rivers;
(b) the afforestation programme throughout the country inluding Himalayan region in such a way as to cover at least one-third part of the land;
(c) extensive land conservation programmes;
(d) linking of major rivers of the country;
and recommends that Government should pay an unemployment allowance of at least Rs. 100 per mento to unemployed persons. "

These in favour may say 'Ays'. SOME HON MEMBERS : Aye.

MR. CHAIRMAN : These against may say 'No'.

SOME HON. MEMBERS : No.
MR. CHAIRMAN : I think the Noes have it, the Noes have it.

The Motion was negatived.
Now we will go to the next item Resolution to be moved by Shri Saifuddin Chaudhury.
16.15 hrs.

RESOLUTION RE INCLUSION OF RIGHT TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION FOR ALL CHILDREN UPTO 14 YEARS OF AGE AS A FUNDAMENTAL RIGHT IN THE CONSTITUTION

SHRI SAIFUDDIN CHOUDHURY (Kaiwa) : I beg to move :
> "This House expresses its grave concern over the high percentage of illiteracy prevailing throughout the country even after thirty-six years of Independence and resolves that the right to free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years be included as a Fundamental Right in our Constitution" ${ }^{\prime}$

Madam, yesterday we discussed the budget on Education, and today.
we are having this Resolution and I shall try to touch upon some vital point that may not have been touched yesterday. As the subject is very important, I think the more we get a chance to discuss this issue in this House, the better.

Now a very refereshing change I can see in front of me, So many Ministers are present in the House, now at this very moment. I do not know. whether to assume that education has started getting quorum after yesterday's too debate and that for from the Ministers. Any way it may be a very happy situation.

AN HON. MEMBER : You must welcome it.

SHRI SAIFUDDIN CHOUDHURY: I àm welcoming it. I am requesting one thing. I know the fate of this Resolution. At the end the hon. Minister will request me to withdraw $i t$. And in that case, I would request the hon. Ministers those who are present here to take this Resolution to the Cabinet. I am ready to withdraw if you want to bring it as an official resolution with tle strength of the Cabinet.

PROF. MAHDU DANDAVATE (Rajapur): Strength or weakness?

SHRI SAIFUDDIN CHOUDHURY; whatever it may be.

Now imy contention in this Resolution is that we should include Education as a Fundamental Right in our Constitution. What is meant by 'Fundamental Right'? And, why do we insist on Education being made a Fundamental Right, after coming into Parliament or even when we were outside also? We know many organisations, many personalities and many academiciaps who have been demanding that Education should be included as a Fuadamental Right in the Constitution. We ine ditumayed that this

Government has been constandy. denying this important Fundamental Right to our people. They are not ready to accept it and they put forward Article 45 of the Constitution as a: defence, and say that they can do good. through the Directive Principles of State Policy. That is what they say. But what is the fate of those Directive Principles? That is an important point. Illeteracy is increasing day by day and our Government is unruffled about it. They have. no remedy for it, they have no concern for it.

Yesterday, while replying to tho Debate the Hon. Minister was kind enough to say that they are taking much care to realise the goal of universal education. I would say that it is something that would never be realised if this Government continues to pursue. its present policy. We do not know what harm would be there if we incorporate it our Fundamental Rights. Our people should not wait to get education as something given to them by a Government or by any organisation. They sbould not depend on any government like that. It should be a. very natutal right to them. It should be their birth-right. It cannot be a charity or a mercy. And in a country where education is not a Fundamental Righ, it means that society is totally crisis-ridden. There is no other meaning : ofit. It shows that a particular clique, aparticular vested interest is making. benefit out of this prevailing situation. That is why when we take of the egalitarian society, when we talk of equality; when we talk of socialism, then we have got to understand what is meant by all this.

In my Resolution I will try to put forward my ideas about all these things. That is very much necessary to bring enlightenment to our society.

Now, we have passed those days when we had the worst form of denial of this Fundamental : Right to the people. [That concept of right was not there then. We know what was the

## [Sari Saifuddin Choudhury]

situation in our ancient days in our country. I am not going to elaborate on that. During the days of Varna Ashram Dharma, You know, how the Shudras were denied education. I am not going to refer that episode. You also know how Aklavya was denied martial training. We know how the knowledge of the seriptures were forbidden for the downtrodden. In the modern days also we have seen that system in another form. Those were the days of the imperialism and colonialism. In those days the concept of getting education as a right started getting more and more stremgth and support from the National Freedom Movement. The British had denied our people access to education. You know all that. It would sound femething rhetoric now. 1 don't know, semebody may also quote some resolution of the AICC also in this regard. And that, of course, would be useful for me. In those days we had seen how the British tried to keep education confined to a particular limited class and how they wanted to create a kind of India wherein the people in appearance and colour may look like Indians, but in taste, in maral, in intellect and in their thinking they would be English. That was the very proclaimed policy of the British imperialism in our country. We had seen that they confined education to their English language only. They did not allow it to be imparted through the mother toung of our people.

We have seen that, and in that context I want to recollect our days of freedon movement, that is, who put forward the idea of national education, and it is very much linked with today's Resolution also. In that fight for national government there was the concept of education to be the fundamental right of our people. It was inherent in it and that right, we are sorry to say, has not been realised in these 37 years of our Independence. I do.know how to describe the situation. We may claim anything, but we have failed miserably in this particular freld.

Now, I quote that AICC Resolution, and I think the other side will be very happy when 1 quote that Resolution. It said :
'The Indian National Cengress in'a Resolution in 1906 said :
> "...for the people all over the country to take up the question of National Education for boys and girls and organise a systom. of education, literacy, scieatific and technical, suited to thelequirements of the country on national lines, and under mational control and directed towards the realization of the national destiny."

That was what was contained in that Resolution. And it is very much commensurate with the concept of education being the fundamental right of the freedom loving people tho were fightiag for independence. That was the concept. That was denied during the British days. The promise of our national movement was that education would cone as our national right. Now, I remember what that great man, Dadabhai Naoroji pleaded before the Indian Education Commission (1882) to provide education to all children. This is the concept of right, not charity. They may be happy with the Directive principle. What is the direction now? The direction is darkness created all over the countiy. And that is the education that is being given 10 a particular section. That is a very dismal situation, as I told you yesterday.

Then I recollect the Resolution moved by Shri Gokhale. Shri Gokhale. moved a Bill to the same effeet in the Central Legislature (1910-12) and it is very much talked about and all those who are connected with this movement particularly will very well remember how that was failed due to opposition from the aristocratic Janded eentry and the colonial oppression. I belelite we are not in that situation now. Intm again saying, Madam Minister, that I will
withdraw this Resolution if you say that come forward with a comprehensive Bill.

## SHRI MOOL CHAND DAGA

 (Pali): In the end you will request this.
## SHRI SAIFUDDIN CHOWDHARY:

About this concept of right, now I want to recollect what Mahatma Gandhi said. If we go through his writings you will find many things. I have gone through the whole thing in the library on basic education, because I am to speak here in this House. Otherwise also we read Gandhi for we are not narrow. Mahatma Gandhi desired that every child should receive free education for seven years, whose content would be equal to that of matriculation minus English plus craft. This is national education and the right concept given by Mahatma Gandhi. 'Minus English' means what? That is, to give education in the mother-tonguc. What is meant by - plus-craft? That means, to make them ready to accopt any challeage of the society, to make them fully prepared to take the part in the economic and social aciivity, to contribute for the advancemoat of society. That is the right comcopt and Mahatma Gandhi empheosised free and universal education in 1926. Through his writtings he was speaking of many requirements. He told that the fifth requirement of national education is that it should be free.

Edecation should not be made to depend on money. This is what Mahatma Gandhi told. He elaborated it and said at education should not be made to depend on money just as the sun gives light to all equally, it should be so. Mahatma Gandhi said sun gives light equally to everybody and rain pours down for all. So learning must be made available to all. It is not a question of directive prineiple. You eannot direct the sun to sive light. It is natural. No one is dimied light. Actually poor people set rapse sun-light as they have no roof and by tomalaing outside, they have more taste of it. That may be the reason that
this Government does not want to give right of education again. Sunlight is the natural thing. Is that the situation for education in our country today? No. That is not the situation. Here darkness is the natural thing. Who are in the dark? It is those who have no cconomic security and those who are socially backward. $70 \%$ are illiterate, $70 \%$ are below the poverty line. Thícy go together-below the poverty line and illiterate. Those who are poverty stricken are illiterate. That is the natural thing. And we can draw our own conclusion.

Now this question of right is very much inherent in the concept of national education. Yesterday some of the Members were saying and that is very correct-what do our leaders in educational and cultural fields think? Though the English education has certain thing to liberate, they brought in this country certain concept of bourgeois liberation. But it actually became a fetter to the further development. It was made to be so.

> What did Rabindra Nath Tagore say in connection with getting now education? While inalugurating the opening of a school during the days of freedom struggle he said:
> "To-day, 1 hope, we will be able to break the fetters of education."

He says, "fetters of education.".
"We shall usher in an ert of free. education, and free condition of education." That would not be dependent on money. That wouid come as a sun ray. That would be natural. That will be free of all fetters.

And that is right and not the Directive Principle. Can light be directive principle? Our right to livecan it be directive principle? Weare really averse to remember emergency days when right to live was acuttled in the name of more welfare of the society.

APkiti 12, 1984
14 years is fundameintat
3 觔

PROF. MADHU DANDAVATE ; Right to die was granted.

## SHRI SAIFUDDIN CHOUDHURY:

That is even now. We cannot direct right to live.

What is that life without education, without right to live ? It is nothing.

Now to bring forward this concept of right to national education, to make the people conscious, I go back to Mahatma Gandhi. He told :
"The Government has robbed us of our dignity. If a dacoit plunders our home and carries off our wealth and then says to us-

1 have set up a school from the wealth which I have taken from you, join that school and receive your education there, what reply should we make ?"

I am sure we will tell him that we don't want his education.
"What I am saying is very simple namely that we cannot accept any charity. We cannot accept any help at the hands of a government which has inflicted such grievous insult on us."

So, I am not going to compare this Government with the BritishGovernment though you are all inflicting it on your people. But you are a national government. You are a government of this country. Though, no doubt you are allowing plunderers and monopolists to loot our people in the villages, but atill the question is there. We cannot accept education as a charity which is dependent on your tender mercy. It cannot be dependent on the planning of the bureaucrate. What we are lacking is conaciousness.

SHRI MOOL CHAND DAGA
Would you kindly define education?

SHRI SUNIL MAITRA .(Calcutta North East): Education is to impart something to you.

SHRI SAIFUDDIN CHOUDHURY: For the benefit of my hon. Member, I will really come to that. It is really surprising that we do not know the definition. I an sorry for that. What we see in those days in the face of growing national movement, the British tried to cover up and put forward certain proposals. And in that Post-War Educational Development in India (1944-84), what was the main objective? Its main objective was to create in India 1984, a condition of education equivalent to the condition of England in 1935. It visualized liquidation of illiteracy in 25 years and universalisation of elementary education for 6-14 group.

So, we did not accept that. We rejected that for that was an eyewash fraud. After independence, we embarked upon the situation where we'endeavoured to get our own system. That British formula was totally unfounded and that was never to be realised. That thing was rejected and a bright picture emerged for us. We should also recollect those days. Many of us were not born at that time. But when we read, we feel the kind of expectation that generated at that time. We read the situation that we had not witnessed. But we feel that kind of expectation that arose. But is that still prevailiug ? Have we done any justice to that? Have we been able to keep up our promises? No. We have not been able to do that.

Yesterday, we gave some statistics. Now it has become another way of putting statistics. The Kothari Commission suggested that there should be a primary school within one k.m. There should be middle school within 3 kins. Secondary school within $5 \mathrm{k} . \mathrm{ms}$. I am having with me the 1978 figures. $7.8 \%$ of the primary schools are beyond ond k.m. from the habitation. 22.17 per cent -middle schools-more than 3 kms . 26.2 per cent-secondary schhools, 68.8 por cent-hifeier secoundary schools-
more than 5 to 8 kms . This is the NCERT Report.

What is the latest condition of our elementary education system? Only yesterday, in this House, we demanded. that there should be free; compulsory and universal education upto the age of 14 years. The main pillar of education is the elementary education. We see from one report that the condition of elementary education is distressing. According to one study report published in M. P. Chronicle of June 11, 1983, they say that we have a colossal backlog of 16 lakh class rooms without roof, etc. To make up for this, to provide the minimum, they say that Rs. 1920 crores will be required. Now, it may be asked, from where will the Government get the money? I have another question to ask: Are they giving the amount of money that they can give? That is not being done. Still another question may be asked. The hon. Minister may say, "What are the people doing? Why don't the voluntry organisations make their own efforts. It is a very mool question. Another important question is: Why in our villages our people do not feel that they should go in for education? Why they do not take the steps to get the education and make themselves literate?

We have made our people alienated from the general development of society. Had they felt that this is a poor country ; our Ministers] are poor ; Tatas are not there; Birlas are not there; there is no piling of wealth in the hands of a few ; we are all labouring and toiling; what we are producing we are ready to share, then they would make all sacrifices. That is not the situation. That kind of involvemens of the people is not there ; that kind of belonging is not there. It is being suppressed. Education is, required to make them understand that this country is theirs. That is very much needed. That is the fundamental thing, that this country is theirs ; this society is theirs; that they have to make the society; they haw so advance the society:

Again, I would inke to guote Jawaharlal Nehru. This is what He Hid said. I quote :
"I am quite convinced in my mind that our First Plan should be for universal education. Everything else, whether it is industry, agriculture or anything else , which is important for us will grow adequately only if there is the background of mass education and, of course, specialised education at higher stages."

This was the speech at the Education Ministers' Conference held in New Dejhi on November 10, 1968. He said that other things were secondary. Mass educaton is the vital thing.

The kind of concept that is prevailing is that we want engineers and we want specialised people. But we forget the very basic thing, that is, the elementary education. Without that, there cannot be any growth in higher education also. That goal, that aim, is found to be dcfeated.

There is at present less emphasis on elementary education. But elementary education has its own particular importance in the prevailing conditions of our country. Elementary, education has a particular relevance. You may say many things. But I may simply ask one question: Did we take care to see that our illiterate peasant, the woaking people, get that ability to read and write and to learn. the rudiments of knowledge? We do it in our Party and in our capacity we take up literacy campaign. I would like to ask Shri Ghani Khan Choudhury is there any system in your party that shows that it would make the people involve themselves in the development of the country and to make the people feel that this is their country. Will your party members go to the people? Did you tell your party members to go there? No. But you plan to appoint teachers on Rs. 100 salarly per month for adult educoltion. But only by appointing teachern,

## [Shri Saifuddin Choudhury]

you would not be able to solve the problem of illiteracy. What the teaçbers can do? Do the party leadres go to the villages and to the villagers? They never go to the villages. The ruling party members do not go to the villages and launch literacy campaigns. If the member of the ruling party, the party which is in power, do not go and if they indulge in all bad kinds of activities, I do not know what can be done in the matter. You know what happened in Maharashtra. I do not know what kind of precedent you are setting up.

The Deputy Chief Ministe rof Maharashtra, or what, I do not know. Who is that?

AN HON. MEMBER : Anyhow.

SHRI SAIFUDDIN CHOUDHURY:
That is the cultuse. We are without a particular national character. We are not developing it. We are not doing anything in this regard. $1 t$ is a question of removing alienation. 1 can quote to show how plan after plan. we have reduced the significance of elementary education. I can also show the experiences of socialist countries. Now we are a socialist Country. That is written in the constitution. We are Constitutionally socialist. Politically, we are not. Politically, we are mixed.

I am very happy that in the Salyut Shri Rakesh Sharma went into the space and came back safcly. We are all very happy for that. But, what kind of system have they in that icountry, USSR? How do they treat education? Is that bad? We can. in a joint venture, send space flight to space. Why don't you take a venture to bring that kind of education in our counmry also? What is there in the Constitution of USSR? I would like to quote from Artical 45 of the USER Constitutioa. I am very sorry to quote from a Constitution of another country but when you say you are a socialist, I also say what is sosialism. We have in our Coastitution article 45. It is not a fundamental right.

In USSR Constitution, Articid $\$ 5$ says:

> "The Citizens of USSR have the right to education. This right is ensured by free provision of all forms of education by thr institu tion of universal compulsory seeondary education."

In a socialist country, can Government cite any exampie, that in any of the socialist countries, education is not a basic fundamental right? There is no socialist country without having education as a fundamental right. India is an exception. It is the only exception. India is a socilist country without anythins fundamental. Even if Fundamental Rights are there in the Indian Constitution, it is only on paper. In reality. they are not fuadamental.

17 hrs.
The very pet reply of the Government is 'population' problem. It is doe to the population explosion that Government is not able to solve the problems. Take China. Is the population of China less than India's population? No. Them How can China provide in its Constitutions basic rights?

So in good things we are not emular. ting other countries. Only in bad thing we take them. I leave that apart. The. experience of Vietnam. The experience of Cuba, The whole nation is going to schools. How is it so? How did Vietnam when they were fighting that mighy. imperialist force, the US imporialiem, side by side, with the same ampunt of responsibilty and with the same amount of vigour take up the fight acainat illiteracy? What they understand welo, 'tf we fail to remove illiterecy, wo ena not ging victory againgt US imperialiata' Thet was the emphasis sivep by thein leadar in their country and they defantad: the impgrialism, I am not going to quoto: that., All that is mocialist. Wo era minil We are mixed with what? Copitalime:

Let the thee another country. The PRG, the Pedorat Republic of Germaty. You sluetat be either a main or a wotriah. In between you cannot be anythins. If anything can be that is dangerous. You should be either capitalist or socialist. What does the FRG constitution, say. Thetir basic right-article 7,in the begin. ning, shys:'The entire educational system shall be under the supervision of the State.' under the heading 'Basic right'. This is FRG.

Then African countries. You see Equatorial Guinea- 'Ail citizens have the right to education and culture '

Then the country whose ruling classes betrayed the Palestinians' cause-I am really pained to refer the name of that country, They have also the basic right, That is Egypt.

Now population or no population that is not the question. If we have the real political will and if the society .needs universal education, that we make our aims like that and that we achieve it, then this population will be a benefit for us to undertake that huge amount of task that appears to be insurmountable. In all the villages our population will take part in the literacy compaign as they did in Cuba and as they did in USSR. But in our country there is nobody there to encourage anybody. All sitting and all doing and all that....

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI VASANT SATHE) : Wo are encouraging you.

SHRI SAIFUDDIN CHOUDHURY: I must also refer to the emphasis given by different countries to education and their budgetary allocation and their GNP. Now the Minister may say that. I think, Mr. Deputy Speaker, you also would like to say that elementary education is the main task of the States. That you may say. You told yesterday like-thint. I agree. Then-I will request this Government to direct the State Governments and tell them; if am
making it a fundamental right. You ensurit that every child gets the elemintaty education.' You dive them résourdes. Thedy will open up ethough schoots. There is no problefn. Büt you ate taking away all the firiances from them and giving thein nothing. Then now do you expect other to do it? You have to co-ordinate.

Now the question comes and I am pained to plead in this august House to include education as a fundamental right in our Gonstitution. I am really pained and now it is very much accepfed by everybody that it should be. It cannot be otherwise. What the UN Human Rights Charter to say about this? They say in Art. 26 and we are a Mémber of the United Nations; We are a member to all pious declarations of that World Body and what does this UN Human Rights Charter say in Art. 26 ? Everyone has the right to education and oducation shall be free at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory.* Then it goes on to say, 'The parents have a right to choose that kind of education that shall be given to their children.' Not that kind of thing, that you can choose your own stream and say what should taught to the child.
'They can choose it also - the kind of it. In that context, I was reading in the library the booklet on the Human Rights Charter of the U. N. Body. Mr. Deputy Speaker, Sir, they said in that phamphlet :

This right is now almost universally recognised'. Our country is a big part of the world. I do not know whether they know that we have not made Education as a fundamental right whereas this is universally recognised. Have you recognised it? A country of 70 crores people do not recognise that. In the International Body how will they feel about it. I do not know that.

And then; this Declaration whas adopted on 10th December, 1948. In a
[Shri Saifuddin Choudhury] letter of February 4, 1949, to MemberStates of the UNESCO-we all know how the USA was trying to subvert itthe Director General of UNESCO suggested that. They set apart, every year as part of the programme in all schools. 10th of December, for rendering homage to the principles of freedom and the dignity of man. Here we observe human rights, martyrs' day. The students are less burdened of the holidays. They do not observe that day. For, we have no human right in this particular sector. What are you going to obsorve when we have not made it a fundamental right? Without this being a fundamental right, without education as a natural component of our liveli.hood, we cannot say that we have an egalitarian society. There will be no progress, no self-dignity; nothing can be achieved. What about democracy? We now read socialism. I am very sorry to note that in the rural areas we have seen people believing that there is socialism in our country. It is very hard to tell the people that this is not socialism in our country. Still they think that socialism is in our country. I do not know said it. There is a saving that 'Democracy cannot survive without education' ;
'Democracy without education is hypocrisy without limitation.'

This is going on. (Interruptions) I do not say this. Somebody else said it. I have forgetten the name. 1 do not name him. I do not know whether this resolution has got a chance of being passed. 1 want that this resolution should not meet the same fate as the earlier one. I do not want to name the great man. I should be more humble. If you accept this, 1 will be saved really-what should I say-from the embrassment. I do not want my name being tagged on with that great man. Gokhale whose resolution of same kind was defeated in British days. In this free country, I request yon do not defeat my resolution. In the reply 1 will say certain other things. I know the fate of this resolution. However, 1 have moved this resolution.

MR, DEPUTY SPEAKER : Why do you presuppose this? You can convince the House and get this Resolution adopled.

## SHRI SAIFUDDIN CHOWDHARY:

 This is the fate of education in our country. I do not know whether they have any hope. I have got a hope for the crores of people-the working class, peasants, the toiling masses. When we discuss this, those who are in this field can come forward and make the literacy compaign vigorously. They will realise that for them education is a must. They will send their children to schools. I now recollect a story of a Latin American country. I do not know who wrote that. It is so beautiful. I want to narrate that story.With that I would conclude my speach.

MR. DEPUTY SPEAKER : Let it be a small story.

SHRI SAIFUDDIN CHOUDHURY: There was an autocratic rule there. A gang of butchers was on a journey to home from city after Day's work in a train with weapons that slaughter the animals. They were returning with other people; one blind person was also there in that train. But, there was no light. Out of curiousity, that blind man wanted to know what was the news in the newspapers.

Then one fellow passenger recalled that there is no light in this compartment. The blindman became very furious and said, "No light. No light. How can you tolerate? Light is our right." That blind man led the revolt for light and when that revolt was completed and later they were taken to the court and judge asked, "Who led the revolt ?" They said, "The blind man led us." The judge could not believe such blatant falsehood, he became angry and he sent them to jail for telling a lie.
to ounciation for chlldrent of
Mr. Deputy Speaker, Sir, what I want to convey is that our people may illiterate and blind today but they are coming up. They will be conscious of their right and will fight for the light. They are fighting outside. Here we can only move the Resolution as a part and continuation of thir fight and and I want the Government to be enligthened by this growing light of the peoples' consciousness.

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved :

> "This House expresses its grave concern over the high percentage of illiteracy prevailing thoughout the country even after thirty-six years of lndependence and resolves that the right to free and compulsory educatian for all children until they complete the age of 14 years be included as a Fundamental Right in our constitution.".

SHRI MOOL CHAND DAGA : Sir, 1 beg to remove :
"That in the resolution, -
after "include" insert-
"., with the concurrence of all the States." (1)

PROF. SAIF-UD-DIN-SOZ (Baramulla) : Sir, I beg to move:
''That in the resolution,-
add at the end-
"so as to achieve the objective of universalising Elementary Education as has been decided by the Government of Jammu and Kashmir.' (3)
घो कृदि चन्प्र जन (वाड़मेर) उपाध्यक्ष महोषय, श्री सैफुद्दीन चोधरी ने जो प्रस्ताव रला है, यों तो समी सदस्य उसकी मावना सें सहमत हैं, पर हमारे राष्ट्र-निर्माता, जिन्हुंने संविधान बनाया था, उन्होंने भी श्राथमिक शिक्षा को बहुत ही मत्रत्व दिंया बा 1 मारिकल 45 में उन्होंने बिछेष तोर से बर्यु किया है :-

> "The State shall endeavour to provide within period of ten years from the commencement of this Constitution for free and compulsory education for all children until they complate the age of 14 years."

हमारे संविधान के निम्मतापों ने उस समय देक की पर्रस्षिति होर धारिक f्विति को देलकरर, यह जानकर कि हमो कितने वर्षों की जुलामी के बाद भौाती प्राप्त की है, पह नियांय लिया था 1 उन्होंने यह तय किया था कि 10 बर्षो में 6 से 14 वर्ष के लड़के-लढ़कियों को कम्पलसरी एजूकेशन प्राप्त करेरादी जायेगी।

उन्होंने कांस्टीट्यूझन में यह मी निएांय लिया था कि घनुसूरित जाति घ्रोर जनजाति के लोगों के लिये रिर्जे वेशन का प्राबीजन 10 वर्ष के लिये किया जाये 1 उन्होंने यह सोषा था कि हम 10 वषं में छतनी उन्नति कर लेंगे कि प्राथमिक शिक्षा मेंहह्रम कम्पलसरी एजूकेकान तक पह्नुंच जायेंगे। यह्र उनका एक उद्दे रय था। परन्तु उस उद्दे इय की हम पूरित नहीं कर पांये घौर धाधिक प्रगति भी नहीं कर पाये क्योंकि उस समय राज्यों में राजाम्रों का सामन्तशाही राज्य था।

हमारे यहां इस प्रकार की स्थिति थीं कि पढ़ने के लिये बित्ुल मनाही थी। जब में सुद पढ़ता था, उस समय बाढ़मेर जिले में सिफं एक मिक्ठिल स्कूल चा, चौर किसी गांक, तह्हील या मुस्यालय में कोई की प्राक्षमरी धोर मिनिल स्कूल नहीं थ। । चस समय बो बचचे "पढ़ते थे, वे प्राइचेट ₹्रूलों में पढ़ते थे जन्हें कुछ गडिएत सिखा •िया जाता मौर मारबाड़ी तथा राजस्थांनी का मभ्यास करा दिया आता बांसामंत कीर
(श्री वृद्धि षम्द जंन)
राजा बबाब ₹ालते थे कि तुम्हें पढ़ने का प्रविकार नहीं हैं। धनुसूवित जातियों घोर भंनुसूचित जन-जातियों पर तो विशेष रूप से बहुत दबाब हाला जाता था कि दे किसी सूरता में नहीं बढ़ सकते ।. उस स्थिति से हैम निक्नल पाए।
17.15 hrs.
[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI in the chair]

धी चौषरी ने वरांन किया हैं कि जब दादा माई नौरोजी, महार्टा गांधी, तिलक घौर जबाहर लाल नेहह जंसे बढ़े-बड़े नेता थाजादी के लिए संचर्ष कर रहे थे, तो साथ ही ते यह्ह प्रचार भी कर रहे थे कि हमें जो fिकाष दी जा रही हैं, वह गुलामी की प्रवृति पैषा करती है, उसके स्थान पर हमारी जिक्षा राष्ट्रीय मावनाश्रों से घोत-श्रोत होनी पािए 1 इस दृष्टि से देग में विद्धपीठ स्थापित किए गर थे। भ्राचार्य कुपालानी एक विच्चापीठ के भ्रसिपल थे।

हमारे संविधान में यह् ध्यवस्था की गई, थी कि दस वर्ष के भीतर देश में निस्युल्क भोर प्रनिवायं शिक्षा प्रबन्ध किया जाएगा। यह्राप्रावघान ह्मारे डायरेशिटव fिंसिपल पाफ ₹्टेट पालिसी में से एक है। इतने प्रसें के बाद हमें हसे कार्यान्विन करनi चाहिए में श्री चौधरीं की इस बात से सह्हमत हूं कि हर एफ ठर्यक्ति को पदुने का फैडामेंटल गए्ट होना चाहिए । देश के काफी क्षेत्रों में छ: बर्षं त्षे 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की स्थिति हो गई है, थोर रेगिस्तानी घौर पहाड़ी क्षे त्रों वही स्थिति पैद्रा हो गई है।

मेरे मिन्र ने कहा है कि कोटारी कमीबनन की रिपा़टं में ₹षष्ड कहा गया है कि किसी मी विषार्थी को पदुने लिप्

एक मील से ज्याबा दूर न जाना.वसें। माज की वरिस्थिलियों में चद्ह अ्यक्षसा करनी चाहिए कि विषार्थी को पक किलोमीटर से ज्यादा दूर न जाना पड़े। किन्दु रेविस्तानो बंन की परिस्थिति यह है कि हमारे गांव 25 बरं किलोमीटर से लेफर 400 वरंग किलोमीटर के क्षंच में फंले हुए है, लोग उाएियों के समूहों में रह्ते हैं, किसी गाब की घारादी 2000 है, किसी की 4000 है घोर किसी की 5000 हैं। राजस़्थान सरकार ने यह फंसला किया षा कि 300 की जनसंख्पा वाले गांव में प्राइमरी स्मूल्ल बोल दिया जाएगा घोर सिक्षा को घनिवार्यं कर दिया जाएगा । हमने कहा कि हमारे यहां जो परिस्थिति है, उसमें यदि 300 की पापुले च्चन बाले रेषेन्यू बिलेल्ल को प्राघार बन्यया आएगा, तो हृमारी जनता छस क्यवस्था से लाभ नहीं उठा सकेगी। हमारी दलील का प्रभाष हुध्रा थोर मुख्य मन्त्री ने स्बीकार किया कि रंगिस्तानी थीर पह्हाड़ी क्षंगों में 300 की जनसंब्या के घाधार में रिलेषलेशन किया जानर चाहिए, घोर दिया गया।

में मंती महोद्रय से निवेदन करना चाह़ता हूँ कि रेशिसतानी क्षे च धोर पहाड़ो क्षेच, विछोषकर मेरा वा़़मेर जिला निक्षा भोर साक्षरता की दूषिट्ट से पिछ्छड़ा हुभा है । 11 प्रतिशत ही वहां साक्षरता है। लड़िकमां दो प्रतिशत भी शिक्षित या साक्षर नहीं हैं, उनके लिए धापने प्रनोपचाँरिक चिक्षा को घोष्या की है। उसके लिए धस हज़ार सकूल बोल़ने का फससला घ्रोर उसकी चोषिया कल ही की है। भनोषचारिक किक्षा को खत्रत तब चाती है जब कोई भी स्कूल न हो घोर उसके लिए प्रध्यापक भीन हों, उस समव हमाते लिये बोर कोई रास्त्र नहीं रहतात्र सिबट्र इस घनीवषारिक जिला दंबताप्: करने के । उसके घम्दर भाठवीं स्था बो

## 353 : Rean. re incluston of right CHAITKA 23, 1906 (SAKA). 14 yeare asfundato education for children

पास है उनको गोकरी दी जाती है हौर उन को 105 रुया पाटं बर्ग के दिसाब से विया जांता है।

मैं उन घनोषचारिक शिक्षा के Еफूलों में गया हूं। वहां पर पहांी बात जो उन्होंने कही बह् यह्ट कि वहा 105 रुपया जो हैं यह बहुत कम Qमाउंट है, इते कम से कम 210 रुपया प्रति माहु होना चाहिए। इसके बारे में भी मंत्री महोदय गौर करें क्योंकि यह सेंटर की जो एनुकेकन की पालिसी है, राज्य भी उसी से गाइड होते हैं। तो पह्हली बतल वहां पर हमारे सामने जो थाई वह्ह हस प्रकार की थाई।

दूसरी f्थिधि ग्राइ्मरी सकूलों में यहु कि राजस्थान के पन्दर 7 हजार प्रध्यापकों की कमी है । हमारे जिले बाड़मेर घोर जैसलमेर के घन्दर । हजार घध्यापकों की कमी है बहुत से इस प्रकार के प्राइ्यरी हफूल हैं जहां पर कोरे मी भहपापक नहीं है名 यह्ह कहता है कि कम्पल्सरी एजूक्षेष्षन करने से पहत्रे दग कमी की पूर्ति करें जिससे कि ओो समғ्याएं है उम का हल मोर निवान हो सके। हन रेगिसतननी घोर पहात़ी क्षे त्रों में प्राइमरी बिक्षा के लियें जो 49 विषाएियों के ऊपर एक श्रष्पापफ रसने को बात्त की गई है, इसमें रिसंक्रान करके 30 विधारियों पर एक घष्यापक रक्षने का नामं बनाएं। पहले भरी यह स्थिवि तो पैदा कर दे कि उन प्राइमरी हफूलों में निंतने भंख्यापकों की म्रावेंयकता है उनको पूरित हो जाए। पहहले तो 49 के हिसाष्ब हे ही छतकी फूति करें घोर किर रेणिसतानी ब्रोर पद्हाड़ी कंबों में उसे रिसेक्त करोे 30 विधार्था के दिक्षात से पूर्वि केंें।

रती न्रफार के मिकिए. हूतों की थी


है तो एक या बो पष्यापक ही बहां रदते है जबकि मावशयकता सात या भाठ की होजी हों र्सलिए प्रांकरी कौर पपर जाइसी या मिंडिल एजूकेष्घन जो है हसंका स्तर जो हम काहते है वह स्तर नहीं बन पाता हैं ; बलिक उनका हतर घौर निर रहां है होर बैनोपर्षारिक शिक्षा से तो प्रोर वह हतर fिरता है। कौन सी महान विमुतियों ने या शिक्षाविदों ने इस प्रकार की भ्यनौप वारिक हिध्धा की योजना बनायी, में नहीं जानता लेकिन उन भ्षे चों में जहां संचंमुप शिक्षा का कोई प्रसार नहीं है, वहां जब भर्यापक हो नहीं हैं तो इतना तो इसके जहर हैं कि पष्यापक तो पाउबीं कक्षा पास मिल जाते हैं, किन्कु उनका स्तर ऊंचा नहीं हो सकता इस काररा रेगिस्तांनो. पहाढ़ी या पिद्ध़े़े हुए क्षे तों के ये विद्यार्थी किसी काम्पीटीघन में स्टं उ नहीं कर सकते। कोषिश यह्ह होनी चाहिए कि सारे देश में उनका स्तर एक समान हो भीर सारे देशा में एक समान लिले बस हो जिससे सब बरांत्रर की हिएक्षा प्राप्त करके काम्वोटीसन मेंस्टंहैं कर सेक । घोर बह भी घागे बढ़ राकें, घाइ. ए. एस., घाई. पी. एस. में के भी था सकें। घाज तक की स्थिति तो यद्रह है कि बड़मेर घौर जेसलमेर के इलाके से बहुत ही कम लोग घाई. ए. एस. प्रोर चाई. पी. एस. में चुनकर धा रहे हैं। उनकी. एकूकेषान हत
 इसलिए मेरा निवेदन है कि पाप इएूकेशन का विस्तार करें परन्तु बिस्तारत्के साष साष क्वालीटि का भी हानान रसं 1 यड़ि किषा की क्वाषिटी नहीं बढेगी तो यह देश मी ज्ञागे नहीं बढ़सकेगा। इस देश के जो पिचक़े इलाके हैं के पिष्छ है ही रहेंगे ।

इन्हीं बाब्दों के साप, चोषरी साहल ने बहां पर जो घ्रहताष रला है उसका में बकर्षंत करता द्वं मीर साष ही पह प्रात्रह कुन: करना चाहता है की बाप कम्पणसरी
(श्री वृद्धि चन्द जनन)
एँूकेशान की घोर बढ़े। पाव हस बात का निइचय कर लें कि बाहे कितनी मी धनराशि बयों न व्यय करनी पड़े, सातवीं फंचवर्षीय योजना में छ: से घोदह वर्ष तक * सभी बच्चों को पनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। इसी भावना के साथ मैं इस प्रस्ताब का समर्थन करता हूं।

घी रालेशा फुमार fंसह (फिरोजाबाद): समापति महोदय, धी संकुद्दीन चोषरी साहृष ने भपनी बरत यहां पर बहुत पच्छे काग से गर्बी है। उन्होंने भ्रपने रेजोल्यूशन के माध्यम से यह मांग रखी है कि 14 वर्ष तकले बचचों को कंपलसरी ध्रोर फी एजूकेशन मिलनी चाहिए। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव श्रसिपुलंस अ्राफ स्टेट पालिसी है उनमें भी इम बात का उन्लेग्र है। उन्होंने घराटिकल 15 का भी यहां उललेख किया है। जब हैमारा संविधान बना तो उसमें यह निर्देंश दिया गया था कि देश के लोगों को जागकक किया जाए ताकि बे समभें कि ह्मारे फंछामेन्टल राइद्रद्न क्या हैं। धर्ரाटकल (45) में साफ कहा गया था :

> "The State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Conslitutions for free and compulsory cducation for all children until they complete the age of fourteen years."

दस साल के बाद उसको प्रनिवारं कर देना चाहिए था। में जानता हूं कि सरकार इस प्रस्ताख को पारित नहीं होने देगी लेकिन मैं यह्द कहृंन चाहूंगा कि संविधान के निर्माताफों की पह्ह मंशा थी कि छस देशा फे लोगों को तालीम मिले क्योंकि लोक साही

तभी इस देश में कायम रह षकती है जवक्क लोग शिक्षित होंगे भोर वे घ्स बात को समभेगे कि उनके क्या पषिकार हैं मोर क्या कर्तंव्य हैं। शिक्षा के चभाब में उनको छ्रन बातों की जानकारी नहीं हो पायेगी। लेकिन दुर्माग्य से ตाज मी इस देश में 70 परसेन्ट से ध्रषिक इहिलटरेसी है हालांकि सरकार की थोर से जो घांक़े दिये जाते हैं वह 30,32 घोर 33 परसेक्ट के होते हैं। भाज 36 साल की घाजादी के बाद मी देशा में शिक्षा की जो द्थिति है वह्त बड़ी दयनीय है। कम से कम जो प्राइमरी एजूकेशन है उसको तो प्रनिवार्य रूप में लगू ही करना चाहिए। प्राज मन्री जी मेरे साथ गावों में चले तो मैं उनको बहुत सारे गाव ऐसे fगना दूंगा जहां कोई स्कूल ही नहीं है। वहां की घ्राबददी दो या तीन हजार होगे लेकिन स्कूल कोई नहीं है।

भाप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रसती हैं, इसलिए सभावति महोदय में घापके माष्यम से घर्ज फरना चहूँगा कि काफी सूलों की तादाद ऐसी हैं, जहां पर पढ़ाने वाला प्रघ्यापक एक है प्रोर कहों-कहीं पर तो एक भी नहीं हैं। कोठारी साह्व की एक बात याद श्रा गई, ऐसा लगता है कि स्कूल तो बना दिये हैं, लेकिन दीवारें - नहीं हैं, बलंक बोडं नहीं श्रोर चीक्र नहीं है। उन्होंने कहां है—
> "Students are not created for institutions; Institutions are created for the Students."

लेकिन मुभे इसका उहटा. लगता है। पापने काश्रों की फोज तो नैयार कर ली है, लेकिन इन्ट्टीपूइन की बात सही नहीं है। वही हालत रही तो किरभा का क्या होगा, कुष कहा नहीं बा क्षकता है।

सिविषान के लिमितापों मे यहह नहीं कहा है, जैसा कि माननीप सबस्प धी जैन साहव कहत्र रहे ते। उन्होंने कहा-
> "'The Stale shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of the people, and in particular, of the SC\&ST, and shall portect them form social injustice and all forms of exploiattion.

थाप कभी जाकर हरिजन बहितयों को देलें, मैं यह् नहीं कह रहा हू कि भापने मुविघाएं नहीं दी हैं नोकरियों में माकसं की सुविधा दी है, लेकिन हजारों बच्चे ऐसे हैं जो गुल्ली-डं डा बेल रहे हैं। भनिषार्यं नाम की कोई fिक्षा नहीं है । हिन्दुस्तान की हतनी भ्राबादी जब पढ़ी लिख़ी नहीं होगी, तो उसकी हालत क्या होगी। कहते透 कि काइम बढ़ रहे है, लोष गलत कामों की तरफ जा रहे हैं, जब देश की भाबादी पढ़ी लिख्बी नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तव उनका घौर क्या हाल हो सकता है। भाई.ए. एस.一प्राई. पी.एस की बात ख्बोड़ दीजिए। मैं तो किराने की बात करता हूं, घब बलकं बनाने की बात भी नहीं रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रापको इस समाज को प्रनिवायं रूप से घिक्षा देनी होगी। भाप धनिवार्यं रूप से समाज के लोगों को शिक्षा नहीं देगे तो समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बेकार हो जाएगा।

जहां तक लह़कियों का सवाल है, इमकी गांबों में बहुत हुरी हालत है। हो सकता है कि हिन्दूस्तान की प्रषान मन्त्री महिसा है, किसा मन्न्री मो महिला हैं थोर पहर राज्य मम्की जी की महिला हैं उनको डुणिषा हो सकती है, केकिंम हमारी बहें

जो दूर गाबों में रह्ती हैं उनकी स्रिवित बहुत ही नानुक्र हैं। कहीं सूल नहीं है। बढ़ी दूर-द्रर तक लकृषियां पवृने के fिए जाती हैं, लेकिन जब लंड़की सयानी हो जाती है, तो भेजने की भी बड़ी दिक्षत सामने घातो है। क्योंकि समाज में हालत ही हस प्रकार के पंदा हो गये हैं।. देश का मचद्बा नागरिक बनाने के लिए ग्रनुसूतित जाति धोर भनुसूचित जन जाति की लड़कियों को भी परिवार्य हूप से किक्षा देनी चाहिए। में समाजवादी देशों की बात नहीं कह रहा हूं नहीं ठो तुलना करने में बड़ी परेशानी होगी। संविषान के धर्माटकल -41 में कहा गया है—

> "Tne State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of underserves want."

प्राप कंहेगे कि भाधिक सिथित नहीं है। मैं राइट-टू-चकं की बतत न करोे राइट टू-एजूकेशन की बात कहना चrहात प्रूं। कुछ सर्चा हूसरी जगहों पर से कटेंल करोे \{िक्षा देने की धोर लगाइए, जिससे धाने बालो पीढ़ियों का उज्जबल भविष्य बनेगा भोर वे भी देशा की कुछ सेवा कर सकेंगी।

एक बात में ₹फूल थीर इन्ट्र्रोधूघन के बारे में कहना चाहता हैं। दिएली में धुके किसी ने कहा कि क्या धापकी किंसी मिघानरी स्कूल में जान-पहषान है या किसी
 सकूल में नही़ीं पढ़ा हूं। इन न्कूलों में मी ज्रुणिले के लिए संसवसद््यों की सिकारिष
(शी रणे़ा कुमार fिह )
चान्दिए या किर पंसे की बात बीच में पा बाती हैं।

एक तरफ तो ऐसे लोग चिक्षा प्राप्त कर रहे हैं घोर दूसरी तरफ के है जिनके पास कोई सुविधा नहीं हैं। मागने चिका को दो वर्गो में बांट दिया है। इस किश्षा पदति को बदला चाहिये। इस शिक्षा पद्धति का परिएाग यह होता है कि बढ़े लोगों के बचेते तो शुरू से ही फलूएंट छंग्लिध बोलते हैं घोर गरीब का बच्षा जिस शिक्षा संस्था में पद कर घाना है उनका मुकाबला नहीं कर पाता। में भाप को भ्रवना घ्रनुमन बतलाता हं- मैं कलकरता में बी. ए. का विद्यार्थी था 1 मुभे मालूम हैं जब उन लड़कों के साथ कम्नीटीशन की बात घाती थी, जो बड़े घरों के लड़के थे, जिनको इंमिलघा भच्छ्छी भाती थी तो दें दिककत होती थी क्योंक हम दिन्दो मोर दर्लिश मीटियम से रिक्षा प्राप्त करते थे। हमारे सामने एक तरह् की भिभक होती है। इसलिए में उस माहोल की बात कह रहा हूं, जिसमें बच्चा बनता है, उस माहोल का धाज हमारे स्कूलों में संँचा बमाव ।

भाप छूवेलिटर्ध की बात् कहते हैं, क्रेकिन घन हालत में तो घ्राप छबवेलिटी कहीं ला सकते। मैं भापप से वह कह्दना चाहता हूं कि उस दिशा में चलने का प्रयास तो कीजिए। में किष्धा के निघनलाइजेबार की जात नहीं कह रहा हहं, षयोंकि नेघनलाइजेखान की भाज जिस संबरं में बाता की जम्ती है, उसमें तो बन्व लोगों को ही शिषा का लाम हो संकागर, इस लिये मैं इसके स्षमाबीकरएा की बतत कहता हैं, निका का समाजीकरए होना चिएये।

Ap̈rit 12, 198414 years as fundameneal right in Constm,

समाजके सब दिस्सों को वराबर का दिस्सा मिलना वहिए जिसके बारा सब बयों के बकचे बन सकें, किसी एक बर्ग के बक्षे द्री सारा लाभ न उठा लें। इस नें राजनीतिक बलों की उपलकिध का कोई प्रशन है, वस्कि यह् मूल रूप से सामाजिक प्रहन है।

मेरे दोस्त शी थोधरी ने जो प्रस्ताव रसा है, सरकार को तहेदिल से उनका शुक्गुजार होना चाहिये पोर बास तोर से मंभी मह्रोदया को, जिनके हिल में जहर कुछ्ध वास्सल्ग होगा, वह जहर चाहती होंगी कि हमारे बचचे, बहन, भाई भच्छे छन्सान बने, काविल बने । सभापति जी, में फिरोजाबाद से भरता हूं, जो चूड़ियां बनाने का बहुत बड़ा के. न्न्र है, इस नाते वहां हजारों मजदूर रहते हैं 1 वहां छोटे-छ्घोटे बचचे बो-दो रुपये रोज पर कारत्बानों में काम करते हैं। केबल घहां पर ही नहीं, हिन्दुहतान में 1 करोढ़ 10 लाब बच्चे मबहूरी करते हैं । पाप कैसी लोकशाही की बात करते हैं, यह कहां की लोकरणहो है ? यदि उनको मजहूर ही बनाना है तो कम से कम ऐसी शिक्षा दोजिए जिस से के हिकित मजदूर बन सके।

घ्य मैं इसके प्राचिक पहलू के बारे में एक सुभाब देना चाहैता है। बहुत सी जगहों पर लोग एंजूकेकन हंस्टीच्यूषग्ज बोलते हैं, पंसा कमाले के लिए ऐसा करते हैं, में ऐते लोगों की बात पाप से नहीं कर रदा हूं। बलिक में यह कहना चाहता हूँघाज मी गांबों में लोग ग्राम वंचायत के घन्तरंत या सामूनिक खप ते कुष्ब लोग मिन

 द्तको स्नूल के रूप में खमा दो । तरकार को हूरण्त ऐते एनलें को सपले स्थ. कें

401

जनां कादिए मी़ उनको स्रूल के हप में
 निदुधित्रि फरनी चाहिए 1 चस सकूल की खेन्रेन के लिए भ्राम पंबायत को या कम से फम. बहों के सरपंब्र को उसमें इन्दार्ब करना चाहिए जिससे कि के मी"उसकी वेर-रेन में हिससेदार हो सकें। बरना क्या होता है, स्कूल खुल गया भध्यापक धाते है, बसे जाते हैं, बिन्ड्डिग केहती रहीी है, कोई मेन्टेतेन्स नहीं छोती, बफ्षों से दूसरे काम लिये जाते हैं। ऐसी बातें नह्हीं होरी काहिये

घन घाब्दों के साथ मैं छस प्रस्ताव का समथंन करता हूं घौर प्राशा करता हू मंत्री महोषय छस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

बी मूल बन्द्ध कागा (पाली) : सभापति जी, बोषरी साह्हब का भाषएा सुनकर बहुत प्रसम्नता हुई। माप बड़ी गह्राई से घघ्ययन करते हैं। हमने कबीर दास जी को डिग्री लेते हुए नहीं देखा-ते कह्वते चे-

पद पड़ जग मुम्रा, पंfित भया न कोई हाई घख्सर प्रंम का,पढ़े सो पंडित होय।

जब हिन्दुल्तान षाजाद हुपा, तो लोग कम पढ़े लिख्षे. थे, लेकिन उन लोगों ने पाजादी की कर्ति में घागे घढ़ कर भाग लिया। मे चौषरी साह्ब की पार्टी की बात नहीं कह्हता लेकिन में इतना कह्हना कहना चाहता हूं कि यह जो मूल्क है-यह हषियों पोर मुनियों का देशा है। इस मुल्क में शिक्षा का क्या मतलब है ?

यह एलीमेन्टरी घोर यूनिवसंल एजूकेषणन का सबाल नहीं है म्रोर यह्ट केबल पक्षर जान नहीं है। रबीन्द्रनाथ टेगौर ने कोई किय्री घान्तिनिकेतन से नहीं ली घी हो ििन उनकी तो घिषा की, बह कैसी बी।

उन्होंने गीतांजली लिली, सो भारत का सर अंचा कर दिषां मोर प्राप लोगों का सर ऊंखा कर दिया। तो मँ गाप से कहना चाहता हू कि घाप फंडमेन्ट़ल रंइ्ट की बात कह्टना चाइते हैं घोर साथ-साष कान्करेन्ट जिस्ट की बात भी करते है । प्रगर बेस्ट घंगाल की गर्षंमेंट यह्ह लिक्षर देती है कि पद्र तो केन्ड्रीय सरकार का विषय हो जाना चहिए घोर हम घ्रपने ध्रिकार को देना चहते हैं, तो हमं घापकी बात समभ सकते हैं। सरकार घाज 10 करोड़ बक्बों को पढ़ाती़ हैं मोर सरकार ने नियांय लियां हूं घोर धीमती घन्दिरा गोधी ने एक बात कही बी घोर क्रीमती झीला कौन, जो कि.मारत फी सिष्षा मन्नी है, ने भी घ्रपने ब्रोउकास्ट में एक बात कही थी, घोर में घापका ध्यान उन बताों की घोर दिलाना चात्रता हूं। फंछामेन्टल राइट्स किस को कहते हैं। घार्टीकिल 19 में घापको घंघकार है कि घाप कारे जितनी किक्षा प्राप्त करना चात्रें करें। घाप पह कहते कि रोजगार एक फंडाेंठल राइट्स होजा चाहिए, घाद्रमी को कमाने का हृक मिलना चाहिए, तो बात समथ में जा सकंती थी लेकिन घाप चाइते हैं कि फंडामेंटल राइ्ट डिग्री लेने का हो,तो यद्र कहां तक उचित है। श्राज पढ़ाई का. परपज क्या होता है; यह् बात सोचने की है:
"Without taking into account the socio-economic condition of the people there is no point in forcing the poverty-ridden people to send their children to schools, More doles will not help. What is the. motivation ? Does education as it is today, open the way far better life?"
(घ्रो मूलचन्द उागा)
इलीमेन्टरी एजूकेशान की घ्राप बात कह रहे बे। में एक बात को मानता हूं कि हमने संविधान में उाइरेक्मिव प्रसीिल में यह् कह्ञा था कि 1960 में हम इसे कर देगें 1960 के बाद सरकार 1970 पर था गई घोर 1970 के बाद 1976 पर पा गई घोर 1976 के बार सरकार 1988 पर भा गई भोर फिर 1990 की घात कही :
"The objective of universal education still remains a far cry though it was to be achieved by 1960 as laid down in our Constitution. This date had to be revised to 1970, then to 1976 and again to 1988 and 1990."

Why ? Because of growth of population.

हिन्दुस्तान की सरकार के सामने एक सबाल यह भ्राता है कि हर साल भ्राप एक पास्ट्रे लिया पैदा करना चाहते हैं इस देश में लेकिन जनसंख्या की बात प्रापने उड़ा दी श्रोर म्रं श्राप कहने लगे "हट मरट बी एक राहट"। हम तो कहते है कि भ्राप इस राइट को बनाइए लेकिन क्या पह एजूकेग़न है जो कि पाप देना चाहते हैं। गांव में श्रगर श्री सैफृद्दीन चोधरी जंसे जिक्षक हो जाएं, तो मैं गांव में घपने बच्चे भेजने को तंयार हू लेकिन जिस लड़के को किसी जगह नोकरी नहीं भिलती है, वह्ट टीचर बन जाता है पौर गांव में पढ़ानें के लिए जाता है। गाँव में पढ़ा लड़का चपरासी बनता है पोर पहिलक सकूल में पढ़ने वाला लढ़का कलक्टर बनता है। । तो इस तरह की चिक्षा यहां पर हिन्दुसतान में दी जाती हैं। भव कितनी शिक्षा दी गर है, इसके बारे में भी मुन लीजिए :

> 'The dropout rate at the primary stage is as high as 63.1 per cent and at the middle stage 77.1 per cent. The review reveals that out of 82.5 per cent of the children in the $6-11$ age group enrolled in elementary schools, 63.1 per cent droped out in the primary stage as 77 per cent of 36.3 per cent children in the $11-14$ age group dropped out."

घ्रीमती इन्दिरा गांघी ने रेटियो पर गिक्षा के बारे में कहाँ है। चोधरी साहब के भाषएा से ऐेका लग रहा है कि जैसे डेमाक्रेसी सिक्फ पढ़े-लिसे लोगों के लिए हही है। ये युनिष्षसटीज, जबाहरलाल नेहए युनिवर्सटी, भोर दूसरी युनिवर्विटियां ये सव चरस घ्रोर गांजा पीने घोर मोज करने के लिए नहीं बनी हैं। श्राज श्राप शिक्षा का क्या मतनब लेता चहहते हैं। शिक्षर का मनलब है व्यक्षित का सबांगीया fवकास। शरीर से, मसित्र०क से उसका सवांगीया विकास होनरचाहिए। एलीमेंट्रो एजूकेशन में हमने कंसे नहीं माना है। प्रादम मिनिस्टर ने कहा है —

The Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, has issued the following message in connection with the National Compaign on Universalisation of Elementary Education, being launched from_today, the Teacher's Day :

> "India has long tradition of teaching and learning. Our ancient institutions attempted to build the entire personality, laying as much emphasis on what an individual becomes as on how much he knows."

यह् उनका भापया था। उन्होंने कहा में एंटायर एजूकेकान के पक्ष में हूँ । इस बात को श्रीमती शीला कौल ने मी कहा है बाड कास्टिए के समय-
to educatian for Children of
The Minister of State for Education, Culture and Social Welfare, Smt. Sheila Kaul's broadcast to the nation to day on the occasion of the launching of a National Compaign on Universalisation of Elementary Education :
> "Universalisation of Elementary Education was cherished goal of the national movement for strenghthening the emerging nation. That is why our Constitution also incorporates it."

They have said in detail that these are the methods and they say it has been laid down under the 20-Point Programme. Therefore, they have given these guidelines to the States:

> "The entire 'elementary education' has been included under the Minimum Needs Programme (MNP) and 'elementary education' has been accorded a high priority in Education under the Plan.

Opening of primary and middle schools within easy walking distance covering the needs of all habitations.

Intensifying the utilisation of existing schooling facilities.

Conversion of single-teacher schools into two-teacher schools."

Complete guide lines have been given. And how many States are following that? They have given data about this.

अब कमी पाप हिन्दुस्ताम की गरीबी घोर विशालता तथा पापुलेघन के बद़ने की जात्व कहते है, हैसके कारा पापको कभीकमी रेसी बातें फहते स्रम सोषना चाहिए हमने तो पूरा जfिकार ते राला है
"The agrument advanced is that different States and Union Torritories have different enactments to regulate : school education and there are a largo number of private schools run run by diverse managements.

According to reports received from the various States, education is free for all up to Class-X in fourteen States and Union. Territories. They are : Andhra Pradesh, Asam, Bihar Gujarat, Nagaland, Tamil Nadu, West Bengal, Tripura, Arunachal Pradesh and some others where they can have compulsory. education but in Madhya Pradeah, Manipur, Orissa, Rajasthan, Sikkim and Uttar Pradesh this facility is available to girls only."

में, चौधरी साहब से पूछ्घना चाह्हता 弥 कि वे किस तरह की एजुकेशन चाहते हैं ? हमने तो सिक्षक को भगबान का रूप माना था। ह्मने तों कहा है कि पापुलेशन पर कंट्रोत होना चाहए। हमने वैस्ट बंगाल को कब मना किया कि कम्पलसरी एलूकेषन मत कोजिए ? कंकरेंट लिस्ट में होने क काराा स्टेट को भी वंवरवास में लाना होगा एजूकेशान का मतलव सिर्फ घक्षर ज्ञान ही नहीं बलिक ठ्यक्ति के पूरे व्यक्तिलव का विकास होना चाहिए। दसी पालीसी को लेकर सरकार श्रगे बढ़ रही है। माप हति हास को बदलने की कोशिश मत कीजिए।

थी चन्त्रफाल घंलानी (छापरस): हमारे विपक्ष के साथी ने जो प्रपी भाबनाएं उपक्त की हैं, उनसे मैं पूर्णंतय सहमत हां। एस सम्मानित सदन में समय-समय पश बिक्षा घ्रोर काम के पधिकार को मूल घधिकारों में घामिल करने की घनेक बाप
(ध्रो चन्द्रपाल घीलानी)
चर्वाय हो चुकी हैं। हुकीकत यह्ह है कि जब हष साजान्य हुए थे ध्रोर गुलामी जंजीरों को तोड़कर फेंक दिया था, उस वक्त देश में ऐसी प्लग्निता की पावइयकता थी जिसमें चिक्रा का पर्यन्त ही महत्वपूर्यां स्थान था। पता गहीं, किस कारए हमारी प्लानिंग ठीक तरह्ह से रहीं बन पायी। उसका नतीजा वद्ध fिकला है कि मान हमारी चिक्षा घ्वस्तब्यहत हालत में है। हमारे गरीब श्रोर पिबक्षे हुए देश में चनेक भाषाधों के बोलने वासे ज्ञोर घनेक धमों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए, ऐसी शिक्षा प्र्याली होनी चाहिए जो सभी धरं, जाती ध्रोर वरं के लोगों को चाहे धमीर या गरीब हो, एक समान रिक्षा मिल सके । हमारे संविधान में समता, ₹वतंत्रता, बोप्ता, धर्म स्वतंचता, संडकृति सिक्षा पौर सम्पनत तथा संबंधानिक उपचारों के घ्रधिकार दिए गए है 1 हन्सान को छन्सान बनाने के लिये शिक्षा का प्रत्यम्त मह़त्वपूरां योगदान होता है। सद़न में स्रमय-समय पर कहा गया है कि बिक्षा धोर काम के श्रधिकारों को मी मोलिक घधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए या। माजादी के बाद हमारे संविघान यें इस तरह का प्रोविजन किया गया है कि जो भी शिक्षड प्राप्त करना चाहे, उसको पूरा मोका दिया जायेगा। घाजादी से पहले रिभा के क्षेत्र में ग्रसमानताएं ख्याप्त थीं श्रोर गरोबों तथा पिद्धड़ी जानिपों के लिए तो शिक्षा के दरवाजे हो बंद शे प

भगर माप घंांकड़े देखें तो घापको ताउ्जुब होगा कि स्वतंगता से पहले किसी भी सरकरो नोकरी में शैड्यूल्ड कास्ट मोर द्राइ्त्म के लोगों का प्रत्तनिधिस्व न के बरावर बा हम वाष बेते है घपने वेका के

कएांबारों को कि जाजमी़ी के बाह हुर जानि योर वर्ग के लिये शिष्धा पोर मीकरी के लिये बरवाजे बोल बिये। कादे को हमारे साथी कुछ भी भालचना करें; लेकिण चह्ह बात सही है कि भाजादो के बाद शंड्यूल्ड कास्ट भीर ट्राइबस तथा भ्रन्य कमजोर बर्ग के लोगों के घरों में हिक्षा पद्धुं ची है, हिधा का प्रसार हुमा है श्रोर सरकारी नौकरी में उनको रिभ्रज्ट्टेशन निरिचत हप से मिला है।

लेकिन घ्रमी मी कमी महसूस की जाती है कि पैसे बालों के बच्तों को पर्लिक स्कूलों में श्रच्डी रिक्षा दी जाती है, देहराहून मसूरो या विलानी के पfिलक ₹कुल हों, उनमें वह घ्रपने बचचों को घवघ्छो शिश्षा निलाते हैं, जबकिक दूसरी तरक भांबों में डिक्षा संतर घंग्नत्त हो दरनीय है। बहुत से ₹क्ललों में घघ्यापक नहीं हैं। घ्रापको जान कर भाइचर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में हस समय 70,000 प्राइमरी सकूल हैं धौर उनमें से 20,000 सकूलों में प्रहान श्रह्यापक नहीं हैं। कहीं हैडमास्टर हैं तों श्रहगापक नहीं, कहीं मष्यापक हैं तो इपारत नहीं, टाट नहीं घोर पढ़ाने की घावरयक चीजों की कमी पायी जाती है।

मेरे साथी का विचार घपनी जगह पर सही है। मैं शिक्षा मन्भी जी से कहूंगा कि यह भापके विचार की बीज है कि बिक्षा को फंडांेंटल राइट कच ध्रोर केसे बनायें। लेक्रिन इस समय जो उववंत समह्मायें हैं वह बताना चाहता हूं। एकूल चाहे जिला परिख्य, म्युलनिसिपंलिटी के हों ह्राइलरी, जूनियर हाई ₹कूल या हाई ₹कूल, चनकी दयनोष fस्यति को खाप पसेते सुषारें। 15.12 .83 को एक घूल के उत्तर 前 fिता


Whos Resn, re inctuston of right 10 education for chlldren of

CH́ArrłkA 23, 1906 (SARA) 14 years as junda. mental right Constra.
 का प्रहिघात क्या था ? तो मंती ने जवाब विया कि 1951 में छमारे देल में 15.83 वर्विघत निबिंत लोग से घोर 1981 में 36.23 प्रतिशत हो गये।

राज्यवार प्राकड़े जो निये बह इस प्रकार हैं :

1951 में भांध प्रवेश में 13.11 प्रतिघत् गिक्षा का स्तर था जो 1981 में 29.94 प्रतिशत हो गया। प्रसम में 1951 में 17.48 था. 1981 के घां कड़े उपलवघ नहीं हैं। बिह्इार में 1951 में 11.47 प्रतिशत था जो 1981 में 26.92 प्रतिशत हो गया। गुजरात में 1951 के भांकड़े उपलवध नहीं हैं. 1981 में 43.70 प्रतिशत हों गया। हरियाणा में 1951 के घांकड़े उपलबे नहीं हैं, 1981 में 36.14 प्रतिशत हो गया। हिमाचल प्रदेश

में 1951 में 4.86 प्रतिघात या जो बकफर 1981 में 42.46 प्रतिघत हो गपा। अम्मूकामीर के 1951 के चांकड़े उपलग्ष नहीं है भोर 1981 में 26.67 प्रतिशत लोग शिकित थे 1 कर्नटटक में 1951 में 19.34 प्रतिसात ये मोर 1981 में 38.46 प्रतिशत हुए। केरल में 1951 में 40.38 प्रतिशत बे घोर 1981 में 70.72 प्रतिशत हुए ।

MR. CHAIRMAN : Mr. Shailani, you will continue next time.

The House stands adjoruned to re-assemble on Monday, the 16 h instant at II a. m.

### 18.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 16, 1984/ Chaifra 27, 1906 (Saka).

