145 Incidents in VAISAKHA 7, 1898 (SAKA) DG 1976.77-Min. of 146. Turkman Gate Area, Dethi (St.)
hospital. Another 11 persons from the rioters, including one having gun shot woundes, and 8 police personnel including 3 with serious injuries were hospitalised for treatment.

As a precautionary measure, curfew was imposed immediately in the area of police station Jama Masjid and parts of Kamla Maket and Hauz Qazi. The curfew continues to be in force now in the area of police station Jama Masjid with suitable relaxation for two hours every day.

In respect of these incidents 3 cases have been registered at police stations Jama Masjid and Kamla Market under section 147/148/149/186/353/352/307 IPC and Rule 69 DISIR. 453 persons have so far been arrested in this connection. Situation in the area is under conirol and necessary vigilance is main. tained.

## SOME HON. MEMBERS rosp... (Interruptions)

SHRI S. M. BANER'JEE (Kanpur): On a point of order, Sir.

MR. SPEAKER: On what No point of order on this. (Intermiplion.i)

SHRI S. M. BANERJEE: I am raising a point of order.

MR. SPEAKER: Not on the Statement. hecause this item is over, and another item has not legun.

SHRI S. M. BANERJEE: I have a point of order.

MR. SPEAKER: The point of order must be on some item on the agenda. This item is over, because there is no discussion on this item. (Interruptions).

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutia-North-East): You had allowed me to make a submission yesterday that when a statement of this nature is made, it should be amenable to discussion in the House. When, in the Capital city. there is firing and people die, and the Parliament is sitting....

Edu., Social Welfare
and Deptt. of Culture
MR. SPEAKER: Not now.
SHRT H. N. MUKERJEE: You cannot say that we have moved out of the item altogether. This is an item of which we must take notice...(Interruptions)

MR, SPEAKER: We cennot discuss it now. I am sorry I cannot allow a point of order on this item which is over.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): I have got a submission to make, not a point of order. If you look into the statement you will find how inadequate this statement is....

SHRI S. M. BANERJEE: I have only one submission; it is not on the basis of this statement; I am not touching the statement at all. I an only making a request to you. When I requested you yesterday, you were kind enough to allow a statement and that statement has come. I am only requesting that. in all fairness to all of us-we do believe the statement and we do not believe the statement, there are both sides-since this is a serious matter, let the ruling Party accept a discussion on this. After all. what is wrong in having a discussion?

MR. SPEAKER: Not now. (Interruptions).
12.13 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77Contd.

Ministry of Education and Soclal Welfare and the department of Culture-Contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion and voling on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Education and Social Welfare. Mr Mahajan may continue his speech.

SHRI Y. S. MAFAJAN (Buldana): Mr. Speaker, Sir yesterday I be-
[Shri Y S. Mahajan]
gan by saying that we were not able to achieve the objective of universal primary education even 27 years after the achievement of Independence, though substantial progress has been made in the field. We have a large number of illiterates in the country, the number of illiterates is more today than what we had in 1947. I said yesterday that to leave a large and growing rumber of our people in a state of illite:acy, i.e., in ignorance, means an utter faiiure on the part of the State in its basic duty towards its citizens. In this connection I wilt quote what Prof. Julian Huxley says:
"Knowledge is basic. It is knowledge which enables us to Linderstand the world and ourselves, and to exercise some control or guidance. It sets us in a fruitful and significant relation with the enduring processes of the universe. And by revealing the possibilities of fulfilment that are still open, it provides an over-riding incentive. We, mankind, contain the possibilities of the earth's immense future, and can realise more and more of them on condition that we increase our knowledge and our love."

The Hon. Minister of Education is a historian. a humanist and a great educationist and I feel sure, therefore, that the views and sentiments expressed by Prof. Huxley will find an echo in his heart.

To facilitate the achievement of the object of universal primary education, I would like to repeat the suggestions made by the Central Advisory Board of Education, namely, that we adopt double shifts in schools, wherever possible, and that services of retired primary teachers be utilised on a parttime basis.

Since formal education is not likely to solve this tremendous problem of universal primary education for many many years to come. it has been deided to adopt the approach of nonformal educatinn to heln achieve this objective. As I have already pointed
out, there are many drop-outs at the primary stage, and millions of children do not even go to primary schools. We have 52 millions young men in the age group of 15-25 who are illiterate. To turn them into useful and productive citizens of this country, to educate the drop-outs and illiterates who are in the age group of 6-11 and help those who are in the higher age group who are working in the agricultural and indusarial fields, the Government have already launched an ambitious programme of non-formal education in one district in each State. It has three main targe $\mathfrak{Z}$ areas: first, nonformal education for youth in the age group 15-25; second, functional literacy programmes which have already been started and have benefited about three lakhs of people; and third, nonformal education of urban workers to improve their skills and to enrich their community life. An attempt has been made to relate the curriculum for the age group $15-25$ to the environmental conditions and local needs and aspirations of this group of youth. Very tall claims have been made in the Report about the possible usefulness of the curriculum. I may say that the curriculum appears to be very ambitious. But I think the programme will have achieved a great success, will have made a great thrust towards removing illiteracy. if those who couduct it are even partly successfill in covering it.

A necessary extension of these programmes will be the establishment of a national people's university on the broad pattern of the open University in Great Britain. This will provide an opportunity to those who could rot avail themselves of the facilities of higher education, in full-time institu-. tions of higher learning. This will also enable people to specialise or educate themselves in lines of their choice.

Communication media are a very powerful instrument for the spreari of knowledge. Not to take advantage of these media for the spread of nnowledge will be a great mistake.

And may I say that we are taking raiher a long time over establishing such a University?

The introduction of ten plus two pattern of school and pre-university education is a change of far-raaching importance. The switch-over to the new programme or scheme will take some time. I am glad that work experience has been included in the ter years of school. It will help the st:idents to develop proper attitudes towards work, inculcate dignity of labour and break-down class barriers.

As for the next two years-this is a course sandwitched between school and degree college-I hope that emphasis will be laid on vocationalisation and that considerations of finance will not be allowed to come in the way of achieving this objective. Though a large number of students will be expected to get into actual life and earn their living at the end of the two-year course, I hope the students who want to go in for higher erluca. tion will not be discouraged from doing so because ours is a very unequal and inequitable society. There are large classes of people in our society who have not had the benefit of higher education and they should not harbour any suspicion that the two-year course is there to keep them down to minor positions in life.

The Ministry have a number of very useful programmes for the spread and development of Hindi and other modern Indian languages.

There are a number of schemes for encouraging writers, translators and other people who are interested in Hindi and other modern Indian languages. for instance, the scheme of pro duction of university level books of modern Indian languages with which I was also concerned. They have rroduced about 3500 books, but ingy I sav that for the development of modern Indian languages, basic books as dictionaries and encyclopaedias are equally necessary. In the renort however. I do not find any emmate allocation for that purbose. inless
such books are included under general heads such as university level books.

As regards finances for education, unere have been very heavy reductions in the allocations in the first three years of the Fifth Plan including this year. Therefore, it is possible that the total real expenditure on education during the Fifth Plan will be less than what it was in the Fourth Plan, if account is taken of the increase in prices. Education is a fundamental activity and on it depends the social, economic and political development of this country. A fairly large increase in this allocation is necessary to ensure a reasonable degree of success in achieving the objectives of our educational planning.

With these few remarks, I sunport the Grants for the Ministry of Education.

प्रो० एस०एल० सक्सेना (महाराजगंज) : ग्रध्यक्ष महोदय, शिक्षा किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे महत्त्व की चीज है । मुझे दुख है कि जो इस की इम्पार्टेंस है वहृ इस्सको नहीं दी गई है। हमारा शिक्षा का बजट बहुत कम है । 60 करोड़ ग्रादमियों के नेशन पर केवल 168 करोड़ रूपया खर्च किया जाय उनकी शिक्षा पर यह मुनासिब नहीं है। में समझताँ हूं कि हमारा बजट बढ़ना चाहिए यद्यदि केवल सेन्ट्रल गवर्नमेंट सारे हिन्दुस्तान कों शिक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, स्टेट्स भी इस पर रुपया उर्च करती हैं फिर भीं कुल मिला कर भी काफी: खर्च नहीं होता। इसका नतीजा यह् हुग्रा है कि जो हर्ग़क स्रादमों के शिक्षित होने का संविधान में फैसला था कि सन् 60 तक 14 वर्प तक का हरएक वचँज पंड़ जाएगा, बह ग्राज 76 में 16 नाल बाद तक भी नहीं हो पाया है ग्रींन क्रभीं भी जों नई रिपोर्ट निकली है उमंकें श्रनुमार कोई निटंत समय नहीं दिधा गया है कि कव तक यह काम पूरा हो जाएगा ।
［पो एस०एल० सकसेता］
मेरे ब्याल ले जो प्राइमरौ एजूकेशन भाज दिया थी जा रहा है वहु बिएकुल एक फार्स है। देहात कें किसी ग्रूत में जाइए，ग्राप देखेगें बंच्चे टाट पर बंडे हुए हैं मास्टर उनसे पैर दबबते हैं，पास कराई लेते हैं，अपनी खेत्रिं करतो हैं श्रोर बच्चा से खोनी कगतातें हैं इय तरह से सकूल बहा चेंज ग्हे हैं ग्रोंर कहा गया हैं कि प्राइमरं। एजुकेशन है बते दुख्व की बात है कि जितने बड़े लोग हैं बे श्रपने बंच्चों को नर्सरी：ख्रांग ईकडर गार्टन में भेजते हैं अंटर गरंब लंगगों के बच्चे वहा फढ़ते हैं। मेगा स्याल है किं यह प्राइमरो एजूकेशन जो है यह्व विल्कुत खत्म कर देनी चाहिए। उंकें बंजाय हृ जगह नरंरी एकूल ख्वोंभा चाहिए। में सोरणिस्ट कंट्रें में अमें। जगह धूमा हू，ऱशिया，चाइना，पालंड， जर्मनो，रूमानिया，बंलर्गोग्रा ग्रादि $x_{i}$ भीi $^{\circ}$
 जो है，मैं समझता हू उगकंक लिए उमका स्कून विहिस्त है। पैदा होंने कें बाद i；है： उमकी देख रेख वहा शुक हां जानी है। तीन महीने का बच्चा दहा नर्मरं। कें ग्रदर चंगा जाता है। माताए काम पए जाती हैं तब भी बंच्चे वही़ नर्मरीं में
 है वर्हेख कर में हैंग्रान रहा ग। मेने देखा इस में एँ नमं दों बंच्चं पर रहीती है，दहें जन्हि वित्वानिः है， नहलाती है，पढ़ाती है，मुनाती है－। सारे काम करती है। इन नरह⿱日一 मे कर्रेब $6-7$ सो रूवल्म एक बन्चे पर खर्व हाँते हैं। यह तो बहां का हाल है लेकिन हमारे पष्ठा क्या हाल है ？सकूलों में टटट पर घूल अंगर स्याहीं पड़ी हुई है， बन्चों के पास कोई कपड़ः नहीं है， खाने का हन्तजाभ नहीं－－पह संथं देखकर बड़ा दुख होता है। हमारे यहां करोड़ं। बच्चों का यही हात है। मैंने पढ़ा है

स्वर्णनिमे कमेटी की रिपोर्ट के भनुसार एजुके गन कानकरेन्ट सब्जेक्ट होने जा रहा हैं। क्या मैं सम्नुं किं इसके बाद इस देश में सारे वैंच्बों की पढाई उसीं तरह से होगी जैये रुप，छाइना मरंर जमंनें में होती है। इस संबंध में जब तक कुछ नहीं होता है तब तक हिमरे देश की फाडंड्डेगन कमजोर रहहेगं। हैप पच्छे इंजीनियर्स नहीं निकाल मंकेंगे। हमारे यहीं जो प्रादमरंरे एजूकेशन है वहै बिल्कुल फार्स है म्रोर ज्य पर जितना भों खर्च हो रहा है वह वेस्ट हो रहा है। इसको ठीक तरह से भ्रहम्मेनाइज करना चाहित भ्रार उम पर उपदा खर्चा होना चाहिए।

इमी तरहु से जहां तक सेकेंत्र्रिं एजूकंगन का मंवाल है，जो बचचे वहा पढ़ने हैं उनको कुछ पाता नहीं हैं। वहा पऱ जां मास्टर है ते कोर् खाए
 हैं नरह की द्रेशानिया हैं। उममें मुधार् करने की जहुरत है। मैं चाहता हूं वहार श्राजकन्न बैहुत कम ग्रव्चा होना है। स्टेट्म में भंi बहुन कम खर्वर्च होंना है।

यूानवर्वमटी एज़ूकेश यू० जी० सी०० के जिम्मे है। मैंने देखा ड्रम साल यू० जी० मं०० का 70 करोड़ का बजट है। मैं गमझता हूं वनु बहुत कम है，कम मे कम इमका दुगना बजट होना चाहिए। इनने पंने से कारं नहीं चैल गकता है। इसके घलावा जो 70 करोड़ का बजट है उसका होता क्या है ？ मारे देश में 5 हैजार डिप्री कालेज हैं इनमें से केषल 3 छजार कालेज ही प्रान्ट्स के लिए एलिजिबिल हैं जिनकें ऊपर यू० जी० सी० स्पया खर्व कर्ती है। लेकिन हम देख्यत हैं हसमें नेह्ठ巨 यूनिर्बसिटी मीर दिल्ली यूनिर्वसटी प्रर एक पर ही 6 करोढ़ खर्वर्ण किया जाता है परकि 5000 सम्यक्य

कालियों पर छनसे केषल 5 करोड स्र्षं कियो भाता है। घहु बहुत गलत चीज हैं जिसको बर्वंघत नहीं किया जा सकता। नेहै यूनिर्बसिटी में केवल एक लडके पर 3000 रु० मर्निक खर्च होता है जबकि दूमरी जगण पर्मार कालेजों में एक लइशे पर 10 या 20 रुपया ब्रण्चा किया जाता है। मैंने इस मिलसिले में मारे भ्राकडे इकट्ठे किए हैं। । दोनों में मै भमम्नता हुं कोई कस्पेरींजन ही नहीं है। मै समम्नता हूं यह्हु बहुत ही गलत चीज है। मैंने मिलिस्टर काहब से कहा था कि एकीलिएटेड कानेज दर जो खर्श हांना है, जो ग्रम्ट दी जाती है वह बहैत कम है तो उन्हांने कहा कि यह स्टेट कंबजेक्ट है, हमारी जिम्मेद्दरी नही है, हम तां केवन्न रिसर्च कें निएँ श्रनुदान देते है। लेकिन यह बात राही नहा है। स्टेट्म की मरकारे कालेजां को क्या देती है ? ह्नमारं यहा जनाम्रु लाल नेहि कालेज. महाराजगज है जहा पर 1500 लडकं पंबने हैं। उसमें 10 सबजेक्टन हैं. श्राटं भी है, ती० ए़० भी है लेकिन वहा पर गवर्नमेंट घ्रध्याफको के बेतन पर ताई लाख रुंया माल खर्च करती है अंभ यू० जी० मी० 5 लाख रुँा डेवलपमेन्ट ग्राट पाच माल के नलए? देनी है जो कि एक माल में एक लाख रूंवया हुम्रा। डन तरह मे कुन माढे तीन लाख रपदा साल में हुण । 1500 लडकों पर पह्र पैमा ख्वर्वं होता ह्रे। इमी से भ्राप श्रन्दाजा लगा गकत हैं कि एक लउं; पर किनना व्वर्चं पड्डा। केबल 15 रुपए मासिक ही एक लडके पर पडने हैं । दूसरो नरफ नेहर यूनिर्वसिटी में एक लड़के पर 3000 रु० मासिक खंवे किया जाता है जो 200 गुना है। मै नेह्हर यूनिवर्विटी का चमर्यक हूं वह्ह हमारे महान नेता जबाहरलाल की यादगार में खोली गई है, उसको शो पीस बनाया जाए यह ठीक

है पर उमदे छात्रों दर 200 गुना खर्ष करना ठोक नहीं है, तीन चार गुना कोई बात नहीं। हस तरह का जो भेदभाव है वह बदiशत नहीं किया जा सकता मैं fिनिस्टर माह्हत्र मे चान्रूंगा कि देश कं: का यद्ह नहीं होना चाहिए कि दिल्ली के बन्चे शहनगाह रहे घ्र्राँ. दूसरी जगहीं के बँचे अगी ग्रे 1 यह जो काम हो रहा है वह बिनकुल बदाशन के बाहर है। मैंने देखा अ्रमो हाल में जब 31 मार्च श्रा रही थी नो काफो प्रन्ट बर्ची हुई थी वहु मब यू० जी० सी ने दिल्ली कालेजेज़ को दे दी । दूसरी तरफ हमारे यहा कालेज में करीब 1500 लडकेः है लेकिन होस्टल में मिर्फ 50 लडको का ही इनजाम है । मीक्किल गे बहा पर 50 लड़ं रह पाते हैं। टोचर्म के निए क्वाटर्स नहीं है। वे म्लम्न में गह्नते हैं। मैंने वार बार टोचर्म क्वाटर्म के लिए माग की है।汗所 कुष्छ होता नहीं है। मै ममझता हु यद्र बहुन गलत तरंका है। टं।चर्स एकोमोडेणन, हुस्टल एकोमोडेशन यन मारी चींज अंत्तन ग्रेशियल हैं। पाच नार्द्र डेवलंम्मेन्ट प्रान्ट एक कालिज को पएँ माल में मिलनी है जजसरें बुकम लेनो होंनी हि, ड़क्वर्वपनेन्ट भी नेना होता है. कलाम रुम्स बनदल्ने होने है। यद्द सारी चोजें कग्नी होती हैं। यह प्रान्ट बिन्नुल नाकाफी होती है । में समझता हू मारे देश में एक भमान ग्रम्ट देनो चाहिए । हमाने यहा पर अ्रगर 100 रुंब हो श्र्रॉर दूमरी जगह 125 भी खर्च्च ह़ं जाय तब भो बात समक्ष में भ्रा मकती है नेकिन दूमरी जमह पर 100 के उजाय 20,000 बर्व हो तो वह बदांगत
 क्या वजह है कि भ्राप दिल्लो वालो को तो हतना ज्यादा दे शौर दूमरी जगह पर हतना कम 1 मैंने गोरखपुर
[9ํ० एस० एन० स千लेनT] यूनिवसिटी के बाइस चान्सलर से बात की 1 बे कहते हैं स्टेट गर्वनमेंट से साल भर में उन्हें 20 लाख यान्ट मिलती है श्रोर यू सी जी से साल में 8 लाख्य प्रांट मिलती है। श्राप ही बताइये, क्या इस तरह से कोई यूनिवर्वमिटो चल मकती हैं ? दिल्ली यूनिर्वमिंटी श्रौर नेह्हस यूनिवर्वसिटी को तो 6-7 करोड़ रूपए सलाना मिलतं हैं-श्र्रौर यद्ह डिस्किमिनेशन क्यों होता है ? मै समकता हू यह बहुत गलत चोज है। देश के सारे बच्चों के माय ए下 मा बर्ताव होना चाहिए।

मैने इम साल की जो विभाग की रिपोर्ट पढ़ो उममें निया है : "concession forc huldren of victims of the Armed Forces during the last war"
लेकिन फीड़म फाइटर्म के बच्चों के ीन्नए कुछ भी नही है। जब श्राभ श्रान्ड़ं फोर्मे ज कें अच्चं के विता कन्स्सगन देते हैं नो फोडम फाइटर्म के बच्चो को भी कव्शाशन क्यों नही मिलना चाहिए ? फीडम फाइटस न इस देग का अ्राजादी के निए ग्रदनी कुबर्ना दो है जिनका बदोलत ही ग्राप आ खाज इन काषिभ हुए हैं अौर. फिर ग्राप उनवे चच्चों को कन्सेगन क्यं नही दे ग्हे हो ?

इभी तरह मे मै कहना चाहता हं श्रापने हिन्दों क: गप्र भागः माना है । लेक्न में पुछ्छना भाहना हू $f$ निन्दी मi लिग
 खिलाफ बड़ा जबर्दंम्त जेहाद है। दूमरी
 भंग्रेजो पढ़क्ऱ ग्रांते हैं उनका कुज ग्राना नहिं! है । थोड़े़े दननंग ॠणर यही हाल गहा $T$ तो मै समझता हू कि अंग्रेजी तो दम देश में ममाप्त हो जायेगी ग्रोर उमका म्थान लने के लिये हिन्दी में क्षमता नहीं होगी। मे भमझता हूं इस देशा में ग्रयेरेजों की एक ही ग्रच्छी देन थी भ्रार वह पी ग्रग्रेजी भाषा क्योंकि विश्व की

90 प्रतिसती नालज अभंजा भाषा मह है। म चाहूंगा इंग्लिश लैंग्वेज को ऊंची क्लासेज में डेवलप किया जाये लेकिन भ्राज जो पोर्षीखान ह् उस में घ्रेंजी समाप्त हो रही है भोर हिन्दी इस काबिल नहीं बन रही है कि वह्ह भंभेज़ी का स्थान ले सके । श्राज भ्राप हिन्दी पर क्या खर्च कर रहे हैं ? भ्रगर छिन्दी को वास्तव में राष्ट्र भाषा बनाना है तो उस पर ज्यादा खर्चा होना चर्गाहए। इस लैग्रेज को एनारच करने के लिए, फिकशानरी बनाने के लिए, रिगच्च करने के निए अभर राइटर्स को एनकरेज करने के लिए काम होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हिन्दी भाषा दं विशेष ध्यान दिदा जाये तारि वह्ह इस देश में प्रंग्रेज़ी का स्थान ने मों। लिगुग्रा फैका को डेवलप करना चराहाए। अभी हमारे यहा हिन्दी क.्प्ंलसरी नहीं है, अ्यमेज़ी मे काम होता है । मै चाहता हूं हिन्दो, को कम्ंलभरो किषया जाना चर्गहए।। जो भी सर्कारी
 जो हिन्दी भापा है उस में दूमरी भाषाग्रों कें टम्मं लेने चाहिए। हु नंग्रेज के शब्द उसमें भ्राने चाहिए तभी वह्ह देश की राम्ट्रभाषा बन मवंक्गा । श्रगर इस देग में ग्रंग्रेजी गमाप्त हों गई श्रीभ हिन्दो भागा एर्नाचच नही़ीं हुई तो मे ममझता हूं कि देग के लिएग वह्त बुरा दिन होगा । लोग श्रापन में बात नही कर मकेगे, ग्रौर द्वेग का वाल्केनाइजेशन हां जायेगा । जैसा रीशया में होंता है Everybody must knowRussian, whatever be his State. Hindi must be know to everybody; not as a fanatic, but as a national necessity, for national integration.
fिन्दिको कोंने देश की भाषा बनायो जाय, हर एक भापा कें घणद छस में निएग जाय, तर्मी यह गमृद्ध होगी और च्य त्रेज्री की जग्ह ले मकेषगी। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आंग्रेजी भाषा को भी रखा जाय, क्यंifक दुनिया की मारी नालिख्य भंग्रेजी भाषा में उँनब्ध है ।

मुके बड्डे प्रफसोस के साथ कह्हना पड़ खा है कियू० जी० सी० का स्टैप्डर्ड गिर दारा है 1 यू० जी० सी० के वर्तमान सेकेट्री उस पद की गरिमा के अन्मनुरूप क्वालिफाहठ नहीं हैं । इस में कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत भ्रच्छा काम किया है, भार्गेनिजेशन में काफ़ो ए़िमियेन्सी श्राई्है है, में ऐसा समझता हूं कि यू० जी० सी० के冈ेयरमैंन का स्टेटस काफो ऊंचा है, इस पद पर जो व्यक्ति हो, वह उस पद के श्रनुमार क्वालिफाइड हो । घारं जानते हे-प्हने इम पद्र पर डा० देशमुख्व डा० कोठारी, डा० कजरू जसे विद्धान रह चुकें है । जब मी० प्रबन्दुल फलाम श्राजाद देश के शिक्षा मंती ये, वह दर्मुए एशन से डा० देगमग्र को उस पद पर लाये चे । सनीश वन्त्र जो भी निहागत काबिल्य ग्रादमी है, फरीफ श्रादमी है, लेकिन उन के पाम वे डिर्रीज नही़ है जा इन लोगां के दाम थी । यह् पान्ट्र -ग्राफ-स्टेटगं है गहा पर तंमें लोग गाने औनिये जा यूनोर्वमिटी के बाइग्च चाग्लर ग्हे हा निर्मीं 7 मीशन व चेय गमैन गहे हा, जिन का वहृन जादा


इन शब्दां के माय मे इन डिमाण्ड्म का स्पार्ट करना ह ।

श्री नायेइबर द्विबेबो (मछतीकाणन) माननीय प्रहमक्ष मर्टादय, मै fगक्षा मत्रालय की माण। वा समर्थन व ग्ने हुए म ग्कार वा ध्यान शिक्षा की उत्गंमान पद्धनि की तर्फ दिलाना चलंहाना है। तमारा देश बहुन पुगना है, तार की शिक्षा की पद्धनि भी बहुन पुरानी है । स्वतन्त्रता के वाद शिक्षा की जो पद्धति बनाई गई, उसमे ममय समय पग बहुत से मुक्षाव ग्राते नहे भौर उन सुझावों मे से बहुतो पा समय समय पर ग्रहैण भी किगा गया, ले तन जिनने भी प्रयोग ग्रब तक हुए उनसे हुमारी शिक्षा पद्धति कुछ खुर्द-बुर्द सी हो गई है। इसलिये ग्रावश्यकता इस बात की है कि पिछले मालों मे जो म्रनुभव हुम्रा है उसके

भाधार पर हम को एक बार भ्भपनी सिक्षा पद्धति पर फिर से विचार करना चाहिये ।

गाधी जी ने मन 1937 मे, जब प्रान्तीय स्वराज्य हुश्रा था, उस समय एक कमेटी बंठाई थी म्रौर उसके श्राधार पर बुनियादी शिक्षा को उन्होंने प्रोत्माहन दिलवाया था । लेष्नि स्वनन्नता के बाद उस बुनियादी शिक्षा का कुछ ऐसा रूप बन गया किं वह ₹ंवल नाम के लिये बुनियादी f गक्षा रहं गई। वाम्तन्र मे गाधीर जी ने जो मार्ग दंमे दिखलाया था, $\sim$ म उमम बहुत दूर भटक गये । गाधी जी ने जिम शिक्षा पद्धति के लिये सुझाव दिया था, उभमे उन्हुंने काहा था कि बच्चों के गर्भ मे श्राने न बाद ती उस किक्षा को प्रारम्भ कर देना चातियेये, जिसको ग्रागे चल कर उन्होंने उद्योग म्लन बतलाया था। किसी न किसी वार्य का रिक्षा का माध्यम बनाया जाय 1 क्या वह अ्राज की परिस्थिनि मे उपयोगी नही रह गया ${ }^{\text {P }}$ ? हमने शिक्षा के क्षेत्व मे काफी विस्तार $f$ या $\ddagger$ । बहुन मे स्कूल श्रौर नालेज बोले। लेचिन्न देख रहे है कि जंहा पर हर विषय मे गिक्षा का स्तर fिगर है, वह्ता पर इस बात को भी देख रहे है कि पढे लिखे लोग बडी मात्रा मे बे ार होगे जा रहे है। उनकों जिम तरह से पठाया गया है उमसं मिवाय नौकरी के उनके पान और्योर कोई गस्ता नही रह गया है। यक्ष तक कि इंजीनियर भी नौकरी चाहै रहे है , वमं द्म्रे काम कं योग्य नही हो ग्हे है । तो पेमं। हालन मे हैम को बुनियादी नोर सें जिधारा के बाने मे सोचना है कि किम तश्हृ 6 लोगां को हमे नैयार वरना है। मान लीजिये ब्वेतो करने वाले हे, ऐेसे जो लोग है उनको खेती if माश माथ इस तरह को शिक्षादी जानि वह उन के जीवन मे चाम भाये । इमो तरह म चाहे गणित हो या भूगोल हो, हम कृषि के माध्यम स भी पढा सकते है। कनाई बुनाई क मामले मे ले लीजिये। लड 5 उस बारे में कुछ नही जानते । फर्जी रूप से दिखाने है कि कताई बुनाई उनको पढाई गई है। इसी तरह से गणित को देख लीजिये प्रारम्भिक कक्षामों मे गणित की
[श्री नागेएवर द्विबेदो]
मोटी बात तक, जस जोड़, गुणा, भाग, बच्चों को नहीं भ्याता है। इस तरह्र से हमारी शिक्षा की जो पदति चल रही है उसमें हैम भ्यने उद्देश्य के बहुत दूर हो गये हैं। न हम व्यक्ति को तैगार कर रहे हैं घान की दृष्टि से म्रांर न चरित्न की दृष्टि से कोई़ लध्य स्पष्ट नही हो पाया कि हम क्या करना चाहते हैं ? चरित का निर्माण फरना चाहते हैं या लोगोंको केवल पैमा कमाने के लिये तंयार कर रहे हैं। चरित्न निर्माण के मामले में भ्राज की शिका बहुत पोछे रही है।

हमने व्रिभापा फ़ारमूला तंयार किया है। वैसे नो समझा यह गया था कि हिन्दी, अंयेजी, घो क्षेतोय भाषा का ममावेश होगा । लेकिन देखने में श्रा रहा है कि कही कही तो हिन्दी का नाम ही नही लिया जा रहा है। भंग्रेजी को जहूर ही रखा जा रहा है। ग्रंश्रेजी का ज्ञान श्रनिवरर्य बनाया जा रहा है। नौकगियों के लिये जो प्रड्न पूछे जाते है उसमे श्रंग्रेजी को महत्व दिया जाता है । हसलिये ध्रंग्रेजी ग्राकर्षण बनी हुई है । अंग्रेजी से हम हिन्दी मे ग्रनुवाद कर के उन विषयों का जान सकते है । इसी तरह से संस्कृत भाषा मे प्राचीन साहित्य भरा हुश्मा है हर विपय का 1 नेकिन वह भाषा श्राज भी हमारी उपेक्षा का विषय बनी हुई है । पाश्चात्य देशों को लोग उन ग्रन्यों का जब म्रश्रेजी में ग्रनुवाद कर्के हमारे देश मे भेजते है तब ह्रम उन ग्रन्यों का महतेत्व समझ्न सकते है। श्राज क्या सस्छृत्त को प्रोरसाहित नही करना चाहिये ? संसकृत में जो भाहित्य है उसको हिंन्दी श्रौश प्रान्तीय भाषाम्यों में अ्रनु बाद क के सुलम बनाये और जो ज्ञान का भंडार भग़ हुग्रुप्रा है, उसको लोगों तब पहुंचाये जिनसे हमारे देश के, संस्कार जो जीवन से संबंधित हैं उनको हम सर्वसाधारण कं सामते रख्ब मके।

हम को देखने में ग्राया कि बहुत से पुस्तकालयों में श्रच्छी श्रच्छी प्राचीन पुस्तक सड़ रही है, उनको प्रकाश में लाने की हम

ध्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ज्राजक्यकता इस बात की है कि संस्टत भाषा को जिनमें बरे़े बक्षे प्रगाय ग्रन्थ भरे हुए हैं उनको शिक्षा के जरिये लोगों तक पहुंचायें, लोमों को उस भाषा की शिक्षा दें । संस्कत पढ़ने की दो पद्धतियां हैं-एएक प्राच्चन मौर दूसरी नबीन प्रांजंन पद्वति में व्याकरण मुख्य होती है हींर दूसरे विषय गीण ह्तेते हैं। उमकी धीरे धीरे उवेक्षा हो रही है, श्रोर जो हम संसकृत माषा के प्रचार के लिये जैसा रखते हैं उमकी कालग श्रोर विश्वन्द्धिलय $f$ में जो संस्कृन पढ़ायी जाती है उसी पर प्रधिकतर खर्च कर देते हैं। प्राचंन पद्धति से पाने की जो प्रगाली है उसकी ह्म उपेक्षा कर रहंत् हैं। यद्याप ह्मारे उत्तर प्रदेश में स्रौर देश के श्रौर भी कोनेकोने में संटकृत की पुरानी पाठ गालएयं हैं जहां पर पुराने विद्बान पुराने ढ़ग मे पढ़ा रंहैं लेकिन हम बहा पर किसी तरहं की व्यवस्या नहीं करने जा रहे है, कोई निर्णाप नही नेने जा रहे है कि उम णिक्षi-भद्धति को चालू करंक उमकी जो श्रच्छाद्दयां हैं, उनको प्रर्चलित रख कर, उस जान के भडार को उजागर कर के देश के माभने रबंं। मेरी पे पी मान्यता है कि हमारे संस्कृन साहिल्य में जो कुछ है, उसकी प्रणर हम उपेक्षा कर्ने चते जाएंगे तो हममारी जो भारनीय संसकृति है, जिमंक कारण भारत का गोरव मब जाह है, वह्ह गोरव नही रहजाएगा। दसलिए मैं चाहताहुं कि संटक्त भाषए कं प्रचान घ्रोर प्रसाए की तरफ़ हैमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए श्रोर जो क्राज उवेक्षा की दृष्टि उभकी तरफ़ रही है, वह्ठ मिटनी चाहिए ।

पुरातत्व विभाग की तरफ़ से कुछ खोजबीन हो रही है श्रौर इम"क वारे में कुछ काम किये जा रहे हैं लेकिन मंने ख्याल से हमारे देश में बहुत की ऐेस म्थान है, बहुत सै पेसे पुराने गढ़ भौर किते है, जिनंक दारा हमारे इतिहाम का बहुत कुछ उद्याटन हों सकता है। उत्तर भारत में औौर दूसरी जनहों पर राजाप्रों के बड़े माम्राज्य थे प्रोर उनक पुराने गढ़ क्रौर किले घाज मी हैं। छे माज मी वैसे ही पढ़े हुए हैं । ग्रगर श्राज उनकी बुदाई

की जाए, तो हितिद्ध का उद्धाटन हो सुषता
 (े सोर पुराने खंडहटों घौर गढ़ों की बुदाई कराए जिसहे हतिऐस का उद्धाटन हो सकता है।

जर्रा तकं समतज कल्याण की बात है, इए बारे में है हतना कहना चाहा हूं कि फ्राविकासी लोगों की शिक्षा कर बारे मे कुछ प्रयति हैर है मोर उनंक्ष सुजार के लिए कुछ कछ उम उठाये गये हैं मौर यह प्रफमनीय बात है लेफिमन छन क्षेब्नों में खराब पीने का बहुत बड़ा रिवाज है। में बाद्ता हूह कि इस fिशा मे इस तरह को कदम जठाने चाहिए जिiलं इम बुरी लएत में जो ये लोग पड़े हुए है दोर जिमसे उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, उससे इनका पीछा छुटे प्रोर के प्रागे बनें। इस दिशा मे सरकार को कुछ पेंसे काभ करने चामिंड fिr.स ने इम बुरी तंत स छुटें।

छनभारे सम,ज मे बहुत से ऐस लोग है जो हाथ, पैर पौर क्राख मे घ्रपग है। उनकी पठाई निजाई के लिए कुछ थोडी बहुत च्यवस्या की गई है ले किन फफर भी बहुन बडी सख्या मे ऐसे लोग हैं जिनंक लिए समाजे की तरफ
 हो म्रोर वे खाने-कमाने लायकः बनें। मुझे कुष्ठ इम तरहं हे घ्यपग नोग मिले, जिन्हें इसं प्रकार की शिक्षण दी गई लेविन जना.ो वाम देने की कोई व्यवस्थ। नही की जा सक है। ऐसी हालत मे जो कुछ वाम वे कर मवते है औरोर श्रप्रने जीवन-याषन करने के लिए उनको कुछ करने की आावण्यकता र्भ है, तो ऐसे लोगों को काम देने का भी कुछ प्रबन्ध होना चर्किए। जो काम वे लोग सीखे है उसको करने के लिए उनको कुछ सहूलियतें दँ जiएए, पेगा मेग शापसं कहना है।

बहृत सी मंकिलएएं चौधोगिक सस्थानों मे काम करने जाती हैं। उनकी सुखिधा के किए भलय से विश्रामालय होने चाहिए जहा पर ते मपने बाली समय में या विश्राम कं

समय में जा कार बैठ कर पाराम कर सकें। इसके पलावा उनकी दवा के लिए भी उषित ब्यवस्वा भसग से होली बाहिए। इस तरफ़ पूरा ध्यान नही दिया गया है। में सरकार का घ्यान इस तरफ़ भी माकीपत करना चाहता हू 1

हन शब्दों के साय मी इस मंत्रासय की घनुदान की मांगो का समर्यन करता हूं ।

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Tellicherry): Sir, when the demands of the Education Ministry are being discussed, we rase certain fundamental problems of education, not as a matter of criticism, but because we would really like to see that our educational system becomes an instrument which will lead to social changes. I have been using, I think, the same words while participating in this discussion every year. But the problems which we have posed all along remain unresolved. In regard to the goal and perspective of our education and the content of the textbooks, I must say with great regret that the government has not succeeded in bringing about any desirable change. When we read this report and try to understand our educational sysiem, we find that our education is rather detached from the realities we are facing today after 26 years of independence. In the universities, schools and other educational institutions, we are trying to mould the future of this country and ensure thit the education should be such that it should meet the requiremenis of 1 n dependent India and not the requirements of India before independence When you look at it from this angle, you find a lot of disparities between the situation today and the requirements of the country.

Education in my opinion is trying to take an attitude of an impartui institution. Does it teach the students or does it bring into the minds of the younger generation in our country that they stand for democracy and secul-
[Shri C. K, Chandrappan] arism and they will fight for socialism? These are the goals to which the nation stands committed. But if you read the textbooks, especially those orescribed for the school students, you can see that very reactionary and outmoded ideas are penetrated in those textbooks. Only yesterday-my friend Mr. Stephen must have read it-there was a news in the Kerala press that a resolution was moved in the Kerala University Syndicate demanding that a book produced by the Language Institute, an institute financed by the Centre, should be scrapped and it was accepted. The book is on the political system in our country. The Senate had to agree that it should not be used even as a reference book because of the way in which it ridicules the whole system of democracy in our country and the Indian Constitution. It is not an accident that this has happened. In the school books you can see that governments are categorised as democracy and dictatorship even today! Mayte 26 years ago it was all right. Soviet Union and Hitler's Germany were both dictatorships. Does it not make any difference? This kind of textbooks give a certain orientation to the minds of the young which is not suited to the needs of the country. In many textbooks Mr. Jayaprakash Narayan is portrayed as a living hero of democracy. In the second sentence of this report, it is said; it begins like this: "With the proclamation of the Emergency, however, the general atmosphere took a dramatic turn for the better and the country's educational system has greatly benefted as a result. Educational life has now been restored to normalcy and ecademic programmes are running on an even keel."' Who was responsible for this? The mention of the reference is apparently about the struggle which was launched by Shri Jayaprakash Narayan. I konw there are other problems which lead to student unrest. But this particular reference is towards that strugyle. In the textbooks, he is shown as one of the apostles of democracy. That is not good.

In regard to other matters, we always demanded that the education system should not be left at the mercy of the management. It happens that our education is largely run bv private management who are commercialising it into a proft earning enterprise. I do not want to go into the various problems relating to appointments, admissions and corruption in this field, which are rampant. In the schools run by religious minorities, compulsory prayer is imposed on the students. In a democracy like ours, such things are not desirable. We feel that the education should be nationalised and the textbonks should be prepared by the Government through an agency which can regularly review the content of education so that it will have a scientific orientation.

Coming to the examination reform, UGC has appointed certain committees and their reports are being implemented. The fact even today remains that our examination system, as a whole, is obsolete. It puts the student under a rigorous torture. It is a memory orientation. I do not know why we are struggling with this examination reform for years and years and decades and decades. I hope, Government will introduce some reforms in the system of examination very soon.

There are public schools in our country. They are a legacy of the past. They remain and flourish. We have these institutions which are creating elitism in our country which is con. trary to the principle of socialism. These institutions should be abondoned forthwith. This country should be able to go forward without this menace of public schools being created and public money spent on them. I think that the Government should make up its mind once for all. The Government is trying to dilute the public school system by saying that we will have some reservations in them. This public school system has a tradition of creating an elitism and that is not
permissible in a system which we are trying to create in our country.

When the Emergency was declared, we supported it because it was a bold action taken by the Government against reactionary forces which were trying to subvert democracy in our country. We never thought that it was due to something that has happened in Patna or anywhere. It has its deep roots in the social fabric everywhere. In our educational system, it has its roots. This is not a new invention thal I am trying to bring before your notice Who does not know that CLA is actively working through various agencies in our educational field? Who does not know that RSS and Anand Marg are active in our educational field? The Government has made bold declarations that if will wipe and weed them out. The time is less; otherwise I will tell you many stories. But I would cire one example, only one. Here is an article, "Education and Anand Marg". This is a photostat of an article published by G. C. Pande. This gentleman is the vice-chancellor of the Rajasthan University, now, at this moment. And he says in his article-I quote:
"Sri Sri Anandamurti combines in himself this rare synthesis of the past and the present, the Indian and the universal, the spirit and the secular. Anand Marg thus ramifies in a number of branches and covers human life and activity in a com. prehensive manner."
He was eulogizing Ananda Murli who is in jall in Patna, facing prosecution in an alleged assassination case. And thas gentleman is till today continuing as the vice-chancellor of the university in Rajasthan. And I am told-1 was in Jaipur the other day and I was told by respectable teachers and studentsthat the guest house of the Jaipur Unıversity is a den of Avadhoots; that and even to those Avadhoots who were morrested and jailed the guest house provided food. Maybe, Dr. Pande thought that Ananda Murtili's Avad. hoots should not guffer in jail. Is it
permissible? If this happens at the top levels of our educational instrtutions, is it an accident? I don't think the Government is upaware of it. And tull the day the Anand Marg was banned, the wife of this gentleman was the treasurer of an Anand Margrun institution. Did you do anything! Hardly anything. This is the case in regard to Anand Marg. This is only one case. There are many like this We make bold declarations and heroic speeches; but when it comes really to touching the people, pin-pointing the responsibility and punishing them fot the crimes they are perpetuating against the younger generation in olls country, we often prove lacking in courage. I don't say that it is spine. lessness; but it is something like it.

### 12.59 hrs .

## [Mr. Deputy-Speaker in the Chatr]

Now, coming to CIA, the other day, my Iriend, Shri Das Munsi was asking a question here, viz. whether the Gov. ernment was aware of the CIA rami fications in the educational sphere. First, the Minister tried to answer negatively-it was not the Minister of Education, but the Minister of Home Affairs. Later, he agreed that there are various institutions working in the educational field who are recejving money from various CIA-cover organizations. What have you done about it? What about the Vishwa Yuvak Kendra? What are its activities? What kind of relation is the Government having in regard to $i^{14}$ The World Assembly of Youth was dubbed and identified as one of the cover organizations of CIA. This Vishwa Yuvak Kendra, which was being financed by the same source, was never touched. It is working scot-free. It has only changed its label, It is working in Chanakyapuri near Diplomatic Enclave.

RSS is in the administration. Ad. ministration includes the administration of the Ministry of Education as well. I am not saying who is there. In the administration there are RSS
[Shri C. K. Chandrappan]
elements. Not only among the teachers, but even among the students there are RSS elements. What measures have the Government taken to weed them out? I do not think mucb has been done.

## 13 hry.

On the contrary, certain very peculiar initiatives are being taken under the very nose of the Education Minister. I do not know what is the inspiration behind it. I was told that teachers in Delhi are siven assignments to bring in a certain number of people for sterilization operation; otherwise, they will not be given their salaries, or their promotion will be in trouble. Even unmarried lady teachers arc told "you should bring 10 or 15 people for sterilization operation". This is ridiculous. Is it part of education? I do not understand it. Is it the way in which it should be done? Not that 1 am opposed to family planning, but you are doing it in such a manner that it becomes so vulgar and ridiculous.

Then, the young students in the Delhi schools are given a form to be filled in by their parents and sent back within 24 hours. What is that form? It is a form which seeks information whether the father has undergone sterilization operation and, if not, whe. ther he is willing to undergo that. If the child does not bring that information, he will not be admitted for the examination. Is it good? Is this the way of campaigning for something, however good it may be? This is nothing less than madness. Yet, this is the kind of thing which is taking place in Delhi.

Then I come to the participation of youth and students in the implementation of the 20 -point economic programme. Sometime back we gave a memorandum, to which fortunately Shri Das Munsi was also a signatory, suggesting that those organisations which support the Government on the question of socialism, secularism and democracy should be called upon to do
a certain creative work in the field of education. Atter the 20 -point economic programme was announced, we again approached the Government with the same request that those organisations which are supporting the Emergency, which are supporting the 20 -point economic programme should be given the due role in the implementation of this programme.

In the Government's routine report there is reference to certain committees for afforestation, fight against dirt and disease etc. I have nothing against them. But I say that it does not create a sense of involvement among the students. After all, in this country without getting the lacit support of organised youth and student movement, if the hon. Education Minister thinks that through his Secretaries he can implement this programme, he is badly mistaken.

Take the experience of Kerala. When the Congress-led student orga-nisation-I am not speaking about the Communist-led one, because that may create problems for them-when they were given this role, they mobilised tens of thousands of students to participate directly in the national reconstruction programme and other programmes. We also had our humble role in that work in building bunds, removing weeds which are badly affecting the agriculture, without any budgetary alocation. You can do it here, provided you have the right approach. But, unfortunately, vou do nol have that approach. Your approach is typically bureaucratic. You leave it to the Ministry, and the Ministry leave it to the officers down below, and red tape delays things. So, it wil never come to fruition. You will never be able successfully $t_{0}$ implement the 20 . point economic programme without a sense of involvement of the student community.

> One word about the physically handicapped. This is not to plead for anything special I think the Ministry is doing certain things, but
they should have a more aympathetic approach, a more creative approach, so that these people find their place in society.

DR. V. K. R. VARADARAJA RAO (Bellary): I am speaking on the subject of education after an interval of five years. This is because 1 had imposed on myself a ban that, having been a Minister of Education, it would not be appropriate for me in any way to speak on the subject or cause embarrasment to those who are administering this portfolio. Five years was my limit because I thought that Parliament would be dissolved at the end of five years, and I hope I will not be a Member of the new Parliament. Therefore I thought this might be the last occasion on which I would have an cpportunity to speak, and hence I sought the permission of the chief whip of my party to speak on this particular topic.

I do not want to be critical. I know what problems are involved in administering the portfolio of education. It is not like transport, shipping or railways or even industries where a great deal of authority, finance and administrative power rest with the Central Government. In case of education, to a very large extent Government has to 1 ely on persuading the State Governments and persuading other people in the educational field, and whatever iittle money they have got is spent not directly by them, but by these organısations, the most important of which, of course, is the UGC. Therefore. I am very much aware of the practical limitations that are there That is why, even when I was Minister I used to say that the Minister of Education is mainly a talking Minister He inaugurates conferences, gives key-note speeches, addresse; seminars, puts forth ideas, but when it comes down to getting things done, he is very much handicapped. I say all this because I know the difficulties
under which the Ministry is functioning and, I am atraid, will continue to function for some time more.

I want to lay before the House for the record what I think are a number of uncompleted tasks in the feld of education. There are other forums from which I can talk about it, but since I am a Member of Parliament and I happen to be an educationist, having spent 45 years as a teacher and an educational administrator, it is but proper for me to place before the House what I think are a number of uncompleted tasks that lie before the country in the nield of education, so that through this augus: House some impact may be made on Government for speedy action in dealing with them.

I would give proity of importance in this list to the question of adult illiteracy. It is a subject on which I have got very strong feelings For years and years, both before I was a Member of Pariiament and afterwards, I have been talking about the need for making this country literate The number of illiterates in this country, as I am sure is known to this House, is probably there hundred million or more. The number of illiterates has increased after independence. Every country in the world. after independence, has gone in for a programme of liquidation of illiteracy. Whether you want democracy, whether you want industrial civilisation, whether you want application of science and technology or the removal of superstition and so on, unless you make the population liferate, you are preventing them from having all these things. That is what the Soviet Union did; what China did; what Indonesia did; what Cuba did. Here, there has been no sustained programme undertaken by the Government adult illiteracy I would like to know what is happening in this field.

When I was functioning on the other side of the Fouse, we had set aside an amount of money for adule

## [Dr. V. K. R. Varadaraja Rao]

Ifteracy and set up a National Council for Adult Literacy. I persuaded all the State Ministers to be members of that body and to take personal interest in the removal of adult illiteracy. There was a target and a programme. What happened to that? When we are talking so much about educational reform, having 10 plus 2 plus 3 reforming higher education, what are we doing for the common masses? We are supposed to live for the common masses. What have we done, what are we doing and what are we going to do to remove adult illiteracy". What steps have been taken and what amount of money is being spent? What is the organisation? What is the policy? What literature is being pioduced? It is high time thrt somelody in this House raised these questions. Because if we do not do somethil!g about it now, duing the period of Emergency, I' do not know wher we are going to tackle the problem of adult illiteracy.

Then, the second remaining uncompleted task in the field of education which has remained so for the last 45 years is what is called the problem of drop-outs, wastages and stagnation $i_{n}$ primary education The first time I came across this was in the year 1928, what is called the Hertzog Committee's Report which drew the attention of the country to the fact that out of 100 people who yourned the primary class, the first class, hardly 40 or 45 people rearhed the fifth class. The story has remained the same. What is our policy regarding drop-outs? Vhen we sev, make primary cducation available to more and more people, make it cumpulsory, 1 say, something like 30 to 40 per cent of money spent on primary education goes down the drain. It is completely wasted Every person in the field of education knows that unless there is four years of schooling, there is no literacy. The major reason, as you know, Sir, for the extension of illiteracy in this country which makes
me ashamed when I go abroad-we are known all over the world as a country with the largest number of people below the poverty line and the largest number of people who do not know how to read and writehas been our shameful neglect of seeing to it that primary education works, that drop-ours are stopped and the people who join the first class reach at least the fifth class so that they retain literory. This is the second uncompleted task $i_{1}$ the field of education which should be attended to.

Now, I come to the third uncompleted task. We have been talking for years from the days of Mahatama Gandhi and liter there was the Radhakrishnan Committee's Report on education and all educationists have been saying that the medium of instruction should be the mothertongue, the recional language. What happened to that? The vested interest in the field of higher eduration has seen to it that the Indian languages are not made the medium of instruction. Today, in the year of grace, 1976, there are far more linnlish medium schools than what they were before. The number of students going to English medium schools has increased tremendousily. From the nursery rhymes, from the first class the medium is English. There was a time when even the Convent schools and missionary schools were prepared to change-over to Indian languages. Today, not only in Convent schools and missionary schools, but in other ' schools also. the medium of instruction is English. All the elite class in the country send their shildren to English medium schools. You are talking of family planning and telling the Government servants and others to adopt family planning, I ask the Education Minister to see that Government servants are given the responsibility to see that ineir children are educated in Indian language medium schools. How can be otrer. wise expect the country to grow? How do you expect the country to develop self-reliance or to achieve

of Edu., Social Welfare and

Deptt. of Culture
growth, and how do you expect its creative energles to be released if English continues to dominate as the medium of instruction? I am not against English: English must be a languge which we must all knowwhat Dr. Kouhari called a Library language. I think I also had, on several occasions, pointed out that we must know English because we must have access to English which bas the largest repository of knowledge in the whole world. But why should it be the medium of instruction" Finland does not have it; Afghanistan does not have it; Denmark does not have it; but this great country of 600 million people, which is now a most nowerful country in the world, still believe, that unless Ingli, ${ }^{2} \mathrm{i}_{\mathrm{s}}$ the merium of instruction, we cannot learn How many Nobel Laureates we have created in this country, how manv Fellows of Roval Soriety we have in this country; what remarkable contribution we have made to world knowledge in terms of our popula$t_{10}$, in terms of our size and in termis of the number of Universities is a matter on whirn the Education Minister knows the facts as wreil as I do

I would suggest that we should come down to brass tacks. Since, during the Emergency, we are rethinking on fundamentals and we are going into the fundamentals, it is high time that $w_{e}$ theught of the whole question of the language proislem We had a big programme of text-books and other books to be printed in all the Indian languages: what has happened to that? What has happened $t_{0}$, the publication programme? What has happened to the change that was $t$, take place? How many Universities, how many MA. Colleges, how many Science Colleges, how many Medical Institutes and how many Engineering Colleges are teaching their subjects in their own languages and not in English? How are you going to bridge the chasm between the classes and the marses: We talk of $n$ socialist society. a
democratic society and a non eliie society, but how are we going to bridge the chasm between the clarses und the masses which is widening and deepening evcry day of the independent existence of our nation.
Then, Sir, the fourth un-completed task-I' won't elaborate on this-is the three-language formula. What has happened to the three- language formula" The idea was that while Hind should be learnt by non-Hindi speaking people, the Hind ${ }_{2}$ speaking people will learn an Indian language other than Hindi For tui; purpose we had set up a Central institute of Languages in Mysore and we set up four regional zustitutes in different parts of the country. Wc invited the State Governinents to send the.r teachers for the pulpo; 0 on enabling the teachers to teach other Indian languages I beheve Haryana-whose dynamic Chief Minister is to-day a dynamic member of our Govern-ment-did take up Telugu and Tclugu was introduced as another language in Haryana; what hes happened to that? Does this threelanguage formula hold or is it dead? If it is to hoid, then the Hindi speaking people have to learn an Indian language oth ${ }^{2}$ r than Hindi: Sanskrit will not do; it has to be some other language, may be Tamil or may beBengali or Gujarati or any other language-I dnn't mind whatever it may be, but some language has to be learnt What is the progrecs in this regard? $\mathrm{O}_{\mathrm{F}}$ let the Government say that they have found that the three-language formula does not work and have therefore dropped it. Why retain things on our shelf when we find that we arn not in a positicn to implement them"

Then, Sir, the next un-completed task is this. What is the link between the Indian languages? It is now quite clear that this country is not going to have one language though we are hopeful and are still talking of Hindi as a national language. We know jolly well, when


#### Abstract

[Dr. V. K. R. Varadaraja Rao] we come down to brasg tacks, that it is not possible. When we go to Tamilnadu we find that they won't put even sign-boards in Hindl at Railway Stations or Post Offices or Central Government establishments: that is a reality. So, there are going to be a number of languages, some major and some minor. What is the link between these languages? A good Indian has to learn three or four languages, but how will he learn them? The answer is obvious. On this question, many of us have written before and many of us have talked, and now the latest and most powerful voice that has been added to the discussion is that of Acharya Vinoba Bhave. Why don't we have on additional script for Indian languages? Why not transliterate books in Indian Janguages into the additional script? You will fnd that if you do that, even without the help of a dictionary we are abla to find so many common words. If you transliterate any book in Malayalam, many of the South Indians wiil understand the bulk of it because there is Sanskrit and Tamil in it. Simildr is the case with Telugu and so many other languages. Why don't we have a programme at least.


So, in all tarnestness and humility I would suggest that the Education Minister should. in conjunction with the Minister for Information and Broadcasting undertake a big programme of transliterating into Devanagari script books in all Indian languages. Those people who want to learn more than two or three Indian languages will not have the problem of having to face the script.

I do not want to take more time; I have already spoken for 12 minutes. But I would like to mention that, among the uncompleter tasks-obviously, I rannot exhaust the list is the question of primary education and secondary education. We all know that this country has been overspending its resources on higher education; everybody knows that. Any
student of economies knows that of the level of economic growth which we have reacied, no country in the world has spent such a large propertion of its money un higher education. Primary education has been neglected; secondary efucation hat been neglected; and higher education has been jver-fed. With what results? We know that in terms of the figures in the live registers of the employmert exchanges; the latest figure of applicant ${ }_{3}$ for employment, registered in the dive registers, is something of the order of nine millions, of which the number of people with the qualification of Higher Secondary and above, is of the order of three or three and a half millions. I would like to know whether the Government will say in its new policy-we have now the new population policy, this, that and so on, and I hope we will have a new education policy-that the most important thing is primary education. I will go by what I see, Mr. Minister. I know what is happening When I see the Budget, I know how much money goes to what subjects and to what categories. We all belong to the vested interests group because all of us come from Universities; we are university professors and cx-Vice Chancellors. We have not had a primary teacher in charge of education. What I want to say is this. Our educational poiicy must give much more attention to primary education and secondary education, must make primary education effective and bring about literacy programmes; higher education should be meant for the purpose of training people and mereasing the trontiers of knowledge, not providing a railw'y platform for people to go from one age-group to anoths r age-group and then seek employment.

I do not agree with what all my friend, Mr Chandrappan, has said. I cannot blame him. Hie is a very dedicated member of his Party. But I would certainiy underline one thing
that he aad. To what extent is the education that we are giving to our children-school students and primary school children-based on soculariam, national integration and socialsm? It is very important. I do not want to elaborate on that. But I would say that, by and large. in many placea this is not bappening.

Then there is the question about scrence. We talk of scrence for children. I understand that a large number of text-books are prcrared for I Std., II Std. and III Std. children As it is, the poor children cannot bear the load of the satchel that they carry to primary schoo's. Are we going to teach science to the children of 6 or 7 or 8 years by giving textbooks and by giving lectures in schools by the kind of peorle who are working as primaty school teachers? Are you having ony imaginatuve po icy or innovative policy which will see to it that the children of this countiy get some knowiedge of the control of the environment, some knowledge of the control of the thangs that are happening through methods other than the formal methods of lectures and textbooks? I am sure Government is doing something about it; tie NCERT is doing something abou ${ }^{1}$ it it will be veiy good for the country and for the House to hear what presse, y is being done in a mractical uay to brimg scrence and science knowledge to the millions of sur children who are in schools and so on

1 now come to work experience $A$ long time back we had the Kothari Commission's report The trouble with the Kothari Commission's report is that it is too lig. If they had brought out an abridged edition, at might have been more effective. Very few people have the patience to go through these 600 or 700 pases. The work experience figures are there. What is 'work experience'? I would Jike to have a White Paper from the Gcvernment of India or the State

Governments sumuming up what has been done in the realm of work experience, what is work experience. What is che training that is being given; how far it is actually affecting the character, discipline and attitude of the students who are going in for work experience. It is a good mantra. Everybody wants integrated rural development or family planning. We accept it. But how is it going to be implemented or how is it being inplemented? It is time we had some knowledge on that.

Then 1 come to the question of social awareness. We have been saying that our educationa! institutions, especially our hagher educational institutions, do not form part of the community, We have had articles, lectures, seminars and workshops saying that eve'y institution of higher education should be a part of the communnty, should do community service; the community should go to them when they are in need and the people who study thern, and more important 'he people who teach there, will also go to them, will go to the s'ums, the mohallas and the villages and come in contact with the reality so that the people at large will feel that the school or the college is an institution that is of service and utility to them. That is called social awareness. What aie you doing about it and what are you doing to restructure our zational social service programme? It is a good prograinme which was started some time back and in some places it has done really well. Is the Government thinking in terms-I do not want to imitate China, even though now we have become friêndly with China and our Ambassador will be going there some time by the end of June and their Ambassador will also be coming here-of some way by which reaity and education is interlinked by social service? Are we thinking in terms of making social service compuisory before entry into colleges or after entry into colleges, or in between

[Dr. V. K.R. Varadaraja Rao]

college course? And I would say, don't only have this for the students; the atudents will not do anything if the teachers just lean back and read their books and do their research and students have to take appointment to meet them. This is what China has done The teachers must be as fully and totally and wholly involved in social work and should come in touch with reality along with students, otherwise students are not going to take to it.

These are som: of the thoughts that I wanted to plase before the House. I do not want to take more of your time and that of the House. I have got many more things in my mind. May be I should find some way of writing them so that they are available, but I would very strongly urge upon the hom Minister that now he has got the opporiunity, the elimate is ripe, when new ideas, new innovations and new things can be put through very much quickly today than could be put through a year ago. With nice cliniate and a reasonably good economic development, with discipline in ths country and much more understanding and support of Government's polices, this is the time to make a revolutionary departure in our education and the revolution does not consist of bringing in new things on the shelf, but in taking the old things away from the shelf, which are there and are rusted and moth-eaten; take them out, refurnish them and refurbish them. The problems are there; they are not new; neither the problems nor the solutions. Let us solve these problems first and then we can thisk in terms of giding something new to them.

अं शिब कुमार ज्ञास्र्री (भ्रलीगह) उपाश्यक्न महीद्वय, गत वर्ष मक्षे लड़ात्र्र और नागालंण्ड के कुछ स्थानों पर जाने का भ्रवसर मिला जहां मैंने बहुत मे प्रार्वीन साहित्य का बहुन भ्रलभ्य भंडार द्रेख्वा ।

उसमें से कुछ प्रक्रत भाषा में चा औौर कुछ मंस्कृत भाषा में था - वृ्र सर्गहित्य छतना प्रारीन है कि शगर प्राज उनके पष्ठों को पसटा जाय तो वह फट जायेंगे। में यह समक्रता है कि सरकार का यह देग्रना पवित्न कर्त्तव्य है कि वहां के कुछ बौन्द्ध भिस्षु विद्यानों को साथ लेकर उन भ्रन्यों का उंद्धग किया जाय. उनका विकास fक्या जाय घौर उनमें से जो प्रकाशन के यंग्य हों, जिनकी उपदेयता हो, उनका प्रवाशन भी किया जाय ।

इसके साथ सोथ जो श्रोर वक्ताश्रों ने बात कही, में भी वह् बात कहना चाहता हूं कि त्निभापा फामूंले ने चाहे किमी द्रौर भाषा का उद्धार किया हो या न किया हो. पर उसने सझ्येत का विनाण श्रव्र्य किया है। जिस समय यह विभाषा फ़मृंला लागू हुश्या उमी समय यह्ह श्राशक का प्रकट की गयी थी कि जब तोन भाषाए चुनने के लिए कहा जायगा तो उनमे संख्हु त रह जायगी जो बिचारी श्रब तक किसी प्रकार से जीवित रही है । पहले भी मिंने शिक्षा मंत्रालय की डिबेट में कई बान एक बान कही है-

त्वर्यार्षति जीमृतसवेंपन्लववनादुभा-
भस्माकंत्वववकंषक्ष पणा पूर्व पत्रज्चनश्र्यति।
वर्षा कतु में वर्षा होंने पर सब वनस्पतियां लहलहा उठनी है, उनमे नये नये पत्ते फूट श्राते है लेकिन श्राप कें वक्ष के तो पह्हले पते भी पीले पड कर झह जाते हैं।

स्वतन्न्नना के बाद मस्कृत की भी मुक्षे यही दशा होती दिग्रलाई पड रही हैं । उसका कारण जो मुद्रे दिखाई देता है उसे श्रपनी तरफ से श्रापके सामने रखता हूं । उन कारणों पर ग्राप विचार करे। जो प्रयल्न हमारा मंबालय कर ग्हा है श्रगर वे एसी तरह मे जारी रहे तो फिर संस्कृत की रक्षा नहीं हो सकेगी। संस्कृत भ्रब तक जीवित रही़ कुछ गजाक्भों के श्राश्रय पर । प्रत्येक राजा भपने भपने राज्य में सं क्छत यिद्रानों

IBI: DC: 1908-77mmin. VAISAKHA 7, 1808 (SAKA) of Edu., Socinl 182 Welfare and Deptt. of Culture

को संरकण देना, संस्टृत के चिकाषियों के बास्ते पब्ने मोर खाने पीने की ब्यवस्था फरना भ्रपना पषिल्ल कर्त्तब्य समझता था । fिब स्टेटस में मी, पंजाब में भी मंने कोई म्टेंट ऐसी नही देखी जिसमें सस्कृन के विचालय का प्रबध न हो । राजाग्रों का सर्वस्व गया, राजकाज गया, मुझ्ने उम सम्बन्ब्व में कुछ वह्हना नही है। लेकिन एक जो श्रावश्यक काम वे कर रहे थे उसका दाधित्व श्रब गवर्नमेंट को सम्भालना चाहिथे ।

संस्ग्रत्त को दूसरे नम्बर पर सहारा मिलता था सेठों मे। मेठ भी श्रपनी कमाई का कुछ भाग उमना लगाना श्रच्चा समझते थे। इसके कई श्रर्य हो सवने हैं। या तो कमाई की गुद्धि के निए व्यय करने हों इसमें या श्रौर किसी प्रकार मे सोचते हांगे लेकिन कुछ न कुछ व्यय करना वे बहुत भ्रावश्यक समझने थे। जंमे खुर्जा में एक बहुत बडा विद्यालय एन० श्रार० ई० मील गधायृत्ण महाविद्यालय बडे बडे मेंें के द्वारा चलते थे । काशी मे भी पेंये श्रनेक विद्यालय चलने थे। सेठो के घर भी श्रब श्रये्रेजी पढ़ी लिख्री पीढ़ी श्रा गई उसकी श्रन्दा घ्रोर भ्रास्था सस्क्त मे नह्ती रही इसलिए वह श्राश्रय भी समाप्त हो गया। श्रब तो सच्कृत के लिए भ्राश्रय सरकार का ही है घौर सरकार यदि उसको संरक्षण दे तो श्रेयकार होगा । वह सरक्षण कर्ई प्रकार मे दिया जा मकता है। छक तो इस प्रकार से कि विद्याथियों को कुछ छात्र वृत्तिया दी जाएं सस्क़त को प्रोत्साहित करने के लिए ताकि वे इनसे पर्रित होकर इसको बढ़े घ्री० गरीब, निर्धन छात्न भी सम्दृत ले ले श्रौर इम भाषा की रक्षा हो । इसके साथ साथ जो तपोधन लाहाण है, जो विद्धान है उनकी भी विसेष रूप से जीविका का प्रबन्ध सरकार की भोर से होना चाहिये। एक बात जो सस्कुत जानने बाले हैं बे ज़ानते है भौर इसके लिये चिन्तित भी हैं कि संस्कृत का जो भ्रपार भंडार है उमको

पढ़ते बाले, जो लाभणिक ग्रन्प है, उनको पढ़ाने बाले बहुत ही कम होते जारहे है, किस में इतनी हिम्मत है कि बारह-बारह साल जा कर इनको पढ़े श्रीर फिर उसके हाथ कुछ न लगे। इससे तो भ्षच्छा बे हसी को समझते हैं कि ऊपर ऊपर की जानकारी प्राप्त कर ली जाएँ श्रौर कालिज में प्रोफेमर हो जाए, बढ़िया कपडे पहनने का मिल जाए श्रोर बढ़त ही कम काम करना पडे। इम वास्ते संस्टृत के गहन प्रध्ययन के लिए लोगो में श्राकर्षण नही है। दसका परिणाम वह्न हो रहा हैं कि जों विद्या वा मृल ग्रोत हैं ग्रौग जो मुरक्षित रहना चाहिये वह ममान हो रह्रा है। इसर्तिए में ग्रनुरोध कसगा कि मन्नान्नय इस श्रोर दप्टि डाले श्रोर माथ साथ यह्न भी मर्वेक्षण कराए कि त्रिभाषा फार्मुन्ने के बाद से मम्क्रत के छालों में कमी हुई हैं ग्रयवा उनवी सब्या उतनी ही है या उममे वदिध हुई है। जन मंब्या के श्रनुपात से तो वृद्धि होनी चाहिये थी। में चाहना हा कि विभाषा फार्मूले को इस तरह से लागू किया जाए जिससे मर्मतन की पढ़ाई पर इसका ब्रा प्रभाव न पडे ।

स्वतंत्र भाग्त में नवीन पाठ विधि के बाने में समाचार पत्नों में खबरे प्राती रहती है। मंन्री जी ने कोई नई पाठ विधि निकाली है । वह विधि क्या है, मेरी समझ में तो भ्रब तक श्राई नही है। दो र्लस दो क्या है ? भभी तक मेरी समझ्ल में तो श्राया नही है । उसने विशेष क्या लाभ होगा क्छ पता नहीं चलता है। मैं कहना चाहता हं कि स्वतन भाग्त के लिए इस प्रकार की पाठ विधि श्रानो चाहिये जिसमें प्राचीनकाल मे जो नंतिकता चली क्रा रही है बह भी मुर्क्षित रहे भौर उसके साथ साथ जो वैऋानिक उप्रति भ्रापकी माह्दंस के द्रारा होने वाली है उसका वी समापेय हो । दोनों प्रकार से इनका सम्मि-
 हुई मौर इसी तरह से पदुते ध्रोर लिखते गए तो यह विनाश का कारण बन जाएगा। संस्कृत में एक कहावत है :

साश्रार विपरीताइतेर राबसा चर्वन्ति ।
साजरा लिखिये चौर उलटी तरफ से पहिते तो सारका राक्षसा बन आता हैं। हुार पीरे सामान क्वा पचा लेने की यकित प⿳亠㐅 में नहीं，हजार सिमेंट के कट्टे पप़ा सिबा ही वच्चा सकता है बिना पका लिखा भहीं। यह्ट गुराई जो भाती है बह नैसिक जिका कें ध्रभाब में श्राती है। इसका सुधार होना चाहिये। अ्रकबर ने，जो उर्दू के बहुत बड़े भायर थे बदुन बंक़ा लिबा था ：

तमाश़ देबिये विउली का मर्गरित घोर मर्शरिक में

कलों में बहां दाखिस बहां मजहब पै गिरती है ।
यह्ह साइंस की उत्नतित है पौर यह्ठ उन्नति ह्वारे जो नैतिक मूल्य है，उनका ध्रमूल्यन करती है，उनका विनाश करती है । तो दस प्रकार की सिक्षा विधि होनी चाहिये जिसमें भ्रापके नैतिक मृल्य वैसे के बैसे ही सुरवित रहें भोर विक्तान मी उन्नति कर सके घोर उसी के आर्भार पर भागे बढ़ते चने जाये ।

इसके साथ साथ एक ममस्या निरक्षरता निवारण की है। घ्रभी भूतपूर्व केंन्द्रीय fिभा मंतौर कह रहे थे कि मारतवर्ष में निर－ धरता बद़ी है। मर्ज बढ़ता गया ज्पों ज्यों दवा की। तो इसके दूर् करने के प्रकार क्या है ？

मैं एक दिन बैठा सोच रहा था，जो मैंने सोषा है，वहु भापकी सेवा में रखता हूं। यदि भाप उससे लाभ उठाना चाहें तो में समत्रता हां कि उससे घवश्य लाश उठा सकते हैं । भ्रापके जो प्राइमरी，मिडिल यौर हाई स्कूल के घ्रष्यापक हैं उनके मन में धायिक घौर दुषिखा की वृष्टि से भ्राप थोग़ा भाकर्षण

 साक्षर फ्रेगा काना निबना सिखालेखा उसको हम एक क्यतिरित बेतन वृद्ध को या बर कुछ सुषिषाएं देंगे ।

इसी प्रकार से गरीब लड़कों को जहां रययों की छान्नवृति भ्राप वेते है，उसी प्रकार यदि इस प्रकार की छात्रवृति देने लग जायें कि एक बर्ष में तो इतने लोवों को घखर पए़ना सिखतयेगा उसे हम यह्ह सुषिषाए प्रषान कर देंगे，थगर घार इस प्रकार के प्रयत्न करने लगे तो इससे इस दिश में बहुत साम पहुंच सकता है ।

में यह्ट भी कह्ना चाहता हूं कि भारत जसे कम साधन बाले देश्र में इन विबासयों से इनकी विल्ड डों घौर इनके भ्यग्यापकों से भौर भी लाभ उुाये जा मकते हैं। इन्हीं विघालयों में बीज की पह्चन बाले विभाग， कि कोन सा बीच मच्का है प्रोर कौनसा बुरा है थोड़ी सी रिक्षा के बाद थाप बोल भकते है

उनो प्रकार पशुमों के किकिस्सालय खोले जा सकते है घोर किस्ट्टी ती पहुणन， कोनमी उपयोगो है घोर कोनसी नहीं，आादि विमाण ख्योले जा सकते हैं। इसकें लिए सम्बी चौंडो गिक्षा की क्रावश्यक्यता नहीं है। विसान कें बच्चे जो प्तने के लिये स्कूल जायेगे，बह्ह घर से प्राने हुप यह्ह काम फ्रासानी से कर लेगे मौर भ्रापकों च्रतिरिक्त वपय मो उसकें लिये पूथक से नहीं करना होगा ।

एक घ्रतिम बान मैं ग्याँर कहना काहता हूं，जिस जगठ से आरफका भी सम्बल्ब है हौर मेरा भो। भ्रापने छयतों रिपोट्टं में घलीगत़ भुस्लिम विश्वषिबालय में शांति भ्रीर ब्यवस्या की सराहन्त की है। में भी उसर्भ सम्मिभित होता हू। पर，जो कुछ जनता की ीीजें हैं，वह्ठ प्राप तक पहुंचती हैं या नहीं，उन्हे भाप तक प्तुंचनाना भी श्रावश्यक समघता हं 1
 बो काती लगाई गह ती, वहु क्ता हुछ कीली
 कसने की अलरत है। अनूपगाहर श्षरट कासिमपुर पाष्टर्काउस को गो कर्से घलीगक जातर में आती हैं, चहो पूनिखाँसटी की तरफ रेड पर बतह जग्र स्पोउ-केकर लगे होने से बहा भ्राकर उनकी गति मन्द्व हो जाती है घंर यूनिर्वससटी产 क्षेत्र में धाते ही उनकी जति तो fिस्दुल मन्द हों जती है। कास घंबी होते ही युमिबfिटटी के लडके बसों में चढ़ जाते हैं। बह्ठ बरो को कुछ नहीं ोेते है थौर भी हां से स्टेगन तक भाते हैं। भार को चूर्येड की जाती है कोई कुछ कहता हैं तो उस्कको पीट दिया जाता है।

पिछनी 28 भार्ष की एक घटना है वहा पर बहुत बडी दुर्षटना हो गर्टा होती। अलीगठ हस प्रकार की जनाह है कि जहां दियासलाई बींचने की जहरतत है। भाग लगने मे देर नहीं लगतो है सारे का सारा मसाला तैयार रहता है। फिर उसको करी। साम्र्रदायिकता के सिर पर डाला जाता है घोर किसी द़सरे पर उला जाता है। वहा पर 28 मार्च को पुलिस के कप्तान, पुलिस पघीक्षक की सूक्ब-बूह्न ने स्थिति को समाल लिया। दो, तीन लडके यूनिर्वसिटी के साइकिल पर भा रहे थे भोर गबर्नमेट प्रेन के सामने वे एक fिक्षा दे टकरा गए। उसमे एक मींहिला बंठी थी श्रोर एक बनचा था उनक चोट लगी घोर रिक्षा वाले को मी लगी। बही बस स्टंड है, बस बाले क्राए घोर उन्होंने कहा कि देखपाल के छलना चाहिए। दस पर उन लडकों ने गत्री दी और यह्ठा सक बात हो गई कि बस को लेकर घालोगे बो बेषेमे। इस पर घहा किन्ता पैबा है। कासिम्पुर पावर हाउत्र इटर कासेत्य के โ़्रसिप्पल वहां बल

Welfare and Deptt of Culture
में के, उन्हौंने पुलिए यांधिक को फोन कर दिया कि ल्ये है हैं, कहीं बिर बिन्मेचारी की बात न कर बरेंें। हुमा यही लेकिन बहा पुलिस सावा बर्दी से थी, उसने रोकयाम कर वी, नहीं तो चरीमढ में उस दिन बगता हो गया होता। साप पुलिस के चरिकाषियों थरर बहा के अ्पवस्थापकों को साबधान कर हैं कि बद्ध सस तरफ घान रबे ताकि fिध्री बटनाए दोहाराई न जा सके 1 उसके छमारा घह्हर मांर राज्य बदनाम होते हैं ।

भैने समयं का ध्यान रखते हुए ही थोडे से सुझाव भापके सामने रूे美 1

घोमती धांकिती ज्याम (माबला) उपाध्यक्ष महोदय, इस बर्ष के शिक्षं मंनालय के मनुदानों को देखते हुए हसं बात की बहुत कम गुजाइण है कि हुम सिक्षा के विस्तार पा ना योजनाम्रों के सम्बन्व मे कुछ सुल्ताव दे सके। इसंका कारण यह है कि बजट का लगभग सारा रुपया बिजली इरिरगेशन घौर एग्रीकल्बर प्रादि के की सैचटर में लगा दिया गया है, मोर शिका को प्रायर्टी का विषय मानते हुण भी, यह्ठ समझते हुए भी कि जीवन योर मानव का सारा विकास शिक्षा पर निर्भर है, उसके साय बहुत खराब ध्यवहार हुआ्या है, घ्रोर मैं समतती हू कि उस के साथ मन्याय हुक्षा है। किर भी ने चिक्षा मली की हस बात के सिए सराहना करती हू कि उन्होने शिक्षा मव्रालय के लिए निर्धारित धनराशि का घ्रलग-मलग कार्यों भ्रोर iिषयो के लिए बडी कुशलता के साथ बटवारा किया है।

प्रधान मती धीमती छन्विरा गोधी, ने देस के वैस्रानिकों घौर साइंटिस्ट् से भपील की है कि वे घपनी टेक्मालोजी मार रिसर्व के फल को देषा के उस ीिस्त
[श्रीमली साविनी इयास्म] में ले जाएं, जिस का विकास होनो भ्रावश्यक है, भर्यत् के उस को देग के ग्रामीण अँवल एक पह्ठुंचये। हमारे दे प्रा में जो भाईं० थाई० टो० हैं, उन्होंने कुछ प्रोप्राम भ्रयंने हाय में लिए हैं। उदाह्हरण के लिए बड़गपुर ध्राईं० भ्राई० टी० नें ड्राउट, मद्रास प्राई० श्राई० टों० ने एनतीं घौर दिल्ली भ्राई० भ्राई० टी० ने हाउस्सिग सम्बन्बों प्राजेक्ट्स को घצने हाय में लिया है। पह्न सहीं है कि स्स काम पर काफी पैसा बर्व होगा, कोंकि रिसर्व एक बढ़ा महुंगा विषय है। मैं मंत्री महोदव से केषल यही निवेदन करना चाहती हूं कि टेकनालोजी दोर विशान देश्र के दूरस्थ क्षेत्रों में तमी पहुंचेने, जब छस विषप को सममने वाले व्यक्ति प्रधिक से प्रधिक संबगा में तैयार किए जलएंगे।

बहां तक प्राइमरी शिक्षा का सम्बन्ष है, 29 वर्ष को भ्राजादी के बाद भो हम भशने बेश में सब बच्चों के लिए प्राइ्मरी शिधा की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। भाज भी प्राइमरो शिक्षा के सम्बल्ध में लड़ाों को संख्या 61.4 प्रतिशत घोर लड़कियों की संख्या 38.5 प्रतिशत है। इस सिविति के चनेक कारण हो सकते है। शागद प्राइनरी सिका को प्रयमिकता च दी गई हो, चायद इसके लिए कम पैसा लगाया गया हो या शापद चयवही के बगतार बढ़ते रहने के कारण सस के लिए प्राइपरी जिता की वपवस्पा न हो पाई हो। लेकिन यह मो तथर्य है कि हमारे संविषान में यूनिवर्दल एनूकेखन को उ्यवस्षा है, कम्नलसरी एवू हेशन की म्यवस्था नहीं । भ्रण छुवाे संविध्रान में कम्पलसरी एजूकेयन की ख्यवस्या की एई होती, तो कम से कम प्राइल्रो निक्षा बहुत कुण

 घौर टेकनिकल बातों को जुछ समझ पाता 1

भाज यह विषय राज्यों के भािकार क्षेत्र में हैं, इस लिए ह्ं इस क्षेत्न में परिज़ प्रणति महीं कर पा रह हैं। लेकिन न्मे इसको एक प्रायषिक समस्पा मानती हुं। मैं समसती हूं कि छसको खाज्यों की दया पर नहीं छोड़ता चािए घोर कम सँ कम प्राइपरी शिद्धा को कन्क्त्ट लिस्ट सं रखना चाहिए घौर केत्द्र को इस बारे में काम करने का अधिकार ह्रोना चाहिए।

एजूकेशन इत्तना बड़ा विषय है कि भ्रब तक सारे समाज को छस के लिए जिम्मेदार नहीं बनाया जाएला, तब तक इस सम्बत्र में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में यह्ट ख्यवस्वा की गई है कि जो ग्राम सभा या आ्राम पंचयत घंने यहां स्ूल बना देगो; उन के यहां भिक्षा की व्पवस्था की जाएगी, घ्रौर जहां एकूल नहीं बनाए जएएंगे, वहां शिक्षा को व्यक्स्पा नहीं होगी। इस का ग्रभिप्राय क्या हुप्रा ? इसका पर्थ तो यह्न ह्रमा कि प्रा₹मरी सिक्षा की जो स्थिति इस समय है, बही बनी रहेगी। इस बात से काम घलने बाला नहीं है । भगर घाप चहाते हैं कि सर्वतोमुखी अखति हो तो प्राइमरी fिका को घाप कस्पल्सरी शिश्रा बनाइए भौर सतथ में मैं कहती हूं कि जिस तरह से बचचे के बाने पर खंच होता है, उसकी दबा पर चर्य होता है, उसके पालन पोषण पर बर्य होता है, कपढ़े पर बर्च होता है उसी तरह उसकी fिक्षा के ऊर भी मा बाप को खर्ये करना चािंए और यह्र घाप घसनी राष्ट्रीय नीति है प्रारंज करें कि किया के संबंत हों की शिरा, मुक्त निका हारी हलूल चक,
 करोे शिक्षा के ऊपर पम नया टैष्म लगाइए 1

ह्राला कि केन्द्र में बहुत कम सिक्षा का काम है, शुछ यूनियसिटीज औौर कुछ घाई घाई टीज ही उसके पास हैं लकिल फिर भी मैं देखती हू कि इसका बहुत बडा मत्रालय है, और बहुत बडा स्ट्रव्वर है। रोज उनकी काम्फरेन्सेज होती है, हस्पोईियम होते है, सेमिनार होत हैं। ठीक है स्नटे कुछ लाभ जरए होता होगा । लेकिन जितना रुपया खर्ष होता है उससे हम भ्रपने कामन मैन को कितना लाज पहुचा पाते है, उन लोगो को जिनकी बुनियाद पर, जिन्की दचछा से, जिनकी घासा से हन सदलों की स्यापना हुई, इन मन्रालया की स्थापना हुई, जिनकी इण्ठा से इतना बडा हुमारा पैराफर्नेलिया ऐठमिनिस्ट्रेशान का बना हुषा है, उन को इस से क्या लाभ मिलता है ? मेरा fिवेदन है कि मेहरवानी कर के साल भर के लिए इन सब खर्चों को रोक कर के अ्राप प्राइमरी शिक्षा के अनर पैसे को लगइए श्रोर कम्पलस्री शिक्षा कर से एक साल के क्जन्द पुरे देश के बच्चा को शिक्षित बनाइए ।

एकल्ट एजूकेशनं या इन्फारंल एजूकेशन का प्रोश्राम पिछेते क्यय में चुरु हुमा था। कही कही च्कूल भी उस के लिए बन्नाए गए । मेने भों म्र- ने क्षेघ के एक ठ्ना干 का सरें किया पालू 7 हुः कि पांच इन्कारंल स्कूल वहा खुले हैं । एक स्रध्यापक को पचाम रुपए मासिक उम के लिए देने का क्रायोजन था। सेकिन
 केशन की क्लासेत्र नही चली। कोईई इस्को देबने वाला नही कि इस इन्फामंल एवूकेमन में कहाँ तक उस ने काम किया सिस पर पचास हपये माप ने काँ किए, किसना उसने एँल्ट एनूकेषल का कैलाव किया? नुर्ल हनल साप्य की याद होण इस एल्ट एूू-

केशन की घुस्मात बते जोश फौर उस्साह के साथ सन 1937 में हूई थी जब कि लिटरेसी हे मनाया गया था घौर धाज घतने सालों के बाद 1976 में मी हम देखते कें कि वह नही के बराबर है श्रोर हम सोचते हैं कि प्रॉठ शिक्षा होनी चाहिए 1 जितनी तेजी भौग जिस उस्साह से इसकी श्र्भ्रात हुई थी वह्ं उसाह भौर के जजवात म्राज उस के संबंध में नही हैं।

एक बात मै मिणननी स्कूल्स यौर पष्लिक सकूलों के सबध सें कहना चाहती हू। इसमें तो कोई मदेह्ड नही कि मिशनरीज्र ने किषा का फैलाव किया है, कम से कम पहाडों के घदर औरने राची, गठवाल, नैनीताल धादि जग्हों में शिक्षा का फलाब निशनरीज ने बहुन किबा है। इसी सरह्ह से पस्लिक स्कूल जो माइनाfर्टीज ने घार्टिल 30 के मदर घप्ना पधिकार समझ कर कायम किए ही उनसे भो शिक्षा का फैलाव हुदा है । मैं इसके कुछ विरोष में भी नही हू कि पस्लिक स्कूलों का निर्मांज नही़ी होना च्वाहिए ब्योंकि कुछ चचछी फिक्षा वे देते हैं घौर कुछ योग्म विद्यार्यी भौो बे पंदा करते हैं। लेकिन तकलीक इस बात्त की है कि हमारे देश के घन्तर क्लासे बनती जा रही है, एक वरीब की बलास, एक प्रमीर की क्लास, एक अमीर का बच्षा, एक गरीज का बच्चा इस तरह की एक छाप स्थायी होली चली जा रह़ी है। कोठारी कमीगन ने अप्ती खियोंट में यहु निएच्य किया था कि नेबरहुड सकूल्स प्रारफ किए जाएगे। ह्र घ्लाक के भदर माडेल के रूप मे एक नेबरहुछ ह्कूल होगा। इर्लिय पैटर्न के ऊपर उस की स्वापना होगी चाहे उसका मीfियम भ्रंभेजी हो या हिन्दीं हो । में नहीं जानता उस सिकरागिस का प्रोफेसर सहलब ने क्या किया । कीं उसकी स्थापना हुई हो तो बह
［बं म ती साविसी प्यान］
 पीर बदायू के भेत्र का पता है，एक मी स्पूल


राब्बैनिक प्रेरणा से दोतम प्रोत होकर वदुत से कालेज्ंों की स्वापना हर्य， विर्री कालेगों की विषोष्कर। 青 मी उसकी हिस्सेषार हहं भंने भी कुछ किया है। लेकिन दे कालें गाभिज्य के स्वाने बने，एत कार्वर्मियल कालेज बन चए । ये कालेख वह्ह थी कागात नहीं करते हि हल को कोई भान्ट किसनी －बहिए। क्या कहा जाय－एक क्यापर की तरहै है। क्रीं पर ये कालेज चल रहे हैं। काहे fिरमी फ़ीस ले ली जएए；द्यूभान कीस ले बी जाय फीर उत पर से कालेख कल रहे हैं। जो लेवचरह उन में गोकरी करने के लिए जाते हैं केषवल छ： महीने में जन को बरबास्त कर दिया जाता है। धयस्त या जुलाई में उन को र्बा घोर फखरी या मान्ज में इस्लहानों के पहले हैं। उनहें घ्रल．i कर दिवा छः महीने की तनख्वाह उनको मिली जोर उनकी नाकरी सनाप्त कर वो गई। कितना नुम्तांन हन तरक से हैंरे नोजवानों का म्रोर कितना उन का घोबण घ्रोर एकंट्लायटेगन है जो मिश्ना के स्तर पर काम करना चाहतंते हैं， जो हीजर बनता काहते हैं। हत की देब रेब कौन करता है，किसकें हाय में है？ हर्शयागा के एक कालेज के संसंषमें में कह सकती हें－मेंते श्रींबती लाल जी को，जब वे वह्वां के मुब्य मंतंते ये，लिख्ता था कि उस कालिख के संबंध में मेरे पास गिकायते प्राई है fक बहां जो लेक्वरार्स थे，उनको 6 महीने के पारेष्शन पर रखा गया， संसेष्यक कमेटी के द्वारा उन का जयन किपा आया या，किर उनको नोकरी है निकाल fिषा बया，यछ मी नहीं देषा

गता कि उन का रिखल्ट कौसा है। छुछ समन घाव मुछ्य मंधी की का में परस उतर थाया－
＂The State Government has noth－ ing to do with these colleges．＂
मंने इन संग्रि में कुछस्लेत के बाइस चांस्सर को मी लिखा घा，उन्होंने जबाब द्विया
 भरनियमितबतएं हैई हैं 1 में जानता चाहती है－ ये कालिज किस की वषा के पात्र है स्टेट पबर्ममेंट की द्या के पार्य हैं या केषीीय सरकार की द्या के पान्न हैं। हैं किस तरह से हरयेन जन लोजबानों की रूं कर सकते हैं जो पत़ाने के काम में लगवा चाहते हैं। एब मी कोई भादयी सfिस में एन्टर करता है，ऐसा कमी नहीं होता कि चार छ：महीने के बाद बिना किसी भाषार के उसको निकाल दिवा जाय। इत तरफ भाप को ध्यान हेना चाहिए।

हनारी लोक सषा के एक माननीय सदस्य भीं ऐन्वनी साह्व हैं，उनकें इन समंम करीब 350 स्कूल किषार दे रहे हैं और कहा यह जाता है कि बड़ी भ््ठी शिक्षत दे रहे हैं । लेकिन में एक दफा उन के एक स्कून को देबने गई，वहां मुक्षे बहुत ज्यादा गन्द्गी देबतने को मिली। मैं बद्धा एक बतालक के सम्ब्ने्य में गई जिसका नुले से मी कुछ सम्बन्ध था वहां के एक टींबर ने उस बालक को बाल परंड़ कर बांचिता भारम्र कर दिए घ्रार कहा कि कल इनना सामान घौर हतना पैसा ले कर भाना। उभह्यद्य महोदय，भाप जानते हैं कि भार्टीकल 30 के भुन्दर माइनी－ रिटीज को घपने स्कूल कायम करने होर उनका इन्तजान करने का भुषिकार है लेकित इसके बह्व मायने नहीं है कि से बच्बं के साथ हस हर का 㡳殿 करें। एक बार केसल सरकार ने है पी
 करेे की कोषिए की, उन के यहा कोई एक्ट था, जिस में उस जानकारी की भावभ्यकत्रा थी, ये लोग फौरन कोर्ट में चले गए, दस भाषार पर कि मरकार उनके काम में इन्टरफीयर कर रही है, उनको धाटींकल 30 में जो अधिकार मिला हुम्रा है, सरकार उस में रकाबट डाल रही है । इसी तरह से सज् 1971 में हुप्रा-उस समय भो यही ल्ली ली गई कि भ्रार्टीकल 30 में माइनोरिटीज को ग्रपने सकूल ख्योलने और उनका हुन्तजाम करने का श्रधिकार है । सरकार उन के एडमिनिस्ट्रेशन में दख्लभ्रन्दाजी नहीं कर सकती। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं।मुक्षे पब्लिक स्कूलों से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इन एक्लों का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह्ह मे चलता है, इमको जानने की कोशिश करे घ्योर किस तरह से श्राप इम काम को कर सकने हैं-इसके लिए घ्राप कोई तरकीब निकालिए ।

समाज कल्याण के सम्बध में भी मे दो शब्द कह्ना घाहती हू-मभाज कल्याण अार पिश्षा ये दोनों एक ही मत्रालय के दो विग्ज हैं घ्रीर भ्रच्छा काम कर रहे ₹ैं। भ्रापके समाज कल्याण विभाग ने जिन सस्थम्र्रों को श्रनुदान दिए हैं, जउन मस्थाप्रों ने घ्रच्छा काम किया है। लेकिन भाप जानते हैं हमारे यहा ईंचिल्ता बुराइया की कमी नही है, हर क्षेतों में ध्रमी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। भ्राज एक सबसे बड्री समस्या हमारे मामने भ्रनमिरिड मबसर्सं के बच्चों की है। श्रनमैरिड्ड मदर्स के बच्चों को इल्ली।ल बच्बा कहा जाता है, जब कि इस हुनिया में इल्लीगल कोई भी पैद्वा नहों होता, दोनों की कन्सेन्ट से पैदा होता है। लेकिन भान लीजिए, यदि वा इल्लोगल भी पैदा हूपा है, तो इम में उस 471 LS-7

बच्चे का क्या दोष है। उस मां कोर बच्चे की गुरक्षा हम भपने समाज में करसे करेंयह एक षमस्था ह्रमारे सामने है। बह भा यदि कहीं कोई ट्रेनिनग लेना घाहती है तो उसे कलंकिनी समझ कर उस को दाखिल नहीं किया जाता । ऐसी मिसाल मेरे सामने भाई है । मैने कोशिश की कि किसी स्कूल में उसको दाखला मिल जाय भौर बह भ्रपने पैरों पर खड़ी हो सके, भ्रपने बचचे का पालन पोषण कर संक-लेकिन इस समाज ने उसका विरोध किया। उसके बचचे को श्रनाथालय में भेज दिया जाय, या उस को गंगा में बह्ष दिया जाय या उस को किसी गद्टे में दबा दिया जाय-त्तब दूस समाज को मन्तोष होगा। मैं चाहती हैं कि क्रापका मंत्नालय इन श्रनमैंरिड मातार्यों के बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई कानुन लाए, जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि जो भी बचचा हम धरती पर जन्म लेता है, वह्ठ इल्लोगल नहीं होगा। ऐसी घोषणा हम को स्वतन्त्र रूप से करनी चाहिए। मेरी बात का यह्ह घ्रभिश्राय नहीं है कि मैं ऐसे बच्चों के जन्म को प्रात्माह्हन दे रही हूं लेकिन जो किसी भी कारण से पैदा हो जाता है, इस धरती पर जन्म लेता हैं तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए।

प्रास्टीचूशन की ₹ंस्टीचूशन को, उपाध्यक्र महोदय, खत्म करने का ह्म बहुत दिनों से कोशिश करते रहे है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली है। एक जगए से समाँ त होकर दूसरी जगण पर दूसरे खपों में पैदा होती रही है। मेरा इस सम्बंध्र में सुक्षाव हैं कि छस के छर्रैडिकेशन के लिए जो पाकेट्स हमको मालूम हैं, उनमें हमें कुछ इन्तजाम जरूर करना चाहिए । जैसे उत्तर प्रदेश के उत्तरकारीभ क्षेत्न को लीजिए। उस क्षेत्र से हमारे कई माननीय सदस्य यहा हैं, उनसे मेरी कई बार बातचीस हुई है- इस पहाड़ी क्षेत्र से

## [अीमती साविज्ती भ्याम्य]

हर साल $40-50$ भहिलाए बहका कर बनारस, कलकत्ता, विल्लत, बर्माई, ले जाई जाती हैं प्रोर बहा बेच की जरती " घौर किर वहां पर प्रास्टीचूशन में फंस जाती हैं, इसको हमें हर तरह्ह से रोकना चाहिए।

घी गंगा बरण बोजित ( बंड्ा ): भाननीय उपाध्यक्ष भहोपय, घिका शब्द जंसे ही मस्तिष्क में बिचरण करने लगता है, वँसे ही कुछ प्रश्न श्रनायास ही हमारे मस्तिषक में पंदाँ हो जाते है औौर वे प्रश्न ये हैं :-

1. क्या साक्षरता में वृद्धि कर के हम ने विद्धाथियों के दृष्टिकोण में ब्यापकता बदाईई है ?
2. क्या विशिष्ट बक्षता में वृद्धि कर के हम ने कुशल मानवीय पूजी का निर्माण किया है ?
3. क्या तकनीकी ज्ञान के विस्तार के उरिये हुम ने रोजगार के द्वार खोसे है ?
4. क्या अ्राथिक भ्रायोजन और धर्णाथक बिकास के प्रति हम ने भवयुवकों में कोई जागरकंता पंदा की है ?
5. क्या हुम ने सामाजिक कुरीतियों का निराकरण कर दिया है ?
6. क्या हम ने छालों में उच्च चरित्र का निर्मण किया है ? क्या छान्रों में सर्वतोभुग्री प्रतिभा जागृत हुई है ?
7. क्या विभिष्ट फानूनों की सहायता से पोर विशिष्ट क्षमता का नेतृत्वपं दा कर के हम मे जन तंन्न की रक्षा के लिए कोई भाधार शिला प्रस्पुत की है ?

जब ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में भाते हैं तो ह्न का जबाब यही दिबाई देता है कि友म ने कुछ


 बने, खायद पाँच गायोग बने, लेखिन पाषों घायोगों का यदि हम फल वेखते हैं ती नगप्य दिखाई देता है ।

उपाष्यक्ष महोदय , भाप जानते होंगेशिकातांत्र के चार भंग होते हैं। एक भंग होता है-माधारभूत ज्ञान 1 हूसरा होता है - शिक्षक। तीसरा श्रंग होता है-प्रसारण भामप्री या साधन मौर थौथा होता है छान श्रधिकारी। प्राधार भूत ज्ञान का किसी भी देश, समाज या राप्ट्र कें नाम से संवंध नहीं रहता, उसका तो अ्रंतस्नेतना, भात्मा की क्रिया या प्रवृत्ति से सम्बन्ध रहता है । हां. दूसरा ध्येय-जो प्रसा रण सामप्रो है, उसमें बांऊ्गगयय भाता है, ह्व मारी पुस्तक पाती हैं। मैं कल्पना नही कर सकता कि राजनीतिक श्राजादी के साथ भाषण की श्राज़ादी भी जुड़ी हुई है या नहीं-~यह एक विचारणीय बात हो मकती है । समस्त समाजबादी देश घ्रौर श्रन्य देश भी यद्ठ कबूल करते हैं, यह मान्यता प्रदान करते हैं कि राजनीतिव. भ्राजादी के साथ भाषा की श्राजादी जुड़ी हुई है। भाषा भ्रनुभूति का माध्यम ही नहीं है, यह्ह विचार प्रकट करने का माध्यम ही नहीं है , वह्ठ हमारे चरितन का एक भंग है।

## 14 hrs.

जो ग्रादमी अपने को भ्रपनी भाषा से जोड़ता है वह्ठ देश की मिट्टी की अंध्र से, उसकी ऊर्जा से, उस के संस्कारों ता, उस की संसकृति से भ्रपने को जोड़ता है 1 घाज भरसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंंश्रेखी भाषा का ज्ञान मेषा का पर्यायवाष्षी शब्द बन गया है 1 मंत्रेजी जिसने पी़ी वहीं विद्यान है मौर जिस ने घंश्रेडी नहीं पदी वह्है मूर्ख हैं। पाज स्वर्ष निधित कापमियों ने
 की द्र कि धंगेडी उन को पद्ध वेती 8. भधिकार बेती हैं मौर पैसा देती है। पधिकार एक खमूं वस्तु है। मसल में पर्षिकार के बाद मे पैस्ता वैसे के स्प में मात्रा है । मंश्रेजी केषस हैमे ज्ञानवान बनाये तब तो एक बात है । लेकिन भंगेंजी हम को भर्रेजियत देती हैं। मेषा रचनालमक होती है थीर रवनात्मकता का सम्बन्ध भपनी भाषा से होता है, न कि क्रसटरों की भाषा से । फ्रणर म्रमेज्री पठ कर नै विब्हान कहलाक श्रोर देश के सरकारों को भूल जक तो में कैसा मारतीयः। श्रभी मेरे पूर्वषक्तामiं ने हिन्दी के बारे मे का़ मुले भ्रफसोस के वि प्राजं हिन्दी को जो पघानता मिलनी चाहिये वह नही मिल पा रही है। सस्चत हमारी पक भ्रान्म-थक्ति देने बाली भाषा है । उा० रवुधीर लिस ने झपती डिकानरी क द्धार यह सिद्ध कर दिया कि विश्व की कोई पो भापा का शबदद सरकृत के मारयम के नये तोर से बनाया जा सकता है । मसकृत में जितनी श्रन्द साधिनिकता है उननी विश्व की किसी भाषा मे नही है । भ्रगर हम एक 'हार' घण्द को ले घोर उस मे मिम-किष्न प्रत्यय लगाय तो उन प्रत्ययों को लगाने है मिन्नfिस्न अर्थ के शब्द बनते है, जैसे निराहार, ब्यवन्दार, उपहार, प्रतिहार, भ्राहार । उसी प्रकार से 'काय' घब्द को लेते है भौर उस मे मिन्न-मिन्न प्रत्रय लगाने है तो धाकार, निराकार, साकार, उपकार, प्रत्याकार घब्द बनते है। एतनी शब्द साधनिका विश्र मे सिवाय सस्फुत के भौर विसी भाषा मे नही है । इसलिये ससफ्ष की भबहेलना करना इस देश्र के प्रति भ्रन्याय होगा ।

तो बहा वक प्रतारण साभरी का सम्बन्घ है क्न जाहता हु कि हिन्दी को प्रानता वी जाय । एस एक ऐसा देश हैं जहा मिष्षfिम्न जिलों मे, विस्न-मिष्न प्रान्तों ने fिष्ननिन्न माबाये हैं,लेकम सही माषा र्भानवायं

इप स हर एक के लिये जानना पनिषार्य है। कोई मी प्राल्तीय या स्टेट की भाषा या कोर्ट मी योरोषियन माषा ने ली जातय, लेनिन ल्यो भाषा को हर एक छान्न को जानना जखरी है।

राष्ट्रोय विचारशीलता का मापदंह यदि कोई चीज है तो भावी नागरिकों के लिये जो हम पाठ्य कम निर्षारित करते है, वृह है, उसी से गष्ट्ट्र की विचार शीलना किनी जाती
 ' $\pi$ ' गणेण का है तो हम ' $\pi$ ' गध्धे का कर देते हैं क्याकि 'आग’ गणेश्र मे साम्र्रायिकता झानी है । मेगे ममझ्न मे नही भाता कि ' $\pi$ ' गणेण 4 व व ह्ने मे कौन सी सास्र्रथायिकता का विस्तार होता है है जिब कि हम ' $\pi$ ' गधे का कहने मगते है। भाध्यात्मिकता बिलकुल छूट्र गई उस से कोई सरोषार नही है । इसलिए मेरी माग है कि हम
 ज्ञान को पधानता दें हिन्दी की पनिवर्य जानकारी लोगो को देने की कोगिए करे तो हमारी भापा का प्रवार होगा । यत्रेजी के वारण ठमारी भाषा पनप नही मनगी।

तीनरा सवाल छान अधिकारी है । भाज भार्त का नवयुवक जीवन की देहली पर बड हुमा है । बहा घंजेय भविष्य म्रोर ग्रनम्य भ्रतीत परस्पर भाल्लिगन कर रहे हैं। बे स्वतन्त्र मस्तिष्क घोर मुक्त हृदय हैं। न उन को भूत का बोफ मताता है और न भविष्य का भय उनको सताता है। उनसे कहा जाता है कि वे काति लएए क्योकि दे fưित है है, मेषावी हैं, उन की धर्मनयो में बोलने वाला सून है। नोकरी की तलाश में धिस गई है। उसकी भिष्षा, समाज के बेमाप मार से कुतित हो गई है भापकी मेष्षा। जीवन सर्ष्ष के हिमषात
 भी बूद नही है वे खोले कमे से।
[श्री गंगघ्बरण दीषित] जीवन संघर्ष के कुकासे में वह रोजी घोर रोटी की मंजिल देखें या सांस्कृतिक क्षेत्र का सुनह्रा मकबरा। उससे कहा जाता है कि वह्ह कांति लाए। कहां से कान्ति लाएगा ? बड़ा मुण्किल है कयोंक घ्याज तो उसे नौकरी की तलाश है। सब से पह्हला काम जो शिक्षत के क्षेत्र में करना होगा, वह यह करना होगा कि नोकरी का सम्बन्ध डिप्रियों मे एकदम छटा दिया जाए। प्रगर डिग्री मिल गई तो यह्ह माना जाता है कि नौकरी प्राप्त होगो औौर यदि डिर्री नही मिली तो नंकरी नहीं मिलेगी। तो डियी प्राप्त करने का सम्बन्ध नौकरी से हटा दिवा जाए। अ्याज श्रादमी शिक्षां इसीलिए प्राप्त करता है कि उसे नौकरी करनों है। घ्रंश्रेजों ने हमारी पिक्षा का पिछना द्वार जो खोला था वृ्ध नौकरी की तरफ खोला था। बे बाबू पैदा करना चाहतं थे। थ्याज भी वह प्रणालो ख्र५नाई जा रही है जिका का पिछला हार अ्रमी भी नौकरी की तरफ बन्द नह़ीं किया गथा है। भाज हमारे पास एक ही विकल्प है कि शिक्षा का राष्ट्रोयकरण करें घ्रीर居र एक को नांकरी दें, नहीं तो यह करें कि नौकरी देने के लिए जों डिय्रियां हैं उन को बन्द्ध कर खिया जाए।

चब रही श्रघ्यापक की बात । श्रहवापक के बारे में ववनोबा जी ने कहा fक श्राज म्रधापक एक मृतज्जबं। है कयोंक वे कहते हैं कि जो ध्रध्यापक ग्रदने जीवन यापन के लिए नौकरी करना है, बह मृतजीवी है 1 भगवान मंनु ने भी कहा है कि जो श्रध्याषक जीवन यापन करने के लिए घध्यादकी करता है वह मृतकाहपापक कहा जाएगा, वह्ह जीवीश्रह्चापक महीं है , तमाज ने प्रहारिक की नियुक्ति इसलिए की कि वह्ठ व्वक्ति श्रोर गमाज में एक सामंजस्य स्थापित

करे इसलिए नहीं कि बह घपने जावक्ष यापन के लिए एक जरिया सूंब ले। हमारा उद्देप्य तो पर्ट्र या fक व्यक्ति घौर समाज की ध्रावमयकतामों की पूर्ति वह्ह करे भर्र वह्ह एक ऐसी घूरि हो जोकि समाज को जोड़ती हो योर उस धूरि को यदि हा यह्ट समकें कि वह केषल आाला में इसलिए घाता है कि उसको अभना जीवनयापन करना है तो अध्यापक नहीं, मृतजीवी प्रधवापक होगा।

उपाध्यक्ष महोदवय, यह बात जहूर है कि हमारी घ्योपचारिक शिक्षा ने ह्हमारे देश को कुछ नहीं दिया। जो मीपष्चारिक सकूली शिश्षा होती है, उममे देश को कोई फायदा नहीं पह्हुंच सका। खुशी को बात है कि हमारे मंत्री महोदय ने श्रभी अभी विचार प्रस्तुत किए हैं कि घ्रनोपचर्वरिक शिक्षा देने की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे लेकिन दे कदम कब तक बढ़ेंगे, कितने माल में बढ़ेगे श्रार उस की गति धीमी रहेगी या तंज होगी, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला है । में समझ्नता हू कि घ्रनौपचारिक शिक्ष मे हम सम्चे नागरिक पैदा कर सकेंशे अंर सच्चे मनुष्य पैदा कर सकेगे। हमने भौतिक पूजी का निर्माण किया है। घ्रफमोस के साथ कहना पडता है कि हमनं मानवीय पूर्जी का अ्रभी तक निर्माण नहीं किया है श्रोर घगर मानवीय पूजी का निर्माण नही करेगे तो भाँतिक पूजी का विनाश करने के fिए घंतान पैदा हो सकता है। अगर मनुष्य मानषंय गुणों को लेकर नहीं चलता है घौर केवल भौतिक गुणों का ही निर्माण होता जाता है, सक़षें बनली जाती हैं, पुल मांर रास्ते बनते चले जाते हैं श्रौर शंतान पैदा होते जाते है तो के मब चीजें पल भर में भी नष्ट की जा सकरी हैं मौर नष्ट हो भी जाती है। मूं मंबी मह़ेष्य का

##   

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI (Lazhimpur): Mr Deputy Speaker, Sir, Education is in the State List; but for all practical purposes, the policy and pattern of education are determined by the Central Government. And the Central Governmert cannot shun its responsibility, simply because Education is in the State List. Educational institutiong now can be termed as the machines for manufacturing unemployed youth What will be the position when 100 per cent of our people become educated? Roundabout 30 per cent of our people are now educated. Our aim is to give education to all, i, e upto 100 per cent. Therefore, along with the spread of education this aspect also should be taken into account

Perhaps India is the only country where all the emphasis is given on higher education; and quite $a$ big sum is spent on it, while neglecting primary education. On the other hand, in our Constitution, there is a directive that upto the age of 14. all the children are to be given free and compulsory education. It still remains a far dream. I would like to urge upon the Minister to find out ways and means for giving more emphasis and for spending more amount on primary education; and if necessary, stop-for a few years, say 3 to 5 years-any expansion and development in higher education

UGC stands for University Grants Commission. So far as the name is concerned, it is सार्थकनामा (worth the name) because it does nothing else but giving grants. A long time ago, poet Rabindranatin Tagore had made an observation. He said:
'I appreciate the sense of propeiety and justice of our masters..

He meant the British, He aday:
"...They have designated the highest officer of the Education Department as the Director of Public Instruction, Instead of am Director of Public Education, because they were giving simply instructions, not education."

Similarly, I would like to say that the name is justifled, because UGC is just distributing the grants. It has done nothing else. They are simply staying $m$ an ivory tower and spending crores of rupees of the tax-payers on establishment. That Commission should be re-constituted and re-vitalized if it is to have any achievement in the field of higher education.

So far as languages are concerned, we have got the 3 -language formula, viz Hindi, English and the regional language Regional languages are to be taught; but in State like Assam and in some other States, it does not remain a 3-language formula. It becomes a 4 -or 5 -language formula. Because. there are some languages which are to be taught in addition to the regional language then education is imparted in the regional language, and there are Hindi and English. So, it becomes four languages and five in certain cases.

However, that apart, Sanskrit has to be fitted in in the three-language formula I do not say that Sanskrit should be taught compulsorily to all the students, but it should find a place, along with Hindi or any other language, like a tapering course. It can serve as a source material for insm piration and for development of the regional languages, because it is known to everybody that unless the regional languages are developed, we cannot have a socialistic society. So, Sanskrit cannot be ignored or neglected by students and the society if we want to have regional languace as the medium of education and adt ministration.

## [Shri Bishwanarayan Shastri]

So far as the mount spent is concerned, if you judge it trom the point of view of the Central Government, they have spent quite a good amount for the spread of Sanskrit. But if it is not taught properly in the secondary stage, then the spending of this sum will serve no purpose. Moreover the traditional method of teaching is to be encouraged.

Here I will give the translation of a Sanskrit verse. Once a bee was sucking honey from a lotus. When it was inside the lotus, it was the evening and the lotus closed. So, the bee could not go out. The bee mused that it will not remain there for ever, the night would be over, the sun will rise, the lotus will blossom, and I shall be able to go out when the lotus opens. While it was musing like this, an elephant came there, pulled out the lotus along with its root and destroyed it, killing the bee. The condition of Sanskryt can be compared to that of this bee. It is hoping that some day will come when it will fit in with the three-language formula, but that hope is not yet realised. So, I would urge upon the Minister to conslder this question seriously.

Then, I would say that the other classical languages should also find a place in the three-language formula. Not only for the development of the regional language, but also for the imparting of discipline, classical languages have got their role to play. I do not want to go into detail on that line. It is known to all persons who have made a study of classical languages that it gives the basic mental discipline to all persons. Therefore, apart from the study of Sanskrit, the study of other classical languages like Latin Arabic and Urdu should find a place in the three-language formula.

So far an the three-language formula is concerned, it is stated that paople comine from the Hindi-speaking area will study some other language $T 0$ my mind, it is absurd and
mpracticable. The atudents of non:-Hindi-speaking areas will certainly study Hindi, becaune it is the nationil languages along with Tinglish. Therefore, it has utility. But suppose a student coming from UP learss Telugu, how will he utilize it? Because, he will have nothing to do with Telugu in the future. So, it can be studied by the scholars and research students, but not by the common stum dents. It is absurd and impracticable. So, something else should be taught in its place. It is why, in spite of the Central assistance, this scheme is not implemented at all, or is not implemented fully.

The Ministry has taken care to foster regional languages. For that purpose it has spent certain amounts. But, with that meagre amount they cannot expect to develop all the regional languages which are recognised in our Constitution. Then, there are certain languages which are not recognised but which are rich. For their development also some amount should be spent.

The Sahitya Akademi is a national Akademi of letters. It has to work for all the Indian languages. In addition, they have to do work in Tibetan and other foreign languages also. But the total allocation for that institution is round about Rs 20 lakhs only, and out of that, 80 per cent or something like that is spent on establishment. Then, what remains for the development of the languages or to take up projects for the development of the regional languages? Therefore, I would urge upon the Minister to take a special note of it, if he is really sincere and really desirous that the regional languages should be developed, and give assistance and encourazement to the voluntary organisations. and more particularly to the Sahitya Akademi.

I find from the Report of the Mine istry that the National Book Commit-
tee wran constituted in 1987 and again in $19 \% 0$, bat since 1970 it hat not been conatisurted and has not been functioning. Then, how can we expect that this Ministry will deliver the goods wo far as national books are concerned That also should be taken into coonsideration, and prompt action should be taken.

There is a certain formula laid down in the Report for the export and import of books. There, only the amount has been mentioned, nothing has been mentioned about the quality or the nature of the books which can be imported or exported. There is no institution or committee to supervise it. It is left to the Commerce Ministry, and the Commerce Ministry does it in a commercial way, but everybody knows that books imported in a commercial annot serve the cause of education and enrich knowledge.

There are manuscripts lying all over the country There is a saying in respect of Greek that what has been published in that language is only one-tenth of what exists. So far as Sanskrit and other regional languages are concerned, what has been published is only $1 / 20$ of the manuscupts lying all over the country. Therefore, a vigorous attempt should be made for the preservation of these manuscripts from decaying by the mucro-filming and other processes There are manuscript libraries like whe Tanjore Library in Tamil Nadu which can be made into an institu'inn of National importance and maintained

So far as education is concerned, we are entering a new phase. Our $\mathrm{P}_{1 \mathrm{me}}$ Minister has declared the 20point programme which has been acrepted by the nation and is being implemented in various spheres. I would request the Minister here to devise ways and means for the involvement of the teachers students in the speedy implementation of this programme.

I support the Demands of the Ministry.

Shri P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): I am grateful to you, Mr. Deputy-Speaker, Sir for giving me some time so that I can offer a few comments on this vast fleld of educa. tion, culture, social welfare and sports. If you take even any one of the minor topics covered by the Ministry, you will appreciate that one can go on making suggestions, comments and criticisms, but I will have to restrict myself to some of the broader aspects covering the activities of this Ministry.
Let me start by saying that on educa. tion depends not only our future, but even our survival! I do not think we have realised this obvious trussm, but sometimes even an obvious turism, has to be repeated. If that is so, I would like to ask my dear and esteemed friend, the Education Minister, and his able colleagues whether they and we together have really succeedel in givang prionity to education, educational programmes and allot them adequate funds. Of course, for education, the funds will always be inadequaie. Bu', in our country, $I$ find, over a period of many years, since Independence, the funds allotted to education are very meagre. One argument advanced is: Why do you want to spend nore on education and create educated unemployment? I feel, this is a contradiction in terms. If a person is educated, how can he be unemployed? It means, we are not educating hm properly. A truly educated man will always be employed. If nothing else, he will be self-employed. But, unfortunately, our education is such that even self-employment has become almost an impossibility.

Coming back to my main point, I would like education to be given the fop-most priority by all concerned, by the community at large, by the Union and State Governments and by the leaders of public opinion. For many years, the Education Minister is not represented at the Cabinel level. I cannot imagine a Cabinel of any democratic country where a Minister of Education is not a member of the highest polley-making personnel, namely, the Council of Ministers. If you

## [Shri P. G. Mavalankar]

want to spend money in other spheres but if you do not consult and involve the Education Minister who is really to give you the manpower, you cannot get the desired results. You may have all economic programmes; you may have all other developmental projects. But if you do not have the educated men to man the various projects, how are you going to really have prugress or development of the couniry? There. fore, I feel, as long as the Education Minister is not a member of the Cabinet, as long as he is not a pari of the Counchl of Ministers, us long as he does not receive a large percentage of national budget, 4 do not think any effort at discussing these points in our august House will be of much sugniflcance.

I know, of course, education is a State subject, Dr. V. K. R. V. Rao who preceded me, in his very fighting and eloquent speech, mentioned this aspect also. But 1 do not think the problem of the Education Minister at New Delhi, that is, at the federal level, is merely of persuasion and influence. It is also a problem of coordination. Education is a matter which requires coordination. I am not one of those who believe that education nust necessarily become a Central subject. I would certainly like freedom of experimentation and areas of pxperimentation available to all parts of the country. By its very nature of things, education is such which requires imnovation, imagination and experimentation, laboratory experimentation both in the field and in the walled laboratory rooms. If you make education a Central subject. you take away the intitative and experimentation as a necessary and valuable tool and freedom from the various regional institutions and regional places. (Interruptions) But this is not to say that education should not be coordinated. All education is experimentation. My hon. friend, Mr. Sathe, forgets that he and I have been the victims of certain experiments in our bwn times when we were in colleges and schools. Some of the experimentation was good;
some was not so sood. Ulimately, you will have to take the students and the children as tools for experimentstion. All that Mr. Sathe, probably. wants is that we should not victimise the generation of students. Ot course, I agree, and share this anxiety. That means, you will have to have an intel. ligent planning of educational poltcies; you will have to have an imaginative planning of all educational programmes. Therefore, it is not to suggest that education means no experimentation; or that it means no ireedom, no initiative to experiment.

My point is, although education is a State subject, much needs to be done in terms of coordinating intelligently and imaginatively various experiments and educational ideas and programmes which are spread over the entire country. In terms of higher education and college education, there is some kind of scope for coordination. But 1 will not refer to that because my time is limited. I want to say something about primary education. In the past, in this House, when I asked questions, the Minister of Education gave a reply, more than once, not unly to me but to many others that the number of illiterate children is incraasug rapidly and fantastically. That is partly, of course, because of the fact that the population itself has been in reasing very rapidly. But, aparl from that aspect of the matter, I would like to know how much money is leing spent. how much attention is being given th this basic problem of making the children literate in our country. It is no use saying every year that the dream is a distant one. Like the horizon it will become more and more disiant, I agree; but, up to a point, even though it is distant, we should spend more time and energy and money and see that a vast number of children of our country become lilerate.
There was a mention of children in the Social Weifare Department's report. I would like to know what the 'Government of India are doing about that, and I would certainly like to compliment the Covernment ky saying that they have done well in
having a national policy for children which, I suppose, they adopted on the 22nd August 1974 It is nearly two years now that this policy has been adopted and I would like some details to be furmshed to this House by the Minister in regard to the actual, active and concrete programmes that have taken place and which are now being contemplated for implementation with regard to the future of the children When one goes to the socialist countries when one goes to the western countries when one goes to the Scandinavian democracies one finds that the children there are looked after with tremendous care almost with reverence with a good deal of attention and with a lot of respect Even though Mr Sathe and I are now pethap, considered as gone for ever in terms of doing things better at least his children and my children can do better Bui this is possible only If his children and my children get the necessarv attention and respect and I would say reverence

About the Ilighei Secondary Education pattern I would only say this that there in no use in saying that the $1072+3$ patien ${ }^{7}$ is being increasirgly accepted Whit $h$ in we done in terms of foul things-in terms of voctionalisation in terms of studv courses in terms of funds allotment to the various states which have gone into this pattern of $10+2+3$ in terms of equipment in terms of librarie, laboratories buldings etc? And the fourth and the last though not the least important thing is tenchers' education Are teachers being reeducation for that purpose?

With regard to Colleges and Universities I would onlv say since my time is limited that although the Education Minister says in his report -I dont want to take up time by reading all the lines-that since the Emergency, every thing is quiet, I would like to know from my friend the former Professor in fact, he 1s, I believe, even now a Professor, for many of us here continue as ProLessors although we are now Mambers

Welfare and Deptt. of Cultura
of Parhament-what a peaceful academic campus means Does it mean that students are not asking questions, are not challenging the authorities, are not challenging the teachers, are not doubting and questioning the leaders, whether they be politicians and public men or Vice-Chancellors or Prfessors or Principals? It is true that violence and unrest have gone down to an extent That is good but it 15 not enough What we want is a restless academic ramp is restless for new ideas restless for the quest of truth, restless for challenging old belvefs The Upanishadic and Vedic traditions of our own country never sald that we should accept whatever comes from the teacher In fact we should doubt it The Pursapaksh' and the Jttarapaksh in the Uponishad say the same thing-that whatever the teacher or the Professor says, dont acrept it but just listen to it think on it and then agree to it or contradict it Does that h -ppen?

I mm all for teacher politicians being eliminated from the campuses I don't want teacher-politicians on the campuses but I do want intelligent and independent teachers and Professors who will say no when many others are saving 'yes'l

Thesefore I will conclude by saymg that academic cempures ard educational campuses must be such wherein there is a lively communication of ideas between the teachers and the tail ght Thele should be education for citizenship, for democracy and education for general development of all-round personality

I would say that when we come to that there is no dearth of ideas and there is no dearth of reports So many reports have been coming out both before and after independence But there is dearih of two things There is dearth of dedicated persons with 1 m agination, intelligence and a missionary zeal who will implement these ideas, and there is dearth of sustained, sincere, and sensible implementation. If these inadequacies are met, 1 am
[Shri P. G. Mavalankar]
sure we whll come to treat education in right earnest and as an enormously serious business and not look at it and treat it casually and complacentily as, I am afraid, we have been doing for so many years since independence.

बो घंकर बयगल सिहह (चतरा) :
 चे, करीज करीब समी मुकसे पूरं वक्तार्मों ने कह दिये, जो घोरे़े-बहुत बचे हुए ये, वे मावलंकर जी ने पूरे कर दिये । लेकिन नें एक ही बात कहना चाहता हांहुमरी प्रधान मंबी जो ने पिछली 24 तरीब्ब को गोढ्दाटो में माषण देते हुए कहा 4T- 荅 शेवल उसी बात को मानतीप शिक्षा भंज़ी जी को यदादिलाना चाहता हूं, में जानता हैं उन्होंने पद्दले ही उस को प्रच्छो तरह से नोट कर के रखा होगा-पघान मंबी जोने जो कहा था, वह गोहाटी मोर प्रासाम के प्रबनारों में बनुत भ्रण्छ ठंग से छपा था, उन्होंने बहुत ही साफ़ श्रद्दों में कहा कित हमारी शिक्षा का वंटनं , चिक्षा पद्वति प्रमी भी बही है जो fिरिश लोगों के जमाने में थो। संभेंज्ञा ने जिस तरह की जिक्षा पद्वति छम को दो, हम पमी तक उस पर चन रहे हैं, ननोजा यह हुम्रा कि जिस तरह का उपपोग fिश्ष का होना चाहिये, विद्यार्यी जितना व्याबहारिक होना चाहिये, वैमा भभी तक हम उस को नहीं बना पाये हैं। ₹स लिये जिस्षा पद्धति में काफ़ी मुषार की भावश्यकता है।

उगध्यक्न जी, गुरू मे लेकर ग्रव तक हम सभो इच बात के लिये चिन्नित रहे है कि किष्धा संस्थाभ्रों को हम केने ज्ञान का मनिब्बर बनायें, विसार्धयों को किस तरह से उपपोगो सिक्षा दें। भभो जो खिषोटं किसा मंबालय की हमारे भामने घाई है--उस तें भ्रमस पृष्ठ पर ही ₹ 9 बात को


की बो क्ठ下 27 पीर 28 नषम्पर, 1975 को हुई थी पौर किस तो हद्वाटन प्रक्षान मंब्रो जी ने स्वयं किया खा, उन की सिकारितों की चर्व प्रथम पृष्ठ पर है। लेकिन का ननीय मंबी महोध्य को याद होगा कि प्रषान मंनी जी ने उव्वाटन भाषण में हस बात पर बोर दिया था कि हम लोगों में किसा को जकड़ कर रब दिया है, बड़ीबड़ी fिक्डिप्र बन जाँय, बड़े-बड़े भवन बन जांय——ेवल इस बात पर बोर होत्रा है। घोर किसो जगह किसी विर्वविद्धायद को पांच लाब का स्घनुदान दिया जाता है तो चार लाख रुपये का भवन बनेगा, लेकिन उसमें धात्र कैसे पैदा हो रहे हैं-ददो कौड़ो के भी पैषा नहीं हो गहे है। तो दुमारी प्रघान मंनी जो ने इस ब्वात पर जोर दिया था कि जिस तरह से शांविनिके गन की स्थाजना गुरदेव रीिद्रनाथ टैगोर ने की थो, उसी विशावसरग्तो पैटर्न के विश्रविद्यालय होने चाहिये, श्रोगन-यून्रोर्वसिटो होनो चाहिये य। उनमें हम मनुण्य बना सकने है । लेकिन भवन बनाने से मनुष्य बन जाय इस को कोई गाएट्टो नही कर मरता इसलिए में चाहना हूं कि माननीय मंवो जो इंन बात को समझें । प्राज श्रावप्यकनग इत बात की है कि जिस नरह से क्कूलों में पषाई होतो है-क से कोवा वा से बरहाग, उस तो जगह भ्रब होना चा हिए - क से काम भोर, ब से बाल्भो, कान करे खाध्रो, ध्राज इस तरह की शिभा देने की प्राबएयका है, हम को भ्रपने वर्तमान पंटनं फो बदलना होगा ।

उपाहपक्ष जी, बराबर दस बात पर जोर दिया जाता है क़ f शिभा जाब-भोरियेन्टेन्ट होनो थाहिये । मैं इस बतत से घोग़ा सहिपन नहीं र्ं। जान-दोशिएन्टेट का पर्यं हुपा है $f 5$ किसी को इन्मीनियार्य की कालीम दे वो, किसी को किसी तरक की कीट हेनलीकल ज्रतीज हे सो, लेकि उस के वाष की वेकारों जी संख्या
 करना जाहता हू हि निसा को ख्यावहीरिक बनाइते, इस तरहु क्षे ब्यावहीरिक बनाइये कि ती० प०, एम० प० करने से बाद, इंजीनियार्ता पास करने के बाए डाक्टरी जाएस करने के बाए, पी० एव० ही० करने 市 आाद घ्रगर लडषा घर मे प्राये तो तेखी की मेड पर चलने मे उन को शर्म न क्राये, दिता को विता कह्ने मे सिक्षक न हो । बहुत जगह् ऐसे उदाहरण देखने मे आाये है -आगर पिता घुटने तक धोती पहने हुए भपने लडके के पाभ गया है, घहा उत के किसो साथी ने पूछ लिया कि य कोन है, तो उन ने बह दिया कि हमारे गाब मे भाया है बेचारा 1 में वहना चाहता हू वि देश मे यह शिक्षा क्षणाली घानी चानिये, जि $T$ की ग्रोर गाधी जो ने, गरदेव ठाकर ने, हा० जानिं हसंत ने, गजा गम मोहन गय ने तथा घ्रन्य लोगे ने बन दिया है । जिस विपय की म्रोर बाग्बाग यहा लाग• न ह्या 1 विलाया है मै $3 T$ की घर्चा करना पाहनT हू, पुनवावृत्ति नही करना चाहता हू एक तो यह है कि जो पनिलक स्कूल है, सैट बतियर श्रादि, उन मे जा लेक्े पढते है उन से साधारण कोग्पोरेशन के सकूली मे पढ्ठने वाले ल उके कंसे बराबरी फन सकतंत है श्रोर समाजवाद की स्थापना तब तक नही पर मफते जब तक पढाई के लिये बच्चा वो समान ध्रवसर प्रदान नह़ी करते है। एक भ्राइ० ए० एसं०, धाइ० पी० एमं० का लडका भाद० ए० एसं० श्रीय घाई० पी० एस० हो जाता है, लेधिन पक गरीब किसान का सिपाही का, मुखिया का या गाव के हलवारे वा लढषा कमी भो बडा मफसर नही बन परता । इस का कारण यह्ह है कि उसे मोका नही मिलता है। ग्रगर उसे भी किनी पविलक स्कूल मे, मेट ₹हीफन्स मे पब्ने का मोका मिल जाय तो निशिचित काप से वह भी साद्व० ए० पस० मीर घान० पो० एस० हो

जाय 1 लोकिन उन को इस तर्टा के मीके नहीं मिलते हैं। इसहिये शिक्षा का भ्राज का पैटर्न उन्ही के लिये है जिन के पास पैसा है या बहे बडे चरिधकारियों के बच्चों के लिये है, या हम लोगों के लिये है वर्योंकि भपने बन्च्बों को तो ह्वम पढा लेते है पक्लिक स्नूलों मे, लेकिन जिन 10 लाख लोगो ने हैमे बोट दिया है उन के लडकों का क्या भविष्य होगा यह्ह ग्रधकार मे है 1 इसलिये में चाहता हू कि पव्लिक स्कूल भोर छोहे स्कूलो को समान स्तर पर ले श्राये पताई के मामले मे, जिस से सब को सभान श्रवसर प्राप्त हो सके ।

उपाध्यक्न जी, श्रमी प्रधान मत्रो जी ने ओंर हमररी पार्टो ने यह भाल्दाहन दिया था कि प्रतिनिधिगण पद याता करे। इस दोरान मे जब मे गाव मे गया तो निश्चित रूप ते प्रायमिक धौर गरहिल स्कूला मे भी गया 1 मे बताऊ 20 सूत्री कार्य मम मे एक स्तन यक्र है कि मंन्न दाम पर पुस्तके, कापिया बच्बों को प्रदान कराई जाये घ्योर होस्टला मे जो लडके रहते हैं उन को खाने की नामध्री सस्ती fमले। मै नाम दे कर बताना चाहता हू कि हजारीवाग जिले के चौपारन और कोडरमा भूखड्डों के जिन जिन स्कूलों मे मै गया वहा पाया कि ओगर वहा छठी कलार मे 60 बचचे पठते है तो के बल 5 बचना के पाम पुस्तक है भौर जिम पुस्तम का मूल्य 150 पैसे है वह लडको न 3 रु० म खरीदी है। इल लिय एक घोर तो पुस्तका का अभाव है घ्योर दूसती भार ग्रगर fमलन्ता है तो भक्षिक दाम पर मिलनो है 1 कागता ध्राप सबतोउाइज्ड रट १२ देते है सस्ते दाम पर कापिया देने के लिं। ब बई बरि ऐता मामला सांमने धाया है , जैसे बैगालो का भाप ने ट्रे
 का मूल्य 30 वैसे रहेगा 1 लिकिम ण्प से कागज अल्तो मूएव पर ले कर हूकान-
 बार यह्ह करते हैं कि 30 प्से की कापी नेपाल में एक－में बेच देते हैं। छस मामले की जांच हुई है घंर सी० बो० याई० ने कहा है कि यह् बातं महती है । तो इस तरह की भी धान्धलो नहीं होनी चाहिए । बचचों को उचित दाम पर चोलें मिलनी चाहियें। श्राप मान्यवर स्वयं शिक्षा भास्ती हैं और देश के झिक्षाविदों में घ्राप का स्थान है इसलिये घ्रनुशासन के भन्दर रह कर में कुछ सुब्बाव देना चाह्दृता हूं，आर श्राप घंटी न बजापें ।

पहला सुझ्साव यह है कि प्रायमिक， भाध्यमिक ग्रोर हाई स्कूलों को शिद्धा समाजवादी ढंग से हो सकें इसें：लिये इन के पाठ्यक्रम में इम तरहं की चोजें दे जो कि राष्ट्रीयता को मिंखामें ग्रोर उम का पैटर्न हर जगह ग्रोर हैं राज्य में एक होना धाहिये，

दुसरा यह कि विश्वाँचयालय श्रनुदान भायोग के द्वारा जो कुछ घ्यनुदान विश्व－ विद्यालय को या कालेजां को निया जाना है तो विछड़े म्रौं जंगनो क्षेतो कं जो भी चिय्यालय या विण्वविय्यालन हैं उन को श्रधिक श्रनुदन मिलना चाहित। ऐसा न हो कि केंवल देंन्त्रीय ग्रों ज़ हरो विश्वविद्यालयो को हो मधिक श्रनुद्दन क्राप टिया करें।

तीसर। यहु कि प्रधान मती जो ने जैसा कहा है उस के अनुमाए शिक्षा को सादगी के साथ काप जोंड़ें प्रीर शांतिनिकेतन के पैटर्ज पर खुले विश्वाविदा－ लय，हर जगह，हर न्त में हॉने चाहियें। घोर हर जिले में एक एक घ्रोधिन कालेज खोला जये।

विस्टितों को प्रघानता न देकर पढ़ाई को प्रधानता ती जाए। सैनिक की जो
fिसा होती है बह पे के ने नी होती है जंशल में होती है मौर पहाए़ मे होती है घौर भवन के नीे नहीं होती है लेकिन सनिकों में जितना घनुणासन है है वह⿱宀㠯，घार कहीं देखने में नहीं आता हैं।

मेरा भ्रगला प्वांडट य震 हैं कि छाष－ वृतियों की संख्या भी बढ़ाई जाए। नेक्स्ट प्वाइंट यह्ह है कि भारतीय भाषाश्रों में शिक्षा देने को प्रரथमिकता दी जए। जहां तक ह्वो सकें श्रंग्रेजीं को शिक्षा का माष्यम न बनाया जाय प्रोर भ्रगए बनाना ही है， तो ऊँे स्नर पर बनाना चाहिए भोर नीचे के म्तर पर न बनाएं जंभा कि दूसरे लोगों ने भी कहा है।

प्रगला चवाइंट यह है कि वाइस चन्मिलरों के एपाइंटमेंट के लिए यह्ञां बोर्ड की स्थापना करना चाहिए जिसमे श्रनुभवी शिक्षाविद हों श्रौर उनके द्वारा ही हर एक विश्वविद्यालय कें वाइस－चान्सलर की नियुक्ति की जाए । ऐेसा न हीं कि जो उपादा पके लिखे भी न हों उनको युनिर्वस्टी का वाइस－चन्स्सलर बना दिया क्योंकि उनकी पहुंच है।

ग्रन्त में में यद्ध कह्नना चाहृता हूं कि fिक्षा एक बहुत ही मह्वृतपूर्ण विषय हैं देश कें लिद्धाज से । इसलिए शिक्षा को केन्द्रींय विषय बनाया जाए। राज्यों से लेकर भ्राप केन्द्रीय विषय इसको बनाएं श्रौर खुद म्रवने सुपरवीजन में इस को लें।

इन शब्दों के साथ जो कुछ मंत्रालय ने किया है，इस के लिए 年 आप्य को बधाई देता हूं भौर भ्राप सब के सब बधाई के दात्न है कि भ्राप ने प्राइमरी शिक्षकों घ्रौर प्राइपरी स्कूलों के विबाषियों की दोर ध्यान दिया है।

घी मुली ता सी（वेष्रापून）： उपाध्यक महोदय，ना किषा चौर सम्नल

कर्याण निमाय की मांगों का समर्थन


यहु सल्य है कि fिष्षा एक मह्ठत्वपूर्ण विबम हैं चंर यह्ठ सभी जानते है कि चिक्ता से ही हैवान या पशु द्रान जसा बन जाया करता है घंतर जो किक्षा प्रह्रण नहीं करता है उसके घ्रन्दर्त के गुण नही ग्राते音 जो कि माने धाहिएं।

ह्रमारे शिक्षा मंब्री जी बह्रुत योग्य और विद्वान हैं $\begin{aligned} & \text { भ्रवन्नी जिन्दगी का बतुत }\end{aligned}$ बड़ा हिसा उहतंगे सिक्षत के क्षेत्र में गुजाता है, अंर उन्होंने शिक्ष्त के बारे में बहुत नजदीक से देखा है। वे बहुत कुछ करना पाहते है लेकिन धन का घ्रभाव है। शिक्षा के लिए उतना धन नहीं मिल पता जितना मिलना चाहिए लेकिन फिर भी मैं यह्ह कहना चाहूगा कि जो कुछ भी मिल रहा है उसको कामन पोपुल या जो पिछड्डे या गरीब लोग हैं, जिनके लिए इस सम्मनित हाउम में बहुत से म्मम्मानित सदस्यों ने ग्रावाज उठाई है, उनके लिए खर्च करना चाहिए। हमारे यहां प्राइमरी अंर सैकड़ी एजू केशन निगलेक्टेड है घ्रींर हुमारे शी शकर दयाल अस्फ़ ने कष्हा है कि श्राज के लोग ञ्रपने बचच्चों को घच्छी तरह से नही पढा सकते हैं । ऊची श्रामदनी वले, पूर्जीति लोग तो श्रवने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन वह्ह वोटर, वह्ह माधारण बोटर जिस के पास हमें पांच साल के बाद जाना पड़ता है, क्या उसके बचचे भी उस्सी शिक्षा को ग्रह्ठण कर रंह हैं। तो हमारे यहां कोई शिक्षा की नीति अभी तक बनी ही नहीं। साधारण जनता को कौन सी पिष्षा मिल रही है, किसान का बेटा क्रां पप़ रहा है, छोटे ग्रल्प भ्राय वाले वर्ग जैसे मजहूर, हीरिजन, भादिवासी के बच्षे कह्ठा पढ़ने हैं। इसको तोपने की जलूत चहीं समझी गई क्योंकि जो चाँच साल में एक बार बोट

देने बाले लोग हैं उन का दवाब इस एरक नहीं पड़ा हैं। तो सबाल यद्र है कि हम क्या पक्षा रहे हैं। जो छोटी श्रेणी के लोग हैं, दुर्बल वर्गो के लोग हैं उनको जो शिक्षा दीं गई्ई है, श्रनिवार्य करके घ्रणर कोई शिक्ष्त दी भी गई है, तो उसको वे ग्रह्हण नहीं कर पाते धौर दो चार माल खराब करके घ्रवने धरों को लौट जाते हैं, दो चार साल खग्रा करके वह घ्रनपठ ही रह्ह जाते हैं। तो इम तग्र के शिक्षालय हैं, मदरमे हैं, सकूल हैं जिन में बचचे पढ़ कर भी म्रनपढ़ रहते हैं। इसके बाद कुछ सैकेन्ड्री सकूल हैं जिनमें पिक्ष्र का स्तर कुछ ऊचा है लेक्किन जहा तक प्राइमरी सकूों का मवाल है, ह्दमारे देश में एसे बहुत हे स्कूल हैं जम्ठ पर न बैठने की व्यवस्था है ध्रौग न पढ़ाने का ठोक हन्तजाम है । घभी श्रभी हमारे साथी श्री शंकर दयाल ईसह ने इपपर बहुत जोर दिया है और में भी पुन: इम को जोर देकर कहता चाहता हूं कि वे निगलेक्टेड हैं श्रोर उनकी परवाह नहीं की गई है । हालाकि यद्ह स्टेट का सब्जेष्ट है, स्टेट का मब्जेकट होने के नाते यह कह्ह दिया जाता है कि शिक्षा घाढोनामस वात्जीज के हाथ में है, प्राइचेट मैनेजमेंट के ह्राथ है प्राइ छेट मेनेजमेंट याले जो भप्ने एकूल चलाते हैं उनकी मेनेजग कमेटियों में ग्रापस में छगड़े होंने हैं । में झग्डे होंत हैं। ते मारा का मारा पैसा सरकार से लेते हैं या प्रभिभात्रों से चंदे की शाक्ल में ले लेते हैं लेकिन सकूलों पर श्रधिकार उन मेनेजमेंट कमेटियों का होता है । जब धूम फिर कर शिक्षा का सारा खर्णा सरकार पर ही पड़ता है, तो इसे केन्द्रीय विबय क्यों न बनाया जाए जिसकी कि आजकल बड़ी चर्था है। शिक्षा एक मह्ततवपूर्ण चीज हैं।. यहु एक बनियादी ॠावश्यकता हैं। रोटी, कपढ़ा, मकान के बाद पढ़ार्श थी
[ की मुलकी शण क्षैगी]
एक जररी कीजि हैं। पक्षाँ बताद ही खण्ति की भामबनी बढ़ती है, वह भच्छे रोजगार के योर्य बनता है। इसलिए हैंत्रु वेखना जरूरी है कि हम घपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं।

उच्च वर्ग के बच्चे चाहे से कारखाने वाले के हों, चाहे बड़े बड़े श्रफसरों के हों, चाहे बड़े राजनीति करने बाले लोगों के हों, भाम सकूलों में नहीं पड़ते। उनके लिए नर्सरी एक्कूल हैं, फेंसी स्कूल हैं, पकिलक सकूल हैं। 28-29 साल की ध्राजादी के बाद शी शिक्षा श्रनिवार्य रूप में, प्रार्यमिक रप म बच्चों को नही मिल पाई है । कुछ जग्हों पर तो अनपढ़ लोगों के बचचे भी भनपढ़ ही रह जाते हैं। छोटे लोगों के बच्चों को जो शिक्षा भमलती है, उमसे वे चपरासी बनते हैं, थोड़े श्रच्छे हुए तो बाबू बन जाते हैं ल्नकिन बड़े लोगों के बच्चे जब से पढाई शुरु करते हैं, जब तक नौकरी में घ्याते हैं तब से वे अ्यफसर ही रहते है अ्री० ग्रफमर बन कर ही नौकरी में लगतं हैं । ग्राम ग्रादमी के बच्चंं को, उन लोगंं के बच्चों को जो बिलो पावर्टी लाइन के घ्दन्दर म्राते हैं उनको जो भाज शिक्षा मिल रही है उससे ऐसा लगता है कि उन्हें छोटे स्तर पर, उमी हालत में रहने पर जिम हालत में वे भ्राज हैं, बांध दिया गया है 1 उनके बच्चों को जब भ्रच्ठी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वे चपड्डासी श्रौर बाबू से घ्रच्छी नौकरी भी नहीं दा सकेगें। यह्ह तो एक तर की मोनोपली हो गयी, एक तरह का एकाधिकार हो गया ।奍 सोशलिस्ट पार्टी में यहा हूं मैंने समाजबाद का घध्ययन किया है, लेक्किन सिक्षा में एकाषिकारवाद के रहते हैए कैष समाजवाद लाया जा सकसा है। जब व्यत्रित को नीकरी पाने के समान

## भवज़र त हैं तो करों चहागे लफ

 कलता है।यह कहा गया है कि उन्प किषा से बेकार व्यक्सियों की मी़़ बक़ खहीं है। हस देश में भाज उच्च फिका प्राप्त मी बेकार हैं औौर कम रिसा भाप्त भी बेकार है। इसका एक ही कारण है कि शिक्षा फाने ने बाद एक अ्यक्ति में जो भारम विश्वास होना चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए जिससे वह महत्रूस कर सके कि यदि जसे नौकरी नहीं मिलेगी तो वह सेल्फ सर्परेंड होकर घ्यवसाय कर मकेगा, वह नहीं होता। इसलिए जिक्षा जोव श्रोरियेन्टेड होनी चाहिए। प्राज शिक्षा में यह कमी दिबाई देती है कि गिक्षा दाने वाला व्यक्ति म्हाइट कालर जाब चाहता है। बह यह चाहता हैं कि उसजके कपड़ों पर गद्दोगुबार न लगे। बह ऊंचे वैमों की ऊची तन्ष्वाह की नीकरो चाहता है। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार देने बाली हो, ख्यवनाय देने वाली हो भ्रोर भारतीय परमम्पराग्भों के श्यनुसार हो जिमसे शिक्षा पाने वाले व्यक्ति में श्रनुणासन की पावना प्राए, कर्तंब्य की भावना श्राए, मेहनत से जी न चुराने की भावना भ्राए। ऐसी fिक्षा के निए मिलेबस में तबद्धिली होनी जाहिए। हमाचे देश के त्रेन ड्रेनिग की बात भी होती है जो उच्च जिक्षा प्राप्त करते हैं, डाक्टर घौर इंजीनियर लोग हैं वह बाहर चले जाते हैं। उसके बारे में की सीरियसली सोचता चाहिए ध्रोर उनकी मिक्षा में राप्ट्रीय भाबना बढ़ानी थाहिए।

वैसे तो मुक्षे भोर भी बहुत बततें कहनी हैं, लेकिन घ्यूंकि घंटी बब रही है, मुं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेता वाहला।

इन गघ्दों के साप्य में इस विभाग के पनुदानों की मांगों का समर्षत्त करता है।
 मानीय उपाहपक्ष ती, 青 वापका स्यादा समय न लेते हए निका की भरों की भांगों का समर्यन करते हुए दुर थोड़े है विचार च्यक्त करुगा।

मुक्षे ताज्जुव होता है कि जो बड़े खड़े सिष्षाबिद हैं, बड़े बड़े नेत्रा है, उन्हांने किषाष की दिशा में जो काम किया है, उसमें मुद्यु कुछ थोड़ा कन्यपृजन मालूम होता है। या कहा गया है कि देश बहुत बत़ा है, इसलिए तीन भाषाक्षों का फ़ार्मूला बनाया गया। घपनी मातु भाषा, घ्रंप्रेजी प्रोर एक देश्श की भाषा हिन्दी, यहे तीनों पछनी चाहिए। हमारे जो बड़े बड़े शिक्षाविद है, वहद बाहर के देशों मे बहुन घूमते हैं, लकिन मुले यह समल मे नहीं श्राया कि बड़े देशों में खकर, ये क्या मिखकर भाते हैं ।

मुज्ने एक रसी बदद्नान मिले, बहुत दिनों की वात है. उन दिनों में वकालंत करता था लेकिन एक रोज मुष्यमनी ने मेरी मुलाकात उनसे करा दी। वह कहने लगे कि मैने सुना है कि श्राप संस्हृत मे बहुत रूच रखते है । मँने कहा कि जी हा। उन्होंने कहा कि क्या अभ्राप समझ्नते हैं कि सं₹कृत भ्रापंक देश की भाषा हो सकती है ? मैंने कहा कि मेरा ख्याल हैं कि जितने प्रगड़े भाषा के बारे में हो रहेहै उम से तो सक्फ़त हो जाये । उन्हॉने कहा कि श्रापने इनिहास नही पत़ा, संस्कृत कभी मी देश की भाषा नही रही है। यह तो उसी तरह की भाषा थी जिस तरहै की भंर्रेजी हैं। जंते 2,3 परसैट, काता जाता है कि, लोग भंद्रेजो जानते है , उसी तरह से ही कुछ महुपंडित थे जो संस्कत जानते हे। संस्कृत जनता की भाषा कभी नहीं रही । प्राक्रत्र या हूसरी भाषा रही होली, लकिन वह्ह कभी नहीं रही। उन्हुंने कहा कि हमारा त्रेश भी गरीब है, ज्यादा पंसा नहीं है। उस के बगँर एक भाषा को फैषाना है।

तो बो माषा ज्यादा कोली जाती है , उसी माषा को बम ने राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया थौर दुसरी जो भाषएएं थीं, उनकी उस्रति के लिये भी कोसिए की। उन्होंने कहा कि हमारे देषा में भी उतनी ही भाषामों की विविधता है, जितनी की पापके देश में हैं, गायद भौर भी ज्यावा है, ज्यादा बोली जाती हैं लेकिन हम ने राष्ट्रीय भाषा रशियन कर दी ।

में यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश के बड़े बड़े विद्धान बाहर धूमते रहते हैं, रोज जाते हैं, रूस में भी जाते हैं क्योंकि रूस से हमारी दोस्ती हैं, तो वहां के क्या क्या सीख्य कर भाते हैं ? यह्ह क्यों हतना समय बर्शाद करते हैं कि जहां पर हिन्दी जानी जानी है वहा पर तमिल पढ़ाई जाये? क्या होगा, तमिल पढकर दे लोग क्या करेंगे, यह बात ममक्ष में नही भाती है। शायद नौकरियों का स्ञगड़ा भ्राता होगा, तो उनकी भाषा मे परीक्षा ले मकने हैं प्रोर साथ में कोई भी देश की भाषा को समक्ष लें। यह़ श्रावज्यक नही है $f$ कि वह यह समझे कि भगर हिन्दी भाषा राष्ट्र की भाषा हो जायेगी तो राप्ट्रीय स्तर पर नौकरियों में उनको हिन्दी पढ़नी पड़ेगो घोर उन्हें विककत होगी। मैं यह कहता हूं कि यहे भ्रड़चन तो सीघे तरीके - निकल सकती है। उनकी भाषा में ही उन की परीकाएं हों घोर प्रगर वह नीकरियों के लिये ऐसा करने हैं। उत्तर प्रदेश मे तमिल पाकाई जाये, इस तरह्ह म समय प्रोर पैसा बर्वाद किया जाये, इस में हमें कोई तुक समझ में नहीं आरी ।

तीन माप्र फ़ार्मूला किस तुक से निकाला गया है? यहे एक गरीब देश है, जहा कहते हैं कि छोटे बच्चों को प्राइमरी एनूकेषन नहीं वे सकते हैं , वहा प्त तरह पैसा बर्याव किया जाये कि हिन्दी के साय तमिल वडो या पंजाबी के साथ भौर दूसरी प्रा्लीय भाषा पकीों, मेरा कहुना यह है कि छस में कोई वुक नहीं है ।
[母ी ज्बला प्रसाद दुते]
इस बारे में नये चृष्टिकोण से सोचने घौर कोई साहसिक फदम उठाने की जहरत है । हुमारे देका के लिए यह् भ्रत्यन्त धावश्यक है क्योंकि हमारा ग्ररीब देश हैं भौर इस लिए ह्म तोन तोन भाषाएं पढा कर पैसा बराद्य नहीं कर सकते हैं। देश मे जिस भाषा को ज्यादा लोग बोले प्रंर समक्ष सकते हैं, उस को हम ने राष्ट्र-भाषा के रूप मे चुन लिया है, , आौर देश की जो भ्रन्य भाषाये है, है उन को पढ़ायेगे , उन का विकास प्रीर उनकी அर्गति करेगे, श्राज इम प्रकार का दृष्टिकोण भपनाने की भावश्यकता है ।

15 hrs.
इस विषय मे बड़ा कननयूजन फँला हुका है । मैं तो एक छोटा सा श्रादमी हूं .। मेरी समझ्ष्न में नही घाता कि मैं इतनेे बड़े-बड़` विद्यानों को क्या ज्ञान बनाऊ। लेकिन घ्रगर साधारण जान , कामनसेन्द, के दृष्टिकोण से सोषा जाये, तो यहु समस्था बहुत सरलता से हल हो सकती है ।

यह्न बात भी बहुत भ्राश्चर्षजनक है कि करेजों ने हमारे देश में शिक्षा का जो काचा बनाया था, भ्भष्षादी के 28 साल के बाद भी उस में कोंई परिवर्गन नही किया गया है । मेरे जमाने मे भी प्रोफेम्मर भी प्रश्रेज होते थे 1 कोई कोई श्रमरीकन होते थे। वे भ्रपने दृष्टिकोण से पढ़ाते श्रे । उदाहरण के लिए इगलैंड का इनिद्रास पढाते समय बाताया जाता था कि श्रमुक राजा टेबल पर खाना खाता था श्रौर हैद्धुयां नीचे फेकता था, या घ्रमुक रानि लंगा उठा कर चलनी थी, ताकि दूसरे देशा के लोग उस की बात से सहमत हो। जाये । इंगलैं घौर मन्य विदेशों का इतिहास इतनी डीटेल में पढ़ाया जाता था। लेकन स्वतंत्र होने के बाद भी क्या हमारी एजूकेशन मिनिस्ट्री यह्ट् फह सकती है कि घ्राज हभारे स्कूल कालेजों में चीन का इतिह्हास पढ़ाप्रा

जाता ? क्या हमतरे बऱें बड़े पजूकेशानिस्ट मे यक्ट जात कही है कि माज हुमाईे स्सूल कालिनों के करीकुलम में एलिमा के विभिम देशों के इतिहास को जगद्र देनी चर्हिए? उदाहगण के लिए ईरान का इतिहास बहुत गोरवझाली रहा है । चोने एक बहुत बढ़ा देश है। जिस क्षेत्न को माज इंडोंनेशिया भौर इंडोचाइना कढ़ा जाता है, एक समय भाग्तोरों का फैलाब वद्धा तक था। इसी लिए वहां को संस्रुति को चोनभारतीय कह्रा जाता है 1 लेकिन इन क्षेत्रों के इ तिहासं का हमें कोई ज्ञान नहों है।

### 15.02 hrs.

[Shri Vasant Sathe in the Chair]
क्या लका का इतिह्राम हमने पढ़ा है ? रामायग में हृम ने पढा होगा कि रामचन्र जी ने लंका-विजय की थी । लेकिन क्या उस के बाद काइतिह़ाम हम ने पढ़ा है ? वाज्ञादी के 28 साल के बाद हुमारी शिक्षा मे कुछ तो नया दृप्टिकोण, कुछ नो नवीनता भ्रानी चाहिए । हम को एशिया श्रौर अ्रने पड़ोदी देशों के हतिहाँस का भध्ययन करना चाहिए। हमारे प्रधान मंबी, श्रीमती। इन्दिगा गांधी, घौर विदेश मती, श्री चह्लणा, ने कहा है कि ह्रगल-बगल के देशों के हाथ ह्रमारी दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन उन के साथ दोम्ती के लिए यह् श्रावश्यक है किं हुम उन देशों को समझे़े, उन के इनिद्यास, उन के लोगों मौर उन की भाषाार्यों को मॅसके । शिक्षा मंत्रालय ने क्या इन्तजाम किया है कि हम उन देशों के इतिहास, लोगों घंर भाषार्मों को समधे। या वे देश हम को समके ? एक श्राज़ाद देश की तरह रहने के लिए हृमको श्भवनी शिक्षा के सम्बन्ध्र मे एक नया दृष्टिकोण श्रपनाना पड़ेगा । धब हैम को हंगलैड के किसी राजा या रानी के सम्ब्न््ध मे छोटी छोटी डीटेल्य जानने की जह्रत नहीं हैं । भ् हमं घपने पड़ेनी़ देशो के बारे में जननकारी हासिल करने की ज्रात है ।

मेरा पनुरीष क्ष कि कंती महोबय भारीतीय द्विकोणसे fिमार-क्यबस्था का फैलापं करें । काबा के संपष में बे निकर ही कर लोगों को,
 इस देषा में विर्रमाषा फ़ार्मूंला बलाने की क्या घाबक्ष करता है, उन को क्या कािनाईई हैं ; भगर जनको नीकरियों के सम्बन्ष्ष में कहिनाई है, तो उन की भाषा में परीकायें ली जा सकती हैं; इस बात की पावस्योकता नहीं है कि वे हिन्दी में परीक्षा हें, जिँस से हिन्दी भाषी लोगों के उन से घ्रगे बढ़ जाने की प्राघंका हो।

इस विषय पर एक नये दृष्टिकोण से बिचार करने की भावश्यकता है, बयोंकि हमारे पास साधन कम हैं, जब कि हमारा के क्न इतना विस्तृत है कि हम सब कोप्राइमरी शिक्षा भी नही दे पा रहे है।

इन घब्दों के साथ में इन भ्रनुदानों का समर्यंन करता हें।

MR. CHAIRMAN: At this stage Shri D. P. Yadav will intervene. Then at 4 O' clock Shri Arvind Netam will intervene. At 5 O' clock the hon. Minister, Prof. S. Nurul Hasan will reply to the debate. So, the hon. Members must get their opportunity and speak in-between these three speeches. This will be the schedule hereafter.
 संस्छृथि निभाज में उपमंत्री (धी हो०ीी० याबब) : समापति महोवय, शिष्ना मंत्रालय की मांग पर चिषाष मंत्री जी वृद्धद विवेषन करेंगे मुले चाप ने घोड़ा समय विया उसके लिये में प्राप को घन्यवाद देता हूं।

माननीय सबस्पों ने युवा चक्तित को रचनार्मक कार्यों में लगाने की बता कही है, उस पर में घोड़ो सी चर्षी कर वेना चाह्बता हूं। इस के में युक्क युवतियों की संख्या करीि 9 करोड़ हैं जिस में 7 करोढ़ 471 LS-8

देहाती होंगे घोर 2 करोए़ मैरन्देहाती या एह्री जिन को कहुते हैं वहा होंगे । हमें उब कमी मी स्थिति को प्रांकना है, जब कमी समस्या को छेबना है मोर हृमने घा कमी मी देखा हैं तो इती नी करोड़ के परिर्रैष्य में देखा है 1 कमी मी हम मे दो चार सात्व के परिपक्य में नहीं वेला । पिछने पांच साल के दरम्पान शिका मंत्रालय ने बहुत भधिक न किया हो लकिन एक मोड़े देश्र की युवा शक्ति को जर्वर दिया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हुम घणर यह्ह चाहुं कि समी को ऐसी शिक्षा दी जाय विस से कि सभी लोग रोजगार पा जएएं, समी को नौकरी मिल जायगी तो व्यक्तित कत छंग से भी मैं इस में विश्वास नही करता हूं। किसी भी देश के लिए चाहे वह्ट तकतीकी दुष्टि से या वैगानिक दृष्टि से कितना भी सम्पस्न क्यों न हो सब को नौकरी दे सकना संमव नहीं हो सकता। युवा शक्ति का उपयोग वहां पर जो पोटेशियलिटीज़ है जो स्तोत है उनको स्तोंतों का किस प्रकार से उनदोग किया जाए, किस तरह्ह से उस का घ्रषिक से घघिक दोह्दन हो इसी पर निर्भर करता हैं 1 इस दिशा में जहर हम ने एक कदम बढ़ाया है भौर इस सदन में में इस बात को कहना चाहूंगा कि अब हम लोगों का युवा चक्ति ते संबंष में जो मंतब्य है वह यह्ह है कि हम उन्हें नौकरी के लिए तैपार न करें, उन्दें मयने पैरों पर बड़े होने के लिए, हमारे जो पर्यप्त साधन हैं उपलबष हैं उन्हीं के भ्रंदर तैपार करें।

प्राप घौर हाम समी जानते हैं कि साज भारत वेक्ष तकनौकी घौर विश्गन के केत्र में तोसरे स्वान पर है। भ्राज यह्ट कहुना कि के वल बोकेशनल एडूल्त्रिन से, तकतीकी fिका से या कृषि लिसा के हुमारी समस्पा का समाधान हो जायगा मेरी समक हो ठीक नहीं हैं 1 हम ने जितने साषण उषसम्ब किए 劳, जितनी संस्यमें बनाई हैं, उसे तो


## [सी ती० की० याखए]

दावा माना अयो हेकिन हमारी संस्थायें बहुत कंचे पाये की हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए यह मोरब का विषयय है कि उस राष्ट्र के जो संस्थान हैं वे किसी भी विदेयी राष्ट्र के संस्यान के बराबर के दर्जे के हों। भाज छमारे भाइ० माइ्ट० टीज़० विएव के किसी भी संस्थान से टककर ले सकते हैं, हमारी मंकिकल संस्थायें किसी मी मेडिकल संस्थाम्रों से टक्रर ले सकतो हैं, हमारे कृषि विश्वविद्यालय विश्व को किसो भी कृषि विश्वविद्यालय से एककर ले सकती हैं। हम ने इननी उपलवि्म श्राज्स कर ली हैं योर जैसा सेने काहा कि हम तोसरे दर्जे पर हैं। हमारा जो मंतव्य यह्ह है कि हम युककों को केषल नौकरी के लिए तंयार नहीं फरें बल्कि उन के विचार में परिवर्तन करें। जब तक उन के बिचार सें परिवर्तन नहीं होगा, उन के भ्यंद एं से मनोभाव नहीं होंगे कि हम मरीबों की मदद करें, हर एक को भपना भाई समदें तब तक हम युवा श्रित्त का उपवोग नहीं कर सकेंगे। हमारे मंनालय में जो कुछ्ठ योजनायें तंयार की गई हैं वह चाहे नेहान युवक केन्द्र की हो चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना हो, उस में हम लोगों ने यह् सोचा कि मब इस प्रकार से क्षेच-धार, विकाम अ्वण्ड-चार, पंचायत-वार और आम कार Fओलों एवं साधनो का जो एन्डाउमेंट सर्व होगा उस में युबकों को लगायेंमे। जब तक एन्बाउमेण्ट सर्बे नहीं करते, तब तक वहां के युवक वहीं अपने काम में नहीं लग जाते तब तक हमारा काम नहीं चलेगा । नौकरिया कितनी दी जा सकतीं थीं दी जती हैं लेकिन नोकरी में कोई बहुत ज्यादा उम्मीद है—ऐसा मैं नहीं समझता हूं।

जाटं वक स्तोरों की बात्र है, में समझता हैं स्वारों की कमी नहीं है । हमारे पास बैंस्स



डेबसपमेंट एगन्तीज हैं, भमाण्ड एरिया

 साधनों को विकसित किया गया है, किजली काफी माबा में दी जा रही है । हन सारे स्नोवों के लिए जब तक दंटियेटैड एरोष नहीं होगी, जब तक लोगों को समक्षाया नहीं जायेगा कि यह् उनकी सम्पत्ति है जिसका के सही प्रकार से उपयोग करें तब तक क म चलने बाला नहीं है। इयी तरफ हमने युवा पर्क्ति को मोड़ने की कोशिश को है। नेह्ट युवक केन्द्र के सह्योग में हम युवा नेता प्रशिक्षण कार्यकम ले कर चल रहें हैं। भाप भी श्रीमत्, नेहस युबक केन्द्र से सम्बद हैं, भ, पकी राय भी ली ज.ती हैं घोर हमारे दासमुंशी भी यहां पर हैं जोकि उस से सम्बद्र हैं। हमते ग्रनुभव किता है कि केवल पढ़े-लिखे लड़कों को ही बड़ी बड़ी सस्थांओं में प्रशिक्षण के लिए भेज दें उस्से प्रध्रिक ल,भ नही होता है। वग्रेर पढ़े लिब्बे लड़के भी, जोकि कृष्क घ्रोर उद्योग में लगे उए हैं, उनको यदि प्रतप समय के fिए प्रशिक्षण, मनोमाव बनाने के लिये अर्यात् लीडर्राश्य कोर्स का प्रशिक्षण दे दें तो वह्ह बड़ा लाभदायक रहृता है। भ्रपने जिले में भैंने देस्ता, कुछ लड़कों को हमने भेजा था पूना में उरलीकंचन ग्रीर करनाल डेरी डेवल्पमेंट छंम्टीट्यूट में, बहाँ से जब वे लौट कर भाये तो धंपको घ्राश्चर्य होगा एक लड़के ने शपय ली कि भ्रब हम लेती ही फरंगें। दो संल पहले उस परिवार की कृषि की भ्रामदनी से मुर्पकल से भरपेट मोजन खो पताता था लेकन इस बार उब मैं भपने क्षेत्र में गया तो मुत्ते पता चला कि उस सिम्पुल किसान ने बंगानिक तरीके से दो हाल मन गल्ला केबल एक फमल में पैदा किया। घमीटेशन कहिए या एवाप्शन, उसके माष्पम ने उसने यह्ह प्रगति की। तो यह्ह फीचर हमको बहुत प्रच्क लया । सामान्य कालैजों में डियी के लिए तीन चार साल के लिए हम लड़कों को भेजें, उसके जिए तो जो छमारे पास स्नोण्र象, उसमें करेंगे ही लेकिन हलाप़ा विशकास

है क्युवमे को जपने क्रें पर बहा हाला कडिए पौर इसके सिए युक्रक युर्व़वरों का जी प्रफिल्क्षण हो वह एम इस प्रकार करें fिससे कि उनका मतोबल बड़े पीर साप साप समत्बय की हो। राप्ट्र निर्माण के लिए केवल उपज बक्षाना ही काफी नहीं है, प्वापस में क्ने भाबों का क्या पाषार-विषार का भादन्र-द्वान-इन समी बातों का भी बक़ा भचछा मसर होता है पोर इस पर हमाशर विभवास भी है ।

इमने एन जाउमेंट की बात कही बी। हिमारे यहां पांच प्रार्र माई टी हैं अहां बहुत भच्छे प्रोफेसर्सं, रीधसं झ्रोर लेक्वरसं हैं। हमारे पास हैदराबाद में कम्मूलिटी डेबलपमेंट से नेटर हैं। लेकन में समदबा है अब तक हम घाईई पाई टी के छानों को भरोर कुछ स्वातीय महाविद्यालय के छानों को fिला करके जोर देह्हाती लोगों के साय बिठा करके क्षेत्र-चार कोई सने नहीं करेंगे कि कीन से क्षेत्र में कोन सी फसलों को लेना होग:या इसी तरह से द़सरी बातों को नहीं देष्बेंगे तब तक हम युवा श्शक्न को सही दिशा नहीं दे पार्येगे । इस प्रोर हमारा सम्मिलित प्रयास होगा ग्रोर इसकी तग्फ हम ध्यान दे रहे हैं।

कुछ लोगों ने बीस सूत्री कार्यकम की चंत्ष की। विशवबिद्यालयों में जो राष्ट्रीय सेवा योज्ना है उसमें इस साल हम करीब 10 प्रतिशत लएकों को लगययेंगे। हमारे पास स्नोश्रों की कुछ कमी है जक्र लेकिन फिर भी हस साल $1976-77$ में हम काई लाब सड़कों को राष्द्रीय सेषा योलना में लगापेंगे। ग्रेशनल बालंटियर सविस एक्रीस पर भी हैम विचार कर रहे हैं। हम पर्यक्न से
 वालंदियर स्तीम को भमली आमा पहुनाो की

 स्रिद्व ज्ञांद्रोगी। केषल भाषप हो से

(1) काते कृषि हो, उक्षेब हो, ख्यापार हो या फिक्ष हो, सारी जगहों पर सारे संस्थानों में हमारे पास जो सामप्री उपलख्व है, जो प्रीिक्षण के साषन हैं, उनको है प्रधिक से प्रधिक दृक्ए करें। कितने लोमों को हम तैयार करते हैं इसीी पर हमारा भुवा भान्बोलन निर्भर करता है। इसके लिए हमने काफी प्रयास कर रखें हैं। इस बात्ता का हम भ्राशवासन द्वेना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा निराश होने की प क़श्यक्ता नहीं है, यह दे देग महान है, इस देश की जनता महान है, युवक घौर युवतियां महान हैं और पर एकान कार्य
 हमारा म्रार्मावश्वास है, पषका इरादा है, एसमें कोई सन्देह् नहीं ह़ोना चाहिये।

भ्भन्त में में इतना हैं कर्ंगा कि हुम जव तक विच रों में परिखनंन नहीं करेंगे, \{िशा में कोई परिवर्तन नहीं आयेया। fणाक्षा में परिखर्नंन उसी समय होगा, जंब हामारे विच्चरों में परिवर्तन होगा, विचारों में परिवर्भं उस समय होगा जब गरीबों को गले लगा कर, घ्पपने स:थ र्वैग कर बराबरी का दर्जांदें। यही हुमारी किक्षा का मूलमंत्र है, राष्ट्रीय च्तना की जाधार रिला है, यही बीस सूर्वी कार्यंकम है।

इन शाद्दों के साप में श्रापको धन्यवाध देता हु-प्रापने मुफे जोलने का प्रवसर प्रदान किया।

समार्यात कहोष्य : भर्मी सापकें संल्ल्त् सबस्स इोलने बाकी हैं। इसर्मये यदि माप चाहते हैं कि सब को मोका मिले तो हर एक सबस्य को पाँच मिनट से पर्धि क समय नहीं लेना चिहिये। बहुत सी बातें जिनको यह कहा आ चुका है, उनको दोहराना नहीं चाहिये।

की हतो फलट (बुर्ज) : माननीय सभावति जff, हम किषा fिभाग पौर समतल कल्याण विभाल की हुगुबान की मरूों के

सम्बन्ब में चर्षां कर रहे हैं। म्रवी माननीय मंती ती ने एक बहुत मच्छा नकसा हमारे सामने पेष चिया मीर कहा किए ह्रारा प्लान जो है, वहि उत्पान की तरफ है। 合 मंती महोदय से यही पर थोड़ा fिसएरी करता हूंयहे केषल प्लान ही नहीं है, बत्कि श्रापने प्रेक्टकली किया भी। है। प्राज प्राप देखते हैं कि एक-एक मील की दृरी पर हाई स्कूल,
 गये हैं। सन 1947 से पहले जो विद्यार्थी हकूलों में पढ़ोे थे, उनके मुकाबले भ्राज स्राठ करोड़़ से ज्यादा विध्यार्थी स्कून्न में पदेने हैं। यह्ह सब किसने किया ? कोप्रेस सरकार ने किया।

मैं यहां भी मं चैं महोदय की इस बात से हिसएवं करता ' कि रोजाएर देना ह'स शिक्ष का लक्ष्य नहीं है। पढ़-लिख्ब कर ववबार्थी क्रपने पैरों पर बड़ा हो सके-यह्त हर जिक्षा का उद्देश्य होता है ग्रोर रू सापसे पूछता हृं-भाज जितनी उण्डस्ट्रीज हमारे देश में बुती हुई हैं, उनमें कान करने वाले वैगानिक, उाक्टर, इन्जीनियर्स, प्रोफेसर्ज, फहां से म्र,ये, हमारे विर्श्वावच्घालयों में शिक्षा प्राप्त करके हैं। वे वहां पर पहुंच सके हैं। हमारी सरकार ने जो नीfत इम क्षेत्र में प्रृंतपादित की, उस पर रा वया खर्व किया, बड़ी़ बड़ी शिक्षण संच्यंमों कi निमाण कियायह्ह सब उती का परिराम है कि दतने योग्य
 गुल्ड से आर्ने कर्तंवों के प्रांति जागएक रही है घौर बड़े पैमंने पर छून कायंं को करती रही है।

पिछेने दिनों हमारी शिक्षा संस्पाभों पर एक संकट सं छा गया था। हैट तरक भनुसासनहीनतं फैलती जा रही यी, विख्यार्य छुरेबत्वं मौर पिडतोल से प ने भक्षसद को पूरा करोे सगे बे, वह्ह कहा आने लगा घा कि \{ियार्य भगावत पर उतर भ्राये हैं, तनी

हमारी प्रधान मंती ती ने एमरेँसी की घोलया की, एक दम बातावरण बदल चया । घक विद्यार्षी कलती शान्ति से पह़ दहे है, परोधार्यें वे रहें पढ़ा कि कहीं पर किसी प्रोफेकर ने कित्री विद्धर्थी को नकल करते हुए पकड़ा हो तो उस पर स्टोकाव किता गया हो। द्सालये मेरा कहना है कि हमारे चिका विभाग का तो रूख है, बह हमारे देश की निर्तर प्रवति की घोर रहा है।

संथ ही मैं यह भी निवेदन करना चा हैता
 मच्छी तरह से याद है, उस समय कोई विशेष पढ़ाई नही होती थी। उस जनाने के मुकाबले थ्राज का विद्धार्थी ज्यादi चतुर है, ज्यादा जागएक है, वह हर चंजि को समझनां चाहृता है । पहले हिम्तहान दिया श्रोर पांस हो गये तो क्लर्क बन गये। लेकिन प्राज का विद्यार्यी अ्रभे प्रोमेम₹ से बहुत से सवाल पूछता है, सोरालिज्म, समानतi. हिन्दुस्तंन की राष्ट्रीयतi के बारे में पूछचi है। उसका मस्तिक्ज विकसित है। पहले म्रौर अंज के विद्यार्षी में जमीन श्र.समान का भ्रन्तर है।

मैं शिभा मंत्री जी से एक बुनियादी सबाल कह्दना चाहतन हूं कि हिन्दुस्तान में भोपिन यूनिवस्तर्टाज होनी चाहियें, जैसі कि छंगलं उ प्रोर धमरीका घादि में सब जग्ह हैं। पहलले तो किस्षा मंत्री जी कह केते हैं कि जल्दी ही म्रोपिन यूनिवसिटी खुल जायगी, लेकन फिर प्रा जाता है कि उसमें देर लगगरी भैं कहना चाहतार हूं कि जब करोडों F० बाप खर्व करते हैं हो कुछ रु० ऐसे लोगों के लिये खर्च करने में क्या दिककत है जो कालेज महीं जा सकते है ध्रोर पहान चत्वेते हैं, राष्ट्र के लिये उनका शामवर्धन एक धरोहर होगा, उनको क्यों नहीं घाप हन्तिहान में बैठने देते हैं ? घोपिन यूमिवन्वमटी ब्रोलने हो घाप के सामने कितने रु० का सवाल हायेगा, यद्ह 告 जलिता चाहता दू 1 इस सकाल पर चायको गयमीरता से सोष्ता चाहिये थोर

 है वो जो मी भादमी प्राइनेट वोर पर समम्बकान है क्वना चाहते हैं उनको ज्राजत होनी जाहिये।

भेगनल इंटारेश्रन की बात हम कहते है, मेकिल ऐसी fिसांलें छस देश में हैं जो उस क्षारणा के विर्फुल विपरीत जाती हैं, जैसे गयकबाड़ पूरीबसषटी नान न्महाराल्ट्रीयन को मौका नहीं देती । उड़ीसा की यूनिबनसटी उड़ीसा के लोगों के पलाषा पोरों को मोका नहीं देती। दूपरे प्रास्त कें लोगों को भर्ती नहीं करते है। इसलिये मेरा कहना है कि अब भाप नेशनल हृंगरेशान चाहते है तो मह पाबन्दी नहीं होनी चहिये । इसमें कोई बर्षे की मी अल्रत नहीं है, र्राइवेट दन्तहान संब को देने की छजाजत होनी घाहिये। इससे नार्गरकंों का मानसिक विकास होण ।

हिसाब द्यवीं जमात तक पढ़ाया जाता है। उस विषय को तंयार करने में क्राधा समय लगता है, भौर धाधे समय में भल्य विषय तैयार करता हैं। तो जब किसी को हिसाब भागे पबन्ता ही नही है उनके लिये हिसाब का विषय मोप्पनल होना चाहिये। मदर हा प्रौर इतित्नास्स के मलावा सब विषय भोग्यनल होने चाहियें । मैं विदेशों में नहीं गया, लेकिन मैंने सुना है कि वद्धां इस तरह की पाबन्दी नहीं है। इसलिये भाप को भी ह्रिसाब को भोप्षानल कर देना धाहिये। जिसको ₹ंजीनियर या उाक्टर बनना है बह उसी हिसाब से विषयों का चयन कर ले।

होम साइंस लड़कयों को पढ़ाई जाती हैं। इम्तहान के मयय सारा साभान उनको घर से लाना होता है। बेकारा गरीब जो 4,5 र० रोल कमाता हैं, उसकी लउकी कहा से बृष्जी वरेग्र जुहाये ? इसलिये मेरा मुजाब है कि जो सामान लडकियों को भाभान बनाने के लिये प्रमी षर से लाना

होता है, चह सन सामान उन्हें ₹कूल से ही किलना चाहिये । भंगीठी कारि का पर से लाना शेविक्का प्रोबलम है। इस पर मंती जी को ध्यान बेना चाधिये ।

सोशाल वैलफेबर के लिये पाप 66 लाब्य 50 हुार क० वेते हैं। बो संस्थायें क्राप से उपया पाती है उनमें से 95 प्रतिशां निल्लि में ही स्थित है। वह कुपया पाती हैं म्रोर यही माला वगेरह पहना कर बरं कर देती हैं । मेरी मांग हैं कि जो ऐसी संस्थायें देहातों में कीर fिलों मे हैं जलको मी भाप ख्या दें। श्रोर इस धनराशि को भापको घौर बढ़ाना चाहिये। भापको इस बाते का भी जायजा लेता चाहिये कि वाकई में समाज कल्याण का काम हो रहा है कि नहीं। इसलिये इस उपयें को बक़ाया जाय प्रोर इसका फलाव सारे देश मे होना धाहिंे । केवल बम्बई श्रोर दिलन्ली तक ही सीकित नहीं रखना चाहिये।

समाज कल्याण कें लिये दहेजे का fिक भापने घ्रपनी रिपोट में किया है । मेरा निवेदेन है कि यह्द बात्त तालंस का एक पार्ट होनी चाहिये श्रोर इनीशियल स्टेज पर इसको चुल कर द्वेना चाहिये कि यह एक ईधिल हैं जिससे बन्वों के दिभाग में भुक्ते से ही यह भाइईिया का जाय कि यह एक कुम्भा है भोर बह इस को शुरू से ही पक्दन्द नहीं करेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समयंन करता हू ।
 सभापति जी, ध्राप ने जो मुझे मांका दृथा है, उस के लिए ध्राप को बहुत धन्यवाद देती हा।

भ्रभी बतलाया गया है कि झिक्षा मंतालय की बाते बहुत दे हुताई गई हैं लेकिन फिर भो मुफे कुछ बततों को दींहगना है जिस

## [त्रोषती श्रमलाबाई चंत्राण]

 से वें भच्छो तरह से जम जाएं मोर उन पर भमल हो।शिया मंबालय के बारे में सन से बड़ी बात जो कही गई हैं वह्ह यह्ह हैं कि सेन्टर को जिक्षा के विवय को भ्रषने प्रfि कार में लेना चाहिए। वह्ह बहत महावपूर्ण बात है कि स्टेट्स में शिस्ता मनालय को जो मी श्रचछे कानून हैं या को घी अ्यमल करने के लिए वात की जाती है, उन पर नीचे के स्तर पर व्रमल नहीं होता है। इसनिए सेन्टर को प्रपने घ्रधिकार को बढ़ाना चर्हिए य्रौर विजिलेंट भी होना चाहिए क्योंकि जो मो घनुदन दिया जाता है या जो भी चिक्षा प्रणाली के लिए बान बताई जाती हैं, उन पर श्रमल जिस नोर से होना चहिवे, वह नहीं हो पाता है श्रौर जो श्रनुदान दिया जाता है वह्इ सब देहातों तक नही पहुच पाता धरर शहरों में ही गह जाता है।

घ्रब श्रजर रिशक्षा का साहय साक्षरता करना है, तो इस के लिए हमें गम्भीरता से सोचना चाहित। श्राज झिका पाने के बिए देक्तिों से लडके शह्हरों में भाते हैं जिस से उन को बडी दिक्कत होतो है। श्रमी जंसे कि इडस्ट्रीक्. के मामले में हो रहा है कि बड़ोबड़ो इहस्ट्रीज़ का देहानो में fिसिन्ट्रेलाइज्ञ कर के ले जाएगे उसी तरह सं शिक्षा के मामले में भी होना चाहिए। देक्षात में कालेज बनने चाहिएं ताकि बड़े-बडे शह्हों में ग्राने जाने में जो देठतत के लड़कों को दिककत होनी है, वह्ह न हो । षिक्षा के साधन उन को वहों मिल जाएं। में काप को वनस्पली का उदाहरण बेती हूं। देकात के स्तर पर कालेज भौर दूसरी चिक्षा संस्थाएं बनाई जाएं तो उस का पूरान्यूरा लाम देष्हात के लोगों को fिल सकेगा घोर जो शिधा का ह्येय है कि देक्षात तक उस को पहुंचाना चाहिए, वहु भी पूरा हो सकेगा।

 लिए भाने में बड़ी दिक्कत ही रही है, बसे fक हिमारे हिली एरियाज हैं जहां स्यमी तक रास्ति ची नहीं बने हैं , ऐसी बातहों में बचच्चों , चड़कों-लड़कियों, को भाने में बहुत विक्रत होती है 1 हमारे महाराष्ट्र में सात-सात मील से छोटे-कोटे बिख्यार्थी बच्चे पकने के लिए भाते है क्रोंकि उन के कास पात प्रररम्भिक सकूल की योजना नहीं बती हैं। हस घोर फिका मंत्री जो को ध्यान देना चाहिए। मेरा निवेदन यह्ठ है कि जो की शिक्षा सस्था श्रब भ्राप बनाए वे वेहाती स्तर पर होनी चाहिए। जो प्राइवेट ई स्टोट्यू मन्स हैं म्रौर चेरिटएविल ट्रूस्ट की शिक्षा सस्थाएं हैं उन को तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। । श्राज बहुत सी संस्थाए कर्मशियल बन गई हैं। ऐसी बतते ध्यान में भ्राई हैं कि शिक्षकों को दिया कम जाता है मरर ज्यादा रकम पर उन के सिगनेचर ने लिये जाने हैं। इस तरह की सम्थाभ्रों को कमरंक्यल नहीं बनने देना चाहिए क्योंक बे शिक्षा का साध्य नहीं हो सकनी । ऐसी बहुत सी सस्थाए हैं अर्रोर 青 चाहृती हू कि उनको नेशनेलाइज किया जाए । घ्रणर १ेमा किया गया तो सब को बड़ा लाभ होगा ।

शिक्षकों के वारे में अ्रभो-क्रमी कई सदस्यों ने प्रकाश उाला है कि शिक्ष馬से शिक्षा के बजाय बोर भी दूसरे काम लिये जाते हैं जैसे कि फैमिली प्लाननत का काम उनसे किया जा रहा है 1 भ्रभी गये महीने में ऐसी बतत हो गई कि शिक्षकों के लिये एक टारगेट रखा गया कि एक दिन में या महीने में उन्हें फैमिली प्लान्निग के इतने केसज लाने चाहिये । उसी महीके में परीक्षाएं भी भीं भोर उसी के ी़च में उन्हें इम तरद्ध के केसे लाने के लिये बाहर मी चूमना पढ़ा। इसका बहुत बु रा म्रसर पझा है। चन के मपने बक्बों के मी इस्तहान थे लेकिन उन को हस में कोई रियायत नहीं मिली भोर उनका इसमें

बहुख दाइन चय तुका है। शिक्रों की fिय्मेदारी बहुत्त बड़ी है, , मेरा सुताव है कि उन से fिलना के 女लावा प्रोर कोई चूस रा काम नहीं लेना काहिये।

बहुता बार ऐपा कहा जता है कि सिक्नi के लिए कितना ब जट म जू र किया जाता है , वह कम दडना है 1 बातन नो सही है अंर्ने दे प्ण में माबवाबी बहुत होने से किनना भी बजट बढाये, तब भी वह कम पडेगा लेकिन ऐं ना सुमाव है कि त्राड कास्टिग मिनस्ट्री की सहा तता लेकर उनकी को-श्रापरेश्रन से रेडियो मोर टो० वो० को जो शिक्षा का माध्यम बनाया गया है, उस से fिशक्ष। मवालय का खर्व बसे ात श्रौर मुक्ने बहुत भ्राश है कि उस से शिक्षा देने में भी कुछ बढावा मिलेगा 1 मै पह देख्रती हू कि देहातों में जब डाक्युमेँरो दिग्वाई जानी है तो उन के मनोरजन के द्वाग़ा बतुत मे उद्देश्य भी रुफल हो जाते है। घ्रनफंठ लोग मी इन मे शिक्षा पा लेते हैं श्रीर जो हममारा ध्येय है वह्ह भी मनोरजन के द्वारा उन के गले उतर जाता है । डमलिये इमका बजट न बढाते हुए, द्मरी मिनिम्न्री से सहायता लेकर श्रंने माध्य कों घ्रदना मकते हैं ।

कमिक पुम्तको के बारे मे मुझ्षे यह सुझाव देना है कि इन दिनो मे इमकी बहुत सख्या बत गई है 1 बच्चो की य्रास्पिग पावर के बाहर हां गया है 1 मेरा सुद्धाव है कि उस के लिये एक छोटी सी कमेटी बनाकर उसकी जाँच-पड्डनाल की जाये ताकि ये कमिक पुर्नकरं न बहे। प्रापको याद होगा कि पहले जो बहुत बड़े विद्वान भ्रपने देश मे ये, उस समय में ह्तती किताबें नहीं रबी जाती थी 1 मे तीन-भाषष भरों की जो बात है उससे सहमत हू, वह भी भ्रच्छा सुप्ताव है, लेकिन कमिक पुस्तको के बढ़ने से उद्देप्य सिद्ध नही हो सकता है । बारवार जो पुस्तक बदली जाती हैं, उस से भी बच्यों को पछने में बहुत दिक्कत होती है थौर उनका मेंटल प्रंशर

बढ आता हैं 1 मेरा क्याल है कि जाँचपड़ताल कर के कमिक पुस्तकों का स्तर बढाकर उनकी सख्या मे थोडी कमी की जाये तो उस से नुकसान नही हो सकता है 1

भश्रेजी का प्रभाव भ्रमी मी अपने देश में काफी है । कन्न्जैट ₹कूल श्रपने देश्र मे बहुत बढ रहे है मोर प्रमाव बढाने के साषन भी उन के घ्यलग-प्रलग है । बडे शहरों मे बहुत बहो तादाद मे कान्बंट स्कूल का प्रचार घभी तक जारी है । एक्सकर्बैट न्कूलो को रन करने मे जितना पं सा खर्च हो रहा कै उस मे मह्यम स्तर के हमाे बहुत से गफूल चल रहे है। हम जो देहात मे शिका को ले जाना चाहने है, वससे हम बहुत से एक्ल वहा बना सकते है।

हमारे देश मे होस्टलों की बहुत कमी हैं। मुक्षे ऐमे बहुत से स्कूल्स के बारे मे मानूम हैं जहां कि बच्चे एक टाइम की रोटी बाधकर ले जाने हैं घ्रीर 10,10 मील दूर जाने है । बन्चे किराये के कमरे लेकर रहने है श्रोर 100 100 रुपया किराया एक कमरे का उन को देना पडना है घौर ऐमे कमरे मे 10,10 बच्चे रहने हैं। उन को वहां शिक्षा पाने मे बहुत दिक्कत होती है 1 कुछ भी $\overline{\text { न न्तजाम }}$ कर के होस्टल्स को बढाने की कोशिश होनी चाहिये ।

भाखिरी प्वाइन्ट मैं यह कहना चाहती हूं कि खेलन्मूद का जो स्कालरशिप है, वहु प्रादमरी स्वर पर नह्ही है 1 मंत्री जी की एक कमेटी मे होने के कारण मैंने बारबार उम्हे याद विलायी है, लेकिन द्वभी तक उस पर भमल नही हुक्रा है 1 बच्पो की तन्युएस्ती के लिये चौर खेल कूद मे उनको सहूलियत देने के लिये यह्ट जरूरी है । इससे जहां उनकी तदरुस्ती बठेगी बहा बचपन से ही जो स्पो टैस्यंनशिप उन मे पंका होनी चाहिये वह्ह सी हो जायेगी।

मंली की का धौर मंक्रलय का काम गये साल मे बहुत पच्छा हुभा है, इस लिये उन्हें बहाई देते हए इए माब्दों के साय में घपना भाषण समाप्त करती हैं।

SHRI KARTIK ORAON (Lohar daga): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands of the Ministry of Education, Social Welfare and Culture. I have always stood for certain values. Education has always been a moving spirit in the re-construction of the nation. In all the developing countries of the world, the national leaders have always been the students of the universities. Educated men are like drivers of a bus who can see farther away than the driver of the car. I have always pleaded that there should be uniformity in education. Education should be within the easy reach of everybody. I say this because there are a number of public schools; and everybody cannot afford to get pubiic school education. There should be compulsory education up to the age of 14; and the boys and girls, regardless of caste, cread or religion, should be screened and provided all help. Equal opportunities should be given to all sections of the community. Education is the greatest instrument for national integration. It is the greatest force benind the 20 -point programme of our Prime Minister. Educational instifutions are like workshops where characters are built and minds are moulded. We want men of character. Therefore, education in our schools should aim at developing cinaracter. I have to point out that our country's educational system has always been governed by trial and error We find that changes are made frequently. We had the I.A., B.A., M.A. as also I.Sc., B.Sc., and M.S. Then, a few vice-chancellors of this country went to Oxford. There, they saw that that country had the General Certificate of

Education and Generil Critifente of Education (Advanced). They came back to India and introduced what are called the secondary, higher secondary and the pre-University aystema. There should be a national syatern of education; and the standard should be more or less the same. There is attil another aystem in the offing, called the $10+2+3$ pattern. This is also another trial and error method. How long can we go on, by this trial and error method? There should be a consistent system of education, right from the primary stage $I_{t}$ is not just like picking up a flower from one bush and leaves from another, and expecting the combination to grow into a living plant. It does not work that way. Ferhaps you are aware that in Bihar, there was a thing called PWE, It meant "Pass without English." You can go on passing without English. It was later converted, in our State, into what was called "Pass without Examination", i.e. PWE If there is no uniform. standard of education, it will be difficult for students of a university in one State to get admission in a university in another State, or within the seme State. There is also a proposal to hold the UPSC examinations in regional languages. I am afraid that with the present fabric of national character based on provincialism and regionalism, it will have a retarding effect on our national efforts, because if Tamil is suoposed to be the medium of examination, then a Tamil examiner will always be intarested in having the maximum in-take from Tamil Nadu. Similarly, Bengalis will prefer Bengalis, Oriyas will prefer Oriyas, Gujaratis will prefer Gujaratis and so on. Obviously, it will mean a reduction of standard There cannot be any uniform standard. If we try to think in a rational way, there will to a balkanisation and all our small States will be like small East European countries. Therefore, this needs re-thinking and very serious rethinking.

A drin, in the ligiot of the 20 -poist Eeonomic Prosramme of our Prime Menister, in which the maximum amphasis has been laid on tha development of the wealer sections of the soclety, I would like to know the proposale of the Ministry of Education in this direction for the Scheduled Castes and Tribes. Have they brought vocational and technical education in the unchartered field of training within the easy reach of the Schedulod Castes and Tribes? What we know and we find in practise is, there are certain sectors where the Scheduled Castes and Tribes are not at all trained, and although the posts are always invariably reserved for Scheduled Castes and Tribes, they finally report that no-candidate from the Scheduled Caste or Tribe has emerged. The Education Ministry, therefore, will have to seriously think of having training of Scheduled Castes and Tribes and, for that matter, of the weaker sections of the society ana the community as a whole in different unchartered fields of training

Even where .andidates belonging to the Scheduled Castes and Tribes are available in abundance, they report that no surfable candidate is available. That is why I again plead that there should be uniform stindard of education throughout the country, in all the universities and in all the Scates. Then, if possible, education should be made a Central subject.

With these words, I support these Demands for Grants

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI (Calcutta-South): Mr. Chairman, I support the Demands. I will restrict my speech to the Department of Sports only. But, before I deal with the subject of sports, I would like to draw the attention of the Education Minister to iwo points, one of which relates to the Ministry of Education and the other to the Department of Culture.

To commernorate the memory of a great scientist of our country, the late Professor Satyen Bose, who is nomore with us, an Institute has been formed in Calcutta. I think the Education Minister is well aware of the fact that, in sprte of the formation of this Institute, sufficient funds bave not been allotted to it either by theUGC or the Central Government, to run that institution in a manner which was the dream of the late Professir Satyen Bose. I wish and hope that the Education Minister will rake note. of it.

Coming to the Sahitya Akademi, I want to refer to the great Slarat Chandra Chatterjee, the famous nivelist. Once I spoke in this Parliament, requesting the publication of his writings in almost all the regional languages is the country, so that thi people will be able to know Sarat Chandra Chatterjee and his concept intimately. Specially these days his writings are very important. They help us to know so meny problems of our society and to know more accurately the Indian villages, specially the Bengali villages, and the Indian society as a whole, in today's context.

Having made these two requests, I will now deal with the subject of Sports are not seriously watching one of us in our country. We are a country with $1 / 15$ of the population of the world, a country which is well advanced in science, technology and electronics, a country whicn is under the leadership of our beloved Prine Minister, Shrımati Indira Gandl.i who is well-known throughout tha world. Yet, I am very sorry to nota that the standard of sports in our country is not only gloomy but we are losing very fast in all internutional forums, and possibly a time is coming, perhaps it hos already come, when if the Government do not take care of it, tire name of India in the international sports events will be completely wiped out.

## [Shri Priya Ranjan Das Munsi]

Hockey is the only game in which wo had the world standard in the Olympics, and even there we have started losing. Since the last Olympic at Amsterdam, all the European -countries, including Holland, have developed very good skill and technique in this game and they can even challenge India at any moment. This is the only game in which we have been proud to represent our country as champions in the world.

In volley hall, we have lost even the Asian standards. So far as swimming is concerned, our record is still high in the world, bus 1 am sorry to say that in the Asian gamer and international forums, and possibly a time is very fast.

Regarding the standard of cricket, you must have been noticing the events of the last five years. The Indian cricket team only plays well when they do not have to face fast bowling. Where they have to face it, they do not exhibit the performance expected of them. Wes. Indjes, -which was once glorious in cricket, had to face serious disaster at the hands of Australia, and they seriously coilapsed. It is a fact that in Sabina Park they used bouncers and bumpers which may not be suitable to us, but it is also a fact that the Indian Cricket Control Board and the Ministry of sports, which is a say picture for all important thing, namely the fact that we are not developing our own fast 'bowlers.

Indian cricket, which started from the palaces of Maharajas and aristocrats, has now become a mass event, and if we have to face West Indies and other teams, we have to search for fast bowlers. I had a detailed talk with the West Indies cricketeers when they came here as to how they get their fast bowlers. You will be surprised to know that they come from the remote villages without hav. ang any tamily background. Only,
they have pood health and physique. In India there are many tribal asuas in Nagaland, Arunachal Pradesh, Sakkim, Merchalaya etc., but in the last 15 years not a single cricketear has come from those places. If you can get people from these arens, I can say with confidence that the Indian standard of fast bowling can be improved as these peopla have the necessary health and physique. I wish the enthusiastic young Minister of State will take the matter seriously and look into it. I had a talk with the youth of Maghalaya, Arunachal Pradesh and other arzas, and they also say the sakie thing. There are young people, but they do not know that they have a role to play in the national context of sports. They are coming up in other departments of sports, but not yet in cricket.

Our standard of football since 1964 has not been of the world class. After the 1964 Olympics, India was not even able to play and cross the pre-Olym. pic hurdles. It is a sad picture. Indian football previously was at least able to participate in the " A ", " B " and "C" groups, but later it was defeated even in the $\Lambda$ sian games. This year also our performance has been poor.

Football is also no more a game of the aristocrats, but of the masses Even the villagers and the urban people play it. The character of football, since the British days, was identiffed with our freedom struggle. When in 1905 Curzon partitioned Bengal, the footballers of Calcutta took a vow that they would defeat the British. The British used to play according to their own whims and the referees used to favour them, but the national spirit asserted itself and the Mohan Bagan team of Calcutta in 1911 for the first time defeated the British team and go\% the IAF shield from the hands of the Britishers. And. on that result, you know, the revered S. K. Chaudhary and great leaders of freedom movernent said that the fag
of Mohen Bagan Ciub and the victory of Mohan Bagan Club will, uitimately, vindicate the victory of Indian people agalnst British. This was the identification of football in our nationot event. That football now has become a state of affairs which cannot. be spoken of outside India.
I request the hon. Minister to consider some of my sugsestions. I have written a letter to our President, Shri Fakhruddin All Ahmed, and I am glad, in his own wisdom, since he is in tersted in sports, he has tried to emphasize on the Ministry of Education to do something about it. I am glad, he is still taking keen interest in that.
Why do we lose our standard in football? In Merdeka Olympic which is played in Malaysia, every year, on their Independence Day, in that game also, for the last three years, we are losing our performance, simply for two reasons. Firstly, while the team is selected the team is scheduled to go to places for the games within 1 month to $1-1 / 2$ months and, secondly, when the team is selected, at that time, most of the national players of our country participate and play in all the games and matches throughout the country. When they are called to Delhi, Bombay or Madras, they get tired and fed up They have no coordination and combination among themselves. They are suddenly picked up and sent to Merdeka as a result of which they cannot play there well.
I think, the Minister of Sparts will agree that Merdeka players are selected at a time when important football tournaments are going on in the country and the Arst-division players do not like to take intereat in Merdeka Olympic games because their prospects and their livelihood depend on how they serve their clubs and tournaments in the country. If they do not show their good performance int their clubs and tourmanents and win trophies, they cannot earr their bread.

So, they prefer not to represent Indian team outside but to play within India, in their respective clubs and tournaments. That is one important feature of tt .

I gave one suggestion. There are good players of the country from amongst juniors and seniors. They have got some limitations. Some of them are employed and some of them are unemployed. My suggestion is, if the Government proposes a plan that these hundred players are required to represent the country and, after four years in the case of Olympic games or two or three years in the case of Asian games, from this day, if the Government recruits ihose players and keeps them $m$ coaching centres, making a promise to them that their jobs will be protected, that their service security aspect will be looked after by the Government, I can tell you that Indian football even now can play a better performance. I have talked to many players. They say, "How can we go? If we go and come back late, our promotions will be delayed." Some of them say, "How can I go? If I go, I will lose my interview in some other Department. My job will be sealed." So, it is the duty of the Ministry of Education to look after their prospects.
Do you know how much a country like ours, big in nature, is spending on sports as compared to other developing nations? I am quoting some figures. You will be surprised to know that. For giving help to the Associations, e.g., Lawn Tennis Association for tennis. Football Federation for football, Volley Ball Federation for volley ball, for all these things, the Government is spending from the Central sector an amount which is so meagre that other countrien will laugh at. To the Sports Federation, in 1973-74, the assintance given was Re. 11.90 lakhs; in 1974-75, it was Rs. 8.23 lakhs and in 1975-76, it was Rs. 51.95 lakhs, that too possibly because of Merdeka Olympics.

## [Shai Pripa Ranjan Das Munni]

I would now like to say about tifin. What is the ration' of a C.R.P. constable while he is on duty? It in not less than Rs, 8 a day. What in the ration of a musician while he gives a musical performance in the Song and Drama Division? Not less than Rs. 7 a day. What is the ration of a jawan in the Army? Not less than Rs. 10 a day. What is the ration of a pilot for his lunch? Not less than Rs. 25. You will be surprised to know that footballers who go to represent India outside and athletes, during their coaching and training, get food less than Rs. 10 per day and juniors get less than Rs. 6 per day. That is what is goling on in the country. Who looks after it? Is it not the responsibility of the Government to take care of these things? Is it not the duty of the Minister in charge of Sports. You are talking of getting over the youth problems of the country. I can tell you that if you spend on sports one-fourth the amount which you spend on Police for tackling the law-and-order problem in big cities like Calcutta, Madras and Delhi, three-fourths of the law-andorder problem will cease. No young $m_{a n}$ will take interest in stoning buses if he has some other good job. I know it from my own experience. Now in this period of Emergency, Government is equipped with many laws and ordinances; why don't you Involve the youth of the country in constructive things like sports in the rural areas? In every village there is a pond and there are rivers, and they can have swimming. There can be swimming competition in every village.

Now, recently a Bill was passed by parliament for distribution of vacant land. There can be one piece of land in every city at the Taluka level for sports, but there is no such arrangement. Your provision is Rs. 50,000 to improve play-grounds in the districts, towns and urban areas. If you take the reports from the States, you will
find that in no State they are spending Ris. 50,000 in the aliatrictin to improve the playgrounds. In your own district, you are a Member and 1 am one in mine: I find that this has been done in very few cases. Please don't neglect this department. "Sports han become a subject in this country which is not discussed in Parliament, which is not discussed in the Government, which is not discussed anywhere. You talk of promotion of youth character and building up youth energy in the country; how will it be possible? If you go to a country like Japan, you will find that sports is a compulsory subject there in every school and they are given scholarships. Meritorious students get a scholarship of Rs. 300 to Rs. 400 per month whereas here the scholarship for sports talent is Rs, 100 per month and other scholarahips are Rs. 800 per year or even Rs. 300 per year.

If a school-boy spends all the energies on foot-ball or volley-ball or swimming and dreams of representing the country one day at the Olympics and becoming a gold medallist, how can' he survive and maintain himself, leaving his family and staying away? In most cases, boys who take to foot-ball, cricket, volleyball etc. are treated by their guardians as spoilt chaps unless they themselves have affliations with sports and other things. These soccalled sponit chaps are given a scholarship of only Rs. 50 per month or even Rs. 300 per year. Is this a good thing and is it enough for representing the Indian standard of sports and the Indian youth character outside the country? Why don't you fight it out with the Planning Commission? You can fight; you can argu in a scientific and logical way and the whole Parliament will support you and the country will support you.

Now, coming to Associations and Federations, I agree with the Minister that there are polltics Inside them and they don't promote sports. The Gov-
ermment of India's Ccuncil of Sporte has taken a very boild step in this regard and has changed the leadership of thie past. But again there is some game going on, Your guidelines which were imposed on the Foot-ball and Volley-ball and Amateur Athletic Federations were Irultful. But your task was not completed. The leadership, of the Federation, Just before its term came to an end, hurriedly held a meeting and got itself elected again. What have you done in that case? This preferential treatment must be stopped. I have all admiration for Shri O. P. Mehra who is on the IOA. He is a great man interested in sports. But I find a peculiar thing going on in the country for the last 25 years. In the Indian Olympic Union, the man af the helm should be a retired man either from the Police or the Army; it is not a person who has dedicated his whole life for sports. He is probably taken in in his administrative capacity. I do not say that they are not capable. They are capable. What I say is that there are other capable people also whom you do not look at. The Chairmanship of the Sports Council or the Olympic Association should not be a sort of decoration by the Government as putting somebody as Ambassador or Gnvernor. It is a posi which calls for dedication, concentration and past experience; then only. the sports movement of the country can be properly built.

16 hrs.

I would request the hon. Minister to call a meeting of the State Sports Ministers and impress on them that they should utilise the money of the Government in time-what little sanctions you give.

I conclude with an appeal to the Minister not to let down football in this country. It is a very popular game in my State, specially in my constituency. Without a stadium, for the last so many years, we have been playing foothall there.

We pertormed very woll in the World Table Tennis in the last year.

I make this appeal to him: please do something for the Asian Games fo be held in our country; let India be the host and let the venue be Calcutta.

की किमनाष (भुंघुनू) : सभापति ती, fिका मंक्रालग का देश के लिए बहुत बत़ा उत्रदायिस्व है मोर कुछ घंशों में इसे मंबालय ने निमाया भी है । जहां तक शिभा के प्रसार का संबंध है, गिका मंब्रालय ने भाजादी के 25,26 सालों में का़ी़ी बड़ा काम किया है लेकिन हमें यह सोचना पड़ता है कि क्या शिक्षा का जो विस्तार हुप्रा है, उसे गुणों के भ्राधार पर उनित ठहरयया जा सकता है ।

मैं घ्वार से निषेषन करता चाहुंगा कि ₹ 25,26 सालों में हम ने शिक्षा की तरक विशोष ह्यात दिया है लेकिन वह एक तरका रहा है । भ्राज की हमारे देश के देहात उनेक्षित हैं । हम कह सकते हैं कि वहां हमने प्राइमरी रिष्षा, माध्यमिक शिषा आ्रौर हायरसं शेन्डरी किषा के स्कूल बोल दिये हैं, लेकिन कालेज का किसी वेहात में नाम तक नहीं हैं। कुछ न्मूनिसियन टाउन्न में कालेत खुले हैं लेकिन वहां मी जो बुले हैं उन की पजीब स्थिति है । घहरों के सक्नूलों में तो भच्छे भ्यापक मिलेंगे प्रोर मच्ठी बिनित्योे मिलेंगी, लेकिन देहात के स्कूलों में विल्लिगें बनाने के निए गांव वालों को मेहनत करनी पड़ती है, गांव बालों को मनान बना कर देना पढ़ता हैं, तब कही जा कर ₹ूूल बु नते हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पर ऐसे भ्रहपापकों को भेजा जाता है जिन को विभाग को दंड वेता होता है । वंड कें स्प में उन को वहा मेज्र दिया जत्ता है होर उन मह्यासकों के रहने के लिए स्बान नहीं हैं। बहां पर बणो तीन, जार मील से घाते हैं मीर इस तरहह के बाताबरण में पठते हैं। भू भाप सीच सकते हैं कि ऐसे स्मूलों के बणने

## 

उन स्कूलों के बच्षों से जो कि पब्लिक स्फूल में पझते हैं，बेलन्मेन्टेंड एकूलों में शहरों में बक़ते 责，कस्पीटीशन में केसे ठहर सकते हैं। प्राज भी बे स्फूल उपेक्तित हैं। में मं ल्री बी से निबेदन करुगा कि वे हस प्रोर ध्यान दें हालांकि वे कह सकते हैं कि यह स्टेट का विषय है । मेरी राय में यह्ह स्टेट का विषय रहना भी चाहिए लेकिन दिशा－निदेष शे केन्द्र के हाथ में रहना काहिंे। प्राज तक केन्द्रीय शिका मंत्रालय ने कोई भी स्पष्ट दिशा－निर्देश राज्यों को दिया नहीं है। भाज हम देखने हैं कि जो भी दिशा－निर्देश एर्रीकरचर के मामले में，फंमिली प्लानिग के मामले में धरे किसी भी दूसरे मामले में के न्द्रीय सरकार की भ्रोर से राज्य सरकारों को दिये गये हैं ，उन को उन्होंने माना है， लेकिन हमारे शिक्षा मंत्रालय के साथ यह् दुर्भाग्य है कि छनकी तरफ़ से कोई मी स्पष्ट निर्देक्ष नही दिया गया है 1 कई कमीशन बठे，कई कमेटियां बंठीं श्रोर उनकी रिपोटें स्टेट्स के पास हिस्कमन कें लिए भेज दी गई 1 मैं निवे दन करना चाहता हूं कि इन पर केत्न्र का निर्णय लेने चाहिए थे मीर उस के बाद स्पष्ट शब्दों में राष्यों कों निर्देश जाने चाहिए थे । भ्रगर ऐसा होता तो स्टेट गबर्न－ मेंट्स की हिम्मत नही है कि वे उन को न मानती । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्पष्ट निर्देश सेन्टर को द्रेने चरिए होर देहातों की श्रोर जो उपेक्षा की दृष्टि दे देख्य जाता है，उन की तरफ़ ध्रान खिया जाए।

इसी सम्बन्ध में वूसरी बात में यह्ठ निवेदन करना पाहंगा－ूूसरे प्रान्तों के लिए मैं ऐसा ना़ीं कृ्ठ सकता लेकिन मपने प्रान्त के लिए चस सक्ष श्राबेट हैप्स में हैं किन उनके हैंट्स में होते हुए थी सरकार से उन को 80,85

प्रतिस जान्ट fिलती है। होता क्या हैं कि उन्न संस्वार्यों में वे लोग घवनी ग्री के भुताषिक घ्रध्यापक को रखते है हौर निकाल डेती हैं मीर उस को पूरी तन्वामाह ली नहीं देतो हैं। किसी मी यष्वापक मे कुछ किया，तो उस को निकालने की हे चेष्टा करते है हैर स्टेट गवर्नमेंट घ्रमर कुछ झन्टरफियर करती है，तो उस के भादेशों को नहीं मानते भ्रार कहते हैं कि इन सकूलों को षम नहीं चला सकते，प्राप ले लिखिए । श्रगर प्रान्तीय सरकार सब स्कूलों को ले ले，तो भ्रच्छा होगा लेकिन जब तक नहीं लेती हैं，तो केन्त्रीव सरकार को छ्स प्रकार का इन्तजाम करना चाहिए कि जिन द्रस्टों के माध्यम से बे शिक्षण संस्याएं चलती हैं，चारे वं किसी भी ₹कूल को बन्द करना चा़्दे हैं प्रौर प्रान्तोर्य सरकार के क्रादेशों को नहीं मानते हैं，तो ऐसे ट्रस्टों को टेक ग्रोवर कर लेना काहिए । उस ट्रस्ट को डेक घोवर करने का कानून बन गया तो कोई भी प्राइ्ेेट स्कूल का मालिक किसी प्रह्यापक को नहीं निकालेगा，स्कूल को बंद करने की धरंकी भी नहीं देगा। यह्हु ध्रधिकार केन्द्र के हाथ में होना चाहिए। जितने भी प्रГइनेट सकूल चलते हैं， उनके ट्रस्ट भ्रलग प्रलग प्रांतों में होते हैं। राज्य सरकार घपने प्रांत कें ट्रूस्ट पर घपने कानून से नियंत्नण कर सकती है लेकिन चूसरे प्रात के ट्रस्ट पर उसका नियंत्नण नहीं हो सकता। इसलिए केन्द्रोय सरकार ऐसा कानून बना कर प्रपने हाथ में इस प्रधिकार को ले। किसी भी समव कोई भी प्राइषेट सकूल का योनर यदि कहता है कि वहु स्कूल को नहों चला सकता हैं तो राज्य सरकार को，उायरेक्टर धाफ एजूकेएन को， उस ट्रस्ट को ले लेना पाहिए। बरना बे लोग मजदूरी खड़ी कर देते र्⿱⿱⿰㇒一日夊ا कि हैम इस सस्या को फलाने में चसमर्व है，भाप कला लोजिए।

मानचील सभापरित जी संट्र्रल स्कूल
 कि भापके कुछ ऐंबे संस्यान हैं जिनरें लोगषाग विभिष प्रांतों में, देश के विभिष्न भागों से नोकरी करते हैं। उनके बच्चों को पलग मलग जातो में एक ही पेटरं से किषक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन उनमें दाधिला भाप उन्ही लोगो तक सीमित न रूं जो उन सस्थान में नोकरी करते हैं। प्यापके इ्म प्रकार के सकूल हैं जिनमें एउमीशन उन्ही सस्थान के लोगों को मिलता है जो उनमें नौकरी करते हैं, ध्रास पास के लोगो के बच्चों को उससे कोई फायदा नही होता। ऐसा मै एक मामला माननीय मनी जी की जानकारी मे लाया हू। में खानतौर से खंती के लिए कहृना चाहना हू 1 वहा पर भ्रापका कापर काम्म्लेक्म है। वहा पर सेन्ट्रल सकूल भी है। सेन्ट्रू स्कूल पर भाप रुपया खर्वं करते हैं। उस पर भापका हतजाम होना चाfिए। लेकिन वह्ह वहा के मंनेजमेट की वपौती है। मंनेजमेंट जिस बचेच को चाहे उसे एडमीशन मिलता है, जिसको वह्ठ न चाहे उसको एडमीशन नही मिलता है। मैने श्रापको इस सम्बन्ध मे पत्र लिखा लेक्न इसका कोई निराकरण नही हो पाया है। बेनो की वात मैंने उदाहरण के रूप मे कही। इस प्रकार की शिक्षण सस्थाए ग्रोर भी हैं, सेन्ट्रल स्ूल हैं जिनमें भासपास के बच्चो को भर्ती नही किया जाता। एन स्कूलों में मेरिट के भ्राधार पर श्राप बच्चो को मर्ती कीजिए। जो बच्चा मेरिट पर प्रा जाता है उसे क्राप हन स्कूलों मे एउमिश्रन दोजिए। यह न हो कि उन्ही के बच्चों को प्रेफेस मिले, भासपास के बक्षो को कोई एउमीशन नही मिले।

मानदौय सकापति की, यूथ के

सम्बन्ध में बहुत्त कुछ कहा गया है। भाज सक छ्वमारा वृष्टिकोण धौर घ्रापके मंब्रालय के यूथ के सम्बन्ज्र में जो कार्यकम हैं उनमें भी छृमारा दृष्टिकोण यूथ के सम्बन्ध में बहुत ही सीमित रहा हैं। यूथ हमने उसी को माना है जो पढ़ा लिखा हो, भ्रप्रेजी बोल सकता है, लम्बे वाल रख सकता है घ्रोर खास तरह्ठ की पेंट पह्हनता हो। उन्हुं के लिए हमने कार्यकम दिए। श्राज तक भापने हर्रल यूथ के लिए कोई कार्यक्रम नही दिया। घ्रगर भाप सगल घूय को नेगलेक्ट करेगे उन्हे यूप की डूफीनीशन मे नही लाएगे तो श्रापसे बहुत बड़ी गल्ती होने वाली है। भ्राप पढे लिखे लउको को भी कार्यंकम दीजिए। इसके साथ ही सूह्हल यूथको मोे कार्यंक्रम दौजि ए। यह कहा जाता कि यदि यूथ के लिए स्वोमिंग पूल नही होगा, दौडने के लिए स्थान नही होगा तो वे पत्प्पर फैंकने लगेंगे। मैं इस ध्योरी को नही मानता । य्राप उन्हे ये चोजे भी दीजिए लेकिन जो रूरल यूथ है उसको भी घूश को डेफीनीश्रन मे लाइए। घापके जो भी कार्य कम हैं, चाहे बंस सूती कार्य कम है भौर दूसरे कर्मकम है, उनमे जितना रूरल यूथ दिलचस्पी ले रहा है, श्रापका पढा लिखा भूथ उतनी दिलघस्पी से काम नही कर पा रहा है। उसकी ताकत का उपयोय भ्राप कीजिए भौर उसे भी कार्य कम दीजिए।

माननीय सभापति जी, सोशल बेल्फेयर की एक पुस्तिका प्रकाषित हुई है जिसमे कार्यकमो के हुजारो नाम दे रखे है। भारत सेवक समाज एक भग है, मौर भी भग बन गए हैं । सब भाइटम भापने दे दिए है। लेकिन जब उनके नवीजे घाते हैं तो बिल्कुस जीरो छोते है। इसलिए ध्राप हतने कार्य क्ष मत रख्तिए । कार्यकम घोक़े से रिखिए जिनके रिजल्ट्स हमारे सामने


धारें । जनता के सामने धाष। सोसस बेल्फेपर में इस प्रकार से इ्तने कार्यंकम रखने से घौर जनके लिए ह्वारा, पांच सौ या लाबन्दोलाख कपया देने से कोई रिजल्ट सामने नहीं धाता । इन एक्टीविटीज को सीमित करिए घौर उनके रिजस्ट हमारे सामने लाइए।

एक बात मैंमौर निबेदन करना चचाहूंगा। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए श्रापने दलिया दिया घौर तेल दिया। भापने उसकी व्यवस्पा बया की। एकूल का मास्टर पाकाएगा, बच्चे भ्रपने घर से पकाने के लिए सामान लायंगे। पकाने के लिए बर्तन हैं, न खाने के के लिए चम्मच हैं । दिन मर वह दलिया पकाते हैं श्रोर बच्चों को खिलाते रहते है। तो यह जो कार्यकम भ्रापने दिया है, हो सकता है कि कई जग्ह विक्कत होने की वजह से किया हो, लेकिन बहुत से प्रांत ऐसे हैं अहां ऐसे स्वस्थ बच्चे हैं जो कि स्कल में घर से खाना खाकर घ्राते हैं यौर घर बापिस जाकर खा लेते है, वहां इसकी उस्र रत नहीं है। इस कायंकम को भ्रांब मींचकर लागू न करें । जहां खाना न मिलता हो, वहां श्राप छसे रा सकते हैं लेकिन भगवान के नाम पर घ्राप हसे हमारे यह्डां से उठा योजिए। इससे प्रष्टाथार बढ़ा हैं। मास्टर दूध बेच देते है, दलिया बेच हैं। गांब वाले भो इसे पसन्द नहीं करते
 जा लो लेकिन बस्षों को पढ़ाम्भों नेरा निवेद्दन है कि इस प्रकार के कार्यरम को देबकर खागू करें।

एयीकर्वरण यूनियक्षटीज के बारे में者 कह्हना चहता हूं 1 ये थी किषा मंवालय क्ष नीचे ही हैं।
 संत्री प्रो० एन० नुष्ल हसन : जी, नहीं।

अीfिए माप Fिसह : एजक बात राजस्पान यूनिवसिटी के संबंध में कही गई है, उसको मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। वहां के एक वाइस चांसलर हैं-मैं उनका नाम नहीं लूंगालेकिन उनकी एक चिट्टी पढ़कर सुनाई गई घौर रैफरैस दिया गया है।

एक मालनीप सबस्य : भ्री जी० सी० पंडे हैं।

घी सिब नाय नसह : ठीक है । वह बिल्कुल भार० एस० एस० श्रोर श्रानन्दमार्ग से प्रभावित हैं। उनकी गतिविधियां राजस्थान यून्तिर्यसटी में घौर भी हैं। उनका एक कार्यक्रम है कि देश में, प्रांत में घ्रोर उस यूनिर्वसिटी में बबंठर खडा हो। जो भ्रार० एस० एस० या भ्रानम्दमागं से प्रभावित नहीं हैं, उनको बहां एउमिकन नहीं दिया गया है। राजस्थान यूनिर्बस्टटी राजस्थान की है, लेकिन पिछली बार ऐसा किया गया हैं कि उसमें जयपुर के लड़कों का ही एडमीशन होगा। भगर उस यूनिवस्वटी को जयपुर के लड़कों तक ही रबना चहिेने वो बाकी लड़क कहां जएंगे। बाद में वहां के गबर्गर घौर स्टेट गवर्नमेंट ने छ़ंटरफीयर किया, नेकिन फिर भी कुछ को ही एउमिशान बहां मिला, หोर सैंकढ़ों लड़के बहो एउमिक्षन प्रालत करने से रह गए। छसलिए इ्न महालय

 हैं तो चनके fिसाक कार्याही? की जाए। जाण सब जगह निकालते की हैं। जिन त्रस्थामों में इस प्रकार के एलीमैंट हों धापको उनके खिलाफ कार्यवाही करती चाहिए। भगर बडी अम्ट्र पर कांवराही करेंगे तो इसका घसर पहेगा कौर उससे छोटे छोटे लोग घपने भाप समान जएरे। मै सभ्षेप में निबेदन करना चाहता हू कक छम मामले की जाच करवायें श्रोर झ्रगर वह छस तरह की गतिविधियों से सर्वधित है तो उनके खिलाक भ्राप भ्रवप्य कार्यंवाहीं करे ।

में सोशल वैल्केगर के बारे में कह्कर समाप्त करुगा। सोशल बैलफेपर की। एक्व्ट,विट्टज मे चंसे बूके है श्रपाहिज है, लावारिस है, उन सब की जिम्मेदारी समाज कल्याण पर होनी चाहिए। भाजकल जो कुछ भी काम चल रहा है, क्ट्र ठीक है, लेकिन सफिशियैंट नही है। हस घोर घ्रो विस्तार किया जाना चाहिए।

परीका परिणामों में हुम किस विषय में पिछ्डते जा रहे है, उसको भी घ्राप देखे। राअस्थान बोर्ड के कुछ रिजल्टस निकले हैं, उसके पाषार पर सर्बेक्षण हुपा है। सन 1971 से 1975 के जो रिजल्ट्स निकल हैं, उनमें हिन्दी में पास होने बालो की परसिटेत लगातार नीच किर रही हैं। यद्ट साइस मे भी fिर रही है। इस तरह से जिन विषयो में हमारे लउके पिछड़ रहे हैं, उस्स चनको शिका बी जए।

[^0] महोष्य, में प्रापका बहुन भाभारी हां कि माप ने मुने इस चर्था के बोक्र जन्टर्वोन करने का भवसर क्यि है।

इस क्रमय में 中ेवल जप की हचि
 चाहूणा। मेरे मिन, श्री दास मुन्शी, ने इस सम्बल्ध में बहुत सी बाने एरही है। उन्होंने बतुतुत से खेलों चा जिए किया है, जिन में हमारा स्तर फाफी गिए गय। है। मैं उन खेलां मे से पहले फुटबाल के बारे मे कह्डा।

मै ₹व्य फुटबाल का खिलाडी रहा हू, प्रौर घ्रब भो खेलता है। मिने शुए से इस बत पर भरनी चिन्ता अद्रि

 स्तर मे-जँचा कि श्री द्वास भुज्यी ने फह्हा है- 1964 के बाद बराबर गिरावट हुई है, प्रोर पाज यह् स्थिति है कि हम एशियन जोन में भी संब से नोषे घाते हैं अबकि 1962 मे हम एशियन चैम्पियन घं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। श्रों दास मुन्यो उन कारणों से वाकिक मी हैं। मुझे इस बात की बुशी है कि श्रो दासमुन्भी भास-₹ं्डिया फुटवाल फेड़ेरोणन-पखिल-भारतीय कुटबाल सष्ष-के नये चुनाबो में उस के उपाष्यक्ष चुने गए हैं। मुमे उम्मीद है कि इस सब के नये पद्धिकारी बरकार के साष मिलकर वस बेल का स्तर बताने के सम्बन्ध रें विच्चार करेंगे घौर कोरी ठोस क्रम उठाएये ।

किती बी बेल का स्तर के क्ल सरकार के प्रवस्ती के माष्यम से उंचा नदी हो सकता है। इसमें चड़ात बढ़ा रोल के हरेसम का की होता है। 效


## [同f undivi momi]


 50 पारु० सी० एस० से खर्वा करोे का मौन्ता मिला है। मुसे उम्मोब है कि प्रावे वाहै समय कें हम सत सम्बत्व में हुछ कर पार्बें। है किदो को दोष नही देना
 है कि हमें किस क्षा से फुव्बाल का स्तर काष उठना है। घगर हम पदीं सोच जिर काम करेंे तभो इस बेल के प्रति वाम्य होगा ।

धी बास मुग्थो ने कहा fिक हम 'री-पालिस्पिक्त मे हतं लिए नही गए कि हमारा संखंखं बदुत नोचा है। भविष्ब में एकियन गेन्द्र 1978 में होंगी, चोर उसकें बाद घ्रालित्पिक्स सम्मषत: भार्को में होंगे। म्रार हम उन के लिए आमी से तैयारी करें, तो कममें कोई परा नही है कि हम कुछ
 लेकर, फुख्वाल टोम के बारे में क्या करना है उसके लिए मैं ब्बस तोर से
 को तै वार करने के बारे में मै इस विष्य को काषी गम्भोरता से ले रहा है। हमारी यूप टोम इस समय बैकाक से एशियन थूथ टूनीमें में बेल रही है । फूटबाल के भौर मी टूनामेंट हैं। मैं चहलता हों कि हमारी टोम उनमे पार्टिसेपेट के।

मानीीय सबस्य ने मरूका टृतीमेंट की बात कही है। एकियन जोत में कह एक ऐंसा टूभमिंट है, जो वह नापने के fिए बहुत घम्बा टूनगमेट हो रक्षता है, फेर है, कि हम कितने गहरे पानी में (1) हुछ सालों हो द्वकाष मे चो लया





 की पषना को बेल संप है फुट्या
 करोे कुछ कर्। । स्वर्व चाहता है fि fिरिल मिस क्ट्रोज में वह फुट्वाल
 कुछ पोषोजल्त हमारे पान द्र बात कर के घछनानिस्तान एक टीम हम जुलाई
 घीन है 1 इत्वे मलावा कुष fिदेखोर टीमों के लिए भी बता कर ठी० सी० एम० वर्येरह चुछ टूर्तामेट कराएये । तो हम जहए हर्दुमति वेगे। एकूल गेम्म के लिए 区टन्नेगनल टूर्नमेंट किंगापुर के हो रहा है नेक्सट जुलाई मे तो उसमें मी हम चाहेते कि हमारी जो स्टूरेट फुटबाल हीम हैं उसको वहां मेजे। पे फारे प्रोगेजल्स हैं पौर मैं स्वय घाहता हु कि छन प्रलोषल्तं वर घमल हो। इसमे जब तक फेडरेणन पोर सरकार की संद्यति घोर सहद्वोल नही होगा तब तक मुஜिकल है। मुभुभु उमीद है कि ईन संव टूर्नमिंद्रं में हमारी टोमें भाग लेगी पोर हमें एक चही दो नही तीन हीमों की ซररत पड़े तो हतंदेश में हतनी टीमें बन सकती हैं, उसमें काई कमी चही होपी। वह्त तो फुटास की बतात हुई । सुमे उम्मीद है कि जो नए

 भविष्य में इस बेल का सतः पत़ेग।

दूसे घाद कितेट को ज्ञात है। यह बात मही है, हंबसे बडी बीकोस जो हुं जब का हालती होय हारती है तों कबसे बढ़ा दोल यही बेत्रे हैं कि द्रारे पास कसन्ट बानर नहीं है चोर चरी बते


|  | rasy and Deyts of Culture |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| H | हमारे टेस्ट पाउन्द्स है उन 新 कुछ इस |
|  | तरह से पिष बनाए，भरोे ही दूये उसका |
|  | लाप ¢ fिसे，पर धाने कारे़ समय के जो |
|  | हम फास्ट बालर तैयार करना घाइते |
| तो होग，वह है，पहु है，बहुत ती | उसमें उससे कम को कम ए्करेजर्येट तो |
| तु उठी जिससे टीम के मोरल पर | मिसेणा छमारे नए बतलरों को हो ऐ施 |
| पर पड़ता है परुप्राबिरी पिन खर | बात नही है कि हूम फास्ट बालर तै凶ार |
|  | नही कर सकते। मेरी समष्ष मे यह्दु एक |
| र० के कमेन्टेटर ने पूरा कैप्टेन frxt | बहुत महत्वपूर्ण कारण है। |
| fरेंह बेदी से कि अपपने इन बो टूर्त मे | यात कही। यह बात सही है कि बेस्ट－ |
| पा पाया तो उनका एक छोटा सा | दहीज मे जिस हुग से फास्ट बालर तैयार |
| उ／ब था कि हमने भात्मविश्वास प्राप्त | किए जाते है जिस $6 \pi$ से उनका चयन |
| किया है हन दो टूरों मे। तो एक जो माहौल | होता है बह ऐसा है कि साषारण गाव |
| इत देश मे बना था किषेश टौम के प्रति |  |
| मै इस मे बिल्दुल अहमत हू केप्टेन बेदी | समघता हू कि उमकी हाइट भी कोई |
| कि हुत्तो हमारे पदर एक प्रात्म－किष्वास | हृतनी नहीं है कि बहुत जयाषा हो जिस |
| ता है थौर rबिप्य मे जो भी टोम घएएमी | हाइट के हिन्दुस्तान मे व्लेयर नही पैदा |
| उीलंड या एम० सी० सी० की उसमे | हो सकते या जिस फिजिक के टलेयर |
| उम्मीद करता हूर कि ये भ्रपना | यछा पंषा नही हो सकते। |

स्विमिम धौर बालीवाल मे बहुत कुर्माज्य की बात है，खासंकर के वालीबाल मे बहुत शच्छा पोटेशियल है

समार्थि महोष्य छ फुट से ऊचे लडके भापको उत्तर fिन्दुस्तान मे पजाय मे हरियाणा मे जितने चाहू मिल बएगे। उनको पकड लीजिए घंरतंयार कीजिए।

मी चरान्द्य नेताल पिछली बेस्ट－ परीक की जो टीम ध्राई ीी उसमे लायक्ष और हीरिक्न को छो कर संत्वाह्ट में मेरे ते छोटे चे।



थी करणित्त के ने कहा कि दो को छोड़ कर बाकी कुब मेरे से छोटे से।

समाण्ति महोब्य : भगर हाइट मी जबरी है तो हाहट भी मिल सकती है ।

भी परबिन्व मेताल : रमाकान्त देसाई भी पेस बोलर घे हसलिए हाइट कोई जलरी नही है ।

वालीबाल में हमारे देग ने काफी सफर किया है। सष में श्रापस में ्रगडे की बजह से बालीबाल को काफी क्षति पहुची है । मेंने पिछले एशियन गेम्म में बत्ड चंक्रिपयन जापान और जाइला को नउदीक से देखा है। हस सम्बन्ध में प्रगर फ्रच्छ उन से कोशिए की जाये, फैड्रेग्नन वाले सहवोग वे तो हम भी उन के बराबर पहुच सकते हैं । छतनी पोटेशियय हमारे देश में है ।

जहा तक हाकी का सम्बन्व है, यह्र हमारे देश का एक महुत्वपूर्ण गेम है । प्रागामी माट्टियल श्रोलपिक में कितनी टीमें भाग लेगी यह्ह कहना ह्वारे लिए मुश्किल है लेकिन यह सही है जैसा कि श्री दास मशी ने कहा हाकी का स्टं उड्ड दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है 1 में इसी को दूसरे ढा से कहृना चाहुणा कि हांकी मे दूमरे कट्रोज़ ने, विशेषकर यूरोपियन कट्रंज ने श्रपना स्टैडर्ड बढा लिया है । बजाये हमारा स्टं हैं पीछे जाने के, उन्होने घपना स्टैडर्ड बढ़ा लिया है। हूसरी बात यह है कि हाकी गेम में जितने भी नियम बदले जा रहे हैं वह सब, हत्टरनेशनल बाडोज़ का जो फैड्रेशन हैं उस के द्वारा बदले जाते हैं। उस मे पूरोपियन कट्रीज का एकाध्रिकार है इसलिए बितने की नियम बदले जा रहे हैं बह्द करीब करीब में समत्तता हु कि उनके फेबर में होते जा रहे हैं। इस के कारण किन्दुस्तान म्रोर पाकिस्तान दोनो हैं इस
 प्राटिफिणियल टर्फ पर हम घोलपिक में
 किली के पास ध्राटिकिस्यात टक नहीं है
 फेवर में जाती है 1 फिर मी बो हमारे सीमित सापन 告 उस में छम कोशिक्य कर रहे हैं कि उन को घ्रच्छे उन से ट्रोनिय वी जाये। कल ही हमारे क्षाकी के कम्तान $\begin{aligned} \text { mबित }\end{aligned}$ पाल सिस्ह औौर दूसरे लोग श्राये थे, उन से मैने चर्चा की तो मैं ने पाया कि उन में पूरा घार्मविश्वास है। पटियाला में जो उनकी फिजिकल कडीरानिग हुई है उस से उनमें बडा विश्वास पैदा हुग्रा है ।

समापति महोदय : श्यार्टिफििल टर्फ की क्या कास्ट होगी ?

भी प्ररणिन्द नेताम : 60 से 80 लाख तक फारेन एक्सर्चंज में कास्ट क्रायेगी ।

इस प्रकार से हम कोशिश कर रहेहें हैकी के सम्बन्ध में कि झ्रागामी श्रोलपिक में हमारा फफर्मेंन्स घ्रच्छा हो प्रौर हम टाइटिल जीते । जसा कि में ने श्रापको बताया कि हमारे खिलाडियों में बडा आ्रात्म विभ्वास है इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि बे कुछ करके दिखायेगे।

बिलाडियो के डाइट एलाउन के बारे मैं श्री दाम मुशी जी ने कहा कि वह घ्यपर्याप्त है लेकिन इम मे बे सिक प्रश्न यह है कि प्रगर हम उनकी ट्रोन्नग के दर्म्यान 15-20 रुपए उाइट के कर भी दे तो वहा से चिकलने के बाद वे इसको मेनटेन नही कर पायेगे । ट्रेनिग में हमने उनको दे भी दिया लेकिन उस के बाद उन्होने उसको मेनटेन नही किया तो शारीरिक दृष्टि से उसका गलत घसर पहेगा 1 फिर भी में कहूगा कि ट्रोनग के दोरान छम उनको जितनी डाए्ट देते हैं वह्व प्याप्त मीर उसम है । ड्यासकर पटियाला में हम जो तेयारी करते हैं उस के लिए में कह सकता हू कि भारतीय स्तर पर जो फ्रणे से घचका बना हो सकता है वह हम वेने की कोषिस्र कर रहे हैं।
 टारम पर कितन क्षसा क्व क्यं करते है क्या चुताब के लाद की दूम उदना बर्वा कर सकते责? करी नहीं कर जकले हैं ।

की जराबल्य केताज: स्कालरीमिप्स का जहां तक संबंध है, गत वर्ष हमने स्टेट लेविल पर घोर नेमानल लेविल पर सकालर्रमिज्त में कारी वृदि की है 1400 स्कालरकिष्स नेयनल लेविल पर 600 रुपए पर भौर 800 सकालर्रशिम्स स्टेट लेविल पर 300 रुपए पर दी गई है ।

जसापति महोषय : स्पोर्ट स स्वालर्रशिम्म को दूमरी स्कालर्रशिप्स के साथ पार पर क्यों नहीं रबा है- इसका श्रापके पाम क्या जवाब है ।

बी भर्राबन्ब नेताम : समापति महोदय, गत वर्ष हमने सकालरमिप्म बकाये हैं। जस्ता मंने पह्हले कहा था, हमारे पास सीमित साधन हैं, उन्हीं के प्रत्तन्तर्गत हम हन को बढ़ा सकते थे । उस समय यह सवाल उठा था कि हैम सकालरशिप्त की माना बढ़ाये या कम करें. . .

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI: Even a track suit costs more than Rs. 80/-.

भी प्ररीिब नेताम : यह तो फंड्रेग्रन को यदेना चाहांये, ट्रेक-मूट गवर्नमेंट नही देती है।
-.- 需 सभापति $\boldsymbol{\text { ल }}$ ोबय : श्रापको मालूम होगा कि बाहर के देगों में जो म्पोर्ट्, के कोचेज होते हैं, उन को प्रोफेमउं का मम्मान दिया जाता है, उन के साय प्रोफे मत्यं जैसा व्यवहार किया जाता हैं, उनकी हतनी द्जजत की जाती है। उन को जो fर्म्यूनगेशन मिलता है, उस के मुकाबले भ्षाप भ्यपने कोचेजे को बया देते ह?

बी भरकिज्य नेताष : सभापरित जी, चोषी पंषर्वींय योणना के मुकावने पाषबों-
 मिला है । पिछते बर्षों कें सुकाबले गत वर्ष ठुारा परफोर्मेन्स कायी भच्ठा रहा है, हाकी हो, एपलीट्स हो, वुमन-हाकी हो, दूनरे बेल-कूद हों - इन सब के बारे में हम ने भपनी रिपोटं में दिया है कि कौन कोन से ब्रेन्ट्म हुए हैं पौर उन में हमारा परफर्मेन्स क्या रहा है ।

1970 के पहले बंल कूद केषल शह्रों सक ही सीमित था । लेकिन 1970-71 में हमारे मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्नों के लिये एक बेल-कूद की योजना स्वीकार की, जिस का प्ररणाम श्रब तक बहुत उत्सार्ष्धक रहा है। गत वर्ष में ग्रामीण बेल-कूद की योजना मे जिन बन्चों ने हिस्सा लिया, उन की संख्या 7 लाब के लगभग है तथा इन लोगों ने बलाकलेबल स्तर से राष्ट्रोय स्तर तक के बेलों में दिस्सा लिया। इस योजना के माध्यम से हम गावों में बेल कूद के प्रसारण में काफी हद तक सफल हुए है । समय भमय पर राज्य मरकारों से सम्पक्र म्थापित करते रहे हैं ताकि हल का भधिक से प्रधिक बिस्तार हो सके ।

जो वित्तीय सहायता हम भ्रब तक संटिन्रा स्पोर्ट कान्सिल को दिया करते ये, इस साल हमने उस को मी बठा दिया है । जैसे स्टेडियम के लिये हम पहले पचास हजार रुपये दिया करते पे, भ्रब उस को एक लाब इपये कर दिया है । टूमरे मामलो में मी वित्तीय सहायता को हम न बढ़ाया है । हमारी यह कोगिश है कि हमारे जितने भी लिमिटेड रिसोस्सैज हैं हम उन को ठीक कग से खर्ष करें तारि य्राधिक मे श्रधिष लाभ हो सके।

जह्रा तक गाइड लाइन्स का सम्बन्ध है, फेंडरेशन्ज को हम ने गार्ठ लाइन्ज दी है । में मुएी जी से कहना बाहूगा कि इस में हम किसी भी प्रकार का पक्षपात नही करंगे सब के साब समान स्तल पर घ्यवहार करों ।

## [ 10 nexin mand

पटियासा में जो हमारा चकनत घंस्टीपूट है, वहों हम क्रपके खिलाड़ियों को साइंम्टि-
 मँ कोषिच की जह्रत है, हम वहा कोषेज तैपार करते है, प्रब तक तीन हुतार कौच तैयार हो चुके हैं। हमने निश्चय किया है कि जितनी मी राष्ट्रीय टीमें जो इल्टरोशनल कम्पीटीशन्ज में माग लेती हैं, उन को पटियाला के गेशनल घंस्टीचूट के सुपर विजन में कम्पलसरी ट्रेनिग लेनी होगी। इस का बहुत भ्रच्का भ्रसर हुमा है। कुछ सदस्यों ने चयन में पक्षपात की बात कही-कुछ साल पहले ऐसी शिकायत थी, लेकिन भब नहीं हैं। जब चयन किया जाता है तो उस में कोच का सहयोग भी लिया जाता है, वैसे चयन की जिम्मेदारी कैडरेशन की होती है।

बैगलोर में जो एन० ग्राई० सी० सेन्टर चुला है. मुक्षे उम्मोद है कि दक्षिण भारत के खिलाड़ी उम का पूग लाभ उठन्येगे । श्रभी बहृ निर्माणाधीन है हम कोशिश कर रहे हैं कि उस का श्रोग ज्यादा विस्तार करें। श्रन्त में मैं यही निकेदन करना चाहता हू कि खेल कूद के क्षेत्र में जो हमाने लिमिटेड साधन है, उन को दृप्टि में रखते हुए हृम इसस बात की पूरी कोfिएा कर रहे है कि श्रपने खेल कूद के कार्यंकमों को श्रधिक से श्रधिक्र भागे बढ़ायें ।

इन शब्दों के साथ, सभापति महोदय, ग्राष को भी घन्यवाद देता हूं, प्राप ने मुक्षे बोलने के लिये इतना समय दिया ।

श्रो रामाषतार जास्र्री (पटना) : सभापति जी, मे सब से "पहले मंबी महोदय का ध्यान पटना विप्रव्ववस्घालय की दयनीय स्थिति की श्रोर दिलाना चाहता हूं । मैं यहृ सवाल धाज से नहीं बल्कि जब से लोक समा में श्राया हूं तथी से उठा रहा हूं । हिटलर उर्मनी का प्रचार मंद्री गोषलस हूंठ बोल बोल कर लोगों को गलत बतन सच माबित करोे



 विसालय के हूप में परिर्वतित नहीं कर वेती।

### 16.86 hat

[Sant Ismoque Buseamein in the Chair]
वहों जो छाबों की समस्यायें हैं, चाहे छाबावासों की हो या मौर हूसरे सबाल हों, साइंस कालेज में सामान की कमी, ये तमाम बतें सरकार को मालूम हैं मोर वहां का को पिक्षक संब है विश्रवियालय का उस ते भी बहुत दिनों से यह मांग कर रखी है कि दोे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाये । ठीक इसी तरह्द से वहां के तमाम बुद्धिजीवी कहृ रहे हैं। पटना की प्राबादी 5 लाख है, पौर वह विश्वविद्यालय भाज का नही, पूरे हिन्दुस्सान में जब 5 विशवविद्यालय बने थे उन सें पटना विश्वववद्यालय की गिनती की जाती है मोर उस का स्टैन्डर्ड एक जमाने में बहुत ऊंचा रहा है। उस के तेजस्वी विद्यार्थी प्राज हमारे लोक सभा के अ्रध्यक्ष है । तो यह उस का रिकार्ड रहा है। बडी बड़ी हस्तियों को उस विश्वविद्यालय ने पैदा किया। चेकिन भाज उस की स्थिति दय्नीय हैं। हसलिये मैं बारबार सरकार मे निवेदन करूगा किं उसे ग्रगर ज्रमप बचाना चाहते क्जें, उस के गोरब की रक्षा करना चाहते हैं तो ग्राप उमे श्राभिक दलदल से निकल कर श्रपने प्रबन्ध में लींजिये । पुरने इतिह्वाम में में नहीं जाना चाहता कि किस तरह से जालिवादियों ने उस विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की कोशिश की। जाति के नाम पर तरह् तरह की बातें की गई । तो चीके न हों घीर श्राप के प्रबन्ष म घा जाय । में फिर कह्ना चाहता हूं कि वहां के श्रध्यापकों भौर छानों ने, जब मंती जी पटना गये थे केन्द्रीय विद्यालय की नींब डालने, मांग की कि उसे केन्द्रीय विश्र्वविदालय बना क्षा जाय 1 तो मे जानला चांडाँ कि तरकार इस विषय में क्वा सोच रही है।



 fिलालमें के कमेंणरिषों की बबनोष fिस्पित

 विषासयो में काल करते हैं। उन का बेतन स्तर क्वा है वृ काप जानते हैं । उन्हें दूसी सुविध्रायें कात मिलंती हैं बहही मी प्राप जानतत हैं। यहां तक कि उन्हे नरंनेन मी नही माना जाता । भगर वसंमेत मी मान लें द्रेड पूलियन कालून के भुताषिक तो उन्हें बहुत सारी गुविशायें मिल सकती है। अमी हाल मे उन के प्राल इंडिया की डरेश्न की तरफ से प्रधान मत्रो को एक ज्ञापन दिवा गया है जिस में माग को गई है कि दूरे हिन्दुसान के विशकविद्यालयों के कमंचfरपों का वेगन मान मऱ द्रूसरी सुविधाये एक सनान तय को जाये । उन में प्रन्त स्तर पर भलग भलग विभेष नही होना चाहिये, बहिक एक वेकन माभभ्रोर सु उधाये होनी च हिपे मोर साय साल्य उन्द्र वक्रंभेन माना जाना चहिपे ताकि विश्वविय्यालयो के कमंचती बाउन्जन ₹ँम देश म रह स币 । ग्रीर ममझे कि उन दे माय भो उचिचन उपवहार किया जा रहा है।

तोमरी बत्र मै यह कहना चहत्रा हू कि भन्घे छ्बान्त हृमारे यहा बहुन हैं 1 उन के मवालों का घंध जानते हैं। उन के लिये देनानग की उपच्वसा प्राप करते है मूरोर पक्षे को अ्यक्ष्था को घाल करते हो हैं लिकिम जब से स्कूतों से निकल कर प्रते हैं, ट्रेंड हो कर भते हैं तो
 बाला तो भट₹ कर कहीं न कहीं रोजी बोज सकता है लेकिन घन्धे कहा जायेगे। उनकी तरफ ज्ञाप का घ्यान जहर जना चाहिए।

 लोगों को छार्चनित देते हैं।
 है, कीष किनिस्ट्री केती है।
 नहीं बोलूग ।
 हं 1 घा सबन में बहुत से सम्मानित जास्ती
 fित्रागt, रेल मत्वरी हैं। हनारे भूतूपू प्रकान
 णीय गुरु ही पाषा राम राप गास्सी भोर हृनारे क्षादरणीय शी विमूतितिक्य शास्तों। हैं, वे कहृलने नही हैं लेकिन से मास्ती क्रें। चदी तरद्ध से की गित पूजन शास्ती है कोर डा० केसकण धे प्रोर ₹सी तरह से हूमन शास्री लोग यहा पर रह चुके हैं। इस में प्राप का कस्र नही है लेकिन मैं बताना चाहना ही कि विहार गयनंमेंट ने इस 'mात्री' डिर्री को प्राम्य बोषित कर दिया है घ्रोर उन लोगों को नोकरो में स्थान नहीं मिलता क्या इस को म्राप उचिन समझते हैं ? घगर उचिचन नही ममझने कें तो घाप विहार गवर्नमेंट को मधिवरा वे कि इस तरह की गलती उसने क्यों की । इस चीज से षबडा कर काशी विद्यापीठ ने शाम्बी की किद्री को खर्म कर दिया मोर पद बो० ए० को डिग्री देने लं हैं। राष्द्रोय घ्रान्दोलन में काशी विद्यापीक मोर ऐमी हो हूसरो विबापीठों ने प्रेंजों से लड़ुते बक्त जो शानतार रोल स्रा किया है, वद्द गौरव की बात है मोर उस गोरव को हमेशा याद किया जाता रहेगा लेकिन दूसरी एरफ भ्राप यह्ड देखते हैं कि 'ग्रास्ती' की डिरी को बिहार सरकार मान्यता नहीं देती है, पाप तो उस को मानते हैं। मैं पह्रिवेद्य करना चाहुता हूं कि भ्रणर राज्य सरकार हस तरह्द को गब्ड करती है, तो उस को रोषा जाना चाहिए घोर मै विद्धार सरकार को इस नीति की निन्दा करता हृ। उन्हृंनि इस तर्टे की बात क्यो की घोर उन्हे भानी गलती को
[ली पामावतार श्ञासी1]

## भान कर धार्दी' की सियी को फिर से मानना कान्दिए । <br> 

PROT, NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): Sir, I rise to support the demands of the Ministry of Education for 1875-76. First of all, I want to bring to the notice of the hon. Minister the recommendations made by the Swatan Singh Committee that education should be a concurrent aubject and the Constitution should be amended accordingly. The recent conference of academicians in which as many as 48 vice-chancellors participated passed a unanimous resolution to that effect and we have the blessings of the Congress President D. K. Borooah for this proposal. I hope the Education Ministry would welcome this step because unless and until there is a uniform pattern of education, with some regional variations at the State level, the country will not progress as desired by the educationists and national leaders.

Secondly, may I request the hon Minister to pay some attention to the UGC and its working? I shall cite only one instance. I asked a question during this session: how many committees of the UGC are working at the present moment for various tasks? The answer given by the hon Minister himself was: the information will be collected and laid later on the Table of the House. If this information is not to be collected from the very office of the UGC, is it to be collected from Sikkim or Himachal or Arunachal or Tamilnadu? What can be expected of the UGC? I stress the point highlighted by Das Munsi that sports should be encouraged in this country. What is the role of UGC in this? Physical instructora or lecturers on physical education; even in Delhi University where the Miniter is ailting, have not been given UGC grades. Why
this injuptiper. I would pllead therefore, thet over the courstry the temchery of Phyuical Fducation worising in the colleges may be desigmated as Lecturers in Physical Education and they may be given the grades approved by the U.G.C. Here I may refor to the Banaras University. It has been reported that Banaras University where we have an enlightened Vice Chancellor in the person of Dr. Shrimali has agreed to give this grade. Even if they have not given this grade, it is necessary that these Physical Education teachers working in the colleges should be given this grade. In any case they should not be excluded from getting the U.G.C. grade and if you give them this grade it would give a fillip to the sports. Moreover, the UGC. should set apart some amount of money for enhancement of sports and sports eaviuation. Taking into consideration the importance of sports, I would suggest that a good amount of money should be spent on physical education, whereas money is spent on Science, Commerce, Law and on everything but not on Physical Education Therefore, Sir, I would request the Hon'ble Minister to see that these grades are implemented in all the Univerisities from the same date and these grades should also be implemented in the other Universities in the country which are deemed universities Now, there are about 102 Universities and there are some Institutes also. I do not know how many are there Fiere I want to point out the case of the Central Institute of Languages, Manas Gangodis, Mysore. The staff of this Institute have not shown any resentment. I do not know why the staff of this institute has not been considered for this grade. Similarly, I would suggest that various universities should be persuaded to give the U.G.C. grade to the teachers from the same date. Some Universities have given this grade to the tederers from 1075 and some have given from 1973 . This is an anomolous situation.
 Minister to pay morpe attention to technical tevelopment. I find that mont of the Mrembera have not referred to thil point. Thare are many Jngineering Colleges where many facilities are available. But what about the Polytechnica? Students for Diploma courses who are studyIng in the polytechnich are not getting these facilities and is the case of the teachers working in polytechnics. There are more than 200 polytechnics all over the country. The lecturers recruited in these polytechnics should be given these grades and their pay-scales should be revised. Similarly, the pay-scales of the Workshop Instructors should be revised. Since 1958 the pay-scales of the Workshop Instructors have not been revised. Some attempt should be made in this direction also.

I may now refer to the Central Schools which are doing good work. But they are becoming ivory towers and they have not connection with the local population. Unless they are able to involve the local population in them and a certain percentage of the local students are also admitted in their schools, no purpose would be served by these schools. Otherwise they would become tools of certain projects or public undertakings. When the 36 th meetings of the Central Advisory Board of Education was held in 1973, we were told that there would be a model high sschool in each Development Block financed by the Central Government and administered by the State Government to act as a pace-setter in school education. There are about 5028 C.D. Blocks in the country. If the model schools cannot be established now due to financial difficulties, then the Central Schools should be developed as model schools and they should be established in such a manner that at least there is one Central School in each district headquarter.

Now, I would refer briefly to the Youth Services. Mr. Yadav has said

Welfare and Deptt. of Culturre
that there are Nehru Yuvak Kendras in the country. I find from the report that efirere are 185 Nehmu Yuvak Kendras, out of which only 98 are functioning at present. The next sentence of the report says that 50 per cent- of the Nehru Yuvak Kendras are not working at all. I find from the report that during the year 1975-76, 75 Nehru Yuvak Kendras have been sanctioned. According to the report 50 per cent are not warking at all. Then it means all those which have been sanctioned this year are not functioning at all.

I may refer to the report of the Sahitya Academy. It has been stated that Nepali was recognised last year as one of the languages. But Konkani was not mentioned at all in the report, though earlier Konkani was recognised by the General Council of the Sahitya Academy last year. I would request the Minister to see why recognition to Konkani has not been mentioned in the report. Is it because a pressure group was working against the recognition of Konkani and was trying for its derecognition?

Now, I may refer to the development of languages and I may trace the importance of Sanskrit. Sanskrit is a source of inspiration for all of us and whatever may be the language formula-three language formula or five language formula-Sanskrit should be given the importance. With these words, I support the Demands of the Ministry for the year 1976-77 and say a word of appreciation to the work done by the Hon'ble Minister for Education who himself happens to be a great educationist. It would be a great day in this country when he brings forward the Constitution amendment for the recognition of education as a Concurrent Subject.
 महोदय, उप्रोंकी भोर धतिस्यार्यी तल्यों ने इस देश को घोबला बना दिया है, होर







 विया जाय घौर हिन्दी को पनिनायं विष्य बना दिया जाय । यद्टदंये का भूत 150 साल गुलार्मी में रबने के कारण हमारे fिर पर ऐसा बहा क्ष कि मंश्रेडी बोलने बाला, संज्रेंती में बन ठने कर काम करने वाला बत़ा होंशियार समझा जाता है ।

समपति महोषय : पाप पपने सजेश्षंस पढ़ दीजिए, थ्राप का टाइस बहुत थोड़ा है ।

धीराम हेलाऊ : ध्रंत्रेजी को एचिच्छिक विषय बना दिया जाय ।

दूसग भहाराष्ट्र के श्रन्दर श्रमराबती में विश्वविद्यालय की स्पापना को मान्यता दे दीं जाय। उस क्षेत्र की जनता की यह् मांग है । यदि वह् विप्वविव्यालय हो जाता है तो नागपुर विश्वविद्यालय पर जो कार्यंभार च्रधिक है बह भी कम हो आयगा ।

तीसरी बात-पाराब बन्दी कर के विद्यार्यी एव युवा पोढ़ी की पत्तम मे रक्षा की जाय । कितमा महा भयंकर पतन ध्राज हो रहा़ है यह् श्राप जानते है ।

समापनि महोबम : घाराबबन्दी का इस डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक मही है ।

> प्रो० एन० नुछल हैस : हुजूर, है ।

धीरास हेग 1 : बीस सूत्री कार्यं कम के घंतर्गत जो हो रहा है उस से मी में शिक्षा भंनी को पर्रचित करा देना चाहुता हैं।
 सकापति महोदय, क्रिस्गा एवं समाज कल्याण मंबालय वारा रबी गई मांगों के समर्षत में ब्डका उृपा हू । समय की पाबल्दी है हसfिए मैं केषल घपने प्बाइ्र्त्त रब वेता काूंगा ।

जिञात किती जी देश का जीवल वर्षण होता है । भ्राप जानते हैं कि इसीं के माध्यम से श्रनीत के श्र घार पर बत्तमान में भी हैम पविष्य की परिकल्पना कर सकते है किसी भी देश का पविष्य क्या होगा वह वहा की शिक्षा या स्कूत कालेज सयवा य्निर्वसिटीज में जाते हुप विद्यतथियों को देषकर मालूम कर मकते है।

यहा पर भ्रप्रेज धिस्भा इम लिए देते थे कि उन्हे किरानियो की जरनगत्र थी । लेक्नि बर्दकम्मनी मे इन 27 वर्षों में जब से ह्म लोगों के हाथ मे जिक्षा विभाग प्राया या भाग्त ध्राजाद हुप्रा उस के बाद भी fिक्षा विभाग मे इनने एवमपरिमेंट्स हुण ₹जतने एक्मवरिमेट्स्स श्रोर किसी विभाग में नहों कुए। कमी तो चिक्षा में घ्रेंजी को कम्पलसरी रबा जाना है, कभी उसको भ्राप्यनल बना दिया जाता है 1 कभी साइम कम्पलसरी रूी जानी है, कर्भी उसको घाप्शनल किया जाता है 1 कभी हिस्ट्री ज्याप्राकी को कम्पलसरी बनाया जाता हैं, कमी उसको भ्राप्जनल बनाया जाता है । ये सारी बाने होनी रही है। इसलिए मैं मती जी से क्रम्रह्ह कह्बाता कि इन जीवनोपयोगो विषवों की घोर वह ध्यान दे , ब्बास कर हिस्द्री उ्याप्रफ्फी की बात मंन कलू, भरी हमें एक डेलीगेशन में बाहर जाने का मौका भिला,

## हैगारे साप एक कालक्ष fिपन-

 नदी चा कि वेरिस कहां है ? येरि उन्हं जाना था 1 एर्सिए क्ष त्र तर घ्यान घाष्टष्ट करना काहंका कि कम से कम इस की जानकारी सी बन्मों बो हो किषे के कहां रह रहे हैं। केषस यही नालीं कि हल को
 हमें केष्ल साइंस पालनी है घलिए दिस्ट्ट्री ज्यापराफी की बात नही कर सकते या हिस्द्री उ्यार्फी पक्नो है तो सा संस की बाल नहीं कर सकते या द्विसाब की बात नहीं कर संकरे। एक दो नीन क्या होता है हसकी मी प्रावप्यकता पह्तो है। इसलिए खल किषयों की जानकारी बच्चां को वो अयय ।

दूमरी बात- भ्राप जानते होंगे विगत कुछ सालों में शिक्षा सस्थाम्रों में जितने दों फमाद हुए उनने कही नहीं हुए । श्रा पातकालतन स्थिति की घोरणा जब हुई तो
 - ( उ्यवषन्न) . यहु खुणी की। बात है कि श्रनु गासन लोगों में श्राया है । लेकिन यह् श्रुनुपामन किस तरह परपेचुएट करें इस तरफ ध्यान देने की प्रावप्यकता है। मैं चाहता हु कि यूनिर्वमिटीज औौर कालेजेज में इम नरह का वातावरण बराबर रहे 1 जैमा शाम्ब्रो जी ने इशारा किया यह् बात सही हैं कि इस में थोडी सी स्लैकनेस भ्राई है, थोरी कमी हुई है 1 मैं मत्री जो से घ्राप्रहु करना चहूगा कि इस प्रोर भी वे धारन दे ।

17 hrs .
एक बात में कहना चाहणा कि जो मेटी मन्य्या है कि यूनिर्बसिटीज घोर कालेनुत्र में एडिसिप्लिन फैशने के लिए जो शिसक वहा है वे मी जबाव देह है। भ्राप जानते हैं जो विधि त्र कनों से गोण माने हैं, रजतीतिक दल वाले, मरी मरकार ने छूर्न दे रबी है कि यूनिवर्वटो या कालिज के प्रो亠ेपर्ं दीर टीचर्ई भी वहा के लांजस्सैटम

हो सफते है, इस सम्बन्घ में बैसे हमारी वितार की सरकार विवार कर रहीं ीी भोर मैं समसता है कि उन्होंले विथार कर सिया है ऐके ऐसे जो लोग एक्टिव पालिहिक्स में जा जाय, उन की कम से कम उतने दिन के लिये, परमानेन्टली न नही छुही ले $\uparrow$ चाहिये। बहा से लीटने के बाद यदि के चाहे तो फिर भपने स्वान पर जा सकते हैं। इस समय क्या हो रहा है कि एोे लोग एक तरफ नो हलवद्टैड रिभ्जेन्टििव की हैनियत से म्यसेम्बली में होते हैं पोर दृ सी तरक़ घ्रपनी इस्रोनूशन में मी रहृते हैं किर दोनों में से एक उसाह पर श्रपना चेतन लेनेंहैं घोर दूसरी जग्ही पर एलाउन्स लेत है। साप्य हीवे भपने आ्राधियाज्ञा को नबयुवकों पर धरस्-प्षान करते हैं। मनी जी को इस बात पर भी ध्यान देता चाहिये।

देश में जो रोजगगरी का श्रलम है, इसके जिये मँ समक्षता हू, ज्यादतन किष्षा fिभाग दोषी है। यदि गुइ से हो शिक्षा में जाब-्मोरएल्टेशन की व्यवस्या हो जाती तो यह्टिस्थित उत्पभ्न न होनी । यूतीवस्टटो एवूकेशन का भ्राज वह म्रलम है कि जिस को कोई काम नही होता है बही यूनीवरसटी में पढ़ने चलाजता है । यदि सस बात का ध्यान ग्बा गया होता तो प्र ज इम बात का नकणा ही द्वसरा होना। मै प्रहान पत्री जी को ध्यन्याद देता हू-कि $10+2+3$ का फान्मुंल जो श्रब चालू हो $\pi$ या है, वहु कि चल रहा है लेकिन भै समझ्षता हू कि उननी जाब्स तब तक रेडी होनी चहहिये जबं तक कि ये लोग इस कामूंले है पन्तर्तक बाहृग्इनकले गे। उस के लिये प्राप जों प्राश्वेट ह्रण्डन्द्रीज़ हैं उन को मी काटेक्ट करे, गो कि दुर्भायवण भाज नही रहो रहा है । भ्राप केवल बरकारी नोकर्यित ही सभी को नही दे मकतो
 बी उन के यहा जास्स निकले, उन को भी केता_ बाहवे।
 Welfare and Depts, of Culture
 तेरी दे वदलन फालत्ला है। लेकिन भाष को
 में तीन तर्ह की किएा स-कक तो पस्थिक स्लूल्य हैं, क्षसरे —सेट्रल स्लूल्ब हैं परार तीसरे गाब की पाठकाल यें हैं। केबल पढ़ाई का म्टेण्डं ही तीन तर्ह का नहीं है बतावरण मी तीन तरह का है। हम चाहते हैं कि इस को एक साथ मिला कर भ्राप एक तरह् ही की किसा दें । इस के लिए जबरी हैं-ज्जसा कि एक दोस्त ने कहा है 一-ििस्षा को केन्द्धय सूची में गामिल किया जाय। यदि प्राप ऐसा नही करते हैंतो एक सरह्ह की भिक्ष नहो दे सकेंगे।

एक बात भोर महल्वपूर्ण है। किषा के सिलेबस में राष्ट्रीयता भौर नंतिकता का भी समावेश होना चाहिये। सिलेबस में इस तरह का प्रावघान होना चाहिये कि बचनों को इम बात्रकी शिका दी जाय कि वास्तब मे राष्ट्रोपता क्या है, ताकि प्रारस्म से ही उन में राप्ट्रीयता का भाव घ्रकुरित हो।

श्चाज देश में जन सब्षा की समस्या बडी मपकर है। लेकित कही भी स्कूल कालिज में उस के सम्बन्ध में र्रिक्षा की व्यवस्था नही है । इस तरफ मी मत्रो महोद्यय को ध्यान बेना चाहिंये।

एन० सी० सी० के द्वारा छातोों में प्रनशासन की भावना पैदा होती है । इम लिये एक्ल, कालिजो में एन० सी० सी० को कम्पलनरी दिवा जाय । नेहस युवक केन्द्ध के सम्बन्ध में मेरी निजी जानकारी है कि इमाने खिले मे घौर दूसरे बिलों म भी बहुत भ्रण्ठा काम कर रहा है 1 मही नी में मेग पूह है कि उस को ज्यादा से ज्यादा मदढ ची जाय ।

हिन्दी जो हमारी राष्ट्र भाषा है वह हमारी नेषानल लैग्बें हो, कम के निये प्रयास होना चा़्ये भ्रोर इल ता से

 के रहने बले हैं।
 सांह को गोलना है, लेकिन मुदे प्रफनोस है, कि म ठ संलबान बोल चुके हैं, किई ल्लेडो मेम्बर आ.ज नही बोलीं हैं। ध्रगर हाउस मेरी दरखवास्त को मजूँ करे. .

प्रो० एक्न० नू स्लि हसन श्रीम fी साविती ए्याम काज ही बोनी हैं।

समावीज महोषय : बहग्राल एक दूपरी लेडी मैम्बर का नाम है, झगर हाउस मेरी दरखण्वाम्त मजूर करे तो के भी डोल ले ।

SHRI B. V. NAIK (Kanara): If the Minister insists upon replying now itself, he is welcome. But, let him reserve the lant fifteen minutes for answering certain relevant and pertinent questions which would be raised by those hon. Members who could not speak on these Demands.

MR. CHAIRMAN; We will consider that.

SHRIMATI ROZA DESHPANDE (Bombay Central): I just wanted to draw the attention of the Minister to certain points and emphasize them.

Many of our colleagues here have expressed the opinion that education' should be a Central subject. If you leave it to the States then sometimes the state of affairs is pitiable. I think it should be a Central subject and policy decisions ghould be taken at the Cabinet level and it ahould be seen that the policy decisions are implemented properly.

We have to be very careful about the way in which opinions are expressed in the text books because the youth of our coumtry have to be moulded in manner that he would respect and dedicate his life to the
country, because the youth of today would be the future leader of the country, who will build up the count try. So, they have to be given a certain type of education which will make them proud of our country and its history.

I have here with me hook entitled Indian Administration, which is a text-book prescribed by the Maharashtra Government for first year Arts students, which my daughter brought to me. It is written by Prof. Mariwala, Prof. Gokhale, Prot. D'Souza and Prof. Advani. In that book things are written in auch a way that the boys and girls would not be proud of this country. For example, they say:
"Britain transferred power to India in very small doses and made Indians familiar with pariliamentary institutions."

In another place they say:
"During the British regime, people had training in the political and constitutional fields which provide to the centre a stability, which is so markedly absent in the governments set up in recently freed Asfatic and African countries."

Therefore, the authors advise us: let us not support any Atrican People's struggle for independence, because the imperialist countries will give them power in small doses and train them on how to administer the country! This is what they want our children to be taught.

In one place they have expressed the opinion that Parliament is not at all supreme. They are in tavour of fundamental rights to property.

There is a comment about our Prime Minister also. It is atated that, when Shri Jagivan Ram was defeated at the time of the elections in 1909 of the Congress party Ehrimath
[Ahrimati Iasa Dembpande] Grandhis took it man persopal smoult. Was it a porsotial intults

In thim the way the authors should be parsultted to comment? Why are such books prescribed in our country for the first year Arts students? Could you not take in your hands at least subjects like history and geography so that such people will not be allowed to express their opinion? Throughout the book they say that the spirit of the Constitution has been weakened because Parliament hag tried to become supreme, where$a_{8}$ Parliament should not be supreme; according to them, only the judtciary and the Constitution will be supreme. They also say that the right to property should be protected as a fundamental right.

If they cannot provide a true history, if they cannot create in our children's mind respect for our leadership and for our country, why should we allow such people such a big latitude to express their own personal opinion which are of Jan Sangh and FSS and also? You should scrap such books and text-books in subfects such as Indian administration, geography and history should be prescribed throughout the country from the Centre. For other subjects like mathematics etc., you need not presoribe.

Amons the universities, there are Vidyapeeths and Maha Vidyalayas. I do nat know the difference between the two. A boy was murdered in the premises of an agricultural college, called a Vidyapeeth, in a town Gargoti near Kolhapur. I brought it to the notice of the Minister, but he says that it is a State subject. If murders are taking place in such places, you should certainly look into it. You ahould look into the constitution of those Vidyapeeths. They have the liberty $t_{0}$ squander money and do anything they like. Therefore, four advice to them should be mandatory and not recommendatory.

We are told now and agetn that the Government or the Vec hay recommended certain thingg to the State, but the State does not have the necessary funde etc. So, at least some of your recommendations should be mandatory, you should have that right.

A word about vocational training facilities for the women of this country. This section of humanity in this country is neglected in every way. Now every teacher is being forced to bring five cases for sterilisation. Do not humiliate your Ministry to this extent that your teachers become the agents of the Health Ministry. What kind of family planning is being done in this efty 1 do not know. But, apart from that, this arrangement of vocational training centres is only on paper. Please see that the centres do function in this country. Women need jobs. When they get jobs and get involved in activity, they know their responsibility to have a planned family. Nobody need go and teach them and give sermons to them. At the same time, you should also arrange for some free hostels at the district level for girls onity, because parents of the girls do not send them to schools so that they can look after the children at home. So, you should gtart free hostels for giris at even the primary and secondary level in the districts so that the parents will not hesitate to send them. Otherwise, they cannot spend on the giris' education, that is the attitude of the parents. So, to bring them into the field of education, you should start such hostels and also start as many working women's hostels as ponsible in the cities.

THE MINISTER OF EDUCATION, gocial welfare and culture (PROF. S. NURUL HASAN): I would first of all like to express my very deep sense of gratitude to my hom. friends here tram all sides of the House who have not only oupported the Demands of my Ministry, but have made really heart-warming speeches
briming out the impotitance of elueat tion for the tuture of the nation. On this fanth there ann the no idiferatece of aptinion. I would, therefore, zet put betare you an excues that education being a state abject, there is nothing I can do in the matter. I feel, that the House is periectly correct in loelding upon education as a subject of the heflest national importance.

It has been the tradition of our national movement to look upon education as one of the most important aspects of the nation building activity. The Father of the Nation spent a great deal of his attention to the whole question of education and to give it a new orientation. Our illustrious Prime Minister, late Jawaharlal Nehru, was himself one of those who provided a new direction to the question of educa. tion. While Gandhiji emphasized the need for an educational system which was near to the productive processes, to the processes of community of rural India, Jawaharlal Nehru rightly empha. sized the need for science and technology, for taking the temper of science to the villages and to all sections of Indian people and for creating what is now regarded as one of the finest infra-structures for education and technology in the country so that today we can be truly proud of out engineers, of our doctors, of our scientists of our agricultural scjentists, all these people who are running the various aspects of social services in the country and who are providing leadership. Without this mass base of education which was created during the time of Jawaharlal Nehru, without the scientific direction which he gave to education, without his emphasis that universities were the great centres of humanism-if the universities functioned well, then all was well with the nation-all this could not have been maldeved. These were the people who gave to the nation a focus for educational development.

It is a matter of great jay and satistaction to every Indian that our present Fime Minister has always given the highest consideration and import.
ance to the mubteot of ducation. She han emphavised that the main purpone of education in the building up of a man so that he can develop his mind. and intellect, his body and personality 90 as to be able to ficht superatition and backwardness, 40 as to be able toinculcate in himself a sense of pride and selt-reliance, so that he can become a better Indian, so that he can identify himself more and more with the masses of our country. Therefore, it was but natural and proper for this Parliament to have taken the initiative in proposing that the Government should appoint commissions to look into all aspects of education. On the basis of the recommendations of the last Commission, the Education Commission, which was required to look into the problems of education, right from the beginning upto the highest stage, in all its aspects, commonly known as the Kothari Commission, it was this House which approved of the document which is called the National Policy Resolution on Education. I would, therefore, most respectiully submit that it is not that we do not have a national policy on education. The National Policy Resolution published in 1963 and approved by this House is still, in my opinion, a valid document although certain changes have been necessitated by the passage of time. It is the effort of the Government of India and of my Ministry that this Policy Resolution which has been approved by Parliament is implementad. My main instrument is the Central Advisory Board of Eductation on which this Hon'ble House is also represented and which consists of all Ministers of Education of the State Governments as well as of distinguish. ed educationistg. The Central Advieory Board of Education has adopted unanimously this document, the National Policy Resolution on Education, and I am therefore occasionally a little worried that even in this House the Hon. Members sometimes do not remember that they have given to Government a guideline which is incorporated in the National Policy Resolution and the Government is now attempting to implement this guideline. It is trying its

## [Prof. S. Nurul Hisean]

best to persuade the Stato Governments. Sir, it is true that I have no power either politically or anancially or Conatitutionally, but I do have the good-will and the blessings of this Hon. House which 1 don't consider to be something which is insignifcant. In fact, the support of this Hon. House is a very important factor in so far as the bulk of the countrymen are con. cerned. Therefore, when we take up the question of ensuring that education is given its proper place and that universal education up to the age of 14 years is provided freely and compulsorily to all children then this was not only a directive of the Constitution but a time-bound directive of the Constitution and a directive which had the full blessings of this House and which also had the full support of the Central Advisory Board of Education.

I am not going to mince words. I will express my deep sense of disappointment at the inadequacy of financial resources. The House will recall that a situation has been reached whereby, in the mid-year of the Fifth Five Year Plan, if we take this to be the average and multiply it tive tımes, I don't think we will be able to incur even two-thirds of the expenditure that was visualised in the draft Fifth Five Year Plan. I do hope that something will be done about it and that all the State Governments will give their full consideration to this particular matter. But the Central Advisory Board of Education had taken into account the fact that we are suffering from constraint on resources and has worked out detailed strategies, strategies which have been accepted in principle by the State Governments and these strategies, if acted upon, will enable us to universalise education.

My distinguished predecessor and ramous educationist, an Hon. Member of the House Dr. V.X.R.V. Rao, spoke as usual with great passion. He reterred to the uninished tasks, I can assure $\mathrm{h}^{\circ} \mathrm{m}$ through you and the House and the country that the tasks which
have been lald out in this decurpment, the National Policy Ramolytion, are very much before the Government and we will apase no effort to implement them. As I said I am very much worried about the inadequacy of resources, and I hope that more resources will be made available to the State Governments. But I would Hke the House to recall that some major achievements are there to the credit of the country; I would not claim those to the credit of any Ministry or of any individual.

If you take the gross enrolment ratio, that is to say, the ratio of enrolment to child population and compare it with the corresponding age group figure at the time of the second educational survey-these are the provisional figures of the third educational survey; therefore, they are subject to correction-you will notice that this enrolment ratio in the age group 6-10 years has gone up from 74 per cent to 79 per cent, which is an increase of five per cent in these eight years. I would have liked it to be a hundred per cent, but corisidering the overall increase in the number of persons, I would submit that this is not a meagre achievement. In the age group. © years-below eleven years, the total number of child population that has been estimated is $7,86,00,000$. The enrolment at the end of 1973, according to the provisional figures here, had already reached over six crores in Classes I to V.

Even about girls I do share the anxiety expressed in all sections of the House that we are not making as rapid a progress in the matter of education of giris as we all would like to make. But again, here, the provisional igures reveal that, whether at the stage of Class I or at the stage of Class V, the percentage of giris to total enrolment is 48 per cent at Class $I$ and 38 per cent at Class V. As you know, the gross sex ratio between females and males in the country in 1871 was 930 to 1,000 . This, in itself, is a matter of anxiety, but I will not refer to it at
the moment. What I am trying to submit is that some progress has, cert tainly, been achieved in the matter of universalisation of education, that Government is not oblivious of the fact that the drop-out rate has been very high indeed. Therefore various methods are now being introduced; the most important among these are undifferentiated and ungraded classes, part-time education, non-formal education for the age group, 11 - 14 years, non-formal education for the age group, 15-25 years. My colleague, Mr. D. P. Yadav, has spoken at length about the activities of Nehru Yuvak Kendras. One of the major programmes is that functional literacy, literacy geared to the learning of various processes of production, has been taken up in right earnest under the auspices of this Ministry whose Demands for Grants are being considered by the hon. House at the moment. Therefore, I would submit that it is not that the question of primary education is being neglected or the question of literacy is being neglected. While taking the literacy figures of the country, it must be remembered that in 1971 the definition of literacy was entirely a different definition. A person was deemed to be literate if he could both read and write with understanding in any language. A person who could merely write but cannot read was not considered literate. This is a very stiff and a very proper defnition. I am very glad that in 1971, the country chose to adopt a correct and proper definition of literacy.

If you take the literacy flgures, you will observe that in 1971, in the age group of 15 to 24,47 per cent of the population was literate. It is not still good enough, but what I am attempting to say is that as a result of the efforts that had been made, literacy has been going up. Unfortunately, our population has been going up at too rapid a rate and, therefore, we can say that the overall situation is not good enough. The number of male literates in 1971 was 61.5 per cent, and of female literates, it was 32.5 per cent;
the aggregate was 47 per cent in the age group of 15 to 24 . This 47 per cent was a rise from 36 per cent in 1961. That is to say in ten years time, in the age group of 15 to 24, there had been an 11 per cent rise in the number of literates, male and female taken together, which is not satisfactory, but which is something which we need not be ashamed of in the sphere of literacy.

A point has been made, and again correctly, about assuring equality of educational opportunities. I would be the last man to express any sense of satisfaction with the present opportunities which are available to the poorest section of our population, but at the same time, it is certainly true that opportunities for vertical mobility have now reached considerably wide sections of our society.
SHRI B. V. NAIK: It is a matter of opinion.

PROF. S. NURUL HASAN: I am giving jou certain figures; the opinion will be your own.

SHRI B. V. NAIK: Figures can be twisted.

PROF. S. NURUL HASAN: I cannot question the competence of my hon. friend to twast figures.

In Central Schools, about 60 per cent of the children belong to what commonly are called Class III and Class IV of the Central Government employees. These are by no means the affluent or the elite class. The Central Schools have been established for the children of mainly transferable employees of the Central Government, otherwise it is the responsibility of the State Governments to establish the Central Schools. If there is any vacancy left after admitting the class of persons for whom these Central Schools are intended, naturally the schools are very glad to admit other children. But sometimes it so happens that vacancies are not available and those for whom these schools are intendē fill up all the vacancles. If you further take the few examinations, if they are considered to be

## [Prof, S. Nurir Eiaman]

the test of the quality of education that is being inpraited, then I would aubmit about the IITs, in the general entrance examination of the IMsthese are among the toughest allIndia examinations-in IIT Kanpur, for example, in the Iast examination that wàs heiri- in 1975, 20 per cent of the auccessful candidates belonged to poor families whose parental income was not more than Rs. 6000 per annum and the average parental income of all the candidates successful was about Rs. 14,500. 'All' means all the IITs....

SHRI B. V. NAIK: The average figure of Rs. 14,500 shows that they come from the elitist section of the society where the average income per month is R.s. 40 for the society as a whole.

PROF. S. NURUL HASAN: These are the people who belong to what we call middle class in the Indian gituation. These are the people who, according to the new law regarding income-tax which has been passed by this hon. House, shall be either below income-tax level or just at the income. tax level and not beyond that. Then in the National Science Talent Scholarship again it is this group between Rs. $500-1000$ or below Rs. 1000 whech is at the moment coming up. Now what I am trying to make out is that it is not that a fainily with Ais. 1000 income is mot likely to send its children to any of the public scfiodis. I am not satisfied with this opportunity because it leaves out the overwhelming majority of the people of my country, people who would find it difficult even to send their children to whole-time prymary education. Therefore, we have to continuously explore ways and means to ensure that children who, by the force of economic circumstances ate required to supplement the family income or because of social circum. stances are required to support the mether or the father, are also enabled to receive the best quality education that there is in the country.

So far as work experience is concerned, I am glad to report that there
mas now been a general conmonaus thrardiag the entive curriculum tor clasme I to $X$ and work experiehce, science, Mathematics, inintory and Ceogrephy-all theese things have been included tharein and on this there is a general consongus.

One of the hon. Members ralsed the question about science being introduced as an extra subject. In the new set-up of primary education, there witi be two stages: classes I and II where edence and social sciences will be taught as environmental subjects, just as one subject and in the second stage i.e. from class III to class IV science will be taught as environmental science. This will include an overall knowledge of the environment and the inter-relationship between the different components of environment, biotic and ablotic.

The National Council of Educational Research and Training has been trying also to evolve a national consensus for classes XI \& XII including vocational education. The National Council has appointed very highpowered and extremely competent Board of Editors to prepare text books imbued with the value of socialism, secularism and democracy with the objective of building up the personality and character, with creating among the children the finest traditions, recreating among the children the finest tradition of Indianness. These text books are sought to be prepared and I hope that the country would accept these text books as a whole.

I would like, at this time, to pay a tribute, particularly to the Director of the National Council of Eriucational Research and Training-ProL Rais Ahmed and to his colleagues who have been working extremely hard in carrying the message of this new type of education to the country as a whole, obtaining consensus and of trying to carry the teachers eapecially the Primary School Teachers with the proposed social change, because without the concurrence and involvement of the teachers and of the edwcational administrators, no change is likely to take place.

I would also 1 Hke , at thin moment, to make a reterence to the wery dit. cult task with which the Diversity Grants Commiasion ia faced. Unfortunately, we allowed a situation to develop in our country wherein there was a runway increase in onrolment at the level of collage education as well as in the number of colleges that were being opened in the country.
SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): This happened because you have prescribed graduation ab minimum educational qualification for the post of a clerk too. That is why everybody is running after college education. Why do yoa not reduce it to matriculatton?
PROF. S. NURUL hasAN: My colleague, the Minister of State for Personnel, has already made an announcement and I would not like to encroach upon his domains because recruitment 15 , as the hon. member knows, not within my purview.
The figures taking 1969-70 as the base year, of the enrolment at the college and university exclusive of pre-university and intenmediate sollege, are as under:

In 1970 the increase was 8.9 per cent. In 1971-72 it was 6 per cent, in 1972-73 it was 3 per cent and in 197374 it had been brought down to 3 per cent.

So far as the increase in the number of colleges was concerned, in 1970-71 the number of new colleges established was 307; in 1971-72 it was 292, in 1972-73 is was 262 and in 197374 it was 150.

The point I am trying to make out is that the sudden un-planned, unthought of expansion of enrolment and the increase in the number of colleges created a situation in which the State Governments were faced with this cilemma that either they finance the colleges properly and if they do so, then they cut a proportionate allocation for Primary, Elementary and Secondary Education
which would have been a very serious matter, or thay allow the colleges to atarve. This was a very very difficult situation with which the country was faced and I am glad that as a result of the efforts that have been made by the University Grants Commission, some brake has been applied. But the University Grants Commission has insisted and the Government are in full agreement with the Commission on this issue that it should not mean lessening in any way of an opportunity for either backward regions of the country or for the weaker sections of the community, in particular the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, women, first generation learners and so on.
SHRI KARTIK ORAON: I would like to seek your indulgence for having a clarification on one pcint. Perhaps one year ago there was a national science talent test held in Jamshedpur in Bihar and 18 students appeared out of which 2 students qualified. Both thēse 2 students were tribal students. But subsequently that examination was scrapped and another examination was held again. I would like to know as to what type of control is exercised in the matser of conducting these examinations by the Centre.

PROF. S. NURUL HASAN: This is a matter of detall and I hope you will agree with me that I cannot answer off-hand.

SHRI KARTIK ORAON: It may be a matter of detail, but I am asking about the method of controlling examinations.

PROF. S NURUL HASAN: 1 will make the necessary enquiries and I will inform the hon. Member about it. Now that he has raised this matter, I will look into it.

The point was that we cannot afford to spend less thañ, say, 45 per cent or so of whatever is available for elementary education. In fact this peroentage should be nearer 50 than 46.

## [Prof. S. Nurul Hasan]

If that be so, well, a certain percentage has to be provided for secondary education. A reasonable percentage has to be provided for technical education. Then, what is left for higher education, which is a very expensive business, is rother a limited amount. And therefore, if we start spreading our butter too thinly over the bread, I am afraid, there will nol be adequate supply of butter in every piece of bread. Therefore, what we are now attempting to do is to restrict unrcgulated expansion on the one hand. On the other handl we want to ensure that the weaker and poorer sections and working people and others are enabled to receive higher education. And, one of the proposals under consideration of the Government is to establish an open type of university. Another proposal is to expand the whole scheme of correspondenre course There is a third proposa to increase the facility for self-study for creating academic centres and so on. There are certain proposals under consideration and I hope that very soon we will be able to make an announcement of the policy in this respect.

PROF. S. L SAKSENA What are you doing to bring the backward areaz on par with the other areas?

PROF. S. NURUL HASAN: I have just now explained what wr are attempting to bring this about. The UGC is evolving a differential scale of assistance to colleges and institutions in backward areas as compared to colleges and institutions in the developed areas.

The question of assistance to the Calcutta University was raised in regard to special assistance to universities The UGC is deeply roncerned about the problems with which the Calcutta Unversity is farnd. It hos offered a sum of Rs. 2 crores over and above the normal sum to which it in
entitied for the development of its collegiate aduction. This is over and above what is normally being mare available to Calcutta University. The assistance to Madras and Hombay universities is of the order of about Rs. 1 crore each. The UGC has also taken a great deal of interest in ensuring that the syllabus becomes more relevant to the needs of the community, it is up-dated, and that the examination system is reformen

In fact, a fairly wide spectrum of the academic community is being involved in the discussion on the examination reform in universities and I hope that, very soon, the new system of examination, which is emerging and which has almost emerged as a result of general consensus, will be enforced in a very large number of unversities.

Sir, my colleague made a reference to the role of NSS. Whether it is the universities or the Indian Inctitutes of Technology, ihe teachers and students are more and more involving themselves the solution of the concrete problems with which our villages are faced in their day-to-day life. You might have noticed in the newspapers occasionally reports come that the I.IT. has adopted such and such a village. such and such other insitution and some other university has adopted such and such a village or a group of villages has been applying themselves to the solution of different problems.

A specific reference was made by the hon. Member, Shri Tiwary regarding the School of Planning and Achitecture and he said that it is s.ot taking any interes in the rural areas. I would like to submit to the House that the School has undertaken studies of some of the 'live' projects in rural areas, such as Nay a Bans, (Chhe. tra, Manali Village (Kulu valley). Bethani Village (Haryana), Mehrauli Village, Munirka, Madipur. Bankner,

Lalgarh Village (Rajasthan), Nogar Village etc. So, it is not correct to say that the School of Planning and Architecture is not involving itselt in the affairs of the countryside.

A reference has also been made to Technical Education I am glad to say that it will now be possible for the Central Government again to start giving, even though on a very modest scale, assistauce for the improvement of facilities in the Engineering Colleges and polytechnics from the Central sector. I hope that this will streng'then the hands of the All-India Council of Technical Education.

I would crave your indulgence to say a few words about social welfare. Many hon. Members have made references to social welfare. My good friend, Prof. Mavaiankar has specifically asked me to tell the House something about what is being done to implement the Children's Policy Resolution The National Children's Sport has been constituted and it has already made an integrated child development services scheme. It is a package of six schemes which has already been started in thirtythrea blocks inclüding some of the urban blocks and tribal blocks, and work has already been started on that. The Nutrition Programme in the State sector is being maintained and the tempo of the scheme for the welfare of destitute children is being increased. The terms or grants have also been improved and the provision of creches for the children of working women has also been increased considerably.

SHRI P. 9 MAVALANKAR: There is soon going to be an international children's year. Am I right? That is going to be observed all over the world. In that context, I would like to know whether we have arready made some arrangements in orgonising seminars and programmes for increasing public opinion and public awareness about the need to develop
areas of activities for the children's welfare and whether any plan has been made.

PROP. S. NURUL FLASAN: Yes, Sir. This is very much under our consideration and I am strengthening my Ministry and creating a whole Bureau which will be monitoring and which will be responsible for implementiug the programmes rezarding the welfare of the children.

Sir, a very important matter which is partly with the Department of Culture and partly with the Department of Education but, which, nevertheless, is of national importance is the question of languages

Now, Sir, we have taken the view that even with the extreme limitation on our resources a very high priority must be given to the promotion of languages. Therefore, Sir, the programme of assistance to the State Granth Akademies is to be continued. The House will recall that originally it was decided that it was a orle-time Fourth Plan "cheme of Rs. 1 crore to be given to earh State and then the assistance woutd cease it the end of the Fourth Plan but it was felt that the bampo was being built up gradually and that it was absolutely essential that provision should be made for the writing of books in the various regional languages so that these could profitably become media of instruction even at the university and college level

In so far as Hindi is concerned we gave the highest importance to the development of Hindi as a link language, as a literacy language, as a language, which will be-in terms of Article 351 of our Constitutionthe expression of the composite culture of India and would be able to become the vehicle of modern thought
SHRI P. VENKATASUBBAIAF: (Nandyal): What about the threelanguage formula.

MROF. s. NURUL HASAN: Sir, I have been referring contipuously to the National Policy Resolution on Education. 'The three-language formula has beon described at jeagth there and Government stands by that formula as given out in this document. Therefore, I did not consider it necessary to refer to it again.

Sir, the programme of providing Hindi teachers to tha non-Hindi speaking areas on hundred per cent basis is being contiaued and strengthened The Central Hindi Directorate has started bringing out digests for the use of the health worker, the mechanic, the overseer, on technology, on health sciences and on other sciences. There is also digest for the use of studentel incorporating latest knowledge of these various activities. Billngual dictionaries have also been taken up. I trope that as a result of this the promotion of Hindi would be strengthened.

So tar as tribal languages ate concerned, the Centrel Institute of Indian Languages at Mysore has given a great deal of attention to the development of tribal languages. Sir. so far as the promotion of Devnagri script for writing different languages in addition to the original script of the language is concerned, it is very much a part of our activities and we wish to promote it.

## 18 hrs.

Sanskrit, again, is one of the major programmes of my Ministry. We have increased the provision from Rs. 5 lakhs in the fecond Plan to Rs. 75 lakhs in the Third Plan to Rs. 275 lakits in the Fourth Plan to Rs. 52C lakhe in the Fifth Plan. This will give you a very rough idea of the importance which is being attached to the teaching of Sanskrit which, we think, is one of the major programmes. We ore supporting five Vidyapeochs, giving assistance to various voluntary organisations. But I would spacially like to inform the

Houne that the Ministry has Iaunch. ad a new scheme for the establuhment of Adarsh Sangkrit Pathuhalae.

In the same way, this Ministry has initiated schemes for the promotion of Persian and Arabic and also of Urdu, because these two, Persian and Arabic, are important parts of our national heritage, and Urdu, although spoken by a very large number of persons, is not the regional language of any major State with the exception of Jammu and Kashmir. Therefore, the Centre is doing its best to help.

I would like to conclude by making a very brief reference to the need for co-operation in the sphere of social welfare by all sections of the community. Without voluntary support, without the organised support of all people, men, women, young people, educated as well as those who are not educated, without their support, it will be impossible for the Government to carry forward any worthwhile scheme of social welfare, and my Ministry welcomes their rn-operation, invites them to offer their cooperation. Whatever financial or other assistance we can provide, we will be glad to provide.

SHRI B. V. NNIK: The Chair has been kind enough to permit us a few questions. I have only one question to ask. All the Central Universities in India including Osmania Urdu University in Hyderabad. .

PROF. S. NURUL HASAN: Osmania is not n Central University.

SHRI B V. IJATK: That means Hyderabad Universitv which is a Central University, the old in a new form...

PROF. s. NURUL hasan: No, it is a new University.

SHRI B. V. NAIK: Even making an exception of Hyderabad, six out of seven Central Universıties, Alıgarh, Banaras, Delhi, Juwaharlal Nehru, Visva Bharati...

MR. CFIATRMAN: YHease ask your quastion.

SHRI B. V. NALK: All these are siturated in the north. In view of the fact that the Concurrent List is going to be applicable for Education...

SHRI P. G. MAVALANKAR: HOW do you know?

SHRI B. V. NAIK: All that is a matter of discussion. I would therefore request the hon. Minister to say whether in order to remove these regional disparities or imbalances in the development of Central Universities in the whole country, for particularly the southern sulture, you would give us a separate University in order to save us from a sense of domination of one culture by the other.

PROF. S. NURUT HASAN: 1 would like to inform the fiouse that the Central Covernment have very much under their consideration a proposal to establish a Central University at Pondicherry.

SHRI P. JENKATASUBBAIAH: There is a large volume of opinion in this country that in order to bid good. by to linguistic chauvenism and all these linguistic troubles, Education must be brought into the Concurrent List. May I know whether Government are seriously considering bringing in a constitutional amendment for this, and whether they have been sounding the various Governments for their opinion in this regard?

PROF. S. NJRUL EASAN: This is not a matter to which I could give a reply. It should really be addressed to the Prime Minister.

SHRI KARTIK ORAON: When the Shillong University was being established, it was stated that that university was being set up particularly with a view to help tribal people of hill areas. At that time I had asked a question whether government were considering in terms of opening similar universities in
other hill areas and it was stated then that if and when proposals came they would ie accepted. Has the Minister anything to say about it?

PROF. S. NURUL RASAN: At the moment, in this plan period, we have no such proposal.

SHRI KARTIK ORAON: Why?
SHRIMATI ROZA DESEPPANEM: I had asked the hon. Minister to explain whether varjous vidyapiths or private institutions calling themselves universities or vidyapiths are formed and organised by getting donations and thev become the private property of certain individuals who behave like dictaturs. Do they propose or fio they visualiser asking them to conform to a common pattern, universal pattern or constituztion according to which alone the vidyapiths should be constituted? I want to know this from them because there are so many of them

PROF. S. NURUL IIASAN: At the present moment as the Constitu. tion stands, Parliament's legislative competence does not extend to the states in the matter of university $\in d u$ cation.

MR. CHAIRMAN. I slall now put all the cut motions to the demands of the Ministry of Education and Social Welfare to the vote of the House, unless any Member desires any particular cut motion should be put to vore separate:y.

All the cut motions were put and regatined.

MR. CFAAIRMAN: I shall now put all the cut motions moved to the demands of the Department of Culture.

All the sut motions were put and neqatived.

MR. CHAIRMAN Now, the ques. tion 18;
"That the respective sums not exceeding the nmounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President to complete the sums necessary to dafray charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1977, in respect of the beads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos 26, 27 and 28 relating to the Ministry of Education and Social Welfare"

The motion was adopted

MR, CHAIRMAN: The quastion 13:
"That the respective sums not exceerng the amounts on Revenue Account shown in the fourth column of the Ordpr Papar be granted to the President to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1977, in respect of the heads of demands entered in the second column thereot against Demiands Nos 101 and 102 relating to the Department of Cul. ture"

The motiun was adopted
[The Demands for Grants, 187677 in respect of the Minastry of Education and Social Welfare and the Depart ment of Culture, which were voted by the Lok Sabha, are shown below -Ed]

### 18.12 hrs.

The Lok Sabha then adjourned Till Eleven of the Clock on Wednesday, April 28, 1976/Varsakha 8, 1898 (Saka).

| No of <br> Demand | Name of Demand | Amount of Demand for <br> Grant on account voted by <br> the House on 23-3-1976 | Amount of <br> Grant vited ty the <br> House |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


[^0]:    इन सज्बों के साप्य घ्राप्री मांगों का में समर्षन करता द्वे लेकिम निषेबन कहलंगा
     की तरक घाग सिक्य जए।

