

## प्राक्कथन

FOREWORD

प्रसुत पुस्तक घ्रवने ठंग का चोया प्रकाशन है। इस में मात मुछ्य समुहों के श्रन्तांत संख्या-वाटौं के माध्यम से भारत में जिक्षा की प्रर्गति का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक बाटं में f्राक्षा के एक विशेष पहलू को दिखाया गया है अ्रोर उस के साँच संक्षिप्त ब्याह्यात्मक fिप्पणी भी दो गई है।

गागा है कि प्रयम तोन प्रकाशनों की भांति इस लेबा-चित्रीय प्रकाशन को भी भारत तथा विदेश में शिक्षा में रचि लेने वाते समी ठ्यक्तयों द्वारा श्रपनाया जाएगा।

इस -्रवमर का लाभ उठते हृए में राज्यों तथा संष-पासित क्षेतों के जिक्षा विभागों क्रोर विश्वविद्यालयों के प्रति हादिक ग्राभार प्रक्र करना चाहृत्ता है जिन्टोंने इस प्रकाशन के लिए अप्राधारभूत सामप्री देने की कृषा
 सहयोगियों का भी श्राभारो हूं जिन्होंने साम्रो को प्रस्तुत पुस्तक का रुप देने में योगदान दिया है ।

पी० एन० कृपाल, सचिव एवं शिक्षा सलाहकार

रिक्षा मंत्रालय भारत सरकार

## नरें दिस्सी,

30 जून, 1966

The present publication, the fourth of its kind, attempts to give a picture of education in India through the medium of statistical charts selected under seven broad groups. Each chart depicts a particular aspect of education in India and is accompanied by a short explanatory note.

I hope that this graphic presentation, like its three predecessors, will be favourably received by all those interested in education in this country and abroad.

I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to the Education Departments of the States and Union Territories as well as the Universities who have so kindly supplied the basic material on which this publication is based and also to my colleagues in the Ministry of Education who have worked on that material to produce the present publication.
P. N. KIRPAL,

Secretary \& Educational Adviser Ministry of Education Government of India.

New Delhi,
The 30th June, 1966.

$\frac{\text { ED. } 412}{3000}$

PUBLICATION NO. 788

PRICE
Inland - Rs. 3.70 Paise
Foreign $- \begin{cases}8 & \$ h .8 \mathrm{~d} . \\ \$ & 134 \text { Cents }\end{cases}$


## CONTENTS

Page
FOREWORD ..... (i)
CONVERSION TABLE ..... (ii)
GENERAL

1. People of India ..... I
2. Educational System ..... 3
3. Literacy in India ..... 5
4. Total Number of Students in India ..... 7
5. Educational Administrative Set-up at the Centre ..... 9
PROGRESSS OF EDUCATION
6. Growth of Institutions in India ..... II
7. Progress of Enrolment ..... 13
8. Progress of Technical Education ..... 15
FIVE-YEAR PLANS
9. Outlay under Plan Schemes ..... 17
EDUCATION IN THE STATES
10. Number of Students in States and Territories ..... 19
11. State Educational Budgets ..... 21
12. Expenditure on Education ..... 23
13. Free Education in India ..... 25
14. Compulsory Education in India ..... 27
SCHOOL EDUCATION
15. Scheme of School Classes in India ..... 29
16. Wastage at Primary Classes ..... 31
17. Progress of Basic Education ..... 33
18. Teachers in Schools ..... 35
19. Trained School Teachers by Salary and Qualification ..... 37
UNIVERSITY EDUCATION
20. Universities in India ..... 39
21. Teachers in Universities and Colleges ..... 41
22. Out-put of Graduates ..... 43
23. Indian Students Abroad ..... 45
24. Foreign Students in Indian Universities ..... 47
SCHOLARSHIPS
25. Scholarships and Other Financial Concessions (Beneficiaries) ..... 49
26. Scholarships and Stipends (by Source) ..... 51
27. National Scholarships ..... 53
LIST OF STATISTICAL PUBLICATIONS ..... 55
(iv)
विषय-सूची
पृष्ठ
प्रानकयन ..... (i)
परिवर्तन नारण ..... (ii)
सामान्य
```
            . भारत को जनसंछा
```

,
शिक्षा प्रणाली ..... 3
भार्त में माक्षरता ..... 5
भार्न में विद्याध्धयों को कुन संखा ..... 7
केन्द्र में शिस्षा प्रशामन का ढाँचा ..... 9
रिका की प्रग्गति
6. भारल में संस्याप्रों का विकास ..... 11
विद्यत्यॉ-संकपा में वृद्ध ..... 13
8. तकनोको शिक्षा को प्रगति ..... 15
पंचवबौय योजनाएं
9. योजनाभत एक्कीमों का परिव्पय ..... 17
रुज्यों में शिक्षा
10. राज्यों तथा संघ-शर्शसित क्षेत्रों में निद्यार्ययों की संख्या ..... 19

1. राज्यों के शिक्षा-बजट ..... 21
2. शिक्षा-व्यप ..... 23
3. भारत में नि:गुल्क शिक्षा ..... 25
4. भारत में ग्रनिवार्य शिक्षा ..... 27
स्कूल-शिक्षा
5. भारत में स्कूल-कक्षाप्रों को योजना ..... 29
. प्राथमिक कक्षाआ्रों में श्रपन्पथ ..... 31
6. बुनियादी शिक्षा को प्रगति ..... 33
7. स्कूलों में ग्रध्यापक ..... 35
8. सकूलों के प्रशिक्षित ग्रध्यापक-देतन तथा योग्रता के अ्रनुपार ..... 37
विश्वविध्धालयी शिक्षा
9. भारत के विश्वविद्यालय ..... 39
विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के ग्रध्रापक ..... 41
स्नातकों की संख्या ..... 43
विदेश-स्थिन भारतीय विद्यार्थी ..... 45
10. भारतीप विश्वविद्यालयों में विदेशी छान्त ..... 47
चात्रवृ्तियां
 ..... 49
11. छान्रवृत्तयां ग्रोर वृतिकां-—सातानुसा? ..... 51
12. राष्ट्रीय छादवृत्तियां ..... 53
सांधिकीय प्रफाइनों की सूषो ..... 55

## भारत को जनसंख्या

## PEOPLE OF INDIA

इस जाटं में भारत की 1966 की प्रत्याशित दिया गया है। 1966 की कुल प्रव्याशित जनसंख्या 495 मिलियन है जिसमें पुखषों को संख्या 255 मिलियन पोर स्तियों की संख्या 240 मिलियन है । लगभग 35 प्रतिशत लोग 5-19 वर्ष के भ्रायु-वर्ग के है जो मोटे तोर पर स्कूल की श्रवस्था की जनसंख्या है ।

इस चाटं में 1961 की जनगणना के श्रनुसार जनसंब्या का व्यावसायिक वर्गीकरण तथा जन्म-मृत्यु की दरों का रख़़ दिखाया गया है । ग्रोसत मृत्यु-दर $1921-30$ की 40.4 से घट कर $1951-60$ में 21.7 रह गई है जबकि भ्रौसत जन्म-दर 1921-30 की 50.8 से घट कर 1951-60 में 40.6 ही हुई है । इसके परिणामस्वरूप उस श्रवधि में प्रत्याशित ग्रायु 25.4 से बढ़ कर 41.9 हो गई है।
$T$ his chart shows the projected popula 1 tion of India in 1966 and its age-dis tribution. The total population is expected to be 495 million in 1966 consisting of 255 million males and 240 million females. About 35 percent of the people will be in the age-group 5-19 which roughly corresponds to the school age population.

The chart also depicts the trend of the vital rates and the occupational pattern of the population of the country according to the 1961 Census. The average death rate has been reduced from $40 \cdot 4$ during 1921-30 to $21 \cdot 7$ during $1951-60$, whereas the average birth rate has fallen only from $50 \cdot 8$ during 1921-30 to 40.6 during 1951-60. As a result, the expectation of life has increased from 25.4 to 41.9 during this period.


## शिक्षा प्रणालो, 1965 <br> EDUCATIONAL SYSTEM, 1965

इस चाटें में देश को जिक्षा प्रणाली को प्रविल भारतीय म्राधार पर नितित करने का प्रयत्न किया गया है । किन्तु इस प्रणाली के विष्य में विभित्न राज्यों में कुछ म्रंतर पाया जाता है। जार्ट में पूर्व प्रार्थमिक स्तर से स्मातकोत्तर स्तर तथा ग्रनुसंघान स्तर तक दिक्षा-र्राति के मार्ग को दिबाया गया है। भारतीय शिक्षा प्रणालो में यह व्यवस्था की गई है कि प्रार्थमिक ग्रथना ज़नियर बेसिक स्कूल ग्रोर मिडित अ्रयवा सीनियर غेमिक स्कल से विद्यार्थी घंघों में तथा
 माध्यमिक स्तर के निचिर्थो प्रालिट्टिक्ति स्कूलों तथा माध्यदिक प्रें के प्र च : को प्रोर उन्मुख्ब हों।

यद्याप चारन की ग्रहिकांश जिक्षास्संस्याक्षों में सहृनगएल "लनाई गई है किन्दु कुछ ऐनी संस्थाए भी हैं कं वन उड़फयों भ्रोर स्तियों के लिए हैं।

An attempt has been made, in this chart, to depict the country's system of education on an all-India basis. There are, however, some variations in this system from State to State. The path of progress in the educational ladder from the pre-primary stage to the post-graduate and research stage is indicated in this chart. The Indian system of education provides for the diversion of students in primary or junior basic and middle or senior basic schools to trade and industrial schools and for students in high/ higher secondary stage to polytechnics and secondary grade training.

While most of the educational institutions in India are co-educational in character there are some which are meant exclusively for girls and women.


## भारत में साक्षरता, 1961

## LITERACY IN INDIA, 1961

इस चार्ट में साक्षता के जो प्रतियात अ्रांकड़े दिए गए हैं वे 1961 की जनगणना पर भ्राधारित हैं।

राज्यों में सब से ग्रधिक साक्षरता प्रतिशतता केरल में हैं न केवल स्त्वियों म्रौर पुरषों की सम्मिलित एपप से प्रतिशतता ( 46.8 प्रतिभत) बल्कि उनकी मलग-ग्रलग प्रतिशतता भी (कमशः 38.9 ग्रौर 55.0 प्रतिशत) के रल में सबसे ग्रदिक है। संधश्रासित क्षेत्रों में साक्षरता का सबसे भ्रधिक प्रसार (केरल से मी श्रधिक) दिल्ली में है जो ग्रोसतन 52.7 प्रतिशत है ( 60.8 प्रतिमत पुरषों में तथा 42.5 प्रतिशत स्त्रियों में) । नेफा में मौसत साक्ररता 2.2 प्रतिशत और पुखषों तथा स्वियों
 है। समस्त भारत की मोसत साक्षरता 24 प्रतिशत (पुरषों में 34.4 प्रतिशत और्रीर स्क्विों में 12.9 प्रतिशत)। केबल 12 राज्यों तथा संघ-शासित क्षेतों के प्रांकढ़े इस मौसत से प्रधिक हैं।

चार्टे में यह मी निसाया गया है कि भीसत साक्षरता जो 1901 में 5 प्रतिशत थी 1961 में बढ़ कर 24 प्रतिक्त हो गं। पुरुं की साद्धरता 1901 की 10 प्रतिशत से बढ़ कर 1961 में 34.4 प्रतिशत हुई है मोर स्त्रियों की साक्षरता 1901 की 0.8 प्रतिशत से बढ़ कर 1961 में 13 प्रतिशत हुई है।

हयान देने की बात हैं कि दस चार्ट में साक्षरता के जो प्रतिशत आंकड़े दिए गये हैं वे भारत की समक्र्र जनसंख्या पर भाषारित हैं। यदि इस गणना में से 0.9 वर्ष के भायु-वर्ग को निकाल दिया जाए तो समस्त भारत की साक्षरता 30.1 प्रतिशत (पुखषों में 43.6 ख्रोर स्त्वियों में 15.5 प्रतिशत) हो जाएगी।

TThe literacy percentages depicted in the chart are based on the last (1961) Census of India

Among the States, literacy percentage was the bighest in Kerala not only among men and women taken together ( 46.8 per cent) but also among men ( $55 \cdot 0$ per cent) and women ( $38 \cdot 9$ per cent) separately. Among the Union Territories, literacy was the most widespread (even more than Kerala) in Delhi, the average being 52.7 per cent ( 60.8 per cent for men and 42.5 per cent among women). N.E.F.A. had the lowest average literacy $(2.2$ per cent) and also among men ( 12.3 per cent) and women ( 1.5 per cent) separately. The all-India average was 24 per cent ( $34 \cdot 4$ per cent in the case of men and 12.9 per cent in the case of women). Only 12 States and Union Territories were above this average.

The chart also shows that the average literacy percentage has increased from 5 in 1901 to 24 in 1961. Among men the literacy rate has increased from 10 in 1901 to 34.4 in 1961 and among women it has increased from 0.8 per cent in 1901 to 13 per cent in 1961.

It may be noted that the literacy percentages depicted in the chart have been calculated on the basis of the overall population of India. If, however, the age-group $0-9$ is excluded from reckoning, the allIndia literacy percentage comes to 30.1 ( $43 \cdot 6$ for men and $15 \cdot 5$ for women).


## भारत में विद्धाधियों की कुल संस्या, 1965-66

## TOTAL NUMBER OF STUDENTS IN INDIA, 1965-66

इस चाटं में 1965-66 में विभिक्न प्रिका स्तरों की विद्यार्यी-संख्या दिखाई गई है ।

प्राथमिक म्रोर पूर्व-प्रायमिक स्तर में ग्र नुमानित विद्यार्थी संख्या 494 लाख्य, fिडिल स्तर में 96 लाख्ब प्रोर हाई/उच्नतर माध्यमिक स्तर में 53 लाख है । ब्यावसायिक :मरर विशेष फिक्षा के सकूनों में विद्यार्यी-संख्या 41 लाख, कालेज स्तर को सामान्य fिक्षा संस्याग्रों में 12 लाख भोर ब्वावसायिक तथा विशेष शिक्षा संस्थाआ्रों में 5 लाख है।

1949-50 में सौ में से 7 ब्यई ॠ द्योर 1956-57 में सो में से 9 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की जिक्षा संख्या में जा रदे थे : 1965-66 में यह संख्या 14 हो गई है।

The enrolment in different stages of education in 1965-66 is depicted m this chart.

The estimated enrolment in primary and pre-primary stage was 494 lakh, in the middle stage it was 96 lakh and in the high/higher secondary stage it was 53 lakh. The enrolment was 41 lakh in vocational and special education schools, 12 lakh in general educational institutions at college level and nearly 5 lakh in institutions of professional and special education.

For every hundred people, nearly 7 were attending an educational institution of one type or another in 1949-50 and 9 in 1956-57. In 1965-66 the corresponding number was 14.

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## केम्द्र में किभा-प्रश्सासन का बंचा <br> EDUCATIONAL ADMINISTRATIVE SET-UP AT THE CENTRE

25-2-1966 को केन्द्रीय निक्षा मंबालय का जो बोचा था उसे सामने के चार्ट में दिखाया गया है।

इस मंत्रालय का शिक्षा से संबंध केबल मोटे तोर पर है क्योंकि संविध्रान के ग्रनुसार शिक्षा राज्य-विष्य है। अतः शिक्षा मंनालय स्कल श्रैर विश्रवविद्यालय की शिक्षा सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन, भाषा श्रोर साहित्य, तकनीकी शिक्षा म्रोर वैज्ञानिक श्रनुसंधान, छान्न वृत्तियां, ललित कलाएं श्रोर सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यों को देबता है । इसके घरितिक्त यह शिक्षा आ्रोर ग्रन्य सम्बद्ध विषयों की प्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थात्रों तथा यूनेस्को से सम्बन्धित काम भी देख्या है ।

The chart opposite shows the set-up of the Union Ministry of Education as on 25-2-1966. This Ministry is concerned with education in a broad sense, because constitutionally Education is a State subject in this country. The Education Ministry thus handles issues relating to school and university education, social education, physical education and recreation, languages and literature, technical education and scientific research, scholarships, fine arts and cultural activities. It also deals with UNESCO and other international organisations connected with education and associated subjects.

## EDUCATIONAL ADMINISTRATIVE SET-UP AT THE CENTRE



## भारत में संस्थाम्रों का बिकास

## GROWTH OF INSTITUTIONS IN INDIA

मा
 प्राप्त शिक्षा-सं₹्थाक्रों की संख्या में $1950-51$ से 1965-66 की श्रवधि में जो वृँद्ध हूई है उसे इस चार्ट में दिखाया गथा है।

इस म्यवि में संस्यार्र्रों की कुज संहा लगमग सिगुनी हो गदं है। यदि हम विभिस्न प्रकार की संस्थग्रों को घ्रलग श्रलग लें तो विश्शेष शिक्षा के एकलों को होड़ कर शेष सभो सकूलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालयों, माध्यमिक तथ। इंटरमिजियेट शिक्षा बोडों तथा घनुसंघान संस्थानों की संक्या दुगुनी से भी श्रीिक हो गई है। कला औ्रोर विस्ञान के कालेज तोन गुणा हो गए है ग्रोर ध्याव सायि 5 तथा तकनोकी कालेजों को संख्या लगभग सात गुणा रो गई है। ₹कलों में प्राथमिक स्कलों की संख्या में इस अ्रवधि में 2 लार्ब की वृद्धि हुई है जो भन्य सभी संख्यांश्रों के मुकाबसें में प्रधिक है। इसके बाद माधयमिक सूल ( 57 हजार) भाते हैं । व्यवसायिक तथा तकनीकी Fक्रूों में 1,800 की वृद्धि हुई है। समाज (श्रोढ़) भिका केन्द्रों की संखा 2.7 लाख्ब बढ़ी है।

1949-50 में आ्रोसतन 1,300 व्यक्तियों के लिए एक शिक्षा संस्या बी मौर 1965-66 की तदनुरूप संख्या 600 है।

This chart presents the growth in the number of recognised educational institutions of various levels and types in the country during the period 1950-51 to 1965-66.

The total number of institutions has nearly tripled during this period. Taking institutions of different types separately, all except the schools for special education show a steady increase. Universities, boards of secondary and intermediate education and research institutions have more than doubled. Arts and science colleges have tripled and professional and technical colleges have increased nearly 7 times. Among the schools, primary schools outnumbered all others by recording an addition of 2 lakh schools during the period. This is followed by secondary schools ( 57 thousand), while vocational and technical schools have increased by 18 hundred. The social (adult) education centres have increased by 2.7 lakh.
On an average there was one educational institution for 1,300 persons in 1949-50. In 1965-66 the corresponding figure was 600.


विधार्यों संख्या में पृखि, 1950-64

## PROGRESS OF ENROLMENT, 1950-64

> इस रार्ट में $1950-51$ से $1963-64$ के बीच दिविम्न प्रकार 新र विभिम्न स्तर की जिकानंस्थाभों के विध्याधयों की संख्या में हुई वृद्धि को दिखाया गया है। सिसाधीन छाबों की कुल सं स्या में 3.6 करोड़ की बृदि हुई है- 1950.51 में यह संख्या 2.6 करोड़ थी जो 1963-64 में 6.2 करोड़ हो गई । यह वृदि 28 लाख प्रति वर्ड की घोसत दर से हुई है 11950.56 (पहली पंशकर्षोय योजना) की ऊ्रवधि में 1 E लाख प्रति वेष, 1956-61 (दूसरी पंचवर्षोय योजना) की अ्रवधि में 28 लाझ प्रति बर्ष प्रोर 1961-64 (तीसरी पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष) में 47 लाब प्रति वर्ष की मौसत वृद्धि हुई है ।

> उस चाटं में प्रनुसूचित जातियों, भ्रनुसूनित जनजातियों प्रोर ग्रल्प श्रत्य वाले वर्गों के विद्यार्थयों की संख्या में हुई वृद्यि को भी दिखाया गवा है। इन विद्याधियों की न केवल कुल संख्या में वृद्ध हुई है बलिल कुल विद्यार्थी संक्या में उनकी प्रतिशतता भी बढ़ी है जो 1950-51 की 21.9 से बढ कर 1963.64 में 35.9 हो गई है।

This chart gives the progress of enrolment in educational institutions of various types and levels from 1950-51 to 1963-64. The total number of pupils under instruction increased by 3.6 crore-from 2.6 crore in 1950-51 to 6.2 crore in 1963-64-at an average rate of 28 lakh per annum. The average increase was 16 lakh per annum during 1950-56 (first Five-Year Plan), 28 lakh per annum during 1956-61 (second Five-Year Plan) and 47 lakh per annum during 1961-64 (first three years of the Third Plan).

The chart also depicts the progress in enrolment of scheduled caste, scheduled tribe and low income group pupils. The enrolment of these pupils have not only increased in absolute terms but also in terms of percentage to total earolment from 21.9 in 1950-51 to $35 \cdot 9$ in 1963-64.


## तकनीकी सिसा की घ्रNति, 1961-66

PROGRESS OF TECHNICAL EDUCATION, 1961-66

## इस चाटं में तीसरी पंषवर्षीय योजना में तकनीकी fिका में हुई प्रगति को दिबताया गया है।

तकनीकी शिका का देश के धाराथक विकास में महल्वपूर्ण योगदान रहता है। इस बात को ठशान में रखते हुए तीसरी षंच-वर्षीय योजना की प्रवधि में संस्थाओ्रों की संख्या में वृद्धि करके, वर्तमान संस्थाओं की प्रतेशन-ष्षमता को बढ़ाकर पौर घचछे सामान तथा योग्य फिक्षों भादि की ह्यवस्था करके हित्री प्रोर हिप्लोमा स्तरों पर र्राशक्षण की व्राधिक मुविधाएं प्रदान करने के प्रयन्न किए गए। इसके फलस्वहूप डिर्गी संस्याओं की संख्या में 22 ( 19.8 प्रतिशत) कौर डिप्लोमा संस्थाश्रों में 65 ( 31.1 प्रतिभत) की वृदि हुई। डिगी पाठ्यक्रमों की प्रेश् क्षमता 56 प्रतिजत बढ़ी मर्यात $1961-62$ में सो 15,850 थी बह $1965-66$ में 24,695 हो गई प्रौर fिव्लोमा पाठ्यक्यमों की प्रवेश क्षमता में 74 प्रतिभत वृद्यि हुई अर्यात् 1961-62 में जो 27,701 थी वह 1965-06 में 48,108 हो गई ।
$T$ his chart shows the progress of technical education during the third Five-Year Plan.

Technical education plays an important role in the economic development of the country. Keeping this fact in view steps were taken during the third Five-Year Plan to provide greater training facilities both at the degree and at the diploma levels, by increasing the number of institutions, enlarging the intake capacity of existing institutions and by providing better equipment and qualified staff. As a result of these measures, the number of degree institutions increased by 22 ( $19 \cdot 8$ per cent) and diploma institutions by 65 ( $31 \cdot 1$ per cent). The intake capacity has increased by 56 per cent-from 15,850 in 1961-62 to 24,695 in 1965-66-for the degree courses and by 74 per cent-from 27,701 in 1961-62 to 48,108 in $1965 \cdot 66$-for diploma courses.


## योजनगत स्कीमों का परिष्यय

## OUTLAY UNDER PLAN SCHEMES

इस चर्टे में शिका के केतों के भ्रनुतार तीन पंचर्ष्बीय योजनाम्रों के शिक्षा परिव्यय का तुलनात्मक प्रष्पयन प्रसुत किया गया है। प्रथम योजना में कुल परिख्यय 153 करोड़ था जिसके मुकाबले में दूसरी योजना में यह 256 करोक्? मोर तीसरी योजना में 560 करोड़ था। वहली योजना की नुलना में तोसरी योजना के परिव्यय में श्रधिकतम वृद्धि इंजीनिवरी म्रोर शोधांगिकी की किषा में मोर दूसरे स्थान पर विर्वविद्यालयी शिक्षा तथा मार्यमिक किष्षा में हुईं। प्रारंमिक पिरक्षा तथा पन्य शैक्षिक कार्य थमों में परिख्यय की माबा वुगनी से मघिक रही है।

This chart gives a comparative study of I the outlay on education in the three Five-Year Plans by sectors of education. The total outlay in the First Plan was Rs. 153 crore, as against Rs. 256 crore in the Second Plan and Rs. 560 crore in the Third Plan. The maximum percentage increase in outlay in the Third Plan as compared to the First Plan was in engineering and technological education followed by university education and secondary education. The outlay on elementary education as well as other programmes of education has more than doubled.


# प्रार्थमिक कक्षाप्रों में ग्रपव्यय, 1958-1963 

## WASTAGE AT PRIMARY CLASSES, 1958-63

इस चार्ट में यह दिखाया गया है कि 1958-59 में पहली कक्षा में लिए गए बच्चों में से कितने बच्चे प्राथमिक स्तर की क्रवधि में सकल छोड़ गए हैं। पहली कक्षा में दाखिल किए गए सी बच्वों में से 40 दूसरी कक्षा में पहुंचने से पहले, 11 तीसरी कक्षा में पहुंचने से पहले, 7 चोथी कक्षा में पहुंनने से पहले ग्रोर 5 पांचवीं कक्षा में पहुंचने से पहले स्कूल छोड़ गए हैं। इस प्रकार सो में से 63 बन्चे पांच साल की ग्रवधि के पूरा होने से पहले स्कूल छोड़ गए जो स्थायी साक्षरता के सिए न्पूरत्तम समझी जाती है।
$T$ his chart depicts the wastage at the primary stage for the batch of children admitted in Class I during 1958-59. Of every hundred children who entered the schools in Class I, 40 dropped before reaching Class II, 11 before reaching Class III, 7 before reaching Class IV and 5 before reaching Class V. Thus, 63 children dropped out before completing the five years' course which is regarded as the minimum for permanent literacy.

## WASTAGE AT PRIMARY CLASSES



## राज्यों के शिक्षा-बजट, 1965-66

## STATE EDUCATIONAL BUDGET, 1965-66

इस चां में यहृ दिखाया गया है कि राज्य सरकारों द्वारा (नागालंड को छोड़कर) जिक्षा के विमिम्न स्तरों के लिए बजट में कितनी राशि की ख्यवस्था की गई थी घ्रोर बह राशि कुल बजट का कितना प्रतिशत थी।

उतर प्रदेश्न ने fिक्षा के लिए सबसे प्रधिक राशि नियत की थी, उसके बाद मद्रास, महाराष्ट्र अौर मध्प्यद्रदेश का स्थान माता है। कुल बजट के प्रतिशत यांकड़ों की दृष्टि से शिक्षा के लिए सबसे ःरधिक राशि केरल ने ( 33.9 प्रतिशत) नियत की। आंांध प्रदेश, बिह्हार, मध्यप्रदेश, मद्रास, मंसूर श्रोर राजस्थान ने बजट के $20-30$ प्रतिशत तक की राशि नियत की । जम्मू और काश्मीर ने सबसे कम ( 13.3 प्रतिशत) राशि शिक्षा के लिए नियत की । ग्रौसतन, 1965-66 में राज्यों के बजट का 21.1 प्रतिशत शिक्षा के लिए नियत किया गया है।

$\mathbf{T}^{\text {b }}$he chart opposite gives the funds provided in the budget by the State Governments (excluding Nagaland) for the various levels of education and their proportion to the respective total budgets.
Uttar Pradesh earmarked the largest amount for education followed by Madras, Maharashtra and Madhya Pradesh. As a percentage of the total budget, the highest allocation was made in Kerala, where 33.9 per cent of the budget was allocated for education. Andhra Pradesh, Bilar, Madhya Pradesh, Madras, Mysore and Rajasthan allocated $20-30$ per cent of their budgets to education. Jammu and Kashmir made the least percentage allocation for education ( $13 \cdot 3$ per cent). On an average, $21 \cdot 1$ per cent of the budget of States was earmarked for education in 1965-66.

## STATE EDUCATIONAL BUDGET 1965-66



## Fिका-包य, 1962-63

EXPENDITURE ON EDUCATION, 1962-63

डू चरें में यद्धिंखाया गया है कि मारत के विभित्र पर्यों तया संष-घासित क्षेत्रों में शिक्षा पर कुल कितना बर्ष किया गया और छस बतं का कितना भंश कितनफिन बोतों से प्राप्त तुमा ।

अहां तक छुल बनें का संबन्ध है महाराष्ट्र का स्थान सबसे कार है जिस पर $5,687.2$ लाब रुपने संत्वं द्वए। इसके घाव उतर प्रबेत्त (5,040.8 लात्य रुपगे $)$ ब मद्रासे $(4,396 \cdot 9$ लाब्य हपये) जाते हैं। सबसे कम राशि दादरा प्रोर नगर छवेली $(3.8$ लाब्ब रन्ये) ने खर्च की। हितु प्रति व्यक्ति बर्वे बिल्ली में सबसे भषिक ( 49 रुपये) रहा ग्रोर इसके बाद लकादीव, मिनिकाय और घ्रमीनदीवी दीष समूह ( 37 इपये) मोर पांक्षेरी ( 34 रुपो) का स्थान धाता है। सबसे कम प्रति उप्चम्ति बर्व दाबरा क्रॉर नगर हवेली ( 5 स्नये) का है मोर उस के ऊपर कमशः विहार ( $5 \cdot 5$ एयो) कथा उड़ीषा ( 6 ₹पये) का स्वान भाता है।

सरफार गे बकादीय, मिनिकाय थार क्रमीनदीवी ीवसमूह, नेफ़, बाषरा मोर नगर हेबली वषा श्रंडे पान मीर निकीयार हीपसमूह में सारा खरं दिया हौर क्विपुरा, वारितरी तथा अम्म कोर काश्मीर के शिश्रान्यय का 90

 प्रतित्र (fिमाबत प्रश्षा) त中 प्रा।
. The total expenditure on education in the different States and Union Territories in India and the contribution of the different sources towards this expenditure is depicted in this cbart.

As regards total expenditure, the State of Maharashtra tops the list with an expenditure of Rs. $5687 \cdot 2$ lakh followed by Uttar Pradesh (Rs. $5040 \cdot 8$ lakh) and Madras (Rs. 4396.9 lakh). The least amount was spent by Dadra and Nagar Haveli (Rs. $3 \cdot 8$ lakh). However, the per capita expenditure was the highest in Delhi (Rs. 49), followed by L. M. \& A. Islands (Rs. 37) and Pondicherry (Rs. 34). The least per capita expenditure was incurred by Dadra and Nagar Haveli (Rs. 5), followed by Bihar (Rs. 5.5) and Orissa (Rs. 6).

Government financed the total expenditure in L. M. \& A. Islands, NEFA, Dadra and Nagar Haveli and A. \& N. Islands and met more than Rs. 9 out of Rs. 10 spent on education in Tripura, Pondicherry and Jammu \& Kashmir. In the case of other States the Government contribution towards educational expenditure varied from 89.6 per cent in Nagaland to 14.4 per cent in Fimackal Pradesh.


## भारत में नि:शुल्क शिक्षा, 1965

## FREE EDUCATION IN INDIA, 1965

सTमने के बार्ट में यह दिबाया गया है कि भारत के Рिमिन्न राज्यों प्रोर संछ-शासित क्षेत्रों में (नागालंड को छोड़कर) किन-किन स्तरों तक नि:भुल्क शिक्षा दी जाती है 1

जम्मू श्रोर काश्मीर में कालेज स्तर तक की शिक्षा नि: शुल्क है । शेष राज्यों में से पांच में शाठवीं कक्षा तक, एक में ग्यारहवीं कक्षातक श्रोर छ: में पांचवीं कक्षा तक नि: गुल्क भिक्षा की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में लड़कों के लिए पांचचीं कक्षा तक श्रोर लड़कियों के लिए दसकीं कक्षा तक fि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। पश्चिमी बंगाल में लड़कों को चौथी कक्षा तक श्रोर लड़किकों को झ्राठवीं कक्षा तक fि:गुल्ब fिक्षा दी जाती है। तीन सं४-शासित क्षेतों में ग्यारहवीं कक्षा तक आ्रोर शेषे में श्रावीं कक्षा तक fि:गुल शिक्षा की ब्यवस्था है ।

The chart opposite depicts the stages up to which education is free in the different States and Union Territories of India excluding Nagaland.

In Jammu \& Kashmir education is free up to the college stage. Among the other States, in five education is free up to VIII class, in one it is free up to XI class and in six it is free up to V class. In Uttar Pradesh, education is free up to $V$ class for boys and up to $X$ class for girls. In West Bengal there is free education upto IV class for boys and VIIl class for girls. In three Union Territories education is free up to XI class and in others up to VIII class.


# भारत में अनिबार्य शिक्षा, 1962-63 <br> COMPULSORY EDUCATION IN INDIA, 1962-63 

भT रतीप बंविषान के श्रादेशानुसार समी राज्यों को 14 वर्षं तक समी बहचों के लिए नि: गुलक, प्रनिबार्य ज्रोर आारंजनिक सिक्षा की प्यद्थसा करनी ताहिए।। विभित्र राज्यों ने fिमिन्न धागु तक के बन्बों के लिए किष्षा प्रनिवायं की है। इस थार्टे में 1962-63 की सिति दिखाई गई है ।

नगर-्षेतों में 2 राज्यों ने 10 बर्ष तक, 9 राज्यों ने 11 वर्ष तक, ए5 रतजय ने 12 वर्ष तक म्योर शेष राज्यों ने 14 वर्य तक परिवार्य चिभा की उ्यवस्पा की है। केबल एक राज्य में 8 वर्ष तक द्रोर एक में 9 वर्ष तक भनिवार्य किष्षा रबो गई है। देहाती क्षेढों में एक राज्य में 14 वर्ष तक, 9 खाज्यों में 11 वर्ष तक मोर एक राज्य में 10 वर्ष तक पनिवार्य शिक्षा की ख्यवस्ता है। केवल एक राज्य में 7 वर्ष तक, एक में 8 वर्ष तक प्रोर दो में 9 वर्ष तक श्रनिवार्य भिक्षा तो जाती है। म्रन्य राज्यों तथा संष-्यासित केलों में प्रनिषयं चिषा की ब्यवस्षा नहीं है ।
$T$ he constitution of India enjoins on the States to endeavour to provide free, compulsory and universal education for all children until they complete the age of 14 years. Different States have brought education under compulsion, up to different ages. The position in 1962-63 is presented in this chart.

In the urban areas, education was made compulsory upto 10 years in two States, upto 11 years in 9 States, upto 12 years in one State and upto 14 years in another. Compulsory education was upto 8 years of age only in one State and upto 9 years in another one. In the rural areas compulsory education was introduced upto 14 years in one State, upto 11 years in 9 States and upto 10 years in one State. It was introduced only upto 7 years and 8 years in one State each and upto 9 years in another two States. Compulsory education was not in vogue in other States and Union Territories.


## भारत में स्फूल-कक्षाश्रों की योजना, 1963-64

## SCHEME OF SCHOOL CLASSES IN INDIA, 1963-64

प्रार्थमिक, fमिंड म्रोर हाई/उन्नतंर माध्यमिक स्तरों पर कक्षात्रों की संख्या की दृष्टि से सभी राज्यों में एकस्पता नहीं पाई जाती है। कुछ भज्यों में तो क्षेत्रगत fमिन्रती मो पाई जाती है। 1963 -64 में प्राथमिक स्तर की श्रवfि प्राम तोर पर पांत वर्षं की थी, कृछ राज्यों में यह म्रवधि चार उंब की श्रौर एक गज्य में स्ञात वर्ष की थी। fिडिल स्तर पर प्रधिकांश राज्यों में तीन कक्षाएं भ्रोर म्रन्य राज्यों में दो ग्रथवा चार क्षाऐं होती थी। प्रार्थमिक आर मिकित स्तर दोनों की म्नधि fिला कर बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैमूर; उड़ोसा, दादरा आ्रोर नगर हवेली तथा बकादीव fमनिकांय श्रोर श्रमीदीवो द्वोपसमूह में मात वर्षं की, मfनुदर में दस वर्ष की श्रोर शेप सभी रज्यों में ग्राठ वर्ष की होती थी। दृई स्बूल/उन्चतर माध्यमिक स्तर में जो स्कूली किष्षा की श्रंतिम कड़ी है घ्रधिकांश राज्यों में तीन कक्षाएं छोती थीं प्रीर कुछ में हस की प्रवधि 2 या 4 वर्ष मी होती थी मारे स्कल-पाठ्यक्रम की भ्रव्नधि चार राज्यों/संषशासित क्षेतों में दस वर्ष को, पन्द्ध राज्यो/संघ-श्शासित क्षेतों में ग्यारह वर्ष की, पांच राज्यो/संघशासित क्षेतों में बारह वर्ष की घोर दो राज्यों/तंघश्राित क्षेतों में तेरह वर्ष की थी।
$T$ he number of classes at the primary, middle and high/higher secondary stages in schools in India is not uniform in all the States. In some States it even varies from region to region. During 1963-64, the duration of primary stage was generally of five years, in some States it was four and in one seven. The middle stage consisted of three classes in most of the States and of two or four classes in others. Primary and middle stages, taken together, comprised of an eightyear course in all the States with the exception of Bihar, Gujarat, Kerala, Maharashtra, Mysore, Orissa, Dadra \& Nagar Haveli and L. M. \& A. Islands where these were of seven years and Manipur where this was of ten years. The high/higher secondary stage, which is the final step in the ladder of school education, consisted of three classes in a majority of the States, while in others it extended over two or four years. The entire school course was covered in ten years in 4 States/Union Territories, eleven years in 15 States/Union Territories, twelve years in five States/Union Territories and thirteen years in 2 States/Union Territories.


## राज्यों तथा संघ-जासित क्षेत्रों में विद्यार्थियों को संख्या, 1965-66

## NUMBER OF STUDENTS IN STATES AND TERRITORIES, 1965-66

इस चार्ट में दिखाया गया है कि प्रल्येक राज्य श्रोर संघशासिक क्षेत्रों की समी प्रकार की शिक्षा-पस्थात्रों में 1965-66 में विद्याधियों की संख्या कितनी रही है ग्रोर वह कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी।

कुल ग्रांकड़ों की दृष्टि से वियार्थी संख्या सबसे श्रधिक उत्तर प्रदेश में ( 94.6 लाख) थी, उसके बाद कमश: महाराष्ट्र ( 79.0 लाख) ग्रोर मद्रास ( 65.8 लाख) पाते हैं । सबसे कम विद्यार्यी संख्या नागालैड की $(0.8$ लाख ) थी ग्रोर इसके बाद जम्मू ग्रौर काश्मीर ( 4.6 लाख) का स्थान म्राता है। प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से शिक्षा संस्था में भर्ती उ्यक्तियों की संख्या लकादीव, मिनिक्मयय ओ्रोर: अभीनदोबी द्वीपसमूह में 28 , मीिपुर में 26 , दिसर्धारें 24 मौर केरल में 22 थी । विद्यार्थी संख्या की प्रतिशतता नेफा में सबसे कम (4) थो श्रोर उसके बाद राजस्थान तथा उढ़ीसा (10) का स्थान ग्राता है।
$T$ his chart indicates the number of pupils enrolled in educational institutions of all types in each State and Territory in 1965. 66, together with the percentage enrolment to total population.
In absolute figures, the enrollhent was the highest in Uttar Pradesh ( 94.6 lakh) followed by Maharashtra (79.0 lakh) and Madras ( 65.8 lakh) and was the least among the States in Nagaland ( 0.8 lakh) followed by Jommu and Kashmir ( $4 \cdot 6$ lakh). For every 100 pcople, 28 were enrolled in some educational institutions in L. M. \& A. Islands, 26 in Manipur, 24 in Delhi and 22 in Kcrala. The percentage enrolment was the least in NEFA (4) followed by Rajasthan and Orissa (10).


# बुनियादी शिक्षा की प्रगति, 1950-66 <br> PROGRESS OF BASIC EDUCATION, 1950-66 

इस चार्ट का विषय $1950-51$ से $1965-66$ के बीच बनियादी शिक्षा के क्षेत्न में हुई प्रगति है। इसमें दिखाया गया है कि ईस भ्रधि में जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक घोर बेसिकोत्तर स्कूलों, विद्याथथयों तथा ध्र्यापकों की संख्या क्या थी घोर उन पर कितना खर्च हुमा ।

बेसिक स्कलों की कुल संख्या चार गुणा बढ़ी-सीनियर גेसिक स्कूलों की संख्या में 49 गुणा वृद्धि हुई श्रोर जूनियर बेसिक सकलों की संब्या में 3.6 गुणा। कुल विद्यार्थीसंख्या तथा मध्यापक-संख्या में कमशः 6 गुणा ग्रोर 5.5 गुणा वृद्धि हुई थोर उन पर हुम्रा ब्यय 12 गुणा बढ़ा। प्रति विद्यार्यी बर्च इस प्रवि में 14.2 ऊ० से बढ़कर 28.1 इ० हो गया।

This chart depicts the progress made in the field of Basic education, by showing the number of Junior Basic, Senior Basic and Post-Basic schools, the enrolment and teachers therein and the expenditure on them during the period 1950-51 to 1965-66.

The total number of Basic schools increased by 4 times-Senior Basic schools recording a rise by 49 times and Junior Basic schools by 3.6 times only. The total number of pupils enrolled and teachers increased by 6 times and $5 \cdot 5$ times respectively, whereas the expenditure incurred on them has increased by 12 times. The cost per student has risen from Rs. $14 \cdot 2$ to Rs. $28 \cdot 1$, in this period.


# Fकूलों में चध्यापक, 1965-66 <br> TEACHERS IN SCHOOLS, 1965-66 

इस चर्ट में वह दिलाया गया है कि 1965-66 की भर्बधि में इस देत में प्रारमिक, मिकिल, हाई/उन्चतर घाध्पमिक सूलों के चछ्यापकों की संख्या कितनी थी । घह्यापकों की 18.5 ला की कुल पनुमानित संख्या में से धाषे से कुछ कम पूर्व-र्राथमिक पोर प्रायमिक सकलों में ये । इन में प्रार्थमक स्तर के दे घ्रध्यापक सम्मिलित नहीं हैं जो मिडित/हाई/उन्क्तर माष्यामिक स्कूलों के पूर्व-प्राथमिक औरोर प्राथमिक विभागों में काम करते घे । लगभग 30 प्रतिशत घ्रष्पापक मिडिल एकूलों में घोर शेष हाई/उन्चतर माध्यमिक स्कूलों में से ।

कुल शघ्यापकों में से 67 प्रतिशत अ्रघ्यापक प्रशिक्षित हैं। तीनों प्रकार के सकूलों में प्रशिक्षित श्रध्यापकों की प्रतिघत 65 फोर 70 के बीच है।
$T$ his chart depicts the number of teachers in primary, middle and high/higher secondary schools in the country in 1965-66. Of an estimated total of $18 \cdot 5$ lakh teachers, slightly less than half were in pre-primary and primary schools. This excludes the number of primary stage teachers working in the pre-primary and primary sections of middle and high/higher secondary schools. About 30 per cent of the teachers were in middle schools and the balance in high/ higher secondary schools.

Sixty-seven per cent of the total number of teachers were trained. Percentage of trained teachers in the three types of schools varies between 65 and 70.


सकूलों के प्रशिक्षित ध्रध्यापक, वेतन तथा योग्यता के श्रनुसार, 1961-62
TRAINED SCHOOL TEACHERS BY SALARY AND QUALIFICATION 1961-62

सामने के चाटं में योग्यना, स्बूल के प्रकार मौर वर्गषक ग्रोसत वेतन के प्रनु सार प्रश्शक्षित शिक्षकों का वर्गीकर्रण किया गया है ।

कुल 9.9 लाख प्रशिक्षित मध्यापकों में से 12.4 प्रतिशत स्नातक, 38.8 प्रतिशत मैंट्रिक/इंटरमीडियेट पास ग्योर 48.9 प्रतिभत मैंट्रिक से नीचे की योग्रता वाले थे। सो ग्रध्यापकों में से 52 प्राथमिक स्कूलों में, 26 मिडिल स्कूलों में ग्रौर 22 हाई/उन्चतर माध्यमिक सकूलों में काम करते थे ।

ग्रध्यापकों का मोसत वर्शिक बेतन प्रार्थमिक स्कूलों में 914 रुपये से लेकर हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1,724 रुपये के बीच था ।

The chart opposite presents the distribu1 tion of trained school teachers, by qualification, type of schools in which they are working and the annual average salary drawn.
Of a total of 9.9 lakh trained teachers, 12.4 per cent were graduates, 38.8 per cent were matriculates/intermediates and 48.9 per cent were non-matriculates. For every 100 teachers 52 were working in primary schools, 26 in middle schools and 22 in high/higher secondary schools.
The average annual salary drawn varied from Rs. 914 in primary schools to Rs. 1,724 in high/higher secondary schools.


## भारत के विरवविद्यालय, 1965

## UNIVERSITIES IN INDIA, 1965

शि क्षा की श्राधुनिक प्रणाली का भौगणेश इस देश में 1857 में हुग्या था जब बम्बई, कलबस्ता ग्रोर मद्रास विश्रविद्यालयों की स्यापना की गई थी। 1965 में इस देश में 62 विश्वविद्याल थ थे प्रोर 9 ऐसी संस्थापं जिन्दें विश्वविद्यासय मनुदान भाषोग घर्धिनियम के झ्रन्तरंत विश्रविव्यालय मान लिया गया है। इस चाटं में इन विश्वविच्यालयों की Fियति दिखाई गई है। इन में से उस्नीस विश्वविध्धालमों की स्थापना स्वाधीनता प्राष्ति से पहने हो चकी थी। स्वातंतयोत्तर भवधि में विश्वविद्यालयी शिक्षा का विस्तार ठुम्रा प्रोर 18 वर्षों की श्रवधि में 52 विश्वविद्यालयों वथा विश्वविधालय मानो गई संस्थाम्रों की स्वापना हुई ।
$T$ he modern system of education was 1 started in this country with the establishment of the three universities of Bombay, Calcutta and Madras in 1857. In 1965 there were 62 universities and 9 institutions deemed to be universities under the University Grants Commission Act. This chart depicts the location of these universities. Nincteen of these universities were established prior to the attainment of independence. The post-independent period witnessed substantial expansion of university education and as many as 52 universities and "deemed to be" universities were established in the span of 18 years.


## विरव्विधालयों तथा कालेजों के घ्रध्यापक, 1962-63

## TEACHERS IN UNIVERSITIES AND COLLEGES, 1962-63



The distribution of 62,141 teachers in 1 universities and colleges by salary groups is shown in this chart. 71 per cent of the teachers were drawing a salary of Rs. 100-400 only per month. Only $6 \cdot 8$ per cent of the teachers were drawing more than Rs. 700 per month. Apart from these, there were 5,353 teachers working on honorary or part-time basis.

| TEACHERS IN UNIVERSITIES AND COLLEGES |  |
| :---: | :---: |
|  | （e） |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 20040 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  <br> 满路路路 |
|  |  <br>  <br>  <br>  1000 |
|  |  <br>  |
| a siow |  |

## स्नातकों की संख्या, 1951-62

## OUTPUT OF GRADUATES, 1951-62

> इम चाटं में 1951-52 मे 1961-62 तक उन विद्याधियों की मंब्या मेंहुई वृद्धि को दिसाया गया है जिन्होंने कला, विजान तथा महत्वपूणं व्यवसायिक नथा तक्नोकी विषयों में स्नातक-डित्री प्राप्त की है। इस भ्रवधि में क्नातकों की संख्या लगानार बढ़ी है। कना, इंगीनिपरी और प्रोट्योगकी, प्रष्यापक-र्भणक्षण, श्रायुविविान, कृषि घ्रोे बन पालन, पशु चिकित्ता विस्ञान प्रोर शारोगिक जिक्षा में स्तातकों की मंब्या तौन गुणा हो गई 1 बिज्ञान प्रोर वाणिज्य के क्षेत्र में स्नातकों की संब्या $2-3$ गुणा बढ़ी घ्रोर कानून में यह वृदि केबल 1.5 गुणा हुई ।
$T$ his chart traces the growth in the numI ber of students who obtained Bachelor's degree in Arts, Science and important professional and technical subjects from 195152 to 1961-62. The output of graduates has steadily increased during the period. In Arts, Engineering and Technology, Teachers' Training, Medicine, Agriculture and Forestry, Veterinary Science and Physical Education, the number of students has increased more than three-fold. In the case of Science and Commerce, the out-put has increased 2.3 times. In Law the increase is only 1.5 times.


## विदेश स्थित भारतीय विद्यार्थं, 1964

## INDIAN STUDENTS ABROAD, 1964

इबाधीनता के बाद उचच म्रध्युयन ग्रौर प्रशिक्षण के
लिए विदेशों को जाने वाले भार्तीय विद्याथियों की संध्या में हर वषं वृद्धि हुई है । बाहर जाने के लिए विद्यार्यी या तो अ्रपने माधनों का उपयोग कग्ते हैं श्रथवा केन्त्रीय सरकार या राज्य मरकारों, मर्ध-सरकागी मंस्थाओं तथा निकायों की छात्नवृत्तियां ग्रोर विदेशी सरकारों, उद्योगों, स्वायत्त तथा घ्रंतरंग्ट्रीय संगठनों की छान्ववृतियां तथा ग्रशध-छाव्र-वृत्तियां प्रप्त करते हैं ।

इम चाटं में 1 जनवरी 1964 को विदेशों में घ्रध्ययन करने बाले 14,370 छात्रों श्रौर 940 प्रशशक्षणाधीन छातों का वितरण दिख्बया गया है। इन में से मत्र से प्रधिक छ्रात्न श्रमरीका ( 46.6 प्रतिशत) में है भ्रौर इसके बाद पशिचम जर्मनी (26.4 प्रनिशन) तथा युनाइटेड किगडम ( 18.2 प्रतिशत) का स्थान घ्वाता है ।
$F^{\text {low }}$ of Indian students to foreign countries for higher studies and training is increasing year after year since independence. The scholars go out on their own resources or with the help of scholarships from Central or State Governments, semi-public institutions and bodies and scholarships and fellowships from foreign governments, industries, autonomous and international organisations.

This chart shows the distribution of 14.370 scholars stuaying and 940 undergoing training abroad on 1st January, 1964. The largest number of these students was in U.S.A. ( $46 \cdot 6$ per cent), followed by West Germany ( 26.4 per cent) and U.K. ( 18.2 per cent).


## भारतीय विशवविद्यालयों में विदेशो छात्र, 1962-63

FOREIGN STUDENTS IN INDIAN UNIVERSITIES, 1962-63

वि वतिधयों के घ्रादान-पदान के विषय में मारत द्वारा विदेशों के साथ किए गए विभिस्न करारों के म्र्त्तगंत बहुत से विद्यार्थी म्रहययन के लिए भारत में म्राते हैं। इसके प्रतिरित सांस्त्रित छाववृत्ति योजनात्रों के प्रन्नंगत छान्वृृत्तियां तथा श्रधि-छानदृत्तयां देने की व्यबस्था मी की गई है ।

इस चाटं में 3,923 विदेशी विद्याध्ययों का देश-वार विभाजन दिया गया है जो 1962-63 में भारत के विशच-विचालयों में घ्रध्ययन कर रहे थे। चाटं में पह दिबाई देगा कि स्रधिकांश विव्यार्थो दक्षिण पूवं एशिया, श्रफ़ीका और मघय-पूवं देशों से श्राए हैं। सबसे प्रधिक संब्या ( 16 प्रतिशत), तेपाल के विद्याधियों की है; उसके बाद ध्रोलंका ( 11 प्रतिशत), केनिया ( 11 प्रतिशत) पोर मलाया ( 10 प्रतिशतन) का स्थान प्राता है।

लगभग एक तिहाई विद्याधयों ने मानव विद्याग्रों का प्रध्ययन किया प्रोर 29 प्रतिशत ने विज्ञान विषयों का । लगभग 18 प्रतिशत विद्यार्यो घ्रायुनवकान के ये मरर लगभग 7 प्रतिश्त इंजोनियरी तथा प्रोद्योगिकी के।

Jnder the various agreements entered into by India with foreigin countries for the exchange of students on reciprocal basis, many students come to India for studies. Also, provision has been made for the award of scholarships and fellowships under the cultural scholarships schemes.

This chart shows the country of origin of the 3,923 foreign students studying in universities in India in 1962-63. It will be seen that a great majority of the students came from South East Asia, Africa and Middle East countries. The largest number was from Nepal (16 per cent), followed by Ceylon (11 per cent), Kenya ( 11 per cent) and Malaya (10 per cent).

About $1 / 3 \mathrm{rd}$ of the students studied humanities and another 29 per cent science subjects. Nearly 18 per cent of the students took medicine and about 7 per cent engineering and technology.


# धाव्रवृत्तियां तथा श्रन्य श्रार्थिक रियायतें, 1961-62 

SCHOLARSHIPS AND OTHER FINANCIAL CONCESSIONS, 1961-62
(हिताधिकारियों की संख्या)
निर्वनता को शिक्षा के मागं में, विशेषकर प्रतिभाशाली व्यकितयों के लिए, बाधक नहीं होना चाहिए। इस मिबांत को व्यवहार में लाने के उद्देश्य से योग्य विद्यार्थयों को छान्तव्तृत्त, वृत्तिका, कीस माफी तथा मन्य मार्ायक रियायतों के रूप में सहायता दी जाती है।

इस चाटं में 1961-62 में विभिष्र प्रकार की सस्याम्रों में विभिक्न प्रकार की सहायता पाने वाले विद्याधियों को संख्या दी गई है 1 तोनों प्रकार की सहायता पाने वाले विद्यार्थी हाई/उन्चतर मध्र्यमिक स्कलों में सबसे प्रधिक हैं । कुल विद्यार्थी-संख्या के प्रतिशत के सूप में सब से म्रधिक लाभ उन विद्याएियों को मिला हैं जो व्यवसायिक तथा विशेष सिक्षा कालेजों में थे । इन कालेजों के 42 प्रतिम्रत विद्यार्यी हिताधिकारी थे।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि फ़ोस माफी का सम्बन्ध फ़ीस की छूट पाने वाले केवल उन्हों विद्धार्ययों से है जो ऐसी संस्थाम्रों में म्रध्ययन कर रहे हों जहां जिक्षा नि:भुल्क नहीं है। इसमें बड़ी संख्या के बे विय्यार्थी शामिल नहीं हैं जो नि:शुल्क मिक्षा देने बाली संस्थाश्रों में मध्ययन कर रहें हैं।

## (Number of beneficiaries)

Doverty should not be a barrier to education, particularly in the case of talented persons. In order to make this practical, financial help is given to deserving students in the form of scholarships and stipends, freestudentships and other financial concessions.
This chart gives the number of beneficiaries in 1961-62 of these types of assistance for studies in different types of institutions.
The highest number of beneficiaries of all the three types of benefits were in high/higher secondary schools. As a per cent of total enrolment, the maximum benefit accrued to those in professional and special educational colleges. 42 per cent of the students in these colleges were the beneficiaries.

A point to be noted is that freestudentships involve only those students who are studying in institutions where education is not free and are exempted from paying tuition fee. This does not include the large number of students enrolled in institutions where education is free.


नि:
ध्रंन कंकनु प्रनिभाशलो विद्याथयों का ग्रध्ययन जारी रखने में सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार
 वृतिक्एएं प्रद्नान करती हैं। इस चार्ट में विभिन्न एजेंमियों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों तथा वृत्तिकाश्रों के हिताधिकारियों की संख्या ग्रोर उन छात्रवृत्तियों अ्रादि पर होने वाला व्यय दिखाया गया है।

मब्रमे श्रधिक संख्या उन विद्याथथयों की है जो राज्य सरकागों की छात्रव्वृत्तियों नथा वृत्तिकग्रों से लाभान्वित हुए हैं; इसके बाद केन्ट्रीय सरकार ग्रैर संस्थाग्रों का स्थान ग्राना है । राज्य मरकारों ने हिताधिकारियों पर 1053.7 लाख्र हुपग्ये खर्च किए जब कि केत्द्रीय मरकार का खर्च 344.1 लाख रुपये ग्रॉर संस्थाश्रों का 62.2 लाख्र स्यये था। स्थानीय निकायों ने 11.1 लाख रुपये खर्च किए ग्रौर ग्रन्य एजेंसियों ने 54.8 लाख रूपये । छात्रवृत्तियों तथा वृत्तिकास्रों पर समस्त स्रोतों का खर्व 1526 लाख कुपय हुप्रा जिससे 1,314 ह्जार विद्यरियों को लाभ पहुंचा । केन्द्रीय सरकार की छान्ववृत्ति की प्रति विद्यार्धी ग्रौमत राशि 446 रुपये प्रनिवर्ष ओौर राज्य म्रकारों की छान्तवृत्ति की 95 रुपये प्रतिवर्ष है । मंस्याप्रों, स्थानीय निकायों तथा ग्रन्य एजेंसियों ढारा दो गई अौसत राशि कमश: 106,40 और 155 रुपये दे । सभी स्रोतों को मिला कर प्रति विद्यार्थी ग्रॉसत छात्नवृति की राशि 116 रुपये है।
$T$ o help the poor but meritorious students to continue their studies, the Central Government, the State Governments and other agencies award scholarships and stipends. This chart shows the number of beneficiaries of these scholarships and stipends instituted by different agencies and the expenditure on them.

The maximum number of students benefited from the scholarships and stipends instituted by State Governments followed by those instituted by the Central Government and institutions themselves. The State Governments spent Rs. $1.053 \cdot 7$ lakh on the beneficiaries whereas the Central Government's expenditure was Rs, $344 \cdot 1$ lakh and of the institutions Rs. 62.2 lakh. The local bodies spent Rs. $11 \cdot 1$ lakh, and other agencies Rs. $54 \cdot 8$ lakh. The total amount spent by all sources together on scholarships and stipends was Rs. 1,526 lakh, which benefited 1,314 thousand students. The average scholarship per student per year works out to be Rs. 446 in the case of Central Government and Rs. 95 in the case of State Governments. The average amount awarded in the case of institutions. local bodies and other agencies was Rs. 106 , Rs. 40 and Rs. 155 respectively. The average scholarship per student, taking all the sources together, was Rs. 116.

## SCHOLARSHIPS AND STIPENDS BY SOURCES 1961-62



## NATIONAL SCHOLARSHIPS, 1965

इस खाटं में उन महल्व्यूणं राष्दीय तथा विदेसी छात्वृत्तयों, मनदानों ज्रोर हणन-योलनाओंों का सामान्य परिख्य देने का प्रयल किया गया है निजकाष काम fिला मंबानय का हारदृधति-व्यूतो देबता है।

रास्ट्रीय छाववृत्ति के श्रन्तर्गत "स्कूल छानवृध्त" में निवासी सक्नों के लिए मारत सरकार को योधपता-छात्नवृत्ति योजनाएं प्राती हैं । इसके प्रतिरिक्त स्कूल के क्रघ्यापकों के बन्बों के लिए छात्रवृतियों की एक म्रोर योजना है । "प्रनु-मूनित जन-जातियों प्रादि को छात्ववृतियों" में भारत सरकार की मंट्रिकोत्तर तथा समुद्रपारिय-छाववृत्तयां श्रोर याना-प्रुदान शामिल हैं जो श्रनुसूनित जातियों प्रोर जन-जतियों, श्रनुसूचित, यायावर म्रोर श्रह्ष-पायावर जनजातियों के वियार्थयों को दिए जाते हैं। "सांक्कृतिक छात्ववृत्तियों में विभिज्र सांस्टृतिक क्षेतों के यवक्कार्यक्तार्शों को दी जाने वाली छाव-वृत्तियां मरर भारत में म्रघ्यपन के लिए विदेशी छानों को दी जाने वाली सामान्य सांस्कृतिक छान्ववृत्तियां शामिल हैं। इनके र्षातिरक्त, विदेशी भाषा छाधवृत्ति योजना आ्रोर संघ-ग्रासित-क्षेत्र समुदुपारीय-छात्वृृत्ति योजना के म्र्तन्गतंत भी छाव्ववृत्तियां दी जाती हैं।

विदेशी छात्रवृत्तियों के म्न्त्तांत भारत सरकार की एक योजना के घ्यनसार विदेशी धातों को भारत में भ्रध्ययन के लिए छावव्वृ्तियां दी जाती हैं म्रोर दूमरी योजना में विभिष्न विदेशी सरकाें भारतीग छातों को म्रध्ययन के लिए छावतृत्तिय देती हैं। भारत सरकार की एक ग्रन्य योजना में जिसे "आ्रांशक स्राधिक सहायता योजना" कहा गया है, बिदेशों में म्रध्ययन करने वाले योग्य भारतीय छात्रों को सब्याज प्रतिदेय कण के सूप में घ्राधिक सहायता दी जाती है ।

T$\Gamma$ his chart attempts to give a general idea of some of the important national and external scholarships, grants and loans schemes operated by the Bureau of Scholarships in the Ministry of Education.

Under the national scholarships, the 'scholarships in schools' include the Government of India merit scholarships schemes in residential schools. There is another scheme of scholarships for the children of school teachers. The 'scholarships for scheduled tribes etc.' include the Government of India post-matric and overseas scholarships and the passage grants to scheduled caste, scheduled tribe, denotified, nomadic and semi-nomadic tribe and low income group students. The 'cultural scholarships' include the scholarships to young workers in different cultural fields and the general cultural scholarships for foreign students for study in India. Besides these, scholarships are awarded under the foreign languages scholarships scheme and the Union Territories overseas scholarships scheme.

Under the external scholarships, one Government of India scheme offers scholarships to foreign students for studies in India, and in another Indian students are offered scholarships for studies by various foreign countries. Another Government of India scheme known as the 'partial financial assistance scheme' provides for financial assis-tance-in terms of interest-bearing refundable loans-to deserving Indian students for study abroad.


## नबीनतम सांल्यिकीय प्रकाशान



टिप्पणी :-ये पुस्त कें प्रकाशन प्रबन्धक, प्रकाशन शाखा, भाग्त सरकार, सिविल लाइन्स दिल्ली से प्राप्त की जा सकता हैं ।

