प्रेक्ष
मुनील कुषाए
पमुख संक्विव
सоя0 श़सन।
संखं

खण्र० 1
2 जिला बेखियक्रिस्स अधिकारी,




लखंनफ दिभाँक: 06 अस 2013:





 व्यवस्था हो।

















 *

 भी सुलिशिचत्ता कराय ज़य।

- कक्षा $3-8$ तक दे बच्दों में पर्यावएणीय अध्ययन एवं स्तांमाजिक अध्यदन के वित्विध विष्यों की समझ विकसित कर्मे के लिए शैंद्यिक सन्न में 02 बर पर्रियोजना कार्य (Project Work) कराया जाय।
- प्रत्येक निधालय में प्रत्येक कक्षा के लिए पाद्यव्कम पूर्ण करले 妾 लिए मासिक समय चक निभाजन किया जायेगा तथा म्रयेक तींन नहीने पर फ्रत्येक बचन्दे की प्रात्ति का औकलन किया जाये।
(3) विद्यानल को संवित क्षेत्र में 06 से 14 वप्ड बर्ग के सभी खालक, बाल्लिक्य नामांकित्त किया जायेगा


 अध्यामके से अवकाश पाप्त किया हो तो "अनु" के दृश्वात "अस्मस्थ" अथबा "अवकाष" जोड़ा जाये प्रद्विह्टियों स्याहीं से की जागें न किे पेशिल सें। कौई उद्धर्षण (Erasure) नहीं होना चाहिते, यदि कोई चुदि कर दी गखी हो तो लस कादा जायें तथा लील स्याही से घुद्य प्रविध्टि कएके सूब्न हस्ताक्षर क्रिय:



 यदि अनुपस्थित अं्योपिक्य ने प्रार्थना पत्र मेजा हो अथवा प्रधान अध्यापक से अथकाइ प्राप्त किंया हो के नियमानुसार अंवकाश अंक्रत किया जायेगा। अवकाश तमी माना जायेगा जअ सक्षम अधिकारी से स्वीकृत
 होने पर निरीक्षण कर्ता अधिकारी द्वारा सम्बत्वित अंय्यापक का उत्तरदायित्य निधारित किया जाए।
 प्रतिदिए शिक्षण का न्यून्तम समय विधीच्ति के समय को निकगल क्कर, आाड़े के दिनों में 5 घग्टे 30 मिनट
 शिक्षण की तैयारी एवं अन्य शिक्षणेत्त्रां कायें के लिए हपयोंग किये जायेगा। घहली बैठक का समय


 अध्यापक विद्यालय के लिये सஈऐ सारिणी तैयार करेंग। जुलाई से आस्म होने दले प्र्र्रक सत्र के लिये
 प्रत्येक कक्ष्था के कमरे के किसी अ्रमुख (Conspicuous) स्थान पर लटका दी जार्भेगी। विह्हालय निर्धारित समय-खारीजी: के अनुस्तार ही संच्चालित किया जाएगा।

 छुस्तक और फुंजी का प्रयेग वर्पित हैं।



 नियमित रूप स हो रही हो तथां मे क्रियाशीज हीं।




 सममाजिक पर्वो एव महापुरूषों की जयन्तियी के आयोजन कराये जोंय।

 पुस्तकालय में चार्ट आवि लगासे चिसमें यह्ठ उल्लेख हो कि पुस्तकों का उपयोग कैसे और कहाँ-कहाँ
 पुस्तकालय में पर्दर्शित करने की व्यनस्थां की जोये। प्रथन घण्ट्टे में पुस्तकालय//चाचनालय की पुस्तकें बंच्च्चों को फढने के लिए उपलष्य करांयी जाय।
(12) बच्चों की सान्दिल्यिक व सांस्कृतिक सुजन क्षमताओं के विकास हैतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविस


 लिफाफे, अनुपयोगी वस्तुओओ सी सजावही सामान आदि का निर्माण कहराया जाय।



 आय।
 संक्ष-समन्वयकों द्वाश अंत्येक माहे 10-15 विद्यालयों का ध्रमण किया जायेग। भमण के दौसान विद्यालय में

 के विषये में जानकसरी की जातय ।
(15) स्ती प्रकार खण्ड शिक्षा अथिकारियों द्वारा उपर्युक्त लिद्देशों के बनुपाखंन का अनुभुवण करने के


 क्तष्ट करें।



## संख्या प दिनांक बदैव




3- गार्ड फाइल।
आझं से

