




केन्द्रीय विद्यालय संगठन<br>Kendriya Vidyalaya Sangathan



The Motto of Kendriya Vidyalaya Sangathan is तत् त्वं पूषन् अपावृणु
which has been taken from the 15th verse of Ishavasya Upanishad.

> हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसयापिहितं मुखम्। तत् त्वं पूषन्जपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।।

हे पोषक सूर्यदेव! सत्य का मुख रवर्णमय आवरण से ढका हुआ है; सत्यधर्म की प्राप्ति के लिये उस आवरण को हटा दें।

The face of Truth is covered with a brilliant golden lid; that do thou remove, O Fosterer, for the law of the Truth, for sight.


धर्मेन्द्र प्रघान<br>ब6र्भी घृ료<br>Dharmendra Pradhan



शिस्ना; कीराल विकास और उद्यमशीलता भारत सरकार

Minister Education; Skill Development \& Entrepreneurship Government of india

## MESSAGE

On the momentous occasion of the "Diamond Jublee" of Kendrlya Vidyalaya Sangathan, I congratulate each and every momber of this esteemed organisation. This milestone morks slx clecades of urwoveting commitment to imparting quadity education and fostering holstic development among the students:

Kendriya Vidyalaya Sangathon hos been a beocon of excelence in the realm of sducation, shoping the minds of countess young individud's and contributing significanly to the educational landscope of our nation. The joumey of the past sixty years leflects not only dedication but also a collective resolve to nurture young minds and prepore them for a dynomic and challenging word.

As we celebrate this achievement, I want to express my gratitude 10 oll the tepchers, staft members, administrators, students ond parents who hove been Instrumenta' in making kendiya Vidyalaya Sangathari a symbol of educational brlllance, Your hard work passion, and commitment have been the driving force behind the success of Kendilya Vidyolayo Sangathon.

This Diamond Jubiee is an acknowiedgment of the pofential and pramise that lie chead. Let us continue to stive for excelience in education, Innovation in teaching methodologies, and inclustivity in cut educationat endeavors.

I am conficient that under the collective leadership. Kendtho Vidydaya Sanggathan wit continue to evolve, odopt, and set new benchmarks in the field of educakion. May the next sixty years be filied with even greater ochievements, ground breaking inifiatives, and a confizued commitment to the noble cause of shoping the future of out roation through educotion.

Congratutations to the entre editoriol feam of this Coffee Table Bookl Yout dedication, creativity, and attention to detal have truly brought this zroject to life in a wonderful way.


कीरल गारत, क्शल मारव
MOE - Room No. 301, 'C' Wing, $3^{2}$ 'Floor, Shastri Bhavan, Now Dolhid110 001, Phone ; $94111-23782387$, Fax: $91+11-23382365$
MsoE-Room No. 516, 5th Floor, Shram Shabti Blowan, Rall Marg, New Delhi-110001, Phone: : $9141-23465510$, Fax : 011-23465825 E-fanil : olnistec.amegovin, ministur-mbdoegovin


## MESSAGE

Annpurna Devi
Minister of State for Education
Govt. of India


It is with great pleasure that I extend my warm greetings to Kendriya Vidyalaya Sangathan on this momentous occasion of Diamond Jubilee. KVS is a role model organization in the field of School Education and I recognize the power of Education to shape the future, and inspire positive change in children.

In the spirit of shared accomplishment, I would like to express my heartfelt appreciation to all those who have contributed to the success of this organization. Your dedication, hard work, and commitment towards Education and Nation building have truly made a difference.

This Diamond Jubilee of KVS serves not only as a celebration of collective achievements but also as a testament to the power of knowledge and Education. The memories created at this point will undoubtedly linger in the hearts and minds for years to come.

I am delighted to convey my best wishes for the Coffee Table book being specially published by KVS to mark its 60 years of dedication and excellence. Let us continue to strive for excellence in the field of School Education. May our shared endeavors lead to even greater successes in the future.


## MESSAGE

## Sanjay Kumar, IAS

Secretary, DoSEL
Ministry of Education, Gol


I extend my heartfelt congratulations on the Diamond Jubilee of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS). This Coffee Table Book is not just a collection of pages; it's a testament to six decades of unwavering commitment, educational excellence, and a legacy of nurturing bright minds.

As we flip through the pages of this beautifully crafted book, we are transported through time, reliving the remarkable journey of KVS. The vibrant images and captivating narratives eloquently capture the essence of an institution that has played a pivotal role in shaping the educational landscape of our nation.

Your dedication to creating this literary masterpiece is commendable. It not only showcases the achievements and milestones of KVS but also serves as an inspiration for future generations. The coffee table book is a celebration of the dedication, hard work, and passion that have defined KVS over the years.

May this book be a source of pride for every member of the KVS community and serve as a reminder of the positive impact the institution has had on countless lives. As we celebrate the Diamond Jubilee, let this book stand as a symbol of the rich tapestry of experiences, achievements, and the enduring spirit of KVS.

Once again, congratulations on this remarkable achievement, and may the coffee table book continue to inspire and resonate with readers for generations to come.


## FOREWORD

Nidhi Pandey
Commissioner

n the kaleidoscope of time, there are institutions that stand as steadfast sentinels, shaping destinies and illuminating the paths of countless individuals. As we celebrate the Diamond Jubilee of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS), it is with immense pride and profound joy that we present this coffee table book-a visual chronicle that encapsulates the remarkable journey of an institution that has been a beacon of excellence in the field of education.

Sixty years ago, in 1963, the Kendriya Vidyalaya Sangathan was conceived with a visionary zeal to provide quality education to the wards of transferable Central Government employees, ensuring that they receive the best possible education, regardless of the challenges posed by the diverse locations of their postings. Over the years, this noble vision has evolved into a formidable reality, with Kendriya Vidyalayas (KVs) becoming synonymous with academic brilliance, holistic development, and a commitment to nurturing the leaders of tomorrow.

This coffee table book is not merely a collection of photogrWaphs and anecdotes; it is a testament to the spirit that has fuelled the KVS journey. From the humble beginnings of a handful of schools to a vast network that spans the length and breadth of the country, the KVS story is a saga of resilience, dedication, and unwavering commitment to educational excellence.

The pages of this book unfold the rich tapestry of KVS, showcasing the vibrant kaleidoscope of activities, achievements, and the indomitable spirit that defines the institution. From academic triumphs to cultural milestones, from sporting glories to community outreach, each chapter is a celebration of the collective effort that has shaped the KVS into the formidable educational powerhouse it is today.

As we embark on this nostalgic voyage through time, we invite you to relive the moments that have defined KVS, to witness the transformation of young minds into confident, compassionate, and capable individuals. The photographs capture not just faces, but the emotions, aspirations, and the ethos that make KVS a home away from home for millions of students.

This Diamond Jubilee coffee table book is a tribute to the architects of KVS-visionaries, educators, administrators, and, above all, the students and their families who have been an integral part of this incredible odyssey. It is a celebration of the past, a reflection on the present, and a glimpse into the future as KVS continues to evolve, adapting to the changing times while remaining true to its core values.

As we turn the pages of this book, let us revel in the legacy of Kendriya Vidyalaya Sangathan-a legacy that has transformed lives, kindled dreams, and left an indelible mark on the annals of Indian education.

Here's to sixty years of excellence, and to the countless stories yet to unfold in the chapters that lie ahead.


Sh. L.O. Joshi - First Commissioner of KVS


In the quiet corridors of time, there emerged an institution in 1963 which is a living testament to the whispers of hope and the expectations to provide holistic education to the curious young minds. To unravel the mystery of its genesis, one needs to embark on a journey back, a retrospective gaze spanning six decades of the KVS odyssey in the picturesque tapestry woven by devoted educators and supported by resolute leaders.

It was a response to the needs of young minds, especially those of government employees' children, who had to change schools - curriculum, textbooks and examination boards - with the change of their parent's transfer. It was this necessity from which the Central Schools germinated, took root, started growing in size and has been flourishing to give continuous riches.

For this to happen, the vision was simple and clear: a phased opening of schools. Guided by the recommendations of the second pay commission, Government of India decided to take over 20 schools functioning in various defence establishments and named them Central Schools. Subsequently many civilian enclaves, townships of public sector undertakings, institutions of higher learning and in other defence / police establishments, partnerships were forged and the number of schools in its fold started growing gradually with the new name 'Kendriya Vidyalayas.'

Note of Ministry of Education dated 10th April 1963 recommending opening of Central Schools


And so, the story unfolded - a tale of roots seeking sustenance, branches reaching for the sky, and fruits from the tree that stand as a testament to the enduring spirit of education, innovation, and immense contribution to nation building.

These schools sprouted with a common vision and fundamental features which were envisioned then and still staying very relevant, became the heart around which the entire school community revolves. The cornerstones included prioritized admissions for government employees, a steadfast commitment to high educational standards through the provision and development of skilled teachers, bilingual medium of instruction and a uniform curricular transaction and textbooks.

Since its inception, KVS had embraced an indic value system imbued in its myriad set of activities. Starting with the daily prayers and the enchanting mantras of Brihadaaranyaka Upanishad, such as 'Asato ma sadgamay' and 'daya kar daan vidya $\mathrm{ka}^{\prime}$, the resonant echoes of the glorious anthem of KVS "Bhaarat ka Swarnim Gaurav Kendriya Vidyalaya Laayega" still traverse the length and breadth of the nation. In addition to that, the introduction of the unique 'House System' of KVS, to foster co-curricular activities and community participation to create a sense of belongingness, remain as distinctive features.

With the collaboration and support of revered institutions like IITs, BHU, IIMs, and NCERT to KVS, it embarked on a trajectory to etch its own distinctive narrative in the realm of school education. Sixty years hence, a striking comparison unfolds between the initially set standards and the current composite and inclusive environment. The roots of common NCERT textbooks, a meticulous staffing process to uphold standards, and an unwavering commitment to continuous capacity building of the personnel have formed the bedrock of its journey towards academic excellence and bilingual proficiency.

The seed, initially sown in the 20 regimental schools in the Defence sector, continues to experience the ebb and flow of the nation's changing educational landscape. From 20 Central Schools in 1963 to 687 Kendriya Vidyalayas, 4.77 lakh students and staff of nearly 32 thousand in 1988 (Silver Jubilee Year) to 1092 Kendriya Vidyalayas, 11.2 lakh students and staff of about 58 thousand in 2013 (Golden Jubilee Year) to 1255 Kendriya Vidyalayas, 14 lakh students and staff of nearly 57 thousand in 2023 (Diamond Jubilee Year).

Today, this once modest tree has transformed into the guardian of the country's premier educational avenue, boasting a network of 1,255 schools, including three abroad (Moscow, Tehran, and Kathmandu). Over 14 lakh children receive their tutelage under its branches, guided by the staff of over 55 thousand. The enchantment of those 20 schools growing in multiples

was nothing short of a magical 'Ganitmala', weaving a tale of educational evolution and unparalleled growth.

Illustrating its commitment to being result-oriented and embracing diversity, an analysis of the 1967 board exams resonates through time. KVS, with its heterogeneous mix of academic and social backgrounds, stands as a testament to its inclusive ethos. This narrative echoes loudly, a tribute to the handholding provided by teachers and officers, guiding the institution through the winds of change and growth.

KVS meticulously crafted a robust organizational structure, spanning from its headquarters to 25 Regional Offices and 5 Zonal Institutes of Education and Training. This well-defined structure encompassed administrative, academic, and financial domains at both the KVS headquarters and regional levels as well as teacher empowerment activities at ZIET levels. This unique organizational structure effectively supports the core functions of planning, implementation, monitoring, guiding and supporting academic and administrative activities




## Registration

The Kendriya Vidyalaya Sangathan was registered as "Central Schools Organization" a society under the Societies Registration Act (XXI of 1860) on 15th December 1965, since then 15th December is celebrated as its Foundation Day. It was re-named as "Kendriya Vidyalaya Sangathan" on 3rd July, 1967.



## Growth

Over the years, the number of Kendriya Vidyalayas steadily increased from 20 to 1255 in 2023 becoming one of the largest school chains of the world catering to quality education to over 14 Lakh students.


## KVS Logo

The current logo of Kendriya Vidyalaya Sangathan was adopted in the Golden Jubilee Year i.e. 2013


## Components of Logo

Elements - Rising sun, open book (books have been depicted in such a manner that they also give the impression of flying birds).

Composition - Symmetrical, radiating, dynamic, concentric
Symbolism - Sun is energy, source of life. It symbolises wisdom, clarity, discipline \& authority. Books stand for literacy, education, knowledge, information, accessibility, collection and independence. Flying birds are suggestive of freedom, migration imagination, space, high altitude, lightness, fluency and mastery. Colours of National flag are symbolic of unity in diversity.

Experience - Glow, movement, dynamism, order, vibrancy, dissemination, rhythm concentration.

Colours of National Flag - with its symbolism are suggestive of Sangathan's national spirit.

## Old Logos

KVS Logo from 1963 to 2008


KVS Logo from 2008-2013


## साठ बरस

साठ वर्ष का हो जाने पर, हो गया परिपक्व और में साठ वर्ष के अनुभव सारे, रचे-बसे मेरे कण-कण में सन् तिरसठ में उदित हुआ में, सेना के वीर जवानों को बालक पढ़ते रहे निरंतर, सैनिक रहें ठिकानों पर एक है भारत, श्रेष्ठ है भारत, एक समान हो पाठ्यक्रम, शिक्षक सीखें, बच्चे सीखें, चले निरंतर ही यह क्रम।

विज्ञान कांग्रेस, युवा संसद हरित विद्यालय, सवच्छ विद्यालय लोक गीत-नृत्य के रंग ज्ञान से पूरित अनेक पुस्तकालय।

केवल ज्ञान किताबी न हो, बच्चे सीखें कौशल विकास, करके सीखें, न रटें-रटायें अटल टिंकरिंग का हो दिव्य प्रकाश। एन.ई.पी. २०२० के साथ बढ़ रहा हूँ में वर्तमान में, कलाम, सुभाष, विवेकानंद की झलक मिले, हर युवान में।

केन्द्रीय विद्यालय नाम मेरा केन्द्र हूँ में भारत का, ज्ञान दीपशिखा जलती रहे, हो विकास हर बालक का।

दीपशिखा गढ़वाल प्र.रना. शिक्षक (अंग्रेजी) केन्द्रीय विद्यालय सीएमएम जबलपुर


KVS and its illustrious history are rightfully considered the backbone of educational development in the country. Spanning across the nation with the highest number of schools, KVS holds a pivotal place in school education. Leaders, stakeholders, and the community have consistently supported and encouraged our endeavors to transform education. Snapshots from our historical heritage vividly depict this.



Inauguration of KV GCF Jabalpur building by the then Minister of State for Education Sh. Bhaktdarshan (September 17, 1970)


Sh. Morar ii Desai, then Prime Minister of India visits KV No. 2 AFS Pune


Field Marshall Sam Manekshaw visits KV AMC Lucknow

## केंद्रीय विद्यालय-ज्ञान का मदिर

यही है ज्ञान का मंदिर, कला विज्ञान का मंदिर, हमारा केंद्रीय विद्यालय, वतन की शान का मंदिरा ज्ञानामृत देता छार्तों को, है ध्येय बड़ा इसका पवित्र, आलोकित करता तम हरता, करता निर्मित इनका चरित्र, देदीप्यमान ज्ञानार्जन से, होते बालक उन्धत ललाम, जीवन में सदा बढ़े आगे, उन्नति शिखर चढ़े अविराम, हमारी आन का मंदिर, यही सम्मान का मंदिर, हमारा केंद्रीय विद्यालय, वतन की शान का मंदिरा

अनुशासित जीवन का महत्त्व, और देश प्रेम है सिखलाता, जूझो संघर्षों से डटकर, सत्कर्म मार्ग है बतलाता, इसके आदर्शों पर चलकर, जीवन सफल बनाएंगे, भेदों से ऊपर उठकर हम, मानवता पाठ पढ़ाएंगे, यही कल्याण का मंदिर, यही वरदान का नंदिर, हमारा केंद्रीय विद्यालय, वतन की शान का मंदिर।

यह चमन हमारा उन्नति का, प्यार जहाँ बसता है, सभी यहाँ भ्राता-भगिनी सम, तन-मन यहाँ महकता है, अपने इस विद्या मंदिर का,कोना-कोना महकाएंगे, खर्ग सदृश सुखदायक हो, ऐसा चमन बनाएंगे, यही निर्माण का नंदिर, मधुर मुस्कान का मंदिर, हमारा केंद्रीय विद्यालय, वतन की शान का मंदिरा

नव युगानुरूप शिक्षा पाकर, हम जीवन धन्य बनाएं, तकनीकी ज्ञानदृष्टि लेकर, आगे ही बढ़ते जाएं, जीवन बगिया महकाएं अपनी, खिले कौशल के फूल, मानव सेवा को बढ़ें आगे, गर्दित करके सारे मग शूल, यही आह्वान का मंदिर, महानुसंधान का मंदिर, हमारा केंद्रीय विद्यालय, वतन की शान का मंदिर।

इसकी शिक्षा सदा असत से, रखती हमको दूर, सत्पथ के हम अनुगानी हों, राग-द्वेष हों चूर, हटे आवरण अज्ञानता का, दिखलाए नया उजाला, शक्ति मिले नव निर्माणों को, खुले जीर्णता का ताला, नवल शुचि प्राण का मंदिर, लक्ष्य संधान का मंदिर, हमारा केंद्रीय विद्यालय, वतन की शान का मंदिर।

फूलचंद्र विश्वकर्मा रनातकोत्तर शिक्षक हिंदी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक २, हलवारा, लुधियाना, पंजाब


Former President of India Dr. APJ Abdul Kalam graced the Golden Jubilee Celebrations of RO Chennai


KV Students with President of India Sh. Ramnath Kovind

## मेरा गर्व है, सम्मान है!

मेरा गर्व है, सम्मान है, मेरे देश का अभिमान है। केंद्रीय विद्यालय.. हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है।

जब दुनिया में आंखें खोली, बस तेरे ही सपने देखे। यहां नहीं पराया कोई मिला, सब मुर्काते अपने देखे। यहां शिक्षा ही हर मजहब है, हर धर्म यहां पर ज्ञान है। केंद्रीय विद्यालय...
हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है।
ऊंच-नीच को छोड़ यहां पर, हक है सब को पढ़ने का। खेलकूद और शिक्षा में भी, हरदम आगे बढ़ने का। जीवन में प्रगति के पथ पर, चलना भी आसान है।

केंद्रीय विद्यालय...
हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है।
इसके प्रतिभाशाली शिक्षक, बच्चों को रिखलाते हैं।
कितनी ही प्रतिभाओं से फिर,
विद्यार्थी भी भर जाते हैं।
एक राष्ट्र और एक ही शिक्षा,
इसकी सदा पहचान है।
केंद्रीय विद्यालय...
हिंदुस्तान है, हिंदुसतान है।
मेरा गर्व है, सम्मान है।
मेरे देश का अभिमान है।
केंद्रीय विद्यालय...
हिंदुस्तान है, हिंदुर्तान है।
कहकशाँ
प्रशिक्षित रनातक शिक्षिका (कला) केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी देहरादून

Pictures of initial KVs

Then
KV DANAPUR CANTT


KV AMC LUCKNOW


KV NO. 1 AMBALA CANTT


Now


KV NO. 1 COCHIN


KV NO. 1 DELHI CANTT



## केन्द्रीय विद्यालय का ऊंचा परचम

अनूठे हैं विद्या के मंदिर, सारे विश्व में अनूठे संसथान। केंद्रीय विद्यालय का ऊंचा परचम, अद्भुत भारत शिक्षण संसथान।

शिशु शैशव जब विद्यालय आते, मात-पिता सम गुरुओं को पाते। ज्ञान जगत का पाते हर दिन, करते नव भारत का विधान।

साहित्य इतिहास की शिक्षा देते, संरकारों का करते निर्माण। आशावान हो ताकता विश्व, भारत का अपूर्व संचित ज्ञान।

केंद्रीय विद्यालय भारत का गौरव, जगत का होता नव निर्माण। अमर वेदों का आधार लिए, सर्वोच्च रहे भारत का मान।

ज्योति चौहान टीजीटी (संस्कृत) केंद्रीय विद्यालय धर्मशाला छावनी

KV NO 1 JALANDHAR


KV NO. 1 JAMNAGAR


KV P L MEERUT


KV B.E.G. PUNE



## मेरा केन्द्रीय विद्यालय ही मेरा अभिमान है

ज्ञान का उजाला फैलाता है, अज्ञान के तम को हराता है, अनगढ़ बच्चों में संरकारों को गढ़ता है, बाल मरितषष्क को परिषोधित करता है।

मेरा केन्द्रीय विद्यालय ही मेरा अभिमान है, जिसके कारण मेरी पद-प्रतिष्ठा और सम्मान है।

व्यायाम से बच्चों का शारीरिक विकास करवाता है, वैज्ञानिक अनुसंधानों से अंध-विष्वासों को हटवाता है, योगासन से बच्चों के आत्म-बल को बढ़वाता है, प्रताप, बोस, गांधीजी के विचारों से अवगत करवाता है, हर बच्चे के मन में राष्ट्र-चेतना को जगवाता है।

मेरा केन्द्रीय विद्यालय ही मेरा अभिमान है, जिसके कारण मेरी पद-प्रतिष्ठा और सम्मान है।

देष की सभ्यता और संरकृति के परिचायक है, हमारे विचारों और संस्कारों के परिष्कारक है, सुसभ्य समाज में रहने लायक हमें बनाया है, जीवन के संघर्षों से लड़ना हमें रिखाया है, जैसे सान्दिपनी ने कान्हा को श्री कृष्ण बनाया है।

मेरा केन्द्रीय विद्यालय ही मेरा अभिमान है, जिसके कारण मेरी पद-प्रतिष्ठा और सम्मान है।

अदिता सक्सेना प्राथमिक शिक्षिका केन्द्रीय विद्यालय क्र. 9 एसटीसी, सदर, जबलपुर
(म.प्र.)

KV NASIK ROAD


KV NDA KHADAKWASALA


KV NO.1 AHMEDNAGAR


KV TIRUMALAGIRI



## राष्ट्र की शान केवियन

धरती-गगन में देश का उसने बढ़ाया मान है, सारे जहाँ में केवियन पाते रदा सम्भान है।

देते हैं सच का साथ चाहे सामने पहाड़ हो, ललकारते अन्याय को चाहे कठिन हालात हों, जो ना डिगे संघर्ष में ऐसा वो दृढ़ ईमान हैं, सारे जहां में केवियन पाते सदा सम्मान है।

पढ़ने में खेलने में वो हर क्षेत्र में गुणवान है, दुनिया में कहे जाते बहुमुखी प्रतिभावान है, जिस ओर बढ़ाए कदम, उसमें कमाया नाम है, सारे जहां में केवियन पाते सदा सम्मान है।

जिनके लिए हर रिश्ते में खद्वेश ही प्रधान है, नेकी करें सदा हृदय में राष्ट्र का सम्भान है, भारत महान देश की ये आन बान शान हैं, सारे जहां में केवियन पाते सदा सम्मान है।

नदियों में प्राण डालते तालाब को बचाए जो, पर्यावरण से प्रेम हैं धरती हरी बनाएँ वो, वन, पक्षी, जीव, प्रकृति की ये अनसुनी आवाज हैं, सारे जहां में केवियन पाते सदा सम्मान है।

जिसके लिए हर जाति, धर्म, वर्ग इक समान है, जिसके लिए मनुष्य सिर्फ कार्य से महान है, सच्चे हैं दिल के सद्गुणी चरित के आसमान हैं, सारे जहां में केवियन पाते सदा सम्मान है।

डॉ योगेश कुमार जैन सह-प्रशिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष

केविसं, जीट, ग्वालियर

## KV ASC BENGALURU



KV SIKH LINE MEERUT


KV NO 1 BAREILY CANTT


A Visual Journey Through Time




## मेरा क..वि. मेरा अभिमान

मेरा के.वि. मेरा अभिमान इससे बढता मेरा मान यह फैलाता ज्ञान विज्ञान, जिससे बढता है सम्मान। इस बगिया में फूल खिले हैं रंग बिरंगे प्यारे प्यारे लगते हैं यह सब को न्यारे, भारत नाँ की आँख के तारे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, समुद्रपार भी कदम बढाए शिक्षा जगल की ऊँचाईयों को मेरा के.वि. छूता जाए। नवाचार के होते यहाँ नित नूतन प्रयोग, खेल-खेल में बालक सीखें कला कौशल उद्योग। मनवीय मूल्यों का होता है यहाँ संवर्धन मन वचनों से हर पल करते भारत का अभिनन्दन। तत्वम् पूषण अपावृणु का मंत्र जग में फैलाता वसुदैवेव कुटुम्बकम का सार यह समझाता सूजनात्मक सोच, उन्नत विचारों का होता जहाँ है मान शिक्षा जगल का ध्रुव तारा, मेरा के.वि. मेरा अभिमान।

अपर्णा दुबे
टी जी टी (जीव विज्ञान)
के. वि. गढा. जबलपुर

# First 20 Principals of KVS at a seminar held in Delhi University 

This is a picture of first 20 Principals of the 20 Regimental Schools of KVS with Sh. L.O. Joshi, Joint Secretary, Ministry of Education, who later became the first Commissioner of the Central Schools Organization, subsequently named the Kendriya Vidyalaya Sangathan. This picture was taken during a Seminar held at Delhi University in May 1964.

The Principals and their respective schools are as follows:

1. Sh. S.L. Khanna-Jalandhar Cantt
2. Sh. A.P. Jain-Ambala Cantt (officiating)
3. Sh. R.P. Vashisht-SRC Meerut Cantt
4. Smt. S. Kitchlue-AMC- Lucknow
5. Sh. M.K. Natarajan-Calicut No. 1 (Kozhikode)
6. Sh. A.J. Somasundaram-Picket Hyderabad
7. Sh. K. Hanumantha Rao-Trimulgherry Hyderabad
8. Sh. P. Prakash-PRC Meerut Cantt.
9. Sh. RK Singh-Colaba No.1, Mumbai
10. Sh. Talib Hussain-Jamnagar, Gujarat
11. Sh. H.L. Khosla-Delhi Cantt. No. 1
12. Sh. R.L. Arya-JRC Bareilly
13. Sh. S.P. Gupta-Ferozepur Cantt No. 1
14. Sh. N.R. Limaye-Danapur Cantt. Bihar
15. Sh. Jaspal Singh-Nasik
16. Sh. L.I. Thomas-Ahmednagar
17. Sh. H.S. Pande-Khadki Pune
18. Sh. A.K. Roy-Barrackpore Kolkata
19. Sh. V.V. Srikantaiah-ASC Bangalore
20. Sh. S.B. Trivedi-Khadakwasla, Pune.




Th) [z




## Kundali of KV Pattom



First Admission List of KV Pattom
First Child to be admitted in KV Pattom, Kerala Gayatri Krishnanandan on 1.07.1964






India, the land where ancient wisdom and timeless teachings have thrived for millennia, holds a profound legacy as the Vishwa Guru, the teacher to the world. Amidst India's rich tapestry of spiritual heritage and philosophical depth, Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has embraced the evolution of education, blending its ancient wisdom with modern pedagogy, creating a fusion of traditional knowledge systems with contemporary educational paradigms.

Our endeavours of six decades resonate a transformative narrative, where the past converges with the present to shape a future steeped in knowledge, innovation, and global leadership, creating a kaleidoscope of scientific temperament, cultural ethos, creative pursuits, and aesthetics.

In the heart of every Kendriya Vidyalaya (KV), amidst the buzzing classrooms and echoing corridors, lies an unseen garden-a sanctuary for nurturing not just the intellect, but the spirit, the creativity, and the very essence of every student. Here, the pursuit of knowledge intertwines seamlessly with the nurturing of holistic development-a symphony that resonates beyond textbooks and exams.

Within these walls, education transcends the mere transfer of facts; it blossoms into an orchestra where academic brilliance dances hand in hand with emotional intelligence, artistic expression, and physical vitality. In the theatre of holistic development, each student becomes a protagonist, weaving a narrative that celebrates not just their academic prowess but their individuality, passions, and dreams.

Whether it was the National Education Policy of 1968, 1986, or the NEP 2020, KVS has provided a nurturing environment where classrooms transform into laboratories of exploration, where mistakes are celebrated as stepping stones and questions are encouraged as seeds of knowledge.






## केंद्रीय विद्यालय के मानस पुरुष

गागर में सागर भरते है, करते रहते हैं नित नए काम, हे! केंद्रीय विद्यालय के मानस पुरुषों, तुझको शत शत मेरा प्रणाम!

आप ही तो हो उद्धारक, आप ही हो ज्ञान की खान, आप में ही बसे रहते हैं, इन बच्चों के प्राण, हे! केंद्रीय विद्यालय के मानस पुरुषों, तुझको शत शत मेरा प्रणाम!

आप ही तो हो सखा पार्थ के, आप ही ने बाँटा गीता का ज्ञान, आप ही तो फैलाते रहते, अंधकार में भी प्रकाश, है! केंद्रीय विद्यालय के मानस पुरुषों, तुझको शत शत मेरा प्रणाम!

आप ही ने तो बदली है, दुनिया, करते रहते नित नए काम, आप ही फूँकते रहते, मुर्दों में भी जान, है ! केंद्रीय विद्यालय के मानस पुरुषों, तुझको शत शत मेरा प्रणाम!

दे दिए हैं देश को बहुमूल्य साठ साल, करते रहे हो हरदम कमाल पे कमाल, देश रखेगा हरदम याद, मचाते रहो देश में धमाल, है! केंद्रीय विद्यालय के मानस पुरुषों, तुमको शत शत मेरा प्रणाम!

महेश कुमार मीणा
रनाकोत्तर शिक्षक हिंदी
केंद्रीय विद्यालय, बद्दोवाल छावनी, लुधियाना

In the laboratories of KVs , bubbling concoctions and crackling experiments ignite the imaginations of our students, transforming textbooks into portals of discovery. Each beaker, circuit, and equation becomes a gateway to understanding, a key to unlocking the wonders of the natural world. With every scientific inquiry, students don their invisible explorer hats, venturing fearlessly into the unknown, driven by the insatiable hunger to know 'why' and 'how.' From National Science Exhibitions of the 1970s to JIGYASA, INSPIRE, Atal Tinkering Labs, and Rashtriya Bal Vaigyanik Pradarshni of today, the scientific temperament of our students has traversed beyond galaxies.





Beyond the classroom, the hum of computers and the click-clack of keyboards echo in our tech hubs, where lines of code metamorphose into digital artistry. Here, our students embrace the language of tomorrow, where algorithms dance and innovations take flight. Their minds, like sponges, absorb the digital language, shaping our world with each click and tap. KVs today are equipped with AI labs and Atal Tinkering labs that combine scientific temperament with creativity and art.





## नेरा केन्द्रीय विद्यालय - नेरा अभिमान

मेरा केन्द्रीय विद्यालय मेरा अभिमान है, मेरे हिंद देश की देखो यह अनूठी शान है। बात ना पूछो इसके गौरवमयी इतिहास की, यह चमक है एक अलौकिक दिव्य ही आभास की। नवसृजन के पथ पर जब हिंद कर रहा था संकल्पना, वेद की ऋचा से पोषित हुई केन्द्रीय विद्यालय की परिकल्पना। ‘तत् त्वं पूषण अपावृणु' का जयघोष लेकर, शांति, प्रेम, सद्भाव को समर्पित शिक्षा का संदेश लेकर। विश्व धरा को कुटुम्ब बनाने कदम से कदम था मिलाया, कोटि-कोटि नन्ही कलियों को मातृभूभि चरणों में समर्पित शिक्षा से पूरित युवा शक्ति पुंज पुष्प बनाया। विज्ञान, गणित, साहित्य, कला, संगीत और खेल जगत में, माँ भारती के उद्घोष-सा,
मेरा केन्द्रीय विद्यालय नवकल्पनाओं के बहुमूल्य कोष-सा। हिमाद्रि से जैसे बहती धाराएं अनेक है, मेरे केन्द्रीय विद्यालय की इस भू धरा पर शाखाएं अनेक है। न जाति-पाति का बंधन है ना भाषा यहां बनती बाधा है।

सुसंखकृत नागरिक हो हर विद्यार्थी, मेरे केन्द्रीय विद्यालय ने लक्य यह साधा है।
हिंद की संकल्पना, अनेकता में एकता का सुर करता एक निनाद है,
मेरा केन्द्रीय विद्यालय मेरा मान है, अभिमान है।
शिक्षा जगत के गगन में आदित्य कोटि समान है।
श्रीमती तरुणा षर्मा
प्र. रना. शि. (संरकृत)
केन्द्रीय विद्यालय, गज्ज, भुंगा होशियारपुर
(पंजाब)





## केन्द्रीय विद्यालय हमारा

सुंदर भविष्य की तच्वीर लिए,शिक्षा का यह मन्द्यिर प्यारा। बच्चों को शिक्षित करने में, सबसे आगे केन्द्रीय विद्यालय हमारा॥ इन गौरवशाली साठ वर्षों में, शिक्षा में हैं नाम कमाया। नये नवाचारों को अपनाकर बच्चों का भविष्य संवारा।। पहले सैन्य बलों के बच्चों की, शिक्षा का था लक्ष्य हमारा। अब सभी विद्यार्थियों का उज्च्वल भविष्य हमें है प्यारा। शिक्षा,खेल,पाव्घसहगामी क्रिया,संगीत,कला,योग अपनाया कर निष्णात हरेक विधा में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाया॥ केन्द्रीय विद्यालय की हर कक्षा में एक लघु भारत सा पाया। भाषाई विविधता के साथ ही हमने, ज्ञात का द्वार सजाया।। बई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब केन्द्रीय विद्यालय के अपनाया। सभी शिक्षकों ने मेहनत से छात्रों में एक नव विश्वास जगाया।। 'तत् त्वं पूषन् अपावृणु' वाक्य, को हमने आदर्श बनाया। 'ज्ञाबार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान' ध्येय वाक्य को जीवन में अपनाया।।

संभव जैन
प्रशिक्षित रनातक शिक्षक (संस्कृत) केन्द्रीय विद्यालय क्र. 9 सागर म. प्र.


## पंच-प्राण गीत

हम अमृत पीढ़ी के बच्चे, हम हैं संकल्पों के सच्चे देश की उन्नत शान बनें हम पंच-प्राण गुण गान करें।

प्रण है ये भारत हो विकरित गौरव का हरत्ताक्षर अंकित, प्रण है अब सामर्थ्य बनें पराधीन-लघुता को मन से दूर करें, प्रण है-अपनी भव्य विरासत सवर्ण काल के आगे आकर आज नए सपनों को फिर जीवंत करें, प्रण है- अपने कर्तव्यों का बोध करें कौन हें हमको -क्या है बनना राष्ट्र हितों में आओ इसका शोध करें,

प्रण है सबका साथ न कोई अब छोड़ेगा अपनी इस मुट्ठी को कोई न तोड़ेगा,

इन सुदृढ़ संकल्पों का आओ बार- बार आह्वान करें हम पंच-प्राण गुणगान करें।

हम अमृत पीढ़ी के बच्चे, संकल्पों के नेता सच्चे देश की उन्नत शान बनें हम पंच-प्राण गुण गान करें।

ऋतु पल्लवी
सहायक आयुक्त (प्रशि.)
के.वि.सं. मुख्यालय, दिल्ली


In the wee hours before the school day unfolds, there exists a serene oasis within our educational landscape-the practice of yoga. It is not just a series of postures or breathing exercises; it is a symphony that harmonizes the mind, body, and spirit, enriching the very essence of education. Yoga has been a part of the KVS curriculum since its inception.

As they unfurl their mats, students embark on a journey inward-a journey that teaches them to listen to their bodies, to honour their thoughts, and to find solace in the present moment. Amidst the chaos of academic



(10 4




## ज्ञान दान के छह दशक

छह दशकों से अहर्निश ज्ञान की जोत जला रहा बाजारवाद के शोर में राष्ट्रवाद का अलख जगा रहा। मशीनीकरण के दौर में यह संवेदना का शीतल अहसास है 'फैशन' की आपाधापी में यह संरक्कृति का शंखनाद है। कुछ तो है इसमें बात जाड़ा गर्मी या हो बरसात कालजयी अवधूत की भांति ज्ञान पुष्प खिला रहा निर्घात। सबके सपनों को यह साकार कराता भारतीय संस्कृति का यह ध्वजवाहक सर्व धर्म समभाव का अलख जगाता इसीलिए यह ‘मिनी इंडिया‘ कहलाता। अहर्निश अविरल ज्ञान की गंगा बहाता विद्यार्थियों की अभिरुचियों को भी मांजता

क्या अमीर क्या गरीब, सबको यह भाता समभाव से यह भी सबको है अपनाता। अविचल कर्तव्य पथ पर है टिका हुआ अविरल अटल कर्म पथ पर बढ़ता हुआ हर भारतीय के उम्मीद की किरण है यह भारत की शिक्षा नीत का ध्वजवाहक है यह मात्र संगठन नहीं, संस्कार है भारत व भारतीयता का गौरवगान है ऐसे गौरवशाली संस्थान को नमन है! वंदन है! अभिबंदन है!!

डॉ. शुभ नारायण सिंह रनातकोत्तर शिक्षक (हिंदी) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति भवन

परिसर, नई दिल्ली

KVs used to hold the Social Science Exhibitions in the days of yore. These created a voyage of discovery, bridging the gaps and nurturing an understanding of the vastness and richness of our cultural heritage spread from the snow-capped peaks of the Himalayas to the sun-kissed shores of the Southern coast, from the white sand of Rann of Kutch to first ray of sunlight in Arunachal Pradesh. In 2015, the Social Science Exhibitions became a part of 'Ek Bharat Shresth Bharat (EBSB)' programme.

The programme has also become a catalyst for cultural exchange and dialogue, transcending barriers and fostering a sense of mutual respect and appreciation. It is not merely a showcase of diversity but a platform where cultures converge, learning from each other, and weaving stronger bonds of unity. Kendriya Vidyalayas enjoy a diverse demography of students. EBSB also promotes inclusiveness where students become cultural ambassadors, exploring, learning, and embracing the beauty of India's diversity, thereby cultivating a sense of belonging and pride in their shared heritage. Bhash Sangam and Seema Darshan programmes also help in developing inclusiveness.



## ‘केवीएस -एक सूर्य’

साठ वर्ष का केवीएस दिननायक, अविरल चलता जाता। शिक्षा के मंदिर के कण-कण, गाते इसके गर्व की गाथा।।

बच्चों की शिक्षा हित में, अनगिनत बदलाव हुए। जो रवप्न संजोए वत्सल ने, पूरे उनके ख्वाब हुए।।

शिक्षा के आलय का परचम , उच्च शिखर लहराता हैं। है केवीएस की बात अलग नित, आगे बढता जाता है।।

शिक्षा के मैदानों में, इसका कोई जोड नहीं। अन्य अपाहिज से लगते, कर सकता कोई होड नहीं।।

जो नया सवेरा लाता है, सूरज की बर बात यही। जो प्रसरण प्रभा प्रबोध रोके, उस तिमिर तनिक औकात नहीं ।।

केवीएस एक सूरज है, जो नित प्रकाश का जरिया है । जिसकी किरणों से महके, बच्चों की फुलबगिया है।।

इस बगिया का हर एक फूल, सारे जग में महकेगा। जब तक 'भानु' रहे गगन में , 'केवीएस' का नाम रहेगा।।


प्रशिक्षित रनातक शिक्षक (हिन्दी)
केन्द्रीय विद्यालय क्र.५ ग्वालियर



In the hallowed halls of democratic discourse, a unique and vibrant event of KVS is the Youth Parliament-a plafform where the vigour of youthful voices resonates, echoing the aspirations and convictions of tomorrow's leaders. The Youth Parliament Scheme was extended to Kendriya Vidyalayas in 1978. Every year through the Youth Parliament Competition, our students nurture the techniques of group discussion; sociodrama and role-playing; the use of sociograms and other devices; and the application of Action Research.


Dale: 19620 November 2015



G70 minod bys






## मेरा के.वि मेरा अभिमान

साठ साल का सुंदर लेखा कितने रूपों में है देखा

विश्व फलक पर चमका नाम
के.वि का गौरव गान परिवर्तित नवयुग के संग बही नवाचारों की तरंग भाषा, ज्ञान, विज्ञान, संरकृति का सरंकण हर भारती को के.वि का अभिबंदन विद्यांजलि बालवाटिका भविष्य का युगबोध है पुस्तकोपहार ज्ञान परम्परा का शोध है

के.वि. भारत का रवर्णिम गौरव लाया है मानवता के पथ पर सत्य ही सरसाया है सत्य कहूं मेरा केव विव मेरा अभिमान है के.वि प्रगातिमान भारत का मान है।।

डॉ. सुशील कुमार रनातकोत्तर शिक्षक (हिन्दी) के.वि क्रमांक ०२ जालंधर छावनी चंडीगढ़ संभाग.


The Bharat Scouts and Guides Movement is not just an activity in KVs, it is a legacy-a legacy that instils values, shapes character, and nurtures a generation of responsible citizens. As they march forward, guided by the compass of service and the stars of integrity, they leave footprints not just on trails but in the hearts of communities, embodying the motto 'Do Your Best.' KVS is one of the 52 Scouting States under the BS\&G.





## WE, THE TEACHERS OF KVS

We, the teachers of KVS,
We have the power...
To mould, to change, to create, to nourish...
We are not just teachers; We are the builders...
And we don't just build,
We nurture, we facilitate, we cherish, we cultivate...
Our tools are- Thoughts and knowledge, our will and love for teaching...
We don't just teach, we help.
Our substance- The sweet and kind, playful yet, innocent mind- The future;
We don't just teach, we attend to their hearts, their minds...
Their sorrows and their woes,
Their enemies and their foes.
We've the power to turn their misery into giggle of happiness...

The power to foster all four S's
Self-confidence, self-assurance, self-esteem and self-worth,
We've the power, but, we've a far greater responsibility,
Because, we are planting the seeds for future leaders, innovators
We the teachers of KVS, we don't just teach;
We transform society, we change lives.





## भारत का अभिमान है के. वी

भारत का अभिमान है के. वी भारत माँ की सेवा में सदा समर्पित
में लघु भारत हूँ, में के. वी हूँ मुझे देश से बहुत प्यार है छ: दशकों से एक लद्ध्य है अपना भारत एक बनाना अपना भारत श्रेष्ठ बनाना अपना भारत सबल बनाना भाषा संगम के द्वारा में सबको एक सूत्र में बांधू गणित और विज्ञान सिखाऊँ तकनीकी में दक्ष बनाऊं व्यवसायों का देकर ज्ञान एन ई पी को सफल बनाऊं

यही स्वप्ज है यही लक्य है में लघु भारत हूँ, में के. वी हूँ मुझे लक्य से बहुत प्यार है कला यहाँ पर रंग जमाती गीत और संगीत बिखरते खेल कूद से स्वारथ्य निखरता बाल वाटिका शान है इसकी विविध संरकृति का रक्षक में भारत का हूँ में अभिमान में लघु भारत हूँ, में के. वी हूँ मुझे देश से बहुत प्यार है

प्रदीप नारायण तिवारी रना. शिक्षक (भौतिक विज्ञान) केन्द्रीय विद्यालय चित्रकूट



## मेरा केंद्रीय विद्यालय मेरा अभिमान

केंद्रीय विद्यालय केरा अभिमान विद्या का यहां होता दान जन-जन करता इसका गुणगान देश का गौरव हमारी शान मेरा के.वि. केरा अभिमान।

शिक्षा का दीप जलता प्रतिपल ज्ञान का अमृत बहता कल कल यत्वशील शिक्षक प्रयत्नशील छात्र सब मिलकर बढ़एएं इसका सम्मान मेरा के.वि. केरा अभिमान।

हर कदम यहां शिक्षा की उड़ान नवाचारी विधियों का नव आयाम ज्ञान का संचार सर्वांगीण विकास शिक्षा खेलकूद कला विज्ञान मेरा के.वि. गेरा अभिमान।

नव शिक्षा नीति का समावेश एफ एल एन का हुआ प्रवेश

निपुण बनेंगे आगे बढ़ेंगे हर क्षेत्र में नई पहचान मेरा के.वि. केरा अभिमान।

केंद्रीय विद्यालय की उच्च प्रतिष्ठा संयम परिश्रम नैतिकता निष्ठा नवीज तकनीकियों का नवनिर्माण उच्चतम शिक्षा सर्वोत्तम परिणाम मेरा के.वि. केरा अभिमान।

निरंतर उन्नति की राह पर अग्रसर संसिद्धि की उच्च शिखर को प्राप्त कर निर्मित करता आदर्श इंसान बनेगा अपना देश महान केंद्रीय विद्यालय केरा अभिमान।

पूनम कपिल प्राथमिक शिक्षिका केन्द्रीय विद्यालय बूंदी




## The Three Jubilees

Silver, Gold and Diamond Jubilees - are Significant milestones in any journey!
Strangely blessed to be a part,
Surely privileged to be present.
What were these experiences like?
What did I get?
What did I learn?
What could I give?
Questions, Questions and Questions!!!
In the exploration of its answers
Along with the struggles and successes
Lies the purpose of the pursuit. Isn't it?
In the Silver Jubilee celebrations of KVS
Ma'am Chari*, spoke of the need for Institutes of Human Excellence! Was it a thought arising out of a comparison with IIT?
Or, could this have germinated from something else?

Two decades later in a passionate private interaction
Ma'am narrated the beginning of her story in KVS.
Her transition from teacher educator to educational administrator
Was spurred by an objective of KVS - Striving to develop Indianness in the students!

Living to achieve the multifold objectives
KVS has been supporting the sustained efforts of the students in its fold
While also polishing the naturally talented diamonds
And going that extra mile by hand-holding the needy ones.

To be the Vishwa Guru is not just a vision But a distinct and certain possibility
Role of teachers is pivotal in this pursuit - and Creation of conducive environment is the critical requirement!

So, to sustain this journey of many more Jubilees Let this national vision become KVS vision too! Let our mission be to translate this vision into reality!

The successes so far, be the melodies heard thus and
The successes to come ahead, be the melodies yet to be heard!!!

N R Murali<br>Joint Commissioner (Acad)



## Swachhata Campaign







Kendriya Vidyalayas stand tall like light houses in all the challenges and emerge as beacons of hope in the realm of education. When COVID-19 stuck its wings, the classrooms once filled with bustling laughter of students, transformed into spaces of meticulous planning and innovation. Teachers, armed with ingenuity, turned challenges into opportunities, seamlessly transitioning to virtual classrooms that echoed with the familiar cadence of lessons and laughter.

Teachers, who had no exposure of online teaching, armed with ingenuity, turned challenges into opportunities, seamlessly transitioning to virtual classrooms that echoed with the familiar cadence of lessons and laughter. And thus, the learning gap was mitigated while charting out ways to face the issues not only of accessibility, connectivity, accountability, privacy, and cyber security, but also of physical and mental well - being of its students, parents, teachers, and others. Capacity building workshops, webinars, and trainings were conducted virtually to empower the teachers to overcome all challenges they faced during Covid-19.

Students, resilient and adaptive, embraced the change with an unwavering spirit. Distance became a temporary hurdle, not a barrier, as the digital realm became the new frontier of education. Creativity flourished in the virtual corridors, with online projects, collaborative assignments, virtual yoga sessions, and virtual co-curricular activities breathing life into the screens that connected students across distances. Hybrid learning models emerged, offering flexibility without compromising the essence of education.

Administrators became strategists, crafting meticulous plans to ensure the safety of every brick in the school building. Beyond the academic realm, schools became pillars of support for families navigating uncharted waters. Counselors lent a listening ear, recognizing the emotional toll of isolation and uncertainty. RVs also offered their buildings to local administration for making temporary COVID hospitals.

The fight against COVID-19 became a collective narrative, with each student and educator contributing a verse to the story of triumph over adversity. This success story opened the doors of digital metamorphosis, reshaping the very essence of learning. The traditional chalkboards have given way to interactive screens that illuminate the imaginations of students. No longer confined with the limitations of physical textbooks, students embark on a journey of discovery through e-books, interactive simulations, and multimedia presentations. Concepts that once seemed elusive come alive in vibrant, engaging ways, as the virtual world opens doors to exploration and experimentation.

Digitization has brought a cultural shift that permeates the very fabric of education. KV now have Al labs that unleash magical possibilities with the soft hum of a million pixels. Sharing bits and bytes. KV are nurturing a generation that is poised to navigate the future with a digital compass of knowledge.









``` की
```






```
Ponvertisent
```







## KV School Unparalleled

KV, that is Kendriya Vidyalaya
A school unparalleled
Amalgamation of the nation in miniature

To learn and practice lessons
Accumulated not from books alone
But exposure to the country in length and breadth.

To innovate and experiment
To travel and experience
To observe, assert, and correct
Home states differ, dialects differ
Though Bharat Mata's proud children all Into building a prosperous future of motherland.

Sparks of the young tapped by skilled mentors
Science or art, song or dance
Their voice resonates in this soil

To come out with the best
Not just the scores, talents latent-
By peer pressure or resilience sprouts out well.

My KV is my pride, my country is my identity Opened a wide world for me too
As a late entrant - to see, learn and teach too!

## Sindhu KM

PGT (English)
KV Ramavarmapuram (KPA)


Training has always been a forte of KVS, and we take pride in proclaiming that no other educational institution invests as extensively in capacity building at all stages as KVS does. From the era of seminars to today's in-house training programs, we have consistently been pioneers in enhancing the skills of our teaching and non-teaching staff.

To facilitate this commitment, Kendriya Vidyalaya Sangathan has constituted five Zonal Institutes of Education and Training (ZIET) established in Gwalior, Mumbai, Mysuru, Chandigarh, and Bhubaneswar. Annually, thousands of staff members engage in capacity-building programs organized by these ZIETs, with additional short-duration training programs organized at School, Cluster, and Regional level.

Our knowledge partners, including CBSE, NIEPA, IGNOU, NCERT, ISTM, IIMs, IITs, IISC, HBSC, NIPCCD, DPSRU, AIMS, Rashtriya Sanskrit Sangathan, etc., collaborate with us to organize enriching training sessions. It is noteworthy that KVS has recently signed MUs with NCERT and Sri Aurobindo Society, further advancing in the field.

KVS adheres to a specific Training Policy that targets the following: a) All KV employees are required to undergo a training program lasting at least five days every three years. b) Teaching staff of KVS should participate in a three-week training program every five years. c) Newly joined KVS employees, both teaching and non-teaching, are expected to complete a ten-day induction training program, preferably before joining or within six months of joining KVS. d) Any employee found lacking in specific areas of work will undergo a need-based training program lasting at least five days. e) All KVS employees will participate in training programs focused on new initiatives, policy changes, etc., as, and when required according to KVS directives.

Aligned with NEP 2020 directives, our capacity-building programs now adhere to 50 hours of CPD guidelines. These guidelines ensure that KVS employees stay updated, equipped, and well-prepared to meet the evolving demands of their roles within the organization.

## Ode to Training

In the realm of growth, where knowledge takes its flight, Training and capacity building, shaping futures bright. Not just to enable, but to empower the soul, A journey of value, making each part whole.

Continuous self-learning, a culture we've embraced, In schools and with teachers, wisdom interlaced. Success whispers secrets, training is its start, Train hard, be resilient, etch your unique art.

We, the KVS training wing, stand by side so true, In every educational pursuit, we're here for you. Excel in each field, let knowledge be your guide, In the symphony of learning, let your success reside.







## नन्हा हिंदुस्तान

शिक्षा का पैगाम यहाँ है, ज्ञान का उत्तम धाम यहाँ है। संरकृति की गोदी में पलता, नन्हा हिन्दुरतान यहाँ है। तत्त्वंम् पूषन् अपर्वनु है लक्षय हमारा उद्घोषक, अँधियारे को दूर भगाये, नव-जागृति का पोषक। अशोका, टैगोर, रमन, शिवाजी- महापुरुषो की दिव्यधरा विविधता मे एकता और आधुनिकता में परम्परा। भूल चुके जो मौलिक बातें, फिर से उनको रिखलाते हैं 'बैक टु बेसिक' आगे लाये, जो बच्चे पीछे रह जाते हैं। नए सफर मे 'नन्हे मुन्हे' अपने पंख जो फैलाते हैं। खेल-खेल में शिक्षक उनको उड़ने के गुर सिखलाते हैं।

खुली किताबों जैसा चेहरा, शाला दर्पण दिखलाता है पारदर्षिता की परिभाषा, सूचना तकनीकि सिखलाता है। भारत रहेगा स्वसथ तभी, जब बच्चे होंगे स्वसथ शरीर। योगा, तैराकी, खेलकूद से निकलेंगे शूर बलवीर। जब हर शिक्षक हर बालक के.वी. परिवार से जुड़ जाएगा, उन्नत होगा भारत और विश्वगुरु कहलाएगा।

नेहा केडिया
पी जी टी अंग्रेजी
केन्द्रीय विद्यालय जे एन यू एन एम आर






## टदय हर्ष गर्व से कहता

ज्ञान की अलख जगाकर, विश्व में बनाई पहचान है। ह्रदय हर्ष और गर्व से कहता, मेरा केवि मेरा अभिमान है।

विविध संरकृतियों का संगम यहाँ, अखिल भारत की तस्वीर है अज्ञान तमस को हरता केवि, सब विद्यालयों के लिए नजीर है। नित नूतन उपलब्धियों और कार्यों से, इसका सर्वत्र हो रहा गुणगान है। हदय हर्ष और गर्व से कहता, मेरा केवि मेरा अभिमान है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत का सन्देश यहाँ, फिट इंडिया से बच्चों को स्वस्थ बनाना है। डिजिटल इंडिया से दक्ष बनाकर, प्रगति पथ पर आगे बढ़ाना है।

देश की भावी पीढ़ी को तैयार करने में, इसका महती दृमहती योगदाज है। हृदय हर्ष और गर्व से कहता, मेरा केवि मेरा अभिमान है।

आदर्शों की बुनियाद यहाँ पर, अनुशासन की पावन कहानी है। जीवन संघर्षों में तपकर कुंदन बनता, यहाँ का हर बच्चा सच्चा सेनानी है। सच्ची मानवता का सन्देश फैलाता, पूरी वसुधा भी करती इसका बखान है। हृदय हर्ष और गर्व से कहता, मेरा केवि मेरा अभिमान है।

दिलीप कुमार शर्मा रनातकोतर शिक्षक हिंदी के.वि. वायुसेना सथल, जैसलमेर


Kendriya Vidyalayas are leading in quality education and implementing the policies of Government of India. They have become a hub for learning and innovation, focusing on experiential learning, technology integration, and skill attainment. Since the National Education Policy was approved, KVs have broken barriers and emphasized upon competencies and learning outcomes. They have taken numerous initiatives in the past six decades to translate visionary policies into action, empowering children to become global citizens.

## Bal Vatika

In consonance with National Education Policy Balvatika is functional in 445 KVs . Academic resources developed by NCERT are used for the teaching and learning process. Play-based and joyful learning is being ensured in these classes. Toys become partners in learning for these classes. Play-based approaches are being followed so that children will learn and gain knowledge simultaneously. Furthermore, to achieve foundational numeracy and numeracy, age-appropriate learning-teaching material is developed, teachers are trained, and regular assessments are done. The emphasis is on making students competent to read and write correctly and cogently, as well as to develop the basic understanding and competencies related to numeracy and its related concepts among the young students until Grade III.



## कहानी केंद्रीय विद्यालय की

६० साल के हुए केंद्रीय विद्यालय,
कर रहे हैं देश को रोशन,
है इनसे भारत का भविष्य उज्ज्वल,
बना रहे बच्चों को सबल।
हुआ था उदय जब,
नहीं था इतना बड़ा तब,
आज है संख्या भारी,
बना रहे नागरिक संरकारी।

भारत ही नहीं, बजा रहे विदेश में भी डंका, पढ़ाई, खेल, या हो ज्ञान संस्कृति, हर तरह से लाभान्वित हो रही जनता।

सर्ण सिंह
टी.जी.टी. अंग्रेजी के.वि. धर्मशाला केंट




## Pre-Vocational Educational Programme

As per the mandate of National Education Policy Kendriya Vidyalayas offer PreVocational Education Programme (PVEP) in its Vidyalayas. The PVEP is designed to provide students with practical skills and knowledge that are relevant to various vocational fields. The program aims to equip students with the necessary skills to make informed career choices and be prepared for further vocational education or employment.





## भारत का गौरवः केंद्रीय विद्याल्य

प्यारा सुंदर न्यारा आलय शिक्षा का है यह देवालय

लघु भारत की सुंदर भाषा नव जीवन की है अभिलाषा

सिद्ध सभी संकल्प हुए हैं बीज वृक्ष बन गगन छुए हैं नए गीत गुण गान लिखेंगे भारत का अभिमान लिखेंगे

नई नीति प्रयोग हुए हम जीत नई सुयोग हुए हम विश्व पटल पर अतिशोभित है ज्ञान ज्योति से आलोकित है बालवाटिका में खिलते मन चहके है पुष्पों से उपवन

कण-कण में बसे एक भारत है एक भारत - श्रेष्ठ भारत

कला उत्सव की यहीं थाती सँवर प्रतिभा नित ही जाती नई शिक्षा नीति अपनाई सकल विश्व में पहचान बनाई बहती जाए संर्कृति सरिता संकल्पों की नूतन कविता

खेलकूद में मान बढ़ाते विज्ञान नभ में हम छा जाते एफ एल एन, निपुण भारत ज्योतिर्मय एक-एक दीपक एक गीत की पावन सरगम है मनभावन भाषा संगम

जन जन में फैलाए सौरभ के.वि. बना भारत का गौरव

प्यारा सुंदर न्यारा आलय
शिक्षा का है यह देवालय।
मनप्रीत कौर
प्रशक्षित रनातक शिक्षक
केंद्रीय विद्यालय लालगढ़,
जाटान

## FLN-NEP Implementation

KVS has adopted a pedagogical shift to focus on experiential learning, interdisciplinary approaches, and foundational literacy and numeracy. Key shifts include Activitybased learning, inquiry-based learning, student-centered learning, multidisciplinary approach, and digital learning. Toy-based pedagogy, involving educational toys, teacher training, and collaboration with NGOs, has made classrooms more engaging and productive, fostering a more optimistic and productive learning experience for students.

Kendriya Vidyalayas' Pre-Vocational Education Programme (PVEP) aims to equip students with practical skills for various vocational fields, preparing them for higher education and career choices. The programme enhances students' readiness for employment and contributes to their holistic development, combining academic education with hands-on experience.

KVs introduce Artificial Intelligence as a vocational subject for students to develop skills during school. They offer practical training in various subjects, such as gardening and music, to help students gain hands-on experience. Career counselling is provided to help students explore vocational options and make informed choices. Pre-vocational education is integrated into the school curriculum, ensuring students have a balanced approach and explore various interests.




## केंद्रीय विद्यालय-ज्ञान का मंदिर

यही है ज्ञान का मंदिर, कला विज्ञान का मंदिर, हमारा केंद्रीय विद्यालय, वतन की शान का मंदिर।

ज्ञानामृत देता छात्रों को, है ध्येय बड़ा इसका पवित्र, आलोकित करता तम हरता, करता निर्मित इनका चरित्र, देदीप्यमान ज्ञानार्जन से, होते बालक उन्नत ललाम, जीवन में सदा बढ़े आगे, उन्नति शिखर चढ़े अविराम, हमारी आन का मंदिर, यही सम्मान का मंदिर, हमारा केंद्रीय विद्यालय, वतन की शान का मंदिर।

अनुशासित जीवन का महत्त्व, और देश प्रेम है सिखलाता, जूझ़ो संघर्षों से डटकर, सत्कर्म मार्ग है बतलाता, इसके आदर्शों पर चलकर, जीवन सफल बनाएंगे, भेदों से ऊपर उठकर हम, मानवता पाठ पढ़ाएंगे, यही कल्याण का मंदिर, यही वरदान का मंदिर, हमारा केंद्रीय विद्यालय, वतन की शान का मंदिर।

यह चमन हमारा उन्नति का, प्यार जहाँ बसता है, सभी यहाँ भ्राता-भगिनी सम, तन-मन यहाँ महकता है, अपने इस विद्या मंदिर का, कोना-कोना महकाएंगे, ख्वर्ग सदृथ सुखदायक हो, ऐसा चमन बनाएंगे,

यही निर्माण का मंदिर, मधुर मुस्कान का मंदिर, हमारा केंद्रीय विद्यालय, वतन की शान का मंदिर।

नव युगानुरूप शिक्षा पाकर, हम जीवन धन्य बनाएं, तकनीकी ज्ञानदृष्टि लेकर, आगे ही बढ़ते जाएं, जीवन बगिया महकाएं अपनी, खिले कौशल के फूल, मानव सेवा को बढ़ें आगे, मर्दित करके सारे मग शूल, यही आह्वान का मंदिर, महानुसंधान का मंदिर, हमारा केंद्रीय विद्यालय, वतन की शान का मंदिरा

इसकी शिक्षा सदा असत से, रखती हमको दूर, सत्पथ के हम अनुगानी हों, राग-द्बेष हों चूर, हटे आवरण अज्ञानता का, दिखलाए नया उजाला, शक्ति मिले नव निर्माणों को, खुले जीर्णता का ताला, नवल शुचि प्राण का मंदिर, लद्धच संधान का मंदिर, हमारा केंद्रीय विद्यालय, वतन की शान का मंदिरा

फूलचंद्र विश्वकर्मा रनातकोत्तर शिक्षक हिंदी केद्रीय विद्यालय क्रमांक २, हलवारा, लुधियाना, पंजाब


## PM Schools for Rising India

## PMSHRI KVs

Kendriya Vidyalaya Sangathan is privileged to be a part of PM SHRI School scheme with 730 Kendriya Vidyalayas benefitted under this. This scheme will develop our schools further by making every student feel welcomed and cared for, providing a safe and stimulating learning environment, and creating a wide range of learning experiences. This scheme will also help in improving the physical infrastructure and procure necessary resources. The KVs under PM SHRI will be developed as Green Schools, incorporating environment friendly aspects like solar panels and LED lights, nutrition gardens with natural farming, waste management, plastic free, water conservation and harvesting, study of traditions/ practices related to protection of environment, climate change related hackathon and awareness generation to adopt sustainable lifestyle. The scheme will also promote understanding of various dimensions of Quality of school education and inform Policy, Practice, and Implementation. The learning from these 730 schools will be scaled up to other KVs in the country.







# KV Bublungs 

शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए


In the heart of our community stands a testament to our commitment to a brighter, greener future-the picturesque and sustainable school buildings that echo not only with the laughter of students but also with the gentle whispers of the environment. As the doors swing open to a world of learning, they unveil a sanctuary of sustainability, where education intertwines seamlessly with responsible practices, nurturing minds and nurturing the planet we call home.

The architecture itself speaks a language of harmony. Sunlight cascades through windows strategically placed to embrace the warmth of natural light, casting vibrant hues upon the walls of knowledge. Every corner tells a story of meticulous planning, where learning is fun.








## शिक्षा का दीप केंद्रीय विद्यालय

मेरा केवि-मेरा अभिमान, हर पल ऊँचा रहे नाम बढ़ता केवि संगठन नए भारत का नया अभिमान शिक्षा की ज्योति जलाकर, करेगा जन कल्याण आओ मिलकर करें, नव भारत का नव निर्माण।

नई शिक्षा नीति से नया बदलाव लाएगा यह दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाएगा यह कला उत्सव से दुनिया में अपनी संस्कृति दिखाएगा यह धरती से आसमान तक अपनी धाक जमायेगा यह।

खेलों में रवर्णिम छलाँग लगाकर, दुनिया को यह बताएगा घूल चटाकर भेजेंगे मैदानों से, जो नए भारत से टकराएगा विज्ञान की नई खोज से, अंतरिक्ष में अपनी धाक जमायेगा

नए आयाम प्राप्त करने के लिए, दुनिया को नई राह दिखाएगा।

ऐसे शिक्षा के मंदिर को, हम करते हैं नित वंदन शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए तैयार हैं हम हरदम सरकार ने जनता की भावनाओं का किया पूरा मंथन तब १२५३ विद्यालयों का हुआ, केंद्रीय विद्यालय संगठन।

सोहन लाल
प्रशिक्षित रनातक शिक्षक (हिन्दी) केन्द्रीय विद्यालय डिफ्हू, कार्बी अंग्लोंग

## KV Jetpur




## मेरा गोरव केन्द्रीय विद्यालय

में आज कुछ खार लिख रही हूँ,
केन्द्रीय विद्यालय का सर्णिम इतिहास लिख रही हूँ। ६० वर्षो से जो सफलता के नए आयाम छू रहा है, निरंतर बढ़ रहा है अपने पथ पर ऊँचाईयां को अविराम छू रहा है। जहां हम बच्चों को पढ़ाई और संरकारों से सींचते हैं, यहाँ बच्चे ही नहीं शिक्षक भी हर दिन कुछ नया सीखते हैं। विद्यार्थी जो संरकृति, कला और तकनीकी के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं,
वो देश में ही नहीं विदेशों में भी के.वि. का परचम लहरा रहे हैं। चन्द्र यान ३ जो चांद को छू रहा है, उसमे भी के. वि. के नौनिहालों का योगदान है,
के.वि. रिर्फ मेरी जीविका नहीं मेरा संपूर्ण परिचय मेरी पहचान है। में गौरवान्वित हूँ कि में के.वि. की एक मजबूत कड़ी हूँ,

मेरे विद्यार्थियों की रफलता मे में भी एक सीढ़ी हूँ। में के.वि.एस. को नमन करती हूँ कि वो राष्ट्र निर्माण में तत्पर है,
बिना रुके, बिना थमे कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। देश की प्रगति में के.वि.सं. का सफल प्रयास लिख रही हूँ। हाँ, में आज कुछ खास लिख रही हूँ, केंद्रीय विद्यालय का सर्वर्णिम इतिहास लिख रही हूँ।

रूचि गुप्ता
रनातकोत्तर शिक्षिका (रसायन शासत्र)
केंद्रीय विद्यालय वायु सेना सथल बरेली (लखनऊ संभाग)


KV Mriyalguda



## अनेकता में एकता की मिसाल है के.वि

अनेकता मे एकता का मिसाल है मेरा के.वि.
भारत का रवर्णिम गौरव है मेरा के.वि.
तक्षशिला नालंदा को लौटाने मे सक्षम है मेरा के.वि.
असतो मा सद्गमय का मूल मंत्र देती है मेरा के.वि.
ओम सहनाभवतु पर बल देते हैं मेरा के.वि.
राजभाषा हिंदी को बढावा देती है मेरा के.वि.
एक भारत श्रेष्ठ भारत का मिसाल है मेरा के.वि.
खेलकूदों को अंजाम देते हैं मेरा के.वि.
पाठ्येतर गतिविधियों मे अग्रणी है मेरा के.वि.
मेरा के वि सरताज है इस दुनिया मे
अंग्रेजी, हिंदी, प्रांतीय भाषाओं को बढावा देती है मेरा के.वि.
सब कुछ समाया है मेरा के.वि. मे,
सत्यम, शिव, सुंदरम का संगम है मेरा के.वि.
मेरा अभिमान, पहचान है के.वि.
मेरा अभिमान पहचान है के.वि.

डॉ शैलजा टी.एच
पी.जी टी (हिन्दी)
के.वि. केलट्रोन नगर




## मेरा मान मेरा सम्मान

मेरा केन्द्रीय विद्यालय मेरा मान है, सम्मान है सवर्णिम है भविष्य इसका, इस पर मुझे अभिमान है जाति-धर्म से बढ़कर मानवता का पढ़ते हम पाठ है कर्तव्य पथ पर चलकर करते, हर ल६्य संधान है मिलकर पढ़ते हम सब बच्चे, सीखते बातें सच्ची है एक है गणवेश हमारी, एक हमारी पहचान है केवल किताबी ज्ञान नहीं, जीना भी रिखलाता हैं कर्मवीर बनाता हमको, दृढ़ता में हम चट्टान है परचम हर जगह सफलता का, हमने ही लहराया है बनाये है इतिहास कई, रचाये कई कीर्तिमान है बनकर सूरज चमकते है, फैलाते है उजियारा उन्नति के, प्रगति के लेकर आए नए विहान है दुर्गम सथानों पर भी, शिक्षा की अलख जगाता है सबसे अलग सोच इसकी, बनाती इसे महान है बच्चों के हित से जुड़ी होती है हर योजना संरकारों को करता है पुष्ट, ये ऐसा संरथान है

अनिल कुमार यादव प्रशिक्षित रनातक शिक्षक (हिन्दी) केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक -४ खातीपुरा रोड, जयपुर (राजरथान)



KV Kadrimidri, Karnataka


## मेरा विद्यालय

मेरा विद्यालय वही जो परम मंगलमय हो अद्वितीय अलौकिक कीर्ति निलय हो सौम्य-सुवदन-सुविकसित जिससे सब हों जिसकी शुचिता प्रीति-बेलि प्रति उर में हो अतुलित बल जिससे बने जाति अति बलवती बहु लोकोत्तर फल लाभ हो भारत भूमि फलवती।

है भवहित मूल भूत इस विद्यालय का पूजनीय-वंदनीय शिक्षा के देवालय का इसमें होती है जाति संगठन की शुभ पूजा होता सहयोग मंत्र ख्वर इस में गूँजा कटुता-संकीर्णता-कलह-कुटिलता-कुरुचि अबल कर दूरित इसमें बहती अमृत धारा प्रबल।

शुभ आशाएँ वहाँ समर्थित रंजित होती कलित कामनाएँ अनुमोदित व्यंजित होती वहाँ सरस जातीय तान रस बरसाए
देश प्रीति की उमग राग रुचिकर गाए पूरित होती गरिमा सहित व्यवहार सुवाद्य स्वर उसमें वीणा सहकारिता बजकर देगी मुग्धा कर।

जिसमें कलह विवाद वाद आमंत्रित न हों, सद्भाव जहाँ पर बीज एकता का बोए
जहाँ सकल उदात्त भाव परम सफल।
जीवित रहे विवेक जहाँ होकर सबल इस विद्यालय की आत्मा है अनेकता में एकता होती विलोप जातीयता-धर्म-रंग-भाषा की भिन्नता।

अब सोचें, इतनी विशेषताओं वाला यह कौन-सा विद्यालय है ?
विद्यालय, जो एक सून्र में बंधा एकता-निजता मय हों छात्र-वृन्द भारतीय भाव से पूरित हों आत्म त्यागरत रहते परहित की सोचें बढ़ाए परस्पर प्यार औ कुम्हलाए मानस खिले जी हां, ये हैं केंद्रीय विद्यालयम भारत की शान...भारत की पहचान

मीता गुप्ता
रनातकोत्तर शिद्धिका (हिंदी)
केद्रीय विद्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, बरेली


KV Mohali, Punjab


## मेरा देश

आइए विश्व को कराएं एक सैर
वैश्विक सभ्यता के मानस पटल पर जिसकी है अटल तख्वीर प्रकृति के इंद्रधनुष सी सतरंगी जैसी संसकृति हो जहां हर तरफ सुषमा है ऐसी बिखरी
हो चाहे कश्मीर, या हो फिर कन्याकुमारी
एकलव्य जैसी गुरु दक्षिणा है जहां, पन्नाधाय जैसा बलिदान है जहां।

शौर्य गाथा छुपी हुई है जिस माटी में महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज जैसे शूरवीर हैं जहां
बुद्ध से गांधी तक अहिंसा की लहर है जहां
लक्ष्मी बाई की गाथा से अब्दुल हामिद जैसा पराक्रम है जहां।
यह मेरा देश जहां भगत से कलाम पूजे जाते हैं
जहां राम ,रहीम, ईश, महावीर की सतुति हम गाते हैं
कौन है? किस देश की है यह दुर्लभ तस्वीर?

किसके नक्शे पर लिखी है ऐसी तकदीर? आओ बताएं विश्व को यह कोई और नहीं यह मेरा हिंदुस्तान है जिसकी माटी और उन्नति पर मुझे अभिमान है शावक के हैं गिने, जिसने दांत बचपन में यह मातृभूमि है उस वीर भरत की
हां यह कोई और देश नहीं, बल्कि तस्वीर मेरे भारत की हां मेरे अखंड भारत की।

रेखा चमोली प्राथमिक शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून

"I'm an Indian Air Force veteran retired from the post of Vice Chief of air staff in the Indian Air Force after 40 years of service as a fighter pilot. My school days at Kendriya Vidyalaya Chakeri Kanpur were the cornerstone of my success. The school's curriculum, culture, and ethos moulded responsible citizens like me."

Air Marshal Anil Kosla
Indian Air Force Veteran KV Chakeri, Kanpur (1975)
"We can never forget our school life and the memories as those days were so sweet and special. I took admission at KV Jalandhar Cant in the year 1972 for my 8th class and stayed there till 1976 and passed my higher secondary. The school had the reputation of academic excellence. There was a tough competition for the new entrance. I owe my success to fair selection, dedicated teachers, and the well-rounded education I received."

Dr. Suman Bishnoi
Gynaecologist
KV Jalandhar Cont (1976)
"I passed out from KV Langing in Manipur in 2008. That's almost 13 years ago now. While I was in school I learned a lot and have a lot of good memories. It has helped me to be the person that I am today, but explore the world beyond textbooks, embrace the internet's vast knowledge, and find joy in diverse experiences."

Albert Rajkumar<br>CEO \& Chief Design Officer, Precursor Gaming KV Langing, Manipur (2008)

"I got admitted in Kendriya Vidyalaya in class 7th and completed both my class 10th and Class 12th board exams from KV Duliyajan. I consider myself fortunate to have got an opportunity to study in this institution. Studying at KV equipped me not only academically but also taught values. The school nurtured physical education, teamwork, and leadership skills."

## Mrigakhi Deka

IPS Officer
KV Duliyajan
"In 1965, I joined the school KV Jalandhar Cantt, over a period of time I realized that I have passed through the Journey during war times 1965 and 1971. The teachers also had the same core as the British. The teachers were idealistic and role models to us. They not only taught us subjects but also taught us lessons of life. In fact, I may have scored less marks but I learned my lessons well. I think KV prepared us for the open world. The teachers were our leaders, instilling professionalism, love for learning, and teamwork."

## Lt. General PJS Pannu

Indian Army Veteran
KV Jalandhar Cantt (1971)
"I'm an Alumni of Kendriya Vidyalaya Kanjikode and I passed out in the year 2017. Being a KVian is a matter of great pride and honour for me because the way this institution has shaped me up, I'm sure that no institution in India can. I'm proud of the cultural and academic achievements of KVS."

Murali Shreeshankar
Olympian Long Jumper KV Kanjikode (2017)
"I passed out from KV Langjing in 2006. KV Langjing was one of the important platforms for me in my carrier. I cherish the moments in KV Langjing and I thank my teachers for everything. The school instilled determination, guiding me toward achieving dreams while serving the nation."

## Kshetrimayum Shivakanta

IPS Officer
KV No. 2 Imphal, Langiing (2006)
"KV No. 2 Belagavi Camp laid the foundation of confidence within me. The education and atmosphere contributed to where I am today."

Shivendra Kumar Yadav
Cardiac Physiologist
KV No. 2 Belagavi (2006)
"I am an alumni of the Kendriya Vidyalaya Khadakwasla located at NDA. I joined the school in 1968 in the 7th standard and passed out in 1973 after completing my higher secondary. KV Khadakwasla was instrumental in my journey. It provided vibrant school life, shaping me into a leader and contributing to my military service."

Brig. Lalit Pandey
Indian Army Veteran
KV Khadakwasla (1973)
"I'm incredibly proud to be a KVian because every Kendriya Vidyalaya is a compact mini India. Thanks for its diversity. KV Baroda instilled sense of unity and nationalism. It shapes young minds, contributing significantly to national development."

Atul Tyagi
Bureaucrat
KV Baroda (2016)
"I feel very honoured and proud to say that I have spent two wonderful years learning from KV No. 1 Devlali and 2 years in KV Command Hospital, Kolkata. Kendriya Vidyalaya provides wonderful opportunities for students from diverse backgrounds. KVs foster all-round development and pride in its alumni's success."

Bhumika Chawla
Actress
KV Command Hospital, Kolkata (1995)
"मुझे खुद को केन्द्रीय विद्यालय का पूर्व छात्र बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। केंद्रीय विद्यालय बोकारो रटील सिटी से मेंने अपनी बारहर्वीं तक शिक्षा पूरी की है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन सथापना दिवस के इस शुभ अवसर पर में संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।"

प्रकाश झा
फिल्म निर्देशक
केंद्रीय विद्यालय बोकारो

# "मेंने 1994 में केंद्रीय विद्यालय एयर फोर्स, भुज से अपनी पढ़ाई पूरी की और 12 वीं में टॉपर भी रही। आज में मुंबई में 9 XM न्यूजिक चौनल में बॉलीवुड कंटेंट और प्रोग्रामिंग हेड हूँ और आज अपने पूरे करियर में जो भी उपलब्धियां हुई हैं, उसका पूरा श्रेय केंद्रीय विद्यालय और अपने शिक्षकों को देना चाहती हूं। में बहुत ही कृतज्ञ और गर्वित हूं कि में केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूं। के.वि.सं को सथापना दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।" 

ईवा भट्ट
बॉलीवुड कंटेंट और प्रोग्रामिंग हेड (9XM Music Channel)
केंद्रीय विद्यालय एएफएस, भुज (1994)
"It is never an easy task to recount your school days. All because you have so much to tell and you're allowed so little space. My days in KV has been so. Each day is a tale in itself and yet, here I am, 2 decades later... reliving the nostalgia, the flavour and essence of what made KV so special. My early years were defined by a strictly-all-girls-convent school in a small town of the North-East. And hence, when I landed in KV, I was a little lost. And I had landed there because I could make that very steep cut-off in the entire state! The variety of the students and people overwhelmed any residue pride I had initially. And gradually, KV grows into you making you evolve into this confident and independent all-rounder who has a conscious knowledge of being a responsible citizen of the country. Why, I was the 'Speaker of the Parliament' in my KV Youth Parliament! I had a first taste of what diversity this world and our wonderful country offers. And being a KVian defines the very fabric which connects us all amidst that very diversity. A mini-India, as they say... as I now say. And now that I am here, writing these lines... I can simply say that, KV prepared me for the world ahead and oh-so-amazingly! Having seen how the organisation works tirelessly for each KVian now, I bow my head in gratitude to this very grand institution, as it continues inspiring and transforming countless lives in every nook and corner of our country."

Ajeeta Longiam, IFS
Joint Commissioner Admin-I, KVS KV No. 2 Imphal, Langjing (2004)

## Acknowledgement

Nidhi Pandey, IIS
Commissioner, KVS

## Ajeeta Longiam, IFS

Joint Commissioner (Admin-1), KVS HQ

## N.R. Murali

Joint Commissioner (Acad), KVS HQ

## B.K. Behera

Deputy Commissioner (Acad), KVS HQ

## Dr. Ritu Pallavi

Assistant Commissioner (Training), KVS HQ

## Saurabh Jaitly

Assistant Commissioner (Estt. 2/3), KVS HQ

## Ratna Pathak

Assistant Education Officer, KVS HQ

## Sachin Rathore

Assistant Editor, KVS HQ
Design
ThinkingCap Creatives Pvt. Ltd. $\qquad$





केन्द्रीय विद्यालय संगठन
18, संरंथागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्गा, नई दिक्ली - 110016

Kendriya Vidyalaya Sangathan 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi - 110016

