


उकलाना। क्षेत्र मे शहीदे आजम भगत इसलिए हमे उनके दिखाएं मार्ग पर चलना सिंह, राजगुरू व सुखदेव के शहीदी दिवस चाहिए। आज कुछ राजनेता अपने स्वार्थ के के अवसर पर सामाजिक व शिक्षण लिए हमे लड़ाकर हमारे देश की एकता को संस्थानो मे कार्यक्रमों का आयोजन किया खतरे मे डालना चाहते है जिसे किसी भी गया जिसमे देशभक्तो की कुर्बानी को याद कीमत पर सफल ना होने दें। इसके अलावा किया गया तथा उनके दिखाएं मार्ग पर मुगलपुरा गांव में शहीदी दिवस पर एक चलने का प्रण लिया। स्थानीय गोल्डन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पब्लिक स्कूल में एक सादे समारोह मे ग्राम पंचायत व नेहरू युवा संगठन के शहीदों को श्रृद्धांजलि दी गई। इस अवसर सदस्यों ने शहीदो के दिखाऐ मार्ग पर चलने पर प्राचार्य प्रीतम सिंह ने कहा कि शहीद का प्रण लिया व इस अवसर पर उपस्थित्त किसी एक जाति या धर्म ने नहीं होते बल्कि ग्रामीणों को एकता व सद्भावना की शपथ वे देश की सांझी विरासत होतें है। आज हम दिलवाई। इस अवसर पर सरपंच सुरेश जो खुली हवा मे सांस ले रहे है वो हमारे कुमार, जयभगवान, सुनिल कुमार, रमेश देशभक्तो की कुर्बानी का ही परिणाम है, कुमार, गुलाब सिंह, राजेन्द्र आदि उपस्थित


भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर शहीदी दिवस मनाया 23 मार्च को होली एवं शहीदी दिवस के अवसर पर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट उकलाना के तत्वाधान में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा अंत्योदय योजना प्रदेश प्रमुख एवं महा जनसंपर्क अभियान प्रदेश प्रभारी श्रीनिवास गोयल तथा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट हिसार के जिला प्रभारी मुकेश कुमार ने शिरकत की। इस दौरान सभी अतिथियों ने भारत देश के लिए शहीद

होने वाले शहीदों भगत सिंह,राजगुरू व सुखदेव को श्रद्धासुमन अर्पित किये और उनकी वीरता व देशभक्ति के लिए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सत्यभूषण बिदल, वीरसिंह, मा.महेन्द्र कुंडू, बलजीत सूरेवाला, नरेन्द्र घनघस, अजीत लितानी, बलबीर गिल, दरवेश भारत, मा. अतुल, बसंत जांगड़ा, अशोक कुमार,अनिल पानू, महिला प्रभारी मधु शुक्ला, दीपक गोयल, संदीप गोयल समेत भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने देश के शहीदों को नमन किया। इस दौरान सभी ने मिलकर फूलों व प्राकृतिक रंगों के साथ होली पर्व का भी आनन्द लिया।

## गोफ्ञन सनेश

## सम्यान्वीय

## गोल्डन संदेश का उददेश्य

50 वर्षो के अनुभव से यह अवधारणा पुष्ट हुई कि विद्यार्थियों में रचनात्मक की प्रवृति विद्यार्थी जीवन में उत्पन्न की जा सकती है। स्कूल और कॉलेज इसके लिए अच्छे मंच साबित हो सकते हैं। इसी ध्येय को लक्ष्य कर हमने गोल्डन संदेश का प्रकाशन शुरू किया है। शिक्षा के साथ-साथ अन्य सहगामी गतिविधियों में विद्यार्थियों को पारंगत बनाने के लिए इस पत्र का सहारा लिया जाता है। मासिक पत्र को तैयार करने के लिए विद्यार्थी सम्पादक बनाएं गये है ताकि वो भविष्य मे अच्छे पत्रकार बन सकें। इसके इलावा कविता, पेंटिग, निम्बध, लेख, कार्टून आदि लिखने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने का साधन है हमारा यह पत्र गोल्डन संदेश। सभी जानते है कि समाचार पत्र मे नाम प्रकाशित होने पर जो होसला मिलता है, उससे प्रेरणा लेकर विद्यार्थी भविष्य मे ओर भी अच्छा करने का प्रयास करतें हैं। इसके इलावा छोटे बच्चों के जन्मदिवस पर फोटो भी इस पत्र मे प्रकाशित किएं जाते है ताकि उनका जुडाव भी पत्र के साथ बना रहें। विद्यालय का प्राचार्य होने व पत्र का संपादक होने के नाते में विद्यालय के इस प्रतिबिम्ब गोल्डन संदेश के माध्यम से विद्यार्थियों, अध्यापको, अभिभावकों व आमजन से यह कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों को उनकी रूचि अनुसार शिक्षा व क्षेत्र चुनने का अधिकार दें ताकि वे अपने पसंदीदा फिल्ड मे बेहतर करने का प्रयास करें। शिक्षा क्षेत्र के अध्यापन व प्रशासन के अनुभव से एक विशेष बात जो सीखी उसका जिक्र करना चाहूँगा। मंजिल को प्राप्त करने में मैनेजमैंट ही सर्वोपरि है। किसी भी कार्य चाहे वह शिक्षा हो या ओर कोई क्षेत्र प्लानिंग बनाकर संसाधन जुटाए जाएं और उनका दुढ़ता से सदुपयोग करते हुए मंजिल की ओर सतत् बढ़ते है तो लगता है कुछ मंजिल भी हमारी ओर चलकर आई है। हिम्मत से सब कुछ सम्भव है-

## तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना,

दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं ठहरता, जब तक बर्फ न जम जाए प्रयास बनाए रखना।। अध्यापन क्षेत्र में हम नन्हें-मुन्रे मासूमों के गुरू कहलाते हैं। जब वे चरण स्पर्श कर जिज्ञासु नजरों से हमारी ओर ताकते है तो मैं भाव विभोर हो जाता और सर्वस्व न्यौछावर करने की उत्सुकता रहती हैं। इनकी दुआओं से उम्र के इस पड़ाव मे भी जीवनधार निर्बाध चल रही हैं। अपने अध्यापक साथियों से बार-बार मेरा आग्रह रहता है कि-

## काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए,

हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए।
जिन्दगी तो सभी जीते हैं मेरे दोस्तो,
जिन्दगी ऐसी जीओ कि मिसाल बन जाए।।


प्रीतम सिंह

विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन कर किया नाम रोशन


शिक्षा के साथ सामाजिक मूल्यों का रखना होगा ध्यान : नागर बॉयोलॉजी छाख्यवृत्ति





की दो छात्राओं को छात्रवृत्ति

边

 चुन है। गह ब्वांव्वृत्ति 2012 मे



 527 देकर समानित किभिज जएया।
 न.
 फ्योर इस सी की हैं। के लिए गरिमा और प्रेरणा का चयन


गरिमा पक्यस ओर्टर्रेशा वर्मा
भारुर्श्यू| | कलाना करक स्रूल की हैं।

## शहीदी दिवस पर विशेष- आलेख

भारत की स्वतंत्रता में तीन ऐसे वीर सपूत हैं, जिनकी शहादत ने देश के नौजवानों में आजादी के लिए अभूतपूर्व जागृति का शंखनाद किया। देशभक्त सुखदेव, भगतसिंह और राजगुरू को अंग्रेज सरकार ने 23 मार्च को लाहैर षडयंत्र केस में फाँसी पर चढ़ा दिया था। इन वीरों को फाँसी की सजा देकर अंग्रेज सरकार समझती थी कि भारत की जनता डर जाएगी और स्वतंत्रता की भावना को भूलकर विद्रोह नही करेगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नही हुआ बल्कि शहादत के बाद भारत की जनता पर स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का रंग इस तरह चढा कि भारत माता के हजारों सपूतों ने सर पर कफन बाँध कर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेङदी।
1928 के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमिशन भारत आया था। जिसमें एक भी भारतीय नही थे, अतः उसके विरोध में भारत के उन सभी शहरों में उसका बहिष्कार किया गया, जहाँ-जहाँ साइमन कमिशन गया था। उसे काले झंडे दिखाए गये। साइमन कमिशन को व्यापक जन विरोधी आन्दोलन का सामना करना पङ। इसी ऋम में जब साइमन कमिशन लाहैर पहुँचा तो वहाँ पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमिशन का व्यापक रूप से बहिष्कार किया किया गया। अंग्रेज सैनिकों ने इस बहिष्कार को रोकने के लिए जनता पर लाठी चार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गम्भीर रूप से घायल हो गये और कुछ दिनो बाद उनकी चोट के कारण मृत्यु हो गई। इस हादसे से पंजाब के नौजवान बेचैन हो गये। कान्तिकारी संगठन 'हिन्दुस्तान सोशलिष्ट रिपब्लिक आर्मी' जिसके सर्वोच्च कमांडर चन्द्रशेखर आजाद थे, उन्होने इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने का निर्णय लिया। जिस अंग्रेज अफसर (सांडर्स) की मार से लाला जी की मृत्यु हुई उसे मारने की योजना बनाई गयी। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्रान्तिकारियों एक दल गठित किया गया। यह एक बडे पुलिस अधिकारी की हत्या करने की योजना थी, इसलिए इस योजना के हर पहलु पर बारीकि से अध्ययन किया गया एवं किसको क्या कार्य करना है, इसके लिए उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया। लाला जी की मृत्यु के एक महीने पश्चात अर्थात 17 दिसम्बर को इस योजना को व्यवहारिक रूप से अंजाम देने का दिन निश्चित किया गया। पुलिस सुपरिटेंडर सांडर्स का ऑफिस डी.ए.वी. कॉलेज के सामने था, अतः वहाँ योजना से जुङे ऋ्रान्तिकारी तैनात कर दिये गये। राजगुरू को सांडर्स पर गोली चलाने का संकेत देने का कार्य सौंपा गया। जैसे ही सांडर्स ऑफिस से बाहर निकला तभी राजगुरू से संकेत मिलते ही भगत सिंह ने उस पर

गोलियाँ चला दी जिससे वह वहीं ढेरे हो सतुलज नदी के किनारे ले जाकर जल

गया। भगत सिंह को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल चानन सिंह ने उनका पीछा करने की कोशिश की किन्तु तभी चन्द्रशेखर आजाद ने उसपर गोली चला दी, जिससे सभी कान्तिकारी भागने में कामयाब हुए। इस हत्या काण्ड से पूरे देश में सनसनी फैल गई। सभी अखबारों ने इस खबर को प्रभुता से प्रकाशित किया। अंग्रेज सरकार की तरफ से इन क्रान्तिकारियों को पकडने की व्यापक कोशिश की गई। कुछ समय पश्चात लाहौर केस के लगभग सभी कान्तिकारी पकङेगये। तीन न्यायाधिशों की अदालत में देशभक्त कान्तिकारियों पर केस चला।

जेल से अदालत आते समय ये देशभक्त इंनकलाब जिन्दाबाद और अंग्रेज मुर्दाबाद के नारे लगाते। सुखदेव और भगत सिंह की योजना थी कि इसतरह से वे अपनी कार्यशैली का प्रचार करेंगे और लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागृत करेगें। अदालती कार्यवाही को जनता तक पहुँचाने का कार्य सामाचार पत्र करते थे, जिससे पूरे देश की जनता सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरू एवं अन्य कान्तिकारियों के पक्ष में थी। अदालती कार्यवाही के दौरान अपार जन समूह इकठा हो जाता था। अदालती कार्यवाही को बाधित देखकर भारत सरकार ने एक आर्डिनेंस जारी किया जिसके अनुसार उन लोगों की अनुपस्थिती में भी कारवाही जारी करते हुए मुकदमा समाप्त कर दिया गया। देशभक्तों ने काफी दिनों तक भूख हडताल भी की। 63 दिनों की भूख हडताल के दौरान जितेंद्र नाथ का निधन भी हो गया। जन आक्रोश के डर से अदालत की सजा जेल में ही सुनाई गयी, जिसके अनुसार भगत सिहं, राजगुरू और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी की सजा की सजा मुर्कर की गई। कुछलोगों को आजीवन काले पानी की सजा दी गई। इस फैसले के विरोध में देशभर में हडतालें हुई। इस केस के विरोध में पी.वी. कौंसिल में अपील की गई परन्तु देशभक्तों ने वायसराय से माफी माँगने से इंकार कर दिया। अतः राजगुरू, सुखदेव तथा भगतसिंह को 23 मार्च 1931 को सायंकाल 7 बजे लाहैर जेल में फांसी दे दी गई, अमूमन फांसी का वक्त प्रातःकाल का होता है किन्तु लोगों में भयव्याप्त करने हेतु इन्हे शाम को फांसी दी गई। उस दौरान जेल में हजारों कैदी थे, उन्होने भी डरने के बजाय पूरे जोश के साथ इंकलाब जिनंदाबाद, भारत माता की जय का आगाज किया। इंकलाब की गूंज पूरे लाहैर शहर में फैल गई। उनके शहादत की खबर से हजारो की संख्या में लोग जेल के बाहर इकठा होने लगे तथा इंकलाब जिन्दाबाद के नारे लगाने लगे।

दिया। जब लाहैर के निवासियों को ये पता चला तो अनगिनत लोग इन भारत माता के वीर शहीदों को श्रद्धांजली देने वहाँ पहुँच गये और लौटते समय इस पवित्र स्थल से स्मृति स्वरूप एक-एक मुठ्ठी मिट्टी अपने साथ ले गये। वहाँ पर शहीदों की याद में एक विशाल स्मारक बनाया गया है। जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को लोग उन्हे श्रद्धांजली अर्पित करते हैं। ऐसे वीर सपूत जिन्होने अपनी शहादत से स्वतंत्रता का आगाज किया उनके परिचय को शाब्दिक रूप देकर उनकी वीरता को नमन करने का प्रयास कर रहे है:-

भगत सिंह - भगत सिंह का जन्म 28 सितम्बर 1907 को जिला लायल पुर के बंगा गाँव में हुआ था। पिता सरदार किशन और चाचा भी महान कान्तिकारी थे। अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के कारण कई बार जेल गये थे। भगत सिहं के दादा भी स्वतंत्रता के पक्षधर थे। सिख होने के बावजूद भी वे आर्यसमाज की विचारधारा से प्रभावित थे। परिवार वाले भगत सिहं का विवाह करवाकर घर बसाना चाहते थे किन्तु भगत सिहं का मुख्य उद्धेश्य भारत माता को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराना था। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय असेम्बली में 2 बम फेंके थे, जिसके कारण उन्हे लाहौर केस के पूर्व कालेपानी की सजा भी मिली थी। प्रताप अखबार के कार्यालय में काम करते हुए वे सदा देश की स्वतंत्रता के लिए काम करते हुए हँसते-हँसते फाँसी पर चढ़गये।

सुखदेव - सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना में हुआ था। पिता का नाम रामलाल और माता का नाम श्रीमति रल्ली देई था। तीन वर्ष की

अल्पआयु में ही पिता का साया सर से उठ गया था। ताया श्री चिन्तराम के संरक्षण में आपका बचपन बीता। चिन्तराम और सुखदेव के विचारों में काफी अंतर था। चिन्तराम राष्टीय कांग्रेस से जुङे हुए थे जबकि सुखदेव कान्तिकारी विचारधारा के थे। सुखदेव पंजाब में कान्तिकरी संघठन का संचालन करते थे। सुखदेव को बम बनाने की कला में महारथ हासिल थी। वे सदैव अपनी जरूरतों को दरकिनार करते हुए अपने साथियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते थे। जब वे जेल में थे तब उन्होने गाँधी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होने गाँधी इरविन पैक्ट का विरोध किया था। गाँधी जी के उत्तर से पहले ही सुखदेव को फाँसी की सजा दे दी गई थी। गाँधी जी का पत्र नवजीवन पत्रिका में प्रकाशित किया गया था।

राजगुरू - क्रान्तिकारियों के गढ, बनारस में जन्में राजगुरू का पूरा नाम राजगुरू हरि था। चंद्रशेखर के सबसे विश्वशनीय राजगुरू की परवरिश कट्टर हिन्दुओं के मध्य हुई थी किन्तु बाद में उनका मन ऋान्तिकारी विचारधारा से प्रभावित हो गया। राजगुरू निशानेबाजी में भी सिद्धस्त थे। लाहैर केस में मुख्य अभियुक्त के रूप में उन्हे 30 सितंबर 1929 को पूना से गिरफ्तार किया गया था। सुखदेव, राजगुरू और भगत सिंह की शहादत ने आजदी के लिए जन-जन में जो जागृति का संचार किया वो इतिहास में अविस्मरणीय है। जनमानस के ह्रदय में इंकलाब की गूंज को पहुँचाने वाले देश के इन अमर वीर सपूतों को उनकी शहादत पर हम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं।

## सामाज्य ज्ञाज हरियाणा

| स्थापना दिवस | $: 1$ नवम्बर, 1966 |
| :--- | :--- |
| क्षेत्रफल | $: 44212$ वर्ग किमी |
| जिले | $: 21$ |
| उपमण्डल | $: 58$ |
| तहसील | $: 80$ |
| उपतहसील | $: 50$ |
| खंड | $: 6,841$ |
| गांव | $: 154$ |
| नगर | $:$ धर्मबीर |
| प्रथम राज्यपाल | $:$ भगवत दयाल शर्मा |
| प्रथम मुख्यमंत्री | $:$ कुश्ती |
| राजकीय खेल | $:$ नील गाय |
| राजकीय पशु | $:$ काला तीतर |
| राजकीय पक्षी | $: 20$ वां |
| क्षेत्रफल की दृष्टि से देश मे स्थान | $:$ फरीदाबाद, |
| सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला | $:$ पंचकुला |
| सबसे कम जनसंख्या वाला जिला | $:$ गुड़गांव, $84.7 \%$ |
| सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला | $:$ मेवात, $54.1 \%$ |
| सबसे कम साक्षरता वाला जिला | $:$ झाडूफफिरी |
| हरियाणवी भाषा मे लिखित प्रथम उपन्यास |  |
| सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला $:$ भिवानी, 4778 वर्ग किमी |  |
| सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला : फरीदाबाद, 743 वर्ग किमी |  |

## गोल्जन सदेश़



## Happy Bisthday to Little Eolden elar



Ankita


Arman

Aman


Geetika 15 March


Simran


Nisha
Khushboo


Sneha


Parmit
11 March


Saloni
3 March


Shubham


Partik
30 March


Ritika 21 March


Priya


Ankush

स्वदेशी अपनाएं!


देश बचाएं!

## 

Our Warking Sector

Health Products FMCG Products Home Appliances Cosmetics

आपके लिएऐसे आयुर्वंदिक उत्पाद जो दिलाते है आपको पुानी से पुानी कबज, गैस, तेजाब, हर्टअअैक, बल्ड प्र पैरा, थुगर, कैंसर, बालों का ज्रड़ना, मासिक धर्म का समय पर ढंगसे न आना जैसी बिमारियों से छुटकारा वो भी बिना दवाई्यों के और बाजास से कम दाम पर


डेली नीड की विचाराज़ारा, संपूर्ज़ भारत हो स्वस्थ हमारा मिलावट का जहर खाने से बचें, विदेशी जहर रिवलाजे वालो से बचें


Surewala Chowk, Uklana Mandi Requirement
PGT, TGT, PRT
Qualification as per CBSE Salary As Per CBSE Norms

## 

हमारा विद्यालय
गोल्डन पब्लिक स्कूल जैसा कि नाम से स्पष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम स्वर्ण अक्षरो मे दर्ज करवा रहा है। इसकी स्थापना 2002 मे हुई तथा सरकार से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय अपने उदेश्य की ओर अग्रसर हुआ। मैनेजमैंट के प्रयास से व विद्यालय मे शिक्षा की गुणवता के आधार पर विद्यार्थियों की संख्या मे वृद्धि होती गई। 2010 के परीक्षा परिणामों ने तो शिक्षा जगत को ही चौंका दिया। कक्षा दंसवी के परीक्षा परिणामों केअनुसार गोल्डन स्कूल हरियाणा भर मे सर्वोपरि अर्थात नं. 1 पर रहा। एक बार फिर इतिहास को दोहराते हुए 2015 के परीक्षा परिणामों के आधार पर गोल्डन स्कूल ने प्रदेश भर मे तीसरा स्थान हासिल कर अपनी बादशाहत कायम रखी। 2012 के परीक्षा परिणामों मे विद्यालय की छात्रा मेघा वर्मा ने मेडिकल संकाय में प्रदेश भर मे प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना व विद्यालय का नाम स्वर्ण अक्षरों मे दर्ज करवाया। इसके इलावा हर वर्ष विद्यार्थियों की पोजिशन स्टेट लेवल पर रहती है । शिक्षा के इलावा अन्य क्षेत्रो मे भी विद्यालय ने अपना नाम रोशन किया है। हरियाणा सरकार द्वारा उकलाना क्षेत्र मे केवल गोल्डन स्कूल में कम्पयुटर तकनीकी व मरीज सहायक नामक व्यावसायिक कोर्स शुरू किएं है, जिसमे छात्र नौवी कक्षा मे शिक्षा के साथसाथ दाखिला ले सकतें है। समय-समय पर विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रो से विशेषज्ञों को विद्यालय आमंत्रित किया जाता है। पिछले दिनों विद्यालय मे नवनियुक्त आई.ए.एस. अधिकरी संदीप कुंडू ने विद्यालय आकर छात्रों के साथ अपने अनुभव सांझा किए तथा बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक मेहनत रूपी मंत्र बताएं। इसके इलावा डीआईजी जगदीश नागर ने विद्यालय के कार्यक्रम में आकर सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं व उनसे पार पाने के लिए मार्ग बताया। उन्होनें पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे भी विद्यार्थियों से चर्चा की व उनकी जिज्ञासाओं को शान्त किया। विद्यालय के अनेक छात्र आज विद्यालय का नाम रोशन कर रहें है, 10 छात्र एमबीबीएस की शिक्षा ग्रहण कर रहें है। इसके इलावा समय समय पर विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिक, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाता है। पिछले दिनों विद्यालय की ओर से शिमला, चण्डीगढ़ के ऐतिहासिक स्थलों जैसे विधानसभा, पुस्तकालय, का भ्रमण करवा वहां की जानकारी से छात्रों को रू-ब-रू करवाया गया। प्रार्थना सभा में विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को निखारतें हैं, प्रत्येक दिन हाउस अनुसार विद्यार्थी मंच का संचालन, प्रश्नोतरी, कविता, गीत, विचार, समाचार वाचन आदि गतिविधियां करवाई जाती है ताकि उनका मंच के प्रति लगाव अभी से पैदा हो सके। इसके इलावा खेलो तथा अन्य प्रकार की सहगामी प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों मे छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाता है । आप सभी के सहयोग से भविष्य में भी नई बुलंदियों को छूने का प्रयास जारी रहेगा।


डी. आई. जी. जगदीश नागर विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए।

बेहतर परीक्षा परिणाम की खुगी मनाती छात्राएं


विद्यार्थियों से र-ब-रु नवनियुक्त आईए एस अधिकारी संदीप कुण्डू


First Aid की द्रेनिंग देते हुए प्रवक्ता चन्द्र सिंह।


कर्नल छात्रों को संबोधित करते हुए।


प्रेणा वर्मा को प्रदेश भर में प्रथम म्थान प्राप्त करने पर ाज्यपाल सम्मानित करते हुए


शिमला विधानसभा का भ्रमण करते हुए छात्र।


वोकेशेनल कोर्स का प्रशिक्षण लेते हुए विद्यार्थी


सांखकृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देते हुए छात्र


!! धन-धन सतगुरू तेरा ही आसरा !!


Near HDFC Bank, Wazir Devi Colony, Uklana Mandi (Hisar) E-mail : goyal.clu@gmail.com

