## Vol. L.

> First day of the Fourteenth Session of the Third Lok Sabhe

## LOK SABHA

Monday, February 14, 1966/Magha 25, 1887 (Saka)

The Lok Sabha met at ten minutes past Twelve of the Clock
[Mr. Speaker in the Chair)
Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): Before you begin asking the Secretary to lay the President's Address on the Table of the House, I would request you to take up the question of the adjournment motion on the food situation in the country. It is a convention, I know, that we should not raise these points on the opening day, but because we are passing through one of the most arute orises in the count:y regar:mg tood during the last 17 years, I would tequest you. . .

Mr. Speaker: I would request her now. I cannot depart from the convention.

## PRESIDENTS ADDRESS

Secretary: 1 lay on the Table a copy of the President's Address to both Houses of Parliament assembled together this morning.

## The Address

The President: Members of Parliament, once again. I welcome you to a new session. A month ago, the nation lost its Prime Minister, Lal Bahadur Shastri. He was truly a man of the people who never lost the common touch. He combined firmness of purpose with Hexibality
of approach. He was a man of deep humility, gentle in his ways, soft of speech and devoted to peace. In hours of crisis, he was calm, courageous and unflinching.
-
2. While deeply distressed by the turn of events which forced us into an armed conflict with Pakistan, he gave an inspiring lead to the nation. Our brave and gallant armed forces have written a new chapter of glory in our history. We honour our heroes, cominit the therraved and lament the loss of precious lives. The people of India have once again demonstrated their unity and solidarity. Communal harmony was preserved throughout the country. Labour showed an exemplary spirit.
3. When the fighting ceased, Lal Bahadur Shastri bent his energies towards the establishment of good neighbourly relations with Pakistan. Before his sudden untimely death, he had the satisfaction of signing the Tashkent Declaration with President Ayrub Khan of Pakistan in the preswice of Mr. Kosygin, Chairman of the Council of Ministers of the U.S.S.R., whose good offices and friendly approach, more than any thing else, made the agreement possible. It was Lal Bahadur Shastri's hope and belief that the Tashkent Declaration would lay the foundation for an enduring peace and trietidship between India and Pakistan. More even than the letter. it is the spirit of the Tashkent Declaration that is impritant. Both sides have to fulfl it with laith and vision.
4. We are fortunate in having very friendly relations with almost all countries in the world. We are particularly happy that the friendly ties and understanding with our neighbours have been further strengthened. Unfortunately, our relations with the People's Republic of China still continue to be strained. The country has to be vigilant and strong.
5. Our Government will continue to work for peace in the world. Peace is essential for our own development and progress and for the well-being of all peoples. To this end, we shall strive to strengthen international co-operation, based on the principles of peaceful co-existence, non-interference in the internal affairs of others, non-alignment which implies freedom to judge issues on their merits and, above all, the abandonment of the use of force to settle disputes. If the resources of prosperous nations, which are now spent on armaments, could be diverted to the service of mankind, the people living in poverty and ignorance would have a new hope of achievement in their life time.
6. One by one, countries in Africa and Asia, which were under colonial domination, have achieved independence and taken their rightful place in the comity of nations. It is unfortunate that some countries are still unde: Portuguese domination and we sympathise with those who are fighting for their independence. In South Africa, we support the struggle against apartheid.
7. One of the most unwelcome developments which has taken place is the Unilateral Declaration of Independence by Rhodesia and the seizing of power by a racial minority which is seeking to establish its domination over the people of Rhodesia. We have cut off all relations with Rhodesia, diploma*' and economic, and will continue to give our full support to
the people of Rhodesia in setting up a truly democratic Government.
8. We are deeply concerned about the present situation in Vietnam. Any effort to resolve this conflict by peaceful methods will receive our support.
9. Last year, I visited Yugoslavia, Czechoslovakia, Rumania and Ethopia. In all these countries, I was warmly received and I found evidence of deep friendship and goodwill towards India and her people. The Vice-President visited Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Turkey and Greece, where he was received with great cordiality and friendliness. The same friendliness was displayed by the Governments and peoples of Nepal, the Soviet Union, the United Arab Republic, Canada, Great Britain, Yugoslavia and Burma during the visits which the late Prime Minister Shastri paid to those countries. We have also had the pleasure of welcoming to our country the King and Queen of Nepal, the SecretaryGeneral of the United Nations, the Prime Ministers of Afghanistan. Czechoslovakia, Laos and Uganda and many other high dignitaries from all over the world. Many Heads of Governments and other high personages came to Delhi last month to pay their homage to Lal Bahadur Shastri and we were greatly touched by their presence.
10. The year 1965-66 is the last year of our Third Five-Year Plan. The growth of national income, which was slow in the first two years of the Plan, was speeded up with the rise of 4.5 per cent. in the third year and 7.3 per cent. in the fourth year. Ordinarily, it should have been possible to maintain a comparable rate of growth during the current year. Unfortunately, a number of adverse factors have slowed down production. The unprecedented drought which we experienced, the armed conflict in which the country was involved and the suspension of promised economic
aid from outside have reduced the rate of growth.
11. On account of the failure of monsoons, the production of foodgrains in 1965-66 is likely to be only 76 to 77 million tonnes, as against 88 million tonnes in the previous year. The shortfall in the availability of foodgrain, as well as of fodder and water, has created serious scarcity conditions in many States, particularly in Maharashtra, Gujarat, Mysore, Madhya Pradesh, Rajasthan and Andhra Pradesh. The State Governments and the Centre have already taken steps to provide relief to the people affected by the scarcity. We take this opportunity to acknowledge the assistance readily given by international organisations and the Governments and people of various friendly countries. In particular, we would like to thank the President of the United States and his administration for their generous help at this time of need.
12. Measures have to be taken to ensure equitable distribution of the available supplies between State and State and man and man. Statutory rationing has been introduced in Calcutta, Madras, Coimbatore and Delhi. It will be introduced in a number of other cities in the coming months.
13. The Government is aware of the distress caused in Kerala where the availability of rice now admits of a daily ration of 140 grams only per head. This is supplemented by an equal quantity of wheat. There has been considerable discontent and agitation on account of the reduced availability of rice. Steps are being taken to increase the supply of rice by imports from abroad and by additional procurement internally. We trust that States with a surplus will co-operate fully in making more rice available for the people of Kerala.
14. The present difficulties only reemphasize the need to concert and implement measures to increase the
production of foodgrains in the shortest possible time. Only by the application of modern science and technology can agricultural production increase in an adequate measure. In the new agricultural strategy of our Government, the greatest emphasis has been placed on the use of improved varieties of seeds which are particularly responsive to the application of fertilizers. These new varieties should cover 4.5 million acres of land in 1966-67, and over 32 million acres by the end of the Fourth Plan.
15. The internal production of fertilizers is being stepped up. The Trombay fertilizer plant has already been commissioned. Neyvelli is expected to go into production in the near future. In 1967, four plants will be commissioned at Namrup, Gorakhpur, Baroda and Vishakhapatnam. Recently certain decisions have been taken to attract private capital also, both foreign and indigenous, for investment in this field. Till such time as domestic production is adequate, the Government proposes to import the requisite quantities of fertilizers for the agricultural programme.
16. Irrigation projects are being speeded up. It is expected that through major and medium irrigation projects, water for an additional 3 million acres will become available during the coming financial year. Minor irrigation projects are also receiving attention. About 7 lakh pumping sets are expected to be energised during the Fourth Plan. Considerable emphasis will be laid on rural electrification.
17. Finance will be required by the farmer to make greater use of fertilizers and of the water from our irrigation projects. Steps are being taken to ensure that credit is made available to the farmer quickly and at relatively low rates of interest
18. The high priority wc ${ }^{\text {T}} \mathbf{i}$ - giving to agriculture is necessary not
merely to ensure self-sufficiency in foodgrains, but also to enable us to increase our exports of agricultural and industrial products. Exports showed a marked increase during the first three years of the Third FiveYear Plan. In the last two years, however, they have remained relatively stagnant. There has been an impressive rise in our exports to East European countries in general and to the U.S.S.R. in particular. However, our balance of payments position with the rest of the world has continued to be under strain. While external assistance has been making a welcome contribution to the country's development and while we must thank the many countries and international institutions from whom we receive aid, we must intensify our efforts to increase exports and to make the country self-reliant as quickly as possible.
19. A number of public sector plants have started production in the recent past. Fresh capacity has been added in the machine building sector, in oil refineries and in the production of alloy steels. Adequate provision will be made in the Fourth Plan for the expansion of industries in the public sector. Special mention has to be made in this context of the steel plant to be set up at Bokaro with Soviet collaboration and of the enterprises intended to put atomic energy to peaceful, constructive uses. The Atomic Energy Commission and indeed the world of science has suffered an irreparable loss in the tragic death of Dr. H. J. Bhabha. The work which he had started must continue with unabated vigour.
20. The investment which we make in the public sector has to give adequate returns. Our Government proposes to pay special attention to the efflicient management of public sector enterprises.
21. Industries is the private sector have áliô to expand their output and capacity. While certain curbs and
controls are inevitable in a planned economy and in the context of scarcity, conditions have to be created in which private initiative and private savings can be harnessed to make the maximum possible contribution to growth and development within the farme-work of the Fourth FiveYear Plan.
22. The success we have achieved in improving the health of our people and raising the average expectation of life gives us cause for satisfaction. The number of doctors available is now nearly 90,000 as against 70,000 in 1960-61. Hospital beds have increased by nearly a third over the same period. Mortality due to malaria has practically been eradicated over the last decade. Side by side with the fall in the death rate, we must bring about a reduction in the birth rate. If our population goes on increasing at the rate of about a million a month, it will be difficult to raise our standards of living and to end our chronic dependence on imports to feed our people. Family planning programmes have to be intensifled and brought within the reach of all.
23. The number of school-going children at the primary stage has gone up from a little above 40 per cent, at the commencement of our first Plan to nearly 80 per cent. this vear. The percentage at higher levels has nearly trebled over the same period. The annual out-turn from our Technical Training Institutions has doubled during the Third Plan.
24. Prices continued to rise during the year, although the rate of increase was not as high as in the previous year. In view of the set-back in agricultural production this year. steps have to be taken to keep inflationary pressures in check. Curtaifment of public expenditure has an important role in this.
25. Our Government is trying ta prune non-Plan expenditure and to
concentrate our resources on development. There are, however, certain areas where higher expenditure is unavoidable. We have to provide for the rehabilitation of people affected by the recent conflict. We have to undertake relief measures in the drought-stricken areas. With the increase in recent months of tension on our Northern borders, we cannot but provide for a higher outlay on defence. In the circumstances obtaining, a tighter financial discipline. internal and external, is unavoidable.
26. Monetary and financial curbs, however necessary they may be in the short run, do not provide an answer to the basic problems of our economy. To fight poverty, we must have higher production. Towards this end, both the public sector and the private sector have important tasks ahead of them.
27. The preparation of the Fourth Plan has unfortunately been delayed, due to certain unforeseen developments. The Plan for the year 1960-67 is ready. The State Governments are mobilising resources to implement it. Although the total outlay on the 1966-67 Plan will be lower than what we had earlier hoped for. every effort wiil be made t., make good the shortfall in the remaining years of the Fourth Five-Year Plan.
28. Members of Parliament, a new Government has come into power, led by one you all know and who belongs to the younger generation of freedom fighters. The reorganisation of Departments and Ministries reflects the priorities to which I have just referred.
29. Thirty-eight Bills are arready before you for your consideration. Amongst the new Bills which the Government proposes to introduce are:-
(1) Rice Milling Industry (Regulation) Amendment Bill 1966;
(2) The Crop Insurance Bill 1968:
(3) The Indian Tariff (Amendment) Bill to replace the Ordinance;
(4) The Essential Commodities (Amendment) Bill 1966;
(5) The Contract Labour (Regulation and Abolition) BIII 1968:
(6) The Forward Contracts (Regulation) Amendment Bill 1966;
(7) The Armed Forces (Special Powers Continuance) Bill 1966; and
(8) The Import and Export Control (Amendment) Bill 1866.
30. A statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the financial year 1086-67 will be laid before you.
31. Members of Parliament, I wish you success in your labours. Our objectives are known and our goals are clear. We have to strive for a better life for our people at home and to assist in promoting peace and cooperation in the world. Towards these objectives, you have to guide the nation with courage and wisdom and a spirit of co-operative endeavour.

## चमिभाबल

राष्टृपति : मंसद् मद्स्यगण, एक बार फिर, संसद के नए सत्र में मैं भाप का स्वागत करता हूं। महीना मर हुपा राष्ट्र से उस के प्रष्षान मंत्री लाल बहादुर चास्की धिन गए। बे निएबय ही अन-माषारण हे पौर अनसाधारण से उन का संबंध निरन्तर बना दहा । साष्य की दृद्वता को कायम रखते हैए वे यषावरयक साधनों को भवनाते बे । बे स्पफाब से मैत्यन्त विनम्व, क्यबहार में सरस वाली में कोमल घीर जाति के धुजारी के । संकट की बड़ियों में वे भाम्त, उल्भाही और चरिण बने दहते बे ।
2. जिन घटनाचकों में पड़ कर हमें पाकिस्तान के साथ सघस्त्र संघर्ष करना पड़ा, उन से उन्दें बड़ा दु:ख था फिर भी उन्हों ने राष्ट्र को प्रंरणादायी नेतृत्व प्रदान किया । हमारी वीर सनाभों ने हमारे छतिहास में गौरव का एक नया ग्रभ्याय जोड़ दिया है । हम भपने कीरों का सम्मान करते हैं, पहीदों के लिए खोक मनाते हैं घ्रोर उनके दु:खी संबन्धियों को सान्त्वना देते हैं। भारत की जनता ने एक बार फिर श्रपनी एकता श्रोर संगठन का सबूत दिया । देश भर में सांप्रदायिक एकता बनी रही। हमारे मजदूरों ने भी भनोखा उत्साह दिखाया ।
3. जब लड़ाई बन्द हो गई तब लाल बहादुर पास्वी ने श्रपनी पर्ति पाकिस्तान के साथ भच्छे पड़ोसी के संबंध स्थापित करने की घ्रोर लगाई । श्रपनी श्रचानक प्रोर श्रसामयिक मृत्यु के पूर्व उन्हें हस बात का संतोष हुपा कि उन्हों ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति भ्रयूब खां के साथ सोवियत समाजबादी गणतंन संघ के मंनि-परिषद् के श्रह्यक्ष श्री कोसीगिन की उपस्थिति में ताशकंद घोषणां पर हस्ताक्षर किए । श्री कोर्सीगन की सद्भाबना श्रोर मिन्रतापूर्ण दृष्टिोण इस करार के सम्पन्न होने में सब से श्रधिक सहायक सिद्ध हुप्रा । साल बहादुर णास्दी को श्राशा तथा विश्वास था कि ताएकंद घोषणा से भारत भ्रोर पाकिस्तान के बीच स्थायी। शांति मोर मिवता की नींव पड़ेगी। ताशकंद घोषणा के शब्दों से भधिक महतत्वपूर्ण उस की भावना है। दोनों पक्षों को भातथा भीर दूरर्दशिता के साथ उस का प्रादर करना है।
4. हमारा सोभाग्य है कि दुनिया के प्राय: समी देशों के साथ हमारे संबंध मिव्रतापूर्ण हैं। हमें इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि श्रपने पड़ोसियों के साय हमारी समत्न-यूक घधिक बढ़ी है भोर मिब्तता के संबंध मोर सुदढ़ हुए हैं। दुर्भाग्यक्श, चीन लोक गणराज्य

के साथ हमारे संबंधों में भ्रब भी तनाव बना हुमा है। देश को हो शियार रहना घोर मजबृत बमना है।
5. हमारी सरकार विश्व में शांति की स्थापना के लिए प्रयत्न करती रहेगी जांति हमारे भ्रपने विकास, प्रग्गत घ्योर हमारी सारी जनता के कल्याण के लिए श्रावश्यक है । इस उद्देण्य से ह्म भन्तर्राष्ट्रीय सहयांग को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करेंगे। हस सह्योंग के श्राधारमूत सिद्धान्त होंग-पांतिपूर्ण सहजीवन, दूसरों के श्रांतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, गुट-विर्मुक्ति जिस में समस्याद्यों पर तथ्यानुसार निर्णय करने की स्वतन्त्रता है घ्रोर, उन सब से बढ़ कर, घगड़ों को तय करने में बल-प्रयोग का परित्याग । ध्रगर खुपहाल राष्ट्रों के साधन, जिन का भपध्यय भाज हथियार बनाने पर किया जा रह्रा है, मानवता की सेवा में लगाए जा सकते तो दीनता श्रोर भझानता में रहने वाले लोग भपने जीवन-काल में ही नई उपलविधयों की भ्राशा रख सकते हो ।
6. एपिया श्रोर श्रफीका के देग, जो उपनिवेशबादी श्राधिपत्य में थे, एक के बाद एक, स्वतन्न हुए हैं ग्रोर उन्हों ने राप्ट्रों के सम्दाय में श्रपना समुचित स्थान प्राप्त किया है । यह दुर्भाग्य की बात है कि कुष्ठ देश भ्रब भी पुतंगालियों के भाधिपत्य में हैं, मांर ह्मारी सहान् भूति उन के साथ है जो स्वतन्व्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिण झफीका में वर्णभेद के विरुद्ध जो संधर्ष चल रहा है हम उस का समर्थन करते हैं।
7. रोडेशिया द्वारा स्वाधिनता की एकतरफी घोषणा ध्रांर एक मल्पसंख्यक जानि का बल द्वारा सत्ता को श्रपने हाय में लेना, जो रोडेशिया की जनता पर घ्रपना प्रभुत्य स्यापित करना चाहती है-यह एक बहुत दु:खद घटना है। हम ने रोडेशिया के साथ राजर्नयिक, भारिक-

सब्न तरह के संबंघ तोड़ दिए हैं पार एक सज्वी प्रजातंतात्मक सरकार स्थापित करने में हम रोटेशिया की जनता का पूरी तरह समर्थन करते रहंगे ।

8．वियतनाम की वतंमान स्थिति पर हमें गंभीर चिता है । हमारा समर्यन किसी मी ऐसे प्रयलन के साष होगा，जिस से यह संघष्ष शांतिपूण उपायों से समाप्त किया जा सके।

9．गत वषं मैंने युगोस्लाविया，चैको－ स्लोबाकिया，रुमानिया भ्रोर हथोपिया की यात्रा की। इन सब देशों में मेरा हादादक स्वागत किया गया घ्रोर भारत घ्रोर उस की जनता के प्रति सद्भावना प्रोर षनिष्ट मंक्नी के मुक्षे सबूत मिले । उपराष्ट्रपति ने कुवेट， सउदी भ्ररब，जोठंन，टकी श्रोर मीस की याना को，जहां पर उन का बहुत बलूस क्रोर मिबता से स्वागत किया गथा। वही मिन्वता की माबना नेपाल，सोंवियत संघ，संयुक्त भरब गणराज्य， कैनेडा，प्रेट fिटेन，यूगोस्लाविया पोर बर्मा की जनता पोर सरकार में वेडी गई जब स्वर्गीय प्रधान मंत्री पास्त्वी ने इन देसों की याना की। हमें मी नेपाल के महाराज मीर महारानी，संयुक्त राषषट्र के महा साचिब， भ्रगानिस्तान，चकोस्लोबाकिया，लापोंस प्रोर उगांडा के प्रधान मंतियों तथा संसार के विमिश्न देशों के बहुत से विशिष्ट क्र्यकतोों का घपने देशा में स्वागत करने का सुमघसर मिला। लाल बहादुर घास्त्रां को श्रदांजलि भर्पत कर्ने के लिए पिछले मह़िंने बहुत सीं सरकारों के प्रध्यक्ष भोर प्रन्य महानुमाव दिल्ली क्षाए मोर उन की उर्पस्स्थति से हमें बड़ी सात्व्वना मिलो।

10．1965－66 हमारी गोमरी पंच्र्षोय यंज्रना का प्रंतिम बषं है। हमारी सप्ट्रीय माय की दृदि जो यंजजना के पहले दों वर्षो में मंद धी，भब गतिमय हाँ कर तामेत बषं में 4.5 प्रतिशत भौर जोंय वर्ष में 7.3 प्रतिशत तक वद्वांच गई है। कामान्य परिस्थितियों में यह मंभव होना चाहाए

पा कि चालू वर्ष में मी तुलनारमक वृद्य का यह दर कायम रखां जातं। दुर्भायव्या， कई प्रतिकूल घातों से उसादन की गति मंद हो गई है। वर्या कं बंद्रद वर्मी，समाभ्त्र सषष्ष जिस में देश का उलझना पढ़ा，भोर बादग से मिलने बालीं। भारिक सहायता को रोक दिया जाना－इन सब ने हृमार। वृद्धि की दर को धटा दिया है ।

11．समय पर वर्षा न होने के कारण ऐसेत भाशंका है कि 1965－66 में गतले की पैदावार मिर्फ 760 से $7: 0$ लाब टन होगी जब कि पिछले वर्ष 886 लाब टन हुई थी। गल्ले की कमें：के कारण，साथ ही चरी मीर पानी की कर्मा के कागण र्मा，बहृत से प्रदेगों में सूबे की हालत भा पहुषा है ， विशोषकर मह़ाऱाष्ट्र，गुजरात मैमूर，मरय प्रदेग，गजस्थान घ्रोर भांध में 1 सूबं से पोड़ित लंगों का सहाद्यता के fलए केन्ट्र，व भोर राज्य सरकारें क．दम उठा चुका हैं। पन्तर्ताप्ट्री।य संगठनों，प्रोर विकिष्न कित देशों का मर्कारों भोग जनता ने कों हमें तुरग्त सहायता क？है उस के लिए हम इस भवसर पर कृत्तता प्रषट करते है। विशेष रूप से，हृम संयुजन गज्य भ्ममीका के राप्ट्रप्रत प्रोर उन के प्रगागन के．प्रति भामार प्रकट करना चाहेंगे fिंहुं ने इस घ्रा⿳亠㐅冖又一 समय में उदारतापूर्वं हैमारा महायता की।

12．ऐमे उपाय बग्तने वढ़ंगे जिन से यह़ सुर्नांच्चन किया जोग सके कि．प्रात्त मामर्शा में मे हु मनुप्य पार हर गज्य का उस का समु－ चिता हिम्मा मिल संके 1 कानतं गार्शामग कलक्ता，मद्राम．कांयम्बतून की दिस्लं। में
 प्रन्य नगरों में मी जुक की जाएगं।
 जा गहां है उस मे सउलाग धउगन है। बावस का उपर्लव्यि से वहां र्रात र्याकत कां कंबल 140 प्राम रंजाना गागनं दिया जा ता है है। उसे जनने ही गेंदें मे पून किया ता गहा है।

घावल कम मिलने के कारण वहां पिछले दिनों बड़ा घसंतोष ग्हा श्रौर श्रांदोलन हुग्रा । बाड़र से म्रायांत कर के श्रोर देश से श्रातिरिक्त राषि प्राप्त कर के श्रधिक चावल देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि जिन प्रदेगों में ग्रधिकता है, के केरल के लंगों को ज्यादा चावल उपलब्ध कराने में पूरी तरह सहयांग देंगे ।
14. ह्मारं। वर्तमान कठिनाइयां गेसे साधनों को एकव करने ग्रोर उन के प्रयंग करने की श्रावश्यकता पर एक बार फिर बल देती है जिन से कम से कम समय में गल्ले की पैद्वावार बढ़ाई जा सके । केवल श्राधुनिक विज्ञान घौर तकनीको विद्या का सहायता से ही हम श्रपनो बेतो को पैदावार पर्याप्त माव्रा में बढ़ा सकते हैं। हमारो सरकार के कृषि-्नम्बन्धी नए उपायों में सब से ग्रधिक बल सुधरे किस्म के बोजों के प्रयोग पर दिया जाता हैं जिन पर उर्वरकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। 1966-67 तक पैतालीस लाख एकड़ जमीन के लिए ये सुघरे बोज मिल सकेंगे घौर चीथी योजना के ध्रन्त तक 320 लाख एकड़ जमान के लिए ।
15. देश में उर्वरकों को पैदावार बढ़ाई जा रही है। ट्राम्बे फरटोलाइजर प्लांट बालू हों चुका है श्रोर नैवेलो प्लाट निकट भविष्य में उत्पादन श्रारम्म कर देगा। 1967 में नामसूप, गोरखपुर, बड़ोदा मौर विशाखापद्टनम में चार प्लांट लगाए जययेंगे । इस क्षेत्न में लगाने के लिए, देशो ग्रोर विदेशो निजी पूजो को भ्राकषषत करने के उद्देश्य से हाल हो में कुछ निर्णय किए गए हैं। जब तक देशी उत्पादन पयाप्त नहीं होता तब तक सरकार घपने कृषि-कांयं कम के लिए बांछित मात्रा में उर्षरकों का भायात करना चाहती ह 1
16. सिचाई प्रायोजनापों में देजी लाई जा रही है । ऐसा पनुमान है कि श्रागामी

वित्तीय वषं में बड़ी ग्रींग् मंक्षली सिचाई प्रायोजनाग्रों द्वारा ग्रोर 30 लाख एकड़ जमीन के लिए पानी मिल सकेगा । छोटी सिंचाई प्रायोजनाश्रों की घोर भो ध्यान दिया जा रहा है । चोषी घोजना के दोरान, ऐसी भ्राशा की जाती है कि लगभग 7 लगख पांपिग सेट चलू कर दिए जाएंगे । गांव में बिजली पहुंचाने पर काफा जांर दिया जाएगा।
17. हमारी सिंचाई योंजना से पानी ग्रोर उर्वर्कों का श्राधक प्रयांग करने के लिए काश्तकार को घन की घ्वावश्यकता होगी। इस बात को सुर्निश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि काएकतार को उधार धन जल्दी मिल सके ग्रोर श्रपेक्षा कुतक म ब्याज की दर पर ।
18. खेती-बाड़ी को जो हम ऊंचे दर्ज की प्रसमिकता दे रहे हैं वह केवल हसलिए घावस्यक नहीं है कि उस से हमारी ध्रनाअसंबंधी भारर्मनिर्भरता सुनिम्चित हो सकेगी, बत्कि छसलिए भी कि उस से हम हृषि म्रोर श्रोधोगिक उत्पादन का ध्रपना निर्यात बढ़ाने में मी समर्ष हो सकॅगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तोन वर्षों में हमारे निर्यात में निण्चित स्रूप से बढ़ोतरी हुई । लेकिन पिछ्से दो वर्षों में हमारा निर्यत प्रायः अहां का तहां रह्रा है। पूर्व पूरोपीय देशों में सामान्य रूप से, प्रोर सोषियत समाज्बादी मणतंब्न संछ से विभेष हप से, हमारा नियात काफी बढ़ा है। तो की, दुनिया के ऐोष देखों के साय सेनट्रेन की स्थिति हम पर बोक्र बनी हुई है। देक्ष के बिकास में बाहरी सहायता से वांछित योगदान मिलता रहा है, घोर हम उन घह्टुत से देशों थौर म्तर्तर्राष्ट्रीय संस्थाभों के प्रति भाभारी हैं जिन से हमें सहायता मिलती है, फिर की, जितनी जल्दी हो सके हमें निर्यात बढ़ाने घौर देश को भातम-निमंर बनाने के सिए पूरी लगन से जुट जाना चाहिए ।
19. सरकारी सेक्टर के कई संयंत्वों ने कुछ समय हुप्रा उत्पादन पारम्म कर दिया हैं । मशीन बनाने वाले, तेल घोधने खाले, घ्रोर एलाय स्टोल का उत्पादन करने बाले सैक्टरों की क्षमता श्रोर बढ़ी है । चोधी योजना में सरकारी संक्टर में उद्योगों के विस्तार के लिए पर्याप्त व्यवस्था ग्हेगी । दस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय है, बोकारो का स्टील प्लांट जो सोवियत सहयोग से खड़ा किया जायेगा, घ्रीर बं कारखाने जिनका उद्देम्य है परमाणु पाक्ति को पान्तिपूर्ण घोर रचनात्मक कार्यों के लिए नियोजित करना । उा० एच० जे० माभा की दु:ख्वव मृत्यु से एटामिक एनर्जी कमीणन श्रोग वस्तुत: विज्ञान संसार को जो क्षति हुई है उसकी पूात होना श्रसंभव है -। जो काम उन्होंने भारम्म किया था उसे भ्रबाध गति से भागे बड़ाना वाहिये ।
20. सरकारी सेक्टर में जां पूजी हम लगते हैं उसका पर्याप्त लाभ ह्त्म मिलना काहिये । हमारी सरकार का दरादा है कि बह सरकारी मेक्टर के कारखानों के दकतापूर्ण प्रबन्ध की थोर विशेष ध्यान दे ।
21. निजी सेष्टर के उख्योगों को मी श्रपना उत्पादन पोर क्षमता बढ़ानी है । योजनाबड्ड श्रर्ष-अयबस्था घोर तंगी की हालत में कुछ कटोतियां फोर नियंस्नण प्रनिषार्य हैं, फिर मी एेसी स्थितियां लाई जार्मी काह्टिए जिनमें चोथी पंचवर्षीय योअना के ढांचे के भीतर निजी पहलकदमी घ्रोर निजी बचत, वृद्धि श्रोर विकास के हित में ज्यादा से ज्यादा काम भा सकें ।
22. भ्रपमी जनता का स्वास्र्य मुधार्ने घोर जीवनारधि की घोसत बढ़ाने में हमने जं सफलना प्राप्त की है उससे हमे संतोष है । इस समय उपलฎ्ध डाषटरों की मंख्या लगमग 90,000 है उब कि $1960-61$ में यह संख्या 70,000 बी, घोर इस अवधधि में सस्पताली बिस्तरों की संख्या लगमग एक-

तिहाई बत गई है। विद्यले छशक मे मलेगिया से होमे बाली मृत्यु पर प्रायः पूरी तरह्त काू पा लिया गया है । मृत्यु की दर में कली लाने के साथ-साथ हिमें पैदायण की दर भी घटानी पड़ेगी। घ्रगर घ्राबादी लगभग वस लास प्रति मास की दर कं बट़ती गई तो हमें घपने बीबन-क्तर कों ऊंखा करना प्रोर भपनी जनता का पेट भरने के लिए घायात पर लगातार निभंग होगे हें बषना कठिन हो आयेगा। पर्विार परिसीमम के कायंयम को तेजी सं चलाना है घोर सब का इससे परिचित कराना है ।
23. प्राइमरी दर्जं पर सकृस जाने बासे बंचों की संब्या जो प्रथम योजना के प्रारम्म में 40 प्रतिशत से कुछ थ्रघिक धी इस वर्ष लगभग 80 प्रतिशत हो गई है। दसी भर्वधि में उच्च दर्जों पग प्रतिणत लगभग fिगुणा हो गया है। तीसरी योजना के दोरान टैक्नीकल ट्रेनिग संस्थामों के स्नातकों की संख्या दुगनी हो गई है ।
24. साल के दोरान कीमते बग़ाबर बढ़ती रहीं, गो बढ़तरी ती दर हतनी अंकी नहीं घी जिसनी़ पिछले साल । हस वर्ष हृषिउत्पाबन में जो fगरावट भाई हैं उसे घयान में रखते हुए मुद्रा स्पीति-संबंघी दबाव पर नियंत्नण रखने के लिये कदम उहाना अरती हो गया है। सरकारी खर्ष में कटौनी करने से हस संबंध में कापी क्रसर हो मकलता है ।
25. हुमारी सरकार यद्ध प्रयत्न कर चदी है कि योज्ञना के बाहर के चर्षों में कुछ काट-छांट के घौर घपने संसाधनों कों विकास पर केन्दित करे। लेकिन कुछ एंमे हेंब्व है जिन पर पधिक्रह करना ही पड़ेगा। हमें उन शोगों के पुमर्षास की अ्यवस्था करनी है जो ह्राल के संघषं में विस्थापित हो गए है। भूसा-शस्त क्षेकों में हें राहत पहृंचाने के उपाय कर्ने ही है। हास के महीनों में हमुरी उत्तरी मीमा पर यो तनाब बढ़ा है उस के कारण सुरोगा पर प्रधिक व्यय की व्यवरथा करने को हम बाध

हैं। जंसी परिस्थितियां हैं उन में प्रषिक कहोर प्राथिक प्रनुणासन प्रनिवार्य है, जो मीतर भी लागू हो घोर बाहर मी ।
26. धन-संबंधी प्रोर प्राथिक नियंत्नण, भले ही थे थोड़े समय के लिए भ्रावण्यक जान पह़ें, हमारी प्रथं -स्यवस्था की प्राषारमूत समस्याश्रों का कोई समाधन नहीं कर सकते। गरीबी को हुटाने के लिए. हमें उत्वादन बढ़ाना होगा। इसी लभ्य को घंन्त करने के लिए, सरकारी सैक्टर प्रोर निजी संक्टर को मी महब्वूर्ण कार्य कग्ने हैं ।
27. किन्हीं कारणों से जिन का गुमान नहीं षा, चौथी योजना की तैयागे में दुर्मा्यववश्र विलंब हो गया है। 1966-67 के लिए योजना तैयार है हसे लागू करने के लिए राज्य सरकारें भ्रपने संसाधनों को एकब कर रही हैं। यर्षाप 1966-67 की योजना पर होने वाता कुल बर्च उस से कम रहेगा जिस की कि हम ने भाशा की धी, वि.र मी इस बाते के लिए पूरा प्रबस्न किया जाएगा कि इस कमी को चौथी पंचवर्षीय योजना के संष वर्दों में पूरा कर दिया जएए।
28. संसद् सदस्पगण, एक नई सरकार सताहढ़ हुई हैं। हसका नेतृष्व एक ऐसी हस्ती के हाय में है, जिसे भाप सब जानते हैं, मोर जो माजादी के संनिकों में युवा पीदी की है। विभगों मोर मंनालयों के पूनर्ग 5 न में वह प्राथमिकता प्रतिबिंबित है जिस की मोर नै ने $\begin{aligned} & \text { मी सी संकेत किया है। }\end{aligned}$
29. भ्राप के विषारायं भाप के सामने 38 बिस पहले से हैं। जो मए बिल सरकार पापव के सामने रबना बाहती है, उन में से कुष ये है —
(1) चाबल-शाघक उदोग (विनियम) संमोघन बिल, 1966;
(2) फसल बीमा बिल, 1966;
(3) भारतीय तटकर (संशोधन) विल, 1966, (प्राडिनेन्स की जगह);

- (4) प्रावश्यक व्यापार वस्तु (संशोधन) बिल, 1966;
(5) ठेका मजदूर (नियमन म्रोर ममाप्ति) बिल, 1966;
(6) प्रणिम 广ेका (विनियम) संशोघन बिल, 1966;
(7) सशस्त सेना (विशेषाधिकारों की बरकरारो) बिल, 1966; मोर
(8) पायात-निर्यात नियंक्नष (संशोधन) बिल, 1966 ;

30. 1966-67 के वितोय वर्ष के लिए भारत सरकार के म्रनुमानित प्राय-क्यय का एक ब्योरा श्राप के सामने रखा जाएगा।
31. संसद्-सदस्पयण, मेरी ए़सकामना है कि भ्राप भपने कायों में सफल हों। हमारा उद्देएय विवित मोर हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। हमें देश में भ्रपनो जनता के जीवन की बेहतरी के लिए प्रयत्न करना, प्रोर विश्व में शांति भोर सहयोग को ${ }^{6}$ समुब्त करने के लिए सहायता प्रबान करना है। उन लक्यों की मोर साहस, ब्दि प्रोर सहकारिता की मावना से भाप को प्रपने देल को ले चलना है ।

### 12.12 hrs

INTRODUCTION OF PRIME MINISTER, LEADER OF HOUSE AND OTHER MINISTERS

Mr. Speaker: I have great pleasure in introducing to this House our new Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi. She is very well known to every one of us. We all give her our good wishes, that she may have auc-

