(ब) क्या उनको नियमित करने के लिये संष्ष लोक सेवा भायोग व्वारा कोई परीक्षा ध्रायोजित करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उष-मंश्री (धी ल० ना० मिभ ) : (क) सूचना एकब्निन की जा रही है ध्रोर सदन के सभापटल पर रब दी जापेगी ।
(ख) जी، नहीं।

## Fortilizer Plant In Goa $^{\text {G }}$

2084. Shri Vishwa Nath Pandoy:<br>Shri Yashpal Singh:<br>Shri Kindar Lal:<br>Shri P. C. Boroeal:<br>Shri Hematsingika:<br>Shri Rameshwar Tantia:<br>Shri Sidhenhwar Prased:

Will the Minister of Potroleum and Chemicals be pleased to atate:
(a) whether it is a fact that an agreement has been signed with a private firm for the setting up of a fertilizer plant in Goa; and
(b) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Minmtry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) A letter of intent has been issued by Government to $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Birla Gwalior Private Ltd. for the setting up of a fertilizer plant in Goa with a capacity of 180,000 tonnes of nitrogen per annum.
(b) An agreement has been signed on 21-10-1965 between $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Birla Gwalior Private Ltd. and $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Armour and Company, USA for financial and technical collaboration in the establishment of the fertilizer factory. M/s. Armour and Company will subscribe equity capital to the extent of 3.88 million. They will make available to the Indian Company (1) the Engineering, manufacturing and marketing data; (2) skills needed to
design, consthet and operate the plant as will as to market products; (3) their secret formula, when necessary, to produce compound fertilizers; and (4) the secret process and technology which they now use in the United States.

## हिन्दी सहापकों के लिये पृथक्ष संच

2095. घी विभाम प्रसाए : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि संष लोक सेबा मायोग ने जून, 1959 में हिन्दी सहायकों की मर्ती के लिये जो परीक्षा की थी उस समय भध्रिसूखना में यह उल्लेख था कि इन पदों को क्रभी नि:सवरं पद बनाया जा रहा है ;
(ब) क्या हिन्दी सहायकों के लिये भब को मलग सवर्ग बनाया जा रहा है या इन पदों को किसी दूसरे संबर्ग में मिलाया जापेगा ; घोर
(ग) उनकी पदोष्रति की क्या संषाबनाये हैं ?

गृहीकार्य मंजासय में उष-मंधी ( बी स० ना मिभ ) : (क) गी, हां। पषिसुबना में यह उल्लेब था कि हिन्दी सहायकों के पद केन्द्रीय सषिवालय सेखा योजना से पृथक माने आयेयें । ऐसा इस लिये किया गया था कि उम्मीबबारों के सामने, जो सब पहले ही के ल्त्रीय सथिबालय लिषिक सेबा के सदस्य बे, यह बात साफ कर दी आय कि बाब में केन्टीय सषिवालय सेवा में प्रेट्र IV (सहायक) में पदोषति होने पर उन्ें हिन्दी सहायकों के रुप में निर्वाचन/पदोक्रति के पाधार पर कोई विशेष लाम पाने का घ्रषिकार नहीं होगा ।
(ब) जी, नहीं ।
(ग) घर्हता प्राप्त हिन्दी महायकों कां, सिबाय ऐसे मामसों के अहां अनहित के

