## LOK SABHA

Monday, February 20, 1973/Phalguna 1, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Thirty minutes past Twelve of the clock.
[Mr, Speaker in the Chair]

## PRESIDENT"S ADDRESS

SECRETARY: I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both Houses of Parliament assembled together on the 20th Feb. ruary, 1978.

## Presidents Address

Honourable Members, I welcome you to this first session of Parliament in the current year which is also the first that I am addressing since I assumed the Office of President of India, While there are many things that claim our attention on this day, my thoughts go out to the people who lost their lives and property and to their kith and kin who survived, the devastating cyclones which struck Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry and Lakshadweep. My Government has treated this as a national calamity and has rendered all possbile assistance and has fully cooperated with the concerned State Governments in organising relief measures. People from every part of our country have spontaneously and generously made contributions and I should like to place 3537-L.S.-1.
on record my sincere appreciation of their help.
2. In the eleven months that have elapsed since the general election, Parliament and Government have gone ahead with speed in restoring to the people the freedoms and protections guaranteed by the Constitution in their original plentude. The Courts have regained their powers. The Press is free. The citizen is no longer in fear of arbitrary restrictions on his freedom. Step by step, the promise of re-establishing a just balance between and among the legislature, the executive, the judiciary and the citizen is being fulfilled. In fact the process is nearly complete except for the constitutional amendments that have to be made.
3. One of the first tasks to which the Government addressed itself in terms of its mandate was the removal of the authoritarian provisions that had been introduced into the Constitution. The Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill, which has been passed by both the Houses of Parliament, is now before the State Legislatures for ratification and it does away with the various restrictions on the jurisdiction of courts. After detailed discussions with leaders of the Opposition Parties, a comprehensive Bill to abolish the distortions introduced by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, has been drafted and will be introduced during the course ot this session. I hope it will receive the full and early cooperation of all sections
of the two Houses so that the Constitution can be restored to its true form by removing the dark spots. In particular, there is need to build bulworks against any possible future bid to use the Constitution itself to negate and subvert the basic principles of democracy.
4. Several changes that had been introduced in the electorial laws vitiating the equality before law, altering the concept of corrupt practices and abridging the power to appeal to the courts have been repealed. Another Bill is before you to repeal the amendments made in the Representation of Peoples' Act in 1974 and in 1975 so as to restore the democratic elements which obtained prior to these amendments. While undemocratic intrusions are thus being removed, there is need for basic reforms in electoral laws and procedures in order $t_{0}$ make the electoral process more equitable and less susceptible to pernicious influences. Government is studying this question in detail and will place its proposals before the political parties very soon.
5. The people earnestly yearn for cleaner politics and cleaner administration at all levels. Unless there is faith in the probity of the holders of high office, the future of constitutional Government will not be secure. The Commissions constituted to enquire into the excesses of the Emergency and the allegations against certain individuals who had misused their positions are engaged in their onerous tasks. The Lokpal Bill designed to pro. vide for practical and reliable safeguards against corruption and misuse of power by the elected representatives of the people is before you. Government will also be introducing a Bill to provide that all Members of Parliament should declare their assets, litbilities and business interests.
6. An alert public opinion is the beat guarantor of rule of law and of honest and efficient democratic Governmert. By repealing the Prevention
of Publication of Objectionable Matter Act and reviving the Parliament Proceedings (Protection of Publication) Act, Parliament has enabled the Press to function once more as a watchdog of liberty of the individual and well-being of the community. Government has taken the initiative to end any kind of control over news agencies. Assessment of the performance of the Press should be left to professional organisations, like the Press Council, which I hope will soon be revived. In order further to facilitate the growth of sturdy and independent newspapers and news services in the country, Government proposes to appoint a Press Commission to make suitable recommendations.
7. The facilities given to all political parties to broadcast over the radio and the television during the elections to State Assemblies in June, 1977 opened a new chapter in the annals of our media. Government has made it very clear not to use the official media for partisan purposes and is awaiting the report of the Working Group which is studying the question of giving greater autonomy to Akashvani and Doordarshan.
8. A thorough review of the Mainte. nance of Internal Security Act has been made by Government and a Bill has already been introduced for the repeal of MISA and for amending the Code of Criminal Procedure. Government has seen to it that while retaining the minimum necessary legal sanctions in the interest of security and defence of India, maintenance of public order and all services and supplies essential to the life of the community, necessary safeguards, including review by boards of judges nominated by the Chief Justices of High Courts, are provided to prevent any kind of arbitrariness in the exercise of such powers.
9. In some areas of national life, the suppressed feelings of the people have found expression in various forms of protests and agitations. At
same time, the removal of resptions has been utilised by some etions to induige in acts of violence, timidation and sabotage. There have so been acts and threats of terrorism cainst our personnel and property broad. While any aggrieved section welcome to seek redress of its legiimate grievances through constituional channels open to it, the Government cannot obviously permit lawlessness and violence. Stringent deterzent action will be taken against those indulging in them. The police in the country has to be transformed into an effective instrument of public service not only to maintain law and order but also to protect the rights of citizens, especially the weaker sections. Government has issued detailed directions to the Administration in this regard. Since the Indian Police Act was enacted in 1861 and the last Police Commission was set up as far back as in 1902, the Government has appointed a National Police Commission to examine and recommend on all the major issues pertaining to police administration in the country.
10. The Government attaches highest importance to the enforcement of the rights and safeguards for Minorities, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes. The GovLesmment feels that standing institutional arrangements are necessary to - nable these sections to participate effectively and freely as equal members in the national mainstream. The following Commissions are, therefore, being set up:
(1) The Minorities Commission is being set up for the enforcement of constitutional safeguards and the protection of laws passed by the Union and the State Governments; and
(2) The Scheduled Caste ${ }_{s}$ and Scheduled Tribes Commission is being set up to investigate all matters pertaining to the safeguards for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution and laws.

A Backward Classes Commission is being set up to go into the problems of the backward classes and make recommendations to improve their conditions.
11. Due to proper management of the economy in the past year, $i_{t}$ is today well placed for making a rapid advance in the coming year. The rate of growth of the economy has risen to 5 per cent this year as against less than 2 per cent in the year prior to the assumption of office by this Government. Agricultural production has made up the ground lost last year and foodgrain production is expected to be above 118 million tonnes. The production of commercial crops also is much larger during the current year. The baiance of payments continues to be strong in spite of a deceleration of export earnings and our foreign exchange reserves have continued to rise significantly. Procurement has been large in spite of the removal of the zonal system and food stocks are currently about 17 million tonnes even though the offtake from the public distribution system is larger.
12. Inflationary pressures have been brought under check. While the price rise in the previous year was about 12 per cent, the current level of prices is no higher than the level at the end of March, 1977. The growth of money supply which had been as high as 20 per cent has been brought down substantially in the current year. However, since the inflationary potential in the economy is considerable Government does not view the price situation with complacency. All available instruments will be deployed to maintain reasonable price stability during the next year.
13. This Government inherited an economy in which poverty and unemployment were acute, particularly in the rural areas, and in which the development of the past 30 years had not benefited large numbers. To rectify this neglect of the rural areas as well as to solve the chronic problems
of poverty and unemployment Government decided to re-orient the strategy of development. Therefore, the Fifth Five Year Plan is being terminated this year and a new Five Year Plan is being started from April 1978, which will incorporate fully the new thinking of this Government regarding the strategy of development. The primary objectives would be the removal of unemployment and substantial under-employment in the shortest possible time, increasing the availability of basic goods and services to the people in the lowest income groups in the same period, a signiffcant reduction in disparities of income and wealth and a steady progress towards technical self-reliance. The next Five Year Plan will, therefore, give particular emphasis to agriculture and allied activities, cottage and small scale industries irrigation and power, adult education, universalistion of elementary education, rural water supply and rural roads. The production of basic goods necessary for the economy, such as oil, coal, metals, fertilizers, cement will also be emphasised.
14. Government has announced a new Industrial Policy which lays emphasis on the development of cottage and small industries widely dispersed throughout the country. This should help in achieving our goal of rapidly increasing employment. This Policy which also covers the role of public sector and large industries, indigenous and foreign technology, foreign investment, workers' participation and related matters, will go a long way in removing any uncertainty in this regard and lead to a revival of investment.
15. In the sphere of foreign trade, India's exports have made further advance during the year. The Government $_{t}$ has adopted a deliberate policy of minimising the social cost of our exports and has regulated the exports
of essential items such as sugar, rice, oil, oilseeds, fresh vegetables and cement. The adverse impact of this on export earnings has been more than made good by encouraging the growth of exports in the dynamic sectors.
16. Long years of shortages of domestically produced commodities and imports have led to a host of controls and regulations through the economy, Government is keen that those that have outlived their utility should be removed so that the enterprise and initiative of the people have full play in determining economic activity. The current state of the economy is such that such a policy can be effec- ${ }^{2}$ tively pursued. Already the policy. and procedures regarding exports and imports and industrial licensing have been examined with this objective in mind. A committee has been constituted to stay comprehensively the entire systems of controls and make recommendations to reduce and streamline them.
17. Industrial unrest will lead to loss in production and this will not be in anybody's interest. I appeal to employers, employees and others concerned to ensure harmonious industrial relations so that growth is not affected. In this context I would like to refer to the study group set up by Government to examine this difficult subject. I hope the recommendations of the study group will help in the evolution of a rational wage and income policy.
18. My Government attaches great importance to the need of overhauling the educational system with a view to meeting the challenge of development as well as providing opportunities of public service to the students. The problem of illiteracy on such a large scale as prevails also requires to be given priority attention. We have thus to think of educational policies in terms of not only academic but also adult education. In fact if the country is to make accelerated progress towards the goal we have
et before it, the spared of literacy on mass scale is indispensable. Various evenues of consultation with educarional authorities have been explored by the Ministry of Education and as a result, guidelines in respect of different fields of education, namely suniversity education, secondary education and primary and adult education have been prepared and enhanced provision is being made in the Central and State plans.
19. Government attaches the full importance to the promotion of science and technology in order to improve the quality and content of the lives pf our people and be conducive to increasing employment. Research effort is being stepped up and made more relevant to our immediate problems in natural resources survey, in agriculture and industry and in energy sources. Government has taken up the implementation of a National Satellite Project. Through this project significant improvement in sommunications, meteorological and disasterwarning services will become available to the country.
20. I must refer now to a matter of great importance to our future wellbeing. The family planning programme has suffered a setback this year as a reaction to the excesses committed during the Emergency. We cannot afford to allow this trend in this vital matter. The fact that we are keen that family planning should be wholly voluntary requires that there should be a much greater effort towards education and motivation. I appeal to the State Governments and to all people to recognise the importance of the programme and to assist in the measures to achieve the national targets.
21. Another subject of vital importance to family welfare and to the disoharge of a constituional responsibility is prohibition. As decided in the Conference of Chief Ministers and Min-
isters held last year, prohibition will be introduced throughout the country in a phased manner during the next four years. The details of the phased programme are being worked out in consultation with the States.
22. Hon'ble Members, I now come to our relations with other countries. My Government has spared no effort in striving to make our sub-continent an area of peace and cooperation, through a series of initiatives in our bilateral melations with neighbouring countries. Agreement was reached with Bangladesh on the sharing of the Ganga Waters. We have approched our relations with other neighbours like Bhutan, Nepal, Afghanistan, Burma, Sri Lanka and Pakistan in the same spirit, based on equality, mutual respect and appreciation of each other's sensitivities and aspiration. In particular, our bilateral relations with Iran have registered an improvement which only an enlightened approach to mutual understanding could have achieved.
23. Although differences relating to the border remain unresolved, we are gradually improving bilateral relations with China on the basis of the Panchsheel. My Government has recognised the importance of developing close relations with the countries in South-East Asia. We have made significant strides in beginning to build bridges of cooperation with the Democratic Republic of Vietioam and other States of Indo-China and with the Commonwealth countries in this region. For the first time, the Cummonwealth Heads of Governments of the region met together recently and discussed methods of increasing mutual cooperation. With Japan, there is a deeper understanding and realisation that Indo-Japanese relations can be a contributing factor in achieving peace and promoting development in Asia.
24. The Government has based its relations with the Great Powers on


#### Abstract

the firm belief in a commitment to genuine non-alignment, beneficial bilateralism and furtherance of constructive international cooperation. We are confident that the many sided cooperation and understanding which we have built with the Soviet Union and other Socialist countries will be strengthened and enriched. We have achieved cordiality and frienciship in our relations with the United States of America and Western democracies with whom we share a common belief in the democratic system of Government. It is oiur hope that notwithstanding the differences which we may have had in the past, we can now faster these relations to a new level and quality of mutual confidence which will transcend differences on specific matters and enlarge the area of understanding and faith in each other.


25 Tensions still be set specific areas of the world ${ }^{2}$ particularly in Southern Africa and West Asia. We have continued to support the African countries and their liberation movements in the struggle against colonialism and racialism and have pledged our political and material support to the likeration movements in Namibia, Zimbabwe, and South Africa. We cannot over-emphasise the need for unity amongst the African leaders in dealing with the common enemy of racialism and colonialism. In West Asia, we continue to hold the view that a just and lasting settlement based on the withdrawal of Israeli forces from all occupied territories, and in accordance with the resolutions of the United Nations which secure the legitimate rights of the Palestinian people and security for all States of the region, is essential for durable peace in that region.
26. My Government has strengthened India's constructive participation in international forums-in the United Nations, in the non-aligned world, in
the Commonwealth and in the conference on International Economic Cooperation.
27. We are convinced that the enormous problems facing both the developing and the developed countries can be solved only if there is peace and stability in all parts of the world. In order to bring this about, it is essential that the major nuclear powers arrive at an early agreement on test ban, on reduction and ultimate elimination of all nuclear weapons ${ }_{r}$ and on peaceful exploitation of atomic energy on the basis of respect fo: sovereignty, equality and non-discrimination. Nuclear disarmament 15 a matter of foremost concern to all the countries of the world and we hope that at the Disarmament Conference proposed to be held later this year the major nuclear powers will be able to announce an agreed and time-bound programme of disarmament. For our part, we have reiterated our solemn resolve to use nuclear energy only for peaceful purposes and have also made it clear that we will unilaterally desist from making nuclear tests. We are, however ${ }_{r}$ opposed to any form of discrimination in this vital sector.
28. Honble Members, during this Session you have to consider the Statement of Receipts and Expenditure and the Demands for Grants for the coming financial year which will determine the new direction in which the country will progress in the coming years. You will have to finalise the legislative measures already pending with you and also deal with the new ones that will be presented, to some of which I have earlier made mention. Many of these measures are of far reaching importance in strengthening our democratic policy and economy. You thus have a very heavy agenda before you. I would not therefore detain you any longer. I summon you to your endeavours and wish ydu all success.

JAI HIND

माननोय सबस्यगण, मैं इस साल के पहुने संसद् सद्र में प्रापका स्वागत करता हूं । मारत के राष्ट्रपति का पद संमालने के बाद संसद् को संबोधित करने का यह् मेरा पहला मेका है। यों तो इस समव ऐसी बहुत सी बत्ते हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए लेकिन इस समय मेरा मन उन लोगों के लिए ब्याकुल है जिन्हें प्रांघ प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी श्रोर लक्षद्वीप में कहर ताने वाले समुद्दी तूफानों में श्रवनी जान म्रोर माल से हाथ घोने पड़े। उन तूफानों में उनके जो सगे संबंध्रो बचे हैं उनके लिए भी मेरा मन बहुन परेशान है । मेरी सरकार ने इसे राष्ट्रीय विरति माना है पोर इसके लिए हर मुर्मकिन मदद दी है श्रोर राहत कार्य संगठित करने में संबंधित रा ज्य सरकारों के साथ पूरा सहयोग किया है। हमारे देश के हर हिस्ये के लोगों ने खुले दिल से उदारता के साथ योगदन दिया है प्रोर उनकी इस मदद के लिए में हृदय से प्रपना ग्राभार प्रकट करता हूं ।
2. श्राम चुनावों के बाद इन महीनों में संसद् श्रोर सरकार ने संविधान में दी गई स्वतंन्नताग्रों ग्रोर संरक्षणों को जनंता को फिर से पूरे तोर पर हासिल कराने के लिए तेजी से काम किया है । न्यायालयों को उनकी शक्तियां दोबारा द्रासिल हो गई हैं । समाचार-पत्न स्वतंत्र हैं। नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता पर मनमानी रोकटोक लगने का श्रब कोई डर नहीं है। विध्धायिका, कार्यपालिका ग्रौर न्यायपालिका के ग्रापसी संबंघों में श्रोर इनके साथ नागरिकों के संबंधों में फिर से संतुलन बनाने के वायदे को कदम-ब-कदम पूरा किया जा रहा है । दरम्मसल, संविधान में किए जाने वाले कुछ संशोधनों को छोड़कर, बाकी काम लगमग पूरा हो चुका है ।
3. सरकार को जो जनादेश मिला उसके मुताबिक इसके सामने सबसे पहला काम यह था कि संविषान मे जोड़े गये निरंकुशता से संबंधित उअबंधों को हटाया जाए। संविधान
(चबालीसवां संशोषन) विछेयक को संसद् के डोनों सदनों ने पास कर दिया है प्रोर यह भब राज्यों के विधानमंडलों के पास भनुसमर्यन के निए मेजा गया है। इसोे न्यायालयों के प्रघिकार क्षेत पर लगी तरह नरह की पबंबियां दूर हो जाएंगी। विरोषी दलों के नेतामों के साय विस्तार से चर्चा के बाद, संविधान (बयालीसवां संशोधन) घ्रहिनियम से संबिधान का जो रुप बिगड़ गया था उसे ठीक करने के लिए एक ब्यापक विधेयक का मसोदा तैयार कर लिया गया है। यह fिषेयक इसी सन के दोरान पेश किया जाएगा। मुझे भ्राशा है इसे दोनों सदनों के सभी वर्गों का जल्द ही पूरा सहयोग मिलेगा ताकि काले घब्बों को मिटा कर संविधान को इसके भ्रसली रुप में फिर से ला सकें। लोकतंन के बुनियादो सिद्धान्तों को नकारने ग्रोर उलटने के लिए संविधान का ही उपयोग करने की किसी कोशिश की संभावना न रह जाए, इसंके ठोस उपाय करने की बास जहरत है।
4. कानून की निगाह में बराबरी के सिद्धान्त को दूषित करने, प्रष्टाचारपूर्ण तरीकों की धारणा को बदलने म्रोर न्यायालयों में भ्रपील करने की श्कियों को कम करने के लिये चुनाव कानूनों में कई परिवर्तन कर दिये गए थे । म्मब उन्हें निरस्त कर दिया गया है । जन-र्रतिनिधित्व प्रधिनियम में 1974 तया 1975 में किए गए संशोधनों को हटाने के लिए एक विधेयक श्रापके सामने पेश है जिससे इन संशोधनों से पहले जो लोकतांतिक तत्व इस कानून में मौजूद थे, उन्हें बहाल किया जा सके। इस तरह गैस-लोकतांत्विक हस्तक्षेपों को दूर किया जा रहा है, लेकिन चुनाव कानूनों श्रोर कार्य-पद्वतियों में बुनियादो नुधार करने की जरूत बनी हुई है, ताकि चुनाव प्रकिया को अ्रधिक न्यायसंगत तथा नुकसानदेह प्रभावों के प्रति ज्यादा मजबूत बनाया जा सके । सरकार इस मसले पर विस्तार से गोर कर रही है मोर वह शीघ ही प्रयने प्रस्ताव राजनीतिक दलों के सामने पेश करेगी।
5. जनता सन्चे मन से यह वाहती है कि राजनीति घोर समी स्तरों पर प्रक्रासन प्रिक स्वच्छ हो। जब तक ऊंचे पदों पर भासीन व्यक्तियों की ईमानदारी में विश्वास नहीं जमेगा, तब तक सांविधानिक सरकार का मविष्य मुरक्षित नहीं होगा। मापातकाल में हुई ज्यादतियों मोर घपने पदों का गलत इस्रेमाल करने वाले कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध लगए गए भारोपों की जांच करने के लिए गठित श्रायोग घ्रपने कांडन कामों में लगे हुए हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रष्टाबार तथा घपनी श्शक्तियों के गलत इस्रेमाल के विद्ध व्यावहारिक तथा विश्वसनोय सुरक्षा को व्यवस्था करने के लिए तंयार किया गया लोकपाल विध्धेयक घ्रापके सामने वेश है। सभी संसद् सदस्पों को घपनी परिसम्पतियों देनदारियों तथा कारबारी संबंधों के बारे में घोषणा करनें के लिए सरकार एक विध्षेयक पेश करेगी ।
6. एक सचेत जनमत ही विधिस्संगत भामन तथा ईमानदार ग्रोर कुशल लोकतांतिक सरकार को मुर्निश्चित कर सकता है । भापतिजनक सामप्री का प्रकाशन निवारण पर्धिनियम को निएस्त करकं तथा संसद कार्यंहाही (प्रकाशन की मुग्का) प्रधिनियम को बहाल करके संमद् ने समाचारपदों को एक बार फिर मे व्यक्ति की स्वतंनता तथा समाज के कल्याण के व्रहरी के रूप में कार्य करने में समरं बना दिया है । समाचार एजेंसियों पर ग्रभी सभी प्रकार के नियंत्नणों को हटाने की लिए सरकार ने स्वयं पहल की है। प्रेस के कार्य-निप्पादन का जायज़ा लेने का काम प्रेम परिपद् जंसे व्या₹नायिक: संगठनों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। मुझे उम्भीद है कि प्रेम परिषद् जल्द ही फिर से काम करने लगेगी। सरकार का विचार है कि वह एक प्रेस श्रायोग बनएए जो देश में मजबूत तथा स्वतंत समाचारपनों ग्रोर

सभाचर सेषममों का विकास करने की पोर सुविधाएं देने की उनयुक्त सि कारिशें दे सके।
7. जून, 1977 में राज्य विधान सभामों के लिए चुनवों के दोरान सभी राजनीतिक दलों को स्मरकशवरणी तथा टूरदर्शन पर घ्रपना प्रचर करने की सुरिका देने मे हमतरे संचार मझंगमों के इतिहास में एक नया घधयाय जुड़ गया है। सरकार ने यह बात साषए साफ कह दी है कि सरकारी संचार माहगमों का दलगत उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएता । म्राकाएवाणी मोर दूरदर्शंन को म्मधिक स्वायत्तार देने के प्रश्न पर विचार कर रहे एक कार्यंकरी दल की रिपोर्ट की सरकार प्रतंक्षा कर रही है।
8. सरकार द्वारा ग्रंनरिक मुरक्षा ग्रहिनियम का पूरे तोर पर रिण्यू किपा जा चुका है ग्रोर मोसा को निरद्त करने तथा दण्ड-प्रक्रिणा संहिता में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पहले ही पेग किता जा चुका है। सरकार ने यह मुनिश्चिन किया है कि भारन की रक्षा ग्रोर सुर्षा, सार्वंजनिक व्यस्था श्रोर समाज के जोर्रन-यपपन के लिए म्रनिवार्य पूर्तयों ग्रोर मेवाग्रों को बनाए रब्ने के हिन में न्यूनतम प्रावश्यक कानूनो प्रावधान तो रदे ही जएं, लेकिन साथ ही ऐेसी शक्तियों का प्रयोग करने में fकसी भी प्रकार की मनमानी को रोकने के लिए ग्रावश्यक व्यवस्था की जाये ग्रोर यदि जररत पड़े तो उच्च न्यायालयों के मुछ्य न्यायाधीशों दारा मनोनीन न्यायाधी़ों के बौडों मे रिग्यू भी कराया जाए ।
9. राष्ट्रोय जीवन के कुछ क्षेत्रों में, जननना को दग्राई गई भावनाएं तरह-तरह के वररोध-पदर्शनों ग्रोर ग्रांशोलनों के रूप में व्यक्त हुई है । उसके साथ हो, प्रतिघंधों को हृटाने से, समाज के कुछ वर्गों ने धहसा, ग्रतंक ग्रोर तोड़-फाड़ की कार्यवर्णहियों में भाग लेना श्रारम्भ कर दिया है। विदशों में भी कर्मचर्गरयों घ्रोर स्वर्वति को हानान पहुंचाने को घटनएएं हुई हैं तथा

धर्मकियां भी पिली हैं। कोई की ऐसा वर्व जिसके साथ न्पाय न द्वृ्रा हो, प्रगनी न्यायोचित जिकायतों को सांवधधानिक माध्यनों से द्र करवा सकता है लेकम सरकार हैंसा तथा भराजकता को कतई बद्दएँत नहीं करेगी प्रोर दस प्रकार की कारंखाई करने वालों को रोकने के fलए कड़े करम उठाए जायेंगे तार्ति ये दोबारा न हों। केवल कम्त प्रोर ध्यवस्था बनiए रबने के लिए ही नहीं बल्क नार्गरकों, विशेषकर कमजोर वर्ग के नागरिकों के भधिकारों की रक्षा के लिए देश की पुलिस कां जन-सेवा का एक प्रभावी साधन बनाना होगा। हस संबंध में सरकार ने प्रशासन को विस्तृत नदेश जारी किये हैं। चूंकि भारतीय पुलिय भर्धिनयम बहुत पहले 1861 में बनाया गया था श्रोर श्रोंतम पुलिस म्रययोग 1902 में गठित fक्या गया था, इस्सलए सरकार ने देश में पुलिस प्रशासन से सम्बद्ध सभी महत्वपूर्ण मामलों की जंच करने प्रोर इसे बारे में सिफारिरों देने के निए एक राष्तीय प्रिक्व श्रापेग का गटन किया है ।
10. सरकार इस बात को सर्वोच्च महःव देती है कि श्रल्पसंछाको/ग्रनुसुचित - जातियों ग्रौर ग्रनुस्स्रित जननजितयों ग्रीर पिछ्ठे़े वर्गों के ग्रधिकारों तथा उनक हितों की मुरक्षा संबंधी उपययों को लाग् किया जाय । सरकार यह महनूस करती है fक इन वर्गो को राब्य, के प्रम्न ख्य कात्रो में स्रन्य वर्गो के सनान स्तर पर प्रभाबकारो तया स्तंत्र हूप में भाग लेने में अभयं घनाने के लिए स्थायी संस्यागत प्रबंब्र करने श्रावश्यक हैं। ग्रतः इसहे लिए निम्नलिखित्रत ग्र. योग गठित किए जा रहे हैं :
(1) सांविधारनक सुरक्षणों को लागू करने तथा संघ एंं रजज्य सरकारों द्वारा पास किए गए कानूनों की सुरक्षा के fलए झ्रश्पसंखपक भायोग का गठन किया जा रहा है।
(2) संविधान परर कनूनों में भ्रनुसूचित जारातयों मौर भनुर्सूचत 'जनजातियों को जो सुरक्षण दिये गए हैं उनसे संर्बाधत समी मामलों की जांच करने के लिए प्रनुसूचित जातात तथा भ्रनुस्रूचित जनजाति भायोग का गठन किया जा रहा है ।
11. पिछले साल प्रर्थव्यवस्था का ठीक तरह संचालन हुप्रा जिसकी वजह सें यह् ग्रब इतनी भ्रच्छो श्रवस्था में है कि घ्रगले साल तेज प्रर्गति की जा सकती है। हस सरकार के कार्यभार संभालने से पहले वाले साल में पर्थच्यवस्था में वृद्ध दर 2 प्रतिशत से भी कम थी जर्बक इस साल यह बढ़कर 5 प्रतिशत हो गई है। कृषि उत्पादनों में पिछले वर्ष में हुई कमी को पूरा कर लिया गया है अ्रंに उअ्मीद है कि श्रम्न का उत्वादन 1180 लाख टन से ज्वादा हो होगा। वार्णियक फमलों के उत्पादन में भी वर्तमान वर्ष में बहुत श्राधक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि निर्यात ग्रज्जन में कमी ग्राई है फिर भी भुगतान संजुलन मजबूत रहा है तया हमारे विदेशी मुद्रा कोष में खासी बढ़ोतरी होती रही। जंन प्रणाली को समाप्त करने के बावजूद भ्रनाज की वसूली काफी बड़े पैमाने पर हुई है। हालांक सरकारी fवतरण प्रणाली में काफी बड़ी मात्ना में श्रन्न दिया जा रहा है फिर भी इस समय 170 लाख टन श्रनाज भण्डार में है।
12. म्द्नस्फीति संबंधी दबववों पर नियंत्नण पा लिया गया है। fिछले साल कीमतों में लगभग 12 प्रीतशत वृद्धि के बावजूद इस समय कीमत का स्तर मार्च, 1977 के स्तर से अंचा नहीं है ; मुद्रा सॅलाई में जो कि 20 प्रतिशत श्रधिक थी, इस वर्ष काफी कमी ला दी गई है। चूंक घर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीर्णत की शक्यता काफी है, इसलिए सरकार कीमतों की मीजूदा स्थिति के बारे में निfक्रमय होकर नहीं बैंठ

सकती। फगले साल कीमतों को उचित स्तर पर स्थिर रबने के लिए सभी उपलध्ध साबनों का भयोग किया जाएगा।
13. इस सरकार को विरासत में ऐसी पर्गर-ख्यदस्या मिली जिसमें घोर गरीबी भौर बेरोजगारी थी, खास तौर सें ग्रामीण क्षेतों में, जहां र्माघकतर लोगों को पिछले तंस सालों में हएए विकास का लाभ नहों मिला या। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा को दूर करने के लिए तया गरीबी पौर बे रोजगारी की पुरानी समस्या को स्लझ्झाने के लिए सरकार ने ववकास प्रक्रया को सही दिशा देने का निर्णय किया है। छसीलिए. पांचवीं पंचवर्षाय योजना को हस साल सम।:त कर घ्रंत्रंल, 1978 सें एक नई पंचवर्षोय योजना शुरु की जा रही है। छस योजना में विकास के लक्ष्य निर्धारण संबंधी सरकार की नई विचारघारा का समावेश होगा। बे रोजगारी घ्रोर बड़े पंमाने पर म्रल्प रोजगारी को कम-से-कम समप में दूर करना, हुसी भववि में fनम्नतम श्राय वाले वगं के लोगों के लिए श्रधिक से श्र्राधक मान्न में म्रावश्यक बस्तुएं उपलब्ध कराना, म्माय ग्रोर सम्पीत की म्मसमानता में महत्वपूर्ग कमी करना ग्रोर तकनीकी भात्म-निर्मरता में लगातार प्रर्गात करना इस योजना के प्रमुख उद्ढ़ेक्य होंगे। इसलिए, श्रगली पंचवर्षोय योजना में क्राष ग्रोर उससे संबंधित गर्तार्वधियों, कुटीर मोर लघु उद्योगों, โसंचाई श्रोर बिजली, प्रोढ़ शिक्षा, सभी के लिए बुनियाती fशक्षा गांव में पानी प्रोर सढ़कों को व्यवसथा करने पर बास तोर से जोर दिया जायेगा श्रयंख्यवस्था के लिए श्रावश्यक श्रघारमूत सामग्री जसे तेल, कोयल $\Gamma$, घातुएं, उर्वरक सीमेंड भादि के उत्पादन पर भी बल दिया जाएग ।
14. सरकार ने नई मोद्योगक नीतित की घोषण की हैं जिसमें कुटीर घोर लघ उलोगों के विकास को पूरे देशा में भन्छी तरह

फंजाने पर जोर दिवा गया है। इसते रोजगार के पबसरों में ते जी से वf⿸尹 करने के हमारे लक्य का प्राप्त करने में सहायता मी मिलेगे। ःस नीति के घंतर्गत सरकारी क्षत प्र बृदत उबोग, स्बदेशी मोर विदेशी तकनीक, विदेशी निवेश, कामगारों की भनगीदारी प्रोर उसते संबंकित मामले मी भाते हैं, प्रोर इसने इस दिशा में ककसी भी प्रकार की प्रनिशिचता को दूर करने में घ्रोर फिर से च्जी निनेश श करने में काफी सहायता मितेगो।
15. विदेश ख्यापार के क्षेत्र में, इस सГल भारत के fनर्यातों में घ्रोर प्रगात हुई है । सरकार ने हमारे निर्वातों की सामाजिक लागत को कम-से-कम रखने को सुविचारित नीfत श्रपनाई है घ्रोर चीनी, चावल, तेल, fतलहनों, ताजो सबिजयों श्रोर सींमेंट जंसी प्र।वश्यक वस्तुग्रों के निर्यात का नियमन किया है। निर्गात से होने वाले ग्रर्जन पर इसके प्रतिक्ल प्रभाव की काफी से ज्यादा क्षतिर्पूर्त महृत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्गतों के विकास की गति को बढ़िकर कर लो गई है।
16. देग में उःवदिज वर्डुग्रों की विठने बऩुन मालों से चलो ग्रा रही कमी ग्रीर ग्रायनंіं के कारण प्र्र्यव्यत्वस्या में ढेर मते निवंत्रणों घ्रौर नियमनों को लागू करना पड़ा था । सरकार की उत्कट इच्छा है कि इनमें से जिसकी उधादेयता समाप्त हो चुकी है, उन्हें हटा दिया जाए ताकि ग्रर्यव्पवस्या की गतिविधियों को निर्धारित करने में लोगों के उगमों भ्रोर पहलशक्ति का पूरा उअयोग हो सके। ग्रर्यव्यवस्था की मोजूदा स्थिति ऐसी है जिसमें ऐसी नीति को प्रभावी ठुंग से श्रागे बढ़ाया जा सकता है । ड़स उद्देश्र्य को ध्यान में रखते हुए निर्यात श्रीर श्रायात तथा घ्रोद्योगिक लाइसेंसों संबंधी नीति घोर प्रक्रिया की पहले ही जांच की जा चुकी है 1 नियंन्रणों की समूची व्यवस्था का व्यापक श्रष्ययन करने श्रौर

उनको कम करने तथा सरल बनाने की सिफारिएों करने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है ।
17. घ्योद्योगिक श्रशांति से उत्पादन में हानि होगी पोर यह किसी के मी हित में नहीं होगा। में मालिकों, कर्मचारायों तथा श्रन्य संबंधित व्यक्तियों से प्रपील करता हैं कि वे सोहार्दपूर्ण श्रोद्योगिक मंबंध कायम करें जिससे विकास पर कोई बुरा ग्रसर न पड़े। डस संदर्भ में में इस कठिन विपग पर सरकार द्वारा नियुक्त किये गये प्रश्ययन दल की ग्रोर ध्यान दिलाना चा एंगा। मुक्षे प्राशा है $f$ इ इस प्रध्ययन दल की सिफारिशों से मजदूरी ग्रीर श्राय की नीति बनाने में सहायता मिलेगी ।
18. विकास की वुनोनी का सामना करने तथा विद्याधियों को जन-मेवा के अ्रवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ह्मारी सरकार शिक्षा प्रणाली को पूरे तोर पर बदलने की श्रावश्यकता को बहुत हो महत्व देती है । ड़तने बड़े पैमाने पर फलली हुई निरक्षरता की समस्या की ग्रोर भी प्राथमिकता से ध्यान देने की श्रावश्यकता है । उस्सलिए हमें शिक्षा संवंधी नीतियों के बारे में ग्रकादमिक ही नहीं, बल्कि प्रोढ़ शिक्षा की दृष्टिरोण से भी सोचना है । वास्तव में यदि देश को श्रपने निर्धारित लक्ष्य की प्रोर तेज गति से बढ़ना है तो बड़े पम माने पर साक्षरता के प्रसार के बिना काम चल ही नहीं सकता । शिक्षा मंत्रालय ने fिक्षा के विमिम्र क्षेतों से संबंधित प्राधिकारियों से सभी संभव्व द्धिकोणों से सलाहमशकरा किया है प्रीर परिणामस्वस्प विश्वविद्यालय शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा ग्रीर प्रार्यमिक तथा प्रोढ़ शिक्षा श्रादि व शिक्षा के विमिम्न क्षेतों के लिए मार्गदर्शाक सिद्धान्त तैयार कर लिये गये है श्रीर केन्द्र तथा राज्यों की योजनाग्मों में पहले से श्रधिक प्रावष्यान किए जा रहे हैं ।
19. भपने देश्रासियों के रहन-सहन के स्तर को सुघारने के लिए मोर रोजगार के श्रवसर बढ़ाने के लिए सरकार विशान श्रांर प्रोटोगिकी की उम्नति को पूरा महत्व देती है । घनुसंधान की दिशा में श्रघिक प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि वे हमारे प्राकृतिक साधनों के सबैक्षण, कृषि भ्रोर उद्योग घ्रीर ऊर्जा होतों की तत्कालिक समस्पाश्रों के लिए घधिक संगत हो सकें । सरकार ने राष्ट्रीय उपप्रह् परियोजना पर श्रमल करना गुरू कर दिया है । इस परियोजना से सं चार, मोसम विज्ञान श्रोर तूफान-वेतावनी के क्षेत्र में सेवाश्रों में महत्वपूर्ण सुधार होंगे जिनका लत्भ देश को मिलेगा ।
20. ग्रब मुझे उस विषय का उल्लेब करना है जो देश के भावी कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । इमजंन्सी में की गई ज्यादतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस साल परिवार नियोजन कार्यकम को बड़ा धक्का लगा है । इस महत्वपूर्ण मामले में इस प्रवृत्ति को नहीं चलने दिया जा सकता । हम चाहते हैं कि लोग परिवार नियोजन अ्रवनी ड़च्छा से म्रपनाएं। इसके लिए लोगों को रिक्षित करने म्रोर प्रेरणा देने के लिए श्रधिक कोशिश करने की जहरत है । मैं राज्य सरकारों मोर समी लोगों से ग्रपील करता हूं कि वे इस कार्यक्रम के महत्व को समझें म्रोर राष्ट्रीय लक्षयों को हालित करने के उपायों में मदद करें ।
21. परिवार कल्याण भ्रोर सांविधा निक जिम्मेदारी निभाने के सिर्लसिले में एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय नशाबन्दी का है । पिछने साल मुध्यमंनियों भ्रोर मंब्वियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के श्रनुसार घ्रगले 4 सालों में कमिक रूप से नशाबन्दी लाग कर दो जाएगी। इस र्रमिक कार्यकम के ब्योरे राज्यों के साथ मश्रवरा करके तंयार किये जा रहे हैं ।
22. माननीय सदस्यगण, मैं भ्रब दूसरे देशों के साथ श्रपने देश के संबंधों की चर्ष

करंगा । मेरी सरकार ने पड़ोसी देशों के साष विपभीय संबंघों के सितसिले में लगतार पहल करके इस उप-महाबोप को आांति मोर सहयोग का क्षेत्र बनाने के लिए प्रयास करने में कोई कसर नहों छोड़ी है । गंगा पानी के बंटवारे के संबंघ में बंगलादेस के साप करार किया गया । समानता, परस्पर सम्मान भीर एक दूसरे की संवेदनचीलतामों मोर धाकांकाम्रों के समादर पर घाधरारित यही भावना हमने मूटान, नेपात, मफानिस्तान, बमां, श्रीलंका मोर पाकिस्तान जंसे दूसरे पड़ोसी देशों के साथ संबंघों में मी घपनाई है । विशेष रूप से ईरान के साय हमारे द्विपक्षीय संबंघों में उल्लेखनीय सुधार हुमा है । यह एक दूसरे को समझने के लिए प्रहुद्ध दृष्टिकोण भपनाने से ही संभव हो सकता था ।
23. हातांकि सीमा से संबंधित मतमेद मुतम नढ़ों पएए हैं फिर भी हम चीन के साय पंचशोल के श्राघार पर दिपक्षीय संसंघ घीरे-धीरे सुषार रहे हैं । मेरी सरकार ने दक्षिणो-ूर्व़ी एशिया के देशों के साथ निकटता के बढ़ने हुए सं जंधों के महत्व को माना है । जनतांक्विक गणराज्य वियतनाम श्रोर इन्डोचीन के भ्रन्य देशों ग्रोर इस क्षेत्र के राष्ट्रमंडलोय देशों के साथ सहयोग के सेतुम्रुं के निर्माण की दिशा में महत्वपूण्ण पर्गति को है 1 इम क्षेत्र की राष्ट्र-मंडलीय सरकारों के प्रमुख पिछले दिनों पहिलो बार मिले श्रांर उन्होंने ग्रापसी सहत्रोग बढ़ाने के उपायों पर चचर्शि की । जहां तक जापान मे हृमारे संत्र की बात है प्रब यह प्रधिक ग्रन्छो तरह समझ। मोर महसूस किया जा रहा है कि भारतजापान संबंध्र एशिया में शांति प्राप्त करने प्रोर विकास को प्रोस्साहित करने में सहायक हो सकते हैं ।
24. जहां तक बड़ी श्रक्तियों से संबंधों की बात है उसे सरकार ने सच्ची

गुटनिरोेक्षता की नीति में भास्या, लाभकारी द्विपषीयता मोर रचनारमक घन्तराष्ट्रीय सहयोग की परिवृति में दृढ़ विश्वास पर भर्धारारत किया है। हमें पूरा यकीन है कि सोवियत इस मौर म्रन्य समाजबादी देशों के साय हमने जो बहुमुखी सहयोग भोर सोहादर्वं स्यापित किया है, वह मजबूत भोर समृब होगा। संयुक्त राज्य भमेरिका मोर पश्चिभी लंकतांतिक देशों के समान सरकार की लोकतांनिक प्रगती में हमारी भी भास्या है पोर इन देशों के साय घ्रयने संबंधों में हमने मिन्ता मोर सोहार्द स्थापित कर लिया है। भले ही पहले हमारे बोच मतभेद रहे हों लेकिन हमें उग्मीद है कि ही इन संबंधों को पारस्परिक विश्वास कें उस उन्च स्तर तक ले जा सकते हैं जो किन्हीं बास मामलों पर मतभेदों से कहीं ऊार होगा प्रोर एक दूस्रोे में समक्सवूक्न श्रोर विश्रास का क्षेत्र विसतृत करेगा।
25. विश्व के विशिष्ठ क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिगी ग्रकीका म्रोर पश्चिनी एशिया में ग्रभी भी तनाव बना हुग्रा है । हृमने उपनिनेग्राद प्रोर जानिशद कें बिलाफ संधर्ष में ग्रकोकी देशों कं मुक्क-प्रन्दोलन का समर्थन कर्ना जारीे रब्वा है प्रोर नामीविया, जिम्बाबंन ग्रोर दक्षि-गी ग्रकीका में मुक्ति ग्रान्दोलनों का झ्रपना राजनीतिक समर्यन घ्रोर ठोस सहायता देने का वायदा किया है। जातिवाद ग्रेर उपіिन्तेशवाद के: सामान्य शनु कं विल्ध ग्रकीकी नेताग्रों में एकता की जहरत कें बारे में जिनना कहा जाए थोड़ा है। पशिचनी एशिा के संतंध में हैमारा श्रब भी यहो मत है कि इस क्षेत्र में स्थायो शांति के लिए एक न्यायसंगत और चिरस्थायी समक्षोता होना चाहिए। यह समझोता सारे भ्रंघंश्रक्षेत्र से इसराइली सेनाग्रों की वापसी पर श्राधारित हो प्रोर संयुक्त राष्ट्र के उन संकल्यों के : भ्रनुसार हो जो कि फिलस्तीनी लोगों के वेध श्रधिकारों को तथा इस क्षेत्र के समी देशों की सुरका को सुनिश्चित करते हैं।
26. भन्तराष्ट्रीय मंचों, जैसे संयुक्त राष्ट्र संष, गुट-निरपेक्ष विशब, राष्ट्रमंबल भोर भन्तर्राष्ट्रीय भाषिक सहयोग संबंधी सम्मेलनों में मेरी सरकार ने भारत की रचनात्मक सहभागिता को मज़बूत किया है।
27. हमारा यह दृढ़ मत है कि वे विराट समस्याएं, जिनका विकासशील प्रोर विकसित देश सामना कर रहे हैं, के.वल तमी हल की जा सकती है जब विश्व कें समी भागों में कांति भोर स्थिरता हो। इस उद्देण्न को पूरा करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि बड़ी प्रणु शक्तियां भ्राणविक परीक्षण पर रोक लगाने, समी भार्णविक हीधियारों को कम करने प्रोर उन्हें प्रन्तिम रूप से समाप्त करनें, तथा प्रमुसता, समानता भौर पक्षपातहीनता के प्रति सम्मान रखंे हुए परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों कें उपयोग कें लिए शीघ ही सहमत हो जाएं। । श्राणविक निरस्त्रीकण्ण के: fिए विश्व कें सभी देग व्यप्र हैं। इस साल ही कुष्ठ समय बाद निरस्त्रीकरण सम्मेलन करने का प्रस्ताव है। हमें उम्मीद है कि उसमें प्रमुब श्राणविक शक्तियां निरस्तीकरण के लिए एक सर्वसम्मत प्रोर समयबद्ध कायंकम की घोषणा करेंगी। ग्रपनी श्रोर से हमने भ्राणवक शक्ति को के.वल शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग करने कें दृढ़ निश्च्चय को फिर दोहराया है भोर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिना किसी का इन्तजार किए श्राणविक परीक्षण करने से हम स्वयं द्र रहेगे। बहरहाल इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार के मेऽमाव के विरूद्ध हैं।
28. माननीय सदस्पगण, इस सत्र के दोरान श्रापको भ्षाय क्रोर ब्यय विवरण मोर भागामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रनुदानों के लिए मांगों पर विचार करना होगा जिससे उन नई दिशाभों का निर्धारण होगा जिनमें देश को भ्राने वाले वर्षों में प्रर्गत करनी है। भापको उन वैधानिक उपायों को र्थन्तिम हूप देना होगा जो भ्रापके पास विचाराधीन है।

भ्रापको प्त्तुत किए जाने वाले कुछ नए वैधानिक उपायों पर मी विचार करना होगा, जिनमें से कुछ के विषय में में पहले ही उल्तेख कर चुका हूं । इनमें से कई उपाय हमारी लोकतान्त्विक नीति भ्रोर भर्यव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार श्रापं० सामने बहुत ही लम्बी कार्य सूची होगी। इसलिए में श्रापका श्रघिक समय नहीं लूगां। श्रापі; योगदन कें लिए मैं म्रापका श्राह्नान करता हूं श्रोर श्रापकी पूर्ण मफलता की कामना करता हुं।

जय हिन्द ।

### 12.31 hrs.

## OBITUARY REFERENCES

MR. SPEAKER: Hon. Members, as we meet to-day after an interval of two months, $\mathrm{i}_{\mathrm{t}}$ is my unpleasant duty to inform the House of the sad demise of three of our former colleagues, Shri Mahadeo Prasad, Dr. Shriman Narayan and Shri H. R. Gokhale.

Shri Mahadeo Prasad was a Member of the Second and Third Lok Sabha during the years 1957-67 representing respectively Gorakhpur and Bansgaon constituencies of Uttar Pradesh. Earlier he had been a Meinber of the U.P. Legislative Assembly during the years 1952-57. Keenly interested in the upliftment of the depressed classes, he always championed their cause both in Parliament and outside. He passed away at Gorakhpur on the 11th December, 1977 at the age of 76.

Dr. Shriman Narayan was a Member of the First Lok Sabha during the years 1952-57 representing Wardha constituency of the erstwhile Madhya Pradesh State. Starting his career as an educationist he founded the Seksaria College of Commerce, Wardha and served as its principal, Soon he

