RAJYA SABHA

Monday, the 21st February, 2011/2 Phalguna 1932 (Saka)

The House met at twenty-five minutes past twelve of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

The National Anthem, “Jana Gana Mana”, was played.

PRESIDENT’S ADDRESS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Hon’ble Members, Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table a copy each in English and Hindi of the President’s Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 21st of February, 2011.

[Text of the Address delivered by the
President Shrimati Pratibha Devisingh Patil]

Hon’ble Members,

I welcome you to the first session of the new decade. I hope this will be a very productive and useful session.

Hon’ble Members,

Our heart goes out to the people of Ladakh, who suffered the consequences of a severe cloud-burst, leading to an unprecedented loss of life and property. My government has taken effective measures for the immediate relief and rehabilitation of the affected people and it stands committed to completing the remaining tasks with the utmost urgency.

Recently, we suffered a national loss in the death of Pandit Bhimsen Joshi. The void left by his death in the cultural life of our country will be difficult to fill.

Hon’ble Members,

The Commonwealth Games in October last were a great success. Our sports persons secured an unprecedented medal tally. The citizens of Delhi displayed exemplary discipline and courtesy. We are proud of these achievements.

Hon’ble Members,

We have gone through a difficult year for our country. Inflation has been a problem in the past year. Certain parts of the country have suffered from unacceptably high levels of violence, especially
areas affected by left-wing extremism and the Kashmir valley. There has been a grievance in some quarters that the benefits intended for the poor through anti-poverty programmes have not reached them in full measure. My government’s foremost priorities in 2011-2012 will be:

(i) to combat inflation and, in particular, to protect the common man from the impact of rising food prices;

(ii) to address frontally the concern regarding the lack of probity and integrity in public life;

(iii) to sustain the momentum of economic growth, while ensuring that the poor, the weak and the disadvantaged get a fair share in the fruits of growth;

(iv) to maintain an uncompromising vigil on the internal and external security fronts; and

(v) to pursue a foreign policy which will ensure that our voice is heard and our interests are protected in global fora.

The Indian economy continues to be on a trajectory of high growth despite an adverse global environment. The policies we followed to handle the global financial meltdown stand vindicated. However, there is no room for complacency. We have to strive to make the domestic environment more conducive to investment, encouraging public as well as private investment, and domestic as well as foreign investment, particularly foreign direct investment. We have to maintain the momentum for reforms on a wide front.

My government is deeply concerned over the adverse impact of inflation on the aam aadmi and the threat it poses to the growth momentum. It has taken a number of pro-active measures to counteract the ill-effects of inflation. The import regime has been liberalized to ease supply constraints of critical items. Exports of commodities like edible oils and pulses have been banned. Pulses are being supplied at subsidized prices through the public distribution system. Public sector units have been directed to open more retail outlets for selling vegetables to individual consumers. The issue prices for rice and wheat for the public distribution system have not been changed for the last eight years. These steps have shown results. Cereal prices, a dominant cause of concern last
year, have been in check. In fact, inflation was declining until November last when unseasonal rains in some states, led to a spurt in vegetable prices. These prices have come down again following the arrival of the fresh crop.

The long term solution lies in increasing productivity and production. My government has provided huge incentives to our farmers to produce more. The minimum support price for paddy has been raised from `550 to `1000 per quintal and that for wheat from `630 to `1100 per quintal over a six year period. The support price for sugarcane has been increased by more than 50% over the past two years. We have continued to give incentives through the supply of fertilizers at subsidized prices. The new nutrient based system is likely to enhance the rational use of fertilizers. The Rashtriya Krishi Vikas Yojana, has pumped in investment of around `35,000 crore in agriculture. The National Food Security Mission has taken the green revolution to Eastern India. Credit flows to agriculture have reached record levels. Nearly one crore hectares have been brought under assured irrigation since 2005-06. Water conservation measures have been taken up on a war footing under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.

Hon’ble Members,

My government stands committed to ensuring that farmers get remunerative prices for their produce. They should be able to sell to the consumer without impediments being placed on them. Measures necessary to ensure this fall largely in the domain of states. Concrete steps will be taken to augment investment and provide suitable incentives to the states in this direction.

I had announced earlier my government’s commitment to bring forward a Food Security Law that will entitle statutory every family, below the poverty line, to foodgrains at highly subsidized prices. Important inputs in this regard have been received from the National Advisory Council. The states are being consulted as the success of the programme hinges critically on their commitment to reforms in the public distribution system.

Hon’ble Members,

Our citizens deserve good governance; it is their entitlement and our obligation. My government stands committed to improving the quality of governance and enhancing transparency, probity and integrity in public life. A Group of Ministers is considering all measures, including
legislative and administrative, to tackle corruption and improve transparency. The Group will consider issues relating to the formulation of a public procurement policy and enunciation of public procurement standards, review and abolition of discretionary powers enjoyed by Ministers, introduction of an open and competitive system of exploiting natural resources, fast tracking of cases against public servants charged with corruption, and amendments to the relevant laws to facilitate quicker action against public servants. It will also consider issues relating to the state funding of elections. The report of the Group of Ministers is expected soon. A bill to give protection to whistleblowers has been introduced in Parliament. My government has also decided to ratify the United Nations Convention Against Corruption.

The subject of electoral reforms has been debated over the years. I am sure that all parties across the political spectrum support the need for bringing about such reforms. I am happy to share with the Hon’ble Members that my government has constituted a committee on electoral reforms to fast track the process. The committee has held regional conferences with the concerned stakeholders. This will culminate in a national conference in April this year. It is expected that this process of consultation would lead to a consensus on an acceptable agenda of reforms.

My government attaches high priority to improving the delivery of justice and reducing delays in the disposal of cases. The details of the National Mission for Delivery of Justice and Legal Reforms are expected to be finalized soon. This should result in re-engineering of procedures, improving of human resources in this sector and leveraging of information technology. The Judicial Standards and Accountability Bill, already introduced in Parliament, is intended to enhance the accountability of the judiciary, thereby improving its image and efficiency.

Hon’ble Members,

The issue of black money has attracted a lot of attention in the recent past, especially that allegedly stashed away in foreign banks. Government fully shares the concern about the ill-effects of black money whether generated by evasion of taxes on income earned legitimately or through illegal activities. My government stands committed to tackling the menace frontally. It requires diligent, sustained effort by all law enforcement agencies, including those of state governments.
My government has taken many steps to strengthen the legal framework, build new institutions, and improve capacity to tackle this problem. A multidisciplinary study has been commissioned to study its ramifications for national security and recommend a suitable framework to tackle it. Government is also working closely with the international community, especially through the G-20, to expedite the process of identification and recovery of such money. India is now a member of the Financial Action Task Force in recognition of its anti-money laundering and anti-tax evasion measures. India has also gained membership of the Eurasian Group and the Task Force on Financial Integrity and Economic Development. My government has taken steps to facilitate exchange of information for tax purposes with such countries and entities where Indian citizens may have parked their money. The early results have been encouraging. These steps have led to additional collection of taxes of `34,601 crore and detection of additional income of `48,784 crore. My government will spare no effort in bringing back to India what belongs to it and to bring the guilty to book.

Hon’ble Members,

Infrastructure is critical for development. My government has accorded the highest priority to improving infrastructure. The investment of over `20 lakh crore in the Eleventh Plan is more than twice the investment in the Tenth Plan. This is proposed to be doubled in the Twelfth Plan.

This huge quantum of investment cannot be funded by government alone. It needs to be supplemented by private participation. My government has put in place the required framework for a transparent public-private partnership. The contribution of the private sector has reached 34% of the total investment in infrastructure last year.

The Indian telecom network has expanded to almost 800 million connections. The wireless network is the second largest in the world. My government is now making concerted efforts to take mobile and broadband services to the rural areas.

My government proposes to extend the coverage of private FM radio services to all cities with a population of one lakh and above. A total of 806 new FM radio channels in 283 cities are proposed to be set up. It is also proposed to give incentives to future FM radio operations in Jammu & Kashmir, the North Eastern States and island territories.
Electricity is vital for our rapidly growing and increasingly inclusive economy. Although the programme to add power generation capacity shows improvement, energy shortages continue. My government is committed to enhancing the per capita consumption of electricity, especially in rural areas. Total electrification of all villages is being accorded priority. Supply of quality power at reasonable prices to all, including farmers, will be possible if there is greater efficiency in the power sector. This requires concerted action on reforms in the power sector, particularly in improving the financial and technical capabilities of the electricity distribution companies in the states.

My government is committed to making the coal sector more efficient, productive, environment friendly and consumer oriented. Steps are underway to augment the growth in coal production from the mines in the public sector as well as captive mines in order to meet the growing demands mainly of the power sector.

The National Solar Mission has been operationalised. The programme for adding 20,000 MW of solar capacity by 2020 has taken off.

My government considers the mineral wealth of the country as a vital national resource which has to be harnessed towards rapid industrial development and inclusive growth. The Mines & Minerals (Development and Regulation) Act is proposed to be replaced with a new piece of legislation, which will, among other measures, ensure that local communities benefit adequately from the development process.

An efficient, reliable and safe transport system is vital for fostering rapid economic growth. My government has set up a High Level National Transport Development Policy Committee for evolving a policy framework to provide an integrated and sustainable transport system.

Airport development is proceeding well. A state-of-the-art, integrated terminal has been operationalised in Delhi last year, making a new beginning in setting up world class infrastructure in this sector with public-private participation.

The tonnage under Indian flag crossed the 10 million mark for the first time in October, 2010. The capacity of Indian ports crossed one billion tonnes per annum in January, 2011.
The Indian Railways have prepared a roadmap for high growth, rapid expansion of their network, augmentation of capacity and modernization. Work on the Eastern & Western Dedicated Freight Corridors has commenced.

The development of highways is receiving priority attention. Almost 16,000 kms of road construction works is in progress. My government has approved a scheme for the development of over 1,100 km of national highways and 4,300 km of state roads in left-wing extremism affected areas as a special project. The Arunachal Pradesh package for road & highways, involving development of about 2300 km length of roads, including the trans-Arunachal Highway, is expected to be completed by June, 2015.

There has been a massive growth in foreign tourist arrivals despite the global meltdown. Considering the immense potential of employment generation offered by the tourism sector, my government proposes to provide training to at least ten thousand unemployed youth in this field.

To enhance the country’s energy security, my government is encouraging the national oil companies to aggressively pursue equity oil and gas opportunities overseas. The ninth round of the New Exploration Licensing Policy has been launched to harness the hydrocarbon potential of the country. Identification and exploitation of shale gas potential are being given priority.

Special Economic Zones have provided the requisite facilities to support production for export, with exports from such zones more than doubling last year to exceed 2 lakh crore. The Delhi Mumbai Industrial Corridor, which is under implementation, will provide world class infrastructure for manufacturing.

The micro, small and medium enterprises sector continues to retain its dynamism in terms of production, employment generation and contribution to exports. New initiatives will be launched shortly based on the report of the Task Force on Micro, Small and Medium Enterprises.

The khadi sector is a very large employer, with khadi and village units giving employment to over one crore persons. A comprehensive Khadi Reform Programme has been launched.

My government is steadfast in the pursuit of inclusive growth and empowerment of the weaker sections of our society. More than 10 lakh titles have been distributed so far under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, The Scheduled
Caste Sub Plan and the Tribal Sub Plan guidelines have been reviewed to ensure effective fulfilment of their objectives. Works under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, designed to improve productivity, can now be taken up on private land belonging to members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other disadvantaged sections. Scholarship rates have been revised which will benefit 45 lakh students belonging to the Scheduled castes. More than 38 lakh students belonging to minority communities have benefited from various scholarship schemes designed to assist them. Hon’ble Members would be glad to know that close to half of these beneficiaries are girl students. The number of scholarships under the Rajiv Gandhi National Fellowship for Scheduled Caste students has been increased.

In 2004, my government unveiled an innovative programme of Bharat Nirman. It was designed to improve the quality of life in our villages and small towns by addressing gaps in rural infrastructure. The second phase began in 2009.

Nearly 90,000 villages have been electrified and free electricity connections have been provided to about 1.40 crore households below the poverty line. There has been impressive progress in bringing additional area under assured irrigation and connecting rural areas with all weather roads. The target of 40% rural teledensity by 2014 is likely to be exceeded. All panchayats will be provided with broadband connectivity in the next three years.

The original target of providing safe drinking water to more than 55,000 uncovered habitations has been nearly achieved; only 103 habitations now remain uncovered. Nearly 70 lakh houses were constructed in the first phase of Bharat Nirman. My government now has an ambitious target of constructing 120 lakh houses during 2009-14 and 45 lakh houses have been constructed already.

My government had introduced a constitutional amendment bill to provide reservation for women in Parliament and State legislatures. This has been passed by the Rajya Sabha and I hope sincerely that it will be considered by the Lok Sabha at the earliest.

The Protection of Women against Sexual Harassment at Workplace Bill has also been introduced in Parliament. My government also proposes to introduce a bill regarding protection of children from sexual offences.
To address the needs of the old and the needy, my government has launched 'Swavalamban', an old age pension scheme for workers in the unorganized sectors of the economy.

I am happy to inform you that my government has taken a series of steps to commemorate the 150th birth anniversaries of Rabindra Nath Tagore and Swami Vivekananda in a befitting manner.

Hon’ble Members,

A strong and prosperous nation needs healthy and educated citizens. During the last seven years, my government has endeavoured to ensure that our future generations are healthy, well educated and equipped to compete in the global market place. India is among the few countries with a legally guaranteed Right to Work. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act has provided an effective social security net for the poor who are assured employment for 100 days and a wage rate of `100 per day, adjusted with the cost of living index. Under this programme, employment was provided to around 5.25 crore households in 2009-10. Nearly 10 crore accounts have been opened to ensure transparency, convenience and financial inclusion.

The Right to Free and Compulsory Education (RTE) Act is another step in my government’s approach to right-based governance. The Sarva Shiksha Abhiyan has been aligned to the implementation of this Act. It has been scaled up to universalize elementary education with a universal mid-day meal programme to improve both enrolment and retention.

My government is committed to universalizing secondary education through the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. A girls’ hostel is being set up in each of the 3,500 educationally backward blocks in the country to bring secondary education within the reach of girls. The Saakshar Bharat programme is designed to improve adult literacy, especially among the disadvantaged sections of society. By 2012, it will extend to all 365 districts that have poor adult female literacy levels.

Our country has a huge advantage in terms of being a young nation. Our young people have to be invested with skills if we are to reap the demographic dividend. To address the skill deficit in various sectors, my government is taking steps to effect changes in the Apprenticeship Act, to introduce a large number of modular training courses, and to make skills training bankable.
The National Rural Health Mission was introduced to address the need for comprehensive health care in rural areas. So far, more than Rs.53,000 crore has been provided to the states for augmenting the health infrastructure. During the last five years, my government has also approved the appointment of more than 53,500 health workers in the health sub-centres in 235 districts considered extremely deficient in respect of health services. The coverage of beneficiaries of Janani Suraksha Yojana has increased from around six lakh in 2005-06 to nearly one crore in 2009-10. The benefits are already getting reflected in a decline in infant mortality rates.

My government has initiated a new national programme for the prevention and control of cancer, diabetes, cardio-vascular diseases and stroke. It is expected that more than 15 crore people over the age of 30 and pregnant women of all age groups would be screened under this programme.

Hon’ble Members,

Scientific and technological competence of a high order is essential for sustained economic growth. A significant milestone was achieved in the three-stage indigenious nuclear programme with the commissioning of the second Power Reactor Processing Plant in Tarapur. An Academy of Scientific and Innovative Research is being established to promote inter-disciplinary research and impart instruction in the frontier areas of science and technology. A Biotechnology Industry Research Assistance Council will be set up to augment efforts on food security, promote industrial research and development and facilitate innovation in biotechnology. A national programme for Crop Genetic Enhancement Network will be launched to develop improved varieties. A Biotechnology Regulatory Authority of India Bill is proposed to be introduced in this session. A National Science & Engineering Research Board has been notified to provide impetus for promoting basic research in the country.

Management of water resources of our country poses a major challenge. Emphasis will be given to increasing public awareness and ensuring participation of stakeholders in water management. Further, an integrated river basin approach, combining both surface and ground water, using advanced technological tools, would be adopted for water management and conservation.

My government attaches the highest importance to the implementation of all laws relating to the protection of the environment and forests. The rapid pace of economic growth is imposing new
challenges. A developing country like ours must find ways to strike an appropriate balance between environmental imperatives and developmental needs. My government has constituted a Group of Ministers to look into all issues relating to the reconciliation of environmental concerns arising out of different kinds of developmental activities, without in any way diluting our pursuit of ecologically sustainable growth paths.

Conservation of rivers is an ongoing and collective effort of the central and state governments. Several measures have been initiated by my government under the National Ganga River Basin Authority. A consortium of seven IITs is preparing a Basin Management Plan for the river Ganga.

My government has established a National Green Tribunal to ensure effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources.

The maintenance of law and order is the primary responsibility of State governments with the support of the Central government. Terrorism, fundamentalism, ethnic violence and left wing extremism continue to pose major challenges. My government initiated a major revamp in the security apparatus following the terrorist attack on Mumbai. A Multi-Agency Centre and Subsidiary Multi-Agency Centres have been operationalised; the National Investigation Agency has been constituted. Regional hubs of National Security Guards have been established. Nearly a hundred new battalions of Central para-military forces have been sanctioned and many have been raised in the last two years. Coastal security has been strengthened. My government is also committed to provide grants-in-aid of more than ` 2,000 crore to the states, over the next five years, to fill the gaps in training and infrastructure. Except for two incidents of terror in Pune and Varanasi, the internal security scenario has largely been under control.

The increase in police forces, with emphasis on recruitment from areas affected by left-wing extremism, has begun to show results. My government has recently approved an Integrated Action Plan for 60 selected tribal and backward districts, in nine states, in order to address the felt needs of the local population.

The situation in Jammu & Kashmir has improved. A number of pro-active measures have been taken by the Central and State governments. An all party delegation visited the State. The interlocutors have also been engaged fruitfully in their endeavours. Intensive engagement with various groups in the North-East has largely reduced violence in those states.
Hon’ble Members,

I take this opportunity to salute the brave men and women of our armed forces. My government will continue to ensure the welfare of servicemen and ex-servicemen and insist on the highest levels of probity and professionalism in the armed forces.

My government is taking all necessary steps to transform our armed forces into a modern force that is equipped to meet the security challenges of the twenty-first century. Special attention is being paid to the indigenous development of defence technologies, the expansion of defence production capabilities, and the creation of an environment for private industry to contribute to defence production. The indigenous multi-role light combat aircraft, Tejas, is being inducted into the Indian Air Force.

Hon’ble Members,

My government’s foreign policy priority remains the promotion and creation of an environment that is conducive to the socio-economic transformation of India. The pursuit of peace, shared prosperity and regional cooperation within the Indian sub-continent and in our extended neighbourhood will continue to guide my government’s efforts. High-level visits by the Heads of States and Governments of Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal and Sri Lanka to India during the last year have led to a qualitatively new level of understanding with our neighbours. We will continue to work for the return of stability and peace in Afghanistan and to help the Afghan people’s reconstruction efforts. With Pakistan we seek a peaceful resolution of issues through a meaningful dialogue so long as Pakistan does not allow its soil to be used for terrorist activities against India.

My government has also broadened India’s economic and political relations with the countries of the Gulf, West Asia, Central Asia and East Asia. My visits to China, our neighbour, and to Laos and Cambodia, promoted our links with an area which is increasingly important to India. The President of Indonesia was the Chief Guest at our Republic Day, and our relations with Malaysia, Vietnam and Japan, which were visited by the Prime Minister, continue to develop steadily.

Millions of our fellow citizens today work in the Gulf and West Asia. Indians overseas make valuable contributions to the countries of their residence and they do us proud. We will continue to work for the welfare of our diaspora, whose contributions to India we appreciate and whose links we will foster.
We have an abiding interest in peace, stability and development of countries in our extended neighbourhood. Egypt has recently seen momentous developments. As a democracy ourselves, we welcome the dawn of democracy elsewhere. My visits to the UAE and Syria significantly consolidated our relations, as did the Prime Minister’s historic visit to the Kingdom of Saudi Arabia.

In Central Asia, India is now a party to the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India Pipeline Project which could potentially transform the energy scenario in this sub-region.

My government intends to hold the second India-Africa Forum Summit in Ethiopia later this year. As the first such initiative in Africa by India, it is a measure of the special place that Africa enjoys in the hearts of the people of India.

Our relations with the major powers also continue to develop satisfactorily. The leaders of all five Permanent Members of the UN Security Council - China, France, Russia, the UK and the United States of America - visited India during 2010. My government will continue to work to realize the full potential of these relationships in the pursuit of India’s interests.

The international economic situation continues to remain complicated by the after effects of the global financial crisis. We have worked with our international partners in the G-20, the BRIC, and the IBSA groupings to promote an open and inclusive international trading order, resisting protectionist impulses. The Vice-President represented India at the last Asia-Europe (ASEM) Summit in Belgium. We have participated in global climate change negotiations to fulfil our responsibilities as global citizens, the demands of global equity, and the imperatives of India’s rapid economic transformation. As a member of the United Nations Security Council for a two-year term starting in January this year my government will advance the cause of peace, development and security and uphold the values of multilateralism.

Hon’ble Members,

We are blessed with the benefits of democracy. Our founding fathers gave us institutions, conventions and practices that have stood us in good stead. We owe it to ourselves and to the coming generations to strengthen these institutions, conventions and practices so that our future as a strong, free, prosperous and democratic nation is assured. I offer my best wishes to all of you in this endeavour.

Jai Hind.

[Placed in Library. See No. L.T. 3882/15/11]
माननीय सदस्यजन,

नए दशक के प्रथम सत्र में आम सक्रिय स्वागत एवं अभिनंदन। आशा है, यह सत्र पूरी तरह सफल और 
उपयोगी रहेगा।

माननीय सदस्यजन,

बादल फटने की विनाशकारी घटना से प्रभावित लदाख की जनता के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। इस 
घटना के परिणामस्वरूप अप्लाशित जान-माल की हानि हुई। मेरी सरकार ने प्रभावित लोगों के तत्काल राहत और 
पुनरुद्धार के लिए कारगर उपाय किए हैं और वह तत्काल के साथ शेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध 
है।

हाल ही में, परित भीमलेन जोशी के वैद्यवस्त्र के कारण राष्ट्रीय अविचार हुई है। इससे हमारे सार्वजनिक 
जीवन में जो सुनाम उत्पन्न हुआ है, उसकी भरपाई कर पाना कठिन होना।

माननीय सदस्यजन,

पिछले वर्ष अकटूबर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल पूर्णतः सफल रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने अपलाशित 
संघर्ष में पदक हासिल किए। दिल्ली के नागरिकों ने अनुकूलय अनुशासन और शिक्षावर्धन का परिचय दिया। हमें 
इन उपलब्धियों पर गर्व है।

माननीय सदस्यजन,

पिछले वर्ष देश कठिनाइयों से मुक्त हुए। देश में मुद्रास्फीति एक समस्ता बनी रही। हमारे देश के कुछ बिन्दुओं, 
विशेष रूप से वामपंथी उपचार के अभिनेता क्षेत्रों और कस्टम डालों में भारी संख्या में हिंसप्रेर घटनाएं हुई हैं, जो 
अस्वीकृत है। कुछ लोगों की यह शिकायत है कि गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को दिया 
जाने वाला लाभ उन तक पूरी तरह नहीं सृजित पाया है।

वर्ष 2011-2012 में मेरी सरकार की सर्वाधिक प्रतिकृतिएं इस प्रकार होंगी:

(i) मुद्रास्फीति को रोकना और विशेष रूप से बढ़ते खाट मुद्राओं के प्रभाव से आम जनता को राहत 
पहुंचाना;

(ii) सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सावधानी की कमी के कारण उत्पन्न समस्याओं को प्रभावित 
के आधार पर निर्पालान;

(iii) समाज के गरीब, कमजोर और बिपन्हत वर्ग के लिए आर्थिक विकास में उपयुक्त भागीदारी को 
सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना;

(iv) आतंकियों और बाहर सुरक्षा के मामलों में अद्वैत सत्तालग हुए रखना; और

(v) ऐतिहासिक नीति की जारी रखना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विश्व मंच पर हमारी आवाज 
सुनी जाए और हमारे हित सुरक्षित रहें।
प्रतिकूल वैशिक वातावरण के बादबुद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था लेजी से आगे बढ़ रही है। वैशिक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतिया सही सिद्ध हुई है। बहुत हुई हमें आर्थिक मंदी से हर होने चाहिए। परंतु वातावरण की निवेश के लिए और अन्य प्रतिकृत क्षेत्रों की आवश्यकता है। सार्वजनिक व निजी निवेश तथा बंदर्दूर्त व बिजली के निवेश, भवन संपत्ति रूप से विविध प्रकार के निवेश, को प्रेक्षापूर्वक किया जाना चाहिए। इसमें व्यापक सत्र पर आर्थिक सुधारों का गति को बनाए रखना होगा।

मेरी सरकार आम आदित्य पर प्रतिकूल प्रतिकृतों द्वारा बाली और अर्थव्यवस्था की सक्षमता को बढ़ाने देने वाली मुद्दाकृतित के अनुसार चिह्नित है। मुद्दाकृतित के प्रतिकूल प्रमाणों से निपटने के लिए बढ़ी व्यवस्था में अनुप्रयोग उपाय किए हैं। महानयूँ व हलचलों की आपूर्ति में आने वाली बाजारों को दूर करने के लिए आर्थिक व्यवस्था को उच्चता बनाया गया है। बाजी लेने और दाल जैसे पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक वित्त सुधारणा के गाधा से रियायती मुद्दों पर दलों की आपूर्ति की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों को निवेश दी गई है क्योंकि उपभोक्ताओं को सही बाजार उपलब्ध करायने के लिए और अन्य ऊर्जा प्रक्रमों स्थापित करने के लिए वित्तिक वित्त सुधारणा के लिए चालान और गेहूं के निर्यात में उपयोग किए गए हैं। इतने उपभोक्ता के परिवार में आ रहे हैं। आना के मूल्य वे अनुमान नहीं कर सकते, जनसंख्या का वित्त का कारण बना हुआ था। हलचलों ने रखा कि एक बाल का भवन सुधारणा के लिए बनाना था, लेकिन इसके बाद कुछ राज्यों में बेईमान क्रांतिकार के कारण सहिष्णुओं के मूल्य में पुकार हुई। नई व्यवस्था के अंत में बाल में पुनः सर्वार्थ हुआ।

उपायों की और उत्पादन में बुद्धि से ही इस समस्या का वैशिक विभाजित समाधान संभव है। मेरी सरकार ने फर्जी से बालाई बढ़ाने के लिए किसानों को अनेक प्राप्तिक नियोजन किए हैं। निकले छह वर्षों की अवधि में धारा का पुनरार्थ कार्यवाही मूल्य 550 रुपए प्रति व्य्वस्था के बाल तक 1100 रुपए प्रति व्य्वस्था के बाल का सुधारणा में 650 रुपए प्रति व्य्वस्था के बाल तक 1100 रुपए प्रति व्य्वस्था के बाल होगा निर्माण में। 50 प्रतिशत दूर निकले जो भवन संपत्ति में 50 प्रतिशत से अधिक की बुद्धि की गई है। हम किसानों को रियायती दरों पर उद्योगों की आपूर्ति के माध्यम से भेजना देने आ रहे हैं। पोक-भयंकर आवृत्तिकष्ठ नई व्यवस्था से उद्योगों के रिक्युर निर्माण में वृद्धि होने की संभावना है। राष्ट्रीय कृषि किसान योजना के भाग्य में 50,000 रुपये प्रति व्य्वस्था की निवेश किया गया। राष्ट्रीय वित्त विभाग ने हर साल कोपी की पूरी भारत तक पहुंचा दिया है। कृषि क्षेत्र में ज्यादा निर्माणों में मध्यप्रदेश सरकार की गई है। वर्ष 2005-06 से अब तक राजस्थान एक करोड़ रुपये बुद्धि के लिए सुनिश्चित किया है। विभाग बदल राष्ट्रीय यात्री रोजगार गार्डी अधिनियम के अंतर्गत जल संचार के उपयोग में सुधार स्तर पर किया गया है।

मानसिक सशक्तिकरण,

मेरी सरकार किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य वित्त कराने के लिए प्रतिकृती है। इसे आपने उत्पाद बंदरों को बनाए रखना मंगल बाहिरित है। इसे सुनिश्चित करने के लिए उदार जाने वाले
आवश्यक कदम अधिकांशतः राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इस दिशा में निवेश बढ़ाने और राज्यों को उपयुक्त प्रोत्साहन देने के लिए, ऐसे कदम उठाए जाएंगे।

मैंने खास सुझाव कानून लाने की सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में घोषणा की थी। इससे गरीबी रेखा से गीथे जीवन-राहण करने वालों को प्रसारण की अवधारित रियावरी देरी पर खातरी नापा करने का कानूनी हक मिल जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुआ हैं। राज्य सरकारों के साथ इस संबंध में परामर्श किया जाना चाहिए। सरकार का यह कार्यक्रम की सफलता सार्वजनिक विनिमय प्रणाली में अपेक्षित सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर निर्भर है।

माननीय सदस्य,

हमारी जनता सुधारण का हकदार है, यह उनका प्राय है और हमारा दायित्व मेरी सरकार शासन की सुधारणा में सुधार लाने तथा सार्वजनिक जीवन में परदर्शिता, ईमानदारी और सत्याग्रहा लाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय कांग्रेस का एक समूह अपने गठन को नियोजित करने और पारंपरिक प्रयासों के लिए वैधानिक, प्राकृतिक तथा अन्य सभी संख्याओं पर विचार कर रहा है। उन समूहों से सार्वजनिक क्रांति नीति लेखांकन और अन्य नीति समिति को इन्हें नियोजित करने, मंत्री को समय-विनिवेशकारी की समीक्षा करें और उन्हें समीक्षा करने, अधिकृत क्षेत्रों के बहन के लिए सही और प्रतिस्पर्धी व्यवस्था प्राप्त करने, सरकार के आर्थिक लोकसंघ के विश्व तीव्र हो गए हैं और उन्हें इस समूह द्वारा संचारित करने के लिए, जाने देने के संबंध में तथा विशेष रूप से सेवाएं सामान्यतः संचारित करने वाले माननीय सदस्यों पर विचार करेंगे। उन समूह द्वारा संचारित करने वाले माननीय सदस्यों के विशेषताओं के साथ सार्वजनिक विनिमय करने के लिए विशेष ध्यान दें। विशेष विभाग (Whistle Blower) विभिन्न संस्थाओं में अपने कार्य करने वाले माननीय सदस्यों का अनुमोदन करने का भी निमित्त दिया रखा है।

यदि से सुधारण द्वारा बाएं में बहस होती है। इस से वियास है कि सभी सार्वजनिक वातावरण निविदार्शिकयों से जो उतरकर ऐसे समय को लागू करने का समर्थन करेंगे। पुढ़ी माननीय सदस्यों का यह सुनिश्चित करें हुए खुशी हो तो है कि मेरी सरकार ने बुधवार सुधार को प्रकृति का निंदा देने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति ने संचारित विवादितों के साथ बीती समस्याओं आयोजित किया है। इस वर्ष अप्रैल में राष्ट्रीय रामण ने आयोजित करने के लिए उपरोक्त पूरी हों जाएगी। आशा है कि परम्परा की इस प्रक्रिया से सुधार अपने कार्ययोग्यता पर आम रूप से प्रभावित न होंगे।

व्यवस्था प्राप्त करने के प्रक्रिया में सुधार संघ और माननीय सदस्यों को निर्देशित करने वाले विषयों के लिए माननीय सदस्यों के साथ सहभागिता का शीर्षक होगा। इस प्रक्रिया में बदलाव आएगा, इस क्षेत्र में गणवर्ग संचारित वेतन होंगे और इसके लिए सुधारण प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो पाएगा। व्यापार मामले और वित्तीय गतिविधियों कहां हैं।
संवाद में पेश कर दिया गया है। इस विचेषक का आशय न्यायपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है ताकि न्यायपालिका की छवि में सुनाई हो और उसकी बनाता में उढ़ो हो सके।

मानवीय सदस्यता,

हाल ही में, काले धन, विशेषकर विदेशी बैंकों में कठिन रूप से छिपाकर रहने गए काले धन संबंधी मामलों की ओर लोगों का ध्यान गया है। सरकार काले धन के दुर्मिलात संबंधी दिलासा से सहमति है, चाहे वह इस मामले से क्यों हो उसे गंभीर लेना चाहिए के से नहीं का। कई कारणों पर देश के कोच्चों को एक नए काम का साथ कर देना होता है। इसके लिए राज्य सरकार एवं आम लोगों को अधिकारों और जिलों का जानना है।

मेरी सरकार ने इस समस्या में निष्पक्ष रूप से काम करने का का नजर रखा है, नई संस्थाओं का रचना करने और उनकी बनाता में सुनाई लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस समस्या से राष्ट्रीय सुनाम पर पहले वाले जल्दी के लिए उसका कार्यकीर्ति की सिद्धि करने के लिए एक बहु विश्वसनीय व्यय बनाए गए हैं। सरकार अपने काले धन की प्रतिबन्ध करने और उसे वापस लाने का प्रक्षेप को लें करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझदारी, विशेषकर जी-20 के साथ निष्पक्ष कार्य कर रही है। हवाला कार्यालय निर्देशक और कॉर्पोरेट निर्देशक उपाध्याय के मतदान के अनुसार भारत अधिकृत कार्य संबंधी कार्यक्रम का सदस्य बना गया है।

इसप्राद भारत गृह-शिक्षाकृत समूह और प्रत्येक सुदृढ़ शिक्षा तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रम का भी सदस्य बना गया है। मेरी सरकार ने उन देशों और संस्थाओं के साथ कर देशी सुदृढ़ शिक्षा के सुवर्ण और सुलभ आवाज-प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जहां भारतीय नागरिकों के अनुसार धन भिड़ाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके आर्थिक परिणाम उल्लेखनीय रहे हैं। इन उपाध्यायों के परिणामस्वरूप इस का रूप में 34,601 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वस्थ पूरी हुई और 48,784 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का पता चला।

मेरी सरकार विवेचनों में भारत के धन-संबंध से वापस लाने और दोनों तरह का पता लगाने के लिए सभी देशों में भाग लेने का स्वागत करने का प्रस्ताव है।

नवाचत विचार,

विचार के लिए जानाना सुनिश्चित करना होगा महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार ने बंगाल सुविधाएं के लिए काम करने की कार्य को संरचना प्राथमिकता की है। प्राप्तिक हृदय पारग्राहक, योजना में 20 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया अन्यथा तंबाकू प्रथम योजना में भिड़ेगा दूर के दूर रहे से भी अधिक है। बाहरी पारग्राहकों योजना में इन राशि को और अधिक किया जाने का प्रस्ताव है।

विचेषक के लिए इसी तौर पर पता रखना जरूरी है। मेरी सरकार ने एक पार्श्वी सार्वजनिक निजी विभागीय
व्यवसाय के लिए वांछित क्षमता तैयार की है। गिलदे वर्ष दांतपट क्षेत्र में किए गए कुल निवेश में गिरी क्षेत्र की भागीदारी 34 प्रतिशत रही।

भारत ने दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार से करनेवालों की संख्या लगभग 80 करोड़ हो गई है। हमारा व्यापारिक नेटवर्क विभाग का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। मेरी सरकार फोकस्टार्ट और ब्रॉड बैंड सेवा का विस्तार प्रामाणीक क्षेत्रों तक करने के लिए दोसरा कदम उठा रही है।

मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों को गिरी एक एम रेडियो सेवा उपलब्ध कराई जाए। 285 शहरों में कुल 806 नए एम रेडियो चैनल व्यापकता करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर, चुंबक राज्यों तथा दूरी समूहों में भारी एक एम रेडियो की बढ़ता देने का भी प्रस्ताव है।

मन्त्रालय तेली के साथ बड़ी हमारी समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए विज्ञापन की वह व्यवस्था है। हालांकि, विज्ञापन उपादन बढ़ाने वाले संबंधी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप बढ़ता में बृद्धि हुई है, इसके बावजूद विज्ञापन की कमी बरकरार रही। मेरी सरकार विज्ञापन की प्रति बढ़कर उपयोग में, विशेषकर प्रामाणीक क्षेत्रों में, बृद्धि करने के लिए प्रतिष्ठित है। सभी गांवों के पूर्व विशेषकर क्रिया को प्रायोगिकता का व्यवस्था है। इससे गांवों में बृद्धि की वृद्धि का आय बढ़ना तथ्य संघ होगा। जब हमारा विभूत क्षेत्र और अधिक सभ्य होगा। अतः विभूत क्षेत्र में सुधार करने के लिए, विशेषकर राज्यों में विभूती वितरण कंपनियों की विभिन्न और तमन्नी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए दोस्रा कदम उठाने की जरूरत है।

मेरी सरकार कोयला क्षेत्र के लिए विभूति के लिए निवेश, उपवनकार, राष्ट्रीय अनुसूची और उपवननिर्माण करने के लिए प्रतिष्ठित है। नया स्थान से विभूति क्षेत्र की बड़ी मांगों को पूरा करने के लिए कैपिटल खजानों के साथ-साथ सार्थक क्षेत्र की खजानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय तौर पर विभुति वित्त ने भी कार्य करना आरंभ कर दिया है। वर्ष 2020 तक सीर उद्योग में 20,000 मेगावाट की वृद्धि करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है।

मेरी सरकार का यह मानता है कि देश की कार्यक्षेत्र एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान है जिसका दौरान तीव्र औद्योगिक विकास और सुविधाएँ आर्थिक प्रतिष्ठा के लिए किया जाना चाहिए। खान और खानिज (विकास और विभिन्न अधिनियम) अधिक तत्कालीन प्रभार के लिए, स्थानीय समुदायों को भी विभूति प्रतिष्ठा का प्रभाव लाना होगा।

आर्थिक प्रतिष्ठा की गति को तीव्र बनाए रखने के लिए एक स्थायी, विभवसलग्न और सुनिश्चित परिवहन प्रणाली की महत्वपूर्ण मूल्यात्मक है। मेरी सरकार ने एकीकृत और स्थायी परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नीति लेना और उच्च स्तरीय राष्ट्रीय परिवहन विभाग नीति संबंधी समिति गठित की है।
विभाग पत्रों का विकास कार्य सुयाक रूप से चल रहा है। ऐसे बर्ज विभाग में एक आधुनिक एकीकृत दूरसंचार चालू किया गया। इससे इस क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी मार्गदर्शी की सहायता से विकासशील द्वारा का एक नई सुविधा हुई है।

अधिकांश, 2010 में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय नौपरिवहन द्वारा की जाने वाली गुवाई से प्राप्त होने वाले कर जो केवल एक करोड़ की भी पार कर गया। जनवरी, 2011 में भारतीय राज्यों की समस्या एक दस करोड़ टन प्रतिवर्ष को भी पार कर गई है।

भारतीय रेल ने तीन विकास, अपने नेटवर्क के दूसरे विकास तथा प्रमाण में वृद्धि करने और आधुनीकीकरण के लिए एक बड़े स्तर की तात्कालिक़ी है। सूटी और परिस्थितियों और विश्वभर के परम्परागत और राजस्थान के पार गए है।

राजस्थान के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्षभर के 16,000 किलोमीटर किये गए सड़क के निर्माण का कार्य प्रगति है। में रेल ने एक विशेष परियोजना के तहत वायुमंडलीय उत्तर के बाहर के 1,500 किलोमीटर से अधिक लंबे राजस्थान राजमार्ग तथा 4,500 किलोमीटर से भी अधिक लंबे राजस्थान में निर्माण के लिए एक ऑफिस अनुमोदित की है। जलवायु परिवर्तन के सबसे का सहयोग राजस्थान में वर्षभर के 2,300 किलोमीटर लंबी सड़क़ों का विकास किया जा रहा है। ये कारोबारी परियोजनाओं के पुरा हो जाने की संभावना है।

वैश्विक राष्ट्रों के बापुजी भारत राष्ट्र के लिए जाने वाले विश्वस्वरूपों की संख्या में मार्गदर्शी वृद्धि हुई है।

रेल्वे के लिए रोजगार सुधार की अवधिक समाधानों का उल्लेख करती है, जो सरकार का प्रतिकूल है कि इस क्षेत्र में कम से कम 10 हज़ार रेल उद्योगों को विकास करने के लिए आयात करने वाले विधायकों की संख्या में मार्गदर्शी वृद्धि हुई है।

रेल ने एक बड़े स्तर की तात्कालिक़ी है। रेल के लिए रोजगार सुधार का उल्लेख करती है, जो सरकार का प्रतिकूल है कि इस क्षेत्र में कम से कम 10 हज़ार रेल उद्योगों को विकास करने के लिए आयात करने वाले विधायकों की संख्या में मार्गदर्शी वृद्धि हुई है।

रेल ने एक बड़े स्तर की तात्कालिक़ी है। रेल के लिए रोजगार सुधार का उल्लेख करती है, जो सरकार का प्रतिकूल है कि इस क्षेत्र में कम से कम 10 हज़ार रेल उद्योगों को विकास करने के लिए आयात करने वाले विधायकों की संख्या में मार्गदर्शी वृद्धि हुई है।

रेल ने एक बड़े स्तर की तात्कालिक़ी है। रेल के लिए रोजगार सुधार का उल्लेख करती है, जो सरकार का प्रतिकूल है कि इस क्षेत्र में कम से कम 10 हज़ार रेल उद्योगों को विकास करने के लिए आयात करने वाले विधायकों की संख्या में मार्गदर्शी वृद्धि हुई है।

रेल ने एक बड़े स्तर की तात्कालिक़ी है। रेल के लिए रोजगार सुधार का उल्लेख करती है, जो सरकार का प्रतिकूल है कि इस क्षेत्र में कम से कम 10 हज़ार रेल उद्योगों को विकास करने के लिए आयात करने वाले विधायकों की संख्या में मार्गदर्शी वृद्धि हुई है।
खादी उद्योग क्षेत्र भारतीय संघ में रोजगार प्रदान करता है। खादी और ग्रामीण इकाईयाँ एक करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। इस संघ में एक व्यापक खादी सुधार कार्यक्रम का समारंभ किया गया है।

मेरी सरकार समाज के कमजोर वर्गों के समाजीय विकास और सशक्तीकरण के लिए निर्माता प्रयासरत है। अमी तक अनुस्मरित जनजाति और अन्य पारंपरिक बनवासी (बन अधिकार की मान्यता) अधिनियम के अंतर्गत 10 लाख हजरे जेलों को विनिमय किया जा चुका है। अनुस्मरित जाति उप-योजना लाभ जनजाति उप-योजना से संबंधित विशेषताओं की समीक्षा की गई है ताकि उनके लक्ष्य कार्यक्रम सेंट्रल से पूरा किए जा सकें। महानगर गांव राष्ट्रीय कार्यक्रम रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उत्पादकता बढ़ाने के लिए अभिलाषित कार्यों को अब अनुस्मरित जातियों, अनुस्मरित जनजाति और अन्य बांधे वर्गों के सदस्यों की भागीदारी पर किया जा सकता है। छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन किया गया है जिससे अनुस्मरित जातियों के 45 लाख छात्र लाभार्थी होंगे। अन्य संस्करण कम्यूनिटी के छात्रों की सहायता के लिए विशेष प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ बोलनाम एकंश के अंतर्गत 38 लाख से 45 अधिक 38 लाख से भी अधिक छात्र लाभार्थी हुए हैं। माननीय सदस्य अन्य संस्करण, आपको यह जानकर प्रसन्न होगी कि इन लाभार्थियों में लाभार्थी भारतीय संघ के छात्रों की है। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के अंतर्गत अनुस्मरित जातियों के छात्रों की दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या में भी वृद्धि की गई है।

वर्ष 2004 में, मेरी सरकार ने भारतीय निर्माण नामक एक विभाग कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में हंगाम छोड़ने के लिए प्रोटोकोल के बाहर लोगों और अन्य लोगों के जीवन क्रम में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया। इसका उद्देश्य बदला चरण वर्ष 2009 में शुरू हुआ।

अब तक लगभग 90 हजार गांवों में विभिन्न पहुँच जा चुकी है तथा गांवों से नीचे बुनर-बसर करने वाले लागभग 1.40 करोड़ परिवारों को बिजली के गुलाम कमेन्ट सुरु किया कर देंगे। सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीण गांवों को बारहमसी सबकों से जोड़ने के कार्य में उक्तीरी प्रभाव है। वर्ष 2014 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक लोगों को बूथ लाख सुधार लाए उपलब्ध करार दिए जाने की संभावना है। अपने के पैर में सभी पंचायतों को ब्रांड रैली सेंट्रल से जोड़ने वाला।

ऐसे 55 हजार बासिक के सच्चे योगदान रहेंगे करने का आर्थिक लक्ष्य लागभग वार्षिक कर दिया गया है जहां जय तक सच्चे योगदान पर उत्पादन नहीं था। जय इसके केवल 103 लाख रु प्रति घंटा ही बाहर हैं जिन्हें यह सुनिश्चित उत्पादन नहीं हो गया है। भारत निर्माण के प्रथम चरण में 70 लाख मकान बनाए गए थे। अब, वर्ष 2009-14 के दौरान मेरी सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य 120 लाख मकान बनाने का है और इसमें से 45 लाख मकान पहले ही बनाए जा चुके हैं।
मेरी सरकार ने संसद और राज्य विधालंबितों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए संपीडन संशोधन विधेयक पेश किया था। राष्ट्र सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है और मुझे पूरी आशा है कि लोग सभा द्वारा इस पर रोध ही विचार किया जाएगा।

कार्यालय पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संसद संबंधी विधेयक भी संसद में पेश किया गया है। मेरी सरकार का, बच्चों को यौन आत्मचार से बचाने के संबंध में भी एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है।

दूःशोक और जलवाहतमें राजटर पूरी करने के लिए मेरी सरकार ने आर्थिक विकास के असंस्तिर्त क्षेत्रों के कालापारों के लिए 'स्वावलम्बन' नामक युवावस्था पेशा प्रोजेक्ट को सुरू की है।

आपको इस बात के बारे में हुए धक्का खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने स्वीकृत नाम टेक्नो और स्वामी विवेकानन्द के 150वें जयंती समारोहों को मनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

माननीय सदस्यांग,

किसी भी शुद्ध और समृद्ध राष्ट्र के लिए ज्योति है कि उसके नागरिक रक्षा और सिद्धित हो। पिछले साल वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हमारी भारतीय सैनिक शक्ति, सुनिश्चित और सक्षम हों ताकि वे विश्व बाजार में वित्तीय प्रभाव कर सकें। भारत विदेश के उन कुछ देशों में से एक है जहां कार्य करने के अवकाश को कमानी गांव की गई है। महामाय बाह्य राष्ट्रीय राजस्व रोजगार गांवों के लिए भारतीय सैन्य की यात्रा की गई है। इसके अंतर्गत उनमें 150 रुपए प्रतिवर्ष की वर्षावधि में 100 रुपए के लिए सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसे जीवन-निवाह चुनकरकं के साथ जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में लगभग 5.25 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया। पारंपरिक, सुविधाओं और वित्तीय योगदान के साथ समावेश सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10 करोड़ खर्च पड़ गए हैं।

विद्युलक और अन्यथा शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम मेरी सरकार द्वारा उद्धार गया एक ऐसा कदम है जो अधिकारिक रूप से शिक्षा अधिकारों को उजागर करता है। सर्व शिक्षा अधिनियम को इस अधिनियम के कार्यान्वयन से जोड़ा गया है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए इसे विकास के भोजन की यात्रा की गई है ताकि अधिक संख्या में बच्चे दाखिला ले और पढ़ें अपूर्व छोटे पढ़ें न जाए।

मेरी सरकार राष्ट्रीय गाड़ी वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहन के उद्योग व माध्यमिक गाड़ी के लिए अवसर प्रदान करने के लिए बैठक के लिए अवसर प्रदान करने के लिए संसद के लिए भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम में सुग्रीव तथा के लिए विकास के लिए सहायता भरत राष्ट्रीय कार्यक्रम द्वारा किया गया है। वर्ष 2012 तक उन 365 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा, जहां पर प्रेडॉ महिला सहायता दर कम है।
एक गुड़ राष्ट्र होने के नाते हमारा देश लाभप्रद स्थिति में है। यदि हमें अपनी जनसंख्यकीय संगठन से लाभ उठाना है तो हमें अपने दुशुशा को कुशल बनाने पर ध्यान देना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में कौशल संभवी कमी को पूरा करने के लिए मेरी सरकार बढ़ी संख्या में मॉडर्नर प्रशिक्षण पालन करने और कौशल आवश्यक प्रशिक्षण को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षा अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए कदम उठा रही है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी यात्रक ज़रुरत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शुरूआत की गई। स्वास्थ्य संबंधी दाताओं सुधियाओं को बढ़ावा देने के लिए अभी तक राज्यों की 53 जजज करें। राष्ट्र से अधिक स्वास्थ्य कार्यक्षेत्रों निगम करने की योजनांत दी गई। जननी सुधिया योजना के अंतर्गत लाभाधिकार को संख्या वर्ष 2005-06 में लगभग छह लाख थी जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर एक करोड़ के करीब पहुँच गई। इस साल से हुए लाभ को शिक्षा मुद्र में आई फिक्षर में स्वास्थ्य रूप से देखा जा सकता है।

मेरी सरकार ने केंद्रीय, मधुमेष, दलद रोग और ट्यूमर की रोकथाम और निंदुरा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उभी है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत तीस वर्ष से अधिक उम्र के 15 करोड़ से अधिक लोग और सभी आयु वर्गी की गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कराएगी।

माननीय सदस्यों,

सतत अधिकारी कीका के लिए उच्च सत्ताओं वैश्विक लथा प्रौद्योगिकीय समस्याओं का होना निर्णायक है। तारापुर मंडल के दूर विद्युत रिसर्च संस्करण संयुक्त के बाद होने के परियोजना वैद्यकीय वैश्विक कार्यक्रम के क्षेत्र में उज्ज्वल अध्ययन साधित हुई है। अंतर-दिव्य आनुसंधान को बढ़ावा देने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नई डीजाइन के लिए वैश्विक विश्व स्तर में शिक्षण के लिए वैश्विक विश्व नई नवीनता को हामी में सक्षम करने के लिए अधिक अनुसंधान अकादमी ज्ञानीता की जा रही है।

यह सुधिया सरकारों को लेने करने और जेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ओलिंपियन आनुसंधान के संस्करण और निंदुरा तथा नवीन समस्तों को बढ़ावा देने के लिए जेट प्रौद्योगिकी उद्योग आनुसंधान सहायता परिषद का मार्ग दिया जाएगा। प्रश्नों की उन्नति करने के लिए फसल आनुसंधान की संस्करण नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएगा। इस रास्ता भारतीय जेट प्रौद्योगिकी विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी ज्ञानीता की जाएगी।

हमारे देश में जल संसाधन एक बढ़ी चुनौती है। इसलिए जल प्रबंधन के क्षेत्र में जननी सुधिया को बढ़ावा देने तथा लाभाधिकारियों की भारी पुष्टि करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, जल प्रबंधन और संसाधन के लिए नवीनता प्रौद्योगिकी समाधानों का उपयोग करते हुए सत्ती जल और भूमिगत जल के लिए एकत्रित नई गांवी योजना को लागू किया जाएगा।
मेरी सरकार पर्यावरण और वनों के संरक्षण संबंधी सभी कार्यों को लागू करने को सर्वाधिक प्राथमिकता दे रही है। आर्थिक विकास की दृष्टि से हमारे सामने अब चुनौतियाँ खड़ी हो गईं हैं। भारत जैसे विकासाधीन देशों की विकास की जरूरत और पर्यावरण-अनुपालन गतिविधियों के बीच उत्पन्न संतुलन स्थापित करने के मार्ग तथा चर्चा करने हैं। विभिन्न प्रकार की विकास की गतिविधियाँ से उत्पन्न पर्यावरण सुधार के समाधान संबंधी सभी मुद्दों पर विचार के लिए मेरी सरकार ने एक नयी समूह गठित किया है। यह समूह प्रार्थितकर्ता रूप से अनुपूर्व विकास के मानदंडों के साथ समझौता किया गया, इसी समय मुद्दों पर विचार करेगा।

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए संचालन समान रूप से प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय गंगा नदी यात्री अभिक्रिया के अंतर्गत कई उपाय प्रारंभ किए हैं। सात भारतीय प्रायद्वीपिक संस्थाओं का संयुक्त समन्वय गंगा नदी के लिए एक महत्वपूर्ण योजना तैयार कर रहा है।

मेरी सरकार ने पर्यावरण सुधार और रुद्रतात्त्विक प्राकृतिक संस्थाओं के संरक्षण से संबंधित मुद्दों के भारतीय और वर्तमान निर्देशन को निरंतर उन्मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय रूप से प्रयास की है।

कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों को सुधार निर्देशित है, उन्हें इस कार्य के केंद्र सरकार सहयोग देनी है। अलंकारक, कला और जीवन, जिन्होंने भारतीय प्राचीन लगातार खड़ी चुनौतियाँ खड़ी कर रहे हैं। मेरी सरकार ने एक यूनाइटेड सुरक्षा वर्तमान संगठन के लिए एक नयी सुरक्षा एजेंसी का निर्माण किया है। क्षेत्रीय अनुकूलन बलों का लगभग तीन बार बढ़ाया गया है। दूसरी दृष्टि से वर्तमान में विकास की बढ़ोत्तरी की गई है। केंद्र और राज्य सरकार अतिरिक्त सुरक्षा माध्यमों को आयोजित करने के लिए आयोजित किया गया है। केंद्रीय सरकार, प्रदेश और जनता सुरक्षा को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए राज्यों को अपने पाण्डुलिपि नई राजनीतिक तथा सामाजिक योजनाओं के लिए एक नयी बढ़ोत्तरी की है। इससे स्वागत है और आगे चलने की तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए संचालन समान रूप से प्रयास कर रही है।
माननीय सदस्यगण,

इस अवसर पर मैं अपने सशक्त बलों के बहादुर सेनानीयों का अभिनंदन करती हूँ। मेरी सरकार सदैव सेनानीयों और पूर्व-सेनानीयों का कल्याण सुनिश्चित करने की और सशक्त बलों में अनुकूलनीय सर्वोत्तमता और व्यापक विकास को कायम रखने की कामयाबी के लिए उपयोग करती है।

मेरी सरकार अपने सशक्त बलों को आयुक्तियों और आम आदमी के साथ बनाने के लिए ऐसे समय तथा साधन का निचला रखना ही की है, जो इक्काइंकी ऊर्जा की सुरक्षा के लिए सशक्त करना है। सैन्य संस्थाएं और वायुसेना इतनी तकदर स्थायी रूप से रखने के लिए दूरस्थ व्यवस्थाओं के स्वदेशी विकास को बढ़ाने के लिए हम सेना और वायुसेना का विकास करते हैं।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकता भारत के सामाजिक-आर्थिक बदलाव के अनुकूल दातावान तैयार करने और वर्तमान समय में एक सही झंडा बढ़ाने की रही है। भारतीय उद्योग और उद्योगों की विकास की ओर अपनी निश्चितता करती है। इससे स्वस्थ और समाजिक श्रमिकों के लिए निरंतर विकास होता जाता है।

मेरी सरकार ने इस अवसर पर सभी सीमाओं के अंतर्गत मैं आनंद लेना चाहती हूँ। सेना के साथ सीमाओं के अंतर्गत जीवन का निरंतर विकास होता जाता है।
अपने विश्लेषित पड़ोस के देशों में शांति, स्थिरता और विकास सुनिश्चित होने में हमारा स्थायी हित निहित है। हाल ही में मिस्र में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने में आई हैं। एक लोकतात्रिक गणराज्य होने के नाते हम किसी भी देश में लोकतात्रिक सुरक्षा का स्वाभाविक कार्य करते हैं। संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सूचीबद्ध या जैसे यथार्थता की ये घटनाओं ने तथा राष्ट्रीय मंत्री की सहभागीता की एक्सिल्यूजिनेर या जैसे घटनाओं ने हमारे संबंधों को और अधिक चुंबकों किया है।

मध्य एशिया में अब भारत भी तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत पायलट राज्यों ने एक प्रवृत्ति है। यह परिवर्तन हमें उप-क्षेत्र में ऊर्जा परिवर्तन का सकारात्मक कर सकता है।

मेरी सरकार का इसी वर्ष में इथियोपिया में द्वितीय भारत-अफ्रीका कोल्ड शीता सम्मेलन आयोजित करने का इरादा है। अफ्रीका में भारत का यह गायब हासिल हुआ जो यहां का और संकेत करती है कि भारत के उत्तराधिकार में अफ्रीका का एक श्रेष्ठ स्थान है।

महासागरियों के साथ ही हमारे संबंध संतोषजनक रूप से विकसित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्वायत्त सदस्यों - चीन, फ्रांस, रूस, यूएनएडी किंग्समॉर्टन और संयुक्त राष्ट्र अमरीका - के नेताओं ने 2010 के दौरान भारत की कार्यकीय रूप से मेरी सरकार भारत के हितों के लिए इन संबंधों का भरपूर लाभ उठाने के लिए निर्देश स्थायी कार्य करती रहेगी।

वैश्विक विलेनीय संगठन के बाद के प्रभावों के कारण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति अभी भी जटिल बनी हुई है। हमने एक युवा और समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या द्वारा व्यवस्था देने के लिए जी-20, ब्रिक और इस्लाम समूहों में अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ, संख्यागारी विवादास्पद से बचते हुए काम किया है। उप-राष्ट्रपति ने बैठक में निकलें एसिया-यूरोप (अलेन) शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हमने वैश्विक नागरिकों के रूप में अपने उत्तरदायियों, वैश्विक समाज की मांगों और भारत के लिए आर्थिक बदलाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैश्विक व्यवस्था परिवर्तन संबंधी इतिहासों में भाग लिया है। इस वर्ष जनवरी से शुरू होने वाली दो-वर्षीय अधिक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में मेरी सरकार शांति, विकास और सुरक्षा के मसलों को व्यवस्था देने और बढ़ावा देने का वर्तमान रखेगी।

माननीय सदस्यों,-

यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोकतात्रिक व्यवस्था का वर्तमान मिला है। हमारे राष्ट्र-निम्नांत्रणों ने विश्वास में हम ऐसे किया है, परम्परा और प्राचीनों ने जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी विधि हैं। हम और भारतीय आने वाली मीडिया को बताए कि हम इन संबंधों, परम्पराओं और प्रत्याशाओं को सुरक्षित बनाकर एक शाक्तिशाली, स्थायी, समृद्ध और लोकतात्रिक राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य को सुरक्षित करें। इस प्रयास में मेरी शुद्धिकर्मनां के आप सभी के साथ हैं।

जय हिंद।