10
 ए
चाहिए, साथ ही श्रम के लिए बेहतर माहैल भी । रोजगार के स्थायी अवसरों का निमाण ओर कशशलता वाले रोजगार
के अवसरों का निर्मण 12 वीं योजना का केंद्रीय कथ्य होना चाहिए था।
तीसरा मसला गरीबी और खाद्य सुरक्षा का है। निस्संदेह, किसी भी रणनीति का मुख्य मकसद होना चाहिए गरीबी का उन्मूलन। गरीबी का अर्थ सिर्फ भूख
 गरीबी स सुकांक है, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा,
स्वच्छता और पेयजल भी शमिल है। गरीबी को परिभाषित स्वच्छता आर पयनल भी शम मिल है । गरबी की परिभाषित
करने केलिए राज्यवार स्वतंत्र आकलन की जरूरत होगी। इस नजरिये से 12 वीं योजना नाकाम रही है, हमने गरीबी़ और खाद्य सुरक्षा के मसले पर उठ रही आशंकाओं को
समाधान देने का एक अवसर खो दिया है।
चौथा मसला सामाजिक और क्षेत्रीय न्याय का है। दस्तावेज में एक अध्याय कुछ क्षेत्रों और जिलों की खास
 समस्या को सतही ढंग से देखा गया है। क्षेत्रीय असंतुलन
 आमदनी, औद्योगिकीकरण, ऊर्जा के इस्तेमाल, सड़कों का घनत्व, रेलवे, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की
 उसकी संभावना जैसे कारक भी शामिल होने चाहिए। पांचवा, पानी, खनिज, कोयला, तेल, गैस जैसे
प्राकतिक संसाधनों को विसित करने की क्षेत्रार प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने की क्षेत्रवार
रणनीति बननी चाहिए। ये संसाधन पूरे देश के हैं, इसलिए रणनाति बननी चाहाहिए ये संाधन पेरे देशके है, इसलिए

 मिल सके ।इसका इस्तेमाल कैसे होगा, यह भी दस्तावेज
में स्पष्ट किया जाना चाहिए।




 संतुलन बिठाना जरूरी है।
इन मसलों का 12 वीं पंचवर्षीय योजना में खयालनहीं
खागयाहै। विकास और सामाजिक-आर्थिक लक्यों से


 बाधा बनती है |कुछराज्य कड़े फैसले लेने के लिए तैयार
हैं। केंद्र के लिए कदम बढ़ाने का यह सही समय है। बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें प्रंशासन के बदलते


 कई चिंताओं का रखा।
पहली चिंता उस प्रवृत्ति को लेकर है, जिसके तहत
 जाते हैं, यह तरीका हमारी रं घंीय स्वायतता को कम करता
है। जैस 11 वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय योजना को

















हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद की 56 वीं बैठक में का 'अप्रोच पेपर' तकनीकी विश्लेषण और योजना के हाल ही में में्ट्रीय वोकास परिषद की 56 वां बैठक में
12 वीं चववर्योय योजना के मसीदे को स्वीकरार कर लिया
 विकास की बात की गई है। परिखद एक व्यवस्थित संस्था के मसौदे अस्वीकार कर दिए गए। आमतोर पर मुख्यमंत्रियों का रवैया राजनीतिक होता है, उनकी
दिलचस्पी अपने राज्य की उपलब्धियों को गिनाने में ही

 इस बार वहां कुछ तल्ख टिपणियां हुईं। 12 वीं थोजना


