ing State including Kerala, Madras, Mysore and Andhra Pradesh is propagating Hindi in one way or the other. It is difficult to assess as to which State is leading in this matter.
(b) and (c). Grants are paid by the Government of India to non-Hindi speaking States for propagation of Hindi under the following three schemes:-
(i) Financial assistance for promotion of Hindi;
(ii) Appointment of Hindi Teachers in High!Higher Secondary Schools; and
(iii) Opening of Hindi 'Teachers' Training Colleges and strengthening of their existing facilities for Hındi Teachers' Training.

The Government of India also supplies selected Hindi hook s free of cost to non-Hindi speaking States ior distribution to school, college and public libraries in their areas.

## Lapse of L.I.C. Business

905. Shri S. N. Chaturvedi: Will the Minister of Finance be pleased to state:
(a) the percentage and amount or new L.I.C. business that lapsed after the payment of first premium in each of the years 1959, 1960 and 1961; and
(b) the percentage and amount of this lapsed business which was on a monthly premium basis in each of these years?
The Minister of Finance (Shri
Morarji Desai): (a)

| Year of <br> Issue | Lapses after the <br> payment of the <br> first instalment <br> of premium <br> (Rs. crores, | Ratio of such <br> lapses to new <br> business in <br> terms of sum <br> assured $\%$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 1959 | 75.29 | 18.02 |
| 1960 | 94.53 | 19.45 |
| 1961 | The information is not yet avail- <br> able. |  |


| Year of | Lapses after pay- Ratio of such <br> ment of first ins- lapses <br> talment of pre- <br> mium under <br> policies with <br> monthly mode <br> monthly mode <br> (tothe total of <br> such lepses un- <br> der all modes, <br> in terms of sum <br> assured <br> $\%$ |
| :--- | :---: |
| 1959 | 16.77 |
| 1960 | $20 \cdot 84$ |

## मसू री की पह्हाड़यों से चूने का पत्थर

ह०६. भी भक्त वर्शान : क्या ख।न घौर ईंधन मंत्री २₹ मई, १६६२ के ताराकित प्रशन संख्या $\varepsilon \nsim ? ~ क े ~ उ त ् त र ~ क े ~ स ं ब ं ध ~ म े ं ~ य ह ् ट ~ ब त ा न े ~$ की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या इस बात की जांच की गई है है कि देहरादून के समीप मसूरी व श्रन्य पहाड़ों की ढालों के चूने का पत्थर अ्रनियंत्रित ढंग पर बड़ी मात्रा में निकालने से कितनी हानि † रही है तथा भविप्य में होंने की श्राशांका है ; ग्रोर
(ख) उस हानि को रोकने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

खान घ्रौर ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हुरनवीस) : (क) देहरादून की पह्राड़ियों से चूना पत्थर निकालने के विषय से संबंधित खनन तरीकों ग्रोर शर्तों का परीक्षण किया गया है ।
(ख) राज्य सरकार ने देह्रादून जिले में चूना पत्यर के उत्वनन के लिये श्रस्थाई खनन परमिटों की मंजूरी की पद्धति को बन्द कर दिया है प्रांर खनिज रियायत नियमावली, १६६० के श्रनुसार खनन पट्टों को मंजूर करने के लिये कदम उठा रही है। ऐसा करने से यह निशचय किया जा सकता है कि भूभंडारों एवं

