alled on the banis of selection from applicetions in revponse to advertise－ ments in newapapers having vide cir－ culation in Andhra Pradeah and the contiguous States Unskidiled Labour and other Clase IV Staff are recruited through Employment Exchangen in Andhra Pradesh For all other cate－ gories，recruitment is made on All－ India basis on merit

## Export of Tea

4219．Shri S．S．Kothari：Will the Minister of Commerce be pleased to state
（a）whethet it is a fact that tea exports are the only export where drawback of the excise duty on export is not allowed；
（b）if so，the reasons therefor；and
（c）whether Government propose to allow such drawback in order to encourage the export of tea？
The Minister of Commerce（Shri Dinenh Singh）：（a）Yes，Sir．
（b）and（c）At the point of export， the excise duty merges with the export duty，the level of which is fixed taking into account any non－refundable excise duty leviable on tea So long as there is an export duty on tea，it is admins－ tratively convenient to fix the level of duty taking into account the excise duty rather than grant draw back of the excise duty as such It is because of thas that when excise duties on tea were recenily mereased as a parti of the Budget proposals，the export duty has been sultably reduced．

## Lady Pamenger Gulde at Khurda Rond Jusction

4220．Shri Chtatamanal Fanteraht： Will the Minister of Rallways be pleased to state：
（a）whether Government are aware that there is no lady passenger guide at Khurda Road Junction to guide the female passengers；and
（b）if so，the oteps taken in the matter？

The Minheter of Eallway（ghrt C．M．Foonecha）：（a）Yes．
（b）The matter is under examina－ tion．
 मौनारों का मूल्य
4221．थी चृलूंप्रय भ्राब ：
解 हरिद्या ：
ufforo fro Fece：
की प्रेबचन्द्ध बर्मा：
क्या कीचोणिक fिकरात तथा समषाय－ जर्वं मंनी 2 जून， 1967 के ध्रताराकित प्रश्न सब्या 1399 के उत्तर के सम्बत्घ मे यद्इ बताने की कृषा करेग कि
（क．）स्या एम्बेसेकर，फिएट घर स्टैण्डं कारो के निर्माताभो छारा भौजा रों का मूल्य कपने घतो में पृथक से दिखाया जाता हैं
（ब）यदि हा，तो सरकार उनकी किस्म，उपयोगिता थौर टिकाऊमन की जार क्यो नही करती है ；घौर
（ग）क्या सरकार का विकार उस्ता घौजारो की संख्या，किस्म बौर मूल्य निर्षारित करने का हैं ताकि यदि प्रहाक घन मौजारो को बाजार में उपलट्ध मीजारों की तुलना मे भनुपयोगी，महोे कौन बटिया पाये तो बे बन्हे घस्वीकार कर दें घार बदले मे उनका मूल्य बापस से सक्न $\mathbf{L}^{\text {？}}$ ？
 यंबी（ की करप⿳亠口冋刂灬 जनी घहमन）： （क）सरकार को वह जात नही है कि घ्राइकों को दिये जने काले घौजारो की कीमत कार निर्मताभों छारा धपनी लेखा－ छुस्तको में ध्रल से विजाई जाती है ता नहीं।
（ब）घौर（ग）．बेत्र में बनने बसी कारो की किस्म की जाष्व करने के सिये क्रीक्र （1）एक सभिति स्वाषित करने का जिकार

