# LOK SABHA DEBATES 

(Ninth Session)

$8 \cdot 42(7) 3-\ldots 1$
(Vol. II contains Nos. lito 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI
Price: Rs. 1.00

## CONTENTS

No. 7- Tuesday, November 25, 1969 / Agrahayana 4, 1891 (Saka)

## Couramns

Oral Answers to Questions-
*Starred Questions Nos. 181 to 184 ..... 1-28
Written Answers to Questions- Starred Questions Nos. 185 to 210 ..... 28--51
Unstarred Questions Nos. 1201 to 1239, 1241 to 1257, 1259 to 1277, 1279 to 1287, 1290 to 1297 ..... 51-223
1299 to 1388,1390 to $1393,1395,1396$ and 1338 to 1400.
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance-
Strike by workers of TELCO and other engineering.concerns. ..... 223--32
Papers Laid on the Table ..... 232
Message from Rajya Sabha ..... 232
Indian Soldiers (Litigation) Amendment Bill As passed by Rajya Sahha ..... 232
Wakf (Amendment) Bill--
Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha ..... 232--38
Shri M. Yunus Saleem ..... 233-. 38
Clauses 2 to 11 and 1 ..... 239... 44
Motion to Pass ..... 244--69
Stiri Abdul Ghani Dar ..... 244--46
Shri Kanwar Lal Gupta ..... 247--53
Shri A. S. Saigal ..... 254.-56
Shri Shiva Chandra tha ..... 256--58
Shri Sheo Narain ..... 258--60
Shri S. M. Banerjee ..... 260-. 63
Shri Mohammad Ismail ..... 263.-65
Shri M. Yunus Saleem ..... 265--69
Motor Vehicles (Amendment) Bill-- Motion to Consider as passed by Rajya Sabha ..... 270--92
Shri Iqbal Singh ..... 270•-73
Shri Chengalraya Naidu ..... 273--78
Shrimati Ila Palchoudhuri ..... 278.. 81
Shri S. K. Tapuriah ..... 281--86
Shri Tulshidas Jadhav ..... 286--90
Shri Om Prakash Tyagi ..... 290--92

[^0]Discussion re. Acute Drought and Famine Conditions in Western Rajasthan ..... 292-360
Shri Amrit Nahata ..... 293-302
Shrimati Sucheta Kripalani ..... 302-08
Shri D. N. Patodia ..... $308-13$
Dr. Karni Singh ..... $313-17$
Shri Onkarlal Bohra ..... 317-23
Shri Om Prakash Tyagi ..... 323-30
Shri N. K. Sanghi ..... 330.36
Dr. K. L. Rao ..... 337.40
Shri K. M. Madhukar ..... 340-45
Shri B. N. Bhargava ..... 345-48
Shri R. K. Birla ..... 348-50
Shri Annasahib Shinde ..... 351-60

## LOK SABHA DEBATES

1

LOK SABHA
Tuesday. Noventher 25. 1969/Agrahayana 4. 1891 (Saka).

The Lok Sabha mer at Eleven of the Clock.

> [ MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Taking over of Hindustan Motors by Central Government $+$
*181. SHRI B. K. MODAK :
SHRI GANESH GHOSH :
SHRI MOHAMMED ISMAIL :

Will the Minister of [NDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the West Bengal Deputy Chief Minister. Shri Jyoti Basu, has suggested to the Prime Minister that the Centre should take over the Hindustan Motors, a Birla concern ;
(b) if so, the reaction of Government thereto ;
(c) when it is likely to be taken over: and

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOP. MENT. INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BHANU PRAKASH SINGH) : (a) No letter has been received by the Prime Minister from the Deputy Chief Minister of West Bengal regarding taking over of the Hindustan Motors. However, during the recent visit of the Prime Minister to West Bengal, the Deputy Chief Minister had mentioned to the Prime Minister in the course of informal discussions that the basic industries such as manufacture of cars should be in the public sector. In this context, he aiso incidentally suggested that Government could consider the question of taking over Hindustan Motors.
(b) to (d). Government have under active consideration a proposal to set up a factory in the public sector for the manufacture of 50,000 cars per annum. There is, however, no proposal at present for Government taking over the existing car manufacturing units in the private sector. Government would prefer to set up a new production unit equipped with the most modern machinery instead of taking over any of the existing unita.

MR. SPEAKER : I bave already spoken to the Secretary. This question has come again by mistake.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : We want to put supplementaries.

MR. SPEAKER: Let me exhnust the list. Sbri Modak.

SHRI B. K. MODAK : How long will it take for the Government to set up the new factory?

## SHRI BHANU PRAKASH SINGH

 The proposal is before the Cabinet and when it is approved, we will try to set it up.SHRI B. K. MODAK : What are the reasons for not taking over this factory?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED): It is to be examined whether laking over such a factory will be economic. lecause its machinery is out of date. We would not like to take over for the public sector a factory which is out of date, not modern and is likely to be uneconomic.

SHRI B. K. MODAK : What is the time-limit for setting up the new factory ?

SHRI BHANU PRAKASH SINGH: I have aircady sand that it is before the Cabinct. Unless it is approved by the Cabinet, how can I say about the timelimit ?

SHRIS.KUNIDU: He is evading the question. He must give an answer on behalf of the Government.

धी प्रेमच्वन्व वर्मा : अध्यक्ष महोदप, में आप के द्वारा मनत्री महोदय से जानना चाहता है कि हिन्दुस्तान मोटसं को अगर आव अपने अधिकार में नहीं लेना चाहते हैं तो कपा छम सिलसिले में जो छकडा वह कम्पनो बना रही है घोर जनता का 20,22 हजार हाया जाता और छं महीने बाद छकड़ा हो जाता है, तो जो एक तरह की लूट उस कमारी में मची हुई है उस को रोकने के लिये सरकार कोन से फदम उठा रही है ? हुर बार बता दिया जाता है कि हम ने कषाईलटी कट्रोल कर रखा है। होकिन मान्यवर, गाड़ा को आप ने 5स्तेमाल किया होगा और देखा होगा


MR. SPLAKER : If you give separato notice, certanty it will be admitted. But this does not arise out of this.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Just now the minister said that because this is an old factory, they are not taking it over. It is not correct Recently Hindustan Mo o:s have built a conpletely new unit.

MR. SPEAKER: This is another information you are giving.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : The minister is misleading the House. The Hindustan Motors have installed a new unit now. Instead of shouting slogans of socialism, why don't they take over the Hindustan Motors ?

MR. SPEAKER : Shri Bhandare.

SHRI R. D. BHANDARE: The first part of my question deals with procedure. Is it not a fact that this question was already answered in this House?

MR. SPEAKER : That I have myself pointed out already.

SHRI R. D. BHANDARE: Secondly, I have a raper cutung dealing with the statement made by the West Bengal Deputy Chief Minister, Mr. Jyoti Basu. I it not a fact that while sperking to the Prime Minister, he spoke of the basic industries, and he did not specifically mention Hindustan Motors, but casually nientioned this aspect?

MR. SPEAKER : He has already answered on these lines.

SHRI HEM BARUA: In vicw of the f.ct that the minister has just now said that Hindustan Motors is an out-dated factory, are we to understand that it produces only out-dated cars that go out of order after six months? If so, may I know whether Governnent have taken any steps to sec that quality is maintained or whether Government propose 10 bring it under a programme of notionalisation, which is the creed of this Government ?

श्री प्रेमक्ष वर्मा : अट्रक्र महोदय, मेरा ठ्यवस्था का प्रशन है। मैने जब यही सशाल पूछा तो आवने जवाध नहीं देने दिया, और आवने कहा $f$ क इसके जवाब की जरूरत नहीं है। लेकिन जत्र वही प्रश्न माननीय सदल्य ने पूछ्छा तो भरप ने उसकी इजाजत दे दी। यह उचचत नहीं है ।

MR. SPEAKER : It all depends on the way the question is asked. If you has asked it on the same lines, I would have allowed it.

SHRI F. A. AHMED: I may be permithed to point ont that this question only felates to the quention whether the Deputy Chief Minister of West Bengal had raised the question of natomalising Hindustan Motors; if so. what is the reaction of Government. Our reply last week also was that he had raised this question about basic inhustries including Hindustin Motors and we dif not propose to nationalise it beca. we this unit is out ot date meaning thereby that the manofacture of a ear by this unit is likely w result in heavy cost of prodaction. Therefore it is not economic for us to nationalise this industry.

SHRI HEM BARUA: 1 an very sorrs to say that you are trying to cuade the reply to my question.

SHRIF. A AHMED : But we are thinking of manufacturing cars in the public sector.

MR. SPEAKER : On any question, whether it is impostant or not and whether it has come up carlier and answers have been given. the same number of Members get up. I do not know how to proceed with it. Next question.

Statutory Commission on Prices, Costs and Tariff

」-
*182. SHRI SARJOO PANDEY: SHRI VASUDEVAN NAIR :
DR RANFN SEN:
SHRI MANGALATHUMADAM
Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELUPMENT, INTERNAL TRADE

AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 225 on the 30th July, 1969 and state :
(a) whether the recommendations of the Administrative Reforms Commission for the setting up of a Statutory Commission on prices, costs and tariff has since been examined by Government; and
(b) if so, devisions taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOP. MENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BHANU PRA KASH SINGH) : (a) and (b). The question is still under examination and no final decision has yet been taken.

जी सरकू बान्ट्टेय : अधयक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने 30 जुलाई, 69 को भी इस बारे में पूछे गये एक मवाल के जवाव में मी वही फहा था जोंक आज वर जवाब दे रहे हैं। मैं जनना चाहता हूं कि उस पर सरकार कब तक निएांय करेगी ?

THE MINISTER OF INIUUSTRIAL DEVFLOPMENT, INTERNAI. TRADE: ANI) COMPANY AFFAIRS (SHRIF A. AHMED) : My Ministry is concerned only with the cost of items under industrial pro. duction and their prices. Therefore we thought that it might be useful to have an informal commission for the purpose of determining cost and prices. But we are told that if we publitise cost etc.. it will not be in the public interest. Therefore we gre examining afresh how this matter can be un. der-taken by us. That is why it is taking some time.

MR. SPEAKER : I think, after this reply there is no need for further questions.

घी सरजू पाण्डे : परी मन्त्री जी ने यद्ष बात बतसाई। उस सिलसिले में ह्रारा यह कहना है कि अाखिए भ्राप के सामने इस कमिजान की निपुक्ति में क्या निक्टिी है जिसकी

वजह् से आप नहीं कर रहे हैं ? क्या उसमें पर्षलिक इन्टरेस्ट छन्वाल्ठ्ठ है जिसकी कि वजह से हस कमिघान की नियुकित नहीं कर रहे है ?

SHRI F A. AHMED : The matter is being examined and as soon as we have taken a decision we will let the House know of it.

## Raids on Birla Firm in Madhya Pradesh $+$ <br> *183. SHRI UMANATH: <br> SHRIMATI SUSEELA GOPALAN : <br> SHRI SATYA NARAIN SINGH : SHRI P. GOPALAN :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the Collector of District Sidhi (Madhya Pradesh) has seized some files and papers belonging to a Birla firm recently:
(b) whether Government have reccived any memorandum from Shic Chandra Pratap Tewari, M. L. A., regarding this;
(c) if so, what are the main points contained therein; and
(d) the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL, DEVELOP. MENT, INTERNAL TRADE AND COM. PANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY) : (a) Yes, Sir.
(b) and (c). While no me:morandum was received by the Government of India from Shri Chandra Pratap Tewari, M. L. A. in this regard, it was brought io Government's notice that attempts were allegedly being made by $\mathrm{M} / \mathrm{s}$ Orient Paper Mills, Amlai to suppress and destroy certain relevant docu ments pertaining to this firm.
(d) On receipt of this information, the matter was taken up with the State Governmeat and is under correspondence with them.

The matter has also been separately taken up by the Depit. of Company Affairs.

SHRI UMANATH: The reply of the Government is that they are aware of the fact that certain alleged attempts were being made to suppress and destroy evidence and all that. The serious and specific charge of the M. L. A. is that certain important documents have already been destroyed by the Birla concern in collusion with the officials who were carrying out the raid there. That is a very serious charge. It appeared in the press also. I would like to know from the Government whether they are aware of this charge levelled by the M. L. A. of Madhya Pradesh Assembly. Why should not the Government conduct an inquiry instead of having mere correspondence with the State Government on such a serious charge of destroying evidence in collusion with the officials? Will the Government order an inquiry into the serious charge made by the M. L. A. of the Madhya Pradesh Assembly?

SHRI RAGHUNATHA RIDDY : With respect to this matter, I would like to submit that on 23 rd September, 1469 , Shri Madhu Limaye, the hon. Memter of this House, wrote to me a letter wherein it was mentioned that attempts were being made by the Orient Paper Mills 'o suppress and destroy documents supposed to be relevant to the proposed inquiry. No chatorat te details were given in this. On receipt of this information, the State Goverrment was requested almost immediately, on 4. 10. 69 . to ensure that such documents were not allowed to be destroyed or removed by the Company and that the State Government will take care of them. The State Government replied on 27.10 .69 sasing that the documents were being removed by the Company

जी रवि राय : इसका मतलब है कि वह पकड़ नहीं पाये ।

## SHRI RAGHUNATHA REDDY : Plea-

 se listen. The State Government replied on 27.10.69 saving that these documents were being removed by the Orient Paper Mills from Sidhi to Shahdol and were seized by the Collector. Then, after they ware seizedby the Collector. They went to a civil court for the release of the documents. After that, a revision petiion has been filed in the High Court. Therefore, the whole natter is pending before the court.

SHRI UMANATH : My question was this the M. L. A.'s charge was that certain documents were already destroyed by the Company in collusion with the official; who were raiding the Company. May Iknow whether the Government will order an inquiry into that? The reply has not come to that.

SHRIS. K. TAPIJRIAH : He should read out the judgment also.

SHRI D. N. PATODIA : What was the judgment given ? Why do you skip over that $?$ You shouk be honest enough to reply to the question fully.

MR. SPEAKER: He has replied that the Collector seized the papers. What else do you want ?

SHRI UMANATH: The Independent M I. A.s charge was that the documents have already been destroyed by the Company in collusion with the officials themselves who raided the Company 1 wanted to know whethe: the Government are aware of that and, if not, whether they are prepared to order an inquiry inte this charge.

SHRI RAGHUNATHA REDDY : I need notice for this specific question.

SHRID. N. PATODIA: He is concealing the facts. (Interrupions)

SHRI RAGHUNATHA REDDY : With your permission, I would like to correct myself. I mentioned that a revision petition was before the High Court. It is the additional District Judge before whom the revision petition is pending.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : May I just bring these facts to the notice of the House?

Sir, on receipt of a letter from Shri Madhu Limaye, M.P., addressed to my collcague we took action in the matter. May 1 just read out his letter :
"I am enclosing herewith a copy of the telegram."

SHRI UMANATH : Again he is going to a different point. That was with regard to the conduct of the company.

MR. SPEAKER : Will you please listen or not ? Let him come out with the answer. It may not be important from his point of view.

SHRI UMANATH: He must reply to my question.

SHRI F. A. AHMED : This is the letter:
"I am enclosing herewith a copy of the telcgram which I have received from Shri Shiva Prasad Champuriah, the leader of the SSP Group in the M. P. Assembly. Ihe telegram refers to the allegations made int he Dutt ( ommittec's report about the concersions given to the Birias in Madhya Pradesh and says that attempts are being made to suppress and destroy documients which will be relevent for the enquiry which has now been ordered by the Government.

The telegram is :
> "Reference Dutt Committee's Report. Birlas are trying to destroy documents relating to Oriental Paper Mills. Shahdol, Anilai Dt., M.P. and 13 packs of seated documents and papers in Sidhi D .have heen seized by the Police. The State Government wants to return the papers to the police because they are interested in supporting the matter. The Inquiry Commission be alerted immediately."

Immediately on receipt of this telegram we took up the matter with the State Government and we were told that these documents have been sealed arainst which there was a petition filed by the other side for releasc of the documents.

## SHRIS K. TAPURIAH : What way the judgment?

SHRI F. A. AHMED : The court passed an order releasing the documents and there was a reference being made before the District Judge for which the date has been fixed.

MR. SPEAKER : The matter is already sub judice.

SOME HON. MEMBERS rose-

## MR. SPEAKER : Please sit down.

SHRI UMANATH : My first question was whether the Government is aware of this particular charge that the documents were destroyed in collusion with the raiding officials. If they are aware of that, let them say so.

MR. SPEAKER : He says that the matter is already in the court.

SHRI UMANATH : Not that matter, Sir. That is a different matter. My first question is : are the Government aware of the charge made by the MLA that certain documents were destroyed in collusion with the raiding officials ? If the Government is not aware, are they prepared to order an inquiry into it?

MR. SPEAKER : He has read a telegram.

SHRI S. M. BANERJEE : May I request you to kindly read the question which is:
"Whether Government have received any memorandum from Shri Chandra Pratap Tewari, M.L.A., regarding this;"

Sir, he has read a telegram of somebody else, not from Shri Chandra Pratap Tewari.

SHRI PILOO MODY : I am surprised the Minister is belonging to the correct Ministry.

SHRI F. A. AHMED : So far as the memorandum of the MLA is concerned, we have received no memorandum. The only information we had
is the letter of Mr Madhu Limaye and a copy of the telegram sent to him by Shri Shiva Prasad Champuriah

SHRI UMANATH: My second ques. tion, Sir. Is it a fact...

SHRI K. N. TIWARY : Sir, when there is no basis and when he has not received the letter from the MLA, how does the question arise ?

श्नी रीव राप : यह मून्ना दे रहे है सरचार को।

SHRI UMANATH: My scond ques. tion is : whether these raids ithe were conducted in Madliya Pradesh were part of the all India raid conducted on the same day on all the Birla concerns. I[ so, I would like to know from the Government as to what were the issues of suspicions on which this investigation was undertaken and th: records seized.

SHRI D. N. PATODIA : Which investigation he is referring to, Sir ? His question is not at all relevant.

MR. SPEAKER : The question is about the Collector of District Sidhi seizing some files of a Birla firm. You can ask a question about that.

SHRI UMANATH: My relevant question is : whether this particular raid is part of the all India raid undertaken on the same day.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: With great respect to my hon filend, if I may respectfully submit, Sir, this particular question pertains only to the removal of documents of the Oriental Paper Mills from one place to another. There is no mention of any raid in the question. If he wants here any information about the all India raids, he can put a separate question and give us notice. We will then answer it

SHRI P. GOPALAN : Sir, it is reported in the Press that Birlas have information about the proposed all India raid at least some 3 days before it. (Interruption)

SHRI R. K. BiRLA: Sir I rise on a point of order. (Interruption)

AN HON. MEMBER : No point of order during Question Hour.

MR. SPEAKER : The Hon. Member rises on a point of order. I must fisten to him.

SHRI R. K. BIRLA : My Hon. friend has just now said... (Interruption)

SHRI M. L SONDHI : Are you going to allow Points of Order in Question Hour. Sir?

SHR H HLM BARUA: No point of order during Question Hour.

MR. SPEAKFR: There is no limit to Point of Older. They have heen allowed. Perhaps :ou are not awate of it.

$$
\begin{aligned}
& \text { श्री चनि राम : अंगे नम को मी मोका } \\
& \text { किया जाना चा क्ति । }
\end{aligned}
$$

SHRI R. K. BIRLA: My hon friend and about the laid on the Birla concerns. The question is about on: unit of the Paper Mills oaly.

MR. SPEAKER: Can you leave this (1) me : It is not a Point of Order.

SHRIS M BANERJEE: I rise on a Point of Order Under Rule 376, I rise on a point of order. We are in the Question Hour and there i, this Starred Question.

MR. SPEAKER : Please allow him to speak. I am not allowing you.

SHRI S. M. BANERJEE : Please hear me, Sir. You may kindly read the Question. The question is about Raids on Birla Firm in Madhya Pradesh. So, Sir, the Questioner is framing the Question basically on Madhya Pradesh, but another supplementary was asked by my hon. friend Shri Umanath whether it was part of the all India raid. The Minister said that if a separate question is asked and notice given he would answer. I want a ruling from you whether the question. can not be asked as a supplenientary
which is quite relevant. Here, Sir, the all India raid is relevant. After all, Madhya Pradesh is part of India. So, he has put that question on raids on Birla firms. On the same day there was a raid. (Interruptions)

MR. SPEAKER : For God's sake when you address the Chair, don't show your hands like this. I don't like it. (Intertuption) Please sit down. You have got this habit of movirg your hands.....

SHRI S M. BANERJEE Everybody moves his hands-you are doing it, Sir.

MR. SPEAKER : So for as the Chair is concerned, please don't do it with the Chair. You can do it with Members; but not towards me.

SHRI S. M. BANERJEE : What is this ? I cannot understand.

MR. SPEAKER : Please sit down.

SHRI S. M. BANERJEE : I never meant any offence, Sir.

MR. SPEAKER : So far as your point of order is concerned.... . ./Interruption)

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, I did not make any offence; after all, I am not a mumny; I am a human being and I move ny inind, everybody moves his hand like this.

MR. SPEAKER : The hon. Member cannot get excited so much as not to listen to me. So far as this sub-title is concerned I think the questioner is perfectly justified. This might have been mentioned as a part of the Question. The question in its orizinal form is not before me. Otherwise, it could not have been mentioned at the top. It was obvious from the heading given at the top of the question that it was a part of the raids But the hon. Minister says that it was an individual or solitary question which did not extend to the raids in general. Will the hon. Minister please explain this to tre?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: The title under which it has been printed is 'Raid on Birla firm, Madhya Pradesh', but the
substantial question thit has been put is contained in the question portion which reads.

MR. SPEAKER . I shail look into the original question and then decide.

SHRI UMANATH: When a question is put, the hon. Minister must come prepared with all connected matters when he comes to answer it here. That is the provision in the Rules of Conduct and Procedure. He must come prepared with all connected matters.

MR. SPEAKER : When there is a specific mention of raids on Birla firm, the background is connected with the raids on Birla firm. I wanted the opinion of the hon. Minister on it, whether it was a part of the raids on Birla firms or not.

SHRI RAGHUNATHA REDIYY: May I submit with all respect-of course, the hon. Minister of Law is here and he can bear me out-that when there is a preamble to an enactment......

MR. SPEAKER : There is no question of preamble here It is a very simple question, namely whether the raid was a part of a general raid on all Biria firms The hon. Minister must be aware of it. There is no question of going into the technical and other matters. Was this a part of the general raids or not?

SHRI RAGHUNATHA REDDI: If the question of general raids had been included in the substantial portion of the question, we could have collected the information. Since it is not there in the substantial portion of the question, it is really difficult for me to answer it.

SHRI A. SREEDHARAN : This is a very relevant question and he must answer it. Let him say that he cannot answer it or let him say that he wants notice. He just cannot say...

SHRI RAGHUNATHA REDDY : I want notice.

SHRI P. GOPALAN : I want to ask a question about this firm itself. It was
reported in the press that Birlas had information about this proposed raid on this particular firm, at least three days in advance. and all the inportant documents and files were destrosed or removed from the office. May I know whether the hon. Minister is aware of the notorious link-ups that the Birlas are having with the top officials in the Central Sccretariat here, and if so, whether Government have taken any precautions to sce that this secret is not revealed outside ? May I also know whether Government had made any inquiry into the leakage of this secret plan or whether this whole raid was meant to be a stage-managed show to hoodwink the people ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: As far as the raids are concerned, I want nutice.

SHRI P. GOPALAN : The question is whether he had taken precautions or not. That has not been answered.

MR. SPEAKER : The question has been answered by the hon. Minister. Whatever be the answer, I take it that it has been answered.

SHRI UMANATH What is the answer?

MR. SPEAKER : I think he wants notice.

SHRI UMANATH : Here is a specinic charge that this information was known to the Birlas three days in advance. Is the hon. Minister aware of this, and were any precautions taken in this regard? The hon. Minister must answer this question.

MR. SPEAKER : He has already said that he will look into it.

SHRI UMANATH : He must come prepared with all the connected matters. Where is the question of looking into it now?

SHRI JYOTIRMOY BASU : We seck your protection.

MR. SPEAKER : This is the second or third occasion that I have had with the hon. Minister. I had requested him earlier, that
is, a few days back, and even now, I would requect him, whenever he answers a question. the answer must be precise and definite. It should not be this way or that way. because it creates a headache for me and the Members are also not satisfied. Let him give a straight reply.

SHRI UMANATH: The senior Minister is there and he must give the answer.

SHRI E. K. NAYANAR : why is he reluctant to reply to anything connected with the Birlas ?

SHRI D. N. PATOIDIA : You have very rightly said to the hon. Minister that he does not reply to the questions properly. In fact, by his replies, he has misled the House, not only by giving incorrect information bat incomplete information as well.

Before framing my question. let me bring some relevant portion of the facts to your notice. It is necessary for me to place it hofore you. The hon. Minister should be awre that there are temporary offices established in the forests when the forest operation or working is going on. When those offies are closed, the records from the temporary offices are brought back to the head office every scar. My question...

SHRI UMANATH: He should ask a question. Mr. Birla is there in the House and he can defend himself. (Interruptions)

MR. SPEAKER : Order, order. Hon. Members cannot stop the Member from asking his question.

SHRI UMANATH : The question is not whether there is forcst or not...

SHRI D. N. PATODIA : I am not a spokesman of China like the hon. Member.

SHRI UMANATH: Is he an American then?

SHRI D. N. PATODIA : They are Chinese agents. He is a Chirese agent. I know about him. (Interrupitions)

SHRI UMANATH: Your rule must be applicable to everybod, equally. You say
that we must come straight to the question. But the hon. Member is putting in so many preambles to his question and he is giving information to the hon. Minister. It is not from him to lecture to Ministers now. That cannot be allowed here. Your rule must apply equally to all. Let him cone to his question straight. If he wants to become a Birla, let him become a Birla. I have no objection. But let him ask a straight question.

MR, SPEAKER : May I request hon. Members that they should not interrupt in this manner as if they are performing the functions of the presiding officer? They may leave it to me, and I am sitting here and I shall decide whether the question is relevant or not.

SHRI UMANATH: We are subnitting to you only

MR. SPEAKER : It is the function of the Chair to allow him or not. Why should other Members interrupt ?

SHRI UMANATH: He wants the hon. Minister to know certain things.

MR. SPEAKER : Now, let him put his question. Let not Shri Umanath interrupt him.

SHRI UMANATH: It is the American lobby talking here.

SHRI D. N. PATODIA : It is the Chinese lobby talking hers. These are Chinese agents who are here to destroy democracy.

SHRI UMANATH : We are here to destroy monopolics. and we will destroy monopolies in this country.

SHRID. N. PATODIA : Let him not shout nonsense. We know that they are out to destroy democracy.

May I know whether it is a fact that the records about which one MLA, namely Shri Chandra Pratap Tiwary had reported were in the normal course of being brought back from the forest to the head office...

MR. SPEAKER : The hon. Minister has said that he had not received the MLA's letter.

SHRI D. N. PATODIA : Let the hon Minister reply to the question. This question was not raised before. May l also know whether the ADJ while passing his judgment in the matter has categorically stated that the allegtions made by Shri Chandra Pratap Tiwary were all wrong allegations and without any foundation and that the complaints were wrong and the records were wrongly seized and therefore they should be returned back ?

SHRI K. LAKKAPPA : On a point of order...(Interruptions)

MR. SPEAKER : While replying to part (b) of the question, the hen. Minister has categorically said that he did not receive any letter from Shri Tiwary and that he will enquire into it. The hon. Member is referring to a letter which he did not receive and he is farming his supplementary question on that basis. I do not allow it.

SHRI D. N. PATODIA : 1 think I have not made inyself clear. Let ne reframe my question according to your satisfaction.

SHRI D. N. PATODIA : Probably you did not understand my question properly. it is very simple. Is it a fact that the records which were scized were the records which were being brought in the normal course from the forest to the head office and is it also a fact that the ADM while passing judgment said that all the allegations were wrong, the records were seized wrongfully and they should be returned ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: This whole matter is sub judice, pending before the Additional District Judge and I cannot go into it.

SHRI D. N. PATODIA : Then why did he reply to all these questions so far ? I want your ruling on the matter.

MR. SPEAKER : I am not guing to allow any further question.

SHRI D. N. PATODIA : Why should it beconc sub judice only when it comes to answering my question ? Why did he answer the earlier questions? What is all this nonsense ? (Interruptions). I cannot understand this.

SHRI S. KUNDU : Is it a fact that the District Judge who stayed the order of the lower court asked the Collector to furnain a statement of all the papers seized and the Col'ector has not submitted such a statenent even after two months ? The State Government and the Governncot of India have not written to him. Shri Tiwary met the Prime Minister on ist October. The Plime Minister said if an calline for alt the papers' But so far nothing has been cone At this rate, in course of time the whole thing will be staycd.. ...

MR. SPEAKER :I am going over to the next question

SHRI S KUNDU : He must answer this vital question.

MR, SPEAKER : Let him please resu me his seat.

SHRI D. N. PATODIA : On a point of order.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Under what rule ?

SHRI D. N. PATODIA: The Speaker can ask, not he. My point of order is under rule 376.

MR. SPEAKER : After what the Minister has said just now, I am not going to allow any further supplementatics.

SHRI D. N. PATODIA : In respect of this partieular question, since the hon. Minister has stated that the matter is sub jud ce, would you kindly give a ruling as to whether the entire questions and answers so far should not be expunged from the records.

SOME HON. MEMBERS : No, no.

SHRI UMANATH : If he says that, I will say that his question should be expunged.

MR. SPEAKER : These accusations and counter-accusations will take us nowhare. Shri Patodia should not get so much exci ed.

SHRI D. N. PATODIA : It is because the hon. Minister behaves like that. What can I do ?

MR. SPEAKER : What about himself ? He should behave better...

I asked Shri Reddy in the very beginning. But now at the end he says it is sub iudice. I am very sorry. This should have been said at the suy beginning Then we need not have gone into so many questions and answors.

SIIRI ABDUL GHANI DAR : 1 had risen to a point of order even eartier.

MR. SPEAKIR: Next question.

Child Labour in Linorganised Sectors
*!84. SHR! J H. PATEL: SHRI J. K. CHOUDHURY

Will the Mmister of IAW AND SOCI. AL WELFARE be pleased to state :
(a) whether it is a fact that use of child labour in unerganised sectors in the country is still continuing;
(b) if so, the names of the sectors where such child labour still continuing; and
(c) the steps taken by Government for preventing use of child labour in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA): (a) Yes, Sir.
(b) Children continue to be employed in agriculture and such other sectors where employment of childien is not prohibited by law.
(c) Employment of children is prohibited under the Employment of Children

Act 1938, the Factories Act 1948, the Mines Act 1952 and also other enactments regulating employment of labour in motor transport undertakings, plantations, beedi and cigar industrial premises, ctc

MR. SPEAKER : There are elders also who behave like children sometimes !

## SHRI J. H. PATEL: Spoke in Kannada.

MR SPEAKER: If you have seen the directions, we have no simultaneous interpretation during the Question Hour. He may come out in English or Hindi.

SHRIK LAKKAPPA: Shall I trans. late ? Temporary translation, no charge.

MR SPEAKER : I am prepared for wholctime ranslation :

SHRI J. H. PATEL : Requesting you to evtend the facility of simultaneous translation to the Question Hour also, I now put the question.

In view of the Employment of Children Act, 1938. which was amended in 1948, which clearly prohibits employment of children in the orgatnised sector, my question is about the unorganised sectors like the bidi industry, the agarbathi industry, agricuttural labour in rural areas and such other sectors where children are employed in millions throaghout the country. This Governmet has not done anything to prevent such employment and does not come out with any comprehensive law so as 10 give education and health facilities to these children. So what is Government doing to avoid this child employment which is going on in the country in spite of the law, and what comprehensive provisions they are contemplating to educate these millions and mallions of children who are ill-employed and are suffering from malnutrition and many economic difficulties?

TIIE MINISTER OF LAW AND SOCIAI. WEI FARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : This is a matter really for the Labour Ministry, but I da not raise that objection.

The Bidi and Cigar Workers (Condilions of Employment) Act, 1966, prohibits the eniployment of child labour. I do not think that the industry of agarbathi is one in which child labour is prohibited. What the hon. member has been saying is that although it is prohibited, millions of children are being employed in the bidi industry. I think it is an exaggeration. It may be there are violations of the law; if that is brought to the notice of the appropriate authority, steps will be taken.

SHRI A. SREEDHARAN : In his own constituency of Chalakkudi a number of chidren are employed, and he sily $s$ it is not correct.

## SOME HON. MEMBERS rose-

MR. SPEAKER : He has to ask a second question, but all members get up and have direct talk with the Minister. Is it the way of behaving in the House ? This is a wrong habit all of you have devcloped. I request you not to repeat it: kindly do not do so.

SHRI J. H. PATEL : The hon. Minister has betryed his ignorance about the problem of child labour in the country. He has denied that millions are employed though he says there may be violations of the law. Accorting to statistics supplied by this Government, nearly 12 million beggars are in this country and eighty percent of them are cbiluren. I an not asking for another law; but I want to enforce it more vigorously. However this gevernment is incapable of enforcing any law. There is a law alrea$d y$ : they are not implementing it. If the law cannot be implemented, why cannot they recognise the hard fact that children cannut live? Why should they not amend the Act and allow part time labour and allow compulsory education system to those who are employed and give them some insurance facilities, inedical facilities and so on? He is denying the existence of child labour.

SHRI GOVINDA MENON : I do not deny it. The question related to the bidi industry an.! I said that there were violations of law and the figures that he gave must be somit what exayerated. I am thank.
ful to him for the suggestion and also for his information about my ignorance.

धी राजीर ₹सह : क्रहयक्ष मह़ोद्यय, दे दात में आम तोर पर जो वोकर सं क्शान है खास तोर से हिरिज भाई, उनके बच्चे बावजूद कम्पहसरी एतूकेशन होने के या तो मवेशियों को ग्र जिग के लिए भेजे जाने हैं या वे बड़ किसानों के घर गोबर डालने के लिए भेजे जाते हैं। यह् अनलाफुल तो है नहीं लेकिन एक प्र० क्टस है जिससे वद्व सफर करते हैं... (क्यत्रथान)....

## प्रध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिए।

श्री रसीीर सिक्र : मै मवाल ही पूछ रहा है कि यद्र 80 से 90 वरसेंट हरिजन बच्चों की तादाद जो सकललों में जानी चाहिए और उनसे फोसर्ड लेबर लिया जाता है और उनके लिए मरकार क्या कर २ही है ताकि वह बच्चे स्कूलों में जाय और कल को देश के अच्छे नागरिक बन सकें ? इधर भी मंखी महोदय ने कुछ सोचा है ?

SHRI GOVINf)A MENON : I agrec with the hon Meather that it wiould be a great advantage if co:mputsory prinary education could be intigduced not only for the Harifin boys but for alf; but this is a matter which comes within the fumbtiction of the State Govermment.

SHRI M. L. SONDHI : The Minister holds the purtfolio of social welfare and be knows that in New Delhi, the headquarters of the Government of India, when we go out we find child labour emplosed in road bulting and scavenging. Will he acknow. ledge that this has a very bad denionstrative effect on our country? Is he prepared to announce any immediately measures so that childicn may not be employcd in road building works where there are fumes dangerous to health and in scavenging work?

SHRI GOVINDA MENON : I agree with the hon. Member that it is not desira. ble that children should be employed in
these occupations. I shall certainly place the suggestion of the hon. Member before the Home Ministry.

SHRI E. K. NAYANAR : The hon. Minister denied the employment of child labour in the bidi industry; besides bidi industry they are employed in handioom industry also. In 1948 and then in 1966 Pariament passed an Act against the employment of child labour and the Kerala Government tried to enforce the Act in tespect of the bidi industry. But due to competition in Andhra and Mysore States they failed and the owners of the bidi and the cegarette industry are able to evade the Act. I want to know whether the Central Govirnment will take the lead to implement the Act which was passed by Parliament in 1966 ?

SHRI GOVINDA MEN(IN : Agai: ' must repeat that I did not deny that, there may be violations of the law which was passed by Parliament. All that I said was that the dificultics mentioned by Mr Patel weic exaggerated. Regarding the specific question of my friend. I would say that the imolementation of all these legislation is with the State Governments; as he himself pointed out, the difficultics were ereated by some external forces.

SHRIE. K NAYANAR : Last time also, the same question came up before Parliament and the Latour Minister repfied. I want to know whether the Central Government will take any lead to implement the Act which was passed by Parliament -

SHRI GOVINDA MENON : The Cent. ral Government cannot directly implement these legislations in the States.

बी प्रमेंब वर्मा : मैं मंत्री महोदय से जानना चाटता हूं कि हूस सिलसिले में जो कानून मारत सरकार ने पास किषा उसे किस किस प्रान्तीय सरकार ने लागू-नहीं किया, हस सिलसिसे में कोर्ठ उह्हौंने रिपोर्ट मंगवां कै घौर घंगवाई है तो किस किस सरफार ने उस कानून पर अमल नहीं किया ? वगर नहीं बंगबाई है तो क्या अव्य के इस सिससिसे में पूरा

सर्ठो करने को तंयार है कि ते देसे कि जो कानून पास किया गया है उस पर पूरा अमल वयों नहीं हुआ और उन सरकारों को अधेश देमे को तंयार है कि वह् इस पर व्ममल करें।

SHRI GOVINDA MENON : As the House knows, this is a matter which comes under the concurrent list of the Constitution. In order that there may be a uniform legislation in these matters, Parliament enacted a law. Regarding the specific question as to which are the State Governments which may not have implemented it, ; I would plead that Government would require notice.

SHR1 A. SREEDHARAN : I do not want to put any embarrassing question to the Minister, ...(interruption)

SOME HON. MEMBERS : Why, why ?

## AN HON. MEMBER : Put it.

SHRI A. SREEDHARAN : I will tell you why. It is because he had a sudden attack of socialism and he is convalescing.

MR. SPEAKER : You are embarrassing him nore by this remark then by your question. (Interruption)

SHRIA. SREEDHARAN : Yesterday, he was talking in terms of socialism. For 22 years, the people have been chronic patients of socialism Overnight, I did not discover socialism like you.

MR. SPEAKER : Order, order.

SHRI A. SREEDHARAN : The entire problem requires a positive solution. Most of these children who seek employment are either children of widows or are illegitimate children. Now that the Government have initiated a social policy, as they say, $I$ would like to know whether the Government will initiate measures to give pension to the widows so that their children need not seek employment and whether the Government will also take the responsibility for illegitimate children being born in this country.

SHRI GOVINDA MENON : This is wide apart from the question put in the agenda. Government cannot take responsibility for illegitimate children.

SHRI A. SREEDHARAN : They are Indian children.

SHRI GOVINDA MENON : I cannot here and now say that I will take the responsibility for illegitimate children.

SHRI A. SREEDHARAN : In the Scandinavian countries and in other European countries also, the State has taken the responsibility for such children and this Minister talks of socialism but they are not prepared to initiate this welfare medsure. If they cannot do it, the illegitimate children will come up and vote. (Interrption).

MR SPEAKER : Order, order. Please resume your seat.

SHRI A. SREEDHARAN : The illegitimate children are those of the Government. Government alone can take care of them.

अी घबनुल गनी हार : क्या वजीर साह्ब कानून में तेसा प्रमेंडमेंट लाने के लिए तंगार हैं जिससे बचचों को एजूकेघान के साथ साथ सकूल में ही सरकारी तौर पर ऐसे काम दिये जायं जे से कि लीफाफे बनाना या इसी तरह के दूमरे काम करना ताकि उन गरीक बच्चों को लेबर मी मिल जाये, एम्पलायंट्ट भी मिल जाये घ्रोर उनकी एजूके गन मी हो सके ?

Sبا Sj ميهمط لمالـت بצ5
 al it S
 بهى On "

SHRI GOVINDA MENON : This is a suggestion. Regarding education no legit. lation can be made

सी ईारदान: न में जानाँचाहता है मरकार ने कोई त्वा गत्वं कर।या है कि देश में fक्रतन बचने इम प्रका' से काम पर लगे हुए हैं ? ग्रणर नली कराया च तो क्या fिक्रि मर्वष्य में ऐमा मर्त्र कराने की क्रपा करेगे ?

SHRI GOVINDA MENON: There has been an allofndia survey of agricultural labour where certain figures have been obtained. There has been another survey conducted by the Labour Bureats of the labour condition in certain industries Then in the census which is taken decennially, figures regarding employment of children are collected.

## WRITTEN ANSWERS OI: QUESTIONS

> Tele-Communication Cable Factory of Hyderabad
*185. SHRI K. I.AKKへPPA: SHR I.AKHAN LAD SAPOR :

Will the Minister of INDUSTRIAI, DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether Government have under study a proposal to set up a Pele Communication Cable Factory at Hyderabad;
(b) if so, the datails thereof: and
(c) when the work of this factory is likely to commence ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) Yes, Sir.
(b) The project is planned for manufactare of 5000 KM of PILC Dry Core Commanication Cables at a capital cost of Rs. 564 lass (excluding township) with a foreign exchange components of Rs. 92 lass.
(c) the proposal is under examination.

## Need Sor Uniform Civil Cude for India

*186. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
(a) whether the All India Radio had orgained a discussion on the 4 th September, 1969 on the necessity for evolving a uniform Civil Code for India, in which eminent personalities like Justice Chagla and Justice Vasu took part;
(b) if so, what steps are being taken by Government in the direction of evolving a uniform Civil Code in the light of the observations made by the participants in the said discussions; and
(c) whether any national convention/ conference would be convened to lay down the broad outlines for such a Civil Code ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) A discussion on the topic whether a Common Civil Code is ensential for natiomal unity was broadeast from the Delti Station of the All India Radio on Sentember 4,1969 in which the following Menters of Parliament participated.

1. Shri N. C. Chatterii
2. Shri M. C. Chagla
3. Prof. Rutnaswamy
4. Shri Asoke K. Sen (Moderater)
(b) The Government do not have at present any proposal to evolve a uniform Civil Code.
(c) Does not arise,

## नई Ғलल्ली में रेलवे की भूनि का एक

 प्राइवेट फर्म को पलाट किषा जाता6187. घं घंम प्रकाश र्यागो। क्या देलि मन्त्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :
(क) क्या यद्द सच है कि अब वंतमन खाध्य तथा कृषि मंत्रो, घ्री जगजीवन राम, स्लेत्रे

मंत्री के सूप में काषं कर रहे थे, अर्थात् 7 दिसम्बर, 1956 और 19 अप्रैल, 1962 के बीच की अवधि में, तो कनाट ल्लेस. के एक निकटवर्ती क्षेत्र में रेलवे लाइन के साथ लगने बाली भूमि कोका दोला के निमीता मैसर्स ध्योर ड्डूष्स कन्पनी को अयदा उनके एक मागीदार को भ्रलाट की गई थी ओर हस पर लोक लेखा सfमित ने भी आपति को थी; और
(अ) यदि हां, तो कितनी मूमि अलाट की गयी थी, किस की अनुमति से ओर किस कीमत पर अलाट की गर्ई थी और लोक लेखा समिति द्वारा की गई आपति का ठ्योरा बया है ?

विधि तथा समाज कह्पाए प्रोर रेसब मत्र्री (श्नो गोविच्व मेनन) : (क) 194243 में ततकालोन नारं वेस्टने रेलवे के प्राधिकार के अर्धीन, कनाट लंस के निकट 1666 वर्ग गज जमीन का लाइमेंम मंमर्म औरिए्टल त्रिल्डिगंस एण्ड फीर्नोशग कं० (प्राइबेट) लिमि• टेड को दिया गया था जो मंक्सं व्योर ईिक्न ( कोका कोला ) के मालिक है । बाद में, जब उत्त फमें ने जमीन का कुध्ध माग छों़़ दिया तो 1947 में हुसटर्न पजाब रेलवे द्वारा 1152 वर्ग गज जमीन के लिए नया करार किगा गया। 31-5-51 तक प्रति वर्ष इस करार का नबीनीकरशा होता रहा। लोक लेखा समिति ने इस मामले की जांच की थी और कुछ सिफारष की ची।
(ख) इस समय पार्टी के कब्जे में जो जमीन है उसका देत्रफल 2743 वर्ग गज है। रेलवे बोंदं द्वारा उरार रेलवे को करार निष्नादित करने के लिए पिद्धला आदेश नवर्बर, 1962 में जारी किया गया था । तंमान कार के बनुसार वारंबक किराया 30,611 ह० 88 पंसे

प्रम सम्बन्ष में लोक लेखा समिति के विच्नार और सिफारशों समा-पटल पर रख दं।

गयी हैं। [प्रन्यालय द रही गई । देखिये सहगा एल० टौ० $2089 / 69$ ]

## Appeals pending before Income-Tax Appellate Tribunal

*188. SHRI YAMUNA PRASAD MAN. DAL : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) whether it is a fact that a large number of appeals are pending before the Income-Tax Appellate Tribunal at present;
(b) if so, the number of such appeals pending as on the 1st April, 1964 and on the 1st April, 1969;
(c) the number of appeals filed during each year:
(d) the number of appeals disposed of during each year; and
(c) the steps taken by Governnsent to dispose of the remaining appeals ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON): (a) Yes, Sir.
(b) 26,814 appeals were pending on 1st April, 1964 and 63,334 on Ist April, 1969.
(c) and (d). Year Number of appeals filed Number of appeals disposed of

| $1964-65$ | 21,251 | 15,266 |
| :---: | :---: | :---: |
| $1965-66$ | 21,924 | 16,648 |
| $1966-67$ | 27,722 | 18,239 |
| $1967-68$ | 31,102 | 23.157 |
| 1968.69 | 31,929 | 24,098 |

(e) Apart from various administrative measures taken from time to time for spoedy disposal of cases, fuur new Benches of the Tribunal have been created in October, 1969,

## Attacks on Passenger Trains during Communal Riots in Gujarat

*189. SHRI P. C. ADICHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether the rioters attacked Passenger trains, including the 36 Down Kirkee Express dear Katosan in Mehsana District during the communal disturbances in Gujarat in September this year; and
(b) if so, the details of the incidents and the loss of the life and property involved therein?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Yes, Sir.
(b) The details of the incidents are given in a statement placed on the Table of the

Sabha. [Placed in Library. Sce No. LT-2087/69]. In these incidents, 22 persons were killed and 17 injured. The value of the luggage carried by the deceased/injured persons is not known. The damages caused to the Railway property during communal riots in Ahmedabad in Septomber, 1969 have been estimated at Rs. $6000 /$ -

## Fixation of Prices of Cement and Sugar

*190. SHRI S. K. SAMBANDHAN: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVE. LOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that Government have taken different standards in fixing up the prices for the cement and sugar; and
(b) if so, the details thercof and the reasons for adopting two different standards for two commodities ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (8) No, Sir. The procedure an
pattern adopted for fixation of price for Cement and Sugar are broadly similar, subject of course to the special circumstances obtaining in the case of each.
(b) Does not arise.

## Halt Station at Trinagar (Rampura), Delhi

*191. SHRI A. SREEDHARAN: SHRI S. M. KRISHNA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the residents of Trinagar Colony, where ncarly 1 lakh people are residing, are facing a great hardship in coming to Delhi;
(b) whether it is also a fact that Daya Basti and Shakur Basti stotions are situated on equal distance from Trinagar and it takes more than 45 minutes in reaching both the stations:
(c) whether Government propose io make a Halt Station at Trinagar (Rampura) so that the residents of this locality may be benefited in coming and going to Dethi and this will ease the traffic position of the Delhi Transport Undertaking also; and
(d) if so, the time by which a Flag Station is likely to be opened and, if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF LAW AND SO. CIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) and (b). Trinagar is situated between Dayabasti and Shakurbasti stations at a distance of 2 kms . from the former and 2.25 kms . from the latter. The residents of the area are served by 1? UP and 12 Down passenger trains stopping at these stations and by road scrvices like buses, auto-rickshaws, taxis ctc. available in the area. The time taken in reaching these stations from Trinagar depends upon the mode of transport used by the individuals. Trinagar area is also seived by direct bus services to Deihi.
(c) There is no proposal to open a hait at Trinagar.
(d) Does not arise.

## Violation of L/censing Conditions by Industrial Units

## *192. SHRI BHAGABAN DAS SHRI JYOTIRMOY BASU :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that according to a survey carried out by the Director-General. Technical Development forty-five industrial units have violated licensing conditions by poducing more than what they were permitted to;
(b) if so, the details of the survey carried out by the Director General, Technical Development;
(c) the action taken on the same; and
(d) the names of such violating industrial units and the extent to which the conditions were violated ?

THF MINISTER OF INDUSTRIAL DEVEIOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHR1 F. A. AHMFD): (a) Yes, Sir.
(b) and (d). The details of the survey and the particulars of the industrial units and the extent to which licensed capacities were exceeded by them are given in para 5.45 and Appendix IV-F of the Report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committec, copies of which have already been circulated to Members of Parliament.
(c) The question of action to be taken in cases where industrial undertakings have established capacity greatly in excess of the capacity licensed under the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 is under consideration of Government.

## Demands of Drivers, Guards and other Maintenance Staff of Eastern and South Eastern Railways

[^1]be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the drivers, guards and other maintenance staff of the Eastern and South Eastern Railways had recently given rotice to the Railway authorities concerned of their respective Railways that unless they were protected from 'mass' manhandling and their personal safety and security were properly ensured, they will stop running trains;
(b) if so, the full details of their demads;
(c) the steps taken to meet them; and
(d) the steps taken to remove the genuine grievances of the travelling public which are the main cause of their annoyance and which give a chance to the unsocial and other types of element among them to indulge in violence and attack on Railway personnel and property ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

## Prices of Mercedes Trucks

*194. SHRI JAI SINGH :
SHRI HARDAYAL DEVGUN : SHRI YAJNA DATT SHARMA :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the prices of Mercedes trucks, both heavy and light, have been increased recently;
(b) if so, what are their present prices and what were their prices on the 1 st January, 1969, ist Nevember, 1968, 1 st November, 1967, 1st January, 1966, 1st January, 1964. 1st January, 1962 and 1st January, 1960; and
(c) the details of the powers that are vested in Government to check the rise in their prices ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADB AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Yes, Sir.
(b) A statement is laid on the Table of the House.

Statcment

| Date-Price ruling on | Ex-factory retail prices of Mercedes Trucks of $166^{\prime \prime} / 165^{\prime \prime}$ Heavy (Model 1210) | WB <br> Light (Model 312) |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Rs. | Rs. |
| $15 t$ November, 1969 | 40,247 | 38,180 |
| 1.1.1969 | 38,097 | 36,530 |
| 1.11 .1968 | 37,814 | 36,282 |
| 1.11.1967 | 36653 | 35,220 |
| 1.1.1966 | 33,041 | 31,882 |
| 1.1.1964 | Not in production | 28,921 |
| 1.1.1962 | -do- | 27,073 |
| 1.1 .1960 | -do- | 26.390 |

Note :---These prices aro exclusive of the excise duty and surcharge payable on built up vehicles.
(c) At present there is no control, informal or statutory, on the prices of commercial vehicles. However, Government have adequate powers under section 18 (G)
of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and the Essential Commodities Act 1955 to control the prices of commercial vehicles if the need for statutory control of commercial vehicies arises.

## Big Industries in Bihar

## *195. DR. SUSHILA NAYAR : SHRI B. P. MANDAL :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether Government of Bihar have submitted any proposal to the Government of India for the setting up of big industrics in that State during the Fourth Plan periud: and
(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMYANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) and (b). The Fourth Plan proposals of the Bihar Govertmont were contained in the Draft Outine of the Fourth Five Year Plan- Bilar, prepared by the Govt. of Bihar, which were discussed in the Planning Commission on the 18 th and 19th October, 1968. No other proposals have been reccived from the Bihar Govt. for setting up big industries in the State during the Fourth Plan.

The projects in the Central Sector to be set up during the Fourth Five Year Plan and the investments proposed to be made on them are given on pages 253-260 of the Draft Fourth Five Year Plan Report. The projects to be located in Bihar during the Fourth Plan are also mentioned therc. In so far as projects, locations for which have not yet been decided, are concerned it is not possible to state at this stage, which of such projects, if any, will be located in Bihar.

## Construction of Cuttack-Paradeep Line on South Eastern Railway

*196. SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether any final schedule for the completion of construction of Cuttack Paradeep line in the South Eastern Railway has been fixed;
(b) whether it is a fact that the exRailway Minister, Shri Poonacha, announced
at the inauguration ceremony held at Cuttack that the construction would be completed by $1970-71$;
(c) whether the present phased programnce announced by his Ministry will not slow down the process and ultimately delay the date of completion; and
(d) whether it is also a fact that the post of independent Engineer-in Charge for the Project has been abolished and it has been put in charge of the same person who is now looking after Haldia Project?

THE MINISTER OF LAW AND SO. CIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON ) : (a) According tothe present schedule, the line is expected to be completed by the end of 1972.
(b) Shri Poonacha mentioned that tho work is expected to be completed by 1971.
(c) The phased programme has beed fixed with a view to complete the work on the main line along with that on the loading and unloading facilities for iron ore at cither ends of the line.
(d) The post of District Engineer in charge of this project has not been abolished. There are separate District Engineers. for construction of Cuttack-Paradeep as well as Haldia-Panskura lines, working under the Enginecr-in-Chief, Calcutta.

प्रशोक पेवर fमल्स सिमिटेः, बरभंगा
*197. धी हा० मा० तिबारी : क्या चौद्योगिक ₹िकास, वान्तरिक क्यावार तथा समबाय-कापं मंत्रो यह्ए बताने को कृता करेंगे कि :
(क) क्या नित्वार सरकार ने अशो तेपर मिल्स लिमिटेक, बिहार के सम्बन्ध में कोई घोजना भेजी हैं
(ख) यदि हां, तो उसका कमीरा क्या हैं अर
(ग) उस पर सरकार की बया प्रनिक्रिय। ?

मौद्योगिक विकाम. भान्तरिक क्यापार तथा समवाय-काषं मत्रो (श्रो फत्वृ्दोन प्रली प्रहृम区) : (क) मे (ग). जंः चंत, निहार सरकार ने हाल ही में सूकना दी ?ै f क उन्होंने आसाम सरकार को मूलित fकया है fि अगोक पेपर मित्स लिfिटेड की कुछ मशीनों को दरभंगा से आसाम ले जाने में उन्हें इन शार्तो के अघोन कोई आपन्ति नहीं के कि उचच स्तर के कागज का प्रतिदिन $30 / 40$ मी॰ टन उत्पादन करने चाला अन्प एकक वतंमान स्थापना स्थल पर सगाया जाए तथा प्रश्तावित नए् ए्कक के ₹यापना कार्य की वृद्ध निरिचत हो जाने पर ओर इसके लिए सक्रिय कदम उठा लिये जाने पर ही बिहार सरकार मिल की आयईयक परिसन्पत्तियों के भ्रासाम स्थान। ःतरा में सहायता करेगी। छन प्रस्तावों के आगे कायंयूप देने के लिए प्रन्य बातों के साथ-साथ बिहार तथा भासाम सरकार के प्रतिनिधियों को एक सभिति चता दी गई है •

Shortage of Steel in Delhi during August and September, 1969
*198. SHRI MEETHA LAL MEENA :
SHRI K. M. KOUSHIK : SHRI C. C. DESAI : SHRI J. MOHAMED IMAM : SHRI SHIV KUMAR SHASTRI
SHRI RAM AVTAR SHARMA :

Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to $t$ ate :
(a) whether there have been complaints of acute shortage of steel in the Union Territory of Delhi during the moaths of August and Septemer, 1969;
(b) the steps, if any taken by Govrnment to meet the needs of the industries in the Union Territors; and
(c) if no steps have been taken, the oasons therefor?
the minister of state in the MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) (a) There have been such complaints.
(b) and (c). Flat products are in Short supply all over the country. This shortage has been sought to be met by stepping up production to the extent possible, and also by liberalising imports.

There have also been complaints of shortage of constructional stecl from Delhi State. Producers are being advised to augment supplies of such materials threugh their stockyards.

Prohibition During Gandhi Centenary Year<br>*199. SHRIMATI SUSHILA ROHATGI :<br>SHRI SHRI CHAND GOYAL :

Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state the details of the plans Government had drawn up to enforce dry laws in the country during the Gandhi Centenary Year.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. SHRIMATI PHULRENU GUHA): Prohibition being a State subject. it was for the State Governments to take action in the matter.

## Avenues of Promotion of Cummerial Clerks

*200. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) the details of avenues of promotion of Commercial Clerks after appointment;
(b) the categories which are allowed promotion in the Commercial Clerks category;
(c) the categories in which Commercial Clerks are allowed to get promotion;
(d) the percentage fised for each of the categories for promotion in other cato
gory as referred to in parts（b）and（c） above；and
（e）the reasons for variations，if any ？
THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS （SHRI GOVINDA MENON）：（a）to（e）． Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha．

## Violent Incidents in Rourkela

＊201．SHRID．N．DEB： SHRIS．P．RAMAMOORTHY： SHRI D．AMAT ： SHRI H．AJMAL KHAN ．

Will the＇irister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state ：
（a）whether there had been violent incidents at Rourkela on the 15 th August， 1969；
（b）whether any investigation has been made into the various causes leading to these incidents；and
（c）Whether a copy of the report of investigation would be laid on the Table of the House ？

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING（SHRI K．C．PANT）： （a）Yes，Sir．
（b）and（c）．The incidents in question arose directly out of an agitation esponsed by students and some political parties for a railway link between Bimlagarh and Talchar．This being essentially a law and order problem concerning the State Govern－ ment，no investigation has been made into the incidents by the authorities of Hindus－ $\tan$ Steel Limited of Government of India．

## बंमट कोसमैन एँः करुपनी लिमिटेख की प्रव्ष प्रबस्थ।

© 202．धी प्रकाइवीर चास्त्रो क्या पोज्रोणिक रिकास，मार्तरिक व्यापार तथा समबाय－काषं मंध्री यह बताने की क्रपा कर्रें कि：
（क）क्या हॉल हो में बन्बई क एफ
 लिमिきेड के प्रग．धकों के बारे मे सरकार के किसी निराएँय को फाइल किगा गया था；

> (ख) क्या यह् मो सच है कि न्याय।लय ने इसे र्वीकार नहीं किया है ；
（ग）क्या यह् निगांग मंत्र मडल स्तर पर लिया गया या अभवा क्या य弓 विभागीय नारांय था जिन प्रधान गारी का अनुमोदन प्र斤ॅन था ；और
（घ）यदि हाँा，तो न्यायानय में फाइल किये गये सरकारी निर्णय का बोरारा हैया ？

प्रोज्रोगिक विकास，प्रोतरिक वमावार तथा
 मद）：（क। से（घ）．सदन के पटल पः एक विवराण पत्र प्रस्तुत है ।［प्रनघालय में रत्जिया गया । वे सिमे सहाए LT－2088／6）］

Revisiun of Code of Practice for re－inforce ment by Indian Standards Institution

> *203. SHRI N. SHIVAPPA : SHRI K. P. SINGH DEO : SHRIC. MUTHUSAMI :

Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state ：
（a）whether he is aware that the Indian Standards Institution has revised the code of practice for reinforcement，i．e．IS ： 456 permitting higher stresses in case high ten－ sile bars and rods are used in place of plain ones in construction work；
（b）whether it is a fact that the effect of this revision would be that there would be a saving of steel to the extent of 40 percent in weight by the use of high tensile bars and rods；and
（c）if so，the steps taken by Government to ensure maximum production of this material，which would be highly beneficial to the country？

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT): (a) Yes. Sir. Indian Standards Institution has revised IS : 456 permitting bigher permissible stresses in steel reinforcement in case high tensile bars and rods are used. Two separate specifications have been brought out, one covering hot rolled deformed bars and another for cold twisted deformed bars for concrete reinforcement.
(b) The extent of saving of steel is dependent on the quality of concrete used and the design for reinforced concrete adopted. In ccrtain cases, saving of the order of 40 per cent in weight of the steel compared to plain round nild steel bars can be achieved by using high strength deformed bars combined with high quality concrete and ultimate load method of design for the reinforcement. A more general estimate of saving will be around 2530 percent.
(c) During 1968, a number of steps were taken to popularise the use of this steet and at the same time to maximise production. In that year, capacity for the production of high tensile deformed bars was set up with Tata Iron \& Steel Company, Indian Iron \& Steel Company and the Bhilai and Durgapur plants of Hindustan Stecl Lid. Tatas matketed about 15,000 tonnes of deformed bars during 1968.69 and during the curtent year they have planned for the supply of over 60,60 tonnes. Production in the HSL. plants was around $\mathbf{3 , 3 6 0}$ tonnes last year. It is expected to be around 30000 tonnes or 40,000 tonnes this year. Production by Indian Iron \& Steel Company is also expected be go up to about 30.000 tonnes this year. Production of these bars in the integrated Steel Plants is therefore expected to rise from 20,000 tonnes last year to about $1,20,000$ tonnes this year. Production with the re- oller units has to some extent been affected by the current shortage of billets particularly of the tested variety required for this purpose. Further steps are being taken by integrated steel plants to step up their production.

## fिहीी-आाप्टरा से सहारूपुर तक बड़ो लाइन

-204. बी रदुवीर fंत्टा श्ञाही : क्या सखे मत्री दिनोक 5 अगसत, 1969 के

अनारईfन्न प्रश्न संख्या 2189 के उत्तर के सम्बन्ध में यन बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या दिल्लो-शाह्ददरा से महारनपुर तः बह़ी लाइन के निमीएा हैनु सर्वेक्षता का कार्य इम बीच पूरा कर लिया गया हैं।
(习) यदि हां, तो निमीशा कायं के कब त क अग्म हो जाने की सम्भाचना है तथा यह कार्य मम्भवत: कच तक पूरा हो जायेगा और
(ग) यदिन्द नहीं, तो विलम्व के चग्रा कारएा है ?

विधि तथा समाज कल्वारा घ्रोर रेनवे मतन्री (थ्री गोनिन्त मेनन): (क) से (ग). सवेक्षग़ से माबनिधत क्षेत्रकागं लगभग पूरा हो गया है। रिपोर्ट ग्रोर अनुमान का संकलन सिया जा रहु है। लाइन के निमांए का विनिएचय सर्वेक्षएा निवोटं मिलन तथा रेलवे बोडं द्वारा उसकी जंच करने के बाद किया जायेगा।

Setting up of Special Steel Plant at Rourkela
*205. SHRT YOGENDRA SHARMA ; SHR! C. JANARDHANAN :

Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINLERING be pleased to state :
(a) whether there is a proposal to set up a special steel plant at Rourkela as anadjunct to the exieting steel plant;
(b) whether Government are seeking Jupanese help in setting up the special steel plant; and
(c) the production capacity of the proposed plant and the estimated cost thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MTNISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRIK. C. PANT):
(a) Hindustan Steel Ltd. has proposed to set up a CRGO sheet plant in the Rourkela Steel Plant.
(b) Hindustan Steel Limited are seeking Japanese know-how for setting up this plant.
(c) Production capacity proposed by Hindustan Steel Lid. is as follows :

Cold rolled grain oriented sheets :
24,000 tonnes per annum
Cold rolled non, grain oriented sheets :
36,000 tonns per annum
60,000 tonns per annum
The estimaied investment cost for the whole unit as tentatively worked out is Rs. 45 crores.

Taking over of Management of Railway Lines frum M's. Martin and Co.
*206. SHRI GADILINGANA GOWD: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether there is a proposal to take over the management of Railway lines being managed by M/s. Martin and Co. in India;
(b) if not, the reasons therefor; and
(c) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the details thereof ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON): (a) No, Sir.
(b) Out of the six non Government Railways managed by M/s Martin Burn Ltd. three are operating under contracts with the District Boards of the areas in which they are situated, and the Central Government have neither any financial interest in these Railways nor any contractual right to take them over. Of the other three Railways operating under contracts with the then Secretary of State for India (now President) one Railway is being worked by the conti. guous Government Railway since its inzep. tion. The contracts of the remaining two Railways contain no provision for their management being taken over by the Goverament except by purchase. The question of their purchase is considered by Government whenever the option for purchase falls due periodically under the contract.
(c) Does not arise.

## Indigenous producion of imported items and Equipment

*207. SHRIS. R. DAMANI : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to stnte:
(a) whether Government have indentified and made a list of all such items and equipment which the industry in India is not able to produce so far and as such import has become necessary ;
(b) if so, the details thereof;
(c) the special programmes drawn up in each unit to manufacture as many items out of the list as possible and the proposals therefor ; and
(d) the steps Government have taken to achicve the objective?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF.A. AHMED) : (a) and (b). The Import Trade Control Policy for the year 1969.70 publish. ed by the Deptt. of Foreign Trade in consultation with other Departments of the Govt., indicates the items which are wholly or partially being permitted to be imported into the country on account of these being not at all produced or not being produced in adequate quantities in the country. As and when indigenous capacitiy for the production of an item gets established and there is sufficient production to meet the demand, the item in question is placed on the banned list for import purposes.
(c) The entrepreneurs both in the organised and small sectors of the industry are encouraged to develop and take up the manufacture of the items, which are being imported at present. It is not possible to draw up any programme for each unit in view of the very large number of units in different sectors of the industry.
(d) The steps being taken on a continuing basis to reduce the import includes:
(i) A continuing review of the imports slready authorised but not irrevo-
cably committed, with a view to ensure that the items of plant and equipment which could be obtained from indigenous sources subsequently are not permitted to be imported;
(ii) Continuing efforts to identifs items of imports, particularly of high values and of strategic importanec, with a vicw to take the devclopmental action for their production whitbin the country, on a priority basis;
(iii) Substitution of imported raw materials, components and spare parts with indigenousiy manufactured materials and components of same specifications or of comparable specifications ;
(iv) Reduction in the consumption of imported raw material and components per unit of production;
(v) Progressive change over of production of chemicals and chemical products from intermediates to their production from basic raw materials;
(vi) Accelcration of phased manufacturing programme to achieve a greater indigenous content in the shortest possible time ;
(vii) More rigorous scrutiny of the request for capital goods imports with a view to ensuring that the plant and equipment ctc. which are already being produced in the country or are likely to be prod. uced in the nearfuture. are not allowed to be imported;
(viii) Instructions to the concerned authorities both in the Central and State Governments to associate the DGTD with the planning of the projects from the very early stages, to ensure that the items of equipment which are capable of being deveioped whithin the country are not allowed to be imported for lack of timely planning ;
(ix) A scheme for giving encouragement to the work in the field of import substitution is also under operation under which awards are given to the individuals and institutions that bring out practical ideas which give rise to import savirg;
(x) Instructions to the various project authorities both in the public and private sector to get the drawings for all the tailor-made items from the foreign collaborators so that against these drawings, manufacturers in India could produce the necessary equipment indigenously;
(xi) Instructions to the various authoritics in the State and Central Govts, to consult the D. G. T. D. well in advance before agreeing to accept any plant and equipment cven by way of 'GIFT' so that indirect imports of the items which are being produced in the country are avoided.

## हस्वात का उत्पावन लक्षंग

4208. धं महाराज fिए भारतो: कया हस्पात तथा भात्रे हुजीनिर्यांग मन्त्री यह बताने की कृता 干रेग F5:
(क) कया सरहार ने देश में हस्पात को खपत तथा इमक निर्यात को देग्वते हुए इसके उत्पादन के लक्ष्य में कोई परिवतंन किया है, और यदि हिं, तो इसका ब्रोग़ क्या है ; घ्रोर
(त) चोधी पंचवर्पीय योजना के अन्त तक कितना तथा किम किम्म का इसात उत्पानित निमा जायेगा और देश में उस भाधार पर कौन.कोन से प्रमुव उच्योग ₹्यावित किए जाएंगे ?

## द्वात तथा भारी छन्जीनितर्रश मंत्रालघ में राउप मन्त्री (ज्री कृष्य बत्व पन्त) : (क)

घपात के निर्माए को क्षमता के अधिष्ठापन की लम्बी गर्माँधि के कारएा देशा में सपत

तथा निर्यात की संभावनाओं के अनुसार, अह्पकाल में उचपादन के लक्ष्यों में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है। फिर मी, देश की आव्श्यकताओं के अनुसार छस्वात की क्षमता बनाने के लिए एक दस-₹र्षीय कायंक्रम पर विचार किया जा रहा है ।
(ब) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

## विखरात्य

पहले से हाष में ली गई योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, डमपात के प्रमुख उत्पादकों से चोथी योजना अदधि के घ्रन्त तक विभिन्न प्रकार के इस्पात की उपलनिध इस प्रकार होगी :-

1. छड़े बोर गोल छड़े 849
2. अायर राउ 374
3. सरचनल्मक 1254
4 रेल की पटरी 639
4. जोछ़ पट्टी 10
5. सलीषर 68
6. पट्टियों की जोड़ियं 95
7. कम चौड़ी, मारी और
चौड़ी cलेटें
8. इक्फलप 405
9. गर्म बेलित चादरें, स्ट्रिव
आर कम चोढ़ो, हलकी
ᄃलेटे 1087
10. ठण्डी नेलित चादरें
ओर स्ट्रिप 617
11. टिन ल्लेटे 180
12. जस्ती चादरॅर 279
13. विद्युत चादरें (डायनेमों
मेंत्ठ)

विचाराषोन नये प्रस्तावों में निम्नलिखित

सन्मिलित है :
(1) मिलाई का चिस्जार (2) एक ‘लेट मिल (3) बोकारो के न्वितोय चराता का स्थापन (4) नये छसपात कारखाने लगाने की कायंवही।

## Supply of Coking Coal to Hidustan Steel Ltd.

## *209. SHRI ESWARA REDDY : SHRI JHARKHANDE RAI :

Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state:
(a) whether it is a fact that the stecl plants under the Hindustan Steel Ltd. are facing the problem of deteriorating quality of coking coal supplied to then ;
(b) whether it is also a fact that supply of coking coal is inadequate and irregular ; and
(c) if so, the steps taken by Government to ensure adequate supply of high quality coking coal to the steel plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). At present supplies of coking coal to Hindustan Steel Plants are adequate in quantity. There have, however, been problems to ensure that the required qualities are maintained in the supply of the various types of coal.
(c) Government set up a Committee recently to study the problem of quality. This Committee has recommended joint sampling of Coal. Action on the basis of this recommendation is being taken by Hindustan Steel in consultation with Government and in negotiation with the Coal producers.

## विरिष्ट योजनार्मों के लिये बित्य बैंक्ष से द्रा <br> *210. धी राप सेबक यादब : बो बेसी़ांकर घमी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने बो क्रुपा फरेंगे कि:
(क) क्या रेलये बोड कुछ विशिष्ट योजनाओं के लिए व्दए प्राप्त करने के लिए बिपव बंक स बातचीत कर रहा हैं
(ख) यदि हां, तो किन विशिाष्ट यांजनाओं के लित इस क्रा की आवशयकता है ओर इसकी राशि कितनी है ; और
(ग) पया विइव बैंक तथा रेलवे प्राधिकारियों के बीच हुई यह् बातचीत अन्तिम निएाय पर पहुं च गई है ?

विधि तथा समाज कल्यारा श्रोर रेलषे मन्त्री (झ्री गोषिन्द मेनन) : (क) भारतीय रेलवे प्रतिनिधि मण्डल ने अगसत, और सितम्बर, 1969 में 550 लाख अमरीकी हालर के बराबर ॠटा लेने के लिए अन्तर्तष्ट्रोय विकास संध (विषव बंक से सम्बद एक सせथा) से बात-चीत की ।
(ख) यह त्वश किःहीं विशेष पोजनाओं के लिए नहीं है । इस क्करा का उपयोग हीजल और बिजली रेल छंजनों ओर बिजली गाड़ी के सखारी किब्बों के निमरशा के लिए अपेक्षित पुजों घ्रोर साममी के आयत के लिए तथा ऊुपरी बिजलीकरएा, सिगनल और दूर संच!र योजनाओं के लिए उपस्कर, पुर्जों और कच्चे सामान के अयात के लिए 1969.70 और 1970-71 में जिलों के fिदेशी मुद्रा के म्रधि. कांश सचं को पूरा करने के लिए किया जायेगा ।
(ग) जी हां 1550 लाख्व अमरीकी हालर के बरांर ॠृता के लिएं 24 सितम्बर, 1969 को एक करार पर हम्ताक्षर हो गये ।

## Hindustan Photo Films Manufacturing Company Lumited

1201. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOP. MENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the Chairman of the Hindustan Photo Films Manufactur-
ing Company Limited admitted in Madras receatly that the factory could not supply the required raw film for July, August and September, 1969, to the film industry because of labour trouble and if so, the nature and number of strikes that took place in the factory during the last two years and the number of persons involved in the strikes;
(b) the number of complaints received from the fim producers regarding the poor quatity of raw film produced and the nature of the complaints:
(c) the quantity and valuc of raw film produced during the last two years and how much of it was consumed by the film industry; and
(d) the steps taken to improve the quality of raw film, and if not reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAI. DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI 1. A. AHMED) : (a) The Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited has experienced some difficulty in meeling in full, the demand for raw film by the film industry This can partly be altributed to labour unrest and partly to technological reasons arising out of the use of some indigenous raw materials and also to the recent spurt in demand for raw film. There have, however, been nor labour strikes.
(b) During the period July-Septeriber 1969. in the sale of 34,000 rolls. 7 complaints were received, which mainly related to defects in perforation and scratehes on the film.
(c) production of Cine film Positive (Black \& White) during 1967.68 and 1968-69 was of the order of 0799 million sq. M. and 977,483 sq. M. respectively and the sales were of the order of Rs. 7171 lakhs and Rs. 1.46 crores.
(d) steps have been taken by the Hindus$\tan$ Photo Films to further improve the quality, keeping in mind the nature of com. plaints received.

## Scheme of Diesellsation of Rail Routes in Gujarat

1202. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDDA: Will the Minister of RAlLWAYS be pleased to state :
(a) whether Government have drawn up any scheme of dicselisation of some of the Rail routes in Gujarat both for passenger and goods traffic;
(b) if so, the routes where it will be introduced;
(c) what targets have been drawn up under the Fourth Plan for this purpose; and
(d) if the reply to part (c) above be in the negative, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIML WEIFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) to (d). Dieselisation of rail traction is being done according to a phased programme based on the anticipated operational and traffic needs of various sections on the Indian Railuays. No separate programe has been drawn up for dieselisition of routes in Gujarat.

## Conversion of Ankleshwar-Rajpipla line (Western Railway) Into Broad Gauge

1203 SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether the scheme to convert the Ankleshwar-Rajpipla line of the Western Railway into broad gauge owing to Narmada Dam scheme, has been approved;
(b) if sc, when the work is likely to be taken up; and
(c) if not, whether Government would consider taking up the work when the Narmada Dam Scheme is finally approved'?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) No.
(b) Does not arise.
(c) The question of conversion of this section will be considered as and when warranted by anticipated traffic increase which cannot be catered for by the existing narrow gauge line

## Electrification of Section between Virar and Ahmedabad of Western Railway

1204. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of RAIL. WAYS be pleased to state :
(a) whether Government have taken a decision reparding the electrification of Railway section of Western Railway between Virar and Ahmedabad.
(b) when this work is likely to be started and the approxinate time by which it would be completed between Virar and Balsar, Balsar and Surat: Surat and Baroda; and Baroda and Nhmedabad; and
(c) the expenditure to be incurred on these works ?

THE MINISTER OT LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Yes.
(b) The electrification work has already commenced on the entire section. According to current anticipations, the electrification of various sections are expected to be eompleted as under :-

| Virar-Balsar | 1972-73. |
| :--- | ---: |
| Halsar-Baroda | 1971-72. |
| Baroda-Ahmedabad | 1971-72 |

(c) The scheme is estimated to cost Rs. 32.05 crores exeluding the cost of Rolling Stock.

## Development of Industries In Gujarat

1205. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the Gujarat Government have launched a concerted drive to develop a number of selected industries in petro-chemicals and agricultural machinery:
(b) if so, whether it is also a fact that the State Government have approached the Central Government that incentives like transport subsidy, reduction in Central excise duties and increasing developnient rebate would be necessary for an adequate capital and technical know-how;
(c) if so, Government's reaction thereto; and
(d) the nature of Central assistance that will be provided for helping them to develop the industrial programme?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

## Issue of Licence to $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Lakshmi Autocycles

1206. SHRI BABURAO PATEL: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that out of the 96 applications received for a licence to manufacture autocycles mopeds and autoattachments, only 91 were summarily rejected and out of the five selected, a licence to manufacture was given only to M/s. Lakshmi Autocycles because of their cullaboration with Poland, a Communist country; and if so, the reasons for doing so;
(b) out of the 96 applications, how many offered collaboration with Communist countries and how many with non-Comnunist ones with names of the foreign countries;
(c) the names of the proprietors or directors of Lakshmi Autocycles, location of the factory, date when production will start and the price at which autocycle will be sold; and
(d) the names of other four applicants whose applications are still pending ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A.

AHMED): (a) In response to a public notice issued in March, 1965, 95 applications for the grant of industial licences for the manufacture of Autocycles/Mopeds/Autoattachments ctc. had been reccived. All the applications were examined in detait and five schemes were selected for the grant of letters of intent for the manufacture of Auto-cycles/Auto-attachments. The remaining schemes were rejected. Letters of Intent were subsequently issued to the five selected parties, including M/s. Lakshini Autocycles Ltd. These letters of intent were to be conserted into industrial licences after all the conditions of the letters of intent had been fulfilled by the parties. M/s. Lakshmi Autocycles had fulfiled the conditions of the Letter of Intent issued to them and accordingly they have been granted an industrial licence. The remaining four parties who were granted letters of intent, along with $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Lakshmi Autocycles, have not yet fulfilled all the conditions of the letters of intent. As soon as they fulfil the conditions they will also be granted industrial licences.
(b) Out of the 96 applications received, six proposed collaboration with Poland, 1 with Yugoslavia, 2 with East Germany, 4 with France, 4 with Japan, 5 with U. K., 9 with Italy, 3 with West Germany, I with Sweden, and 2 with U.S.A. The remaining applicants either proposed indigenous design or did not indicate the name of the foreign collaboraturs.
(c) the names of the propictors or directors of Lakshmi Autocycles are:-
(i) Shri V. M. Rao
(ii) Shri A. Visveswara Rao
(iii) Shri A. L. Kumar
(iv) Shri P. R. Ramakrishna

The new Undertaking will be located at Dandakarnya (Orissa). According to one of the conditions of the industrial licence, the firm is required to establish the new undertaking by the 10th September, 1970. The party has given an undertaking that the exfactory selling price of their vehicle will not exceed Rs. 700/-.
(d) The other parties who have been granted letters of intent for the manufacture of autocycles are Messrs. Atlas Cycle Indus-
tries Ltd., Sonepat. Messrs. Sen and Pandit Ltd., Calcutta, Messrs. J. J. Industrial Corporation, Calcutta, and Messrs. Hindustan Steel Products, New Delhi.

## Labour Problem in Durgapur Steel Plant

1207. SHRI BABURAO PATEL: Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) whether it is a fact that there is no improvement at all in labour behaviour at the Durgapur Steel Plant and gheravs and other forms of labour blackmail continue to impede operational efficiency;
(b) the number of gheraos and other incidents which took place as a result of tabour indiscipline during last year;
(c) the total loss in rupees suffered by the Plant as a result of labour indiscipline during list year;
(d) the practical steps taken by Govern. ment to mect these challenges; and
(e) whether Government are actively considering a proposal put ur by thei: U. K. experts to shift the Plant to Uttar Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) : (a) The labour situation at Durgapur Sicel Plant has shown some improvement in recent monsths, though the position is by no means normal and there has been hardly any improvement yet in production.
(b) During 1958, there were one gherao, three general strikes / bundh. five full and fourteen partial stoppages of work, four instances of go slow, twenty instances of refusal to work and one hundred sixteen demonstrations/deputations.
(c) About Rs. 39 million.
(d) A grievences procedure is in existence and genuine grievances of the employees are always given the fullest consideration Constant dialogues and discussions with the rep:esentatives of the workers are being held at the various levels to sort out collective
and individual grievance. Settlements have already been reached on many issues. Besides, cooperation of the State Government is sought for maintenance of law and order. After verification by the State Government, the Hindustan Steel Enployees Union has been recognised as the representative union with effect from Sth August, 1969.
(e) Government is not aware of any such proposal by any U K. Expert.

## Abolition of System of Carrying Night Soil on Heads

1208. SHRI BABURAO PATEL: Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) the amount af money spent so far by the Union Government. State-wise, in pursuance of the recommendations of the Malkani Committee regarding the abolition of cartying night soil as head loads;
(b) the names of States where the system of carrying night soil on heads has been abolished totally: and
(c) the reasons why the States are lagging behind and the steps taken by the Union (iovernment to enforce this social reform?
the minister or state in the MINISTRY OF LAW AND IN THE department of social. Welfare (DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA) :
(a) The money spent so far has been detailed State-wise in the statement.
(b) and (c). The scheme for eradication of the practice of carrying night soil as head loads has made some progress. In Kerala and Maharashitra particularly. the practice has almost been eliminated. In some places it has, however, been a little difficult to implement the recommendations because of the prevalence of the Jagirdari system (Customary rights) for scavenging among sweepers and the reluctance on the part of conservative sweepers to adopt the new methods of working.

Manual disposal of night soil can be stopped only by banning the construction of dry latrines, and converting all dry latrines
into flush latrines. The State Goveraments have been advised to take action along these lines. Particular emphasis has been laid on this programme in the Gandhi Centenary
year. This programme however involves large scale financial implications besides amendment of Municipal and other laws.

## Statemen

| S. No. | Name of the State | Amount | (Rs. in lakhs) spent up to 1968.69 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | Andhra Pradesh |  | 27.49 |
| 2. | Assam |  | 3.48 |
| 3. | Bihar |  | 12.43 |
| 4 | Gujarat |  | 5.40 |
| 5. | Maharashtra |  | 7.45 |
| 6. | Kerala |  | 7.30 |
| 7. | Madhya Pradesh |  | 4.50 |
| 8. | Madras |  | 15.19 |
| 9. | Mysore |  | 565 |
| 10. | Orissa |  | 5.54 |
| 11. | Punjab |  | 16.34 |
| 12. | Rajasthan |  | 8.47 |
| 13. | Uttar Pradesh |  | 18.92 |
| 14. | West Benga! |  | 9.77 |
| 15. | Jammu \& Kashmir |  | 3.69 |
| 16. | Haryana |  | 1.15 |
| 17. | Nagaland |  | -- |
|  |  | Total | 152.77 |

## Working of Heavy Engineering Corporation, Ranchi

1209. SHRI VIRENDRA KUMAR

SHAH : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERINJ be pleased to state :
(a) whether his attention has been drawn to a news despatch in the Economic Times dated the 14th October, 1969 under the heading "Prague Conflict Persists at H . E. C.":
(b) whether it is a fact that ill feeling between Russian and Czech experts is adversely affecting the work of the Heavy Engineering Corporation: and
(c) whether he can assure the House that adequate steps have been taken to dissuade more Czech experts from leaving the project prematurely leading to a further delay in the full commissioning of the Foundry Forge Project ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) : (a) Yes, Sir.
(b) No, Sir.
(c) At present, the arrival and departure of Czech experts are normal and in accordance with the terms of their deputation. There is therefore no question of the work being affected due to premature departure of experts.

## Demand of Steel

1210. SHRI VIRENDRA KUMAR SHAH : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the current trends in the demand for various categories of steel indicate that the estimates of the Steering Group which provided the basi
for the formulation of the Fourth Plan programme for Stcel, are likely to prove too conservative:
(b) if so, whether his Ministry has tried to reassess the likely demand for steel during the Fourth Five Year Plan, yearwise and categorywise and if so. the details thereof; ind
(c) if not, whether he would immediately initiate such a stucty and lay the findings on the Table of the House ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL. AND HEAVY ENGINEERING (SHRIK. C. PANT) (a) to (c) . The Sicering Groups estimates were projected on a long term hasis for the end of the Fourth and Fifth Plan perinds. By and latge, the estimates in the long term appear to be in order.

Re-assesment of demand is a contimuing process. Recently, some studies in the Ministry on demand for some items of stec! have been carried out and are under examination. The Fourth Plan proposals would take the current demand and export possibilitics into account.

## Wagon-Breaking nt Ultadanga Road Railway Station (Eastern Railway)

1211. SHRI C.K. BHATTACHARYYA: Will the Minister of RAlLWAYS be pleased to state :
(a) whether there was a large scale wagon breaking at the Ultadanga Road Railway Station near Calcutta on the 12th September, 1969 ; and
(b) the steps taken to check it ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) No Sir.
(b) Does not arise.

## Training of Iranian Technical Personnel in Stcel Plants at Rourkela and Bhilai

I212. SHRICK. BHATTACHARYYA: Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) whether it is a fact that a high level teim of experts is coming to India for finalising an agreement with the Hindustan Steel Lid; for collaboration in Iran's Russian B.tilt Steel Plant at Ispohan;
(b) whether it is also a fact that already a contract has been signed between the National Iranian Steel Corporation and Hindustan Steel Ltd., for training five $h$ indred Iranian Technical Personnel in batches at Rourkela and Bhilai;
(c) if so, the details of the agreement and contract; and
(d) the utility of both for India ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL \& HEAVY ENGINEERING (SHRIK.C. PANT) : (a) It is understood from Hindustan Steel Limited that the National Iranian Steel Corporation has approached the Company for assistance in the establishment of an Industrial Enginecring Department for their steel mill at Ispahan and that three Iranian officers would be coming to India in this connection stortly.
(b) Yes, Sir.
(c) According to the agreement Hindustan Steel Limited have undertaken the training of over 500 Iranian technicians in their Stecl Plants spread over a period of about two years. The Corporation will pay the agreed training costs and other incidental expenses connected with board, lodging, internal trasel, medical attendance etc.
(d) The arrangements will further strengthen ties of mutual friendship and cooperation in fields of industry, commerce and economic development between the two countries and provide HSL an opportunity of extending its experience in stecl making to other developing countries.

## Import of Machinery

1213. SHRIS D. SOMASUNDARAM: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) the types of macbineries imporid
from each country and the amount of foreign exchange involved on them during the year 1968-69 so far;
(b) the reasons for importing such machineries;
(c) the types of machineries exported to each country and the foriegn exchange earned on them during the year 1968-69 so far; and
(d) the total foreign exchange earned or lost during the same period?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a), (c) and (d) :

Statements are laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. L. T. 2089/69]
(b) The reasons for importing these machineries are that these are needed by the indigenous industries and are not available from indigenous sources.

## कानपुर में खाइनेमो पर्टे की चोरी

## 1214. धी राम छरए : क्या हेलवे मंत्री

 यह्ह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 में कानपुर के रेसवे सुरक्षा दल के एक इंसपेषटर ने एक कर्म के मालिक श्री बंज नाथ को गिरफ्तार किया या जिसने रेलवे के डाइनेमो पहै को चुरा लिया था;
(स) यदि हां, तो उसका क्या परिएाम निकला;
(ग) क्या यह मी सच है कि उपयुंकत उाहनेमो पट्टा, जिस पर "भारतीय रेलवे" हाबद लिखे थे, बंगाल वेल्डिग कमपनी, कलकता ने रेलचे को सर्लाई्ष किया था; और
(घ) यदि हां, तो कपा सरकार ने "मारतीय रेलदे" चिन्ह वाली बस्तुलों को बाजार में सेचने की अनुमात दी है ?

विधि तथा समाज कर्याए घोर रेलवे मंत्री (भ्री लांकिन्द मेनच) : (क) जी हां।
(ब) कानपुर की रेल सुरक्षा दल चोकी में रेल सम्पत्ति (विधि विर्द कब्जा) अधिनियम, 1966 की घारा 3 के अधीन अपराध सं० 35 के रूप में मामला दर्ं कर लिया गया है और अमी इसकी जांच-पज़ताल हो रही है।
(ग) कधित उ।यनमों बेलेटों का निर्माएा कलकत्ता के बगाल वेल्लिडग वकसं द्वारा किया गया था, पन्नु उन्हें मारतीय रेल मानक 1463 की fिकिषिट के अनुसार नहीं पाया गया। इमलिये रेलवे द्वारा उन्हें ख्वीकुत नही किग्रा गा।
(घ) मामले की अभी जाँच-ज़़ताल हो रही है।

Railway Board's Chairman's Visit to U.S.S R.
1215. SHRI KAMESHWAR SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the Chairman of the Railway Board visited the U.S.S.R.; and
(b) if so, the number of days for which the visa was given by the Soviet authorities?

THE MiNISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAY (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Yes Sir.
(b) Three days.

## Implementation of Recommendations of Industrial Licensing Policy Inquiry Committee

1216. SHRI S. KUNDU : SHRI M. H. GOWDA : SHRI MOHAN SWARUP : SHRI J. K. CHOUDHARY
Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the Planning Commission has differed with the

## Industrial Licensing Policy Inquiry Committee on several important issues;

(b) if so, the issues on which there is a difference of opinion; and
(c) Wheih:r these differencos have prevented implementations of th: recommendations if the said Commillee ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMINT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI $\Gamma$. A. AHMED) : (a) and (b). The vicws of the Planning Conmission in respect of Industrial licensing are incoporated in the Draft Fourth Plan document while these of the Industrial Licensing Policy lnquiry Committee have been given in their Report, a copy of which has been circulated to all Members. While the basic objectives in this regatd are broadly the same (he specific recommendati ns of the two b, dic: vaty to some extent.
(c) Both the report of the Industrial Licensing Policy liquiry Commitec as also the recommendations of the Planning Commission ogether with the views of concerned economic Ministries, ate umier consideration of Governnient.

Lam Ministers' Conference at Jaipur

```
1217. SIIRI S. M. KRISHNA:
        SIIRI A. SREEDHARAN :
    SIHRI K. LAKKAPPA :
        SIIRI YAJN\ IAATT
            SHARMA:
        SIIRI HARDAYAL DEVGUN :
        SHRI JAI SINGH:
```

Will the Minister of LAW ANI) SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) whether the attention of Goverament has been invited to the reports in the Hindusian Times dated the 15th Or'ober, 1969 wherein it has been stated that a: La: Ministers' Cenference was held at J.tipar during the nionth of October, 1969:
(b) if so, :he names and number of persons whe participated in that conference :
(c) the mature of discussions held and the decisions arrived at: and

## (d) Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WFLFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM): (a) Yes, Sir. A conference of I aw and Language Min'sters of the Hindi-speaking States was held at Jaipur on the 13 th and 14 th October, 196 under the Chaimmanship of the Union Minister of Law.
(b) A list of the principal persons who attended the Conference is laid on the Tablo of the House (Appendix 'A') [Ploced in Library. Sce No. LT-2090/69]
(c) The Conference was held mainly to review the decisions. Jaws, orders, organisational set-up and procedures existing in the Hindi-speaking States with regard to the use of Hindi as the language of the Law Departments and the courts in these States and to consider measures for making Hindi as the principal language of legis'ation, judgements, decrecs, urders ctc. A statement containing the recommendations made by the Conference is placed on the Table of the House (Appendix-B) [Tlaced in Library. See No. LT. 209i) 69]
(d) The recommendations of the Conference are under examination

## Permit System for Rcgulation of Employment of Foreigaers by Firms

1218. SIIRIS M. KRISHNA : SIIRI MOHAN SWARUP : SIIRI SRINIBAS. MISRA : SIURI H. AJMAi. KHAN : SIIRI MAHINDKA MAJHI : SHRI N. K. SOMANI : SIIRI R. K. AMIN: SHRI D. AMAT : SHRI SURENIRRANATH DWIVEDY:

Will the Minister of INDUSTRIAL DTVELOPMENT. INTERNAI. TRADF AND COMPANY AFFAIKS be pleased to state :
(a) whether it is a fret hat a proposal is under consideration of Government to introduce 'Permit System' to regulate
employment of foreigners by firms run with foreign collaborations; and
(b) if so, at what stage the proposal stands ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A AHMED) : (a) and (b). Entry of forcigners in general is governed by visa regulations. These are, however, not applicable to Commonwealth Citizens at present. The question of a uniform procedure in this regard is under examination. In this connection the question of a permit system to regulate employment of foreigners will also be examined.

## Development of Industrics in Backward areas

1219. SHRI LOBO PRABHU : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOP. MENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to slate :
(a) with reference to the decision to contribute 10 percent of capital and to give exemption for five years from Corporation Tax to industrics started in backward areas, whether any calculation has been made of the increase in taxes and prices from such unecononic industrics already in existence;
(b) since the burden is brone by the tax-payers already oppressed and consumers already reduced by high prices, to whom the benefit of industrialisation in backward areas acerues;
(c) whether any attempt has been made to measure the benefit to the local people and surfounding areas from industries in backward areas:
(d) if so, what are the benefits as measured: and
(e) the reason why backward areas should not be developed in amenities for themselves like roads, housing cinemas. which would cost for less than factories dependent on a different infra-structure ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADL

AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (e). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

## Formation of Industrial Cooperatives for Engineering and Technical Graduates

1220. SHRI N. K. P. SALVE : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether Government have framed any schemes for the formation of industrial cooperatives exclusively meant for Engineering and Technical Graduates: and
(b) whether the recent announcement of Government to reserve the ancillary industries around the huge public sector undertakings for small seale industries would also provide incentives for industrial cooperatives of Enginecring Gradusates ?

THE MINISTER OF iNDUSTRIAL DEVFLOPMENT, INTERNAI. TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF.A. AHMED) : (a) Government have approved a number of measures to cicate additional employment opportunitics for engineers. Onc of these measures approved is that cogidecrs may be encouraged to set up cooperatives for undertaking construction work or for setting up repair and servicing facilities for agricultural machineries in rural areas.
2. A model scheme for providiog financial assistance to engincers wishing to set up small scale industries bas been formulated by this Ministry and circulated to the State Governments for consideration and inclusion in the State plans. Under this scheme preference will be givel: to Industrial Cooperatives. In addition, a scheme for encouraging utilisation of the services of qualificd engineers/technicians as Managers /Secretaries of selected industrial cooperatives has also been circulated to the State Govcrnments.
(b) $\mathrm{Yes}, \mathrm{Sir}$.

## Setting up of News-print Factory in Himachal Pradesh

1221. SHRI N. K. SOMANI : SHRI S. K. TAPURIAH :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether there is any proposal under consideration of Goverament to set up a newsprint factory in the State of Himachal Pradesh,
(b) whether it is also a fact that this proposal is under consideration of Government since 1963;
(c) if so, the reasons for taking such a long time in setting up this factory in Himachal Pradesh; and
(d) the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED ) : (a) to (d). M/s. Shree Gopal Paper Mills Lid. were granted an industrial licence on the 31st January, 1961 for the establishment of a newsprint mill in Himachal Pradesh. The assessment of the sustained availability of raw materials and the negotiations for a lease agreement between the company and the Himachal Pradesh Government have taken considerable time. Meanwhite, the paper/ncwsprint industry has been exempted from the lieensing provisions of the Industrial (Development \& Regulation) Act, 1951 w.e $f$ the 20th July, 1966. The negotiations fetween the company and the Himachal Pradesh Governmant regarding the lease are now reported to be in the final stages.

पोड़ी तफ्वाल (उतर प्रदेशा) में उद्योा
1222. धी क्रूंन नलह भदोरिया : क्या ओद्योगिक निकास, घ्रान्तरिक उग्वार तथा समबाप-कापं मंत्री पद्व बताने की क्षाI करेंगे $f_{\text {क }}$ :
(क) क्या यह सच दे कि गढ़वाल (उत्तर प्रद्वेशा) के जंगलों में उस च्देत्र की पविश्र नदियों के माध्यम से इमारती लकड़ी मैदानों में लाई जाती है और वहां बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं
(ख) क्या वोड़ी गढ़वाल में कोई उदोग स्याकित नहों किए जा सकते ताकि वहां की इस भारी इमारती लकढ़ी का उтयोग हं। सके;ओर
(ग) यदि हां, तो क्वा कारसा है कि च्वतंग्रता के 22 वर्ष पश्चात् मी गढ़वाल में कोई मी उद्योग स्थावित नहीं किया गया ?

मोबोगिक विकास, माग्तर्तरक क्षापार तथ।
 मब) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रहीं है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Suicide by lat Class Railway<br>Clerk at Lucknow

1223. SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI S. M. KRISHNA :
SHRI A. SREEDHARAN :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that one, Shri S. N. Mukherjee, Ist Class Railway Clerk at Lucknow, committed suicide sometime in the month of September, 1969;
(b) if so, whether it is also a fact that before taking poison, Shri Mukherjec had written a letter to the higher authorities in which he had levelled certain serious charges against some Railway Officers;
(c) whether Government have instituted any enquiry into the matter; and
(d) if so, the details thereof and the action taken or proposed to be taken against the officers concerned ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Shri S. N. Mukherjee, Tender Clerk. Northern Pailum.

Lucknow, is reported to have died on $1.96{ }^{\circ}$. The cause and circumstances of his death are under the investigation of the State Police of Uttar Pradesh.
(b) No such letters have been received by the Railway authorities.
(c) and (d). Does not arise at this stage as the State Police are already seized of the matter.

## Jay Engineering Works, Calcutta

1224. SHRI A. SREEDHARAN :

SHRIS. M. KRISHNA :
SHRI K. LAKKAPPA :
Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) the authorised and paid-up capital of the Jay Engincering Works, Calcutta at the time of its setting up and as on the 31st March. 1969;
(b) the amount of loan received by the Company upto the 31st August, 196) from Government, Banks or other partics scparately;
(c) the amount paid as interest by the Company during the lat thre gears; and
(d) the deails of its performance duting the same period and the estimates for the year 1969-70 ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AIFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) M/s. Jay Engineering Works, Calculta was incorporated on 8. 11. 1935. But, the earliest anmal accounts of the Compeny are available in respect of the year ending 30th September, 1939. On this date the authorised capital of the Company was Rs. 15 lakhs and its paid-up capital was Rs. 5 lakhs. As on 31 st Match. 1969 the authorised capital of the Company was Rs. 5 crores and its paid-up capital stood at about Rs. 247 crores.
(b) As the Company was registered as
possible to furnish information regarding the total loans received from different sources by the company for the entire period. liowever, details of the loans outstanding as on 3! March, 1969 are as follows:

Sccured loans
Rs.

| Debentures | 38,02,163 |
| :---: | :---: |
| From Banks | 4,21,60,854 |
| Fis: Industrial Credit and | 22,50,000 |
| lavestment Corpn. of India Ltd. |  |
| From Central and State | 72,626 |
| Governments. |  |
| Total | 4,82,85,643 |
| Unsecured loans | Rs. |
| Managing Agents | 88,491 |
| Fixed Deposits | 18,63,194 |
| Others | 2,45,828 |
| Total | 21,97,513 |

Interest acerued on
Rs. 1,62,399
Sceured and Unsccured
Loans
(c) The details of interest paid by the Commany during tach of the three latest years for which annual accounts are available are as indicated below:-

Pail during the ycat citded
Rs.

| 31st Marth, 1967 | $35,97,324$ |
| :--- | ---: |
| 31st March, 1968 | $37,33,604$ |
| 31st March, 1969 |  |
|  | Total |

(i) The details about the performance of the company for the last three years are as follows:-
(Figures in Rs ${ }^{\prime} 000$ )

|  | (Figures in Rs ${ }^{\prime} 000$ ) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 31-3-67 | 31-3-68 | 31-3-69 |
| Salcs | 12,00,71 | 12,43,90 | 14,54,99 |
| Profit before | 44,49 | 41,11 | 75,38 |
| tax |  |  |  |
| Profit after | 16,49 | 15,41 | 25,38 |
| tux | Ni | 8 rir |  |
| Dividends declared | Nis | \% | \% |

Estimates for the year 1969-70 are not vet available with the Government.

## Parke Davis India Ltd., Bombay

1225. SHRI A. SREEDHARAN :

SHRI S. M. KRISHNA :
SHRIK. LAKYAPPA :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) the authorised and paid-up capital of the Parke Davis India Ltd., Bombay at the time of its setting up and as on the 31st March, 1969;
(b) the amount of loan received by the Company upto the 31 st August. 1969 from Government, Banks or other parties separately:
(c) the anount paid as interest by the Company during the last threc years; and
(d) the details of its performance during the same period and the estimates for the year 1969-70?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTFRNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF, A. AHMED) : (a) The authorised and paid-up capital of M/s. Parke Davis (India) Ltd, at the time of its incorporation was Rs. 2 crores and Rs, 87.50 lakhs respectively. According to the latest available annual accounts for the year snded 30 November, 1968, the authorised capital has remained at $R_{4} 2$ crores but its paid-up capital stood at Rs. 1.05 crores.
(b) The information about the total loans received by the Company since its incorporation from different sources is not available. However, according to the annual accounts ending 30th November 1969, no loan was outstanding on that date.
(c) The company paid Rs. 6091 for the year ended 30 th November. 1968 by way of interest. During the years 1966 and 1967 the company did not pay any interest.
(d) The details about the performance of the Company for the last three years are as follows :-
(Fig. in Rs. ${ }^{\prime} 000$ )
30.11.1966 $30.11 .1967 \quad 30.11 .1968$

| Sales <br> Profit <br> before <br> tax | $5,27,88$ | $5,38,06$ | $\mathbf{6 , 6 3 , 6 8}$ |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Profit <br> after <br> tax | 72,98 | $\mathbf{2 , 4 3 , 5 7}$ | $\mathbf{2 , 9 2 , 7 3}$ |
| Dividends <br> paid | $65 \%$ | $65 \%$ | $\mathbf{5 0 \%}$ |
| Dividends <br> declared | $55 \%$ | $50 \%$ | $50 \%$ |
|  |  |  |  |

The cstimates for the year $1969-70$ are not available with Government.

M/s. Nirlon Synthetic Fibres and Chemicala
Ltd.. Goregaon, Bombay

## 1226. SHRI A. SREEDHARAN : SHRI S. M. KRISHNA : SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) the authorised and paid up capital of the Nirlon Synthetic Fibres and Chemicala Ltd., Goregaon (Bombay) at the time of its setting up and as on the 31st March, 1969;
(b) the amount of loan received by the Company upto the 31 August, 1969 from Guvernnient, Banks or other parties separately;
(c) the amount paid as interest by the Company during the last three years; and
(d) the details of its performance during the same period and the estimates for the year 1969-70?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT. INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) The authorised and paid-up capital of $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Nirlon Synthetic Fibres, and Chemicals Led. Bombay at the tine of its incorporation was Rs. 25 lakhs and Rs. 30 thousand respectively. On 31st March, 1969 its authorised capital stood at Rs. 10 crores and its paid-up capital at Re. 2.31 crores.
(b) The information regarding the total loans receiving from different sources by the Company since its incorporation is not available. However, as on 31 st March, 1969, a total amount of Rs. $69,02,582$ was outstanding as a loan obtained from one source viz., the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.
(c) the details of interest paid by the Company during each of the last threc years are as follows:

Paid during the year ending R.s.

| 31. 3. 1967 |  | $2,39,982$ |
| :--- | :--- | ---: |
| 31. 3. 1968 |  | $4,92,632$ |
| 31. 3. 1969 |  | $8,62,784$ |
|  |  | Total |
|  |  | $15,95,398$ |

(d) the performance of the Company for the last three years is shown in the table given below:

|  | (Rs. in ${ }^{(010}$ ) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 31.3.1967 | 31.3.1968 | 31.3.1969 |
| Sales | 9,38,09 | 10,66,99 | 14,01.57 |
| Profit before | 4,08,97 | 3,77,74 | 2,04,73 |
| tax <br> Profit <br> after <br> tax | 2,01,97 | 1,99,74 | 1,16,73 |
| Dividend declared | 15\% | 15\% | 15\% |

The estimates for the year $1969-70$ are not available with the Government.

## Violation of Provisions of Companies Act Regarding Managing Agencies

1227. SHRI LOBO PRABHU : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVEIOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY APFAIRS be pleased to state :
(a) with roferonce to the last annual report of the Industrial Development Brak, the name of the companies which have frustrated the Companies Act against Manasing Agencies by exclusive salos agencies, manarement consultancy and multipic working directorsbips;
(b) the action taken against these companies; and
(c) in view of the finding of the Bank that Big Business has very little of its own money in new industrial enterprises, whether the proposed control of Large Scale Industries will noi touch small shareholders and Government's own institutional finance ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOIMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) Appointment of the ExManaging Agents as exclusive sales agents (meaning thercby sole sclling agents) of the former managed company and appoictment of managing or wholetime directors are regulated by the provisions of the Companies Act and such appoint anents require the approval of the Central Government. Such approval in any particular case is accorded with discrimination and care having regard to the interests of the company. Appointnent as Managetnent Consultants of Companies on the other hand does not require the approval of the Central Government and there have been a few cascs noticed where tice Ex-Managing agents have been appointed by the companies as Management Consultaats. Appointments which ate permissible uader the law cannot be said to be contrary t. it. A close watch is, however, being kept on this trend for such remedical action as may be necessary.
(b) Does not arise.
(c) The latest annual report ot the Industrial Development Bank of India states that all two often there is an attempt on the part of promoters of large projects to seek the maximum possible contribution from institutions and to rely on such forms of financing as would maintain their position of strengti without a commensurate contribution from their own resources. The Bank his emphasized that promoter-entrepreneurs should have a bigher participation in the risk capital and should not rely too heavily on borrowings. This is a sound principle which it is expected the Bank will bear in mind while dealing with such applications.

## विकास की बसतुघों का उत्वाबन

1228. श्रो क० मि० मधुकर : दया
 समषाघ-काषं मंतो यद्र बतने की क्रुपा करेंगे fि।
(क) बया सरकार चोषो पंचवर्वीव योजना के लिये संसाधनों के कार्य को पूरा करनें के लिये देका में विकास की. वस्तुओों के उन्पादन नो क्रा करके ओर इससे बची पू जी वो अन्य वस्तृओं के उस्पादन भौर अन्प कायदों में लगाना उनित समभती हैं;
(ख) यदि हो, तो सरकार ने इम बारे में क्या घीजनए बनाई हैं;
(ग) इस योजना को क्रयानित्रति के लिये सरकार ने क्ा वायंबही की है और और उतों वया परिखा।म निक्षे हैं: और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या काराला है?
प्रोच्चोणिक विकास, प्रांतरिक क्यापान तथा समवाय-कायं मंत्री ( जी फलबस्दोन पली प्रहुमव ) : (क) श्रोघोगिऋ गएसेंमीनजग्न के
 रहे हैं कि विं़ेशी मुदा दुवभं गीननों क. राधिन दिसा में उत्प दन तथा निमागा कीयदो में हस्तेमाल fिया जावे। किरु मी, चु ति लाइसेमीकरला मूनत: एक निपेधक उकररता है, अत: ऐमे समाधान को एक्र मीमः नक ही दूग子े उपयोग में लाना सम्मब है। ग्रोद्योगक लाइसैस नीतित जांच गमिमत ने अन्य वानों के साथसाथ अपने प्रतिवेटन में यही भी निकारिश की है कि विशिध्ट अ्रवधियों में विलाम की वरनुत् बनाने वाले उद्योगों की ओर अधिक क्षमता बत़ाने पर रोक लगा दी जानी चाहिए क्योंक ये हुलंम साबनों का बड़ा क्पंश्या कग्ते है।
(ब) से (घ). सिमिन की दिभिन्न सिकानिषा, जिनमे एक उपयुवन सिकानिण समिम्मित है, मरकार के विचाराधान है ओंर निलांद की घोप्या सीघ्र हैं को जाने की संभाष्वा है।

## Forelgn Collaboration

1229. SHRI RABI RAY: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOP-

MENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that Government are thinking of adopting a selective approach in the sphere of foreign collaborati"n;
(b) whether they have decided not to allow collaboration in the manufacture of luxury items; and
(c) if so, the details therenf?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMFNT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED ) : (a) to (c). The policy of Government in respect of foreign cullaboration is that this should be permitted only whete it is absolutely necessary. With the wide industrial base already created in the country and with increased indigenous technological development, a greater degree of selectivity is now being exercised in respect of such proposals. Foreign collaboration in respect of luxury icens is not normally being permitted, except where the schenes are substantially export-oriented.

## Savinge in Foreign Fxchange

1230. SHRI R. K. BIRLA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOP. MENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that as a result of series of import substitution measures and a phased programme of accelerated production of items needed to increase the Indian component of manufactures, there has been a big saving in foreign exchange:
(b) if so, the extent of savings in foreign exchange during the last there years yearwise, on this account;
(c) what are the items of manufactures in which eavings have been effected; and
(d) what further steps are being taken in this direction to have more savings in foreign exchange during the Fourth Plan ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE

## AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED ) : (a) Yes, Sir.

(b) Although it would be difficult to asscss the extent of foreign exchange saved during the last three years in exact terms as a result of the various measures taken in the field of import substitution, yet on a very conservative cstimate the savings in foreign exchange on this account during the last 3 years are estimated at about Rs. 100 crores
(c) Since the programme of import substitution covers the entire gamut of industry, no list of items in which there has been reduction in imports can be drawn up that could completely cover the Import Substitution effort.
(d) The following steps are being taken to intensify the efforts during the coming years with a view to have mole savings in foreign exchange :-
(i) Substitution of imported raw materials, components and spare parts with indigenously manufactured materials and components of same specifications or of comparable specifications and aceording priority to their rapid development.
(ii) Reduction in the consumption of imported raw materials and components per unit of production.
(iii) Progressive change over of production of chemicals and chemical products from intermediates to their production from basic raw naterials.
(iv) Accelcration of phased manufacturing progranmes to achieve a greater indigenous content in the shortest possible time.
(v) Vigorous scrutiny of the request for capital goods imports with a view to ensuring that the plant and equipment ete. which are already being produged in the country or are
likely to be produced in the near future, are not allowed to be imported.
(vi) Instructions to the concerned authorities both in the Central and State Governments to associate the D. G. T. D. with the planning of the projects from the very carly stages, to ensure that the items of equipment which are capable of being developed within the country are not allowed to be imported for lack of timely planning.
(vii) By having a scheme for giving encouragement to the work in the field of import substitution, under which, awards are given to the individuals and instithtions that produce practical ideas which give rise to import savings.
(viii) Instructing the various project authorities both in the private and public scctor to get the drawings for all tailor-made items from the foreign collaborators so that against these drawings the manufacturers in India could produce the necessary equipment indigenously.
(ix) By issuing instructions to all concerned that even in the matter of "Gifts" from the forcign countries, the D.G.T.D. should be associated, before agreements are reached, so as to avoid importation of equipments/itenss which could be indit enously available.

## Change of route of Mussourie Express Train

1231. SHRIS. K. SAMBANDHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether the Mussouric Express has been diverted from its original route, causing a delay of more than four hours;
(b) whether it was done just to satisfy an individual;
(c) whether Government have received representations from the traveling public about the dangers to them on the new route; and
(d) the reation of Government in this regard ?

THE MINISTER OF lAW AND SOCIAL WEIFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) to (d). In response to persistent public deniands for provision of a fast train on GajraulaMuizzampur Narain Section, as was the cas: prior to 2ad World War, 4IUp/42Dn. Delhi-Dehradun Mussoorie Expresses were diveried to run via this section from 1-1-67. This diversion thas resulted in an increase in the overall journey time of 45 minutes in the Up direction and 25 minutes in the Down direction. Fow somplaints reccived initially from a section of the public against the diversion of this train were answered bringing out the reasons which led to this diversion.

## Working Rcsults of National Insulated Cable Company, West Bengal

## 1232. SHRI A. SREEDHARAN : <br> SHRI S. M. KRISHNA : SHRIK. LAKKAPPA:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAI TRADE AND COMPANY AFFAIRS he pleased to state :
(a) the authorised and paid-up capital of the National Insulated Cable Co., West Bengal at the time of its setting up and as on the 31st March, 1969 ;
(b) the amount of loan received by the Company upto the 3lst March 1969 from Government, Banks or other parties separately;
(c) the anount paid as interest by the Corporation deting the last three years;
(d) the det.iits of its performance during the last three years and the amount of profit or loss, if any; and
(e) the reasons for losses, if any, and the cstimates for the year 1969.70?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE and Company affairs ( SHRI F. A. AHMED) : (a) The authorised and paid-up capital of $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. National Insulated Cable Co. of India Ltd. at the time of its incorporation is not availatle. However, according to the first available Balance-Shect for the year ended 31st March, 1943, its authorised capital was Rs. 50 lakhs and its paid-up capital Rs. 15 lakhs. The corresponding figures for the year 1968.69 are Rs. 2.50 crores and about Rs. 2.03 crores.
(b) The information about the total loans received by the company from different sources since its incorporation is not available. However, details of toans outstanding as on 3tst March, 1969 are as follows:-

| Secured Loans. | Rs. |
| :--- | :---: |
| From Govt. | Nii |
| From Banks (Overdraft) | $44,94,393$ |
| Debentures | $25,00,000$ |
| Other partics Loans | Nil |

Unsecured Loans. Rs. Nil
(c) the details of interest paid by the Company during each of the threc latest years arc as follows :--

Fig. in Rs. 000
Paid during the year cuding. Rs.

| 31st March, 1967 | $7,68,302$ |
| :--- | ---: |
| 31st March, 1968 | $13,57,241$ |
| 3Ist March, 1969 | $7,87,092$ |
|  |  |
|  | TOTAL |
|  | $29,12,635$ |

(d) The details about the performance of the Company for the lact there years are indicated below ;--
(Tig. in Rs. 000

| $31-3-1967$ | $31-3-1968$ | $31 \cdot 3-1969$ |
| :---: | :---: | :---: |
| $4,72,06$ | 3.26 .15 | $3,82,00$ |
| 73,78 | 2,90 | 6,94 |
| 33,28 | $(-) 2,10$ | 3,94 |
| $20 \%$ | $5 \%$ | $5 \%$ |

(e) The loss which the Company suffeerd in the year $1967-68$ was attributed by its Directors in their Report for that year to fall in offtake on account of heavy shrinkage of orders from public sector, to general recessionary trends, to high diccounts for selling its products and to rise in the cost of production.

The estimates for the year $1969-70$ are not available with the Government

## Looting of 9 UP Doon Express at Burdwan (Eastern Railway)

1233. SHRI P. VISWAMBHARAN :

SHR1 A. SREEDHARAN : SHRI S. M. KRISHNA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that all the passengers in 9 Up Doon Express were relieved of their belongings when the train was at Burdwan on the 18th October, 1969 ;
(b) if so, the details of the incidents; and
(c) the steps taken for the safety of the Rail passengers ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON ) : (a) Only 15 passengers including one passenger travelling with his family in a IInd Class compariment were relieved of their belongings and not all the passengers.
(b) When train No. 9 Up Doon Express left Bandel, $18-20$ young men travelling in a 2nd class compartment suddenly attacked the other passengers inside the compartment and robbed them of Rs. 1686 in cash, 13 wrist watches and golden ornaments at point of daggers and revolvers. The miscreants escaped between Khanyan and Pundooah stations by pulling the alarm chain. The Government Railway Police, Bandel have registered case No 11 dated 19-10-69 under scetion 395/397 1. P. C. in this connection and have arrested 9 persons so far.
(c) Besides tightening up the normal security ar angements, the following measurcs bave also beed taked :
(i) Plain-clothes squads consisting of District Police, Government Railway Police and Railway Protection Force, have also been organised to spot out criminals responsible for such type of crime.
(ii) The State Police have augmented the arrangement for escorting of night passenger trains.

West Coast Rallway

## 1234. SHRI P. VISWAMBHARAN : <br> SHRI A. SREEDHARAN : <br> SHRI NATH PAI : <br> SHRI SURENDRANATH DWIVEDY :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the Government of Maharashtra have forwarded a plan to provide a West Coast Railway during the Fourth Five Year Plan;
(b) if so, whether Government have considered this plan; and
(c) whether Government propose to include this Railway line in the routh Five Year Plan ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS ( SHRI GOVINDA MENON) : (a) to (c). The Maharashtra Government hive represented for the construction of a coastal railway line through the Konkan region from Apta to Goa. Due to paucity of funds it is not possible to consider the construction of such a rail link at present.

Display of notices of sleeping and sitting capacity in a Compartment
1235. SHRI BHAGABAN DAS : SHRI K. HALDER : SHRI MOHAMMAD ISMAIL : SHRI JYOTIRMOY BへSU : SHRI GANESH GHOSH :

Will the Minister of RAll WAYS be plcased to state :
(a) whether notices, describing the sleeping and sitting capacity of a ccinparment.
were previously used to be displayed inside the compartment;
(b) whether those notices have now been erased;
(c) if so, the reasons therefor; and
(d) whether this amounts to violation of the provisions of the Indian Railway Act ?

THE MINISTER OP LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Yes.
(b) No.
(c) and (d) : Do not arise.

Provision of cleaned Water in Railway Compartments

## 1236. SHRI BHAGABAN DAS : SHRI BADRUDDUJA : SHRI K. HALDER : SHRI B. K. MODAK : SHRI JYOTIRMOY BASU :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) the purpose of wash basin water that is provided in the Railway compartments;
(b) whether it is fit for drinking ;
(c) how often the water is cleaned and disinfected for internal use; and
(d) whether Government have any scheme to provide cleaned water for drinking and internal uses in the Railway compartments ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS ( SHRI GOVINDA MENON) : (a) Wash basin in Railway compartments is provided for washing purposes.
(b) No.
(c) Carriage tanks are flushed and cleaned once a month. Wash basing are cleaned at the end of each trip.
(d) Yes, on selected long distance trains.

## Auto-Engine Cycle Rickshaws

1237. SHRIMATI ILA PALCHOU. DHURY : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Hind Cycles Ltd., Bombay were working on developing an auto-engine for powering cycle rickshaws now being pedalled by professional rickshaw-drivers;
(b) if so, the progress made in this connection;
(c) the approximate cost of a complete auto-engine-powered cycle rickshaw; and
(d) the time by which such a rickshaw is likely to be available in the market?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) Yes, Sir.
(b) The firm arc ready to assemble these engines. However. they have not been able to commence production as some of the imported components are yet to be received from their collaborators in Japan.
(c) Information about the price of the cycle rickshaw fitted with this engine is not available. The ci.f. cost of a similar engine, if imported from Japan, is reported to be Rs. 525/-- approximately.
(d) Theproduction of engines is expected to start shortly after the imported items are received by the firm. It is expected that cycle rickshaws fitted with these engincs would also be available immediately thereafter.

## Labour trouble in Bokaro Steel Plant

1238. SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI: Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) whether Government's attention has been drawn to the reported trouble in the Bokaro Steel Town as a result of refusal
by the Bokaro Steel Project authorities to discuss the matter of reinstatement of some retrenched employees of the Steel Plant with an un-recognised CPI (M) sponsored Bokaro Ispat Kamagar Union and the latter's violent attack on the I,N.T.U.C. sponsored Union Office;
(b) if so, full facts about the trouble;
(c) whether the work on the completion of the Steel Plant has been obstructed as a result of the said clash;
(d) if so, the steps taken to end the trouble and to Protect the Plant from being damaged and the loyal wotkers from further attacks by the CPI (M) sponsored Union members; and
(e) the latest situation prevailing in the Steel Plant and the town?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRIK. C. PANT) : (a) to (c). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.
(d) and (c). The State Govermment have taken steps to maintain law and order in the area, and to protect the plant. The situation in the Plant and the Township is now peaceful.

Recommendation of Wanchoo Committee Report on Conversion of Railway Board into an Autonomous Statutory Corporation
1239. SHRI JAI SINGH : SHRI GADILINGANA GOWD: SHRI HARDAYAL DEVGUN : SHRI YAJNA DATT SHARMA: SHRI M. S. MURTI :
SHRI BRIJ BIIUSHAN LAL : SHRI B.K. JA: CHOUDHURY: SHRI YASHPAL SINGH :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the Wanchoo Commitice on Raitway accidents has sugecsted conversion of the Railway Board into an autonomuts; statutory corporation to insulate the organisation from outside influence;
(b) the reasons which have led the Conmittec to come to such a conclusion; and
(c) Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCI. AL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON ) : (a) The Railway Accidenis Inquiry Committec (1968) in para 48 Pirt ll of their Report observed as follows :
"48. A more raidizal and fundamental method of climinating political influcnce in such matters may be to convert the Railway Board into an autonomous corporation as is the case in the United Kingdom. It is not, however, within the purview of this Committec to investigate into the pros and cons of this proposal and to pronounce on its desirability."
(b) The reasons for the above observation ate contained in paras 42 to 47 of the Report, which has already been placed on the table of the House on 28.8 .1969.
(c) Para 48 of the Report contains only an obseryation and no decision as such is cilled for in the natter, with reference to this observation.

## Anual Divisional Conference of Central Railway Running Staff

1241. SHRI JAI SINGH: SIIRI HARDAYAL DEVGUN : SHRI YAJNA DATT SHARMA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether his attention has been drawn to the demand made at the annual Divisio. mal Conference of the Central Railways Running staff for the appointment of a judicial commission headed by a Supreme Court Judge to go into all aspects of the working of Railways;
(b) what are their main demands; and
(c) Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS ( SHRI

GOVINDA MENON) : (a) It is understood that the National Railway Mazdoor Union ( recoznised on Central Railway) passed a resolution on 5.10 .69 at the Divisional Running Staff conference, Bombay to this effect.
(b) and (c). No detailed memorandum has been received from the Union and the matter will be examined on merits if and when it is received.

## Setting up of a Paper Mill in Bibar

1242. Dr. SUSHILA NAYAR :

SIIRI YAMUNA PRASAD MANDAL :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVEIOPMENT, INTLRNAL TRADE AND COMPANY AIFAIRS be pleased to state :
(a) whether there is any proposal under consideration of Government to set up a Paper mill in the Stute of Bihar during the Fourth live Year Plan;
(b) if so, the ditails thereof; and
(c) the financial implications thereof?

THE MINISTIR OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL, TRADE AND COMPANY AFIAIRS (SHRIF A. AHMED) : (i) No, Sir.
(b) and (c). Do not arise.

रेलवे के कार्यालयों के सोनपुर से समझतोपुर घोर बनारस ले जाये जाने के काराए फालतू हुए तीसरी श्रोर चोयो मंखी के कमंचाएिपो की सेषाप्रों का उपयोग
1243. श्रो द्वा० ना० लिदारी : कमा देलवे मंत्री 12 अगरन, 1909 क्र अतागकित प्रप्न संखया 3248 के उत्तर के सम न्ध में यह बताने की क्टपा करंगे $f$ :
(क) कार्यालयों कं मोनपुर से मम₹तीपुर तथा बनारस ले जांद जाने के कारगा फालतू
 किस प्रकार का काम लिया जा रहा हैं जोर
(ख) क्या उन्हें जनरन छुट्टी दो गई है अयवा कया उन्हें बिना कोई काम किये वेतन दिया जा रह्वा है ?

विधि तथा सनाज कल्यास मीर रेतखे मत्री (श्री गोष्वित्व मेनन) : (क) और (ब). सूचना हकट्ठी फी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## Review of Children Act, 1960

1244. SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Will the Minister of LAW AND SOCIAL WLLFARE be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the Delhi Administration is revicwing the Cbildren Act, 1960 which was in operation for the last nine years;
(b) if so, whether this process is preven. ting adoption of the Indian Ghildren by foreigners; and
(c) the reason why this review becama necessary ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA ) : (a) No, Sir.
(b) and (c). Do not arise.

## Railway Commercial Clerks

1245. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of RAlLWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 399 on the 22nd July, 1969 regarding Railwas Commercial Clerks and state :
(a) whether the information regarding the Railway Commercial Clerks has since been collected;
(b) if so, the details thereof and, if not, the reasons for the delay; and
(c) the time likely to be taken in collecting the information?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) to (c). The information asked for in Unstarred Qucsion No. 399 for which an interim reply was given on 22.7.1969 is contained in the statement ' $A$ '. laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT - 2091/69].

## Representation from All India Railway Commercial Clerks Association.

1246. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8018 on the 29th April, 1969 and state :
(a) the full details of the representation from the All India Railway Commercial Clerks Association along with the names of employees and the punishment imposed on them;
(b) whether the cases referred to in part (a) above have been examined in regard to the justification of correctness of punishments:
(c) if 80 , the result thereof and the action taken by Government;
(d) whether Government will consider those cases where increments are not grantod for the last ten or more years; and
(e) Whether Government will find out the reasons for such heavy financial punishment and fix some rules for future ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) A copy of the representation received from the All India Railway Commercial Clerks' Association to which reference was made in the earlier question together with its enclosures giving details of the employees ctc. is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT--2092/69]
(b) to (e). As already stated in reply to part (c) of the earlier question No. 8018 for 29.4 .69 , to action was considered neceseary as appeals against penalties are to be made in accordance with the Discipline and Anmal Rile to the adorodriate appellate
authorities, who will dispose of the appeals according to the merits of the cases.

## Thefis of Parcels from Delhi Main Station

## 1247. SHRI ONKAR LAL BERWA : SHRI BENI SHANKER SHARMA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state
(a) whether it is a fact that theft of parcels received from the sealed compartments by different trains of metre-gauge section, has considerably increased at Delbi Station for the last two years;
(b) whether it is also a fact that some parcels porters and parcel jamadars are working on this section for the last three years who are mixed up with the bad element;
(c) if so, the reasons for not ohifting them from that section or transferring them out of Delhi area; and
(d) whether any steps have also been taken by the Claims Prevention Departments of the Northern Railway and the Western Railway to prepare "test wagons" from time to time to check further thefs on transit point of this station?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) No.
(b) and (c). Parcel porters and parcel jumadars working in M. G. Parcel office, Delhi Main are rotated on adverse reports or as and when felt necessary in the intereat of administration. 4 parcel porters were arrested in 1967-68 and 1 in 1968-69 in connection with thefts.
(d) No test van for metre-gauge has been propared recently but joint checks by the Claims Prevention and Crime Branch staff of Railway Protection Force are conducted occasionally at Delhi Main.

## भरतुपर वंगम कारसाने छारा बंगनों का निमरक <br> 1248. श्री क्रोकार लाल के रेा : क्या

रेलये मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) भरतपुर वंगन निर्माएा कारवाने को भब कितने वंगन बनाने के क्रयादेशा दिये गये हैं ओर उनकी दरें क्या हैं; मोर
(ख) गत वर्ष फितने वंगनों की सल्लाई के क्रयादेश दिये गये थे और कितने बेगनों का निर्माएा किया गया था ?

विषितथा समाज कल्पाल भोर रेलवे मंत्री (धी गोविन्द मेनन) : (क) मे पसं से लि०, मरतपुर को 1969-70 में मान दिब्वा निर्माया कार्यंकम के अन्तर्गंत जो आार्डर दिते गये उनका ब्योरा इस प्रकार है :-

| माल किक्रो <br> को fकसम | कितने डिब्बों के लिए आयं र दिया गया | प्रति डित्वा <br> आधार मूल्य <br> (नि. णुत्क <br> सटलाई वाली <br> मदों को <br> छोडकर) |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | (रुपय) |
| बावस | 253 | 51,400 |
| बो० सी० एक्ष | - 520 | 53,900 |
| एम० बी० सी० | 1003 | 21,500 |

(ख) 1968-69 में मेससं सेन्ट्रल इं हिया मघीनरी मैन्युफेंचचरिग कम्पनी fि० द्वारा कितने हिक्वे बनाये गये वे इस प्रकार हैं :-

| किसम | संका |
| :---: | :---: |
| बो० सी० प्यस० | 235 |
| एम० बो० सी० | 713 |

मोबी साषं समूह्र को साइसेत दिवा जाना
1249. भ्रो भ्रकापबोर शास्री : क्या मोचोगिक विकास, मान्तरिक ब्यापार तथा समबाप-कायं मरो पह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) गत तीन वर्षों के बोरान मोदी

समताय-समूह को नये उधोगों के लिए कितने लाइसेस दिए गए;
(ख) इन उद्योगों में कुल कितनी gूँ जी लगने की सम्मावना है तथा उनका कायं कब तक आरเभ हो जाएगi; ओर
(ग) क्या इनमें से कोई उद्योग विदेशी सहतोग से भारमभ किया गया है ?

पोद्योगिक निकास, मान्तरिक र्पापार तथा समबाप-काषं मंत्रो (धी फलबद्दीन पली प्रश्रमव) : (क) पिद्धने तीन वर्षों में मोदी समूह की कपनियों को नये घ्रोद्योगिक उपक्रम स्थाणित करने के लिए दोई मी भ्रोघोगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है। किन्तु नई बसतु का उच्वादन करने का एक लाइसेस दिया गया था : इसके अलावा नये उपभमों के स्थापनार्थ तीन क्राशय पन जारी कि,ये गये तथा दो माशय पच चर्याव्त विस्तार के लिए एवं दो क्राशय पर्र नई बस्तुप्रों के उव्वादनार्थ जारी किये गये।
(ख) और (ग) जानकारी इकही की जा रही है तथा समा-पटल पर रख दी जायेगी।

समान fafac सf
1250. घी प्रकालबीर भास्री :

घी धिबकुमाए गान्र्रो:
भ्रो रामगोपाल घालवाले :
बी तृल मूष्ए लास ।
बी जारदानत्व -
श्री सूरज भान :
षो यक्तवत्त गार्मा :
षी जगषाष राब खोली :
घी घटल बवहारी बाजपेषो :
क्या fिधि तथा समाज कत्याशया मंभी 5 प्रगसन, 1969 के तारांकित प्रमन संक्या 336 के उत्तर के सम्बनध में यह बताने की कृवा करेंगे कि:
(क) सरकार समान सिविल संहिता बनाने में किन कर्टनाइयों का अनुमझ कर रही हैं
(ख) क्या यह़ सच है कि राल्ट्रीग एकता परिपद्ध की स्थायी समिति की बैठक में मी इस बारे में एक सुभारव दिग्रा गया था; और
(ग) इस सम्बन्ध में प्रन्तिम निर्शाय कब तक fकया जायेगा ?

विधि मंभ्रालय श्रोर समाज कल्याएा विमाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुम सलीम) : (क) एक समान सिविल संहिना बनाने में जो कठिनाइयां सरकार ने श्रनुमव की हैं वे एस प्रकार हैं :--
(i) समाज के विभिन्न वर्गों ग्रोर देश के विमिम्न मागों में कोई मतंक्य नहीं है; प्रोर
(ii) रूढ़ावाद, जो मुधार या परिवर्तन के किसी भी प्रयत्न का सदा से विरोध करता रहा है ।
(ख) जी हां ।
(ग) उस सुभाव को राब्ट्रीय त्कता गिरषद् की स्थायी समिति ने स्वोकार नहीं किया।

यावी गाड़यों का बेर से पहुँचना
1251. ल्री प्रकाशयोर शास्त्री :

बौ शिब्युमार शास्री :
क्या रेलये मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :
(क) घटा यह सच है कि यात्री गाड़ियों के देर से पहुंबने की शिकायत अब भी प्रicत हो रही हैं;
(ब) बया यह मी सच है कि इस कारगा याथियों को आब मी कहिनाइयों का सामना करना पड़्र रहा है ; मौर
(ग) यदि हां, तो क्या हन गाड़ियों को समय पर चलाने के लिए फोई विशेष येजन। सरकार के निचाराधीन है ?

विधि तथा समाज कल्वारा पोर रेलचे मंत्रो (थ्रो गोविन्द मेनन) : (क) श्रोर (ख). हालांकि कुछा सवारी गएडित्रों क! सनग-पालन संतोपजनक नहीं रहा है, fिसेप रूप में उन खंडों पर जःां खतरे की जंजीर खींचने श्रादि की घटनाए प्रधिक होती हैं. फिर मी इस सम्बनध में सामाः्यतः सुघार हुप्रा है, जंसा कि मांचं से ग्रक्ट्बर, 1969 तक की ग्रवधि में मारहीग रेलों पर चलने वाली सतारी ने जाने वालो गזड़ियों के त्रिकलेपरा से स्वष्ट है ।
(ग) सत्रारी ने जाने वाली समी गाड़ियों के संचलन पर दिन प्रति दिन पूरी निगाह रखी जा २ही है और उनका ममय पर चलना मुनिझिनत तंरने को लिए ह्र मा्मत्र उनाय किये जा रहे हैं ।

## 1-1.70 से सीमेंट से नियंत्राता हटाना

1252. क्षो रघुदीर सिह शासती :

श्री म० नुदर्शानम :
श्री रामाँतार जर्म :
भ्रो एन० शिवापा :
क्या ओधोगिक विकास, श्रान्तरिक च्नापार तथा समवाग कार्य मी यह बताने की कृषा करेंगे कि:
(क) क्या सब दलों के लगमग 150 संसद-सदस्यों ने सरकार से घ्रनुरोध किया है कि वह । जनवरी, 1970 से सीमेन्ट से नियन्च्रा हटाने के बारे में अपने फंसले पर पुनः विचार करें; भ्रोर
(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने वया अन्तिम निर्गांय किमा है ?

प्रौन्योगिक विकास अन्तरिक क्यापार तथा समवाय-काषं मंत्रो (धी फल्बहद्दोन मसी घहैपब) : (क) जी हां।
(ब) सरकार दिनांक 1-1-1970 से सीमेंट उद्योग पर से निशन्न्र्रा हटाने तथा माड़ा एकत्रित करने के प्रबः्न को समालन करने का विचार कर रही है। फ़िर मी सरकार अ्थथति की गति पर लगानार ध्यान रख्येगी तथा किकि. नाइयों को दूग करने के निए सः ी उाय करेगी।

## विशेष किसमों के इस्पात की कमी

## 1253. धी रधुवोर ससह जासत्री :

धी प्स० प्रार० दामानो :
बी पी० faष्व्भरन :
थ्री लबनलाल कपूर :
थी एस० एम० कृष्ता :
क्या द्वसान तया भारी इंजीनिदरग मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को इम बात की जानकारो है कि देश में कुछ वितोप किरमों के इस्पात की भारी कमी हैं
(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है घ्रोर इसके क्या कारणा हैं;
(ग) देश में इन किस्मों के इस्पात की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के नित् मरकार द्वारा क्या कायंवाही की जा रही हैं, घ्रोर
(घ) क्या देश की इस्वात की अन्नरिक प्राउप्रका को पूग करने के लिए मरकार का इसात का प्रागात करने का निचार है प्रोर यदि हां, तो $f 17$ किन देशों से ह्ख़ान का भ्रायात किया जायेगा ?

## 

 में राज्य मशी (घी त्रित्या चन्त पन्त) : (क) से (ध). आगकन इसात को विशेगर र गपः पदार्यो जंसे चादर्यो घोर बलेटों नथा बिने रों की सामएँय कमी है । सरका ने कारणानों की कठिना टयं। नो शीघ प्रोर निएाये बंग से दूर करके उटाएदन बड़ाने हेतु कई कदम उटाये हैं।वास्तविक्र उपमोक्ताओं की, जिन को लाइसेस दिये गये है, आवश्यकताओं की पूर्न के लिये दुलंम किस्ग के इस्पात के आयात को मी समम समय पर उ₹रा किया गया है। जहां तक आयात के देशों का सम्बन्ध है, यह् विमिन्न त्रोंiं से उपलब्ध होने वाली विदेशी मुद्रा पर निर्भर करता है । सरकार ने इंजीनियरी सामान निर्माताप्रों को, जो छ्यपने सामान का निर्पात करते हैं, इस्पात की सप्लाई के लिये हिन्दुस्तान स्टोल लि० द्वारा चपटे पदार्शो का योक श्रायान करने का प्रस्ताव मी भ्नुमोदित कर दिया है।

## हस्पात्त की कमी

1254. श्री रघुवेर Fसह जाएती :

धी वेबकीनव्वन पाटोदिया :
श्री सेभिषान :
क्या हस्वात तथा मारी हैजीनिर्णार्ग मंच्रो पह बताने बता कृपा करेंगे कि :
(क) बया उनके मंत्रानय द्वारा नियुक एक अध्रयन दल ने यह विचार वारक्त किया है $\mathrm{f}_{5}$ यदि देश में इस्वात की अf, fिखत उत्पादन क्षमता स्थापित नहीं की गई तो इस्वात की मारी कमी हो जाने की साम्मायना है ;
(ब) यकि हां, तो उक दल की मुकुप उदपत्तिवां ग्रोर fिफारिशें क्या हैं; प्रोर
(ग/ उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिय है ?

इस्पात तथा भारी हजीनिवनंग मंत्रालय में राब्य मन्री ( श्री कृष्या चन्ट्र पनत्त) : (क) योजना आवोग के कहुन दि निनुक्त की गई तोता और इस्पान कर्गुंधार ताम"तो ने पपनी रिपाटं में कद्वा है कि यदि नल रहो योजनाओ को पूरा न किया गदा घंर चोली योजना अर्वधि के अन्त तक देग में कुण्तु प्रकार के इस्पात की पतितिक घमता स्यानित न का गई, तो द्सपात को कमी हों जयंगी।
(ख) करांधार समिति का अनुमान है कि वतंमान इस्पात कारखानों की उत्पादन क्षमता को देखते हुए विभमझन्न प्रकार के इस्पात की 2.07 मिलियन टन की कमी होगी। मुल्य सिकारिशों में हिन्दुस्तान स्टोल लि० के वर्तमान कारख।नों में प्रोद्योगिक स्षार, बंलेंसिग सुफ्विघाओं आदि का श्रपनःना, मिलाई हस्पात कारखानों का विस्तार, बोकारो के प्रथम चरएा का पूरा करना तथा स्की क्षमता को 4 मिलियन टन तक बढ़ाना, घोड़ो वलेटों का कारखाना तथा विद्युत भट्टी एवं घिलेट कन्टोचुअस काfस्टग हकाद्रयां स्थाधित करना शामिल है।
(ग) छस्पात के विकास का विस्तृत कायंक्रम सरकार के विचाराधोन है ।

## मेरठ fिसा में रख्ड का कारखाना स्यापित करने के लिए लाइसेंस

1255 श्री र तुबोर fिह शास्त्री : क्या प्रोद्योगिक विकास, घान्तरिक ह्यापार तथा समबाय-काघं मत्री यह्र बताने की कृषा करेगे कि :
(क) क्या सरकार ने मेरठ जिले में एक रब़़ का कारखाना स्थापित करने के लिए मोदी उद्योग समूह को लाइसेंस दिया हैं
(ख) यदि हुं तो इसकी जातें क्या हैं और यदि कोर्छ विदेशी मह्योग है तो उसका ब्योरा बया है ;
(ग) क्या कारवाने की स्थापना के लिए कृषि भूषि मी अंज़त की गई है;
(घ) यदि हां, तो स्थान का चुनाव ओर भूमि का भ्रजंन किस आधार पर किया गया हैं और
(ङ) इमके नारता कृषि उतादादन में अनुघंनत: कितनी हा।न होगी ?

घ्रीच्योगिक विकास, जान्तरिक क्यापार तथा समवाय-कारं मंत्री (श्री फबहद्दीन बली प्रहमब) : (क) श्रोर (ग्व). मैसरां मोदी इण5. लिfिटेढ, मोदीनगर को 400,000 टायर तथा स्यूबों के प्रतिवर्ष मोदोनगर जिला मेरठ में उत्पादन के लिए निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन अश्राय पत्र जारी किया गता है :
(1) बिदेशी सहयोग को शर्तें सरकार की सन्तुषिट्ट म्रनुरूप तय की जाएगो ।
(2) संयंत्र तथा उनकरतों के आयात करने के लिए आवर्यक विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध सरकार की सन्तु षिट के घ्रतुनुप तय किया जाना चाहिए ।
(3) 10 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात किया जायेगा।
(4) गाड़ियों के टायरों ट्यूबों का उँपादन । उत्वादन में विविघता लाने के लिए तकनीकी विकास के महा निदेशालय के परामर्श से पूर्वरनुमानित टायर ट्यु्बों की मांग के लिए किगा जाएगा।
(5) यदि आवइरयकता होगो तो प्रस्तावित क्षभता 10 प्रतिशत प्रति रक्षा को आवश्वकता के लिए आरक्षित होगी विदेशी सहत्योग की शर्तें विच।राधीन हैं।
(ग) जी नहीं ।
(घ) तथा (ङ). प्रबन ही नहृं उठते ।
Provision of One Junior Scale Stenograpter to One Juntor Scale Olficer

> 1256. SHRI CHANDRIKA IRASAD : SHRI GADILINGANI GOWD:

Will the Minister of RAll WAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that ca:h Senior Scalc Officer has been provides with a Stenographer in the scale of Rs. $210-425$
and one Stenographer in the scale of Rs. 130-.300 continue to work with two Junior Scale Officers;
(b) whether it is a fact that the yardstick of providing one stenographer in the seale of Rs. 130-300 to two Junior Scale Officers is not working satisfactorily and both the officers and Stenographers are experiencing numerous difficulties in discharging their duties smoothly;
(c) if so, whether Government would consider to provide the Junior Scale Stenographer with one Junior Scale Officer; and
(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) :(a) and (b). In terins of extant orders Senior Scale Officers are to be provided with Stenographers in scale Rs. 210-.425 and Junior Scale Officers with Stenographers in scale IRs. 130.. 300 . Posts of Stenographers in these grades are created by the Zonal Railways based on the quantum of work involved. The existing arrangement is working satisfactorily.
(c) and (d). Do not arise.

## Decontrol of Cement from 1970

## 1257. SHRI YOGENDRA SHARMA: SHRI ESWARA REDDY : SHRI BHOGENDRA JHA : SHRI C. JANARDHANAN : SHRI SEZHIYAN :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether Government have decided to decontrol cement from next year;
(b) if so, the reasons therefor;
(c) whether the decontrol of cement is likely to lead to increase in prices especially in arcas where cement is in deficit; and
(d) if so, the steps Government propose
to take to guard against such increase in prices?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) - (a) Yes, Sir.
(b) The attention of the Hon'ble Member is invited to the statement made by me in the House on 14.4.1969.
(c) and (d) : The position will be known only when the decontrol comes into force on 1.1.1970. Government would however. keep a close watch on the situation as it develops and take such remedial measures as may be necessary.

Probe into affairs of Birla Group of Concerns and Big Business Houses
1259. SHRI YOGENDRA SHARMA : SHRI S.M. BANERJEE : SHRI C. JANARDHANAN : SHRI BHOGENDRA JHA : SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: SHRIV. NARASIMHA RAO: SHRI RABI RAY:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether the proposal to set up a Commission to probe into the affairs of the House of Birlas and other big business houses has been finalised;
(b) if so the terms of reference and the names of members of the Commission; and
(c) when the Commission is expected to submit its report?

THE MINISTER OP INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) and (b) . The terms of reference and the composition of the proposed Commission of Inquiry which is to go into cases of irregularities, lapses and impropricties referred to in the Report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee
and also into certain specific allegations against the Birla Group of concerns arc being finalised and are likely to be announced very shortly.

## (c) Does not arise at this stage.

## Applic tions for Licences to Manufacture Stainless Stecl

1260. SHRI GADILINGANA GOWD: Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) the names of the parties, State-wise, who have applied for licences for the manufacture of stainless steel;
(b) the names of the parties who have already been granted licences so far, Stutewise; and
(c) the reasons for not granting licences to other parties ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OE STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANI) : (a) to (c). The following partics hold valid licences for the manufacture of stainless steel, State-wise :-
S. N. Name of the Pamy
$1 \mathrm{M} / \mathrm{s}$. Vummidiars ( P ) Ltd., Madras. (Name of the industrial undertaking changed to $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Madras Alloy \& Stainless Steel, Ltd.) Tamil Nadu.
$2 \mathrm{M} / \mathrm{s}$. Mahindra Ugine Steet
Co., Ltd., Khapuli.
Maharashtra.
$3 \mathrm{M} / \mathrm{s}$. Alloy Steels Project,
Durgapur.
West Bengal.
$4 \mathrm{M} / \mathrm{s}$. Mysore Iron and Steel. I.tj., Bhadravati. Mysore

During the scars 1968 and 1969 anfy one application for the minufacture of prime stainless stael was received. The pariculars of this application are indicated below :-
S. N. Name of the Date of Remarks
Party application
$1 \mathrm{M} / \mathrm{s}$. Prem Cond-20.2.1969 Rejected beuctors ( $P$ ), Lid., cause there is Ahmedabad. (Gujarat). is pending at present.

> Repair charges of Typewriters in I D.I.T. \& C.A. Ministry
1261. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of INIDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AIFAIRS be pleased to refer to the repiy given to Unstarred Question No. 8567 on the 6th May, 1969 regarding cxpenditure on maintenance of Typewriters in offices and state :
(a) whether the information in respect of parts (a) and (b) of the above question has since been collected;
(b) if su, the details thereof and, if not, the reasons for the delay;
(c) wh: ther it is a fact that the repairs/ mamatenance charges on the Hindi/English typewriters manufactured by $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Godrej Typewriters Cu. are abnormally high coupled with poor performance; and
(d) if so, the amount spent by those offices of his Ministry during the years 1965,1966,1967 and 1968 for maintenance and repairs or different makes, separately?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED) : (a) to (d). Information has been reccived from most of the Central Govt. Oftices. Replies from the remaining few are expected to be available soon. As already explatined in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 8567 on the 6th May, 1969, details of expenditure on repairs-/
maintenance arc not proposed to be collected, as the same would involve disproportionate time and labour.

## Pending applications for Industrial Licences

1262. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COM* PANY AFFAIRS be pleased to state:
(a) the number of pending applications for the grant of Industrial licences during the last two years;
(b) the details of such applications for the manufacture of items which are at present being imported, indicating the name of the party, when applied for what items, capacity, location, etc; and
(c) the reasons for delay in taking a final decision on such applications ?

THE MINISTER OF INiJUSTRIAL DEVELOPMENT, INILERNAL TRADE AND COMPANY AITAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) to (c). Out of 2916 applications for industrial icences received during the period from 1967 to 1969 (upto 31. 10.69), 54 applications of 1967 and 149 applications of 1968 are pending, along with 887 applications made during 1969. No separate list is maintained of applications relating to manufacture of items which have to be imported but special consideration is given to groposals involving substantial import substitution. A certain amount of delay is inherent in the system of licen sing itself, as every application has to be examined in consultation with various Ministrics and technical authorities and also the State Governments conecrned, before a final decision is taken Besides, in a larger number of cases applicants furnish incomplete information on important aspects of their schemes such as the phased manufacturing programme, arrangements made for meeting foreign exchange requirements and terims of forcign collaboration ctc. and, quite ufton, references have to be made to the applicants for clarification. Further, the additional capacity to be licensed in a particular industry nay be under review and, in such cases, all the
applications are taken up together so that only the most suitable scheme is licensed. Government are, however, continuously reviewing licensing procedures with a view to streanline these, wherever feasible. While particulars of schemes licensed under the Industries (Developnen! and Regulation Act, 1951 are regularly published by the Government, the particulars of pending applications are not usually publicised.

## Joint Venture with Private Entrepreneurs

1263. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether a proposal to start joint ventures with private entreprencurs in the country is being considered by Government ;
(b) if so, the industries carmarked for such joint ventures and the response recelved from the private entrepreneurs; and
(b) the details of the scheme and when it will be implemented?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVLLOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) to (c). The Industrial Licensing Policy Inquiry Committec has recommended, inter alia, that where a very large proportion of the cost of a new project is going to be net by public rinancial institutions either directly or through their support, normally these projects should be set up in the public sector and where, for some time to come, Government decides to permit projects with significant proportions of public financial assistance to remain in the private sector, the projects should be treated as belonging to the 'Joint Sector', with proper representation for the State in its management. This purpose may be achicved by financial institutions investing on the whole or part of their assistance in the form of loans and debentures being convertible into enquity at their option. These proposals of the Committee are under consideration of the Goverament in the Finance Ministry.

## रद्वी है तात के निर्यात पर प्रतिबन्ध

1264. भी महाराज F सह भारती : क्या घहपात तथा भारी छंजोनिर्यरंग मंत्री यह बताने की छापा करेंगे कि:
(क) रद्दी दूस्पात के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव पर क्या नियांय किय। गया है; भ्रोर
(ख) क्या किसी fकसम के रदी इस्पन का इस समग नियांत किया जा रहा है ?

छस्पात तया मारी इंजोनियारत मत्र लव में राज्य मंत्रो (ब्री कृष्ता चन्द्र पन्त) : (क) ओर (ख). इस समय हैवी मेल्टिग एन्र्रेप,
 के निर्यात पर रोक है। म्मन्य तरह के संत्₹ के निर्यात पर मी गोक लगाने के लित् प्रनिंयदन प्रात्त हुए है, पर इस तरह के बदम के लिए कोई ओचित्य नहीं है प्रनी: अन्तरिक अववग्यक्ता से फालतू माशा के निर्यत को ग्रनुमनि दी जा़ी है।

उत्तर तथा पूर्वौतर रेलवे पर उकेतियां तबा जेबकतरी के मामले
1265. भी राम सेवक : कथा रेलने मंत्री यह बताने की चुपा करेंगे कि:
(क) उत्तर प्रदेश में जनतरी, 1969 मू लेकर उत्तर तथा भूबौतैर रेलवे पर गाड़िपों में किन-किन स्थानों पर उकेती और जेबकनरी के कमशः कितने मापने हैए हैं;
(ख) उकंतो ओर जेबकतरी के एन मामलों का क्योरा काा है ; भ्रोर
(ग) उक्त अधि में ₹न चटनगग्रों के मुकाबले पिछले वषं it तदन्वृत्जी प्रवधि में ऐसी घटनाए' कितनो हुई थीं ?
fिषि तथा समाज फल्याया घौर रेलवे मंत्री (थी गोविन्द मेनच): (क) से (ग).

सूचना अकट्री की जा रही है और समा पटल पर रख दी जाॅंगी।

Setting up of Plants for manufacturing
rubber goods making machinery

```
1266. SHRI ISHAQ SAMBHALI:
    SHRI J. M. BISWAS :
    SHRI C. JANARDHANAN :
    SHRI R. BARUA :
    SHRI CHENGALRAYA
                                    NAIDU :
    SHRI MAYAVAN :
    SHRI N. R. LASKER :
```

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INIERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether there is a proposal to set up a plant in India for the manufacture of rubtur goods making ;achinery with foreign collaboration;
(b) if so, the main details thereof;
(c) whether any foreign firms have offered collaboration in setting up the proposed plant; and
(d) if so, the names of firms which have ofiered collaboration and the terms of the offer made ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Government have no proposal to set up a plant for the manufacture of rubber goods making machincry with foreign collaboration. Schemes submitted by the following parties for the manufacture of rubber goods making machiacry have, however, been approved by Governments:
(i) $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Otiental Electric and Engineering Company, Calcutta.
(ii) $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Lconh, Herbert Maschinenfabrik, Federal Republic of Germany.
(iii) $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Cissy Private Ltd., Bombay.
(iv) $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Associated Cement Companies Ltd., Bombay.
(v) M/s. National Standard Duncan Lid, Bombay.
(vi) M/s. Mukand Irou and Stecl Works Lid.. Bombay.
(b) to (d) . A statement is laid on the Table of the Housc. [Placed in Library. Sce No. LT-2093/69].

Utilisation of idle capacity of small
Scale Sector in Delhi
1267. SHRI ISHAQ SAMBHALI : SHRI BHOGENDRA JHA:
SHRI C. JANARDHANAN :
Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that most of the industrial units in the Small Scate sector in Dethi are rumning far below their capacity;
(b) whether the shortage of raw materials is the main reason for the underutilisation of capacity in these units;
(c) if so, the reasons for the shortage of raw materials; and
(d) the steps being taken to meet this shortage?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF.A. AHMED) : (a) to (d). It is true that many units in the smat! scale sector in the Delli area are operating below capacits due to a variety of factors of which raw materials shortage is most important. There is a general shortage of scarce categorics of stects like B. P. Sheets, G. P. Shects, G. C. Shects etc. and also of non-ferrous inetals like E. C. Grade Aluminium and Zinc and it has not been possible to allot these nuteriats to the full requirements of the small scale units. The reason for this shortage is the inade-
quacy of indigenous production and scarcity of foreign exchange. Every effort is being made to incrase allocation of raw materials for the small scale sector. Import of scarce catcgorics of steel sheets are also allowed to actual users in accordance with the Import Liensing Policy for 1969-70.

Crimes on Trains

## 1268. SHIRI JAGESHWAR YADAV: SHRI SARJOO PANDEY : SHRI C. JANARDHANAN : DR. P. MANDAL :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether the incidence of crime on trains has been on the increase in the past one year;
(b) if so, the reasons therefor; and
(c) the steps taken to prevent crimes on trains?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON): (a) The incidence of crines in running trains during 1968 as compared to 1967 had slightly increased. However during 1969 (upto June 1969) the overall incidence of crime in passenger trains and railway premises has not registered any increase when compared to the corresponding period of 1968.
(b) Does not arise.
(c) The following preventive measures are being taken :
(i) Apart from tightening up the normal Police arrangements by the Government Railway Police, such as kecping watch at important stations and periodical raids to round un criminals and antisocial elements, the State Governments of Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar have taken additional security measures by way of introducing arnacd patrolling/setting up of special camps in affected areas.
(ii) Strict instructions have also been issued to the Railway Protection Force Staff, on duty in yards or station plateforms for guarding railway property, to rush to the scene of crime in case of violent attacks on railway starf, or passengers, etc. and render necessary help.

सादी रामोधोग भवन, नई fइल्लो
1269. भी जगे₹वर यादव : क्या कौद्धोणिक विकास, प्रांतरिक ष्यापार तथा समवायकायं मंत्री यह् बताने की कृषा करेंगे कि :
(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली का किसी संगठन को सोंपने का प्रस्ताव है; और
(ख) यदि हां, तो छसके क्या कारएा हैं, उस संगठन का नाम क्या है और उस स्थिथि में खादी ग्रामोद्योग मबन के कमंचारियों की स्थिति क्या होगी ?

पौन्योगिक विकास, श्रोतरिक वैयापार तषा समवाय कार्य मश्रो (ध्रो फाखर्दोन घली प्रमव) : (क) तथा (ख). जादी तथा प्रामोध्योग आायोग ने बताया कि नीति के हूप में उसने खादी तथा ग्रामोद्योग के बारे में अशोक मेत्ता समिति की सिकाfरशों को घायोग के अन्तर्गंत विद्यमान मवनों तथा भडारों के काघंकलःपों के प्रगामी रूप से पंजंकृत संस्यानों को तथा अन्ग्र स्वीकृत क्ष्त्र अभिकरगोों को सौपने के सिए प्रभावी स्वयं आवर्यक कदम उठाना स्वीकार कर लिया है तो मो आयोग ने खादो ग्रामोद्यांग भन्न को किती विशेष अभिकरा को संपने या पेंसे सौ१ने की रातौ का निग़ांय्य अमी तक नहीं किया है।

> 27 पबतूबर, 1969 को दूरो हाखारो गाड़ी का लूटर जाना

## 1270. अी जगेशव: याबव:

 क्षी वेबकोनत्बन पाटोविय: :क्या रेलवे मंगी यदु बताने भी कृपा करेंगे角;
(क) भया यह् सच है कि 27 अक्तूबर, 1969 को हधियारों ने लंस 60 उ।कुमों ने पूरी म₹ारी गाडी को लूट लिया था;
(ख) डकंती मे अनुमानतः अथवा कथित कितने मूल्व की सम्पन्ति लूटी गई;
(ग) क्रा उस समय गाड़ी में रेलवे सुरक्षा बल तैनत था और बतl कोई तुरक्षा व्यवस्था की गई थी;
(घ) क्या रेलवे को इन डाकुओं की पक्रड़ने में काई सफलता मिली है;
(ङ) क्या रेलचे विभाग यात्रियों को हुई हानि की पूर्नत करेगा; और
(च) क्या उनका मंचालय सशसत्र यात्रियों के लाइसेंस की जांन की व्यवस्था करेगी ताकि अनधिकृत रूप से हाधियार रखने वाले व्यक्कमों को पक्क ना भमान हो सं ?

विधि तथा समाज कल्यारा घ्रौर रेलझ मंत्री (क्री गौबिन्द मेवन) : (क) जी हां । डकंती लगभग 20/22 हृथियार बन्द बदमाशों द्वारा हाली गगी थी।
(ख) बदमाश लोग 32 हु्य-धड़िया, सोने की 6 अंगूटियां और अन्य कीमती वस्तुए (दाम नहों मालूम) ले गयं।
(ग) सवारी गाड़ियों में सुरक्षा का प्रब₹्ष राजकीय रेलवे पुलिस द्वाग किया जाता है। इस गाड़ी में रेलवे सुरहाए दल या राजकीय रेलवे पुजिस तंनात नहीं थी।
(घ) राज्य पुलिम ने 4 अभराधिमों को पकड़ा है ओर इनस 3 हैग.घड़िया और चोरी गवी अन्य वस्तुए बरामद की गरी है।
(ъ) जी नहीं ।
(च) इस मामले पर कायंवाई राज्य सर. कार द्वारा की जाती है।

चत्तर प्रोजा में समाज कह्यारा कार्यक्रम के लिए के सीर्रीज सहायता
1271. 礼 जगेश्वर गादव : क्या विधि तथा समाज कर्याएा मंत्री यह् बतने की कुषा करेंगे कि:
(क) उन का मत्रालय समाज कल्यारा की किन-किन मदों पर ध्यय कर सकता हैं
(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को हस प्रयोजन के लिए कोई सहायता देती हैं
(ग) यदि हां, तो चोथी पंचवर्षीय योजना में समान कल्याएा के लिये उत्तर प्रदेश को किननी घनराशि नियत के गई घ्रोर क्वा उस दे से फुछ राशि उत्तर प्रदेश के बुधदेलग्वण्ड तथा बांदा जिलों में व्यय को जायेगो ?
(च) कितनी घ्रोर किन मदों पर व्यय की जायेगी ?

विधि मंश्रालय घोर समांत्र कस्यारा
 हेतु गुर्ट) : (क) प्रमुख मदों पर एक बिन. राए संसग्न है।
(ख) हां, धीमान ।
(ग) समाज कल्याएक कायंत्रमों के लिए घतुर्ष योजना में राज्यवार भावंटन नहीं कित् गए हैं। प्राबंटन ᄃतित्वर्षं किए जाते हैं।
(ग) प्रशन नहीं उठना।

## विदरा

(1) विकलांग उवक्वियों की जिक्षा, प्रशिक्षए, कल्पाएय तथा पुनर्वाम ।
(2) पूवं-उयवसायिक प्रशिक्षएा कायंकम ।
(3) परिवार तथा बाल कल्याए कांम कम 1
(4) जन सहुकारीता में अनुसंधान तथा प्रशिक्षए का केन्द्रीय संस्थ न ।
(5) जन सहकारी कार्यंखहियों में ग्रामीए महिलाओं को प्रहिक्षिया ।
(6) जन सहकारिता में बनुसंघान, प्रशिाक्षएा तथा मार्गदर्शी परियोजनाएं।
(7) राज्य द्वारा किया गया जन सहकारिता में अनुसंधान, प्रशिक्षएा तथा मार्गदर्शी परियोजनाए्ं।
(8) केन्द्रीप समाज कल्पाएा द्वारा चलाए जाने वाले कायंक्रम :-
(i) साघारएग सहायक अनुदानों का कायंक्रम ।
(ii) बच्वों के लिए अवकास शिविर।
(iii) नगरीय कलल्पाएय विस्तार परियोजना।
(iv) कल्यारा विस्तार परियोजनाएं।
(v) वयक्क स्त्रियों की जिबा के मंक्षिप्त पाट्यक्र।
(vi) सामाजिकनआधिक ब.ायंक्रम।
(vii) सीमा केत्र कायंक्रम ।
(viii) विशेष बाल कल्याएा कायं-牙म
(9) राज्यों द्वारा चनाई जा रही कल्पाशा विғ्तार परियोजनाएं ं
(10) विस्थापित वर्यकिनों का पुनर्वास
(11) सामाजिक रक्षा कायंकम।
(12) मचनिषेष।

मष्प रेलसे की भोती-मानिककुर घौर बादाकानgुर रेलवे लाइनों में जुषार
1272. श्री जगेख्र वाष्व: क्या रेलते मशी पह बताने की कृषा करेंगे कि :
(क) क्या मछय रेलवे की भांसी-मानिकपुर ओर बांदा-कानपुर रेलवे लाइनों में सुधार करने अथवा उनका विस्तार करने के लिये उनके मंध्रालय ने चोषी पंध्रवर्षीय योजना में कोई योजना शामिल की हैं और
(ब) यदि हां, तो उसका क्या वपोरा बथा है ?

विधि तथा समाज कल्पाशा घ्रोर रेलवे मंत्री ( भो गोवन्व मेनन ) : (क) चोटी योजना में भांसी-मानिकपुर ओर बांदा-कानपृर लाइनों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताब विचाराधिन नहीं है। किन्तु वतंमान खण्डों की हालत के आधार पर उनमें सुखार किये जाते हैं ।
(ब) भांसी-मानिक्वुर खण्ड पर किर से पटरी बिद्धाने के बारे में सुधार के काम दूमरी ओर तीसरी योजना में पूने कर लिये गमें हैं और बांदा-तानपुर खण्ड पर पूरी पटरी के नवीकरला का काम जारो है। आगा है, यद काम बोषी योजना में पूरा हो जायेगा।

## प्रस्पाल के उपकराल घोर बतंन बनाने के fिए ह्टेनलंस हटोल का कोटा

1273. बो राम चरएा : क्या होचोगिक विकास, अन्तरिक उदापार तथा सामवाय-कायं मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि स्टेनलेस स्टंल बा कोटा केवल असपताल के उपकरा बनाने के लिए दिया जाता है ;
(ख) क्या पह मो सच है कि बर्तन बनाने के fिए ₹?नचंस ₹टील का कोटा नहीं दिया जाता है।
(ग) यदि हां, तो बया सरकार को पता है कि बतंन बनाने का कायं कर्ने वाले ठपापाfरयों को कोटा दिया जा रहा है ; ओर
(घ) इस काम को न रोकने के क्या कारशा हैं?

प्रोघ्योगिक विकास, प्रांतरिक क्यापार तथा समवाप-कार्य मत्रो (ध्रो फखकद्दोन प्रलो प्रहमव) : (क) तथा (व) . वासतीविक उपमोंक्ता नीचि बतंनों, यंश्रों घरंनू बंन, केतली, रसोई के सामान, मेज श्रादि तथं फर्नीचर निर्माश़ के सिवाय औद्योगिक उवयोग के लिए बाधित आधार पर ₹्टेनलंस स्टोल के आयात की अनुमीत देती है । हस्पताल के उभकराों जंसे जीवागुनाश्शक यंत्रों, ड्रे सिग ड़मों, मापसह पा₹, अपरेशन टेबल अादि के निर्माएय हेतु मो ₹टेनलंस स्टोल दिया जाता है।
(ग) तथा (घ) . ऐसा मालून हुग्रा है कि विशेषत : हस्पतान यंत्रों तया उपकरशों को बनाने वाले कुछ एककों ने बान नविक उपभो₹ता लाइसेंनों का दुरुपयोत किया है। घ्रतः आयात नीति को कड़ा बनाया गपा तथा नीर्तन प्रक्रिया ग्रहगण की गई जो 31-1-69 को लाइसेंस निदेशों के रूप में जारी की गई। इसके अनुसार ऐसे समी मामले उल्लेखित निर्देशों के 13 सूक्रों के आधार $\quad$ दर विशिष्ट उत्तर देने के लिए भेजने वाले प्राधि मारियों को वापिस भूजे जाने बे। ऐसा इस दृधट्ट से किया गया कि जिससे ऐसे सामान का काले बाजार में सम्मावित निपटान अयवा अंष दुछपयोग रोका जा सके। ग्रायत नीति को चालू लाईसेन्स प्रात्त श्रवधि में निदेश जानं करके पुन: कड़ा किया गया जिससे कि ऐसे ए तुकों को जो 31-3-69 से पूर्व विद्यमान नहीं 「T, सटेनलंस स्टोल के आयात की आज्ञा न दी जाये।

उत्तर रेलदे में क्वागजनी के तामले
1274. धो राम चरसा : क्या रेलके मंत्रो गह्ह बताने को कृषा करंगे कि :
(क) विदने आः महीनों में उषर रेलो

में अगजनी के कितने मामले हुए और इससे कितनी हानि हुई ;
(ब) क्या यह सच है कि एक रेलवे माल डिब्बे में, जिसमें इलाहाबाद सच-fिवीजन के विध्रुतोकरएा के लिए लाखों ६पये के मूल्य के बिजली के तार लगे हुए थे, आग लग गई बौर सारा माल नष्ट हो गया ;
(ग) यदि हां, तो कितने मूल्य की सम्पत्त नष्ट हुई और घाग लगने का क्या कारणा था ; और
(घ) इस लापरवाही के लिए कौन उत्तरदायी है जजसके कारएा यह्ट आग लगी ?

विधि तथा समाज कल्याश घ्रोर रेलवे मंत्रो (घ्री गोषिन्द मेनन) : (क) पिछने छ: महीनों में (मई, 1969 से अक्तूबर, 1969 तक) घागजनी के किसी मामले की रिपोटं नहीं fमली हैं ।
(ख) जी नहीं।
(ग) घ्रोर (घ). मवाल नहीं जठता।
उत्तर रेलवे में. भोजन यानों को चलाने में घाटा
1275. धी राम चरएा: क्या रेलवे मंत्रो यह बताने की कृषा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेनवे में समझ्त मोजन य।नें घाटे में छल रही हैं ;
(ब) यदि हां, तो इसके क्या कारएल हैं ओर कितना घाटा होता हैं ?
(ग) क्या यह मी सच है कि माल की चोरी और विक्रय तथा जाली स्थानोय ख्रगीद के वाउचर बनाने के बारे में मोइन यान्नो के अषिकारियों के बिहद्य निद्धने घ: महीनों में शिकायतें को गई है ; अरे
(घ) यदि हां, तो छस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विषि तथा समाज कल्पाएा मोर रेलवे मंत्री (बी गोवन्ड मेनल) : (क) और (ख). उत्तर रेलवे द्वारा मुगल सराय ओर दिल्ली के बीच केवल 1 बप 2 डाउन हावड़ा-दिल्ली कालका डाक गाड़ियों में भोजन-यान सेवा का प्रबन्ध किया जाता है। 1968-69 के हौरान मोजन-यान सेषा को $1,37,350$ रुपये 53 पंसे, की हानि हुई जिसके कारा नीचे दिये गये हैं :-
(i) केन्द्रीय सरकार के बेतनमान, अन्प मत्त ओर उदार सेवा हार्ते लागू करने के कारा कर्मचारियों पर अधिक वंचं।
(ii) कर्मंचारिमों को यान्रा भसे का भुगतान।
(iii) कमांचारियों को वर्वयों के अधिक संट देना 1
(iv) टूट-फूट और खो जाने की अषिक घटनाएं।
(ग) और (घ) . विछ्छले छः महीनों में मोजनयान प्रबन्धक के विकद्ध कच्चे माल का विकी के सम्बन्ष में केवल एक शिकायत मिली है। इसकी जांच की जा रही है ।

## टू प्डसा पोर मागरा ₹ट्टेगां के बीच बितेशी महिला पयंटकों के साथ छुउप्यंबहार

1276. धी राम घरल : या रेलबे मंत्री यह बताने की कृत करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि टूखंला बोर आगरा स्टेशनों के बीच हाल हो में विदेशी महिला वपंटकों के माय उुर्वर्वाद्धार किया गया था ;
(ब) यवि हा, तो उमका पूरा षीरा क्या हैंर; $\qquad$
(ग) इस मामने में दोषी बाये गये क्यfितों के तिरदब सरकार का क्वा कायंवाहो करने का विवार है ?
fिधि तथा समाल कहताग क्रोर रेलते मंतो (बी गोविन्व मेनन) : (क) जो हां, ।
(ख) घोर (ग). 26-7-1969 को 356 अप गाड़ी के पहले दर्जें के डिब्वे में दूरंला से आगशा तक याआर करते हुए कुछ ₹थानीप छाओं ने दो विदेशी छाभाओं के साध दुर्ण्यंवहार किया। आगरा छादनी के सरकारी रेलवे पुलिस संश्रान ने आगण कालेज के एक छ्छार्ते विछद्ध मारतीय रेल अधिनियम की घारा 120 और भारतीय दणठ संहिता की धारा $35 \neq$ के अधीन एक मामता दज्ं कर लिया ओर उसका चालान मी किता जा चुका है। मामंत की मुनवाई अभी होनी है।

## Enrolment of Shri I. K. Gujral as a voter in many States

1277. SHRI RAM SINGH AYARWAL: SHRI BANSH NARAIN SINGH:

Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) whether it is a fact that Shri I.K. Gujral Minister of State for Information and Broadcasting, has enrolled himself as a voter in many States;
(b) if so, the names of the States where he has been enrolled as voter:
(c) the names of the States where he himself applied for enrolncot and what were the proofs given by him for enrolment as voter:
(d) whether Government will strike off his nane from other States when he is a voter in Delhi and wherc he has been residing and if nst, the reasons therefor; and
(e) the action taken against Shri Gujral for ontolling himself as a voter in more than one State ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM) : (a) to (e). The Election Commission is not aware of the names of the constituencies and the States in which Shri I. K. Gujral has been stated to be enrolled as an clector. According to the Commission in the absence of particulars regarding the constituencies and States, it will hardly be possible for the Elec:oral Registration Officers concerned to trace the entries.

## Looting of Trains in West Bengal

1279. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that during the recent months a number of raids, loots and dacoitics have been committed in trains in West Bengal;
(b) if so, the number of casualties. properties lost and other details about such incidents;
(c) the steps taken by Central and the State Governments to ensure security of the passengers against such raids on trains; and
(d) the number and circumstances regarding dislocation of train movement in West Bengal since March, 1969 and the loss suffered thereby by the Railways?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) A few cases have taken place.
(b) During the period March to October, 1969, 5 dacoity cases and 14 robbery cases were reported. Property lost in all these cases amounts to approx. Rs. $25,358 /--$ besides 32 wrist watches and 6 golden rings. 19 persons were injured in these incidents. All these cases were registered and properly investigated by Police. 36 arrests have so far been made in these cases.
(c) Besides tightening up the normal security arranyements, the following measures have also been taken :
(i) Suitable arrangements have been
made by the State Police for the escorting of all night passenger trains. Railway Protection Force reinforcement has been given to the Government Railway Police to augment their arrangements.
(ii) Special Crime Cell has been created with the help of the State C.I.D and the C.I.B. of the Railway Protection Force to keep a watch and spot out criminals responsible for these incidents.
(d) There were 95 cases of dislocation to train services in West Bengal area during the period Ist March to 31st October, 1969 caused mainly by demonstrations against late tunning of trains, allicged unsuitability of traiu timings etc. The amount of loss on this account is not availabic.

## Tribals of Andaman and Nicobar Islands

1280. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the tribal races in Andaman and Nicobar group of Islands are fast dying out;
(b) if so, the detaif about such tribals regarding their former and present popula-tion-strength, cause of their racial decay and the steps taken by Government for their survival:
(c) which are the tribal races in these groups of islands who could be made fricadly and brought into the fold of modern civilised life and which are the other races who still remain hostile and out of contact with civilisation;
(b) whether it is a fact that the Jarwar tribals still pursue hostile wild life in deep jungles of Andamans and Nicobar islands and for their inimical attitude nearly 400 sq . miles of area there could not be brought under regular administration fo: settlement of refugees and ex-servicemen;
(e) if so, the steps taken by Government to bring them within the fold of civilisation and improve their mode of tife ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCLAL WELFARE (DR.
(SHRIMATI) PHULRENU GUHA) : (a) to (c). Attention is invited to the reply given to unstarred question No. 7207 answered on the 22nd April, 1969.
(d) and (e). The Jarawas are now concentrated on the western coast of Suuth and Middle Andamans. According to the reports they are still hostile and it has not yet been possible to establish peaceful contact with them. They are reported to be often making raids. The Administration is making efforts to develop friendly contacts with the Jarawas.

## Complaints regarding Catering of Food, Music and Announcements in Rajdhani Express Trains

1281. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is fact that certain dissatisfaction has been expressed by the Rajdhani Express passengers regarding calering of food, music and anpouncement; and
(b) if so, whether Goverament will consider to introduce (i) the system of serving food as obtained in De Luxc type of trains: (ii) more instrumental, classical, higher modern type songs, and Tagore songs in place of the present pop-songs and extremely light type cinema songs; and (iii) announcements in Bengali along with English and Hiadi as done at present 7

[^2]general natare regarding catering of food on the train. During the same period 3,514 appreciations from the passengers have been received.

Both Indian as well as Western Music is played on the public address system on the Rajdhani Express. In response to demand from many of the passengers, Western Style pop music is also being played from time to time. In addition, A IR. Vividh Bharati programmes are relayed. Arrangements have been made to play more varieties of Indian as well as Western music in the train.

Announcements on the train are made in English and Hindi. There is no proposal to make announcements io any other regional language.

## Upgradation of posts in Junior Administration and Inter-Administration Grade on Railways

1282. SHRI J. AHMED: SHRI K. LAKAPPA :<br>SHRI LAKHAN LAL KAPOOR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that a large number of officers, posts have been upgraded to Junior Administrative and InterAdministrative posts lately on the Railways;
(b) if so, on what consideration;
(c) whether it is also a fact that considerable disparity exists as between the Departments of Transportation, Enginecring and Mechanical, on the one hand, and other departments such as Signal Engineering, Electrical Enginceting, and Stores and Accounts in the matter of opportunity of promotion to Administrative grades after a cettain number of years of service and that such disparity is still more accentuated aller the up-gradation;
(d) if the reply to part (c) above be in the affirmative, the teason why opportunity was not taken to remove the disparity and equalise the scope for promotion in the different departments in pursuanco of Article 16 of the Constitution; and
(c) whether this upgradation has created discontentment among the employecs concerned ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GO. VINISA MENON ) : (a) 148 posts wire upgraded from Scnior Scale to Junior Administrutive and 106 posts from Junior Administrative to Inter Administrative grade.
(b) On a reassessment of the duties and respunsibilities it was found that the worth of charge of these posts justified their being placed in a higher scale,
(c) and (d). The avenues of promotion in the different Services are not uniform and some disparity exists. The workload and responsibilitics of officers, on the basis of which posts are upgraded, vary considerably as between different Services. Some differemeses in the promotion avenues as between different Services are, therefore, unavoidable.
(c) Some representations were received.

## Closure of Small Public Sector Units in Madhya Pradesh

1283. SHRI R. K. AMIN : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOP. MENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Madhya Pradesh has persuaded his Cabinet to close down all Small public sector Units;
(b) whetber the Government of Madhya Pradesh have decided to requisition the services of the well-known businessmen to teach them how to run the public sector units; and
(c) if so, the reaction of the Central Government in the matter?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF.A. AHMED) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

## Excess capacity in Spun-Pipe Industry

1284. SHRI R. K. AMIN : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOP. MENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be plased to state :
(a) whether it is a fact that there is a good deal of excess capacity in the spunpipe industry;
(b) if so, the efforts made by Government to utilise this capacity;
(c) whether there ware efforts to increase export in this industry; and
(d) if so, the result thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (4) Yes, Sir.
(b) In the draft Fourth Plan, the provision for National Water Supply and Sanitation in the State sector has been increased to Rs. 336 crores from Rs. 166 crores in the Third Plan and Rs, 100 crores in the three annual plans 1966-69. This would substantially increase the requirement of such pipes. Efforts are also being made to ensure supply of an adequite quantity of pig iron to the industry. With these measures, it is expected that utilisation of capacity in this industry would improve very considerably.
(c) and (d). Cast iron spun pipes are already being exported, though on a modest scale. To facilitate increased exports, a delegation sponsored by the Enginecring Export Promotion Council and Government had recently explored ectain markets in the Middle East.

## Reservation of Production of Consumer Goods for Small Scate Industrity

1285. SHRI J. K. CHOUDHURY: SHRI MUHAMMAI SHERIFF : SHRI HIMATSINGKA:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether any plans have been made to reserve the production of consumer goods
for small scale industries in the country in the near future; and
(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMINT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AliMED) : (a) and (b). In pursuance of the new orientation of economic policy, the Gorermment of ltada ate examining the technical and economic feasibility of reserving as many of the consumer goods industries as possible for the small scale sector. It is considered that reservation of such industries in small scale sector would create substantial employment opportunities on a dispersed basis, stimulate local talent and leadership for setting up small scale industries, and ensure adequate supplies of consumer goods to meet the regional demand on a regional basis.

## Utilisation of Idle Capacity in Industries

1286. SHRI RAM AVTAR SHARMA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMFNT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that unutilised capacity in industries still persists;
(h) if so. the names of the industries in which this idle capacity persists; and
(c) the steps Government propose to take to make fuller use of this capacity?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DFVIIOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) Yes, Sir.
(b) A statement is laid on the Table of the Ilouse. IFlaced in Lifrary. See No. LT209.4(6)
(c) (i) Fincouraging enterprencurs to divervify their tanfe of products and undertake the manufacture of items hitherto imported:
(ii) Delicensing of a number of industrics; and
(iii) Exploration of export markets,

## Crisin In Wagon Industry duc to Lack of Orders

1287. SHRI RAM AVTAR SHARMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether Government are aware that the wagon industry in the country is facing crisis due to lack of orders;
(b) whether Government are aware that one reason for this cisis is reduction in the orders by the Railways; and
(c) if so, the steps Government propose to take to avert caisis in this industry?

## THE MINISTER OF LAW AND SOCI-

 AL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) and (b). The wagon industry have adequate orders commensurate with their actual performance in the recent past.(c) Docs not arise.

## Working results of Cement Corporation of India Lid.

1290. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE ANI) COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether the working results of the Cement Corporation of India Lid. for the year ending the 31st March, 1969 have been seen by him and whether any plogress or deterioration has been reported:
(b) whether the working of the Com.
pany is comparatively better than past years and if so, what are the comparative figures regarding piofit and loss, production, sale, export and stock inventories etc;
(c) whether during the last three years, the Company was being run by the same set of officers: if so the names of Chairman. Managing Director, and Sccretary; for how long they have been in that pusition, details of their pay and allowances etc. and from which organitation they have come there; and
(d) the special steps taken during the last year to eradicate thortcomines of the past and whether anything is dois in order to build up the reputation and image of the Company antong the public?

THE MINISTLR OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTEKNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) According to the Annual Report (1968-69) of the Company, construction work for selting up cement plants at Mandhar (M. P.) and Kutkunta (Mysore) is progressing satisfactorily, accurding to revised schedules. As the Company las not yet commenced production, the question of progress or deferioration docs not arise.
(b) The plants untier construction are likely to be commissioned at Mandhar (M.P) by this year and at Kurkunta (Mysore) by the end of 1970. The question of furnishing figures regarding profit and loss, production, sale cte therefore does not arise.
(c) There is no Secretary for the Company yet. The particulars of other officers concerned are:

| Name | Desigation | Date of appointment | Pay-scale |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. Dr. B. V. Keskar | Chairman | 24.3.65 | Holding part-lime honorary post. As a non-official Director, he is entitled to remumeration and allowances for attending meetings of the Board of Directors/Committecs or Sub-Committees at the rates pres cribed by Government. |
| 2. Shri H. D. Singh | Managin? <br> Director | $\begin{aligned} & 25 \quad 1.66 \text { to } \\ & 25.1 .69 \end{aligned}$ | Rs. $2,500-100 \cdot 3,000$; Re-employed after retirement as General Manager, Notthern Railway. |


|  | 1 | 2 |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |

Full time officers of the Company are entitled to allowances at the rates adnuissible to Ceatral Government officers.
(d) Government are not aware of acy shortcomings in the working of the Compary. A widely travolled and experienced person has also joined the Corporation as its Markeotng Adviser.

## Working Results of Tungabladea

 Structurals Limited, Mysore1291. SHRI PREM CHAND VERM : Will the Mintiter of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased (1) state:
(a) whether the woiking results of the Tumgathadra Structurals Litu., Mysore for the year ending the 31st March, 1969 have been seen by him and whether any progress or deteriwration has iseen repotred:
(b) whether the woiking of the Company is comparatively better than pust years, what are the comparative figures regarding profit and loss production, sale, export and stock inventories;
(c) whether duting the last three years. the Company was being ran by the s?me set of officers; what are the names of Chairman, Managing Director and Secretary: for how long they have been in that position and their pay and allowances etc. and from which Organisation or Department they have come there; and
(d) the special steps taken during the last year to eradicate shortomings of the past and whether anything is done in order to build up the reputation and image of the Company among the public?

THE MINISTER OF STATE IN THE ministry of steel and heavy ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) : (a) Yes, Sir. The production performance during $1968-69$ has showa substantial improvement over that of the previous years.
(b) The comparative figures are as under :

|  |  | 1966 -67 | 1967-68 | 1968-69 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (i) | Profit before tax. | 14.01 | 15.20 | 9.64 |
| (ii) | Value of production | 67.50 | $65.13$ | $\begin{array}{r} 72.53 \\ \text { (cxcluding } \\ \text { customers } \\ \text { steel). } \end{array}$ |
| (iii) | Final bills raised. | 44.14 | 47.04 | 99.67 |
| In:cmary |  |  |  |  |
| $\text { (iv) } \begin{aligned} \\ i \\ p \end{aligned}$ | Works <br> ${ }^{10}$ <br> progress. | 101.17 | 119.26 | 92.12 |
| (v) | Raw <br> Materials. | 10.61 | 21.98 | 25.97 |
| (vi) $\begin{array}{r}\text { a } \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}$ | Stores and Spares. | 10.6 | 12.73 | 14.01 |

Order book position
$\begin{array}{llll}\text { (vii) Orders } & 57.00 & 42.00 & 243.00\end{array}$ received.

There have been no exports by the company.
(c) The Chairnan (part-time) and the Managing Director of the Company are appointed by the President of India where as the Secretary is appointed by the Company. The Chairman is part tince and does not draw any salary and allowances besides traveiling allowance for attending the company's mectings and sitting fues.

Shri R. V. Kaman an officer of the I. A. S., who was Executive Director of the Indian Investment Centre and who is now Adviser to the Planning Conmission, has been Chairman of the Company frum Aprit, 1967 up to date. From October, 1962 to May, 1968, Shri I. P. Mallappa, an officer of the I. A. S. from Mysore State was the Managing Director. His pay was Rs. 1360/-
p. m. From 1st June, 1969, Shri A. R. Ravi Varma, an officer of the Industrial Management Poll, has been the Managing Director. His present pay is Rs. $2100 /-$ p.m. in the scale of Rs. 2000-100-2500. At present there is a Secretary-cum-Personnel Officer (Shri B. Rudrappa) who is responsible for Secretariat work, Personnel management and Administration. He was appointed to this post on 26th September, 1969 and his present pay Rs. is $600 / \cdot$ p.m. in the scale of Rs $600-40-1000$. The post of Secretary was vacant from April, 1967 to September, 196\%.
(d) The company has been making profits. The main steps taken to improve the operations are (i) building up the order book position, (ii) enhancing the volume of production, and (iii) diversification of the product-mix.

Black-Marketing of Polythene by M/s. Asian Cables
1292. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) what was the actual consumption of Polythene by $M / s$. Asian Cables in the Preceding year;
(b) how such Polythene $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Asian Cables imported this year;
(c) whether it is a fact that Shri D.D. Desai, Chairman snt Council of Heavy Electrical Industries, had reported to Government about the alleged blackmarketing in imported Polythene by $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Asian Cables;
(d) if so, the action taken against $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Asian Cables and the reason why the firm has not been black-listed so far; and
(e) the findings of the C. B. I. Inquiry against this firm and the reasons why the inquiry is being delayed ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFEAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (e). The matter is being favestigated. As investigation is taking place in respect of a few other firms also, it will take sometime before the enquiry is completod?

## जबाहरलाल नेहु के सरकारी घभिले पो का स्वामिस्व

## 1293. धौ कंबरसाल गुप्त : <br> भी बंता नाराया नल : <br> धो रामस्वस्प विधार्या:

क्या विधि तथा समाज कह्यारा मंत्रो यहा बतने की कृषा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस साशय का पत्र प्रात्त हुआ है कि स्वर्गीग श्री जवाहरलाल नेहरू के सरकारी अभिलेबं पर ख्वामिस्व ध्रीमती हद दिरा गांषो को ही जानी चाहिए या सरकार को ;
(ब) यदि हां, तो छसका ब्योरा क्या है; और
(ग) इस बारे में मंत्रालय ने क्या राप दी है ?

विधि मंग्रालय तथा समाज फहाषाएा विभाग में उपमंची (ध्रो मु० यूनुस सलोम) । (क) से (ग). ऐसा प्रतोत होता है कि "शासकीय अभिसेख" पद ला प्रयोग करते समय माननीय सद5- नन में कांयवत्त, ईृष्षग चनलेंय संमूचना आदि के रूप सरकारा अभिलेख < हैं, जो गासकीय उपयोग के लिए होते हैं। स ार के सामने इस प्रकार का कोई खवसर न भाया जिसमें उसे हतने सम्बण्ध में संदेह स्व हव के प्रशन पर विबार करना पड़ा हो। किन्तु द्धनके सम्बन्ध में स्वाfिस्व का श्रधिकार स्पष्टतः सरकार में निर्दिव होगा।

## Misuse of Railway Pass by a $\mathbf{P}$ and $\mathbf{T}$ Official

## 1294. SHRI KANWAR LAL GUPTA : SHRI BANSH NARADM SINGH:

[^3](a) whether it is a fact that an Office Superintendent of the $P$ and $T$ Department, Jabalpur was caught red ganded by the Railway Police in February, 1969 for using Railway pass and giving false name and styling himself to be a senior Railway official;
(b) whether it is also a fact that fine of Rs. $378 /-$ was imposed on him but the amount of this fine was debited to the Government account:
(c) if so, the reasons why the pasment was made by Government and under whose orders this payment was made ;
(d) whether Government made any inquiry as to how this Railway pass went into the hands of Shri Malik; and
(e) if so, the result of the inquiry ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) to (c). A statement is atached.

## Statement

Shri R. L. Mullick, Office Superintendent, office of the Additional Chief Engineer, $P$ and $T$. Technical and Development Circte, Jabalpur, went on official tour to Hyderabad on the Railway Card Pass No. 192 bearing designation 'Steno to Additional Chief Enginecr, Technical and Development Cirele, Jabalpur, issued to him by his superior officer and on his return, he was checked by the Railway Ticket checking staff at the Jabalpur Rallway Station on 26 2. 1969. The official stated that he was Office Superintendent. Since his designation did not tally with the designation mentioned in the Railway Card Pass, the Railways realised a sum of Rs. 378/- on account of Railway fare and the usual penalty.

The Ministry of Railways are informed by the $P \& T$ Board that the amount of Rs. 378/- was advanced by the Office of the Additional Cbief Engineer, $P$ and $T$, Technical and Development Circle, Jabalpur, with the approval of a Senior officer of that office in charge of Administration inammuch as Shri Mullick had gone on official tour and Railway card pass of the Stenographer was issued to him by the
office. This being the position, there is no need for any further enquiry in this case.

## Enquiry against Birlas, other Industrial Houses and Officials of Ministry of I. D., I. T and C. A.

1295. SHRI KANWAR LAL GUPTA.<br>SHRI RAM SINGH AYARWAL : SHRI BANSH NARAIN SINGH:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether Government have taken any decision regarding the terms of reference of the Committee set up to enquire into the allegations against the Birla Group:
(b) whether Government propose to find out through this inquiry how far the senior officials and the Ministers responsible for issuing licences to this Group aro involved:
(c) if not, the reasons therefor;
(d) which are the other industrial Houses against whom Government propose to make inquiry and the specific complaints against each of them; and
(e) the names of the Ministers and senior officials against whon complaints have been received that they were in connivance with Birla concerns?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADB AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (e). The terms of reference of the proposed Commission of Inquiry, which is to go into instances of irregularities, lapses and inproprieties referred to in the two Reports of the Industrial Licensing Policy 1nquiry Committee and also into certain specific allegations against the Birla Group of concerns are expected to be announced shortly, alons with the composition of the Commission. The allegations against the Birla Group include the complaint that undue favours
were shown by governmental authorities to this group of concerns. There are also references to certain acts of omission and commission in the Report of the lndustrial Licensing Policy Inquiry Conmittee, copies of which have already been circulated to Members of Parliament.

बोदों समवाय-समूह छ्वारा कंग्रंत्र दल को चना
1296. क्षे कंवरलाल गुप्त:

धी बंश नारायए ससक :
जो रामस्तर्ह विध्यां ?
क्या मोध्रीजिक fिकास, क्रान्तीरक व्यमपार तथा समबाय-कायं मत्री 22 ज़लाई, 1969 के अतारांकित प्रशन सरुपा 219 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की क्वा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि मोदो समवाय समूह ने 1966-67 और 1967-68 में कांप्रेस दल को $1,29,750$ रुपर्य दान दिये थे;
(ख) यदि हां, तो 1969 में इस समवाय समूह ने कांग्रे स दल को वितना चः्दा दिया था;
(ग) गत तीन वर्षों में इस समवाय समूह को कितनी लागत के लाइसेंस दिये गये और ये लाइसेंस किन-fकन वस्तुओं के लिये दिये गये थे ; और
(घ) इस समवाय ममूह के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों पर सरकार ने क्यई कार्यवाही की है?

जौध्योणिक विकास, भ्रान्तरिक वपापार तथा समख्राय-कार्य मंश्री (श्री फखरह्द्रीन पसी घहमव ) : (क) हां, अंधमान।
(ख) औद्योगिक नीति अनुज्ञापन जांच समिति की रिपोर्ट में दिखाई गई सांरचना के बनुसार, मोदो समूह से सम्बन्धित, निम्नलिखित कम्पनियों ने 1968-69 के मध्य कांप्रंस यार्टी को चन्दा दिया गया प्रत्तंत हुअ है :-

| कम्पनों। का नाष | कम्र स पार्टों को fिये गये चम्बे को राशि (1968-69) |
| :---: | :---: |
| 1-मोदी इंडस्ट्रीज लिए | 50,000 रु० |
| 2 -मोदी पान ति० | 25,000 रु०\% |

के करयं।
** करपनी को 28 फरवर्रा, 1969 का लेखा बस समादिधन कं भर्या

मोदो सिपीनिग एण्ड बिनिग fमलत्स कहपनी लिमिटेड के बाबत सूचना उपलबध नहीं है, कवोकि कम्पीी ने अपन $30-4-1 y 69$ को वर्ष समाध्ति का तुलन-पत्र, बन्गनी रजिच्टार को मिससल नहीं fिया है।
(ग) मोदी इन्डस्ट्रीज लिभिटेड द्वारा स्थापित, मंसमं मोधी गंस एण्ड कंमीकलस मोदे। नगर का, 4-3-1968 को केवल एक लाइसेस, नाइट्रोजन गैस के $3,40,000$ क्यूविक मोटर, के fनमीया के लिये, प्रे पित किया गया था ।
(घ) मोदी स्विनिग एण्ड बीचिग मिल्स कम्पनी लिभिटेड के विरुद्ध, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत चुछ शिकायतें प्रापत हुईं है। इस कम्पनी की वाबत, कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तगंत एक निरोक्षग्रा के लिये दिया गया है।

कमपनियों को लाइसंस
1297. धी देवेन सेन : क्या घ्रोध्रोगिक विकास, घ्रान्तरिक ध्यापार तया समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की छृपा करेंगे कि।
(क) मंसर्स किला चन्द देवचन्द एण्ड कम्पनी, बम्बई और इस काप्पनी से सम्बनिधत अन्य कम्पनियों (2) मैसर्स सिथटिक एण्ड के मिकल प्राइवेट लिमिटेड बन्बई (3) मंसर्स वोसीकेम एँ马 कन्पनी, बर्बई (4) मंससं
 मंससं किला चान्द ए०ड कम्पनी से सम्बम्ष अन्य कम्पनियों को किस-किस तारोष को लाइसेंस दिये गये हें;
(ख) बया इनमें से किसी कम्ननी की लाइसेंत अवधि बढ़ाई़ गई थी पोर यदि हां, तो उसका ब्योरा बया है; और
(ग) प्रत्ये $\begin{array}{r}\text { उपरोक्त कस्पनियों की वाईवक }\end{array}$ उत्वादन क्षमता क्षा है ?

पोौ्योगिक विकास, प्रन्तरिक वपापार तथा समवाय-कायं मंत्रो (ली फबबदोन पली पहममव) : (क) कट्षनिगों को लाइसेंस जारी करने की विधि नीचे दो गई है :

1. मे० किलाचन्द एपड कं० बन्बई तथा इससे सम्बद्ध अन्य कर्पनियां लाइसेंस जारी की तिधि
2. 29-4-1961
3. 1-6-1963
4. 17-4-1964
5. 3-12-1959
6. $6-1-1960$
7. मे० मिन्येटिक एँड केमिकल लि० बस्बई (लाइसेंम प्रारमम में में० किलाचन्द देशचन्द के नाम से जारी किया मया)।

$$
20-10-59
$$

3. मै० पोसीक्रेम ए०ड कஙननो लि० बर्बई।
4. 27-9-1958
5. 24-2-1960
6. 2-8-1960
7. 13-10-1966
8. मं० केशर सुणर ब₹र्म (पाई) लिभि. टेह ।
9. 23-3-1958
10. 20-9-1961
11. $20-1-1$ 1'962
12. $30-9-1963$
13. 18-4-1964
(ख) और (ग). सूचना इक्ठी की जा रही है समा पडूल पर रम्व दी जाएगी।

## Plant to Manufacture Concrete Sleepers for Rallways

1299. SHRI S. M. BANERJEE : 'Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that concrete slecpers are actually needed for speeding up the various trains and whether any plant to manufacture such sleepers has been set up or is likely to be set up; and
(b) if not, the reasons for the same ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) and (b). Railways are procuring concrete sleepers which would also be suitable for high speed routes. The sleepers are being purchased on the basis of open tenders and the Railway Administrations are not setting up any plants to undertake manufacture of concrete sleepers.

Creation of Fresh Capacity by M/s. Hind Galvanising and Enginecring Co. (P) Ltd.
1300. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2293 on the 5th August, 1969 and state :
(a) whether it is a fact that under Notification dated the 13 th January 1964 where use of searce raw material is involved, applications for registration are required to be submitted before commencing production;
(b) if so. whether M's. Hind Gaivanising and Engineering Co. ( P ) Ltd., did submit their application for registration of their name as manufacturers of $40 / 45$ gallon oil harrels which involved use of scarce raw material before commencing production; and
(c) if not, whether Government propose to take action against them for creation of a fresh capacity which Government recogniaed during pendency of the Industry on the banned list ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) to (c). Circumstances in which it was decided to recognise the oil barrel manufacturing capacity of $\mathrm{M}_{\text {}}$ s Hind Galvanising and Enginecring Co (P) Lid. have already been explained in reply to Lok Sabha Stared Question No. 250 on the 24th November, 1967. In view of this, the question of submitting an application did not arise, as the firm had alt along been pressing the Government for permission to take up the manufacture of oil barrels for which they were stated to be equipped.

The Estimates Committec have in their 85th Report presented to the Lok Sabha on the 30th April, 1969 made certain recom--mendations and a final decision will be taken thereon after the further recommendations of the Committec have been made known to the Government.

Labour Trouble in Heavy Electricals (India) I.td. Bhopal
1301. SHRI S M BANERJEE: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOP. MENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether the causes of tabour trouble in the Heavy Electricals Ltd., Bhopal have since been removed;
(b) if so, whethet direct negutiations have started between the General Manager and the various unions; and
(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL. DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED): (a) 10 (c). Labour agitation in various forms has been resorted to by a certain section of employees of Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal during July to September, 1969 . Various grievances were cited by these workers. The Management
have had a series of discussion with the representative Union following which a settlement was arrived at conceraing most of the points at issue.

## Recognition of Únions

1302. SHRI HEM BAIRUA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that Government have decided to accord secognition to certain Unions of Railwaymen whose recognition was withdrawn during the token strike of 19th September, 1968;
(b) if so, how far this policy has been implemented; and
(c) the names of Unions to which reeognition has been accorded ?

THF MINISTER OF: LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRE GOVINDA MENON) : (a) Yes, Sir.
(b) and (c). Following the wken strike on 19th September, 1968, negotiating facilities from the All India Railwaymen's I ederation and recognition of the lollowing unions were withdrawn :
(a) Eastern Railwaymen's Union.
(b) Northern Railwaymen's Union.
(c) N. E. Railway Mazdoor Union.
(d) N F. Railwas Mazdoor Union.
(e) Southern Railway Mazdoor Union. and
(f) S.E. Railwaymens Union.

Negotiating facilities to All India Railwaymen's Federation and recognition to alb the above derecognised L'nions, have recently: been accorded.

## भारो इंजोनचघरी नितम, रांबो फे भुfस्सन 

[^4](क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1969 के र्भांतम सटताह में हुई उनके मंश्राय की सलाहकार समिति की बंटक में रांची, मारी इंजीनियरिश निगम में काम करने बाले घ्रोर दंगों से पीड़ित मुनिलम कर्म चाधियों को रिहाघघी घवाटंर देने के बारे में निलांय किया गया -T;
(ब) यदि हृं, तो उसका कयोरा क्या है ओर यहृ निएांय कब कार्यांचित किये जाने की सं मावना हैं
(ग) कया यह भी सच है कि उत्त निएांय ध्धभी तक लागू नहीं किया गया है;
(घ) यदि हाँ, तो इसके क्वा काररा है;
(5) क्या यह् मी सच है कि उत्क निगम के डिद्धी चेयरमैंन तथा रांची के डिटटी कमिहनर दस निखांय को कार्वानवत्व में मुल्यत: याशा हैं
(च) यदि हां, तो उनके विछद सरकार का क्या कायंयाहो करने का विचार हैं भोर
(घ) भारो दू जीनियरो निगम के मुद्लिम कमंघारियों के निए क्ब तक आवास की च्यवस्था हो आाएगी ?

इस्पात तथा भारो होंजिनर्यरण मंत्रालय
 से (घ) . भारे इंजीनियरी fनगम के जो भुसलमाम कमंचारी इस समय एक होस्टल में रह रहे है उन्दें नगर में नियदित आ्रावसीों में बसाने के प्रश्न पर सलाहकार सfिfि की 26 स्सिठक्रर, 1969 को राची में हुई बंठक में बिचार किया यया घा। यह माना गया कि प्रश्न नाझुक किधम का है। औरर सावषानी से हैल किसा जाना चाहिए। यद ताय हुआ कि मामले पर समी संबधित लोगों के साप विचार करना चादिए और घीघ ही एक सवं मान्य हल छू ब़ना बाहिए। को।विक्षिष्ट निएांय नहीं लिषा लया।
(ङ) जी, नहीं 1 :
(च) प्रछन हो नहीं, उठता ।
(घ) हल ढूँछ निकालने के निए हर संमव श्रयास किये जा रहे हैं। किन्तु संबढ्र मामलों के कारया बोई निईिचत समय हूची नहीं बताई जा सकती है ।

भारो हंजीनियरी निगम, रांचो में काम
करने बाले क्षमिक तथा अषिकारे
1304. की रामावसार शाधकी : क्या इस्पात तथा भारो इंजीनियनित मतो यह बतां की कृषा करेंगे कि :
(क) मारो इंजोनियनिं निगम, रांची में काम करने वाले कमंचारियों, श्रभिकों तथा अधिकारयों की संख्या पृथक वृथक कितनी है ;
(ब) कमंचारियों और अधिकारियों बो प्रीत माम वेतन के हैप में कितनी कितनी राशि दी जाती है ;
(ग) एक अधिकारी तथा एक ब मंचारो को प्रति माप ओमनन कितना वेतन मिलता है ओर उनमें से प्रत्येक : ह्यूनतम वेतन क्या हैं
(घ) क्या अधिकारियों तथा कमं चारियों को कुछ्ध ओर मुविधारें भी प्राजत हैं;
(छ) यदि हो, तोर उनका बरोरा अलग अलग बया हैं ; मोर
(च) अधिकारियों तथा मज़्रूरों के लिये किनने कितने क्वाटंर बनाए ग्र 急 ?

इस्पात तथा मारो हैंजीनियरण मंश्रालय
 से (च). जानकारी प्राध्त की खा रुी है बोर समा बडल पर रूल दी खाधेरी।

##  स्वापषत करने का पाबेवन-पर्र

1305. जी रामाबतार गासत्री: जी बाषचम :

क्या होष्योणिक विलाम, मॉतरिक ख्यापार तथा समखाय घापं मंत्री पह बताने की क्वाग करेंगे कि:
(क) पया यहु सच है कि सरकार ने गैर-सरकारी उद्योग में सूटर काराबाना स्थाfित करने के लिए उद्योगपतिषों से आवेदन बत्र मांगे ये;
(ब) यदि द्वां, तो दिसने आवेदन पत्र ज्राप्त हुए और उन बावेदकों के नार वषा हैं;
(ग) क्या इस बारे में सरकार ने कोई कीसे घपनाई हैं; घोर
(घ) यदि हां, तो उस₹ा वयोरा क्या है?

पोर्वोनिक रिकास, चान्तरिक ह्यापार तबा समबाय कायं मंत्रो (षी कखछ्द्रीन भ्रली

(य) अषट्व्वर, 1969 में जारो की गई सावंजांनक विज्तित के उत्तर में केषल मेनसं किसोद्रर भापस क़जन्स लि०, पूना का ही एक बादेषेन प्राज्ड हुखा है।
( $\pi$ ) से (घ). देश में स्रूटर बनाने के fिए अध्रिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेस्स देने के प्रशन के समी पहुनुओं पर ऽपानपूक्क विचार करने के पश्राय् सरतार इस निष्कषष पर पद्वुंची है कि देशी fिखाष्न पर असुटरों का निर्माए करने की परिपाप्रमा सरकारी झेश में स्थाषित करना धे प₹कर होगा। लदनुमार, सरकार ने सरकारी क्षेत्रमें उपयुफ्त देसो हिजाइन के स्दूटरो का निवीक्य करसमे का कापंकम वैयार बरने तथा उदे पः सराह्र वेन के लिए तक-
费 1

 में उपलक्ध अानकारी त्या कच्चे माल से फक्रटरो के तुर्न्त निमाल के लिये तेषार हो तो उमे ऐसा करने की अनुर्मति दी जाए। इसी * अनुसार सरकार ने एक सावंजनिक निस्सद्ति जारी की है कि पूरांखपे सा देशी जानकारी तथा कचनें माल से और f1देशी सद्रोग के बिना
 जनवरी, 1970 तब आवे₹न केजें ।

> Demonstration by Purvottar Raiway Mazdoor Sabha in front of Divisional Superintendent's Office
1306. SHRI RAMAVATAR SHASTR1: Will the Mimister of RAILVAYS be pleasod to state:
(a) whether it is a fact that the Railway employees at $S$ imistipur, North Eastern Railway, had stiged a demonstration in front of the Divisional Superintendent's Office on the llth June, 1969 under the leadership of the Purvottar Raifway Mazdoor Sabha;
(b) if so, whether it is also a fact that a memorandun had also been suhmited to the Divisional Superintendent on behall of the Sabha;
(c) if so, the details thereof: and
(d) the reaction of Governmeat thereto?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS(SHRI GOVINDA MENON) : (a) and (b). It is understood that certain Railway stalf staged a demonstration before the Divisional Supesintendent/Samastipur on 11.6 .1969 and handed over a niemorandum to him.
(c) and (d). Details are being ascettained and will be laid on the Table of the Sabha.

## 

1307. SHRI RAMAVATAR SHAS--TRA : Will the Minister of 'RAILWAYS be ploased to atrate:
(a) whether it is a fact that the Rail--way Board had drawn up a scheme to construct a rait-com-road bridge at Patna;
(b) if so, the detaits thereof;
(c) whether it is also a fact that the entire expenditure on the construction of the said bridge was to be borne by the Central Government ; and
(d) if so, th: reasons for which the said scheme has been dropped?

THE MINISTER OF LAW AND SO. CIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON : (a) to (d). Invessigations carried out in the past had revealed that the proposal for the construction of a rail bridge across the river Ganges near Patna would not be financially justified. This proposal was therefere dropped on account of its unremunerative character and is no longer being pursued.

## Closure of Companies

1303. SHRIV. NARASIMHA RAO :
SHRI NARENDRA SINひ̈H MAHIDA :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVEI.OPMENT, INTERNAL TRADE \& COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether there is an increase in the number of Company liqu:dations and closures in recent months;
(b) if so, the total number of Companics miquidated and closed during the current year so far;
(c) whether any inquiry has been held to find out the reasons for this; and
(d) if so, the result thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEYBLOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A.

AHMED) : (a): No. 8ir, the thanmer of Companies taken into liquldation or trudk off as defunct Companies has on the contrary deoroased.
(b) He number of companies lifuidrand and struck off during the current yeer April to August, 1969 is 232.
(c) and (d). Do not arise.

## IAle Capacity of Wagons

1309. SHRI V. NARASIMHA RAO: SHRI M. SUDARSANAM : SHRI R.K. BIRLA : SHRI HARDAYAL DEVGUN : SHRI HIMATSINGKA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that there is a stecp fall in the demand for Railway wapos during the recent months;
(b) if so, the total number of wegons lying idie daily;
(c) the reasons for the same; and
(d) the steps taken or proposed to be taken to overcome the fall in demand?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Yes. The oustanding indents for wagons have been fow since July, 1969.
(b) and (c). About 7,500 Metre Gause wagons (in terins of 4 -wheeters) and 2,500 Broad Gauge wagons (in terms of 4 -wheelers) idied during the months of August and September 1959 due to low demands during the slack season of 7,500 Metre Oauge stock, nearly 2,000 ware bogie rail trucks and of 2.500 Broad Gauge, neatly 1,500 were bogie rail trucks and special type hopper wagons for the transport of traffic to and from Steel Works which could not be utilised owing to low level of dentand. The surplus wagons were progiessively absorbed with the traffic piaking up from October and at present onjy about 1,600 Metre Gauge (mostly bogic rail trucks) and about 800

Broad Gauge wagons (mostly bogie rai trucks) are spare.
(d) To attract more traffic to the Railways, Marketing \& Sales Organisations have been set up on each railway to keep in close touch with the trade and to take suitable steps to secure maximum traffic to rail. Door--to-.door delivery services. introduction of container services, fast Super Express goods services between important points and Quick Transit Services have been introduced for improving the quality of ervice on the Railways. Easier availability of wagons has also been brought to the notice of the trading public through the Press.

Indigenous manufacture of Stainless Stee!
13I0. SHRI S. B. PATIL: SHRI RAM CHARAN :

Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) whether in view of the great and growing shortage of stainless steet, his Ministry intends to take some steps to commercially exploit a new process, develoned by an Indian Mctallurgist, for ind. Igenously manufacturing Stainless Stect; and
(b) whether this process has been patented as Indian Patent Specification No. 91020 and that this process has already generated wide interest abroad?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, \& HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) : (a) The question peesumably refers to patent taken by one Dr. D R. Malhotra, Retired Metallurgist, for a process for the production of aluminium-manganese alloy steel, claimed to possess corrosion resistance properties comparable to stainless steel. The National Metcllurgical Laboratory of CSIR have expressed their keenness to assist in assessing the merits of the invention if the material and related data are supplied to the Laboratory.
(b) Government have no information about the extent of interest generated in this process abroad.

## Construction of Overbridge at Safdarjang Aerodrome Rallway Crossing, New Delhi

## 1311. SHRI TULSHIDAS JADHAV:

 Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :(a) whether it is a fact that a proposal was under consideration of Government for making a Railway overbridge at Safdarjang Acrodrome Railway Crossing in New Delhi;
(b) if so, the time by which a final decision is likely to be taken and the scheme implemented;
(c) the number of times the level crossing closes in a day ( 24 hours) and the total duration for which it remains closed every time; and
(d) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor when a lot of time of the public is lost due to the closure of this Railway level crossing and. duc to the consequent trains jam?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WEIIARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Yes.
(b) The schene will be impienented after the Plan and estimate already sent to New Delli Municipal Committee are approved by them.
(c) The level crossing gate is closed about 20 times in the course of 24 hours and the duration of closure is 5 to 10 minutes each tinie.
(d) Docs not arise.

## Introduction of New Tralns

1312. SHRI TULSHIDAS JADHAV: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether Government have decided: to introduce some new trains on certain lines; and
(b) if so, the details in regard thereto and the time by which the proposal is likely to be impiemonted?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND KAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) and (b) . Certain proposals are under consideration for introduction of additional trains in the next Time Table from 1-4-1970 but the details thercof have not yet been worked out.

## Shifting of Barrel Plant from Sewri to Trombay by Standard Drum and Bgrrel Mfg. Company <br> 18T3. SHRI GEORGE FERNANDES:

 Will the Minister of INDUSTRIAL DEVE. LOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given io Unstarred Question No. 1272 on the 29th July, 1969 and state :(a) when the Standard Dtum and Barrel Mfg. Co. entered into a blanket contract with the Standard Vaccam Oil Refinery Co. for the manufacture of Bitumen Drums at Trombay for them, why did they shift their barrel plant from Sewif to Trombay when they had a spare plant for manufacture of Bitumen Drums;
(b) whether it indicates that they had no spare plant for the manufacture of Bitumen Druns but shified their barrel plant in running condition from Sewri to Trombay for the same;
(c) whether Government have since ascertained the correct facts about the correspondence exchanged in this connection; and
(d) if so, the details thetcof?

THE MINISTER OF INIDUSTRIAL. DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) and (bi. Mis. Standard Drum and Barrel Manufacturing Co. made an application dated 21 st August, 1958 for effecting substantal expersion as well as for change of location from Scwri to Tronbay. The clearance for change of location was conveyed to the party on 31.10 .1958 . The industral licence dated 20.7-1959 for the substantial expansion for the manufacture of Btumen Drums was ako granted subsequently. They shifted their oil barrel plant from Sewri to Trombay io July, 1959 but
they produced bitumen drums at Trombay with the additional machines purchased.' Production of oil barrels and bitumen drums. started at Trombay from July, 1959.
(c) and (d). No, Sir. Complete information is expected to be available soon.

Supply of Stoel Sheets to $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Hind Galyafising and Enginecring Co. (P) Lid.
1314. SHRI GEORGE FERNANDES : the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 354 on the 5th August. 1969 regarding supply of Steel Sheets to $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Lid. and state :
(a) whether the requisite information. under parts (a) to (c) of the above question has since been collected;
(b) if so, the details thereof: and
(c) If not, the time likely to take?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL. DEVELOPMENT. INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF.A. AHMED): (a) to (心). The requisite information is still not ready as the details called lon from the firm are awaited. The tion? has been requested to furmsh the necessary information documents without further delay.

## India's Assistance in setting up Rail Projects in Developing Nations

13:5. DR P MANDAI : Will the Minister of RAll.WAYS be picased to state:
(a) whether asy solution is likely to be evolved for solving the problens of the developing nations so that they are able to take advantage of tudia's term of assistance in setting up Rail projects on a turn key basis, extending consultancy services, lending trained officers for manning posts and training Railway officers in India, and
(b) if so. the extent of utilisation of ${ }^{-}$ Indian offer in the direction stated above in
the developing countries and what is the program me in this regard?

THE MINISTER OF LAW AND SO. CIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) and (b). The Railways have not evolved any programme of asstistance to developing nations in railway projects. Requests for such assistance reccived from foreign countries are considered - on the merit ; of each case. Certain countries like Syria have so far utilised the services of Indian Raitway experts, for technical -advice on certain projects.

The services of officers have also been lent on foreiga seivices terms in response to specific requests.

Training facilities have been provided : 60 far to railway personnel belonging to Nigeria, Ghana, Thailand, Hurma, Pakistan, Ceylon, Malaysia, Iran, Kenya, South Arabia, Sudan, South Korea ctc.

## Increase in Export Orders

1316. DR. P. MANDAL : Will the Mirs ar of RAll.WAYS be pleased to state:
(a) whether the former Minister of Ratiways had made a statement at a Press ConFerence in New Delhi on 17h September, 1969 to the effect that Railways have secured - export orders worth about Rs. 28 crores;
(b) whether there has been any increase in the export crders as compared to the last year;
(c) by what per cent there has been a decline in the re centage of import content during the years 19;7-68 and 1968-69; and
(d) the details of important items for export and import ?

THE MINISTER OF LAW AND SO. CIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON): (a) My predecessor in a Press Conference held on 17. 9. 1969 announced that total export orders for railway rolling stock and equipment from both private and public sectors had reached . about Rs. 28 crores.
(b) the trend cannot be precisely asse--3sed at this stage. This will be possible alter Mareh, 1970.
(c) Percentage of import content of total Railway purchases has come down as under:-
(1) $1967-68 \ldots$ (2) 13.25 1968-69... 10.05 (1968-69 figures are provisional).
(d) Export
(i) Railway wagons (ii) Railway coaches (iii) Rails (iv) Track materials.

## Import

(i) Roller Bearings (ii) Wheelset (iii) Virgin metals (iv) Fuel Oit (v) Steel (vi) Diesel \& Electric Loco proprietary components.

Assistance by German Demeernitic Republic to India for Industrialisation
1317. DR. P. MANDAL : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether the industrial co-operation is likely $t 0$ increase between India and German Democratic Republic as a result of the visit of Shri K. V. Raghunatha Reddy, Minister of State for Industrial Development to that country in the month of September last:
(b) whether Government are prepared to avail of the readiness of the G. D. R. to help India in industrialisation; and
(c) whether there is any proposal or scheme hefore Government and, if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c) Shri K. V. Raghunatha Reddy. Minister of State for Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs visited Leipzig Fair on the invitation of the Government of German Demecratic Republic. It was in the nature of a poodwill visit : the discussions were on general lines. No specific schemes or proposals were discussed or are under consideration. The visit, as is natural. is likely to improve the climate for economic relations hetween the two countines.

## Desentralifatioe of Hindugtan . Steel Limited

1318. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) whether it is a fact that Government are planning to break up the Hindustan Steel Lid. into separate steel companics, like Bhilai Steel Ltd., Rourkela Steel Ltd., ctc.:
(b) if so, by when and the specific reasons thercfor; and
(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEI:I. AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) : (a) No, Sir.
(b) Does not arise.
(c) A reorganisation of the management structure of HSL was announced by the Minister of Steel, Mines and Metals in his statement made to the Parliament on the 20th March, 1968. No need for a further change of the organisational structure has been felt.

## Steel Price Policy

1319. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : SHRI SRADHAKAR SUPAKAR:
SHRI PRAKASH VIR SHASTRI:
SHRI RAGHUVIR SINGII SHASTRI:
SHRI YOGENDRA SHARMA: SHRI C. JANARDHANAN: SHRI BHOGENDRA JHA : SHRI BENI SHANKER SHARMA :

Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) whether Government have formulated any steel price policy;
(b) if so, the details thereof; and
(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE, IN THE: MINISTRY OF STEEL AND HEAYY, ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) . (a)No, Sir.
(b) Docs not arise.
(c) Representations have teen received from the producers of steel for an upward revision of prices. The matter is under consideration and a decision likely to be taken very shortly.

## Expaosion of Public and Private Sector Industries

1320. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVEI.OPMENT, INTERNAI. TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that under Schedule ' $B$ ' induntics enumerated in the indus. tria Policy Resolutions of 1948 and 1956, the private industries (like the Birlas in the Aluminium industry) have expanded more than the public sector industries since the formulation of the pulticy;
(b) if so, the details thereof; and
(c) if not, the extent industrial develop. ment in the joint sector (Schedule ' $B$ ') by the public sector under. the Plans so far?

THE MINISTIR OI INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE, AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) to (c). The question of expansion of private-sector industrics vis-a-vis public sector units in industrial sectors referred to in Schedule 'B' of the Industrial Policy Resolutions was covered by the industrial Licensing Pulicy Inquiry Comnittec and its findings are contained in paras 6.11 to 6.18 of its report submitted the Government. Copies of the report have already been supplied to all Menibers of Parliament.

## Opening of Ugna HIalt (North Eastern Raliway

1321. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of RAlLWAYS te pleased to state:
(a) whether it is a fact that all the formalities for opening Ugna Halt (between
"Sakri and Pandaul Station on North Eastern Railway) have been completed while the final clearance is pending before the Railway Board;
(b) if so, since when it is pending and the reasons for the unusual delay from the Railway Board side; and
(c) if not, when the final clearance from the Railway Board was issued and when the Ugna Halt would be opened ?

THE MINISTER OF LAW AND SO. CIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) to (c). It was decided to open a train halt between Sakri and Pandaul stations as an experimental measure subject to the carthwork being completed by Shramdan. The local people, however, did not agree to undertake the earthwork by Shramdan at the site which was found suitable.

The question of providing it train halt at an alternative site suggested by the local people is: under examination with regard to its finan ial viability.

## कारमीर जनमत संप्र मोर्चें की गतिविधिमां

1322. शी घारदा नन्व :

श्रो यन्तदत्त शार्म :
औी रावगोवाल शालनाले :
धो जगन्नाय राष जोगी।
ब्रो घटल बिहारी बाजपेपी :
धो बृज मूषएा लाल :
भो हूरज भान :
क्या बिषि तथा समाज-कल्पासा मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि :
(क) क्या पद्ध सच है कि काषनीर जनमत संग्रह मोची कुछ ऐसी गतिविधियों का, जिनमें काइमीर को मारत से अन्नग करने की कार्यवाही मी शामिल है, समथंन करता रहा हैं
(स) क्या गह भी सत है कि संसद्र द्वारा छाल ने पास किये गये कुष्घ कानूनों के अनुसार मारत की एकता धौर धब्ष्डता में विश्वास न

रखने वाले लोगों को चुनाषों में माग लेने नहीं दिया जा सकता ओर उन्हें अन्यया भी दण्ड दिया जा सकता हैं ओर
(ग) यदि हां, तो इस मोचे द्वारा चुनख में माग लिये जनने के बारे में सरकार की बया प्रतिकिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज करतारा विमाग में उपमंत्री (धी मु० मूनस सलीम) : (क) से (ग). जम्मू और करमोर जनमत मोचर्च के नेता समय-समय पर दस अशशय के वक्तव्य देने रहे हैं कि भारत में करमोर का विलय अमी होना है।

विधि-त्रिद्ध क्रियाकलाप (निवाराए) अधिनियम. 1967 के उपबन्धों के अघीन किसी ठप्वक्ति या संगठन को जो उस प्रकार के फिक्याकलाप में लगा हुआ है निसके प्रतिनिर्देश प्रश्न ने किया गया है, दण्डित किया जा सकता है, किन्तु यदि किसी व्यकित ने, इस बात को देवते हुए कि निर्वरचन संसद्व के जिए है या राज्य विधान मण्डल के लिए, ययंस्थिति, संधिषात कं प्रनुच्छ्धिः 84 (क) या अनुच्छेद्र 173(क) के अधौन विहित राजनिष्ठा की सपय पर सम्यक रुप से हस्ताक्षर कर दिए है तो निर्वाचन में माग लेने से उसे रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठत़ ।

मोदी उद्योग समूह द्वारा कांप्र स बल को बंबा
1323. की जाररवा नहँ :

भी पच्ता बस घार्म।
की रामगोपाल गालबतने :
धी जगन्नच राइ जोरी ।
घी षटस विलारी वाजकेषी।
धी हृज मूषरा जास :
घो सूत्ञ भान :
क्या बोट्वोणिक चिक्षस, जम्तरिक्ष ज्यापार तबा समताय काषं महत्री यह बताने की क्रपा कर गे कि:
(क) गत तीन वर्षों में मोदी उद्वयोग योग के बारे में कोई शिकायते प्रश्र हुर्द समूह तथा व्यापारी संस्थाओं ने कार्यंस दल हैं; और को कितना चन्धा दिया;
(ख) जीवन तेमा निगम तथा सरकार से उन्हें कितनी राशि के फ़ा तथा अन्य सहायता प्राप्त हुई और उष्त अवधि में उन्हें कितने लाइलोंस दिये गये;
(ग) क्या सरकार को लाइसेंसों के दुहप-
(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?
घौधोनिक विकास, धान्तरिक कपापार तथा समवाय कार्य घंत्री (की फजुद्दोत भली पहमवव) : (क) औद्वयोगिक नीति अनुजापन जांच सfिfत की रिगोट में दिबाई गई सरेचना के अनुपार, मोदी समूह से सम्बन्षित निम्नलिखित कम्भनियों ने, गत तोन वर्षों के मष्य, कांप्रं स पार्टी को चन्दे दिये हैं।

| कम्पनी का नाम | ¢ ¢ंग्र स वार्टी |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1966.67 | $\begin{aligned} & 1967.68 \\ & \text { ( } \overline{4} 4 ो \text { में) } \end{aligned}$ | 1968-69 |
| (क) मोदी इन्ष्ट्टीज †ल० | 37,500 | 5,000 | 50,000 |
| (ख) मोदी स्पिन्नग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लि० | 71,250 | 5,000 | उपलबच नहीं |
| (ग) मोदो पोन लि० | - | - | 25,000 |
| (घ) पटियाला फलोर मिल्स कम्पनी लि० | 11,000 | - | -- |

टिप्प्री : (क) मोदी इन्डस्ट्रीज लि० की वाबत सूचना, इसके क्रमश:
31 अक्तूबर, 1966-67
तथा 68 के लेखा वर्ष समापि के तुलन-पत्रों में पर्दशनानुसार है।
(ख) मोदी स्पस्नग एण्ड वीविग मिल्स कम्पनी fलमिटेड को वाबत सूचना, सके फ्रमश: 30 अप्रल, 1967 व 1968 के लेखा वष्ष समारित के तुलन-पत्रों में प्रदर्शननुसार है।
(ग) मोदोयान लिभिटेड की बावत सूचना, इसके 28 फारवरी, 1969 के लेखा वषं समाप्वि के हुसन-पश्र में प्रदर्घनानुसार है 1
(ब) पटियासा क्सोर मिस्स कम्पनी fि० की बाषत सूबना, ससे

31 मार्चं, 1967 के लेखा वर्ष समात्ति के तुलन-पच्र के प्रदरानानुसार है।

* इस कг्पनी ने, 30-4.1969 को वर्ष समाधि का तुलन-पत्र अमी कम्पनी रजिस्द्रार उत्तर प्रदेश को मिमिल नहीं किया है।
(ख) जीवन बोमा निगम ने, मोदी समूह के उद्योगों को कोई भहा नहीं दिया है। जोवन बीमा निगम द्वारा, मोदी समूह के उद्योगों को उपलव्व कराई गई अधिक सदायवा निम्न प्रकार है :

लाख छपयों में
(क) द्वाएा पश्रों तथा अधिमान दिस्सों का अभिगोवन
$91 \cdot 45$
(ब) साधारण निस्सों के निगब
मन के लिये प्रत्यक्ष प्रभिदान $9 \cdot 40$

सरकार वारा-कोई चहल नहीं। दिये गये है । जद्रां तक लाप्रोंसों का सम्बज़ः है, मोदी समूह से सम्रनिष्ध एक कम्ननी, मोदी ₹न्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा स्यापित, मैससं मोदी गंस एणड कंमीकलस, मोटीनगर, को, 1966-1968 में केतल एक धौबोनिक लाद्रोोंस प्रेशित किया गया बा। यह लाइमेंस नाइट्रोजन गंस के 3,40,000 कयूर्धक मोटरों के निर्माश के लिये था।
(ग) मोदी समूहृ कच्ननी को प्रेणित, उपरंचन औस्योगिक लाइसेंम को बःवन, बोई किकायत प्राप्त नहीं हुई है।
(घ) प्रश्न उसगन्न नहीं होता।
केशस में हरिजनों पर ज्याबतिवं
1324. बी दोम प्रकाघ त्वाणी :

षiा नाराप्या स्वस्य गमी:
धी रामगोषाल मालबाने :
जो र्खाजीत सिद्र ।
पया fिधि तथा समाज कत्पाला मंश्रो यह बताने की क्षुपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि करन राज्य हरिजन समाज, हरिजन मुऊ्यालय, कुछपया पड़ी (केरल) ने 30 जुलाई, 1969 को केरन के राज्पपाल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, fिसमें हरिजनों के साथ किये जा रहे अः्याय खबा ज्यादतियों का उत्लेख किया गया था;
(ब) यदि हां, तो उसमें अच्याय तथा ज्यादतियों के किन किन गामलों का उल्लेख बT
(ग) उसकी fिकापतों को दूर करने के fिए सरकार ने कमा कापंवाही की है; और
(ष) यदि कोई कायंवाही नहीं की गई है। णो इसंक्ष क्या कारया है ?
 गुह) : (क) से (घ). इस मामके में रक्या सरकार को दिख दिया गया है। उसके उत्तर की प्रत्रैप्षा की जा रही हैं।

Exparsion of production capacity of Whatcimes in Hindustan Machine Tools, Ldd.
1325. SHR: BEDABRATA BARUA : Will the Ministar of INDUSTRIAL DENELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAlRS be pleased to state:
(a) the total production of watches in the Hindastan Machine Footy L.td. and the lotal number of wathes required in the country per year:
(b) Whether it is proposed to expand the production capacity of the watch-making section of the Hindutan Muchine Tools Led. to meet the demand: and
(i) whether it is a fact that in spite of great lons of forcign exchange duc to import of watches and smuggling, no action has been taken to expans the production in order to meet the demand?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) Production of watches by Hindustan Machine Tools in 1968-69 was 3.00 .000 numbers and is estimated to be about $3,60,000$ numbers in $1969-70$. While it is difficult to make any precise istimate of the demand for a consumer item like wrist watcbes, it has been generally estimated that the demand for watches may be of the order of 3.5 million numbers a year.
(b) Yes, Sir. Hindustan Machine Tools Limited propose to establish a new watch factory in Kashmir to take up assombly and basic manufacture of watches with an ultimate capacity of 3 lakh watches per annum. An expansion of the $H$. M. T. Watch Factory at Baggatore is also proposed.
(c) According to the import policy in force, commercial import of complete wrist watches is not permitted. There has been
some smuggling of watches into the country. To meet the denand for watches to the extent possible, it is proposed to expand watch production by Hindustan Machine Tools Limited as stated in reply to (b). A proposal to manufacture watches with Swiss collaboration received from a private company is under examination. New schemes lor manufacture of wrist watches will be considered on merits as and when received. At the same time, it has to be appreciated that watch is a non-priority item and establishment of a unit to manufacture watches involves considerable foreign exchange expenditure for import of capital goods, import of components. foreign colla. boration cte. watch production in present circuinstances therefore, has necessarily to be governed by the compelling constraints imposed by the availability of foreign exchange.

Losses incurred by Hindustan Stect Lidd.
1326. SHRI BEDABRATA BARUA:

Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) whether the Hindustan Steel Lid. is expected to show losses in the current year also:
(b) whether the causes for huge losies in the past have been identified and the shortcomings reinoved; and
(c) whether a drastic change in the managements has been contemplated ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL \& HEAVY ENG. INEERING (SHRIK. C. PANT) : (a) According to the present indications, Hindustan Steel Limited will incur a loss in the current year also but it is expected that the loss will be lower than the lusses during the last two years.
(b) The various factors responsible for the losses of Mindustan Steel Ltd. wereindicated in the Pamphlet "Performance of Hindusian Steel Limited" laid on the Tible of the Hous: on Sth April, 1968. The various ineasures undertaken to contain and reduce the losses and to improve the efficiency of the Stel Plants were also mentioned thereia. These measures are being pursued.
(c) A reorganisation of the management structure of HS was announced by the Minister of Steel Mines and Metals in his statement made to the parlament on the 20th March, 1968 No forther structural change is cotemplated at present.

## Broad Guage Line Upto Gauhati in Assam

1327. SHRI FEDABRATA BARUA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that a broad gauge fine in Assam has been in construction upto Gauhati;
(b) if so, to what Station in the Assam State has it been extended:
(c) whether the road gauge line that has been completed is now open for traffic;
(d) whether the Government are considering the introduction of a through train from Deihi to Gauhati on the completion of lince: and
(c) whether Government are also considering the immediate introduction of a through train from Delhi to Siliguri ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) to (c). A new broad gauge line from Siliguri to Jogighopa has been recently constructed and opened to traffic. Surveys for the conversion from metre gauge to broad gauge of certain metre gauge sections on the North Eastern Railway and the Bongaigson Gauhati metre gauge section on the Northeast Frontier Railway, are in various stages of progress. If and when a through broad gauge link established, the question of running and direct train from Delhi to Siliguri/Gauhati will be considered.

## जजमक के fिसट पठान्मोट-fियालात्र एकसप्र ह गाड़ी का पटरी से उतर जाना

 हैते मर्री यह़ बताने की कृपा करंगे कि :
(क) सबनक जक्षान के निकट 16


एक्सप्र'स गाड़ी के इंजन समेत पटरीं से उतर जाने के क्या कारण हैं; ओर
(ब) दुर्धटना में मारे गये ब्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ?

विषि तथा समाज फल्याएा घ्रोर रेलषे मंज्रो (श्रो गोविन्व मेनन) : (क) दुर्धटना के काराए की जांच की जा रही है।
(ख) इस दुर्छटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई ।

पूर्बीतर रेलवे से पूर्व रेलये में कम्वारियों का स्थानःन्तरएा तथा गोरलपुर में बगलों का लबली न किया जाना
1329. बी घज्जुंन नितह भवाँfिएा : क्या रेलचे मत्री रेलवे अधिकःिरमों द्वारा गोरखपुर में कंगलों पर अनधिकृत क.बजे किये जाने के बारे में 26 श्रगะत, 1969 के अतारांकित प्रशन सह्या 5070 के उत्तर के सҒबन्ध में यह बताने की कृषा करेंगे कि :
(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकट्ठी कर ली गई है;
(ख) यदि हृं, तो उसका क्वोरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो जानकारी कब तक हकठ्ठों करके समा पटल पर रख दी जायेगी ?

बिजि तथा समाज कल्याएा घोर रेलवे भंत्रो (ध्रो गोषिव्ब मेनन) : (क) जी हां
(ख) और (ग). एक घिवरा सभा पटल पर रखा गया है। [फ्षालय में ₹ला गया। वेलिये सए्या एस० टौ०-2095:69]

## Pay Scale of Assistant Diesel Drivers and Firemen Grade ' A '

1330. SHRI ARJUN SINGH BHADO. RIA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to statc :
(a) whether it is a fact that the pay scale of the post of Assistant Diesel Drivers was raised from Ks $100-130$ to Rs. 125 -155;
(b) whether it is also a fact that the pay scale attached to the post fireman Grade ' $A$ ' is also Rs 125.155; and
(c) if so, the reasons for attaching same pay scales to these two grades and the ba is on which they had been equated ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFAKE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Yes.
(b) Yes.
(c) Fireman Grade ' $A$ ' and Driver's Assistant (Dicsel) are separate categories and as such are not comparable. Gra le Rs. 125-155 was allotted to Drivers's Assistant (Diesel) as worth of charge justificd this grade.

मसूरो एवसप्र"स में कोटद्वार के लिए प्रविfित्त fिठबा
1331. षी भर्जु न Fसह भवौरिएा : क्या रेलवे मर्ती यह्त बताने की कृता करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि मसूरी एक्सप्रेस में कोटद्वारा के लिये जो डडБःा लगाया जाता है वह गढ़वाल जाने वाले याश्रियों के लिये काफी नहीं है क्योंकि उसमें बहुन मीड़ माड़ हो जाती है ;
(ख) ब्या यह मी सं है कि इस डिक्षे को मुअजजमपुर नार।यरा जंकशन पर अलग करके एक ऐसे स्थान पर ओर लम्न्रे समय के लिए खड़ा रखा जाता है जहृं पर पानी, बिजली और अन्य सुषिषाएं तक नहीं हैं और इसलिये गढ़वाल जाने वाले यात्रियों को सुविवा देने के बजाय, बड़ी असुविषा होती है;
(ग) क्या यह मी सच हैं कि उक्त स्थान ठाकुओं और तुटेरों के खतरे से बचा हुआ नहीं है ओर सीछे मागं से गढ़दाल जाने वाले याॅी इसके परिएामसस्वरूप मयमीत रहते हैं; और
(घ) यदि हाँं, तो क्या सरकार का विनार उक्त कठिनाहयों कां दूर करने का है घोर यदि नहीं तो इसके क्या काराए हैं ?
fिधि तथा समाज कत्पाए ओर रेलके मंंत्री (घो गोविन्द मेनन) : (क) दिल्ली ओर कोटदार के बीच 41 अव $/ 42$ उाउन दिल्ली-देहरादूनन-मूूरी एकसप्रेस गाड़ियों में तीन सबारी fुछे चल रहं हैं, अर्थात पहले आर तीसरे दज का एक मिला जुना डुक्षा, तीसरे दर्जो का एक टियर शयनयान और तीसरे दर्जे का एक साघारएा डिछ्बा। हाल में, अव्त्बरर, $196^{\circ}$ में की गसी याश्रो-गलना से पता षला है कि, ये डुलन्व दिल्ली ओर कोटद्धार के बोच आंदे-जाने दाले याियदों की जहूरनों को १र्यात्त रूप सं आूरा कर रहे हैं ।
(ख) मुअज्जमपूर नारायरा स्टेशन पर इन डिबबं कों रात के समय थोड़ी देर के लिए किती एक लाइन पर पा रोशनो वलो साइडिग में त习 तकः के लिए खड़ा रखा जाता है जब तक मेल लेने वाली गाड़ी न आ जाये ।
(न्ब + मी गह गाड़ी विलम्ब से चलती दे, तब विरोण ठ्यवस्था करके इन सीघ जाने वाले डिब्बों को एक पापलेट इंजन द्वारा मुकज्जमपुर नाराय्या स्टेशान से नजीबाबाद पहुँचा दिया जाता है 1)

सीघे जाने वाले इन डिब्बों में मुभज्जमपुर नारायसा संड़न पर गोशनी जलती रहीती है । चू कि एन डिछवों की टंकियां दिल्ली स्टेशन पर लगमग 22.60 बंज मरी जाती हैं, इसलिए मुभजजमपुर नारायाला स्टेशन पर हनमे पानी मरने की जहुरत नहीं सममी भाती।
(ग) जं नहीं।
(घ) सबाल नहीं उठता ।

## Retrenchment of Temporary Employees of Wagon-Building/Coach-Building workshopg

1332. SHRI N. SREEKANTANNAIR : Will the Miuister of RAILWAYS be
pleased to siate :
(a) whether due to the meagre production of steel in the Steel Plants, the temprotary employces of the Wagon-buiiding/Co-ach-building workshops on the Railways have been retrenched; and
(b) if so, the steps taken to give them alternative jobs ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WEIFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) No railway employce has been retrehened on this account.
(b) Docs not arise.

## Settlement of tabour disputes in Durgapur and Rourkela Steel Plants

[333. SHRI N. SREEKANTAN NAIR : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) the steps taken by Goveroment to settle the outstanding labour disputes in the Durgapur and Rourkela Sieel Plants; and
(b) the loss suffered due to the sudden shortfall in the steel production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL \& HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) : (a) It is for the authorities of Hindustan Steel Ltd. to settle outstanding labour disputes in the Durgapur and Rourkela Stecl Plants through the machinery established in accordanze with the appropriate labour law: The management of HSL are constantly endeavouring to settle all outstanding disputes.
(b) It was mostly in the Durgapur Stect Plant that production was affected advetsely on account of labour troubles during 1968-69. The loss of production on this accout was of the order of Rs. 3.5 crores in this Plant in 1968-69.

## Recommendations of Tariff Commission on car price

1334. SHRI CHENGALRAYA NAIDU. SHRI N. R. LASKAR : SHRI R. BARUA: SHRI MAYAVAN:
Will the Minister or INDUSTRIAL

DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AEFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the Tariff Commission, which submitted its report to Government in 1968, had suggested continuance of car price control;
(b) if so, whether its all the recommendations have been examined and accepted; and
(c) the steps being taken to implement these recommendations?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Yes, Sir.
(b) Government's decisions on the various recommendations made by the Tariff Commission in its report (1968) on the fixation of fair selling prices of automobiles were announced in Government Resolution No. 1(58)/68-EI (I) dated the 4th October, 1969, a copy of which was laid on the Table of the House on the 19th November 1989.
(c) Necessary follow up action to implement Government's decisions on the various recommendations of the Tariff Commission is being taken.

## Consortia for Construction Project in India and Abroad

1335. SHRI CHENGALRAYA NAIDU : SHR1 N. R. LASKAR :
SHRI R. BARUA :
SHRI MAYAVAN :
SHRI B. K. DASCHOWDHURY :
SHRI R. K. BIRLA :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that Government have set up two consortia to undertake construction projects both in India and abroad to tackle the problem of under-
utilization of capacity in major public sector plants; and
(b) if so, the further progress made in this direction?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF.A. AHMED ): (a) and (b). The Indian Consortium for Power Projects Private Ltd. has been registered on the 25 June, 1969. The authorised share capital of the Company is Rs. 30 lakhs and imitial subscribed capital is Rs. 10 lakhs. The nembers of the Company are Bharat Heavy Electricals Ltd., Heavy Electricals (I) Ltd., Instrumentation Lid., Mining and Alticd Machinery Corporation Ltd. and Triveni Structurals Lid. The Consortium is intended to carry on in India and in any part of the world, all business relating to the supply of entire equipments required for electric power projects, as also their ercetion and commissioning, on a turn key basis or otherwise by uilising the facilities available with the member Companics and obtaining the rest from other sourees, wherever necessary. The Consortium is exploring the ntarkets in India and abroad in order to take up suitable projects for implementation.

The proposal to set up a Consortium, by the name of the Indian Consortium for Industrial Projects, is under consideration in the Ministry of Steel \& Heavy Engineering in order to utilize the facilities available with the public sector projects for the manufacture and supply of steel plant and mining equipment. The Company is expected to be registered shortly.

## Foreign Investment Board

## 1336 SHRI CHENGALRAYA NAIDU : SHRI N. R. LASKAR : SHRI R. BARUA :

Will the Minister of INDUSTRLAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the Foreign Investment Board set up by Government this year has cleared 117 plans for collaborations;
(b) if so, the number of plans accepted for implementation.
(c) the number of proposals under consideration of the Board;
(d) when the decisions are likely to be taken on them; and
(e) the steps boing taken for their implementation ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT. INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (c). The Forcign Investment Beard had considered 207 cases upto the 30 th Octoher, 1969. The details are given below :

> (1) No. of cases recommended for approval
(2) No. of cases recommended for rejection. -- 41
(3) No. of cases reserved for consideration of the Cabinct. - 8
(4) No. of cases deferred.
15

In addition to the above, 158 applications for foreign collaboration havc been received from variuus parties which are being examined in the concerned administrative Ministries and have yet to be submit. ted for consideration of the Foreign Investment Board.
(b) Every effort is being made to dispose of pending applications as expeditiously as possible.
(e) A close watch is kept regarding foreign collaboration schemes, which are approved by the Board. These projects are at present in various stages of implementation.

## Transfer of Lady Doctors working in Northern Railway Administration

## 1337. SHRI J. M. BISWAS : <br> SHRI INDRAJIT GUPTA : <br> SHRI C. JANARDHANAN : SHRI BHOGENDRA JHA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) how many representations have been received by the Northern Railway Administration duting the last two years from Lady Doctors requesting to be transferred on medical grounds relating to their families:
(b) the details of such representations, and which of them have been acceded to; and
(c) whether it is a fact that some Lady Doctors have not been transferred even once since their appointments dating back to more than five ycars?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Two;
(b) One was from an Assistant Surgcon (Class III) and another from an Assistant Medical Officer (Class II); neither of those requests has been acceded to so far.
(c) Yes Sir.

## हस्वात कारकानों में हानि के कारएों की जाँ कर्ने के जिये एक्त समित का <br> नियुक्त काया जाना

1338. धा मालूराम पहित्रार : क्या हस्पात तथा भारी हैंजीनियरण मंत्री यद्व बताने की कृषा करेंगे कि:
(क) फया सरकार हस्पात कारसानों में हानि के काराणों की जां करने और हन कारखानों में हानि को रोकने के लिये समय•समय पर केन्द्रीय सरकार को उपयुक्त सुभाव क्षेने के लिये कोर्प समिनि नियुक्त करेगी; और
(ख) यदि नहीं, तो पसके क्या कारखा है?
सस्पात तथा भारी हंबीनिपरी मत्रालय है चान्य मंच्रो (बी ज्ञाल बणा पएत) : (क) भौर (घ). हिन्दुस्बान स्टील कि० के अधीन इस्वात कारसनों को हुई हानियों के कारसा। का पता लगा लिया गया है। हनका उलनेन
"'ररकोमेंस अक हिन्दुस्तान स्टील सि०" नामक पुस्तिका में भी किया गया है। इस पुस्तिका की प्रति 5 अप्रंल, 1968 को सभा पटल पर रखी गई थी। हानियों को गोकने तथा कम करने तथा कारखानों में कायं कुशलता को बढ़ाने के लिए पुस्तिको में उल्लिखित फुछ उपायों पर अमल किया जा रहा है। हिन्दुसतान स्टोल लि० घ्योर सरकार द्वारा परिचालन को सामयिक सभीक्षा के परिएामस्वरूप भी इम बारे में उचित कायंवाही की जाती है। इस बात की ह्यान में रखते हुए प्रस्तावित समिति fियुक्त करने की आवइयकता नहीं समभी जाती।

## रफली के भारी हैंजीनियदरण निगम में प्रयुक्त पड़ी मझीनें

1339. श्रो नाघूराम प्रहिरवार : क्या छरपात तथा भारो जोनियरिग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या पह सच है कि रांची के मारी इंजीनियदिग निगम में कुछ मशीनें चालू हालत मे होते हुए भी अप्रयुक्त पह़ी हैं
(ख) खया यह भी सच है कि हतननी प्रय्रयुक्त पड़ी मझीनों के होते हुए भी सरकार बोकारो इस्पात कारखाने के लिये मशीनों का आयात कर रही हैं कोर
(ग) यदि हां, तो इस प्रकार घन को नष्ट करने के क्या कारएा हैं ?

हस्पात तथा मारी हैं जीनिषरी मंत्रासप में राज्य मत्री (धी क्षुल ज्ञात्र पन्त्त) : (क) भारी इंजीनियरी निगम के कारख।ने घ्रभी उत्पादन की प्रथमावस्था में हैं पोर उपलठध सृविधाप्रों की सहायता से घीरे-बीरे क्षमता का निर्माएा किया जा रहा है । कुछ भारी परर जटिल मघीनी औजार है जिनका उपयोग या तो नहीं हुआ है अथषा आवइएकता से कम हो रहा है। उस्पादन में क्रमिक वृद्ध से इन

मशीनों का उपयोग भी उसी घनुपात में घ्रधिक होने लगेगा।
(ख) ओर (ग). जी नहीं। बोकारो इस्पात कारखाने के केवल उन्हीं उपकरसां का आयात किया जा रहा है जिनका निम्माग्ता निर्धारित समय के अन्दर देश में नही क्रिया जा सकता ।

रेलवे मंत्रालय में प्रथम धंखी के पधिकारिवों को निपुनि तथा चोषो अं एो के पदों को समावित
1340. की नाप्राम प्रदिरवार : क्या रेलवे मष्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) उनके मंत्रालय में गत दो वर्षो में प्रथम श्रं ग्री के कितने अधिकारो नियुक्त किये गये तथा उनकी नियुfक्ति किस आधार पर की गई;
(व) क्या यह सच है कि इस अवधि में चोथी श्रे एों के कर्मचारियों के पद समाध्त किये गये हैं तथा चोथी धंखी के कुछ पद अंश कालिक पद बना दिये गये हैं; और
(ग) षदि हुं तो दोनों श्रंशिायों के चतुथं अंग्रं के कम्मवारियों की संख्या कितनोकितनी है तथा इसका क्या आधार है ?

विधि तथा समाज कल्याएा शोर रेलदे मत्रो (धी गोविन्द मेनन) : (क) 1968 और 1969 में अब तक सघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर रेल मत्रालय में श्रेगी। की सेवा में दो अधिकारी नियुक्त किये गये है।
(ख) जी नहीं ।
(ग) सवाल नहीं उठता ।

## Issue of Licences for Large Scale Brewery Units

1341. SHRI LAKHAN LAL KAPOOR: Will the Minister of INDUSTRIAL

DEVELOPMENT. INTERNAL TRIDE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to - : ate:
(a) whether it is a fact that ban for the grant of infustrial licence has been removed in the case of large scale brewers units and if so, the reasots therefor:
(b) the number of units in the large scale sector which have been granted this Iteence after Junc, 1908, State-wise, with names; and
(c) the number of units of the brewery set up in the small suale sector in different States and the future policy of Government in this regard?

THE MINISTLR OF INDUSTRIAL DIVVELOPMENT. INTERNAI. TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI I: A. AHMED): (a) The Becr industry was removed frem the "Banned" list with effect from 11.6 .68 nainly for the following reats-uns:-
(i) The existing units were in a monopolistic position: and
(ii) no other alcoholic beverages except beer were specifically in the "banned" list.
(b) Lefters of intent have been issued to the following Partics for the manufacture of Beer in the States indicated against each:

Narne of the Party
I. Shri A. K. Ghosh. Ranchi

Bihar
2. Messrs. Shaw Wallace Co, Lid. New Delhi

Maharashtra
3. Shri N. K. Mabapatra Tulsipur, Cuttack. Orissa
4. Dr. D. Kumar, and

Shri M. M. Mahajan, New Dulbi.

Delhi
5. The Haryana State Industrial Development Corporation Limited. Chandigarh.

Haryana
6. Shri M. K. Jajodia, New Delhi. Andhra Pradesh
7. Shri Prahladrai Dalmia, Kanpur. Rajasthan
8. Messrs. Breweries India Private Limited, Kotayam. Kcrala
9. The Punjab State Industrial Development Corporation Limited, Chandi. garh. Punjab
10. Messrs. Jaswantrai Manilal and Pestonji F. Ghadialy, Bombay.

Jammu and Kashmir
(c) Information about units in the small-scale sector is being collected and will be laid on the Table of the House. state Governments have been advised that no brewery units in the smallescale sector should be pernutted, especially if they require any foreign exchange either for import of iequipment or for raw materials (hops).

## एलाहाबाद याडं में 7 fमीिटरी बोगियों में भाग लगाया जाना

1142. ध्री लक्न लाल कपूर : क्या रेलवे मश्री यह्र बताने की क्षृपा करेंग कि:
(क) क्या यह सन है कि सितमंबर, 1969 के तीसरे पत्ताह में हड़ताल करने वाले विध्याियों ने इलाहाबाद यांहं में सात विशिष्ट मिनिटरी बोगिमों में अग लगा दी घी;
(শ) यदि हां, तो क्या हस मामले की जांच की गई हैं ओर
(ग) हानि की अनुमानित रानिा क्या है ?
fिधि तथा समाज कल्यात बोर रेखे मंबी (श्री गोधिश्द्ध मेनन) : (क) से (ग). सितम्बर, 69 के तीसरे सप्ताह के दोरान हड़. तालो छात्रों ने निसी विशेष संनिक fिक्रेकां

याग नहीं लगायी थी। लेकिन 25-9-69 को हलाहाबाद यांक के संनिक साहीटि में खड़ी एक संनिक विशेष गाड़ो के वहले दर्जे के एक हिब्बे में अग लग गयी बी। इस घटना की विमागीय जांच की गई । कोई व्यकि जिम्मेदार नह्ठीं काया गया । $1,08,000$ रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है ।

## Request by Tamil Nadu Government for powers to issue Industrial Licences

1343. SHRI MUHAMMAD SHERIFF: Will the Minister of INDUSTRIAI DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether the Tamil Nadu Government have urged the Centre for giving some new powers in regard to Industrial licences; and
(b) if so, the details thereot?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHR1 F. A. AHMED): (a) No formal communication appears to have been received from the Tamil Nadu Government in this regard.
(b) Does not arise.

## Licensing of Sewing Machine Industry

1344. SHRI MUHAMMAD SHERIFF: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL, TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether Government have decided to license the sewing machine indutry in the country in future; and
(b) if so, the reasons for the same ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Yes, Sir.
(b) In view of the reported attempts by foreign-owned concern to take advantage of the delicensing of the Sewing machine industry and to set up a plant for
the manufacture of sewing machines, it was decided to bring back the industry under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

## Completion of Heavy Engincering <br> Complex at Kanchi

## 1345. SHRI INDRAJIT GUPTA : SHRI C. JANARDHANAN SHRI BHOGENDRA JHA :

Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state:
(a) whether the Heavy Engineering complex at Ranchi is considerably behind schedule;
(b) if so, the reasons therefor; and
(c) the steps taken to ensure speedy completion of the complex ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEI. AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K C. PANT): (a) to (c). Of the thee plants of Heavy Engincering Corporation, Ranchi, the Heavy Machine Building Plant and the Heavy Machine Tools Plant have been completed except for a few minor items of equipment. The third plant, Foundry Forge Plant is also complete except for a 6000 tonnes press which is expected to be instalied in 1971. The delay in construction in this plant was mainly duc to the heavy pile foundation which was later found necessary. All possible efforts are being made to speed up completion consistent with the supply of equipment.

> Appointment of Technical Hands to key posts in Ministry of I.D.I.
> T. and C. A.
1346. SHRI M. S. MURTI : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that due to the manning of the Ministry by Civil Servants there is a failure in the matter of coordination, control and regulation in his Ministry, as pointed out by the Administrative Reforms Commission;
(b) if so, whether there is any proposal to post Technical people to the top posts in his Minisiry; and
(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMLNT, INTERNAI. TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHIRI F. A. AHMED) : (a) INo, Sir. The Administrative Reforms Conmission lave not made any such statement.
(b) and (c). As regards the manning of top posts in Ministries by technical and other personncl, the Administrative Reforms Commission has made a number of recommendations. These are under the cxamination of the Government of India.

Expansion of Area of Controls and Regulations envisaged in Indus. trial Licensing Policy
1347. SHRI M. S. MURTI : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTI RNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:
(a) Whether it is a fact that the Dutt Committe on Industrial Licensing Policy hes recommended the expansion of the area of Controls and Regulations, and more regimensed economic planning;
(b) if so, whether Governnient have accepted this reconmendation; and
(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT. INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (c). The Industrial Licensing Puticy Inquiry Comnittec has recommended cortain modifications in the industrial ficensing policy for the more effuctive attaioment of the sucial and coonomic objectives of the Induatrial Pulicy Resolution and the Five Year Plans. The Committee has recommended that, of the one hand, th:re should be a grou, of core industries whe re detailes planning should be done and lieensing should he used as a positive instrument and on the other, there should be au area of hans and reserva-
tiong to discourage production of luxtary goods and promote regional dispersal and derelopment of small scale industries in between, there would be a large middie arca, where licensing should cperate essentially as a negative instrument for preventing the establishment of units by Larger Industrial Houses and foreign concerns These and othor reconmendations of the Conmittes are under consideration of Government and decisions are likely to be announced shortly.

## Use of Hindl in Ministry of I. D., I. T. and C. A. and its Autonomons Bodies in Stafes

1348. SHRI NARAIN SWARUP SHARMA : Will the Minister of INDUS* TRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:
(a) the number of Offices of his Ministry and of the autonomous bodies under his Ministry in the Hindi-speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra;
(b) the number out of them in which the entire work is being carried on in Hindi and the time by which the work in the remaining Offices is likely to he carried on in Hindi;
(c) the time by which his Ministry propose to start the entire correspondence with the Hindi-speaking States and Gujarat, Punjab and Maharashtra in Hindi;
(d) whether Government propose to appoint one typist and one ranslator in each of the offices of the Ministry and the autonomeus bodies undir his Ministry in the Hindi-speaking States and Punjab, Gujarat and Maharasbtra; and
(e) if so, the time by which it is likely to be done and, if not, the manger in which Government propose to dispose of the Hindi work ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTIERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House,
fिfि तषा समाज कस्वाएा मंश्रालय के राल्यों
में सिषत कारालयों हषा मंन्रालय
के हवायत्ताासी निकायों में हिग्री का प्रपोग
1349. धी नारायवा ₹वस्षप घार्मा : क्या fafि तषा समाज कर्वासा मंश्रो यहु बताने की काप करेंग कि :
(क) हिन्दी माषा-भाषी राज्यों तथा पंजाब, गुजरात्त होर महाराष्ट्र में उनके मंत्रालय के तथा उनके मंत्रालय के आधीन स्वायत्तशासी निकायों के कितने कार्यालय हैं ;
(ब) उनमें से कितने कार्यालयों में सम्पूरां कायं हिन्दी में किया जाता है और शोष कार्वालयों में -गम दिन्दी में किये जाने की कब तक सम्मावना シ;
(ग) चनके मंखालय विचार हिन्दो भाषा-माषी गज्यों तथा गुजरात, पंजाइ ओर महाराष्ट्र के साध म्पूर्या पश्र-षमवहार हिन्दी में कष तक्र अारम्म रने का है ;
(घ) क्या सरकार का विचार हिन्दो माषामाषी राजनों तथा पनाब, गुजरात ओोर महाराध्र में उनके मंश्लय के प्रह्येक कार्यालयों तथा उनके मंत्रालय के घधीन ख्वायत्तशासी निकायों में एक टार्धपष्ट तथा एक अनुषादक नियुषत करने का हैं ; और
(क) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की सम्भावना है घोर यदि नहीं, तो सर. कार का विनार हिम्धी-कापं किस प्रकार करने का है ?
fिधि मंत्रालय तथा समाज कर्वाल विभा में उपमंत्री (बी मु० वूनुस सलोम) : (क) विधि मश्रालय के विधि कायं विमाग का एक शाखा सचिवालय बन्बई (महाराष्ट्र) में है। अायकर अवोल अधिकरा विधि मंत्रालय का एक अषीनस्प कार्यललय है और उडका

मुख्यालय बन्बई में है। अधिकरा की न्यायवींें हिन्दो म.पी राज्यों में भी हैं बोर वे हलाहाबाद; परना तथा इंदोर और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में स्थित हैं। अधिकरए की न्याय पीटें घ्रहमदाबाद और चण्डोगढ़ में भी हैं। विधि मंत्रालय के अधीन काम करने वाले निकायों में कोई मी ख्वायत नहीं है ।
(ख) कपर (क) में जिन कार्यलयों का वखांन किया गया है उनमें एक मीः ऐसा नहीं है जिस में समूूरां कार्टा हिद्दी में किया जाता हो। इनमें से किसी भी कार्वालय में सम्पूयां कायं 17 हट भविष्य में हिँद्दी में राम्पन्न कि,या जा सकता हो ऐसी मी कोई सम्भाव्यता नहीं है ।
(ग) विधि मंत्रालय के समी ग्रधिकारियों तथा कर्मचणियों को ये अनुदेशा दे दिए गए हैं कि सभी हिन्दी मापो राज्यों अर्था् विहार, हरियाएगा, मध्य प्रदेश, गाजस्थान और उत्तर प्रदेश, तथा दिल्ली ओर द्रिमाचल प्रदेश के संघ राज्यक्षेत्रों के साग समस्त पत्र च्यवहार में हिन्दो का प्रयोग किया जाए। यह प्रक्रिया तत्समय अधं-सरकारी पष्रों, कावूनी और fिधिक मामलों सम्बन्धी संसूननाओं और राज्य सरकारों तथा संघ राज्यंओ्रों को सम्बोधित किए जाने वाले परिपत्रों को लागू नहीं होगी। जहां तक आयकर घपोल अधिकरए का सम्बFब है, हिंग्दी माषी राज्यों के साथ पत्र क्यवहार में दिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई समय-सोमा नियत नहीं की जा सकती है पवोकि उच्चतम न्यापालय ओर उचच्च न्यायालयों की सभी कायंवराहिषां अर्षे जी में होती हैं ओर अनेक मामलों में अधिकरशा के विनिशचयों के विकद अपोलें इन न्यायालयों में फाइल की जाती हैं। आयकर (अपोल) अधिक ग्ला नियम, 1963 के अनुसार अधिकरा के प्रॉोग के लिए राजमाषा अमी तक अ पंजी ही है।

गुजरात, पंजाब प्रोर महाराण्त की राज्य सरकारों के साथ पच्च-вयवहार हिन्री में करने की कोई मी पष्षापना नहीं है।
(घ) जो नहीं।
(ङ) हिन्दी भाषी राज्यों में विधि मंशालय के कर्यलयों का हिन्दी का काम उन कायईलयों में हिं्दी का पर्यव्त ज्ञान रखने वाले वरंमान कम्मंचारियों द्वारा किया जाएगा।

छंजीनियरण विभाग में रेलवे सेवा घायोग
के बजाये रेलवे प्रशासन द्वाला ककसं मिस्त्रयों की भर्ती
1350. भौ वंश नारायता ईसह : धी हुकम चन्व कछवाय :

कया रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोडं के दिनांक 14 मार्च, 1956 के पन्र संस्या है/56 आर० सी०/1/45/3 के द्वारा इंजीनिर्यरंग ரिभाग में वकर्स मिस्तियों की नियमित भर्ती करने का ताम रेलवे सेवा आयोग से लेकर रेलवे प्रशासन को दे दिया गया है ;
(ख) क्या यह भी सच है कि निर्मागा योजना के लिए निर्माण तथा सवेक्षएा विभाग में वक्सं मिस्त्र्यों को खुली लाइन से भार्ती किया जाता है ;
(ग) क्या यह भी सच है कि निर्मश़ा योजना के लिए डिबीजन अधिकारियों तथा प्रशासन अधिकारियों द्वारा असथायी रूप से भर्ती किये गये बहुत से वकर्स मिस्त्रियों को 1966-67 में मिजव्यदिता आन्दोलन के अन्तर्गंत कनिष्ट पदों тर भेज दिया गया था;
(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; घोर
(F) क्या सरकार, रेलवे बोडं के विनाक 2 मई, 1968 के पत्र संस्या ई० (एन० जी०) 1/67) क० $1 / 22$ के अन्तरंत क्रिवीजनल घ घिकारियों द्वारा नियमित आधार पर मर्ती

किये गये वक्ष्स मिस्तियों को वही लाभ देने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो रेलवे सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये व्यक्षतनों को दिये जाते हैं ?

विघि तथा समाज कर्यागा और रेलवे मंत्री (बी गोनिन्व मेनन) : (क) से (ङ). सूचना हक्रट्रो की जा रही है श्रोर समा-पटल पर रख दी जायेगी।

> समाज कल्याए विभात तथा रज्यों में उसके घधीन कार्षलघंों में हिन्दी का प्रयोग
1351. धो रमृहध्रक्व fिघ्रार्थी : क्या विधि तथा समाज कल्याए मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :
(क) हिन्दी माषा-माबी राज्यों तथा पंजाब, गुजरात श्रोर महाराष्ट्र में समाज कल्याएा विभाग तथा उनके विभाग के अधीन स्वायत्तशासी निकायों के कितने कायलिलय हैं ;
(ख) उनमें से कितने कायालयों में सम्पूरां कार्य हिन्दी में किया जाता है श्रोर घेष कार्यालयों में कायं हिन्दी में किये जाने की कब तक सम्मावना है ;
(ग) समाज कल्याएा विभाग का विषार हिन्दी भाषा-माषी राज्यों तथा गुजरात, वंजाब और महाराष्ट्र के साथ सम्पूरां पत्र अवहार हिन्दी में कब तक अरгเ्म करने का है ;
(घ) क्या सरकार का विचार हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों तथा वंजाब, गुजरात ओर महाराष्ट्र में विभाग के प्रत्येक कार्यालयों तथा उनके मंत्रालय के अघीन स्वायत्तशासी निकापों में एक टाइपिस्ट तथा त्क अनुवादक नियुक्व करने का है ; और
(8) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जने की सम्मावना है और यदि नहीं, तो सरकार का विचार हिन्वी कायं किस प्रकार करने का है ?

विधि मंतालय प्रोर समाज कल्याए विभाग में राज्य मंत्रां (उा० (क्षीमतो) फूलरेष गु ) : (क) सात ।
(ख) किसी भी कार्यानय ने अपने समस्त कार्यालय कायं के लिए हिन्दी को नहीं घपनाया है।
(ग) हिन्दी में समस्त कायं को करने के लिए कोई समय सीमा निष्वित नहीं की जा सकती है। अलबत्ता, हिंन्दी में प्राॅ्त हुए पश्रादि का इस विभाग द्वारा यथासम्भव दिन्दो में गतर दिया जाता है।
(घ) तथा (ङ) ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जाना प्रत्येक कार्यलयय में कार्य की मार्रा पर निमंर करता है। जहां कहीं काम की मात्रा पर्याप्त होगी, अपेक्षित ₹टाफ को नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।
fिएवी भाबो राज्यों में रेलवे मंत्रालय के कार्यालयों तथा मंत्रा जय के स्वायत्तशासी

निकायों में हिन्बी का प्रयोग
1352. भी रामस्वस्रप विद्यार्यों। कया रेले मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि ;
(क) हिन्दी भापा-मापी राज्यों तथा पंजाब, प्रुजरात और महाराष्ट्र में उनके मंतासम के वध्य उनके मंश्राय के घधीन स्व।यतझघी fिकायों के कितने कार्यालय हैं ;
(ब) उनमें से कितने कार्शलयों में समूपां कायं fिम्दो में किया जाता है और गेष कार्यालयों में कार्यं हिग्दो में किये जाने की कब उक सम्भाबना है ;
(ग) उनके मंखालय का विचार हिन्दी भाषा-भाषो राज्यों तथा गुजरात, पंजाब और
 में कष तक आरार्भ करने का है ;
(घ) बया सरकार का विदार दिन्दो भाषा भाषी रत्वों तथा'प माष, गुजरात और महा-


नथा उनके मंत्रालय के प्रह्षान स्वायत्तशासी निकायों में एक टाईपिस्ट तथा एक अनुवादक नियुक्त करने का है ; ओर
(छ) यदि हां, तो ऐसा कष वक किसे जाने की संमावना है और घदि नहीं, तो सरकार का विचार हिन्दी कार्य किस भ्रकार करने का है ?

विधि तथा समाज कल्वाए घोर रेलवे मंत्री (धी गोचिध्द मेनन) : (क) सूचना इव्ट्ठो की जा रही है और स्सा-फ्टल पर रस दी जायेगी।
(ख) अमी रेलवे के किसी मी कर्यालय में सारा काम दिन्दी में नहीं किया जाष्त । सामन्य नीनि के आधार पर, रेल-कार्यालयों में हिन्दी लागू करनें के लिए कदम उठाये गये हैं। लेकिन यह् बताना सम्मव नहीं है कि कष सक रेल कार्यालयों में साग काम हिन्दो में होने लगेगा।
(ग) गत्र मंश्रालय के एक निदेश के क्षकार पर, दस मंचालय के सभी अनुभागों को हस आणय के अनुदेश जारो किये गये हैं कि उत्तर प्रदेग, विहार, महय प्रदेषा, सजस्थार हौर हरियाश़ाण की राज्य सरकारों और दिल्सी तक्ष हिमानल प्रदेश, संघ केत्रों के प्रशासमों के सथ, जिन्होंने हहन्दी को अपनी राजभाषा मान लिया है सभो प्रकार का पत्र-ठगवारार (अर्षसरकारी पष्रों, तकनीकी ओर कानूनी मामलों से सम्बनिषत पत्रों और परिपर्गों को छोड़ "र) केषस हिंद्धी में किया जाय ।
(घ) और (ङ). रेल मंत्रालय, क्षेत्रोष रेल मुष्पालयों और अधिकांब मंडल कर्स्पालयों में अनुवादकों और निंद्धी टाइपषस्टों ही क्यत् स्था पहले हो की जा चुकी है। जिन मंबल कार्यालयों में अमी तक स्तुगदकों की ब्वषस्षा महीं की जा संको है उनमें घनुषादलें की नियुकित के सबाल पर विषार किषा का रता है।

राज्यों में उनके स्वायत में हिम्दी का धयोग
1353. क्री रामस्वस्पप विच्यार्था : क्या इस्वाल तषा भारी हैंजीनियर्रण मंत्री यह बउसने की कृष करेंगे कि :
(क) हिन्दी माषा-भावी राज्यों तथा पंज्ञा, गुजरणव घोर महागराष्ट्र में उनके मंचालय के तथा उनके मंश्रालय के प्रधीन ₹वायतघारसी निकायों के कितने कार्यलयय हैं :
(ब) उनमें से किनने कार्यलयों में सम्वांां कायं हिन्दी में किया जाता है और शेष कार्यालयों में कार्यं हिन्दी में किये जाने की क₹ तक संम्याषना है ;
(ग) उनके मंश्रालय का विषार हिन्दो भाषा-भाषी राज्यों तथा गुजरात, पंजाब ओर महारणबड के साध समूयूं पत्र-क्यवहार हिन्दी में कब तक आारंम दंरने का है ;
(घ) क्या सरकार का विaार हिन्धि भाषा-माबी राज्यों तथा पंजाब, गुजरात ओर महाराष्ट्र में उनके मंख्रालय के प्रह्येक कार्यालयों तथा उनके मंग्रालय के अधीन स्वायत्तासी निकायों में एक टाईपिस्ट तथा एक अनुवादक जिपुक्त करने का है ; aौर
(ㄷ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है प्रोर यदि चहीं, तो सरकार का विनार हिंद्दो कायं किस प्रकार करने - ${ }^{1}$ ?


 का अधीन कार्यालय नहीं है लेक्रिन इस मंशलस के प्रसमकीय नियंचस में द्रिन्दी भाषी दाज्यों अघबा पंबात, मुजरात बोर समराद्दु में चर सरकारो उपक्रम ।
(स). (घ) आर ( $巨$ ). अन्रकारीं एकः की जा रही है बौर समा पटल पर रख दी जायेगी।
(ग) पन उववहार किनी में किया का रहा है ।

Recommendations of Administrative Reforms Commission on Working of Rallways
1354. SHRI MANGALATHUMA. DAM : Will the Minister of RAFINAYM be plased to refer to the reply siven to Unstarred Question No. 4098 on the 19th August, 1969 and state :
(a) whether the report of the Administraive Reforms Commission on the working of Railways has been submitted to Gevernment by now; and
( $b$, if so, the details theroof and the number of recommendations implemented by Goveroment ?

THE MINPSTER OF LAW AND SO. CIAL WELFARE AND RATLWAYS (STHRT GOVINDA MENON) : (a) No.
(b) Does not arise.

## Hindustas Sicol Lid.

1355. SHRI S. K. TAPURIAH : SHRI N. K. SOMANI :

Will the Misister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING tee pleand to state :
(a) the total profit and loss for 1060-69 in respoct of the Hindurtan Smal Led;
(b) the figures of profit or loss unitwise including individual production peroentage of production to capacity and number of man-hours lost for each plant; and
(c) the targets of production and profits for the year 196\%-70 ?

THE MINISTER OF STATE IN THB MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRJ K. C. PANT):
(a)and(b). During the year 1968-69, Hindustan Steel sustained a total loss of Rs. 399.17 million after providing Rs. 595 million towards depreciation and Rg. 275 million towards interest on Government loans. Plantwise working results and production in terms of ingot steel were as under :-

|  | Loss | ${ }^{\circ} 000$ tonncs <br> Production (ingot Stecl) |
| :---: | :---: | :---: |
| Rourkela Steel Plant | 39.7 million | 1102 |
| Bhilai Steel Plant | 113.5 million | 1735 |
| Durgapur . . Steel Plant | 173.7 million | 823 |
| Alloy Steel Plant | 68.3 million | 39.8 |

The rated capacities of the Plants-Kuurkela to 1.8 million ingot tonnes, Bhilai tu 2.5 million ingot tonnes, Durgapura to 1.6 million, ingot tonnes and Alloy Stect liant to 100,000 ingot tonncs are cxpected to be achieved progressively.

During the year 1968-69, it was mostly the Durgapura Steel Plant which suftered from labour troubles and there was a luss of about $5,24,900$ man-hours on accoustl of strikes and bundhs.
(c) Although the Company had fixed certain targets of production and despatches for current financial year and had made an estimates of the working results based thereon, these targets and estimates are at present under revision in the light of actual achievements and expectations for the remain. ing part of the year.
 सनायद ₹्टेशन क! विकास
1356. धी जाशि सूबए : क्या रेलचे मम्री पद्व बताने की क्षृपा करेंगे कि :
 फन का, जिसकी जनसंस्पा अव बढ़ गई है, वि ।ास

करने के लिये तथा वहां पर प्रतिक्षागुहों की ओर अन्य यात्री सुविधाग्रों की व्यवस्था करने हेतु तथा इंजनों के सिये पानी का प्रबश्ध करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; ओर
(ख) क्या सरकार ने वहां पर हूजनों के लिये पiनी का प्रबन्ध करने के सम्बन्घ में स्थानीय नगरकालिका को कोई आदेश दिये है ?

विधि तथा समाज कल्याएा श्रोर रेलचे मंत्रो (धी गोविन्व मेनन) : (क) सनावद स्टेशान का और आगे विकास करने का विचार नहीं है । छस स्टेशन पर मोगूँदा सुविघाएं पर्यात्त समभी जाती है और यहां इंजनं, के लिए पानी का प्रबन्ध करने को जरूरत नहीं है।
(ख) सवाल नहीं उठता ।

## टायर बनाने वाले कारसानों का विकास

1357. धी शःि भूष्ता : क्या प्रौद्योगिक fिकास, घ्रातनरक रपापार तथा समवाय-कायं मन्न्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या टायर बनाने वाले कारखानों के विकास में : लगी विदेशी कम्पवियों को कोई अदेश दिये गये हैं, कि उन्हें रुपया-मुद्रा देने षाले देशों से मशीनें आयात करनी चाहिए;
(ख) क्या सरकार छून कारलानों के बिकास के लिए नई भारतीय कम्पनियों को लाइसंस देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहो हैं अर
(ग) क्या सरकार का विचार विदेशो कंपनियों को दिये गये लाइसेंस वापिस लेकर उन्हें भारतीय फम्मों को देने अथवा यदि विद्देशी कम्पनियों रूपया-मुद्रा वाले देशों से मशीनें आयात नहीं करतीं तो उनको अपने हाथ में लेने का है ?

मोध्रोगिक विकास, मततिरक क्यापार तथा
 मव) : (क) जो, नहीं ।
(ख) जी, हां ।
(ग) जी, नहीं ।

## टापर बनाने बाली कर्पनियों के विकास

के लिए निर्धारित राधि
1358. बी घाशि भूष्या : क्या घोध्योगिक विकास, श्रोतरिक ह्यापार तथा समवाप-कायं मन्त्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :
(क) सरकार ने टापर बनाने वाली कंपनियों के विकास के सम्बन्ध में लाइमेंसों हेतु कितने करोड़ रपया निर्धारत किया है;
(ख) टायर बनाने वाली कम्पनियों में विदेशी कम्पननयां कितनी हैं; ओर
(ग) टायर बनाने वालो कंपनियों के विकासार्थ निध्धरित लाइमेमों की कुल राशि में से रुपये की मुद्रा वाले देशें मे मरीनें आयात करने हेतु स२कार ने कितनी कितनी राशि के क्रयादेक़ दिये हैं ?

иौद्यागिक विकास, श्रांत्वरिक उपापार तथा समवाय-कायं मःर्री (श्री फसहद्धोन प्रली श्रहुमघ) : (क) टायर बनाने वाली कम्पनियों के विकासार्य विशिष्ट धनराशि निर्धारित नहीं की गई है।
(ब) 7 में 4 टायर बनाने वाली कंरनियो में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी दूंजी लगी हुई है ।
(ग) भाग (क) के उनर की दृषिट से प्रश्न ही नहीं उठता ।

## छोटेट हैं वटरों का निर्वएया

1359. धी जाशि मूष्या : क्या प्रोद्योगिक विकास, द्रांतfक्रक उवापार तथा समबाप-कायं मत्री यह बतने की कृपा कर्रेगे कि:
(क) का छोटे द्व" छटरों का निर्माया करने के सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही कर रहो
(ख) सरकार के अभुमान के अनुसार घोथी पंचर्षीय योजना में कितने छ्छोटे ट्रं क्टरों की म्रावइयकता होगी; ओर
(ग) उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार कितने नये लाइसेस दे रही है ?

प्रोध्योगिक विकास, घंत्तरिक क्यापार तबा समवाय-कांयं मत्री (खी फखठद्रोन पसी पह्मद) : (क) तथा (ग). अनिरित्त उस्वाधन क्षमता की तोव्र गति से स्थापना को प्रोह्साहन देने हेतु, 7-2-68 से ट्रें छटर उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनिमयन) प्रधिनियमम 1951 के लॅइसेंत प्राण्त करने के अनुबन्धों से मुक्त कर दिया गया है। इस निणनय को अपनाने से ट्रंबटरों के निमाएा की कई योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। हन योजनाओं में से बोटे ट्रंकटरों के निमीएा करने वाली तीन योजनाएं हैं जिनकी क्षमता 22000 प्रतिवर्ष है । सरकारी क्षेत्र के कुघ्ब उपक्रमों में प्राप्त फालतू क्षमता का उपयोग करते हुए 20 अइव जात्त वाले ट्रंक्टर ( 12,000 प्रतिवषं) बनाने का प्रस्ताव मी सरकार के विचाराधीन है ।
(ब) कृषि विभाग ने अनुमान लगापा है कि चतुर्थ योजना काल में छोटे ट्रं षटरों की कुल अवनरयकता $1,03,000$ होगी।

## Location of Jamantalag.Shahr Station on Realigned Railway Track

1360. SHRI HEM RAJ: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 303 on the 22nd July, 1969 and state :
(a) whether any decision has been taken for the location of the Jawanwala Shahr Station on its present site on the realigned Railway track; and
(b) if not, the time by which it will be decided?

[^5](b) Dows not acrise.

## New Alfgment due to Construction of Pong Dam in Kangra Valley

1361. SHRI HEM RAJ - Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether the new alignment of the Komgra Valley Railway, which will be done due to the construction of the Pong Dam, has been completed;
(b) what will be its length and the number and names of stations that will be built on it and the distance intervening each; and
(c) whether any representation has been reocives against the location of Railway station and, if so, the mature thereof and. the action taken by Government thercon?

THE RANHSTER OF LAW AND SO. CIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) The alignment for the diversion of the track between Jawanwata Shabr and Guler stations, arising out of the construction of the Pong Dam, has atroeds been finalised.
(b) the actual diversion will be for $n$ length of about 28 kms . The stations on the difaned roter together with the inter-station diatances ace:

S. No. Sfation | Inter-station |
| ---: |
| distance |

*1. Jamoawalo Shabr
2. Hensey
7.791 Kms.
3. Negrata Suriyan

12691 Kms.
4. Nandpur 5.792 Kms.
-5. Guler
5.319 Kms.
*These are existing stations.
(a) Hepromentationg had beed received against shifting of the Jawanwala Shahr ste. tion and for locating it near the PW.D. rest hoeac, if sueh shifting was necissary. It has slece been decided to retain the station at its present sim

## Construction of Vendors Sheds at Raikway <br> Stations on Kangra Valley Section of Northern Rallway

1362. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state.
(a) the names of stations in the Kangra Valley Scetion of Northern Railway where vendors sheds have been constructed by the Department and names of stations where they have not been constructed; and
(b) the reasons for the non-Construction of vendors sheds at thes stations, especially at Guler, Kankra Mandir, Nagrota Bagwan and Palampur ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Vendors shops/. sheds have been provided by the Railway only at Kangra, Nagrota, Kopar Lahar and Jwalamukhi Road Stations of Kangra Vatley Section of Northern Ralway.

The names of stations where vendors shops/sheds have not been provided by Railway are as under :

| 1. Nurpur Road | 10. Samloti |
| :--- | :--- |
| 2. Talara | 11. Pror |
| 3. Bharmar | 12. Sulah Punjab |
| 4. Jawanwala Shahr | 13 PalampurPunjab |
| 5. Anur | 14. Panchrakhi |
| 6. Jagatpur | 15. BaijnathPaprola |
| 7. Mangwal | 16. BaijnathMandir |
| 8. Guler | 17. Anju |
| 9. Kangra Mandir | 18. Jotindermagar |

(b) At Guler licence has been given for vending through a wheel barrow which is meeting the nceds of the passengers.

At Kangra Mandir station, no demand for vending exists.

## At Nagrota, a vendor's shop exists.

At Palampur Punjab a vendor's stall exists outside the platform built by the vending contractor.

जबामवाला शहर (उत्तरी रेलचे) में कमंचारिणों की संखूर
1363. ज्रो निहालससह : कपा रेलवे मंत्री यद्ह बताने की छृपा करेंगे कि :
(क) व्यंस वांध वा निमीला-कार्य करने तथा कांकड़ा धाटी की नई रेल लाॅन का मार्ग बबलने के सम्बन्ध में जवानवाला भाहर स्टेशन (उत्तर रेलने) में इस समय कितने कर्मचारी निगुक्त हैं;
(ख) सया यह्म सच है कि कार्नावारी गत आठठ महीनों से बेकार बंटं हैं वयोंकि भूभि अर्जन अधिकारियों ने रेलवे की पटरी धिद्धाने तथा रेलवे कालोनो बनाने के लिए् ोलने विभाग को व! मी तक भूमि नहीं दी है;
(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारएा हैंं और
(घ यह् काम कब तक भारम्भ हो जयेगा?

किषि तथा समाज कल्याखा घ्रोर ₹ेन्रे मंत्री (घो गोखिंद्य मेनन) : (क) 33.
(ख) जी, नहीं। यच्चपि लाइंग के प्रशतावित पुनः मारंनिर्घाराग ओर रेलने बसती बनाने के fनिए आवरयक जमान अर्मीः प्रालत करके उत्तर रेलते को पुपुर्द नही षी गर्यो है, तथाधि कमंचारियों को प्रारीक्मक कायं में लगा दिया गया है, जो कि निर्मात़ा कायं के वास्तविक f:ष्पादन को हाथ मे लेने से पहले जरूरी है।
(ग) सवाल नहीं उठता।
(घ) जंसे ही प्रस्तावित पुनः मार्ग-निर्धाराा ओर रेलवे बस्ती बनाने के लिए जमीन प्राप्त करके उत्तर रेलवे को संप़ दी जायेगी, वासत्रविक काम जुरू कर दिया जायेग। ।

## तलारा प्रोर जनानवाला घहर के बीब रेस फाटक

1364. की निहास ईसह : क्या रेलवे मंत्रो यह बताने की कृ小ा करेंगे कि :
(क) क्या यह् सच हैं कि कांगड़ा घाटी में तलारा घोर जवानवाला जहर रेलवे स्टेछनों के बीच हाल में तीन रेलवे काटक बनाये गये हैं
(ख) यदि हां, तो वहां पर कितने रेल कमंचारो नियुक्त किये गये हैं तथा कितना घन व्यय किया गया है;
(ग) क्या तलारा और भरमार के बीष रेल फाटक को हृटा देने तथा भरमार से दूर और जबःनवाला शहर रटेशन के निकट रेल काटक बनाने का सरकार का विचार हैं ओर
(घ) यदि नहीं, तो हसके बया कारएा है?

विधि तथा समाज कर्टास बीर रेत्वे मंत्री (घी आवष्व मेनन) : (क) कांग़़ घाटी रेलवे के जबानवाला घहर और तलाढ़ा स्टेशानों के बीच कोई नया समपार नहीं बनाया गया है । नेकिन, 'ही' श्रं एी के वो समपारो (मवेशी समपारों) का दर्जा बद़ाकर उन्दें 'सी' ब्बैखी का कर दिया गया है धर उन पर आदमी तंनात कर दिये गः है। 'सी' घं खी के एक मोजूदा समपार पर, जहां एक घोकीदार तंनात है, एक अतिनिक गुमटी की च्यवर्पा भी की गयी है ।
(ख) जिन दो समपारों का दर्जा बढ़ाया गया है उन पर दोनदो चोीीदार तंनात किये

पये हैं। इसकी कुल अनुमानित सागत लगमग 43,678 रुपये है।
(ग) और (ब) . रेलवे का ऐसा कोई विचार नहीं है ओर न किसी ने इसके लिए प्रनुरोष ही किया है।

घोषी पंच्चवर्षीय योजना में सरकारीचेन्र में उध्चोनों की स्थापना
1365. श्रो निहास नसह्र : क्या घ्रोद्योगिक विकास, पाग्तरिक क्यापार तथा समषाय-काये मंच्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :
(क) उन राज्यों के न'म क्या है जहां पंचवर्षीय योजना में सरका क्षेत्र में हद्योग स्थापित करने का सरकार का। ार हैं; और
(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वागा इस बारे में कितना ह्यम किये जाने की संभावना है ?

घौद्योfिक विकास, प्रन्तरिक ठयापार तथ। समषाय-कायं मःत्री (श्री फखरहद्दोन प्रती घहमब) : (क) ओर (ब) . चतुर्थ वंचवर्वीय योजना में हथापित किये जाने वाली केन्द्रीय औधोगिक प्रायोजनत्रों का विवरशा योजना अायोग वारा तैवार की गई ड्राष्ट फोथं पाइव दूपर धलान रिपोटं के पृष्ठ 253 से 260 तक दिया गया है। इन योजनाओं पर लाई जाने वाली घनराशि का विक्या र - से में दिया गया है । चतुर्थ वंचवर्वीय 4 जनना में सरकारी क्षेत्र में प्रोध्रोगिक तथा द्रश़ाईक की प्रयोजनों पर लगाई जाने वाली $2,750.43$ करोढ़ की निर्धारित राfि में से $2,192.87$ करोड़ केन्द्रीय क्षेत में तथा 157.56 करोड राज्य तथा संघ रज्वंं पर हथय किया जायेगा।

उत्तर रेलदे धरे चार के $2+4$ कमंचारियों

1366. ज्रो निहाल नसह : क्या रेलते यंती 19 ब्रगस्त, 1969 के अवारांकि.त पररन

संखुया 4051 के उत्तर के सम्बच्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) उत्तर 子ेलवे के श्रे एी चार के 244 कमँचारियों को वर्दी नहीं दिये जाने के क्या कारगा हैं; और
(ख) सरकार उनको वर्दी कब तक दैगी ?
विधि तथा समाज कहत्याशा भोर रेलवे मत्रो (श्री गोधिन्द मेनन) : (क) 19-8-1969 के प्रतारांकित प्रशन संख्या 4051 के उत्तर में दिये गय आंकड़े कर्मंचारियों की वोटियों के हैं न कि कम्वारिरयों की संस्या के । हन कर्माचारिमों को वर्दयां नहीं दैं जाती वयोंकि वर्तमान आदेशों के अनुसार वे इसके पाश्र न हीं हैं ।
(ख) सव।ल नहीं उठता ।
मघुरा-हाणरस मीटर गेज सेक्षान (पूर्वोत्तर रेलसे ) पर सोनाई के स्थान पर नये रेलसे

हटेशन का निर्माल
1367. क्री निहाल वसह्त : अं! शिवचरशा लाल:

क्या रेलवे मन्र्री 19 अगन्त, 1969 के अतारांकित प्रशन संख़ा 4016 के उत्तर के सम्नः्न में पद्र बताने का कृभा करेंगे कि :
(क) मधुरा-हाथरस मीटर गेज लाइन पर जो सोनाई काईिग ₹टेशन बनाया जा रहा है उसका 1947 से लेकर अब तक कितने सरकारी अधिकारियों ने तशा क्कन-कन तारीखों दो निर्रीक्षग किया। स्टेशान थी इमारत के निमांग्र के लिये ग्रोधारारितों ने किनल किन सणानों का मर्वेक्षगा कित्या है तथा इन र्थानों पर किन-किन कीठन.ईवों का उनुभव किया गया;
(ख) क्या यह सच है कि $\subset$ तरोर रेलवे के महा प्रबन्घक ने 1968 मे सर्वेश्या के दोरान उस क्षेत्र की जनता वथा दिषा यदों क

यहु आइवासन दिगा था कि स्टेशन की इमारत दो फलाग की दूरी के मीतर ही बनाई जायंगो और यदि हृं, तो स्थान में परिबतंन के क्या कारएा हैं ; और
(ग) क्या यह मी सच है कि चार संसद्व सदस्यों ने स्थान की सिफारिश के बारे में पत्र भेजे थे ओर दो पत्र जान बूभ कर गुम कर दिये गये हैं ?

विधि तथा समाज करूयाएा र्रोर ₹ेलवे मंत्री (धो गोषिन्ब मेनन) : (क) क्रासिग स्टेशान बनाने के लिए स्यान की जांच वतंमान अनुरक्षगय कमिचरियों द्वारा 29-5-68 और 1-6-68 के बीच की गयी थी। जुरू में जिस स्शान का समोक्षरा किया गया था, वद किलोमीटर $328 / 6-7$ पर है, जो वतंमान सोनाई स्टेशन से 2.56 किलोमीटर दूर है। रेलवे क हृष्ट्रिकोरा सं यहु सथ!न उपयुक्त था, ब्योंकि यह् राया-मुरसान ब्लाक खड के बचच पड़ता था प्रोर उसके निर्माए की नागत मी कम अती। फिर भी, चूंकि इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने वर्तमान स्टेशन पर अतिरिक सूधिधाओं की व्यवस्थ पर जोर दिया, इसलिए सभी तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विचार कर लेने के बाद प्रस्तावित स्टेशन के लिए बतंमान सोनाई स्टेशन स 1 किलोमीटर की दूरो पर दूसरा स्थान चुना गया।
(ख) मार्च, $196 \%$ में अपने नेमी वाईपक निरोष्षएा के दोरान पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक ने काई विशिष्ट प्राईवासन नर्हीं दिया।
(ग) चार संसद सदस्यों से पत्र मिले है जिनमें उन्होंने सिफारिश की है कि प्रस्तावित स्टेशन को वर्तमान स्थान से ह्टाकर 2 फलीग दूर बनाया जाये । ये पश्र गुम नहीं हुए हैं।

मधुरा-हायरस मीटर सेकशन (ूूर्वेसर ₹लवे) पर सोनाई में नवे रेलवे स्टेशन का निर्माए (368
1368. भ्री शिव चररा लाल : कमा रेलवे मधत्री यह बतनने की हृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि 1968 में भूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के महाप्रबन्षक ने मथुरा-दाथरस मीटर सेऋशन पर सोनाई में एक नये रेलवे स्टे पान के निर्माए के बारें में एक विशेष दल द्वारा निरीक्षएा किया था;
(ख) यदि हां, तो इस निरीक्षए पर सरकार ने कितना व्यय किया तथा उनके साथ अन्य कितने कर्माचारी थें; भर
(ग) इस समबन्ष में उक्त रेलवे अधिकारियों, जनता तथा विषायकों के बीच कितने समय तक बंटक हुई थी और उन्हें क्या आश्वासन दिये गये थे ?

रिधि तथा समाज फस्याए बोर रेलवे मत्री (林 गोलिं्व मेनम) : (फ) से (ग). महाप्रवन्धक और उनके साय अधिकारियों के एक दल ने माचं, 1968 में अन्य खंडों के साथ कासगंज-मधुरा कंट खंढ (जिसमें सोनाई स्टेपान स्थित है) का एक नेमी वाधिक निरोध्रा किया । इस निरीक्षएा के लिए कोर्दुअनिक खचं नही किया गया। निरीक्षएा के दोरान हत क्षेत्र के सथानीय निवासियों ने मह्वार्रब्षक को अम्यावेदन दिया था कि सोनाई हाल्ट को कीसिग स्टेशन में बदल दिया जांय ओर बहां बुनियादी यात्री सुविधाओं को ष्यवस्था की जाये । कितने समय तक विवार विमर्षां ह्रुआ, इमंत्राँरे में कोई रेकां नहीं रक्षा गया है । रेल अघिकारियों द्वारा कोई विणिष्ट आष्वा* सन नहीं दिया गया था।

## Central Design and Engincering Bureau

> 1369. SHRI C. JANARDHANAN : SHRI BHOGENDRA JHA: SHRI DHIRESWAR KALITA :

Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) whether Government have sought the Soviet help to strengthen the Central Design and Engineering Bureau:
(b) if so, the nature and scope of assistance sought; and
(c) whether the Soviet Union has agrecd to Government's request for help in this respect ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL \& HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) : (a) and (c). Yes, Sir.
(b) A Tean consisting of the officials of the Ministry and Hindustan Stecl Ltd. is currently negotiating the nature and scope of this assistance with the Soviets in Moscow.

Proposal to Link Burnihat with Pragjyotish
par Station of Northeast Frontier Rallway
1370. SHRI MANLBHAI J. PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether there is a proposal to link Burnihat with Pragjyotishpur station of the Northeast Frontier Railway;
(b) if so, the details theteof; and
(c) whether the estimates for survey and construction work for this project have since been received and if so, the details thercof?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS ( SHRI GOVINDA MENON): (a) No.
(b) and (c). Do not arisc.

## Expansion of Export Industries

1371. SHRI MANIBHAI J. PATEL: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAI. TRADE AND COMPANY AFFAIRS te pleased to state:
(a) whother the Ministry of Foreign Trade has made is request that restriction should not be placed on the expansion of export industries; and
(b) if so, the reaction of his Ministry thereto ?

NamITHEMMNIFTER. OF INDUSTRIAL

AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) and (b). Attention is invited th the answer given by the Minister of Y sreign Trade on 19.11.69 in reply to Lok Sabha Starred Question No. 66. This matter is still under exanination in the Ministry of Horeign Trade and no proposal has yet been received in this Ministry.

## Talks between Chairman, Railway Board and International Development Association

1372. SHRI MANIBHAI J. PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) Whether a delegation led by Shri G. D. Khandelwal, Chairman, Railway Board, had talks in Washington with the International Development Association authorities for financing our import requirements; and
(b) if so, the outcome of the talks ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELIARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (A) Yes, Sir.
(b) An agreement for a credit of $\$ 55$ million has been cencluded.

## Metropolitan Transit Scheme for Cities Like Bombay and Calcutta

1373 SHRI MANIBHAI J. PATEL : Wili the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether Government have examined the financial and administrative implications of the proposed Metropolitan Transit Scheme for cities like Bombay and Calcutta;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether Government propose to render some financial assistance for the purpose; and
(d) if so, to what extent ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCI. AL WELFARE AND RAILWAYS ( SHRI GOVINDA MENON) : (a) and (b). The financial and administrative implications are menaminulan bvethe Goyernment.
(c) A decision regarding the policy, in the matter of financing of the Metropolitan Rail Transport Projects, is yet to be taken.
(d) Does not arise.

## Land acquired by Heavy Engineering Corporation

1374. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) whether it is a fact that a part of land acquired for the Heavy Enginecring Corporation, Ranchi is lying vacant and that cultivation can be undertaken therein pending new constructions;
(b) whether the local displaced persons are demanding that the lands be settled with them for cultivation on temporary basis; and
(c) if so, the reaction of the management to the same ?

THE MINISTI: OF STATE IN THE MINISTRY OR STiEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) : (a) Of the land acquired for Heavy Enginecring Corporation, about 2000 acres are lying vacant at present of this, 800 acres are unfit both for cultivation and house building purposes. The remaining vacant area will be utilised for extension of the township and allied facilities.
(b) There were requests from the local displaced persons some tine ago for setticment of lands with them for agricultural purposes.
(c) The requests could not be acceded to owing to the likely legal complications and the availability of land at the time of future requirements.

## Promotion of Enginecring Assistants (Civil) Heavy Engineering Corporation

1375. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) whether it is a fact that no seniority list has been prepared and that pronotions in violation of the seniority and standing
orders are made by the Heavy Enginecring Corporation. Ranchi causing widespread dissatisfaction among its Engineering Assistants (Civil);
(b) if not, the details of the policy adepted for the promotion of the eniployees;
(c) whether the Engineering Assistants submitted a memorandum to the Chairman, Heavy Enginecring Corporation demanding annulment of the order dated the 3rd August, 1968 regarding promotion and preparation of seniority list after circulation and hearing objections; and
(d) if so, the action taken thereon ?

TIIE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEI AND HEAVY ENG. INEERING (SHRI K. C. PANT) : (8) A seniority list of Enginecring Assistants (Civil) of Heavy Enginecring Corporation, Ranchi, has been prepared but it has not been possibic to publish this as some of the Engineer Assistants (Civil) have gone to Court on the question of their seniority/ promotion and the court has issued an ad interim iniunction against the company which has not so far been vacated.
(b) The management of the Company had taken a decision that those Engineer Assistants who were employed on jobs other than production and were appointed/pronoted pitior to Ist January, 1963 would be promoted to the scale of Rs. 350.575 if they were found otherwise suitable. This decision could not be implemented because of tho injunction order of the Court referred to in part (a) above.
(c) Yes, Sir.
(d) As the Enginser Assistants (Civil) have taken the matter to Court, where it is sub-judics, it has not been possible for the Company to take any action.

## Development of Tribal Arcas of Buhar

1376. SHRI BHIOGENDRA JHA: Wis) the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5015 on the 26th August, 1969 and state :
(a) whether the information regarding development of Tribal arcas in Bihar has since beon collected;
(b) if so, the details thereof;
(c) Whether Government propose to bring forward a legislation for the constitution of Statutory Development Buard along with the Boards of Educational agrarian and irrigational development of the Jharkhand areas; and
(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THIE DEPARTMENT OI SOCIAL WELIARE (DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUIIA): (a) Yes, Sir.
(b) The Government headed suce wively by Shai Harihar Singh and Shri Bhola Paswan Shastri had decided to set wi, a statutory planning and developme it board for the whole of Chotanagpur division and Santhal parganas district of Bhagalpur :livision. Shri Harihar Singh's Manstry fo: .n. a working group io formatate proporats regarding Statutory Board but the Minwly went out of office before it could convider the recommendations of the working group. Shri Bhola Paswan Shastri, the succering Chief Minister, announced in the site Legislative Assembly on 27th Junc, $1+69$ his Government's decision to constitute a satittory regional planning and developarent board for Chotanagpur division and Samital Parganas District defining its powers, functions and jurisdictions.
(c) and (d) This matter is pending further examination by the State Govera. ment.

## Shortage of Scooters und Motor-Cycles

1377. SHRI SHRICHAND GOYAI.: Will the Minister of industrial dilli. LOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAlRS be pleased to state :
(a) whether there is an acute shortage of Scooters and Motor-Cyctes in the country;
(b) whether some manufacturers have approacbed Government for producing the same;
(c) whether the manufacturers are generally discouraged and licences are not granted to them; and

## (d) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVE:OPMENT, INTERNAL TRADE ANI COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AIIMED) : (a) While there is imbalance between the demand and supply in the case of Scooters, no such innbalance exists in the case of Motor-Cycles.
(b) A number of applications had been reccived from interested parties for the manufacture of scooters as well as MotorCycles.
(c) and (d). As there is no scope for the establishment of additional capacity for the manufacture of Motor Cycles, licences for the establishment of new undertakings for the manufacture of Motor-Cycles are at prevent not being ganted and the applicati ns received in the past for the manufactare of Motor Cycles have been rejected. As regards Siouters, Government have, after careful consideration of all aspects of the question of licensing additional capacity for the manufacture of scooters in the country, come to the conclusion that it will be preferable to have a project in the public sector for the manufacture of scooters with an indigenous design. Accordingly, Government have appointed a conmittee of Technical Experts to work out and advise them on a suitable indigenous design and programme of production of scooters in the public sector.

Government have also decided that, if any private sector party is prepared immediately to take up the production of scooters completely with indigenous know-how and materials, he should be allowed to do so. The Government have accordingly issucd a public notice inviting applications by 31.1.1970 from interested entreprencurs who are prepared to take up the production of scooters with completely indigenous knowhow and matcrials and without any foreign collaboration.

In vicw of the above decision applications for the manufacture of scooters received from private parties in the past, which ar
pending with Government are bcing rejected, as they involve forcign collaboration.

## Reimbursement of Medical Bills to Railway employess

1378. SHRI SHRI CHAND GOYAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether Government have any proposal to reimburse the riedical bills of Railway Employees to the extent of the amount set aside in the budget per head for this purpose; and
(b) if not, the reasons thereof?

THE MINISTIR OF LAW AND SOCIAL WELIFARI: AND RAIIWAYS (SHRI GOVINDA MLNON) : (a) No.
(b) The existing rules on reimbursement of medical expenditure are quite adequate and do not call for any revision.

Restriction on Sclection as Class II Enginecring staff on the Railway
1379. SHRI SHRI CHAND GOYAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether there is any restriction on Engineering staff that only after confirmation they can be considered for Class II selection;
(b) whether confirmation takes 10 to 15 years for the staff working in the Engineering department;
(c) if so, whether there is any proposal under contemplation of Government to waive off this restriction in case of enginec. ring Graduates; and
(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Ycs.
(b) Confirmations arc made in order
of seniority subject to availability of vacma. cies.
(c) and (d). Permanency is a pre-requisite for sclection to Class II. Unless they are confirmed in Class III they are not entitled to be considered for promotion to Class II which is by a positive act of sclection.

## Sclection of Engineering graduates to Class II Scrvices on the Rallways

1380. SHRI SHRI CHAND GOYAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether hundreds of Engineering Graduates are working in the Railways as draftsmen;
(b) whether they are not considered for Class I service till their turn, according to seniority, reaches;
(c) the reasons for not placing such Graduates in Class II while their counterparts in other Central Government Departments get their automatic promotion; and
(d) the steps being taken to redres: their grievances?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAI WEIFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON ) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.
(b) Only permanent Clast III staff are cmpanelied for prontotion to Class II and then to Class 1 in all Departments including Enginecring Departments.
(c) Permanency is a prerequisite for sclection to Class II. Unless they are confirmed in Class III they are not entitled to be considered for promotion to Class Il by a positive act of selection.
(d) Class III emplosees are already given an incentive by way of a cash Award of Rs. 200 /- on passing Part ' $A$ ' of the A.M.I E. Examination and 2 advance increments on passing Part ' $B$ ' of the Examination.

## 

तथा घाराज्यिक क्लकों की धर्यायों के पबों में घं लीखद्य पदों की प्रकिशतता

## 1381. अी पृक्तम षन्द्य कछुवाप :

बी घोंकार दिए :
जी ₹वतन्र नूह कोठारो।
यया रेलवे मः्री 29 अप्रंल, 1969 के अतारांकित प्ररन संख्या 7980 के उत्तर है सम्बन्ध में यहे बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) पहिचमी रेलवे में तार क्लकी, गाड़ी कलकों, वाधिजियक इलकों तथा अन्य श्रेशायों के पदों में श्रेखीबद्ध पदों की प्रतिघतता कित्रनी है तया इस प्रतिशता की तुलना में fिकट कलंब्टरों और संगचन टिकट निरोंक्षकों की प्रतिशतना कितनी है ;
(ब) इस विषमता के क्या कारया हैं ;
(ग) क्या सरकार का निचार इस विषमता को दूर करने का है ; ओर
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारश हैं ?
बिषि तथा समाज कत्पाएया कोर रेलते मन्र्री (ध्रो गोबिन्द मेतन) : (क) एक विवरा सभा पटल पर रखा गया है । [म्रण्पालय में रला गया। वेलिये संख्पा L. T. 2096/69]
(ब) से (घ) . हर कोटि के विभिन्न पदकमों में च मं चारियों के कंकठों और दावित्वों को ध्यान में रखते हुत्र कर्म ॠर्ययों (इनमें प्रशन के भाग (क) में निदिंठड्डामंनःती भी गारिल हैं) की विभिन्न कोटियों के उच्चतर पदक्रमों में पदों के वितरा का वृज्ञात निर्धारित किया गया है। चूंकि कमंचारियों को इन कोटियों के कतंबग और दायित्व एक दूसरे से बिल्कुल fिभ्न हैं इसलिए कमेचारियों की रामी कोटियों के लिए एक समान प्रतिशतता लागू नहीं की बा सकती। छल प्रकार कोई असंगति नहीं है।

परिचनी रेलके पर विभा टिकट याश्रा

## 1382. भी हुकम चम्व कघ्वानय : जी क्रोंकार fसह : धी स्वतन्र सिह् को .रो :

क्या रेलवे मन्र्री 29 अंत्रंल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संज्या 7980 के उत्तर के सम्बन्घ में यह बताने की कृपा करेंगे $f$ :
(क) पईिचम रेलवे में गत तीन वर्षों के दोरान छाग्र, कलको, सतकरता विभाग तथा अन्य अभिकरफों द्वारा कितने याती बिना टिकट यापा करते हुए पकड़े गये और उत्र यावियों से जुमाने के हूप में कुल कितनो रifि बसूल की गई ;
(ब) बिना टिकट यात्रा करने वाले यान्रियों से संगचल टिकट निरीक्षकों द्वारा वसूल किए गए धन का ह्योरा क्या है ;
(ग) बिना टिषट पादा को रोकने के लिये संगचल टिकट निरीक्षकों को छोड़ कर अन्य अभिकरर्यों पर किदे गये खनें का पृथक पृथक व्योरा क्या है और क्या सरकार दू खचं के बारे में संतुध्र हैं प्रोर
(घ) यदि नहीं. तो दम समचध में सरकार की क्या प्रतिक्रिगा है ?

बिधि तया समाज कन्याएा घ्रोर रेलवे मन्रो (षो गोविंद्ध मेनन) : (क) परिचम रेलदे में 1967 को अधधि में कलता, छात्रों, चौकसी विभाग ओर अन्य अभिकरताों द्वारा बिना टिकट याश्रा करते हुए १कड़े नये याश्रियों की संख्या उपलक्ष नहीं हैं 11968 और 1969 (fितम्बर तक) की अरधि में इनकी सह्वा क्रमा: 17534 ओर 10.17 थी।

तीन वर्षो (fितनइर तक) की अवधि में द्नसे किराये प्रोर अधिध्रमार के हूा में क्रमश: $91,781,85,048$ और 54,403 रुपंग की राशश बस्सूल की गयो।
(ब) इसी अर्षवि में (ससतन्बर तक) बल टिकट वरीक्षकों छ्वारा बिना टिकट यरणा करने वाले यात्रियों से क्रमश: $34,88,976$, $39,43,158$ और $29,78,364$ ₹पये की राशि वसूल की गवी।
(ग) घ्रोर (घ) . 1967, 1968 और 1969 (सितम्बर तक) के वर्षो में समाज सेवं संगठनों के स्वयम सेवकों एवम् छः थादि जंस पभिकरसां पर क्रमशः शून्य, 4 , 184 अंर 2,251 रुपये की राशि खचं दूई। हन आंकड़ों में टिकटों की जांच के काम पर नगाये गये चोकसी कर्मंचारयों की लागत क्ञामिल नही है बमोकि मे चोकमी सं सम्बन्धित कई प्रन्य काम करते हैं।

इस मद में जितना खचं हुप्रा, वह इसमे प्राज्त आमदनी की तुलना में बहुत कम ओर नगष्य है।

परिचम रेलवे में यात्री गासियों कों लिए पईरचर
1383. धो ठुकम चन्व कघ्ववाप :

बी मोंकार fसह :
बो ₹बतन्च्र Fसह कोठारो :
क्या रेलः मःत्री 29 अवंल, 1969 के बतारांकिन प्रशन संस्या 7980 के उत्तर के सम्बन्ष में यह बतां की छ्टा करेंगे कि:
(क) पशिचम रेलवे में समी यात्री गाड़ियों में कितने परिचर काम कर रहे लें
(ख) उन्हें किस प्रकार के कारं करने बड़ते हैं तथा क्या उनको कायं करने का प्रशिबला दिया जाता है ;
(ग) उनके काम के घष्टों, वेतनमार्नो तथा मत्तो का विषरणा हा है ;
(ष) क्या इस समय कुष्ब परिशर बस्थाई


महीने में कितने दिन के fिए काम घौषा बाण है ; और
(ङ.) बया स पफार को सस्थाई कमंजारियों के चुनाब में अनेक प्रकार की गढ़बत़ करने के समबन्ध में कुछ शिकायतें ज्ञात हुई हैं, अर यदि हां, तो क्या सरकार ने निवुfक्त करने वाले प्राधिकारियों के विकद कोई कापंवाही की है ?

विधि तथा समाज कह्वाएा पौर रेलचे मन्रो (क्षो गोरिन्व मेनन) : (क) से (उ) . सूचना ₹की की, जा रही है और सभा पटन पर रख़ दी जापेगी।

वशिचम रेलवे पर निना टिकट यार्रा रोकने के लिए सतक्फंता कमंचारी
ब्रो घींकार fसह :
भ्रो हवत्तन्र सिह्द कोठारो :

बया रेसवे मनख्री 29 अभ्रंल, 1969 के अताइएित प्रइन सह्या 7980 के उत्तर के सम्बन्ष में यह बताने की क्वृा करेंगे कि:
(क) पशिचम रेलवे के सत कंता कंमंचारिमर द्वारा कितने यात्री बिना टिकट याश्रा करते पक़े गये ओर सतक्का कम्म चारितों पर त्नेवे द्वारा भब तक क्युन कितना धन ख्वचं किया गया ;
(बव) रेलवे क.मंचारियों का अनियमितताओं के विकद अन सक सतकंजा शाखा को कितनी शिकायतें प्रात्त हुई है ओर उन पर सरकार द्वारा क्या कायंवाही की गई है ;
(ग) प्या सतकंता दासा के कमंचारियों के विकद मी सरनार को शिकायतें प्रालत्त हुई हैं बौर र यदि हां, तो कितनो तथा किक्स किम प्रकए. की ;
(घ) इन निकाषतो पर सरकार छारा कथा कायंषाहो की गई हीर बसा दलकी

जार्च करने के fिए कोई अन्य अभिकरण बनाया गपा है ; कोर
(ซ) यदि हु, तो इस उदते उच्च स्तरीय अभिकरता की मुल्य बातों बया हैं बोर इस सन्षन्ष में उसका मत क्या है ?
fिएव तथा समाज कहपारा मोर रेलवे मन्र्रो (धो गोषिव्व मेनन) : (क) सामान्यता याशियों के टिकटों की जांच का काम टिकट जांच करने वाले कमंचारियों द्वारा किया जाता है। सतकंता कमेचारियों ढारा इस तरह को जांच यदाकदा ही की जाती है। पईिचम रेलवे पर सतंका कर्मचारियों द्वारा पकड़े गये बिना टिकट याधियों के आंकड़े अलग से उपलव्र नहीं हैं ।

पहिचम रेलने में सतकंता कमंचारियों पर प्रतिवर्ष लतमा 5.60 लाख रुपया खचं किता जाता है।
(ख) से (ङ). मूननः मंगायी जा रही है भर समा पटल पर रख दो जायेगी।

पईिचमी रेलवे में सभी तृतोय बें रोी घारि-
कार्मों से टो० टो० आई० को हटाना

> 1385. बी हुक्रम चनॅ कघ्घवाप :
> थो होकार सिह :
> धो ₹बतन्र्र सिह कोठारी :

क्या रेहवे मनर्शी 29 अस्रूल, 1969 के अतारांकित घहन सख्या 7980 के उत्तर के सम्बन्ध में घह बताने की छृपा करेगे कि
(क) वपा मह सच है कि पर्चन रेलवे में सभी तृतीय क्ष ली बापिकाओं से टो० टौ० आई० को हटाने के पषवात उनका कायं परिखरों (बटेन्हंनटों) से निया जाता है, यदि हां, तो इसके ष्या कारएा हैं ;
(स) रेलवे ने घब तक इस प्रकार fितनी राशि की एँत की है बोर रसडे कितने

टो० सी० और टो० टो० बाई के सकिष्प में पदोम्नीत होने पर प्रभाष पड़ा है ;
(ग) वा यह मी सच है कि हाल में पईिचम रेलने में टो० टो० आई० की वदों में परिवरंन किया गया था और यदि हां, तो उनकी वदियों का रग सफेद से खाकी करने के बवा कारा हैं ;
(घ) रेलचे कमंचारियों की विनिम्न श्रे ईएयों को दो गई वर्दिगों का उनके रंग समेत विबरा क्या है तथा उनको कितने समय बाद पुनः दिया जाता है और बया ऐसी वरदयों की एक साथ इछट्टी fिलाई की जाती है ; और
(ङ) वया सरकार को इस सम्बन्ध में क.मंचःरियों में असंतोप के बारे में शिकायनें प्रानज हुई हैं ओर यदि हां, तो वे क्या हैं ?
fिधि तथा समाज कत्वाश घीर रेलवे मन्र्री (श्री गोषिन्द मेनन) : (क) से (ङ). सूचना इकहुी की जा रही़ है ओर समा-पटल पर रख दो जानेगी।

Attack o 31 Up Janta Express on ., 1969
1386. SHRI K. BARUA : SIIRI MAYAVAN : SHRI N. R. LASKAR : SHRI CHENGALRAYA NAIDU :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that several passengers were killed when a violent mob attacked 31 Up Janta Express from Delhi on the morning of 25th Scptember, 1969 ;
(b) if so, the total number of passengers killed and injured ; and
(c) whether any compensation was given to the families of the persons killed or to the injured ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) and (b) .

Yes. As a result of mob attack on 31 Up Janata Express on the evening af 25th September, 1969 at Ambliyasan station of Western Railway, 12 persons were injured out of which 11 died.
(c) No.

भारतीय रेलवे की छोटी लाइनों के लिये छंजनों, वान्री दिधों तथा माल डिसों का निर्माए
1387. श्री पश्नत्त सिह कुशानह : क्या रेलके मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :
(क) भारतीय रेलवे की छोटी लाइनों के लिये अपेक्षित इंजनों, यात्री डिक्षों तथा माल हिक्तों के निमीगा के लिये क्या प्रबन्ध fक्ये गये हैं, इस उह्देइय के लिय कितनी उत्रादन क्षमता निर्घfरत की गई है तथा प्राप्त हुई सफ़ताओं का ध्योरा क्या हैं ओर्
(ख) वया रारार ने ह्टोटो लाइनों के जारे में कोई दीघंकालीन विकास योजना अपनाने बा निएांय किया है ?

तिषि तया समाज कलेारा ज्रोर रेल के मत्री (मी गोधिन्द मेनन) : (क) भारतीव रेलों में छोटी लाइन के लिए रेलत्र इंजन (लोकोमोटव), सत्वारां और माल डिब्वं क निमीका के लिए की गयी व्यवस्था तथा तत्सम्बनधी उपलकष क्षमता का ढोरा नाँच दिया गया है :-
(i) चितर्नन इंजन कारवान में 196970 दो 1973-74 तक पांच वर्व को अव्वधि में बदलाव के निए द्धोटी लादन के 10 डीजल रेल हैंन बनाने की योजना है बोर वहां उनके निमर्गा के लिए क्षमता का विकास किया जा रहा है।
(ii) छोटी लाइन के सवारी fित्बों की जहरतों को पूरा करने के मिए सेलवे कारसानों में कमता मोजूपद है।
(ii) बड़ी लाइन और मीटर लादत के लिए माल नित्बों का उरपादन करेन वाले निजी तघा रेलदे कारखने इस स्थिति में हैं कि के छोटी लाद्रन के माल fिब्बों का निर्माएा कर सकें। श्राषइयकता के अनुमार उन्हें आर्षर मी दिये जाते है।
(व) मीटर लाइन के चुने हुए स़ण्ठों को उत्तरोत्तर बड़ी लएइन में बदलने के लिए एक्च दीधंकालोन भावी योजना तथयार की जा रही है 1

नेप्रहोनों के कल्वारा के लिए विस्व परिष्टा का सम्मेलन
1388. रो पश्रत्त fमह कुसावाह : क्या त्रिधि तथा समाज कल्याए मती यह बताने ची कृपा करेंगे कि :
(क) क्या नई दिलली में नेशहीनों के कल्यागा के लिए नित्य पर्वदद का चौथा सम्मेलन समाटन हो गया है;
(ग्व) उन मर्मलन में किनने तथा किनकिन देदों क प्रनिधनधियों ने माग निपा; और
(ग) मम्मूनन की सफलताओं का ब्पोरा क्या है ?

विधि मग्रासम तथा समाज कल्यास धिमाग मे राज्य मंत्रो (डा० (मीवती) कूलरेगु गुए ) : (क) हां, घोमान।
(ख) छस सम्मनन को बुनाने वाली नेकह्वनों के लिए राष्ट्रेय मंध्या क प्रनुमार निम्न. लिध्निन देशों के 170 प्रनिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया था :-

घफगानिसतान, अर्जेनटाद्यना, घास्द्र सिया, वेलजियम, काजोस, बुल्गारिया, कनाता, घोलंका, डेनमiके, फ्रांस, अर्म हो पोक्रंटिक रिपष्लिक, बर्मन फेट्रू रिपष्लिक, हंडोने जिया,

करान. हटली, आपान, केन्य', कोरिया, लिसिया, हेप।ल, नेदरलंड, न्यूजोलंड. नाहजीरिया, नार्ये, पाकिस्तान, सा उदी अरब ₹पेन, ₹्वीहन, टाइवान, पाश्घलंक, ट्रिनीचाद, एस, ₹लंड, अमेरिका, पषिचमी समोअा, यूगोस्लाविया।
(ग) इस सम्मेलन का प्रमुस विपय "विजान के युग में नेत्रहोन"था। इस विपय के जनुसार सम्मलन ने तकनीकी सूचना तथा व्यवसायिक जानकारी को फेलाने पर ह्यान दिया था।

सम्मेलन न नेत्रहीनों को शिक्षा, प्रशिक्षएा तथा पुनवर्वम के तथा अंधेपन कोरोकने के लगभग प्रहंयेक पत्लु के बारे में 9 विस्तृत संकल्प बपनाए।

Opening of Train Ha!t at Dhana Ladanpur between Bhiwani and Manheru Stations (Northern Railway)

1390. SHRI RAM KISHAN GUPTA Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5076 on the 26th August, 1969 and state :
(a) the progress made so far in opening of contract or operated train halt at Dhana Ladanpur between Bhiwani and Manheru Stations on the Rewari-Bhatinda section of Northern Railway; and
(b) the time by which it will be opened?

THE MINISTER OI: LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON): (a) AND (b). The formalities regarding naming of the halt between Bhiwani and Manheru stations have since been completed. Necessary arrangements have also been made for the construction of the halt station and applications have been invited for appointment of a halt contractor. After the finalisation of these preliminarics, the halt will be opened for traffic.

## Manufacture of Tractor and Diesel Engines with Germen Collaboration

1391. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOP-

MENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) the broad details of the units for tractor and diesel engine production to be set up at Hyderabad with the German collaboration under the Fourth Five Year Plan; and
(b) the extent to which additional capacity in respect of these industries is proposed to be licensed in the private and public sectors, respectively, under the Fourth Plan: how far such capacity has already been licensed; to which companies such Letters of Inten have been issued and the details of such licences ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT. INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRIF. A. AHMED) : (a) Two projects to be set up at Hyderabad for the manufacture of tractors (including diesel engines) with collaboration from German agencies have been. approved in principle. These are :-
(i) Manufacture of Rs-09 (20 HP) tractors with a capacity of 10,000 Nos. per annum by $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Indian Agro Machines Bombay in collaboration with $\mathrm{M} / \mathrm{s}$ Traktorenwerke Schoenebeck of the German Denocratic Republic, and
(ii) Manufacture of Guldner tractors of four different HP ranges with a total capacity of 10.000 Nos. per annum by Dr. R. Kemal of Hy derabad in collaboration with $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Linde Guldner of West Germany.
(b) It has been estimated that the demand for agricultural tractors by the end of the 4th Plan period will be 90,000 Nos. per annum. It is proposed to approve the establishment of adequate additional capacity that may be required to supplement existing capacity in order to meet the estimated demand. The details of the schenes so far approved in addition to the two schemes mentioned at (a) above are as under :-

| Name of <br> the Party | Tractor <br> model | Annual <br> capacity |
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | 2 | 3 |
| M/s. Ghazibad |  |  |
| Engs. Co. Pvt. |  |  |


| 1 | 2 | 3 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (2) M/s Escorts |  |  |  |
| Lid., New Delhi. | Ford (45 HP) | 6,000 | Nos. |
| (3) M/s. Kirloskar |  |  |  |
| Bros, Ltd., |  |  |  |
| Poona. | Deutz (4 models) | 10,000 | Nos. |
| (4) M/s. Perfect |  |  |  |
| Tractors Ltd., |  |  |  |
| Patiala. | Hanomag (35 HP) | 5,000 | Nos. |
| (5) M/s. Prem | U. 500 |  |  |
| Agro Engg. | U. 650 | 5,000 | Nos. |
| Corpn, Delhi. | U.651 |  |  |

Three more private sector schemes envisaging a total capacity of 34,000 Nos. per annum are under consideration. Government thave also under consideration a proposal to undertake manufacture of 20 HP tractors ( 12,000 Nos. per annum) by utilising the spare capacity available in some of the public sector undertakings.

## Completion of Foundry Forge Project of II. E. C. Ranchi

1392. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :
(a) How far the Foundry Furge Project of the Heavy Engincering Corporation, Ranchi has been completed;
(b) how far the project has under-gone delas;
(c) the reasons for this delay; and
(d) the steps taken to complete it forthwith and by what time it is likely 10 be possible ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL \& HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) : (a) to (d). Excep: for a 6000 tonnes press which is expected to be installed in 1971, the Foundry Forge Plant is complete. There thas been a delay of about two years in the completion of this plant and this is mainly due to the necessity for change-over to pile
foundation from the conventional type due to sub-soit conditions and tow safe bearing capacitiy of soil. In the beginning there was some difficulty in procurement of steel plates and sections required fer fabrications.

Sale of Shares of M/s. Jessop and Co. by Shri S. P. Jain

1393. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether Government/Prime Minister has received any communication about the Arbitrator's award in regard to the sale of Jessop and Companys shares by Shri S. P. Jain to Government;
(b) whether it is a fact that for shares excecding one million of face value of Re. 10 per share and which is currently beins quoted at Rs. 14.65. Government have been asked by the Arbitrator to pay a fantastic price of Rs 50 per share plus interest on the margin between the mones paid to Shri S. P. Jain on account and the price fixed by the Arbitrator:
(c) whether Government have also been asked by Members of Jarliament to stop implementation of the award and to reopen the whole issue; and
(d) if so, the reaction of Government to this request as also the award of the Arbirator which openly favours Shri S. P. Jain?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFIAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) and (c). Yes Sir A letter dated 22.9.1969 was received from Shri Madhu Limaye, MP.
(c) and (d) In order to acquire controlling rights in Jessop and Co. L.tu.. tho Government negotiated with Sbri S. P. Jain and his associates for the sale of 11.23.300 equity shares which constituted $55^{\prime} \%$ of the rquity capital of the Company. They agreed to sell these shares and an agreement in thi; behalf was signed on 18.8 .65 hetween the President of India and the Sellors It was also agreed by a Supplemental Agreement signed on 19.8 , 5 betweel
the parties to refer the question of final fixation of the price of the shares to the mutually-agreed arbitrator, Shri S. K. Das, retired judge of the Supreme Court. Under this agreement, the Arbitrator was required to take into consideration inter-alia, the value of the assets (tangible and intangible) including investments, know-how goodwill and profit potentiality of $M / \mathrm{s}$. Jessop \& Co. Lid, and also all debis and clames of and liabilities duc by M/s. Jessep \& Co. Lid. as on the date of the said agreemont and the fact that the said shares represent the controlling interest in this Conipany. The arbitrator gave his award on 21 st April, 69. Taking all the circumstances into account, including the nature of the award, the award was accepted by Government and payncont of the difference of the arrount between, on account, payment and the awarded price, along with interest on the difference at the rate of $1 \%$ p. a, over the Reserve Bank rate, as required under the agreements dated $19.9^{60}$. was made to the Sellets on 26.5.64. (Copies of the two ageements wete placed in the Patiancat Libtary in October, 190.5).

## Grievances of Railway Travellers

1395. SHRI MADHLL LIMAYE: Will the Minister of RAlluAYS be pleised to state :
(a) whether Government have received any complaint made by a Nagem twidemt on the 27th June, 1669 and formarded by a Member of Parliament in regard to the grievances of Ralwas travelfers:
(b) what are the main sugestions in this conmunication: and
(c) the reaction of Government to these suggestions ?

THL MINISTLR OI IAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOYINDA MLNON) : (a) Yes.
(b) and (c). A statement is laid on the Table of the House. [Sce No. LT-2097/n9]

Guards of Danapur Division, Eastern Railway
1396 SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether Government have receved ${ }^{*}$ any representation of the Guards of the Danapur Division, Eastern Railway;
(b) if so. the main grievances of those guards; and
(c) the steps taken by Government to redress them?

THE MINISTIR OF LAW AND SOCIAL UELIARL AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MLNON) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

## Government nominated Directors in Private Industrial Fstablishments

1398. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AEFARS be pladed to state:
(a) the reasons why the mominated Directors of the Government of India in private industrial evablishments ate not playing active role in taking policy decisions and giving proper directions: and
(b) the steps now being taken to activise them?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DHWIOPMENT, INTLKNAI TRADE AND COMPANY AIFAIRS (SHRIF. A. AHMID) : (d) it in no cortect to assume that Government Ditectors on Paisate Companies ate not discharging their dutics.
(b) Does not arise.

Control on rising prices of Cars and their Spare Parts
1399. SHRI S. C. SAMANTA : Wil\% the Minister of INDUSTRIAL DEVELOP. MENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFIAlRS be pleased to state :
(a) the steds taken to arrest the rising prices of cars manufactured in India;
(b) whether any piece of legislation is contemplated to be introduced in the current session to cusb the practice of car manufacturers to increase prices of their products unilaterally; and
(c) whether any steps are contemplated to be taken in respect of the car parts, the prices of which are also coaring beyond reason?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) While to the extent of rises in costs of materials and labour rises in prices of end products such as cars manufactured in the country may not be avoidable, Government have taken steps to ensure that the selling prices of the cars are fair and reasonable. This has been done by notiying with effect from the 21st September, 1969 the ceiling prices of indigenously manufactured cars under Section 18G of the industries (Development and Regulation) Act, 1951.
(b) No, Sir.
(c) Instructions have been issued to the manufacturers, Dealers and importers of autonobite parts that the selling price of the parts should not exceed the c.i. f. cost of the parts (if in ported) by nore than a specified percentage.

भारी हंजिनियनिण निगम, रोंी में क्षमता
से कम उत्पावन
1400. शो क० मि० मधुकर :

धो रिि राय :
जी महाराज नसह भारती :
क्षी एन० शिवएँा :

छया दूपात तथा भारी जंजीनपरिग मंत्रो यह बताने की बृधा करेग कि :
(क) बया सरवार को भारी हैनियमेरग निगम रांची के ष्वमता से कम कान करने के कारखों का पता हैं
(ख) यदि हो, तो उसका ख्योरा क्या हैं;
(ग) मारो हंजीनियुरग निगम के उत्पाल द्र की केष में पूरां लपत होने के जया कारए
(ष) प्या यह सच है हित्बसुओं की देश में कोई माग नहीं है या देश में वर्याप्त मंडियां नहीं हैं;
(ङ) क्या सरकार ने भारी रंजीनियरिग निगम में पूरी क्षमता पर उत्रपादन और देशा की मणिख्यों में उसकी खपत करने को कोर योजना बनाई है; ओर
(च) यदि हां, तो उसका «्योरा क्या है ?
हस्पात तथा भारो हंजीनियरी मंभालय
 और (गव). इस तरह के कारख़ानों का परिपकवना काल अवपय ही लबा होना है हमोंक उँपदन षीरे-धंरे बढ़ता है ओर जब कामगार मारी ओर आधुनिक तकनीकी यों प्रोर उषकरणों पर कांयं करने की कुणलता प्राप्त कर लत है तब उतुपद्धकता बढ़ती हैं। मारी हैंनियरी fितम के कारग्बानों में उलाद्रन हतर निध्धीरित क्षमता तक अभी पहृंचना है। वर्ष 1968-69 की श्रवधि में अनुनानित और वासतीक उत्पादन इस घकार २हा :

पनुमानित च: हतनिक

मारी मरींनें
बनान का
कानमाना 30,000 टन $23,849.20$ टन

काउपह्री
भोजं फलंट 21,650 टन $16,641.82$ टन
मानी मगीनी
ओजार बनाने
का कारखानः 378
(ग) ओर (घ) 『र कानम्नों के अधिनांश उंगादन खरिदारों को विनिध्ट आवन्यकताओं क अनुपार बनो है। भारी हंजीनिपरी निगम ने बत्वा देश के अन्दर

की ऐसी आтक्यक्ताओं की पूरि के fिए उप.
 क्रयादेत्रों के सिए हुमा है। मारी़ जीनिपरीनिगम द्वारा उन्पादित उपकरसों की मांग बावध्यक हप से हमपात्त \{मलों के मगाने के फायंक्रम पर निभंर है। इस समय मारी हैंजनियरी निगम के भारो मघीतों ग्नाने के कायंक्रम की क्षमता 1971.72 वर्षार土्भ तक बुक की जा एको है।
(उ) ओंर (च) इस्वात कारलने लगाने के कायंक्रम का निर्धाररा करते समय सरकार भारी हूंजनियरो निगम की क्षमता के उपयोग की आवःदफला का घदान रहती है।
12.0 s hrs.

## Salling attentionto matter of URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Strite by workers of Telco and other oagineering concerns.

SIIRIMATI TARKESHWARI SINHA : (BASTI): I call tho Attention of the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

The serious situation arising out of strike by 40,000 workers of TELCO and other engineering concerns in Jamshedpur for implementation of Central Board Wage-rates.

THE MINISTER OF FOOD AND AG. RICULTURE AND LABOUR EMPLO. YMENT AND REHABILITATION (SHRI JAGJIWAN RAM) : About thirty to thirty five thousand workers of seven major engineering establishments in Jamshedpur have been on strike from the 18 th of November, 1969 to press their demand for higher wages. The strike followed a series of as yet inconclusive meeting of the State ievel tripartite committee set up to go into the matter. This Committee was constituted in pursuance of the unanimous agreement reached at an earliser tripartite meeting held at Patna on the 13tD of September, 1969 for the purpose of working out an agreed wage structure for workers in the Eagineering

Industry in the State of Bihar, in the context of the Report of the Central Wage Board for Engineering Industries. The Wage Board's recommendations not having beem unanimous, the approach to implementation has been in terms of State region-wise settlements. The State level Tripartite Committeo last met on November 15, 16 and 17, 1969. During the course of these discussions, the Committee was given to understand that the strike at Jamshedpur would take place from the 18 th of Novenber 1969. unless the committee was able to bring about a wage settlement before then.

The Labour relation machinery of State Government of Bihar is seized of it. The needed law and order arrangements at Jamshedpur have been provided. The State authorities have appealed to the workers to resume work so that the tripartite negotiations can be carried forward in the proper atmosphere.

We are in touch with the State Government and have advised them to try and bring the parties together for further negotiations.

I will take this opportunity to appeal to the workers to withdraw the strike and to the employers to withdraw their withdrawal from the tripartite negotations.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: The workers have resorted to this strike because they have failed to get their grievances redressed by other means. It has been stated on and off by the Central Government as well as the State Governments that they would use their good offices and their machinery to see that the wage board awards are implemented Secondly, is it not a fact that at the present monent the Bihar Assembly stands suspended and, therefore, it is the responsibility of the Central Goverament to take an active interest in the settiement of this issue? In this context, may I know whether the representatives of the workers and the management have been called here to see that a settiement is arrived at? I know that they are here but I do not know whether it has been at the inslance of the Government of India that they are bere. Then, may 1 have an assurance from the hon. Minister that this matter will be settlod by direct initiative of the Central Government so that a large number of workers may
again go back to work ? Most of the gheraos are taling place in this country primarily for the reason that in spite of the fact that the wago board awards are mandatory the managemont refuses to implement them. Is it a fact that the government machinery is so weak that it cannot exercise its influence to see that the workers' rightful claims are accepted ?

SHRI JAGJIWAN RAM : As I have stated earlier, it is a fact that the recommendation of the wage board was not unanimous. Therefore, at a meeting held hero some time back it was decided in consultation with the representatives of workers, employers and the State Governments that efforts should be made by the State Government to have a State-wise or region-wise settlement. The State Government wanted some time to aegotiate with the parties at the State level.

SHRI S. M. BANERJEF: (Kanpur) : There is no elocted government in the State.

SHRI JAGJIWAN RAM: In some States settlements havo been effected. Here also when the tripartite negotiations were going on at one stage it appeared that the settlement was within reach. Knowing the area of difference between the employers and the employees, I have no doubt that if a fur. ther negotiation takes place a linal settlement can be effected in the next week or two. The Advisor of the Bihar Goverament was here and he had discussions with the officials of the Labour Ministry. One or two represontatives of employers were also here: may be they are here even today. Following the break down of the negotiation the representatives of employers wrote to the government that they are withdrawing from the tripartite negotiations. That is why I said that let the workers withdraw the strike and the employers withdraw their withdrawel.

SHRI YOGENDRA SHARMA (Beguearai) : What about victimisation?

SHRI S. M. BANERJEE : They will viatimise weory workors. Last time Tatet and others did it.

SHRI JAGJIWAN RAM: It has been our approach that in such cases victimisation should be done a way with. I would still appeal to the workers and employers to sit around a table and discuss the problem and I have have no doubt that the area of difference being very narrow the final settlement can be reached within the course of the ncxt few days.

बी भोगेन्ट भा (जयनगर) : मश्री महोदय यहीं पर टिपाटीछट मीटिम क्यों नहीं कर लेते ? समी दल यहां पर मौज़द हैं।

मध्यक्ष महोबय : जिन सदक्यों के नाम है वहले वे तो हो जायं।

धी भोगेन्म भा : में तो सिफं सुभाव के रहा हू कि तोनों दल पहां पर मोज़ॅद है, मन्की महोदय उनकी मोधिम क्यों नहीं कर लेते है । शायद मन्त्री जो अपने जवाब को ₹्षष्ट करना चःहते है।

MR. SPEAKER : I am very sorry. A question can be asked only by the hon. Meniber calling attention of the Minister. He can get up and say that he is not satisfied.

मो भोगेः भा: यहु प्रादेवेट बात नहीं हो रही है, सदन में हो रही है। सबाल चदां पूखा गया है, हम दिपति को समभना च तहेंगे, मन्री जी स्वष्ट करें ।

MR. SPEAKER : I will have to allow everyone if I depart from the practice.

घी घसराज मबोक (दक्षगग दिस्ली) : अष्यक्ष महोदय, 先 मनत्री महोदय के हम बयान का स्वागत करता हूं कि उनक बारे में यका कुष बान चीत की जयगी। पर मे जानना चाद्धता हु कि यह तो सेन्द्रन गरर्न वेंट ने नेशनल बेत्र बों मुकरंर किया था, वह बे त्रांडं कल मुकरं ₹ हैष घा, fितने सान उपने काम किया बोर बहू हतने मालो में कोई द्रनानिम रिपोटं जयों नहीं दे पाया। कोर खब खाप फहते है है जयो कि उसका खयां बूनानिमस नहीं है क्ष

## श्रो बलराज मधोक

लिए हम रीजनलवाइज या स्टेटवाइज बात करेंगे। में जानना चाहता हूं कि दस देश के अन्दर एक छंजीनियरिंग इन्हस्ट्रो ही नहीं है, ओर इं हैट्टोज मो है, और मेंगाई सब जगह बराबर है तो आप सारे देश के निश् बंज बोंडं मुकरंर करके दन्जीनियरिंग बकंसं को दो महीने के अन्दर अवार्डे देंगे, और वह अनाडं सब पर लागू हो, इस पर आवाप विचार करने के fलए तैयार हैं ?

दूसगा सवाल यहु है कि क्या यहु संत्य नहीं है कि प्राड्वेटट संवटर के जो कारखाने बिहार में हैं उनमें काम करने वालों बी टर्सं बोर बंहोघन्स पीिलक संकटर के कारलानों मे क्ष्बी हैं। हसलिए सरकार पीजलक मेंचटन के जो वक्षंसं हैं क्या उनको इस प्रकार के माहल टर्म देगी ताकि बाक्रयों के लिए वह मीडल का बाम कर संके

तीसरा सबाल घह है कि ... बवोकि fबहार में सेटट गवनंमेट नहीं है, सेंट्रन्न गबनेमेंट की उायरेवट जिञमेदारो है, हसलिये सेन्ट्रव गवनंमेंट घहां पर ट्रिपाठईडट कानफेंम बुनाए जिसमें केन्द्रोय सरकार और प्रान्तीय सरकार के प्रतिनिधि रहैं, दूमरे तेमप्लायर के प्रतिनिध्रि हों ओर तोसरे बकंमं के पर्विनिधि हों। इसलिए बजाप पटना के दिल्ली के अन्दर बया केन्द्री य सरकार मीधिंग बुनायेगी काकि दा, तोन दिन के अःदर इमका फंसना हो जाये ?

भी जगजोषन राम: जितने सबाल वूल गए हैं वे तो वेज बोंहं की रिकमनडेगत में मोजूद

1964 में बनाया गया घा। बोच इटरिम $f$ : लीप दी भी। उसके बाद जनवरी, 1964 में उसकी फाइनल रेपोटे आयी थी। यहु मी नहना ठोक नहीं होगा कि वेज बोडं ने सारे देश के लिए एक ही वेज रिकमेंड्ड की पी। उन्होने असग अलग कारसाने को जो क्षमता है उस को दृधिकंस मे रक्ष कर के देग के अलग अलग द्वस्सों में जो मउद्रूरो का मान है उसको देक्ज कर के

घलग अलग सिपारिघो की थी। घसलिए बह कहता कि स्टेटवाइज करेंगे तो गड़बड़ हो जायेगी, ठीक नहीं है। सारे देश्र के लिए कोई एक वेतन मान करना मुनासिब नहीं है औरर उसमें वक्त भी बहुत लगेगा। बिहार में सरकार नहीं है तो इसके हतने ही माने हैं कि पार्लियामेंट में वहां का प्रईन लाया जा सकता है : लेकिन बिहार में सरकार न होने से वह माने नहीं होते कि केंद्रोय सरकार के ममी अफसर बहां जाकर काम करने लगे।

ध्रो घोगेन्र्र शमी : लेकिन त्या यहु सही नहीं है कि जमसेदपुर प्रोर रांची वेज के मामले में कलकत्ता जोन में हैं।

बी जगजीखन राम : यह प्रहन मी डठाया गमा कि यदि गिमल्नायर ग्रोर वकंमें के प्रतिनिधि यहा पर हों तो बातनीन कर ली जाय । तो मुभे मालूम नहीं है कि बक्रंम ओर ऐमवलायर के समी रिर्रजेंट्रिव यनुां हैं। लॉ़िन में
 के प्रदिनिनि यदां हुत् तां त्क कोसिश की जायगी कि जल्दी में जब्द्री आपम में मिन कर के इम मामले का फंमला करें ।

षी बलताज मधोक : मेग कहना यहृ या कि म्राप स्वमं इनिनियेयिटन लेंग ? इम मापले में आध इनिनियेटिन ले भान बक्रंपं के नुमाइन्दे और एपनलापर के नुनहहंद्ध यहा बुला कर अवने नेतृष्व में फेमता करा दें नाकक माम रा लเ्बा न बले क्या अव एना करने को तोयार है ?

भी जाझोबन राम : में बही कह रहा था
 होगी मूर बोच में पड़ने की तं। में भी पड़ने में


Shri k. n Pandey (Padrauna': Sir, I rise on a point of order. The dea: of appornting a wage board was evoived during the Third Plan to maintain industriak peace in the country and to have uniformity. in wages. Now. the hon Minister says that.:
the States have to negotiate on the wage issue which will mean that each State will have a different wage pattern. How is it in consonance with the idea evolved during the Third Plan ?

MR. SPEAKER : This is no point of order. I request you not to get up on any pretext to raise a point of order. There is no point order.

धी मुछम्पद छहसादेस (बंग्कपुर) : मन्त्री महोदय ने कहा है कि वेज बोड़े में अलग अलग हिस्सों में जो मजदूरी का मान है उसको देव कर अपनी सिपारिशों की थीं। लेकिन घह जो घटना घटी है दसकी पूर्ती जिम्मदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है। कैस ? वेज बोडं ने जोनल तरीके से फंसला कर्रने का सिन्दान्त ववीकार किया बोर बंगान में उर्मा के अनुमार उम सद्वान्त को रवीकार कर निया गया। न्निकन बितार सरकार न नही $f$ वया। बहा मेंन्ट्रन गवनेंमेंट ने जाकर मीfिग बुलायं। जब्र बालाल में वहु सिद्धान्त स्वंकार हैआ, और जनंशतद्रुर भी उसी जोन में आता है तो किर हैंतो द्दर बयों की गयी। अश्र्वन के महींन में में बहां मेजूद था। अंच्टूरन में टिन 'ले की रटाइच हुई, नवाबर में बढ़ां की सरकाए न यद्ध एडगारेम दिया कि 17 तारेख की दटनिम fरलीकां के
 पटना में करेंते। पर्टन ₹ट्राइक विःड्रा हो।
 की वजह से है। यद ईхटनं जोन का मामला है जहां पर त्मपलायर बं: बक आगॅनाइंजेन कलकता म भी मीगृद है। वहा तो वेन बोध
 को म्वीकार कर fलया गया ंनfिन नित्रार में सरक पर उसको नही कश मकं।

अमी विहार मरचार ने म्टिएक को हलतीगल घोषित fक्या है, जार ரिद्लंतर ने यद् नोटिस दिया है कि वकंसं जाँदन करें, सरकार मी वही चाहत्ती है कि वकंसं जोइन करें। इम० सिये मेरा सुभाव है कि प्मिल्लायर यही गोजूद


के श्रीं टी. पी. सिह, जो ऐेषाइजर हैं, बही मो यहां मौजूद हैं, जो वही निगोनियेट कर रहे चे और हमारे मः्री जी मी यहां मोजूद हैं घतः वह दो. तीन दिन के अन्दर मीटिग करा कर इसका फैसला करा दें। यह सम्भव है, वह् करा सकते हैं। लेकिन भ्रगर यह नहीं हुआ तो जंसी परिस्थितियां मैंने वहां देखी है, बंसी ही हालत एच. ई. सी. में भी होगी वहां, भी स्ट्राइक होगो श्रोर एक भयानक परिस्थिति पंदा होगी जिसकी पूरी जिम्मेदागी इस सरकार पर होगी।

इसलिए मेरा यत्री कहना है कि जब सब यहीं मोग़द हैं तो मन्र्रों जी दो, तीन दिन के अन्दर निगोणियेगच्स कऱा कर इसका फंसला करा दें सरकाज का यह् कत्रना कि स्ट्राइक को fिंच्रा कर लें मजटू़ यह् बिलकुल फिजूल बात है, यह नहीं एँचा।

भी जगजीवन₹एम : मेंन जबाब दे दिया दे, किर दोग्रणये देना हु। जंरा मैंन कहा कि में, जानकारी नही है कि तिमपलायर के समी प्रतिर्तनिध औ० वकंसं को समी प्रतिनिधि यह्रॉ हैं। मैन यही क्टिा कि मे पता लगाऊगा। भ्रणर पद्वा हैं ना अध्धनारितों से कद्धा कि
 तो उनका चुनाकर के या वहां पर मिलकर के जल्दी मे जल्बी यद ममना तय हो उसका प्रमःन किया जानेगा ।

SHRI SYOTIMORY BASU (Diamondi Harbour) : And make a Statement on the floor of the House.


 कानग बडन्बन मामन मे, अव माक क उनको बत्ता नही दे मकता

SHR:MATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda) : The hon. Minister has himself admitted that the tripartite talks have failed and the workets have gone on strike. Ho: has also said that the recommendations of

## ( Shrimati Sucheta Kripalani]

ahe Wage Board were not unanimous, that there were four different recommendations which were conflicting and therefore, the work is more difficult and the tripartite conference has to assume more responsibility and to practically discuss it de novo and arrive at a workable solution. Now, the State Government having failed, may 1 suggest that the Central Government should call the tripartite conference here and assume full responsibilty for bringing about a workable solution?

He has also very kindly said that he is appealing to the workers to withdraw the strike and also appealing to the employers to participate in the tripartite conference which is very good. I was going to ask him to do that. I would now ask the Minister to make a firm announcement that none of the workers will be victimised. On that basis the workers should be asked to resume work. A firm date should be announced for the tripartite conference and the Central Government should assume -entire responsibility for bringing about a settlement in the matter.

SHIRI JAGJIWAN RAM : At this stage I would reply that the State Government .cannot be completely kept out of the picture. It should not be forgotten that it is a matter in the State's sphere. Therefore, the State Goverament will have to deal with this question. But we will give our good offices as 1 have already said.

SHRI S. M. BANERJEE : Mr. Bhagat went to Calcutta during the juse mills strike. 1 would request you to kindly sintervene effectively. Otherwise TATAS will never implement. I can assure you.

SHRI JAGJIWAN RAM : As I have said, wo will give our good offices to see that the parties are brought to the negotiacion, table and negotiations take place and a final settlement is reached within a very short time. (Interruptions).

AN HON. MEMBER: Bihar representarives are also here.

SOME HON. MEMBERS : What about wictimisation?

SHRI JAGJIWAN RAM : I have say about that also.

### 12.22 hrs.

## PAPER LAID ON THE TABLE

## Registration of Electors (Third Amendment) Rules, 1969

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM) :

I beg to lay on the Table a copy of the Registration of Electors (Third Ameadment) Rules, 1969, published in Notification No. S O. 4540 (English version) and S O. 4541 (Hindi version) in Gazette of India dated the 6th November. 1969 under sub-section (3) of section 28 of the Representation of the People Act, 1950. [Placed in Library. See No. L T. 2084/69].

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha :--
"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Indian Soldiers (Litigation) Amendment Bill, 1969. which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 19th November, 1969."

## INDIAN SOLDIERS (LITIGATION). AMENDMENT BILL

## As Passed by Rajya Sabha

SECRETARY: Sir, I lay on the Table of the House the Indian Soldiers (Litigation) Amendment Bill, 1969, as passed by Rajya Sabha.

### 12.23 brs.

## Whikf (AMENDMENT) BILL-CONTD.

MR. SPEAKER : Now we will take up the next item-ltem No. 3. Further consideration of Wakf (Amendreat) Bill. The time
allopted is one hour, but we have already taken 1 bour 25 misutes.

The hon Minister.
THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL. WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM) : Mr Speaker, Sir, the Bill commended before the House for consideration has received the support of all the hon. Members. 1 am gratcful to them for their support to the Bill.

Some suggestions have bocn made and some inquiries have been madc. One hon. Member has raised a point that during a similar discussion on the Amendment Bill of the Wakf Act, an assurance was given in this House that a conprehensive Bill would be submitted before the House for consideration. I may submit for the information of the House that a Bill has been prepared and it is under circulation because it is a subject in the Concurrent List of the Constitution and unless the Bill is circulated for the reactions and opinions of the States, it cannot be brought before this House. Therefore a draft Bill has been prepared and it has been circulated to all the States for their consideration.

As regards the suggestion made by several hon. Members regarding the constitution of the Wakf Board and the Central Wakf Council, I may submit that in the proposed amending Bill we are going to introduce an amendment to that effect that after the bill is enacted into low, the formation of the Central Wakf Council and other similar bodies would be more democratic and no more nomination will be encouraged so far as the formation of the Central Wakf Council is concerned.

We have considered this point and several suggestions received.

The hon. Member Shri Mohsin has expressed certain difficulties in rgard to the implementation of the provisions of Section 27 of the Act. I submit, the observations made by the hon Member are based on some misunderstanding. Section 27 of the Act gives power to the Wakf boards to decide whether a particular property is a wakf property or not. The position is this.

Initially the commissioner who is responsiblefor bolding the survey of the wakf property in a particular State holds a preliminary enquiry with regard to the nature of the wakf. After his enquiry is completed, after the result of his enquiry is published in the official gazette it is open to the aggrieved party to dispute the correctiess of the report of the survey in the way prescribed therein. But, Sir, still there may be properties which either may escape from the notice of the Conmissioner or which might have been registered as endowment property after the completion of the survey report and if the creator of the endowment or any interested party does not turn up to the courtand places a report before the court for refistration of such property under sec. 27, the wakf boards have been given power to hold swo motu enquiry and decide whether a particular property is a wakf property or not. But, Sir, the hon. Member Shri Mohsin thought pethaps that in all the cases the Waki Board was bound to refer the dispute to the civil court. This analysis, I submit. is not correct. If he reads Section 9 along with section 27 and the schedule he will come to know that there are certain States where two senarate boards are established, one board for the administration of the sunni wakf and the other for the administration of the shia wakf. In such cases if the dispute arises it was not thought proper that this dispute should be determined by cither of them. The powers have been given to refer the dispute to the civil court for final decision and therefore the fears expressed by Shri Mohsin are unfounded. The powers ordinarily heid under section 27 lie with the wakf boards to decide whether a property is a wakf property or not.

Shri Mushir Ahmed Khan has expressed his views regarding the mismanagement of the Delhi Wakf Board. The points raised b, him, I assure him, would reccive the serious consideration of the Government. We will look into the matter. If they have got any substance suitable action will be taken.

As regards his contention with regard to the applicability of the Wakf Act to the State of Jammu and Kashmir, I may submis that there are certain constitutional difficulties. This subject finds a place in the Concurreat List in the Seventb Schedule

## [Shri M. Yunus Saleem]

tour Constitution. Unless a Presidential order is obtained under article 370 of the Constitution, any Act cannot be made applicable to the State of Jammu and Kashmir automatically.

## SHRI SHEO NARAIN (Basti) : Why ?

SHRI M. YUNUS SALEEM : For such a Presidential order, the concurrence of the state Government is a condition precedent. If the State Government desire that the all-India Act should be made applicable to the State of Jammu and Kashmir, we shall do so without any difficulty and without any hesitation. As regards the other States also...

श्री प्रकाशबीर शाहर्रा (ढ़ापुड़) : घध्यक्ष महोदय, मैं अप के माध्यम से जानना चाहता हूं कि जः बेन, ोय सरफार के दूलरे नियम, अधिनियम श्रोर विल जितन मो हैं वह सत जम्मू-काइमोर राज्य पर धीरे धींग लागू हो रहे हैं तो इस के लागू करने में कंन्दोय सरकार का क्या दिककत दिखलाई पड़तो है ? या कि राज्य सरकार ने विरोध किया है कि वनक श्रा जम्मू•काईमीर राजप पर लागू न हो ? कगों जम्मू-काइमीर राज्व को सक्मिलिन नहीं लिया जाता। मुभे वहु स्पबड़ीकरा चाहिये।

SHRIM. YUNUS SALEEM: My hon. frien did not perhaps consider what 1 was subnitting. This is not with regard to the State of Jammu aud Kashmir only.

SHRI ISHAQ SAMBHALI (Amroha): What about the survey of the wakf properties?

SHRI M. YUNUS SALEEM : This subject being a concurrent subject, the States have 10 give their consent for the enforement of this Act in their respective States.

MR. SPEAKER: His question is whether the Jammu and Kashmir Government have objccted to it?

SHRI M. YUNUS SALEEM : They bave got their own Act and they have objected to it. In fact, it is not in force
not only in the State of Jammu and Kashmit but also in the State of West Bengal.

SHRI SHEO NARAIN: Would the hon. Minister read out the objection? We want to know what the objection from the State of Jammu and Kashmir is.

SHRIM. YUNUS SALEEM : I have been personally making every possible effort to sce that this Act is enforced in all the States in the country. I have myself been to Gujarat, and I have discussed these things with the State Ministers; I have also visited Maharashera and have had discussions there; I have also discussed this matter with the West Bengal Ministers at Calcutta. I had also been to Srinagar last year, and in this very connection, I had seen the Chief Minister and also Sheikh Abdultah. Some hon. Members have said in this House that my meeting was for some different purpose. It was only for this purpose that I had gone there, because we wanted to convince them that the working of the Central Act was more effective and more useful for the efficient administration of the waki board, and therefore, it would be in the interests of the wakr property and in the interests of the beneficiaries if the all-India Act were made applicable to all the States.

SHRIHEM BARUA (Mangaldai) : The hon. Deputy Minister said that he saw the Chief Minister of Jammu and Kashmir. That was all right. But why did he see Sheikin Abdullah in connection with this Bill ?

StIRI PRAKASH VIR SHASTRI ; Perhapls, there were sume other talks also.

SHRIM YUNUS SALEEM : It is for my hon. friend to come to that conclusion, and it is not for mate to say. The hon. Member has to be very careful in making such remarks. Such remarks will not serve any good purpose.

I have said that $T$ had a discussion on this subject with the Chicf Minister of Jammu and Kashmir Government. He told me that Sheikh Abdullah was the chairman of the Wakf Board; they had an independent wakf board for supervision of the wakf property. Unless the board which is functioning at present agroes with the

Government there, it will be very difficult so give assent to the proposal.

MR. SPEAKER : I think the objection to the reference to the meeting with Sheikh Abdullah was perhaps based on some misunderstanding. If the hon. Minister had said that he had a discussion with the Chairman of the Wakf Board, that would have been all right.

SHRI M. YUNUS SALEEM : If the people are allergic to his name, 1 cannot help.

MR. SPEAKER : There is no question of allergy about it.

SHRI HEM BARUA : There is no question of allergy. He had said that he had seen the Chief Minister in connection with this Bill, I wanted to know why he had seen Sheikh Abdullah.

SHRI M. YUNUS SALEEM : Because he is the chairman of the State Wakf Board and in charge of the supervision of the entire wakf property situated in the State of Jammu and Kashmir. After I had come back, I sent him a copy of the Act and I had asked him to consider the provisions of the Central Act and see whether they were better than those of the State Act. Therefore, this matter is receiving our attention and we are at it, but we have to do it according to certain rules of procedure. Therefore, we are realising the mportance of the enforcement of the all-India Act in all the States, and every possibie effort is being made on our part.

As regards the su-vey, wherever it is possible. survey comm issioners have been appointed in the States. But as has been rightly pointed out by Shri Ishaq Sambbali, it is for the States to offer full co operation to the $\operatorname{com} m_{2}$ issioners to complete the survey, and unless the wakf commissioners get full support from the State administration, right from the collectors' level up to the level of the parwarl, it will be very difficult to complete the survey satisfactorily. We are trying to draw the attention of the State authorities to this, and wo are receiving support, and the surveys in all the States are now in the process of being completed, and we have got to set them completed also,
because unless these are completed, we shall not be able to know how many waks properties are there in unlawful possession in respect of which we have to move the courts for vacating the unlawful possession.

I think there is some misunderstanding about the wakf properties which have been auctioned by the Custodian of Evacuee Properties. For example, a mosque or a graveyard or a land belonging to a mosqua or a shop or a house attached to a mosque could not be evacuee property. But on the basis of some incorrect information, theso properties were notified as evacuee property, and since the beneficiarics were also not there, they were treated all along as evacuec property, and in some cases, the properties have been allotted to displaced persons and in some cases they have also been auctioned. We are taking these cases with the Ministry of Rehabilitation, and we have said that we have no intention of disturbing those persons who are bona fide purchasers of the properties auctioned by the custodian, but at the same time, you will appreciate that if a mosque has been wrongly auctioned or a property attached to a mosque has been ductioned, it is not possible for the wakf administration to sleep over tne matters. Simply because a wakf property has been wrongly auctioned by the custodian and purchased by another person, and the topography of the property has been changed and some building fas been constructed or in some other way the property has changed, it is not possible for the wakf authortici to steep over the matter. Now the question is whether we have to deal with the Ministry of Rehabilitation or whether we have to deal with the person who is the purchaser of the property, in a court of law. Each case has to be decided on merits. Therefore, we are considering these issues also very sympathetically.

As regards other points, there being no serious objection with regard to the amendment, I move.

MR. SPEAKER : The question is:
"That the Bill further to amend tho Wakf Act, 1954, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration."

## The Motion was adopled

MR. SPEAKE have already

## [Mr. Speaker]

taken more than 40 minutes besides the time allotted to the Bill. We need not take further time on the remaining stages.

The question is :
"That clauses 2 to 8 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.
Clauses 2 to 8 were added to the Bill.
clause 9-(Amendment of sec. 46)
SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I move: (I)

Page 2, line 44, add at th: end--
and the following further proviso shall be added, namely :--
"Provided further that the total paid shall not exceed six per cent. or whatever is the cost of administration, whichever is less."

My amendment concerns a very relevant fact of life of the Muslims of this country. I am familiar with wakfs of this country having scrved in Lucknow and Amroha in which are the homelands of wakfs in this country. The wakfs are meant for the public to a large extent, although they may serve to some extent some family meterests. These wakfy have come down from a long time. They have been disturbed by the partition.

My point is that in imposing this charge of 6 per cent we have to think in terms of the public served by these wakfs. We have go to consider the rize of the wakfs property and wakf interests. I do not have figures for the whole of India, but in M) sore State the wakf property so far surveyed only a part of it has been surveyed is Rs. 19.6 crores worth and the income is about Rs. 1,26,000. These are considerable figures, and if they are related to the whole country they would be more. We cannot therefore take it for granted that the 6 percent charge is something which should be treated lightly forgotten, and the amendment should not be duly considered.

I consider this charge to be excessive for reasons disclosed yesterdy that all the three levels of wakf boards have failed torender any service. They have not been functioning.

It was mentioned in the Rajya Sabha: that the Central Wakf Buard met only once in the year in spite of an expenditure of Rs. $1,50,000$ being incutred on it. In respect of other boards, we had details given for Mysore yesterday of a board, non-elected, which is not capable of doing anything. In the board in my district, South Kanara, the appointment has been changed in favour of a political nominee in spite of the common wish of the people in favour of soneone who was doing the work better.

This is the nature of these board. When you have that position that the wakf boards are not functioning, there is no justification for asking for 6 per cent.

What do they do ? They mect occasionally and T. A. is paid. Just because six per cent is avalilable, expenditure is incurred by way of D. $\Lambda, T$. A. etc.

Secondly, six per cent is oppressive for the reason that you ha;e mad: a change, a very important change which has not received attention, on which there was no amendment, by way of Clause 3 that the net income will be calculated only by doduetion of land revenuc, ciss rates and taxe Payable to Goverrment. Nit income is much wider than that because the High Courts have held that it includes, in the case of zamindari, the cost of collection. and in the case of cultivation, the cost of labour etc. To regard net income as only what is left after deduction of Government dues is wholly unfair. It is not even accepted by very stringent income-tax law, Why it is done is not at all clear. When you have expanded your income by so restricting the deductions, you have every reason to reduce the six per cent that you are charging.

I must also point out that these days. not income is more or less a paper item because rents are not collected by the Wakfs where they are land owners, and cultivation is frequently not possible where they are tenants. By imposing this six percent on
the present basis of valuation of the Wakf property, in sone cases I am told that you are practically taking awdy half the income of the Wakf, and you are imposing a very grave injustice on the public to be served by the Wak fs.

The third reason why I think this figure of six percent is excessive is that the surveys are not properly made and you have not got all the Wakfs included to supprt the administation you have at different levels. This organisation has failed. When more than half the surveys have not been made, it means that whatever you may say about the Act, its implementation has been very unfair to the public concerned So, my amendment is very simple, and I do hope that the Minister will accept it. Have six per cent by all means where it is justified by the administrative charges, but where the administrative charges are less do not collect money and keep it for something which does not immediately arise, do not just add it bacause there is money, using some kind of Parkinson's Law. This administrative charge can be easily collected at the district level or at the State level. This is a matter of working out which should nit be difficult, as it is often done but do not collect from the Wakfs more than your requirement for the legitimate expenditure of the orgarisation.

SHRI M. YUNUS SALEEM : The hon. member did nut probaby follow the speech of Shri Mohsin who is also a member of the Mysore Wakf Board. He complained yesterday that the Wakf Board was not getting proper income for running it properly His complaint was that there were not sufficient funds to cre tie establishments at the district level, with the result that the district committees were not functioning. I bave myself been to Bangalore several times, and I know they are short of funds. We have requested the Mysore Government to advance some loan to the Board for proper functioning. Perhaps Shri Lobo Prabhu thought that on the valuation of the property six percent is collected. This valuation is only a paper valuation. Suppose it is a big mosque valued at Rs. 4 or 5 lakhs. It will not by itself yield any income unlese there is some property attached to it. Six per cent is being collected from the income of the wakf
property where the income is more than Rs. 100-5 percent towards the administrative charges of the wakf board and one percent for the central Wakf Council. Under section 46 of the Act powers are given to the wakf boards to reduce the percentage with the approval of the State Government in eases where there are difficulties, I do not feel that this amendment is really necessary.

SHRI LOBO PRABHU : Where are the powers ?

SHRI M YUNUS SALEEM : In section 46 of the Act. The power to fix a percentage less than six has been given to the board subject to the approval of the State Government.
" The mutawalli of every wakf shall pay annually to the Board such contribution not exceeding six percent of the net annual income of such of its property as is situate in the State as the Board may, subje't to the sanction of the State Government, from time to time, determine; Provided that no such contribution shall be payable by the mutawalli of a wakf of which the net annual income does not exceed one hundred rupees.
(2) The Board may in the case of anv particular wakf reduce or remit such contribution for such time as it thinks fit. $\qquad$
MR. SPEAKER : I shall now put his Amendment to the vote of the House.

## Amendment No. 1 was put and nagutived.

MR. SPEAKER : The question is :
"That Clause 9 stand part of the Bill."
The motion was adopted.

## Claure 9 was added to the Bitl.

MR. SPEAKER: We have taken almost double the time allotted to this Bill. I am going to pash it through ..(Interruptions). What is the use of fixing a time limit if we cannot adhere to it ?

SHRI KANWAR LAL GUPTA (DelhiSadar): We should be allowed to speak on the third reading stage.

MR. SPEAKER : This House should not fix the time. I hope you were a party to it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I am always a party to things in which you are a party. But it is my right to say a few words. I strongly protest; it is my fundamental right to speak.

MR SPEAKER: I do not deny it. Let me now put the other clauses. I have not declared yet what my intentions are. There is no sense in approving a programm of business if you do not stick to it. Iamgoing to tell the Business Advisory Committee and the leaders of the parties what is the use of getting together everytime and planning something and getting it approved by the House but when it actually comes to the House to transact business speaking about the inherent right of every Member to speak, which I never denied . (Interruptions). Order, order. This is approved by the whole House, This is the decision of the whole House.

SHRIS. M. BANERJEE : As a member of the Business advisors Committee I would submit-kindly allow me to say a word.

MR. SPEAKER : 1 do not contest your right. Let me put the clauses. Mr. Banerjee. I do not deny the rights provided by the procedures. I only bring to your notice that the decision is taken by the House itself. Nothing beyond that. It is for you to retract from your own decision or not to retract.

There are no amendments to the rest of the clauses. The question is :
"That Clauses 10 and 11 stand part of the Bill."

## The motion wos adopted.

## Clauses 10 and 11 were added to the Bitl.

MR. SPEAKER : The question is :
"That Clause 1 atand part of the Bill."

## The motion was adopted.

Clausc 1 was added to the Bill.

> The Enacting Formula and the Title were then added to the Bill.

श्री घ्रघुुल ग़नी घार (गुड़गोव) : बुदा किजिनेस एडवाद्दज़री को समभा दे कि वह इस तरह के जहरी बिलों के लिए घन दे कर हाउत के साथ बेहन्साफी न करे।

$$
\begin{aligned}
& \text { د }
\end{aligned}
$$

SHRIM. YUNUS SALEEM : 1 move :
"That the Bill be passed."
MR SPLAKER : Notion moved :

- That the bill be passed."

थी घंनुम्न गनी हार : ₹ वीकर सान्न, मुभे सिका एक ही पायट पर अजं करना है। कापमीर के बारे मे सरकारका ज़ुन अमो नक मफ नहीं हुअ है । मैं हमेशा छस हाउस में यहु रिकवेस्ट करता हूं कि वह पदने दिमाग को साफ करे कि क्या जम्मू.काषपीर हमारे देश का हिस्सा है या नही; अग है तो उस को इस मुलक से अलग तसलीम करने या समभने से, च।हे उमके लिए किजनी ही दलोलें दी जाये, दुनियां पर बुरा अपर पड़ना और और हमारा केम कमज़ोर पड़ता है। ₹वीकर साहब, पाप मी इस गवनेमेंट को समभाने में हमागी मदद फ़र्माये कि काषमीर पर अरबों रूपा म्वं करने, चीफ़ मिनिस्टरों के करोड़ों रुपया हज.म करने और घपने हजारों नोजबान घहोद कराने के बाद मी वह काप्मीर के बारे में घपना दिमाग साक़ नहीं कर पा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वह इस हाउस बोर सुर्क के साष मड़ाक न करे मोर बगनी अर्वादी का सामान न करे।

इस मुल्क भ्रोर हकूमत ने काशमीग के लिए सब कुछ दे दिया，जस पर अरबों रुपये स्वनं कर दिये चीफ़ मिनिस्टर को माफ कर दिर．ा．उस पर करट्जान के लिए केस नहीं चलाया क्योंकि वह इन लोगों के हमनवा हो गये हैं। ऐसी सूरत में मी जम्मू－काप्रमीर को बकी मुल्क से अलग रखना मोर सब कानूनों में हमेशा कह्ना कि ＂एबसेप्ट जम्मू एण्ड कारमीर＂，मेरी राय में मुनासिब नहीं है। मै घ्राप से दरखान्त करता हूं कि अाप हमेशा के लिए सरकार से फं सला करा दीजिए कि अब किसी कानून या फायदे में जम्मू•काइमीर के बारे में एक्सेप्शान नहीं ही जायेगी। हां，अगर गवनंमेंट समभती है कि काइमीर में मुfिलम अचसरियत है प्रोर उस को पाकिस्तान के साध मिलने का हक है，तो वह उस को पाकिस्तान में जाने दें। अगर ऐसी बात नहीं है，नो फिर काइमीर हमारा है，हमारे मुल्क का एक हिस्सा है मोर उस को，हस मुल्क को या दुनियां को यह ख़याल नहीं देना चाहिए कि वह इस मूल्क से भ्रलग है ।
］ ow
浣



 al

 دلهيا



 كـ S

هزأرون لو． ，

屏 －ers S W W

 ；


宕 اله ，كها الـا
共







 د ك ك ك
 دلها كو 4 بـي

MR．SPEAKER ：I have certain names given to me today for the third reading． The Menber whose name has been given by the CPM is not here．Then，Shri Viswa－ natham－he is not here．They are not here at the proper time．

धी कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यझ्ज महोदय, आप ने छस सेश्शन में पहली बार मुके बुलाया, इस के लिए घन्यवाद। मुभ पर आप का कृपा पहली बर हुई है। मेरा ख़्याल नहीं कि आगे छस की उम्मीद है ।

जो बित्र सदन के सामने है, मैं उस का विरोध नहीं फरना चाहता हूं। मै इस का समथंन करता हूँ। सारे देश में 250 करोड़ रुपये की प्रापर्टी बकफ के पास है। लेकिन हस के वावजूद जो काम वर्वफ़ बोडं को करना चाद्धिए, वह नहीं हो रहा है। गरीब मसलमानों की एर्रूकेन के मामले में 干क्तूल और कानेज खोलने, विस्पिसरी और हैास्थिटल खोल कर उन्हें मेडिकल फँसिलिटीज मुहैया करने और उन में कानशसंनेम क्रीएट करने में पकफ बोंड जो काम करे सकता था, मूके दुख है कि उस दिशा में बहुत थोड़ी माग्रा में काम हुआ है। में ने एक सनाल पूछा था कि वकफ बोर्छ के द्वारा कितन ғकूल, बालेज, डिमपमरंज और हैन्पिटल खोले गये । में पास अमी उस काजवाव नहीं आया लेकिन में सोचतः हू कि बतुन धोड़े ऐसे हदारे हैं जो खोले गये है। आप घमंपालाएं चनाइए, आप सराय बनाइए। मे समभ,ता हूं कि हमारे देशा में त्ंस गरीब मुमलमान बहुत हैं जिन को इस तरह की मदद की जहरनत है । तो मेरा पहला $स$ जे रान तो पह होगा कि बकफ बोडें के ऊपर अच्छा सुपनचिज़ सेट्रल वक्ष बोडं का होना चाहिए और वह पीनरअ डिकली रिपोटं मगवाएं कि इस तरफ अरया चन्होंने कुछ काम किया है या नहीं fक्या है आर उनको सजेषांस दें चाहे ₹ंटंट गबनंमेंट्य के मिनिस्टसं को बुलाकर कहें कि हतनी बड़ी सम्पसित होने के बाद मी कोई सढसटँंशियल ॠाम अमी तक नहीं हुअा।

## 13 hrs.

दूसरे, मेरा कह्ना यह है कि जो वकफ बोर्डुस ₹्टेट गषनमेंटस ने बनाए है, मुभे दुप्त के साप कहना पय़ता है कि उन में से कुछ वकफ बों हन वक्ष प्रापर्धीज़ का मिमयूज़ करते है

अपने लिए या अपने कुछ साथी रिशतेदारों के लिए ग्रोर कई जगह तो वह्द ऐंटी नेशनल ऐकिटविटीज का श्रु्रु बने ह्रुए हैं। खास तोर से में काइमीर का जिक्र करना चाहता हूं जहा के वकफ बोर्हे के चेपरमैन घोख अब्दुल्ला साहब हैं जिनकी एँटी ने रानल ऐकिट्विटीज़ स习 को मालूम हैं। वह सारी वकफ प्रापर्टी की अमदनी से अपनी ऐषिट्टिटीज चला रहे हैं, वकफ प्रापर्टी पर उन का द्तर है। उनके बारे में मे ने चिठ्ठी भी लिखी मन््री महोदय को। मन्त्री महोदय ने कहा कि वह़ ₹ंटट गदनंमेंट के अं्डर में है और मै चीफ मिनिस्टर से बात कसूगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि एक साल हो गए भ्राज मी शेख अब्दुल्ला का उसी तरह से वकफ बोर्ड की प्रापर्टी पर अपनी सारी एँटी नेशानल ऐविटिविटीज़ चला रहे हैं। उन को अभी तक हटाया नहीं गया । अण्जिर कोन सी ऐमी चीत है जिस की वजह् मे वह उस के चेगरमैन बने हुए है ? उंह्रोंने कोन मा काम काइम ₹ के गरीब मुमलमानों के निए किया है ? में चाहूंगा कि छह तरह् पर जहां जह़ं ₹्टेट गननंमेंटम के वकफ बोर्ड बने हुप है, वह गलत है, और मै मांग कहूंगा कि उन में से छ्टस तरह के एलीमेंट्म को हटा कर के अच्चे लोगों को उन में लाए जिनमें सेवा का माद्दा है और जो गरीब लोगों की सही माने में सेवा कर सकते हैं।

MR. SPEAKER : He may continue his speech after lunch.
13.03 hrs .

The Lok Sabha adjourned for Lunch IIII Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six minutes past Fourteen of the Clock.
[SHRI VASUDEVAN NAIR in the Chair.]
WAKF (AMENDMENT BILL) CONTD.
घी रएधीर Fित्ट (रोहतक) : आदरएीय चेयरमैन महोदय, मे आप से एक मिनट की घचाजत चार्तंगा।

MR. CHAIRMAN : Ano ther hon. Member was making his speech; he was on his legs. Let him finish his speech, then I shall hear you. Meanwhile, you may send a note to me what you want to raise in the House

धी रएधीर सिह : सिकं एक मिनट । इतने में तो मैने खःम कर दिया होता। मै आवको कितना ओत्रे करता हूं और आवकी फकतनी रेन्पेकट करता हूं। फिर उसके बाष आव मुभे इजाजत नहीं देंगे ।

How much I respect you, you know it.
MR. CHAIRMAN : There is mutual respect among all of us.

SHRI RANDHIR SINGH : I will not take more than a minute.

MR. CHAIRMAN : I have made a promise to you. Afterwards I will give you a chance.

अी क्वरसाल गुप्त : सभापति जी मे यह कह रहा था कि जिन उद्दे इयों से बक्ष उनाये गये हैं वे उद्देशय पूरे नहीं हो ₹हे है। लाखों करोड़ों रुपचे की प्रापर्टी प्रोर द्वट्ट लोगों की भलाई्द क लिए बनाये गये है लेककन मे माननीय मंत्री मद्दोंय से जानना चंहुता हूं क्या उन्होने अमो तक कोई असेसमेन्ट किया है जिससे यह मालूम हो कि जिनहोंने वह द्रस्ट fत्रिएट किये थे श्रोर जो उर्दे पय उन्होंने उस समय रखा था वह् कितनी माँ्रा में पूरा हुपा ? अया वे बंयल चल रह है घ्रोर उनकी आमदनी अगगे बढ़ रही है या न्टीं बढ़ रही है घोर जिस उद्देशय से वे द्रस्ट बनाये गये है उसको पूग कर ₹हे हैं या नहीं ? मेरा कहुनi वहु है कि 250 करोड़ हपये को प्रापर्टी होन के बाद मी आर इस ढ़ार्द्र सी करोंढ़ में काकी ट्रस्ट ऐसे है जिन्होंने यह बहा है कि स्कूल खोलने चाहिए, कालेज खोलने चाहिए या डिғवैसरीज खोलनी चाहिए 1 मे जानना चांगा कि हतने साल दस चोज को बने हुए हो गए, क्या आवने असेसमेन्ट किपा और बगर

किया तो उसकी क्या रिवोर्ट है ? सारे देग में कितने सकूल, कितने काले ज और डिस्वंनरीज खोले गए है ? उसकी तरफ कदम बहुत ही पीछे है। एकाष्ष जगहें हो ऐसी हैं जगं कुष काम हुआ है बाकी यह जो सारा कपया है वह ठोक तरह से इसतेमाल नहीं होता है। जो परीब मुमलमान है जिनके लिए द्रस्ट बनाये गए हैं चे अाज भी उतने ही गरीब ओर क्षेकार है। उनकी हालत में कोई सुषार नहीं हुप्रा है ।

दूसरी बात मैने अाज यह् कही कि वक्क तेन्ट के अन्तगंच स्टेट गवर्नमेट्स ने जो बाडीज बनाई हैं, उन चीजों को इम्लीमेंट करने के लिए, हो सकता है कुछ जगहों पर वे अच्छी हों लेकिन कुछ जगहों पर बहुत हो निकम्मे किस्म के लोग उसमें है जो अपने निजी स्वाय्य के लिए अपना उललू सीधा करते हैं और गरीष म्सलमानों का गला घोटते हैं। अवको अधिकार है या नट्टिं, मैं इस तफसींक में नहीं जाता लकिन अगर आपको अधिकार नहों है तो आप नया बिल लाॅंय और अधिकार लीजिए। हस तरह की जो प्रापर्टोज और द्रू्ट हैं उनके मिसयूज को रोकने के लिए मरकार को घधिकार होना चाहिए। मे हस बात को भी मानता हूं कि हिन्दुओं के कर ऐसे मठ हैं जहां पर दुर् पयोग होंता है ।

हिन्दुओं के अन्दर भी करोड़ों हुपया कुस मठाघीश साते है घ्रोर लोगो को उसका फायदा नहीं होता है।इसलिये चात् हिन्दु हो या मुसलमान हो, इस तरह के जो चैरिटेबिल द्रस्ट्य है उन सब के लिये एक कानून बनना चाहिये ताfक गरीब लोगों को फायक्षा हो प्रोर बमर ऐसा अधिकार सरकार के पास नह्ठीं है तो उस अघिकार को सरकार ले।

तीसरी चीज मैं पह कहना चाहता हूं कि कइमीर के भन्दर जो वकफ बों है होल अवदुस्ना को वहों को सरकार ने उमका चेयरमंन बना रखा है। मैंने मंत्री जी से पूर्बा कि उनको क्यों चपरमन बनाया हैका है तो उन्होने कहा कि
₹्टेट गवनेंमेंट ने उनको बनाया दृआ है। मैने पूछा था कि क्ता अप स्टेट गत्र्न मेंट को कहेंगे $f_{\text {कि बहां जो वपफ को प्रोपनी है उससे गेल }}$ अंदुल्ला को हृटाया जाय ？क्या वह सहीं नही कि उस वरफ प्रोपरी वा हन्तेमाल नोख अब्दुल्सा ऐंटो नेषानल ऐषटीविटी क़ के लिये कर रहा है ？वहां की जो मझिजद है उसमें ट्लेबिसाइट फंट्ट बा दपतर है। क्या यह सही नहीं है कि जितनो पनिन्क मोटिज्म होती है जिसमें यह मांग की जातो है कि करमीर के अंदर प्लेबिम डट् द्रोना चाहित，जो प्रो－पाकिहतानी नारे लगाये जाते हैं，के सारों बीजे उस मरिजद के भ्धन्दर होती हैं। कोल अबदुल्ला की मारी समोसियेगन का खर्चा हमी उपफ प्रोषटं से अाता है। लेक्रन एक साल हो गया，रंश्री महोध्यकी मेरे पास बिहो है कि मैं स्टेग गवनंमेंट से कहांगा，पर मे पूर्खना चाहंगा कि अपवे प्रमी तक गेत अध्दुल्ला को पयों नहीं वहां से हटाया। क्या यह् सरकार वेंसिब स्े़्रेटटर रहेगी। गरीब मुसलमानों के लिए जिन्होंने धेसा दिषा था उनकी आत्म। क्या कहेगी । हस प्रकार वेfिव समेकटेटर रह कर क्या आप ऐंटी नेषनल ऐषिटधिटीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहेंद्व ？में यह नहीं कहता कि अप को कनाईवेस है। लेकिन जो नतीजा निकल रहा है बह यहीं ？कि ऐंटो ने बानल ऐषिटईवटी बढ़ रही है। आप गोब अबदुल्ला को उस वपफ से जर्दो से जर्दो निकलवाइये ओंर जो मारत के गरीब बोर ईमानदार लोग हैं，由ो घोटे मुसलमानों की लिदमत करना जाहते है，ऐेसे लोगों को वहां पर लाइये ताकि लोतों का फायदा हों बोर ऐंटो नेषनल पfिथfिटोज़ मी a妘 हों।

मैंने बान अम्दुल गभफार खों बी तकरेर सुनी，उन्होंने हमें बुलाया था，मुभे भी मोका मिला जाने का．उहहोंने मुभ⿸丆口广 से एक खात बहत अन्छी कही जो मुमे पसन्द आयी । उन्होने कहा कि हैप्रंजों के अमाने के समय में मी

मुसलमानों की लीडरसिप नखाब और बादसाह़ों के हाष में घी और काज मो भारत में जो मुसलमानों की लिडरीश है वह खराब लोगों के हाथ में है，अच्छे लोगों के हाय में नहीं हैं। में 16 आाने उनसे सहमत हूं। में चादूंगा कि मुसलमान लोगों की लं उरशिप अच्छे हापों में आये। मुभे यह लगता है कि आज़ के जो स्वर्ण्र मृमन्नान हैं वे गरोत्र लोगों में कान्डोम． नेस पंदा नहीं करना चहते। उनमे पजूकेषान ओर पोलिहिकन जागृती पैंढा नहीं करना चाद्ते। उनकां यह लगता हे कि अगर कती उनकी हालन इकोना\｛िकलं，एेंकेशनली ओर वोलिटिकनी ठोक हो गयी तो उनकी नारेचाजी खंतम दो जायमो और वे अभनः उन्लू सीध। नहृं। कर मकं．गे। जो व्वानसाहष की एस मामले में रोfंग है वह बिल हुन ठीक है।

इकोना＇मकली आज मृमलमानों की ऐमी हालत है कि उनमें मे अधिकान को वाने की रोटी दोनों समप नहीं मिलती और वे वेखारे रोटी के निए् नुबह मे घाम तक भूमते रहते है，किर मी पवाना नहीं fिनता। उनके लिगे ये वक्ष बोर्ड और गठ सरकार क्षा कर रही है ？केषबल उनके बोट लेने के लिए नारे लगाना मोर उनको कम्नुनलिज्म की फीलिग को उमारना ओर अपना उल्लु सीषा करनग यही काम इस सरकार का रह गया है । ओर उन लोगों को बहीं का बहीं रलना चहृत्ती है। मेरा इम सरकार पर चांतं है fr वह जानवूभ करके मुसलमानों की लोहरशिप गनत हाषों में उाले जा रही है। जानबूभ कर मुसनमानों की इकोनामिक，पोरिटिकल ओर सोणल स्थिति को बिगाड़ा जा रहा है। उनकी हालत तमो अच्छी हो सकती है जब यह सरकार एक काम्र्री हैंसिब चिन लाते जजममें सरकार को पाबर हो कि जो बंरियेबल द्रम्टस हैं अणार वर्द ठीक से काम नहीं करते हैं तो सरकार उनको अपने हाप में ले ले। यह बात में केषल मुसज－ मानों के लिये हो नहीं कह रहा हूं，दिंद्दुओं के लिये मी लागू होती है कि घगर उनके मनिद्यर， मठ ठीक काम नहीं कर रहे है तो उनके लिये

मरҰार को ईानून बना कर मपने हाय में लेने का अधिकार लेना चाध्ये ताधि गरीष लोगों को फ़यदा हो।

मंत्री महोद्रय कइमीर के बारंदें जवाब दें, हालіंक यह उनकी पादर में नहां है, लेकिन क्यों नहीं उवहोंने अमी तक कममीर के चीफ मिननस्टर को लिख ओर जो धापने वापदा किया या उसकी अभी तक क्यों नहीं पूरा किया।

MR. CHAIRMAN : Does any bodyelse want to speak on this Bil?

SHRI RANDHIR SINGH:Sir, I want one minute.

MR. CHAIRMAN: Will you please resuma your seat lisst? The House has proceeded with the maximum amount of work after the Question Hour and Calling Altention and all that.

SHRI RANDHIR SINGH : I obeyed you, Sir.

MR. CHAIRMAN : In between if Members begin to raise subjects which are not on the order paper, how can the Chair be a party to it? How can $I$ allow one member and not allow another member. Already Shri S. M. Banerjec has written to about another subject.

SHRI RANDHIR SINGH : You told me that after this speaker, you would be allowing me one ninute. You will now have to comply with jour own orders. I am going to speak, Sir.

MR. CHAIRMAN: That is all right. It is nota question of one minute. It is a question of principal. If the House...(Interruptions).

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chi(toor): If suddenly womething has cropped up, he has to bring it to the notice of the Cheir. Please allow him one minute.

SHRI RANDHIR SINGH : You are making a mountain out of a molehill. By this time I would have said it.

MR. CHAIRMAN : I think the House will treat it as an exceptional case.

SHRI S. K, TAPURIAH (Pali): On one condition, Sir, that after he speaks, he would keap quiet and would not disturb others.

बी रसलीर โसह (रोहतक) : चैपरमैन महोदय, पंजाब हमारा बड़ा माई है, छरियाए़ा छोटा। वहां ऐवी हालत, पंदा होती जा रही है जिससे दोनों माइयों के दโमयान हालात सराब होते जा रहे हैं। मै सरकार से कतना चाहंगा कि होम fिनिहटर साट्र ने अमी तीन चार दिन पहले इसी सदन में कहा षा fि फर्वरी तक हम चण्डोगक्ष का फंसला कर देंगे। लेकिन आज मुबहु अपषारों में अपा है, एक
 संहफ घम्वोलेशन क.रेंग। में कहना चात्रा है कि जब एक फंसला हो गया है कि फरवसी तक करेगे फिर इस तरह की खात्वे फयों की जा रही हैं। इस तरहु की धर्मककों में पताष के चोक किनिस्टर पाही हैं। मि क्रीगा कि उमको fगरफ्तार किया जाये और उसको जेल में उाला जाय और पंजाब में प्रमीरें स्स लागू किया जाय ताकि हिंदू और सिक्व भाई पजाब ओर हरियाला में जानित्ति मे रहु सके तथा वन्वा किसी तरह का कोई भगड़ान न हो । वड्ता घून की नदियां न बहे। पंजाब की सरकार बही जानबूभ कर मात़ा करषा रही है। बीक
 बनाया जा रहा है। वह क्वा मजाक है। बहा मरकजी सरकार कोरन एं घहन ले ताकि वो करोड़ सादमी वही प्पार ओर आराम से रह सके । कुष अंदमी मृट्टषंजी करके घापस में हिन्दू ओर निकषों में भाता़ा करवाना चाहते हैं। सरकार को हुनम दिया जाय कि वह्दे ऐभनन ले ओर राप्प्पदित का रा०द वहां पर कायम किया आय।

बी पि० fि० सहाप (fियाधपर) : सभावरित जी, जो बिल आपको सापने है हैं उसका समर्प्व करनें के सिए बत़ा हुपा हूं।

लेकिन बह़त सी हीजें हैं जिनको इस बिल के जरिये से तो भुद्रेया नहीं किया जा सकता, उसके लिये एक कामप्रोद्वेसिव विल लाना होगा। चाहे मुसलमान माइयों का व₹फ बिल हो; चाहे गुछहारे का हो ओोर चाहे मठों का बिल हो, हमें अच्छो तरह से मालूम है कि इन मठों में किस तरद से क्रा होता है। उसका पेसा करस तरह से लं किया जाना है। इसी तरह से गुछदारों में हैं। में कहने के लिए तैपार हूं, क्योंकि मै मी एक मेष्बर हैं और मै जानता हूं फि किस तरह से ये बीजे होती हैं। ओर उसका कारसा यह है कि अाउ हमारे यहाँ पर जो हमारा यह बिल है उसमें जितनी सहृलियनें हमारे मुसलमान भाइयों को मिलनी चाहिए नहीं मिल रही हैं। मैं मंत्री महोदय से दरयाफ्त करना जाहता हूं कि हमने जों मवं करने के लिए कहा था, बापने वह सर्वे करो नहीं किया। अाएखिर उसमें कोन कोन सी प्रहुचने आती हैं आपके यहां पर। जो इतना पंसा बमूल किया जाता है उससे आपने कितने कालेज बनाये हैं, उससे आपके घहां से कितने गरीब लोगों को कितनी मदृ द्वी गई है। ये चीजें है जिन्हें मदे. नजर रबना चाहिए ओर उमके मुताविक इन सारी चीजों को करना चहिदे। यदि हम कोई प्रपने लोगों को उमारने के लिए खर्चं करते हैं, तो मैं समभता हृं कि वह़ तेसा जायज तोर पर नहीं खचं किया जाए़ा और हस चीज पर पाबन्दो होनो चाहिए। जितना मी पेसा है वह ठोक कायों पर ष्वचं हो ओर अपने माइयों की बेहतरो पर और उनकी गरीवी को दूर करने पर ही खंघं करना पाहिए लेकिन प्राज होता यवा है कि हम उस 才ो का हुछपयोग करते हैं और दुछपयोग करने के बाद हम एलान करते हैं कि हमने बहुअ अच्छी तरह से रुपया चनं किया है। में आपसे जानना चाहता हैं कि बमपत जितने मी हैं, ट्रृ्ट्स जितने भी हैं चाहे हिंद्धुदों के हों, चाहे मुसलमानों के हों, जहिे सिष्लों के हों, चाहे मठों के हों, उनमें से कितनों का, हर साल का जो उनका नेषा जोबा है, उसका दिसाष किताष आपके पास में आ्राता है ? यदि

नहीं काता है तो काप उस पर क्या कायंवाही कर रहे हैं।

जात असल में यह है कि द्रस्ट का कायद। यह है कि उसका बराबर f़्रसाब साल खत्म होने के बाद बेना पड़ता है, कितना पेसा खचं किया गया है वह सब जनता के सामने अाता है यह देखने के लिए कि वह पैना बानिब तोर पर खचें किया गया है वा नहीं। यदि इसका पेसा वाज़ित तोर पर नहीं बचं किया जाता है तो गवनंमेंट का फजं पद्है और में आपसे निवेदन कर गा कि इस तरह के जो दूस्ट बने होते हैं, उनमें अापको देखना चानिए कि उनमें वेसा ठोक तरह् से बचं हो रहा है या नहीं ?

इन घहदों के साथ यह जो बिल लाया गया है, उसका में समयंन करता हू ।

भी जिवचन्द्र भा मधुगनी) : मभाजनि
 का है, इसका में ममथंन करता हूं लिकन fिजी
 कि व尹पस ट्रक्ट की मारफत या दूसने मजन्री दूस्ट्ट्म की मारफत जो तो़े हैं, जो र 6 में हैं उनका इस्तेमाल सही रूप में नहीं होता है । आव जानते हैं कि वह्टां देश में है सेकूलर डेमांक्र सं। की जुक्यात कर रहे हैं प्रोर उसमें हम हजाजत कोई थोड़ी देर के लिए देते हैं इन सब बातों क fिए, लेकिन चाहे हिन्दू मजह्वं हो या मूद्लिम मजह्ब हो, या कोई दूमरा मजहब हो, ग्रस्ट के फें का इस्तेमाल ठोक से नहीं हीता है। आभ जानेते है, अध्यक्ष महोंदय, एक महा वृता ने कता़ है कि रिलीजन जो है बह ओषेयम अफ
 चाहे हिन्द्र मजहब हो, ओन उमके सुतानिक जो ट‘से दिये जाते हैं, उनके लिए ट्रक्ट बनाया जाता है, उनका दुछपयोत होता है।

हम देश में अराथक निकास करना चाहैन हैं। देका में दोलत की कमो है। जल्दी से जल्दी
 निर्भरता की अवस्या में अषं-вपधस्या को ले

बाना घाहते हैं लेकिन देश की दोलत, हन बवफ्स ट्रस््स में या मfिदरों के ट्रस्ट में या दूसरे मजह्व के द्रस्टों में जो है, में सरकार से जानना चाहता हूं कि दह क्यों नहीं इन द्रस्टों पर अपना कछजा कर लेती है और जो दोलत है, उसको कयों नहीं अधिक विकास में इस्तेमाल करती है। आप बाह्ग से टेसा मांगते है, मीख मांगते हैं और वहां एक तरह से आपका मान-ह्रानि को अवस्था में जाना पड़ता है लेकिन मूतक के अन्दर जो दोलत है, उसका सदुपयोग नहीं होता है बहिक दुरुपयोग होता है। उसे बयों सरकार हसतेमाल नहीं करतो है। अब जहां तक डस विधयक यानी वकपस विघेयक के घुतालिक जो बात है, इसका मकसद यह है कि कालेज बने और दूसरे मदरसे कायम हो. जिसमें मूसलमान गरीब लोग जो है पढ़ें ओर लाभ उटएए, वे काम नह्टीं हो पाते। ये काम तो दूर के हैं। अघयक्ष महोदय, मुभे ख्वाजा दुर्गाह. अजमेर में जाने का मोका fिला है। में उसके अन्दर भी गया हूं द्रोर दूसरी जगह भी गया। लेकिन हस जगह के दूदगिदं जो परिस्थिति हैने देखं, वह में वया बयान कहूं। एक लीपर की टोली ओर fगरोह देखा 1 और मी छस तरह का बातावरए देखा जिससे हृदय विद्रारक हो जाता है। ऐसे ट्रेट्टों के जो पोसे हैं, ₹कूल और कालेज बनाने में और अच्छे कामों में हम्तेमाल नहीं होते हैं। तो ट्रस्ट्स के जो हन्चाज है उनके हतनी मी अरिं नहीं है ओर वे इतना मी नहीं देख सबते हैं कि ईदनिदं के जो इलाके है बहां पर कोष्ष आरफेनेज मा लीपर हाउस चना दें या कोई दूसरी सोंशल वेलफेयर की र्कीम बहां पर शुक कर दें । तो अध्यक्ष महोदय, बाहे बड़ा मक्सद हो या छोटा, आज जो ट़एँ है, उनका वैसा सही रूप से इस्ते माल नहीं होता है। इनल मे मेरा मुभाव है, दूसरे सदस्यों न कहा है कि नया विषेयक लाएं, दूसग विधेयक लाएं, चाहे मूसिलम द्रस्ट हों या हिन्द्र ट्रस्ट हों, मे तो सरकार से कहूंगा कि जब तक देश टेक आफ की स्थिति में न का जाए ए़केनारी टेक आफ की स्थिति में न पद्वंच ऊात, समाम दोलन सरकार अपने कत्जे में कर ले ताकि उसे द्यदरों

पर मोहताज न होना पड़े और तमाम फाम अच्छी तरह से हो सके ।

अखीर में एक बात काइमीर में इसको लगगू करने की है। यह बात कई दफा वहा फही जा चुकी है। यह बड़ी हैरानी की बात है कि 5स सरकार के दिमाग में यह बात अमी नहीं आ पाई है कि काइमीर हिन्दुरत्तान का अग है। कोई भी विधियक जो हिन्दुस्तान के दूसरे अगों में, दूसरे हिससों में लागू हो सकता है तो का६मीर पर क्यों ननों लागू हो सकता है । षया का घमीर हिनदुस्तान के दायरे से बाहर है, हिन्दुस्तान के कापदे कानून से बाहर है। यह बात समभ में नहीं अाती है। पह्द बबलकल विरोधामास है, कांट्राडिक्टरी नीति सरकार की है जब विधेयक को काइमीर में लागू करने की बात हैतीं है। मै तो यह कहूंगा कि कापमीर का जो हिस्मा मारतवर्ष में है, उसमें ही नहीं बस्किक पाकिस्तान के मातद्त काइमीर का जो दहस्सा है, उस पर मी हिन्दुसतान को अपके कानून लागू फरने का रास्ता सोचना बाहिए।

हन घबदों के साप मे चानूंगा कि लरकार एक दूमरा विषंयक लाए लेकिन कवोंक यह्द तो पास हो जाएग। पोर यह सिलसिला चलता है तो मजबूर हो कर सम्थंन करना पड़ता है । इसलिए मैं इसका समथंन कर ग्रा हैं ।

बी किज लारायल (बस्तो) : मानमीय चंयरमंन महोदम, मैं घं रीधिग पर नहीं बोलता (घववषात) लेकिन हमारे उधर से ला fिनिक्टर साह्वब ने यह बहा कि पह कारमीर पर नही सागू होता है। है जानना चाहृता हूं हस माहनोfरटो गवनंमेंट से, हाट
 पर नहीं लागू किया जडत्गा। कोन सा हकरारनामा जनाह्रलाल नेहिक fिख गये हैं या लाल बहादुर शास्री लिख गये हैं, या मोरूबा गवनंमेंट ने लिन्बा है कि आवक कायदे कानून बहा पर लागू नहीं होंगे । कोन सा मय आपको है ? क्यों अाप दिक्टस्यूम कर रहे है ? ताव अपने


SHRIS. M. BANERJEE (Kanpur) : On a point of order. I have no quarrel with the hon. Member's speech. But this morning when I was raising ny hands and speaking, the Hon. Speaker who was in the Chair objected to it. Now, Shri Sheo Narain is doing the same thing. I would request that you may apply the same rule to him aiso.

SHRI S. K. TAPURIAH: What is objec\#nnable to the Speaker may not be objectionable to you. So, why should S. M. Banerjee raise this point of order ?

SHRI SHEO NARAIN: It is for you to object, and not for thy hon. friend.

अध्यक्ष महोदय, में इस गवर्नं मेंट से कहना चाह्ता हूं कि हिन्दुस्तान की यन तहृजीव है, तनद्दद्रुन है, यह हिन्दुस्तान को संसकृति चे कि हर पविश आदमी, हर बड़ा आदमी अदना पंसा, घपनी गाढो कमाई कोम को दे, जिसस कि उसकी कोम के बच्चे सुखी नहें, पढ़े-लिखे और विद्धान बनें। बड़े बड़े मुसलमान लोगों ने घ्रपना पैसा वकफ्स में दिया है और मैने कल एगजाम्पिल दी थी और बनर्जी साहैब को भी पता है। मुभे पस बात के कहन्न में गुशी है कि हमारे जले में एक मुसलमान साहब हैं, जिनका नाम अबद्दुल खंर साहब है, जो कि कालेज चलवा रहे हैं। मैने कल भी कहा था ओर आज किर fखीवट करना चाहता हूं कि उस बुजुगं की में हजजत करता हू और उसे अपना बड़ा समभता हैं। औैने उनसे कहा कि पडित मदन मोह्न मालवीय जंसा उत्तम काम कर रहे हो ।

यह बात कहो गई तो वह बुह्ढा सुगा हुआ और आज मी जिन्दा है और मझ्तिज़ में स्कूल छला रहा है। मै अपने पुपलिम भाई जो वक्ष बोडं के मेक्षर हैं, उनको मला-बुरा नहीं कहना काहता है। मुसलमान माने मुसहलत ईमान । किसी मी मुसलमान को हम बेईमान कहाने वाले नहीं हैं जब तक वह मुसलमान घमं को मानता है। में अपील करना चाहता हू नि्द्युस्तान के मुसलमान भाइयों से कि आव मिल करके ठोक

बंग से जो पंसा च₹फ़ बंड्ड का है, उसको ठोक जगद्व पर खचं करें। कल मगवान की द्या से सीमान्त गांधी वहां पर आ्राये थे । उन्होंने जो सबक दिया उसका एक इंच असर मी इनमें नही अ!या। ये कम नहीं मुनते, अध्यक्ष महोदय। मैं धर्म की बात कर रहा हूं।

Those who can obey can give orders; those who cannot obey, cannot give order.

पन तेमी चीज है जों ग्रेट कमान्डर नेपोलियन ने कही हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे उस दिन कह रह्रा था-I told my leader.
'Help me to maintain discipline'. I am able to maintain discipline because they obay me and I also obey them. And they were very happy. We are giving a new face to the country and we want to maintain discipline.

If I will obey, then my voungest son will obey me. If I will not obey my leader, none will obey me.

I have been a teacher and I know, what I have to say. My hon'ble friend Shri Mohd. Shafi Quareshi need not teach me these things.

वकफ़ बंड़ं का जो मनी है, उसको सही माने में आपको खर्व करना चाहिए नाकि मुस्लम धमं की रक्षा हो। हमने कल एक ऐःजापुल दो कि उत्तर प्रदेश गवनंमेंट ने एक बोडें बनाया। गवनंमेंट में दम नहीं है। नेक हहों ने यह् पंषा कमाया है, उसको नेक बंग से खर्वं करना चाहिए। में अपने ला मिनिष्टर, डिल्टी ला मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ fक्तम सावके हाथ मजबून करना चाहते हैं। दिन्दी हैं हम वतन हैं, हिंदोस्तां क्रमार। हम चाहते है कि बक्ष बोरंड का जो पैसा है वह मुनासिए बत से खचं हो।
*ी स० मो० बनखीं (कानपुर) : समापति मह्दोदय, हमें सुती हुई कि जो क्वीच हमाने

घवने माई जिव नारायक्ष ने अपोजिजान से दी है उनकी वह मेडन ₹वीच है। मे दो चार धाइन्ट हसमें कहना चाहता हू।

हस बिल का समर्थन हमने किया। फुछ छोगों ने कह्व कि यह काइमीर में लागू होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें सदन के सामने मेरे परम मित्र श्री कत्ररलाल गुप्न जी लाये है।

जहां तक जम्मू－काईमीर के इनबलूजन का सछाल है，मैं समभता हूं कि वह बहुत जायज़ खाछन्ट है कि इस तरह से जम्मू－काइमीर को प्मग नहीं रखा जाना च।हित क्योंक हसका नाजायज़ फायदा सिफ हमारे देशा में ही नहीं， घ किक दूसरे देशों में भी उठाया जा रहा है। हसलिए हम चाहते हैं कि जब जम्मू－काइमीर हिद्धस्तान से जुदा नहीं ？ै，जब उसकां हम －टिगरल पाटं आफ़ दि कर्र्री कहते है तो उसको दूर रखना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। सका नाजायज फायदा दूसरे सा क्राज्यबादी देश घचछ्ञी तरह से जठा रहे है ।

ओीिश्यारावरा ：कुछ लांग कहते है कि सरकार बहती है ？

Why is he making a wrong statement ？ $H$ e is a responsible Member of this House． He should not make such wrong statements．

को स० मो० बनर्जी ट्सरा सवाल उन्होने शोख अब्दुल्ल। के बारे में उठाया। मुभे， कोई रेख मात्दब से मोहब्बत नहीं है，लेकिन बार． बार डस चोज को उठाकर हूम लोग खामसी उनकी अद्वमियत को बढ़ा रहे है। पहां पर fिसी चीज को कहना और बार बार हस बन को सःन में उठाना，सिबाय इसकी अहुमित को ज्यादा करने के अलंवा कुछ नहीं है। इससे फुद्ध मना होंने वाला नहीं है। मस्दिन के बाे में उःहोंने कह्टा कि उसका द्वपतर बना हुः है । मैं सुत्र काईमीर गया था।（क्पदकाष）

फुच्च मामनोप सत्प ：बिल्दुल गसत है। （बवघघान）

श्रो स० मो० बनजर्जा यह्त कहना कि यहा गबनंमेंट की मीटिग होती है，मे समभता हूं कि बिलकुल गलत है। अगर वाकई वे दिन्दू संक्कृनि को मानने वाले है तो 名 समभता हू कि हर त्क षर्म की ह्जजन वे करेंगे ।

दूसरा सबाल जो मैने देखा गलत परि凶्रमें को नेता बना दिया गया है। मुसलमान हर तरीके से गरीक है। मुसलमान भूखा मर रहा है । मुसलमानों के बारे में जो कुछ उन्होंने आंसू बहाये उनके लिए में उन्हें बघाई देन। चाहता त्रं। लेकिन इस तरह से कह देना कि साहब मुससमान भ्रपना लीडर नह्ंीं चुन सकता है，हम लोग उन्हें घुनकर भेजते है，यह मुस्－ मानों और लीचरों दोनों के साध घोर घन्याष्य है। मुसलमान बाज हिन्दुसतानी है आर हिनु़－ ₹तान में रह्ता है । वह प्रपनी तमाम चीजों को स्वूब अच्दे तरीके से जानता है और मैं समभता हूं कि उसने प्रगर किसी वकफ़ बोर्ड के मेग्रर को या चंयरमैन को च्रुना होगा तो जब तक वही न निकाल दें，हमें खामखां दुईमनाई नहीं करनी चाहिए डसके बारे में ।

तीसरा सवाल उन्छोंने बादपाए खो के ते में कहा है। मैने जो खान अठदुल गफ़ार खां का नाम लिया या हस सदत में अहमदावाद रायट के सम्बन्ध में नब मैने उनको कोट किया था तो जनसघ के सारे बदन में प्राग लग गई घी आर यह कहा गया था कि－हट हज अगेनट दियर पसंनंल्यदी एण्ड जुड नाट बी कोटेड। जह़ं पर उनको कोई बात धुम जाय तो घह कोट न की जाए लेकिन जहां पर उनके मन को मा जांये वह कोट की जाए 1 तो 各 समभ़ा हैं कि यह दो धारी तलबार है आरे एक दिन उनकी गमंन बीच में अवक्ष कट जाएमी। अगर यह चादेते हैं कि हम तरीके से मुमलमानों की कृद्ध तर्दकी हम देश में हो तो मै उनसे कहरूग कि इम मुल्क में जो दंगे हो रहे हैं या मसिजदों के बां में जो कहा जाता है जै से ईमान，तही जीय घोर तमश्ट्न न के वने में कहा जाना है，उद्धू जबान के बारे में कहा जाता है，उसके साध
[श्रो स० मो० बनर्जी]
ज्यादती की जाती है, हसमें काकी बढ़ा हाथ जनसंघ का है। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अगर हहन्दुस्तान में हर एक हिन्दुस्तानी को रहना है सो उनको ऐसं नहीं करना चाहिए। मे समभना हूं कि छस हिन्दुषतान को, स देश को हिन्दुस्तानी बनाये। यह सबाल आया आप नहीं लाये लेकिन आपके लोडर साये । (उयवषान) इनके बारे में लन्वे-लम्बे माषएा दिये गयें। अगर तहज़ीव ओर तमट्ट.न को बरकरार रखना है तो नह आवको करना


वकफ़ बोर्ड द्वारा यह् तमाम बततें हो सकती हैं। इसलिए में निवेदन करूंगा, मत्री महोदय से, $f$ कि वह विश्वास दिलायें इस सदन में कि चक्षफ़ बोडं का पंसा बहाया नहीं जाएगा, बहिक सही इस्तेमाल होगा जो ह्मारे तहुजीव और तमद्दुन को बढ़ाने के लिए, जवान की तजुँमानी करने के लिए सबसे बड़ा धन होगा और जो यतीम बच्चे हैं, जो कि पाले जा रहे हैं, उनकी तरक की होनी चाहित।
*ी मुहम्मब छस्माईल (बंरकपुर) : समापति महोदय, वरफ़ बिल के सिससिले में मुके यही कहना है कि भ्राज से नहीं पह मुमलमानों के बकफ़ का सवाल आज बीस बर्स से है। आज बोस सालों से इस व₹फ़ बों की यृद्धि हई है ओर उसकी जो प्रापर्टी है उसकी जो हालत है, वह नाकाfबले बर्दाइत है। पहां सबसे ज्यादा करट्शन है और वहां पर किसी किस्म की गवनंमेंट की तरफ से मदद नहीं मिली है। मेम्बर मी थे, कमि₹नर मी था, लेकिन ₹्टटटों की यह हालत है कि बिलकुल अनाघों की तरह से इस वकफ़ बोड को घोड़ दिया है। यह जो मनमानी चाहते हैं करते है और व₹फ बोरं के जो मुतवल्ली हैं वह अपनी मनमानी करते हैं। यद्व हालत थी। एस हालत में जो अमें 5 मेंट लाया जा रहा है उससे कम से कम यहु उन्मीद है कि यह जो गवनंमेंट है. जो आज इन्दिरा गाषं की गवनंमेंट कहलाती है, वह् वक्फ बोडों की मोजूदा हालत का सयाल करेगी। अाज

वहां पर जितना करटझान है उतना और कहीं नहीं मिलेगा। अगर इूकी छाननबनोन को जाय तो पता चलेगा कि करोड़ों रुपया आज हृमारे देश में पड़ा हुआ हैं जों व₹फ रटेट के नाम से है, लेकिन उसकी देखमाल सरकार की तरफ से किसी किस्म की नहीं होती। बोरंड बना दिये गये हैं वद्ह बिल्कुल निकम्मे हैं। कभमइनर साहब की रिपोर्ट आती है कि सवें पर हतना खर्च आया हैं और आधा सर्वे के अन्दृ गायन कर देते हैं। अज़ ₹टेट गवनंमेंट्म की रिपोटं को देखा जाय, यू० पी० को रिपोटं को देखा जाय बिहार की रिपोटं को देखा जाय, जितनी मी गवनंमेंटें है, मले ही वहां कांप्रेस गवनंमेंट हों, उन्होंने जो बरताव किया है वह इस काबिल नहीं है कि मै यहां बतला सकूं। आप सब लोग उसको समफते हैं। वेश्ट बगाल में यूनाइटेड फंट गवर्नमेट अमेंडमेंट लाने की दोशिश कर रही है कानून में ताकि इन तमाम चीजों को रोका जाय। में इंत्री महोदय से कहूंगा कि बंगाल की गन्न्नसेट इस सिलसिले में जो कदम उठा रही है घ्रोर जो कानून बन:ने जा रही है वह इस तरफ हयान दें और दूसरी। स्टेटों में मी उस किसम क्र कानून बनवा कर वक्ष की रक्ष! करें।

इस बिल के अन्दर पह है कि जंसे बंगाल में सरकार अलग से काम कर रही है उसी तरह से जभमू कारमीर में इसके लिये दूस्तरा कानून है। यद कानून वहां पर लागू नहीं होगा. हलांकि काइमीर में सबसे ज्यादा समनति है वःफ स्टेट की। वहां की सरखार से मेरा कहना है कि वहां के कानून को बदल कर वह केन्द्रीय सरकार के तहत इस मसले को दे दे। यह बिल्कुल उचित है ।

बहुत सी श्टेटों की हालत यह है कि वहां पर उनकी डतनी आमदनी नहीं है कि वह मfिजदों और मदरसों की देख भाल कर सके । वह बदृत हुरो ह्रालत में हैं। सरकार को उनकी मदद करनी चाहिये । बत उनकी किसी भो

किस्म की मदद बा हन्तजाम नहीं है। मै चाहता हं कि कम से कम इस कानून के पास होने के बाष इस चीज का सवाल रका़ा जाये कि जो वकफ स्टेट आज़ इस लायक नहीं है कि अपने फड़. को मेनटेन कर सकें उनकी मदद सरकार करें।

इस बिल के सब्बच्ध में मुभे यही कहना है कि घह चीज वीसमील लाने की नहीं हैं। यह टोग्न आउटलुक का सवाल है। अगर वकफ ₹टेटों के बारे में सरकार ने अपना पूरा अाउटलुक बदला है तो उसी के म्राघार पर यह बिल काम में लाया जाये। तोवा करने से बकफ स्टेट्स की काफो मदद का जा सकती है प्रोर सम्वनितों की रक्षा भी की जा मकती है सरकार इस चोज को सी\{रयमली ले ।

श्री मु० घूनुस सलोम : सभार्वति महोदय, जो तकरोरें इस वक्त हाउस में हुई है उनमें चनः बातें ऐेसी हैं जिनका जवाब देने की जहरत है। मुभे एंधा महूूस होता है कि बाज आनरवल मेम्बसं को वैक प्रेंच की वर्किम को समभने में गलती हो गई है। भ्रगर वकफ ऐषट की fिपfरट को प्रोर उसके जरिये से काम करने के तरीके को सामने रववा जाये तो बान को समभने में आसाननं। होगी।

रियासतों में बकन बंडंड हमलिये बनाये जाते है fक वह हस बात की निगरानी करें कि व्वफ करने बाले ने जिस गरज के लिय जायदाद बवफ की है उसकी अामदनी उम गरलन के लिये
 पर या ट्रस्टी पर या जा उसका मेनेजर ह़ोता है उस पर यह् पाबन्दो आयद होतो के कि वह हर साल अपनी अभददनी और लवं का बंट मजूरी के लिये बदफ बोह के सामने पेश करे। इस तरह से तमाम आयदादों जर, जो मोकूका जाय-
 राज मोजूद हैं, उनका मुपविजन कायम रहता है। यहां पाम तोर पर कह देने से कि ब्दक की जायदादों का गनत इस्तेमान हो रहा है

मसला हल नहीं होगा। भी बे A कम कहंगा मर घुक्रगुजार होऊँना अगर किसी अनेतेवल मेन्बर की तरफ से किसी लास वकफ के मुनानिलक निकायत आये कि इस बमफ की अमपनो यहां सफं होनी चानिये, बजाय इसके उसके ट्रव्ट ने उसको अपने कार सफं किया। किसी वईफ की जायदाद fकमी हौfिपटल के लिये सफं होनी चाहिये भं। बजाय उसको दबाओं पर या अस्पताल पर खच करने के ट्रस्टीज ने उसका गलत इस्तेमाल किया। प़िमी हालत में में यकीन पूरी तरह पर दिलाता हूं कि जो भी कायंगाई कानून की तहत की जा सकती है वह की जायेगो। लेकिन लो ों के जहन में यह गलतफहमी फंल गई है कि वही भाम बक्ष बोरं का है कि वह द्वाखाने खोंले या ग्नूल जलाये या सराय का काम करे । यह ख्याल बिक्कुल गलत है। व३फ बोड़ं का लवं चलाने के लिये जो 5 कीसदी रुपया जमा किया जाता है वह fिके इस घंसते होता है कि वपरं चां का हासेfिन्वामेंट कायम किया जयये। fर्यासनों में उन्होने आ्रपने. इस्टेनिलामेंट कायम किये हैं। जो 5 फोसदी रुपा होता है वह सिफं बपफ के अमले के लिगे और लिधितेषन के लिये या दूवरे जो अघः ।जात होते हैं उनक निये रक्बा जाता है। लेकिन अगर किसी वैफ की अामबनी इननो यादा है. फजं बीजजये बह 2 लाख हो गई ओर बरें डेढ लाब्बहै है, 50,000 रु० बच गया ता उ母 50 हजार रु० के मुलालिबक अह=यार के कि वह निम ने क काम मेंचाहें सं करे, चाहे कानेन के लिय खिचं करे बाहे

 वक् दोहं कायम हैं और उहा उहा पर उन ही
 प्रच्छे नाम हो गहे है। बामिननाधु ट्टेट में,
 मुभुको जा कर देलने का मोका fिषा है, हैं
 है. सानेत्रों को हमक्षाः दो जानी है। इमां वरह से पंखाँ और हीविएला बक्रु तो हों के बरिये बहुत काफी मषत दी जा रही है।
［ श्री मु० यूनूस सलीम］
कल के किषेट में मैने यह ज्ता देखी $\mathrm{F}_{\text {क }}$ जितने वक्षफ बोर्ष हैं वह आम तोर से नुफसान में चल रहे हैं। यानी जितना उनका एँच है उतनी आमदनी नहीं होती। चूंकि घ्रामदनी ¢म हो रही है इसलिये उनको लोन के लिये ब्वर्न्ं देनी पड़ रही हैं। इस fिसम के रिफाही फाम चाहे हास्विटल कायम फरने की बात हो， बाहे ₹फूल कायम करने की बात हो，वह वकफ हो के की पठ्यूं में आना है।

दूमरी बात जो अनरेबल मेम्बर साहबान ने कही है वह जम्मू कारर्मंर स्टेट के मुनाहिलक कही है। जहां तक जम्मू काइमीर ₹टेट का लालुक है，मसले के दो पद्यूतू है । एक तो यद हि जन्मू ओर काइमीर ₹टेट में जो मोकफा षायदादें हैं उनका छंतजाम जिस तरह् से हों रहा है वह सही तरीके का है या नहीं। दूसर। पहलू यह है कि यह सेंट्रन एकट जम्मू और काइमीर की स्टेट पर कदों लागू नहीं किया जा रहा है। पहलो बात का जनाब यह है कि इससे पहले मी यह बात हमारे सामने लाई गई घी और ＜मने जम्मू काईमीर की रियासत से दयक्त किया कि वह हमें हस बात ही इत्तला दें कि बाा जो चेयरमेन वहां इस वक हैं वह च $\begin{gathered}\text { की }\end{gathered}$ बापदाद का गलत सर्षे कर रहे हैं ？हमारे पाम कोई ऐसी किकायत मोसून नहीं हुई है । ब्री गुरत ने फकर सवाल के जारयंय मीद मालूमात चाही है। मै कहना चाहता हूं कि अपर ऐसी फोई मालूमात होगी तो हाउम के मामने जरुर पेश में कर दूंगा।

धी कबर लाल णुवत्त ：बया ₹ंटे गवर्नमेंट ने यह कहा है कि कोई शिकायत नहीं अाई है मोर वनक ठीक चल रहा है ？ऐसा क्षया भापके वास जब ब अया है ？

घी चु० यूनूस सलोम ：इसक पहेल जो जबाब अया था वद्ट यही था 拉 कोई शिकायन न䭘 है

हूसरी गता एक्ट को जन्मू काःमीर पर चाफित् किये जाने के चाे में कही गई है। मेने

अपनी जनार्वी तकरीर में यह कहा था कि घैरिटीज़ और एडाउमेंट्स का जो मामला है， वह कनकरेंट लिस्ट की एटरी नम्बर 28 में अता है। कनकरेंट लिख्ट पर जो सबजैक््स हैं उनको जम्मू काइमीर पर नाफिज करने के लिए हमें दस्रूर के आたिक 370 पर नज़र रखने की जहूरन होगी। मैं बह आर्टकल आपछो पढ़ हर सुनाना चाहता हूं ：

370（1）Notwithstanding anything in this Constitution，．．．（b）the power of Parliament to make laws for the said State shall be limited to（i）those matters in the Union List and the Concurrent List which，in consulta－ tion with the Government of the State，are declared by the President to correspond to matters specified in the Instrument of Acces－ sion governing the accession of the State to the Dominion of India as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for that State；and（ii）such other matters in the said Lists as，with the concurrence of the Govermment of the State， the President may by order specify．＂

हम खुद्दन्बनुद किसी कानून को और उसको जो खाम तोर पर कनकरेंट लिस्ट पर हो，जम्मू काईमीर गर उस वक तक नाईिज नहीं कर मकते हैं जब तक कि हमें स्टेट की कनकरेंस हाईलल हो जा丁 । इससे पहलने मी
 कर रहे हैं। छस एमेंड़ा बिल के सिलझ्तले में आनरेबन मेक्बं ने जो खयालात पेश किए है उनको रोशनी में ह्म फिर उनं ख्यालात से जम्मू काइमीर ₹टेट गवर्नमेंट को वाकिक करा देंगे और अगर जम्म् काइमीर ғंटंट तंयार हो जाए तो फिर हमारे लिए प्रेजोएेंट्स आडंर हा।सल करना कोई मुईिकल नहीं होगा। जहां तक कनकरेंट लिस् के सबजं ₹ट्म का तल्लुक है दूसरी ₹्टेट्स के साय मी हमारा यह् बरताव रह्ता है f ऊ जब हम कोई ऐपा कानून लाने है तो पहले हम उसको सकाुं लैट कर केते है ताकि हमको उनके घादंट माफ वूू का，उनकी खात का，उनके मंगे का पता बल जाएं। लेकिन जहीं तक जम्मू काषमीर का ताल्लुक है，उसकी

## रजामंदी छस मामले में लना जहूरी होता है ।

 जब तक उसकी रजामन्दी हमारे पास न हों, हम प्रेजीटंट अर्डर निनाल नहों सकते हैं। इसलिए हम और पाईलयामेंट इस मामले में मजबूर है। उसकी रजामन्दी हामिल करने के लिए हम सिफं उनदे वह सकते हैं, उस पर मसर या दबात या ज़ोर नहीं ढाल सकते हैं। हम इस सिलसिले में उनसे कनकरेंस हासिल करने की कोशिण कर २ हे हैं। जैसे ही वह आ जाएगी, हम প्रंजीडेंय अंडर को हासिल करके, दसको जम्मू काईमीर पर भी लागू करने की कोणिश करेंगे।इन अलफाज़ क साध में प्रार्थना करता हं कि इस बिल को पास किया जाए।

MR, CHAIRMAN: The question is:
"That the Bill be passed."

The moiion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up the consideration of the Motor Vehicles (Amendment) Bill.

बी गुग्चरसा सिह (फिरोजपुर) : चेपरमेन साहब, म्री रराबोर मिह् जन ने किना वज़ जो उफ़ती मचाई है, वह मे समभचा हूं कि प्रोसीडंड्ज का हिस्सा नहीं बननी चाहिय आर उसको एनसपंज कर दिया जाना चान्यि।

MR. CHAIRMAN : Your statement also bas gone on record

घों कंबरसाल गुप्त : आप मं। कुत्र्र कहिंये।

बी पुर्बरा रहE: हम चंडोगढ़ नेकर छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंग च़िड़ढ़ा।

बी रसमीर नलह्ट : ह्म लेकर छोड़ॅगे।

धी गुरचरए सिह : बंडीगढ़ में दे सेंगे ।

### 14.55 hrs.

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL


#### Abstract

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) :


Sir, I beg to move :
"That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

As you are well aware, the subject of mechanically propelled vehicles is covered by entry 35 in List 3-concurrent list-in Seventh Schedule to the Constitution. Under the proviso to article 7x(i) thereof, the execulive authority in respect of motor transport vest in the State Governments. The operation of motor vehicles is regulated under the Motor Vehicles Act, 1939, which is a Central Act, and the Rules framed by the State Governments thereunder. So far as administration of the Act is concerned, it is the responsibility of the State Governments.

The Motor Vehicles Act. 1939, was last amended comprehensively in the year 1956. During the last few years, road transport made rapid progress in this country and a large number of suggestions for improvement in the working of the Motor Vehicles Act, 1939, were received from time to time from the various state Governments and persons interested in the industry. The nationalised transport undertaking have, on the basis of their experionce. also been pressing for some changes in the provisions relating to nationalisation of road transport which were introduced in the Act. in 1956. The Road Transport Reorganisation CommiHee. 1959, commonly known as the Masani Committec and the Motor Vohicles Insurance Conmittee, 1962-63 made a number of important recommendations involving amendment of the Act. The present Bill, therefore, seeks to give effect to the recommendations received from the State Governmenta. the transport undertakings and the above mentloned two Committees and other bodian which were found acceptable by the Central Government. The Bill also aims at removing the difficulties with regard to the administration of the Act which come to the nouce.

## JSbri Iqbal Singh

of the Government of India from time to time.

This Bill was introduced in the Rajya Sabha in 1965. It was referred to a Joint Committee of both Houses who presented their report last year to the Rajya Sabha The Bill was passed by Rajya Sabha last year and it has now come before this House.

Regarding the salient features of the Bill, firstly we have provided for the regulation of goods transport and the working of the booking agencies and others. We were receiving numerous complaints in regard to this matter and we have provided for their regulation.

At present, compulsory insurance covers personal injury and death only. Now it has been provided that compulsory insurance of motor vehicles would also be against damage to property of third including public property of a value not excceding Rs. 2,000 . If wilful misrepresentation of facts by a vehicle owner to the insurer or any vexatious attempt by the insurer to repudiate his liability come to notice, these would be penalised.

About payment of compensation, regarding interpretation of the old Act, doubts were expressed by some High Courts that if an accident huppened beyond the road by the vehicles getting out of control, it was not covered by that Act. Now, we have provided that whether the accident is on the road or whether the vehicle gets out of control and causes an accident beyond the road, it will be covered by third party insurance.

## 15 hrs.

In this Bill we have provided for strict tests to the drivers so that we nuay be able to minimise accidents. It has been mentioned in this House many a time that drivers who are not medically fit are permitted to drive vehicles. Here we have provided that every driver has to give a new certificate of medical fitness after five years. In order to remove the difficulties of genuine drivers we have provided that for the interim period thoy may be given temporary fiesoces. I am sure this will go a long way in improving the standard of driving and minimising accidents. Provision has also been made
to empower State Governments to frame rules prescribing distinctive badges and uniforms for drivers of public carriers operating on inter State permits. This is designed to reduce hold-up of inter State traffic.

In view of the improvement in road designs and better types of vehicles now in operation, the speed limits have been increased for certain classes of motor vehicles. Since some State Acts have already provided for it this amendment will ensure uniformity of standard throughout India. The increase in speed limit is, however, not such as to endanger road safety.

Coming to inter-State route permits, now it has to be counter signed by so many regional transport authorities. Under this Bill that power has been given to one regional transport authority so that the road transport operators can be saved the trouble of going to nany regional transport authorities.

With a view to promoting tourisn, provision has been made for grant of regular inter-regional and inter-State permits for vehicles used exclusively for tourists. Operation of these tourist vehicles will be subject to certain special conditions in the interst of passengers. We hope this provision will have the effect of improving tourism.

This Bill further empowers the Central Government to make rules with regard to the following matters, namcly, additional conditions under which permit may be granted to a tourist vehicle, the fees on payment of which an appeal against any decision of the Inter.State Transport Commission may be preferred and fees in respect of any matter involving the rendering of any service by the officers or authorities under the Act or any rules made thereunder in respect of which the Central Government is empoweres to make rules. It has been provided that the appeal against the Inter-State Transport Commission will be heard by a Tribunal whose member will have the same qualification as that of a District Judge. 1 an sure this provision will go a long way in removing the complaint that justics is not done by the authorities.

The Bill also empowers the Central Government to excrcise the powers conferred on the State Government by Chapter 44 of the Principal Act in respect of a Corporation or a company wned or controled by the Central Government or by the Centeral Government and one or more State Governments in relation to an inter-State route or area. The effect of this provision is that the Central Government will have the powei to make rules under the provisions of the principal Act in relation to such corporations.

This Bill has been considered in detail by a Joint Committee of both the Houses. Rajya Sabha have accepted only two amendmants relating to sections 41 and 54. This is not a comprehensive legislation. We propose to bring a comprehensive legislation soon to remove all the defects in the existing legislation. We will consider all the suggestions for incorporation in the comprehensive legislation in order to completely overhaul the existing Act. With these words I move.

SHRI CHAIRMAN : Motion moved:
" That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The total time allotted is 3 hours. I think, we will have 2 hours for the first reading and 1 hour for the second and third readings. Hon. Members may not take more than ten minutes in the first reading.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittor) : Mr. Chairman, I am glad that the Government has brought forward some amendments to the Motor Vehicles Act because by bringing forward some amendments they are helping the transport operators though there are some clauses which affect the transport operators.

Whenever we pass any amendments to the Motor Vehicles Act, or any legislation, we must not forget that most of the transport operators are uneducated people and are not well versed with the Motor Vehicles Act; so, in passing such Acts we must take this into main consideration.

Also, in providing for punishments in the Act we must be lenieat. The punish-
ment should not be deterrent. Imprisonment should not be there except for rash and negligent driving. For other offences, I request the Government not to impose any imprisonment.

In clause 17 amending section 42 it is said that a vehicle must have a permit to carry goods or passengers on a particular route. That is understandable. If there is no permit to carry goods or passengers on that particular route, he must be punished. But I cannot understand when in this Act they say that the same punishment will be awarded if the vehicle is found on any road even though it may be empty, it may not be carrying any goods, not even passengers. According to this, the same punishment will be awarded to the owner of the vehicle even for plying an empty vehicle on other routes. Is it the intention of Government that they must have the workshop, shed and everything only on this route for which they have given a permit? If a permit is given to a bus to run from one place to another in Delhi city, according to the rules he cannot take the bus to a shed or a workshop on another route; he will be punished and his permit cancelled. I can understand if your intention is that the operator should not run a bus or a lorry on any other route for which he has no permit. But he should not be punished if he wanted to take an empty bus to a shed or a workshop. I think, the hon. Minister will consider this and see that that clause is removed from here.

Then, according to section 58 of the Motor Vebicles Act, the renewal of permit is fixed every three years. If after three years within the grace period or a month before that, a permit holder sends his permit for renewal and the officer in charge of renewing the permit delays the renewal of the permit and rentwers it after one year, though the permit holder has suffered by not running the vehicle all this time, the permit is renewed only for two years and not three years. In such case the Government must ask the officers, or they must put a clause here, that whenever a permit is renewed, they must renew it for a period not less than three years. That provision must be there.

Then, due to reorganisation of States, the operators have to run their buses from

## [Shri Chengalraya Naidu]

one State to another. In some areas, they have to run through two or three States, specially, the goods transport and also the passenger transport. In such cases, the Government says, they are allowed only 8 k . metres in those pockets where they have to go from one State to another. If it is more than 8 k . metres, it is not allowed. After the formation of the linguistic States, there is unfortunately, so much trouble for these transport operators. Though they have a permit, they cannot go more than 8 k . metres. That is not enough I would request the Government to make it 30 or 40 k . metres. Then there will not be much harasment to these operators and these people need not go for renewal of their permits to other States very often. This suggestion may be taken into consideration. Instead of 8 k . metres, you make it 40 k . metres so that these operators will not be harassed by the transport authorities for renewals.

There is another important clause 41 B . I am not against nationalisation of bus transport. Previously, whenever the Government wanted to nationalise the route and put State buses on the route, they used to notify it and call for objections and then only they took a decision. It was only after that decision, the State buses used to be put on the route and the other operators used to withdraw their buses. Now, according to the new amendment, if they merely publish that on such and such route the Government intends to run State buses, that is enough. This is not proper. Without any notice to the operator who is already on the route, without calling for any objection from him, if you merely publish all of a sudden that you are going to run the State buses on that particular route, that is not a proper thing to do So, this clause puts the operators to hardship. I would request the Government to consider and see that the previous arrangem ent of calling for objections is there and then only a decision is taken. According to the new provision, it becomes an ex parte decision. Some High Courts have also remarked that the way in which the Government is announcing and nationalising the routes is not proper. They have remarked that operators must be given enough time and objections should be called for. I hope the hon. Minister will consider it and do it.

Coming to clause 52, Section 93 of the principal Act, there they have said that if
the bridges or culverts of trees on the road are damaged, they are to be treated as thirdparty property. I cannot understand. This is Government property, or public property This cannot be treated sa third-party property. or party property. This is included in the insurance. Even if due to a mistake on the part of the engineer, a bridge gives way, he will say that the lorry fellow is responsible and that it is on account of him that it has been damaged. There is no evidence for the lorry fellow to say that his lorry has not damaged it and that some other lorry may have damaged it. They can say that this lorry fellow has damaged it It will be very difficult to find out which lorry has damaged the bridge or road or tree. So, this also must be taken into consideration.

Now, I come to clause 71 at page 33 seeking to amend section 130. All these years, when the operators plead guilty before a court they are only fined or when the magistrate says 'there is a cause against you. Will you agree to it or do you plead guilty? If you agree, then you must compound so much'. the operators used to agree and the fine used to be collected, and the operators used to send the money by money order or some such thing. But now it is proposed that they will not only be fined but they will also be subjected to imprisonment. This is a very strong penal section. I hope the hon. Minister will consider this matter again.

Section 71 of the Act prescribes the driving of a motor vehicle within the maximum speed limit, and under section 151, punishment is also given far contravening that section. If the driver of a transport vehicle drives it fast, then it is the mistake of the driver and not the owner who sits somewhere far away in his house and who is not sitting in the vehicle to find out whether the driver is driving it fast or slow. That is not the business ef the owner. It is the business of the driver. If the driver commits an offence by driving the vehicle fast, then it is the driver who should be punished and not the owner; punishment should not be visited on the owner by suspending his permit.

I now come to section 72 relating to overloading of these vehicles. After all it is not the owner who runs to bus or goes in the bus. The owner will entrust it to the driver and conductor and expect them to run the bus. He will ask them to run the bus
according to the rules and ask them not to overlord the bus. But if the driver and conductor join together and they overload the bus and run it, then it is only the driver and the conductor who should be punished. After the maximum capacity in the bus is reached they would not issue further tickets, and they will pilfer that extra amount. So, it is they who are to be punished and not the owner, and the permit of the owner should not bo cancelled for the fault of the driver and the conductr. It is only when it can be proved that the driver and conductor have overloaded the bus on the instructions of the owner, that the owner may be punished or his permit may be cancelled. If that cannot be proved, then the driver and conductor are responsible and it is only they who are to be punished.

SHRI UUAVATiI (Puonkgotlai): How to prove it ?

SHRI CHENGAIRAYA NAIDU : Even if the owner says so the drivers and conductors might be asked not to overload the buses.

SHRI UMANATH: If they do not, then they will be disinissed.

SHRI CHENG ILRAYA NAIDU: They cannot be dismissed so easily. There is the labuar chum to which they cango. So, I would refuent that the wie: should not be panishef and hic permit should not be cancelled for th: fish oithe driver and conductor. A tually, when they overload the buses the mosey that thiy collect by such over. loading will not $g$, to the owner but they pilfer this amount. So, this matter aloo must be looked into.

These things are very important and if they are not taken into consideration, we will not be doing jutice in amending the Motor Vehicles Act.

Regarding insuradce just now the Minister said that they have increased the time limit from two months to six months. All these days, with regard to third party insurance claim, they had to do it within two months.

SHRI IQBAL SINGH: Now it is six months.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : There is some other trouble also. Some people
may instigate some others and false claims may be made. In this matter, I request the Minister to consider ..

SHRI IQBAL SINGH: You want more or less ?

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: Leas Sir. It should not be more becauso these claims may also be made. When the Government is going to nationalise general insurance, instead of preaching socialism to others, I want the Government to nationalise the general insurance and then introduce the Bill so that the Government will benefit. I have no objection to that,

## SHRI UMANATH : I support you.

SIHRI CHENGALRAYA NAIDU: TilI then don't create situations where the insurance people will benefit. I don't want these insurance people to benefit. I want that the Government, instead of preaching socialism, should come forward and nationalise the general insurance. Only then Government will get more money. I want this to be done.

The other thing is : the Minister said that a certificate of medical fitness will be required before driving licence is given. That is a very good proposal. If a bus driver who is not medically fit drives the bus, he can endanger the lives of so many passongers in the bus. This is a sery good thing and I support it that a medical fitness certificate must be produced before licence is issued.

Another thing, when you are so much carcful the lives of the passengers in a bus, what about the lifes of so many millions in this country and so much of property in the hands of the Ministers ? I suggest that Ministers also must get a medical fitnete certificate so that they can rule the country.

SIRRI UMANATH: We support you on this also.

## SHRIMATI ILA PAL CHOUDHURI

 (Krishnagar) : I find that this Bill bas sought to amend the original Act. In 20 far as it goes, I support the Bill, but I hope the Minister will agree with me that a more comprehensive Bill is necessary.In this Bill what has been done ? It is absolutely loaded against the private busowners. I am surprised to hear my hon. friend opposite say that most of the bus owners are uneducated people. I am really surprised. In my State of West Bengal this is one of the fields where the educated youth has taken it as a means of carning their livelihood and it is one of the fields where the small entrepreneur can take up some business instead of going into the wilderness seeking for a job which he may not get, no the Government can give him.

### 15.24 brs.

[Shri Prakash Vir Shastri in the Chuir]
In this Bill there are one or two things I would like to bring particularly to the Minister's notice. There are minutes of diasent in the report and in these miuntes of dissent some vald points are made. One is that issue of more permits is refused if you find that the route is overloaded and thero are too many buses on that route. If there are too many buses some buses will go out of their own accord. But, let there be a healthy competition so that the bus owner aho against whom you are trying to put up all kinds of barricades in his was, may play his role. Let there be a huathy competition and let the travelling public be given the best comforts so that they get the best trataaport. In the rural areas the bus transport is the only lifeline of the poople. You have not railways everywhere and 60 , of the pasengers and goods are carried by private bus owners.

There is a handicap in this Bill at every stage. Take the insurance question. Here clause 54 amends Section. 95 of the principal Act. Now it is practically therd parts insurance. They always say that the person who is hurt is responsible for some sort of neg. ligence and so he is supposed to have contributed to the accident. So, if he has to get Rs. 100 , he gets only Rs. 60 and the bus owner is made to pay. The insurance companies go sent-frec. The bus company will have to pay the amount. I request that the Minister will have to look into this particular matter. This law, 1 think, has been copied from the British Law of Torts and that is very harsh. They themselves are feeling the harshaess of it , and trying to relax
it. On the other hand, we are making more rigid laws for our own people. This is absolutely unnecessary. Secondly, the financiers from whom the bus owners have to get money to buy the buses have been given under scope. When one instalment has not been paid the financier can just go and take possession of that bus wherever that bus may be. It is a very difficule situation for the bus owner. Sir, previously the cost of a bus was Rs. 7,000 or Rs. 10,090, but now it is Rs. 70,000 or Rs. 80.000 . The bus owner has to go to the financier for moncy for buying the bus and he pays in so many Instalments. $30^{\circ}$, of the money advanced is covered by the interest charges which the financier gets. Added to this is 3 to 5 per cent, financecommission. All these things justifiably reveal that the financiers are amply safeguarded and they are able to realise their capital long before the instalments cxpire. 10 the bus-owner just misses paying one instalment the financier will take possession of the bus. That is a very difficult situation for the bus owner.

Thirdly, I wish to say this. When a person asks for a permit he has to pay Rs. 500 security deposit at once. The middle class persons and the small entrepreneurs will not be able to straightway find that amount of Rs. 500 cash deposit just to apply for the permit. I hope the hon. Minister will consider this point and see this is droped. I have tabled an amendment and I will speak on it when the clatuses come up.

Fourthly, on the question of delay by the authorifies. Why should the hus owner suffer because the delay is caused by the administrative authoritics ? Renewal is for 3 years. When he goes to renew his permit the permission is kept pendiag for one year and then it is renewed for the next 2 years. Why should he be the loser when the administtation is at fault ? When we preach of sociatisin to the small people, why should we put difticulty for the small businesman, the small entreprencur? I have got an amendment on this particular point and I will speak about this when the clause is taken up.

Then, Sir. I wish to say that the recommendation of the Alf-India Motor Unions Congress have not been accepted. I hope the Minister will look into it and accept whetever recommendations they have made.

Traffic in rural areas is mainly served by the private bus owners. $60 \%$ of the traffic is carried by them.whether it be goods or passenger traffic. They must be given every facility to carry on their uccupation. This is one of the lines that the snall businessman can take up. particutarly in West Bengal.

Lastly Sir, the third schedule in the Act pats down the criteria of what the driver must know. I am horrified to see that in the case of invalid cars Clauses 7,8 , and 9 are $n x$ applicable. Here they talk of driving the vehicle backwards and forwards. He has not to do it. He aeed not know how to do it. Then they say 'cause the vehicle to face in the opposite direction ... He need not know thow to do it. Then we find give by hand and by mechanical means (if fitted th the vehicte) or in the case of a disabled daver for whom it is impracticable or underirable to give signals by hand., Are all these things. necessary ? I am horrified to see these things. For the invalid driver, if the is an invalid diver. I have not seen one myself-1 daresay ther:are mecthanical aids.

I hope the hon. Miniver will book into it because trunsport is the lifeline. If invalid' cars ate going to be ued more and more for tamport and invalid or disabled people ate upio trive and if invalitisare to driven in them, then they nust have much better driving compotunce than any other bus driver or public carrier driver.

I hope the dice that is looded against the private carrier will now be taken into consideration and an comprehensive Bill may be brought so that the private operater does not feet left out in the cold, completely unable to pursuc a trade by which he is :abe to earn some sort of a living and he does not have to run around in circtes secking a job he cannot get.

SHRI S.K. TAPURIAh (Pali): I am glad this Bill has come up for discussion today as it will give us an opportunity to discuss this important road transport industry.

There is nothing at all to appreciate in this Bill which, as the Minister himself has admitted, is not comprehensive. It is the characteristic of this Government not to be true even to itself. It is a slipshod, halfbaked arrangement because they could not
find themselves capable enough to bring forward a comprchensive measures.

If a comprehensive Bill is to come at a latet date, what is the use of this Bill? Could not they have waited? Or if it is in their nuind to delay further a comprehensive Bill, I would recommend that all the amendments that have been tabled by various menbers should be accepted by Government so that while they delay the matter again. the serious lacunae that remain in this Bill are corrected and not allowed to continue.

As I said, 1 would crave your indulBence to speak more on the road transport industry which though it plays an important role in our national economy. has always been getling a Cinderella-like treament from this Government. Nearly 9 lakh vehicles ply un roads of whoh $2 t$ lakhs or a little more are truck and buses. Il gives employment directly to about is lakh people and is one of the major sources of revenue to Government because it brings in annually an income of about Rs. 400 crores by way of taxes on fuels, spirits, motor vehicles and roads. When this is sucb a paying proposition for Government, what steps have been taken to improve the condition of roads?

I am spoaking at this stage only for the road tramsport industry in terins of goodsand passenger-carrying vehicles. When I say that it is getting Cinderella-like treatment, I would say that even Cinderella had her hour under the sim and she could live like a princess til midnight, but this industry has never get ansthing, not even a minute, from the Goveramsat.

Of the Rs 400 crores that Government get from the road transport industry, only about Rs 140 crores are spent annually on rosid development. Hardly anything has been done by way of survey of the areas and requirements whether urban or rural; no attention has been paid to the requirements of food grains movements, goods movernents industrial products movements or even passenger movements. You go to any major cily. You will find people hanging on to the buses. You will find them waiting for hours for buses. In villages or outlying atcas, also you will find peopte waiting in the sun, rain or blizzard for hours together for a bus. Have they made any
[Shri S. K. Tapuriah]
analysis of the volume of traffic generated on particular routes? Whether it is the nationalised sector or private sector where they are giving permits, have these permits been given only on the basis of requirements whic: have been determined by a survey conducted and not on the whims of whichover Government exists there and on the basis of some under-the-table money being coughed up for grant of permits? A situation has to be created by Government's legislation and not by slogans where speedier, safer, cheaper and easier travel facilities are made available to the public.

I would like to take this opportunity to expose the two faces of the Goveroment, to explode the myth of Shrimati Indira Gandhi and her-new-found love for the poor. Our friends on the Treasurt Benches as have many sweet words for he poor people, but when it comes to taking any sten, devising any action to nitigate their difficultics, they have nothing to offer, not even tears. You will remember how often in this House we have raised questions or discussions on the subject of tractors, small cars, scooters, fertiliser prices. cheap cloth, anything which has to do which the people even up to the level of the middle income group, how the Government is slow over all the proposals and how nothing even gets done. When does the Government act swiftly? It acts swiftly when manufacturers of cars worth Rs. 20,000 or more raise their prices. Then Government immediately comes out with an ordinance. Have they ever acted so swiftly when the bus or tran prices were raised? That makes me wonder whether when the Government speak of the poor and the Prime Minister speaks of the poor. she is speaking of the poor rich, because it is only the poor ameng the rich who can afford a Rs. 20,000 car. I do not refer to the super rich or Ministers because they go in for imported cars sold by S.T.C. Who travels by these ordinary methods of transport 2 Mr . Tata or Mr. Birla does not travel in these. Then, what steps have this Government which says it has so much enncern for the poor people we read in the papers about this concern for the poor in the speeches made in the round about in Safdarganj Road daily-taken to make bus travel cheaper? Why is passenger transport so expensive? If Government wants to take the stand that in various States there are different party Governments, here
also till two years back, excepting for a brief period in Kerala, all the State Governments were under the Congress, and the present Governments have inherited this malady from that time and they are carrying on with that. So, if you analyse the position, you will find that it is the wrong policy of Government of relying on slogans of nationalisation, of taxing everything high, that has made transportation expensive. High taxes on fael, lubricants, spares, etc. hike the price or the operating cost per mile up. If there is real concern for the poor, I have only one question to ask. whether this Ministry will recommend to the Government and Finance Ministry to reduce the duty on diesel oil-let alone petrol which is used by private cars-becaluse the buses and tracks are run on diescl, so that their operating cost is reduced ? Will the excise duty on those chasisis which are used to build bus bodies tater on he reduced so that the inifial cost is low. becanse if the initial cost is low, the prices come down? But I can assure you that these steps you can never expect from this Government, you can only expect cries, and shouts and slogans.

Then there is the nototious slogan of nationalisation of bus routes. Only one nationalised bus route in India has been in the black, all others have been in the red and they are continumg to be in deficit which means ctther of two things, the State Exchequer is one way or other is financing those corporations, or they have to rase the fares. Government having to levy more taxes to raise revenue from other sources to finance those corporations would also come from the people. So, how does your slogan help, how does nationalisation help when the cost goes up. when efficiency is not there, and ultimatcly you make the people pay for that small privileged of the use of the modern word 'nationalisation,' ?Coming to the bus fleet, it is absolutely impossible to nationalise then and run them with profit. I should like to ask one question. Except for one or two groups in the south like the TVS, which of the other twenty and odd rich business houses mentioned by the Dutt Comnittee are bus owners?

Busowners are small people, ruedium income range people who get buses on hire purchase or through other means of borrowing and run these buses, sometimes one or
two or at the most three. If these were to bo nationalised, you would be depriving these medium income people of their means of livelihood. Is that the way of ushering is socialism? Is it not what they do for the poor, by having them thrown out of employment by nationalisation? A service like this cannot bear the overhead cost of a nationalised service where you should have so many other persons to maintain things, like the accounts, service, security, etc. That cost has to be added to the total operating cost and the service cannot be cheaper. This slogan would not help. This comes at a time when there are bumper harvests and increased industrial production. We need more trucks and good roads for cheaper, quicker transport of goods. At such time they want to make road transport more expensive simply because they have been unable to run their railway service properly and they want to keen parity betucen road and rail haulage by raising the tix on motor vehicles, fuels, lubricants. etc, w, make road transport more expensive, so that the glaring differences may not become visi!le. They want to cover their inefficiency in their own section by these methods which is very wrong for the Government to do.

I smell something of this nature in one of their clauses in this bill on insurance. The LIC is going into a larger sphcre of general irsurance and they are bringing in this amendment that where a claim is made the insurance company can say that since proper information was not given to it, it will not pay the claim. Nobody forces the insurance company to undertake insurance. Let them maintain the porition as they had been doing; let them continue to make all enquiries before they agree to take un insurance before they issite a cover but the moment they have done so they cannot back out of it, they are responsible for it.

Much has been said in this House about octroi and the previous Minister Mr, V.K.R.V. Rao showed great interest in baving i! sceratted. There are meetings of various State Ministers connected with road transport. There has been near unanimous demand for the abolition of this out-dated method of revenue which creates complications and delays and breeds corrupiton. The Government has not taken any steps to persuade
or at least substitute it by any other modern method so that there may not be harassment to the operators. If the Ministry here fails to persuade the State Governments to abolish this, will they take stens to bring on amend. ment of the Corstitution for taking away the power of levsing octroi from the hands of the State Governments?

There are various other items and I shall speak on them when I move my amendments.

भो तुलगो बास जाषव (वारामती) : सभापीत महोटदय, यह मोटर वे हीकित्स किल लाकर सरकार ने एक ऐसा मोका दिया है कि उसमें क्या दिकमनॅ हैं, उन के बारे में हम कहें । दूमरी चीजों के साथ-साथ जो ए़क अन्छी बीज़ भने इम में देबी है बह यह है कि आर०टो०ए• से जां हर हटेट में पर्विट्ट लेना पहाता था, वह अव एक जगह से ही मिल जाएगा। पह मांग हमारो ट्राः्सवोट आपरेटसं फंखोगन की तरफ़ से थी। उस फे उोशान का अध्यक्ष होने के नते, उनकी दिककतें हैं, वे मुओे मानूप हैं। इस fलल में जो कुष्ट सुषार किये हैं वे उन को दूर करने की गजं में किये हैं। देश में जहाँ तक मुले मालूम है ओर जो माशूमान मुके फेंउरेघन से मिली हैं उनके अनुमार तोन लाब लारिषा बती हैं। हन लारी बालों के लिए का लोगो कदिन में एक गक है $f क$ के कोई कंनेटेलिस्टस लोग हैं। हो मकरा है कि इस में से 10,15 प्रतिकान ऐें ओनसं हों। वे घहुत घोह़े है लेकिन ज्यादातर 90 परमेंट तेमे लोग हैं जो कि एँ एक लारी छनाने बले है भोर कहीं कही़ा पर तो ऐमा है 5 万 वुक एक लारी में दो तोन दिएने दार होने हैं जो कि बोटे घोड साग कोते हैं।
 मो जब उन को अपनी काश्रकारी से गुज़ारा नहीं होना है, तो इमसे सहायता मिन्नो है। तो वह एक ऐमा घोटा बंधा उसक लिए
 जितने ड़ाइतरं हैं या सनीनसं हैं वे तो बहीत मामूनी सादमी हांते है ओर उनका लारी चनाने में बही वफलीफ होती है। वह इस गीति से ज्यादा

करते हैं। गाड़ी में बेट ज्यादा हो या कम, उस की स्थीड कम हो या ज्यादा, हसमें पुलिस वाले उनको परेशान करते हैं। पुलिस वालों के पास कोई ऐसा यंच्र नहीं कि वे उस से देखें कि कितनो स्भीड है। हर जगह पर जहां जहां भी गाड़ी जाती हैं वहृं उन को इतनी तकलोफ होती है कि इधर उधर किये वर्गर छुटकारा नहीं मिलता है । मेरी दृषिट से सरकार के लिए भी इसको रोकना मुडिकल सा ही हैं क्योंकि भ्रष्टाचार का जो मामला हैं वह देश में नाखून से सर के बाल तक फैला हुआ है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जहां तक हो पुलिस को ऐसा सोका न मिले, इस का इन्तज़ास करना चद्विए (ठयदधान) ठीक है, आप बकालत करते हैं। जो रफ.नेस होती हैं वह क्यो होती है जोर से वह गाङी क्यों चलाता है ? गाड़ी वाले को तीन तीन दिन खर्च मी नहीं मिलता है आर जो किराया मिलता है वह कम मिलता हैं। माज तो डीजल की, पार्टंस की ओर टायर्सं ओर टयूबस की इतनी कीमत बढ़ी हुई है कि ट्रक चलाना या लारी चलाना बड़ा मुदिकल होता है। इस चीज़ को हम जानते हैं।

अभी अभी इस गवर्ंमेंट ने, इध्दरा जी ने जो बैंको का नेशनेलाइजेशन किया हैं, उस में हम लोगो ने फंउरेशन की तरफ से उन से कुछ्छ चर्चा की, बैंको से पेसा ले कर छोटे छोटे ड्राइवरों और बलोंनसं को देते हैं गाड़ो खरीदने के लिए। लेलेंड या डोज गाड़ी जो होती हैं ये 50 हजार या 40 हजार रुपये की होनी हैं $ا ह म$ ! रुपये लेकर उभ को गाड़ी देने हैं, लेक्किन वह पंसा fमलतः हें हो चेसिस की कीमत, पाट्र स, की कोमत आदि इतनी महंगी होती जाती है कि बेंक का पंसा लेना ओर उम पर ह्याज और द्वन्ट्रेशट देना घ्रोर पंसा लेकर उस के इन्सट:लमेंटस देना मुर्कल हो जाता है। मालूम नहीं कि फंझगरी वाले क्योकि बैंक से पंसा fमलता है इसलिए या ओर विसी दूनरे विशेष ब नरा से, उनकी कीमत बढ़ा देते हैं। सरकार से में विनती करना हूं कि टायंस और टग्रून्न और जो दूसरे पाटंस हैं उन की बिको का कोई

इन्तज़ाम करे, उन की बिक्री के लिए कोई सरकारी ढूकान खोले । अगर ऐसा नहीं हो सकता तो लारीवालों की एक सोसाइटी बन जाए, 10 ट्क और 25 ट्रक वालो की एक सोसाइटी बन जाए ओर वह सोसाइटी पास देने में और टायर और टयूब्म अधि की कोमत तय करने में मदद करे। डस रीनि से यहु हो और जो उस सोसाइटी मेम्बरान हों उन को टायर्मं टयूठस ग्रोर पार्टस लेने में कोई दिककज न हो।

दूसरी बात यह है, जंसे कि इन्टर-स्टेट परमिट के लिए ग्राप ने किया, उस के लिए में आप को धन्यनाद देता हृं, वेसे ही श्राक्टर।य ड्यूटी के लिए मी आप करें। जगह जगह पर म्यूनिसिपेलिटी हो, ग्राम पचायत हो, वहां वर गाड़ी को खड़ा रहना पड़ता है और डस तरह् से उसको ज्यादा वक्त विताना पड़ता है। बमबई से दिन्ली तक श्रमर किसो ट्रक को आना है ग्रोर 7,8 या 15 दिन लग जाएं तो फिर गाड़ी वाले को कोर्ड मुनाफा नहीं होना है और उस का खर्च भी नहीं निकल पाता है। इसलिए भाक्ट राय ड्यूटो हर जगह पर जो बैठी हुई है, वह आ।कटनाय हुग्यूटी आप निकाल दीजिए और जंसा कि आप रोल्स टंअस या दूमरी ड्युट्री हर सटेट में न होते हुए या आबकारी ड्यूटी हर स्टेट में लगा कर एक जगह पर आप वरते हैं ओर फिर उस में से ₹्टेटस को दिस्सा देते हैं, एसे ही अःप इस में मी कर सकते हैं। ऐसा चाहें तो कर सकते हैं कि हर म्यूनिसिकेलिटी या हर स्डेट उसकी जो अक्ट्राय ड्यूटी हो और वह संट्र्र गवर्नमेंट से ले ले । यहां ग्या₹ट्राय ड्गूटी के लिए हृर फलीट के लिए, हर लारी के f 5 खड़ा रखना और आक्टर्टाय उ्यूटी देने के लिए प्राश्रा-आधा घंडे खडे रखना अंजकल की इकनामी में ठीक नडीं है। हमें अगर बीसबोस मील से लारी चलननी पड़े ओर यहां खड़ं रहना पड़े तो हृमें उमझो बेचना होगा $i$ जंसा मैं गे कहा fिगापुर में ओर मलाया में मैंने देखा कि मोटर गाड़ियों के लिए सात मजिजी इनाशतें खड़ी हुई है जो यहां पर हमारे इंसानों के fलए भी नहीं हैं। दकानामी रपीडली बढनी

बाहिए । टंबस हर प्रान्त में अलग-अलग नहीं होने चाहिए। डोजल के लिए् यहां एक टेषस है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टंम्परेरी टंषस बंठाया लेविन वह परमेंनेंट कर दिया गया।

दूसरी बात गुड्स अभिस की है। हर अगह पर चाहे कोई भी गुड्स भ्राफिस खोलता है, तो उसको परमिट चाहिए। हर गुड्स के लिए रेट भ्रलग होते है घ्रोर बीच में वह पैसा के लेते है। गुरस ध्राफिस के लिए कुछ नियचएा होना चाहिए ।

तीसरी बात यहु कहता हूं कि सरकारी काम होता है तो वह जहां सोसायटी हो लगरी वालों की उसको प्रंपर रूंस दें। सरछारी माल जो होता है उसको ले जाने के लिए उनको दें। ₹पीड के बारे में उनको परेशान न करें। बोभ की बात भी आती है। उसका बो भु मी ज्यादा हों तो उसको तकलीफ पटुनाते है। बोभ से गाड़ी का ऐक्सिडेंट नहीं होता। गाड़ी का ऐकिसछेंट होता है जब रोड़ साफ नहीं होती हैं, बीस फुट की छामरी सड़क होती है बाकी कचची होती है। सामने से अगर फोई गाड़ी आा जाए तो एकदम उसका ऐकिसहेंट होता है। इसके लिए रोड्म चोड़ी करनी चाहिए। मैने देखा कि खम्बई से हैदराबाद का रोड है उसमे धृतना लोड होता है जब टंक्स लेन हैं तो रोड़ मी अछ्छी हों आर उसका भी इन्त ज़ाम आप करॅ ।

जो बलेम करने बा 60 ददन के बजाय 180 दिन किया है पह ठीक नहीं है।
> "Clause 54--Amendment of section 95 -of the Motor Vehicles Alt decided to increase the total liability of an owner of a vehicle for the passengers carried from the present Rs. 20,000 to Rs. 50,000 and above."

इससे इं पयोरेस की कोमत बढ़ती है। मालिक को आवने जवाबदार बनाया। है मालि क तो घर में रहता है। बो तोन गाड़ियां हों

तो घुद चलाता है, लडका मी घसाता है। उसको जवाबदार बनाना मी ठीक नहीं है कदों कि ड्राइवर तो वहां रहता है।

मेरे भाई नाह हू ने कहा $f$ कीन वषं से पीरियड कम नहीं करना चाहिए। जिस समय से आप परमिट देते हैं तो वहां से पोरियड निन लीजिए। वहां मी परमिट लेने के लिए उसको कुछ देना वड़ता है।

मेरे माई नाइड्र ने कहा $f$ क मेरो तरफ से जो अमेंडमेंट आाई है वह उनकी तरफ भेजी गई है । घ्राठ किलोमीटर का अन्तर दो रटेट के दरfमयान बहुत छोटा है। उसको कम से कम 60 किलोमीटर होना ठीक है जिससे उनको तकलीफ नहो।

मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता। मेरी एक विनती है कि सेंट्रल गवनंमेंट को दिन्दुस्तान में जितने मी छोटे छोटे घधे हैं जिसको कि किसेंट्रलाइंेशन आफ़ छकानामा कहते है, उनमें से छोटे-छोटे लोगों कों काम करने के लिए सहूलियतें देनी चाहिए। बापको खुश फरने के लिए मैं नहीं कहता लेकिन यह ट्रक आोर लाती के ऊपर धंघा करने वाल माई पंजाब के सिख मद्र स में आकर गाढ़ी चलाते ${ }^{3}$ वह् भादां मो दूसरों के नामने है । उत्राजाब के गांबों में ह्म जाते हैं तो वहा हर गांब में उद्योग मिलते है। छम तरह में मेहनत करके, अग्नि के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं, वह्ह उन की रोटी है। ऐसी मेहनत की रोटी कमाने वाले हस देषा के लिए अभिमान हैं। ह्रूपने पंजाब के सिख भाएवों तथा दूसरे मेहनत करने वालों की अंगर से विनती करता हूं कि जो मेह्नत करके अपना जीवन जलाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दो आए। हतना हा मेरा आकसे नित्रेदन है।

जी घोम भ्रकाता अवनी (मुराद्धाबाव) : समापति महोष्दा, में कुक्ष कहने से पहले प्वादंट अफ़ खांर चाँेगा कि अमी तक पहा यहु प्रथा रही है कि हाउस में गबनंमेट जिस
［धी ध्रोम प्रकाश ：यागी］
पार्टीं की है उसके सद⿸尹口 ज्यादा होते थे，इस－ निए उनको आधा टाइम दिया जाता था। प्रब बह सरकार अल्प संख्या में है उनकेत आधे मेम्बर घघर बंठ गये हैं तो घमा श्रमी मी उनको वही समय दिया जाता है ？

सभापति महोवय ：यह् जो समय नियत किया जाता है वठ पार्टी के सद्धपों की मंख्या के प्राधार पर नियद किषा जाना है। जिननी जिस पार्टी के मद्यद्यों को सका़ है उसके आधार पर हो उनको समय दिशा जातः है，ओर दिया गया है। प्राप अनना माषरा अरनम करें।

भी पोम प्रकाज व्वागो ：सभापति महो－
 के सम्बच्ध में बड़ो उपेक्षा हुई है। किमी देश की प्रग्रति अधारित होती है उसके परिवन्न पर । 1939 मं क्रिटिश गदनंमेंट ने उस मोटर बोहकल ऐवट को बनारा था। लेक्रन 1939 कं पश्वान् सें गवनममेंट ने हस पर कोई हयान नहों दिया कि इसके बारे में कुख्ब हिंना चाहिए। इसके बाद में सद्व 1956 में इस प्रकार का एक ऐषट लाया गया नससकी 102 कलाजेज़ थीं सेकिन वह वहीं की बहीं रखी रह गयी और उसमें कुल 22 कलाजेज़ रहु गई। उसके परबात् सन 1900 में एक छोटा सा बन उपस्थित किया गया ओोर तृपइणन् अब सने 1965 में लाया गया और मन्री महोदय ने अभी खड़े होकर कहा कि हम एक काप्रहेंसिब बिन्त लायेगे में दृखना चाहता दू मंशी महोधय से कि 1947 के बाष 22 साल हो गये，अरे इन 22 सालों के बाद वह ककितिंतिव बिल क्यों महीं ला सके । प्रत्ता उसके निए कोन सं। कमी रह गई थी，इसका जबाष दें।

समापति महोदय，इसके यक्षंष में में कुष बानें और फहना चाहता हहं ओर वह पह कि इसमें सबसे बड़ी चौज़ वरमिट 9 लाली है। समापति महोदय，इस समय देता में परमिट प्रलाली में जितना म्रष्टाचार है उतना कहीं भी नहीं ओर इस पण्टासार की प्रलाली को देलना है तो

कहीं मी चले जाइं कि बोस हजार पचास हजार और एक लाब में भापका परमिट मिल
 जाते हैं तो गदनंमेंट में घूप चलती है और पर． मिट मिल गया तो सरे प्राम बाजार में बेवक्रर परमिट वाले घर बंठ जाते हैं।

सभापति महोवय ：अप श्रवना माषपा कल जारो खवे क्योंक चार बजे राजध्यान की सूवाग्रह्त f्रितित पर विकार प्रारזम होना हैं। लेकिन दिचार प्रागृभ करने मे पहित्न में सदन्यों से अनुरोध ₹रूंगा कि राजस्यान की मूल्लाप्रस्त स्थिति पर सह्ंतुनुभिति वुक्त करने बाले सदस्गों की संख्या बहुत पर्यात्त है। इसनिए अधिक अच्छा हो कि बोलने वाले संक्षिद्न रूप में अवने विचार व्यक्त करें।

15． 57 hrs ．

> DISCUSSION RE. DROUGHT AND
> FAMINE CONDITIONS IN WESTERN RAJASTHAN

सभारति महोगव ：सब से पहले भो अमृत नाहाटा अपना भापरा दस या बारह fिनट में समाप्त कर लें।

डा० फलीसमह（बोकानेर）：जो लोग राजस्थान के है वह़ ज्यादा परिधित है कि राजस्थान की स्थिति क्या है। हमें इसकी खड़े चुभी $\#$ कि अन्य इनाकों के लोग मी हमें मदद देने को तैयार हैं，लेकिन राजधथान के लोगों को थोड़ा अविक समय मिलना बाद्दिए ।

समावनि महोषय ：जहां तक दूपरे दलों का सर्बन्ष है उन्होंने जो नाम भेजे है वह प्रधिकाश ऐसे हैं जो राजस्थान से सन्धनिषत है। फिर मी राजध्थान देश का हो इलाका है। वह लोग भापनी समस्पा को भी अपनी हो समस्य। मानते हैं। किर भी मे मानता हूं कि आपप अपनी बात कह् सकेंगे
＊ो रा० है विड़ला（मूं मनू）：यद ठोक है कि निनदुस्ताम के सरी परीधिधि

बौसना चाहते हैं राजस्चान के बारे में फिर मी अगर कोई राजस्थान के मेमबर बोलना खाहें तो उनको दो दो तीन तीन मिनट दे देना अचा होगा।

बो न०कु० संधी (जोधपुर) : यह वहां के लोगों की आजीविका का प्रषन है इसलिये青 अाप से अर्ज करूंगा कि कम से कम इसके लिए तीन घन्टे रवखे जायें ताक्ति लोग सूक्ष्म हूप से अपनी बात कह सकें।

श्री. घमृत नात्राटा (बा़़ेरे) : समावति महोदय, पई₹चम राजस्थान की आज जो हालत है मै उस का बयान नहीं कर सकता और डस सदन के माननीय सद₹य उस की व ल्पना नहीं कर मक्षते। बीकानेर में, जोधपुर में, घजमंर में, पाली, जालोर, ब.ड़मेग ओर जसलमेर जिलों में इस वर्ष मयकर सूसे की Fिथनित है। जोधपुर और बाँमेर जिलों में लगातार तोन सालीं से सूखा पड रह़ा है और जैसलमेर में तो अगर आप किसी आठ साल के बचचे से पूछे fक बरसात क्या होंती है तो वह नही जानता है। उस ने अपने जीवन में कभी बरसात की बूंद पहते हुए नही देखी। ₹कूल में पड़ता है ओर माईटर से पूछता है कि मा₹टर जो बरसात क्या होती है। इन लगातार पड़ते हुए सूखे का स्थिति मे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि वहां की स्थिरित र्या होगी। अकेल जसलमे जिले में पिद्धले साल करीब ढाई लाख गायें मर छुकी धीं और आप जानते हैं कि इस केष की सारी अर्थ-द्यवस्था पशु-पालन पर निभंर फरती है। इस वक्त मी हुजारों लाखंं गायें रजज्थान से हजारों मील दूर मध्यप्रदेग में गुजरात में और हरियाएा। में विचराण कर रहां है 1 यहां की धधं-ष्यवस्षा अस्त व्वस्त हो घुकी है बोर चाह्ते कुछ मो कमों न किया जाये. अगले 10.11 घर्षो में नापस किष्थति सामान्य हो जाय यह बान हस बक सम्भव प्रतीत नहीं होंतो। आज लाखों लोग शेड्यूह्ड कान्ट्म, रेड्डूल्ड ट्राE्इब्, के, घल्पनसक्यक जोग, भूमिहीन लंग भूख की कगार पर बहे है। 60 प्रतिक्षत मोग

रतोधी के fिकार हैं। रात को उहहें दिस्लाई नहीं देता कयोंक कर सालों से उन्हें हूध, वही य। छांछ नसीब नहीं हुआ और विटेमिन ए धेर बी की कमी के कारा आज वह रतोंषी के शिकार हो चुके हैं। सारे के सारे बच्चे असिथपजर हैं और उंह्ं देख कर दया अती है। यहां तक कि जिन लोगों के पास जमीने हैं उम की मीयहु हानज है कि वह लगातार पिद्धाे कई हप्तों से अपने गह्ने बेच रहें हैं, अपने मवेशी बेच रहें हैं अपने बरतन मांडे बेच एहे हैं। जंसलमेर दाहर में चार-पांच सरीफों की दुकानें हैं जो सुबह सात खजे बुलती है आर रात को बारह बजो बन्द होती है क्योकि लोग अपने चांदी के छोटे मोटे पह्ने ला ला कर बेत रहे हैं ओर वह लोग खरीद रहे हैं। कुछ वर्से के बाद उनके पास तेचने को मी कुछ नहीं बचेग। उनकी हालत 区हुत ही दयनीय है।
16. hrs.

यह्ठ सही है कि इस इलके में अष्षसर अकाल पढ़ता रहता है। राजस्यान सरकार का जो वित्तीय fिजित है वह यों मी अचद्धी नहीं है घोर इस लगातार पड़ते हुए अकाल की बअक्ष से उमकं स्थिति बराबर खराब होती चली गई है। मैं पह्लो बात जो निवेदन करना घह्ता हूं वह यह है कि पर्चची राज₹थान में पक़ने वाने निरन्तर अऋाल की समझ्या को एक राट्रीय समस्या माना जाय और उसक्षे र्थायी हन के लिए के.न्र्र अपने ऊपर जियमदारी हे, २ाध्द्र अवने ऊपर जिक्मेदाशी से । हसलए भी कक इस सम₹या ने उम रुप तथ से घारा fकया जब से हमारे देश का विभाजन हुपा। विभाजन के पहलन दस के च्र के होग सिन्ध और पंजाब चसे जाते थे। वकां उमकां काम मिल जाता था, उनके मबेकियों को बारा fमल जता घा 1 विमाजन के बाव चनका वहृ रास्ता बन्द हो गया 1 विमाजन केवन राजस. यान ने द्वीकाए नहीं किया, मारे देका ने ₹वीकार किया । वियाजन की बजह से हो हम \#मस्या ने जो उप्र स्र बारण किया है उक्षे
[^्री भमॄत नाहाट्टा]
हैल का उत्तरदायित्त्र भी सारे राष्ट्र का केन्द्र का होना चाहिए। में कहना चहत्ता हूं कि इस अकाल की समस्या को हल करने के हमेशा के लिए और सारे रेगिस्तान मिटाकर इस देश को हरा मरा चमन बनाने के लिए यह इतना बड़ा कार्य है कि इसकी जिम्मेदारी मी केनद्र को लेनी पड़ेगी ।

पिछले बाइस वर्षो में राजस्थान के पईि. धमी जिलों के विकास पर जितना खचं किया गया है श्ञायद उतना कम खचं देश के किसी मी जिले पर नहीं †किया गया होगा। में इस ज्ञात को कतई नहीं मानता कि अकाल पूरे का पूरा देबी प्रकोप से है। मह सही है कि बरसात नहीं हुई, लेककन मेरी नियश्चत मान्यना है $\mathrm{F}_{\mathrm{F}}$ केबल देवी प्रकोप ही नहीं है, इस य्रकाल का एक कारा यह् भी है इस क्षेत्र की तरफ पिछले बाइस सालों से लगातार उपेक्षा बरती गई है। जहां देवी प्रकोप हुआ है वहां यह उपेक्षाजनित क्षोत्र भी है। पिछले बाइस सालों से देश के विकास के साथ साथ जो दोत्रीय असन्तुलन बढ़ा है उसके कारएा कुछ क्षेत्र जो विद्छड़े हुए थे वह और अधिक पिछड़ गये । उन्हीं असन्तुलित क्षेत्रों में यह क्षेत्र भी आचा है। जब हम क्षोत्रोय असनतुलन को मिटाने की बात करते हैं उस वक्त इस ल्षेश्र की तरफ फेन्द्रोय सरकार विशेष ध्यान नहीं देती है। और यह ब्षोत्रीय असन्तुलन मिटान। एक कारी यात रह जाती है ।

हो सकता है कि राजस्थान सरकार ने अपना कतंव्य पूरा न किया हो। लेकिन आज यह् प्रश नहीं है । जहां लाखों लोग भूख की कगार पर खड़े हैं, जहां लखखों लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता है, वहां बंठकर फेसला करना कि यहु विषय राज्य का विषय है, या केन्द्र का विषय है यद जिन्मेदारी राज्य की है या केन्द्र की है, इस बहस में पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। आज हस गांषीशताब्दो वर्ष में अगर एक भी आदपी भूख से मरता है या व्यास से मरता है तो सारे देशा

पर कलंक है। इसलिए केन्द्रीय सरकार और राष्ट्र बंठे हुए नहीं देख सकते। इस की वंबानिक जिम्मेदारी के क्षोत्र में हम न पड़े, बलिक में यः कहना चाहता हू कि इन भूसे और बदनसीव लोंगों की सहायता के लिए केन्द्र पूरी जिम्मेदारो घ्रपने ऊपर उठाये ।

पिछले वर्ष भी वहां क्रकाल था और बहुत भयंकर घ्रकाल था। केन्द्र ने पूरी सहायता की लेकिन पिछल वषं भी, मैं आवसे बतलाना चाह्ता हू, करोड़ो कुभये राजर्थान मे अकाल राहत कायों पर खर्च किए गए और वह संकट की घड़ी टली। हस में सन्देह नहीं कि हमने संकट किसी तरह् टाला, लिकिन जिन तरीकों से इस संकट को टाल़ा गया है मरा उन तरीकों से बुनियादो मतभेद है। सारा ध्यान इस बात पर दिया गया कि किसी तरीक से लोगों को रोजगार दिया जाय ताकि लोगों को पगार मिल सके, कुछ पैसा मिल संक और वह अपना जोबन निवर्व कर सकें। में दो जजलों की बात कहूंगा क्योक वहां की सिथिति को मैं निकटता स जानता हूं। बाड़मेर और जंसलमेर जिलो में करीब 3 लाख मजदूरों को काम दिया गया उनसे क्या काम लिया गया ? कचर्ची सड़के बनाई गई जिनको हम प्रंवेल रोड्स कहते हैं। इन सड़कों को बनाने में इन दो जिलों में ४ करोड़ रु० खचं किए गए। अाज अगर भाप जा कर देखिए तो वह सड़कें दिलं हं नही देंगी। या तों प्राधियों में उड़ गई है या मिट्टो के नीचे दब गई हैं या बनी ही नहीं, और यह 8 करोड़ फु० व्यथं गया, उससे कोई फायदा नहीं मिला, प्रोर मे रा अनुमान है कि इस 8 करोड़ रु० का बहुत सा हिस्सा, कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा बोच के भुण्ड लोग ला गए, वह गरीब मजदूरों को नहीं मिला। मजदूर अपने गांव छोड़कर मीलों दूर आकर उन सड़कों पर काम करते थे जहां उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। न छत थी न कुष्ब शा। नीले आस्मान के नीचे ओर घरती के ऊवर कड़कड़ातो सर्दी में या चिलचिनाती धूप में ब्द्र रहते थं और काम करते थे। इसका नत्रो सा
-यह्ह हुअ कि सड़कों पर बीमारिया फंली और सुद राजस्थन सरकार मान्ती है कि पिछले वर्ष जसलमेर ओर बाड़मर जिलों मे आँ जोध से करीब 3,000 अदमो मंरे, अज्त कि मेरा यह् कहता है कि 3,000 से भी ज्यादा मरे, और वह आंत्र शोध से इसलिए मरे कि गफमयों में उनके शारीर का पानी सूख गया, किहाईडेंशन हुआ। उनको ठीक तरह से वानी पीने को नहीं मिला अर वह व्यास से मर गय । हजारों अदमी सड़कों पर मर गये ।

श्री घ्रहुल गनी डार (गुडगांब) : एसे ही यह मरकार मर जावेगी।

बी घमृत्न नाहाटा : में निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अकाल राद्त कार्य न खोले ज।यें, इम प्रकार की सड़क न बनाई जाएं। कितना खर्चा इन सड़कों पर होता है इसकी आप कल्वना नहीं कर सकते हैं। प्क सड़क रामसर से चोहटन तक बनी थी। यह चोबोस मोल लमबी सड़क थ्री। 37 लाख रु० इस पर खचं आया था। वह सड़क श्राज कहीं दिखाई नहीं देरीं है। अधे पंसे मे डामर की पकी सड़क बन सकती थी। राजस्थान सरकार ने उस पर एक जांच करमेंी बिठाई है जो उसकी जांच करेगी कि इतना पैसा फहां गया। एक सड़क पर नहीं, ऐसी अन्तों सड़कों पर अपद्यग हुआ है । बाज वक्त सरकारी मझीनरी ट्रट जाती है। जब काम खृम हो जाता है तो पानी ओर मोजन की व्यवस्था बन्द्न करदी जाती है ओर मजनूरों से कहा जाता है $f$ क तुम चले जाओ। वे मारे मारे भटकते फकरते है दूमरे कामों की फिराक में। पन्द्रहु दिन या एक महोने का उनका पंसा बाकी रह जाता है जो हमेशा के लिए ही बाकी रह जाता है। आठ नो महीने बराबर प्रकाल राहृत कार्य चते तो मेरा खयाल है fक किसी भो मजदूर को छः महीने से ज्यादा काम नहीं मिला ओर वांच महीने से ज्य दा का उसको पंसा नही मिला। इस प्रकार सर कारी इन्जजाम बार बार दूर ट जाता है। मै जोर देकर कह्ना चाह़ता है कि

अकाल रह्त कार्य तो किये जायें लेकिन इस प्रकार की सड़कें न बनाई जायें जिन सड़कों का कोई उपयोग नहीं है। यह कहना कि हम स्ताभिमान के लिए लोगों को मजद्रूरी देते है, इसलिए उनसे मजदूरी कराते हैं कि वे सछाभिमान को न छोड़ें, यह स्वाभिमान का जो भूरा दिखावा है. इसको आप न करें। जो मजडूर भूखे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी गरीती ओर उनकी भूल का नाजायज फायदा उठाकर इस प्रकार के कार्यों पर उनसे काम करवा कर आपका काम चलने वाला नहीं हैं। यह पेसे का अ्रपन्पय करना है। यद्ट गलत बात है। में केन्द्रीय सरकार से कहुंगा कि वह राजस्थान सरकार से कहे कि वह इस प्रकार के राहत कार्य खोलना एक दम बन्द करदे, हन पर एक दम पाबन्दी लगा दे। केन्द्रि!य सरकार राजस्णान सरकार को वंसा देती है और वह उसका हस तरहु के निदेंश दे सकती है। अगर इन प्रकार से कार्यं इस साल मी fंक्त गए तो जहां अभको पिछले दो सालों में आठ करोड़ रूपे खर्च करने पड़े है वहां छस साल उससे दुणुने लोगों को आपको काम पर लगाना पड़ेगा और छ: करोड़ खर्च करना पह़ेगा।यन्वंमे की बरबादी होगी। लोगों की तकलीकं बनी रहुंगी। नतीजा कुछ्ब नहीं होगा। ये काम बन्द किए जावं। क्न्ट्रीय सरकार और राष्ट्र की जिन्मेदारी है कि जो लोग भूखे है, उनको खाना दे। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। भूखे लोगो को अन्न सिलाना कोई दान नहीं है, कोई भीख नहीं हैं। यह लोगों का अंधकार हैं, जिन्दा रहने का अधिकार है 1

सम;पति महोदय, पहली बान यहु है कि जिनने भूमिहोन लोग है, जितने शं ह्यूल्ट्ठ कास्ट और जेड्यूत्ड ट्राइउज के लोग हैं, अल्वसंस्या लोग हैं, जितने वे लोग हैं जिनके वास अलामकर जोते हैं, उन मब को हर महीने प्रति उप्ति दि रुपये के हिसाब से मुक्त घर बैंे केसे दिए जायें ताकि वे राशन खरीद कर अपना पेट भर सकें। ऐसा अगर किया गया तो भ्रष्टाचार खहैम होगा(हल्टर्ञात)
[भी श्रमृत नाहाटा]
ऐसा किया गया तो कम से कम भूव से कोई नहीं मरेगा। यह क्यसस्था हो जाए तब f है कि बाह़ेमेर प्रोर जोसलमेर जिलों में अज छतने उत्पादक कार्य नहीं है कि जिनमें लाखों लोगो को लग।या जा सके। बांध बनाना आप चाहें तो वे बन नहीं सकते हैं । वहां उत्वादक कार्य सिर्फ यह है कि जो तालाव हैं, उनकी सुदवाई करवाएं, सुरक्षा की हृष्टि से डामर की प६की सड़कें बनवाए, खदीन छोटे छोटे बोध बनाएं जायें, 改 ब ठोल घोदे जाएं, पाइप लाइँज लगा曹 जाएं। ये उत्पादक कारं है।
हनको भी हाथ में लिया जाना चाहित्। अगर छनको हाथ में लिया गया तो मीं बहृत थोड़े लोगों को काम दिया जा सकेगा। इससे यह जो समस्या है यह्हल नहीं होगी। लाख्वों लोगों के पेट मरने की समस्या हमारे सामने है। इसलिए मै कहता हूँ कि किजूल के और दिखावे के काम न करके केवल षही काम किए जययें, जो उस्दादक काम हों, जो अकाल की समर्या को हेल करने में मदद दें। अकल र'हत कार्यों को विभागीय तरीके से न किया जाए , ये सार्वज\{क कारं होते हैं ओर उस तरह से ही हनको fकया जाना चाहिए।

पिछने वषं पोने के पानी की समस्या
 को पीने का पानी नसीब नही हैं। उनको मीलों दूर घसके लिए जाना पड़ता है। हृर परिवार के कम से कम दो सदर्य चीबीसो घन्टे $f$ मफं पीने का पान? लाने और ले जान में लगे रहृत हैं। एक साल में मुरिकल से वे लोग एक या दो बार नहा पाते हैं। इस समस्या को इस वर्षं में हल fकया जा सकता है। मिंने ह्साब लगाया हैं। दो जिलों में बढ़िमेर और जंसलमर जिलों में क्यू बवंल सुदे हुये है। उनके लिये पाइप लाइज की योजना बनी हुई है। विछ्छल साल एक पाहप लाइन घोजना ली गई थी। उसके सिवा ओर किसी नल पोजना को हाध्य में नहीं fिया गया। इसका कारहा यह्ह है कि केंन्द्रोग बरकार ने पैला नहीं दिया और राजसधान

सरकार कहती है कि उसके पास वंसा नहीं है। हम लाबों रुपया हर साल गांवों में पीने का पानी पहुं चाने के लिए खर्चं करते हैं लेकिन हमेषा के लिये इस समस्या को हल करने के लिये चार पांच करोड रुपया वर्च नहीं करना चाद्ये हैं। इसलिये में चःहता हूं कि पीने के पानो की जिननी नल योजनाएं बनी हुई है वे सारीं द्वाथ में लो जायें, उनको पूरा किया जाता जितने तालाब हैं उनमें से एक को भी न छोड़ा जाये। उनकी सुदवाई करके उनको पष्के तेयार कराया जाये । इस तरहु के जो चर्पादक कार्य हैं वे लिये जायें। लेकिन इन उर्पादक कार्यों में बहुन थोड़े लोगों को काम मिल सकगा। इसलिए मेरी यह मांग है कि दिखावे के कम न खोलकर लोगों को घर बंठे अनाज पहुचांया जाए । यह जो जिम्मेवारी है इसको सरकार और राष्ट्र अपने हाथ में ले । किसी को भूख से मरने न दे, c्यास से मरने न दे । विछले दो सालों में चोदह करोड दो जिलों में खर्च किती गए लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला इम चौदह् करोड़ में से मिफं ढाई करोड़ रुपये लोगों को दिये जा सके हैं। बाकी जो साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये बचते हैं उनका अगर सही इस्तेमाल होता तो वहां अकाल की समरूपां कें वाकी. हैद तक हमेशा के लित्र हल किया जा सकता था। में चाहता हूं कि इस हृ८टकाइए से इस समर्या को हाध म लिया जाए।

राजस्थान नहर के लिए हम लोग बराबर मांग करते अएए हैं। हम कहते आये है कि राजस्थान नहर एक राष्ट्रीय योजना है, सुरक्षा की द्दिष्ट से एक आवश्यक योजना है, इससे राब्द्र का विकास होगा और हम खाधान्म के मामने में आएम निर्भर होगे। इस बार जंससमेर जिले में सारे प्रकाल राह्त कायं बन्द कर दिये गये हैं। पिद्छले दों महीनों से कोई मकाल राहत कार्य नहीं चल रहा है। दो महीने पहले 77,000 मजदूर वही अफाल राहब कार्षों पर ल मे हुये थे । वाठ साल से वहां अकाल की f्यिfि है, लोग भूलों मर रहे क्रें। बांदा गांब में

मैं गया था। वहां एक हुरिजन साथी भूख्व से मर गया। गांष के लोग कह्ट रहे थे, कि वह भूख से मरा लेकिन कलेषटर ने कहा कि हृद्य गति एक जाने से उसकी मृथ्यु हुई 1 मैने ऐसा फोई श्रादमी नहीं देखा जो मरा हो ओर जिसकी हुदग्र गरत चालू हो। कलेक्टर कोई हाटं इपेशलिस्ट नही होता है। वहु आदमी भूख से मरा था । विछले वषं मैंने कहा था कि लोग मरे हैं लेकिन मुभे कहा गया कि आप इस बारे में राज्य सरकार से बात करो। राज्य सरकार ने कहा कि कोई नहीं मरा है । लेकिन बाद में राज्य सरकार ने माना कि गंस्ट्रो एंट्राईटिक से मरे हैं। अब जंमन्म मे के लोगों से कहा जा रहा है कि तुम राजस्थान नड़्र पर आगओो, हम चाहते हैं कि वह नहर जल्दी बमें। पिछले साल हमने कहा कि राजस्थान नहुर बने तो हैमें कहा गया कि उससे क्या होगा। बीस लाख्व रुये की मशीपरी वहां पड़ं सड़ गई। उस वक्त राजसथान नह्र की याद नहीं भ्राई। आज अचानक राजस्थान सरकार को उस नहैर से प्रेम उमड़ पड़ा इससे एक होता है। लोगों को मूखों मार कर, उनकां मजबूर करके यह कहा जा रहा है कि तुम राजम्थान नहर पर जाओ अन्यथा हम तुहहारे लिए कुछ नहीं क.रेंगे । क्या जोसलमेर के लोग गुनाम है, भेड़ बकरियां हैं कि उनको हस तरह से जिघर चहो आ। घकेल दें ? मैंने इसके बारे में राजस्यान के मनिमदों से कहा, एक वरिणु मन्रो से कहा तो उन्होंने उसर दिया कि तुम चुप रहो, इनको मूखों मरने दो, अपने अप मजबूर होकर राजस्थाम नहर पर जायेंगे। उंाम के गुअामो को मी भू वों नहीं मारा जात़ा था जिन तरह् से वहां लोगों को मागा जा रहा है। जबंदस्ती मूलों मार कर राजस्बान नहर पर अगर अ। ले बाना उनको चाहेंगे तों कोई जाने वाला नहीं है। विद्यले केढ़ महीने से बराबर लोग कहृ रें है लेक्रिन कोई सुन नहीं रहा है। रादस्यान सरकार को लिख कर भे का है कि हम सब कुछ करेंगे लेकिन बहां नहीं आयेंगे। राजस्थान सरकार कहृती है कि हम अकाल राहृत काषं महीं बोलेंये । स्षन में मैं आपके सम मुस्ख़ एक

घोषएा। करना चाहृता हूं। अभी वहां लोग भू ख पर हैं। रोज जनूूस निकालते हैं। भून्व
 मूसों मर रहें हैं। मूख का नाम घद्दल कर हम भूख हडताल नाम करने बाले हैं। मैं मी परसों से ₹वयं जँसलमेर के लोगों के वासते भूख हड़ताल पर बौठने वाला हूं। हम कभी बरदाइत नहीं करेंगे कि लोगों को बह़ं भेड़ बकरियों की तरह्ह छxत्तेमाल किया जाए ।

हमारे यहां सूखे की वजह से दो प्राएी बड़े मुखी हुये हैं। लाखों गायें मर गई है। विद्य प्रोर चैल, इन दो पक्षियों ने इन पशुर्यों का गोसत ख्वा खा कर ओर खून पी पी कर आनद लूटा है ओर मे मोटे हो गत् हैं। दूसरे जंा मोटे हुए हैं वे अष्रह हु जीनियर, मट तथा अधिएगरी हैं। ये भी गरोब मजदूरों का बून चूस तूस कर मोटे हो गये हैं मैंन सुना है कि के हर्रोय सरकार की यह इचछ्ञा है और वह ऐसा एक कानून मी लाने वाली है कि देश में रेल की ममपत्ति को नुकसान पहु चाने बालों को मोत ब. सजा दी जायेगी। मुभे नहीं मालूम कि यहृ कानून अने वाला है या नहीं। लेकिन आप मुभे बतायें कि क्या दुनिया में इससे ज्यादा बड़ा जषन्य कोई अवराष्ष हो मकता है कि भसे लोगों के मुंह मे रोटी छीन कर भ्रण्टानार को प्रस्यापित किया जात् उसको प्रोध्साहन दिया जाये ? मैने माग को है कि एक अाईडने स जारी करके कम से कम प्रफाल ग्रसत क्षेत्रों में अण्डावार के दोषी लोगों को फासी की सजा दी। जाएं। अगर कोई मरकार यह कानून नहीं लाती है तो भ्रकटाचार का प्रोटम।हृन देती है । अकाल में भूक्षे ओर गरीव लोगों के मु है के कोर को घोन कर कुब मुड्डी भर अष्ट श्रधिकारी मोटे हो जाये यद्व गाधी पतब्दी वर्षं में बरदाइन नहीं किया जा़गा।

श्रोमती सुलेता हृवालानो (गोंडा) : समापति महोदय. आज मुषह मेरे पास जंदनमेर से एक तार अ।या है। जो मैं अान मामने पे ग करतो हूं।

## [भीमती मुचेता कृपसानी ]

" People strongly agitating against Rajasthan Government's discrimina. tory policy of not opening relief works only in Jaisalmer district. Starvation deaths reported. Starving population migrating to Pakistan. Three persons on indefinite fast. Your attention requested."

SHRI RANGA (Srikakulam): We all have received this wire.

बीमती सुघेता कृपालानी : मुभे राजस्थान की हालत के बारे में ज्यादा कहने की जहुरत नहीं है, क्योंक माननीय सदर्य, श्री नाहाटा, ने जो वहां के रहने वाले हैं, इस समबच्ध में काफो कुछ कह दिवा है। राजस्थान में सूसे की हालत कोई नई नहीं है। करोब करीब ह्र साल ऐसा होता है। राजस्थान के कुल 32 हजार गोवों में से 23 ह्जार गांव सूखाम्रश्त हुए हैं। वहां पर छः लाख मवेशी मर गये थे। वहां आदमी कितने मरे हैं, यह हमें मालूम नहीं है। इस विषय पर राज₹थान विधान समा में में बहुत बड़ी बह्स हुई्द। जनसघ के नेता ने कहा कि बाड़मेर के इलाके में सात ह्जार बादमी मरे हैं। इ! बारे में एक लक्बी चोड़ी जांच हुई जिसके बाद गवनंमेंट ने बताया कि कोई ह्दय रोग से मरा, कोई गंस्ट्रो एनट्राइटस के मरा बोर कोई किसी घन्य रोग से मरा । बास्तर अादमी किसी न किसी तकलीफ या बीमारी से ही मरता हैं, लेकिन अगर वह भूखा और कमजोर हो, तो वह् किमी छोटी सी समलीक से मी मर जाता है। इस में शाक नहीं है कि वहां बहुत से लोग भूख सं मरे हैं।

जंसलमर में लगातार सात आठ साल से छड़िमेर में तीन चार साल से और जालोर में दो तीन साल से सूखा पड़ा हुआ। बीकानेर की भी यह हालत है 1 मुभे वहतं जाने का मोका fमला है। पहों चारों तरफ बालू दिखाई तो है 1

राजस्थ!न में रबी की फसल तों पहने ही बबाद हो गई थी। इस दफा खरीक की फसल

मी खराब हो गई है। वहा यह हालत है कि मुदौं को जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, उन को दफना दिया जाजा था । उस क्षेत्र में ऐत्रेरेज रेनफाल 12 से 15 छूंच थी, लेकिन उसकी तुलना में 2 या 3 ड़ंच रेनफाल हैं। इससे आव वहां की हालत समभ सकते हैं।

राजस्थान में इस समय पीने के पानी, मेलन्यूट्रीशान या स्टाँचंशन ओर मेवेशियों के चारे की समस्यार्य है। जहां तक पानी का सम्बन्ध के, अगर वहां पानी न होता भोर लोग पानी की कमी की वजह से मरते, तो बात समभ में आ सकती थी। लेकिन सझसे ज्यादा त干लीफ की बात यह है कि धरती के नीचे पानी हैं, अंडरग्राडंक्ष वाटर है। जालेर में भी अण्डरप्राउण्ड वाटर है। अगर पिछले सालों में हस तरफ कोशिशा की जाती, तो पानी निफल आता ओर लोगों की त्वलीफ कुछ दूर होती। पांच साल पहले एक 干कीम बनाई गई ची, जिसके अन्तगंत एक करोड़ रुपया खर्च कर के दो सो ट्यूबवंल बनाये जाने थे। में पूछना चाहती हूं कि कपा उस ₹कीम को कार्यान्वित किया गया ओर उसमें कितने ट्यूबवंल कामयाब हुए । यदि वह़ कामयाब नहीं हुए, तो उनका क्या कारएा हैं। केन्द्रीय सरकार ऊोग राज्य सरक र दोनों को इसका जवाब देना चाहिये। यह छकीम अच्छी और फीजिबल है और इसको कायान्विज किया जा सकता है, इसकी रिपोटं आ गई है, लेकिन फिर मी अगर छसको कार्यनिवतन नहीं किया गया है. तो हसकी जिम्मेदार राज्य सर FTर है।

नंबदा प्राजेक्ट की बात काफी अरसे से चली आ रही है । अगर उस प्राजेक्ट को पूरा कग्र दिया जाये, तो मध्य प्रदेशा, गुजरात और राजस्थान को फायदा हो सकता है। राजस्थान के लिए जो कंनाल निकलेगी, उससे राजध्थान में तीन चार लाख एकड़ जमीन की सिचाई होगी। अनिर वह प्राजेकट क्यों रकी हुई हैं ? बहां मष्य प्रदेशा के राजनीतिज बढ़े घfक्तिशाली हैं, जो हमारी प्रघन मन्त्री के पृष्ठपोषक हैं।

चाहे प्रवेषा और उसके लोगों का नुकसान है⿵, लेकिन जनकी मर्जों के ख्लिएक कोई काम नहों हो सकता है। बाते जनद्धित की की जाती हैं, मगर काम जनहित के खिलाक किये जाये हैं। वे लोग इतने चाकिसशाली हैं कि 乡तना बड़ा प्राजेषट कई सालों से कका रसे हैं।

में पूध्रना चाहता हूं कि संट्रल गवनंमेंट का काम क्या है। उसका काम यह कि उन तोन घार राज्यों के बीच कोआध्जनेशन करवा कर पतने बड़े जर्नहित के प्राजे₹ट को जुह करवाये, ताकि गुजरात, राजस्थान ओर महय प्रदेश, जन तीनों प्रदेशों में सिचाई का कुछ प्रबन्छ हो से। लेकिन वे हनने बड़े भारी वाबरफुल पालिटोशन हैं कि उनको कोई हू नहीं सकता हैं अगर उनको जुआ जाये, तो यहां की गद्दी
 एउसिनिस्ट्रेटिव काम ओर जनहित के प्राजेषट पोलीटिकल हासंस्टेंड़ा में दब जाते हैं ओर आंगे नहीं बढ़ पाते हैं।

चुकि राउस्यान कंनाल के बारे में की नाद्वाटा ने बहुत बुछ बताया है, इस्मलए में उस पर कुछ नही कह्ना च हतनी हूं ।

जहां तक रिलीक का सम्बन्ध है, जब वहां इतने बढ़े पेमाने पर तबनीफ है, तो रिलीफ के लिए करोड़ों रुपे चाह्ये। मैं भूख्छा चाह्दती हु. कि क्षा रिलीफ के कान के लिए मी केन्द्रीव
 है, वा उस में भी वोलीटिकन कनसिउरें:जन ओर राजनैनिक उद्दे इवां को सामने रखा जाता है। हम देखते हैं कि किसी प्रदेश को तो आवइयकला से मी ज्यादा पंसा दे विगा है कि किसा प्रदेचा के लोग रोते रहते है लेकिन उन्हें पंसा नहीं दिया जाता है। हुछ पह्हने राज₹पान के चीक fिनिस्टर साइय कुष्य कारलों से प्रभान मन्री की ना? रजनी के पार्र ओर पनन्तोप भाजन हो गये ये। खब वेचारे किर भ!ो माओ उन के पीछे वहुच गये है। जायद असन्तोप्राजन ह़ाने के कारए

उनको पेसा मिलने में उकाषट पी। है घगण करती हं कि अब जो 65 करोड़ हभ्वा हह चाहते हैं, वद उनको मिल जायेगा घोर उतां वह्ह अराम के साष वद्वां के लिए बहरी फाम फर सकेंगे

हम लोगों को तो अच्छी तरह पता कहीं है कि सरकार का काम केसे घलता है। हम सुनते हैं कि फला स्टेट में जहरत नहीं थी, लेकिन किर मी उसको पंसा दे दिया गया कोर फलां स्टेट को पंसा देना रोक दिया गषा, क्योकि कुछ सोदा पटाना था। इसी कारण काम कण रहता है। पहले तो केन्द्रोय सरकार से केता लेने में बड़ी दिғकत है। यद्वां पर पालिटिष्न का जालमा बिछा हुआ है, जिस को काट कर
 काटट कर कहुछ पेसा निकाला भी, तो रां्य में वहुप कर₹र्लीक का काम कंसे है दा, उस का कुस्ख नक्सा श्री नाहटा ने रिया है। विद्बले साल राअस्बाभ के रिलीफ वकं के सम्वन्ध में बत़ी़ ह्राय-ह्वाव मनी षी कि पंसे की चोरी की गई, बोल ममृटर रोल बनाये गये, लोगों को पे मेंट करते बचन्तो कोसे काट निए गये, काई प्रकार की ज्याद्य तियां की गई और बद काम ठीक नही हआ ।

टेट्ट वकं का उद्दे च्य यह होता है कि अक्राण पीड़ित घलाके को कुछ राहत देत के लिए बहां कोई काम करापा जाये। लेकित बहा फाम ऐसा होंना खादिए कि लाबो ठपये खलं करो के बाद उस इलाक को कोई पर्मानेंट फापषा हो। अगर वहां सड़ूने बन जानी, तो वह्र हलाका बुल जाता। पोर सउ़कॅ बत्व जामे के बाद वहां बहबूदी ओर बेद़री छोना कोई मुदिकल बात नहीं है। जब इतना वंसा एबं क्रिया गवा, तो सरकार को देखना चाहिए बा कि उस की छोरी न हो, वह्ह इबाद न हो, वा गरीबों के पास जाये, उसका सही़ी इस्तेमाल हो ओर कोई वास्तीविक काम करके उस इलाके की पर्मानें फायषा पह्रापया जाये।
[र्रीमती सुचेता कृपालानी]
इस ने यद्व मी सुन ${ }^{\text {韦 }}$ कि रिलीक उकें में बोलीटिकल पेटरेनेज की बात अती है। अफसर मी चाहते त्र्व कि रिलीक का काम उनके हाथ में पाये, द्योंकि इससे उनको बड़ा कायदा होता है। रिलीक के काम में अन्धाधुण्ध पंसारा खर्च किपा जाता है औोर बड़ी लूट चलती है। उसको रोकना चाहिए। fिलीक के चालू करने और उसको बन्द्ध करने में भी बड़ी मनमानी की बाती हैं। मुभे बढ़ी खुभी है कि मुभे यह बात बहीं कहृनीं पड़ी हैं 1 घ्री नाहाटा के मुंददे से, जो प्राइम मिनिस्टर साह्विबा के बहुत नजदीक हैं बोर जो उनके बहुत फेवर्टिट में fिने जाते हैं यहा बात निकली है कि किसी बक्त काम जुक किया जाता है और किसी वस्त सन्द कर दिया जता है। जिन चार् पांच जिलों में बड़ो भारो तम्लीक है, वहां अचानक हो 31 अगस्त को रिसीक का काम बन्ट हो गया। कयों ? यह भाषूम नहीं है। किर वह सितम्बर में चाबू हो गया मोर फिर घन्द हैआ वह काम क्यों गुछ होता है घोर क्यों बन्द होता है, यह समभना बढ़ा मुर्दिकस है।

सरकार की बोर से कहा जाता है है गउस्षान कंनाल के काम में एक लाव लोग एवजावं हो सकते हैं, हसलिए लोगों को वह काम करने के लिए ले जाया जाये। हैम मी हससे हमदर्दी रख्ते हैं। लेकिन सरकार को वेष्बना चाहिए कि मुसीबतजदा लोगों को कंसे रस काम पर लगाये जा मकता हैं। अगर सः बोग वहा नहीं जा सकते हैं, तो कुछ लोगों को वहा मे जाया जः ये पोर बाकी लोन्रो को कोई पूनरा काम दे द्वाग जाये। यहें नहीं होता चनिए कि जबवंस्ती स₹ लोगों को कां़़े मार कर वहां से जमां जाये। सरकार को राजस्थान कंनास का काम पहले बुल करना चाहिए था। बब तक वह काम रका रहा है। अस मुसीबत जदा लोगों से जबदंनती बह् काम करवाना हो क नहीं हैं।

सरकार चाहे पह कहे कि लोग सटाष्षेशन से नहीं मरे हैं। किसी रोग से या अघभसे रहने

के काराए मरे है। लेकिम यह तथग्र है कि वही 75 परसेन्ट कंटल खर्म हो गये हैं। जब केंटल ही उन लोगों का जरिया है, तो अब उन लोगों का अंुपेगन क्या होगा, ते केते काम कर सकेंगे ?

यह तथलीफ कोई आग की, या साल दो साल की नही हैं, बलिक वह एक पम्मनेनट तकलीफ है । इसलिए इसका एक पर्मनेट सालूखन निकलना चाहिए। अगर पहु छुपया एक दो साल पह्ने वंतं किया जाता, तो यद्र नोषत न आर्तां। उचित हपवे की उपष्प्षा कर के उस क्षेत्र में इईरतेशन ओर एकार्टेघन का काम जुष्क कर देना चाहिये। अगर सरकार के वास पंसे की कमी है ओर वह गरीब ओर माजिनल हनकम वाले लोगों को सहायता नहीं पढुँच स₹ती है, तो उस को हमारे बड़े बढ़े fिनिस्तरों के फारेन ट्रिट्य को बन्द कर देशा चाहिये। वे पे दिस ओर लन्दन का बककर फाट कर रबात पहृंचते है। बाहे वह्तृ पंसा थोड़ा हो हो, उसको घषा कर गरोब हरिजनों, किसानो भीर मजदूरों की सहायता करने के लिए खंब करना चाहिए । इस सरकार का बढ़ा दाषा है, कि वह गरीबों की सरकार है, सोघ्बलिस्ट सरकार है। अगर बही सचमुच सोगानज्म के सिद्धान्तो पर घले ओर सचमुच गरीबों के प्रति हमददी द्वखाये, तो बड़ी अन्छी घात हो।

SRHI D. N. PATODIA (Jalore) : I am in full agreement with the views expressed by my hon. friends Shri Nahata and Shrimati Sucheta Kripalani. As they say this is not the first time that we are confronted inthis part of Rajasthan with acute famine conditions and there are certaln areas where this has become a yearly feature for the last seven or eight years; in some areas it has been repeated for two or three years. But this year the situation is very acute and difficult. Hundreds of thousands of puople are on brink of starvation. Eighty per cent of the cattle population has migra-
ted to other areas or is dead; and nobody knows what will happen to the remainder 20 per cent. In these conditions, when we see the lopsided way and the half-hearted manner in which the Central and the Rajasthan Governments are doing things, we do not know whether they will ever find a solution to the problem. If they are not active now, 1 am afraid we may face a similar stituation next year. The whole of Jalore district and parts of Siroli are afflicted with famine; when 1 visited those areas a few weeks ago, the situation was pathetic. I have seen things with ny own eves. The main problem is drinking water; water level has gone down very much; electric power is not available; the wells are very deep. I saw with my own eyes how men and women of that area were drawing water by tying ropes around their wast. Out of four lakh cattle, 50,000 migrated last year and this according to the information available another 100,000 has already migrated; many more thousands died. There will hardly be any cattle worth the name if no suitabic arrangements are made for fodder for the remaining.

While proceeding fr on Sanchor 1 had seen groups of people wandering aimlessly and when 1 stopped my jeep and questioned then where they were going, what their destination was, the pathetic reply came: we are wandering aimlessly: we do noi know where we are going: we shall go where water is available and where there is fodder for our cattle, where we can earn some livelibood. This is the condition in a part of our country 22 years after Independence. Even today there are areas where drinking water is not available, fodder is not avallable for the cattle, where there is no food for human beings. We claim we are democratic society and want to achieve socialist pattern of society. Is this the display of our socialist objective? Is this what we are shouting for ? Big resolution are passed and billions and billions of money are being wasted every where. The irony of the situation is that we are facing this situation in these areas which could have been avoided; we could have done something by which famines could have been wiped off from the map of that area, but we did not act; we did not do anything.

I want to speak something about the management of the famine, about which my
predecessors have also spoken. If the amount that is spent on famine was properly spent, that desert belt could have been converted into a green belt of India. Even 25 percent of the amount is not being properly spent, and would you like to know a description as to how the work is being done ? Roads are constructed, and they become unusable within four months; wells are dug which cease to supply water after a fow weeks; medicines are purchased which are never distributed, and wages are paid not to the workers but to the ghosts. this is the condition how famine work is being done.

Look at the wisdom of the Rajatthan Government, the most extraordinary type of wisdom. As $I$ have stated carlier, famine conditions are there since many yeirs continuously, and the monsoons failed completely and this situation was known to the Rajasthan Government sufficiently in adance. In their wisdom, instead of trying to take corrective measures, instead of realising the emergency of the situation. they all of a sudden decired to close the work on 3lst August. What was the logic ? 3lst August was the time when the work should have been accelerated, but that wat the time when they decided to add more to the misery of the people. Even now, look at the total indifference and contempt with which the famine situation is being handled by the Government. The first illustration is that neither the Prime Minister nor the Food Minister are present here. This is assigred to the Minister of State to look after take notes and reply.

Then, two days back, in a written reply to a question, in spite of the seriousness of the situation, the Government has said that the "Government of Rajasthan have declared Jaisaimer district as a scarcity-affected area and question of declaring the districta of Jalore and Bikaner also as scarcity-affected areas is under their consileration." What is this 'consideration' they are talking about ? Do they mean to say that they will be declared scarcity areas only arter the next monsoon in the month of August, 1970 ? What do they mean by these delaying tactics? Are they not satisfied that the areas are very much affected by fanine? Are they not satisfied about the need for emergency measures to be adopted

## [Shri D. N. Patodia]

for providing relief to the affected people? If that be the case, has the Central Government become so important that they are not even capable of inducing upon the State Government to see that the areas are immediately declared scarcity areas and the famine work is started immediately ?

### 16.39 hrs.

## [SHRI M. B. RANA in the Chair]

Continuous representations have been made with regard to these measures being adopted. We have repeatedly told the Central Government and the State Government that the situation demands immediate attention. But no serious attention has been given. The Prime Minister is obviously too busy with her own affairs. For these matters she has no time even to meat and talk and accept suggestions. Total indifference has been shown by the Prime Minister in this respect. The Rajasthan Chief Mininster is too slow even to react to this emergency, as if human miseries and human hardships are not grounds enough to arouse their conscience, as if thep have got to be relegated to the background and other political considerations are more importaut for them. This is the manner in which the Rajasthan Government and the Central Government and the Prime Minister and the Chief Minister of Rajasthan have treated the Rajasthan famine.

I now come to the measures which the Government should adopt, so that famine conditions may be removed for ever from that area. To achieve that objective, it is necessary that work is done on the basis of more permanent foundations. Wherever roads are built, they sould be built on a permanent basis. The most important single measure to be adopted is the exploitation of underground water reservoirs. May I ask the minister, what has prevented from carrying out the scheme of constructing 200 tubewells in Jalore district, which was finalised six years ago ? At a nominal expenditure of Rs. 1 crore, that entire area could have been converted into a green belt. But in spite of repeated reminders, they have been neglecting it on some pretext or other. There is no electricity there. If you want to develop that area, you have to have irrigation, good communications and exploitation of under-water reservoirs. But no attention
is being paid to these things. If they pay proper attention to supply of electricity, digging of wells, construction of tubewells and development of proper transportation and communication system, that desert area can be converted into a green belt and food production there will be not only sufficient to feed that area, but there will be a surplus to feed other areas as well.

I hope even at this late stage, Government will wake up to the situation and accept it as a challenge. I hope at least on this occasion, they will try to prove that they have some capacity to deal with the situation honestly to justify their socialist objective which they are proclaiming from the house-tops.

DR. KARNI SINGH ( Bikaner) : Sir, the Sta:e of Rajasthan has passed through the worst famine ever in the last hundred years. This subject has been discussed on the floor of the House often enough. Unfortunately, once again God is against us and many parts of the State particularly the Bikaner and Jodhpur divisions including Jaisalmer are once again in the grip of a very severe famine. The magnitude of human suffering is very hard to describe. Hon. members who spoke before me have given vent to their feelings and tried to put across the immense sufferings that human beings and cattle have had to go through during the last few months.

I had occasion to tour vast areas of the State which were affected by famine and to see the sufferings of the people with my own eyes. What has been most startling is the fact that, when I had occasion to visit Jodhpur, a city of 3 lakhs of people a couple of months ago, I was told that in the next two to three months, that city is going to face a terrific drinking water shortage problem. This is completely unheard of and unless steps are taken to see that drinking water is made available for Jodhpur city, 3 lakhs of people are going to face the very grim spectre of thirst.

Many steps have been taken by Government to counteract famine and one of them is to shift the labour from famine affected areas this year to the Rajasthan Canal project. I have nothing very much to say
against it as such, but as Mr. Nahata very correctly pointed but, you are dealing with human beings. You just cannot order people old and young, men, women and children, to leave everything behind, to go three hundred miles and spend the next 8 or 9 months in the open exposed to sun, rain and cold. On humanitarian grounds, Government will have to take an alternative decision, so that a number of people who are affected by famine and who cannot go to the Rajasthan Canal Project because of certain circumstances are provided employment on location in and near their owa villages, so that we would be able to justify our talk about a socialist pattern of socicty.

The Central Government has come to the rescue of many States which have haced the spectre of famine and Rajasthan is grateful to the Conire. But we feel this sear, particularly in view of the fact that this is the second fanime in succession, and in some parts of Rajasthan like Jaisalmer it is the eighth year in succession, far greater fund allocation has to be made to help the people.

SHRI RANGA (Srikakulam): lt must be properly utilized also.

DR. KARNI SINGH: As lar as drinking water is concerned, the House knows perfectly well that many parts of the north-western region of Rajusthan ate affected by drinking watcr protions It is not that you cannot bore tubewefls bat if you go down 1,500 or $1,000 \mathrm{ft}$. the water that you get is brackish which buman beings often cannot consume. In fact, in our arcas this water is known as Birayajura water; human beings and cattle will die if they drink that water. Therefore, providing of drinking water is of paramount importance, so far as this area is concerned.

It is because of this and because of the support that we got from our late Prime Minister, Shri Jawahallal Nehru, that the Rajasthan Lift Canal Project was put into its present shape and this Lift Canal Project will be perhaps one of the most gigantic projects of its type for which Dr. Rao deserves the congratulations of the people of not only Rajasthan but of the whole country.

When this canal comes through it will aupply diaking water to some desert areas
of Rajasthan, but a large portion of Rajasthan will still remain short of water. Here I would like to quote the words of our late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru, who laid so much of emphasis on drinking water:
> "One aspect which has not been forgotten in the Plan but which came before me mote vividly is that in some parts of the country greater amenities should come to the people-little things --say water supply in Rajasthan. The thought of it is irritatingthat people cannot get water. Whatever Plan there should be-of course in the Plan it is certain that every village should be given pure water and may be by the end of the Plan this will be donc. Greater importance should be attached to the common, basic necessities of human life which eversbody in India should have."

This was a spech made in 1962. Seven years have gone by and peopic are still thirsty in the villages. So, I feel that the question of drinking wate, whether it be through irrigation projects, tubeweils or any other method, must receive much higher piotity.

Here I would like to make a brief reference to the question of famine labour and children. The Prince Minister made a reference the other day to the charter for children--very encouraging indeed-but $\rfloor$ found that in the famine-stricken areas of Ragasthan childen below twelle years of age wete not employed and only children above tweive yeirs were employed. In a village it is diflicult to determine whether a boy is above 12 years or below 12 years and bordetine cases will be very very difficult and confusing. However, the thing that is bothering us today is this. Apart from the face that we want to make a sequest that some more sustenance must be provided to the children, what hippens if a womin has fust or five children, all of whon are below twilvey:ariandnyody els: to support her? With that Rs $I$ or Rs. 1.50 she gets sh: cannot sistan heraelf and her children and feed them adequately. Therefore, the State has to step in.

Then, what happens to the education of tiese chidren ? Therefore, bearing in mind

## [DR. Karai Singh]

the charter, or whatever the Prime Minister may call it, for children, the State must apecially take care of the children in the famine-stricken areas. These children must bofed free at State expense. During the period of famine educational facilities must be given to these children. If we do not oducate them during this period there will be a gap in their education, and a very large percentage of our people will remain uneducated when they grow up in later years. I want to draw pointed attention to this aspect.

Another question which was irking many of us was the question of non-payment of wages in famine camps. This matter was brought by me to the notice of the Prime Minister more than once. I aiso wrote to the Chief Minister more than once. I got the usual reply that "Government was greatly concerned" "the matter was being looked in. to". But I would like to tell the House today that I know of numerous cases-1 have got a file on it--when people working in the villages, without any proper water supply and living right out in the open, were not paid wages from three to four weeks. In any socialist pattern of society, when a person has already been affected by famine and has lost his will to fight, if you are not going to pay him his wages or if some middlemen come in the way and bring about corruption, it is an intolerable situation. I wish to warn the Government and request that adequate steps should be taken in time to see that such things do not recur in the second successive famine in Rajasthan.

Shortage of food, fodder, drinking water and the question of health, unemployment and maternity benefits are all before Government and 1 am sure hon. Members will bring them up. Because my time is short I shall now switch over to the Rajasthan Canal. The Rajasthan Canal work is proceeding at a snail's pace. I believe, it will now cost Rs. 120 crores more 10 complete the Rajasthan Canal. We are spending approximately Rs. 5 crores to Rs. 6 crores every year; that means, it will take a generation before the Canal project becomes a reality. I believe that from the Canal project aloas we would bearfit to the tune of Rs.

150 crores every year, which is more than the total cost of the project, in terms of food grown and other advantages. If the Central Government is not prepared to take over the Canal project as we had urged them to do year after year and if this is left to the incompetence of the Rajasthan Government, I feel that our generation will be responsible to the next gencration for such incompetence and negligence.

This country today is dependent in many ways on foreign countries for our food supplies. Here is this world's mightiest project, the prestige project of India-the Rajasthan Canal. I am sorry that we ever called it the Rajasthan Canal, because then automatically it becomes associated with one State only. It should have been called the Nehru Canal or the Mahatma Gandhi Canal or something else.

## SHRI RANGA : Call it Indira Canal.

DR. KARNI SINGH ; It may be called by any name but it should not have been associated with any one State. Then we would have got far more support from the Centre. Unless this canal is taken up and completed in the "next five years, and not in the next twenty years, I feel we will not be justifying our action.

As far as the Lift Channel is concerned. this work has been taken up and Dr. Rao again deserves every congratulation from all of us. This will be a nost fascinating canal. It is going to lift water un and give about 560 cubic feet per second of water supply at the head at Bidawal. It will go through some of the worst famine affected areas and at Lunkaransar it will give 117 cubic feet per second of water and at Bikaner where pit terminates it will give 32 cubic feet per second of water. Bearing in mind the fact that all this area through which this canal traverses is famine affected year after year, while we are in the process of building this canal, we should see that it can cater for more water at its tail. At least 200 cubic feet per second of water, I hope, will be supplied to the tail of this Canal at Bikaner.

Another point that I will bring up is the question of action of land in the Rajasthan Canal area. This auctioning must atop and this land must be allotted to the famine stricken people. In all fairness to the people
who have gone through this long stretch of famine months, the least we can do is to give them land to wark oo. I hope that the Government will pay more attention to these factors and not only be obsessed by the amount of money that they can get by the sale of such land.

Apart from the question of taccavi loans, free bullocks and cattle and cows and all that, which are also of paramount importance, I will just mention one more point and then I shall conclude. That point is the experience that we bave had this year where in some parts of the desert in spite of rain no grass grew. I had the occasion to discuss this with the FAO people stationed in Rajasthan and they through that perhaps one of the possible explanations could be that when wo had a little bit of rain last year thero was false germination, a little more rain and another set of secds had false permination, resulting in tho seed of grass being compie. toly extinguished. The result is that in some parta of Rajasthan, where we have had even 8 to 10 inches of rain, there is absoiutely no grass fodder. I would request the bon. Minister to see that research is done this yoar on this and next jear when the rains come they will seed from the aeroplanes vast desert tracts with the proper fodder and grass seeds to see that grass grows in abundance otherwise, we may have a good year of rain but there will be no fodder!

I thank you for allowing this discussion and I hope we will have the support of the House on matters raised.

जी घोकार लास बोहा (चितोछ़गत़) :
 के बारे में गन वषं मी हम लोगों ने इस सदन में बड़ो गम्मीरतापूर्वंक षर्च की ची। यठ अल्वी न्व दुष का विषय है कि प्रकृति के प्रकोग के कारएा ओर कुष्ष अपने कारलों से हम आज पुन: इस सिध्धति में हैं कि राजस्थान में वर्वा के धमाव के कारएा परिचमी जिलों में अाज पयक्इर स्रिति पंदा हो गई है।

घ्रोमन्न जब हूप अकाल की सिथति पर
 वे विरोधी बेचों पर बंटे हों. अकाल को राज-

नीतिक रंग देने की चेषडा न करें। यद्ध मानबता का प्रहन है। हुजारों वजु मारे जा रह है, हजारों इंसान वोड़त हो रहे है और यद्ट सही है कि जहां राजस्थान सरकार की ह्वम चर्षा कर अालोचना करें ओर में समभता है हि अनियमितलाएं भी हुई हैं परन्तु.......

SHRI S. K. TAPURIAH (Pali): Can he mention a single sentence from the previous four speakers who have spoken now which gives political colour to the situation. Let him mention one sentence tike that?

धी घोंकार लाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय बो बोला जा चुका है, उसके बारे मुमे कहले की आवावमकता नहीं है, परन्तु है छाहता हूं कि इस विषय में जब हम बात करे, तो भपनी चची को इसी तकर रख्वने की चेष्टा कर्र ।

मर्यक्ष महोवय, इसमें को सेे नहीं है कि राजस्थान का यह ह्रिस्सा न केवल रेगासतान है बलिक हमारे राष्ट्र का एक सीमा प्राभ्त है। हमने जितनी बार इस मझन में चर्च की हो इस बात पर बल दिया कि यदि मारत एक राष्ट्र है, नो हमारा यहु हिस्सा एक राष्ट्रोय दिसे े हप में देखा जाना चिए म कि राजश्थान के एक हिस्से के हप में 1 दुर्भाग्य से सारे सेच में एक यही दिससा होगिसतान थोर बही दूसता है, हमारे पहिचम राजस्चान का घलका धौर वाकिस्तान के साष 700 मील हक उसकी सीमा पड़ी हुई है ओर वह् वाकिस्तन जो हमारे साष निरमतर जुत्रा का अवहार कर रछ है। ऐमी fि्थति में हमाने लिए, मुरक्षा की हैिट्ट से मी धोर सामरिक हिष्ट से मी अभर चध्ट्रोय एकता की दृषि से मी यद बहुत बल़ी है कि हम सारी समस्या पर राष्ट्रोयता की हैठिट से विचार करें। राजस्थान सरफार ने अकाल राकत है लिए जो कायं किये है, उनमें गस्ती हो रही है बोर कोई इमसे दकार नहीं कर सकता कि हमारे हूंजीनियरों ने, हमारे अभिमसं ने बोर हमारे राहत में काम करने जाओों ने निश्षिश


[ बी कोंकार लाल बोहरा]
किएा जी ने, हुमाने अकाल राह्त मन्र्री मदर्गा जी ने प्रोर दूपरे लोगों ने कहा है कि उन के खिलाफ कड़ी जांच की जा रही है और उन पर डिपाटंमेन्ट ल कार्यवाही, समी तरह की कार्यवाही की जा रही है ताकि प्रागे यह गलती न हो। होकिन में एक बात आप के सामने स्पष्ट करना चहता हूं औौर में चाह्ता हूं कि हमारे बोलने बाले मित्र भी छूस बात को मद्देनजर रखें कि हमें केग्द्वीय सरका丁 से राजस्थान सरकार के लिए पंसा मांगना है बहां की मानवता क.रे बचाने के लिए, वहां के पशुओं को संकट से बचने के लिए ओर वह़ां के इ सानों को बचाने के लिए। हसलिए इस भश्न को दूसने प्रशनों से से प्रंट कर के देखे । आज रांज्यान की वित्तीय स्थिति कंमी हैं ? उस पर 500 करोड़ रुपये का कजा़ हैं (ठपवधान)

SHRI D. N. PATODIA . He is protecting the Rajasthan Government; he is advocating the casj of the Rajasthan Government here. (Interiuptions)

SHRI SHEO NARAIN (Basti): Did your Chief Minister suspend officer ?

I want to know only that from you, no. thing more. (Intertuptions)

SHRI AMRIT NAHATA: MAny officers were suspended.

बी घोंकार लाल बोहरा : मुके चड़ दुख है (वपषषान) घधिघक महोनग, में यह़ां राजहथान करकार को बनाने के लिए खड़ा नहंं हुआ दूर मँने पहुले कहा है कि पह एक राष्ट्रोय प्रशन है बप उसको राजस्यान सरकार और केन्द्र के जरिये हल करें। मुके बड़ी ख़झी हुई जब मेरे मिश्र क्रो तार्वड़या और श्री पाटोदिया जी ने समाजबाद की भी चर्चा की। मुभे खुर्शा है कि वे हस समक्या को मी रुप में ₹बीकार फरते है। इस का है ₹₹ागत करता हैं लीकिन याज अँ वह प्रपने मुंह़ंसे समाजवाद का नाम ले कर, समाजवाद को चर्च कर के अकाल को राजनीति का रत देते है तो मुभ को इड़ा दुल


अकान राहत का कायं किया ? अकाल राहत का कायं देश•सेवा का कार्यं है। वह केतल राजर्थान की सेवा का ही कार्य नहीं है। यह सारी मानवता का कायं है। आज बिदार में श्रो जयप्रकारा नारायका ने .......

17hrs.
श्री सु० कुल तापडिषा : जो गोलमाल हो रहे हैं वह्ं कंसे हो रहे है ?

श्री मोंकार लाल बोहरा : गोलमाल की बात में समभ सकता द्र मैं ने उसको वीीकार क्रिया है.......

Shri S. K. TAPURIAH: What has happened to the Famine Relief Fund scandal last year?

Mr. CHAIRMAN: When you spoke, he did not disturb you. So when he is speaking, you should not disturb him.

श्रो प्रोंकार लाल बोहरा : लेकिन बिहार के अन्दर धी जयप्रकाश न।रायगा ने दिन रात एक कर के उमको संकट मे बचाया। प्राअ उस पर हमको गर्च है। में जानना चाहता हूं कि हैमारे इन मित्रों ने कितना समय फोलड बकं में दिया ? दुर्मव्प से राजस्थान सामन्ती प्रान्त रहा, राजा महाराजाओं का प्रानत रहा, परिग़ाम यह्हुआ कि राजस्थान सदिवों तक पि छड़ा ह्रआ रहा। में डिकेन्ड करने के लिये यह बाप नहीं कहु रहा हैं, में बस्तुस्यिति आप के सामनें ोेश करना चाहता हू कि जब हम समध्या पर विचार करें तो. जैंसा मेरी बहन श्रीमती सुचेना कृपालमी ने कहा . अगर वह हमारे भाथ होती, हमारे कक्ष में होती तो उन की वाली ऐसी न होती-में कहना चाहता हैं...

भोमती सुचेता छनलानी : मैं करप्शन को करव्शान कहृती और गरीब के हिस्मे को खा लेने को जलर केडेम करती, मैं कभी उस को बच्छा नहीं कहती।

थी श्रोंकार लाल बोहरा : उसी शासन में वह 22 वर्षों तक रही हैं । हम सब ने करज्ञन की बात कही है। लेकिन देखना यह है कि सचमुच कितना करc्शान खंटम हुआ ? वह यू. पी. के मुख्य मन्त्री रह चुकी हैं। मेरा निवेदन है कि हम को किसी व्यक्ति पर नहीं जाना चाहिये । में संत्केप में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो अकाल का संकट है उसकी सिथति बड़ी भयानक है। जब तक राजस्थान को के नेन्र्र से पर्याँत धन राशि नहीं मिलती, राजस्थान इस संकट से नही सवर सकता । राजस्थान का वह इलाका इतना महत्ववूरां है कि अगर सचमुच पिछले बाईस वर्षो में राजस्थान सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने प्रयत्न किया होजा तो वहां पर नलकूप लगाए गये होते, राजस्थान नहर बनी होती। जब जब राजस्थान नहर के लिए रुपया मांगा गया अगर वह दिया गया होता और राजस्थान नहर बन गई होंती तो हम को यह पापन भुगतना पडता। हम ने पाप किया है। जिस केन्द्र ने एक बार स्त्रीकार किया कि राजस्थान नहर एक राष्ट्रोय नहर हैं ओर इस को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले लेगी, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने fिछले qांच छः वर्षो में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। परिएाएम यद हुआ कि जिस राजस्थान के केत्र में 300-400 फीट नीचे पानी मिलता है, लोग पशुओं उोवा दयनीय जीवन बिताते हैं। अगर इस के लिए केन्द्र की तरफ से पर्यक्त धनराशि दी गई होती तो राजसथान नहर मम्पूरां हो गई होती और उस के सम्पूरां होने से यहु स्थिति न होती।

राजस्थान सरकार ने गत वरं अकाल के घ्नन्दर भार्त सर юार के सह्योग से लगमग 5 ४ करोड़ रुपया खर्च fिया, लेकिन राजस्थान केनाल के लिये माइत सरकार 10 करोड़ रुपये नहीं दे पाती। राजस्वान सरकार ने, मुख्य मत्र्री श्री सुखाडिया ने व हमारे राहत मन्त्री ने धनराशि दी ओर उस इलाके को बचाने की चेष्टा की। मेरे fमत्र श्री नाहाटा स्वयं उस इलाके के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने बहुत मेह्नत

की। उन के दर्द को मों समभ सदता हूं। आज वह भूख हड़ताल करना चाहते हैं, इस लिये कि आज मानवता के साथ अध्य।य हो रहा है। लेकिन मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहृता हूं कि जब वह केन्द्र से धन की मांग करें तो इस बात को न भूलें कि हम ग्रकाल के बारे में बात करते हुए मानवता की बात करते हैं। चृंकि यहां धन का दुरुपयोग हुआ है इस लिये हम को अकाल राहत की प्रखाली को बदलना पड़ेगा। अकाल राहत को हम केवल सदाव्रत की प्रयाएली नहीं बना सकते ग्रकाल राहत तो मानवता की सेवा है। हमें अकाल राहत के तोर तरीकों में परिबर्तन करना चाहिए ताकि हम वहां सही काम कर सकें और खास तोर से प्रयत्न इस बात का करना चाहिये कि अकाल राहत के कार्यो में ऐसे लोग जायँ जिन की सेवा करने में त₹परता हो जो सेवा करना चाहते हैं। अकाल राहत का कार्य केवल सरकारी अफसरों के भरोसे नही छोड़ा जा सकतः यह जन-सेवा का कार्य है। में चाहूंग कि हमारे विरोधी मित्र,ग्रोर हम सब अकाल राहत के कायंक्रम में मानवता के नाम पर, रचनात्मक सेवा के नाम पर वहां जायें झ्रोर उन लोग़ों के दुख दर्द के भागीदार बनों। केवल यहां चर्चा कर के अकाल राहन में कोई मदद नहीं मिल सकती। अफसरों ने जो गड़तड़ियां की हैं उस के लिये कड़ी से कडी जांच होनी चाहिये ग्रभर उन्में सजा दी जानी चाहिये। लेकिन गवर्न मेंट को अपना फर्ज पूरा करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को अधिक से अधिक धन देकर उस इलाके के कष्ट को खत्म करना चाहिये डिवलपमेंट बोर्ड की बात मी होती है। यह कहा जाता है कि राजस्थान के रेगिस्तान को हरा भरा बनाया जाएगा । वह एक सीमा प्रदेश है । सुरभा की दृषिx से हमने वहां क्या किया है ? राजस्थान नहर के लिए हमने क्या किया है ? हम इन वड़े बड़े विषयों पर चुप रहते हैं। लेकिन जब जकाल की स्थिति पंदा होती है तब हम करोड़ों रुपया देने के लिए परेशान हो जाते हैं । लेकिन जो बुनियादी गलती है, उसकी तरफ हम आंखें मूंदेँ रखते
[ब्री ओंकारलाल बोट्रा]
हैं। बगर षाप बुनियदी मलती करेंगे तो उसक परिएाम आपका भुगतने पड़ंगे ।

मै चाहृता हू कि अकाल राहृत कार्यों के लिए भारत सरकार प्रधिक से अधिक राजस्यान सरकार को मदट दे। इस बार का संकट पिद्यले क्षं के संकट से कही ज्यादा भारी है । राज₹थान सरकार को अधिक से अधिक मदद नहीं दो जाएगी तो बहुत परेशानी का सामना हमको ओर आपको मी करना पड़ेगा । राजस्थान सरकार के बूते की यह बात नहीं है। इसलिए केन्द्रीय सरफार अपने हतर पर, राष्ट्रीय ₹त्तर फ₹ ₹स कार्य को ॠपने हाथ में ले ।

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : I want to say a few words. I did not like to interfere with the eloquence of the Speaker codemning tho centre. Is it a political topic or not, admitting corruption and all sorts of other things ? Is it political or is it not political ? Sir, what is political and what is not political? Shall they be decided by a particular speaker when he himself is making a political speech ?

श्री घोम प्रकाश हैपागी (मुरादाबाद) : सभापति महोदग्र, मुभे राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों को जाकर देग्रने का मौका मिला है । में वहां की एक घटना आपईो बतलाना चाह्ता हूं। बालंतरा में मेरे एक मित्र को सुनार की दूकान है 1 वहां एक औरत जेबर लेकर बेचने के लिए अनें। उस दूकानदार ने उस ओरत से पूछा कि तुम फिर जेषर वेचने के लिए अा गई हो। तुम तो कह गई थी कि तुम किर बेचने के लिए नहीं आवम्रोगी। उस औरत ने कहा कि ये अन्तिम जेषर मेरे पास हैं जिनको में बेचने के लिए प्राई हूं। अब और जे कर नहीं हैं । क्या कलं भीस मांग नहीं सकती हूं। राजपूत हूं । उस सुनार ने कछां क्रागे क्या करोगी ? उस औरत ने इसका जा जबम्ब दिया वहै में आापको बतलाना बाह्दा हूं। उसने कहा है चारे में मैने अपने पहत से बात कर ली है । उसने फहा है कि में भीख तो मांमूंगा नहीं । यस इसके बाए में उाका उलु गा। यद्र स्थिसि बहां पर पैदा हो गर्ष है।

मिने वहां गांबों को देखा है । उन लोगों ने छ्वप्परों के ऊपर जो घासफूस थी बह भी जानबरों को सिला दी है । गांष उजड़े पढ़े हैं। लेबर कंच्स मे भी में गया हूं । जानवरों की तरह वे बेचारे वहां पर पड़े हुए है। उनके पास सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है। गवन्नेंट की तगफ से कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। इस सब हालत को देखकर मेरे मन में दो तीन प्रकन रह ₹ह कर उठते रहे। क्या यह वही मारत है जिसक बारे में समाच।रपत्रों में निकलता रह r है कि यहों बन्वर क्राप हो रही हैं मारत अन्न का मंडार बन रहा है ? बया यह बही मारत है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहृं हृरी क्रानित्त हो रही है ? वया सचमुच यह गांधो का भारत है जहां मानयना हमे तरह् से करात़ रही है ? वहु उस भारत के भाग की बात है जिन की नलवार ने एक दिन इस देश की गक्षा की थी। आज वहीं के लोग भेड़ बका० यों की习रह भूखों मर रहे हैं। मेरे मन मे बार बार प्रशन उठ रऩा था कि आज ये भूखे मर क्यों रहे हैं ? इनकी रगों में बहादुरी और बीरता की जो लहरें दोड़े रही थी वे कहां चली गई ? ये इस देश में चोंटियों की तरह क्यों मर २है है ? मे पालिलयामेंट के मैन्बरों से कहना चाहता हूं कि एक मिनट के लिए मान लो अगर बंगाल में इस त₹ह की स्थिति पैदा हो गई होती या केरल में पंदा हो गई्ष होती तो क्या डसी वालनयामेंट में भयंकर तूकान खक़ान हो गय। होता? कपा यह शर्म की बात नहीं है, गबनेंमेंट के लिप, मेम्बरों के लिए ओर पोलिटिकल वार्टीज के लिए ? इस देश के एक भाग के लोग भूखे मरें चींटियों की तरह मरें और हम चुप बंठे रहें है ? सरकार ओर नेता लोग फानित्रि से वें रहें। यह पानिटिक्स का सकाल नहीं है। यद्ह मानवता का प्रशन है।

मुभे सरकार को बुद्धि पर तरस अाता है। यह वह् प्रान्त है जो कि सीमा पर सिथत है । यह वह हिस्सा है जोफि सन् 1965 की लढ़ाई में सबसे कमझोर हिस्सा सावित हुआ था। बमर कोई


उंस्समेर साश्ड का हुआ था। आज उस हिस्स के सोग तड़प रहें हैं, बेर्मन हैं । सीमा प्रदेष्व की जनता अगर बेचंन हो, तो क्या घहां सिषयोfरटी रह सकती है ? क्या शत्रु उनकी गरोबी का, उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा यड़े भाराम से नहीं उठा सकता है ? उस क्षेत्र में पहली बार अकाल पड़ा हो, वह बात नहीं हैं। हिस्ट्रो इस बात का सबूत्त है कि इस इलाके में सूखा पड़ता था तो पाfश्रन के पहने वहां से लोग सिध कोर पहिचमी वंजाब में अपने बच्बों को ले बंर चले जाया करते थे। हस प्रकार वे लोग सूखे घोर अकाल का मुकाबला करते हे। विभाजन के बाद मी उनका आनाजाना जारी रहा। लेकन 1965 के बाद प्राने-जाने q ग प्रतिबन्ध ज्यादा कठोर हो गया और इममे जनता की परेशानी बहुँ बढ़ गई ।

राजर्धान के 27 जिनों में से 26 जिलों में अकाल पड़ा हुप्रा है भोर 32,347 गावों मे से 22,799 गांव अकालप्रहत हैं जमाकि सरकार न 26 करवरी, 1969 के अपने ₹टेटमेंट में स्वयं स्वोकार किया है, राजध्धान की 1.28 करोड़ जनता घकाल से प्रभावित है। वद्रां सरकार द्वारा किये जा रहे राहुत-कायं पर दस लाव्व करया गेज़ लचं किया जाता है। इसका अंयं यह है कि सरकार राजस्यान के अकालन्पीढ़ित लोगों के रिलिफ fिए सान वंसे की आद्मो ववं कर न्री है। इमसे अाप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुं की स्पिति काए होगी।

सोश्शिज्म की बात घोड़ दीजिए; मैं मानवता ₹ी बात कहना वाहता है। आय हिनदुस्तान मर में कहीं, किसी गांव में बल जाहंये। बहां मजदूर की चार रुगे रोज से कम मघदूरी नहीं मिघती है। लेकिन राऊस्यान में गबनेंमेंट के रिलीक के म्वों में, जहा जाने का मुभे मोक्रि मिना है, हेढ़ रपया तोज आादमी को ओर सबा रुपा रोज औरत को दिया जाता है। आवमी और औरत की मउदूरी मे मेब बोर वह मी अकास के दिनों में, मेरी समभ में

नही अाता है। मैं समभता हूं कि घस प्रकार प्रादमी प्रोर ओरत में मेंद करना हमाे संविघान, हम रे प्रजाषं और मानषता के लिए कलक की बात है। जष वे दोनों बराबर काम करते हैं, तो उन दोनों को वेतन भीं बराबर मिलमा चाहिए।

थी कमृत्त माहाटा : आरत ज्यादा काम करती है।

बी घोम घका ह्यागी : तो उसको ज्याव्र वेतन मिलना चाहिए, लेकन सरक!र की तरक से तो उसको कम वेतन दिया जाता है।

हालांकि छोटे छोटे बचे मी काम कर सफते हैं लेकिन धहां पर चोदद साल से नीचे के बच्चों को काम नहींदिया जाता है। इसके अधिरिक है यह़ जानना जाहता हूं कि बूके, बोमार सार्दमियों, बच्चों कोर गभंबती स्धिवों के लिए सरकार ने क्या सोचा ओर किषा है । खदां पर बच्चे काम करना चाहते हैं लेकन उन्हें काम नहीं मिलता है।

सबसे बड़ी पाप की बात ाबनंमेंट ने यदे की है कि वहा पर परिश्रम का काम करने वाले सोगों को आठ किलो अनाज फी आदृी प्रति सत्ताह् दिया जा रहा है, जिसका दो लिहाष दिंस्मा उबार, बाजरे का दिया जाता है। उस fिस्से के लोगों ने कमी ज्वार देवी ही नहीं है। वे हमेशा बाअरा ख। गे गहे है। लेकिन गवनंमेंट को ब.हीं से सह़ो गली ज्वार मिल गई है, जो वहां फे लोगों कां दी जा रही है। लोगों ने मुभे
 उसको बा सकता है। मैं सममता हूं कि जो ज्बार वहा दी जा रही है उसको जानवर मी महीं ला सकते हैं ।

राघरनग का का निपम वह भी है कि वाष्ता पाठ किलो बनाज एक खार ही लेग
 दार उन सोगों को तनख्वाँह मी पूरी तहीं ती (1) केने देषा है कि ठेकेषार होरा मेकर धूक्र
[भी ओमें प्रकाश्व ह्यागी]
रहे ये ओर कह रहे ये कि तुम्हारा काम कन्व. सीट नहीं हुआ है, काम में हननी कमी रह गहु है । fि्थित यह है कि उन लोगों को डेढ रुजय में से केबल एक रुपया fमलता है और आठ आने काट लिये जाते हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स का प्रतिनिधि वहां गय। । उसके अफड़े हैं कि 15 प्रतिशत राशन लोग ले न सके। सात दिन के लिए राशान 8 fिलो, मैं पूछ्वना चाट्टता हूं कि एक किलो एक ध्रादमी के पूरे परिवार के लिए कंसं पर्यावत हो सकता है? उसका बच्चा कहृं जायगा, बढढा कहो जायगा, औररत कहां जायगो ? यह पाप वहां पर हृआ घ्रोर जो सबसे बड़ा पाप इस गवनंमेंट ने किया है-अध्रक्ष महाददय, हस गवनंमेंट ने उनको सड़कों पर काम करने का मोका तो दिषा, नाहाटा साहृब मुभेक पता नहीौं वहां गए या नहीं, लेकिन मैंने बुद्र जाकर देषा है, कड़कड़ती घूर में ननहें नन्कें बच्चे पढ़े हुए हैं, वहां जरा जरा सी भाड़ियां हैं, उनमें उनके बच्चे लेटे हुए हैं, कड़कड़ाती घूव में पड़े हुए हैं । उनको वहा ले जा कर इस प्रकार धूप, सर्दौ ओर गर्मी में उाल दिया । वेषर में निकला कि इर्याधियों के लिए इत्तजाम किया है लेकिन राशन के लिए वहां पाँच वांच मील पर दूकान है । राशन सेने कोई जावे तो यहां दिहाड़ी खृम । इससे भी बड़ा पाप जो बहां हुप्रा वह यह कि आदमी पचास काभ कर रहे थे प्रोर ठेकेदारों के रजि₹टर में दिखलाए 100 । 100 का पंसा लिया और 50 को दिया। इक् प्रकार से काम करने बालों फी संख्या ज्यादा दिबलाई और बाकायदा डाका और लूट करने का काम किसा गया। में समभता हूं कि यह जो बूट पोर चाका है इसमें ऊकर के आाफिससं तक मिले हुए हैं। उनके साथ मिल करके यह सब वहां पर हुप।

एक बात और कहना चाह़ता हं । गवनंमेंट ने जो सहायता की उस के बारें में यह आवनंमेंट के आंकड़े हैं जो गबनेंटंट ने पहां वेश किए हैं । गबनं $\begin{aligned} \\ \text { ने राजस्षान सरकार की सहायता की }\end{aligned}$ है। 9.50 करोड़ कपये 1969-70 में दिए हैं

और 14.51 करोढ़ 1968-69 में जबकक दूसरे प्रान्तों को, अन्ध को 14 करोड़ ओर गुजरात को 4.50 कगेड़ रुपया दिया है। मेसूर को 10 करोड़ रुपया दिया है। ओर राजस्थ।न जहां $8-10$ साल से बाढ़ ओर सूवे का प्रकोष चल रहाँ है वहां 14 और 9 यह दोनों मिलाकर कुल 23 करोड़ छुपये की सहायता बनती है । अध्यक्ष महोदय, ट्यूबदेल सरकार ने बनवाए। लेकिन इस fिथित में जो $\Pi$ क बहुत बड़ी चीज हुई है बह पदु कि जंसलमेर जढ़ा सबसे ज्यादा अऋाल आट साल से है. वढ़ां गतननेमेट ने कोई काई काम नहीं किया । गЯनमेंट ने वहां की उपक्षा कर दी घह कहकर कि तुम्नारे पास राजध्थान केनाल पड़ती है, तूम वह़ं जा सकते हो

श्री प्रमृत नाहाटा : वृृं से 300 मील दूर है 1

भ्री प्रोम प्रकाष त्यागो : वही में कह रहुा $\vec{\delta}^{\circ} 1$ इन्होंने यह्र कहकर वहां के लोगों कों काम नह़ंदं दिया और मेंरे पास यह टेलोप्राक्न हैं । नाहाटा साहब तो पता नहीं कल अनशन करेंगे या नहों लेकिन तीन अर्दमयों ने वहां भूब हड़ताल कर दी है। पद्ट है टेलोप्राम जो वहा से अाए है :
*People strongly agitating against Rajasthan Government's discramiatory policy in opening relief works only in Jaisalmer. Starvation deaths. Starving population migrating to Pakistan. Three persons on indefinite fast. Your attention invited."

यहु तीन तार इसी प्रकार के हैं। जेसलमेर की जनता में बंचेनी अनी गुस हो गई है ।

बब इस संबंघ में में कुछ सुभाव बेना चाहता हू । मेरा सब से पहला नुभाव यह है कि उस भाग को जो सदंब सूलगप्रसत रहा है गबनंमेंट को पहले हाप में लेना चाहिए कोर वहता काम तो यह करना चाहिए कि एक जाँ कमोघान वहों बैठना चाहिए, ₹ौट्रूल जांच कमोषन,

ओ जितना करणजन वहां हुभा है, उस की जांब करे और देवे कि ₹ंलीक काम वहां कंते किया गया। दूसरा मुभाब यह है कि इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या मानकर देश की सुरक्षा के ध्यान से ओर देश की ओर चोजों के स्थायी हल की दृषिट से सेग्रल गवनंमेंट को एक स्थायी समिति बनाकर चोधी पंववर्षीय योजना में इसके लिए स्थायी हल हूंढने की चेष्टा करनी चाहिए। तीसरी बात राजस्थान की नेनाल देश की सुरक्षा ओर देश की बहबूदो दोनों ही हृष्टिकोएा से आवशयक है। पहला चरला तो समाप्त हो गया, दूसरा चरसा ग्वराई में डाल दिया है । चोधी प चनर्णीग योजना में मी बह नहीं है। मिं कहता हूं कि युद्धम्तर पद इस नहर को लेना चाहिए था । लेकिन गवनेमेट ने न हीं लिया। आज मी वहां पर डंम बन रहा है। फेलम, रावी और चनान का गानी जो पाकस्तान के साथ समभोता हुभा हे उमके अनुसार 70 के बाद मारत उमका देन। बःद कर देगा। उस पानो को रेककर हमें ले जाना है राजस्थान नहर में लेकिन अभी तक वह बाध ही कमपलीट नहीं हुभ। राजस्थान नहर पर काम करने के लिए लंबलमेर के लोग कहां अएए गे ? वथा वह अपने गांत को बोड़कर साएं गे : उनको काम अपन नंतों के नजदीक देना चाहिए था। पाप कहेंगे ठीक है, लेकिन किया क्या जा सकता है ? तो प्रोजेषट नहर बनाई जा सकती है, छोटी नहर जो आगे नहूर में काम करने वालों के काम आ सकती है....

जी प्रमृत नाहाट। : वाइलट चेनल।
 बही तो है। वाइलट केनाल प्राो जेनलमेर तक बनाई जा सक्रो हैं ओर वहृं के बादमी प्रवने गांगों में नजदीक रहुते हुए काम कर सकते हैं।

एक घात उध्योगों की ₹पापना के समझध में कह्ता चहहता हूं। प्रालिर बहां पर लोगों को मील पर कब तक पाला जायेगा ? वहाँ पर जो सड़के बनाई गई वे भो उढ़ गई। राजस्थान से काफी माना में सीमेन्ट का पह्वर, लिग्नाइंट और जिल्वम भिल रहा है। उनके ज्ञारा चहीं

पर तुर्त उद्योंग धं र्थावित किये जा सकते हैं ओर लोगों को काम दिलाया जा सकता है । प्राइवेट सेक्टर के उद्योगपनि नों बहां जायेंगे नहीं इसलिए पनि्चक से स्टर में ही उब्योग स्थाकित किये जाने चाहिए। एमके अलावा गैसलमेर, बाड़मेर $र$ बीकानेर को रेल लाड़न से कनेष्ट कर देना चाहिए ताकि जनता को मुरका की दृधि से उसका उनयोग ह़ो सके।

मेरा अन्तिम ल्वाइल्ट यह है कि नही पर ट्यूब्वेत लग सकते हैं। जालोर में अथाह पानी हे । वह़ं पर 70 ट्यूनवेल को सकीम थी लेफिन के बल दम ही बने ओर बह् भी बेकार पड़े हुए हैं 1 मिने उनसे जाकर पूबा कि यह क्यों बन्द हैं तो बतभाया कि स्वेयर पाटंम नहीं है या तेल नहीं है। इसलिए् मेरा सुभाव है कि ट्यूष्यबेल लगायं तो उनके लिए स्वेगर वार्टेๆ को दृकान व बकंगाप मी लगानी चाहित । वहां पर ट्यूबवेल का प़क जाल विद्धाने की बहुन आवन रयक़ा है। जन्र डजरापल रीगिसनान को हराभरा बना सकता है तो हूम भारन बवं के लिये मी यह एक चेलेंज है कि वह प्रवने गजजस्पान को क्यों हरा मरा नहीं बना मकचा है । इन जक्दों के साथ में कहना चाहता हू इस सदन मे ओर सभी माननीय सदन्यों से नथा सरकार से कि वह् प्रकाल समूचे देश के लित् एक्र मानवता का प्रश्न है। हमक लिए हमें मरकार पर प्रेஏर उालना चाहित । अभ $\begin{aligned} \text { मरकार प्राषंना दे नहीं }\end{aligned}$ माननी है तो दूस देश में तक तूकान मचा देशा चाहित् जिससे उम पदेश के लोगों की रक्षा की जा सके । धन्वयाद।

बी न० कु० साषो ( गोधपुर) : ममापति महोधय, अाञ राजन्यन में स्रूपा पहा हुा है वह्र इप देगा के लोगों से या सरकार से क्विण हुभा नहीं हैं। जबसे दूम देग कां आजादी fिनी, रास्प्थान में बराबर मूल्ये पहींगेंकमी किसी हलांक में कमो किसी इलात में । अभ राअन्थान के मन्दर बोकानेर, मागोर, मंमलमेर, बाड़मेर, जोधनुर, पलो और जानोर में किर सूला पत़ा है। है । जंदा कि आवने
[ घी न. कु. सांबी ]
वेखा, जंसलमेर मे बराबर 8 वर्षों से सूखा पढ़ा है। जोधपुर, वाली, जालैर में पिछ्छले तीन वर्षं से सूर्बा पड़ रहा है । यहां के लोगों के पास कोई जायदाद नहीं है, मकान नहीं है और मीलों तक उनके लिए पीने का पानी नहीं है । ऐसी हालत में वहां के जो लोग हैं वे श्रपने घरों को छोड़कर बभी मध्य प्रदेश, करी हिरियाएा, कभी उत्तर प्रदेश और कमी पंजाब में जले जाते हैं। ॠहां पर उनको तकलोफे होती ह, वे सोचते हैं कि सूखा समाटत होगा तो हम फिर राजस्थान वापिस चले जायेंगे 1 लेविन हमने देखा कि सूखा समाप्त होने वाना था, बारिश की उम्मीद थी लेकिन बारिश्र नहीं हुई । इस साल जो उनका आसरा था, जो उनी आशाएँ थीं बह खत्र हो चुकी हैं। राजस्थ।न के अकाल के सम्बन्ष में वहृत पैसा खरं हुआ है लेनिन फेमीन रिर्लाफ कार्यों में कोई मामश्जस्य नहीं रहा। राजस्थान के अन्दर 8 मो गादों में बारिब के टाद्दम पर एक बूंद मी पानी नहीं बरसा। ऐसी हालत में वहां पर इन्सान किस प्रकार जिन्दा रहते हैं, यह बड़ी ताज्नुब की बात. है। राजस्थान में सन् 52 से 63 तक अकाल राहृत कार्यों पर 10 करोड़ रुपया खर्चं ह्रुप फिर सन् 63 से 68 तक 30 करोड़ र्पपया खरं ह्रा और फिर 50 करांड़ खरं हुआ 1 लेकिन अाज भी हम देव़ते हैं $\mathrm{f}_{\text {क राज- }}$ स्थान में वहो मयंकर अकाल मंहरा रहा है। प्राप पलड की बात करते हैं लेकिन वहां पर लोगों के लिए् पीने का पानी नही है । उनकं लिए पीने का पारी उपलबध किया जाना चाहिए। जेसलमेर में बीस, तीम मोल तक पोने का पानी नहीं है। विद्घले साल बहां 27 हजार गांनों में सूखा पढ़ा। इस साल राजस्थान के 26 जिलों में से 14 जिलों में सूखा है । पदि ऐसी मयावह स्थिर्ति में हमें चलना पड़ेगा तो किर हम किस तरह से रजज्थान को आगे ले (\$ा सकेंगे। आजादी के बाद अगर राजस्थान मं हस देका का एक दिस्सा है, तो वदृां के लोगों को मी रहने का हक है। राजस्थान के

घन्मान रोटी कपड़ा नह़ीं मांगते लेकिन मै ठन्मीद करता हूं अप उनके लिए कम से कम पीने का पानी लो . घमवर्य उपलबध करायंगो । आज के जमाने में अगर हम यह कहें कि अकाल हर्नर क? देन है, वेवी प्रकोष है आोर इन्सान का इसके ऊपर कोई बस नहीं है, तो मैं समभता हूं यह गलत बात होगी। आज विजान की दुनिया है। जब लोग चन्द्रमा पर जा सकते हैं तो क्या राजसथान के अन्दर विज्ञान तथा टेकनालाजी के जमाने में ह्म राजस्यान के अकाल पीड़ित लोगों की सहायता नहों कर सकते ? औ\} उनको जजन्दा रहने के लिए जगहु नहीं दे सकंते ? अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से जो इस देश को प्रवति करनी चाहिये वह हुम कभी नहीं कर पायेंगे और हम कमी मी नहीं कह सकते कि उस दिशा ये हम कुप आग बढ़े हैं।

राजहथान सरकार ने क्या किया यह में नहीं कहना बाहता। पर ईतना अवईप कह सकता हूं कि जो हालत राजस्थान की अजादी के पहले थी वही हाल्लत आज मी है और इसके लिए हस देश के इन्स।नों की उतनी जिसमेदारी

fिछले प।किसतानी ह्मले के वक्त हमने देबा कि हृ्मारी फोज पजाब के अन्दर बढ़ी मगर हच्छोगिग केनाल के पार नहीं जा सकीं। अज राजस्थान पर अगर पाकिस्जान ने हैमला किया घोर बाड़ंमर की सीमा पर भागे बढ़ा तां हम वहां की सुरक्षा नहीं कर सकते क्योंक उम क्षेत्र की सुरक्षा के लिये हम वे चीजें मुहैया नहीं कर सके जो कि होनी चाह्ये। राजस्थान केनाल के काम में धीमापन क्यो आा गया है इस बारे में हीको सोचना पड़ेगा। अगर राजस्थान सरकार पांच, छं करोड़ क० हर साल उस योजना पर खर्च करे तो कहो 25 साल में जगकर वह नहर बन पायेगी और उससे क्या कायदा राजधथान ओर देश को हों पायेगा ? 告 कहना चाहता हूं कि अगर सीमा सुष्क्षा करनी है तो अकाल और सुरक्षा के काम को एक साष लेकर हम को चलना होगा।

जहां सुरक्षा का सवाल आता है तो हम देखते हैं कि आज तक राजस्थाव के बोर्डर को ऐसा नहीं बनाया गवा है जिससे वहां की सुरक्षा रह सके । अ丁 जो फौजे पड़ी हुई हैं वे बीकानेर जौधपुर और जैसलमेर के अन्दर है, बौड्डर के ऊपर नजर नहीं आयेंगी। और नजर आ भी कंसे सकती हैं जबकि वहीं के रहने वालो के लिये पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं हैं तो फोजों के लिये आप कैसे मुहैया कर सकते हैं । श्यगर राजस्थान केनाल को आप बना देने तो इससे न केवल अकाल दूर होगा बल्कि देश की सुरक्षा भी मजबूज होगी। आज पाकिस्तान हर नाले श्रीर कैनाल खो बढ़ा रहा है और जो सेना बोर्डर पर लगी हुई है उसको मजबूत बना रहा है। वहां उनकी फौजें ब्रिगेड से लेकर डिबीज़न तक घूमती रहती हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हैं। जो पंसा हम अकाल पर बचा रहे हैं उससे कहीं अधिक, यदि हमला हुआ़ा तो सुरक्षा पर-खर्च करना पड़ेगा और देश का नुकसान होगा। हमें सोचना चाहिए कि राजस्थान का बोर्ड र किस तरह मजबूत अ्रौर सुर: क्षित कर सकते हैं और सरथ ही अकाल दूर कर सकते हैं। अगर इजरायल जैसा देश, जैसा कि माननीय र्यागी जी ने बताया, और केलीफोfिया में इतनी सामर्थ्य है कि रांस्तान को दूर कर सकते हैं और उस को उपजाऊ भूभि में बदल सकते हैं तो क्या बात है कि हम राजस्थान के अन्दर ऐसी बातें नहीं पंदा कर सकते हैं जिससे अकाल का खतरा जो हर साल रहता है वह कभी पैंदा ही न हो ?

अब मैं सीमा सुरक्षा की ओर ग्रापका ध्यान दिलाना चाह्ता हूँ F अज चाइना क्या कर रहा है, रशिया वया कर रहा है ? अपनी घ्रंतर्रष्ट्टोय सीमाओं पर आबादी को बढ़ा रहे हैं। fंसकियांग और मंगोलिया में अपनी अपनी अावादी को बढ़ा रहे है। उसी तरह से इटली और स्विटजरलौंड बौर्डर पर श्रपनी श्राबादी बढ़ा रहा है। हमको मी इसी तरह से राजस्थान की जो सीमा पाकिसतान से लगती है अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिशा करनी चाहिये और

ऐसा तभी ही सकता है जब कि लोग़ों को रहने के लिए सभी आवशयक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें । लेकिन ह्म देखते हैं जह्हां जाबादी बढ़ावे का मवाल आता है वहां वह बराबर घटती जा रही है। अगर हम अपनी आबादी बढ़ायेंगे तो हमारे हाथ में पहल रहेगी। ऐसा हम को सुरक्षा की वजह से करना जहरी है । लेकिन हम वह नहीं कर रहे हैं।

अ!ज सवाल उस क्षेत्र में इन्सानों के रहने का नहीं है, बलिक सुरक्षा का सताल है। जिस तरह से दूसरे देश चाहते है कि अन्तरीष्ट़ीय सीमा पर अपनी आबादी हो तो उसे देखते हुए राजरथात में कुछ नहीं किया जा रहा है। मेरे खयाल से आबादी बढ़ाने के लिये हमको राजस्थान कैनाल को जल्दी से जलृदी पूरा करना चाहिये, उस श्रोर एक मजबूत कदम हमें उठाना चहिये।

अभवने द्रेखो कि कचत्छ में कंजरकोट अर्दि हमारे हाथों से नहीं जाता अगर हमारी आवादी वहां होती। मुभे याद है कि जब कच्छ का वाद विवाव यहां हुआ था तो सदस्यो की तरफ से कहा गया था कि हमने वह जमीन इसलिए खो दी कि वहां हमारी आळादी नहों थी । इसलिये हमको उस घटना से आगे के लिसे सबक लेना चाहिये ग्रोर राजस्थान में अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए इस योजना को जल्दी पूरा करना चाहिये । आज राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है । अगर हम चाहते है कि ह्मारी सुरक्ष। बनी २हे, हमारे अदमी वहां रहें तो हमको आवागमन तथा अन्य आयक्यक सुविधायें उपलबच्र करानी होंगी। अगर ऐसा नहीं कर सके तो अकाल की हो समस्या नहीं बल्कि मेंरे खयाल से देश की सुरक्षा की मी पूरी जिम्मेदारी हम।रे ऊтर रहेगी। राजस्यान के अन्दर हमें जो कुछ करना चाहिये वह नह्रों कर सके हैं।

राजस्थान सरकार का जहां तक हाल है में समभना हूं कि उस की अfिक स्थिधि ऐसी नहीं
[ श्रो न. कु. सांघी ]
है कि वह उस सदरया का समाधान कर सके। आज उन्होंने रिजबं बंक से करीब 40,50 करोड़ रु० का ओवर ड्राप्ट लिया ह्रुआ है। फिर जो देन्द्रोय सरकार है वह्ह किस तरह से काम करती है छसको मी जरा देखा जाय। आप जब अपनी सेंट्रल ₹टडी टीम भेजते हैं तो वह कुछ इलाकों में जानी है और हवाई जहाज में घूम फर अधिर में अपन्न रिपोटं देती है, उसके ब।द कुछ पँसा राजस्थान को मिलता है । अमी जो संट्रल स्टडी टीम गयी थी वह वापिस आयी है कब उसकी रिवोटं आवके पास आयेगी ? कत्र अप इसका अध्ययन ओर समाधान करेंगे ? आपको समय से बारिश न होने के बाद उसकी मदद तुरन्त करनी चाहित्रे। छसके बाद बड़ी बड़ी रिपोटें मायेगी, सब कमेटीज में आप इसको तय करेंगे ओर उसके बाद आप राजस्थान की जो सबसे बड़ी नेशनल कलेमिटी है उसका समाधान करेंगे। लेकिन ऐसे आप कंसे काम चला संकेगे।

मैं आवसे कहना चाहता हूं कि राजस्यान के कुछ्छ ऐसे मसले है जिनको अापको अकाल को दूर करने के लिये बहुत जल्दी हल करने चाहियें। इसके लिये आज स्टडी टीम जाये या न जाये, आज अकाल वहां पर है उसके कारश्रा साखों आदमो वेषर-बार होकर प्रदेश ह्योड़ कर आ रहे हैं, लोगों के पशु-धन पानी बेन, बकरी, गाय, भेढ़ वगेरह सब मरे जा रहे हैं। ऐसी क्थिfत में मेरी माः्यता है कि के.न्द्रोय सरकार को राहत कार्यो के लिये जो पंसा देना है या जो मी समाधान करनां है, उसको वह जह्दी करे 1

आज बहुत से लोग कहृते है कि हमारे यहां छन्सान नही मरे 1 अरी श्री नाहाट। ने बतलाया था कि बहुत से आदमी मरे । वहां मरे हों या नहीं, हमें देखना यह है कि जस मो आदमी भूख से मरते हैं या गलत चीजें खाकर या आवृfिएटे हों। कर, किहाहड्रेंट होकर मरते हैं तब यह्ह मानना पड़ेगा कि बह अकाल


सकती कि लोग भूखों मर रहे हैं। उनकी मजबूतो या ताकत कम हो गई है, वह आज ऐसो हालत में नहीं हैं कि कहीं जा सकें । ूसलिये हस बात का समाधान मानवता फी दृष्टि से करना होगा और जल्दी करना पड़ेगा 1 अज स्रक्षा की तरह से अकाल की स्थिति पर वार फूटिटा पर जोर देना "होगा ।

जं मे अमी श्री कराीfसह् जी ने कहा कि जोधपुर में वानी की समस्या है, मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जयपुर में पानी की बहुत जबरदस्त समस्या है। वहां 50 परसेट पानी की कटौती कर दी गई है। जोधपुर शह्र में पानी नहीं है । ब्यावर, वीदासर, छापर विजयनगर में पीने का पानी मी मुहैया नहीं है।

मैं एक दो त्तजीजें रेलवे मंत्रालय को भी दूंगा। एसे मौके पर वह् कुछ्छ ऐसी बतें कह देता है जिससे लोगों के ईिल में दर्दं और तकलीफ पैदा हो जाती है। श्रमी हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने जोघपुर के अन्दर इस बात को प्रसारित किया कि जो हमारी रेलें हैं उन्हें हम इमलिए बन्द कर रहे हैं कि पानी की कमी है। हम प्रस्ताव से जहर कुछ खलबली मची और लोगों को सोचना पड़ा कि हम जोधपुर शहर में ₹ह मी सकें या नहीं। जिस तरह से ये सूचनायं दंा जाती हैं वह़ नहीं होना चाहिये।

मे केन्द्रीय सरकार से मी अर्ज कहैंगा कि उनखो राज्य सरकार की पूरी सहापता करनी चाहिते । यह प्रदेश या देश का सबाल नहीं है, घह मानवता का सवाल है। अगर आप अकाल में सहायता नहीं कर सकते तो इस प्रदेका का नाम राजस्थान के बजाय अकालस्थान रखना ज्यादा उनित होगा। ₹टही टीम की जो रिवोटं अाई है उसके बारे में सोच विचार करके बहुत जल्दी अपप उसको कार्यक्वित करें ताकि बहुं के छन्सानों कों जंने का आसरा हो जये।

MR. CHAIRMAN : Dr. K. L. Rao.

SHRI R. K. BIRLA (Jhunjhunu) : If per chance there is a mid-term poll, with what face can we go to our constituency if we are not allowed to speak even for 2 minutes? Each and every member from Rajasthan should be allowed at least two minutes.

श्रो रामावतार शास्त्री (वटना) : अमी अपने कई दलों के लोगों को बोलने का मोका नहीं दिया।

क्री राम चरता (बुजा) : मेरा सजेशन पाप से यह है कि जब सारे लोग बोल चुकें तब मिनिस्टर साद्ब अंना जतार्य दें । यह् फंमीन का ममला पक मिनिन्ट्री का नहीं है। इसमें चार मिनिस्ट्रियां हनचाल्ड्ड हैं। इरिगेशन


MR. CHAIRMAN : Dr Rao is only intervening to give some information ahout Rajasthan Canal and other projects. Hon. members will get their chance to speak. Dr. Rao.

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : Mr. Chairman, siace some of the hon. Members referred tu some of the irrigation projects that are yet to be completed, my colleaguo asked me to say a few words about the progress of those works and that is why I an interveniag.

The five western districts of Rajasthan from Bikaner to Jatore are some of the most difficult areas in our country. They hav ot extensive arcas, two and a half time the a rea of Haryana, with a population of . :!y one-third of that of llaryana. Oniy 27 laths of people are living in this area. The rainfall is hardly ten inches in the normal year and during the last three years it has been very poor. This year it was less than two inches. Therefore, near famine conditions prevail in those areas.

Many hon. Members have referred to the need for providing drinking water. There isno drinking water for human being; and cattle, much less for fodter. So, hon. Members have righily suggested the auobleration of work of sone of the prujects.

It is quite true that if Rajasthan Canal is completed and extended it will serve tho most difficult areas of Jaisalmer. The accoleration and completion of this project will undoubtedly renove all the difficulties of Rajasthan Similarly, if the Narmada project is taken up and extended to Jalore and neighbouring areas of Sirohi the whole area will become fertile. More important than fertility, it will solve the problem of drinking water for both men and animal.

The difflculty is that both these projocts are very big ones The Rajasthan Canal is pro bably the second largest one that the country is cmbarking upon and it involves crores of rupses. We have so far spent Rs. 57 crorea and we have still to spend an equal amount for stage 1 and more than an equal amount, nearly two times more, for completing both the stages. So, by avoiding some expenditure here or some duplication there, as bas been suggested by some hon. Members it will not be possible in carry the canal very far. It requires complete re-thinking of the whole subject. It is not a question of allotment of extra Rs. 5 crores or 10 crores; it requires complete re-thinking. That is the onls problem that is standing in the way of spectier progress.

Then, coming to Narmada, some hon. Members have suggested that politica hal flowed into Narmada and delayed the project. I may submit that in the case of Narmada there is absolutely no politics. On the other hand, we are straining every nerve to soe that there is agrecment hetween the various Staten. For years we have tried for it and it did not materialise. Therefore, the problem has now heen referred to a tribunal. As hon. Members are avare, we had congtituted one tribunal and the first meeting of the tribunal took place yesterday. In the case of this tribunal the findings are Inal and binding, unlike the other tribunals. I hore the final award of the tribunal will be available in one or two years; perhaps in one year in this case because the issue in much simpler. In the case of Narmada, all the States will he able to utilize the water which is now going to waste. Once wo start utilising it, as far as Rajasthan is concerned, it will make a most wonderful change. Dr. Karni Singh's father has shown how by taking the water in the Gang canal area a magnificent work can be done in a desert.
[Dr. K. L. Rao]
Therefore, it is not correct to say that the desert areas will always remain desert areas. They can be converted into fertile lands, like Russia did in the case of Saiberia. Saiberia was a place where no one will go and going there was like a sentence of death. Now that Siberia has been converted into a most wonderful fertile area by the USSR. Therefore, there is no reason why this part of the country which we are now thinking very backward cannot, in the course of the next few years, become the most prosperous area of our country. But that day will come only when we have expended crores of rupees on projects like this.

Coming to drinking water, many hon. Members have referred to tube-wells. It is not such a straightforward problem. As Dr. Karni Singh has rightly stated, when we bore a well we very often get brackish water. Ir is only in a few areas that we get good water. So, we must carry out very intensive investigation in this respect. May be a few wells here and there may give water.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : What about the pilot canal?

DR. K. L, RAO: But because oi low rainfall the replenishment will not be there. You must not go on putting a large number of wells because in the course of a few years the water will go down. This has got to be looked at very carefully Perhaps by an Act of the State Legislatiu re or of Parliament, as the case may be, we have got to regulate the withdrawal of water through these wells.

Therefore the main problem of drinking water for animals and men also has to be tackled through irrigation canals. That is not difficult. It is already being done for Lunkaransar and Bikaner areas. Similarly, we have got to put a large number of Pumping schemes to supply drinking water for the various villages. There are 3,400 villages or so in the five districts and, maybe, another 1.000 may be added. All these villages can be served very easily. It does not require much money and a few hundred cusecs may be more than sufficient to give all the adequate amount of water for these people.

What I want to submit is that we have everything. We have got the waters, the technial know-how, the complete schemes
and projects and can counteract nature's calamity of drought of this kind. But the question is of money. In this case quite a considerable amount of money is required.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : You find money for relief, about Rs. 25 crores, but for tubewells you cannot find a few crores of rupees.

DR. K. L. RAO : The Government of India is fully aware of this problem as to how a few crores of rupees spent here will eliminate some of our most difficult problems. But, as you know, we are in a very tight corner with regard to finances. That is standing in the way.

SHRI BAL RAJ MADHOK : You can find money for the Prime Minister's palace and the revolving tower but not for tube. wells.

DR. K. L. RAO : The Government of India is trying to do its best to provide more funds for accelarating the construction of Rajasthan Canal.

SHRI AMRIT NAHATA : I want to see some clarification.

MR. CHAIRMAN : Let all Members nnish first.

SHRI OM PRAKASH TYAGI: What about the pilot canal ? You have not mentioned anything about that.

MR. CHAIRMAN : You can ask hịm later on.

श्रो क० मि० मधुकर (केसरिया) : समापति महोदग, माननीग सदसग, श्रो अमृत नाहाटा, ने राजस्थान की सुखाड़ की स्थितित पर काकी प्रकाश डाला हैं। इस में कोई दो मत नहीं हैं कि अाज राजस्थान में करोड़ों लोग अकाल से पीड़िज हैं। इस में दो मत नहीं हैं कि राजस्थान में सुखाड़ का प्रइन एक राब्ट्रीय म त्रव का प्रशन हैं। इस में भी दो मत नहीं है कि अकाल-पीड़ितों को रहत्त पनुं चाने का कार्य मानवता का सत्राल है और इस में पर्टीचाज़ो को नहीं लाना चाहित । इस में मी कोई दो मत

नहीं हैं कि यदि देश के एक सीमावर्ती राज्य में सुलाख़ और अணाल हो और लोग तवाह हो रहे बों, तो दुश्रन उस स्थिथित से फापदा उठा सकते हैं। ये सब सर्वंमांय बातें हैं।

लेकिन हमें पह मोचना चाहिए कि राज₹षान में हतने बरसों से जो मुबाड़ चल रहा है, जिस से राजチ्थान का एक बहुत बड़ा द्विस्मा प्रभावित होता है, वहां के 1.28 करोड़ अकालवीजित हैं, उम के प्रतिकार के लिए सरकार की प्रोर से क्या बदम उठाये जा मकते हैं। इम सम्बन्ध में यहृां पर जो ₹हानियां बताई गई हैं, उनको दोहराने की जहरत नहीं है। में हाल ही में राअन्थान के मुखाड़-वीड़ित इलाकों के बाल में अलबर और जमपुर गया था। इस लिए में वहां की fिथfत से परिधित हैं।
 कि राजस्थान के मुबाड़ के सम्बनध में सरकार की ओर से अमुक गलनी हुई है या उस की बिम्मेदारी चीक fमfनچटर पर है, प्रानि। लेकिन में कहृना चाहता हृं कि सुखाड़़ नो कई अन्य राज्यों में मी है, जहां के चीक fिनिस्टर बांमेसी ही हैं। उत्तर पदेश ओर बितार में मी सुखाड़ है ओर अन्य राज्वों में भां मुखाउ है। वषा बजह है कि राजस्थान के मुबाड़ के बारे में हस प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहें है ? बाढ़ और सुण्व।उ सारे देश में है। हर माल कहीं मुबाड़ है ओर कहीं बाढ़ है ओर कही दोनों ही है। बिहार मे मी यही स्द्यिज हे । आज सहरसा के इलाक में, मधुवनी के दलाई में, दरभगा के हूलाके मे, पटना और बिहार के दूस्रे द्लाकों में भी गूबे का स्रिधि चन रही है। पलामू में स्थायी सूसा का इलाका पैदा हों गया है। तो समभने की बान है और विचार करना चाहिए कि सरकार ने दून 22 बरों के पन्दर कपा किया है ? आज वह समाजवाद की बात कर रहें हैं और समात्वाद, की बात पर वह दो टुक़़ों में हो गए हैं। लेकिन हन $20-22$ वर्षों में जब वह एक थे उस समय क्यों देशा के अन्दर ऐसी स्थिति वंदा

होने दी गई कि देश में खाढ़ ओर सूत्वे को समस्या का अमो तक हल नहीं हो पाया ? भोर भाज उम समय में जब कि प्राज के युग में विधान की श्रोर तकनीकी जाक्तियां छतनी बढ़ चुकी है कि पादमी चांद पर जा रा है ओर हम जमाने में जः कि साइदेरिया का इलाका जो बिलकुल प्रता डलाका है जहां माल भर ठंड पड़तंते है जह़ां पर किसी किसम की फसल नहीं हो सकती. उस इलाक को मी मोर दूसरे चनिित्तःन के इलाकों को मी हरा मरा बना दिया गया उस जमाने में मी ऐसी बातें यहां पर होनी है तो सोचना खाहिए कि कोई ऐमी बुन्नयादी बात है हमारो नीतियों में जिसके चलते ईतनना सब वहृने के बाद भी यह ffafति यह़ा चल रही है। प्रशासन की गलती हुई़, भधिकारियों की गलती हुई, और तरह को बातें हुई, द्रनना रुपा नहीं मिला यह सब बानें क्यों हृई? क्यो गेमी चीजे हुई कि बाढ़ ओर मूले को समғ्या का हल हपने घभी तक नहीं fिकाला? इस के लिए हम ने बार बार कहा है और विछलनी बार भी कहा था कि मारत म-कार की जो नीवियां रही हैं चाहे बहृ दो दु₹ढ़ों में बटे दों चाह्टि एक हों, लेकन सरकार न मूंजीवादो रास्ते पर देश के विकास को चलाने का रास्ता हू ढा और हसी का फल है कि आज काई मिमғ्वा हल नहीं हो पाती है, देश में बाढ़ की समस्या है, हूस की समध्वा है, अन्नामाव की गमझ्वा है। आज बम्पर क्राप का बात की जा रही है नेकिन उस के बाद मी बिहार के बदृ़न्न मे इलाकों में सूते की होर अन्ताभाव कंt f्र्धित है, राजध्धान में है। तो यह्ह क्ों हुआ ? इसीलए कि बुनियाद्द नीतिया सरकार की गलत रहीं है ओर हल की नीतियों का परिलाम यह हुप्रा है कि जिस तरफ ब्यान दैना चाहित, जिस बात का हमम श्वापर्टो देनी चाहिए, उम पर ध्यान नहीं दिया गया, होसी बीजों पर रुपा ख़ं किया गया जिस्त की बावरपक्ता प्राथमिकता की दृषिट से नहीं बी। इसलिए मरक्रार की ब़नियादी नीति के भ्रति दम बिरोष प्रकट करतं हैं। जाहे बद हुनेता छकालानी घंफ किनिद्टर रही हों, बाहे मोरार

## [श्री फ० मि० मधुकर]

जी भाई रहे हों, क्योंकि हम जानते हैं, हम कों बिहार का अनुमव है, जब हुमारं यहां गडक नह्र की बतत चल रही़ धी और संविद्ध की सरकार थी तो उस समय गंड्र नहुर को राष्ट्रीय क्षोर के ह्द्रीय याजना के हूप में लेन की बात की गई धी। तब मोरार जी भाई ने कहा कि, हमारे पास पंसा नहीं है। यह पंसे का सवाल उम समय मी आंया ज़्रां बाढ़ और सूखे का सवाल है। राजस्यान में पंमे नहीं मिले, क्यो नहीं मिले ? क्या बान थी जो पंसे नहीं मिले ? हमें इस चंजज को सोच्नना चाहिए। सीलिए मैंने कहा कि इस मरकार को नं तियां उसके लिए किम्मेदार है। चन नीविकों को बदलने की जहरत है। यह बान सही है कि आज भी बाढ़ और मूख के fमनिम्टर हमारे ठा० के० एल० राव गानच हैं, वह बहुा ही सद्भावना के अदमी है, उन म काई शिकायत की बात नहीं है लें尹न फिर मी बात गती पर आती है। ह्म कह्त्त हैं कि गड़क नह़र का जल्दी से जल्दी पूरा कीfित, कोली नट्र्व को जलेदी से जहंदी वूरा बीजिए. आगमती का आूरा
 भी मिने अभने बजट भापता में वह़ि वा कि राजस्थ।न केनाल को पी.ा करना प़ पर्म राध्द्रीय कतंब्म है। मन्त मारा ₹ेगिस्तान का छूलाका है जहां fिनाई की च्यवस्या करन का मतलब यह्ताओा †क चह तनाम इनका ह्रा
 की बात नहीं रहीगा। कि हमाने के में कही बाढ़ अए या कही मूपा वंचे, हमारे मह्रां अंनामधख रह्त् और ह्प जा कर द्नगरों के मामने घुटने टेके, उन से ग्र:्न को मीज मांगे। हतनलिए मेरा सुभाव है और मे नाँदूधा कि राजस्थान केनाल कों प्रापीमकरता दे कर सरकार हस बांध को पूरा करने की कांखिश करे ताकि अपने वेशा के माये से यह कलांक हमेगा के लिए खत्म हो। ऐसी ही गडक नहृर की ंबात है। © 10 के० एल० राव साहच जानते हैं कितने सालों से वह योजना पड़ी है ओर पूरा होने की हालत में नहीं पा रही है। उस के लिए बाज मी सिषान में. य० वी० में, बौर समाम

जगह् सम्मेलन हो रहे है, अ्रान्दोलन हो रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि नहर का काम पूश नहीं होंगा तो निशिचत रूप से वहृं पर मी सूखं की स्थिति टेदा होगी। इसलिए इस स्थिति कां दूर करने के लिए यह जहरी है कि राजस्थान कंनाल को पूग किया जाय। राजसधान कैनाव पूरा करने के सिलसिले में नाहाटा साग्र्व ने ठीक कहा है कि तेरो लोगों को जमीन दी जानी चाहिए चे च्पोग़ी लीज पर जो गरीब लंग हैं। तेग्रे ही जो ब्रोटी ब्रोटी कैनाल बनाने का मुतल उन कामों को भी करना चाहिए और उस 市 fिलनिमित्र में जो मांगें की गई हैं जन मांगो का मे समर्थन करता हूं। उन को मैं दोहरा नहीं रहा हैं। वहुं पानी की व्पवस्था करनी चातिए ओर लोगों को मरने और तबाह होंनें बनाना चाहिए। साथ ही केन्द्र सरकार की चाद्वित्र कि राज्वर्वान सरकार को 15 करोड़ ₹पपा एम माल दे ताकि वह् हम काम को पूरा कंरे ओर लोगों को मरने में बचाया जाय। एन मुभाववों के गाथ मैं चाहृता हूं कि राजस्नान को अकाल से बनाता जाये, केन्द्र मरकार की ग्रोर स सहायता दी जाये और राजस्थमन कैनाल को केनद्रीय योजना बनाकर भुरा किया जाय क्योक डस योजना को पूरा कारना गाजव्धान मरकार की शक्ति के बाहर है। इसके साश्र ही साथ ரते छलाकों में जहां काम दन की कटिनाइया हैं, उन कठिनाइयों कों हैल क्त्या जये। बद्धां पर भी नोक्ररकाह्री की वहीँ सिभित है जैसी कि ओर जगहों पर है । अफमुओं का रख हमेशा ही जनता के विरुद्ध रहना है। इसीचि वहां पर नोकरशाही़ को समाल्त करना होगा क्योकि इसंक बरेर आव जनता को मुविधायें प्रदान नहीं कर सकते हैं। इमके साॅँ माथ टेम्वोरेरो निलीफ के साथ साथ स्थाई हल भी निकालना चाहिए। राजस्थान, गडक और क.रीं नहरों को पूरा किया जाये ताकि वहां से सदा के लिए अकाल और भुखमरी मिट जाये। आपका समाजवाद का नारा छस सन्ब:ष में एक हेष्ट है। दस नारे को पूरा करने के लिए आप को कुछ कार्यं मी फरके चिसाना पड्डेगा धोर तभी जनता को

विदवास्स होगा कि आप समाजवाद में विर्वास रबते हैं।

धी ब० ना० भागंव (पजमेर) : समानति महोदय, राजस्थान में भूख और अकाल के सम्बत्ध में जो उसकी व्यापकता और गम्भारता है उसके सन्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाल दिया है। डा० के० एल० राब जोकि हमारे केन्द्रोय मंभी हैं उन्ट्रोंने मी उसकी गम्मीरता को ₹वीकार किया है। माननीय सदस्यों ने यह्ंां पर जां सुभाव रखे है उन सुभावों को भो उत्होने ₹वीकार किया है। घनराशि के अभाव में यदि हैम इन योजनाओं को एक निशिचत प्राथfमकला नहीं दंग ता निद्धय ही। उसंक राजम्शन पर आँथक,
 पड़ने वाल हैं। लगतार कई वर्पो रो राजस्थान में सूखे के कारल़ा भयंहर अभाव का fिवात बनी हुई है। वट्टां को जनता अधिकनर कृवि और पजुपालन पर आमिश है। वह़ा की आधिक उद्यद्या पर इणका गम्मिंर प्रभात्र पड़ा है। एक निदिचन पेटन और निदिधत मान्यЭाश्रों के अधार पर हम राज्यों कां धन.
 प्रायः अकाल पड़ने हैं प्रोर कुसु तुमे क्षेत हैं जहां कमी कमी अकात पड़ंत है। मै तमभाना हूं कि पह्त जो ह्मारा दिध्रकाएा है द्रमम और अधिक क्षेत्रीग असन्नुलन बढ़ने बाला हैं। दमfिए में केन्द्रोग सर्रार मे बड़िए नंत्राण और दढ़ता से वर्थना कहैगा कि श्रार वह चाह्ती है कि ह्मारे उन इलाकों म जहां प्राप: अकात की स्विति गतीती है, उसको दूर किया जये तो फिर हमें हन आधारों को बदनना पड़ेगा। गतन्वर्ष राजास्यान सरकार न इम अभावम्रस्त स्थिति को दूर करने के लिए करोब 59 करोड़ रुपया खर्ण किया जबरक केन्द्रैय सरतार की बोर से अभी तक उनको केवल 29 करोड़ का अाइएसन मिला है। इसमें से केवल 21 करोड़ फी राशि उनको दी गई है।

घी घोंकारलास बोहरा : वह भी ब। पिस ली खायेगी।

बो ब० ना० भार्गव : अगर हमारा यही तरांका रहा हो जो विध्धड़े हुए क्षेत्र है सहां पर प्रकृत का प्रझोप रहना है, जहां पर वे तमाम साधन उपलबच नहीं जोंकि दूसरे वथानों पर उपलवृ है, वे क्षेत्र और मी पिछछ़ते चसे जायेंगे। इसलिए मेरी सबसे पहली मांग यहु है कि डन समस्याओं के निराकरण के लिए आपको षंस्रीय और संकुचित मावनाओं से ऊपर उठना पंड़ागा ओर राष्ट्रीय हीठटकोएा से रोचना पड़ेगा। वह जिन्मेदारी केवल राज्य मरका का हो नह्दों है बलिक मारत के प्रतथेक नागीरक का है, एसा में मानता हू। उसका उत्तरदाविएव ह्वारो किन्द्रीय सरकार पर भी आता है । में पह मानना हुं कि जब को कायं बड़े पंमान पर होता है तों उममें भ्रष्टार्चार मी होंता है। और उलको दूर करने के प्रयास हर श्नर पर होते हैं। मैं व्रार्थना करूंगा कि हृर एक जिने 店 स्तर पर अ काल महायना कमेटिमों बनी दुरे है। जो मनाहुकार समितियां हैं बदूं पर पेमी तमाम पोजनाओं को रला जाता है मीर उन के कर्रिघः्वयन उपर मी नियन्रा होता है। मंने से पहले कहा गया कि मललापे कीई दधित हुता ? हां मेरे अनमेर जिल में लोग दहित हुत है। मगर उम के लिये अपको पिन पोईंट करना पड़ावा। हर हीज का अगर द्वम प्रचार करते रहं तो उम से ऐसे लोगों को ओर प्रोर्वानून मिनता है एमी कायंबादियां करने में। इर्नलम अगरहम चाहते हैं कि धन का पूरा सटुगयांग होना चादिये, लेकिन उस के माथ जनता का उस क्षेत्र को पूरा सह्. योग न हों तों इनने बड़े वंमाने पर सरकार चाहु जिधनी मावधानो से काम करे तो मी उस紊 अं्दर र कुच कमियां रहेंगी हो। एसलिये मे कहना चह्ता हू, मै अपन लिये कहता है fि मेरा च्केत्र प३ा से पास है मै हर चुक्रवार को यहां से जाता हूं, जानिवार और इतवार को अपने क्षेत्र में ध्रवए करता हूं और जनता से सम नकं ₹्यावित कर के उन की कठिनाइयों को टूर करने की कींशिश करता हूं।

चूंकि समय ज्यादा हो गया इसलिये वरिक न कद्व कर मुक्य बाते ही कहना चत्षा

347 brought and Famine ［धी ब० ना० मार्गंब］
हुं। जितनी ह्मारी केन्द्रीय पोजनायें हैं，चाहे सुरक्षा की या राष्ट्रीप मांगों क सम्बन्ष में हों， हन योजनाओं को प्राधमिकता से ऐके चेर्रों में लिया जाना चतिये जहां उनकी प्रट्रधिक आवावयकता हां। जंसे अजमेर में एक बार्द्य पास को लेना है। फगर उसकां पूरा करने में रुपया ब्वयं होगा तो वहां के लोगों को उससे मजद्ररी मिन सकती है। नसीराबाद का जो छ्वावनी क्षेत्र है उसमें का एसे कार्य हैं जो लिये जा सकते हैं，अौर जो वाद में लिये जायेंगे। उनको प्राथमिकता दे कर अगर पहले ले लें तो वहुं के लोगों को फाफी रहतन होगी ।
 उतरदायित्ध राज्य सरकार का है，कई दफा छस समस्या को गालने की कोशिश करनी है। मगर जो नसीबाबाद छावनी का क्षेत्र है उसका सीषा उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। वहां पर कुब भूमि एसो है जा काइक्रारों को उपलघष है। चारों तरफ अकाल की घोष्या हो जाती है मगर बहां के लंगों को कोई रहत्त नी़ं भिलतो। पत्रे बह्टां के लोग 55 $\dot{प}$ से लगान दिया करतं बे लेकिन आज अकाल के समय उनको बाहप किया जाता है कि उस भूfि का लगान 40,50 5० तक दीजिये। इस क्षेत्र में जब कि पाच，छं माल से अकाल पड़ रहा है और उन को उस भूभि से कोई अामदनी नहीं होती है फिर मी उनको लगान देने के लिंय बाध्य fक्या जाता है और उन का वैसा देना पड़ता है। इसललये में मर्रों महोदय से कहूंगा कि हस की गम्मीरता को समभ कर उनको रहहत देने की उपवरथा की जाय। इसके साब ही जो परिचमी क्षेत्र है उस की एक विशेव परिस्षिति है। तो जो इन्होंने कुच धीड़े से एक प्रकार से बामय नियम बना रसे हैं ।

एक तिदाई से ज्वाःर्दिस्ता सड़कों पर बर्च न किया छयोंक वद्वां पर अकाले रहान है， यह कुछ असंगत सा लगडा है। जह्री है कि जब तक बद़ां दूसरे काम नहीं है वहां के जो प्रामीएण लोग हैं उनको जीवन यापन के लिये

छोई न कोई रोजगार देने की भावइयकता है। में क्षेत्र के घन्दर बहु सा हलाका ऐसा है जहां के लोग डांमा ख। कर अपनी भूख को दो，तीन दिन के लिये मार लेने है，इस प्रकार बहीं के नोग अगना जीचन विता रहे हैं। मे चानूंगा कि इस समस्या का निराकरा शीघ ही मरकार को करना चाहिंत्वानिता उत्तर－ दाधित्ध राज्व सरकार का है उनना ही केन्द्रोप सगकार का मी है，और उप कावं का प्राप－ मिकता दे कर इम समस्या का स्यागी निरा－ करणा करना कहिति। हैमें क्षेत्रीय मावनाओं से ऊनर उड कर काम करना चाहित्ये，चाहे वह राज天थान केनाल हो। चहि नमंदा बाटर हो। हमें देवना क्ष $\mathrm{f}_{\text {क जहां }}$ Tर स्थानीय साषन उपल तः हैं अंर वागों के वास फालतु बसन होना है वहां उन को रोनगार दिया जाय और पोन के पानी की समस्या को प्रावमिकता उन होत्रों में दी जाग जएं ओर कोई दूपरे साषन नहीं है। इस末 श्रनदर अगर कोनाही को गयो तो यः ह्मारी क्षेतीय भा尹नाओं को ओर ज्यादा उमारेगी भर त्तेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा। इमनिये इस ममसगा कां उपापक दृषिकोणा से देब़तो की आवश्रका है।

मै आा को धन्वराद देत। हूं जो आप ने मुभे अपने विचजर प्रफट करने का मोका दिया।

18 hrs．
Mr．Cllairman ：Shri R．K．Biria． Two minutes，as he has asked for．

SHRI AMRIT NAHATA：So that he can tour his constituency which he has not done so far．

SHRIR．K BIRLA（Jhunjhau）：My hon．friend．Shri Nahata，is definitely wrong．I have toured my constituency much more and many times more than he has done in his constituency．

As you have given me only two minutes， I would draw your attention and the atten－ tion of this hon．House only to a very important point．The distressing and sno－ cking conditions of famine in Rajasthan for
the last few years have resulted in our not being able to meet the defence requirements of our country in that part of the country. I was travelling from Jodhpur to Jaipur a year ago. I met a Brigadier. I have his full name and address. I asked where he was going. He said: 'I am a Brigadier in the Army. I have been asked to procure eamels from Jodhpur, Jaisalmer and Bikaner These are the only places where good camels are available. These camels are used for the defence of the cuntry where jeeps cannot go because of the sandy nature of the soil

This is the result of the famine conditions which have been prevaling in Rajasthan for the lact four or five years that even our defence requirements cannot be met. The Government should take up this matter very seriously because if anything untoward happens and the Pakivanis who are very anxious to attack us, wo so, and if we do not have the necessary and right rype of camels, 1 think the situation will become worse.

Coming to the study team, as my hon. friend Shri Sanghi has very eorrecty said, my experience is that instead of guing to the spot and studying the situation, they stay in the circuit house, call the SDM or Collector concerned. get a report and submit that report to the Government concerncd. This is not the way we expect of such functionaries. We really want that people who have been suffering, lakhs of them and cattle which have been destroyed for the last so many years, should not be allowed to suffer further; efforts must be made to help the people who are suffeting and preserve our cattle. Necessary stens should be taken forth with in :his direction.

My suggestion is that enough money ebould be spent on tubewells and open wells. The money which is spent those days goes through the fánchayats and development blocki. I am sure my friends will agree with me that so percent of this money which is sef apart for the farmers and cultivators who are interested in digging open wells or tube wells does not reach them. I would ask the Government conce. med why this money is not properly spent. The farmer is asked to give a full receids
for the full amount. but actually be gets only 50 percent of it. This is how the panchayats and development blocks of the Government do the work.

## SHRI SURENDRANATH DWIVEDY

 (Kcndrapara): Is he sure that even 50 percent reaches them ?SHRI R. K BIRIA : Near about, that it may be even less.

As regards supply of regular electricity, my experience in Rajasthan is that electricity fails perhaps 20 times a day. The result is that the electrical motors get burnt out. The poor farmers are cultivators and thereforc reluctant to put up electrical motors or pumps. Therefore, it is the first duty of the Central and State Governments to ensure regular and uninterrupted supply of electricity so that the pumps and motors run regularly.

MR. CHAIRMAN : I think there has been sufficient debate and if the House has no ohjection, 1 would call up on the Minister to reply. We may have to extend the sitting by about 20 minutes.

श्री राम चरल : कम को टाइम विया जाये। हम क्रयनो बात रख्या चाहने है। प्को वना है कि मन्त्री मढ़ाद्य क्या कहेंगे ।

SHRI LAKHAN LAL KAPOOR : rose-

MR. CHAIRMAN: This is not a party question. Let us now hear the hon. Minister.

घी एम बरा : छससे थार विभाग सम्बनिषत है -

की गुसान्ब ठाहुर (मह्रसा) : दो-दो मिनट 母ह्र लेने दीजिने। आप समय कम कर दे ऐषिभ हमें बात कह्ठ लेने दैं।

बी शामबर्श : तोन मिनट दें। मिनिसटर माहीय अप तीन मिनट कम ₹र लें।

SHRI ANNASAHIB SIIINDE: They can out aucstions

MR. CHAIRMAN : The Minister is agreeable to answer questions if you ask them.

श्रो राम चरखा : अपने बड़े बड़े लोग़ों को सुना है। गरीवों की बान भी सुनिये।

श्रो गुसानन्द ठाकुर : अगर आप हृमें मोका नहीं देते हैं, तो मैं वाक अउड करता हूं ।

सभापति महोदय : आप कर सकते हैं। लेक्कन में अगर यद्रां इस कुर्सं पर हुआ तो

You will not get any time tomorrow or the day after.

श्रो राम चरता : हर पार्टी को आपने समय दिया है। हमारी पार्टी को ञ्राप क्यों नहीं देते हैं।

MR. CHAIRMAN : I have given time to people belonging to Rajasthan, not outsiders.

धी लखनलाल कपूर (किशनगंज) : यह एक रा्ट्रोय प्रश्न है ग्रोर सब को मोका मिलना चाहिये। आपने कहा हैं कि आपने राजस्थान के माननीय संस्यों को ही दुलाया है लेकिन श्रीमती सुचेता कृपालानीं तो राजस्थान की नहीं है। राजस्थान की जनता के प्रति हमारी काा भान्चनायें हैं, उनको आप हमें सदन :के सामने रखने दीजिये।

MR. CHAIRMAN : We have got to finish within time. Two hours are over already. I am allowing 10.15 minutes so that the discussion my be completed.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY :
But he is not from Rajasthan. How can he speak ?

MR CHAIRMAN: The Minister is for the whole of India.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD. AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SH. INDE) : I an thankful to the hon. Members
who brought this motion and also to those hon. Members who have participated in the debate regarding the drought situation in Rajasthan. The situation in Rajasthan, particularly Western part, is really very difficult and this is particularly so because of the fact that year after year Rajasthan is having deficiency in rainfall. Shri Nahata while speaking referred to the fact that some of the children have not actually seen how it rains. In certain parts of Rajasthan this is literally true and one can imagine how difficult must be the life of the people there and especially the cattle life because all th: $t$ area is well known for good breeds of cattle. All this has affected very much the population as well as the cattle there as they are dependent on whatever little rainfall they get. As a result of deficient rainfall, the situation has deteriorated year after year. Last year also, all over Rajasthan the situation was difficult. This year, fortunately the position has improved a little bit in some parts, put the Western parts of Rajasthan continue to suffer from scarcity conditions. Therefore, I think it deserves the attention of all concerned, the State Government, the Central Government, this House and the puplic in general. I found sympathy all round for the suffering of the Rajasthan people.

One of the points that has been raised in the debate is that the Central Government should undertake the relief measures in Rajasthan because the magnitude of the drought is very large. I appreciate the sentiments, but at the same time I would like hon. Members to appreciate the constitutional position in this regard. In Rajasthan there is a lawfully constituted, democratic, elected Government.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : No money. State Governments have become municlpal offices.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Will you accept this proposition in the case of Bengal ?

SHRI JYOTIRMOY BASU : Yes, we have no money. All the money you are taking away from West Bengal. You are the Rajas now, we are the colonies.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The point is that there is a democratically
constituted Government in Rajasthan, and drought relief constitutionlly falls within the purview of the State Government. It is but right that the State Government should take measures to meet the drought situation and the Centre should assist the State Government. That is being done to the extent possibie. I appreciate the sentiments expressed by the hon. Members that the Cenire should be very liberal in helping the State Government. I assure the hon. Members that the Centre will be very liberat in assisting the Rajasthan Government because we know the situation is difficult; it is unprecedented and on humanitarian grounds alone it deserves the most sympathetic approach of all concerned.

Drinking water is a very difficult prob. Iem in Western Rajasthan. Even formerly some rural areas were suffering. But this year even some big cities are in danger of not having adequate water. There is also the probtem of protection of catile, supply of fodder, provision of food supplieg eic.

The food position is oot at all difficult ; it is in fact better than last year in Rajasthan. Prices are behaving well. just now 1 have received a telegram in my ministry from the Food Commissioner, Rajasthan. We allotted some quota to Rajasthan and the Ruasthan Government informed us that they would not like to accept all the quantity allotted by us. The telegram says: "Your telegram dated 19 November allotting 10,000 tonnes milo and 5,000 tonnes wheat for December. Only, 3,000 tonnes wheat may be alloted for mills in December. The re't milo and wheat quota is surrendered..."

The food, situation is well in control. Of coursc, I shall come to his point about the purchasing power of the people, later on. The open market availability of food in also there. Supplies from fair price shops are not difficult. The Rajasthan Government has been taking care to see that fair price shops are supplied adequate quantities. The peak period as far as drought is concerned is expected after March, perbaps July-August and as far as the Government of India is concerned, may I assure the hon. Members that they will take care to see that all the reasonable requirements of the Rajasthan will be adequately met; there.
shourd not be any difficulty on that accuunt.

The other important point is about drinking water. All of us know the terrain in Western Rajasthan. Thete were difficulitics last year in Tamil Nadu and the State Government took a number of steps to seo that drinking water was made available in cities and villages. But the terrain in Tamil Nadu was different from that of Western Rajasthan; there can be no comparison. Thereforc, this problem has to be tackled in a different angle. There was a fecling that funds were coming in the way of sinking tubewells. Dr, Kao referred that even if we sank tube wells, there was brackish water.

Sweet water was not available in all the tuhcwells. I am not referring to the amounts sanctioned for sinking tubewells last year or carlier.

But even this year, my Ministry has informed the Rajasthan Government that they should sink as many tubewells as possible und Rs. 1 crore has been kept at their disposal till all the end of Deceniber. Today, I have received schemes only to the extent of Rs, 57 lakhs. So my submission is that the lack of funds or resources is not the main botticneck or the tinniting factor. If the Rajasthan Government wants to go ahead with the programme. I think it will be possible to find and the ways and means for supporting and helping the Rajasthan Government in having more and more tubewells.

SHRI AMRIT NAHATA : May I correct you ? Tubewclis will not solve the probiem of drinking water. The existing tubewelis must supply water to the neighbouring villages through pipeline, and last year, the Central Government did not pay - single paisa to the State Government for laying any pipeline. Will the Central Government this year at least give some financial assistance for pipeline schemes?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I will come to that. First of all, unless there are tubewells, even the laying of pipelines would be of no use. If tubewells are there,-

AN HON. MEMBER : There are sume tubewells.

SHRI ANVASAHIB SHINDE: . then, naturally, providing water through laying of pipelines would be an important natter. I amprepared to look into the matter as to whether, out of the Plan funds or nonPlan funds or out of the funds which are to be made available for relief measures, some amount can be made suailable for laying the pipelines, etc.. because drinking water has to be given the utmost priority as far as western Rajasthan is concerned.

SHRI D. N. PATODIA : What about the Centrally sponsored scheme like the Jalore scheme?

SHRI ANNASAHIB SHINDI: : 1 do not think there is any Centrally sponsored scheme. (Interruption). Then, another difficult problem is that of catte. Last year also, a large number of catle migrated to other parts of the country. This year also. bocause the farmers who own the cattle know that they would be facing difficulty there, they have already started the migratoon much earlier, perhaps in August and September. Now, I learn I do not knew bechuse reliable statisties are not avalable that aimost 90 percent of the catle have migrated to other parts of the country
Madhya Pradesh has heen good enough to provide accommodation for two lakhs catlie. Uttar Pradesh and Panjah Governments are also prepared to welco:ne cattle, and the Rajasthan forest department has also thrown open some areas to accommo. date quite a large ntmber of cattle in Rajasthan. As far as mugrating of cattle is concerned, the Statc Government has taken care to see that depots are organised and fodder is made available, and drinking water is made available to the migrating cattle, on the roads. Except nigration. I do not see any other way of protecting the cattle wealth. Reference has been made to the mortality rate of cattle, and I think Shrimati Sucheta Eripalani refrred to the fact and said that 90 percent of the cattle have died. I have no statistios and Iam not prepared to accept that figure because it appzars to be on the high side. though I am preparad to accept that the mortality rate is high and the cattle have to be prove-
cted, and some mortality may have been there.

AN Hon. MEMBER : In Jaisalmer district, it was 80 percent ; not in Barmer district.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The State Government furnishes to us the figures in this regard, and we have no independent machinery. I have no reason to disbelieve the State Government's report.

Then the must important factur to which hon Menters have drawn my attention is the provision of work to the people in the worst afiected arcas. Last year, a large number of relief works had been put up. 3,595 releef works had been put up and during the poak period. as many as 20. $38,0,10$ people were employed in the relief works. The Rajasthan Government have their own difficultice, because the area is much speead out and the inherent difficulties are there But despite that, the Rajasthan Government have taken care to see that a large number of relief works are organised on a largescale. This year also the Rujas:hat Government is taking necessary sleps to put up the nicessary retief works But the Rajasthan Government fects that many of the works are either not protective or many times the work beconies useless because of the difficutt terrain and the climatic conditions there, and they therefore feel that the comptetion of the Rajasthan canal is a most importa : factor. Therefore, the Rajasthan Government has been examining the possibility of taking as large a number of people as possible to the Rajacthan cansl for work there. Even otherwise, even in normal period, the Rajasthan canal is supposed to find the labour or personnel fro:n Rajasthan for working on the Rajasthan canal. If the Rajasthan Governn:ent thinks that in a drought year more people should go for working on the Rajasthan Canal project, I do not think their approach is wrong.

SHRI AMRIT NAHATA : First to starve thein and then compel them to go there is wrong. These are inhuman, mediaeval methods. The people of Jaisalmer are not slaves.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: If an element of compulsion is there, naturally some hardship wilt be there and I shall draw the State Government's attention 10 this aspect, so that the intention of the State Government is fulfilled without inficting hardship on the population.

SHRI AMRIT NAHATA : Rajasthan Government is convinced that the moment they do something for famine relief, nobody will go to Rajasthan Canal. Therefore they say, "We will not give any relief. Let them starve." I will quote the exact words of the Rajasthan Finance Minister, Mr. Mathuradas Mathur. He said :
"नाहीさ तो कक मार कर राज尺्धान नहर पर आयेंगे।"

My people are being starved and insulicd.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : We can draw the attention of the State Goverament to some of the dificulties and lacunac; that is a different matter. But to say that the Rajasthan Government does not care for the Rajasthani peopic is anfair. Coming to the central team, 1 do not think it is the system that Rajasthan Govermment shouid not proceed with "re reliel w.rk unless the central team submuts its report. The report is meant for wotking out the assistance to be given by the Central Gisveroment. But the Rajasthan Governmeat is competent to take all necessary measures to provide relief work. Recently the Chiet Minister of Rajasthan suggested to my senior colleaguc, Shri Jagjivan Ram. that a central team should be sent for a fresh review. In the third week of November, a central team kas been sent to Rajasthan. A number of details were expected from the Rajasthan Government. As soon as weret those details, the central teant will not take much time to finalise their report.

SHRI AMRIT NAHATA : Let the central team meet us. We have some suggestions.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I am prepared to discuss it with the boo. nember and I am also prepared to
involve any member of the central team in the discussion, because nothing should come in the way of understanding the problen.

As far as the drought situation is concerned, during the last four years, we have met a number of difficult situations. We have so much experience now, even though Rajasthan is a little different. I to not think there should be any alarm. I ant quite sure the Rajasthan Government with the assistance of the Central Government will be in a position to meet the situation adequatcly.

बी राम चराए (बुर्जा) : चेपरमंन माहब, यह नों मूख।ग्रक्त का मामला है वह चार विभागों का है। छर्रींगेणन पाषर मिनिस्ट्री जो है वड़ हर्रीगेगन मंजर प्रोजेकट्म हीज करनी है। न्मर्यी मिनिक्ट्री अफ फूड पण्ड एमीकल्चर क्वे जो कि केटिरन फाइर, माइनर छर्गीगेगन ओर ट्यूबत्वल को ड़ीय करती है। नीमरी ओ फरल ड्रिन्कग बाटर मट्वाई क्फीम है उसकी मिनिस्ट़ी ग्राफ च्निन डीन कर्ती है प्रोर जो रिलीफ हे जानी है उसको मिनिस्त्री अाफ फाँनेस डं†न करनी है । नो मे पूघ्युना चाहता हूँ कि 22 माल हो गयं श्य ममय में छुद्य नहीं हुआ । प्रापने द्रकानों का लेबन द्दाखा है जिममं लिग्वा गह्ता है कि अज नगद कल उघार। इसी नरा़े से मरकार की पोनिवमी यह रही है कि घ्रा नहीं
 नही होंगी। नों मै जानना चाटता है कि का
 स्थान कीनान जल्दी पूरी कर ली जायरी ? मर. कार कहीनी है कि द्वां तिता़ि काम जों उम नद्र का वाकी दि उमकं निये छनके पाम पंसा नहीं है
 किया जाना है घोर fर्नीफ पर जो 60 करेंड़ है० चनं होना है नथा दिस्ली में मड़कों को मुन्तर और चोड़ी बनाने तया पहा को मगाने पर कपया पर्वं किया जाना है, द्रम वेंमे का उपयोग ग़जक्यन कंनान को पूरा करने पर
 fिनिस्ट्री ब्राक़ हर्गतमन थोर पात्रा, कर्तीजिएर

प्रोर हेन्य डिपाटंमेंट के जो तीन मंत्री हैं इन तीनों के परमानेंटरी विभाग राजस्थान में स्धापित कर लिये जायं जिसस स्वयं ये वहां की कठिनाइयों को देगें अ्रीर घ्रनुमक करें, वरना कुछ नहीं होने वाला है ।

EHRI SURENDRANATH DWIVEDY: I would the to know whether monsoon is a State problem or Central problem.

SHRID. N. PATODIA : May I ask the hon. Minister the reasons why only one district has been declared so far as scarcity area when famine has afficted many other districts ? What are the reasons for not declaring the other distaicts as famine-stric. ken areas ?

SHRI AMRIT NAHATA : Even in that district no relief work is being done.

SHRI N. K SANGHI : Have you made up your mind to take up the Rajasthan Canal project in the Central sector ? In that case the whole picture will change very soon. Otherwise, scarcity will be a perennial problem in Rajasthan.

SHRIAMRIT NAHATA: I would like to know from Dr K. L. Rao whether the original blueprint of the Rajasthan Canal would ever he executed and whether the second stage would be completed within this century. Now you are giving Rs. 10 crores to Pakistan every year. Instead of giving
that money to Pakistan, was cant you divert it for the Rajasthan Canal ? Then, instead of spending money on beautifying Delhi, like the make-up of a hungry prostitute, why could it not be spent for expediting the work on the Rajasthan Canal ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Some hon. Members have made a reference to coordination between the various Ministries concerned. The very purpose of deputing a Central team is to coordinate the work. The representatives of all the concerned Ministries are included in that team and they will naturally look into various aspects of the problem before submitting their report to the Centre. The government at the Centrat level will also ensure coordination of activitics. Therefore, there is no difficulty so far as coordination is concerned.

Sofar as the Rajas'han Canal is concerned, whether it is in the Central sector or the State sector, as has been pointed out by DI. Rao, if resources are available it should be possible to complete the work in at short time
18.30 his.

The Lok Sabha then adjouened rill Eleven of the Cluch on Wedmexduy. November 26. 1969. Agrahurana 5 189/ (3aha).


[^0]:    *The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

[^1]:    *193. SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : Will the Minister of RAILWAYS

[^2]:    THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) and (b) . Passengers travelling by the Rajdhani Express have in general expressed their satisfaction on the arrangements for catering, music and announcement on the train. Views clicited from passengers of Rajdhani Express since its inception show that tho food served in the train has been consistently well appreciated as reflected io the pumerous appreciations recorded by the passengers. The few comments made by some passengers in respect of certain arrangements for service of food do not indicate any general dissatisfaction. From the date of introduction of the Rajdhani Express viz list March I969 and upto 30th September 1969, only
    

[^3]:    Will the Minister of RAILWAYS to pleased to stato:

[^4]:    1303. भी रामावतांर चासरी : क्या घ₹गत तथा भारो होंनिवरिण मर्री यहृ बताने की छृपा करेंगे कि:
[^5]:    THE MINISTER OF LAW AND 8O. CIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Yes.

