# LOK SABHA DEBATES 

## (THIRD SERIES)

Volume XXXIV, 1964/r886 (Saka)

September 21 to October 3, 1964/Bhadra 30 to Asvina 1I, 1886 (Saka)]


Ninth Session, 1964/1886 (Saka)
(Vol. XXXIV comtains Nos. II to 20)
lok sadha secretariat NEW DELHI

## CONTENTS

[No. 18—Wednesday, September 30, 1964/Asvina 8, 1886 (Saka)


[^0]Shri Sheo Narain 4647-49
Shri C.R. Pattabhi Raman ..... 4651-6x
Discussion re: flood situation in the country-
Shri Mani Ram Bagri ..... 4662-71
Shri Diwan Chand Sharma ..... 4672-76
Shri Naval Prabhakar ..... 4676-83
Swami Rameshwaranand ..... 4683-89
Sardar Gurmukh Singh Musafir ..... 4689-93
Shri S.N. Chaturvedi ..... 4694-98
Shri Yashpal Singh ..... 4698-4704
Shri Gajraj Singh Rao ..... 4704-08
Shri Tan Singh ..... 4708-II
Shri Sinhasan Singh ..... 4711-15
Shri Lahri Singh ..... 4715-17
Shri L.D. Kotoki ..... 4717-20
Shri Kamal Nath Tiwari ..... 4720-23
Shri Kashi Ram Gupta ..... 4723-26
Shri Yogendra Jha' ..... 4727-30
Shri Jagdev Singh Siddhanti ..... 4730-32
Dr. C.B. Singh ..... 4732-36
Shri A.P. Sharma ..... 4736-37
Sardar Iqbal Singh ..... 4737-40
Shri Shree Narayan Das ..... 4740-42
Shri Sheo Narain ..... 4742-44
Shri Hukam Chand Kachwai ..... 4744-48
Shri S.M. Banerjee ..... 4748-51
Shri Prakash Vir Shastri. ..... 4751-52
Shri Krishnapal Singh ..... 4753-54
Shri Brij Raj Singh Kotah ..... 4754-55
Shri Tulshidas Jhadav ..... 4755-56
Dr. M.S. Aney ..... 4756
Pandit Jwala Prasad Jyotishi ..... 4756-59
Dr. K.L. Rao . ..... 4760

## LOK SABHA DEBATES

## 4445

4446

## LOK SABHA

Wednesday, September 30, 1964/<br>Asvina 8, 1886 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock
[Mr. Speaker in the Chair]

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

## Petro-Chemical Industry

$$
+
$$

D. C. Sharma:

Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Murli Manohar:
*478. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri Jashvant Mehta: }\end{array}\right.$
Shri P. C. Borooah:
Shri P. R. Chakravert:
(Shrimati Savitri Nigam:
Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:
(a) whether a high-level investment delegation recently visited India to discuss Japanese capital participation in the development of petro-chemical industry in India; and
(b) if so, the outcome of their visit?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) A six-member technical delegatinn of petro-chemicals experts from Japan sponsored by the Japan Consulting Institute in India is presently touring India to get acquainted with the various petrochemical manufacturing programmes in India and to explore the possibilities of collaboration. The technical delegation will be returning to Japan by the 10th October, 1984. A report is expected to be submitted to the Government of Japan and the Gover:
ment of India based on which the prospects of financial collaboration will be explored.
(b) This will be known after the delegation returns to Japan and submits its report along with any proposals for collaboration.

Shri D. C. Sharma: May I know whether this delegation is interested in the whole complex of our petrochemical industries or only in some parts of it?

Shri Alagesan: We should like to await their report; only then shall we be able to know the extent of their interest.

Shri D. C. Sharma: How long will it take Government to receive the report, consider it and arrive at some kind of final conclusions? Can any approximate time be given for that?

Shri Alagesan: Even if the delegation's report is received by the end of October, it should be possible for us to take a decision thereon within a month or two after that.

Shrimati Savitri Nigam: What were the terms of reference given to this committee? May I also know whether this committee is enquiring into the possibilities of only collaboration or the further prospects of making this industry more and more useful?

Mr. Speaker: Where is the committee? Only a delegation is touring round the country. There is no question of any terms of reference being given to a delegation.

Shrimati Savitri Nigam: Even if it be a delegation, they must have come for some speciftc purposes. What were the purposes for which this delegation had come?

Shri Alagesan: That has been sufflciently explained in the main answer. They will go to various places where we shall have our refineries, examine the possibilities of establishing petrochemical projects and then make an assessment.

Shri P. R. Chakravert: May I know whether Government have worked out the financial involvement, and if so, the extent thereof?

Mr. Speaker: That would be known after the report is received.

Shri Kashi Ram Gupta: May I know whether the collaboration with Japan will be on Government level or with private enterprise in Japan?

Shri Alagesan: This delegation consists of representatives of private industries in Japan.

Shri Indrajtt Guppta: May I know whether any offers were ever received or invited for collaboration in this field from any other countries which are experienced in petro-chemical industries, or there is any special reason why we went in for Japanese collaboration?

Mr. Speaker: The hon. Member should appreciate that we are here dealing with a particular country only

Shri Indrajit Gupta: I want to know whether there are any special reasons why the Japanese offer has been more to our liking?

Shri Alagesan: We have been holdang talks with various parties in Amesica, in UK etc. But no definite conclusions have been arrived at as yet.

Dr. Banen Slen: It was reported earlier in this House that negotiations were going on with a French firm. May I know how far that has advanced?
Mr. Speaker: The Trench firm is not relevant to the main question.
Shri Oza: May I know whether Government have taken a final deci-
sion about which of the petro-chemical industries will be in the public sector and which will be in the private sector?

Shri Alagesan: That will take some time. The whole thing is under examination.

Shri Li'adhar Kotoks• Did this delegation examine the question of setting up petro-chemical industries based on natural gas produced in the Assam oil fields?

Mr. Speaker: They are touring round.

Shri Alagenan: I nm afrnid ther will not be visiting Assam. They will go to other places like Koyali, Bombay etc.

Shri Ramanathan Chettiar: Did the Japanese delegation discuss the question of equity participation in our petro-chemical industry or is it only lending money by way of yen credit?
Shri Alagesan: I would submit that we have to await the report.

धी पनापाल सित्ह : ये पेट्रो कैमिकल्स इंडस्ट्री जिसके लिए इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल श्रा रहा है, इसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना रुपया रखा गया है ?

पद्रोलियम घौर रसायन मंत्री ( धी हुमायून् कबिर ) : यह धभी तक तं नहीं हुग्रा है । वह प्रतिनिधि मंडल भाया, हमने उसका स्वागत किया । जब वह्र घ्रनी रिपोरंटेंग तो हम उस पर विचार करेंगे ।

## House Collapse in Delha

[^1]the morning of 12th July, 1964 in Delhi resulting in death of ten persons and injuries to six persons;
(b) if so, whether any enquiry has been made; and
(c) if so, the findings thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir.
(b) Yes, Sir.
(c) It was found that the house had outlived its life, that the walls of the house were built with lakhorj bricks in mud. The Engineers of the Corporation expressed the opinion that due to heavy any incessant rains, water had seeped through the brick-in-mud walls and precipitated their collapse and along with them the floor and the roof.

Shri S. M. Banerjee: Is it a fact that house-owners, specially of Delhi, do not repair their houses for years to gether with the result that the condition of the houses ras become worse? If so, would Government take any action against them and compel them to repair or renovate them?

Shri L. N. Mishra: There is a special provision in the Delhi Municipal Corporation Act, sec. 348. uider which there is a machinery to attend to that. The overseer inspects those houses and reports to the Assistant Engineer and Executive Engineer. Action is taken. They are asked to redair the houses: if they do not, the Corporation on its own repairs the houses.

Shri S. M. Banerjee: Is it a fact that apart from private houses. many houses in colonies like Minto Road and other places are beyond repair. These gvernment quarters have not been renovated by Government and the nccupants have been asied to stay at their own risk. Will a census of such houses be taken and repair work started?
Shri L. N. Mishra: I cannot say about particular houses, wit there are general instructions.

Mr. Speaker: The questiun was about a particular house.

Shri S. M. Banerjee: It arises out of that. Othewise, many houses will collapse every day.
Mr. Speaker: Then he ought to have put the question differentiy.

शी बते : क्या इस भवन के बारे में कारपोरेशन ने कोई एक्शन लिया प्रोर इसको गिराने की कोशिश की थी, क्योंकि यद्ध गिरने बाला था ?

बी ल० ना० मिश : यह सही है कि इसको श्रोवरसियर ने देखा या श्रौर इसके बारे में शिकायत भी की थी, लेकिन वक्त पर यह मकान बनाया न जा सका, भ्रब उसको नया बना दिया गया है ।

धी शिष नारायण : में यह जानना चाहता हूं कि जो दस श्रादमी मरे प्रौर जिनके चोटें लगीं क्या सरकार ने उनको कुछ सहायता दी है ?

बी ल० ना० मिश्न : जी हां, उनको पांच पांच सौ रुपया कर के दिया गया है ।

Shri Shinkre: As the prollem of repairs to old house ${ }_{s}$ is applicable to practically every urban place in the country so much so that during the monsoon there are so mary casualties, will Government consider this question on an all-India basis and enforce some legal enactment to prevent such collapses during the monsoon?

Mr. Speaker: How is it possible to cover that under this question?

घी बागफ़ी : घ्रघ्यक्ष महोदय, जो बहालियात मुहकमे के मकान हैं श्रौर जिनकी हालत बिगड़ी हुई है, जो गिरते हैं घीर गिर रहे हैं मौर उनके जो नतीजे होते हैं, क्या उनके बारे में सरकार सोच रही है, क्योंकि वे तो एक तरह से सरकार के ही मकान है

शी ल० ना० मिभ्र : यह सवाल तो एक खास मकान के बारे में था । जहां तक पुराने का ताल्लुक है उनके मकानों को देखा जा रहा है, ग्रोर उनके बारे में जो कानून हैं उसके जरिए हम नोटिस देते हैं घ्रोर मकान बनाने के लिए कहते हैं ।

शी काइी राम गुप्त : यह मकान पुरानी दिल्ली के किस मुहल्ले या बाजार का है, पौर क्या उस इलाके में श्रोर भी ऐसे मकान पाए गए हैं जो कि गिराबट की हालत में हैं ?

घ्रध्यक्ष महोवय : यह तो एक खास मकान के बारे में सवाल है। सारे इलाके के बारे में नहीं है ।

धं काइो राम गुप्त : मैंने यह पूछा कि यह मकान किस मुहत्ले में है ।

प्रध्यक्ष महोदय : क्या श्राप उस मुहल्ले में जाना चाहते है । श्राप उस मुहल्ले में मकान न लीजिए ।

|  | मघ निषेष |
| :---: | :---: |
|  | धी प्रकाइावीर शास्थ्री : धी यंापाल निंह : धी जमवेब fंसह सिद्धास्ती : श्रो रामेशवर टांटिया भ्री बिशन चन्द्र सेठ : श्रो भो० प्र०यादव : अी घवन : |
| 80. | धी स० मो० बसर्जी : <br> धी बागड़ी : <br> धी कोल्ला बैंकंया : <br> बी विरवनाय पाण्डेय : <br> घी रामघन्द्र उलाका <br> भी धुलें इवर मीना <br> थी \%०० मषसूवम राब : <br> शी बी० चं० जार्मा : |

क्या गृह्कार्य मंत्री 3 जून, 1964 के ताराकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या मष्य निषेध जांच समिति के प्रतिवेदन पर हस बीच विचार कर लिया गया है ;
(ख) इस मामले में राज्य सरकारों से जो सम्मतिया मागी गई थीं क्या वे भी प्राप्त हो गई हैं ; प्रौर
(ग) सर्मिति के निष्कर्षों के श्राधार पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

गह-कार्य मंत्रालय में रज्य-मंच्री (धी हायी) : (क) ग्रोर (ख). वह प्रतिवेदन श्रभी विचाराधीन है । राज्य सरकारों के विचार श्रभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।
(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

धी प्रकाइबीर शास्र्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार जानने से पूर्व क्या केन्द्रीय सरकार ने झ्रपनी मंत्न-परिषद् के सदस्यों के विथार भी जान लिए हैं, क्योंकि उन में से कुछ ने सार्वजनिक स्थानों पर मद्य-निषेध नीति का विरोध किया है । सरकार का श्रपना मन क्या है ? क्या वह इस मद्य-निषेघ नीति पर चलना चाहती है या नहीं ? वह् श्रपनी स्थिति तो स्पष्ट करें।

भी हायी : रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वह स्टेट्स को ग्रोर सेंट्रल प्राहिविशन कमेटी के सदस्यों को भेंजी गई। ग्रभी उनके मन्तव्य प्राप्त नहीं हुए हैं । हम सेंट्रल कमेटी की एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं ताकि हम उनके विचार भी जान लें ।

प्रध्यक्ष महोबय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने खुद निर्णय ले लिया है कि उसकी क्या पालिसी

घी हायी : सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि प्राहिबिशन होनी चाहिए, लेकिन इस बारे में किन स्टेजित से कदम उठाया जाये, उस का फ़ैसला तो स्ट्ट्ट्स के साथ सलाह मशवरा करके ही किया जा सकता है ।

धो प्रकाइबीर आासत्री : केन्द्रीय सरकार ने जिन जिन क्षेतों में मय्य-निषेध नीति का पालन किया है, श्रथवा राज्य सरकारों ने जिन-जिन क्षेतों में मद्य-निषेध नीति को श्रपनाया है, क्या सरकार ने यह जानने का यत्न किया हैं कि उन क्षेत्रों का क्या श्रनुभव है ?

भी हायी : जी हां, जो जि़्वोटं भाई है उसमें हर एक स्टेट को तीन भागों में बांटा गया है : वैट स्टेट्स, द्राई स्टेट्स ग्रोर पार्शली वैट भ्रार ड्राई स्टेट्स । हर एक स्टेट में इसका इम्ल्लीमेटेश करने में क्या क्या मुसीबतें हैं, के मब बातें इस रिपोटं में हैं ।

धी प्रकाइवीर जास्त्री : मंने फ़्पेपटं के बारे में नहीं पूद्खा हैं।

भ्रप्यक महोवय : घ्रगर माननीब सदस्य एक्सपीरियंस की बात पूछ रहे हैं, तो वह तो उन्होंने बम्बई का पढ़ा ही होगा।

भी जगयेव सित् सिद्वान्ती : "बुई्ब लुम्पति यद् द्रव्यं मघ्ं तदुच्चते"- श्रराब श्रन्दर घ्रोर घ्रक्ल बाहर ।

प्रह्यक्ष महोबय : क्या माननीय सदस्य उपदेश देंगे या सवाल करेंगे ?

की जगवेष सिंह्ह सिद्वाल्की : में वह बात कह कर सवाल ही कर रहा हूं : जब सरकार को यह बात मालूम है, तो उसको पूर्ण मब्य-निषेष लागू करने में क्या भ्रापत्ति है?

भी हायी : वह तो हर एक स्टेट में करने की बात है। स्ट्ट्ट्स के साथ सलाहमश्वरा करने के बाद निश्षय किया जायेगा ।

Shrimati Tarkeshwari Sicha; In the past some of the State Governments have expressed themselv $\epsilon_{s}$ deffinitely against prohibition policy. I would like to know whether, in view of the past experience that the Government of India have had and the statements that have been made by some of the State Governments, there is any likelihood of a change of policy in these States.

Shri Hathi: As I said, the report has been sent to the various State Governments, and the matter has to be discussed, but, is I said, the policy of the Government is there, decided.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: They have already made a corimitted statement that they are not picpared to follow the policy. In view of this, is there any likelihood of any change?

Mr. Speaker: She knows it better.
Shri Koya: We also want to know.

धो स्त मो० बनर्जो : क्या मंनी महोदय के ध्यान में यह बात श्राई है कि जहां से प्राहिबिशन को हटा दिया गया है, ख़ास तोर पर कानपुर जैसे इंडस्ट्रियल सिटी से, वहां पर मजदूरों की हालत बद से बदतर हो गई है प्रोर जहां सब से ऊंची ईमारत पर लिख्बा होता था "צ्राराम हराम है", वहां प्रब लिबा


थी हाथी : दोनों प्रकार के किस्से मालूम हैं-एक वह, जो कि मेम्बर साहब ने बताया है पोर दूसरा वह मी मालूम है कि जहां प्राहिबिशन इम्प्लीमेंट हुम्रा है, बहां पर मउदूरों की स्थिति भ्रच्छी हुई है ।

धो बागढ़़ी : क्या मंन्ती महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन राज्यों में

जराक्मी का कानूम लागू हुणा है बहंं पर फ. ॠनून लागू होने से पहने फ़ीकस, पर कौपिटा, घया की स्पस क्या थी घौर कानून लागू होने के बाद पर कमिटा खपत क्या है ? भगर उस में घम्तर नहीं हुक्रा है या घगर वह की है तो दस का क्या कारण है ?

धी हाषी : ये सारी बात्तो रिपंटं में सिबी हैं।

Shri D. C. Sharma: May I know if this report has made ony recommendations for the stopping oi illicit distillation in the various districts all over India? Have they macie any conerete and constructive sugoestion with regard to that?
ghri Hathi: The report dealt with this aspect in very great detail and I think I have sent a copy to the hon. Member also.
*ी घहापाल सिह : क्या यह तात सहीं हैं कि भ्रं तक भी पबिलक संब्टर में शागाव बनाने के कारखाने चल रहे हैं; यदि हां, तो वे कहां कहां चल रहे हैं मौर कितने हैं ?

घी हायी : मेरे पास इस समय इस की झूपना नहीं है ।

बी हृष्म चन्द कघवाय : में यह जानना चाहता हूं कि केन्ट्रीय घासन के द्वारा भ्रवंध ज्य से बनाई जाने वाली कराब कितनी पकड़ी गई है। क्या राज्यों में भी इस तरह के श्रांकड़े इकट्ठे किये गये है ? क्या घराबबन्दी के अम्बन्ब में केन्र्र के मंब्नियों में कुछ मतलेद है ?

घी हायी : यह प्रश्न प्राहितिशन एन्ष्वायरी कमेटी की रिपोटं के बारे में हैं। माननीय सदस्य को जो सूचना चाहिए, उस के लिए वह्र नोटिस दें।

घं हुकम बन्द कहापाप : क्या हस में सम्बन्ष कैविनेट में कोई मतभेड हैं ?

प्रध्यक्ष महोबय : भ्रगर सारी कंबिनेट बंठे घौर पूरे एक महीने की रिसेस में बैठी रहे, तो ये घांकड़े इकट्ठे किये जा सकते हैं।

बी बोंकार लाल बेरवा : सरकार घराबबन्दी का कानून लागू करने की बात करती है, लेकिन विदेशों से हैजारों रुपये की घायब मंगाई जा रही है। मंतिन्मंडल के सदस्यों को जो ड्यूटी-की शराब मिलती है, क्या केन्द्रीय सरकार ने उस पर भी प्रतिबन्ध लगाया है ?

प्रध्यक्न महोवय : क्या मंति-मंडल को फी मिलती है ? श्रगर मन्नि-मंडल को फी मिलती हो, तो मेरे हिस्से भी कुछ ग्रा जाता ।

Shrimati Savitri Nigam: In view of the fact that this report is stili under the consideration of Goverriment, I wouid like to know whether the Central Government or the Planung Commission has given any suggestion to any State that they stoouid not take any derogatory step as Lar as Prohibition is concerned.

Shri Hathi: The matter was discussed in the meeting of tine Chief Ministers in 1963 and I think lise hon. Member knows about it.

Mr. Speaker: Shrimati Yashoda Reddy.

Shrimati Savitri Nigam: I am asking this question aiter the report had been submitted . . .

Mr. Speaker: Now, anotier respectable lady.

Shrimati Yashoda Reddy: Thank you, very much. I would like to know from the hon. Minister urio what percentage of alcohol is the Government of India thinking to permit where beer is allowed in Maharashtra?

Shri Hathi: It is not a question of the Government of India permitting. It is for the State Government. But the Committee has juggested that the
content of alcohol should be decreased gradually.

Shri P. Venkatasubbaiah: Pending the finalisation of the report with consultation of varinus State Governments, may I invite the attention of the hon. Minister to the fact that there has been a committee by rame the Ramamurthi committee which nas sat on this prohibition issue and submitted its report? Will this committee's report also be taken into consideration before finalising the conclusions?

Shrl Hathi: We wiil take everything into consideration.

भी च्र० प्र० รार्मा : जब प्राहिबिशन एन्क्वायरी कमेटी सारे देश में जांच कर रही थी, उस समय देश के करीब करीब समी मजदूर संगठनों ने शराब-बन्दी के पक्ष में झ्रपनी राय दी थी। श्रभी मंत्री मह्टोदय ने कह्त है कि जहां जहा मजदूरों के क्षेन हैं, वहां शराब-बन्दी से बहुत फ़ायदा हुग्रा है। क्या में जान सकता हूं कि कम से कम मजदूर क्षेत्रों में नशाबन्दी पूरे तोर से लागू कर दी जायेगी ?

मध्यक्ष महोबय : यह सजेस्यिन है ।
Shri Jaipal Singh: There had been so many reports of corrmittecs and commissions on this delightful subject. May I know wheiher at any stage the financial in.pications of prohibition had been siven by the committee, what impact it will have on the Fourth Five Year Pian and so forth?
(a) 1 s. ${ }^{\text {i }}$

Shri Hathi: The Tek Cisind committee has looked into the financial aspects also. It had given various figures about the loss of revenue which the States would have to iacur.

Shri Basumatari: In view of the fact that Assam has the largest number of Tribals, may I know wnetiacr when these tribals appeared before the Commission, before the Tei Chand Commission, these tribals, who are addicted to drinking, spoke in favour of prohibition?

Shri Hathi: Those details may not be with me.

Shri Hem Barua: In the Assam tribal areas they need liquor for poojas and all that and, accurdirg to experts, the people in Assam have to take liquor or else they get de-vitalised because of the cold climate there. May I know whether that aspect of Assam has also been taken into consideration?
Shri Hathi: The Comuittee has taken that aspect also.
Mr. Speaker: The hon. Member also may be consulted.

Fertilizer production programme

$$
t
$$

Shri Bagri:
Shri P. C. Borooah:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
-482. 7 Shri Vishwa Nath Paadey: Shri D. C. Sharma: Shri Yashpal Singh: Shri Manabendra Shah:
Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:
(a) whether a group of six American private manufacturers of petrochemicals and fertilisers have formed a consortium to participate in India's fertiliser production programme; and
(b) the terms of the participation proposal and whether the proposal has been approved by Government?

The Minister of State in the Ministry of Petroleam and Chomicals (Shri Alagesan): (a) and (b). On behalf of an American Consortium, an American firm has submitted a proposal for production and distribution of fertilisers to the extent of 1 million tonnes of nitrogen, by the end of the Fourth Plan period. The firm has been allowed to undertake a feasibility study to be completed by the end of December, 1964. The terms of participation etc. will be known only after the teasibility report is received.

घी घागढ़ी : खाब के साथ पानी की बहुत जहरत होती है। क्या सरकार ने इन्हीं सदस्पों से या श्रोर श्रम्य श्रमरीकियों से सहायता लेने का फँसला किया है कि पानी की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है ?

The Minister of Petrolenm and Chemicals (Shri Humayun Kabir): That is the purpose of this proposal. We want to step up the production of fertilisers.

घो बागड़ी : जो सदस्य क्रायेंगे, जिन से राय मश्विरा होगा, उस समय क्या यह राय भी रखी जायेगी या यहु निर्णय भी लिया जायेगा कि कितने प्रतिशत खाद के भ्दन्दर मुनाफा लिया जाये ग्रोर किसानों को कितना नफा मिले ?

धी हुमायून् कबिर : किसान को नफा क्या दिया जाये यह तो गवर्न मेंट तय करेगी । इस में कम्पनी का कोई सवाल नहीं है । फिर भी उनकी कोशिश होगी कि जितनी कम कीमत से यह खाद तैयार किया जा सकता हो, तैयार करने की कोशिश की जाये ।

भी क० ना० तिवारी : क्या ग्रमरीका के श्रलावा भोर कोई दूसरे देश भी कंमिकल फरटलाइजर बनाने के लिए तैयार हैं, यदि हां, तो वे देश कौन कौन से हैं भ्रोर उनके द्वारा तैयार किये जाने वाले कं,मकल फटिलाइज़र की कीमत क्या पड़ेगी ?

Shri Humayun Kabir: All the parties which are trying to get refineries here have also made suggestions that they would be prepared to co-operate in fertiliser production.

Shri D. C. Sharma: May I know what percentage of the needs of fertilisers in this country will be met if this consortium's proposal is accepted?

Shri Alagesan: The Fourth Plan target has been tentatively fixed as 2.2 million tons in terms of nitrogen.

This proposal is for the establishment of a few units,-say, 4, 5 or 6,-which will produce, in terms of nitrogen, one million tons.

थी यहापाल सिह : इसी प्रादरणीय सदन में सरकार ने यह्ह माना है कि सरकार श्रमरीका से ठाई सौ रुपये में एक टन फॉटलाइज्ञर लेती है भोर हिन्दुस्तान के किसान को चार सो रुपये में बेचती है यानी डेढ़ सो रुपये फी टन का मुनाफा वह लेती है। मैं जानना चाहता हूं कि यह मुनाफा सरकार कब तक खाती रहेगी, कब यह् मुनाफा लेना बन्द कर ।दया जायेगा ?

धी हुमायून् कबिर : यह् सवाल फूह एंड एग्रिकलचर fमनिस्टर से पूछा जाना चाहिये ।

Shri Indrajit Gupta: In view of the fact that the present serious shortfall in fertilisers has been found to be due primarily to the failure of licensed private sector units to come up to the mark, am I to take it, in view of the Minister's statement, that henceforth Government intends to rely more on foreign capital coming into fertiliser production fleld rather than on trying to set up indigenous manufacture which has failed to come up to the licensed capacity so far?

Shri Alagesan: It is a question of balancing the various factors. It is very imperative that we should increase our food production in as short a time as possible. So, we are attacking this problem on all fronts. There are public sector fertilizer factories. Some private parties have also been licensed to establish fertilizer factories. Now we are exp'oring whether with the help of foreign capital we shall be able to put up these factories in as short a time as possible.

Shri A. S. Saigal: May I know whether Government has entered into any agreement with the private manufacturens of the American group?

Shri Alagesan: No, Sir.
Shrimati Tarkeshwari Sinha: In view of the fact that there has been a shortfall of 40 per cent in the Second Plan in the production of fertilizer, this Consortium is coming into the picture for the expeditious disposal of the production programme of the Fourth Plan and the unfulfilled part of the Third Plan. May I know whether the requirements of the components and the raw materials will be provided by this Consortium or they will maintain the same rigidity in regard to this as in the matter of providing aid, that is to say, all the raw materials and the components for the fertilizer programme will be available only from that country?

Shri Alagesan: It is a long question.

Dr. L. M. Singhvi: But a pertinent question.

Shri Alagesan: I do not deny it. Ladies always put pertinent questions As far as the fulfilment of the target laid down for the Third Plan is concerned, it will not be possible for us to achieve it and we have stated it on the floor of the House. If the proposal of the Consortium comes into fruition, every attempt will be made by us to see that at least by the second year of the Fourth Plan we achieve the target for the Third Plan.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: My question has not been answered. Because of the rigidity in the availability of raw materials and components....

Shri Humayun Kabir: May I point out

## Shrimati Tarkeshwarl Sinha: May I finish my question?

Shri Humayun Kabir: You are repeating it.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: When the proposal is discussed with the Consortium may I know whether an assurance will be taken from it that this rigidity will not be maintained?

Shri Humayun Kabir: As the questhon was repeated, there is nothing to add. The point is, we are trying to enter into an agreement with this Consortium to overcame two major difficulties. One is the question of foreign exchange. An hon. Member on the other side suggested that we should not take foreugn capital. But he forgets that without foreign exchange fertiizer factories cannot be built and, therefore, we have to get this foreign exchange. With regard to the question of raw materials etc. they will be found in the country. Whenever we enter into the agreement, we shall ensure that all the necessary factors are taken care of so that by 1968 we not only fulfil the target for the Third Plan but exceed it by about 50 per cent.

Dr. L. M. Singhvi: May I know whether Government have familiarised themselves with the tentative ideas of the participants of this Consortium about the raw material to be used about the production programme, about the capital outlay and by what time how many fertilizer factories would be made available as a consequence of this proposal?

Shri Alagesan: As far as the raw material is concerned, it is mostly naphtha which will come out of our refineries. They have nat excluded coal. What is the other question?

Dr. L. M. Singhvi: The capital outlay and the production time, the quantity of production and the time by which it will go into production.

Shri Alagesan: The idea is to have units of the capacity of 200,000 tons. It will be rather premature to say about the capital outlay. There are only broad estimates.

Camps for refugees from East Pakistan $+$
Shri P. R. Chakraverti: Shri P. C. Borooah: Shri S. M. Banerjec: Sarı K. S. Yanuey: snri Unkar Lal Berwa: dari P. K. Deo:
*483. $\{$ sari Solanki:
sari Gussaan:
Shri Visnwa Nath Pandey:
shri lnarajit Gupta:
Shri Yasnpal Sungh:
Shri B. K. Das:
Shri Biren Dutta:
Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:
(a) the number of camps opened in different States to accommodate refugees from East Pakistan;
(b) what is the general pattern of the improvised shelters;
(c) the arrangements for the supply of foodgrains and other essential requisites; and
(d) the total strength, camp-wise and whether there have been any desertions?

The Deputy Minister in the Ministry of Rehabulitation (Dr. M. M. Das): (a) 96 (incusive of 8 camps under the control of the Central Government).
(b) There is provision generally for tents and|or basha type of hutment accommodation.
(c) Fair price shops have been opened in the camps to enable the migrants to purchase their requirements of food-stuffis and other essential items at reasonable rates.
(d) A statement showing the campwise strength is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-3286|64). So far 9,467 families have left the various camps.

Shri P. R. Chakraverti: What steps are being taken by the Government to screen the inmates of the camps
to weed out Pakistani spies and a'so saboteurs who want to provoke and tell the refugees to desert the camps?
Dr. M. M. Das: Steps are being taken to carry out this screening. We are going to appoint some officers who will take up this work.

Shri P. R. Chakraverti: May I know whether Government has considered the question of putting the refugees' mind at ease because of the stress and strain through which they have passed by employing social workers?

Dr. M. M. Das: Yes, Sir; there are some officers, known as sewaks, who have been employed and who are in charge of sometimes 200 families and sometimes 250 families or so.

Shri S. M. Banerjee: I would like to know whether the living and working conditions in these camps, special.y in Madhya Pradesh, have improved after those children and others had died there; if so, whether the inhabitants of these camps are also given some sort of employment.

Dr. M. M. Das: Yes, Sir; we are trying our best to find employment for these refugees. For the information of the hon. Member I may say that the living conditions in these camps have been improved much.

घों घोंकार लाल बे रवा : जिसा ग्रभी मंन्नी जी ने बतलाया, 218 परिवार गये हैं । में जानना चाहता हूं कि क्या वे किसी श्रापत्ति के कारण गये हैं या स्वयम् श्रपनी छच्छा से गये हैं, प्रौर यदि किसी श्रापत्ति के कारण गये हैं तो क्या सरकार ने उनकी श्रापत्ति का कोई व्योरा जानने की कोशिश्र की है ?

Dr. M. M. Das: These families have left of their nwn accord in spite of repeated persuasions by the officers in charge of the camps not to leave the camps. The reasons so far ascertained for leaving these camps are the following. Firstly, hot climate of the locality and the tented accom-
modation to which the migrants were not accustomed; secondly, shortage of water caused by sudden increase of population; thirdly, inclination to join relations in West Bengal-thus has been a very potent cause; fourthly, a large number of the refugees who were in camps had their reations $_{s}$ and friends settled in West Bengal and they joined the campers here to find out the possibilities of rehabilitation facilities to be fiven by the Government of India. But when they found that the possibilities were not very bright according to their estimation, they left the camps; and, lastly, desire to be settled on agricultural ands and reluctance to do any manual labour. These are the few causes which we have found.

भी गुलइान : क्या माननीय मंत्री यद्हु बतलाने की कृपा करेंगे कि शरणार्थी बच्चों की शिक्षा के प्रबन्ध के लिये क्या किया गया है ?
Dr. M. M. Das: Primary schools have been set up in the camps for the education of the children of the refugees.

Shri Indrajlt Gupta: Has Government's attention been drawn to a very widespread complaint that in these 96 or so odd camps the number of shops which have been opened for supply of foodgrains and other essential commodities is totally inadequate and the so-called reasonabee rates at which commodities are being supplied are in excess of the capacity of these people to make purchases because of the very small income or doles which they are getting?

Dr. M. M. Das: It is not a fact that these shops are inadequate in number.

Shri Indrajit Gupta: How many shops are there?

Dr. M. M. Das: If the hon. Member put a separate question, I will try to answer it. The information is not readily available; it is nat at my disposal at present.

Shri Indrajit Gupta: Then how does he know that they are adequare? He does not know how many shops are there but he says that they are adequate.

Dr. M. M. Das: Because we have not yet received any complaint about the inadequacy of these shops.

Shri Indrajit Gupta: The second part of my question was about the rates, the prices at which these commodities are being supplied.

Dr. M. M. Das: In these fair price shops the prices of foodgrains have been fixed by the State Governm:nt.

Shri Indrajit Gupta: But it must have a relation to their income.

Mr. Speaker: Order, order. Shri Yashpal Singh.

घो यझापाल fंसह : उत्तर प्रदेश में कितने कम्प बोलने का विचार है ?

Dr. M. M. Das: As the situation arises-up till now every day 2,000 refugees are coming to our countryif this rate of influx goes on, we have to open more and more camps not only in Uttar Pradesh but in other States also.

Shri B. K. Das: May I know whether any members of these camps have been sent to rehabilitation centres so far; if so, what is their number?

Dr. M. M. Das: Yes, Sir; they are being sent to rehabilitation sentres.

Shri P. Venkatasubbaiah: May I know whether the Government is aware of the fact that a number of peop.e from Nagarjunasagar Camp have deserted the refugee samp and have been held up somewhere? Will the Govermment try to investigate the reasons for their desertion?

Dr. M. M. Das: We have sought for detailed information from the State Government who are in-charge of these camps. But so far as we know, the language difficulty is ane of the causem:

श्री बड़े: क्या यह बात सत्य है कि मष्य प्रदश म जा शरणाथा दंडकारण्य म रख गय ह उन का जा धन्धा वह चाहत है, जस ाक कारपन्ट्रा ह, वावग है, उस क ालय पैसा नह्रा tदया गया प्रार उन का छाट छाट घपाटमट्स ादय गय ह रहंन क $\mathrm{tलय}$, व छाड़ कर जा रह ह ?

inr. ivi. M. Has. 1 coutd not tollow

Shri Bade: 'Iney want that they shouid be given some implements lui carpentary and weaving works. Iney want some as,ustance tor starung carpency and weaving works wnicn you are not giving them and they are lorcea to do the earth work. 'Theretore, they are leaving the Dandakaranaya camps.

Dr. M. M. Das: Steps are being taken to give loans for starting of small industries as well as small trades and also for opening up sma!! shops, etc.

Shri R. S. Paudey: In Mana camp thousands of refugees were put. want to know wnether the Madhya Pradesh Government has promised to open any other camp.

Dr. M. M. Das: The Mana camp is under the direct charge of the Central Government. It is not under the charge of the Madhya Pradesh Government. There are other camps which are under the charge of the Madhya Pradesh Government. But so far as the Mana transit camp is concerned, it is directly under our Ministry.

Shrimati Renuka Ray: The Minister stated that lack of water supply is une of the main causes and that is why the refugees have been leaving the camps and there is also another cause-1 think he has not mentioned that-ine lack of proper medical facilities. Would the Minister consider to bring to bear the experience gained in the past by the Centre and the West Bengal Government in the matter of running of camps and utilise it for running these new camps in the States
who have not got the experience of the past?

Dr. M. M. Das: At the very begannung, that 1 s , in the month of Apill and May, during the hot season, when the intlux was sudden and in laige numbers there was scme difficulty.

Mr. Speaker: Let the Minister consider her suggestion.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: May I know what has become of the pian of the hon. Minster for torming some kind of works corps or something like that, whether that has starled functhoning, and how many refugees have joined the corps and what work they are doing?

Dr. M. M. Das: The hon. Member perhaps refers to the Rasntriya Vikas Dal. Steps are being taken tor organising this. The uniforms have been ordered and the work is progressing.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: How many have joined?

Dr. M. M. Das: The arrangements are being made..

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: But none has joined.

Dr. M. M. Das: Up till now no recruitment has started.

Shri Hem Barua: If it is a fact that after granting the necessary financial assistance to the States, the Union Government entrusts the responsibility of managing the camps to the State Governments, the evidence of which we find in the death of children, insanitary conditions and mismanagement of camps, may I know whether the Government propose to take any steps for having overall guidance and supervision of these camps which sre ordinarily managed by the State Governments for which the financial allotment is made by the Central Government?

Dr. M. M. Das: It is not a fact that the State Governments are not doing anything for the comforts and the
safety of these refugees. Whatever is in their power, they are doing. They are trying to do their best and we on our part have maintained strict supervision upon the running of the camps. Whenever it is found necessary, we issue necessary instructions to the State Governments.

घी रामेइवरानन्ब : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसे परिवारों की भी सूचना मिली है जो कंम्पों के कुप्रबन्ध के कारण, जल के घ्रभाव के कारण या बच्चों की मृत्यु के कारण श्रथवा उचित जगंह न मिलने के कारण फिर पूर्वी पाकिस्तान चले गये हैं ।

Mr. Speaker: Have some of them gone back to East Pakistan or have they only moved from one place to another?

Dr. M. M. Das: It is a fact that some families have gone back to Pakistan.

Shri S. M. Banerjee: Because of this difficulty?

Shri Bade: This is a very important question. Have they gone back because of these difflculties or due to other reasons?

Mr. Speaker: He wants to know whether because of the difficulties enumerated by the hon. Minister himself some of the families have gone back to East Pakistan.

Dr. M. M. Das: Many families which had left their lands and belongings in Pakistan came here leaving some members of their families there, with the hope that some more lands will be given to them here. But when they found that the prospect of getting lands was not very bright here they thought it better to goback to Pakistan.

Dr. Ranen Sen: From the statement given to us I find that in the contiguous States of Bihar and Orissa, there is only a small number of camps and refugees, whereas in the distant areas like those of Andhra Pradesh, Tami:

Nad etc., the number of camps and refugees is rather quite big. May I know what prevented the Government from setting up camps in the contiguoue areas of Bihar and Orissa so that a greater number of people may be rehabilitated or re-settled there?

Dr. M. M. Das: Before January last, that is. from 1950 up to December, 1963. about 41 lakhs of East Pakistan refugees have crossed to India. About 35 lakhs of them are in West Bengal and the rest have found their accommodation or rehabilitation in the bordering States which the hon. Member has mentioned. Those border areas are now quite full, and there is no further space, and so, the refugees are being taken to distant parts of the country for their rehabilitation, where lands are available.

## Import of Tractors

$$
+
$$

*484. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri Indrajit Gupta: } \\ \text { Shri Yashpal Stat }\end{array}\right.$
Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:
(a) whether it has been decided to import tractors for reclamation of forest lands where East Pakistan .refugees can be settled:
(b) if so, how many tractors are required immediately for this purpose; and
(c) whether the necessary forcign exchange has been sanctioned?

The Deputy Minister in the Ministry of Rehabilitation (Dr. M. M. Das): (a) to (c). Yes, Sir. Tractors are required for the enlarged programme of reclamation in States where land has been offered for resettlement of the new migrants, besides Dandakaranya. In view of the urgency, tenders have already been invited for the import of 15 Grawler tractors from U.S.A. for which foreign exchange has been released. The number of additional tractors required would depend on the area of land available and suitable for reclamation. Land surveys are
being made and approximate requirements of additional tractors are being worked out. The tractors will have to be obtained from D.G.O.F. or imported from abroad depending on availability and foreign exchange resources.

Shri Indrajit Gupta: May I know the total area of these various pleces of land, which are sought to be reclaimed for this purpose, and whether it is for agricultural purposes?

Dr. M. M. Das: Up till now, $1,64,000$ acres have been made available to us or offered to us by the different State Governments. Our estimation is that out of this, 1 lakh acres will be reclaimable, that is, will be fit for agriculture. Our programme is that every year, during the working season for tractors, that is. from the end of rains to the beginning of rain $=60000$ acres of land should be reclaimed. The existing 12 units of tractors which are working in Dandakaranva have a capacity of reclaiming only $\mathbf{3 6 . 0 0 0}$ acres ef land durine one working season. For the rest of the land, we have to find new tractors.

Shri Indraitt Gupta: Has Government's attantion been drawn to the reparts that the number of tractors whinh was considered immediatelv nores-ary for thic nurbose by tha Ministry ne Rahahilitation rould not ho imoortar hecouse the Finance Minietry hac refusod th sanction the necessary foreign exchange?

Dr M. M. Das: it is nit a fact. Tendore have alreadto hoon invited inr ome unit ne tractors: that is 15 tractors Whinh moke nme unit The Minictry nf Finance hac eanctioned the necessary foreien exchange.

थी युजाण fित् : भ्रमरीका के क्रलावा जो धसरे मस्कों मे श्रेंटर प्रा रहे है. जैमे वोलैंड से, चैकोस्लऩिक्यिा से, या रूस से, वें बहत मस्ते है, घ्राघी कीमत पर क्रा रहे है, क्या उन टेशों के माथ भी बातचीत की गयी है या सिसं ध्रमरीका के साष ही घातचीत की गर है ?

Dr. M. M. Das: It depends upon the foreign exchange available and the advantages that the other countries are prepared to give to us.
Shri Mohammad Elias: Is it a fact that a number of tractors are lying idle in Dandakaranya? If so, why?

Dr. M. M. Das: Tractors cannot be operated during the rainy season. I do not know if he has...
Shri Mohammad Elias: Not rainy season, but they are idle the whole year.

Mr. Speaker: The Minister says that the hon. Member might have gone there during the rainy season.

Shri S. M. Banerjee: I would like to know whether the DGOF is in a position to supply tractors to the Dandakaranya Development Authority. Is it not a fact that because of a certain hitch in the Rehabilitation Ministry about the working of these tractors, they are not being taken? If so, will the expert committee report in this connection be taken into account and tractors manufactured by the DGOF taken?

Dr. M. M. Das: I think the information received by the hon. Member is pure imagination.

Shri S. M. Banerjee: There was a discussion in this House and it was said that tractors supplied by the DGOF were proved to be useless by the DDA. Shri Mehr Chand Khanna was the Minister in charge at the time. Then an expert committee with Admiral Shankar as chairman was appointed to go into this matter and thev said it was proved that they were useful. So I am asking on the basis of facts.

Mr. Speaker: Then too I would make a requast to the hon. Member. When he finds that the answer given is not correct and according to facts. he has just to write to me and I will find out where the mistake lies.

Shri S. M. Banerie?: I oblect to the word "imagination' which he used.

Shri Kashi Ram Gupta: Which is the State which has given the largest area and will priority in reclamation be given to that area of that State?

Dr. M. M. Das: The Maharashtra Government has offered us 80,000 acres of land.

Shri Kashi Ram Gupta: How much of it will be reclaimed?

Dr. M. M. Das: The area is being surveyed and until that is complete, we cannot say.

घ्री त्रुकम घन्द कछ्षवाय : में यह्ह जानना चाहता हूं कि ये ट्रैक्टर कब तक श्रा जार्यें गे कितने श्रायेंगे भ्रोर कब तक काम चालू हो जायेगा ?

Dr. M. M. Das: We have invited tenders. It is difficult for me to say what exactly will be the time taken for the tractors to arrive.

## Durgapar Fertiliser Project

*485. $\left\{\begin{array}{c}\text { + } \\ \text { Shri Ramachandra Ulaka: } \\ \text { Shri Dhuleshwar Meena: } \\ \text { Shri Gulshan: } \\ \text { Shri Mohammad Elias: }\end{array}\right.$

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1249 on the 29th April, 1964 and state:
(a) whether Government have since taken any final decision on the report of the Fertilizer Corporation of India about the proposed Durgapur Fertilizer Project; and
(b) if so, the particulars thereof?

The Minister of State in the Ministrv of Petro'eum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) It has been recided, in principle, to establish a fertilizer factory in Durgapur in the public sector and entrust its execution to the Fertilizer Corporation of India Ltd.
(b) The factory, estimated to cost Rs. 34.50 crores will produce 100,000 tonnes of nitrogen and 108,500 tonnes
of P205 in the form of ammonium phosphate sulphate.

Shri Ramachandra Ulaka: Will the fertiliser produced in this factory be cheaper than that produced in other units in the country?

Shri Alagesan: I am not able to say.

Shri Ramachandra Ulaka: When will this factory go into production?

Shri Alagesan: As I said, the project report has been prepared and it is under consideration by a committee of the board of directors of the Fertiliser Corporation. It has not yet been submitted to Government.

धी गुलशान : क्या माननीय मंली जो बतायेंगे कि यह योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

वृद्रोलियम धौर रसायन मंती (मी हुमायूत् कबिर): जैसा श्रभी बताया गया यह रिपोटं ध्रभी फरटिलाइज्ञर कारपोरेशान के बोडं भ्राफ डाइरेक्टं के सामने हैं। वह जब भपनी सिफारिश के साथ उस को गवनंमेंट के पास भेजेंगे, उसके बाद गबर्नमेंट तय करेगी ।

Shri Mohammad Elias: When will the construction be done?

Shri Humayun Kabir: That will depend on when the proposals have been received and accepted.

Dr. Ranen Sen: Is there any truth in the newspaper report that this fertiliser factory at Durgapur is not going to be established and that it will be shifted somewhere else?

Shri Alagesan: No, Sir. There is no truth in that report.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: Am I to understand that the whole matter is under the consideration of the Fertiliser Corporation, and Government has received no specific proposals from the Fertiliser Corporation or, are they in touch with the West

Bengal Government or such other interested parties and a final decision has been or is going to be taken?

Shri Alagesan: The Fertiliser Corporation was entrusted with the task of preparing the project report, and naturally they have been in touch with the West Bengal Government etc., for land, power and other requirements. As I said, the report is just now before a committee of the Board of Directors of the Fertiliser Corporation. After they approve it, it will come to Government for final approval.

Shri A. P. Jain: What are the basic materials that are going to be used in the manufacture of fertilisers, and what is the process that is going to be adopted?

Shri Alagesan: For nitrogenous fertiliser production, it will be naphtha from the Barauni refinery. For P205, it will be from imported rock phosphate.

Shri A. P. Jain: Process.
Shrl Alagesan: Process I am not able to say.

धी तुल्शोषास जाषव : दुर्गापुर में जो फ़रंलाइज़र प्राजंक्ट कायम किया जाने वाला हे, वह् वहां पर किया जाने वाला है, जहां ज्यादा कारख़ाने हैं। जहां कारख़ाने नहीं हैं, उस जगह पर यह प्रोजक्ट क्यों नहीं कायम किया जाता है ?

भी हुमायून् कबिर : हम च'हते है कि हिन्दुस्तान में फ़टंलाइज़र जितनी जल्दी हो सके, तैयार हो। इस के लिए जहलरत है कि दुर्गापुर में वह प्रोजक्ट कायम किया जाये । जहां कारख़ाने नहीं हैं, उस के बारे में सोचा जायेगा ।

Shri Joachim Alva: Government is aware that an American consortium of investors have now a proposal to set up three or four fertiliser factories. They have proceeded with
their plans. Are you waiting for them to set up their factories?

Mr. Speaker: Order, order. He should not address direct.

Shri Joachim Alva: I am sorry. Are you waiting for them to set up those factories? (Laughter).

I want an answer to my question. I am addressing it to you.

Mr. Speaker: This Parliament has had its life for three years now. Now at least we are quite mature that we should follow the procedure that is there.

Shri Hari Vishnu Kamath: He was a Member of the previous Parliament also.

Mr. Speaker: I can only talk of the present Parliament. He may have had longer experience.

Shri Alagesan: There is no question of waiting. This question was gone into in some detail when the previous question was answered. This is a particular project, and this will be considered on its own merits.

Fधी रामेखबरानन्व : श्रब तक जितने उर्वरक बने हैं, लगातार उनका प्रयोग करने से भूमि कृषि के योग्य नहीं रहती है । में यह जानना चाहता हूं कि जो नवीन कारा़ाना खोला जा रहा है, क्या उस में हस प्रकार का यत्न किया जायेगा कि उर्वरक का लगातार प्रयोग करने पर भी भूमि कृषि के योग्य बनी रहे ?

प्रध्यक्ष महोवय : सरकार इस पर अहुर ग़ौर करेगी ।

श्री रामेशवरामन्ब : छस प्रश्न का उत्तर दिलवा दिया जाये ।

घष्यक्ष मट्रोवय : में ने उत्तर दे विया है कि माननीय सदस्य ने श््च्छी तजवीज दी है, सर कार उस पर ध्यान देगी ।

घो रामेइबरानन्द : यदि सरकार की घोर से उत्तर श्राता, तो श्रच्छा होता ।

म्रध्यक्ष महोवय : क्या माननीय सदस्य मुक्न पर एतबार नहीं करते ?

घो रामेरबरामन्द : यदि मंबी महोदय
इस प्रश्न का उत्तर देते, तो ठीक होता ।
म्रम महोपष : श्रचंतं बात है ।
Shri S. M. Banerjee: I want to know whether all steps have been taken by the Union Government to see that this fertiliser factory is established in Durgapur, and whether it is a fact that it is likely to be in production during the Fourth Plan.

Shri Humayun Kabir: My colleague has stated that Government entrusted this project to the Fertiliser Corporation of India for a detailed project study. After this, why this question is asked, I do not know.

Shri S. M. Banerjee: I rise on a point of order.

Mr. Speaker: He should say that the answer is not given. It is now very offensive that the Member stands up on a point of order. I would not allow any point of order.

Shri S. M. Banerjee: It is a slip of the tongue.

I would like to mention that this particular question about the Durgapur fertiliser project has come up repeatedly. We only want an assurance whether this plant is going to be at Durgapur, and whether it will go into production in the Fourth Plan. We want a definite assurance. The second portion has not been answered.

Mr. Speaker: Assurances are not given during the Question Hour.

Shri 8. M. Banerjee: Whether this will be in production.

Mr. Speaker: Next question.
1294 (ai) LSD-2.

Photostat Copies of Serajuddin and Co. Account Books
$+$
*487. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri Hari Vishnu Kamath: }\end{array}\right.$
Will
Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether it is a flact that photostat copies of all the account books of Serajuddin and Co. have been procured by Government for investigation; and
(b) the action taken on the basis of the photostat copies against the firm?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Photostat copies of all the account books of Serajuddin and Co. have not been prepared. Photostat copies were prepared of some documents only which were required for purposes of investigation.
(b) No action could be taken against the firm by the Police on the basis of the photostat copies. The proprietor of the firm has, however, been prosecuted on the basis of some of the original entries.

Shri Fari Vishnu Kamath: Is it a fact that some of the photostat copies of certain entries of pages of the account books of Serajuddin and Company were made available sometime ago to the Orissa Council of Ministers and a question was raised in the Orissa Legislature, and is the aware of the answer given by the Orissa Home Minister, Mr. Raut Ray and may I also know whether these photostat copies were made available to a private individual, a Member of the Corigress Party who was deputed to Orissa, and if so for what purpose and will they be laid on the Table of the House?

Shr Fiathi: I have no information on this.

Shri Harl Vishnu Kamath: No information at all. You better get information. It came in the newspapers. The session is running out.

Mr. Speaker: Next question.

Shri Hari Vishnu Kamath: Is it a fact that the five-man committee appointed by the Central Cabinet has scrutinised the account books of Serajuddin and Company and also examined the other relevant material including the report submitted by Justice S. K. Das after a quasi-judicial enquiry, and has come to the conclusion that a commission of inquiry is necessary to enquire into the affairs of Serajuddin and Company and if so is the Government prepared to make a categorical statement that they will not be deflected from their decision by any pressure, gentle or otherwise, exercised by highups, including the former Chief Minister who is now reportedly in the capital, or by the one rupee antics of the present Chief Minister?

Mr. Speaker: He must end somewhere.

Shri Hari Vishnu Kamath: I have ended.

Shri Hathi: This committee has not gone into the account books or the photostat copies or anything of that sort.

Shri Hari Vishnu Kamath: What is it doing then?

Shri Hathi: They have not looked into these photostat copies.
Shri Hari Vishnu Kamath: If not into copies, into the account books.

Shri Hathi: They have not looked into them. I do not know how the hon. Member comes to the conclusion that they have come to a decision zbout the appointment of an :nquiry sommission. This question whether they will be deflected or not does not arise out of this question. The fourth -I have forgotton..(Interruptions).

Shri Hari Vishnu Kamath: The pressure of highups, including the former Chief Minister who is now reportedly in the capital and the one rupee antics of the present Chief Minister. What is the Committee doing then? Could he tell the House what it is doing?

Mr. Speaker: I have called Mr. Hem Barua: he will put that question.

Shri Hem Barua: May I know if it is not a fact that the photostat copies of Serajuddin account books clearly established the fact that Mr. Bijoo Patnaik and Mr. Biren Mitra the present Chief Minister of Orissa acquired wealth and property by misuse of their political power and office and if so may I know why is it that instead of taking drastic action against the persons concerned the Government are trying to wash off corruption by hesitancy and delay?

Shri Hathi: There is no question of washing off anything. These photostat copies were taken by the SPE and on the basis of these they looked into the original documents. Whereever they found that there were cases of corruption. the poople have been charge-sheeted.

Mr. Speaker: Shri Tridib Kumar Chaudhuri-

Shri Hem Barua: Sir, my question has not been replied to and I do not want to raise a point of order.

Mr. Speaker: It is really very difficult now.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: Is there any confusion between the tasks that have been set to various committees by the Government in regard to enquiries about Serajuddin Company and the allegations of corruption against the ex-Chief Minister and also the present Chief Minister? May I know whether it is a fact that the Cabinet Committee is investigating into it, the Special Police Establishment is investigating into it, there have been public protests against the Special Police Establishment investigating into the affairs of the State, and whether the State Government itse'f has invited the Special Police Establishment and all these things have created a wide confusion in the public mind; if so, will the Government come out with some defnite statement as to what is being done,
what is being looked into and what is going to be done?

Shri Hathi: There has not been any confusion on the side of the Government. As the Home Minister replied, certain members of legislature and the Parliament had given a memorial. They are looking into it. There is no question of any confusion.

Shri U. M. Trivedi: The replies given by the Home Minister indicate that action has not been taken on the photostat copies but action has been taken only on the basis of the original entries in the account books. Does he mean to suggest that the photostat copies were not true copies or were not exactly the photostat copies of the account books and they were also manipulated in some way after the photostat copies were taken?

Shri Hathi: The hon. Member is a lawyer.

An Hon. Member: What?
Shri Hathi: Lawyer, advocate.
Mr. Speaker: That should not prejudice the Home Minister.

Shri Hathi: Whenever any action has to be taken on a document, the evidence is the document itself in original. Photostat copies are only taken for various purposes of enquiries. The action is on the original document. These copies are copies of the original document and not forged copies.

## WRITTEN ANSWFRS TO QUESTIONS

## Pakistani Text-books

## -481. $\{$ Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1059 on the 15th April, 1964 regarding Pakistani text-books and state:
(a) whether the report of the investigation from the Rajasthan Government has been received; and
(b) the action Government propose to take or have taken in the matter?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The Rajasthan Government's report has been received.
(b) The Central Government drew the attention of the Rajasthan Government to this position and the State Government have taken and are taking necessary action; the Central Government do not propose to take any further steps at this stage.

## Fertilizer Projects

*486. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri Sham Lal Saraf: } \\ \text { Shri Manabendra Shah: }\end{array}\right.$
Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:
(a) whether Government are aware that the Development Council for Inorganic Chemical Industries, at its last meeting held in July last. has expressed concern at the delay in implementation of Fertilizer Projects and the widening gap in the Plan Targets and actual achievements; and
(b) if so, the reasons for this inordinate delay and the steps proposed to be taken to catch up with the pace in implementation to the full, the targets set forth in this behalf?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) and (b) At the last meeting of the Development Council for Inorganic Chemical Industries held on 23rd July, 1964, the programme of fertilizer production was discussed in general and in the course of the discussions it came out that the production target flxed for the Third Plan will not be reached by the end of the plan. The main reason for the shortfall is delay in the implementation of the projects licensed in the private Sector. There has also been delav in the implementation of some projects
in the public sector. Vigorous steps lare being taken to increase the production of fertilizers by stepping up production in the existing factories and accelerating the establishment of new factories.

## Science Education tn Schools

*488. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri R. Barua: } \\ \text { Shri Vishram Prasad: }\end{array}\right.$
Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether it is a fact that the UNESCO team has submitted its report to Government regarding a plan to modernise Science and Mathematics education in schools in India;
(b) whether Government have considered this plan of the UNESCO team and finalised decisions on it; and
(c) if so, what has been decided towards its implementation?

The Mintster for Edacation (Shri M. C. Chafla): (a) Yes Sir.
(b) and (c). The recommendations of the team are under examination.

## रिस्ली की वाप

*489 धी नवल प्रभाकर : क्या गृहकार्य मंनी यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) दिस्ली के बाढ़द्रस्त क्षेतों की जनता को किस प्रकार की सहायता दी गई है ; घंर
(ब) यह सहायता किस रूप में बी गई हैं ?

गहलनार्य मंत्रालय में राज्य मंजी (खी हायी ): (क) घौर (ब). एक विकरण सभा पटल पर रबा गया है । [ुस्तकालय में रला गया, ोेबिये संख्या एल. टी.— 3287/64].

## Magasine "China Roconstructs"

*490. Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether Government's attention has been drawn to a Chinese monthly magazine entitled "China Reconstructs" Vol. XIII, No. 8 issue;
(b) whether it contains a map of China showing Ladakh as part of China;
(c) whether the said issue of the magazine is being sold at book-stalls in India; and
(d) whether any action has been taken against the editor, printer and publisher of the magazine, and whether the magazine itself has forefeited to Government, containing as it does prejudicial matter, and if not, the reason therefor?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): (a) and (b). Yes, Sir.
(c) and (d). Orders were issued on 24th September 1964, for the proscription of this issue of 'China Reconstructs' along with other issues of periodicals published in China which contain simiar maps depicting the international boundaries of India wrongly. Government have no information that prior to the ban, it was being sold in book stalls in India. Suitable action has been taken to prevent the sale and circulation of the proscribed issues of the above periodicals in India. Action against the editor, printer and publisher of "China Reconstructs" cannot be taken because the periodical is printed and published in the People's Republic of China.

## Indian Contingent to Tokyo Olympic

 Games[^2]```
Shri Hem Raj:
Shrl M. R. Masani:
```

Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether the principles on which the Indian Olympic Contingent to the Tokyo Olympic Games is to be selected have been finalised by the A.l India Council of Sports;
(b) whether the All India Council of Sports agreed to certain standards fixed by the Indian Olympic Association over a year ago and whether the Indian sportsmen were told about these standard;
(c) whether it is a fact that the mdian Olympic Association has expressed dissatisfaction at the rejection of the sportsmen who qualified themselves; and
(d) whether it is also a fact that only the National Olympic Committee is the final authority to send teams to the Olympic Games under the Olympic Charter?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) to (d). The All India Council of Sports had approved in November. 1963, in principle, certain standards suggested by the Indian Olympic Association for sending the Indian Contingent to the Tokyo Olympic Games. The proposals received from the Indian Olympic Association were considered by the Council at its meetings held on 28th August, 1964 and 8th September, 1964, and the final recommendations made by the Council for inclusion of the Indian Sportsmen in the contingent covered all persons who had qualifled according to the standards laid down by the Indian Olympic Association and approved by the Council. It is a fact that the final authority to send teams to the Olympic games rests with the National Olympic Committees. However, while examining the request of the Indian Olympic Association for foreign exchamge and financial assistance required for sending the Indian contingent to the Olympic Games, Government have to bear in mind the for-
eign exchange position of the country and the funds available for the purpose.

## Refusal of American family to leave India

*493. Shrl P. Venkatasubbaiah: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether the American family of Mr. Adrian Corcoran and Mrs. Patricia Corcoran have refused to leave India and go to their country in spite of their being sentenced to jail;
(b) the reasons advanced by them for their refusal to go to America;
(c) whether any investigation has been made about their antecedents; and
(d) whether Government propose to give asylum to this family?
The Deputy Ministor in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Misra): (a) to (d). Mr. Adrian Corcoran and his wife and their two daughters, who were without any means and were staying in India unauthorisedly, were deported to the U.S.A. on the 22nd September, 1964 as they were unwilling to leave the country. They did not give any specific reason for their unwillingness to go back - to America.

विल्ली के सूलों के विध्राधियों के लिए पीनें का पानी शी हुकम चन्द कघवाय :
*494. $\left\{\begin{array}{l}\text { थी क्रजराज सिह : } \\ \text { घी च० प्र० नहह : } \\ \text { घी यहापाल निह : }\end{array}\right.$
क्या शिका मंनी यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने दिल्ली की समी शिक्षा संस्पायों को पादेश दिए हैं घ्रथवा सुम्ताव दिये हैं कि विद्यार्थयों को पीने का उबला हुप्रा पानी दिये जाने की ब्यवस्था करें ;
(ब) क्या यह मी सच है कि शिष्षा संस्थाक्षों ने विद्याधयों से कहा है कि श्रपते बरों से बोतलों में उबला हुप्रा पानी लायें; पोर
(ग) यदि हां, तो गिक्षा संस्पाप्रों ने किन कारणों से भपनी वह जिम्मेदारी विर्बाधायों के श्र्मिमावकों पर डाल द: है ?

डिका मंत्री (भी मु० क० चागला) : (क) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम भ्रोर नई दिल्ली नगरपालिका ने श्रपने श्रघीन भथवा उन से सहायता प्राप्त स्कूलों को एसे भादेश दे दिये हैं ।
(ख) जी हां, स्कल अ्रधिकारियों द्वारा उचित ख्यवस्था किये जाने तक, सावधानी के रूप में ।
(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वास्तव में विद्यारियों के स्वास्प्य की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संस्थाग्रों श्रोर श्रभिभावकों दोनों की होती है ।

## Whitley Council Scheme

[^3](a) whether it is a fact that no final decision has been taken regarding introduction of the scheme of Whitiey Councils in the Central Government undertakings; and
(b) if so, the reason for delay?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) The Scheme of Joint Consultation and Compulsory Arbitration is not meant for Central Government undertakings in the corporate sector. However, for the various Ministries and Departments of the Government of India and the departmental undertakings, the Scheme is applicable and its introduction is under consideration.
(b) Various organisations of Government employees were consulted and
some of them seem to have objection to certain aspects of the Scheme. This matter is being considered further and is likely to be discussed with representatives of employees' organisations soon.

## Department of Administrative Reform

*496. $\{$ Shri Hari Vishnu Kamath: Shri S. N. Chaturvedi:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1331 on the 6th May, 1964 and state:
(a) whether the Department of Administrative Reforms has concluded its scrutiny of the various reports submitted in the past;
(b) whether the said department has also studied the problem apart from the reports;
(c) if so, the outcome thereof; and
(d) whether a high-powered Administrative Reforms Committee is proposed to be appointed in the near future?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) As mentioned in the reply given on the 6th May, 1964 to the previous Question, a detaied scrutiny of previous reports was begun in the Department of Administrative Reforms as soon as it was set up. It soon became apparent, however, that going meticulously through all past reports might involve wasteful and purposeless effort and that a better method of utilising the wisdom contained in these reports would be to relate them to the study of specific problems. Accordingly the approach adopted was to identify major probiem areas, and then to see what previous reports had said about those areas. In view of the procedure adopted, the question of concluding scrutiny of all previous reports does not arise.
(b) Yes, Sir. It is this which has led to the selection of a few problem
areas requiring study in the first stage programme of the department.
(c) The outcome will be known when the studies reach the stage of results.
(d) No, Sir. But the value of a comprehensive enquiry is recognised. The feasibility of having such an enquiry made will be taken up at a later stage.

## Secondary Education Grants Commission

497. \(\left\{\begin{array}{l}Shri D. C. Sharma:<br>Shri D. J. Naikt\end{array}\right.\)

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 18 on the 27th May, 1964 and state:
(a) the progress made in the matter of providing better conditions of service, uniform pattern of secondary education and the establishment of a Secondary Education Grants Commission as represented in the Memoranda submitted by the teachers all over the country; and
(b) the stage at which the matter stands at present?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The attention of the State Governments has been drawn towards the need for improving the service conditions of teachers and providing reasonable security of service. States are conscious of the need for improving conditions of service of teachers and have been taking steps in this direction from time to time although there are several difficulties-mainly financial.

It was agreed in principle at the last conference of State Education Ministers that the country should move towards a uniform pattern of 12 year school education. This objective is constantly before the State

Governments, who have to implement the recommendation.

The question of establishing a Secondary Education Grants Commission or some other organisation for this purpose is under consideration.

## Setting up an Engineering and Construction Company to Build Reflneries with U. S. Partmership

Shri P. C. Roroanh:<br>Shri B. P. Yadava:<br>Shri Rameshwar Tantia:<br>Shri Bishanchander Seth:<br>*498. $\{$ Shri Dhaon:<br>Shri Onkar Lal Berwa:<br>Shri D. J. Naik:<br>Shri M. G. Thengondar:<br>Shri Veerappa:

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:
(a) whether Government have recently entered into a partnership with the U.S.A. to set up an engineering and construction company to build refineries and other associated plants;
(b) if so, the terms of the partnership agreement; and
(c) the precise functions and constitution of the Company?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) to (c). A Memorandum of Understanding was initialled on the 27th June, 1964 with Bechtel International Corporation of U.S.A. for setting up an engineering company to provide technical and engineering services needed in the development of petroleum, petro-chemical and other industrial projects in India. Government of India will have 51 per cent share in the equity capital of the company and the balance of 49 per cent capital will be subscribed by Bechtel. The detailed terms and the functions of the new company are being finalised.

Corruption cha ges against Orissa Minister

Shri Surendranath Dwivedy:<br>Shri Vishram Prasad:<br>Sh 1 Bade:<br>Shri Yashpal Singh:<br>*499. 2 Shri Solanki:<br>Shri Narasimha Reddy:<br>Shri P. K. Deo<br>Shri Hari Vishnu Kamath:<br>Shri S. M. Banerjee:

Will the Minister of Home Affairs be pieased to state:
(a) whether he has received a representation signed by eight Members of the Orissa Assembly including the Leader of the Opposition for a pobe into charges of corruption against the Chief Minister and other Ministers in Orissa;
(b) whether a Commission of enquiry is proposed to be appointed; and
(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): (a) A memorial addressed to the President submitted by sixtythree persons making ce-tain allegations against the Chief Minister and other Ministers has been received. The signatories include the Leader of the Opposition in the Orissa Legislative Assembly and twenty-one other MLAs of Orissa. Some other petitions making allegations against Ministers of Orissa have also been received.
(b) and (c). The matter is under examination.

## बिल्ली में प्रनाज क्यापारियों की <br> गिरफ्तारी

* 500 . धी नबल प्रभाकर : क्या गृहफार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने हाल में ही लाइसेंसंग भ्रार्डंरों का उल्लंघन करने के सिये तथा भनाज के स्टाक का सही हिस्भव

न देने के कारण कुछ ब्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है ;
(ख) यदि हां, तो कितना घनाज पकड़ा गया है ; श्रौर
(ग) कितने ब्यापारी गिरफ्तार किये गये हैं ?

गुह-गार्य मंत्रालय में राज्य मंन्री (घी हाथो) : (क) जी हां ।
(ख) ग्रनाज की नीचे लिखी मात्राएं पकड़ी गई थीं :-

| मद | कंवृटल किलोप्राम |  | ग्राम |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| दलिया | 9 | 73 | 500 |
| चावल | 21 | 02 | 000 |
| चना | - | 12 | 500 |
| दाल चना | 2 | 70 | 000 |
| ग्रायात किया |  |  |  |
| हुश्रा गें . | 37 | 80 | 000 |
| ग्राटा | 1 | 60 | 650 |
| बेसन (चने का |  |  |  |
| घाटा) | 2 | 70 | 500 |
| (ग) 311 |  |  |  |

## Jammu and Kashmir

$\left\{\begin{array}{l}\text { Shri Hari Vishnu Kamath: } \\ \text { Shri Prakash Vir Shastri: } \\ \text { Shri Jagdev Singh } \\ \text { Siddhanti: } \\ \text { Shri Yashpal Singh: } \\ \text { Shri Sureadranath Dwivedy: } \\ \text { Shri Bagri: } \\ \text { Shri Hulkam Chand Kach- } \\ \text { havaiya: } \\ \text { Shri Daljit Singh: } \\ \text { Shri R. Barua: }\end{array}\right.$

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether any further steps have been taken or initiated since the 5th June, 1964 for the total integration of Jammu and Kashmir with the rest
of Indian Union and for abrogation of Article 370 of the Constitution;
(b) the steps taken by the Union Government and the Jammu and Kashmir Government; and
(c) the stage at which the matter rests at present?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): (a) to (c). A proposal is under consideration to apply to Jammu and Kashmir State the following provisions in the Legislative Lists in the Seventh Schedule to the Con-stitution:-
(i) entry 55 of the Union List relating to regulation of labour and safety in mines and oil flelds;
(ii) entry 25 of the Concurrent List relating to vocational and technical training of labour;
(iii) entry 30 of the Concurrent List in so far as it relates to vital statistics with respect to births and deaths including registration thereof; and
(iv) entry 39 of the Concurrent List relating to newspapers, books and printing presses.

Regarding the abrogation of article 370 of the Constitution, the Government of India have not yet received any suggestions from the State Government.

## Education Minister's Tour of Eastern Europe

*502. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri P. C. Borooah: } \\ \text { Shri E. Madhusudian Ra0: }\end{array}\right.$
Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether he recently visited the Soviet Union, Bulgaria and Czechoslovakia;
(b) if so, whether he discussed the question of collaboration with those countries in educational matters;
(c) what specific proposals were discussed; and
(d) the result thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir, only the Soviet Union and Bulgaria.
(b) Yes, Sir.
(c) A statement of the proposals discussed is laid on the Table of the House.
(d) The Soviet side agreed to render necessary assistance for all the projects enumerated in the statement. The proposals discussed in Bulgaria are put forward by the Bulgarian side and the same are under active consideration of the Government of India.

## Statement

I-Proposals Discussed in U.S.S.R.

1. Setting up of an Indian Institute of Russian Studies in New Delhi.
2. Production of Russian Text Books and standard works in English and Indian languages, especially for scientific and professional courses.
3. Study of the operation of Correspondence Courses and Evening Colleges in U.S.S.R. with a view to adapting them for Indian University courses.
4. Assistance for Science teaching and propagation of Science in India.
5. Establishment of Centres of Advanced Study at University and Post-graduate level.
6. Assistance for setting up of Regional Colleges of Technology in India.
7. Setting up of a Low Temperature Physics Centre in India.
8. Development of Institutional cooperation between India and U.S.S.R.
9. Co-operation between National Commissions for UNESCO in the two countries.
10. Provision of the services of an Educational Expert for the Indian Education Commission.
11. Indo-Soviet Collaboration in Scientific Research.

II-Proposals Discussed in Bulgaria

1. Provision of the services of a Hindi Professor for Sofia University.
2. Specialised Training for Indian Scientists.

## National Library Council

1527. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether the National Library Council has been appointed by the Central Government for co-ordination of Library policies as per the report of the Advisory Committee for Libraries; and
(b) whether the Government of Orissa have started Library Council or not?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):
(a) No, Sir.
(b) Not to the knowledge of this Ministry.

## College Librarians

1528. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) the minimum educational qualification fixed by the University Grants Commission for the post of Librarians and Assistant Librarians of Colleges throughout India;
(b) whether the University Grants Commission has directed the State Governments through the Union Government to insist on this minimum educational qualification in case of new appointments; and
(c) which of the State Governments have already accepted this suggestion?
The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) While the Uni-
. versity Grants Commission has not prescribed the minimum educational qualifications for the library staff of all colleges throughout India, it has decided that the college librarians who possess the following qualifications may be placed in the same scales of pay as Lecturers in a College with effect from 1-4-1961:-
(i) First|Second class B.A.|B.Sc.| B.Com. degree plus First or Second class M.Lib.Sc. Degree (Two Years Course).
(ii) First|Second class M.A.|M.Sc. degree and First or Second class B.Lib.Sc. or one year diploma Course in Lib. Sc.

In the case of Assistant Librarians, no minimum educational qualifications have been laid down by the University Grants Commission.

The Commission has also agreed to extend the benefit of revised scales of pay to the existing library staff who do not possess the qualifications laid down, provided that the College is satisfied that their experience and quality of work justify their being placed in the revised scales.
(b) No, Sir.
(c) Does not arise.

## Stadium in Memory of the Late Shri Nehru

1529. Shri Ram Harkh Yadav: Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether the All India Council of Sports has decided to erect a sports stadium in the memory of the late Shri Jawahar Lal Nehru who evinced keen interest in games and sports;
(b) if so, the details of the proposal; and
(c) the approximate expenditure for the construction of the stadium?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) to (c). In consideration of the keen interest taken by the late Prime Minister Jawahar Lal Nehru, in sports and games, the All India Council of Sports at its meeting held on 28th August, 1964 has decided to recommend to the Nehru Memorial Committee the setting up a first class sports stadium and other amenities for sports to be named after him. The Council also requested the Nehru Memorial Cornmittee to make available funds for that purpose. No details have yet been worked out.

## विवेगों में सिषा पा रहे मेतूर के छ्षाश्र

1530. शी बीरष्पा : क्या शिका मंत्री यह बताने की कृषा करेंग कि :
(क) सरकारी व्यय पर मैसूर राज्य के कितने विद्यार्थी विदेशों में पढ़ रहे हैं; श्रीर
(ब) उन में भ्रनुसूचित जातियों तथा श्रनुनूचित श्रादिम ज. तियों के कितने विद्यार्थी हैं

शिक्षा मंत्रो (धों मु० क० चागला) : (क) भ्रनुसूचित जातियों, ध्रनूस्रूचित कबीलों तथा भ्रन्य पिछड़े वर्गों को विदेश छात्वृृत्ति योजना नामक इस मंन्तालय की योजना के घ्न्तर्गत मैसूर राज्य के दो विद्यार्थी विदेश में श्रध्ययन कर रहे हैं । श्रन्य मंनालयों प्रोर राज्य सरकारों श्रादि दारा संचालित योजना के श्रन्तगंत विदेशों में म्रध्ययन करने वाले श्रन्य वेद्याधियों के सम्बन्ध में मंत्रालय के प:स कोई सूधना नहीं है ।
(ख) ये दोनों विद्यार्थी पिछड़े वर्गों के " 1

## Teachers of Non-Government Colleges

1531. Shri M. G. Thengondar: Will the Minister of Education be pleased
to state:
(a) whether it is a fact that the University Grants Commission is contemplating the revision of pay scales of teachers in non-Government colleges in the country; and
(b) if so, when it is likely to take effect?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). In 1962, a Committee was appointed by the University Grants Commission to examine the question of revision of salary-scales of college teachers. The Committee made certain recommendations which were accepted by the Commission, in principle, in September, 1963 and it was proposed to take up the implementation of the scales recommended by the Committee in the Fourth Plan. Subsequently the Commission at its meeting held on 2-9-1964, has decided that the general question of revision of pay-scales of both college teachers and university teachers be further examined by a Committee which has since been contituted.

## Pay Commission for Elementary and Secondary School Teachers

1532. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri Ram Harkh Yadav: } \\ \text { Shri Murli Manohar: }\end{array}\right.$

Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether it is a fact that All India Primary Teachers' Federation has submitted a memorandum urging the appointment of a Pay Commission for elementary and secondary school teachers; and
(b) if so, the attitude of Government towards the memorandum?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) No, Sir.
(b) Does not arise.

## Drilling of Oll in Shivalik Region in U.P.

1533. \(\left\{\begin{array}{l}Shri Ram Harkh Yadav:<br>Shri Murli Manohar:\end{array}\right.\)

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:
(a) the progress made in the drilling operation for oil in the Shivalik region in Uttar Pradesh; and
(b) the future prospects of finding oil deposits in the area?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) and (b). The depth of the first deep well drilled near Dehra Dun was 1069 metres on 21-9-1964. The ultimate depth of the well is likeiy to be 5,500 metres and nothing deflnite can be said till then.

Indian Institute of Technology, Delh)
1534. Shri Swell: Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) the number of expert professors and supervisory technicians whose services have so far been lent by the U.K. Government and the Federation of British Industries to the Indian Institute of Technology, Delhi;
(b) the terms under which these experts are working in the Institute;
(c) the number of teachers in various grades working at present in the regular strength of the Institute; and
(d) the terms of service and the method of promotion of each grade of these teachers?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Professors 11; Technicians 5.
(b) The experts are governed by the normal terms and conditions of the general agreement under Colombo Plan. Accordingly, Indian Institute of Delhi is required to bear only the local costs during the period of the stay of the experts. These include
items such as expenses on internal travel, furnished residential accommodation or Rs. 25 per day in lieu thereof, office accommodation and secretarial assistance. Their salaries, allowances and international travel are paid for by U.K. Government.

(d) The terms of services of teachers employed by the Institute are governed by Statute No. 13 of the Statutes framed under the Indian Institutes of Technology Act 1961 as amended in 1963.

There is no specific percentage of posts laid down for filling them by promotion and all posts are normally to be filled by advertisement. However, Board of Governors of the Institute has the power to decide that a particular post will be filled by promotion from amongst the members of the staff of the Institute. In such cases also, Selection Committees constituted under the provisions of the Statutes will consider the candidature for the posts in question.

## Appointments made in Kerala

1535. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri A. V. Raghavan: } \\ \text { Shri Pottekkatt: }\end{array}\right.$

Will the Minister of Home Affars be pleased to state:
(a) the number of persons selected by the Kerala Public Service Commission for employment during the last four years;
(b) the number of persons who have been appointed by Government as advised by the Commission; and
(c) the number of cases in which Government have not found it possible to accept the advice of the Commission?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.
Survey of Coastal District of Kerala
1536. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri A. V. Raghavan: } \\ \text { Shri Pottekkatt: }\end{array}\right.$

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:
(a) whether any survey has been carried out in the coastal districts of Kerala for locating oil; and
(b) if so, what is the result of the survey?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) Yes, Sir. Geological and gravity surveys have been carried out in the coastal districts of Kerala.
(b) The surveys indicated the presence of a relatively small thickness of sedimentary rock formations'gently dipping towards the coast.

## Prohibition cases in Kerala

## 1537. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri A. V. Raghavan: } \\ \text { Shri Pottekkatt: }\end{array}\right.$

Will the Minister of Home Afrairs be pleased to state:
(a) the number of prohibition cases detected in Kerala during the current financial year;
(b) the number of persons involved in these cases;
(c) the number of Government offlcials accused of prohibition offences during this period;
(d) the number of cases disposed of so far; and
(e) the amount of fine collected and the amount paid to police and prohibition officers as reward for detecting these offences?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affai:s (Shri L. N. Mishra): (a) 4795.
(b) 5017 .
(c) 6 .
(d) 3126
(e) Amount of fine collected is Rs. $1,41,270$ and amount paid to police and prohibition officers as reward is Rs. 12,775 .

## बिल्सी के स्फूल के लिए टेलीविजन

1538. घं। नषल प्रभाकर : क्या किषा मत्रो यह बताने की कृपा करेंग कि :
(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रमेशनगर उन्चतर माध्यमिक विखालय में, जो कन्याग्रों के लिये हैं, विज्ञान पढ़ने के निमित कोई टेलीविज़न सेट नहीं दिया गया है ;
(ख) यदि हां, तो कब तक उक्त विय्यालय को सेट दिये जाने के सम्भावना है ; श्रौर
(ग) पश्चिम दिल्ली के कितने स्कूलों में विश्ञान पढ़ाने का प्रबन्ध है ?

शिका मंत्र ( घी मु० क० चागला ): (क) जी हां।
(ब) उनके मामले पर प्रगले वर्ष किसी समय विचार किया जाएगा।
(ग) 56

## Compulsory National Service

1539.<br>Shri Rameshwar Tantia:<br>Shri B. P. Yadava:<br>Shri Dhaon:<br>Shri Bishanchander Seth:

Will the Minister of Home Affalrs be pleased to state:
(a) whether Government of India are considering a scheme of compulsory national service for all fresh graduate engineers and doctors;
(b) if so, the main features of this scheme; and
(c) whether suitable legislation will be enacted to give effect to the scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). The Government are considering the desirability of enacting suitable legislation to provide for compulsory national service for graduate engineers and doctors. It will be premature to furnish any details of the scheme which has not assumed a concrete form as yet.

## Extension to I.C.S. Officers

1540. Shri S. M. Banerjee: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether during 1964 some of the I.C.S. Officers have been given extension beyond the age of 60 ;
(b) if so, the names of such officers; and
(c) the reasons for keeping them beyond 60 years?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No, Sir.
(b) and (c). Do not arise.

## Car Thefts in Delhi

Shri R. G. Dubey:<br>1541. $\{$ Shri Ram Sewak Yadav: Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether it is a fact that there is a gang of teenagers in Delhi who steal cars for a joy ride and abandon them later;
(b) whether it is also a fact that recently four boys were seen hurriedly abandoning a car when the vehicle was involved in an accident in a South Delhi locality; and
(c) whether it is also a fact that some of these boys belong to influential families and hence the Police officials hesitate to carry on investigations properly?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) The Delhi Police is not aware of the existence of any such gang.
(b) Yes, Sir.
(c) The police are investigating into the case referred to in (b) above.

श्रो नेहृ की स्मृति में विश्वविद्यालय

* $1542\left\{\begin{array}{l}\text { शी प्रकाशबीर शास्त्री : } \\ \text { श्री जगवेव निहु नियाती : } \\ \text { थी यावाल सिह : }\end{array}\right.$

क्या रिक्षा मंत्री यद्ए बताने की कृपा करेंग कि :
(क) क्या इस वर्ष कोई नये विश्वविद्यालय खोले गये हैं ;
(ख) क्या इनके घ्रतिरिक्त हव वर्ष में कुछ विश्वविद्यालय खोले जाने की सम्भावना है ; श्रोर
(ग) क्या श्री नेह्ठह की स्मृति में

विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन है?

गिका मंत्रो (धी मु० क० चातला) : (क) जी हाँ। हस वर्ष के दौरान निम्नलिखित छ: विश्वविद्यालय खोले गए हैं:-

1. श्रान्ध प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद।
2. बंगलोर विश्वविद्यालय, बंगलोर।
3. ड़्दोर विश्वविव्यालय, इन्दोर।
4. जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. रविशंकर विश्वववद्यालय, रायपुर,
6. कृषि विजान विश्वविद्यालय, हेब्बल, बंगलौर।
(ब) जी नहीं।
(ग) टैक्नोलोजी श्रोर ख्यावसायिक श्रध्ययनों पर विशेष हूप से ध्यान देने वाला एक बहुस्संकाय विश्वविद्यालय खोलने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

## Foreign Students in Delhi

1543. Shri Surendra Pal Singh: Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether it is a fact that a large number of foreign students in the Capital have complained against the high charges and lack of amenities in the newly-built International Students Hostel; and
(b) if so, Government's views on the matter?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis): (a) and (b). There have been no complaints about lack of amenities but complaints from a few students were received about high charges in the beginning. It was explained to the students that the charg-
es were inclusive of services, etc. and they were satisfied.

## Limited I.A.S. Examination

1544. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri D. C. Sharma: } \\ \text { Shri Ramachandra Ulaka: } \\ \text { Shri Dhuleshwar Meena: }\end{array}\right.$

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) the progress made in reviving the scheme for holding limited competitive examination for I.A.S.; and
(b) the reaction of the State Governments thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). Replies from all the State Governments, except one, have been received only recently. The reaction of the State Governments is a mixed one.

The suggestions of the State Governments are being examined in detail and further correspondence will have to be undertaken with some of them before a decision can be taken in the matter.

## Indian Copyright Act

1545. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri Yashpal Singh: } \\ \text { Shri Vishram Prasad: }\end{array}\right.$

Will the M nister of Education be pleased to state:
(a) whether Government are contemplating to amend the Indian Copyright Act to make the printing and sale of pirate text-books a cognizable offence; and
(b) if so, when this legislation will) be brought forward?
The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The matter is under consideration.
(b) Does not arise.

## Prison Manuals

f Shri Yashpal Singh:<br>1546. $\{$ Shri Vishram Prasad: Shri Indrajit Gupta:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether the Union Governmen ${ }^{+}$ have advised all the State Governments to revise drastically and if necessary to redraft the prison manual in the light of the recommendations of the Model Jail Manual Committee;
(b). if so, the main drawbacks pointed out by the Committee; and
(c) whether any model manual has been circuiated to the States for guidance?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir. The State Governments have been requested to implement the recommendations of the All India Jail Manual Committee with such modifications as they may consider necessary. It has also been suggested to them that a manual may be drafted for the State or that changes may be made in the existing Jail Manurals on the basis of such of the recommendations as are considered feasible.
(b) Does not arise.
(c) Yes, Sir.

निव्बतो संस्कृति का विध्यालय
> *1547. $\{$ धीमती साबित्री निगम :
> *1547. $\{$ बी विभाम प्रसाब :

क्या शिकाषा मंन्नी यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार हस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि तिज्बती बच्चों के लिये तिब्बती संस्कृति का एक विद्यालय तोला जाये जहां स्कूल शिक्षा समाप्त करने

बाले छाजों को धर्म तथा संस्कृति की शिक्षा दी जाये ;
(ब) क्या उस प्रयोजन के लिये कोई पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाने वला है ; घौर
(ग) यदि हां, तो किस स्थान पर, कब से खोला जायेगा घ्रौर उस पर कितना क्यय होगा?

जिका मंत्री ( बी मु० क० बागला ): (क) जी नहीं।
(ख) घ्रौर (ग). प्रश्न नहीं उठता ।
Hindi Legal Texts
1548. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri B. P. Yadava: } \\ \text { Shri Dhaon: } \\ \text { Shri Bishanchander Seth: }\end{array}\right.$

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether it is a fact that four Hindi-speaking States have agreed to set up a joint commission for the preparation of Hindi legal texts of State itatutes; and
(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir.
(b) The details are still being worked out.

## Science Policy Commission



Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6 on the 27th May, 1964 and state:
(a) whether the suggestion made by the Association of Scientific

Workers of India regarding Science Policy Commission has been accepted by Government; and
(b) if so, the steps taken to implement the suggestion?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir. The matter is still under consideration.
(b) Does not arise.

## Institute of Russian Studies

1550. 

$\left\{\begin{array}{l}\text { Shri Rameshwar Tantia: } \\ \text { Shri Bishanchander Seth: } \\ \text { Shri B. P. Yadava: } \\ \text { Shri Dhaon: } \\ \text { Shri P. C. Borooah: } \\ \text { Shri Mohan Swarup: }\end{array}\right.$

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2185 on the 15th April, 1964 and state:
(a) whether the reaction of the Soviet Union to the setting up of an Institute of Rus ian Studies in India has been received;
(b) if so, the details of the scheme; and
(c) when it is likely to start functioning?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.
(b) According to a tentative Scheme, the Institute will provide facilities for two courses to start with-a degree course for 3 years and a shorter course of a year's duration. The degree course is intended to be equivalent to an Honours degree of the Delhi University with more than half the content in the Russian Language and Literature and about less than half on Russian History, Economics, etc. The shorter course will give to the students sufficient proflciency in Russian language for pursuing advanced studies in the USSR and for other requirements in trade, diplomacy, etc. Detailed planning of the courses will be done shortly by
specialists from the USSR and India.
(c) It is likely to function from July 1965.

## Noise Survey by National Physical Laboratory

1551. Shri Surendra Pal Singh: Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether it is a fact that the report submitted by the National Physical Laboratory after carrying out a noise survey of Delhi and Bombay has completely exploded the myth of noise acclimatization amongst human beings; and
(b) if so, whether Government propose to put down the noise menace in big cities and towns by legislation?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The noise survey conducted by the National Physical Laboratory was intended to assess the value of prevailing noise levels. The aspect of subjective response to noise was not within the scope of this work. The results of the survey cannot, therefore, be interpreted to support or contradict the idea of noise acclimatization.
(b) Does not arise.

Unauthorised occupation of Government Properties in Delhi

## Shri Kapur Singh: <br> 1552. <br> $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri Solanki: } \\ \text { Shri Narasimha Reddy: } \\ \text { Shri Buta Singh: }\end{array}\right.$

Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:
(a) the approximate number of Government built properties at present occupied by unauthorised persons in refugee colonies of Delhi and New Delhi;
(b) whether Government have recovered any rent or damages from such unauthorised persons and if so, how much; and
(c) whether any rent or damages are still due from such unauthorised persons and if so, the details thereof?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) In accordance with the Government policy, cases of unauthorised occupation of Government built properties in Delhi by displaced persons prior to 31st December, 1960 have been regularised on receipt by the 28th February, 2963 of the initial cost and the up-to-date arrears of rent. In other cases properties have been or are being disposed of by sale leaving the purchasers to deal with the unnuthorised occupants directly and hense no statistics are being maintained in respect of persons in unauthorised occupation of Governmint built properties; but the number of such occupants is very small.
(b) and (c). Recoveries of rent/ damage charges from unauthorised occupants have been made in most of the cases and the amount of arrears is small. No -eparate figures of such recoveries made and the balance outstanding are being maintained.

## Persons under Detention

## - Shri Onkar Lal Berwa: <br> 1553. Shri Vishwa Na'h Pandey: Shri Kolla Venkaiah: (Shri Bagri:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) the total number of persons under detention under the Defence of India Rules and Preventive Detention Act as on the 31st August, 1964;
(b) the number of Members of Parliament and State Legislatures among them; and
(c) whether the cases of all these persons have been reviewed?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) to (r). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

## Murders in Delhi

1554. Shri Daljit Singh: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) the number of murders nommitted in Delhi during the last six months; and
(b) the causes thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) 38.
(b) Domestic quarrels s
Enemity . 10

Gain . 4
Promiscuous sex rela'ions . 7
Mis. and unknown causes . 12

## Modern Bengali Encyclopaedia

1555. Shri P. K. Deo: Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether a modern Bengali encyclopaedia is being compiled;
(b) if so, how much aid has been given by the Central Government for this project; and
(c) in which other regional languages such modern encyclopaedia are being compiled and the aid given in each case by the Central Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakat Darshan): (a) Yes, Sir.
(b) Rs. $56,250 /$ -
(c) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-3288/64].

## Aid for West Bengal

1556. Shri P. K. Deo: Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:
(a) whether the West Bengal Government have asked for financial aid from the Central Government for the unexpected heavy expenditure due to large influx of refugees from East Pakistan; and
(b) if so, the reaction of Government thereon?
The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) and (b). Requests for Anancial assistance for the relief and rehabilitation of displaced persons from East Pakistan are being received from the Government of West Bengal from time to time and necessary funds are sanctioned after scrutiny.

## पजाब में छंजीनिर्यरणग इंन्टीट्यूट्ट

1557. अं विशवनाथ पाण्डेय: क्या सिक्षा मंत्नी वहु बताने की कृपा करेंग कि :
(क) क्या यहु सच है कि पश्चिमी जर्मंन सरकार की सहायता से पंजाब में एक इंजीनिर्यरिग इन्स्टीट्यूट स्थापित किया जांगा ;
(ख) यदि हां, तो कब ग्रोर किस स्थान पर, ग्रोर
(ग) उस पर कितना धन व्यय होगा ?
रिक्षा मंद्री: ( अीं मु० क० चागला): (क) एसे इंशटीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।
(ख) घ्रोर (ग) विस्तृत योजना श्रौर उसके प्राक्कलनों की प्रतीक्षा है।

## Commonwealth Education Conference at Ottawa

1558. Shri P. C. Borooah Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether further aid in educational sphere is expected from Commonwealth Countries as a result of discussions at the Third Commonwealth Education Conference held recently in Ottawa; and
(b) if so, the nature and extent of such aid?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.
(b) The recommendations of the Conference covered a number of fields
viz., training and supply of teachers, curriculum developments, scholarships and fellowships, provision of text-books, counselling, social education, education in rural communities, co-operation in the use of mas; media in education, technical edu ation, vocational training etc. The nalure and extent of the aid that India will receive can be assessed only after the recommendations of the Conference have been approved by the participating member countries.

## Land in Minicoy and Amindivi Islands

1559. Shri Rishang Keishing: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether the Union Government have decided to re trict outsiders from acquiring landed properties in the Minicoy and Amindivi Islands; and
(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.
(b) To protect the interests of the islanders who are scheduled tribes.

## केनिसिलोन का निर्यात

1560. घरी बागड़़ : क्या पैड्रोलियम तथा रसायन मंनी 5 श्रप्रैल, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 721 के उत्नर के सम्बन्ध में यह् बताने की कृपा करेंग कि :
(क) क्या भारत में बनी पेनिसिलीन के निर्यात के लिये कोई मण्डी तलाश कर ली गई है ; श्रौर
(ख) यदि हां, तो कौन कौन से देशों को उसका निर्यात किया जा रहा है ?

पैद्रोलियम घौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (धो भ्रलगेशांन):(क) अ्यौर (ख) दोनों सरकारी घ्रोर गैर-सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों (undertakings) में प्रति-जैविक पदार्थ ( antibiotics)

के (जिसमें पेनसिलीन पारमिल है) निर्यात करने की सम्भावनाश्रों की भ्रभी जांच की जा रही है।

## नि०कान्त सम्पति की नीलामी

1561. बो बागड़ी : क्या पुनर्वास मंत्री घह बताने की कृषा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि पंजाब में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई जमीन भीर दूसतरी जायदाद नीलाम की जा रही हैं;
(ब) यदि हां, तो क्या उस पर जो लोग काबिज हैं उन को कोई भुश्रावजा दिया जायेगा ; श्रोर
(ग) क्या यह जायदाद काबिजों से पूठ कर नीलाम की जायेगी ?

पुनर्वास मंत्रो (र्षी स्वागो) : (क) से (ग). पंजाब में सारी र्भाजत की हुई निष्कान्त प्रम्य कृषि भूमि तथा मकान श्रादि 'पेकेज ठील में' जून, 1961 में राज्य सरकार को निपटारे के लिये हस्तांतरित कर दिये गये थे। इसी प्रकार सारी ग्मर्जत की गई निष्कान्त घहरी भूरि श्रोर बनाई गई जायदादें जिनका निपटारा नहीं हुश्रा था वे ${ }_{\lambda}$ भी दूसरे 'विकेज होल' में पहली घ्रप्रल, 1963 को उनको हस्तान्त्तरित कर दी गई थीं। चूंकि यह्ह जायदादें तथा भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित की जा चुकी है इसके निपटारे घादि के बारे में योजना बनाना राज्य सरकार का कार्यं है।

## Secondary Education in Punjab

1562. Shri Daljit Singh: Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether any financial assistance has been given to the Government of Punjab for recognition and promoting of secondary education in Punjab during the Third Five Year Plan period; and
(b) if so, the total amount allotted to Punjab during the same period for this purpose?

The Minister of Education (Shry M. C. Chagla): (a) and (b). Yea, Sir.

Assistance has been given for the following Centrally Sponsored Schemes:
I. State Bureaus of Educational and Vocational Guidance.
II. State Education Evaluation Units;
III. Strengthening of multipurpone schools; and
IV. Special programme of strengthening secondary schools.

The total amount of assistance given upto end of 1963-64 on the first three schemes is Rs. 78,037.68. The fourth has been taken up only during the current year.

Assistance is also given to States for schemes in the State Sector. Thio exact amount of central assistance given to Punjab Government under this head for secondary education in not known.

## Technical Education

1563. Shri Rama Chandra Mallicla Will the Minister of Education pleased to state:
(a) whether with a view to improving the practical training provided in polytechnic courses, it has beem decided that at least six montho' training in an industrial plant will be made compulsory and each polytechnic should be linked with a limited number of industries and enter. prises;
(b) whether this was one of the suggestions of a three-day seminar held at the Indian Institute of Technology, Guindy, Madras, in June, 1964. in collaboration between industry and institutions in the field of technical education; and
(c) if so, the details thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No such decision has yet been made by the Central Government.
(b) Yes, Sir.
(c) The Seminar was of the view that since the existing diploma courses did not include sufficient practical training, the duration of the courses should be extended and a minimum of six months in-plant training should be linked with a limited number of industrial concerns.

## House of Himu at Rewadi (Punjab)

1564. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of Education be pleased to state why the Department of Archaeology of the Government of India has not yet arranged to preserve the house of Himu at Rewadi (PunJab), the hero of the Second Battle of Panipat?
The Minister of Cultural Attairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis): As there is no house at Rewadi uncontroversially associated with Himu, the question of its preservation does not arise.

## National Register of Non-Scientific Personnel

1565. Shri Rama Chandra Mallick: Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether the Union Government propose to maintain another National Register to enrol Indian professors, historians and such other literary and non-scientific personnel returning from abroad; and
(b) if so, at what stage the matter stands at present?
The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) It is proposed that the Council of Scientiffc and Industrial Research, which has already established a machinery for registration and operation of the Scientists' Pool, should also maintain the Regis-
ter for non-scientific personnel with high qualifications returning from abroad.
(b) Details are under examination.

## Training in Petroleum Technology

1566. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri Ramachandra Ulaka: } \\ \text { Shri Dhuleshwar Meena: }\end{array}\right.$

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2184 on the 15th April, 1964 and state:
(a) whether the recommendations of the Expert Committee regarding the problem of expansion of training facilities in petroleum technology have since been considered by Government; and
(b) if so, the decision of Government thereon?

The Minister of Education (Shrl M. C. Chagla): (a) and (b). The attention of the Hon'ble Members is invited to my reply given to Unstarred Question No. 1104 on the 23rd September, 1964 on the same subject.

## Development of Andaman and Nicobar Islands

1567. Shri Mohammad Elias: Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:
(a) whether Government have appointed an Expert Committee to examine the possibility for further development of Andaman and Nicobar Islands; and
(b) if so, when the work of this Committee will begin?
The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) A team of officers representing the Planning Commission and the Ministries concerned with the various facets of development has been constituted to draw up an integrated resource development p'an for the Andaman and Nicobar Islands.
(b) The team has held a preliminary meeting and is expected to visit the Islands in December.

## Industrialisation of Dandakaranya

1568. Shri Mohammad Elias: Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:
(a) whether Government have chalked out any programme for rapid industrialisation in Dandakaranya area; and
(b) if so, the broad features thereof?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) and (b). In accordance with the central objective of the Dandakaranya Project, in the first phase rehabilitation was planned mainly in agriculture. It was reaised that to start large scale industries, communications have to be improved, malaria eradicater and an integrated Master Plan would need to be prepared. However, nine small scale industrial centres have been set up by Dandakaranya Development Authority besides some cottage units. The items and protucts being produced in these units are: ammunition boxes, wooden furniture and tubular furniture, doors, windows $_{s}$ and their fittings, truck bodies, agricultural implements, door chains, spikes, nails, dhoties, sarees and other varieties of cloth, telegraph poles by ASCU treatment, Sal and Teak round timber and sawn sections, Oils and Oil cokes. In the next working season, it is proposed to expand the centres and set up additional centres.
2. For a comprehensive and realistic assessment of the potentialities Yor the integrated development of the region, the National Council of Applied Economic Research was requested to conduct a survey of the area. The Report of the Council disclosed the presence of considerable mineral and other resources and suggested their utilisation by the establishment of cement. paber and other industries. It also recommended the conlucting of systematic and regular field in-
vestigations of the mineral resources and carrying out a full techno-economic survey of the region.
3. The Revised Project Report of the Dandakaranya Development Authority also outlines the small scale and medium industries which can be sponsored by Dandakaranya Development Authority or in co-cperation with other Central or State Government Agencies. A team of the Small Industries Service Institute of the Ministry of Industry and Supply have recently studied the possibilities for small scale industries in the area and their report is awaited.
4. Government have also appointed an Investigation Team to undertake an appraisal of the hydro electric and irrigation potential and an Inter-Departmental expert team to undertake a techno-economic appraisal of the Project area.
5. A comprehensive and long-term plan for integrated deveiopment including indusrial development will be prepared after the reports of these teams are available.
6. When the long-term plan is drawn up, the flelds in which Dandakaranya Project Administration can themselves start industries, the ficlds where other Government Departments should be brought in and the fields in which efforts should be made to attract private industries will be more fully considered.

## प्रलीणढ़ मुस्लिम विरवणियालय के मुस्लिम छात्रों को रोजयार

1569. बो प्रफाइमीर जास्त्री : क्या जिका मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि श्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने देश के प्रमुख ब्यापारिक संगठनों को एक पत्र लिखा है कि व मुस्लिम छातों को घपने यहां नोकरी बें ; घ्रो
(ब) यदि हों, तो क्षया वह पता लगाया गया हैं पह प्र कित पर्पर्प्रितियों में लिबा गया है?

त्ञिक्षा मंती ( घी मु० क० चागला): (क) भ्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने श्रपने विश्वविद्यालय के विद्याधियों को, जिनमें मुम्लिम विद्यार्थी भी शामिल हैं, रोजगार देने के लिए देश के प्रमुख व्यापारिक संगठनों को एक पन्न लिखा था।
(ख) विषय उपकुलपति के भधिकार क्षेत्र में है छसलिए जांच करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

## हिियाऐों का पक़़ा जान

1570. घीं बृज राज संत् : क्या गहकार्य मन्ती यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या देहरादून स्थित भारतीय मिलीटरी एकाडेमी के पास 11 भ्रगस्त, 1964 को किसी मोटर से कुछ कारतूस मिले, जो चीन देश से भेजे गये बताये जाते हैं ;
(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; भौर
(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिजाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (धी हायी ): (क) से (ग). 11 भास्त, 1964 को कुछ गोली-बारुद भारतीय मिलीटरी एकाउमी, देहरादून, के समीप एक स्थान से, परन्तु किसी मोटर से नहीं, बरामद हुए । उनके स्नोत के विषय में जांच चल रही है।

## Orissa I.A.S. Officer

1571. Shri Surendranath Dwivedy: Will the Minister of Home aftairs be pleased to state:
(a) whether any case has been instituted in any court of law against Sri Somanath Misra I.A.S. who was
suspended under the orders of the Central Government; and
(b) whether investigation against this officer has been completed and if so, the findings thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Aflairs (Shri Hathi): (a) No Sir.
(b) Investigation of the case against this officer has been conipleted and it has been decided to report the matter to the State Government for taking departmental action.

## Cochin Refinery

$1572\left\{\begin{array}{l}\text { Shri P. R. Chakraverti: } \\ \text { Shri P. C. Borooah: }\end{array}\right.$
Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:
(a) whether a loan of $\$ 18$ million has been secured from private American sources for the setting of the Cochin Refinery; and
(b) if so, on what terms?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) Yes, Sir.
(b) Agreements have been exccuted by Cochin Refineries Limited for the drawal of $\$ 6.000,000$ short-term loan and $12,000,000$ long-term ican from U.S. banks. The snot-term loan is repayable in eight instalments commencing from January 1, 1967 and ending on July 1, 1970. The lonsterm loan is repayable in 21 instalments commening from July 1, 1970 and ending on July 1, 1980. These loans bear interest at the rate of $5-3 \mid 4 \%$ per annum.

## Honorary Teachers

1573. Shri Brij Raj Singh: Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 318 on the 27th February, 1964 in Rajya Sabha and state:
(a) whether any kind of recognition is given to the persons working
in Government Higher Secondary Schools as honorary teachers and principals for their selfless service;
(b) whether the number of honorary teachers in Government Higher Secondary Schools in Delhi has decreased since 1st May, 1963,
(c) if so, the reasons therefor; and
(d) the reasons for not accepting the services of the person who offered to work as honorary principal?

The Minister of Education (Shri盢 C. Chagia): (a) to (c). In only one case, an honorary teacher worked from 6-3-1963 to 23-3-1964. He was thanked for the services rendered by him in an honorary capacity.
(d) The post of Principal is a Class II Gazetted post and is required to be filled up in accordance with the Recruitment Rules' approved by the Union Public Service Commission. The one person who had offered to work as Honorary Principal did not tulfil the prescribed qualifications.

## Classification of Displaced Persons

1574. Shri B. K. Das: Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:
(a) whether any classinication has been made of the Displaced Persons who have arrived in India from East Pakistan since January, 1964;
(b) if so, their number occupationwise; and
(c) their number who have been deemed to be eligible for rehabnitation benefit?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) and (b). Steps have been taken to coliect detailed particulars of the migrants from East Pakistan who have been admitter in transit/relief camps. Such particulars are not, however, collected in rejpent of the migrants who have not sought admission in camps.

Out of 63,708 families in the transit/ relief camps, preliminary enquiries. regarding the occupation of these families in East Pakistan have been made in respect of 34,010 familiesonly. The occupation-wise break-up of these families is as follows:

| 1 Agriculturist | 28,114 | familiea |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 Businessmen | 2,077 | " |
| 3 Fishermen | 953 | " |
| 4 Service Class | 615 | " |
| 5 Artisans \& Weavers | 993 | * |
| 6 Misc. Occupations | 26 | " |
| 7 Pamilies belonging to the long term liabilities group i. e. families having no able bodied ; adult male members. | 1,232 | " |
|  | 34,010 | " |

The break-up as given above is provisional and is liable to change as a result of a further screening of the families in the camps, which has been taken in hand.
(c) All the families in the transit relief camps are eligihle for rehabilitation benefits except tnose who on screening are not found to be bonafide migrants.

## Helicopters for Oil Exploration Wort

1575. Shri D. D. Mantri: Will the Minister of Petroleum and Chemicals: be pleased to state:
(a) whether Government have asked the Soviet Union for the supply of special type of heliewpters for work in areas where onl explonation. is going on;
(b) if so, the number of the helicopters asked ior;
(c) whether any reply has been received from the Soviet UnMr an?
(d) if so, the particulars thereof?

The Minister of Yetraleum and Chemicals (Shri IIumayun Kabir): (a) to (d). No torma! orjpesal has Fet been sent to the Soviet Union. The matter has howeve ${ }_{1}$, been informally discussed with the Soviet authorities and the Oli and Natural Gas Commission are exploring the possibility of obiaining three helicopters for oil exploration work.

## Microflms of Rare Manuscripts

1576. \(\left\{\begin{array}{l}Shri D. D. Mantri:<br>Shri B. N. Kureal.<br>Shri Vishwa Nalh Fandey:\end{array}\right.\)

Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether Government have under consideration a pro:ect ${ }^{2} r$ having the rare manuscripis in Sanskrit, Persian and Arabic and other important documents microfilmed;
(b) whether an internations; organisation have offered assistarce for the purpose; and
(c) if so, the nature of the assistance offered?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). Yes, Sir.
(c) The Unesco have made available a mobile microfilm Unit and tie bervices of an expert for a period of four months for the purpose.

## Assistance to Ceylon for Refining Crude Oil

1577. Shri D. D. Mantri: Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:
(a) whether the Govermment of India have offered assistance to the Government of Ceylon to refine their crude oil;
(b) if so, the nature of assistance offered; and
(c) the terms tinereof?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) No, Sir.
(b) and (c). Do not arise.

## Teaching of Agriculture in Port Blair

1578. Shrimati Savitri Nigam: Will the Minister of Education be pleased state:
(a) whether it is a lact that agriculture is one of the subjects taught in higher secondary classes in Government schools at Port Blair, Andaman Islands;
(b) if so, whether any agricuiture farms are attached to these schools for practical field work by students of agriculture;
(c) whether any practical work on any other farm was done by students of agriculture; and
(d) if so, the names of the farms and the number of days in 1963-64 acadiemic session on which students worked on those farms?

The Minister of Education
(Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.
(b) to (d). Do not arise.

## Advance Increments to Section Officers

1579. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether Government have had under consideration the question of giving advance increments to Secticn Officers in the Government Departments at certain stages; and
(b) if so, the decision taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir.
(b) It has been decided to grant advance increment to Section Officers at two stages subject to fulfilment of certain conditions and necessary orders are being issued.

## पईिबनो परिहतान से चरणाययों के बलेम

1580. घी बागड़ी :क्या फुनर्कस मम्बी यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) पश्चिमी पाकिस्तान से जाने वाले शरणाथियों ने कुल कितने क्लेम दाखिल किये श्रोर उनकी कुल कितनी मालियत थी ;
(ख) कितने क्लेमों को घ्यभी तक निपटाया जा चुका है ;
(ग) कितने क्लेम निपटाये जाने बाकी靑; म्रोर
(घ) वह कव तक निपटा दिये जायेंगे ?
पुनर्वास मंत्रो ( घी ल्यागी ) : (क) $4,65,000$ दावे दर्ज किये गये थे । दावों की धन-राशि के बारे में मांकड़े नहीं रखे गये ये। इन दावों में से $3,90,000$ दावे सत्यापित तथा स्वीकृत किये गये थे जिनका निर्धारित मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपये तथा इसके ग्रतिरिक्त, 8.65 लाख मानक एकड़ भूमि था।
(ख) ग्रोः (ग). दावों के सत्यापन के उपरान्त विस्थंपितों को मुझ्मावजे के लिये भ्रावेदन-पत्न श्रावश्यक फार्म पर दाखिल करने थे । मृ श्रावजे तथा पुनर्वांस ग्रनुदान के ग्राबेदनपत्न जो भिन्न भिन्न क्षेतों में दाखिल किये गये उनकी संख्या 31 जुलाई, 1964 तक 5,05559 है। इनमें से 5,03226 मामले पहले ही निपटाये जा चुके है । जिन मामलों का निर्णय होना भ्रमी घेष है उनकी संख्या 2,333 है 1
(घ) लगमग छः मास की श्रवधि के म्तन्तर्गत।

## Assam College Teachers Delegation

1581. Shri Hem Barua: Will the Minister of Education be pleased to tate:
(a) whether it is a fact that recently a delegation on behalt of the

All Assam College Tcachers Association met the Chairman of the University Grants Commission and submitted a memorandum suggesting higher scale of salary for Assam College teachers because of the peculia circumstances prevailing there; and
(b) if so, the reaction of Government to that memorandum?

The Minister of Education (Shrt M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.
(b) The representation will be placed before the University Grants Commission at its meeting to be held on the 7th October, 1964 for consideration.

Diplomas of State Board of Technical Education in U.P.
1582. Shri Ram Harkh Yadav: Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) the status of the students auallfying themselves in the diploma examinations of the Polytechnic institutions at Azamgarh and other places in U.P.;
(b) whether it is a fact that the Union Government have provisionally recognised pass certificates in the final diploma examination in Civil, Mechanical and Electrical Engineering held by the State Board of Technical Education, U.P.; and
(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The candidate are qualiffed for subordinate posts and services in engineering, like overseers, supervisors etc.
(b) Yes, Sir.
(c) Permanent recognition will be given after the polytechnics are fully developed and their standards aro assessed by the Board of Assessment of Technical and Professional Quallfications.

## Ocean-Goling Drilling Bargew

1583. Shri D. J. Naik: Will the Minister of Petroleum and Chemicols be pleased to state:
(a) whether Government are aware of the fact that Ocean-going drilling barges capable of operating in deep waters are to be built in Britain for the Burmah-Shell Oil Company; and
(b) if so, whether Government intend to obtain such ocean-going barges for off-shore drilling operations in the gulf of Cambay and Kutch?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) No, Sir.
(b) It is not proposed to purchase such barges at present.

## Pensions for Delhi School Teachers

1584. Shri Yogendra Jha: Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether the pension scheme for teachers in Government aided schools in Delhi has since been started;
(b) if not, whether the scheme is proposed to be extended;
(c) the difficulty experienced in the implementation of the said scheme;
(d) whether the question of raising the retirement age of the teachers under the said scheme has also been considered; and
(e) if so, the result thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). The Government are considering a proposal to introduce a retirement bencfits Scheme (including the element of pension) for teachers in Government aided schools in the Union Territories but the matter is still under examination.
(d) and (e). Do not arise at this stage. $\quad 4: 5 \operatorname{cin}^{2}$

## Unpopulated Belt along Assam Pakistan border

PShrimati Renuka Barkataki:<br>1585. $\{$ Shri P.. C. Borooah:<br>Shri P. R. Chakraverti:<br>Shrimati Savitri Nigam:

Will the Minister of Home Aralrs be pleased to state:
(a) whether Government had accepted a proposal to create a milebroad unpopulated belt along the Assam-Pakistan border; and
(b) if so, the steps taken to implement this proposal?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). The matter is under consideration in consultation with the Government of Assam.

## Employees Consumer Co-operative Society

1586. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of Home Allars be pleased to state:
(a) the total membership of the Central Government Employees Consumer Co-operative Society Ltd. New Delhi and how many shares have been sold by this Society so far:
(b) who are the members of the Board of Directors and when this Board was constituted;
(c) how much subsidy has been given by Government to this society;
(d) the reasons for not opening a branch store of this Society in the Gole Market area; and
(e) the reasons for not convening the Annual General Meeting of this Society?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Aflairs (Shri L. N. Mishra): (a) As on the 21st September, 1964, about 32,400 employees have been enrolled as members. The number of shares sold is about $\mathbf{4 0 , 0 0 0}$.
(b) The first Board of Directors was constituted in June, 1963. Its eomposition is as follows:

> 1 Shri V. Viswanathan, (Ex-Secretary, Ministry of Home Affairs).
> 2 Shri Dharma Vira
> (Chief Commissioner Delhi Adminis!ration).

3 Shri S. Ranganathan, (Secretary, Ministry of Industry),

4 Shri V. T. Dehejia, (Secretary,
Chairman Minis:ry of Finance).
5 Shri V. Shankar, (Secretary, Ministry of Civil Aviation).
6 Shri D. S. Joshi, (Secretary, Ministry of Commerce).
7 Shri B. N. Lokur, (Secretary, Minis: ry of Law).
8 Shri M. A. Quadeer, (Additionsl
Member

Member, Railway Board).
9 Shri Fateh Singh, (Joint Secretgry Ministry of Home Affairs).
10 Shri G. A. Ramrakhiani, (Chief Welfare Officer, Ministry of Home Affairs).
II Shri P. Lal, (Deputy Secretary, Minis ry of Railways).
12 Shri S. Sundaresan, (Deputy Secretary, Ministry of Finance).
13 Shri R. P. Kaushik, (Under Secretary, Lok Sabha Secretariat.)
14 Shri N. L. Gupts, (Section Officer and Member Senior Staff Council, Ministry of Defence).
15 Shri P. P. Se:h, (Assistant, Ministry of Finance (Def.) and President, Sarojini Nagar Residents Association).
16 Shri R. P. Dabral, (Member,Junior Staff Council, Ministry of Finance).
17 Shri O. T. J. Zacharias, (Cfficer on SpecialDuty, Ministry of Hume Affairs).
(c) Government has so far sanctioned a sum of Rs. 92,451 as subsidy towards the cost of superior staff of the Society.
(d) The Society gave priority to the needs of the members residing in far flung colonies like Ramakrishna Puram, Sriniv?spuri, Moti Bagh, Kidwai Nagar, etc. and, opened branches first in these colonies. As the Gole Market area is comparatively nearer to the Raisina Road Store, the mem-
bers residing there can draw their supplies from this store. A branch stores will, however, be opened in the Gole Market area in due course.
(e) The Society will convene the Annual General Meeting in due course in accordance with the Byelaws of the Society.

## हायर सेके ग्डरी स्मूलों की घ्रमारत बनाने के लिए ध्रनुवान

1587. बी प्रकासषीर शास्त्री : क्या शिका मन्न्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लागू पंजाब शिक्षा संहिता में गैर-सरकारी हायर सेकेण्डरी स्कूलों को श्रपनी इमारतें बनाने, फर्नीचर खरीदने, साज सामान ग्रादि के लिए ग्रनावर्तंक श्रनुदान देने की व्यवस्था है ;
(ख) यदि हां, तो ऐसे श्रनावर्तंक श्रनुदान मंजूर करने की जिम्मेदारी दिल्ली में में किस श्रधिकारी को सँंपी गई हैं; ग्रोर
(ग) क्या किसी गैर-सरकारी घ्रोर सहायता तथा मान्यता प्राप्त स्कूल को ग्रनुदान देने से इंकार किया गया है श्रोर यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री ( घो मु० क० चागला :) (क) से (ग). श्रेक्षित स्रूचना एकतित की जा रही है म्रोर ययासमय सभा-पटल पर रब दी जाएगी ।

## Antibiotics Plant, Rishikesh

1588. Shrimati Jyotsna Chanda: Will the Minister of Petrolenm and Chemicals be pleased to state:
(a) whether the machinery and equipments for Rishikesh antibiotics plant have arrived;
(b) if so, when the production will begin; and
(c) what is the cost of the plant and with whose collaboration the plant is being installed?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) Orders for the bulk of the machinery and equipment for the Antibiotics plant at Rishikesh have been placed. A portion of it has arrived at site and the balance would be received in accordance with the contracts placed.
(b) The plant is scheduled to be commissioned for trial production in the middle of 1960 .
(c) It is being set up with the Soviet collaboration and the estimated cost (excluding township) is approximately Rs. 18.70 crores.

## Ex-Hyderabad State Service Personnel

1589. (Dr. Melkote:
) Shri Heda:
Shri Hanmanth Rao: Shri Gulshan:
Will the Minister of Home Arairw be pleased to state:
(a) whether the Central Government gave an assurance to the Service Personnel serving the exHyderabad State to ensure fair deal In intcyration of services and equation of posts on the eve of the merger of ex-Hyderabad State witn Andhra State; and
(b) the progress made so far in this matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Under the States Reorganisation Act, the Central Government has to ensure fair and equitable treatment to all service personnel affected by the integration of States.
(b) Out of 868 representations reseived from concerned employees, orders were passed on 755 by 15th September, 1064.

## Integration of Services

1590. $\left\{\begin{array}{l}\text { Dr. Malkote: } \\ \text { Shri Heda: } \\ \text { Shri Hanmanth Rao: } \\ \text { Shri Gulshan: }\end{array}\right.$

Will the Minister of Home Afrairs be pleased to state:
(a) whether Government have received a copy of the judgment of the Andhra Pradesh High Court in W.P. No. 1187 of 1962, concerning integration of services and equation of poste among gazetted engineering personnel;
(b) whether Government have also received representations from the adversely affected engineers from Telengana region; and
(c) if so, the action taken or proposed to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.
(b) Some representations were received.
(c) The representations and a copy of the judgment of the High Court were forwarded to the Central Advisory Committee for consideration and advice. Final orders will be passed on receipt of the recommendations of the Committee.

## Non-Gazetted Engineering Personnel of Ex-Hyderabad State

$$
\text { 1591. }\left\{\begin{array}{l}
\text { Shri Heda: } \\
\text { Dr. Melkote: } \\
\text { Shri Hanmanth Rao: } \\
\text { Shri Gulshan: }
\end{array}\right.
$$

Will the Minister of Home Arrairs be pleased to state:
(a) whether a Common Gradation list of non-gazetted engineering personnel of the ex-Hyderabad State and Andhra Region was not prepared by the Andhra Government under the provisions of the State Reorganisation Act, till 1963;
(b) whether the said list was not published till April, 1964 and ad hoc promotions were given to engineering personnel without considering their inter se position in that list;
(c) whether the Andhra Government have not yet revised the ad hoc promotions made in the cadre of engineering personnel prior to the publication of the said list; and
(d) if so, the action the Central Government propose to take in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) The list was prepared in Apris, 1963.
(b) The provisional common gradation list was published in April, 1964 and promotions were provisionally made region-wise in the meanwhile.
(c) and (d). The promotions made, which are provisional, are to be reviewed on the basis of the orders which the Government of India may pass, in consultation with the State Advisory Committee after receipt of representations from tire employees against the provisional gradation list.

## Retirement Age of Delhi Schuol Teachers

1592. Shri Kajrolkar: Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2400 on the 22nd April, 1964 and state:
(a) whether it is a fact that the age of retirement of the teachers in Delhi University is 63 years;
(b) whether it is also a fact that a representation has been received fram the Rajdhani Shikshak Sangh, Delhi State, demanding enhancement of the retirement age of teachers of private echools in Delhi from 60 to 63 years; and
(c) if so, the action taken thereon?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.
(b) Yes, Sir. Such representations have been received from others also.
(c) The matter is under consideration.

## Theft of Central Governmeat <br> Employees Consumer Co-operative: Store Truck

1593. \(\left\{\begin{array}{l}Shri P. R. Chakraverti:<br>Shri P. C. Borooah:<br>Shrimati Savitri Nigam:\end{array}\right.\)

Will the Minister of Home Afrair: be pleased to state:
(a) whether it is a fact that a truck belonging to the Central Government Employees Consumer Cooperative Store run under the auspices of his Ministry has been nissing since the fourth week of Aligust, 1964;
(b) if so, the circumstances in which the truck was lost;
(c) the cost of the truck; and
(d) the steps taken to trace it?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Allairs (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). Yes, Sir. The truck was parked in front of the Raisina Road Store, as usual, and was stolen on the night of the 23 rd August, 1904.
(c) The cost of the truck is Rs. 41,221 ; and it is insured for 1 is full value.
(d) The matter was immediately reported to the police who are investigating.

## Correspondence Course

1594. Shri S. M. Banerjee: Will the Minister of Education be pleast do etate:
(a) whether any scheme of correspondence course in Post-Graduate studies is to be introduced;
(b) if so, when; and
(c) in which Universities?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) At present there is no proposal to introduce postcraduate courses by correspondence.
(b) and (c). Do not arise.

## राज्यपाल

1595. घ्रो सिद्धेरवर प्रसाव : क्या गृहफार्य मन्त्री यह बताने की कृषा करेंगे कि कितने वर्तमान राज्यपालों का कार्यकाल बढ़ा दिया गढा है श्रौर कितनी-कानी पवंधि के लिये है ?

## गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (घी

 हाथी ): दो रंज्यपालों को उनके व. ार्यकाल की पवधि की सम प्ति के पश्चात् तब तक श्रपने पदों पर बने रहने के लिये कहः गया है जब तक कि उनके उत्तराधिकारी नियुक्त किये जाएं।
## Corruption Cases in Kerala

1596. $\{$ Shri A. V. Raghavan: \{ Shri Pottekkatt:
Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) the number of corruption cases pending before the Government of Kerala for the past four years; and
(b) the steps taken to expedite the disposal of cases pending for long?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) The number of cases relating to the period from 1960 to 1963 is 184 , of which 113 are petitions.
(b) In order to expedite the invesdgation of corruption cases, all ranks Q the X-Branch of the Police from
the Deputy Superintendent of Police downwards have been strengthened. That Branch of the Police is headed by a Superintendent of Police who is assisted by Deputy Superintendents of Police at the district level.

An Enquiry Commissioner and Special Judge, who is vested with power to compel at'endance of witnesses and production of evidence, has also been appointed to deal with disciplinary and criminal cases charged under the Prevention of Corruption Act.

## Reorganisation of Education Department, Kerala

1597. \(\left\{\begin{array}{l}Shri A. V. Raghavan:<br>Shri Pottekkatt:\end{array}\right.\)

Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether the special officer appointed to reorganise the education department in Kerala has submitted. his report; and
(b) if so, whether his recommendations have been implemented?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The Kerala Government has informed the Ministry that he has submitted an interim and a final report.
(b) The Government of Kerala have already passed orders accepting some of the recommendations contained in the report. Some other recommendations have been accepted in principleand are proposed to be included in the Fourth Five Year Plan. The remaining items are under State Government's consideration.

## वेतानिक शब्याबली

1598. शी हुकम चन्ब कछगाय : क्या

जिसा मन्नी यह बताने की कृपा कर गें कि :
(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में सम् 1963 एवं 1964 में वैज्ञानिक घाब्दावली के निर्माण के लिये कितनी विशेषज्ञसमितियों का गठन किया गया ;
(ब) वे किन-किन विषयों की थीं ; घौर
(ग) उन सर्मितिं में विषय-वार किन-किन सदस्स्यों को रखा गया है ?

जिका मंत्रालय में उवमंत्री ( भी भक्तबगांन): (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रला गया । ेेलिये संख्या एल० टी० -3289; 64$]$

पुस्तकों की बलतो-फिरती प्रवरांनी
1599. धी हुकम चन्द फछ्धवाय : क्या निक्षा मन्न्धी यह बताने की कृपा करेंग कि :
(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने भभी हाल में एक चलती-किरती पुस्तक प्रदर्शंनी का श्रायोजन किया है ;
(ब) यदि हां, तो इसे किन-किन नगरों में ले जाया जायेगा ; श्रोर
(ग) इस पर श्रनमानउ: कितना क्यय भायेगा ?

शिष्षा मंत्रालय मे उपमंतो (धी भक्त वर्शांन ): (क) जी नहीं।
(ख) श्रोर (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

## Aid to Hindi Institutea

1600. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Will the Minister of Education be pleased to state the total amount of aid and grants given to the various Hindi institutes along with the names of such institutes during 1063-64?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): A Statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. Se No. LT-3290|64].

## विल्ली में केबी

1601. घी हुकम चन्व सघनाय : क्या गृहनार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे कि:
(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सेंट्रल जेल में भ्रमी हाल में ही कुछ कैदियों में क्षगड़ा हुम्या जिसके फनस्वस्प एक व्यक्ति को धुरे के काफी धाव लगे ;
(ब) यदि हां, तो मारने वाला व्यक्ति छुरा कहां से लेकर श्राया श्रोर यह् स्रगड़ा होने के क्या कारण हैं ; ग्रोर
(ग) क्या इसकी कोई जांच की गई है पोर यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गुह-कार्य मंश्रालय में राज्य मंत्री ( भी हायी): (क) जी हां। घाव छुरे से नहीं लगे ये।
(ख) तीन कैदी जो श्रापस में 3 -9 1964 को क्षगड़े दो ऐसे दलों के थे कि जिनमें पुरानी घवुता चली श्रा रही थी।

भगड़े में छुगा नहीं बल्कि लोहे का एक पांच छंच लम्बा टुकड़ा जो ₹ोनों किनारों पर तेज किया गया था प्रोर जिसके एक सिरे पर कपड़ा बांघा गया था, प्रयोग में लाया गया था। जेल में जहां बहुत से उद्योग हैं, ऐसे लोहे के टकढ़े को पाना कोई कठिन नहीं है ।
(ग) इस मामले का प्रतिवेदन उसी दिन पुलिस को कर दिया गया था। घ्राई पी॰ सी॰ $\circ$ की 307 धारा के श्रधीन, जिसका पठन 34 जारा के साथ किया जाय, एक वाद

का निबन्द्ध कर दिया गया है तथा श्राकमण
शास्व फी प्रत्यादत्त हो गया है। पूलिस मामले की जांच कर रही है।

## Housing Plots in Delhi

1602. Shri Mohan Nayak: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether the Delhi Development Authority is selling developed housing plots to those in the Middle and low income groups on lot basis;
(b) whether it is a fact that 15 per cent of plots are reserved for the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities; and
(c) if so, the method of draw of researved plots for each such community?

The Depnty Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) The Delhi Development Authority has been selling residential developed plots by draw of lots to individuals in the low-income group only, that is, to those whose annual income does not exceed Rs. 6,000.
(b) Yes Sir. Out of the plots refe:red to at (a) above only.
(c) A separate draw of lots is first held in respect of applications received from those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if the number of applicants is more than the number of plots reserved. Those who fail to get a plot in the reserved quo:a, are included in the general draw of lots where they take their chance along with other applicants. In case, however, the number of applications received from Scheduled Castes and Scheduled Tribes is less than the number of plots reserved for them, all the Scheduled Cast and Scheduled Tribe applicants get a plot and the lo's are drawn only to determine the specific plot to be allotted to each applicant.

## Das Commission Report

Shri Hari Vishnu Kamath: Shri Yashpal Singh:
1603.

Shri Buta Singh:<br>Shri H. N. Mukerjee:<br>Shri Ranga:<br>Shri Alvares:

Will the Minister of Eome Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 63 on the 9th September, 1964 regarding Das Commission Report and state:
(a) whether the report of the Special Officer has been received; and
(b) if so, the action taken or being taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). The Officer on Special Duty has submitted his report in some cases to the Chief Minister of Punjab and it is understood, that necessary a-tion is being taken by the Government of Punjab.

## C.S.S. Grade I

1604. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unştarred Question No. 47 on the 27th May, 1964 and state:
(a) whether it is a fact that 45 posts of and above the rank of Deputy Secretary provided for the members of the C.S.S. were sanctioned in 1955 and no increase has been made in this number in spite of huge expansion in the set-up of Central Secretariat; and
(b) if so, what action Government propose to take to review the strength of selection grade of the C.S.S. taking into consideration (i) the expansion in the Central Secretariat and (ii) the fact that all organised services have a large number of permanent posts in the Junior and Senior Administrative Grades?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Aflairy (Shet In N.

Mishra): (a) 45 permanent posts have been provided for in the Seiection Grade of the C.S.S. and there has been no increase since 1955.
(b) Though figures for 1955 are not easily available, the number of Deputy Secretaries in 1958 was 207 while the figure now is 219. It cannot be said that there has been huge expansion at that level. As for the number of permanent posts in each Service, it depends on the administ-ative needs for which each Service is drawn upon.

## University for Nor'h-East India

1605. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Education be pleased to state:
(a) whether the Committee jointly set up by the Ministry of Educa'ion and the University Grants Commission to examine the question of setting up a University for the northeastern region of India has recommended the establishment of a federal type of university near Shillong;
(b) whether the recommendation has been considered; and
(c) if so, the result thereof?

The Minister of Education (ShrI M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.
(b) and (c). The recommendations of the Committee are under consideration.

## Oil Refinery at Tuticorin

1606. Shri Muthiah: Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:
(a) whether Government have any proposal to set up an oil refinery at Tuticorin in Madars State; and
(b) whether there are any prospects of foreign assistance in this matter?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) No, Sir.
(b) Does not arise.

## . Fertiliser Plant, Tuticorin

1607. Shri Muthiah: Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:
(a) whether Government have any intention of setting up a fertiliser plant in the pubbic sector at Tuticorin in Madras State in view of the surrender of licence by Messrs Kolhari and Sons:
(b) whether the plant would be set up in the Third Plan: and
(c) if not, whether the scheme would be included in the Fourth Plan?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemica:s (Shri Alagesan): (a) to (c). A feasivility study for production and distribation of 1 million tonnes of nitrogen has been undertaken by a group of American Consortium, for completion by the end of December, 1964. Madras vis a vis other locations will be considered. The position will be clear only after receipt of their report.

## Forensic Laborato:y at Delhi

1608. Shri Brij Raj Singh-Kotah: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether it is a fact that a forensic laboratory is being set up at Delhi; and
(b) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir.
(b) The proposed laboratory will have biological, physical and chemical sections and will be under a qualified director.

## Composite Wakf Property

1611. Shri Lahri Singh: Will the Minister of Rehabilitation be pleased to state:
(a) the total value of composite Wakf property transferred so far by
the Custodians of Evacuee Property in the country; and
(b) whether the evacuee shares of these properties would be resumed and their rents realised as before and credited to the Fund collected for this purpose?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) and (b). It is presumed that this question reates to wakf-alal-aulad properties. These properties also vested in the Custodian. These wakfs are primarily ment for the benefit of the descendants of the wakf but they also contain a provision for charity and are ultimately dedicated to God. These properties cannot be acquired under the Compensation Act because they involve interests of charity and non-evacuee beneficiaries. It was, therefore, decided to reiinquish the evazuee beneficiaries interest in such properties in favour of non-evacuee beneficiaries. As no separate records have been maintained for these properties, it is not possible to supply information in regard to the total value of wakf properties transferred so far by the Custodian. Morenver, the collection of this informatinn w.ll not be commensurate with the time and labour involved.

## Central Zonal Council Meeting

1612. Shri P. Venkatasubbaiah: Wii) the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether the Central Zonal Council met in Bhopal recently;
(b) if so, the main issues discussed;
(c) whether rationalisation of borders between the States of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh has been discussed; and
(d) the decision arrived at?

The Deputy Ministe: in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a). Yes.
(b) A list of the items discussed in the Seventh meeting of the Central

Zonal Council which was held at Bhopal on the 19th September, 1964, is laid on the Table of the Hou e. [Placed in Library. See No. LT-3291/64].
(c) Yes.
(d) A copy of the proceedings embodying the decisions taken by the Council will be placed in the Parliament Library as soon as they are finalised.

> ने इनल बुक द्रस्ट में सम्पादक
> धीरी यगापाल सिह : श्री: हुकमचन्द कछग्राय : धर्धं सोलंकी :
> श्रीं: बृ जराज सिंह :
> भंi राजाराम :
> धं। रामचन्द्र उलाका :
> श्री यु० सि० चौधरी :
> भीं रामेइबरानन्द :
> $1613 .\{$ भरी बाडिया :
> 梌i गोरी शांकर कबकह़ :
> भीं काइी राम गुत्त ::
> श्रीं स० मो० बनर्जी :
> धं प्रकाइावोर ज्ञास्री :
> $\mathbf{s ा ०}$ ब० ना० सिस् :
> घंi. दे० जो० नायक :
> श्री बागड़ी :
> धी प० ह० भीज :

क्या भिक्षा मन्त्री यह बताने की क्षपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि नेशनल घुक ट्रस्ट में सम्पादक का पद बदल कर प्रोडकशन मिनेजर का पद बनाया गया श्रोर वर्ष 1962 के घ्रन्त में $720-1000$ क्ये के वेडन गण में सम्पादक का नया पद बनाया गया ;
(ख) क्या यह भी सच है कि सभापति, बी केसकर ने श्री सुरेश चन्द्र अ्रस्थना को इस पद पर नियुक्त किया था ;
(ग) क्या यह भी सच है कि श्री श्रस्थाना के पम्रंल, 1963 में उस टद हो त्याग पत्न दे दिया था म्रोर, यदि हां, तो इसके क्या कारण तो :
(घ) क्या यह भी सच है कि श्री पस्थाना नेशनल बुक ट्रस्ट में 7 जून, 1963 को सम्पादक के रूप में 750 रुपये घासिक पर पुन: नियुक्त किये गये ; म्रोर
(ङ) यदि हां, तो छस दद पर किसो भ्रम्य य ग्य व्यक्त को नि गुक्त न करने मौर हों श्रं श्रस्थाना के लिए खालः रखने के क्या कार्तण थे ?

शिक्षा मंत्रो (धी मु० क० चंगला) : (क) जi हां।
(ख) जं हां।
(ग) जी हां। श्रं भ्रस्याना के त्याग पष्र के श्र गुपार उन्रोंने केवल व्य.क्त.त्व कारणवश इस्रंफा दिया •
(घ) जें हां।
(ङ) श्रं: श्रस्थाना ने 25 श्रप्रंल 1963 को ईंज फा दिया था श्रोर ₹न्डें उस 'द पर 7 जुन, 1963 को भ्रस्याई रून सें प्नः नि वुवत्त किय। गया। किए़ं: श्रन्य व्यंदित को Q i पद पर नि गुवत कर्ने के लिए बंच का संभय वहुत कम था। फिर भं; इड़ं, बंच पद्ड को विज्ञारत किया गया था म्रोर ड़स प्रयोज्न के लिए नियुत्त च्न व स.म.ते कों सिफारिश पर टद कों जुलाई, 1963 में क्ष्ब्बं श्रवधि के लिए भर लिया गय।।

## Punjab Regional Formula

1614. Shri Kapur Singh: Will the Minister of Home Arfairs be pleased to state:
(a) whether the Punjab Government have recently issued direction that even at the district level Punjabi need not be deemed and treated as the exclusive official language of administration in the Punjabi Region; and
id
(b) if so, how far these directions are consistant with the Regional Formula?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hath): (a) No.
(b) Does not arise.

## Travel in Kashmir of Director of Information West Pakistan

1615. 

Shri Hari Vishnu Kamath: Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of Home Affalrs be pleased to state:
(a) whether it is a fact that Shri Aga Ashraf, the Director of Information, West Pakistan, travelled extensively in Jこmmu \& Kashmir recently; and
(b) if so, the reasons for permitting him to do so?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a). No, S r.
(b) Does not arise.

## Refusal of permission to sue Health

 Minister1616. Siri Yashpal Singh: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
(a) whether the report published in the newspapers of 16 th September, 1964 to the effect that permission to sue the Minister of Health was refused to the President of the New De'hi Municipal Committee, is correct;
(b) if so. on what ground the permission was refused; and
(c) what were the allegations which the Pres dent of the Committee wanted to refute?

The Deputy Minister in the Minis$t_{\text {try }}$ of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). Shri Gajraj Singh, an officer of the Indian Administrative Service and President of the New De:hi Municipal Committee sought permission of the Government under Rule 16 of the All India Services (Conduct) Rules, 1954, to have recourse to legal remedies in regard to certain remarks alleged to have been made by the Heaith Minister at a meeting. Shri Gajraj Singh was advised not to press this matter and he has agreed.

## I. O. C. Petrol Pumps

1616-A. Shri D. D. Puri:<br>Shri Prakash Vir Shastri:

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state the criterion followed by the Indian Oil Corporation in the matter of allotment of petrol pumps to private parties in Delhi and New Delhi?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): The general criteria observed in regard to selection of petrol pump dealers are financial soundness, commercial contacts and ability to promote sales.

## स्वर्गीय प्रषान मंत्री का निबास

स्थान
1616.-B को प्रकाराबीर जास्त्री : क्या शिक्षा मन्न्नी 14 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संस्या 149 के उत्तर के सग्बन्ध में यह बताने की कृषा करेंगे कि :
(क) स्वर्गीय प्रधान मन्त्नी, श्री नेहरु के निवास स्थiन का कुल क्षेत्रफल क्या है श्रोर भूमि की बाजार दर से क्या कीमत है ;
(ख) इसमें से कितनी भूमि पर इमारत बनी है, इसके निर्माण पर कितना धन ब्यय

## हुम्रा था प्रोर इसकी श्रब बाजार दर से क्या

 कीमत है ;(ग) क्या इसे स्वर्गीय श्री नेहल का स्मारक बनाने के लिए सरकार इस इमारत का विस्तार करने की कोई योजना बना रही है ; पोर
(घ) यदि हां, तो योजना क्या है ?
जिका मंत्रो (धी मू० क० थागता): (क) भूमि का कुल क्षेत्रफल प्रोर बहो-मूल्य कमश: 44.74 एकड़ श्रौर $39,560.00$ रुपये है । भूमि का बाजरन्मूल्य नद्रों भांका गया है।
(ब) जिस भूमि पर इमारत बनी है उसका क्षेतफल घ्रोर बहीनूल्य के ग्रनुमार उसकी लागत कमश: 25,009 वर्ग फुट श्रोर $4,42,315.00$ रुपये है। बाजारमूल्य नहीं आंका गया है।
(ग) इमारत का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा इस समय कोई योजना तैयार नहीं की जा रही है।
(घ) पश्न नहीं उठता।
12.00 hrs .

## OBITUARY REFERENCE.

Mr. Speaker: I have to inform the House of the sad demise of Shri N. Sivaraj who passed away at New Delhi on the 29th September, 1964 at the age of 72.

He was a Member of the Central Legislative Assembly during the years 1937 to 1947 and of the Second Look Sabha during the years 1957 to 1962.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure that the House will join me in conveying our condodences to the bereaved family.
The House may stand in silence for a shortwhile to express its sorrow.

The Members then stood in silence for a shortwhile.

### 12.02 hrs.

## PAPERS LAID ON THE TABLE

Ordinances promulgated by tar Governor of Kerala

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): Sir, on behalf of Shri Hathi, I beg to lay on the Table, under article 213(2) (a) of the Constitution read with clause (c) (iv) of the Proclamati, n dated the 10th September, 1964, issued by the President in relation to the State of Kerala, a copy each of the fallowing Ordinances promulgated by the Governor of Kerala: -
(i) The Abkari Laws (Amendment and Validation) Ordinance, 1964 (Kerala Ordinance No. 2 of 1964 promuigated on the 14th May, 1964. [Placed in Library. See No. LT-3280/64].
(ii) The Revenue Recovery Laws (Amendment) Ordinance, 1964 (Kerala Ordinance No. 3 cf 1964) promulgated on the 6th June, 1964. [Placed in Library. See No. LT-3281/ 64].

Ruplies to the recommendations of the Estimates Commitiee contained in Chapter $V$ of Action taren Reports

Shri A. C. Guha (Barasat): Sir, I beg to lay on the Table the following four siatements showing replies to the recommendations of the Estimatos Committee contained in Chapter V of Action Taken Report which were not furnished by Government in time for inclusion in the relevant Reports:
(i) Statement showing the replies to the recommendations noted in Chapter V of the 39th Report of the Estimate ${ }_{3}$ Committee (Third Lok Sabha). [Placed in Library. See No. LT-3282/64].
(ii) Statement showing the replies to the recommendation noted in the Chapter $V$ of the 38th Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha). [Placed in Library. See No. LT-3283/64].
(iii) Statement showing the replies to the recommendations noted in Chapter V of the 61st Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha). [Placed in Library. See No. LT-3284/64].
(iv) Statement showing the replies to the recommendations noted in Chapter V of the 57th Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha). [Placed in Library. See No. LT-3285/64].

## MESSAGES FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to reporthe following messages received from the Secretary of Rajya Sabha:-

1. "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 28th September, 1964, agreed without any amendment to the Wakf (Amendment) Bill, 1964, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 6th May, 1964."
2. "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 28th September, 1964, agreed without any amendment to the Companies (Amendment) Bill, 1964, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st September, 1964."
to Starred Question No. 1240
3. ' $I_{n}$ accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Legal Tender (Inscribed Notes) Bill, 1964, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd September, 1964, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

## Forty-ninth Report

Shri Krishnamoorthy Rao (Shimoga): Sir, $I$ beg to present the Forty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

## CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 1240

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): While replying to a supp.ementary question, asked by Shri Basappa, the Minister of Education stated as below:-

> "As regards the Central Institutes, as far as I know, the scheme is that we admit 100 candidates for graduate studies and 25 for diploma courses. As far as I I know, they have all got to be graduates".

The correct position is that according to the draft Scheme each Regional Institute will admit about 100 candidates per year of whom 25 will be graduates and 75 diploma-holders. The proportion of graduates and
ill-treatment of a
Member
diploma-holders will, however, be subject to adjustments according to local conditions at each Institute.

## STATEMENT RE. ALLEGED ILLTREATMENT OF A MEMBER

Mr. Speaker: I find that Shri Nath Pai is not here. He had been enquiring of me for the last two days about a particular case. Now that the Home Minister is making a statement.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Is it on the Calling Attention Notice?

Mr. Speaker: it would be seen when the statement is made.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): Mr. Speaker, immediately on receipt of calling attention notices and short notice questions tabled by some hon. Members on the reported ill-treatment and manhandling of Shri Priya Gupta, a Member of Parliament, while in detention in Purnea jail, the State Government was requested to furnish a report for the information of Parliament. A reply has now been received from the State Government denying that Sh:i Gupta was ever illtreated or manhandled in Purneea jail. No complaint was also made to the District Magistrate in this regard. In fact the District Magistrate visited the jail on September 22, 1964, accompanied by the Additional District Magistrate and the Civil Surgeon, Purnea and enquired from Shri Gupta whether he was comfortable and was being properly looked after. Shri Gupta is said to have replied in the affirmative and does not seem to have complained of any ill-treatment.

Shri Hem Barua (Gauhati): There is a serious complaint that Shri Priya Gupta was transferred from the Purnea jail to another jail without the requisite permission. When he had been to the other jail, the authorities of that jail refused to accept

## [Shri Hem Barua.]

©hri Priya Gupta and he was shunted back to the Purnea jail again. But the Purnea jail authorities wouid not accept him and there was a lot of trouble. He had to stand for quite some time under a tree when the sun was very bright and very hot. These were the difficulties that he had to face. May I know whether Govornment would enquire into it?

Mr. Speaker: He had the advantage of being out of the jail for such - long time!

Shri Fem Barua: The authorities bungled with the result that he was ghuttlecocking between these two jails.

Shri L. N. Mishra: Transferring a prisoner from one jail to another is a normal thing.

Mr. Speaker: But it is not a usual transfe: in this case. He was sent to another jail but the jail authorities there would not accept him. I do not know whether the fault lies with Shri Priya Gupta or the jail authorities.

Shri Hem Barua: With the jail authorities.

Mr. Speaker: Anyhow, when he was sent back to the original jail, they also did not accept him. Therefore, he had to establish a camp under a tree.

Sh-i Hem Barua: There was no camp.

Shri L. N. Mishra: No such thing has happened. He was arrested at Katihar where there is a small subjail. Subsequently, he was transferred to Purnea where there is a district jail.

Shri S. M. Banerjee: What was the machinery which enquired into the allegation that Shri Priya Gupta was ill-treated? Did the Minister simply rely on the statement sent by the District Magistrate to the State Gov-
ernment or did he employ the agency of the Central Government to know whether Shri Priya Gupta gave any written statement when he was approached by the district authorities?

Shri L. N. Mishra: We have received no complaint from Shri Priya: Gupta. We have received this information from the S ate Government which is our agency, an accredited agency, a respectable agency I may say.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): The information that I have in my possession from a reliable source in Bihar is to the effect. . .

An Hon. Member: Which is that source?

Shri Hari Vishnu Kamath: I will tell you outside the House; come and meet me outside, in the lobby.

My information is that my party and parliamentary colleague, Shri Priya Gupta, was ill-treated soon after his arrest and while he was transferred from one jail to another. Sir, you will recall, here in this very House, when a reference was made that my parliamentary colleague, Shri Hukam Chand Kachhavaiya, was illtreated inside the jail you were good enough to agree with the Members that a committee of enquiry should be appointed, a proper intependent and thorough enquiry should be held into the mat'er. May 1 ask the hon. Minister whether Government are prepared to hold a thorough, independent and impartial enquiry into this disgraceful affair?

Mr. Speaker: There was no indeperdent enquiry held even in Shri Kachhavaiya's case. Shri Kachhavaiya gave us the complaint and we sent it on to the State Government. They made their own enquiry and submitted to us a report. But Shri Kachhavaiya says that it is wrong and I am going to allow him to file a
statement on that. But that is the only agency that the Central Government has got. They caniot put up an enquiry committec over the State Government.

Shri Hari Vishnu Kamath: Let them heve an enquiry like that.

Mr. Speaker: It was just the same enquiry that was made.

Shri Hari Vishnu Kamath: By whom?

Mr. Speaker: If they have something concrete in their possession, they can pass that on to me, that is, definite facts. Then, I can certainiy pass that on to the Home Ministry so that they may find out those facts.

Shri Hari Vishnu Kamath: All right, Sir.

- 1

धी बागड़ी (हिसार) : इसी के बारे में में एक ‘नवेदन श्रध्यक्ष महोदय से करना चाहूंगा 1

श्रध्यक्ष महोदेय : श्रगर मुझ से हो कहना है तो हम श्रलाहदा चैम्बर में बात कर लेंगे ।

श्री बागड़ी : में अ्रध्यक्ष महोदय से ही निवंदन करना चाहता हूं ।

घ्रधंक्न महोंय : तो फिर हम लोग प्रलग बात कर लेंगे ।

श्री बागड़ी : नहीं वहां नहीं, इसी सदन में में कहना चाहता हूं । में यह निवेदन करूंगा कि श्रसल में इस सदन के मेम्बरों की गिरफ्तारी का जो ताल्लुक होता है वह राज्य सरकारों से श्रौर वहां की पुलिस से होता ? लेकिन छस तरह से बार बार यहां के माननीय सदस्यों की मानहानि व्यक्ति की नहीं, बल्कि सदन की मानहानि है । छस तरीके से जो ख्वास चीरें हैं, फर्ज कीजिये कि उन को एक

जगह गिरफ्तार किया श्रौर किर दूरार् जगह . . .

घ्रघ्यक्ष महोवय : यड्ं चं ज़ बाद में लो जा सकतः है। इस वक्त इस का फं: ला नहीं: हो सकता, य ए एक ग्रलाहदा च ज़ हैं।

धी बागड़ो : में श्री प्रिय गुप्त के बारे में प्रर्ज करना चाहता हूं कि उन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया । छस सम्बन्ध में क्या गवर्नमेंट ने यह दर्यफ्त किया है कि जो सहूलियात एक माननीय सदस्य को मिलनी चाहियें, उन को एक जगह से दूस' $\uparrow$ जगह पहुंचाने में जो सुविधायें दी जानी चाहियें, वह दी गई या नहीं । श्राया उन तो पैदल चला कर ले गये या रिकशा में ग्रौर ध्रगर उन को रेल में ले गये तो किस क्लास में ने गये, यह क्या मालूम किया गया है ।

भ्रध्यक्ष महोदेय : इस वक्त यह शिकायत नहीं है ।

श्रो हुकम चन्द्य फद्धवाय (देवास) : भध्यक्ष महोदय . . .

श्रध्यक्ष महोवय : माननीय सदस्य का सवाल श्रलग है।

### 12.13 hrs .

## PIESS COUNCIL BILL—Contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri C. R. Pattabhi Raman on the 29th September, 1964, namely:-
"That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to establish a Press Council for the purpose of preserving the liberty of the Press and of maintaining and improving the standards of newspapers in India,
[Mr. Speaker.]
made in the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 15th September, 1964, and communicated to this House on the 17th September, 1964, and resolves that the following 30 Members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely:-Shri Peter Alvares, Shri C. K. Bhattacharya, Shri N. C. Chatterjee, Shri Tridib Kumar Chaudhuri, Shri Yudhvir Singh Chaudhary, Shri C. Dass, Shri L. Elayaperumal, Shri Ansar Harvani, Shri T. D. Kamble, Shri Cherian J. Kappen, Sardar Kapur Singh, Shri M. K. Kumaran, Shri Nihar Ranjan Laskar, Shri Shiv Charan Mathur, Shri Mathura Prasad Mishra, Shrimati Sharda Mukerjee, Shri Mohan Nayak, Shri Man Sinh P. Patel, Shri Kishen Pattnayak, Shri Shivram Rango Rane, Shri Sadhu Ram, Shri Sham Lal Saraf, Pandit K. C. Sharma, Shri Shashi Ranjan, Shri Vidya Charan Shukla, Dr. L. M. Singhvi, Shri Tula Ram, Shri S. Veerabasappa, Shri Virbhadra Singh, and Shri C. R. Pattabhi Raman."

Shri Bade may continue his speech.
Shri S. M. Banerjee (Kanpur): How much time is there?

Mr. Speaker: Time was not allotted, but 1 hour and 15 minutes have already been taken. What is the pleasure of the House? Shall we have three hours?

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Five hours.

Shri Bade (Khargone): It is an important Bill. Let us have five hours.

Mr. Speaker: We are taking up the flood situation at 3 o'clock. So, we should try to finish it by 3 o,clock. I will see when we proceed with it. Shri Bade.

Shri S. M. Banerjee: I do not want to ask for more time, but I want to say that we are having a discussion today, another discussion tomurrow and there is the Industrial Disputes (Amendment) Bill which also is important. I hope, it will not be pushed out.

Shri Hari Vishnu Kama!h: May I, by your leave, suggest a via media? This discussion may go on till 3.30 then the flood situation for 2 hours up to 5.30 and the half-an-hour discussion from 5.30 to 6 o'clock, if the House agrees to sit till 6 o'clock.

Mr. Speaker: If the House agrees, I will have no objection.

प्रध्यक्ष महोवय : श्रब चाहिये तो यह्र कि हम इस पर टाइम लिमिट मुकर्रर कर तें बोलने के लिये श्रोर जिस जिस बात को रिफरेंस यहां किया जाये, जो जो प्वाइंट्स माननीय सदस्य लेना चाहें उन को वे थोढ़े में कह दें ।

श्रो बड़े : श्रध्यक्ष महोदय, श्राप ने जो सुक्षाव दिया है में उसी प्रकार बोलूंगा । कल मैं ने इस बिल के सम्बन्ध में कहा था कि जब प्रेस कोंसिल बिल ज्वायेंट कमेटी में जा रहा है तो ज्वायेंट कमेटी को एक प्वाइंट पर जरूर विचार करना चाहिये श्रोर वह व्वायेंट यह है कि इस बिलमें जहां जहां गवर्नमेंट के हस्तक्षेप की बात ग्राती है उस को वहां से हटा देना चाहिये । जसे छस में दिया गया है कि सेंट्रल कोंसिल शासन नियुक्त करेगा, 13 सदस्य शासन नियुक्त करेगा, दो पार्लियामेंट के सदस्य स्पीकर साहब नामिनेट करेंगे, स्टाफ भ्राफ दि कोंसिल घासन के घधीन होगा ।

म्रध्यक्ष महोवय : स्पीकर का नाम कहां
से भा गया ।
थी बढ़े : जो दो पार्ालयामेंट के सदस्म होंगे उन को स्पीकर साहब नामिनेट करेंगे ।

इस सम्बन्ध में मेरा तो यह कहना है कि स्पीकर साहब सुझ्ञाव दे कि जिस प्रकार मेडिकल कोंसिल या दूसरी कौंसिलों में एलेकशन होता है उसी प्रकार से प्रेस कोंसिल के पार्लियामेंट के सदस्यों का भी एलेक्शन होना चाहिये न कि यह कि स्पीकर साहब नामिनेट कर दें ।

दूसरी बात यह है कि पेमेन्ट इन कोंसिल पासन करेगा । सेन्सर करने के बाद भी, 13 क्लाज़ में लिखा हुग्रा है कि सेंटूल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा । इस प्रकार से शुरु से श्राखीर तक इस में शासन का हस्तक्षेप है । मेरी विनती है कि प्रेस शासन से जितना दूर रहेगा उतना ही श्रच्छा है क्योंकि में ने देखा है कि जहां पर मं शासन का हाथ श्राता है वहां जिस पार्टी के हाथ में घासन रहता है उस का उस पर प्रभाव होता है । मैं समझता हूं कि श्रगणर फी प्रेस यहां पर करना है तो उस में शासन का जितना कम हस्तक्षेप हो उतना श्रच्छा है । इस लिये इस पर ज्वायेंट सेलेक्ट कमेटी को विचार करना चाहिये ।

में ने श्रभी मुना कि बेनेट कोलमैन कम्पनी पर विवियन बोस कमिशन की रिपोर्ट श्रा जाने से शासन उस पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने जा रही है। में तो कहता हूं कि जिस ने गुनाह किया है उस को सजा देनी चाहिये । लेकिन टाइम्स श्राफ इंडिया के जितने पेपर्स चलते हैं उस में शासन का ऐडमिनिस्ट्रेडर नियुक्त करके हस्तक्षेप करना ठे,क नहीं हैं।

इस के बाद में कहना चाहता हूं कि इस बिल में लिखा है :
"The Chairman shall be the person nominated by the Chief Justice of India."

इस पर मुक्षे भापत्ति है। इस में चीफ जस्टिस को इन्क्लू करना कि चीफ जस्टिस नामिनेट करेगा, यह गलत है। उस के नामिनेशन पर पार्लियामेंट के श्रन्दर या बाहर पब्बबारों में भगर उस के खिलाफ कोई

क्रिटिसिज्म होगा तो वह कंटैम्ट श्राफ कोटं हो जायेगा। हम यहां चीफ जस्टिस के ब.रें में बात नहीं कर सकते ।

The Chairman shall be the person nominated by the Chief Justice of India.

यहां पर यह नहीं कहा गया है कि चेम्ररमंन विल बी एंन्ंत्डेड फाम वि कौसिल । इस प्रकार का प्राविजन इस में होना चाहिये श्रोर ज्वायेंट कमेटी को इस पर भी विचार करना चाहिये ।

इस में एक क्लाज्र फंकशन्स के बारे में है। उस में है कि :
"The Council may in furtherance of its objects, perform the following functions, namely:-
(a) to help newspapers to maintain their independence;"

मैं कहता हूं कि फिलहाल "टु मेनटेन इंडेपेन्डेंन्स" के बारे में ज्वायेंट कमेटी विचार करे ।

Annual report for 1963 of the Registrar of Newspaper for India reveals continuation of the monopolistic trend in the newspaper industry.

६्स में उन्होंने लिखा हुग्रा है ।
"A study has been made for the first time to assess the monopolistic position of different papers. This study revealed that six daily papers owned by big business enjoyed a monopolistic position in their respective languages or regions."

Further, it says:
> "Nine such common owners between them published 48 dailies and commanded a total circulation of 23.35 lakhs or 41 per cent of the total circulation of all dailies in the country."
[xi बडे]
Regarding the ownership pattern, it says:

> "There were 139 papers ( 2.9 per cent) owned by the Central Government and 90 papers ( 1.9 per cent) owned by the State Governments. Political parties owned 45 papers or 1 per cent of the total number of papers. The report revealed that the Congress Party owned the largest number of papers. namely, 29 . fol!owed by the Communist Party of India which had 25 papers. The Praja Socialist Party came next with nine papers. From the point of view of circu'ation, however, the Communist Party of India had the lead with a circulation of 82,920 ."

इस प्रकार की जो मोनोपोलेस्टिक टेन्नेन्सी घल रही है उस पर भी ज्वायेंट कमेटी को विचार करना चाहिये कि श्रगर इस तरह से एक ही पार्टी के पेपर चलंगे तो उसे न्यज़्रिंट का कितना कोटा देना चाहिये। यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वह चाहता है कि उस के हाथ में प्रेस रहे, कोई पंजीपति है तो वह भी चाहता है कि उस के हाय में प्रेस रहे । पहले यह होता था कि श्रगर किसी देवता का चित्र निकालना होता था तो उस के हाथ में खड्ग, निशल श्रोर चक दिया जाता था लेकिन श्रगर श्र ज किसी देवता का चित्न निकालना हो तो शायद उस के हाय में न्यूजपेपर देना चाहिये क्योंकि उस का इतना प्रभाव जनता पर पड़ता है । श्राज तो हालत यह है कि श्रगर कि F अ्यबार का नाम हो "डेली मेल" श्रोर उस का नाम "डेली हिस्टीरिया" रख दिया जाये तो भी हर्ज नहीं है । इस प्रकार से जो जो लोग श्रपने पपने तरीके पर न्यूज़ेपर को छापते हैं उस पर मी ज्वायेंट कमेटी को ध्यान देना षाहिये । भमी मैं ने देखा कि जो तीन पब्वबार "ब्लिट्ज", "लिक भ्रोर पैद्यियाट" है वे भी भपने भपने घमुसार न्यूप्त छापते

हैं । दूसरी तरह के जो भब्बार निकलते हैं उन को का (निस्ट लोग जूट प्रेस कहते हैं । में कहना चाहता हूं कि यदि बह जट प्रेस 总 तो यह जो भ्रखबार निकलते हैं उन को में पह प्रस कह सकता हैं क्योंकि वे स्री न्यूत्ज देते हैं। मैंने देबा है कि हर न्युज़पेपर पर जो उन के एठिटर्स या प्रोप्रायटसं होते हैं उन की मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी घलती है । उन का उस पर प्रभाव रहता है भोर के जिस प्रकार चाहते हैं उन को चलाते हैं। घभी हम ने देखा कि यहां पर हीविएगन फाम नेहरु पालिसी के ऊपर हतना हंगामा मचा । घीरे धीरे कहना शुरू कर दिया कि स्वतंत पार्टी श्रोर जनसंघ भी कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। इस का इतना हो हल्ला मचा दिया है कि मालूम पड़ता है कि शासन, कांप्रेस पार्टी ध्रोर जो शासन के कैंबिनेट fमनिस्टर हैं वह सब प्रेजुडिस्ड हैं । में तो कहना चाहता हूं कि पहले भी का निस्ट लोग कांग्येस के साथ थे श्रौर श्रब भी कम्प्यून्ट्ट पार्टी के समर्थक कांग्रेस में हैं। मैंने देखा है कि जितने कांग्रेस पार्टी के फेवरिट पेपर रहते हैं उन में महृत्वपूर्ण न्यज़ दी जाती हैं। जिसे श्राप देखें कि नेहरूज विल केवल बिल्ज्ज में छपी । दूसरे श्रखबारों में नहीं श्राई । इस प्रकार से फेवर्वरिड्म होता है । इसलिए में कहना चाहता हूं कि शासन का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । गासन को यह देबना चाहिये कि प्रेस जितना फी हो उतना हो म्रच्छा है ।

इस के बाद वह क्लाज 12 (2) जी० में कहते हैं :
> "to provide facilities for the proper education and training of persons in the profession of journalism and to assist persons so trained to get themselves absorbed in the profession;"

इस के बारे में प्रेस में काफी टीका हुई है । प्रेस काष सिल की वह्ह उड्यूटी नहीं है कि.

बह कोई भ्रपनी शिक्षा संस्था कायम करे । यह काम प्रैस काउंसिल के थधिकार क्षेत्र के बाहर का है।

## भागे किर लिखा है :

"to promote a proper functional relationship among all classes of persons engaged in the production or publication of newspapers;"

## छस के बारे में वर्कग जरनलिस्ट में लिखा

 हं :> "The only way of imoroving the quality of individual jou:nals is to offer them incentive through openings to promotion on the basis of experience and merit....

The journalistic operations of a newspaper must be free from the interference or influence of managerial functionaries, and there must be a well-defined principle for recruitment, appointment and promotion of the journalists, from the editor down to the proof-readers and part-time corre:pondents. Nothing can be more detrimental to the quality of a newspaper than directives from th? advertisement manager's desk or from the adminstration office as to what should appear in the paper or how a nows story should be written or in what manner an event should be interpreted. Evervthing that goes into a newspaner as news or views or interpretat on thereof must $b=$ tested by the standard of journalistic etiquette. The journalists must be free to act as a team to determine news and editorial contents of the paper."

यह जो मीडम प्रैस की बात कही जाती है तो इस में यह भं देखना चाहिए कि दर मसल पेपर किस तरह चलते हैं। इन को बद्यार्थी पढ़ते 复। इन में इस प्रकार की बरें छापी जाती हैं, औसे "कीलर एड ग्र्यूमा हन बाम्ब", या "कीलर एं

प्रोफ्यूमा इन कैलकटा" । इन में हस प्रकार के भड़काने वाले समाचार छापे जाते हैं । भगर प्रंस फी रहना चाहता है तो उसमें पच्छी बातें लानी चाहियें। इस बारे में कोई ख्यवस्था होनी चाहिये । टेगोर ने कहा है :

> "Where the mind is without fear and the heads is held high, Where knowledge is free.... Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake."

मैं गोर के घब्दों में कहना चाहता हूं :
"Into that heaven of freedom, my Government, let the prese awake.".

घी प्र० न०० विद्यारंकार (होशियारपुर) : देश में सन् 1954 से इस बात की चर्चा थी कि छस प्रकार का बिल सदन के सामने लाया जाय । लेकिन मेरी समझ में नहीं ध या कि क्या कारण हुग्रा कि इतने ग्ररसे तक इस प्रकार का कोई विधेयक इस सदन में नहीं लाया जा सका श्रोर हमें इतनी देर तक इस का इन्तिजार करना पड़ा ।

श्राम तोर पर जो बार्ञे इस विधेयक में लिखी गयी हैं में उन का समर्थन करता .हं । लेकिन में समझता हूं कि सिलंक्ट कमेटी में इस में काफी सुधार को ग्रावश्यकता है । भाप इस तिल के उद्देश्यों को देखें तो उन में बहुत सारी बातें इक्रट्ठा करने को कोशिश को गई है। इस को काकी काम्प्र्टेन्सित बनाने की कोशिश को गयी है ताकि कम से कम उद्देश्य बताने में कोई बात छटने न पाए । बड़े बड़े उद्देश्य इस में रखे गये हैं, जसे प्रैस की भाजादी की रक्षा करना, उस को कायम रखना, प्रंस के स्टैन्डर्ड को कायम रखना, पबलिक के टेस्ट को, सु₹ंचि को, बनाना श्रादि । घेप्टर तीन में ये बहुतुत सी बड़ी बड़ो बातें इस में रखी गई हैं। लेकिन झो मंf नरी इस को कार्या बत करने के लिये सुझायी गयी है भीर काँसिल को जो म्रिकार दिए गए हैं उन को देलने से मुझे भय मालम होता है कि
[भ्रो श्र० ना० विद्यालंकार]
इतने थोड़े श्रधिकारों से इतनी छोटी सी मिशिनरी इन बड़े बड़े उद्देप्यों को कसे सिद्ध कर सकेगी। अ्रगर ये उद्देश्य पूरे न हो सकें तो व्यर्थ काफो खर्चा होगा क्योंकि यह जो काउसिल बन जायगो इस का काफी बड़ा दफ्तर होगा घ्रौर उस पर काफी खर्च होगा । इसलिए में चाहता हृं कि इस मंशिनरी को ज्यादा मजबूत किया जाय, ग्रौर श्रगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो इन उद्देश्यों को कम किया जाय, घाप ग्रपने टारजट को उतना रबें जितना बोझा ग्राप उठा सकते हैं। लेकिन ग्रगर यह हंः उद्ढेश्र रखने हैं तो काउंसिल को श्रधिक मजबत बनाना होगा श्रौर उस को श्रधिक भधिकार देने होंगे ।

इस वारे में काफी चर्चा रही है कि यह काउंसिल स्टेट् ्टट़ी बाडी रहे या वालंटरी बाडी रहे। इस बारे में इंगलंड में भी काफी घर्च रही है। पर हमारे प्रैस कमीशन ने यह समझा कि हम को डसे स्टेट्य्टरी बाडी को शक्ल देनी चाहिये। इंगलंड के रायल कमीशन ने इस बारे में कहा था :
"Several of us believe that the council would not be efficient unless it were launched by a legislation and endowed with statutory powers.".

यहां पर भी इस बारे में काफी चर्चा हुई है । लेकिन में उस $ो ं$ नहीं जाना चाहता में समझ्नता हूं कि यह श्रच्छा ₹ कि इसको स्ट्ट्यूट्रो बाडी बनाया गया है। लेकिन श्रगर श्र प इस को श्रधिकार देते हैं तो काफ़ी रैसपांसिबिलिटी भी दीजिए क्योंकि पावर विदाउट रेसपांसिबिलिटी छम्मारल होती है । साथ ही भ्रगर भ्राप छस को रेसपांसिबिलिटी देते हैं लेकिन पूरे श्रधिकार नहीं दे $े$ तो मी यह निरर्थक हो जायगी क्योंकि रेसपांसिबिलिटी विदाउट पावर बंरन होती है। तो जससा कि मैंने पहले कहा, इस को भौर ज्यादा भधिकार देने चाहियें। जो पावर्स भापने ,श्रभी की हैं उन से ज्यादा पावसं देनी थाहिये । मह़

सँसर करने का या डिसएप्रोबेशन का श्रधिकार काफी नद्दीं है।

फिर यह सताल है कि जो लोग इस के सामने पेश होंगे वे पूरी इनफारमेशन दे सकेंग या नहीं । इस पर काफी चर्चा हुई है। प्रंस के लोग पूरी ड़नफारमेशन दें या न दें इस के बारे में काफी घर्चा हुई है। प्रैस वाने इस भ्रधिकार को एक पवित्र शधिकार मानते हैं कि जिस सोर्स से उन को सूचना मिली है उस को बतला नहीं सकते । लेकिन मेरे विचार में कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर प्रंस वालों को छनफारमेशन देने के लिए कह जाना चाहिये । कभी कभः प्रंस में काफ़ी बड़ी बड़ो बातें कह दी जाती हैं। उस हालत में श्रगर प्रंस कहे कि हुम को ग्रधिकार है कि उस सूचना के सोर्स न बतायें तो मेरे विचार में यह ठीक नहीं है । प्रैस को यह् स्वीकार करना चाहिये कि जब कोई बड़ा सीरियस मामला हो तो उन कं सब बातें बताने के लिए मजनूर किया जा सकता है ईतना किया जा रकात है कि यह सूचना केवल चेयरमैन को ही दी जाय जैसाकि लेबर ट्राइबुनल्स में किया जाता है कि एंकाउट्स केवल चेयरमैन को दिखला दिए जाते हैं ध्रोर चेयरमैन तसल्ली कर लेता है। श्रगर चैयरमैन को यह सूचना प्राप्त करने का श्रधिकार दे दिया जाय तो वह देख सकता है कि जो कुछ छापा गया है उस का क्या सोर्स है भोर उसमें कोई ग्रसलियत है या नहीं ।

इसी तरह से इस बात की मी ग्रावश्यकता है कि जो लोग इस काम को करने वाले हैं वे शिकायत करें तो उसकी पूरी तरह जांच हो सके । हम को देखना होगा कि जो लोग जरनलिज्म का काम करते हैं उन के साथ भख्बबारों के मालिकों का क्या सलूक होता है। प्रगर उन लोगों को कोई शिकायत हो तो उस को भी देखा जाना चाहिये । जो प्रैस के कारसपांडेंट हैं या जो एडीटर भादि हैं उन को कमी कमी मजबूर हो जाना पड़ त है, उन को यह्र देखना होता है कि दपने

कानशेंस को मानें या उस हुक्म को मानें बोकि मालिक उन को देता है । इन लोगों को प्रोटेकशन कहां से मिलेगा ? श्रगर हम प्रेस की श्राजादी चाहते हैं तो यह श्रावश्यक है कि इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाय । जो प्रस के बड़े बड़े मालिक हैं वे इन लोगों को भाजादी नहीं देते । जो लिखने वाले हैं उन को भाजादी नहीं है, एडीटर्स को श्रोर कारसपांडेंटों को ग्राजादी नहीं है। श्रनर श्राप श्रपनी राय प्रैस में देना चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि उस को छापा जाय। पी० टो० ग्राई० के कार्यकर्ताम्रों से मेरा सीधा ताल्लुक है । मामूली लोगों की तो बात ही क्या कहनी, मैं तो यहां तक जानता हूं कि हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधान मंत्री, जिनके एक-एक शब्द को सुनने के लिए ग्रौर छापने के लिए तमाम द्रुनिया भर का प्रेस लालायित रहता था, हमारी प्रेस एजेंसीज़ उन के उन शब्दों को ब्लैक ग्राउट कर देती थi, ऐसे उनके वक्तव्यों के श्रंशों को बलैक श्राउट प्रंस एजें यों ने किया है जिनको कि प्रैस बैरंस, प्रैस के बड़े बड़े मालिक पसन्द नहीं करते थे। जब प्रधान मंत्री तक के बारे में यह घपला किया जा सकता है ग्रौर प्रधान मंत्री के किसी विचार को वि सी शब्द को या किसी भाव को या वक्तव्य के किसी भाग को जिसे कि यह प्रैस बैरंस पसन्द न करते हों उस को यह प्रैस वाले दबा सकते हैं तो यह प्रैस की कौन सी श्राजादी है ? मै समझता हृं कि ग्राज प्रैस की लिखने ग्रोर भपो विचारों को बगैर किसी दबाव के भाज़ादी के साथ प्रकट करने के मार्ग में ग्रगर कोई बड़ा खतरा मौजूद है तो वह इन मोनोपलिस्ट्स प्रैस से है भ्रोर हम देखते हैं $f$ ह हमारे देश में हन प्रैस वालों की मोनोपली बढ़ती ही जा रही है ।

मैं भभी घ्राप के सामने फीगसं रखता हूं जिसे प्राप को मालूम हो जायेगा कि कितनी मोनोपली हमारे प्रेस में चलती है म्रोर दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है । हुमारे यहां पर हिन्दुस्तान में सन् 1956 में

जहां 9 प्रैस चें 7 होती थी जिनमें कि 62 ग्रख़बार थे । 1957 में इन 9 चैंस में 65 ग्रख़बार हो गये । सन् 1958 में चैंस की तादाद 12 हो गयी ग्रोर 81 ग्रख़बार उन के मातहात हो गये । सन् 1959 में यह चैंस़ 14 हो गयों श्रोर उन के नीचे 101 श्रख़बार हो गये । सन् 1960 में चैस की तादाद बढ़ कर 17 हो गई ग्रोर उन के नीचे श्रख़बारों की तादाद 103 हो गयी । लगातार श्रखबारों की बड़ी तादाद चेंस में ग्राती जाती $\stackrel{\rightharpoonup}{?}$, मल्टीपिल्स में श्राती जाती है श्रोर उन की तादाद बढ़ती जाती है ।

इसी तरीक़े से श्रगर श्राप देखें तो पायेंग्रे कि यन्रा पर तोन बड़े बड़े ग्रखबार के चैंस हैं । जितने भी श्राप के श्रखबार हैं उन सब में श्राप म्वंक करें तो पायेंगे कि उन में 41 के करीब बड़े बड़े श्रखबार हैं, जोकि यं० जो इंगलिश डेलीज़ हैं, यह किसी न किसी चेंस में मोंजद हैं उन में भी तीन चंस सब से बड़ी मोजूद हैं श्रर्थ त् इंडियन एक्सप्रेस--गोइनका ग्रुप, टाइम्स ग्राक इंडिया-बंनेट पें 3 कोलमैन ग्रुप श्रोर तीसरा f -न्दुस्तान टाइम्स-टाइम्स का ग्रुप है। यं० तमाम सरकुलेशन जो होता है उस का बहुत बड़ा हिस्सा, करीबन, 67 पर सेंट सरकुलेशन इन तीन चेंस के श्रख़नारीं के काब में है। ग्रब ग्राप स्वयं समझ सकते हैं कि जिन का इतने बड़े सरकुलंशन पर कब्जा हो, एक मोनोपली उन्होंने झ्रपनी बना रक्खी हो वहं तीन वड़ी चेन्स, वहं प्रैस बैरंस जिस तरह से चाल्ते हैं ग्रख़बारों में ख़बरें निकलवाते हैं । वए श्रगर चाहते हैं कि फ़लः चीज़ नहीं निकलनी चाएंए श्रोर फ़लां चीज़ निकलनी चाल, ए, फ़लां तरह की हैंडिग निकलनी चालिये धोर फलां तरहं की हैंडिग नहीं निकलनी चाहिये, फलां तरहं से वं e खबर छपनी चालिए म्रोर फलां तरह से वहं खबर नहीं छपनी चाहिए तो फिर प्रैस की श्राज़तदी के सायः लिखने भोर भपने विचार प्रकट करने की स्वतंन्रता कूं रह जा पाती है ? प्रैस का न तो एडीटर भाजादी के साथ लिख सकता है

## [भ्रो श्र० ना० दिद्यालंक:र]

घोर न ही संवाददाताग्मों को ग्राजादी हासिल है । उन्हें तो उन प्रैस बैरंस के डिक्टेट्स पर बलना होता है । भ्रब इस में न गवर्नमेंट कुछ फर सकती है भ्रोर न ही पबलिक कुछ कर सकती है क्योंकि श्राप ने प्रैस की ध्राजादी के नाम पर उन को पूरी भाजादी दे रक्खी है। लेकिन जसा मैंने भभी क्रा प्रस की यह्ठ भाजादी एडीटर्स के पास नहीं, कारसपोंडेंट्स के पास नहीं, लिखने वालों के पास नहीं होती है बल्कि यह बड़े बढ़े सरमायादारों के पास रहती है जोकि देश की दूसरी इंडस्ट्रीज को भी कंग्रोल करते हैं । उन प्रैस बंरंस के छ्राय में प्रंस की तमाम ताकत रहती है ।

इस बिल में यह लिखा गया है कि यद्व प्रैस कोंसिल हमारे प्रैस को श्राजादी को बरक़रार रक्षे घ्रोर यह जो प्रैस के श्रन्दर ग्रोथ घ्योफ़ मोनोपली की टेंडेंसी है उस को रोकने की कोशिश करे । मि नहों क; सकता हूं कि क्या उपाय श्राप इस के लिए श्रखत्यार करेंगे लेकिन इतना ज़रूर है कि ग्रगर ग्राप कोई कारगर उपाय नहीं करते हैं तो श्राप की डेमोक्र $r$ : ख़तरे में है। डेमोक्रेसी के श्रन्दर किसी जम्हूरियत के श्रन्दर, प्रैस का बहुत बड़ा मलत्व है । प्रैस के बगंर डमोफ्केसी चल नहीं सकती है । ं्रंगर डेमोक्रेीी नहीं रहे तो स्राप का समाजवादी समाज बन नहीं सकता है । लेकिन याज हमारा जो प्रस है, ख़ास तोर पर, पढ़ंरों के ग्रन्दर, बड़े बड़े श रों के श्रन्दर जो जो भंश्रेजी प्रंम है उस का बहुत म त्त्र है ग्रोर मुफस्सिल में जो प्रैस हैं वे उपेक्षित से हैं । ६सलिए मुझे डर है कि श्राप जो प्रंस कोंसिल बनायेंगे, जो श्राप 13 मेम्बर्स लायेंगे, उन में से जो वर्कग जरनलिस्ट्स के नाम से, एडीटसं के नाम से, वह श्राम तोर पर जो मैट्रोपोलिटन प्रैस है, बड़े बड़े पहरों के श्रन्दर जो घंश्रेजी के प्रंस हैं, उन के ही एडीटसं या उन के ही काम करने बाले उस कोंसिल के धन्दर मर ज/येंगे, घ्रोर देह तों में, कस्बों में या जो म्मुफस्सिल में प्रसस हैं उन के जो नृमायन्दे है छनतो शायद उसनें इग्नार कर दिता

जायगा । में नहीं कहता कि श्राप उन्हें इग्नोर करेंगे लेकिन यह् प्रोसँस ऐसे चलता है कि कुछ लोग जो बड़े बड़े हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, पैसे वाले प्रैस हैं, वे भपने रिसोस्संज के जरिए भौर भ्रपनी ताक़त के जरिए जिस को उसमें लेना चाहंगे उसे रखवा देंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जो मुफस्सिल प्रैस है वह इग्नोर होगा । हमें यं०ं देखना चाल:ये कि मुफस्सिल प्रैस, लंग्वेज प्रैस म्योर दूसरे जो प्रैस हैं उन्हें इस में किस तरीक़ से नुमायन्दगी दें प्रोर उन की ताक़त को बढ़ायें ।

मुझे हाल ही में प्रैस के बारे में जो एक धोड़ा बहुत ग्रनुमव हुग्रा है ग्रोर प्रैस पबलिसिटी के सम्बन्ध में मुझे देखने का जो श्रवसर प्राप्त हुग्रा है उस के श्राधार पर में यहै कहै सकता हूं कि जो मुफस्सिल प्रैस है, हालांकि उसको वे तमाम सुविधा वें प्राप्त न ी़ं है, हालांकि बहुत काफ़ी ताक़त उसे हम नहीं दे रहे हैं, उन के पेपर्स को ऐडवरटा इजमेंट्स नहीं मिलते, उन को समाचार उतने नहीं मिलते, श्रंग्रेज़ी पेपर्स जितनी उन को सुविधायें प्राप्त नहीं हैं तो भी व०ं पर्तलिक, की जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा करने को उत्सुक रलता है । व०- हमारे प्लान की पबलिसिटी के बारे में ग्रपेक्षकृत ज्यादा एनफोरमेशन देने के लिए उत्मुक रते हैं। लेकिन उस को इतनी सुविधाएं श्रोर ग्राजादी प्राप्त न हीं ? तो मैं चा ता हूं कि हमारी निगाए सिर्फ मंट्रोपोलिटन प्रंस की तरफ़ न जाय बल्कि उन वर्नाकुलर प्रैस की तरफ मुफई्स्सल प्रैस की तरफ़ भी जाय जिन का कि काफ़ी मत्व है। काफ़ी दिककतें उन के सामने हैं। डिक्लेरेशन देना है तो उसमें दिक्कतं होगी हैं। करसपोडेंट्स रखने होते हैं तो जो प्रन्तीय सरकारें हैं वहं उन सम्बाददाताश्रों को एक्रैडेशन देने को तंयार नहीं होती हैं । एभ्र्डेशन उन को नहीं मिलता है जिससे कि वे काम कर सकें। घोर मी घनेकों दिक्नरें हैं जिन की कि तरफ़ प्रैस करेंसिस को जाना चाएeंये प्रोर उन के सम्बन्घ में दे बानिए 1

पाप ने इस में यदे उपवस्षा रब्बी है कि जो प्रैस कौसिल का चे प्ररमंन होगा उसे सुपीप कोटं के चीक़ जस्टिस नोमिनेट करेंगे । मुले वह व्ववस्था कुछ बहुत भ्रच्छी नहीं लगी। मैं समझता हैं कि मुप्रोप कोटे के चो़़क जस्टिस को इस में घसीटना नहीं चानिवे। इस के साथ हो में यह मी भ्रजं कर्गा कि इस में जो अ्यस्था रक्बी है कि स्पीकर पालियामेंट
 से उसमें मैं्बसं नोमिनेट करें, मैं बड़े प्रदव से भर्ज कर्लाग कि दूसमें स्पीकर प्रोर केश्रूमेन बारा जो नोमिनेट करने को चर्चा है वह मुल्षे कुष मुनासिब नहीं जंची हललांकि में समझ्षता हें कि तमाभ हाउस का प्राप के ऊपर विश्वास है, सब का श्राप पर पूरा भरोसा प्रोर ऐतमाद है लेकिन इस के बाबतूद प्रघ्यक्ष महोदय, ,्राप को इस तरह से इस चौज में बौंबता कुछ मुनासिब नहीं होगा। मुपकिन है कि उसमें कोई एक कंट्रोवर्शी बड़ी हो जाय प्रोर इसलिए उसमें भी बींचना उचित नहीं होगा। कुछ हाई प्राफितेज ऐसे हैं जैसे कि स्पीकर का या सुप्रोम कोटं के चीफ़ जस्टिस का, टेंते उन्च श्राफिसेत के लिए किसी भी तरह की कंट्रोवर्टी में बींचना मुनासिब नहीं होगा।

ईन गान्दों के साय सें इस विधेयक का समर्यंन करता हें घोर श्रापा करता हैं कि सेलेक्ट कमेटो में इस में काफ़ी इम्पूरमेंट होगा। मैं तो इस में तमी इम्पूवमेंट सममूंा जबकि इस की सारी पाकल एक बिलकुल न नiं हो जायेगी। मोगूदा शकल में यह बिल एक कमजोर सा बिल मालूम होता है । धव्यबाद।

Shri Warior (Trichur): Mr. Speaker, I welcome this Bill, at the same time with certain reservations. In the statement of objects and reasons, it is stated that one of the major recommendations of the Press Commission concerns the establishment of a Press Council in India consisting of people principally connected with the Press,
which would safeguard the liberty of the Press, evolve and maintain standards of journalistic ethics, keep under review developments tending towards monopoly and concentration of control and promote research and provide common services for the Press. If these objects are to be gained, it is well that we have a Press Council to look after these matters and raise the standard in general of the Press in India.

But the main thing in these objects is to keep under review developments tending towards monopoly and concentration of control. This has become already a menacing feature in our press world. It is not necessary even to quote figures from either the Press Commission's Report or the Press Registrar's Reports or even the Report of the Ministry of Information and Broadcasting, because it is the talk of the town. Everybody knows it. Now, one group, the Express chain controls over 11 per cent of the circulation of the dailies in India and the next group the Times publications control about 7 per cent, both together accounting for 19 or 20 per cent.

It is heard, and I think there may be some truth in that, that Indian Express is going to swallow up the Times of India very soon, that negotiations are already advanced to such a stage, that the case is also supported by big people in the Cabinet, by interested parties who are always supporting the Goenka group in the Fourth Estate.

Shri Bade: You have got a special C.I.D.?

Shri Warior: It is already known to the public, and it is not a secret with me alone...

Shri Hari Vishnu Kamath: Open secret.

Shri Warior: It is an open secret, if at all it is a secret. The only impediment for the Express group to swallow up this big concern is not even the question of how much is to be

## [Shri Warior]

paid, but whether the Government will o.k. it or not, whether Government is vigilant or not in its declared objective of curbing the monopoly.

Today, incidentally or coincidentally, the Ceylon Parliament is discussing the press, and there the Government had to requisition the help of the military to protect that democratic institution of Ceylon.

That is the essence of the matter, because whether there is monopoly or not is not the question at all now. It has been suggested by the Mahalanobis Committee Report that there is concentration of wealth and also a monopolistic tendency in industry. It is not a question of circulation. Circulation is only a very small yardstick to know whether there is monopoly in the Fourth Estate, because where the economy itself is in the hands of a few individuals or families or concerns, and they are controlling the entire field of industry and finance in this country, naturally, there is no necessity to enquire into the aspect whether by circulation it can be decided that there is monopoly or not. It is a foregone conclusion that where the economy is in the hands of a few tycoons of finance and commerce and industry, naturally this industry is not an exemption and that it will also be controlled by them.

This has been established by the reputed journalist. Shri Chalapati Rao. in one of his addresses. He has said that there is no question of doubt in this matter. Before I quote him, I would like to read a comment made by none other than the late Pandit Jawaharlal Nehru, our Prime Minister. He had an experience, and he said:
"I was recently in Bombay. I addressed a meeting, a small one of about $2 \frac{1}{2}$ lakhs or 3 lakhs. I spoke only briefly, for just about two hours. I do not claim anything for myself. but I happen to be the Prime Minister of India and Bom-
bay dailies next morning did not carry a line of that meeting."

This is how they treat the Prime Minister of India, and how will they treat the other ordinary people of India? So, it is a menace to our democracy.

What happens is this. These people are linked with so many of these industrial and financial houses that the Press Commission itself has reported that they never publish those items of news which will be against their own interests. In the Press Commission's Report, at page 352, I have the quotation here, they have said categorically that whenever the interests clash, they never publish those items which go agalnst their interests. That is the finding of the Press Commission.

But the tragedy of the whole thing is that the Press Registrar, and for that matter the Government, is still hesitating to definitely declare that there is a monopoly in the press. Even in this Statement of Objects and Reasons it is said that they want only to keep a watch, keep under review, and not come forward boldly and say that there has been established a monopoly and that the Government is going to take action against it, so that there will be more diffusion of this control over newspapers. That is one of the main things.

The Federation of Working Journalists in their annual conference had suggested taking action against this monopoly in a resolution. They have said:
"There can be no denying the fact that there already exists in the Indian newspaper industry considerable degree of concentration. We feel that there is a danger that this tendency may develop in future. We are of the opinion that it would not be desirable in the interests of freedom of choice that this tendency should be accentuated."

So, the question of questions is whether the Government is prepared to come forward, just like the other governments in the neighbouring countries, to curb this tendency of monopoly in the press, to take stringent action against those concerns which are more and more concentrating in their hands this power of the newspapers and industry, and also to give as much help to the other papers which are groaning under the weight of these people.

They have not only concentrated the power in their hands of newspapers. Even in the Press Trust of India, which is almost a monopoly news agency, these people are always there. Even the Editors' Conference-I may be excused by the editors who may be here-is always controlled or influenced by these big monopolist groups. Hence, it is suggested that the Government must take some very definite action in this matter.

I do not want to quote the figures that are available already in the published reports of the Press Registrar as well as the Government. My only contention is that circulation will not alone be a yardstick; if at all a yardstick, it will be a very small, short yardstick.

Why we are against this monopoly, that also must be mentioned. It is because it is a menace to our democracy. Look at the daily press today. They appear to be very unattached or detached, to be standing above everything and then giving their opinions, as if they are not influenced by any considerations at all, and the public take that for what it is worth. They do not know what lies behind these views and news aired by them. Actually, these people are against all the basic tenets of our national policy, they go to the extent of being even anti-national when it is the question of their interests being safeguarded.

For instance, we have seen in the press-and there are so many cuttings from the press that we can produce-
that they attack the basic policies of our Government in regard to non-alignment and peace. They are for alignment. They surreptitiously bring forward this view to the public, and then by the time the public is well prepared for that, they have their coup $d^{\prime}$ etat. That is how they are doing in other countries.
Then, they attack the public sector projects and the role of the public sector in our planned economy. They do not say that they are totally against the public sector, but they publish news and views and other materials in a way that the public may begin to think that the public sector is completely rotten, that we cannot expect anything from it, it is all corruption, it has to be scrapped and the entire thing must be given lock, stock and barrel to the private sector. So manv of these public sector undertakings have been maligned unnecessarily and quite unjustifiably by these people and they prepare the public mind in such a way that at any time they can scrap the entire policy.
This is what they are doing, and hence we think that it is a menace to the future of our democracy, to our planned economy, the basic tenets of our foreign policy and what the people cherish.

They are solely interested in safeguarding their profits and their vested interests. They do not even shrink from making huge collaborations. For instance, take Statesman. It was formerly a British concern. Now the British concern is there but at the same time the shares are owned by Indian monopoly concerns in Indian industries. How can we be sure that the Statesman or for that matter Indian Express or the Times of India will actually support the demands of the people in the expression of their democratic and nationalist feelings? Government must bring forward a more stringent measure and ask the Press Council to take proper action against these monopolistic tendencies before it is too late, before they take over Government.

## [Shri Warior]

There are certain things which are a departure rather, from the recommendations of the Press Commission and they must be looked into very carefully by the Joint Committee. For instance, clause 4 is there. Almost all papers have objected to it. That does not mean much because we know which are the papers which are objecting to it. If a legal tribunal is formed my apprehension is that all these legal paraphernalia will be brought in and it will be a long drawn out battle whether what is written was justified or not justified. It is very difficult to come to a decision. We have the experience of the labour tribunals. There also things are not decided for two or three years. It is a cumbersome process. Anyhow, I have my own fears about it and it must be looked into. I keep an open mind on this because the culprit should not be left out and at the same time the freedom of the press should also be maintained. Suppose I am one of those small writers in the Press and suppose I am hauled up every week........(Interruptions.) I have been recently hauled up, true. But the Council must look into these things properly. Clause 13 is the most important provision. Some of us in the journalistic world are just like cats fallen in hot water once. Such a cat whenever it finds cold water, it thinks it is hot water and is very apprehensive of it. That sort of thing should not happen and this clause should be amended suitably to protect journalists.

The hon. Minister was pleased to say that it was just like medical profession or legal profession but there was no such code of conduct for journulists and so on-It all depends upon their own independence and their own experience. If it is thought just like medical profession or legal profession. it will be very harmful and the new people will find it very difflcult to come forward.

One word about the Constitution of the Council, Sir. It is going against the recommendations as well as the
memorandum given by the working journalists. The word working journainst is there but his representation will be a microscopic minority in the Council. Not more than 7 of them will be there. By whatever other name you may call it, the managerial section, etc. gets about 12 or 13 . That should not be allowed because in this Bill the pivotal point, the basic man is the working journalist and he must $b_{e}$ protected and if that is to $\mathrm{be}_{\mathrm{e}} \mathrm{so}$, they must have more representation in the Council. I hope we will have another opportunity to discuss these things when the Bill comes back from the Joint Committee.

डा० राम मनोह्र सं हिया (फर्रुख़बाद) : श्रध्यक्ष महोदय, विद्यालंकार जी श्रौर वारियर साहब को सुनते वक्त मेरे दिमाग में सवाल उठा कि जो यह श्रखारों के एकाधिकार की बात कहते हैं घ्रोर उसके साथ साथ श्रखबारों श्रोर सरकार में एक संघर्ष की बात कहते हैं तो श्राखिर इसका क्या मतलब है । जहां तक मैं समझ पाता हूं हिन्दुस्तान के श्रखबार ज्यादा तर कहिये, प्राय: हमेशा ही सरकार के चपरासी श्रोर संदेशवाहक हैं । इसलिए इस बात को ध्यान से समझ लिया जाना चाहिये । इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रखबार श्रार्थिक दृष्टि से करोड़पतियों के एकाधिकार में हैं चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे टाइम्ज़ श्राफ इंडिया हो, चाहे हिन्दुस्तान टाइम्ज़ हो । श्राथिक दृष्टि से ये श्रपने मालिक के एकाधिकार में हैं, मालिक लोग इन से नफा उठाते हैं, लेकिन नीति, विचार भ्रौर ताकत की दृष्टि से ये सब के सब श्रखबांर सरकार के चपरासी हैं, जैसा मैंने कहा है । उसका एक विशेष कारण यह है कि ये करोड़पति लोग हिन्दुस्तान में ध्रपनी कमाई, प्राय: हर एक श्रनुचित ढंग से करते हैं, छनको डर लगा रहता है कि कब सरकार इनके ऊपर ऐसे कदम उठा ले, इनके खिलाफ कार्रवाई कर ले, इसलिये ये सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते हैं । हो सकता है कभी किसी

प्रधान मंती की सारी जिन्दगी में एक दिन तकरीर न छपी हो लेकिन मुद्न जैसे श्रादमी की तो कोई पंद्रह दिन में एक दफा छुप जाये तो समझो बहुत हो गया घ्रोर वह भी तोड़ मरोड़ करके। इसको श्राप लोग बबूबी देख लिया करते हैं कि हिन्दुस्तान के भ्रबबार मेरी बात तो नहीं छापते हैं लेकिन दूसरे मेरे बनरे में क्या कहते हैं यह ग्रकसर छापा करते हैं

भोमती तारकेखरी सिन्हा (बाढ़) : डाक्टर साहब को यह शिकायत नहीं होन चाहिये, इनकी तस्वीर तो बराबर छट जाती है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : तस्वीर भ्रापकी देखनी है, हुजर, श्रपनी नहीं । बात श्रपनी छेपे तस्वीर श्रापकी छपे । इस बात को भी सोच लीजिये ।

श्रपनी बात में कहना चाहता हूं
प्रध्यक महोदय : श्रगर डाक्टर साहब मेरी तरफ ही देखते रहे तो बहुत श्रच्छा हो 1

डा० राम मनोहर लोधिया : मैं क्या करूं ? कमी कोई सुरीली श्रावाज्ज निकल जाया करती है तो कान उस तरफ हो ही जाया करते हैं ।

बैचारिक एकाधिकार सरकार का है प्रोर मिल्कियत का या नफे का श्रधिकार करोड़पति का है। श्रगर इस बात को हम न समझूंगे तो श्रबबार की कोई भी भ्रागे की नीति ठीक तरह से नहीं चल पायेगी।

एक चीज़ की तरफ में श्रापका घ्यान बींचना चाहता हूं । घ्राज हिन्दुस्तान में बबरों का सब से बड़ा म्रोत सरकार बन गई है। सरकार न सिर्फ केन्द्र श्रोर प्रान्तों वाली बल्कि एक माने में जिले वाली भी। म्रीर में जिले के संवाददाताश्रों की तरफ से कहना चहना हूं कि उनको हतनी ज्यादा मातहती

रहती है सुपरिन्टेडेंट पुलिस की या कलंक्टर की कि जिले का संवाददाता बेचारा बिल्कुल ही गुलाम जैसा हो जाया करता है। सरकार ही खबरों की स्रोत है श्रोर खबरों का स्रोत इतना अ्रधिक हो जाता है कि चाहे लालच के जरिये, विज्ञापन के जरिये या डर दिखला करके, जिस तरह से भी हो साधन बहुत सारे हैं। सरकार झ्रपनी बातों को छपवा लिया करती है । सरकार कोई दो देशों के बीच क्षगड़ा भी पैदा कर सकती है श्रगर चाहे तो घ्रपनी इच्छा से ओ्रोर कई दफा न जाने कितनी चीजों को भाँ चढ़ा करके म्रोर श्रांखों में हंसी ला करके लोगों के मन बना दियं करती है ।

ऐसी हालत में बुनियादी बात को सोचते हुए मैं दो छोटे से सुझ्ताव श्राप को दे देना चाहता हूं कानून घ्रोर प्रशासन के । पहला मुझाव जो में दे रहा हूं उससे कोई श्रधिक फर्क नहीं पड़ेगा, मात्रा का ही फर्क पड़ सकता है । जो ग्रखबारों के मालिक हैं, करोड़पति लोग हैं, वे उद्योग के मालिक न रहें । थोड़ा ही फर्क पड़ेगा । फिर भी वे झ्रपना १ैसा दूधर उधर लगाते रहेंगे लेकिन सीधे मिल्कियत दोनों की बिल्कुल श्रलग कर दी जाये । भ्रौर तब जो करोड़पति लोग स्वयम् श्रखबाओं के मालिक हैं वह इस बात की कोशशा करेंगे के सन्वाई श्रोर ताजगी के साय श्रपने प शबारीं को चलायें श्रोर शायद ज्यादा नफi कमाने की दृष्टि से हम जंसे श्रादमियों के साथ थंड़ा बहुत न्याय इधर उधर कर जाये।
13 hrs.
दूसरा सुझ्नाव मुझ्ने इस बात का देना है कि जो कुछ भी यहां कम्पनी कानून के बारे में तब्दीलियां हुई हैं ग्रोर सरकार को ट्राइब्यनल के सामने जा कर के श्रधिकार मिल गया है कि भ्षगर कोई कम्पनी श्रपने काम को बराब तरह से चला रही है वहां प्रशासक नियुक्त कर दिया जाये, यह किसी कम्पनी के लिये तो हो सकता है लेकिन श्रबबार वाली कम्पनी के
[ डा० राम मनोहर लोहिया]
लिये सरकार को प्रशासक नियुक्त करने का श्रधिकार श्रमी नहीं देना चाहिये। कम से कम विरोधी लोगों को इस के लिये सावधान हो जाना चाहिये घोर तैयार रहना चाहिये पूरी तरह से विरोष करने के लिये । बेसे यह भखबार बुनियादी तोर से सरकार के ही हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो घोड़ा बहुत इधर उषर का छुप जाया करता है वह भी प्रशासक के ग्रा जाने से बन्द हो जाया करेगा। श्रगर मान लीजिये कि किसी श्रख्वारी कम्पनी को सरकार को छेड़ना छाड़ना है, खर्म करना है, पहली बात तो मुझे इस सम्बन्ध में यह कहनी है कि श्रापसी झ्षगड़े की दृष्टि से जैसे एक करोड़पति का ग्रोर दूसरे करोड़पति का किसं। निसीं मंत्री से सम्बन्ध होता है उसी तरह से एक न एक श्रबबार से हर करोड़प्पत का सम्बन्ध रहता है, यह जो हेर फेर रहता है वह भी खराब बात है लेकिन साथ साथ मुझे यह कहना है कि ग्रगर प्रशासक नियुक्त करने की ही बात हो तो मैं समझता हूं कि विरोधी दलों में से कोई प्रशासक हो जाये तो ज्यादा श्रच्छा रहेगा, या यह कि प्रेस कौंसिल को वह श्रधिकार दिया जाये । यह मैंने दो सुसाव रबे ।

इस के साय साथ जहां में सज्नाई की बात करता हूं वहां एक ताजा ताजा उदाहरण श्राप को दिये देता हूं । कलकत्ते में ग्रभी हड़ताल हुई 25 तारीब्ब को। ग्रख्बवारों में छपा कि वह 12 प्रतिशत हड़ताल हुई । बिल्कुल झूरू बात है । मैं ग्राप से कहृ देना चाहता हूं कि हड़ताल कम से कम 80 से 90 प्रतिशत थी । दफ्तरों की हड़ताल । मैंने कलकते का उदाहरण इसलिये दिया कि वह हिन्दुस्तान का सब से बड़ा शहर है । यह बात सब जगह लागू होती है। किसका एकाधिकार है। करोड़पतियों का एकाधिकार है या फिर शायद सरकार का एकाधिकार है। सरकार नहीं चाहती थी कि उस की प्रष्न

नीति के खिलाफ किसी भी प्रदर्शंन या श्रान्दोलन की ताकत बढ़ाई जाये भ्रोर इसलिये उस ने यह झूठ बोला हड़ताल के बारे में । बैसे में कोई इस "भारतबन्द" श्रान्दोलन से खुश नहीं हूं। मैं चाहता था कि यह श्रान्दोलन चलत। रहे, पांच सात दिन लगातार, ताकि इघर य उधर फैसला हो जाता। मैं चाहता था कि रेल भी इस में शामिल होती, लेकिन चाहने की बात ग्रलग छोड़िये, मैं तो श्राप के सामने खाली सच्चाई की घ्रोर सूठ की बात रब रहा हूं कि किस तरह से भ्रखबार बाले जिस चीज को नहीं चाहते उसे दबा दिया करते हैं । इन्सानों की कितनी मोतें हुई इस को तोड़ तोड़ कर छापते हैं। मैं ग्राप को एक श्रोर उदाहरण देता हूं। जब यहां पर मस्विदा श्राया था कि सदस्यों की तन्खाहां श्रोर भत्ते घढ़ाये जायें । ग्रभी कुछ लोगों को इससे शिकायत थी कि मेरे बारे में छपता जरूर है, लेकिन क्या छपता है, कि मैं कहीं टहल रहा था, जैसे मुझे इस बात से खुणी हो रही थी कि भत्ते बढ़ाये जा रहे हैं । श्राप इस बात को श्च्छो तरह जानते हैं कि सारे दिन यहां बैठा रहना करीब करीब नामुमकिन है, श्रोर कोई भी सदस्य नहीं जानता कि किस वक्त सदन में क्या हो रहा है जब तक वह बुद यहां नहीं बैठा रहता है। इसलिये यह इशारा कर दिया गया कि भत्ता बढ़ाते वक्त मैं चला गया। यह कितनी झूठ बात है, खास तोर से तब जब भत्ता भ्रोर तन्ख्वाह को बढ़ाने वाले कानून के श्राते वक्त मैंने सब से ज्यादा हल्ला मचाया था कि यह काम हगिज नहीं होना चाहिये । हम को दामों को घटवाने की कोशिश करनी चाहिये, भ्रपना भत्ता नहीं बढ़वना चाहिये। में भ्राप को नमूना बतला रहा हूं कि किस तरह से किसी श्रादमी को किराने के लिये उस के बारे में कितनी मनगढ़त्त बातें चलती हैं

में श्राप को एक श्रोर उदाहरण देता हूं, जो कि शायद भाप के सामने से न गुजरा हो।

मेरे बारे में एक या डेढ़ महीने पहले कुछ श्रखबारों ने छाप डाला था कि इस को ग्रब की जिन्दा नहीं लौटने देंगे बिहार से, श्रौर पूरी सुर्खी के साय छापा था कि जिन्दा नहीं लोटने देंगे। मेरा क्या कुसूर हुग्रा था। 28 तारीख को मैंनें जैक्सन में कहा था जो कि भूतपूर्व प्रघान मंत्री के लिये था। श्रगर देखा जाये तो शायद यह्र ६तना मामिक ग्रीर बढ़िया था जसा कि किसी प्रोर ने नहीं कहा था। लेकिन वह प्रधान मंत्री के लिये नहीं बल्कि सन् 1946 के पहले के श्री जवाहरलाल नेहुह के बारे में था । यह मैंने जंकशन, मिसिसिपी के एसोसिएटड प्रेस के सामने कहा था । कुछ दबाव डाल कर वह मुझ्स से लिया गया था, लेकिन वह बन्द कर दिया गया, छपा नहीं । घोर 30 मई को जो चीज हीगज छपनी नहीं चाहये थी, जो कि ग्रमरीका में नहीं छपी कहीं, वह श्राधी तोड़ मरोड़ कर, श्राधी सही रख कर, श्राधी द्यूठ मिला कर हिन्दुस्तान में छापी गई । नतीजा इस का हुग्रा कि मेरे खिलाफ लोगों को भड़का दिया गया सच ग्रोर मूठ मिला कर । इस का नतीजा हुग्रा कि बिहार वाले लोगों ने भ्रखबार में बड़ी सुर्खी के साथ छापा कि जब श्रबकी दफे यह श्राये तो जिन्दा नहीं लौटने देंगे, श्रोर जूता, इँटा, पत्थर वगँरहं भी इस के साथ होता है। जब कभी मैं कोई जुमला इस्तेमाल करता हूं तो याद रखना कि मैं किसी ऐसे सन्दर्भ में ही कहा करता हूं। वैसे मैं ने कहा था कि में माननीय भूतपूर्व प्रधान मंत्नी के बारे में कुछ नहीं बोलंगा, भगर मुझे उकसाया. नहीं गया । लेकिन मुझे इतना जबर्दस्त उकसाया गया जिस का ठिकाना नहीं । लेकिन में यह बात नहीं बतलाकंगा कि मैं क्या बोला था ग्रोर क्या नहीं ।

लेकिन मैं बहुत श्रदब के साथ एक बात प्रधान मंत्री साहब से कह देना चाहता हूं, एक बात जो शायद छपे नहीं, हांलांकि सिक्कों की बात दिन रात छपती है, कसम की बात दिन रात छपती है । बड़ा भारी पाप हो रहा है पाज. देश्य में । लेकन एक

बात में सिद्धान्त की कहना चाहता हूं कि जब कोई अ्यादमी मरे तो तीन सी बर्स तक उस का कोई सिक्का या स्मारक वगैरह मत बनाश्रो क्योंकि तब फैसला हो जायगा कि वह श्रादमी वक्ती था या इतिहास का था, उस की ख्याति किस ठंग की थी। यह सिद्धान्त की चीज है। विवेक भ्राना चाहिये देश में । भ्राखिर हम श्रब्वारतों को किस लिये पढ़ते हैं। विवेक के लिये। लेकिन विवेक श्रा नहीं पाता है। मैं प्राप को एक ताजी मिसाल दिये देता हूं। बिल्कुल साफ बात है कि पाप हो रहा है, श्रोर में कोई बड़ी बुशी से यह बात नहीं कह रहा हूं। ऐसा समय श्रा सकता है तीस या चालीस वर्ष के बाद जब कि भावी पीढ़ियां उन कामों को उजारेंगी जिन को यह पीढ़ी कर रही है, क्योंकि इतिहास में म्रोर वक्ती ब्याति में बड़ा फर्क होता है। इसी तरह से मैं भाप को ग्रभी की एक ताजी मिसाल दिये देता हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने फरमाया था कि सामुदायिक विकास संगठनों से जीपें हटा ली जायेंगी। मुल्शे यह बात पसन्द भाई, खाली इच्छा के लिये नहीं, में ने सोचा कि इस से नया युग शुरू होता है । सत्तरह वर्षों का फंशन श्रोर विलासिता का युग बत्म हो रहा है प्रोर नया सादगी का युग भुल् हो रहा है, लेकिन फिर उस के बाद क्या हुप्रा । यहां पर किसी माननीय मंन्नी साहब ने फरमाया कि यह काम तो नहीं हो पायेगा क्योंकि सामुदायिक विकास संगठन का काफी बड़ा हिस्सा पंचायत परिषदों के श्रष्यार में होता है । ऐसी स्थिति में हम इस काम को केसे कर सकते हैं। भ्रब जीप की बात तो छाप दी गई श्रबबारों में मोटे मोटे शाब्दों में, सुर्ब्वी से, जैसे कि प्रबबारों के लिये इस दुनिया की सब से बड़ी ख्बबर थी, लेकिन जब इसी सरकार के एक मंत्री स्वीकार करते हैं कि यह काम हो नहीं सकता क्योंकि पंचायत परिषदों के हाय में वह जीप हैं, तो वह ख्यार किसी एक कोने में इधर उधर छपी जिस से कि पता न चले कि क्या हुपा। बह ठपोरसंबी

## [ डा० राम मनोहर लोहिया ]

चल रही है। हमारे देश का चरित्न इस ठंग का बन गया है कि खाली इरादा बतलाते रहो, लेकिन श्रमल उस पर कुछ मत करो । मैं समझता हूं कि राजपुरुषों का कार्यक्रम इस ढंग का बनता चला जा रहा है कि हमेशा fित नये नये इ.दाे बताते चलो ताकि जनता खुश हो जाये कि हां, भाई बहुत श्रच्छा इरादा है भले ही वह श्रमल में न श्राये । नतीजा क्या होगा कि फिर जनता में विवक नहीं रह जायेगा । विवेक खत्म हो जायेगा घ्रोर राष्ट्र कभी श्रागे नहीं बढ़ पायेगा। इसी तरह से जो ताजगी श्रानी चाहिये खबरों में वह नहीं श्रा पाती, ग्रौर इस का मुख्य कारण यह ग्रंग्रेजी है । मैं समक्षता हूं कि जहां कहीं भ्रंप्रेजो भाषा का इस्तेमाल होता है वहां विचार श्रोर विइलेषण म्रच्छी तरह श्रा नहीं सकता । क्योंकि एक देशी ग्रादमी के लिये अपनी भाषा का इस्तेमाल भी बड़ा कठिन होता है, एक परदेश की भाषा वह चाहे जितनी श्रण्छी सीख ले, उस के इस्तेमाल में करीब करीब शब्दों का जोड़ सा हो जाया करता है । जिस भाषा में केवल शब्दों का जोड़ हो, कुछ मुहावरों का जोड़ हो तो वह सिफ मुहावरेबाजी, लफ्फाजी श्रोर लच्डेद्यारी हो जाया करती है । कोई विचार श्रोर विश्लेषण उस में नहीं ग्रा पाता है । में समझता हूं कि हमारे जो विधायक हैं हिन्दुस्तान में वे श्रपना काम श्रच्छी तरह कर नहीं पा रहे हैं । जो विधायक होते हैं वह बजाय विचार की ताजगी रबने के शब्द ध्रोर व्याकरण की पुरानी र्व़ियों श्रोर परम्परा में फंसे रह जाया करते हैं । भ्राज जो प्रैस कोंसिल बनेगी, वह शायद ही कुछ कर पाये क्योंकि जितनी कोंसिलें बना करती हैं किसी भी देश में वह परम्पराएँ श्रोर सनातनवादी रूढ़ियां लिये होती हैं। भ्राखिर इस में कौन लोग चुने जायेंगे । घ्ससरदार लोग, नामी लोग । श्रोर नामी लोगों में, में समझता हूं, पुराने रास्ते पर चलने वाले ही हुग्रा करते हैं। इसलिये में इस बारे में साफ कह देना चाहता

हूं कि यह प्रेस कोंसिस की जिम्मेदारी नहीं है, खुद सरकार की जिम्मेदारी है 1 भगर सरकार तार सेवा, दूरमुद्रक सेवा, श्रंश्रजी में चलाती है तो निश्चित रूप से हिन्दुस्तान के श्रबबारों में ताजगी श्रोर सच्चाई कभी घ्रा नहीं सकती। इसलिए मेरी सब से बड़ी भांग यह है कि तार सेवा म्रोर दूरमुद्रक सेवा से श्रंप्रजी भाषा का इस्तेमाल जल्दी से जल्दी बत्म हो जाये, न सिर्फ इसलिए कि जो जामूस लोग हैं बे हैमारे देश का बड़ी जल्दी इस्तेमाल कर लिया करते हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे श्रबजनार भ्रादि इस कारण भूठ का भंडार बनते चले जा रहे हैं। में यहं छोटी मांग नहीं कर रहा हूं कि तार सेवा श्रोर दूरमुद्रक सेवा से आंप्रजी के इस्तेमाल को हटटाया जाये । इसके बदले में मैंने हिन्दी का नाम नहीं लिया। ये ₹ंगला या किसी भी देश की भाषा में हों। लेकिन इन संचार सेवाश्रों से श्रंग्रेजी को बत्म किया जाये। में किसी न्यूज एजेंसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन श्राप जानते हैं कि किस तरह उसने गड़बड़ मचायी थी घ्रोर मेरे ऊपर करीब करीब हमला करा दिया था। श्रोर यह बह संचार सेवा है जिसे सरकार तरह तरह से बहुत भैसा दिया करती है । वह पर्ध सरकारी संस्था है ।

> The Minister of Information and (Shrimati Indira Broadcasting. Sandhi): Mr. Speaker, Sir, I am glad to see the widespread interest in this measure. Wherever I have gone in the last few weeks, I have been questioned about it. Most of the newspapers have commented on it editorially, and the fact that the Government of India have brought back the Bill, which was shelved ten years ago, $i_{\text {s indicative of the great impor- }}^{\text {tance which we attach to it. }}$

In the long debate which took place in the Rajya Sabha, many opposing viewpoints were put forward
and criticisms were made of some of the provisions of the Bill but, so far as I can remember, not a single Member opposed the Bill.

The setting up of a Press Council was 'an important, perhaps the most crucial, recommendation of the Press Commission. It was felt at that time that the sooner the Press Commission was set up the better it would be for the profession of journalism, for the newspapers themselves and for the democratic process to which we all attach so much importance. Democracy, as we know, entails the balancing of the rights and privileges with duties and responsibilities. In a totalitarian set up the people and press are regulated by Government, but in a democracy the society must reguiate itself. So, ideally, a code of conduct should grow from within and should be sustained by internal sanctions. But, so far as I know, neither on the part of the profession of journalism, nor of the newspaper industry, have we witnessed any such attempt at self-regulation. Nor have we noticed any move towards a code of conduct, especially in curbing restrictive and unfair practices.

I hope hon. Members will not misunderstand me. I have had my share of bouquets and brickbats from newspapers of the right, the left and the centre, as well as from those who are not supposed to have any politics at all. I bear them no grudge and I would like to give credit where it is due. As newspapers go, our newspapers in India are of a high level, but cases do occcur of breaches of accepted standards. So, the need for some machinery of selfregulation is self-evident.

I am not unaware of the dangers inherent in this situation. Freedom of expression is a fundamental right but it is also one which can be easily abused. Lamartine said:
"When the press is the echo of sages and reformers, it works.
well; when it is the echo of turbulent cynics, it merely feeds political excitement."

Similarly, Benjamin Franklin wrote:
"If by the liberty of the press, we understand merely the liberty of discussing the propriety of public measures and political opinions, let us have as much of it as you please; but, if it means the liberty of affronting, calumniating, and defaming one another, I own myself willing to part with my share of it whenever our legislators shall please to alter the law; and shall cheerfully consent to exchange my liberty of abusing others for the privilege of not being abused myself."

Some newspapers, while writing about this Bill, have commented that the reguations can be misinterpreted in the wrong hands. But that is true of any law or regulation. Yet, we cannot do without laws. Civilization consists of the individual's voluntary acceptance of certain curbs on his behaviour and his desires. No civilized society can exist, or live an ordered life without regulations. For, while each man wants to be free, it is society's duty to see that his freedom does not impinge on the freedom of others.

In this Bill an effort has been made to safeguard the rights of the press and to protect its freedom of expression. We do hope that the new law will promote healthy traditions of journalism. If there are any lacunae or wrong trends, the proposed Joint Committee will no doubt look into them and correct them. Government have no other desire than to provide the best possible and the most carefully devised machinery for selfregulation.

An important question is how freedom of the press and of the journalistic profession can operate within the framework of an industry. The Press

## [Shrimati Indira Gandhi]

Council will have to deal with both these aspects: with professional matters as well as with the future of the industry.

Some hon. Members have sopken of the growing concentration and the monopolistic tendencies. These tendencies are not good anywhere. But in India, where most of the large newspapers are not only in a foreign language but emanate from cities which are unrepresentative of the vast majority of our population, there is the grave danger that the viewpoint and self-interest of an exceedingly small section of society may be presented authoritatively as the voice of the people. These tendencies can be checked only by assuring free and fair competition and by lending a helping hand to small and mediumsize papers. The other day there was a conference in Delhi of such newspapers and a long list of demands was presented. I certainly hope that Shri Diwakar's Committee, which is dealing with this matter, will go into these problems thoroughly and give us practicable suggestions for ameliorating the difficulties of the smaller newspapers.

Sir ${ }_{\text {c }}$ I do not wish to go into details. But one thing is certain, that to serve any useful purpose, the Press Council must be invested with dignity and authority, so that it cannot be brought into contempt and so that it is respected by the Press as a whole. The recommendation that the Chief Justice of India should nominate the Chairman is to ensure that the Chairman should be a person of high integrity and impartiality and preferably of high judicial expertence and expertise in assessing evidence.

In the difficult times through which our country is passing the press has to remember its vast social responsibility. It is my fervent hope that the proposed Pres ${ }_{\text {s }}$ Council will be a means to that end. It is with this desire that Government have intro-
duced this Bill and seek to carry it through with whatever changes may be deemed necessary by the Joint Committee.

Personally, I should like the tremendous powers of the press to be used to reveal the true voice of India, to urge and encourage our national efforts, to help in forging national unity and to achieve an identity of purpose with national policy. Thus, it could play a truly significant role in winning public co-operation and strengthening public participation in the great and challenging tasks which await us.

श्रोमती तारकेखवरी सिन्हा : श्रष्यक्ष महोदय, पहले तो में सूचना तथा प्रसारण मंन्निणी जी का स्वागत करती हूं इस बिल को लाने के सिलसिले में ।

इस बिल का इतिहास भ्रगर हम देखें तो हम महसूस करेंगे कि ग्राठ साल हम ने गंवा दिए फिजूल की बहस में। सिलेक्ट कमेटी में यह मामला जाए या न जाए इस बात पर श्राठ साल पहले जी श्री केसकर महोदय यह बिल लाए थे तो वह ठप्प पड़ गया था। इससे हमको कुछ फायदा भी हुग्रा श्रोर कुछ नुक्सान भी हुग्रा। फायदा यह हुग्रा है कि हम ने बहुत कुछ तजर्बा श्रपना बढ़ाया है।

### 13.19 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]
प्रंस कमीघन के जो सुकाव भाए उनके बारे में तरह तरह के सुझ्ताव दिए गए, उन पर टीका टिप्पणी हुई। उससे हमारा फायदा हुप्रा। श्रोर नुकसान यह हुप्रा कि जितना वातावरण श्राज का दूषित हो गया है कुछ श्रख्वबारों की वजह से-सब की वजह से नहीं सेग्रगर पहले ही यह्ह प्रैस काउंसिल क्षा गया होता तो यह् वातावरण दूषित न हो पाता। मैं घोर सदस्यों के साप हां में हां मिलाती हुई

इस बात को कहती हूं कि श्रधिकतर हमारा जो प्रंस है, हमारी जो जनवाणी प्रैस के द्वारा मुखरित होती है वह एक ग्रच्छे कायदे से मुखरित होती रहती है। एक जमाना तो वह था शायद मैंने उस समय होश भी नहीं सम्हाला था जबकि वही सम्पादक, वही प्रैस के काम करने वाले कर्मचारी, वही सम्वाददाता, उन का एक बहुत बड़ा हाथ रहा राष्ट्रीय स्वातंब्य के संग्राम में। उस जमाने में जबकि लाठियों श्रोर गोलियों के बीच से गुजरना पड़ता था बोलने वालों को भी श्रोर लिखने वालों को, उस समय भी हम ने यह देखा कि उन की क़लम टूटने नहीं पाई, उन का साहस मिटने नहीं पाया। स बल जो उन का मिला देश का वह बड़े श्राधार के रूप में मिला परन्तु श्रफसोस यह होता है कि जो ग्रख़बार इस तरह के निकला करते हैं जो कि जनता को श्रष्ट करते हैं, उनके दिमाग़ ग्रोर सोचने, समझ्सने की पद्धिति को ध्रष्ट करते हैं, उन से जितना नुकसान होता है, बाक़ी श्रख़बार वाले श्रच्छा भी लिखते रहें तो भी उन से उतना फ़ायदा नहीं होगा। कहावत मशहूर है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तालाब में श्रगर एक मछली सड़ जाती है तो वह सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक नाली का पानी सारे दरिया को गंदा कर देता है। श्राज दिल्ली में पानी के बारे में इतनी चर्चा हो रही है कि पानी गंदा हो गया। भ्भब कोई सारी जमुना का पानी तो गंदा हो नहीं गया। हुग्रा यह् कि एक नाला बह कर निकल भ्राया जमुना में श्रोर उस एक नाले ने जमना के सारे पानी को दूषित कर दिया है। जमुनां का पानी पीने के लायक नहीं रह गया है। इसलिए ऐसे भ्रख़बार जोकि इस तरह की बातें छापते हैं, निकृष्ट तरीक्रे की बातें छापते हैं, गंदे तरीके की बातें छापते हैं वे इस तमाम वातावरण को मोर भी दूषित कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि श्रगर दस श्रख़बार भी श्रच्छी बातें छापें तो वे इस तरीके से मन पर श्रसर नहीं करती हैं। श्रामतोर पर इच्छा होती है, भावनाएं होतं।

हैं, हम न भी पढ़ना चाहें, उन बातों को तो भी चूंकि नजर के सामने वे श्राती हैं इसलिए वे पढ़ लेते हैं। श्राज इस देश में भ्रख़बार पढ़ने वालों की तादाद कोई कम नहीं है यह देश श्रनपढ़ देश माना जाता है परन्तु यहां पर करीब 57 लाख लोग ग्रखबार पढ़ते हैं। एक श्रखबार पढ़ने वाला भ्रादमी कम से कम उस बात की चर्चा दस श्यादमियों से करता है। गांव में एक, दो ग्रख़बार ग्याते हैं। लेकिन हम लोगों का तर्जुबा रहा है कि भ्रगर गांव में ग्रख़बार एक श्रादमी मंगवाता है तो कम से कम 25 घर उस श्रख़बार को लेकर पढ़ते हैं। उसके घोर पड़ोस के परिवार वालों को इस प्रकार उन खबरों की जानकारी हो जाती है। ग्रख़बारों का बहुत बढ़ा महत्व है। मैं यह बात क्यों कह रही हूं ? हम ने महसूस किया है कि पिछले 8-10 वर्षों में जिस तरीके से वातावरण इस देश का निर्माण होना चाहिए था वह नहीं हुग्रा है। इस के लिए हमारे कुछ श्रख़बारों की जिम्मेदारी रही है कि उन्होंने उस वातावरण को बिलकुल विषाक्त बना दिया।

ग्रह्यक्ष महदय, मैं एक ग्रख़बार की चर्चा करती हूं। उस श्रख़बार को बहुत नाज है कि देश में उस की दस लाख कापिथां बिक्री होती हैं। वह श्रख़बार बड़ी हिमाकत से इस बात को कहता है कि वह कुछ ऐसे श्रख़बारों में से एक है जिनकी कि देश में बिकी सबसे श्रधिक है। उस की एक प्रति में श्राप के सामने रखना चाहती हूं ग्रोर उसमें से कोट करना चाहती हूं। 14 मार्च का वह ब्लिट्ज घ्रखबार है। उसके बारे में श्राप को सूचना देने की ग्रावश्यकता नहीं थी। उस में से में कोट करके यह दिखलाना चाहती हूं कि किस तरीके से वातावरण को विषाक्त किया जाता है। 14 मार्च के ग्रख़बार बिल्ज्य में एक खबर छपी थी कि प्रधान मंती श्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में यज किया जा रहा है उन को मारने के लिए। सारे देश में यह बबर फँल गई। मेरी उस में चर्चा की गई थी। नाम तो उस-
[श्र:मनें। तारकेइवरं। सिन्हा]
में मेरा नहीं लिया गया था लेकिन जो घ्मखबार लिखने वाले हैं वह समझते हैं कि उनकी उस खबर को पढ़ कर पढ़ने वालों को स्वयं यह मालूम हो जायेगा कि किस के नाम की चर्चा की जा रही है। उस श्रख़बार में इतने मोटे मोटे छरुफ में यह खबर छपी थी। सारे हिन्दुस्तान में उस की चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की श्रसेम्बली में सवाल श्राया। $2,3,4$ दिन की तहकीकात के बाद इस श्रख़बार की उस खबर के बारे में कहा गया कि वह सरासर निराधार श्रोर गलत खबर छुपी थी। परन्तु उस का श्रंजाम क्या हुश्रा ? सारे देश में उस की चर्चा हुई। सारे देश में तरह तरह के लोग सोचने ग्रोर समझने वाले होते हैं श्रोर उससे कुछ लोगों को शक्र हो ही गया होगा कि ऐसा निकृष्ट क्राम भी मैंने किया होगा। किसी ग्रादमी के लिए किसी भले घादमी के लिए इस तरह के वातावरण में रहना, पलना ग्रोर श्रपने को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मंत्री महोदय को याद होगा कि मेंने उन से मिल कर इस बात की चर्चा भी की थी। मुझ्ने उन की इस बात को सुन कर बड़ी खुणी हुई जब उन्होंने यह कहा कि मैं ऐसे ग्रख़बार को नहीं पढ़ा करती हूं परन्तु दिभ्कत यह है कि उन की तरह सब नहीं सोचा करते हैं श्रोर सब नहीं समझा करते हैं। श्रखबार पढ़ने वाले बुरा भला सब कुछ ही पढ़ते हैं।

मुक्ने इस बात का बहुत भ्रफसोस है कि बड़े बड़े जो मंत्री हैं, मंत्नियों से बढ़ कर जो बड़े बड़े नेता हैं वह उन श्रख़बारों को प्रश्रय देते हैं। माननीय गृळ मंत्री के साथ बिलट्ज के सम्पादक का 18 जलाई के श्रंक में एक जो इंटरब्यू दिया गया उस को देख कर श्रफसोस ठुग्रा। मेरा मत है कि ऐसे जो हंटरव्यू दिये जाते हैं वे गलत दिये जाते हैं। इसी तरह दिल्ली में एक श्रखबार वाले ने श्रध्यक्ष महोवय के विरुद्ध भ्रपने भ्रबार में गंदे

लफ्जों में एक इल्जाम लगाया। श्रब कीचड़ जब सफेद कपड़े पर पड़ जाती है, सफेद कपड़ा भाप पहने हुए हैं, भ्रगर इस पर कोई कीचड़ पड़ जाय तो उस पर दाग पड़ जायेगा श्रोर धोबी के घर धुल घ्राने से भी वह दाग नहीं मिट पायेगा। जहां ऐसे एसे भ्रब़बार हों जिन्होंने कि श्रष्यक्ष महोदय को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी कीचड़ उछाली, प्रष्यक्ष महोदय, जोकि देश के सब से बड़े लोकतंत्री सदन के श्रध्यक्ष हैं, लोक सभा की सिमटी हुयी श्रमानत हैं, जिम्मेदारियों की श्रमानत हैं घ्रोर इज्जत की ग्रमानत हैं उसकी म्मस्मत की श्रमानत हैं, एक गैरजिम्मेदार श्रख़बार की हिमाकत ने उस घ्रस्मत को छनने की कोशिश की। ऐसे श्रख़बार दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बिका करते हैं जिनका कि मकसद संसर् सदस्यों को छेड़ने ग्रोर उनको चूटियां काटना रहता है। इस तरहं के भ्रख़बारों को कोम्पलीमैंटरी कापियां उन के पास पहुंचायी जाती हैं जिन्हें भले ही कोई ग्रोर न पड़ता हो लेकिन संस ए सदस्यों को वे जरूर पढ़ायी जाती हैं। इस तरहं के श्रख़बार जिनमें कि उस तरह की गंदी बातें लिखी होती हैं संस स् सदस्यों को पढ़ायी जाती हैं। मुझे तो यहुं देख कर तरस श्राता है कि बड़े बड़े नेता एंसे ग्रख्बबारों को प्रश्रय देते हैं, उन को बुलाते हैं, हांटरव्यू देते हैं ग्रोर अ्रपने पास से उन को खबरें देते हैं। ब्लिट्ज में जो खबरें इस तरह से जाती हैं घ्रोर छपती हैं दूसरे दिन ब्लिट्ज में छपी वह खबर भाफिशिएली सच निकलती है। कैसे यहं खबरें उन श्रखबारों द्वारा दं। जाती हैं ? कैसे उन्हें यह सब ग्राफशिएल बातें मालूम हो जाती हैं। कसे इस बात से इनकार हो सकता है कि दरम्रसल यह बात सही है ? गृह मंत्री महोदय को कोई जरूरत नहीं थी कि ब्लिट्ज को वह एक फूल माला चढ़ा दें । उन्होंने अपने वक्तष्य में यह कहा-प्रोर फिर श्रस़बार वालों की श्रादत है कि कोई घंगुली छुला दे तो वह उसका बाजू ही पकड़ लेंगे-इसलिए

बिलट्ज ने लिखा:--
"The Home Minister spoke in praise of the role played by Blitz in the exposure of economic and political corruption."

होम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया, जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने यह् बताया कि बिलट्ज ग्रधबार के खबरों के छापने की जो पद्वति हैं वह उस से बड़े प्रभावित हुए हैं। बिलट्ज ने बहुत बंड़ी नेकनामी हासिल की है श्रौर उस ने इस मुल्क का वातावरण बदल दिया है। हमारे गृह मंत्री क्या करते हैं श्रोर क्या नहीं करते हैं इस के बारे में मैं नहीं जाना चाहती परन्ज़ ग्ह मंत्री महोदय इस देश के नेता हैं, इस देश के एक बहुत बड़े नेता हैं, सरकार के बहुत बड़े ग्रधिकारी हैं, सरकार को चलान में, शासन को चलाने में उन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, श्रगर एसे महान व्यक्ति इस तरह के श्रख़बारों को प्रश्रय दिया करेंगे कि तो इस देश का भाग्य कर्भं बदल नहीं सकता है श्रोर इस देश का दुर्भाग्य बराबर बना रहेगा .

श्रो बागड़ो (हिसार) : बिलट्ज के ऊषर माननीय सदस्या मुकद्द्मा चलायें।

श्रोमती तारकेखवरी सिन्हा : मुकद्दमा चलाने की बात कही जाती हैं। यह हर कोई जानता है कि कोई भला ग्रादमी डिफे मेशन केस जाकर कोर्ट में तब दायर करे जब उसे श्रपने बाप दादों का श्राद्ध कराना हो। कौन नहीं जानता कि कोर्ट में जाने से श्रौर मुकद्ट्मा लड़ने में बेट-बेटे, पोते-पोती, श्रोर बापदादों की इज्जत का वहां पर जनाजा निकलता है। श्राज का कानून इस लायक नहीं है कि कोर्ट में मानहानि का मुकदमा चलाया जाये। चीज़ यह है कि जो खुद कीचड़ है उस पर कोई कीचड़ नहीं डाल सकता है। परंतु जिस का सफेद ६पड़ा हं उस के ऊपर कोई एक बार भी कीचड़ फेंक देता है तो 1000 कानून

के मुकद्दे भी वह कीचड़ उस के ऊपर मे नहीं उतार सकते ।

मैं एक बात इस सिलसिले में जरूर कहना चाहुंगी कि कोई कानून एसा ग्रवश्य बन जाना चाहिए कि जो ग्रबर इस तरह की चीजों को लेकर छपे श्रोर वह झ्झूट साबित हो जाय तो श्रखबार वाले के ऊपर जुमाना किया जाय ग्रोर उन के ऊपर एक पेनाल्टी लगाई जाय

श्री बागड़ी : गृह मंत्री का क्या टुग्रा ? गह मंत्री ने बिलट़ज को जो खबर दी तो उस के खिलाफ़ क्या ऐक्शन लिया गया ?

भीमतो नारकइवरो सिन्हा : माननीय सदस्य सब्र से सुनें। ने इतनी बेसक्री ब्यों दिखला रहे हैं ?

नाइजेरिया में भी इस के लिए एक बिल श्राया है। नाइजेरिया में भी कुछ प्रैस ऐसे मौजूद हैं जोकि बुरा काम करने हैं, गंदा काम करते हैं। उन पर रंक लगाने के लिए वहां पर एक बिल भ्राया है। उस में यह कहा गया है कि श्रखबारों में ग्रगर कोई खबर छापी जाती है श्रोर उस के कारण किसी का कोई नुक्सान होता है, किसी ग्रादमी पर उस के दारा लांछन लगाया जाता है ग्रोर पीछे क्रगर वह़ लांछन साबित नहीं हैंता है तो उस श्रखबर वाले के ऊपर गलत खबर छापने ग्रोर लांछन लगाने के वास्ते मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए .ग्रोर उस पर जुर्माना होना चाहिए। नाइजेरिया में जुर्माना करने के पांच सौ पौंड की रकम रक्खी गई है। में चाहूंगी कि ज्वाएंट सेलेक्ट कमेटी इन चीजों पर गोर करे कि जो यह स्टंचुटरी बोर्ड ग्रर्थात प्रैस कौंसिल बनाई गई है वह यहुं हक क़ भी श्रपने पास रक्खे कि श्रगर कोई जिम्मेदार श्रखबार इस तरह की बातें लिखता है ग्रोर जिम्मेदारी का दावा करता है तो उस के ऊपर एक बहुत बड़ा जुर्माना होना चाहिए श्रगर वह बात गलत साबित होती है।

## [भ्र.मती तारकेशबरी सिन्हा]

मैं इस बात का स्वागत करती हूं कि प्रैस कोंसिल एक स्टेटुटेरी बाडी बनाया जा रहा है-ऐसं। संस्था बनाया जा रहा है, जो कानूनी बंग पर काम कर सके। हम ने देखा हैब्रिटेन में भी देखा है-कि जो स्वयंसेवी संस्यायें, वालन्टरी बाडीज, होती हैं, वे उस तरह से काम नहीं कर पाती हैं, जिस तरह कि उनको करना चाहिए। में इस बात का स्वागत करती हूं कि यहां पर एक ऐसी संस्था का प्रादुर्माव किया जा रहा है, जिस को इतने घ्रधिकार म्योर साधन प्राप्त होंगे कि वह सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम कर सकेगी।

मैं इस बात का भी स्वागत करती हूं कि सर्वोचच ग्यायधीश को यह ग्रधिकार दिया गया है कि वहं इस संसथा के श्रध्यक्ष का चुनाव कर सकें। में इस बात का स्वागत क्यों करती हूं ? इसलिए कि ग्राज-कल ग्राम तोर पर यह देखा जाता है,—जसा कि माननीय सदस्य, डा० लोहिया, ने कहा है-कि यदि कोई संस्था बनती है, तो उस संस्था के जो मेम्बरान तथा प्रध्यक्ष बन जाया करते हैं, उन के बारे में कुछ इस प्रकार की य्रालोचना की जाती है कि वे..फलां के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए मेम्बर या श्रध्यक्ष बना दिये गए । हसलिए श्रगर सर्वोचच न्यायाधीश की तरफ़ से श्रध्यक्ष का नाम दिया जायेगा, तो उन के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी। यहं बात इस लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस संस्था को एक न्यायालय के झ्रधिकार दिये गए हैं, यह कोई वालन्टेरी संस्था नहीं है, बत्कि यह़ एक स्टंटुटरी संस्था है।

लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह जहरु कहना चाहती हूं कि सर्वोच्च न्यायाधीश चाहे जो भी घ्रध्यक्ष चुनें, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह द्राई कोर्ट के रिटायर्ड जज को न चुनें। मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूं, लेकिन ग्राम तौर पर यह् बात होती जा रही है कि चुंकि रिटायर्ड

हाई कोर्ट जज हर बड़ी बड़ी संस्था के—चाहे वह कोई कमीशन हो श्रोर चाहे कोई प्रोर संस्था हो-प्रध्यक्ष बना दिये जाते हैं, तो वे लोग भी सरकार की तरफ़ देखते हैं कि रिटायर होने के बाद शायद उन्हें सरकार की तरक़ से कोई काम मिल जायेगा । मैं समझती हूं कि इस बात की ग्रालोचना श्रब इस देश में होने लगी है। यह श्रालोचना सत्य नहीं है । यह मैं मानती हूं कि इस श्रालोचना में सचाई नहीं हो सकती है, क्योंकि श्रब भी हमारे न्यायालयों का श्रादर्श बहुत ऊंचा है। अ्रभी हाल ही में भ्रमरीका की सुप्रीम कोर के न्यायाधीश यहां श्राए थे। उन्होंने कहा कि यहां के न्यायालयों का श्रादर्श बहुत ऊंचा है। में इस बात से सहमत हूं कि हमें इस सम्बन्ध में वह प्रशंसा मिली है, जिस के हैम हक्रदार हैं। लेकिन कुछ चर्चा इस मुल्क में चलने लगी है कि हमारे रिटायर्ड जजों को झट से कोई काम दे दिया जाता है, जिस की वजह से वे सरकार का मुंह देखने लगे हैं या देखने की कोशिश करेंगे। सर्वोच्च न्यायाधीश को श्रध्यक्ष के चुनाव का श्रधिकार दे कर बहुत श्रच्छा किया गया है, लेकिन श्राम तोर पर यह जो प्रथा चल गई है कि रिटायर्ड न्यायाधीशों को किसी भी कौंसिल या किसी श्रन्य संस्था का चँयरमैन बना दिया जाये, इस से मुझे कुछ ख़तरा दिखाई देता है।

प्रैस कोंसिल को एक स्टेटुटरी सस्था बनाया गया है श्रोर वह एक न्यायालय की तरह काम करेगी । फ़र्ज्ञ कीजिए कि भ्रगर मेरे बारे में कोई शिकायत श्याई है, तो मृके यह श्रधिकार होना चाहिए कि मे भ्रपने साथ किसी वकील को भी ले जाऊं। चूंकि यह्ह संस्था एक त्यायालय की तरह काम करेगी श्रौर इसकी भ्रपील दूसरी जगह नहीं होगी, इसलिए हो सकता है कि मैं जिस बात को जाहांर करना चाहुं, उसको में जाहिर न कर पाऊं। इसलिए, ज्वायंट सिलेकट कमेटी छस बात पर ग़ोर करे कि सम्बद्ध व्यक्ति को घ्रपने वकील या

लीगल एडवाइजर की राय लेने घ्रोर उसको भपने साथ इस संस्था के सामने ले जाने की इजाज़त हो ।

हो सकता है कि किसी श्रख़बार वाले या सम्बाददाता के ख़लाफ़ झूटी शिकायत कर दी जाये या झूटा इल्जाम लगा दिया जाये, जिससे उसकी बदनामी हो जाये श्रौर उसको सखा भी मिल जाये। ऐसी हालत में श्रगर उस सम्बाददाता को श्रपील करने का ग्रधिकार नहीं होगा, तो में समझती हूं कि वह बहुत बड़ा श्रन्याय होगा । उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप देखिए कि डंस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी फ़ैसले के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में श्रपील करते हैं, हाई कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ग्रोर कभी कभी जब मोत की सज़ा होती है, डंथ पिनैल्टी दी जाती है, तो हुम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बदलवाने के लिए राष्ट्रपति के फास भी जाते हैं। i'सी ह़ालत में यहु उचित नहीं है कि इस संस्था के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई ग्रपील न हो सके । मैं चाहती हूं कि इस संस्था के फ़ैसलों के खिलाफ़ श्रपील की गुंजायश होनी चर्णह F । ज्वायंट fसलेक्ट कमेटी इस बारे में क्या फ़ैसला करेगी, यह उस के देखने की बात है, लेकन वह इस बात पर ग़ौर फ़रमाये घ्रौर कोई रास्ता निकाले ।

इस संस्था को यहे भी हक होना च हिए कि वह सरकार को सिफारिश करे कि ग्रख़बारों को कितना न्यूजप्रिन्ट मिलना चाहिए । श्रर्भं मन्त्रिणी महोदया ने कहा है कि दिवाकर कमेटी यह देखेगी कि छंटे तथा मध्यम-वर्गीय ग्रख़ब़र वालों को कसे मदद दी जा सकती है। मैं चहती हूं कि यह संस्था इस सम्बन्ध में भी जागरूक हो कि छोटे ग्रख़बारों को कँसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

## धन्यवाद ।

Shri Joachim Alva (Kanara): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome this Bill though it is not what it should
have been. Press Commission was on the anvil of the House. Incidentally, I welcome the hon. Minister of Information and Broadcasting who has resumed her duties. Shrimati Indira Gandhi is the third of her generation, of her celebrated family. Her great grandfather was a Titan in this House, her great father sat on that side of the House and now she herself has come in! These are green and new pastures and I hope she will breathe a new spirit into the Ministry of Information and Broadcasting. I hope she will fulfil her ambition of doing the right thing by the right time because there is so much to do in this Ministry in regard to journals and broadcasting.

When we were students, we used to recall the days of the great Pandit Motilal Nehru sitting on that side fighting with the great giants of British imperialism. In the days gone by, when he died, he said, "Swaraj is coming." Perhaps, he never dreamt that it would come so soon. That came after 15 years. Yet today the fruits of swaraj are not within our hands!

Sir, once upon a time, journalism was a great missionary institution. There were great journalists who wrote for less than Rs. 100 a month. There were great journalists who drew their salary for the month of January in the month of December in the third or fourth or fifth or sixth instalment. And today there are journalists who draw Rs. 3000 or Ris. 4000 or even Rs. 6000 and who are the hirelings of the press lords. Some of them are not fired with the real spirit of nationalism or freedom.

Sir, I am reminded of one of those great men, late Mr. Benjamin Guy Horniman. I had the honour of speaking to Pandit Jawaharlal Nehru, not once but twice, on the subject of unveiling a portrait of Mr. B. G. Horniman which was to be presented by me to the Press Club here. Yet a great journalist said, "I will put it

## [Shri Joachim Alva]

before the Committee" and, later on, he said that the Committee consists of men who draw Rs. 200 or Rs. 300 only! Well, the gentleman had once licked the boots of the British Raj during the Bengal famine. Nehru understood what struggles were waged for free journalism. Horniman was a great friend of the Nehru family apart from being hailed by Mahatma Gandhi. Today the new generation of journalists does not seem to know who was Mr. B. G. Horniman.

Today we have the twin evils of journalism, the monopolistic press and the yellow journalism. My esteemed friend Shrimati Tarkeshwari Sinha referred to the other side. I would like to remind her that the late Prime Minister had said that action shall be taken against the Blitz for contempt of the House. He did not hesitate to say, as the leader of the House, that action shall be taken against the Blitz. And Mr. Karanjia was hauled up before this House. The late Prime Minister, as the leader of the House, performed his duty of taking action against the Blitz. He may have given long interviews to the Editor of the Blitz. But may I know which great man has not done so? The late Pandit Pant also gave long interviews to him. Time was when the lady also gave him lung interviews and there appeared in the Blitz her fulsome photographs. If we boycott something, we must boycott from ' $A$ ' to ' $Z$ '. Not having done that, it does not lie in the mouth of the honoured lady to denounce Blitz which has a terrific circulation.

Now, I may tell you, Sir, I have watched journalism in the city of Bombay from the year 1925? As a student, I have seen the crowds. I have seen the great editors and I have watched and met the small journalists and the great journalists. There were papers like Navakal and Bombay Chronicle now no more! Navakal was a patriotic paper. I still remember its editor, the late

Mr. Khadilkar who was hauled up in Bombay High Court for sedition and was given two years imprisonment though he was defended by ane of the great orator-lawyers of India, Mr. Bhulabhai Desai. He wrote that the British were fomenting trouble between Muslims and Hindus, and that was the first time when the first communal riots occurred in Bombay. But now who remembers Mr. Horniman? And who remembers Mr. Khadilkar? The monopolistic press has come in-the press lords not only earning huge amounts of money -and it has invaded Hindi journalism but Marathi, Tamil, Telegu and every type of Indian language journalism. Mr. Horniman has gone; Mr. Khadilkar has gone. Mr. Khadilkar went back to the hard wall and lived in Yerrawada jail for two years. However, those great days are forgotten by the new generation of journalists. Today, we have got a monopolistic press. The external finance has played havoc on our journalism. They have wrought havoc in the sense of buying up papers by means of huge bank balances. They take a chequebook in their pockets and go about seeing whether they can buy up the very stars in the heavens!

My hon. friend Shri Warior disclosed a very important thing when he said that the Times of India should not be permitted by Government to be bought up by any other group of papers. If the Government of India and the Finance Minister permtt the Times of India, with the accounts muddle that it is in now, and with the inquiry that is going on into its affairs, to be bought up by another powerful group of papers, our freedom will be in great peril, and all the objectives for which we had fought and for which the people had fought, and for which many of the great heroes and heroines whose names are not even known to us, except to their nearest and dearest ones, had fought-and all the objectives of our nation would be in peril. Some of
these press lord; should have been inside jail walls. Some of the proprietors of the chain newspapers should be inside jail walls. I make bold to say that not oniy here, but I said it at the time when Shri Krishna Menon was standing for election to the parliamentary constituency last time, to the hundreds of thousands of people on the Juhu Sands. Why did I go to the Juhu sands to say that when that was not my constituency at all? I went there because I found that the statement of Pandit Jawaharlal Nehru was blacked out. I felt that it was a slap at us; I found that it was an insult on $u_{s}$ that the Prime Minister's statement should ive blacked out by a couple of blackmarketeers who could own a paper, and I felt that it was time that some of us stood up and raised our voice against it; and so, I stood before a crowd of a hundred thousand people on the Juhu Sands and said that the owners of the Times of India and the Indian Express should be jailed for many of the malpractices that they had done. I said that with the full knowledge of law, because I had successfully defended Benjamin Guy Horniman half a dozen times in the law courts, and. therefore, I knew what the law was. I had also been hauled up for a defamation once. I was the first man to be hauled up when the trial of Mahatma Gandhi's assassination was going on, because I had written one simple sentence that the late Jamnadas Mehta who was sitting on one of the Benches here before, pretended to be innocent though he was guilty. I had written like that because a diary had been shown to me written Dy Godse in that connection. I was one of the very few to have seen the diary of Godse wherein he had noted that " I saw Jamnadas Mehta on 26th in Bombay; 27th: I was in Gwalior, and on 28th I came to Delhi," and on 30th-he shot Mahatma Gandhi! And yet why does not my hon. friend go to the law courts and file a suit for defamation? I faced this case of defamation against me and. I had to apologise and I had to pay Rs. 12,000 1294 (ai) LSD-6.
because it was a civil suit filed against me. If there had been a case for criminal defamation, then Shri Jamnadas Mehta would have lost the case. But it was a case for civil action. And you know how civil remedy is very hard. It is open to anyone to go to the law court and file a civil suit for defamation, and it would be difficult even on just grounds to get the civil protection. I shall not say more about this point, because there are lots of other points to be covered.

Newsprint is being tampered with. Newsprint is being exploited by these press lords. Even in the 2u5th Report of the Estimates Committee it has been stated that the circulation claims of 151 newspapers checked had an element of exaggeration to the extent of 450,000 copies per issue, which would have meant a saving of 2,200 tons roughly of newsprint amounting to nearly Rs. 17 lakhs of foreign exchange. I would like to know this. Who were the officers who permitted this? Who were the Ministers who permitted this? I do know that there are certain high-ups here, and a few Ministers right here, and there are one or two Chief Ministers also, who are very much enamoured of these press lords, and they have been giving all kinds of extravagant coficessions to them. If only those concessions had been given to small tiny newspapers in the land in the district towns, to which the hon. Minister Shrimati Indira Gandhi had made a reference, if only we had only put a little drop of water in their mouths when they were starving and when they were about to close down, what a power they would have been today!

I have seen the late Mr. Sadanand struggling, and struggling with a fattened, heavy leg, because the poor man was suffering from flaria. And yet unto the last, he went on fighting with any amount of courage. He had fixed his marriage at six o'clock, and there were only six people at the
[Shri Joachim Alva]
time of the marriage, and $I$ was invited half-an-hour before it. That was the position then, because such a great patriot he was. And he was running the Free Press Journal. But that was recently closed down for nearly a month because the wages of the employees were in dispute. Similarly, the Bombay Chronicle also was closed down for all time because the present owners thought that they were making more money by selling newsprint and taking printing jobs. Today, we do not have that old type of patriotic journalists in the field. We have a new set of people coming into the field of journalism. Is the Press Council going to take care of all these people? Is the Press Council going to take care of newspapers that take newsprint and sell it in the blackmarket, depriving the small newspapers of their legitimate share of newsprint, the small newspapers having no mouths, having no guts, having no exponents and no advocates to argue their case before Government to request Government to give them concessions to build up their papers. All the big newipapers get as many facilities and as many import licences as possible for the purchase of printing machinery etc., but if the small newspaperman goes to Government for getting any of these things, he does not get them. What is the press council going to do for these small newspapers?

Even in England, we know what has happened in regard to the powers of the press council to enquire into the ownership of papers. Though the Royal Commission of 1959 had said that the press council shall have the power to enquire into the ownership of papers yet what is the position that we find there? Mr. Cecil King closed down the Daily Herald, which was the paper of the Labour Party, and he has started the Sun only a month ago on the eve of the British general elections. I would like to point out that he spent $£ 450,000$ for If months for advertising that the

Sun needed rising up! If in England they could not do it, are we going to do it in our country? And yet, I say that we couid do it, because we can profit by the sufferings and tribulations of British democracy. We have benefited by their democracy, and we can fight this chain ownership. Are these half a dozen men going to hold us to ransom? Each one of them has got some business or the other; one has got the jute business, and any member of other allied business or industry. Only yesterday, it came out in the proceedings of Parliament that a sum of Rs. 26 crores was due from the private sector steel companies. And yet what are those steel magnates doing? One of them, either the TISCOs or he IISCOs have been putting money in The Statesman and the Hindu. May we know from where the money has come to be put in The Statesman and Hindu or intractors or in pomades or scents or in an associate company like that of the Birles, manufacturing even enamelware and sanitaryware? Why can they not leave these small businesses to others? Why do all these profits run into these businesses? They want to control public opinion, and public opinion is controlled through some of the Ministers even right here. I would submit that our top-ranking Ministers, whether he be the Minister of Finance or anybody else, should not show any partiality towards any one of the paper lorde.

I must frankly gay that Shri C. D. Deshmukh and Dr. John Mathai when they were Ministers-perhap that was so because they were from the services-were very hard with these people. I remember I once went with a begging bowl to Shri C. D. Deshmukh about Mr. Sadanand, when one of the yellow journals of Bombay-I shall not name it-had reported that action should be taken against Sadanand because he had bought machinery in Europe and imported it to India. But do you know under what circumstances he rot all
that? I have seen that with my own eyes. If a man begs, borrows or even steals and gets all these things in order to build up a healthy newspaper, is he to be prosecuted for that? When I put forward Sadanand's case like this before Shri C. D. Deshmukh, he said, "I am not going to do anything about it; you may approach the Reserve Bank Governor". And I went to the then Reserve Bank Governor, Shri Rama Rau, and he also pleaded helplessness. And poor Sadanand died of frustration and perhaps also of heart failure. What a good and fine journalist he -was, who spent the last drop of his blood to build up our fearless journalistis.

Again, take the case of the Nationa! Herald, which has been built by the Nehrus and edited by one of India's foremost editors, Mr. Chalapathi Rau. That newspaper is not getting all the benefits which the bigger newspapers are getting; it is not getting all the benefits which all the mighty papers are getting. Is the Press Council going to do something in such matters?

I find that the press council is going to consist of thirteen members, half of whom are going to be editors. I take my hat off to these editors. But then that young and noble breed of editors has gone and is vanishing from the face of India. We are yet to have a new generation of great heroes and heroines who will fight and say to the proprietors If you do not agree to what I have written, I am prepared to walk out; you can write whatever you like and have it published, but I shall walk out'. We have not got that type of editors now. We have yet to produce them.

The PTI and the UNI are the handmaids of the proprietors. None of them will even report for two inches of space a report of what we say now. because if they do so, they will be knocked of their jobs. These news agencies consist of fine young men,
pleasant young men, patriotic and capable young men, but they have been caught up in the machinery. The UNI is a capitalist organisation headed by one of the biggest newspapers, namely the Hindustan Times owned by the Birlas. The PTI is a handmaid of the Times of India and Express groups. To illustrate my point, I would just mention the case of the question about the manufacture of a cheap car, which came up in this House the other day. You may read what all the newspapers had reporied on the 12th September last, and you may also read what the Hindustan Times had reported. Becquse Mr. Birla runs Hindustan Motors-therefore, there could not even be a proper report of what had happened in Parliament in the Hindustan Time.s. There was only a repet of how Shri Dasappa got the worst of it; they said that Shri Dasappa was taken to task; that was the whole burden of the reporting in the Hindustin Times, and there was nothing aboui anger regarding prices of cars, there was nothing about the fiasco of car prices, and nothing about anything that hit the consumers. This is the way in which big papers which are owned by half a dozen or a dozen industrialists report about things which affect the economy and the prestige of the country, and it $i_{s}$ these papers that we hug to our bosom unfortunately.

Therefore, I would like to repeat the proposal that I had once made in this House some time ago. I remember that Pandit Jawaharlal Nehru just looked up when I mooted the idea on the floor. I was the first man to say that sooner or later we would have to have a public sector daily in all the languages. The public sector is the mighty sector which has got a lot of money; it is not the money of the rich landlords or the capitalists but it is the money of the sweat and toil of the people of India, and with that money we shall have to produce a paper which will give the best for the people of India. If one single paper
[Shri Joachim Alva]
like that is published, all these press lords will be on the run because this public scctor paper can be edited by fine young men who are still working journalists, and it can be edited by patriotic men who will give the public what they want and not what the press lords want because they have plenty of speculation in the jute bazar in Calcutta or in the Bombay Stock Exchange and they have the moneymachinery through the banks and all sorts of means at their command. If they want to make money, I have no objection; let them make as much money as they like; let them stuff this Parliament House also with currency notes, but we shall not permit them to dictate the policies of the Government of India or the people of India through the UNI, the PTI and half a dozen newspapers. Bombay's oldest textile mill; were sold by Shri Dharamsey Morarji to the Dalmias. I have seen it with my own eyes. Today, you would not see them anv more, because the reserves from that mill were appropriated by Dalmia Jain and used to purchase shares in the Times of India, into which an inquiry is going on now. Hereafter, we should not permit anyone to pocket the reserves of any company to buy up a single big newspaper and start dictating policies to the Government and unscrupulously strive to run the Government of the country.

Therefore, the Government of this country should not, in any shape or form, be in the hands of, or under the dictates of, these newspaper lords.

Mar. Deputy-Speaker: ife has already taken 15 minutes.

Shri Joachim Alva: I have spent more time in journalism than most of the speakers who have spoken.
... Mr. Depaty-Speaker: There. are other Members also wishing to speak.

Shri Joachim Alva: I am not quoting the figures I have here, which reveal a lot. But I say this. This Parliament, irrespective of party, Con= gress, Jan Sangh, Swatantra, Communist or other, should fight this menace. Otherwise, it will be too late, and we will find ourselves strangulated. It will be like the Nazi menace which caught hold of Eurupe and to get rid of that menace they had to go through a bloody war.

We have got young men and women who can run a paper in the public sector. The Press Council can do very little unless and until it can corner the monopolistic ownership of the papers. It will find each family, each big house, having dozens of members owning this and that under Jenamidars. By this means, they will own paper. We must lay down clcar-cut principles by which we shall not permit anyone to wield the economic policies of this country through these journals. All our talk of social and economic progress, all our talk of the welfare state, will avail us not if we allow half a dozen peope to dictate the policies of our country.

Yellow journalism has come directly as a result of monopolistic practices. Yellow journalism is a product of the monopolistic press. That it exists in our country is a reflection on the state of our society. Our finest moral values, the finest human values and the great democratic values are being slowly lost. If we have lost the great values and principles which Mahatma Gandhi has bequathed to us, whose fault is it? It is because of such kind of papers; these vipers, these cobras have intruded into our garden. Have we forgotten our ideals-the great ideals of democracy and other things?

I shali conclude by referring to what Sir Harry Douglas, Chairman of the Economic Council of the Trade

Union Congress recently said in London. He talked of modernisation of the machine. 'We shall modernise, we shall not stick to old ideas'; And he used a very expressive phrase whin he said, The old rogues of elephants shall not be permitted to come into our garden'. We have some old and new rogues who have come into the Indian garden. They have to be exterminated. Unless we do kill them all, we shall have no peace, no contentment and no happiness for the millions of this land.

शी बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, श्रबार देश का एक ऐसर म्रोत है जिससे कि देश की जनता श्रपनी राय श्रोर मन बनाया करती है घ्रोर श्रपने देश का निर्माण करती है। श्रगर ग्राप सारे श्रांकड़े देखेंगे तो इस देश के श्रख्बबार सिर्फ चन्द लाख श्रादमियों का मन या वाणी है, देश का नहीं, देश की जनता का नहीं, बयोंकि घ्राखिर 44 या 45 करोड़ इन्सानों का यह देश है । यहां के लोग अ्राखिर इन्सान हैं, वे ज二नन रखते हैं, बेजबान नहीं हैं । इस देश के ग्रखबार कभी fिर्माण कर नहीं सकते जब तक कि इस देश की जनता ग्रपनी जe गन में श्रपने ग्रखबार पढ़ या लिख नहीं सकती । हिन्दुस्तान के उन लोगों के लिये, उन वर्गों के लिये, जिन को देश की राजनीति ग्रौर ग्रार्थक स्थिति का ज्ञान होना चाहिये, सरकार क्या करती है ? सरकार को क्या करना चाहिये, सरकार का क्या कर्तव्य है, उन लोगों का क्या कर्तंव्य है, जब तक देश की श्राम जनता तक यह बात ग्रखबार द्वारा नहीं पहुंचती या नहीं पहुंच सकती, श्रखबार सिर्फ एक टगों का तोड़ा है, इससे ज्यादा नहीं श्रोर वे इ इ. की के. शिश करते हैं कि लुटेरा वर्ग किसी तरद्ट से प्रपनी लूट को कायम रख सके, लोगों को ध्रम में डाल कर । इस देश के किसान, इस देश के श्रमिक, खानाबदोश, इस देश के दरलत लोग श्रखबारों से बिल्कुल बेबहरा हैं।

भ्राज यह श्रखबार वया हैं । जिस तरह से रजवाड़ों के समय में भाट लोग खड़े हीकर

राजा के गीत गाया करते थे प्रोर दूसरे लोग नाच करके उसे रिझ्नाया करते थे, उसी तरीके से फोटो निकलवा कर ग्रधबारों के श्रन्द घ्रोर उन लोगों के वक्तव्य निकाल कर सरकारी नीति को दिखलाया जाता है, जिस तरह से पह़ले भांड लोग किया करते थे । इससे ज्यादा वह कुछ नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस देश की जनता तक देश की सरकार के कार्यक्रम श्रौर देश की जनता की रीति नीति को पहुंचाना है, देश की जनता को भ्रपना कर्तव्य पालन करने के लिये उत्तेजित करना है घ्रौर श्रपने हैकों को हासिल करने के लिये उनको शक्ति देना है तो देश के श्रखबारों को, देश की जनता तक हन खबरों को दहुंचाने के लिये, देश के स्वाधीन भ्रख्बबार बनना चाहिये ।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि श्राजकल श्रखबारों में छपता क्या है । श्रखबारों में छपता है सरकार ग्रौर सरकारी श्यफसरों के नाम । कोई भी सरकारी श्रफसर हो, मन्न्जी हो . .

धी काशी राम गुप्त (घ्रलवर): भ्रापका भी नाम तो छपता है ।

धी बागड़ी : मेरा नाम मुशिकल से छपता है । श्रगर छपता भी है तो गलत छ्ठपता है । मैं श्राप को एक मिसाल देता हूं। कल की ही बात है, यहां पर बढ़ से पीड़ित लोगों का प्रदर्शन हुश्रा। उसमें क्या हुग्रा? वे कांग्रेस वालों का सारा प्रदर्शन था। उन बेचारों ने कांग्रेसी द्झंडा दूर रख कर मुझ से कहा कि बागड़ी, तुम भी कुछ बोलो । में उसके श्रन्दर बोलने लगा । मेरा भाषण खत्म हुश्रा। उसके बाद मन्न्नी जी खड़े ुुए । मन्न्री जी को लोगों ने सुना नहीं। अ्रखबार वालों ने खबर दे दी कि मनीराम बागड़ी ने माइकोफोन छोड़ा ही नहीं छस्सलये मन्नी जी बगंर बोले ही चले गये । कितना झूट है। हमारे मन्त्री जी ग्वुद इस सदन के सदस्य हैं, वे इस बात को साफ़ कर दें कि बया मैंने माइकोफोन नहीं छोड़ा। मन्न्री जब
[ห्री बागड़ी]
बोलने लगे तो लोगों ने उनको सुना नहीं, लेकिन चूंकि अ्रखबार मन्त्री जी से खुण था, हम से नाराज था क्योंकि मैं कभी कभी बिड़ला हाउस का जिक्र कर दिया करता हूं श्रोर वह्ह श्रखबार बिड़ला जी का था, इसलिये उसने इस बात को इस तरह से लिख दिया।

मैं ग्राप से ग्रजं करता हूं कि घ्यगर देश के श्रखबारों को ग्राज विलासिता, भोग श्रोर द्यूठो बातों को छोड़ कर हिन्दुस्तान के दिल को पकड़ना है, हिन्द्सुस्तान के गरीबों के दिल को झकझोरना है, तो वे ग्राज इस तरह के ग्रखन्वर बनें जिससे हिंन्दुस्तान का सही नकशा हिन्दुस्तान की जनता के सामने ग्रायं श्रौर देश कुछ कर सके। ग्राज ग्रख़ार किस नरह से क्वापते हैं। जैसे कि प्रश्रान मन्त्री ने ऐे वान किया कि वह्र घोती पइनेंगे, तो धोती वार्न त्र्वर बड़े जोर से छापी गई, लेकिन ग्रगर कहीं विदेश में जाकर प्रतान मन्त्री का मन कुछ छोटा हो गया ग्रोर पनलून या चूड़ दार पायजाभा प₹ने लगे, तो एक कोने में यह खत्र? छेगी । वैसे तो छोग्गी ही नहीं, लेकिन अ्रगः छपी भी तो एक कोने में, कि उनका पतलून या पायजामा मजनूरन पहृनना पड़ा। सारे देश्न में सादगी का प्रचार होता है लेंकिन भ्रमल जब होता है तब विलासिता का होता है ओंर उसका प्रचार नहीं होता है ।

मैं भाप से श्रर्ज करना चाहता हूं कि अन्नुस्त्नान के श्रन्दर ग्राज रारार को, श्रखबार का ग्रोर लुटेंरे वर्ग का जिसको पूंजीयसि बर्ग भहते हैं, रिक्ता बन गया हैं। एक भाई सरकार में हैं, एक भाई ग्रखबार में है ग्रोर एक भाई ब्यापार में हैं। तीनों मिल कर हिन्दुस्तान के समाज को लूट रहे हैं। तीनों की एक ही वाणी है चीर तीनो का एक ही श्रमल है । में मिसाल बेता इं। हिन्दुस्तान के घम्दर महंगाई दली रही है हौर बढ़ती रहेगी । लकिन जब किसान की फसल घ्रायेगी तो ब्यापारी भाई कहेंता कि भ्रबनार भाई तुम उठो, सीर

尹्मखबार भाई कहेगा कि महंगाई प्रा गई है, फिर सरकार भाई कहेगा कि भाष गिरा वो क्योंकि व्यापारी भाई को किसान से खरीदनां है । जब वह देखेगा कि सारा श्रनाज, गुड़, चीनी ग्रोर शक्कर माकटं में श्रा गई, जखीराखोर लोगों के पास चली गई तो व्यापारी भाई कहेगा कि श्रषबार भाई उठ। ग्रखबार भाई कह्टेगा $f$ क भाव नीचे गिर गया, उत्पादन टकराव नहीं खाता, वह कंज़ा कि कीमत बढ़ाप्रो । सरकार भी उठेगी श्रोर व्यापारी भाई को मदद करेगी, भाव बढ़ेंगे ग्रोर लूट खसोट चलेगी। र्य तीनों त्रिजटायें हैं जो देश को ग्राज लूट रही हैं।

मैं ग्राप से म्रर्ज कहूंगा कि एक भ्रव्रत्रार के श्रन्दर एक खतर निकली, शायद सदन को इसका पता न हो, कि गोरख्बणुर यूनि र्यसटी के उपकुलपति को सरकार डी० ग्राई० जी० पुलिस लगा ग्ही है । यद कितनी साजजुत्र की खत्र है लेकिन वह श्रखत्रार के किसी कोने में छ्ठपी है। यद्न कितने श्रचम्भे की खवर है कि किसी सांप ने ग्रादमी को नहीं काटा बर्लि श्रादमी ने सांपों को काटना शुहू कर दिया है श्रोर सांप मरने लगे हैं। तो यह एक खबर बनाने का ढंग है।

मैं श्रापकें खिदमत में श्र्ज कर रहा हूं कि देश के श्रन्दर खबरों को सही मैयार नहीं हैं। में कहना चाहता हुं कि जब एक किरम का वातावरण बनना हैं तो काया पसट भी हो जाया करता हैं ग्रोर भाने वाली पीक़ियां उसके उलट भी श्रपना फैसला दे दिया करतो हैं।

प्रणर इस सदन में विड़ला भवन का जिक्र घलता है कि इसका राष्ट्रीयकरण किया बाए क्योंकि हिन्दुस्तान के राष्ट्रक्ति बापू यहां फहीप हैए चे, तो भखकारों में यह बहर

नहीं छपती श्रोर बिड़सा के ग्रखदारों में टो कतई नहीं छपती । कांग्रेस के भाई भी बाहर जाकर कहते हैं कि बात तो सही है लेकिन बिड़ल के विन्वाफ हृम कैंमे कहें । तो इस नरह उसका ग्रख्बबारों पर ग्रातंक छाया ठुग्रा है ।

मैं ग्रापकी खिदमत में ग्रजज कहंगा कि हिंन्दुस्तान के ग्रखबार दो किस्म के हैं, या तो दहिभा पन्थ ग्रोर ग़रकार पन्थ ग्रोर दूसरा वामपन्थ ग्रौर श्रप्टाचार पन्थ । ग्रभी एक कांग्रेसी सदस्या रो ग्ही थीं कि क्या करें कांप्रेसियों के खिलाफ श्रापनि होती है तो सहारा देना पड़ता है । ग्रखबारों के खिलाफ; तो वह बहुत कह गयीं लेकन गृह मन्त्री के खिलाफ छुछ्ठ नहीं कहा। वह भी तो उसमें उतने ही दोरी हैं । ग्रगर ग्रख़ार ने पाप किया है तो ध्रनवन्तरी ने भी पाप किया है जिसका उसने प्रचार किया है । में ग्रापका ज्यादा समय न लेता हैंग्रा यहि कहना चाहता हुद कि ग्रण्बबारों से इस श्रष्ट ठंग को हटटा दें। एक पो० टी० ग्राई० है उसका तकरीबन सारा काम सरकार के सहारे चलता है।

श्री रमुनॉथ सिह (वाराणसं) : गलत है। वह इंडिपेंडंट एसोसियेशन है।

श्री बागड़ी : टीक है, लेकिन पैसा तो सरकार से मिलता है, मदद तो सरकार से मिलती है । उसको इश्तिहार मिलते हैं । सरकार जिन ग्रबबारों कों इश्तहार देती है वे श्रख्बार सरकार की खबरों का ज्यादा प्रचार करते हैं। तो इश्तिहारों के सहारे भी यह प्रष्ट नीति चलनी है ।

बो जगदेव सिहह सिद्धान्ती (घज्जर) : भबबारों में किनेमा के विश्लापन की बहुत च्पते हैं ।

घो धागड़ी : यह सिद्धान्ती जी ने ठीक कहा ।

श्रखबारों में यह खबर नहीं छपती कि किस तरीके से देश को बढ़ाना है। बबर छपती है कि फलां मन्त्री को ग्राज जुकाम हो गया, फलां मन्त्री जी श्राज श्राठ बजे उठा तो उसे श्रंगड़ाई ग्रा गयी, लेकिन ये खबरें नहीं छपतीं कि किस तरीके से भारत बन्द हुग्रा, किस तरीके से हिन्दुस्तान के लोग भूखे मरे, किस तरीके से बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ी। एक कारखाने को, जो कि एक सरमाएदार का था, बचाने के लिए नजफगढ़ को डुबो दिया गया जिसमें दिल्ली के ग्रधिकारियों का भी ह्राय था, लेकिन वह खबर श्रखबारों में नहीं छपती । श्रखबार में छपता है कि ग्राज त्यागी जी के चेहुरे पर सुस्ती थी। तो इस खबर में किसी मजदूर को क्या दिलचस्पी हो सकती है । ऐसा मालूम होता है कि ये श्रख़ार मन्न्वियों की सुस्ती ग्रोर नरमी की खबरें छापने के लिए ही हैं।

में एक बात ग्रोर ग्रर्ज करूंगा कि ग्रख्बबारों में नंगे श्रौर गन्दे चित्न नहीं छापने चाहिए, इससे देश का चरित्र बिगड़ता है । मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की सरकार हिन्दुस्तान के ग्रखबारों का इस्तमाल हिन्दुस्तान की जनता को बढ़ाने के लिए, हिद्दुस्तान की जनतुता के ज्ञान श्रौर उपदेश के लिए करे, भौर इस प्रकार की हेरा फेरी न हो कि हिन्दुस्तान की भाषाश्रों के पन्नों को ग्रखवारी कागज का कोटा कम दिया जाए ग्रौर भ्रंम्रेजी श्रखबारों को ज्यादा दिया जाए। जो न्यूज एजेंसी चलती रकमें हैं उनको श्राश्रय ग्रोर प्रभ्रय दिया जाता है श्रोर दूसरों को कम । भगर श्राप हिन्दुस्तान के गरीबों के दिलों तक श्रावाज पहुंचाना चाहृते हैं तो भाषा के श्रखबारों को ज्यादा उत्साहित करें जिससे उनका ज्यादा प्रचार हो । उनको हिन्दुस्तान की जनता दिल से सुनना चाह्ती है। इससे जनता का मन बढ़ेगा। उनमें उनके दु:ख दर्द की बात्र रहती है। घगर एक मन्न्री के जुकाम की बबर छप जाए तो इससे किसी गरीब मजदूर को क्या दिलचस्पी हो सकती है । घ्रगर म्माप यहु बबर दें कि हिन्दु-
[श्रों बागड़ं]

स्तान के घन्दर लोगों की दरिद्रता मिटाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, महंगाई मिटाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, हिन्दुस्तान के लोगों की गरीबी मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है ग्रोर f -न्दुस्तान के लाखों इन्सान भ्रपनी गरीबो मिटाने के लिए ग्रागे बढ़ रहे हैं तो हि.न्दुस्तान की जनता को उन खबरों में दिलचस्पी होगी । यही करना ठीक है । धी तन सिह (बाड़मर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समस्त प्रकार की स्वतन त्र तामों में घभिव्यक्ति की स्वतन्न्तता का सबसे ज्यादा महत्व है घ्रोर इसलिए इसको संविधान में भी पर्याप्त स्थान मिला है।

हमारी स्वतन नता प्राप्ति का एक लम्बा संघर्ष होने के कारण समाचार पत्नों में भी प्राय: यही हुग्रा करता था। लेकिन राजनीतिक स्वतन्न्ता की प्राप्ति के बाद दुर्माग्य से जब हम को उस स्वतन्नता के फलों को श्रपने समाज में लाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, वह्टां श्रखबारों में राजनीतिकता श्रावश्यकता से श्रधिक घुस गयी ग्रोर हम हर जगह इसी को देखते हैं। नतीजा यह है कि श्राज हमारे देश में एक स्वस्थ श्रोर श्रच्छे सुरुचिपूर्ण साहित्य की उत्तरंत्तर कमी होती जा रही है ।

में समझता हूं कि प्रेस काउंसिल की स्थापना के साथ इस बात पर विचार किया जाएगा कि जहुं हृम राजनीतिक पर भ्रावश्यकता से श्रधिक जोर देना चाहते हैं वहां यह् भी देखें कि जीवन में ग्रोर भी समस्याएं हैं। हमें यह देखना होगा कि उन समस्याश्रों के सुरुचिपूर्ण समाधान के लिए एक श्रच्छा सालित्य निर्मित हो सके । इस सम्बन्ध में समाचार पन्नों को प्रोत्साह्न मिलना चाf ए।

एक बात जो यड़ं ग्रभी बहुत जोरों से कही जा रही़ है वही श्रार्थिक एकाधिकार के सम्बन्व मे है कि श्रख्वारों के स्वामित्व का एकाधिकार होता जा रहा है। मैं समझता हूं

कि जनतन्न्न के लिए इससे भी ग्रधिक बतरनाक एक बात घ्रोर हो रही है, वह यह कि विचारों का एकाधिकार होता जा रहा है । श्राज हमारे समाचार पतों पपर कुछ धनपतियों का ही प्रभुत्व है हतनी ही बात नहीं है। एक विचार विशेष का या एक राजनीतिक दल या सत्ताधारी दल का जितना प्रभाव समाचार पत्नों पर है उससे जो खतरा है वह खतरा उस श्रार्थक एकाधिकार से कहीं भ्रधिक है। राजनीतिक विचार स्वातन्र्य्य एक ऐसी स्वतन्त्रता है जो श्राथिक या श्रन्य किसी प्रकार के बन्धनों को तोड़ सकने की क्षमता रखती है, लेकिन श्रगर उसी स्वतन्तता को किन्हीं व्यवधानों में बन्द कर दिया जाए तो हमारे लिए श्रोर दूसरा मार्ग खुलने का रास्ता बन्द हो जाता है। इसलिए में समझता हूं कि प्रवर समिति प्रेस काउंसिल की स्थापना के साथ साथ विचार स्वातन्त्त्य के लिए समाचार पत्नों के विभिम्न पक्षों को प्रोत्साहन देने घ्रोर विभिम्न दृष्टिकोणों का समावेशन करने पर भी विचार करेगी। यदि विभिन्न विचार इस देश में नहीं पनपेंगे तो जनतन्त्र श्रच्छे ढंग से पनप नहीं सकेगा ।

इसके सिवा में एक श्रोर बात श्रापके ध्यान में लाना चा ता हूं ग्रोर वह यह है कि जब ह्म विचारों की ग्रभिव्यवित की स्वतन्वता दें तो सरकार को इस बात के लिए भी तैयार होना चाf. एक श्रपने कार्यों का उत्तरदायित्व स्वयं प्रः्ण करे श्रोर उसके विपरीत शाने वाली समस्त ग्रालोचना को गम्भीरतापूर्वक सहन करने की शावित रखे ।

मेरी यहृ समझ में नहीं ग्राता कि प्रेस काउंसिल की सथ।पना के साथ मुख्य न्यायाधीशा को क्यों घसीटा जा रहा है, उनको क्यों लाया जा रहा है । हम इस बात को मानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश एक बहुत ऊंची हस्ती है, लंकित यह झ्रावश्यक नही है कि उनके द्वारा मनोनीत किया हुग्रा व्यक्ति

मी उतने ही ऊंचे स्तर का व्यक्ति हो । ग्रभी सम्बन्धित मंत्री महोदय ने बताया था कि हमने एक बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति को इसलिए रखा है कि इससे किसी को भी यह सन्देह न हो कि इसमें पक्षपात हो सकेगा । मेरा कहना है कि यदि यह माना जाता है कि मुख्य न्यायाधीश के नाम के कारण, या उनके द्वारा उस व्यक्ति के मनोनीत किये जाने के कारण घालोचना नहीं होगी या सन्देह नहीं रहेगा, यह तर्क ठीक प्रतीत नहीं होता। मैं तो समझता हूं कि चार्दे कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किया गया हो, फिर भी वह गलतियों से परे नहीं है । भौर इसलिए उस पर भी ग्मालोचना हो सकती है। छसलिए जब हम भ्रालोचना ही करने जा रहे हैं, उस समय हम मुख्य न्यायाधीश को बीच में लाएं या उनका उससे सम्बन्ध हो, तो यह कोई श्रच्छं: परम्परा नहीं है । सरकार को इस बात की हिम्मत रखनी चाहिए कि वह स्वयं छसका मनोनयन करे घ्रोर उसके द्वारा की गई जो कुछ भी कार्यवाही करनी हो उसके उत्तरदायित्व को भी वही ग्रपने ऊपर ले । उसकी जवाब देही सरकार पर होनी चाहिए । सरकार द्वारा यह कह देना कि चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मनोनीत है इस वास्ते हम जिम्मेदार नहीं हैं, यह श्रच्छी परम्परा नहीं बनेगी ।

प्रेस कौंसिल के सम्बन्ध में एक मुख्य बात, प्रेस कोंसिल द्वारा अ्रख़बार की भर्त्सना की गई है। मुझे इसमें भी कोई तुक नहीं दिखाई देता । यदि एक बहुत से लोगों का जमघट या एक समिति इकट्वा हो कर किसी भ्रखबार विशेष या समाचार पत्न विशेष के बारे में. ग्रपनी राय प्रकट करे, उस के ऊपर श्रपनी नाराजगी जाहिर करे, क्या यह पर्याप्त सजा है उस के लिए ? यदि उसका श्रपराध इस कोटि का है कि देश के सामान्य कानून के श्रन्तर्गत श्राता है तो

उस कानून के श्रन्तगंत उसको सजा मिलनी ही चाहिए श्रोर यहं मात्न भर्संना कफी नहीं है । यदि सामान्य कानून के ग्रनुसार उसको कोई सज़ा नहीं मिल सकती तब यह भर्त्सना बेकार की है। यह एक मान्त नाटकीय तरीका है ग्रोर इससे कोई सार हासिल होने को नहीं है ।

एक मुख्य बत इसमें यह कही गई है कि श्राथिक एकाधिकार जो कि श्रख़बार वालों का होता जा रहा है उसको दूर करने का यत्न किया जायेगा 1 रजिस्ट्रार भोकु. न्यूजपेपर्स का घ्राफिस कितने ही श्रर्से से चल रहा है। जो सूचनायें एक म्रख़बार वाले को देनी पड़ती हैं वे कानून के श्रनुसार उस श्रख़बार में प्रकाशित करनी होती हैं । वार्षिक जो स्टेटमेंट देना पड़ता है उन स्टेटमेंट्स में भी उसे यह सारी बातें स्पष्ट करनी पड़ती है । श्रब यह प्रेस कोंसिल स्थापित होकर ऐसी कोन सी नई सूचनाएं प्राप्त कर लेगी जो कि रजिस्ट्रार प्राप्त नहीं कर रहा है ? ग्रावश्यकता तो इस बात की है कि रजिस्ट्रार के पास में ग्रब तक जितनी भो सूचनायें प्राप्त हो रही हैं उन सूचनाग्रों के श्राधार पर कोई इस तरह की नीति ग्रपनाईं जानी चाहिए जिससे कि यह जो श्रार्थक एकाधिकार स्थापित होता जा रहा है उसको दूर किया जाय 1 लेकिन बजाय उसके दूर करने के एक ग्रौर नई समिति की स्थापना की जाय ग्रोर फिर उससे जो विचार श्राये उनके श्राधार पर ग्रोर एक नई समिति की स्थापना की जाय यह तो एक तरह का द्रोंदर्दं का चीक हरण हो गया कि ज्यों ज्यों खींचा जाता गया वह त्यों त्यों बढ़ता ही गया। मेरा कहना यह: है कि यह समस्या का समाधान न होकर समस्या को टालने की चेष्टा है । सरकार इस दृष्टि से जागह゙क रहने के लिए तैयार है: तो उसके सामने समस्या भी बहुत स्पष्ट हो चुकी है ।

इसके श्रलावा प्रेस कौंसिल के पास ऐसी कौन सी राक्ति है जिससे वह श्रतिरिक्तः

## [श्र्रों तन fसह]

स्रूननामों को प्राप्त कर सकती है ? वद्हा तो वही होंगी जो कि स्टेटमेंट प्रब़बार वाले वेंगे। वही होंगी। इसके श्रलाबा भ्रौर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब कोई नई चीज थैदा नहीं हुई तो बजाय इसके कि प्रेस कोंसिल उन्हीं सूचनाग्रों के आधार पर काम करे उचित यह होगा कि बहृ इसकी सिफारिशों के बावजूद नया रास्ता ही भ्रपनाये । इन घबब्दों के साथ मैं उसके उद्देश्यों का समर्यंन करता हुं लेकिन मैं समक्षता हृ कि यह बिल बने ग्राप में बडुत ग्रधूरा है ग्रोर प्रवर समिति में जाने पर इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा ग्रीर इसको एक स्रधिक श्रच्छे ธंग से ग्रोर एक नये सिंरे से लाया जायेगा।

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Bill which has been brought forward by the hon. Minister of Information and Broadcasting. It is long overdue. It is not a day too early that we have come to discuss this.

When we consider this Bill, our minds go back to the great editors and leaders of public life who had started many newspapers and moulded public opinion in the cause of fredom struggle. In those memorable old days cach leader of standing has been editing a nespapers which played a historic role in the fredom of this country.

Coming to the present days, it has been appropriately said by many speakers that the Press is now cuntrolled by bis monopolists and does not play the useful role as it is intended and it is necessary that the Press Council should go into this with attention.

The Joint Committee should see that as far as practicable every encouragement is given to the small newspapers that are doing useful work in the regional languages. It has been stated that 13 members of this Council will be from among the journalists and not less than six would be from editors. I can without fear of contradiction
that the newsaper editors that are now in the big newspapers have not been able to exercise their own independent judgement and they are often iafluenced and motivated by the policy that they set for that paper by chose who run those newspapers. Representation should be reduced for them from six to three and adequate represintation should be given to the working journalists as well as for the language newspapers. I think their number must be increased from three to six. We have been agitating these days that the regional languages should have a uscful place in all spheres of life and we should give every encouragement to language newspapers. It is oniy in the fitness of things that the language newspapers should get adequate representation in this Press Council. There are difficulties that the language newspaper experience in the matter of getting advertisements, newsprint quota etc. The Press Council should be enabled to bestow its thought and give special treatment so far as the initial difficulties of the language papers are concerned. They are struggling hard and are not able to meet with success very much in spite of their very best efforts and in spite of the fact that they take up local issues. In this context, I suggest that very encouragement should be given to these newspapers.

There are welcome provisions about the composition of the Council in this Bill. The Chief Justice will nominate the Chairman and the other persons will be nominated in consultation with the Chief Justice, the Chairman and a representative nominated by the President. This is a laudable process and I hope that the Press Council will play its role in moulding public opinion and also in protecting the newspapers and journals that are brought in this country and do their duties properly and aleo that much of the mud-slinging and slanderous propaganda that is being carried on by the so-called yellow journals would be put down. The proper image of the country, its economic policies, its adherence to demio-
cratic socialism and the working of the Government and its policies should be very well projected in these newspapers without attaching any bias or without trying to distort the proper image or policy and giving a twist to some of the policies that are being pursued by the Government

With these words, Sir, I support the Bill.

Dr. Sarojini Mahishi (Dharwar North): Sir, the Press in India has played a very significant role in the pre-indipendence days also in awakening social and political consciousness among the people, and in the postindependence period in creating so ial consciousness and educating the people in the democratic values. The Press, during the pre-independence perios, had to struggle very hard against odds. Many leaders. political and social, had associated themselves, fortunately, with some of the papers through which they could ventilate the grievances and they could educate the people. I am reminded of Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi and other leaders of our country. I remember an occasion when Lukmanya Tilak published an editorial in one of his papers-Maratha and Kesciri-on the occasion of a Hindu festival. That artcile, particularly the portion referring to the meeting of Shivaji with Afzal Khan, was interpreted by the Privy Council as seditious as a result of which Lokmanya Tilak was thrown behind the bars.

The Press has gathered strength and momentum in this country, though facing odds and also moving against the times. But anyway, it should get all facilities and there chould be freedom of the Press subequent to our attainment of independence. I may quote here that the Privy Council interpreted the particular article published by Lokmanya Tilak in this way:
"The offence consisted in exciting or attempting to areite in others certain bad feelings towards the Government and not
in exciting or attempting to excite mutiny or rebellion or any sort of actual disturbance great or small."

Therefore, the article has been so interpreted to have a particular thing. But we notice that the word "sedition" has been deleted in the Draft Constitution from article 13(2). Deletion of the word "sedition" Erom Draft Article 13(2), therefore, shows that the criticism of Government exciting disaffection or bad feelings towards it is not to be regarded as a jusiifying greater freedom has been given to the expression or Press unless it is much as to undermine the security or tend to overthrow the State. Therefore, greater freedom has been given to the Press. Subsequently, wis rotic . in the decision given by the Supreme Court, also, in the case $R: m$ esh Thenar vs. the. State of Madras, freeciom of Press has been interpreted in a very liberal way. It says:
"There can be no doubt that the freedom of speech and expression includes freedom of propagation of ideas and that freedom is ensured by froedom of circu?ation. Liberty of circulation is as essential to that freedom as the liberty of publication. Indeed, withoyt circulation the publication would be of little value."

This is how a part of the judgement given in the case of that particular paper Crossroad reads. Therefore, we notice here that the Press has been given all the liberty. Again, in another case-Brij Bhushan and others vs The State of Delhi-with reference to the ciruclation of a particular paper, it was said:
"The liberty of the Press consists in laying no previous restraint upon publications and not in freedom from censure for criminal matters when published. Every free man has an undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public; to 2orbid this is to destros the freedom of the Prean."

## [Dr. Sarojini Mahishi],

Therefore, the freedom of the Press is there. But it should also be examined whether this freedom is proper? being utilised. Of course, there are very narrow and stringent ristrictions laid upon legislative powers to curtail this freedom. This is a fundamental right-freedom of speech including freedom of expression, freedom of publication freedom of circulation either by expression or by photography or by lithography or by whatever means publication is possible. Therefore, the Press, no doubt, has attained so much freedom in our country. At the same time, this freedom, in certain corners, is being misused. There are so many papers, especially after independence, that have come up in different languages in different corners of the country. But in spite of the fact that there are so many newspapars, dailies and periodicals, in the country, we find that there is a vast difference as regards the proportion of the number of newspapers in the country and the number of readers. I do not know what measure ${ }_{s}$ are going to be adopted by the hon. Minister for inculcating the habit of reading in the public. The proportion is so deplorable that the highest circulation of any Indian paper in the country is not more than $1 \frac{1}{2}$ lakhs. I learn that in England if the circulation of a paper is reduced to 30 lakhs it would close down its office because it cannot run the paper. Of course, we cannot compare our conditions, social and literary conditions, with those provailing in the United Kingdom or in the United States of America. At the same time, after attaining independence we should be able to inculcate this habit of rading in the public. It is also a very strong means of educating the penp'e in the democratic and social values which are quite essential and are at the grassroots of our democracy.
But, Sir, there are papers in our country, very small papars especial!y In the language Press, which tiy to encash their capacity to defame others, which try to live and exist upon
criticising or entertaining unhealthy criticism. These papers, I knuw, are sold like hot cakes. The moment they come to the market they are sold out. What is there to control these papers, to check these papers, to curb the circulation of these papers? As it has been rightly said in that particular case, Brij Bhushan and Others vs The State of Delhi, which I quoted earlicr, freedom does not mean freedom from censure for criminal matters when published. Ther-fore, this particular thing also has to be attended to.

Therefore, the papers, especially the language papers, suffer due to very many handicaps. We say that the Press should be given proper encouragement. The other day the hon. Minis_ ter was pleased to say that a Wage Board would be set up to look into the conditions of working journalists also. 'Press' does not necessariiy mean "newspapers" as they cume carly in the morning, but it means the whole paraphernalia which is working behind this Press. Therefore, the small papers also should be encouraged. At the same time, a certain check or control should be exercised over those papers. In the matter of granting quota of newsprint or in the matter of giving advertisements, it is only the big papers which are fortunate enough to get them. Giving of advertisements by the Government dspends upon the circulation of a paper. The circulation number can also be manoeuvred. Some of the inspectors can make it quite evident that the number of papers in circulation is the number of papers brought out which can be known from the machinery which brings out the exact figures upon it. But certain papers are there which never put the white paper holnw the machine to get the news printod. They find it more proftable to s-ll away that white poner in the blockmarlcet and make monev. If they sell out the white nonor in the market thov know it will bring more mon'v than if they sell it with the printed material ng newspaper. Many papers make sood
money in that way also. Therefore, this is a very appreciable, praiseworthy Bill that has been brought before the House and an attempt is being made for seit-regulation among the journalists, among the people working in the Press.

Yesterday, while referring to this particular matter, Shri D. C. Sharma, said that the number of editors on the Council should not be so much, it should be in proportion to the other people working in the press. Of course, the number of editors is only one in a Press and the number of compositors and correspondents is very graat and we cannot have any proportion between the editors and the number of other journalists working there. Therefore, what I mean to say is,-of course, whether an editor is editing the Daper for a big businessman or is himself a publisher and editor of any paper he is responsible for that particular pader, for the things published in that paperthe representation of six editors on this Council is welcome, but we must see that more than 50 per cent of the rercsentation is given to the language newspapers because language newspapers in India are in 13 or 14 languages.

I would specially like to refer to this particular thing that the formation of a Council which ought to have been done earlier has come before the House now. But in this particular matter this Council has got a variety of functions to perform. One of the functions-I am referring only to one or two of the functions mentioned here-is to keep under review any development likely to restrict the supply and dissemination of news of public interest and importance and also the arrangements made for the reproduction in India of material obtained from other countries. To see that facilities for publishing the news from abroad is given to all these papers, it will review all these things, review and take proper remedial action to see that these things
are fulfilled and that these condtions are satisfied. That is one of the important things.

Another function to which I would like to refer is the one to provide facilities for the proper education and training of persons in the profession of journalism. That is more important, because many of the universities are not able to make provision for imparting instruction in journalism. There are a few diploma. courses and degree courses in some universities. But in service training for the working journalist, a sort of orientation and reorientation training facilities should also be given.

I would also like to draw the attention of the Minister to one important point, namely, that power to censure has been given under clause 13. This is only power to censure publicity. No disciplinary powers have been given to the Council; it is only a moral disapprobation that the Council can have at the most. Under sub-clause (1) this decision of the Council shall be final and it shall not be questioned in any court of law. The Council can sue and be sued. At the same time the decision of the Council unler sub-clause (1) shall be final and cannot be questioned in any court of law. This particular thing has been discussed at great length in the other House also, I learn. Under article 136 the Supreme Court can entertain any appeal from any decree or decision or determination or sentence or order. But should we leave all this to the decision of the Supreme Court to entertain any case on this particular thing? That is one thing. And under article 226 the High Court is empowered. Under article 32 it is a remedial right given to the citizen under Fundamental Rights. But should there be resort only to these things and should there be no other via media in between?

And, secondly, is this a court at all? Is this Press Council a court at all? For the purpose of enquiry its

## [Dr. Sarojini Mahishi],

proceedings will be treated as judicia: proceedings according to the provisions of the Code of Civil Procedure for (a) summoning and enforcing the attendance of persons and examining them on oath (b) requiring the discovery and production of documents, (c) receiving evidence on affidavits, (d) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

After all these things are done, what is the result, what is the outcome that is going to come out of this judicial proceeding or from this particular enquiry? At the most, after once publicly censuring any editor or any journalist, for the second time it can report to the Central Government, and the Central Government should take action on that. But I hope there will be cordial coordination established betwern the two and the Central Government would take immediate action on the report of the Press Council.

I do not know whether its decision is in the nature of a julicial decision: it cannot be. I hope the hon. Minister will make all these things clear. And if at all the Press Council is to function and discharge its functions in \& very able manner, becaus: the Press Council has been newly formed and is going to lay down very healthy conventions and traditions in the field of journalism, I wish that in order that the powers given to it can be utilised properly the other incidental and ancillary powers be also given to it so that the Press Council may discharge those functions.

I take this opportunity to congratulate the new Minister who has taken a very bold step in overhauling the machinery of the Information and Broadcasting Department.

की प्रकाशवीर जास्त्री (विजनीर) : उपाष्यक्ष जी, प्रेस कमीशन ने समाचारपनों की एलतन्दता पर किसी प्रकार का भाषात न हो सके, इसके लिए जो श्रपृनी सिफारिएा

की है पोर उसकी पृष्ठसूमि में गो यहु विधेयक यहां लाया गया है, इस भावना का तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन विधेयक का प्रास्प जिस ढंग से तंयार किया गया है, उससे उस भावना की रक्षा हो सकेगी, इसमें मुछे सन्देहा प्रतीत होता है ।

पहले तो इस प्रेस काउंसिल के गठन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसके गठन के लिए मूल रूप में तीन व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है । इस पर में ग्रापति प्रकट करना चाहता हूं । ये तीन व्यक्ति होंगे, चीफ जस्टिस श्राफ इंिया, दूसरे उनके नामांकित ग्रोर तीसरे राष्ट्रपति जी के नामांकित-ये तीन व्यक्ति जिस काउंसिल का निर्माण करेंगे, उसके बारे में मान लीजिय कल को किसी को इस काउंसिल के खिलाफ कोई शिकायत हो तो वह शिकायत किस कोर्ट में जाकर की जाएगी ? श्रब तक तो यह था कि नीचे के स्तर पर कोई कठिनाई हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वार खुले हुए थे या रष्ट्रपति जी का द्वार खुला हुग्मा या ग्रोर वहां जाकर कोई ग्रपनी इस कठिनाई को प्रकट कर सकता था। लेकिन जब राष्ट्रपति ग्रोर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उनके प्रतिनिधि जो हैं वही पन्चीस सदस्यों का चयन करने वाले होंगे ग्रोर वही उनको नामांकित करेंगे तो फिर उनके खिलाफ श्रपील किस के यत्रां हो सकेगी? एक बात श्रौर जो मुझे सब से ज्यादा भ्वापत्तिजनक प्रतीत होती है वह यह कि श्रब तक भारतवर्ष के न्यायाधीशों को राजनीति में कभी भी इस रूप में घसीटा नहीं जाता था श्रोर वे इन तमाम चीज़ों के ऊपर रहते थे। कोई कठनाई हो तो उनके वहां ग्रपील हो सकती थी। श्रब जब उनको स्वयं इसका निर्णय करने के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा, तो छससे मेरा भ्रपना घनुमान यहृ है कि हम गसत परम्परा का हीं श्रीजणेष्त करेंगे ।

सरकारी हस्तक्षेप का प्रतिफल मैंने कई स्थानों पर देखा मी है। यहां मैं एक बटना का जिक कर बेना चाहता हूं । जम्मू काश्मीर में ग्रभी हाल में एक घटना घटित हुई है। वहां दो समाचारपनों के सम्पादकों को श्रोर उन पवों के मालिकों

- को गिरफ्तार किया गया है। एक पन का नाम है "काश्मीर पोस्ट" श्रोर दूसरे का नाम है "मातंड"। इसका कारण यह था कि उन्होंने कुष इस प्रकार के समाचार छापे थे कि जो समाचार सरकार की नीति से मिलते जुलते नहों थे। वहां राज्य में पीछे एक गांव में साम्प्रदायिक उद्दव हुग्रा था श्रोर उस साम्प्रदायिक उपद्रव के सम्बन्ध में उन्होंने सरकार का ध्यान म्रार्कषषत किया था कि इसमें सरकार के प्रतनिधियों का भी हाथ किसी न किसी रूप में है । इस कारण से उनको डी० आ्राई० ग्रार० के म्मन्दर गिरफ्तार कर लिया गया । लेकिन उसी जम्मू काई्मीर राज्य के ग्रन्दर एक समाचार पन रा प्रकार का भी निकलता है उर्दू में जिसका नाम "मुहोज" है श्रोर जो घोब प्रद्दुल्ला का पन माना जाता है प्रोर वह बहां की गवर्नमेंट के खिलाफ श्रोर भारत सरकार के खिलाफ भी बगावत का प्रचार बराबर करता रहता है। जम्मू काश्मीर राज्य सरकार की नीति के खिलाफ बगावत प्रोर विद्रोहं के समाचार उसमें श्राए दिन प्रकाशित होते रहते हैं । लेकिन जम्मू कारमीर गवनंमेंट इस पत्न के बिलाफ न किसी प्रकार का कानून लागू कर सकी है प्रोर न इस पत्न के मालिक पर और न इस समाचार पन्त के पीछे जो छाथ श्राजकल काम कर ररें हैं उन के ऊपर किसी प्रकार का कानून लागू कर सकी है। जब यह भारत सुरक्षा श्रधिनियम लागू हुए बे उस सयम इस विभाग के जो मंनी ये, जो इस समय सोभाग्य से हमारे देश के प्रघान मंन्री मी हैं, उन्होंने आर्वासन विया था कि समाचारवप़ के किसी सम्पादक को या समावारपक्र से सम्बन्षित किसी व्यक्ति को प्रगर इस

कानून के श्रन्तरंत गिरफ्तार किया जाएगा तो प्रेस एसोसिएशन को पहले उसका केस भेजा जाएगा। में जानना चाहता हूं कि ये जो दो सम्पादक समाचार पत्नों के बहां गिरफ्तार किये गये हैं, इनके सम्बन्ष में क्या उक्त मिनिस्टर साह्ब के प्राश्वासन का पालन किया गया है घ्रोर यदि नहीं किया गदT हैं तो कहां तक न्याय बरता गया है श्रोर इसी तरह फिर कहां तक श्रागे न्याय बरता जा सकेगा, यह देखने की बात है। इस प्रोर भी हैमारा ¡ंड़ए सा ध्यान जाना चाहिये ।

एक धर बात मैं सरकार से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं भोर में चाहता हूं कि हमारी नई सूचना मंती हस पर ख्बास ध्यान दें । प्रब तक भारतीय भाषाश्रों के समाचार पत्रों के सम्बन्ध में हमारी सरकार की नीति बड़ी ही पक्षपातपूर्ण रही है श्रोर इस प्रकार की रही है कि उसको मानो दूसरे नम्बर की भाषा समझा गया है । समाचारपनों के रजिएट्रार की रिपोटं मेरे हाथ में है। इसको श्रगर श्राप देबें, इस में जो आ्रांकड़े दिये हुए हैं उन से श्रापको पता चल जाएगा कि सभी भारतीय भाष:श्रों के समाचारपनों, दैनिक, साप्तार्टिक, ग्रर्द्रमासिक भाईिक प्रादि की संख्या श्रंग्रेजी में छपने वाले समाचारपनों की संख्या से कितनी प्रधिक है। इनकी संख्या शंग्रेजी पत्रों की संख्या से कई गुना श्रधिक है । लेकिन जब कभी सरकार की म्रोर से प्रतिनिधित्व का प्रश्न घ्राता है ता भरततीय भाषामों की इस बुरी तरह से उपेक्षा की जाती है जिसको देख कर दुब होता है । कुछ उदाहरण देकर में भापको बतलाना चाहता हूं। मैं तोन हाल की बातें प्रापके सामने रखना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री शास्ती जी परसों काहिरा के जिस सम्मेलन में भाग लेने जा रीेहैं वहां जो समाचारपनों के प्रतिनिधि मेजे गये हैं, उनमें भाप देखिये कि भारतीय माषापों के जो समानारपन हैं उनके प्रतिनिघित्व का पनुपात

क्या है प्रोर प्रंश्रेजी के पत्नों के प्रतिनिधियों का त्रननुगान क्या है ? लेकिन इससे भी बड़े जिस पक्षपात की मैं चर्च करना चाहता हूं वह यह है कि हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसने ग्रंग्रेजी समाचारपत्रों के प्रतिनिधि जो वहां पर गये हैं उनको तो श्रधिक विदेशी मुद्रा दी है श्रौर भारतीय भाषाग्रों के समाचारपत्रों के प्रनिनिधियों को कम । ग्रंय्रेजी के समाचारपत्नों के प्रतिनिधियों को डेढ़ सो रुपये प्रति दिन के हिसाब से विदेशी मुद्रा दी गयी है ग्रोर भारतीय भाषाग्रों के जो प्रतिनिधि गये हैं उनको सी रुपये के हिसात्र से विदेशी मुद्रा दी है। इस सम्बन्ध में ग्रापका न्याय कहां ग्राकर सो जाता है ? इनको क्या भूख्व कम लगेगी या इनको साधन ग्रासानी से उपलब्ध हो जायेंगे ? ग्रंग्रेजी के समाचारपत्नों के प्रतिनिधियों को डेढ़ सो रुपया प्रति दिन के हिसाब से ग्रोर भारतीय भाषाग्रों के पत्रों को सी रुपये के हिसाब से विदेशी मुद्रा देना कहा का न्याय है?

इसी तरहा की एक दूसरी बात ग्रोग मैं बंहना चाहता हूं। दो तारीख को एयर इंडिया की एक नई फ्लाइट चालू होंने जा रही है मास्को होकर लन्दन के लिए। उसमें जो ${ }^{\circ}$ समाचार-पत्नों के प्रतिनिधियों का चयन किया गया है, उसको मी श्राप देखें कि ग्रंग्रेजी समाचारपत्रों को कितना प्रतिनिधित्व मिला है ग्रौर भारतीय भापग्रों के समाचारपत्नों को कितना मिला है । में कहना चाहता हूं कि आ्याप क्यों यह् जिम्मेवारी श्रपने ऊपर लेते हैं ? जब ए़ंक प्रेस एसोसियेशन बनी हुई है तो उसके सामने श्राप मांग भेज दीजिये कि एक नई उड़ान श्रारम्भ हो रही है उसमें हम चाहते हैं कि समाचारपत्न उद्योग या समाचारपतों के प्रतिनिधि भी जार्ये भ्रोर ग्राप श्रनुपात को भंश्रेजी श्रोर भारतीय भाषाश्रों के समाचारपतों के प्रतिनिधि भेज दीजिये।

विदेशों की बात छोड़िये। मैं धर की ही एक बात कहता हूं। रेल मंधालय इस पहली

श्रक्टूबर से, ग्रर्थन्त् कल से, कुछ नई गाड़ियां चला रहा है, जिन में मे एक गाड़ी दिल्लो से श्रागरा तक जायेगी । उसका नाम है "ताज एक्सप्रेस ।" इस ताज एक्सप्रेस में समाचारपत्रों के प्रतिनिधि भी बुलाये गये हैं । जो समाचारपत्नों के प्रतिनिधि उसमें जा रहे हैं, ग्राप जरा देखें कि उसमें ग्रंग्रेजी पत्रों के प्रतिनिधि कितने हैं श्रोर भारतीय भाषाप्रों के समाचारपत्नों के प्रतिनिधि कितने हैं । जो सजजन इस विभाग के ग्रधिकारी हैं जब उनसे शिकायत की गई कि क्यों साहृत्व, भारतीय भाषाप्रों के समाचारपन्नों के प्रतिनिधि इउने कम कोों हैं तो वे कहने लगे कि ह्म कार करें। जो हमारे मिनिस्टर हैं वे ग्रंग्रेजी के ही ग्रखत्रार पढ़ते हैं । मिनिस्टर ग्रंश्रेजी के ग्रखजार पढ़ने हैं तो क्या समाचरपतों के प्रतिनिधियों का चयन ग्रंगेजी के समाचारपत्रों से किया जायेगा। मैं नहीं समझता कि यह न्याय तुला श्रापकी कहां तक ठीक काम कर सकेगी । श्रगर भारतीय भाषाग्रों की इस प्रकार से बराबर उपेक्षा चलती गही तो एक दिन भारतीय भाषात्रों के समाचारपत्नों ग्रोग् त्मा गरत त्रों के कार्यकत्ताग्रों को ही नहीं, देश की उस जनता को भी जो भारतोय भाषाग्रों के समाचारपत्न पढ़ कर श्रपना मस्तिष्क बनाती है एक दिन सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा उठाना पड़ेगा । श्रगर यह पक्षपातपूर्ण नीति सरकार की रही तो यह ग्रनिवार्य है ।

दूसरी छसी प्रकार की बात न्यूर्जाप्रि के बारे में है । सरकार ध्रंम्रेजी के समाचारपत्नों को जब श्रधिक न्यूजाप्रिट देती है तो भारतीय भाषाग्रों के समाचारपनों के साथ सौतेली मां जैसा ब्यवहार क्यो किया जाता है । भारतीय भाषाश्रों के समाचारपत्न प्रधिकांश जन साधारण तक जाते हैं, गांव , म्रोर कस्बों तक जाते हैं । भारत के नगरों में उनका प्रसार श्रधिक है। लेकिन वह बेचारे घपने में तः घुट घुट कर रह जाते हैं जब उनको न्यूर्प्रिट का कोटा कम मिलता है ।

जो समाचार सरकार जनता तक पहुंचाना चाहती है वह पत्न ही उसको श्रधिकं से श्रधिक जनता तक पहुंचा सकते हैं, सरकार की नीति को भी वे ग्रधिक से ग्रधिक जनता तक पहुंचा सकते हैं, श्रगर उनको न्यूज्तप्रिंट श्रधिक दिया जाये। लेकिन ग्राप श्रंग्रेजी के समाचारपत्नों के न्यूज़िंिंट का कोटा देखिये श्रौर भारतीय भाषाश्रों के समाचारपत्नों का कोटा देखिये । सरकार की इस प्रकार की नीति से ऐसा प्रतीत होता है कि वह श्रंग्रेजी के समाचारपत्रों को ही बढ़ावा देना चाहती है। हालांकि उनके पाठकों की संख्या धीरे धीरे गिर रही है श्रोर श्रंग्रेजी का स्तर भी देश में गिरता ही जा रहा है ।

इसी प्रकार विज्ञापनों के सम्बन्ध में देखिए , जितने विजापन श्रंग्रेजी के समाचारपत्नों को दिये जाते हैं उनकी तुलना में भारतीय भाषाश्रों के समाचारपतों के साथ विज्ञापनों के सम्बन्ध में पक्षपात भी किया जाता है । में कहना चाहता हूं कि जो जनता की सरकार है श्योर जनता की भाषा में काम करना घाहती है, श्रौर जनता के लिये काम करना चाहती है उस को चाहिये कि वह देखे कि जो जन-भाषा के समाचारपत्न हैं उन का उनके क्षेत्न में उचित रूप से वितरण क्यों नहीं होता। श्रगर श्राज तक ऐसा नहीं किया गया तो कम से कम श्रागे के लिये इस चीज को जरूर संभालना चाहिये ।

इसी प्रकार से एक दूसरी बात भी में कहना चाहता हूं श्रोर वह है न्यूज सविस के सम्बन्ध में। प्रधान मंत्नी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के विचार श्रोर किसी बात के सम्बन्घ में चाहे किसी प्रकार के रहे हों लेकिन वह्व एक बात बार बार वह कहते थे कि मेरी समझ्न में श्रब तक नहीं श्राया कि हमारे देश में भाषायें चाहे श्रपने श्रपने क्षेत्नों की श्रलग श्रलग हों, लेकिन सभी भारतीय भाषायें एक दूसरे के निकट ग्रा सके छस के लिये कोई सामान्य लिपि वयों नहीं स्वीकार कर ली जाती । भगर ऐसा किया जाये तो घहछा होगा ।

मैं चाहता हूं कि नई सूचना मंत्री एक कार्य श्रवश्य करें कि देवनागरी लिपि के माध्यम से एक इस प्रकार की समाचार समिति देश में चालू की जाये कि तेलगू वालों को तेलगू में समाचार मिल सके, तमिल वालों को तमिल में समाचार मिल सके घ्रोर कम्नड़ वालों को कम्नड़ में मिल सके। कुछ ऐसे दूर मुद्रक यंत यहां चालू किये जायें जो देवनागरी के माध्यम से हर प्रदेश में समाचार पहुंचा सकें। केवल रोमन लिपि का एकाधिकार उस पर हो Fश्रोर कुछ व्यक्ति समाचार समितियों पर श्रपना एकाधिकार कर के बैठ जायें इस से हमें थोड़ा बचना चाहिये । पहले भी जब सूचना श्रोर प्रसार मंत्रालय का बजट श्राया था में ने इस बात की चर्चा की थी, घोर श्राज भी जब प्रेस कोंसिल बिल प्रवर समिति को सोंपा जा रहा है, में इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि भारतीय भाषाग्रों की उपेक्षा मत कीजिये । भारतीय भाषाश्रों में जहां समाचारपत्नों का उदय धीरे घीरे हो रहा है वहां जनता की भावनाप्रों का भी धीरे धीरे उदय हो रहा है घ्रोर इसके लिये श्राप को प्रोत्साहन देना चाहिये । श्राथिक दृष्टि से प्रोत्साहन देंना चाहिगे, प्रतिनिधित्व की दृष्टि से प्रोटसाहन देना चाहिये, समाचार समितियों के नये नये निर्माण की दृष्टि ते प्रोत्साहन देना चाहिये। इस प्रकार श्रगर श्राप कार्य करेंगे ती इस विधेयक की पृष्ठभूमि में जो श्रापकी भावना है श्राप उसकी रक्ष। कर सरेंगे।

इतना ही में भ्रापके सामने भ्रावइयक रूप से निवेदन करना चाहता था।

घी राम सहाय पोडेय (गुना) : उपाघ्यक्ष महोद:, में इस बिल का ह्दृय से स्वागत फरता हूं। विशेष बात यह है कि श्री:मती इदिरा गांधं; ने सरकार में श्राकर जो दायित्व सन्भाला उस दायित्व को सम्भालने के साथ साथ उनके कार्य का जिस प्रकार श्रारम्भ हुग्रा, जिस प्रकार यह बिल सदन में उपस्थित

## [श्री राम सहाय पाण्डेय]

हुंश्रा, वह एक सुन्दर श्रीगणेश है प्रोर में उनका भभिनन्दन करता हूं।

कहा यद्र जाता है कि जंगल में जब टाइगर को गोली लगती है तो वह दहाड़ता भी है मोर छलांग भी बहुत जोर से लगाता है । प्रजातंन के सत्तरह वर्षों का इतिहास यह कहता है कि जिस वाणी स्वातन्त्र्य के नाम पर घंर जिस लेखनी स्वातन्त्त्र के नाम पर हम ने देश का बातावरण निरमित होने का भ्रवसर दिया, उस का कुछ लेखा जोखा हमारे सामने उपस्थित है । जब हम इस लेखा जोखा को देखते हैं, ग्रोर देश के बाणी स्वातन्त्त्य की गति श्रोर उस की प्रगति का, उस की व्यवस्था का सिहावलोकन करते हैं तब इस निष्कर्ष पर भ्राना पड़ता है कि इस वाणी स्वातंन्य का दुरुपयोग किया गया है, उस स्वातंत्य का जो हमारे इस प्रजातंत्न में एक भ्रक्षुण्ण निधि है, जिस को हम ने पाया है, उस का दुरुपयोग किया गया । हम यह् चाहते हैं कि एक परम्परा की स्थापना हो, जन मानस ग्रोर उस की स्वतंत्रता के लिये एक श्राचरण का निर्माण हो, जो प्रजातंत्नात्मक श्रनुभूतियां हैं, उन का शिलान्यास हो कर उप्र की नींव श्रच्छी तरह मजबूत हो। सेकिन हम यह क्यों चाहते हैं। जहां सब से पहले हम ने प्रजातंत्न को स्वीकार किया, जनता के स्वत्व को स्वीकार किया, उस की प्रभुता को स्वीकार किया, उस के श्रधिकारों को स्वीकार किया, वहां उन ग्रधिकारों के संरक्षण के लिये हम एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी प्रणाली भी चाहते हैं जिस के द्वारा उस का निर्वाह हो ।

[^4]गया, श्रोर श्राज लन्बन टाइम्स की प्रतिष्ठा इंग्लंड में यह है कि प्रजातंत्न के जो श्रधिकार हैं उन को सामने रखते हुए, सच्चाई के महत्व को सामने रखते हुए, जनता के प्रतिनिधित्व के श्रादर्श को सामने रखते हुए पत्न का संचालन किया जाता है ग्रोर उस के जो ट्रस्टी हैं वह बड़े श्रसाधारण हैं, ऊंचे लोग हैं, चीफ जस्टिस हैं ग्रोर वह एक नामिनी हैं जिन पर किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है । मैं श्राज यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी पत्न हैं, दै निक पत्न हैं उन में लगी हुई पूंजी को एक ट्रस्टीशिप में परिवर्तित कर दिया जाये । यानी उसका संचालन ट्रस्टी करें श्रौर उसकी नियुक्ति चीफ जस्टिस करे । इस तरह से हमारे देश में इस प्रकार का विवाद समाप्त हो जायेगा। यदि इस में पूंजी लगाई जाती है, श्रोर किसी व्यक्ति ने लगाई है, तो उस का एक ट्रस्ट बनाना चाहिये। इस ट्रस्ट में ट्रस्टी हों श्रोर उन की नियुक्ति चीफ जस्टिस करे, तब पता चलेगा कि पूंजी का श्रभिप्राय श्रोर श्रादर्श किस प्रकार हो सकता है। यदि हमारे दैनिक पत्नों का संचालन ट्रस्टीशिप के ग्राधार पर हो जाये तो हम सभी को निकट ला कर जनता ग्रोर प्रजातंत्र की सेवा कर सकते हैं। इसी प्रकार हम साप्ताहिक पत्रों की तरफ भी नजर रखें।

अ्रगर वास्तव में देखा जाये तो सारे समाचारपन्नों में दैनिक समाचारपन्नों का जीवन केवल एक घंटे का होता है। चाय की चुस्की के साथ हम दैनिक पत्न लेते हैं घ्रोर एक घंटे में उस का जीवन समाप्त हो जाता है । लेकिन सब से बड़ा सेन्सेशन, सब से बड़ा झूठा प्रचार, कैरेकटर, एसेसिनेशन श्रौर झूठी खबरें, एक दूसरे को गिराना, पालिटिक्स से खेलना, लीडरों से उन का सम्बन्ध रखना श्रोर एक लीडर को काटना श्रौर एक लीडर का समर्थन करना, इस तरह की जितनी गन्दगी होती है वह साप्ताहिक पत्नों में घ्रधिक होती हैं। साप्ताहिक पनों में जो भी समाचार

हों, यह प्रेस कोंसिल का काम होगा कि उन को देषें । साप्ताहिक पत्रों का जीवस होता है सात दिन । भगर जनिषार को पत्रिका प्रकाशित होती है तो वह शनिवार तक ही रहती है श्रोर जिसनी ही से सेशनल न्यूज्र उस में होती है, उतमा ही त्वकिया के बगल में उस को स्थान मिलता है। उस में बार बार लोग उस न्यूष को पढ़ते हैं।

एक माननीय सबस्य : तकिये के बगल में होने से क्या होता है ।

धी राम सहाय पाण्डेय : मतलब यह हं कि रात को भी उसे वे पद़ते हैं। जितना ही किसी एक व्यक्ति, ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति, के कैरेकटर के खिलाफ, उस के चरिन्न के खिलाफ उस में छिद्रन्वेषण होता है उतना ही उस का जीवन सात रोज का पकका होता है। वह लिख्य देता हैं कि घ्यब घगले श्रंक में बेखिये, घमुक व्यक्ति के सम्बन्ध में लिखा जायेगा। बस तरह् उस पत्र का सात दिन का जीवन घ्योर बढ़ जाता है । भव लोग बेखते हैं कि दूसरे घंक में क्या निकलता है। मेरा निबेबन हैं कि प्रेस काउंसिल के सामने यह सबसे बड़ा सबाल होगा। जो सेंसेशनल न्यूज का प्रकाश़न करते हैं, जो गरमाह्ट घ्रोर चटपटाह्ठट के समाचार निकालते हैं जो लोगों को बरगलाते हैं झ्रौर उनके दिमाग को खराब करते हैं ग्रोर जो पन्ततोगत्वा प्रजातंत्र का बून करते हैं, ऐसे पत्नों पर उसको निणरानी रखनी पड़ेगी, घोर उन पर कड़ा नियंच्नण रखना होगा भौर उसका प्रकाशन बं्व कराना पदे़ेगा ।

मैं श्री प्रकाशवीर शासन्नी का समर्थन करता हूं कि सरकार को अंग्रेज़ी पन्नों घौर भारतीय भाषाश्रों के पन्नों के साथ दो तरहं का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहिक मैं तो यह्ह कहना चाहता हूं कि प्रगर श्राप ट्रस्टीशिप के उसूल को स्वीकार कर लंते हैं तो भ्राप को चाहिए कि जो पत्न भच्छे विचारों को लेकर निकलता है, ऐसा न हो कि बह सरकारी विझापन न मिलने के कारण या पैसे की कमी

के कारण बन्द हो जाये । क्या गभेग घंकर विद्यार्थी ने, या चलपति राव ने, या तिलक महाराज ने, या बापू ने, या हरिमचन्व मुसर्जी ने या श्री घोष ने या श्री मजूमवार ने तथा भी सदानन्द ने यह सोचा था कि हम को पत्नों के प्रकागन से क्या प्राफिट होगा । बे देश के लिए मर गये, कुरबान हो गये, उन्होंने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए, देश में जनजाग्रति लाने के लिए भपना जीषन वे विया । एक खास उद्देशय को पूरा करने के लिए बे पंदा हुए थे श्रौर उसको पूरा करने में वे मरे । लेकिन घ्याज बया होता है ? भाज जो जन मानस को भषष्ट करने का प्रयल्न किया जा रहा है उसको बन्द कर दिया जाना चाहिए । इसलिए में कहता हूं कि भारतीय भाषाप्रों के पत्नों को भार्थिक सहायता दे कर, मशीनें प्रादि दे कर उनकी सहायता की जाये। प्रोर वही श्रादर्श जो कि स्वातंद्य की उपलक्धि के के समय हम ने घ्रपने सामने रखा बही श्रागे भी रखें। ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि जो पत्न जन मानस का निर्माण करते हैं उनके उस काम में वृद्धि हो ।

एक बात में चुनाव के सिलसिले में भी कहना चाहता हूं । भ्राप भी चुन कर भ्याये हैं, श्राप के खिलाफ भी एक दो पत्न निकले होंग । किसी भी व्यवित का संसद के लिए नामिनेशन होता हैं कि उसके साथ ही उसके बानानदान की पूरी जन्म पह्नी तैयार हो जाती हैं श्रोर सामने ग्रा जाती है । ग्रौर उन श्रब्बबारों के नाम होते हैं, सच, श्रादर्श, स्वाधीनता, कर्मशील यादि। भगर कोई हन नामों के पत्न होंगे तो बे मुद्न से शिकायत करेंगे। तो उन पद्नों के नाम तो ऐसे होते हैं घ्रोर उन में निकलता क्या है ? श्रीमान् जी, में इसका भुक्तभोगी हूं । डाक्टर लोहिया ने कह्दा कि वे भी इसके भुक्तभोगी हैं। वे भी होंगे। वे तो कभी कभी बकवास कर भी जाते हैं म्रोर ऐसी वैसी बातें कर जाते हैं जैसे उन्होंने श्रमरीका में जा कर कह दिया कि श्री जबहर्लाल तो कांपेस के नेता हैं राष्ट्रीय नेता नहीं हैं । तो वह
[^्री राम सहायंपाण्डेय]
भुक्तभोगी होंगे । लेकिन में तो ऐसी बात नहीं करता। लेकिन में कह सकता हूं कि श्रगर मेरी वाणी में शक्ति न होती श्रोर मुद्न में दोड़ धूप की ताकतन होती तो में धराशायी हो गया होता । श्रोर श्राप देखें कि दूसरे रोज वह पत्नकार मेरे पासश्रा कर कहता है कि दो सो रुपया दे दीजिये तो लिखना बन्द कर दूंगा । में ने कहा कि भाई हम दो सौ रपया नहीं देंगे, क्योंकि श्रगर हम देंगे तो उसे उस 25,000 के चिट्ठे में कैसे दिखायेंग । तो मैं ने रुपया नहीं दिया, पर दूसरा तरीका किया। में ने एक पहलवान वर्कर को बुलाया घ्रोर उससे कहा कि भ्रगर यह ऐसा लिखे तो बुलाभ्रो उसको, ठीक हो जायेगा। श्रोर दूसरे दिन से वह प्रकाशन बन्द हो गया। इस तरह केरेक्टर एसेसिनेशन किया जाता है । तो मेरा निवेदन है कि प्रेस काउंसिल को इस प्रकार की बातों को रोकने का भी प्रयत्न करना होगा । इस प्रकार के पत्नों को प्रकाशन की श्रनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो 6 महीने के लिये चलते हैं श्रोर फिर बन्द हो जाते हैं प्रोर फिर चलते हैं । जो बात मेरे खिलाफ लिखी गयी यदि वह सच मान ली जाती तो मेरा क्या हाल होता, में यहां श्रापके सामने न बोल सकता ।

शी बागड़ी : माननीय सदस्य ने क्या यह कहा था कि लोहिया साहब बकवास करते हैं ?

शी राम सहाय पाण्डेय : लोहिया जी इसके लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन में श्रपने शब्द वापस लेता हूं ।

शी बागड़ी : श्राप सब प्रसिद्ध हैं, श्राप की मंण्डली प्रसिद्ध है ।

शी राम सहाय पाज्डेयः तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय भाषाश्रों के पत्नों के साय डिस्क्रिमिनेशन न किया जाये । श्रौर ऐसे पत्नों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना

चाहिए जो प्राज निकसें श्रोर 6 महीने बाद बन्द हो गये, जो केवल समय समय पर निकलते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

शी ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : स्वस्य पत्नकारिता के निर्माण की श्रोर . . .

उपाध्यक्ष महोवय : श्रापको सात मिग का समय है, में तीन बजे मिनिस्टर साहब को बुलाऊंगा।

की उपा० प्र० ज्योतिषी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का हामी हूं कि पन्नकारिता स्वतंन्न हो लेकिन इस स्वतंत्रता के नाम पर देश के चरिन्न की हत्या करने प्रोंर चरिन्नवान व्यक्तियों पर गलत लांछन लगाने की खुली छूट किसी श्रादमी को मिल जाए यह गलत चीज है। मैंने इस बारे में कंसलटेटिव कमेटी में जिक किया था श्रोर मुझे खुशी है कि श्राज मंन्निमंडल में नए रक्त के प्रवेश के साथ यह विधेयक लाया गया है । में इसका स्वागत करता हूं। यह एक काफी शच्छा कानून बनाया जा रहा है। इस बात की स्वतंन्नता किसी को न होनी चाहिए कि वह गलत सलत चीजें प्रकाशित कर सके।

यहैं बात सही है कि हम विचार स्वातंत्र्य चाहते हैं। लेकिन इसका यह भ्रर्थ नहीं है कि हम इसका दुरपयोग होने दें प्रोर विचार स्वातंत्य्य के नाम पर जनता के सामने गलत सलत श्रोर श्रपरिपक्व विचारों को श्राने दें। इस पर नियंन्नण होना चाहिए। जब खानेपीने की चीजों में मिलावट के विरद्ध हम श्रपना रोष प्रकट करते हैं तो गलत विचार जो समाज के लिए श्रोर ज्यादा घातक हैं, उन पर श्रगर कठोर नियंन्नण हो तो बहुत श्रच्छी बात होगी ।

यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन सही दिशा में है। हमको कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो कि बंठें घ्रोर लोगों

को कहें कि गह गलत बात है। यद्यपि यह एक छोटा सा कदम है लेकिन सही दिशा में है छसलिए में इसका समर्थन करता हूं।

पन्नकारिता संसार में सेवा की भावना से प्रारम्भ हुई थी श्रोर इस देश में तो इसी के द्वारा स्वातंत्य संग्राम श्रारम्म किया गया। लेकिन श्रब एक श्रंधेरा उठ रहा है । श्रब तो हम देखते हैं कि चाहे शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य रक्षा की बात हो सब में व्यवसाय का भाव श्रा रहा है। पहले जमाने में तो व्यवसाय में भी सेवा का भाव रहता था लेकिन श्राज के युग में ऐसी पार्ािववाद श्रांधी श्रा रही है कि उसमें वे सिद्धान्त नष्ट हुए जा रहे हैं। श्राज मुझ्से दु:ख होता है यह स्थिति देखकर। पत्नकार देश का गुरु होता है। एक श्रष्यापक मुट्ठी भर लड़कों को पढ़ाता है, एक विश्वविद्यालय कुछ हजार विद्याथियों को पढ़ाता है, लेकिन पन्नकार तो पत्न द्वारा लाखों करोड़ों लोगों के मानस का निर्माण करता है। वह तो इस प्रकार देश का गुरु है । लेकिन श्राज कितने पत्नकार इस देश में इस कसोटी पर खरे उतर सकते हैं। श्राज ये पत्न तिलक के हायों में नहीं हैं, गांधी के हाथों में नहीं हैं, इन के पीछे श्राज जवाहरलाल नेहरू नहीं हैं। श्रधिकांशतः ग्राज यह ताकत गलत लोगों के हाथों में ग्रा गयी है जो देश के मानस को प्रष्ट कर रहे हैं। इस पर कड़ा नियंन्नण होना प्रावश्यक है। में इस बिल से पूरी तोर से संतुष्ट नहीं हूं। में नहीं उमझता कि देश के भ्रन्दर जितनी सस्त कारवाई की भाज श्रावएयकता है उतनी सख्ती करने का श्रधिकार हमें इस बिल द्वारा मिलता है। लेकिन फिर भी क्योंकि यह कदम उस दिशा में है इसलिए में इसका स्वागत करता हूं।

सदन में प्रकाशवीर शास्ती द्वारा श्रपील करने की बात कही गयी है। मैं चाहूंगा कि हम को ऐसे श्रादमियों को नियुक्त करना चाहिये कि जिनके वरडिक्ट में किसी को सन्द्दे न हो श्रोर जिनका वरडिक्ट फाइनल हो, जिसमें कोई भ्राशंका न की जा सके। वे ऐसे व्यक्ति है ने धाहिएं कि जिनके चरिल्न पर वेश में

किसी को जरा भी सन्देह न हों। छसलिए। उनके फैसले के खिलाफ श्रपील की श्रावश्यकता न हो। ये जो तीन तरफ से नामिनेट हो कर । व्यक्तियों की सूची श्रावेगी में समकता हूं कि इस सूची में ऐसे व्यक्ति रहंगे जिन पर छस देश में समस्त समाज को विश्वास हो सकेगा।

एक चीज मुझे श्रख्रती है। वह् यह है कि श्राज भी हम श्रंग्रेज़ी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं प्रोर भ्रंप्रेजी के पनों को ज्यादा प्रश्रय दे रहे हैं। छस देश की बहुसंख्यक जनता हिन्दी वालः श्रोर श्रन्य भारतं।य भाषास्रों वालं जनता है। जो ग्रंग्रेजंi पढ़े लिखे लोग हैं, उनके चिन्तन की शक्ति श्रीर उनके विचार साधनों के स्रोत दूसरे हैं। लेकिन इस देश के समाज का बहुत बड़ा भाग हिन्दी पन्वों द्वारा भ्रौर श्रन्य प्रान्तीय भाषाभ्रों के पत्नों के द्वारा भ्रपना मानस बनाता है। शासन के लिए यह जरूरी है कि छस बात पर ध्यान दे कि देशी भाषाश्रों के पत्नों में स्वस्थ पत्नकारिता जन्म ले सके। कुछ बड़े पन जो गलती करते हैं वह जो ब्लैक मेलिग ध्रोर ब्लैक मारकेटिंग करते हैं, वे गलतियां कुछ छोटे पत्न भी करते हैं। हम को सब पर नियंतण रखना है। हम श्रगर एक चपरासी भी नियुक्त करते हैं तो उसकी पढ़ाई लिखाई श्रोर क्वालिफिकेशन्स के बारे में जांच करते हैं । श्रगर हम किसी पुलिस के कांस्टेबुल को भी नियुक्त करते हैं तो हम उस की क्वालिफिकेशंस श्रादि का ध्यान रखते हैं लेकिन में देखता हूं कि जरनलिज्म के क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं रक्खा जाता है। जिस तरह पालिटिक्स में कोई भी भ्रादमी श्रा सकता है, उसी तरीके से जनरलिज्म में भी चाहे उसमें योग्यता हो या न हो, चारित्निक स्तर उस का कुछ भी हो, बोद्विक क्षमता उस की कुछ भी हो, हर एक श्रादमी के लिए हम ने उसमें घुसने की पूरी गुंजाइश दी हुई है। इस बात की भ्रावक्यकता है कि यहां पर भी कोई एक सख्त तरीका भ्रपनाया जाय, गहरी देखभाल के बाद ही लोगों को छस पेशे में घुसने विया जाय ताकि हर एक भाबमी हस
[भ्रो ज्षा० प्र० ज्र्रोतिषं]

क्षन्न मे प्रूप्ष न कर सके। जिस तरहा से एक कालिज या युनिवरसिटी में एक श्रष्छे पढ़े सित्रि धादमी को, चरिनवान भादमी को प्रोफेसर नियुक्त करते हैं उसी तरीके से पत्नकारिता के क्षेत्र में भी ठीक प्रादमी पहुंच सकें, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। शासन स्वयं यह काम न करे, लेकिन एक ऐसी बाहर से नियंत्रण करने वाली संमिति नियुक्त हो जिसका कि शासन से कोई ताल्लुक न हो श्रोर वह इस की व्यवस्था करे। इसी उद्देश्य से यह जो प्रैस कौंसिल की स्थापना की जा रही है मैं उसका स्वागत करता हूं। 15.00 hrs .

श्रो शिव नारापण (वांसी) : श्रीमन्, में भापका बड़ा घनुगुद्रीत हूं कि श्रापने मुछ बोलने का श्रबसर दिया।

हिन्दुस्तान का प्रजातात्रिक राज्य जो हम संचालित किये हुए हैं उस में प्रैस का क्या स्थान है ? प्रैस फोर्थ स्टेट कहलाता है। उस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितनी इस सरकार की जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी प्रैस कालों की भी है। मुझे याद है कि सन् 42 में 7,8 ग्रंार 9 ग्रगस्त को नेशनल हैराए्ड का जो एडीटोरियल छपा था उस ने हिन्दुस्तान के बच्चे बच्चे की रग में श्राजादी का मंत्र फूंक दिया था स्रोर खून में एक जोश भर दिया था। वह दिन हमें भली भाति याद है। भैं जहां श्रपनी गवर्नमेंट से श्रोर विशेष कर अ्रपने नये मंत्नी से यह अ्रपील करता हूं कि वे पब्नकारों को प्रोत्साहन दें और उन के जो भी प्रोवियासैज हों उनकी तुनवाई करें वहां मे श्रपने पत्नकारों से मी क्रपील करता हूं कि वे श्रपनी जिन्मेदारी को पह्चानें घ्रौर उसके श्रनुसार ही भाचरण करें।

श्री प्रकाशवीर शास्ती ने स्पीकर घोर सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस द्वारा प्रैस कोंसिल में नामिनेशन किये जाने का विरोध किया है लेकित मैं इस व्यबस्था का समर्थन करता हू क्योंकि घ्राबिर को यह्ह दो बड़ी शयिस्यर्यों

हमारे मुलक की हैं। एक लोकसभा जो कि देक की सर्वोच्च लोकरती संस्या है उसका हैट है तो दूलरा इस मुल्क की जुरिशियरी का हैड है घोर उनको यह्र जो प्रैस काँसिल में नामीनेक्षम का ध्रधिकार दिया जा रहा है बहु उचित ही है। भलकता जो पन्नकार उस कोंसिल में नोमिनेट होंगे उन पर एक विशेष बिम्मेदारी भाती है। उन के लिए मैं कहला चाहता हूं कि वे "लघुता से प्रभुता मिले", बाली नीति बत्त"। जो छोटे लोष हैं पिनको कि घाप छोटा मानते हैं, जो छोटे मड़बार वाले हैं उन को भी मोका मिलना बहिए ताकि बह ऊपर ध्रायें। इस देश में जो छोटे लोग हैं बे बहुत पिछड़े हुए हैं। श्राषश्यकता इस बात की है कि जो छोटे पत्रकार हैं, जो छोटे श्रख़बार चल रहें हैं, गबर्नमेंट द्वारा उनको मबद ब प्रोत्साहग दिया जाय । जो बए़े लोग हैं, बड़े पत्रकार हैं उन के लिए कोई कहता है कि यह बिड़ला का श्रख़बार है तो किसी के लिए कहा आता है कि बह टाटाज का घ्रख़बार है, जाहिर है कि बे बड़े मख़बार हैं श्रोर सरकार को उन की तरफ़ देखने की जएलत नहीं है।

जहा में घाहता हूं कि सरकार पत्नकारों को सभी संभव मदद व प्रोत्साहन दें वहां में उससे चाहूंगा कि व लोग भी ठीक से मपने कर्तंव्य का पालम करें। दूर भ जाइये, यहीं दिल्ली के क्रस़बार दिल्ली के बाजार में, यहीं ठीक गवर्नमेंट की नाक के नीचे ऐसी खवरें छाप्ते हैं जो कि घर्मयक हैं श्रोर जिनसे कि मारे पार्म के सिर धुक जाता है। मैं पन्नकारों से श्रपील करता हूं कि वे इस से बाज श्रायें। जाहिर हैं कि भगर पक्षार लोग कोई गंदी चीज़ लिबेंगे हो में उन्हें गंदा समबूगा ; ध्रगए उत्तम थीज लिखेंगे तो में उन को उत्तम समानूंगा श्रोर उमकी प्रघंसा करूंगा। नेमनस हैराल्ए का उद्वाहरण हमारे सामने मोबूद है कि उसमे देक्र के काममे कैसा एक स्तर कायम स्व फर


को पनपाना है, चलाना है तो इस पन्नकारिता के स्तर को ऊंषा उठाया जाय। भाज जो वहां पर गड़बड़ी श्रोर बेईमानी चलती है उस को सरकार को ठोक करना चाएिए। श्रगर कोई खराब काम करता है गलती करता है तो सरकार को उस के साथ कोई रिश्रायत नहों करनी चांटिए। न्याय का पलड़ा सरकार को मजूूत बनाये रख्या चालिये।

यह उघर से ठीक ही कहा गया है कि पत्नकार लोग समाज के वास्ते एक गुरु का काम करते हैं। हमारे सामने ऐसे पन्नों के बड़े प्रच्ठे ग्रच्ठे उदाहरण मोजूद हैं। बनारस से जो भ्माज श्रख़बार निकलता है वह एक बड़ा सुन्दर म्रबत्रार है। उसके एडीटर परारकर जी रहे जोकि जिनके लिए कि पांडे जी ने ठीक ही कला कि वे त्याग प्रीर तपस्या की मूर्ति थे। इसी तरह से लखनक में में रहा हूं। नेशनल हैराल्ड' श्रख्बबार है जलां कि पहले एडीटर रामाराव होते थे श्रोर श्रब चेलापतिराव हैं। उन सभी लोगों को हम ने देखा है। उन के सम्पर्क में में रहा हूं। इसी तरह का एक सुन्दर न्यूजपेपर स्वतंन भारत' भी निकलता है। इंगलिश पेपर का जछां तक सम्बन्ध है मुझे ग्राज ‘स्टेट्समैन ग्रच्छा लगता है, मोडरेट पेपर है ग्रोर में उसे ही रोजाना पढ़ता हूं । इसलिए हमें पत्नों के लिए कोई प्रज नहीं है झ्रोर में तो चाहता हूं कि ऐसे पत्न जो कि ठीक से श्राचरण करें उन्हें सभी संभंव प्रोत्साहन मिलना चालिए। जो सही बात लिखे उसे सरकार को मदद देनी ही चालंए। हमारा देश वसुधंव कुटम्बकम ग्रोर पंघशील के सिद्धान्तों का घनुयायी है। पंचशील का नारा हमारे भूतपूर्व प्रधान मंनी ने दिया है श्रोर इस वास्ते हेमें किसी से भी कोई ग्रज नहीं है। हम तो सारे संसार को सुखी व समृद्ध देखना चाहते हैं। में भारत सरकार से प्रार्यना करूंगा कि जो घख़बार सही काम करें उनको बे काफ़ी प्रोत्साहन दें। हन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं प्रोर घ्याशा करता हूं कि जमाएंट

सेलैक्ट कमेटी उसमें जो खामियां रहती हैं उन्हें वह दूर कर देगी।

Mr. Depaty-Speaker: Shri Pattabhi Raman.

The Depaty Minister in the Minik-
try of Informa'ion and Broadcasting
(Shri C. R. Pattabhi Raman): Mr.
Deputy-Speaker, Sir, . .
श्री बाणढ़ी : उपाष्यक्ष महोदय, तीन से ज्यादा समय हो गया है ग्रब तो बाढ़ का सवाल लिया जाना चालिए।

Mr. Deputy-Speaker: Mr. Kamath suggested that it may be taken up at 3-30 p.m. The House did not have any objection to that.

ब्रो बाइड़ी : साढ़े तीन बजे लेने का क्या श्रर्य ठुग्रा जब कि डीन बजे का समय मिश्चित किया गया था ?

श्री रामे हपरानन्द्द (करनाल) : यह क्या बात हुई? ढाई घंटे का समय तो पहले ही निश्चित हो चुका है।

Shri Warior: We can nave this discussion upto 5-30 p.m. and the Half-an-Hour discussion can be taken after that.

Mr. Deputy-Speaker: 2 hours is the time allotted for this. Mr. Kamath suggested that this Press Council Bill should go on till 3-30 p.m. and the discussion on flood situation could start at 3-30 p.m. till 5-30 p.m. About the Half-an-Hour discussion, he suggested that it could be taken up at 5-30 p.m. till $6-00 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. (Interruptions) If the House agrees that the Half-an-Hour discussion may be postponed and taken up on some other day, I have no objection.

Some Hon. Members: Yes. .
Mr. Deputy-Speaker: So, the discussion on flood situation will go on till 6.00 P.M., that is, for 2-1|2 hours. Shri Pattabhi Raman.

Shri C. R. Pattabhai Raman: Mr. Deputy-Speaker, Sir, may I at the outset express my deep sense of gratitude for the very valuable suggestions that have fallen from the hon Members from all sides of the House. I am glad that not even one person has questioned the need for having a statutory body, the Press Council.

## 15.2 hrs.

[Mr. Thirumala Rao in the Chair]
Sir, the Royal Commission in the United Kingdom, after our Press Commission's report was published, remarked in 1961-62:
"The more valid these excuses for the Council's inactivity in the economic field may be, the greater is the criticism against the constituent bodies which have denied it the necessary powers and finances If however the Press is not willing to invest the Council with the necessary authority and to contribute the necessary finance the case for a statutory body with definite powers and the right to levy the industry is a clear one."
Even in England where you have got a voluntary body functioning, you have this expression of opinion by the Royal Commission in clear and unmistakable terms.
"As I have already pinted out, the object of the Press Council is to preserve the liberty of the press and maintain and improve the standards of newspapers.

Some discussion has taken place with regard to the composition of the council which consists of a chairman and 25 others. The chairman is to be nominated by the Chief Justice of India. Of these 25, 13 will be drawn from among the working journalists; that is, more than half would be from among the working journalists, and of these, six will be editors who do not own or manage the business of newspapers, and of these six, at least three will be from newspapers published in our own languages. The Joint Committee in their wisdom may suggest some other ratio, but I am
only submitting here that as it is the majority consists of working journalists.

The right of the Chief Justice to nominate the chairman has been questioned by some of the hon. Members. The real position is this. Originally we wanted a small committee of the Chief Justice, the Speaker of this House and the Chairman of the Rajya Sabha to take part in this selection. But both the Speaker and the Chairman have indicated their inability to get involved in this as they think that it will affect their independence and their position. So, we were left only with the Chief Justice, who I am glad to say has agreed to nominate the chairman. The provision is that the chairman will have to be nominated. If he is nominated by the executive there will be the charge that he is a tool of the Government. The legislature has refused to come into the picture. We thought, therefore, that the most independent body, namely the Supreme Court could have the voice in this matter, and, therefore, it was that we had suggested that the Chief Justice should nominate the chairman, and the Chief Justice was very pleased to agree to nominate the chairman.

It has also been stated that the powers of the press council are not adequate. Hon. Members are aware that there is clause 13 (2) under which in suitable cases, the council may report to the Central Government with their recommendations, after one or two censures, as the case may be. As to what the effect of the recommendation is going to be, I shall not say, because frandy, I want to be sincere and I want to serious about this matter, and I would say that I am doubting whether much can be done, but it is always open to us to amend the laws that may fetter the right of the Government to act in those cases. But, as it is, we have clause 13 (2) in regard to this matter.

There has also been a reference to monopolies. I may state straightway that the Registrar of Newspapers has been paying considerable attention to this aspect of the development of the newspaper industry. One of the functions of the press council would be to make study of such ownerships and to reocmmend to Government necessary remedial measures. Under rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956, it is obligatory for the publisher of every newspaper to publish in the first issue of the last week of February each year, the particulars including inter alia the names and addresses of individuals who own the paper and the partners and shareholders holding more than one per cent of the total capital. So, I would submit that some precaution has been taken in this regard already. If there is a change of ownership or if there is an accumulation of shares in one hand, that will be indicated under the present existing law.

There was also some reference to the monopolistic tendencies that were developing in the country. Shri Warior gave an instance of it. I am not going into the instance referred to by him, but may I point out to him that the Press Commission themselves have defined the term 'monopoly'? They have said that monopoly is deemed to prevail if a predominant part of all the newspapers sold in the whole country or a substantial part of it is supplied by one person or by one group of inter-connected companies.

Shri Warior: The Mahalanobis Committee also has given a definition of that term.

Shri C. R. Pattabhai Raman: I am coming to that. As has been pointed out by the hon. Member, the Mahalanobis Committee also has dealt with the existence of monopolies. I am only stating that the Press Commission had also defined the term and had recommended that the press registrar should keep a close watch on the circulation of newspapers and if he came
to the conclusion that a monopoly had developed in a particular area or in a language he should bring it to the attention of the proposed press council which should conduct an investigation. I would submit that this is a vital responsibility which will fall squarely on the shoulders of the press council.

Actually, the registratrar of newspapers has drawn attention to monopolistic tendencies that exist in the country. I would refer to Chapter V of the Annual Report of the Registrar of Newspapers for India, 1964, which refers to this and says:
"From the study conducted in the following pages, it would be evident that monopolistic trends continue to exist. This growing trend would have been higher and the rate of growth much faster had it not been for the inevitable curbs which had to be placed on the allocation of newsprint to the newspaper combines who have, during the past eighteen months, from time to time, approached the Government for additional quota to bring out new publications, dailies, weeklies and monthlies. It is, therefore, the shortage of foreign exchange which is retarding the growth of these combines.".

This is the report of a Government officer, namely the Registrar of Newspapers, which has been placed before the House. A study of some of the pages of that report is very illumlnating. This report also points out that in 1963, the daily newspapers under common ownership commanded a circulation of 38.17 lakhs representing 68.4 per cent. of the total circulation of dailies. The Bill enjoins an important function on the press council to study developments which may show trends towards monopoly or concentration. I have already referred to that part of the Bill where the attention of the press council is proposed to be drawn to it.

## [Chri C. R. Pattabhi Raman]

If I remember right, Shri Bade proposed that the press council should be given the responsibility of distribute newsprint and Government advertisements. I am afraid that both these fall outside the purview of the press council. The press councils elsewhere also have not been entrusted with this responsibility.

Shrl Bade: That is at the root of the matter. If you want to destroy monopoly, the distribution of newsprint should be entrusted to the press council.

Shri C. R. Pattabhai Raman: I may take the House into confldence and say what the present position is. It is another Ministry which sanctions the foreign exchange for newsprint. What is sanctioned is distributed by us. We are taking into account regional claims, language claims and the claims of English papers and circulation figures etc. and then make the allocation of newsprint. That is the position now. But I dare say that this is also one of the matters which the press council can take up. What is more important is that the Joint Committee will certainlly deliberate on this important aspect of the matter.

Shri Warior: I would like to draw the attention of the hon. Minister to the report of the Registrar of Newspapers himself where certain instances have been cited of some of the monopolies having started new papers and periodicals without getting any fresh quota of newsprint. I do not know how that has been possible.

## Ghri C. R. Pattabhi Raman: The

 snag of the matter is that. I have great respect for the hon. Member, and I am aware of what he is saying. I may tell my hon. friend that there are some cases where papers are being published and printed without any fresh newsprint quota at all. The point is how they have been able to get the newsprint. That matter isunder inquiry. It is not as if it has escaped our attention, but there it is. Sometimes, they may also get things printed on glazed paper or white paper which is costlier. We are not concerned with that here. We are only concerned with newsprint.

Shri Warior: They are printing on newsprint, and especially foreign-imported newsprint and not the NEPA newsprint.

Shri C. R. Pattabhi Raman: As I have already pointed out, the press council is going to have prominent persons; most of them will have to be connected either with journalism or with something connected with journalism. There cannot be anyone without journalistic experience or some standing in the journalistic field.

It has also to be noted that the Indian Federation of Working Journalists themselves have desired that the Chief Justice of India should nominate the chairman. Thereafter we had discussions in the press consultative committee also, to which I have already made a reference in my opening speech. And then this present provision has been incorporated.

There have also been some comments about the need for training and research programme. As the hon. Members will note, there is already a provision in the Bill for that purpose. But the question has been put whether there will be an effective training. The Press Commission had recommended that the press council should be charged with the responsibility of creating suitable agencies for recruitment, education and training in the profession of journalism. Actually, they have recommended the setting up of an organisation called the press institute. It is true that there are some universities which have courses in journalism. But there is a great need for an institution for advanced training in journalism. There is no provision in the universities or elsewhere for imparting what is called in-aervice
training in journalism. This is rather important. Mass communication media are changing rapidly, and it is necessary that facilities should be provided for journalists to keep abreast of developments in this field.

There is also a reference to the regulatory character of the functions of the Press Council. Really, I wish to point out at the very outset because there were some harsh things said about journalists-that by and large, the preas in the various languages in India has acted with a deep sense of responsibility. I would be failing in my duty if I did not say that particularly during the emergency period-I do not say that the emergency does not exist now; I am saying that when we were having these border skirmishesnot one paper was found writing against us; they all really stood behind us as one man.

It is also true that there are blacksheep in the journalistic family as in other families, as in the families of lawyers, doctors and so on. I am proud to be a lawyer myself, but simply because one or two in the profession may be black-sheep, we cannot condemn the whole protssion.

Shri S. M. Banerjee: Why did you proceed against four papers?

Shri C. R. Pattabhi Raman: I do not know whether he is asking me, who is connected with the Information and Broadcasting Ministry, as to why I proceeded against those papers.

Shri S. M. Banerjee: I consider the Government to be a collective body.

Shri C. R. Pattabli Ruman: I am sure the proceedings against certain newspapers would be defended by more able persons when the time comes for that. I am here concerned with the Press Council. I am another limb of the Government. I am not really defending, I cannot defend, because I have no facts before me as to what has been done in those cases.

This is really not within the purview of this Ministry, so far as the action against the papers is concerned.

The tendency to indulge in anti-nationad, communal and obscene matter is certainly noticeable. I am not going to run away from that. This should be chacked by the Press Council rather than by the State.

The Press Council will be an autonomous body charged with the responsibility of maintaining high standards of conduct by newspapers and journals. It is also a body of the Press to keep its erring members under restraint so that the freedom of the Press given to us by the Constitution is not abused. It is really a self-regulatory body for the Press and all would welcome it.

I am glad that the hon. lady Member from Mysore, who has distinguished herself in the legal field, spoke about Ramesh Thaper's case. I have already quoted in this House about that. I had the good fortune to appear in the case in the Supreme Court. There the late Shri Patanjali Shastri, who was later to become Chief Jus-tice,-Shri N. C. Chatterjee who is a distinguished friend of mine was there-speaking for the Court made these observations-there was also the Brij Bhushan case and my hon. friend, Shri Chatterjee who appeared in that case was there. This is what Justice Patanjali Shastri gaid:
"There can be no doubt that the freedom of speech and expression includes freedom of propagation of ideas and that freedom is ensured by freedom of circulation. Liberty of circulation is as essential to that freedom as the liberty of publication. Indeed without circulation the publication would be of little value".

This was said in the Cross Roads case. This is precisely what fell from the learned jurist. I cannot improve on the lansuage.

## [Shri C. R. Pattabhi Raman]

Subsequently, in the Brij Bhushan case where my hon. friend, Shri Chatterjee appeared, the same expressions were used. Therefore, this guaranteed fundamental right is most important. I dare say there may be many mistakes committed even by Government. It is the right of the subject in a democracy to point out the mistakes and anything which goes against the freedom of the press cannot really be welcomed by a democratic state or any party wedded to those principles. I am certain that the press upholds this principle. It is quite true that in totalitarian states, this question does not arise at all. But in India where we have the greatest democratic nation functioning in the whole world, we are proud of these guaranteed fundamental rights.

With your leave, I would quote a few sentences from the Indian Press Law Enquiry Committee Report, it was as early as in 1948. They say:
'Freedom of speech and of publication consists primarily, as has been very truly said, not in the liberty of the individual to speak or write what he chooses, but in the liberty of the public to hear and read what it needs. No one can doubt if a democracy is to work satisfactorily, ordinary man and woman should feel that they have some share in government. . Freedom of the press is essential to political liberty. Where men cannot freely convey their thoughts to one another, no freedom is secure. Where freedom of expression exists, the beginnings of a free society and a means for every retention of liberty are already present. Free expression is therefore unique among liberties".

Then they go on to say-this is rather important:

[^5]interests of the community but also a moral right. It is a moral right because it has an aspect of duty about it. The press itself should accept responsibiliy for performance in the public interet. There should be a code of ethics with the same sanction behind it as the ethical code of lawyers or the medical profession".

This is precisely what the Press Council seeks to do.

With regard to one aspect namely reference to 'blackmail' which was alluded to, I myself had brought in two amendments. One amendment was for knocking off the word 'blackmail'.

I am glad I had the benefit of the views of all sections of the House. I hope this will also help the Joint Committee in their deliberations after which the Bill will come bad to us again.

Shri Bade: He has said that the Chief Justice of India has kindly agreed to nominate the Chairman. But can we discuss the nomination? We cannot say anything against the Chief Justice and no one outside also can say anything against him because it constitutes contempt of court.

Shri C. R. Pattabhi Raman: The hon. Member is aware that the judicial act of a Judge cannot be discussed in the House, but not the nomination which he has very kindly undertaken to do. The nomination may certainly be open to some little criticism here. The House is not therefore prevented from expressing its opinion.

As you know, it has to be done by some authority. As I said, the legislature did not want to take part in that. As regards the executive, I am sure the House will not approve of their nominating the chalrman of the

Press Council. Therefore, we have to go to the third limb which is very proper in the circumstances, because after all, the fourth estate is called the fourth limb of the state.

Shri K. C. Sharma: What has led the hon. Minister to bring the Chief Justice into this? Could he not find any other organ?

Shri C. R. Pattabhi Raman: The Indian Federation of Working Journalists wanted it. It was also in the original Bill.

Mr. Chairman: It is too late to raise this question after the discussion is over.

The Question is:
"That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to establish a Press Council for the purpose of preserving the liberty of the Press and of maintaining and improving the standards of newspapers in India, made in the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 15th September 1964, and communicated to this House on the 17th September, 1964, and resolves that the following 30 Members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely: Shri Peter Alvares; Shri C. K. Bhattacharyya; Shri N. C. Chatterjee; Shri Tridib Kumar Chaudhuri; Shri Yudhvir Singh Chaudhary; Shri C Dass; Shri L. Elayaperumal; Shri Ansar Harvani; Shri T. D. Kamble; Shri Cherian J. Kappen; Sardar Kapur Singh; Shri M. K. Kumaran; Shri Nihar Ranjan Laskar; Shri Shiv Charan Mathur; Shri Mathura Prasad Mishra; Shrimati Sharda Mukerjee; Shri Mohan Nayak; Shri Man Sinh P. Patel; Shri Kishen Pattnayak; Shri Shivram Rango Rane; Shri Sadhu Ram; Shri Sham Lal Saraf; Pandit K. C.

Sharma; Shri Shashi Ranjan; Shri Vidya Charan Shukla; Dr. L. M. Singhvi; Shri Tula Ram; Shri S. Veerabasappa; Shri Virbhadra Singh, and Shri C. R. Pattabhi Raman.".

The motion was adopted.
15.28 hrs .

## DISCUSSION RE: FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

Mr. Chairman: We are nearing 3.30 p.m. I think it is agreed that we should discuss this for 21 hours, that is till 6 p.m.
Shri Warior (Trichur): In the order paper it was put that the Industrial Disputes (Amendment) Bill would be taken up. Let us know when it would be taken up.

Mr. Chairman: I was present when the Deputy Speaker decided about the course of business here. It was agreed that this discussion would go on till 6 p.m. Afterwards, no other business will be taken up for the day. Therefore, the hon. Member's question does not arise now. It may come tomorrow.

Regarding this discussion, there are a large number of Members wishing to speak. There should be some selfimposed timelimit. One view is in favour of 10 minutes per speaker. Members speaking later will not require so much time. Shri Bagri is the mover. I can allow him 15 minutes. He should strictly adhere to this timelimit. The flood situation is a problem that affects the whole country, and representatives from every State are anxious to ventilate their difficulties. The situation has not arisen so recently yesterday or today, and it is a continuing one in all the States. Therefore, I should like to distribute the time in such a way that every State gets its quota of time.

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): More floods, more time.

Mr. Chairman: No. That way, we will be choked. More floods, less time.

Shri Bade (Khargone): There are six signatories to the motion. They should be given time.

Mr. Chairman: There are signatories all right, but there are others from all sides of the House who want to speak. I will see how it can be adjusted.

घो बता़़ी: सभापति महोष्य, एक बात में घर्भर्ज कलंगा कि इस से पहले भी इस तरह की चर्षायें जठती रही हैं। लेकिन इस तरह से कमी पन्द्रह मिनट की पबनन्दी पहले श्रादमी पर नहीं रही है बोलने की। में पहली दफ़े श्रपने लिये ऐसा सुन रहा हूं। जो पन्र्रह मिनट की पाबन्दी बान्ध २हे हैं मेरे लिये ऐसी कोई व्यवस्या पहले नहीं हुई इस सदन में। यह पहली बार हो रहा है।

Mr. Chairman: I have said that he will get 15 minutes. Let him proceed with his speech.

धो छगड़ी : पन्द्रह मिनट में तो मैं कुछ कह नहीं सकूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, 5 सितम्बर, 1962 को इसी सदन में मैंने इसी बाढ़ के ऊपर चर्चा को उठाया था। उस वक्त मन्त्री महोदय कोई श्रोरं थे । बाढ़ की चर्चा यहां से उठी। ग्राज वह मन्नी नहीं। यह बात दूसरी है कि भाज मन्त्री घ्रोर सज्जन बंते हैं। शायद बाढ़ का तूफान उन मन्न्री महोदय को वहां ले गया क्योंकि वह किसी तरीके से उसको काबू में नहीं कर सके ।

इस बाढ़ की चर्चा के सम्बन्ष्ध में में कहना चाहता हूं कि दो प्रदेशों को छोड़ कर प्रट्ठारह प्रदेशों में इस वक्त भयंकर बाढ़ है । बाढ़ जब श्राती है तो एक किस्म का प्रवर्श न होता है, सरकार की तरफ से भी श्रोर बाहर से नेतााभों मोर जनता की तरफ से मी। बाढ़ ग्राई। हवा के भ्दन्दर हवाई जहाजों में मन्त्री घोर बड़े लोग भी घूमते हैं, कारों मौर मोकाप्रों में मध्यम श्रेणी के लोग घूमते हैं घोर दूसरे

लोग भी तरह्त तरह्ट से भपना प्रदर्शंन करते हैं। लेकिन मुस्तकिल तोर पर बह् बात्त महीं जमा पाते कि किस तरीके से छस देश में इस बाढ़ का भन्त किया जाये। इससे पहोे कि में बाढ़ के बारे में यह बात रखं कि क्या श्रोर क्यों, मैं श्रापकी खिदमत में भर्ज कर देना चाहता हूं कि बाढ़ सिर्फ खुदाई कहर नहीं है, यह सिर्फ बुदाई देन नहीं है। सम् 1945 से पहले हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहा करते थे कि बाढ़ सिर्फ खुदाई देन नहीं, बल्कि वह म्रंग्रेज शासकों के प्रष्टाचार घ्रोर उनके प्रन्याय को देन है। उसके बाद मैं देश के महान् पूज्य महात्मा गांधी के शब्दों को दोहरा देता हूं जो कहते थे कि जो सरकार बाढ़, रोग घ्रोर भुख्समरी जैसे पापों से मुक्त होने के लिये यह कह कर मपना पिड छुड़ाना घाहती है कि वह् दोष हमारा नहीं, भगवान् की देन है, यह प्रारष्ध की बात है, वह सरकार कभी पाप से मुक्त नहीं होती । जनता जागृत होती है प्रौर उस सरकार को पापों का दण्ड देती है।

में भजं करुंगा कि भाष हिन्दुस्तान की एक करोड़ जनता इस बाढ़ के ग्रन्दर ग्रस्त है । बाढ़ तीन तरीके से श्राती है। एक तो नदियों में पानी का बहाब ज्यादा हो जाने से धूसरे बारिश ज्यादा हो जाने से ग्रौर तीसरे पानी के काफी विन तक बड़े रहने से नीचे से सेम के रूप में पानी के स्रा जामे से । जो बाढ़ हिन्दुस्तान के झ्रन्दर भंग्रेजों की देन थी बह बेन स्राज की बवस्तूर है । बानी वह रेल, वह सड़क, वह नहरें जो प्रंश्रेजों ने श्रपने मफाद के लिये निकाली थीं, उनको यहां यह देख कर नहीं निकाला था कि एस तरीके से लेबल रखने से जनता दुखी होगी। इससे उसे कोई मतलब नहीं था कि उसका काम केसे चलेगा, उसको सुविषा प्रौर श्राराम केसे होगा । उसमें से जो पाप निकला बाढ़ का वह् बदस्तूर कायम है ही, लेकिन प्राज की सरकार भी इस बात की दोषी है कि इसके कमों से

भी बाढ़ बढ़ा है। जिस तरह्ह से सड़कें, नहरें भौर रेलें हैं उसी तरह से इस सरकार ने भी बांध बांधे। जब उसने ऐसा किया तो बह इसके तीन परिणाम देश के सामने रखती थी कि बांधों से वया होगा। एक तो यह होगा कि बांध से पानी मिलेगा, दूसरे बिजली मिलेगी घंर तीसरे बाढ़ रुकेगी। में सदन में स्पष्ट तोर पर कहना चाहता हूं कि बड़े बांघ बिल्कुल घपने परिणाम को नहीं पा ₹ के हैं, बल्कि फेल हुए हैं । श्रगर थोढ़ी बहुत पानी श्रोर बिजली की बात मान भी ली जाये, तो भी बाढ़ के लिये हिं्दुस्तान के बांध लाभदायक नहीं बतिक हानिकर साबित हो रहे हैं । उन्होंने खूद हिंद्युरतान के घ्रन्दर बाढ़ पैदा की है। इसलिये कि यह नहरें, यह रेलें श्रोर यह्ह सड़कें, श्रसल में ठीक लेवेल पर नहीं हैं । उनके नीचे छोटे छोटे पुल श्रोर साइफन नहीं हैं, जिन से पानी निकल सके। हर चीज जो दुनिया के घंदर श्राती है उसके जाने का रास्ता भी कुदरत साथ देती है। इसी तरह से पानी का कुदरती बहाव होता है। तीन कि.रम के दु:ख पानी ने इस देश में पैदा कर रखखे हैं। एक तो नदियों में बाढ़ श्राई श्रसम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिःली में । राजरथान का में जिक्र नहीं करूंगा, रोह्टतक, करनाल. . .

धी घोंकार लाल बेरवा (कोटा) : जरूर कीजिये राजरथ।न का जिक ।

धी बागढ़ी : मैं राजस्थान का जिक नहीं कर रहा हूं। ग्राप जरा सुनिये । मैं जिक नहीं करंगा हिसार का, रोहतक का, करनाल का, वयोंकि ₹वामी रामेश्वरानन्द, श्री जगदेव सिंह सिद्धांत्ती, श्री लहरी सिंह भ्रादि खुद इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, वे स्वयम् इस पर बोलेंगे।

एक तो बाढ़ भ्राई नदियों से, दूसरे बाढ़ भाई बरसात से श्रोर तीसरे बाढ़ भाई सेम से । तीनों किसमों की बाढ़ें इस देश की

जनता को ग्रस्त करती जाती हैं। सन् 1962 के बाद दो साल के श्रर्से में हमारी कांग्रेस सरकार सो गई। जब बाढ़ ग्राई तो जलूस निकले, बाढ़ चली गई है जलूस खर्म हो गये । फिर चिन्ता नहीं । जब बाढ़ श्राती है श्रोर लोग शोर मचते हैं तो हमारे मन्व्री महोदय कहते हैं कि किशितयां थोड़ी हैं। क्यों साहब, श्रापको किशितयों की तब याद श्राती है जब बढ़ श्राती है । हमारी सरकार तो ऐसी है जो कहती है है कि जब प्यास लगती है तो कुग्रां खोदो । बाढ़ से पानो श्रा गया। बाढ़ इस दैश के श्रन्द: श्राजैं है, मानता हूं। लेकिन इतनी गंर जिन्मेदारी की बात ग्रगर किसी जनतान्त्रिक देश के ग्रन्दर कोई सरकार करती होती घ्रोर उस जनता में शक्ति होती, जो दु:ख श्राज बाढ़ से हिन्दुस्तान की गरीब जनता को है, ग्रगर वह इस देश के पढ़े लिखे श्रोर दर्म्याने तबके के लोगों का होता, तो हिन्दुस्तान के श्रन्दर एक कान्ति हो जाती, बगावत हो जाती, ग्रौर जो लोग श्राज कुसियों पर बंठे हैं शायद जनता उनको तख्तबरदार कर देती या जला देती। घ्राज हिन्दुस्तान की जनता का इतना नुकसान हुग्रा तब यह कितनी गंर जिम्मेदारी की बात है कि साहब, किश्तियां नहीं हैं । क्यों साहब, क्या किश्तियां बनाने में बड़ा जोर लगत्म हैं। श्रगर श्राप बना सकते हैं चण्डीगढ़ भ्रोर उस पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर सकते हैं, दिल्ली में बड़े बड़े महल बना सकते हैं, बड़ी बड़ी f. fिन्चगें बना सकते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बना सकते हैं, तब जब ग्राप को पता है कि बाढ़ श्रायेगी तब श्राप उसके लिये कुछ नौकायें नहीं बना सकते । में श्रर्ज करूंगा कि उनके लिये नोकायें नहीं, वक्त पर उ़नको रोटी नहीं। कल कांग्रेसी भाइयों ने एक प्रदर्शन किया, नजफगढ़ के लोगों ने । उनमें श्रोरतें थीं, बच्चियां थीं, बच्चे थे, भूखे थे, दरिद्र. लोग थे । एक महीने से उनके खेतों में पानी पड़ा है । श्राज पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में, दिल्ली में, पानी ने एक भयंकर भुचाल सा ला दिया है, जहां जहरीले जानवर सांप,
[ श्री बागड़ी ]

बिच्छ पानी के ऊपर तैरते हैं भौर गरीब किसानों ग़रोर दलित लोगों की जिन्दगियों पानी में बड़ी हुई हिन्दुस्तान का इस तरह का दृश्य दिखला रही हैं कि मांयें घ्रपने बन्बों को छातं से चिपटाये बड़ी हैं क्योंकि उनके बैठने के लिये जगह नहीं, सोने को जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं, छाती से दूघ नहीं भ्राता हैं, उसका पाप उसका बन चूसता है, लेकिन यह सरकार उसे मदद नहीं दे सकी। यह हिम्दुस्तान की सरकार का एक भयानक दौर है, कब तक इसको जनता देबेली श्रोर बर्दाश्त करेगी।

में भ्रापकी खिदमत में श्रर्ज कहलंगा कि सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत सरकारी भांकड़े होते हैं । सबसे ज्यादा बाढ़ पंजाब के भ्दन्दर, लेकिन रकबे का पता नहीं। रकबे का पता इसलिये नहीं कि इन्फार्मेशन नहीं ग्राई प्रदेशों से । इतनी भयंकर बाढ़ें क्षा गई हैं, लेकिन रकबे की इत्तला नहीं श्राई । ग्रब बोलिये साहब, कब श्रायेगी इत्तला। एक बड़े ताज्जुब की बात यह कि पंजाब ने तीन पर्पिग सेट मंगवाये थे । पंजाब से वादा भी किया गया था लेकिन वह भेजे नहीं गये । क्यों। 'क्या वह भी रूस श्रोर श्रमरीका की बात थी कि वादा करके नहीं भेजा । एक प्रान्त सरकार की सरकार दूसरे प्रान्त के वास्ते चीज न मेजे ।

श्रोर एक सबसे बड़ी बात पाप के गर्म में से निकल रही है। एक तरफ तो पंजाब डूब रहा है, दिल्ली डुब रही है, राजस्थान डूब रहा है, उत्तर प्रदेश डूब रहा है भौर दूसरी तरफ शासक भ्रन्याय के गर्भ से यह पाप निकाल रहे हैं कि पंजाब से कहते हैं कि तुम को यू० पी॰ डुबा रहा है, राजस्थान से कहते हैं कि तुमको पंजाब डुबा रहा है ध्रोर इस प्रकार एक प्रान्त को दूसरे से लड़ा रहे हैं । भ्राज जरूरत इस बात की है कि पानी को निकाला जाए श्रोर लोगों को भ्राबाद किया जाए,

लोगों को लड़ाने की जल्रत नहीं है । कल जो प्रदर्शन हुपा उसमें भ्षण्डा तो कांप्रेस का था भौर कांप्रेस के लोग बोल रहे ये भ्रोर कहा जा रहा था कि तुमको किसने डुवोया, पंजाब ने । में तो कहता हूं कि न पंजाब डूबना चाहिए, न दिल्ली डूबनी चाहिए, न उत्तर प्रदेश डूबना चाहिए, न मष्य प्रदेश डूबना चाहिए, हिन्दुस्तान का कोई किसान या गरीब नहीं डूबना चाहिए । में डूबने के कतई हक में नहीं हूं । लेकिन श्रगर किसी को डुबोना है तो चरत राम भोर भरत राम के मिल को क्यों नहीं डुबोते जिसको बचाने के लिए नजफगढ़ नाल को ब्राब कर दिया प्रोर जिसके कारण दिल्ली की जनता को बराब पानी पीना पड़ रहा है । उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता क्योंकि या तो वे दिल्ली के चीफ क्रमिश्नर के रिश्तेदार हैं या पूंजीपति हैं। भ्राज एक महीने से पानी मरा है जिसे नहीं निकाला जा रहा है।

सरकार ने बाढ़ै की परिस्थिति में लोगों की मदद की है, लेकिन कितनी मदद दी है । श्रसल में तो मदद का कोई ढंग ही नहीं है । कहते हैं कि पंजाब में 60 श्रादमी मरे प्रोर कुल 148 श्रादमी मरे हैं । हम देखते हैं कि जब तरक्की की बात श्राती है तो कर्मंचरी उसको बढ़ा चढ़ा कर दिबाते हैं भ्रोर जब जनता के नुकसान की बात घ्राती है या जनता के दुख्ब दर्द की बात श्राती है तो तो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कोई दु:ब है ही नहीं, भ्रगर कहीं दु:ब है तो मन्नियों के दिल में है बाहर कहीं नहीं है। तो यह तरीका गलत है। यह देश के मन को गिराएगा, यह देश की मर्यादा को भंग करेगा।

में भ्रापकी बिदमत में यह धर्ज करना चाहता हूं कि इन बातों की तरफ घ्यान देकर इस सदन को कुछ फैसला करना चाहिए । इस चर्षा के गर्म से कुछ निकालना चाहिए। इसके दो रास्ते हैं, एक तो स्थायी छलाज भ्रोर

दूसरा फोरी इलाज। जहां तक स्थायी इलाज का सवाल है कल मुझे लोहिया साह़ब ने बताया था कि जो 25 हजार मील में रेल की पटरी है श्रगर इसको ठीक लेविल में कर दिया जाए तो बाढ़ का काफी fिस्सा मिट सकता है । इसके ग्रलावा मैं कह़ना चाहूंगा कि सरकार प्रfिष्ठावाद को छोड़े। कोई काम करते हैं तो तो प्रतिष्ठा का सवाल पहले सामने रबते हैं। तो सरकार को इसे छोड़ना चाहिए श्रोर जो निणंय ले उस पर श्रमल करना चाहिए । सिद्धान्त श्रोर श्रादर्श को श्रागे रखना चाहिए।

यहां विज्ञान की बात कही जाती है । विज्ञान के बारे में में एक बात कहंं। मुझ्रे यह कहते लज्जा ग्राती है कि वे कोई प्रोर देश होंगे जिनमें वैज्ञानिक पहाड़ों पर दरिया को चढ़ा देते हैं, यहां तो यह बात नहीं हो सकती। हिन्दुस्तान में तो यह् बात होने वाली नहीं है। यहां कहा जाता है कि विज्ञान के कारण उद्योग में तरक्की हुई है। लेकिन क्या तरककी की है। मैं तो कहता हूं कि विज्ञान के द्वारा जनता के मन को बढ़ाम्रो। कुछ निर्णय लो श्रोर उनको पूरा करो। यह़ फैसला करो कि हम हिन्दुस्तान की इतनी जमीन को छोटे तरीकों से पानी देंगे। यह फैसला करो कि इतनी सेम जदा जमीन में से पानी निकालेंगे। यह फंसला कीजिए कि इतने छोटे छोटे बांध बनायेंगे या इतनी पुलियाएं बनायेंगे जिनसे बाढ़ का पानी निकल सके। केवल उद्योग की बात कह दी जाती है कि उसमें तरकी हुई है । में पूछता हूं कि उद्योग में श्रंग्रेजी राज्य में हिन्दुस्तान का दुनिया में श्राठवां नम्बर था, श्राज कोई बताए कि कौनसा नम्बर है। यह तरक्की है उद्योग की।

हर बात को गलत ठग से पेश किया जाता है। मैं भ्रज्ं कर्बागा कि जहां तक फोरी इमदाद का सवाल है यह फैसला किया जाए कि सेम जदा इलाके से सेम निकाला जाए प्रोर नदियों से जो बाढ़ श्राती है प्रा पी के ठलान के कारण उसका बुनियादी तोर पर

इन्तिजाम किया जाए जिससे न रोहतक डूवे, न दिल्लो डूबे, न राजस्यान डूबे, श्रगर काँ हूबे तो वे लोग डूबें जिनके पाप कर्म लोगों को हुबा रहे हैं।

तीसरी बात में यह कहना चाहता हं कि नदियां जो श्राती हैं तो ग्रपने साय रेता लाती हैं श्रोर कटाव करती हैं । इस तरह वे चोड़ी ज्यादा होती जाती हैं म्रोर गहरी कम होती जाती हैं। इसके लिए जहूरी है कि नदियों की खुदाई करायी जाए श्रोर उनके किनाऱों को मजबूत किया जाए।

इसके बाद में कहना चाहता हूं कि फोरी मदद के नाम पर पंजाब को 68 लाख रुपया दिया गया श्रोर हतने ही श्रादमी वहां बाढ़ से पोड़ित हैं, यानी एक श्रादमी को एक रुए की मदद दी गयी श्रोर हातिम ताई जैसी बातें करते हैं। फोरों मदद के सिलसिले में में चार पांच बातों का सुझाव झ्रापके सामने रबना बाहता हूं। जो फसलें तबाह हो गयी हैं उनका तमाम मुग्रावजा दिया जाए, सर्कार का जितना श्राबियाना, माल श्रादि का बकाया है उसको माफ किया जाए, फोरी तोर पर उनको राशन दिया जाए, कपड़ा दिया जाए क्योंकि सरदी का मीसम श्रा रहा है। बन्चों की मुप्त तालीम का प्रबन्ध किया जाएँग्रोर श्रोर लोगों के लिए दवा का इन्तिजाम किया जाए, पशुग्रों के लिए चारे का इन्तिजाम किया जाए, ग्रोर चूंकि इन इलाकों में ग्रन्र नष्ट हो गया है ग्रोर वुणाई का समय है द्सलिए इस इलाके में लोगों को मुफ्त बोज दिया जाय ताकि वे बेती कर सकें, प्रोर नजफगढ़ वगैरह इलाकों से पानी को निकाला जाए। तो में ६हना चाहूंगा कि सदन गम्भीरतापूर्रक सोच कर कुछ निर्णय ले म्रोर उस पर पूरा श्रमल करे। राज्य सरकारों से श्रभी पूऱी सूचना नहीं श्रायी है। मुन्रे राम किशन सरकार का पता है कि उन लोगों ने प्रभी तक इसफारमेशन नहीं दी है ।

उ7० मा० भी० थणे (नागपुर) : राज्यों से फिगर श्राने पर fिणंय किया जा सकता है ।

अभी बाग़़ी : भ्रभी राज्यों से इनफारमेघान एवेट की जा रही है। क्या ये श्रों कडे़ तब भाएंगे जब बाढ़ चली जाएगी या जब जनता की बाढ़ के कारण मन्निमण्डल चला जाएगा। कब भाएंगे ये प्रांकड़े ? पंजाब में यही हाल है, मध्य प्रदेश का यही हाल है म्रोर तकरीबन जितने घांकड़े हैं उनके बारे में में पंजाब के भांकड़ों को देखते हृण कह सकता हूं दावे के साथ कि वे बिल्लुल गलत हैं। में कर्त्रा कि सरकार भपनी जिम्मेवारी को महसूस करे । एक बेचारे के० एल० राव हैं जो भागते फिरते हैं । लेकित वह एक श्रपंग श्रादमी हैं। वह तो एक राज्य की इत्तिला दूससे राज्य को देते हैं, इससे ज्यादा उन्हें ताकत नहीं । ताकत है सारे मन्निमण्डल को। सारा मन्निमण्डल इसको सोच कर फंसला करे प्रोर जो इस वक्त हु:ब भ्रोर संकट है उसको फोरी तोर पर दूर करने का मुकम्मल द्धन्तिजाम करे। में कहना चाहता हूं कि सरकार इस बहस के गर्भ में दे हुछ नतोज निकाले । एक गांव को बचाने के लिए एक इलाके को न न डुबाया जाए, एक मिल को बचाने के लिए दिल्ली को न हुबाया जाए।

भाज कहा जाता है कि दिल्ली के श्रन्दर सवा लाख श्रादम बाढ़ से पीड़ित हैं। लेकिन वास्तविकत्ग यह है कि 25 लाख श्रादमी बाढ़ से पीड़ित हैं। क्या जो लोग गन्दा पानो पी रहे हैं वे सब बाढ़ से पोड़ित नहीं हैं। तो में पन्त में कह्हुंगा कि इस तरह के गलत श्रांकड़ों का तरीका मी बदलो।

## Some hon. Members rose-

Mr. Chairman: Shri D. C. Sharma.
धी जगयेव सिसह सिद्वान्ती (झज्जर) : सभापति मह़ोदय, जिस कम में यह नाम दिये गये हैं उस तरह से न बुला कर क्या बीच वालों को छोड़ देंगे ? कृपया कम से चलिए।

Mr. Chairman: I am apportioning the time. I will try to see that every section of the House gets its time. I
must have the freedom to arrange the debate.

भो रामेशबरानन्व (करनाल) : जिन लोगों ने नंाटिस दिया है उनको सभाभति मह़ोदय को पहले लेना चाहिए आ्रोर उसी कम से उन्हें बुलाना चाहिए।

सभापति महोदय : स्वामी जी, पाष बंड जाइये।

धी इक्राल fसह(फोरोजपुर) : सभापति जी श्रापको बैटने के लिए कह रहे हैं इसलिए श्राप बंठ जाइये।

भो रामेशबरानन्द्व : सरदार जी को शायद पता नहीं है कि किस तरेश़ें से बह्वुत कुछ लिखा पढ़ी ग्रोर वहने सुनने के बाद यह मोशन झ्राज हॉस के सामने श्रा सका है। फिर मैंने तो सभापति महांदय से यही चाहा है कि वे श्म से लें. . .

समापति महोदय : श्रम का भी निण्णय करने वाला में ही हूं। स्वामी जी, श्रब बैठ जायें। सभी लोगों को मौका मिलेगा (इटरफ्गान्स)।

Mr. Chairman: Punjab is not inhabited only by representatives from the Opposition or the Congress Party. All parties are represented here. Therefore, every party will get its time according to its strength.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, at the very outsat I wish to submit that the calamity which has overtaken almost all the States in India is not the first of its kind. I want to ask the Government of India, when this calamity occurs every year, when we are told about this Najafgarh area, when we are told about Jumn?, Bagmati and other rivers where flood takes place, why is it that the Government does not take due precautions to stop these floods? Sir, prevention is the better part of cure. I know that when floods occur the Government does everything in its power to
help the people. But in spite of that, cattle are destroyed, lands go under water, human lives are lost and so many other calamities overtake our population.

I would like to ask the hon. Minister one question. India has been free for the last 17 years and these flonds have been occurring every year. Why is it that they have become hardy annuals, why is it that they have become annual occurrences, and why is it we are asked to debate this point every time in this House. Therefore, I think it is the duty of the Government and the duty of every Member of this House to whatever party he may belong, to take not only longterm measures for the prevention of these floods but also short-term measures so that the population is not put to any trouble every year.

I do not want to go into the extent of damage that has been brought about by these floods. I think the hon. Minister has been very candid in this matter. If I may be permitted to eay so, it is for the first time that we have got a very reliable report from the Government. Of course, there are some persons who may differ from this report. They may say that the damage is greater than what is given in the report of the Government.

An Hon. Member: Because they are not dependable.

Shri D. C. Sharma: But there is no doubt about the fact that the Government has been very fair with us, very fair with the population, very fair with the people of the country and very fair with those people who are affected. How are these losses to be made- good-the loss of crops? Of course, nobody can make good the loss cuffered on account of loss of human Inves. Who can do anything about that? My heart goes out to all those persons who lost their lives during these floods. and I think the whole House is full of sympathy for those persons. . . .

Dr. M. S. Aney: For their relatives.
Shri D. C. Sharma: I want to ask the Government whether they are boing to do something for the survivors of those persons. It is the moral duty of the Go:ernment to do something for the families of those persons who lost their lives in the noods.

My second point is this. Only this morning some persons came and told me that so many houses have fallen down. A gentleman came and told the story of Sonepat. The same story is repeated everywhere. The same story is more or less to be found in my constituency also. The same story is to be found in all parts of IndiaRajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, West Bengal and other States. Here is my hon. friend from Midnapur. He has suffered from floods. I would say, the Government should do something to make good the losses that the farmers have suffered on account of their crops being damaged altogether by these floods. Why do I say so? Unless the Government pay the penalty for its neglect, the penalty in terms of money, the penaty in terms of prayaschith, I think these floods will not become things of the past, these floods will go on ockuring every year.

My third point is this. The hon. Minister has given us two statements. I have gone through both these statements. We know where the disease is, what the trouble spots are, which of the rivers are dangerous and how the whole thing starts. I would say that the Government should prepare, first of all, a short-term plan for those cities and villages which are affected every time these floods occur. I wnuld also say that the Government should have blue-prints of those rivers which are causing us trouble. It will be said that it is very difficult $t$ control these rivers, that Kosi is known as the river of sorrow, that Bagmati is an erratic river, that Beas is a river which is as whimsical as you can imagine it to be and so on. But all these things
[Shri D. C. Sharma]
do not cut any ice with this House today. I would, therefore, say that a high-power commission should be set up to prepare village-wise account, to prepare a blueprint for the protection of every village that is affected, every city that is affected by these rivers which are causing us trouble.

### 15.59 hrs .

[Dr. Saroitni Mahtshi in the Chair]
I want to ask one other thing. What is the reason that whenever we are in trouble we send for the army? What is the reason that whenever we are in trouble we send for the navy? Why is it that our civilian population cannot cope with these disasters?

## शी जगदेव सिह सिदान्ती : श्राप का काल समाप्त हो गया है । <br> धो दो० चं० शर्मा : काल श्रापका समाप्त होंने वाला है । में तो ग्रभी बहुतुत दिन जिन्दा रहने वाला हूं ।

So, I was submitting very respectfully that something has got to be done. I know that the hon. Minister will say something to alleviate the human suffering, to bring hope to the minds of the affected persons. I say that will not be enough. We want to have a foolproof remedy for these ills which are recurring every day, every year; unless that is done, the trouble will go on recurring. It may be said that we will require so many crores of rupees, that the whole Five Year Plan money will have to be spent on it. I may tell you that the population of India is not prepared to listen to these things because, as it has been stated, these calamities are due to three causes. The rainfall is there. But what about drain No. 8 and drain No. 6? There is no effective construction of drains. Those drains were not deep enough and strong enough and so breaches occurred. Therefore, it is not God-made malady but manmade malady. It has been created by
man. Therefore, you should take action against the persons who have constructed this defective drain. You have to entrust the whole case to some establishment like the SPE to see why this drain was constructed in such a defective manner that it could not stand the floods.

### 16.00 hrs

Therefore, I would say that while we have got to look to the needs of the people who are in distress and have to satisfy those needs as fully as possible, while we have to see that such floods do not take place in future, we thave also to see that those drains and bunds which were man-made and that too under the supervision of engineers are in good condition. Therefore, Government has to order an all-round, all-out, foolproof, unbiased enquiry into these happeningo. It should place before this House not only a long-range plan but also a short-term plan. Dr. K. L. Rao is a person who knows all these things. I hope he will be able to satisty us in such a way that next time no debate on floods takes place in this House and even if there are floods there are no damages to human life, crops and other things and everything goes on smoothly.

घो नबल प्रभाकर (दिल्लं करोलबा़ा) सभापति की, भाज हम यहां पर बात की समस्या पर विचार कर रउ हैं। देश में हर साल बारिश भ्र ती हैं, बरसात होती ₹ं, नाले उबलते हैं, भदियां श्रपने तट-बस्ध्धों को छोड़़ देती हैं, सब जगह पानी फैल जाता हैं भोर फिर वही परेशानियां हमारे सामने घ्राती हैं । इस सम्बन्ध में मेरा मुक्षाव यह है कि हम सारे देस के लिये एक ऐसा नक्या तैयार करें, जिसमें किसी मी सीमा की को रोक नहीं होनी चाहिए, किसी प्रदेश की कोई रोक नहीं होनी चाहिए।

भ्भक्सर यह देखा गया है कि एक प्रान्त बाले प्रपने पानी को निकाल कर दूसरी जगह लाकर छोड़ देते हैं श्रौर दूसरे प्रान्त वाले उससे परेश्रान रहते हैं ।

श्रो जगईेव नलह तिदान्ती : क्या वह भपने घर से पानी लाकर छोड़ देते हैं ? ?

एक्ष मान गोष सदस्य : चोर की दाढ़ी में तिनका ।

श्रो नबल प्रभाकर : में वह भी बता दूंगा।

इस श्रवस्था में हमें मह प्रयत्न करना थाहिए कि वह पानी रकने न पाए घ्रोर हर बरसात में ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े ।

में इस बात को नहीं कहना चाहता था, लेकिन श्री सिद्धान्ती ने मुझ्रे कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि बरसात दिल्ली में नहीं हुई, पंजाब में हुई भ्रोर परेशानी दिल्ली वालों को भुगतनी पड़ी । पंजाब वालों ने नाला नम्बर 8 बोदा ग्रोर ड्रेन चे $े$ बर 6 बोदी श्रोर उसका लाकर दिल्लो के पास छोड़ दिया कि दिल्ली डूनती रहे । पंजाब वालों ने जो नालियां बोदीं, उन में उन्होंने पंजाब को तरफ तो मिट्टी डाल दी पौर दिल्ली की साइड पर मिट्टी नहीं डाली, ताकि नालों में पानी बढ़ेगा तो वह दिल्ली की तरफ चला जायेगा ।

धी हुकम चन्द फष्ववाय (देवास) : "दिल्ली चलो" ।

श्रो लहरी सिंह (गेहतक) : रांग स्टटमेंट।

धी नवल प्रभाकर : यह रांग स्टटमेंट नहीं है । मैं माननीय सदस्य को साय ले जा कर दिखला सकता हूं ।

Shri D. C. Sharma: I think this debate should be kept free from provincial rivalries and acrimonies.

धो नबल प्रभाकर : जब माननीय सदस्य पंजाब के भिनाई मंती थे, तो उनके जमाने में भी कुछ नालियां बोदी गई होंगी । में प्राज भी दिबला सकता हूं कि पंजाब सरकार की तरफ से जो नालियां ब्बोदी गई हैं, उन में दिल्ली को साइड पर मिट्टी नहीं डाली गई है प्रोर पंजाब की साइड पर मिट्टी डाल दी गई है । इस कारण जब नालियों का पानी ऊंचा होता है, तो वह दिल्ली की तरफ श्रा जाता है ।

श्राज क्या हो रहा है ? कोई पहाड़ पर थोड़े ही बारिश हुई है ? पंजाब का पानी श्राया नाला नम्बर 8 में । उसमें दरार डाल दी गई ग्रोर जमुना में पानी भर गया। इससे दिल्ली वाले परेशान हैं मौर तबाह हो रहे हैं ।

श्री धोरोकार लाल बेरवा : दिल्ली मोर पंजाब के पापों से राजस्थान डूब गया ।

सभाषति महोवय : में माननीय सदस्सों से प्राथना करती हूं कि वे बीच में रकावट न छालें ।

धी नबल प्रभाकए: इस तरह का सिलसिला बन्द होना चाहिए । हम सब इस देश के निवासी हैं प्रोर हम सब को मिल कर इस समस्या को हल करना चाहिए । पंजाब, दिल्ली, उत्तर पदेग म्रौर राजस्थान ये चार इलाके एसे हैं, जहां के लोगहम लोग-एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। भावश्यकता इस बात की है कि हम दोषारोपण करना छोड़ कर मिल कर बैठें, इस समस्या पर विचार करें भ्रोर फ़ंसला करें कि हमें क्या करना चाहिए, ताकि एक दूसरे की तबाही बन्द हो जाये ।

टेग में बाढ़ सब जगह् प्राती है, लेकिन पानीं दों, तीन, पांच, सात दिन में निकल


जाता है । लेकिन मेरी कांस्टिट्युएन्सी की हालज य₹ है कि ह. साल पानो श्राता है, लेकिन वह महीनों तक नट़ीं निकलता है । बरसात ख़ंत्म हो जाती है, सर्दी ग्रा जाती है, सारे देश में बुप्राई हो $\uparrow$ लग जातो है लेकिन मेरी कास्टोड्ट्रंसो को ग्रचस्था यह होतो है कि पंजाइ का पानी सर्दो में भो छोड़ दिया जाता है, जितसे खेत डूबने लगने हैं श्रोर जो योड़ी बहुन बुप्राई को जातो है, वह मो तजाह हो जाती है ।

पिछतो बार सर्दियों में, जनवरी के महीने में, पंजाब का पानो, काले रग का भौर मैला, यकायक ग्रा गया ।

शी र्यगगी : मैला ?

श्री नवल प्रभाकर : काले रंग का । (Interr:pion) मैं यह नहीं कह सकता कि पंजाब के कारऩामे कंसे हैं, लेकिन में यह कह सकता हूं कि वह पानो ऐसा था कि जिसमें मछलियां मरी हुई थों। इससे श्राप श्रन्दाजा लगा सकते हैं कि वह दूषित पानी छोड़ दिया गया श्रोर हमारे यहां सारे नज काढ़ बलाक में वह पानी है’ गया । मैंने डा $\circ$ के ० एल० $०$ राव को बताया कि श्राप जो मोरियां खोन रहे हैं, उनकी वजह से मेरी कांस्टीट्युएन्सी के लोग बहुत परेशान हैं ।

जब बाढ़ का द्रकोप होता है, तो वह कुछ वरदान भी साथ लाता है । बाढ़ श्रपने साय बडुतुत सारा कड़ा-कर्कंट घ्रौर खाद भादि लाती है, जो कि उपज को बढ़ाने वाने होते हैं । लंकिन दिल्ली की परेशानी यह है कि बाढ़ श्रतती है, तो पानी महीनों निकलने का नाम नहीं लेता है । श्राज एक, ड़े महीने से नज़फगढ़ बलाक में पानी श्राया हुग्रा है । नान्ं चल रही हैं, लेकिन पानी निकलने का नाम नहीं नेता है। पिछ्छले घुक्रवार को बारिश श्राई, तब नो छंच पानी कम था । से किन ग्रगले दिन, शानिवार को, नो हंच से

पानी ऊँर चढ़ गया । हर खेत में छ:, सात, दस फुट तक पानी खड़ा हुग्रा है। किसान लोग यह जानना चालंते हैं कि उन के यं से पानी कब तक ग्राप निकाल देंों, कब तक पानो निकालने की व्यवस ता श्राप कर देंगे? उन को यह मांग थी कि उन के यला से पानी पंश्रह श्रक्तूबर तक निकल जाना चाल्ये । में श्राशा करता हूं कि भ्याप उनकी इस मांग को पूरा कर देंगे।

नजफगढ़ नाले के बारे में मैं कुछ क ना चाहता हूं । यह घ्रंगेज़ों की देन है। यहां पर पानी 丂ुख्र बरसता है । नजकगढ़ नाले में मखलियां मारने का काम होता है । ग्रंग़ेज़ चाहते थे कि यहां पर पानी बना रहे श्रोर उन्हांने कभी भी इस नाले को सफा नहीं करागा । ऐसा उन्होंने जानतूझझ कर किया ब तीकि वे मुगींबयां वगँ रह मारा करते थे । लेकिन 1947 के बाद . .

श्री बागड़ी : श्रादमी तो नहीं मारते थे 1

श्री नवल गभ कर : हैंमें स्वनंत्र हु? सतरह
 1964 तक लगातार पानी ग्राता है, लगातार पानी इस में बढ़का जाजा है, लगतार इस पानी के कारण परेशानियां बढ़नी गई हैं। में यहु नहीं कहता हूं कि इसके बारे में कोई यतन नहों किया गया है। प्रशतन किये गये हैं। लेकिन वे प्रयत्न एक दन ग्रनफन रहे हैं $f$, ल्ली सरकार ने पहले यह कल़ कि हैम पानी इसका निकालंगे लेकिन वः इस में कामयाब नहों हो सकी। फिर सोचा गया कि भारत सेवक समाज इस पानी को निकालेगा घ्रौर इसके कार्यकर्गा गये श्रोर उन्होंने निकालने की भी कोशिश की लेकिन उन को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई . . .

धी बागड़ी : चादी वाला सोने वाला बन गया ।

Mr. Chairman: May I know whether the hon. Members are thinking loud'y or are giving certain suggestions?

श्री नअच नाकए : उजक कुछ कार्यंकर्ग भाए, कुछ 亏े मेदार श्राये लेकिन उनको भो -सफलता प्राज्ज नों हुई ।

श्री बागड़ी : में कत्र्रहा हुं कि दस साल के ग्रन्दर कुछ किता नहों है ग्रोर वह क? रहे हैं कि किया है ।

सभागति महें, वघ : बीच में टोकना ग्रच्का नहीं है। में ग्राप से इसके बारे में प्रार्यता कर चुको हूं।

श्रो ग₹₹ प्रात: : फिर 1956 में हमारे ₹स्रोग चगन मंत्रो श्रो जालंरलान नेहरूजो ने उस इनाके को जा कर देजा ग्रोर रेखने के बाद एक हैाई पावर्ड कनेटो बनाई जिस में केन्द्रोग सरकार के बड़े बड़े इंजोनिगर्ज ये, चो क कृिशनर थे प्रोर कुछ लोग जो इस मामले को समझ रखंे थे, वे थे। ज़ा तक मुने याद है लगभग दो करोड़ रुगार इसके लिड नंनूर किता गया था । इस काम को केन्द्रोग सरकार ने श्रपने हाय में ले लिया । लेकिन केन्त्रोर सरकार को भो उसमें स फल़ा नहीं मिलो 1 फिर मालूम हुप्रा कि यहै घंपान के बस को बात नहीं है । क्रा गया कि श्रन मशोगों के प्रार्डर दिने जायें । दो बरस त干 मगानें नहों ग्राई प्रौर पानी इतो तरह से परेशानो का एयस बना रत्वां। श्रत :जब मशानें ग्रा गई हैं तो कला जाता है कि मशीनें कन हैं । नजळाढ़ नाले को ग्राज इतनी क्षनाा नहों रही हैं कि बढ इस सारे पानो को निकाल सके यह नाला पानो निकाल देगा यह डोक है । लेकिन बोच बीच में जो ग्रप्य एंड डाउन्ज ग्राये हैं उनको साफ करना बढुग जहूरो है । जब तक वे साफ नहीं होंगे यहं पानी नहीं निकलेगा ।

में धापकंं बतलाना चाहता हूं कि नेरो कांस्टिट् ! !iंनì की पचास ह्जार एक 3 जन.न

पारी में डूबी हुई है 1 दिल्ली के हूसरे इलाके भी इसी प्रकार से पानी में डूने हुए हैं। उत्तरी दिल्ली में भी इतनी ही जमीन पानी में डूत्रो हुई है 1 मेरे निवर्वन क्षेत्न के सत्तर गांवों में से पचास गांव पानो में डूने हुए हैं । मैं मानता हूं कि हमारे राव साछँब ने बहुत प्रयत्न किया है । उन से पह़ले जो मंत्रोगग थे वे यहां पर श्रपने दफ्तरों में बैठ कर के हुकम ही चलाया करने रे। लेकिन राव सालब स्वयं इं गोनिबर हैं, वं स सझदार वप्पक्ति हैं, उन के मन में लगन है, तड़न है, श्रोर उन्होंने इस मामले में बहुज ज्या़ा दिलचस्पो लो है। इजनो उन्होंने इस मागले में रुं 1 ली है कि कि हरर चोथे पांचवें या ग्राठनें दिन वठ जाया करते थे ग्रोर जा कर एरियाज्र को देख कर श्राया करते थे । किन्तु जो दुग्बी लोग होते हैं , जो परेशान लोग होते हैं, उनका जो दुउ प्रोर परेशानी है वह जब तक दूर नहीं हो जाती है तब तक उनको सन्तोष नहों मिल सकता है । में चत्तंता हूं कि उनके दुख का निजारण जल्दो से जल्दी हो ।

एक ग्रोर प्रश्न है जो रोज़ हैमारे सामने श्रा खड़ा होता है । पोने का पानो हमें नजफाढ़ नाले की वजए से स्र̄ठ वहीं मिल पाता है, दूषित पानी हेमें पाने के लिए मिलता है । इसके निवारण के लिए भो एक प्रोपोजल डा० राव साहंब ने रबी है जिस में यह कहा गया है कि जनफ़ाढ़ झोल से पानी ले जा कर के ग्रलग से पलवल के रासे जनुना के ग्रन्दर डाल दिया जाए। । ग्रगर इस तरं- से हो जाए तो न पानी दिल्लो शहर में श्राएगा घ्रोर न किसी कालोनी में श्राएगा श्रोर न किसी को किसो किस्म का खतरा होगा 1 न किसी फैंन्र्री को कोई नुक्सान होगा प्रोर न किसी दूसरे को कोई परेशानी होगी । न गांवों में पानो फैजेगा, न पंजाब में पानी फैलेगा न दिल्ली में रंशेगा मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में घोघ्रातिघीघ कार्ग एन्ड की जानी चाहिये ताकि भागे

## 

घाने वाले साल के भ्दन्दर यह कठिनाई घ्रौर परेशानी पैदा न हो ।

रिलीफ का जो काम हो रहा है, वह मुके कुछ जंचा नहीं है । भाज सुबह मेरा एक सवाल या जिस के उत्तर में बताया गया कि प्रत्येक परिव र को सो सौ रुपये दिया जाएगा भ्राप देखें कि क्या यह काफी है ? खरीफ कीं फसल हुई तक नहीं भ्रीर रबी की फसल कं i कोई घ्राशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है छ: महींने के घ्रन्दर वे लोग क्या करेंगे मीर क्या खायेंगे ? किस तरह से वे ध्रपना गुज़र बसर कर्रेंगे ? कैसे श्रपने पशुम्रों को वे खिला पायेंगे में निवेदन करना चहता हूं कि कम से कम पांच सो रुपये प्रति परिवार दिया जाना चाहिये । उस परिवार को जिस परिवार के पांच सदस्य हों । पांच सदस्यों से श्रगर ग्रधिक सदस्य हों तो प्रत्येक व्यक्ति के पीछे पचास रुपये घ्यतिरिक्न दिया जाना चाहिये ।

मकान भी गिर गये हैं। गांवों के जो गरीब लोग हैं उनके मकानों की यह दशा है कि पानी में वे बिल्कुल तबाह हो गये हैं, बरबाद हो गये हैं, मकान उनके टूट फूट गये हैं। उनके मकग्न बनाने का भी इंतजाम किया जाना चाहिये। चारा जो पशुाम्रों का है, वह चारा भी दिया जाना चाहिये, उसका भी छूंतजाम किय जाना चाहिये ।

माननीय राव साहब ने जितनी दिलचस्पी भब तक इस मामले में लं $\hat{\text { है, }}$ भे उन की प्रशंसा कर्ता हूं । मैं समझता हूं कि छागे वे छस से भी ध्रधिक इस मामले में दिलचस्पी लेंगे, ताकि यह पंजाब, दिल्लं। राजस्थान श्रोर उत्तर प्रदेश के श्रन्दर जो हर साल संकट श्राता है, वह टल सके श्रौर दिल्लं: के पास घ्रा कर जो पानी खड़ा हो जाता है, वस्ह खड़ा न हो सके।

धी रानंइवरा नन्द :
पा? हि हिर्यमयेन् पाश्र् सत्यस्या t द्रितम्,मुख्य

तत्वम् पूषंन् $\quad$ मपावृणु, सत्य धर्माय दृष्टये 11

सभापति महोदया, यह बाढ़ का जो प्रश्न है, यह भ्राज से नहीं ध्रपितु जब से हमारा घासन घ्राया है, तब से हमेशा ही हमारे सामने रहा है । बहुत से गांवों में तो पंन्द्रह पन्द्रह वर्ष हो चुके हैं कि फसलें बिल्कुल हुई ही नहीं हैं । 当 इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं कि पानी कहां से श्राया, कैसे भ्राया, रोहतक से भ्राया, करनाल से भ्राया, पंजाब से श्राया, दिल्ली सूबा डूबा या नहीं डूबा । मैं ने पढ़ा था कि दिल्ली में 38 हंच वर्षा हुई है, दिल्ली प्रौर इसके श्रासपास छतनी वर्षा हुई है। क्या यह वर्षा भी दिल्ली को पंजान ने भेज दी है ? स्रगर वर्षा कहीं ग्रधिक हो जाए तो क्या किया जाए ? क्या इस में भी किसी दूसरे प्रान्त का श्रपराध है ?

हम ने श।स्त्रों में पढ़ं है, कि श्रतिवृष्टि या अ्रनावृष्टि क्यों होती है। वहां लिखा हुप्रा है

श्रतिवृष्टि श्रनावृष्टि मूसक : सलभ: शुक: श्रत्यासम्नाच राजान् षडेता छत्य:
स्मृतः ।

इस तरह की जो श्रापतियां है ये तब श्राती हैं जब शासन घ्रत्याचारी होता है, धन्याय करने लग जाता है। तन श्रधिक वर्षा भीं होती है, कम वर्षा भी होती है घोर घ्रकाल भी पड़ते हैं। जो भाई यहृ कहते हैं कि साहब यह शासन क्या करे, तो मैं भी उन से ही यह पूछता हूं कि वह क्या करे, जब शासन बाढ़ों की रोक थाम नहीं कर सकता है तो करे क्या? शासन ने जो भूर्ले की हैं वे इसको नहीं करनी चाहिये थीं ।: जो भूले की हैं, उनकी घ्रोर मैं घापका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

भभी चकबन्दी हुई है । चकबन्दी से बहले पानी जहां से जाया करता था वहां कुछ प्रभावशाली लोगों ने, उन रास्तों को रुकवाकर नए रास्ते बनवा दिये, कुछ सड़के निकल गईं, पुल ही नहीं लगाये गये म्रौर दिल्ली सूबे पौर हरियाणा को डुबाने का जो सब से बड़ा कारण है, वह कारण है, भाखड़ा बांध । पहले पानी श्रम्बाले से निकल कर करनाल श्रोर रोहतक से होता हुम्रा पशिचम की तरफ जाया करता था प्रौर उधर से वह पानी पागे पाकिस्तान में निकल जाता था । लेकिन भाखड़ा बना, नहरें पक्की बनीं मौर इस कारण से पानी उघर से जाना बन्द हो गया । इसको श्राप बिल्कुल जा कर देख सकते हैं। प्रौर उसके नीचे से साइफन निकाला नहीं है। या श्रगर निकाला है तो बहुत छोटा निकाला है । इसलिये हरियाना को बचाने का सर्वात्तम उपाय यह है कि उस नहर के नीचे से, जहां से पानी आ्रा कर जोर करता है, साइफन निकाला जाये ।

दूसरे, जसा में पहले भी कह चुका हूं नदियों के बारे में, ग्राप यम्ना को है: ले लें, यमुना से सब नदियों का पता काॅ को चल जायेगा। यमुना का ₹तर भूमि के स्तर के समान ही है, वह श्रधिक गहरी नहीं है, जब पानी कपर से झ्राता है तो वह फंल कर चलता है । यमुना में कोई ऐसी जगह नहीं है जो पानी को सम्भाल ले । इलाके से पानी श्राता है नदियों के द्वारा घ्रोर यमुना भी श्रपने में पानो ले कर भाती है । इन नदियों के द्वारा इस इलाके में पानी फंलता है बजाय इसके कि यमुना उसे ले जा सके । इसलिये मैंने गत वर्ष श्री के० एल० राव से नम्र निवेदन किया था कि वे भपने कुछ उच्चाधिकारियों को भेजें । मैंने उन को तीन चार गांव दिखलाये । श्रभी श्री नबष्ट प्रभाकर कह २हे थे कि वे बड़े दुखी हैं कि दिल्ली सूबे में भौर नजफगढ़ में इस प्रकार की स्थिति है । परन्तु वे दिल्ली के पास हैं, उम्हें दूरवीन लगा फर देखा जा

सकता है, मिनिस्टर भी जा सकते हैं। लेकिन मैं करनाल की स्थिति श्राप के सामने रखना चाहता हूं । एक तरफ यमुना माई हैं, दूसरी तरफ मार्कन्डा है । उनके बीचों बीच नहर निकाली हुई है पानी के लिये, ग्रौर सैकड़ों छोटी मोटी नदियां हैं उस क्षेत्र में जहां से में भाता हूं । में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि श्रगर इस तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो करनाल तथा रोहतक श्रोर उस से सम्बंधित जितना भी गुड़गांव का भाग है ग्रोर दिल्ली सूबा है, यह सही है कि कुछ दिन के पश्चात वह झील बन जायेगा श्रोर कई लाख जनता के लिये ग्रभी से कोई स्थान निश्चित कर लेना चाहिये ।

हालत यह है कि ग्रभी तक पानी मकानों में घुसा हुप्रा है । ग्राप चल कर देख लें । गत वर्ष म्याठ गांव थे जो दिखलाने थे, लेकिन श्री के 0 एल 0 राव के उच्चाधिकारी केवल चार देख सके, जो कि यमुना के तट पर थे । वे श्राधे श्राधे बह गये थे। इस बार भी दो गांव बिल्कुल बह गये यमुना में अ्रौर लोग बाहर पड़े हैं । उन को सरकार को तरफ से केवल 50 सिर्की मात्र दी गई हैं, अ्रोर कोई चीज नहीं दी गई । पशु मरने लगे हैं, मकान बह गये हैं । वे जिस बुरी ग्रवस्था में हैं, में नहीं कह सकता कि कोई मनुष्य उस ग्रवस्था में रह सकता है। मैंने ग्रापके वक्तव्य को पढ़ा । उस में करनाल की बात नाम मात्न है । मालूम नहीं हांता कि करनाल में भी कोई बाढ़ ग्राई है । श्रमी जितना रोहतक से लगता हुग्रा जो भाग है, जो करनाल की तहसील है पानीपत, उस को चल कर श्राप देख लें । मैं कहता हूं कि छः महीनों तक भी पानीपत तहसोल के श्रहर, कों।ना, फल्याना, प्रौर पट्टी ग्रादि गांवों का पानी सूखेगा नहीं । यह स्थिति करनाल का है । मै कह़ना चाहिता हूं कि इस का काई उपाय होन चाहिये । म्राप इंज निद्रसं को लगाते हैं, मैं मानता हूं कि ग्राप हे इंजोनाश्रसं है, लेकिन वह दिल्ली के ठंडे कमरों में बैट कर
[s. रोखान नब्द]
नकशे बनाने दालें इंजी.निभ्रर हैं। माप देहात के लोगों सो भी पूछ क्र देखिये कि हम उस पानी को विस तरह से वहा से निकाले । लेकिन जन की तरफ श्राप का ध्यान नहीं है । जिस को घ्रंग्रेजी टरं टर्र नहीं घाती, उस की बात को काप रुन्ने के लिये भी तैयार नहीं हैं । मैं काप से विईवासपूर्वंक बहता हूं कि इस सक्य हुजारों पशु भूखों मर चुके हैं करनाल में। दही रंहत्तक की रिथति है क्योंकि वहां तो दश़श्रों के लिये चारा तक नहीं है। मनुप्य तो इधर उधर भी जा सकता है । लेकि.न पश़्रों को कौन लेगा, जिन का 15 या 20 मन का बं.झ होता है। धरती भी उन का भार नहीं सम्भःलती । घास सब नष्ट हो गई है । हमने वक्तष्य में पढ़ा कि उन के लि, ये चारा भेजा गया है। मैं ग्राप से पूछना चाहता हूं कि श्राप बतलायें श्रगर ग्राप ने बन ल में एक छटांक भी चारा भेजा हो । भाप त" लंखों रुयों की सह्टायता देते हैं । में नहीं चाहृता भ्राप देहातियों की ग्रादत को बिगाड़ें लाखों रुपयों की सहायता दे कर । हम के.दल यह चाहते हैं कि रुपया न दे कर क्राप इन नदियों का पानी किसी तरह से ₹.फ ई कर के निकालें । घ्रगर श्राप ऐसा=कर सकें तो ग्रच्छा है। हमारी एक यही मांग है । श्रगर श्राप को सहायता देनी है तो रुपये मत दीजिये, रुपये से काम नहीं चलता こस क्षेत्र में जहां की बात में कह रहा हूं । इन क्षेत्रों में दिछले चीमासे में वर्षा हुई घौर घ्मन्न नहीं हुग्रा । पिछली वर्षा के कारण इस साल फसल भी नहीं हुई ग्रोर में विश्वासपूर्वक वहताT हूं कि इस समय संकड़ों घर एसे हैं जिन में एक ववत चुत्रा जलता है, क्रम्न का हतना \% भ व है । यदि घ्राप कुछ देना कहते हैं तो वस्त्र दें, श्रनाज दें, श्राप उन को धारा दें। श्रोर भी यदि श्राप कुछ कर सकते हैं तो केइल एक काम करें कि हमारे बानी का कोई प्रवंध करें । यही में श्राप से षाहता हं । भविष्य में इस के लिये हमें श्राप के सामने गिड़गिड़ाना न पड़े। छ्स में पारी

का कोई प्रश्न नहीं । हम सब हस देश के रहने वाले हैं। लेकि.न श्राज कोई पंजाब को दोष देता है भौर कोई किसी ग्रोर को देता है। छस का एक बड़िया हल मैं बतलाता हूं। में प्रस्ताव करता हूं कि भारत में एक ही सरकार ₹हे, सारी प्रादेशिक सरकारों को खर्म कर दिया जाये । तब किसी के लिये दोष देने का मोका नहीं रह जायेगा। परन्तु बटन दबाते समय जब उधर से बटन दबाये जार्यें तो मेरा प्रस्ताव कोई स्वीकार नहीं करेगा । इसका एक यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं । कब तक हम एक दूसरे को कहते रहें गे। में पूछना चाहता हूं कि क्या भाप के सामने कोई दूसरा उपाय हमारी समस्याश्रों का है। हम श्राप को श्रमदान देने के लिये तैयार हैं श्रगर जिन नदियों को हम बतलायें उन को श्राप कुछ थोड़ा सा गहरा करवा दें। मैंने डिप्टी कमिश्नर करनाल से बात की । मैंने कहा कि यहां से बांध लगवाइये श्रोर थोड़ा सा रेता एक फर्लांग में निकलवा दें तो पानी सीधा चलने लंगा श्रीर कई गांव जो हैं वे नष्ट नहीं हों $ं$ । डिप्टी क.मिश्नर मुझे से क्या कहते हैं कि स्वामी जी दरिया के प्रवाह को कौन रोक सकता है। में पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं रोका जा सकता है । क्या वह सोच कर चलता हैं, कोई प्रोग्राम बना कर चलता है। लेंकिन इस सरकार को गद्दियों पर ऐसे लोग बंठे हुए हैं जो जिधर से दबाब पड़ता है उधर हो लिया करते हैं । 16.26 hrs.
[Mr. Гeputy Srefker in tle Chair] मैं ग्राप से कहना चाद्टता हूं कि द्दस प्रकार की जिन नदियों की स्थिति बन गई है वहां भ्राप भ्रवश्य ही ऐसा कर सकते हैं कि वहां से रेता निकलवा दें । श्रगर श्राप छेसा कर दें तो ता नेवाला से दिल्ल तग श्राप ii कई हजा नहीं लाखों एकड़ भूमि, कई भील का खादर बोवाई के लिये मिलेगा । साथ में जहां पर रेता $r$ ड़ेगा उस जगह पर पेड़ लगाये जा सकसे है श्रोर देश की भौर मी कई समस्याप्रों का समाधान हो सकता है।

मै निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रगर प कुछ करने के मू में हैं, भाप की यह स्थिति है कि भ्राप वस्तुत: कुछ करना चाहते हैं तो भाप इस को श्रपने हाथ में लें, नहीं तो हतने बेत प्रौर दसियों गांव बह गये हैं श्रोर सगभग दस भ्रोर भ्रा रहे हैं । सम्भव है कि भ्यगले चुनाव तक वह भी ह जायें । कोन जाने जब भ्रब तक श्राप लोगों को बसा नहीं सके हैं तो हन लोगों को बसाने के लिये भ्राप जगह न दे सकें। उनको के ई सहायता नहीं दी जा रही है । में बहुत नम्रता से कहना चाहता हुं कि बिना पार्टी का ध्यान किये हुए, बिना किसी पार्टी का विश्लेषण किये हुए, हस समय देश की जनता जिस संकट में है, उस गंकट को ध्यान में रखते हुए, इस तरह से की जाये तमी उन का कोई उपाय हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता ।

ज्रो गु० f० मु गफिर (ग्रमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के मुताल्लिक जो रिपोटं हमारे मिनिस्टर साहब ने दी है उस में जहां तक फिगर्सं का ताल्लुक है, कुछ कमी वेशी हो सकती है। हमारे मिनिस्टर साहब काफी ग्रच्छे इंजीनि र हैं । श्राज मेरे मन में एक बात श्राई थी ग्रोर ग्रसल में उस का जिक्र उन्होंने श्रपनी रिपोटं में तीसरे सफे में जो श्राखिरी वैरा है, उस में किया है, म्रोर ज्यादातर ध्यान इस तरफ ही देने की जरूरत है। इस में दो चीजों की कमी जरूर नजर घ्रा रही है। एक तो वह कमी जिसका मुजाहिरा श्रभी हमारे इस हाउस में हो रहा था कि कोर्यार्वेशन नह़ीं है । हम श्रलाहदा श्रलाहदा प्रदेशों की बत्त करते हैं, इस बत को नहीं समझते कि :

जो हु गी किश्ती तो ड़ंगे सारे, न गुम ही बचोगे न साथी गुम्हारे ।

बानी इस में किसी के बचने की श्राशा नीं है। उन्द्रोने ड्रेन नं० 8 का जिक किया हमारे दिल्ली के मेम्बर ने। वह तो हमारी जान लेने लगा था। हमारी किस्ती उस में उलट गई।

मैं तो कहूंगा कि जहां माननीय मेंरी ने $\mathbf{6 0}$ जानों का नुक्सान बतलाया हैं वहां घायद उन को 68 बतलाना पड़ता श्रगर हम श्राठ मी मर जाते । श्रोर मरी किए T तो डाइवर्शन में उल्टी है, ड्रेन में नहीं। डाइ श्रंन में पानी ह्तने ज र से चल रहा था।,त゙ं एक यह बात है को. ािनेश्रन की ।

दूसरी बात वक्त cर मुनासिव इन्तिजाम का न होना है। हमाः पंजाब के जो
 श्रपनी रिपोटं में इस बात का इजहार किया है कि ये जो प्लड हैं यह क ई नई बात नहीं है। सन् 1955 से मुत तिर प्लड भाते रहें हैं। वैसे सन् 1947 में भी कहीं कहीं थोड़ी बाढ़ श्राती रही है । स्वामी जी ने ₹.रकार पर इल्जाम लगाया है कि सरकार के कर्मों का फल कि सरकार शायद श्रच्छी तरह से सेवा नह़ीं करती इसलिये बाढ़ श्रा रही है । में समझता हुं कि हृम में ही कुछ नुक्स हैं । हमारे सन्त महात्माश्रों के कमी का है कुछ नुक्स है जिसकी वजह से हमारा इन्तिजाम टीक नहीं होता ।

में श्रमृतसर से श्राता हैं। श्रमृतसर का जिला घ्रनाज पैदा करने में बहुत मकाृर है । श्रमृतसर का किसान तांडर तक खो क ता है, ए下 इंभ जीन न भौन नीं छ ड़ता । वह घ्रपने कन्धे पर बन्दूक रख कर - डंर्र तक बेती करने जाता है। लेकिन श्राज बिल्कुल उल r हो गया है। हमने खुद देखा है। में शुरू से इस कांस्टीट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता श्रा गहा हां । शुरू में उनकी मांग थी कि हमें बंती के लिये पानी नहीं मिलता, लेकित घ ज हम जाते हैं तो वह कहते हैं कि इस पानी को यहां से उटाश्रो, यह हमारी जान लेने वाला है । भ्राज यह हो रहा है कि एक तरफ तो श्राप देश में जंगल काट कर बेती के लायक जमीन तैंयार करते हैं ग्रोर दूसरी तरफ जो जमीन हमारे किसान ने बनायी थी बह वाटर लागिग की बजह से बिल हुल
[x्व: गु० सि० मुसाफिर]

बेकार हो गई है। घ्रोर लोगों को परेथानी है । भमृतसर काँ जिला जो कि पंजाब का सबसे ज्यादा वैदा करने वाला जिला था उसकी हालत ठीक नहीं है । बहां की हालत हमें मजबूर करती है कि पंजाब की तरफ बास तवज्जह दी जाए। श्रगर इन छोटी "छोटी? बातों का खयाल कर लिया जाए तो यह हलाका ग्रनाज पैदा करने में बहुत मुफीद हो सकता है।

जब भी हम जाते हैं तो हम से शिकायत की जाती है कि हस बात बार ड्रेन की ख्युदाई वक्त पर नहीं हुई । इसलिये हमारी सारी फसलें तबाह हो गई हर साल यही शिकायत की जाती है कि ड्रेन की बुदाई ग्रच्छो तग्ह से नहीं हुई । इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारी एफीशेंसी बहुत कम है। मैं समझ्षता हूं कि यह हमारे देश पर एक धब्बा है, एक दाग है कि हमारे पास ऐसे डंजिनियर श्रोर एक्सपटं नहीं हैं जो कि इन छोटी छे टी बातों को टीक कर सकें ताकि बाढ़ें जो श्राती हैं व श्रधिक नुकसान न कर सकें । घ्रगर हन बातों की तरफ बक्त पर ध्यान दिया जाये तो हम हन रोज रोज की fिकायतों को खत्म कर सकते हैं।
. यह ठीक है कि श्राज पंजाब के 22 हजार गांबों में से जार हजार गांव ह्बे हुए हैं पानी में। पंजाब में इस फ्लउ से पहले ही 25 लाब एकड़ जमीन ऐसी है जिसको घ्रगर थोड़ा सा खोदा जाए तो उसमें पानी निकलने लगता है। वह बेती के लिये बेकार हो चुकी है वाटर लार्गिग की बजह से भ्रीर पहले के फ्लड्स की बजह से । इस फ्लड की वजह से पांच लाख एकड़ पोर जर्मीन पानी के श्रन्दर है । इसमें फसल होने की कोर्दे उम्मीद नहीं है ।

मेंरे दिल्लः वाले भाई ने कहा कि पंजाब क: घजह से दिल्ली डूब गई, हसी तरह से

पंजाब वाले भी शिकायत कर सकते हैं कि राजस्थान की वजह से पंजाब डूब गया, प्रोर राजस्थान वाले भी शिकायत कर सकते हैं कि यू० पी० की बजह से उनको नुकसान हुश्रा । यू० पी० से हमारे यहां लोग श्राए थे जो इस तरह पानी को बंद करना चाहते थे कि पंजाब का ज्यादा फायदा न हो पौर उत्तर प्रदेश को नुकसान न हो । लेकिन मैं तो किसी को इल्जाम नहीं देता मौर न इल्जाम देना चाहिये। इस बात के लिये हमारे इरीगेशान के मिनिम्टर साहब जज बेंे हैं। जो बात है वह उनके सामने है, प्रीर वह उसको देखते मी हैं। वह खुद इन बातों में इंटरोस्ट भी लेते हैं। मैं उनसे दरखास्त करणगा कि यह सिलसिला पैदा ही न होने देना चाहिये जिससे कि यह नुकसान हो। उस तरह ऐसी तवज्जह देनी चाहिये कि यह नुकसान बार बार न हो। इससे हर साल तनही़ी हो जाती है भोर हर साल यही शिकायत रहती है कि फला काम वक्त पर. नहीं किया गया इससे तबाही हो गई।
:. श्रमृतसर में हम ने बुद भी लोगों से सरविस करायी है । ड्रेनें वगेरह खुदवायी हैं, काफी काम करवाया है । फिर मी जो शिकायत श्राती है वह यही श्राती है कि वक्त पर काम नहीं हुग्रा । जंसे ड्रेन की खुदाई होनी चाहिये थी नहीं हुई । कहा जाता है कि इसी लिए यह पानी घा गया श्रोर तबाही भ्रोर बरबादी हो गई ।

वक्त बत्म हो रहा है। इस मज़मून के साथ हतने वक्त में इन्साफ करना मुर्शिकल है । हमारे पास फिगर हैं कि हर साल मुतवातिर कितना कुछ सरकार करती रही है, मगर किसान को कभी तसल्ली नहीं हुई इस वास्ते कि एक दफ़ा उसने जो तकावी भौर कर्जा लिया उसको वह घुका नहीं सका भीर वह नए सिरे से डिसप्फेस हो

गया 1 इसलिये उसकी मुसीबत उसी त्तरह बनी रहती हृं। इसलिये में मंनी महोदोय से दो बातें जहूर कहूंगा उनकी तरफ ध्यान दें । भाखिर इस बात का क्या मतलब है कि हर साल यह् शिकायत होती हैं कि वक्त पर काम नहीं हो सका घोर ठीक ठंग से नहीं हुग्रा । जिस वक्त तक यह बात दूर नहीं होंगी उस वक्त तक हम चाहे कुदरत का कितना ही गिला करें, हम जिम्मेवारः से बच नहीं सकते । दूसरे मुल्क वालों ने श्रासमान में नए चांद तक चढ़ा दिये । हम हिन्दुस्तान में यह तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या यहां इमारे इंजिनियर ग्रौर एक्सपर्ट यह भी नहीं कर सकते कि जिस डलाके में बाढ़ श्राती है उस पर खास तवजजह दे कर बक्त पर काम कर दें ।

दूसरे जो भ्रापने कोग्रारडिनेशन कमेटी बनायी है उसको श्राप श्रमली शक्ल दें । सिर्फ कमेटी बना देना काफी नहीं है बल्कि इस पर जोर दें कि कोश्रारडिनेशन इस उंग से हो कि न पंजाब को दिल्ली से, न दिल्ली को राजस्थान से श्रोर न राजस्थान को डचन प्रेंग़ से शिकायत रहे। इस बरंवं. से काम चलाया जाएगा तो मेरा खयाल है कि मुकम्मल तोर से यह सिलसिला खत्म हो सकेगा। बाकी कुदरत के साथ तो किसी का मुकाबला नहीं हो सकता । मगर जितना इन्सान कर सकता है वह्त तो हमको कर देना चाहिये । श्राज लोग हम से ६ंदजन हो रहे हैं, घ्रोंर जब हम उनको तसल्ली देने जाते हैं तो वे समझते हैं कि हमें जीने कः तसल्ली देने नहीं ग्राए हैं बत्कि छमें ध्रासानी से मरने भी नहीं देते। इस बर मुझे एक शेर याद्र श्रा गया :

तसल्ली दी गई उनको जिन्हें
दुश्वार जीना था
मरज यह् थी कि मरना भी
उन्हें दुश्वार हो जाये ।

श्री श० ना० छैतुवेंबी (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जंग श्रभी काहा गया कि प्र य: हर साल बाढ़ मारे देश में श्रा जाया करती है ग्रोर हर दफ़े हमारे सामने यह प्रश्न भाता है कि पिछलंं बार जो काम होने थे वे ध्रभी तक पूरे ₹गों नहीं हुए। मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी बड़ी स्कीम्स के लिए तो रुपया उपलब्ध नहीं है श्रोर छोटी सकी:स पन तब तक कोई काम शुए नहीं होता जब तक कि जून का महीना नहीं धा जाता । हमारे कागज़ात के इधर से उधर जाने में ही न मालूम कितना समय नष्ट हो जाता है लेकिन काम वास्तविक तीर से कुछ भी नहीं हो पाता है प्रोर स्थिति जहां की तहां वैसे की वैसी ही जनं रहती है। जब बाढ़ ग्राई उस वक्त फुछ दौड़ भाग शुरू ₹ जानं: ह्र । यह बिल्कुल सही बात है कि जितना नुकपान होजा है उस का एक श्रंश मान हो सगकारो रिपोट। में श्राता है। पा ती भ्राया, घर बरबाद हुए, मवेशी मरे, श्रादमियों की जानें गई श्रोर सब कुछ हुप्रा, उस के बाद भो हम लोगों को यह राहत नहीं मिल पाती है नित्रो जो वास्तविक उन का नुकसान हुप्रा है उतो के ग्रनु ार उन्हें छड्री जाये । हालत तो यह है कि जितने ही बात को जाय लेकिन वसूली उदी प्रकार होतो रही है । कहीं कहीं थोड़े दिन के लिये स्थगित कर दी जाती है । ग्रब जहां 12 श्राने नुकसान हुग्रा है वहां 6 श्राने या 7 भ्राने कह कर उस में कोई राहत होने का सवाल है ही नहीं रखा जाता है । हालत तो यहां तक होती है कि चारों ग्रोर पानी भरा रहता है ग्रोर लोग श्रपनी रोज़ की जरूरियात के लिये बाहर नहीं जा सको है, स्त्रियां बाहऱ नहीं जा सकती हैं।

कुएँं जो हैं उन का पानी ज़राब हो गया। फसलें सड़ गई खेज में खड़ खड़े श्रोर उनमें तमाम कीड़े, मकोड़ों की उत्पनि हो गई। बह जो फासल ख्वड़ो दुई है उस को जानतर भी नहीं खा सकते । एक भवंकर दृश उपस्थिज हो जाता है । मकान सोनन को बजह से बै $\bar{े}$ हे, बीमारी फैलडो है घ्रोर नब हालत ने काइ हो जाती है तब इन से कह्रा जाता है कि श्राप श्रमदान कीजिये । यह कहां तक न्यायसंगत उतन है ? पह्ले पांच, पांच मील के ड्रेंस के लिए कहा गया था कि श्रमदान के जरिये यह बनाये जायेंगे लेकिन भ्र उसे घ:्क: एक मील का कर दिया गया है । दूसरी बात यह है कि जो गलत काम होते हैं उन के ऊनर कभी किसी को सजा नहीं मिलती है। मेरी सूचना तो यः है कि ढांसा बांध के बनाने में बुनियादी गलती ठुई है। इसी तरहृ• से मुझे ग्रनने ग्रागरे के ड्रेंस के बारे में भी ग्रनुभव है कि वहुंां पर भी छनको उलटा बनाया गया है । श्रागरा में बi रपुए ऐ्रेन ऐटा $\bar{i}$ छोड़ा गया जों म्राउटफोल से लेकर ऊपर को सोर्स की तरफ से बनाना चाईिए था लेकिन हुग्रा इसका उलटा है। ग्राबिर यह उलटे ड्रेंस क्यों बनाये जाते हैं ? इस में किस का लाभ है ? नियम तो यह है कि ग्राउटफोल पह़ले बना दिया जाये ताकि पानी का निकास हो जाये । मुझे नहीं मालूम कि ध्राज तक किसी इंजोनियर को उसके ऊपर सजा मिली है । मंन्नी मह्रोदय स्वयं इस बात को जानते हैं कि एक दो नहीं बल्कि

श्रनेक ऐसे केसेज मिलेंगे जिसमें कि ऐसा उलटा काम किया गया है। मैंने तो यह् एक दो मिताल दिये हैं। परिणाम यद्द होता है कि तमाम देहातों में पानी फैल जाता है प्रोर फसल को बर्बाद करता है । मेरी सूचना है कि बासा बांघ भ्रोर नजफगढ़ के र्रेस से ठुई तबाहों भी ऐनी गलतियों का परिगा F हैं।

हमारी नदियों में सिल्टिंग हो रही ग्रोर उन की ड्र्रिजि की व्यवस्था होनी चाहिए । यह कोई साइंस की कला नहीं है जो दुनिया को मालम नहीं होगी । उन नदियों की ग्राप ड्रेजिग षरें, बड़ी बड़ी नवियों का निकास देखें।

द्यूरो शिकायत पुल-पुलियों के बारे में भ्राजें हैं। रेलवे लंइन हन गई, नढ़र बन गई लेकिन उसके नीचे दे जो निकासी थी पानी, की वह एक गई। जो यह पुलिया पढ़ी है उस वजह से तमाम पानी भरा हुश्मा है श्रोर मांग की जाती है कि किसी तरीके से उन नहुरों, भाप हमारा पीछा छुड़ाइये । नहरों से सड़कों व रेलवे लाइन पर जो ड्रेनैज की पुलियां बनती हैं उनकी काफी चोड़ाई नहीं होती है । वह पानंः को रोकती हैं उनको वहां चोड़ा किया जाये। भरिबर छतने बड़े बड़े छं ीीनियसं हैं,

क्या वे इतना भी नहीं कर सकते कि पानी का इतना निकास हो जाए । मंत्री महोदय एक योग्य ग्रादमी हैं, ग्रोर इं क म को जानते प्रोर समझते हैं इसलिये जहां पर श्राप को बानबुझ्न कर कोई गलती की गयी मालूम दे तो खतातार को ग्राप कदापि न बढिशये । बहां भी ग्रापको शिथिलता म्रोर गफलत बर्वी जाती दिखःई पड़े वहां श्राप किसी को छोड़िते मत । जनता के सामने यह बात घाती है, एक दफे नहीं बीसियों दफे सामने घाती है ग्रोर हमको भी मालूम होता है । एम कह्रे हैं कि साहब मीटिंग क्यों नहीं डुलाई गई। हमने यंक्र कि फलड्स श्रा रहे हैं जरा जाकर देखिये तो लेकिन श्रधिकारियों को चिन्ता नहीं रहती है । गांव बाले कते हैं कि पानी का निकास उधर है तेकिन ड्रे $T$ बिलकुज उ $त$ ते श्रपोजिट डाइरेकशन में बनाई गई है ।व्तं पर कह्ते हैं कि ग्राप बाकर देधिं कि वाकई जो दे त्रात वाले कलेते हैं वह सही है दा जो श्रापके इंजीनियर्स लोग दाषा करोे हैं वह बात सही है लेकिन बात बहीं की वहीं पड़ी हुई है। एक- एक नाले को चार, चार चक्कर कटवाये जाते हैं सीधा ड्रेन भाये तब तो वही पानो ले सकता है ।

इसी तरह से मेरा कहना है कि बाढ़ पीड़ित किसानों में किसी को 15 रुपये घ्रोर किसी को 20 रुपये दिया जाना इस मुसीबत में उनका घोर श्रपमान करना है । इस तरह की छोटी, छोटी स्रहायता देकर एक तरीके से हम उन्हें लज्जित करते हैं ग्रोर वास्तविक रुप से उनकी सहायता नहीं करते हैं। में कहता हूं कि भ्रगर सरकार यह चाहती है कि दरग्रसल उनको कुछ राहत मिले तो जितना भी बाढ़ श्रादि से नुकसान हुग्रा है उसकी

बिलकुल सही -सही रिपोर्ट श्रानी चाहिये घ्रोर कम से कम तब तक के लिये उन से जो मालगुजारी वगैरह वसूल की जाती है बह स्थगित हो जानो चाए:ये । ग्रगर श्राप वास्तव में उनको कुछ सलंयता देना चहते हैं तो श्राप उन्हें वहं स्लगता दीजिये जिस का कि वह कुछ उपयोग भी कर सकें। इस तरं० से नाम मात्र की सलायता देने से कोई काम नहीं होने वाला है । सही बात होने के लिये प्रोर ताकि मालूम हो कि हमारी गवनेंमैट कों वास्तव में जो मुसीबत माई है, उस में जनकी ःहानुभूति है प्रौर वह कोरी कागजी कार्यवाही न्हीं iखलाना चा ती है, सरकार को सक्रिय रूप से उनकी ठोस सह़ायता करने की व्यवस्था करनी चालंड। दु:ख की बात तो यदं: है कि जो नीचे के कर्मचारी हैं वे एक श्रजो - दृश्य उपस्थित कर देते हैं , जिस वक्त उन के ऊपर मुसीबत भ्राती है तो वे श्रधिकारी ज़रा भी इस बात का ध्यान नहीं रखते कि कम से कम श्रौर कुछ न कर सके तो सही सही चीज़ तो श्रपने ऊपर के ग्रधिकारियों तक पहुंचा दें । ऐसे संकट के ग्रवसरों पर भी उनका वही रवैया रहता है जैसा कि साधारणतया होता है 1 हमारे माननीय मंत्री एक योग्य व्यकि. हैं , वे इस समस्या को खूब श्रच्छी तरह से पहचानते हैं, उन में लगन व उत्साह है प्रौर में कहूंगा कि वे इस बात को देखें कि. उन के इंजीनियर्स ठीक से काम करे। इसके भ्रलावा जो उन मुसीबत जदा किसानों को स गयता ग्रादि सरकार की ग्रोर से दी जाती है वह ऐसी हो जिस से कि उनको वास्तविक लाभ मिल सके ।

भी यझापाल कित्ट (करेना): श्रीमन् काफ़ी देर से इस बाढ़ पर हो रही बहस को सुन रहा हूं । दरश्रसल यहं जो दिक्कत है यह. गाड निवन नहीं हैं बलिक यह मंन मेड है । इंसान की ग़लती से यह चीज हुई है । श्रगर इन्सान श्रक्लमंदी से काम करे तो यह दिककत दूर हो र.कती है । श्राज जो हमारे
[श्रो य शापाल संस]

### 16.52 hrs.

करोड़ों चादमी बाढ़ से प्रभावित हैं वे सिफं इसलिए हैं कि सरकार इंतजाम नहीं कर सकी है । यूरोप वालों ने दरिया राइन को बांघ कर डाल दिया है , उनके हुकम में वह चलती है । लेकिन हमारे देच्च की दरियाएं बिना नकेल के ऊंट की तरह से चलती हैं। सरकार ने एक दिन मी यह कोमिश्श नहीं की कि उन दरयाश्रों को गहरा क्रिया जाय । जापान के लोग भूकम्प से परेशान थे । उन्होंने इसका इंतजाम कर लिया है । उन्होंने इतना मच्छा इंतजाम किया है, कि ऐसी खोजें कर ली हैं कि भूकम्प श्राने से एक घंटा पहले चुम्बक पत्यर लोहे को खींचना बंद कर देता है । उन को एक घंटा पहले पता लग जाता है कि ग्रर्थक्वैक ग्राने वाला है मौर वे मकानों से बाहर भ्भा जाते हैं। सरकार इन 17 सालों में सिर्फ इतना कर सकी है कि यह बाढ़ें घौर बढ़ गई हैं। बारिशें पहले भी होतीं थीं। बस्कि इस से ज्यादा होती थी। बाढ़ का जो मूल कारण है श्रोर इस बारे में जो बुनियादी ग़लती हुई है, उस की तरफ़ सरकार का ध्यान नहीं गया है ।

हमारे देश में सत्तर करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है, जो कि कल्टीवेवल लंड कही जाती है । उस जमीन को टिल करने के लिए सिर्फ ढाई करोड़ ₹ंत रखे गये हैं ग्रोर सिफं पच्चीस लाख ट्रैक्टर हैं। में यं कहना चाहता हूं कि सत्तर करोड़ एकड़ जमीन इन से टिल नहीं की जा सकती है । जो जमीनें पहले टिल की जाती थीं, वे पानी को पोती रहती थीं आ्रोर पानों बाहर नहीं निकलता था भ्रब इस देश की करोड़ों एकड़ जमीन ऐसी है कि उस में हल ग्रोर ट्रैक्टर नहीं चल सकता । वलं ज़मीन बंजर हो गई है । इस निएे पानी पड़ता है श्रोर बाहर वला जाता है , दरया बन गए हैं, यही कारण है कि जिला रोहतक में 250 मुरब्बा

मील के इलाके में किश्तियां चल रही है घ्रोर वहां पर इन्सान इन्सान को नहीं देख्य सकता है ।

हम ने शुरू में कहा था कि बन-सम्पति को मत कटवाग्रो। हम ने कहा था कि बागात मौर जंगलात को मत कटवाग्रो । करोड़ों पेढ़ हमारी मर्जी के खिलाफ कटवाए गए । पहले गंगा का पानी करोड़ों पेड़ों में रिस रिस कर जाता था । डा० के० एल० राव बड़े छंजीनियर हैं। मेरा ताल्लुक भी छड़की यूनीर्वसिटी के साथ है। हम लोगों को यह पढ़ाया गया कि एक तिनका डे़ मन पानी को हरकत को रोकता है । पहले तो करोड़ों पेड़ थे, वे पानी की हरकत को रोकते थे। इसलिए बलिया, ग़ाजीपुर श्रोर देवरिया में पानी तीन महीने के बाद पहुंच पाता था। ग्राज हालत यह्ट है कि ग्राज हरिद्वार भ्यौर देह्रादून में बारिश होती है तो भौर वह बारिश 48 घंटे में कहां क: कहा मार करती है ।

### 16.52 hrs .

[MR. Speaker in the Chair]
बन-सम्पति के नष्ट करने से बाढ़ें बढ़ी। दूसरे मुल्कों ने बाढ़ों को इस तरह से भपने ऊपर हावी नहीं होने दिया । उन लोगों ने इतिजाम किया है । कांर्रेस सरकार हंतज़ाम नहीं कर सकी है । श्राज भी श्रगर कल्टीवेबल लंड्ज को दाकायदा, ठ क वक्त पर, जोता जाये,
 नहीं है कि यह्र पान इस तन्ह से विखरा IF फिरे ।

दिल्ली के मुट्ठी भर लोगों को हिफाजत के लिए ढांसा वांध बना कर रोहतक की उस जनता को मारा गया है, जो छ: फीट के जवान पैदा करती है । ह्रिसार की उस जनता को मारा गया है, जहां के जवान नेफा घ्रोर लद्दाख के मोर्चं

पर लड़ते हैं । उस जनता को ड़बो कर मारा गया है । श्राज वहां पर 250 मुर्बा मील इलाका ऐसा पड़ा हुश्रा है, जहां पानी के सिवाय कोई चीज नहीं दिस ई देती है ।

सरकार चाहे, तो श्राज मी इस का इन्तजाम कर सकती है, लेकिन सरकार इस का इन्तजाम नहीं करना चाहती है । जब दिल्ली की शिकायत की जाती है, तो कहा जाता है कि दिल्ली में जगह को इतनी कमी है कि एक चारपाई पर दो श्रादमी सोते हैं । लेकिन हमारे किसानों, प्रोर छोटे जमींदारीं की हालत देबिए । हमारा किसान भैस के साथ सोता है । हमारा किसान बैल के साथ सोता है । उस को हर ववत यह बतरा रहता है कि कहीं रात को बैल उस की छाती पर पैर न रख दे औ्रोर उस की जिन्दगी की लीला समाप्त न हो जाये । लेकिन दिल्ली की हालत को सुधारने के लिए उन लोगों को ड़बो कर मारा गया है, जो कि देश के लिए गल्ला पैदा करते थे, जो देश के लिए फतहयावी हासिल करते थे । यह सरकार का पाप है श्रोर सरकार को इस का प्रायहिचत करना पड़ेगा । श्रगर सरकार प्रायश्चित नहीं करेगी, तो हालत भोर भी बराब हो जायेगी, यह देश प्रोर रोहतक, हिसार का इलाका सील की हालत में होगा ।

क्रिटिश पीरियड को हम गैर-मुल्की राज कहते थे । हम उस के खिलाफ बगावत करते थे । हम उस के खिलाफ लड़ कर जेलबानों में जाते थे, लेकिन एक दिन हम ने नहीं देखा था कि बाढ़ की इतनी मुसीबतें घ्राती हैं । जब भाये साल मुसीबत भाती है, तो क्यों नहीं मंनी जी उस का इन्तजाम करते ? भ्राये साल वही हालत होती है । हमारे जिले, बलिया, 1394 (Ai) LSD-9.

गोरबपुर, देवर्वराया, गाजीपुर सब इस लिए पीछे रह गए हैं कि वे डबे पड़े हुए रें। उन बेचारों की हालत यह हो गई है कि वहां सिफ सर्दियों में चार महीने खाना बनता है । बरसात में वे उत्ते पड़े रहते हैं । गममयों में हालत यह है कि उन को यह डर रहता है कि कहीं उन के स्रंपपड़ों में श्राग न लग जाये । इस लिए वे ब्वाना नहीं बना - सकते । ग्रगर सरकार चाहे, तो इस का इन्तजाम कर सकती है .। ये मैटीरियलिज्म के जो पुजारी हैं, उन के लिए मैं कह रहा हूं । उन्हें इन्तजाम करना जरूरी है । जो ईश्वर को मानने बाले हैं, उन का इन्तजाम भगवान बुद करते हैं । गीता माता में यह ग्राज्ञा हुई है,

श्रनन्भश्चिंत ग्रनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना:
पर्शुपासते ॥
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् । गीता में यह हुकम हुग्रा है कि में अ्रपने शरणार्थी, प्रेमी प्रोर भक्त की हर चिन्ता श्रपने ऊपर ले लेता हं । लेकिन जो मिटीरियलिज्म के पुजारी हैं, में उन के सामने चार मुझाव रबना चाहता हूं ॰

जो दरया बिना नकेल के ऊँ की तरह् बह रहे हैं, उन को गहरा करना पड़ेगा । जो जमीनें ग्रवटिल्ड पड़ी रहती हैं, वे बाढ़ का कारण होती हैं। उन म्रनटिल्ड लैंड्ज का इन्तजाम करना पड़ेगा। ट्रेक्टर्ज ग्रोर पशुधन को बढ़ाना पड़ेगा । इस के प्रतिरिक्त बन-सम्प्पत्ति पैदा करनी पड़ेगी । श्राज बागात ग्रोर जंगलात बत्म हो गए हैं। दोबारा वृक्षारोपण कर के भ्रोर वन-महोत्सव श्रायोजित कर के जंगलात को बढ़ाना पड़ेगा । सब से जहूरी बात यह है कि जिस इलाके को बाढ़ का इन्तजाम नहीं हो सका, वहां के fमिनिस्टर, चीफ हंजीनियर श्रोर मुन्तजिम लोगों को यक-कलम बरबास्त कर दिया
[श्री यशापाल सिस]
जाये । ये मैन-मेड दिककतें हैं-ये गाडगिवन दिक्कतें नहीं हैं । इन का हल हो सकता है ।

में ने ये सुक्षाव इस लिए रखे हैं कि भाज जो करोड़ों भादमी डूबे हुए पड़े हैं, उन के रहन-सहन का इन्तजाम हो सके । सरकार एक दफा कह दे कि हम इन्तजाम नहीं कर सकवे । भ्याज कौन मरता है ? कोई राय बहादुर, खान बहादुर, रायजादा या कोई राजा-महाराजा नहीं मरता है । गरीब, किसान ग्रोर मजदूर मरते हैं । चाहे यहां बाढ़ श्राए, चाहे बाढ़ भ्राये बलिया में ग्रौर चाहे गोरखपुर में, किसान मरता है मजदूर मरता है, जो गरीब ग्रादमी है वह मरता है-बड़ा श्रादमी नहीं मरता है। "यहां बिजली गिरे या उस चमन में ग्रांधियाँ श्रावें, वहर सूरत गरीबों का ही घर बर्बाद होता है। इन मिनिस्टरों श्रोर बड़े बड़े लोगों को यह पता नहीं है कि बाढ़ कितना सत्यानाश कर रही है । सरकार बाढ़ की समस्या को हल करने के सिलसिले में कोई डेफिनेट हेट दे । इन लोगों ने दुनिया में मेटीरियलिज्म का इतना बोल बाला कर रखा है। ये लोग मेर्टरियलिज्म की परस्तिश करते हैं । जितना रुपया इन्होंने मेटंरियलिज्म के लिए खर्च किया है, ग्रगर उस का एक-चोयाई रुपया इन्होंने स्पिर्टुग्रलिज्म के लिए खर्च किया होता, तो भगवान खुद इन की इमदाद करते । चूंकि ये भगवान से बिमुख हुए, इस लिए इन के हाथ-पैर बेकार हो गए है ।

दूसरे देशों ने दरियाश्रों को बांधा है । दूसरे देशों ने करोड़ों किलोवाट बिजली पैदा की है । दूसरे देशों ने घ्रपने रेगिस्तानों को चीर कर चमन खड़ किये हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार बेकार के कामों में, नाच-गाने, ड्रामों , रंगीनियों, कल्चरल प्रोग्राम्ब्र में छॅया बहाती रही घौर उस ने किसान मौर

मज़दूर के लिए एक पैसा भी ख़र्च नहीं किया । जो भगवान को मानते हैं, उन के लिए इस बात की जरूरत नहीं है, जो कि में उन लोगों को कह रहा हू, जो कि अंटीरियलिज्म के पुजारी हैं । कुरान पाक में यह हुकम हुग्रा है :

कुल इन्न सलाती वनुसूकी व महयाया
व ममाती लिल्लाहे रब्बिल श्रा मान ।
जो घ्रपनी जिन्दगी घर मोत को खुदा के हवाले कर देता है, उस शख़्स पर कमी फाईई मुसीबत नहीं ग्र ती है ।

ध्री बृज राज लिसह-कोटा (झालावाड़) : हजरत ईसा ने क्या कहा है, वह भी बता दें।

धी प्ञापाल सिह : सरकार के लिए यह जरुरी है कि ...

श्रध्यक्ष महोवय : इस वक्त बहाव है । इस वक्त किसी को नहीं बोलना चाहिए।

श्रो पशापाल सिह् . . वह बैलों श्रोर ट्रिक्टरों का इन्तजाम करे, जंगलात को बढ़ाने का हन्तजाम करे, ताकि देश मागे बढ़े।

म्रध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भी फ्लड की तरह ही चल रहे थे।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): My I request that Members from all States may be given opportunity to participate in this debate.

Mr. Speaker: I will certainly try to do that. But a little more time should be given to Members coming from flood-affected areas. In any case, every Member should try to be brief. Now, Shri Gajraj Singh Rao.

श्री गजराज सिह राव (गुड़गांव) : जनाब स्पीकर साहब, में श्रापका बहुत मशकूर हूं । फ्लह्ज्य की वजह से जो तबाही ग्रोर

बरबादी हुई है , उस के बारे में तमाम मेम्बर साहबान फ़रमा चुके हैं श्रोर इसमें किसी को मी घक नहीं है । सवाल यह है कि राजस्थान, दिल्ली , पंजाब श्रौर दूसरी स्ट्टेस मुश्तर्का तौर पर यह सोचें कि क्या इसका कोई मुस्तकिल इलाज है या नहीं । राजस्थान , दिल्ली श्रोर पंजाब के रोहतक ध्रोर गुड़गांव जिलों में जो फ्लड्ज् श्राए, साहबी नदी उन का कारण है । में ने पिछले मार्च में द्रर्रगशन श्रोर पावर के म्ताल्लिक बोलते हुए यह कहा था कि साहबी नदी पर छोटे छोटे बांध नहीं, बल्कि बिग एम्बैकमेंट्स बनाए जायें । श्रगर तीन एम्बकमेंट्स गुड़गांव जिले में, तीन राजस्थान में श्रौर एक दिल्ली में बनाए जायं, तो वह पानी इस्तेमाल हो सकता है । गुड़गांव जिले की रीवाड़ी तहसील के लोग सरकार के बहुत मशकृर होंगे, क्योंकि वह बारी रकब्रा है भ्रोर वहां पर पानी पीने को नहीं मिलता है । वह पानी वहा पर श्राबपाशी के काम श्रा सकता है ग्रोर यह फ्लड्ज़ का मसला भी दूर हो सकता है । श्रपने तजुबं की बिना पर में कह सकता हूं कि - 并 ने इन बांधों का इन्तजाम किया है —कि यह तमाम फ्लडज़ बन्द हो सकते हैं । हुग्रा क्या ? ढांसा बना दिया गया । श्रनप्लान्ड तरीके पर एक बांध बना दिया गया । क्या कभी एक बांध भी हुग्मा करता है ? मिनिस्टर साहब सब से बड़े छंजीनियर हैं । वह जानते हैं कि सिगीज़ श्राफ़ बंद्ज़ हुप्रा करते हैं, जो कि मुसलसल तरीके से पानी की रोक-थाम कर के भ्राहिस्ता ध्राहिस्ता उस की रफ्तार को मी कम करते हैं। दूसरी चीज्र यह है कि ढांसा बांध से श्रागे इंडस्ट्रियल एरिया में से नजफगढ़ ट्रेन श्राता था । उन्होंने गंग से तमाम रोक दिया घौर हंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से वह पानी तमाम नहीं निकल सका श्रौर यह नज़फ़गढ़ नाला तबाही का वायस बना श्रोर तमाम रोहतक, गुड़गाव में इसने तबाही मचाई। ये तमाम चीजें हैं जो श्रापको माननी पड़ेंगी ।

हमारे राव साहब इंजीनियर हैं, इसके बारे में में उनको कर्नविस करने के लिए तैयार हूं घ्रोर मुझ्झे जब वह चाहें बुला लें श्रोर में उनको कर्नविस कर दंगा। में कहना चाहता हूं कि जब तक साहिबी पर सीरीज़ श्राफ़ बांध नहीं होंगें तब तक यह साहिबी का पानी इसी तरह से तबाही मचाता रहेगा ।

उजीना झील को भी श्राप देखें, उसका भी श्राप मुलाहिजा फरमायें । वहां जाने तक की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे स साहब एयर फ्ला टट कर के मेवात का इलाका देखने के लिए गये थे । वहां पानी ही पानी है । लंडोहा नदी जो राजस्थान में से ग्राती है, उसके तीन बांध बहुत खराब थे । वे तमाम टूट गए हैं। वह पानी उजीना में ग्राया। उजीना के पानी का निकास कामा लेक ग्रौर गोवर्धन ड्रेन में जाना था। लेकिन श्राज तक गोवर्धन ड्रन दस बरस हो गए हैं, कागजों पर ही मोजूद है। बह नहीं बन सका है। राजस्थान गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। सेंटर उनको देता नहीं है। इस में तीन चार स्टेट्स श्राती हैं । जब तक यह मामला ठीक नहीं हो जात, जब तक गोवर्धन ड्रेन से , ानी नहीं निकलता है, तज तक कुछ नहीं हो सकत. है ।

## 17 hrs.

एक बात उसूलन में ग्रर्ज करना चाहता हूं। नंचुरल ड्रेन जो है, जो कुदरती पानी का बहाव है, उतको तब तक नहीं रोका जाना चाहिये जब -क कोई :ूसर पूरा पक्क। इंतजाम नहीं हो जाता है। घ.पने बगैर प्ल के ढांस ब I न लिए। इनी तरह से उजीना बांध है जहां का पानी इस वक्त तक निकल जाना चाहिये था । भ्रब तक फसलें बोई जानी चाहिये थीं। लेकिन तजवीज किया गया है कि उसको बन्द कर दिया जाए, पानी न निकाला जाए । 621 फुट पर उजीना झील का पानी है । इसका नतीजा यह हुग्र्र है कि यह फसल गई, रबी की श्रगली फसल
[श्र्र गज.ाज सिद राष]
लक पानी नहीं रोक सकेंगे प्रोर इससे न केषल देष को नुबसान होगा, बल्कि लोगों को भी भारी मसीबत का सामना करना पड़ेगा ।

गोवर्धन क्रेन झ्यगर होता तो कुदरती फलो जो था उससे सारा पानी निकल जाता किसी इलांके में । यह क्यों नहीं हुग्रा, इसको राव साहब खुद जानते हैं। वह श्रच्छी तरह से जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है । किस के जिम्मे था गोवर्धन ड्रेन को खोदना घोर उसने कयों नहीं खोदा । वे कहते हैं, राजरथान वाले कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था। उत्तर प्रदेश तक में तीन चार स्टेट्स के घलावा इससे तबाही आ्याई है।

यही चीज श्राप हर जगह पायेंगे कि घनप्लांड तरीके पर काम होता है । प्लांड तरीके पर नहीं होता है। कंस्ट्रक्टिव तरीके पर काम हो तो पानी का श्रच्छा इस्तेमाल हो सकता है । भ्राज उसका तबाही के तरीके पर इसतेमाल हो रहा है ।

जो रिलीफ दिया गया है उसको श्राप देखें तो पायेंगे कि एक रुपया फी श्रादमी मी नहों पड़ता है । उन गांवों में जहां पानी ने जबर्दस्त तबाही मचाई है, श्राप गये भी नहीं हैं । वहां पर जाना कोन पसन्द करता है ? पानी में जाना कोई पसन्द नहीं करता है । घसल गांवों में कोई नहीं गया है। वहा पर जो तबाही मची है उसका श्रनुमान तो देख कर ही लगाया जा सकता है। मैं झ्रर्ज करंगा कि द्न बाढ़ों का मुस्तकिल तोर पर कोई इंतजाम किया जाना चाहिये । इस काम के लिए एक कमेटी बिठाई जानी चाहिये । लेकिन जब पानी निकल जाये तो श्राप यह न भूल जायें कि कोई कमेटी बिठाई गई थी। भ्रगर कोई मु₹तकिल इन बाढ़ों का छंतजाम किया जाए तो तबाही से बचा जा सकता है चाहे वह तबाही घसम में घ्याती हो, दिल्ली में घ्राती हो या घोर किसी प्रदेश में घाती हो । तीन चार

स्ट्ट्स्स का जब मामला था तो कमी श्रलवर का राजा नहीं मानता था, कभी दिल्ली वाले नहीं मानते थे । इस तरह से काम नहीं चल सकता है। श्री राव उनको बिठाये श्रोर जब तक इस मामले का मुस्तकिल हल न हो, तब तक उनको न छोड़ें।

घ्रध्यक्न महोदय : ग्रब हर एक माननीय सदस्य सात मिनट में खर्म करने की कोशिश करे ।

धी प्र० प्र० शार्मा (बक्सर) : उत्तर प्रदेश घ्योर पंजाब वालों को तो बोलने का प्रवसर मिल रहा है लेकिन . . .

श्रध्यक्न महोवय : श्राप बंठे रहें तो सब को समय मिल जायगा। जब तक सब को, जो कि बोलना चाहते हैं, मोका नहीं मिल जाता है, हम यहां से नहीं जायेंगे । श्रगर श्राप बंठे रहने के लिए तियार हैं, तो सब को मौका मिल जाएगा ।
Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): Sir, on a point of information. May I know whether the Half-an-Hour discussion regarding strike in Sindri Fertilisers Factory will be taken up today or is it postponed? It was to start at 5-00 p.m. Am I getting that privilege today?

Mr. Speaker: About the Half-anHour discussion, I learnt in my chamber that the House had desired that might be postponed. He an just 50 and have his rest.

घी तन सिहह (बाडमेर) : श्रघ्यक्ष महोदय, इस बाढ़ के सिलसिले में किसी भी प्रकार की श्रालोचना करना क्यर्य है । जिस किसी मी म षषं में भालोचना की जाती है उस भाषा के घय्द ग्रोर घ्रर्थ इस सरकार के सामने श्रब व्यर्थ हो चुके हैं। सत्तरह साल से लगातार प्रतिवर्ष यह चीज यहां श्राती है, इसपर बहस होती है श्रोर बहस के बाद नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। जब यह एक सामान्य चीज हो गई है तो सरकार की घ्रालोचना करना बेकार है।

मैं तो सरकार को सिर्फ घन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने शब्दकोष के कुछ घब्दों का श्रर्य भी बदल दिया है। भ्रब तक यह बाढ़ दैवी विपदा के रूप में थी लेकिन श्रब वह विपत्ति के रूप में नहीं रह गई है, वह सामान्य चीज़ हो गई है। म बहुत झच्छी तरह से जानते हैं कि बाढ़ झ्राने पर क्या होता है । केवल इतना ही नहीं कि पानी भर जाता है, इस के श्रतिरिक्त एक नियमित रूप से चीज़ होती है, भाषणों की बाढ़ श्राती है, उस के बाद मंत्वियों के दोरों की बाढ़ श्राती है, उस के बाद श्राश्वासनों की बा़़ श्राती है ग्रोर नियमित रूप से जो कांयम होते हैं .

प्रध्यक्ष महोवय : बाद में तकरीरों की बाढ़ श्राती है ।

श्री तन सिह : यही में ने कहा है । इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि भाषण देने का कष्ट क्यों मोल लेना चाहिये। यह एक नियमित चीज़ हो गई है, श्रावश्यक चीज हो गई है ग्रोर इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उसने हम को श्रब मजबूत बना दिया है, चाहे जितनी बाढ़ भ्राये, इस देश के नार्गरिक श्रब इस बात के लिए तैयार हो गये हैं कि उस को वे सहन कर लें । रहन करने के सिवा श्रोर कोई चारा भी तो नहीं रह गया है। मंनी महोदय श्राश्वासन देते हैं कि गवनमेंट विल ड् एव्रीfिग पासिबल । लेकिन अ्रब इन शब्दों का भी कोई ग्रर्य नहीं रह गया है । इन भब्दों को सहन करते-करते इस सरकार को भी लोग सहन करने के लिये तैयार हो गये हैं। सिवाय सहन के प्रौर कोई चारा भी तो नहीं है ।

हम स्वतंत्व हुए । स्वतंत होने के पश्चात् इतना तकनीकी विकास हुश्रा कि कोई ठिकाना ही नहीं श्रोर इस के बारे में बहुत सी बातें भी कही जाती हैं। लेकिन श्रफसोस

की बात यह है कि हमें हर साल इस विपत्ति का सामना करना पड़ता है । परस्पर विचारों का मतैक्य न हो, परस्पर कोई मत रेद हो, तब भी बात समक्ष में श्रा सकती है । लेकिन जब समी मानते हैं कि इन बाढ़ों का सामना करना चाहिये, इन से छुटकारा पाने का यल किया जाना चाहिये प्रोर सरकार स्वयं भी इस विषय में जागएक है, तो क्या कारण है कि इन पर श्राज तक काबू नहीं पाया जा सका है । मंत्री महोदय सज्जन प्रकृति के हैं । जब में उन की श्रालोचना करता हूं तो मुझ्ने बेद होता है। में तो समझता हूं कि सारे का सारा जो प्लार्नग है यह कहीं न कहीं गड़बड़ा गया है। जो योजना कमिशन बैठा हुग्रा है ग्रोर जो हमारी पंचवर्षीय योजनाग्रों के सम्बन्ध में बहुत बढ़चढ़ कर प्रचार करता है जब वह कहता है कि हम देश के श्दन्दर बहुत श्रच्छी नियामत लाने वाले हैं तो समझ्न में नहीं श्राता है कि वह कमिश्र इन बाढ़ों के विषय में क्या कर रहा है । यदि उस का दृष्टिकोण केवल एकपक्षीय है कि बांध बना दिये जायें, नहरें खुदवा दी जायें, तो मैं कहूंगा कि उन की घ्रदूरदर्शिता इस हृद तक पहुंच गई है कि वह सोच भी नहीं सकता है कि बाढ़े भी़ श्रा सकती हैं, देवी विपत्तियां भी श्रा सकती हैं ग्रौर उन के सम्बन्ध में क्या किया जाय ? यदि यह एक पक्ष योजना कमिशन का बिल्कुल ग्रधूरा है तो में बेद से कहांगा कि वास्तव में कोई योजना ही नहीं है। तकनीकी विकास के प्रति जो जनता का विश्वास है वह भी धीरे धीरे उठता जायगा। हम जानते हैं कि पहले मी बाढ़ें ग्राती थीं, दैवी विपत्तियां घ्राती थीं प्रीर उन को सहन करने के सिवा लोगों के पास कोई चारा नहीं होता था लेकिन झ्राज $\$ हम भाषणों के सिवाय कोई चारा नहीं पाते हैं । इस से श्रधिक म्रौर क्या कहा जाय । कितनी गम्भीरतापूर्वक, कितनी निष्ठापूर्वंक हम इस बात को कहें कि हिम नहीं चाहते हैं कि बार-बार यह बात यहां लायें, बार बार इस बात को कहने श्रौर सुनने
[श्रीं तन सिसं]
का भवसर आ्यायें। हम चाहते हैं कि सरकार प्याखिरी रूप से फैसला कर ले, देश की बाढ़ों को हमेशा के लिए नियंत्वित कर ले भन्यया योजना कमिशन को हटा दीजिये, बेकार में लोगों का यद्ह जमघट बैठा रखा है, माप ने । इस से बे हतर तो वही लोग हैं जो कम से कम उस स्थान के रहने वाले हैं, जो समझते हैं कि पानी का बहाव किधर है, किघर जा रहा है, भ्रोर किस तरह से उसे घटाया जा सकता है। इतने बड़े योग्य व्यक्तियों को योजना कमिशन में रक्खा जाता है लेकिन मैं नहीं जानता कि श्रपनी योग्यता को वे कब काम में लायंगे । में बहुत देर से सुनता श्रा रहा हूं कि इस का प्रबन्ध होने वाला है । में थोड़े से समय में उदाहरण दूंगा राजस्थान की छंग्रर नदी का । उस में हर साल बाढ़ श्राती है। वहां के लोगों को इस बात का भ्रभ्यास हो गया है कि वहां वर्षा हुई नहीं कि बाढ़ श्राई । में श्राश्वासन भी बराबर सुनता श्रा रहा हूं कि इस पर इतने करोड़ रुपये मंजूर होने वाले हैं जिस से कि साइफन बनाया जायेगा श्रोर पानी को दूसरे क्षेत्न में ले जाया जायेगा । लेकिन लगातार स्थिति वही बती हुई है । हर साल हजारों लाखों रुपयों का नुक्सान होता है । सूरतगढ़ फार्म है । वह लगातार घाटे में जा रहा है। वह सरकार की श्रपनी मिलकियत है। जब उस के सम्बन्ध में सरकार को चिन्ता नहीं है तो जनता के सम्बन्ध में उसे क्या चिन्ता होगी, यह मैं नहीं जानता । जो एक सरकारी सूरतगढ़ फार्म बना हुप्रा है उस को हर साल इस बाढ़ का मुकाबल: करना पड़ता है। पता नहीं सरकार इस सम्बन्घ में क्या करने वाली है क्या नहीं । में चाहता हूं कि जब भविष्य में हम यहां श्रायें तो कुछ राहत मिले । ऐसी परिस्थिति न हो कि हम ध्रपने को दैवी विपत्तियों से श्रसुरक्षित अ्यनुमव करें ।

घी सिहासन सित्ट (गोरखपुर) : हस सबन में फ्लड़, फारेन भफेमर्स थौर फूड

डिवेट हर बार होती है । तीनो समस्यायें भपनी जगह पर हल होने के बजाय उत्तरोत्तर गम्भीर होती जा रही हैं । फ्लड कंट्रोल बोर्ठ बना है, भ्रमी भ्राप के योजना भायोग ने बतलाया कि ऐसा किया जायेगा । गंगा फ्लड कंट्रोल की बात की गई । लेकिन क्या कंट्रोल हुम्मा, यह कहीं पर देखने में नहीं ग्राया। हमारे यहां उत्तर प्रदेश ने खास कर गोरखपुर, वलिया, भ्राजमगढ़ भोर देवरिया में हर साल फ्लड्स श्राते हैं श्रौर जनता दुखी होती है । भ्रमी नाव का जिक्र श्राया । जब कभी फ्लड श्राया तो कमेटी बैटती है घौर यह विचार किया जाता है कि हर गांव में कम से कम एक नाव की व्यवस्था कर दी जाये, जिस में श्राधा रुपया सरकार दे श्रोर श्राधा रुपया गांव सभा दे । फ्लड् गया, नाव की व्यवस्था गई, फ्लड श्राया, क्यवस्था प्रारम्भ हुई । लेकिन नाव श्रभी तक नहीं बनी । कई बार यह मुझाव दिया गया कि गांव सभायें नाव श्रादि का खर्च दें । लेकिन उन के पास कोई सुरक्षित निधि नहीं है । श्रगर यह सम्भव हो तो धीरे-धीरे सरकार नाव बना दे घ्रोर गांव सभाप्रों से घाषा घन लेना ही हो तो ले ले, लेकिन नाव दे दे । लेकिन यह व्यवस्था श्रभी नहीं है ।

दूसरी बात यह्ह है कि एक योजना हुई थी गांवों को ऊंचा करने की हमारे प्रदेश में। काफी गांव कागज में ऊंचे किये गये, कुछ मोके पर भी लोग गये, करोड़ों रपया हस पर व्यय किया गया । मगर गांव अंचे नहीं

हुए। घर कुछ ऊंचे जरूर हुए कहीं कहीं । किसी ने श्रोवरसियर को रुपया दे कर ठीक कर लिया तो उस का घर ऊंचा हो गया । हर्ष की बात है कि हमारे श्री राव वहां गये थे । उन्होंने गोरबपुर के गांवों को देखा, उन्होंने उन के घरों को ऊंचा करने की मंजूरी दे दी। लेकिन बीच बीच में वैसे ही गड्डे पड़ हुए हैं। हम ने ए币 पोजना बनाई गांकों को ऊंचा करने की $\because$ बाढ़ से पहले गांव ऊंचे कर दिये जायें ।

एक माननीय सदस्य : ग्राप के वहां होते हुए भी वहां पर लोग खा जाते हैं ।

घी सिहासन नसह : प्रोवरसियर श्रोर सभार्पति सब बा जाया करते हैं। यह सब चल रहा है । इन्वायरी हो रही है। कई गांवों में मिट्टी नहीं पड़ी लेकिन गांव ऊंचे हो गये । श्राप ने हमारे सुझाव को माना। मैंने सुझाव दिया कि गांव ऊंचा करने के लिये विलेज रेंजग एक्ट बनाया जाये जिस के ग्राधार पर गांव ऊंचे किये जायें । प्रोर उन के चारों तरफ पोखरे बना दिये जायें तो मिट्टी मिलने में श्रासानी हो जायेगी। ज्यादा मिट्टो की ठलाई नहीं करनी पड़ेगी ग्रोर गांव भी समतल हो जायेंगे। जहां जहां लोग गांवों में बसे हुए नहीं हैं उन को मजबूर किया जाये कि वे वहां ग्रा कर बस जायें। वहां पर एक नाव दे दी जाय श्रोर मसला हल हो जायेगा । लेकिन ग्रभी तक कुछ नहीं हुप्रा । बड़ी प्रसम्नता की बात है कि श्राप ने श्रादेश दे दिया है कि इस म्राधार पर गोरख्युर में चार गांव ऊंचे किये जायें । मंनी महोदय के जाने के बाद जून महीने में हमारे यहां ईंजीनिग्रर अ्याये कि राव साहब का ग्रादेश है गांवों को ऊंचा करने का श्रोर हम इस बार को लेते हैं। हम ने कहा कि गांव जून में ऊंचा नहीं होगा । घ्रगर गांव को ऊंचा होना है तो मार्च के पहले होना चाहिये जब कि

पानी नहीं रहेगा । इसके बाद दूसरी बाढ़ बांधी लेकिन हाल बिगड़ता गया । मैं बतलाना चाहता हूं कि हर साल गोरखपुर में फ्लड नुक्सान पहुंचाता है 1 इस का कारण यह है कि बराब बांघे हुए बांधों में से करोब करीज एक तिहाई बांघ टूट गये । उनके टूट जाने से पानी का फंसाव हो गया प्रोर बाढ़ की स्थिति इतनी विषम हो गई । जहां पर बांघ बने थे वहां पर जब राव साहब गये थे तो देहाती लोगों ने उन से कहा कि साहब श्राप बांघ बनाते जायॅंगे और हम डूदते जायेंगे क्योंकि जितनी श्रोपेनिग थी नदियों की वह बन्द कर दी गई है। उन को बुलवा दो, हमें बांधों की कोई जस्रत नहीं है। जितना भी बहाव था नदियों का सब बन्द कर दिया गया। उन नदियों को पुनः बोल दिया जाये। श्रगर श्रोर कुछ नहीं तो श्राप रेगुलेटर लगा दें तो भी बाढ़ का निराकरण हो सकता है।

फ्लड कंट्रोल बोर्ड क्या करता है । केवल बांघ को बांघने की योजना । मुद्षे स्मरण है कि यू 0 पी 0 की सरकार ने, जहां तक मेरी जानकारी है, इस सम्बंध में एक भ्रायोग बनाया था। उस श्रायोग ने इस बात का फैसला किया कि बांध बांधना बाढ़ को रोकने का कोई हल नहीं है, लेकिन इस श्रायोग के फैसले के बाद भी बांधों का बनाना श्रारक्भ हो गया। बजाये रोकने के बनना शुरू हो गया । श्राप इस की जांच कर लें । उन्होंने कहा था कि बांध बनने नहीं चाहियें। श्राज कल बाढ़ भ्राती है तो लोग दौरा करने के लिये तैयार हो जाते हैं । मेरा एक सुझाव है कि जब बाढ़ श्राये तो बाढ़ से घबराना नहीं चाहिये। बाढ़ के बीच में रहने वाले श्रादमी बाढ़ से घबराते नहीं हैं क्योंकि उस से मिट्टी श्भच्छी घ्राती है । वे घबराते कब हैं, जब फसल का नुक्सान होता है, षर गिर जाते हैं । इसलिये गांवों को ऊंचा कर दिया जाये जिस में घर न गिरें। फसल के लिये कुछ व्यवस्षा कर दी जाये । हमारे क्षेत्र में सिचाई की व्यवस्था भ्छा होनो
[श्रो संसः़सन संसह]
चाहिये ताकि किसान फसल पैदा कर ले । जितनी मी खरीफ की फसल होती है वह साठ या सत्तर दिनों में तैयार हो जाती है। भगर वह मई म ${ }^{\mp}$ नें में बो दी जाये तो वह्ह तैयार हो जायेगी। प्रायः जुलाई या घगस्त में बाढ़ पाती है। मई प्रोर जून में फसल इतनी भागे बढ़ जायेगी कि बढ़ से उस को नुक्सान नहीं होगा । लेकिन भ्रब तक इसके लिये कोई योजना नहीं है । लेकिन घ्रभी तक इसके लिये कोई कार्यंकम नहीं है । न कोई ईरिगेशन की योजना है म्रोर न कोई पस्पिग सेट़स की योजमा है । ट्यूबबेल लग दें तो भी उनके खाने की समस्या हल हो सकती है । इससे नाव की समस्या भी हल हो जायेगी । देहात में रहने वाला बाढ़ का स्वागत करेगा क्योंकि उस की मिट्टी भ्रच्छी होती है । ग्राप इस पर विचार के तो कम से कम हमारे क्षेत्र में इससे बड़ी राहत लोगों को होगी । भ्र जितने बांध बने हुए हैं उन से जितनी नदियों का बहाव रकता है उन को श्रोपेन करे, सड़कों को प्रोपेन करे, जो नेचुरल बहाव है नदियों का उस से मिला दें, गांवों को कुछ ऊंचा करे, ग्रर्ली कारिंग के लिये कुछ पानी का प्रबंध करे तो लोगों को कम से कम चना गॅहूं, तो मिल सकेगा ।

श्री लहरी सिह : पंजाब स्टेट की ग्राज हालत यह है कि जितने जिले हैं म्रमृतसर से ले कर दिल्ली बार्डर तक, उन का एक भारी हिस्सा ग्राज पानी में डूबा हुग्रा है। मिनिस्टर साहब को मालूम है । यह बात नहीं कि यह उन को मालम नहीं है । जो स्टेट श्रनाज मी काफी पैदा करती थी, जहां मवेशी भी काफी होते थे, हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े बैल घ्रोर भैस जो मुछैया करती थी, भ्राज भ्राहिस्ता घ्राहिस्ता स्टेट की तकसीम होने के बाद हालत खराब होती जा रही है। दो सालों से भाहिस्ता श्राहिस्ता वहां के श्रनाज की पैदावार घटती चली जा रही है, वहां के मवेशी खत्म होते

जा रहे हैं । भ्रगर इस हालत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो पंजाब स्टेट खत्म हुई समझिये ।

मैं चन्द तजवीज श्राप के सामने पेश कर दूं । जिस बक्त पंजाब की तकसीम हुई उस के पहले हमारे बहुत से क्रेन्स पाकिस्तान के रक्व में से गुजरते थे श्यब वह इलाका पाकिस्तान में ध्रा गया श्रोर हमारा पानी निकलना बन्द हो गया । उन ड्रेन्स के बन्द होने से हमारे इलाके में पानी भरा हुग्रा है । श्रोर तकसीम के बाद उन ड्रेन्स के बदले में कोई ड्रेन्स का श्रोर सिस्टम नहीं बनाया गया । मेरी दरख्वास्त है कि जो हमको तकसीम की वजह से नुक्सान हुग्रा है घ्रोर जो ड्रेन पाकिस्तान ने बन्द कर दिए हैं उनकी वजह से जो पानी जमा हो जाता है उसके निकालने का तो इंतिजाम किया जाए ।

दूसरे पंजाब में नहरों से बहुत ज्याद: श्रान्पाशी होती है। इनमें भाखरा नहर को छोड़ कर बाकी नले कच्ची हैं घ्रोर उन से सीपेज की वजह से बहुत नुक्सान हो रहा है। मेरा सुझ्झाव है कि जिन इलाकों में यह सीपेज होता है उन में सारे में श्रगर ग्राप नहरें पक्की न कर सकें तो कुछ पंचेज में पक्की कर दें ।

दूसरी बात मुफे यह कहनी है कि प्रगर श्रापको वाके में पंजाब को बसाना है तो जहां ध्राप धोर चीजों पर करोड़ों रुपया खरं करते हैं, वहां एक सीपेज ्र्रेन बना दीजिये। इसके न होने से वहां दो साल से कम प्रनाज पैदा हो रहा है । पंजाब का बंल मजबूत है, भादमी भी मेहनती है। लेकिन इस बाटर लारिग की वजह से लाचार हो रहा है मोर इस वजह से उसकी फसल बराब हो जाती है 1

पंज्ञाब की छोटी सी स्टेट हैं। वहां पांख हजार गांबों को पानी से नुक्सान हो चुका है । इसमें मिनिस्टर साहव का रुसर नहीं है, प्रानिंग का कमूर है। पंजाब के लिए

Shri Liladhar Kotoki: I shall come to it, Sir. But before that I want to join my friends from Punjab in urging the Minister to do all that is oossible to remove the difficulties created by flood and water-logging in Punjab.

It is not true that there is no flood in Assam. The statement itself refers to floods in Assam. The statement that was laid on the Table of the House on the 7th September says on page 4:

> "The damage that has occurred so far and my inspection of the areas convinces me that a very thorough and competent organisation is immediately called for for the maintenance of flood embankments in Assam. The standards of maintenance have also to be immediately improved. As regards the erosion which has been the main cause for large-scale damage, it is necessary to find out economical methods of tackling this problem. These erosions shift from place to place and area to area. So they require continuous and constant investigation and study for effectue control."

So, Sir. . . (Interruptions.)
Mr. Speaker: The simultaneous translation apparatus should be switched off when it is not in use.

Shri S. M. Banerjee: It is a constant disturbance.... (Interruptions).

Shri Liladhar Kotoki: So, this shows that floods control measures so far taken in Assam have not had the desired effect.

In this connection, I would refer to the Report of the High Level Committoe on Floods published in 1958 in which various recommendations were made for control of floods in Assam. I will only request the hon. Minister to just enquire whether measures so far taken conform to the recommendations made in the High Level Committee Report.

## [Shri Liladhar Kotoki」

suring his tour recently the hon. munuster observed that ne reaused tne mignnutude of the noods in Assam. 1 must express my grautude to the hon. Minnster tor ms suggestion last year to ciose the Kalang raver and its execution in a very speedy way wnicn has saved the enure ausurict of Nowgong inciuding the Nowgong town. Simuar measures ougnt to have been taken to save a large number of villages and towns that have now immersed in the Branmaputra and the Barak and their triputaries. 'lherefore, the question of erosion has posed toady a more serious probiems than the nood problem, whach is serious as it is. I would urge the hon. Minister to apply his muna to tackie the proDiein or erosion which is eaung away large areas in my state. 1 nave no tume to go into the ngures and convince non. Mempers of the conossal extent of the ettects of erosion. Floods cause misery to the peopie for a short tinie but there are some beneficial results wnen the Houds recede. So far as erosion is concerned, the damage is permanent. It eats away villages and towns; peopie are uprooted and they have to be rehabilitated elsewhere. it is a very difticult problem that has arisen in my State. The problem $1 s$ also too big for a State like Assam to tackfe. Therefore, my submission is, here is a case where the Centre must take the full responsibility of tackling the probiem of flood and erosion caused by the Brahmaputra and the Barak.

In this connection, Sir , I would like to refer to the very right step that has been taken by the Government to tackle the problem of sea erosion caused to the coasts of Kerala. In that State it was found necessary to have the advice and services of international experts. So far as erosion caused by the mighty Brahmaputra is concerned, I submit, it will perhaps be necessary to requisition the services of international experts to advise the Central Government as to how to tackle this problem. It may also be necessary to
get aid from other countries because it will we a very colossal programme.

Sir, I know my time is up. Therefore, while concluding I will again request the Minister to give his carerul and earnest thought to salvage our State from the damages of flood ana erosion.

धी क० ना० सिवारी (वगहा) : घ्रध्यक्ष महोदय, साल ब सल हम हाउस में छाढ़ की с हस रखते हैं घ्रौर बाड़ रमरया के बारे में विस्तार से श्रपने विन्बार प्रकट करते हैं। हम लोग घ्रपनी तमाम हाते कह जाते हैं। उस के बाद सेकेटरियट या मंत्री महेदय के विभाग से सम्बन्धित श्रधिकारी उस की बाबत एक रिपोर्ट तयार कर के भेज देते हैं श्रोर उसी की बेसिस पर यह मिनिस्टर्स लोग यहां पर हमें जवाब दे देते हैं लेकिन उस से श्रागे हम नहीं बढ़ते हैं। नतीजा यह होता है कि जब हम लोग जनता में जाते हैं श्रोर जब हम से वहां पर पूछा जाता है कि गये साल में बाढ़ की रोक थाम के लिए सरकार की श्रोर से क्या किया गया है तो इस पर हमारा मुंदू बंद हो जाता है म्रोर हम लोगों को कोई तसल्लीबख़श जवाब नहीं दे पाते हैं । इस लिये मेरा कहना है कि घ्रब यह बाढ़ के बारे में सरकारी रिपोर्ट के श्राधार पर मिनिस्टरों द्वारा वही घिसा पिटा जवाब दुहराया जाना बंद होना चाहिए । बार बार वही फिगसं उनके द्वारा देते जाना भ्रब रुकना चाहिए। उन्हें देखना चाहिये कि श्राख़िर वहु काम कितना घ्रागे बढ़ा, श्रगर नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा श्रोर भविष्य के लिए उसका माकूल इलाज होना चाहिये । मुक्षे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस के लिए ठोस क़दम उठायेंगे ।

श्रभी एक श्रन्य साथी माननीय सदस्य ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया । मैं भी मानता हूं कि बाढ़ का जितना बड़ा सवाल है उस से

कम बड़ा सवाल कटाव का नहीं है । बाढ़ से जो नुकसान होता है उस से ज्यादा नुकसान कटाव में होता है। इसलिये में सरकार का ध्यान इस श्रोर भी खींचना चाहता हूं कि जितनी मुस्तंदीं बाढ़ के सवाल को हल करने में लगाई जाय उतनी ही मुस्तंदी से कटाव के सवाल पर भी ध्यान दिया जाय। श्रोर उस के सम्बन्ध में श्रावश्यक कार्यवाही की जाय ।

श्रध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो यह फीगर्स हम लोगों के सामने दी हैं उन के मुताविक्र श्रांघ प्रदेश, श्रसम, बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा पंजाब व राजस्थान सभी प्रान्तों के सम्बन्ध में फलड डिमेज के बारे में एनफौरमेशन दी गई है । समय की कमी के कारण मैं सब का जिक्र इस समय ग्रलग ग्रलग करने में ग्रसमर्थ हूं लेकिन जो टोटल उन्होंने दिया है उस के बारे में कहना चाहूंगा। टोटल तो उन्होंने दे दिया है हालांकि बहुत सी जगहों में कोई फीगर्स नहीं दी गई हैं जैसे कि गुजरात के वास्ते लिख दिया गया है कि इनफोरमेशन एवैटेड । जे० एंड के० के लिए लिख दिया है कि इनफोरमेशन एवैटैंड मद्रास के बारे में उन्होंने निल लिखा है । उड़ीसा के बारे में उन्होंने लिखा है कि इनफौरमेशन नौट रिमीब्ड। हिमाचल प्रदेश की बाबत भी लिखा है कि इनफोरमेशन नोट निसीब्ड 1 पोंडंचिरी के बारे में निल लिखा है । बाकी जो फीगर्स दी हैं उन में भी बहुत. से श्राइटम्स उन्होंने कह दिया है कि श्राइटम्स नौट रिसीब्ड, निल । छोड़ दिये हैं ग्रोर जो फिगर्स दिये भी हैं वे कम्प्लीट नहीं हैं। जो भी फीगर्स उन्होंने दिये हैं उस के ग्राधार पर यह देखा जाय कि देश को कितना नुकसान बाढ़ से पहुंचा है, टोटल को श्रगर देखा जाय तो पता लगेगा कि टोटल एरिया एफैक्टैं 60.98 लाख एकड़ है। द्रूसरा टोटल नम्बर भौफ़ विलैजजज्र

ग्रफंक्टंड 17991 बतलाये गये हैं । इसी तरह से टोटल पापुलेशन ग्रफैक्टंड 65.92 लाख हैं। टोटल ऐरियाज डैमेज टु कोप्स में टोटल ऐरिया 29.85 लाख एकड़ है लेकिन जहां उसकी वैल्यू लगाने का सवाल है वह उन्होंने बड़ी श्रासानी से छोड़ दिया है भौर उस कोलम में उन्होंने लिख दिया है नौट ऐराइब्ड ।

भध्यक्ष महोबय : माननीय सदस्य का सारा समय तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने में ही निकला जा रहा है ।

क्री क0 ना0 तिवारी : बिहार के सम्बन्ध $广$ मैं ग्रापका ध्यान श्रावर्वषित करना चाहता हूं। i चम्पारन का रहने वाला हूं । चम्पारन, एरभंगा ग्रोर नोर्थ बिहार के सभी जिले क़रीब क़रीब बाढ़ से पीड़ित होते हैं। बिहार में श्रापने श्रपने स्टंटमेंट में बतलाया है कि टोटल ऐरियाज एफैक्टैड 28.89 लाख एकड़ हैं। उस के नम्बर श्रोफ विलैजजज की तादाद 4730 है । टोटल पापुलेशन एफैक्टंड 38.13 लाख है । डैमेज टु कौप्स का टोटल एरिया 12.49 लाख एकड़ है ग्रोर उस डैमेज की वैल्यू 1710.24 लाख रूपये श्रांकी गई है । डैमेज टु हाउसेज़्र की वैल्यु 40.23 लाख रुपये है। हैड्स श्रौफ़ कैटिल लौस्ट 52 है श्रौर इसी तरह से श्रौर भी नुकसान के श्रांकड़े दिये गये हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि इन फीगर्स को देखने से मालूम हो जायगा कि बाढ़ से वहां पर कितनी क्षति होती है । हर साल हमारे यहां जितनी भद्र ₹ौप है । जितना खाने का श्रनाज भादों में होता है वह सारे का सारा नष्ट हो जाता है। कटाव की वजह से हजारों श्रादमी बेघर हो जाते हैं। ईस्ट बंगाल से श्राये हुए रैफयूजीज को श्राप यहां पर बसाते हैं लेकिन हजारों श्रादमी जो बाढ़ ग्रोर कटाव से तबाह व बर्बाद हो जाते हैं उन को श्राप जमीन नहीं दे सकते हैं उनको घर बसाने के लिए भी ज़ीन नहीं
[श्री क० न० तिवारं ${ }^{\text {] }}$
दे सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि बाढ़ से ग्रोर कटाव से जो भी राहत झ्राप बिहार को नोर्य बिहार को दिला सकें वह दिलाने के बारे में उचित व श्रावश्यक कार्यवाही करें।

धी काझोराम गुप्त (मलवर) : श्रष्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे डा० के० एल 0 राव भ्रपने विषय के बहुत बड़े विद्वान हैं लेकिन हमारे इतिहास की सम्भवतः उन्हें पूरी जानकारी नहीं है । कुछ दिन हुए जब यह बयान दिया गया कि यह साहषी नदी श्रब की बार ही बहुत तूफ़ान कर चुकी है । मेरा निवेदन है कि साहबी नदी पिछले 50 वर्ष से जब से मैं ने होश सम्भाला है तब से हर पांचवें प्रोर सातवें वर्ष यह तबाही लाती है ग्रोर यह तबाही न केवल राजस्थान में श्राती है बल्कि पंजाब में, जिला गुढ़गांव ग्रोर दिल्ली में भी ग्राती है । जब से राजस्थान बना है तब से हमने यह प्रयास किया कि ग्रलवर जिले में कम से कम एक बांघ बांध दिया जाय लेकिन उस बांध को बांधने के लिए जो भी योजना बनी उस को इंकार कर दिया गया । पहले कहा गया कि इस में रेता श्राता है । उस के बाद कहा गया कि इस में 75 लाख रुपया लगेगा मोर उस का 4 प्रतिशत लाभ नहीं मिलता है । फिर कहा गया कि इस से एक बांष बनेगा जिस में नुकसान 20-25 हजार रुपये वर्षिक होगा लेकिन श्राज ग्रकेले श्रलवर जिले में $50-60$ लाग्र रुपये का नुकसान हो गया श्रोर जो तबाही पंजाब घ्रोर दिल्ली में बचती वह तबाही भी हुई घ्रोर करोड़ों रुपयों का नुकसान मी हो गया । श्राज तक उस बांध के बारे में यहु नहीं कह सके कि वह क्यों नहीं बांधा जा रहा है ? मैने कंसलटेटिव कमेटी में भी इसको कह्रा था तो ताया था कि इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी हम लंगे। यह हालत

जब बाढ़ के बारे में हो तो फिर क्या किया जा सकता है ?

मुक्न से पहले माननीय राव गजराज सिह़ ने राजस्थान तीन बांधों की तामीर के लिये कहा है 1 मेरा तो कहना है कि तीन के बजाय भगर एक मी बांध बंध जाय तो भी बहुत कुछ काम हो सकता है ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यहां कुछ ऐसा मालूम होता है कि जो ज्यादा पुकार सकता है उस की ज्यादा सुनी जाती है । इस रिपोर्ट में भरतपुर के बारे में बहुत बड़ी बात कही गई है किन्तु मैं निवेदन करूं कि श्रलवर क्षेन में ज नुकसान हुम्मा है शायद काग़जों में वह बहुत थोड़ा श्राये में झ्रभी 26 तारीख को वहां से हो कर श्राया हूं प्रोर में ने देखा है कि वहां करीब 50 गांव ऐसे हैं जिनकी कि हालत यह हो गई है कि उनकी जमीनें समाप्त हो गई हैं घ्रोर उन के कम से कम 2000 या 2500 घर नष्ट हो गये हैं शौर करीब 30 फ़ीसदी लोगों के पास शाम का खाना भी नहीं है । वहां पर यह दशा है कि 50 लाख र्पये का नुकसान केवल उसी जगह पर हो गया है, जब कि गवर्नमेंट के स्टेटमेंट में सारे राजस्थान में शायद 52 लाख रुपये का नुक्सान दिखाया गया है। जब कभी बाढ़ म्माती है, तो सरकारी घ्रफ़सर इस कोशिश में रहते हैं कि कम से कम नुकसान दिखाया जाये, ताकि जनता को मालूम न हो जाये कि तबाही कितनी है । वहां यह हालत है कि भ्रभी तक कुछ गांव नदी के पानी से भरे हुए हैं। वहां जीप नहीं जा सकती है । लंग पैदल जाते हैं। में स्वयं भी पैदल ही गया था ।

इमदाद के बारे में पूछने पर कलैष्टर साहब ने कहा कि हम ने ऊपर लिख दिया है, लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा, वह भ्रभी तक काग़जों पर ही है घ्रोर कोई कार्यवाही

नहीं की गई है । बदनसीबी यह है कि मुक्ष से पहले एक एम० एल० ए० वहां पर पधारे, तो वहां का बी० डी० घ्रो० ताश खेलते मिला। जब मैं एम एल० ए० के साथ वहां गया, तो तीन बचे दफ्तर पर ताला लगा हुप्रा मिला श्रोर सब लोग ग़ायब थे। यह हालत उस सरकार की है, जो कि बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने का दम भरती है ।

जब वहां बाढ़ श्राई, तो मुझे देवयोग से यहां एक मिटिंग में जाना पड़ा । मेरे पीछे वहां के एस० डी० घ्रो० ग्रोर कांग्रेस के एक नेता वहां पहुंचे प्रोर उन्होंने इस स्थिति को भी श्रपना राजनीतिक साधन बनाया। उन्होंने इस प्रकार का ताना दिया कि विरोधी पक्ष के लोग इस वक्त क्यों नहीं ग्राए । लेकिन जनता श्रब इतनी श्रनजान नहीं रही है ग्रोर वन समझ चुकी है कि इस तरह की बात कहना झ्रच्छी बात नहीं है । लोगों ने इस का कड़वा जबाब भी दिया ।

यदि साहबी नदी की समस्या को हल करना है, तो मुझ्न से पहले श्री गजरार्जसंह राव ने जों सुझाव दिये हैं, वे बहुत ही टोस सुक्षाव हैं; छसलिए उन पर श्रमल फरना चाहिए।

उ० राव महोदय ने जो को-मर्भाडनेटेटंग कमेटी बनाई है, वह्ह केवल यह्न न देखे कि वर्तमान ज्वालत क्या है, बस्कि वह इस समस्या कों दूर तक देखने की कोशिश करे । इस कमेटी को केवल यही नहीं देखना चर्णाये कि पानी कहां से घ्राता है, बल्कि रेलवेज़ ने पुराने जमाने से जो हमारी हालत बिगाड़ी हुई है — ब़ास तोर पर से पटौडी के हलाके में तबाही ला दी है.— जब तक यह कमेटी उस पर विचार कर के ऐसा कोई उपाय नहीं निकालेगी कि रेलवे लाइन के नीचे से पानी कैसे निकाला आये, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी ।

यह जो तरीका है कि बढ़ ग्राई ग्रोर कहु दिया कि हम कुछ देंगे, लेकिन रुार्य में एक पंसा भः नहीं पहूंचता है, इसंजे कोई लंम नहीं होता है। मेरा सुक्षाव है कि भारत सरकार सब सरकारों के समथ मिल कर किसी प्रकार एक फंड नाए, ताकि बाढ़ का बीमा किया जाये ग्रीर इन वक्त लोगों की जिन्दगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वह न्द किया जाये । जन तक हम बाढ़ के बारे में बीमे की कोई योजना नहीं बनायेंग, तब तक ग़रीब लोगों के करोड़ों रुपयों का नुक्सान होता रहेगा । गांवों में जो तबाही श्राती है, वह ग़रीब पर श्राती है । ग्रमीर का पक्का मकान तो बच जाता है। ग़रीब श्रादमी श्रोर हरिजन इत्यादि गांव से बहर पढ़ेंरहने हैं, ग्रौर डन को खाने के लिए अ्यनाज नहीं मिलता है। हमारे यहां यह दशा हो रही है कि खेंत के लिए बीज नहीं हैं, खाने के लिए ग्रनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, चीज़ों ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है।

श्री बडे (खारगोन) : रहने के लिए मकान नहीं है ।

धी काझोराम गुप्त : मकान नहीं है। जब चद्द्र के लिए कहा गय, तो जबाबं मिला कि हम ने वहां भेजने के लिए कोटा मन्जूर कर दिया है श्रोर हम भारत सरकार से बाढ़ पीड़ितों के लिए ध्रलहदा क्वोटा मांगेंगे। में समक्षता हूं कि जब वे लोग मर चुकेंगे ओ्रोर उन का दम निकल चुकेगा तब शायद वह कोटा वहां पहूंचेगा । उस से कोई लाभ नहीं होगा ।

बाढ़ की समस्या सारे देश की समस्या है, किन्तु जिन क्षेत्नों की य विशेष समस्या है, उन में राजस्थान, पंजाब, यू० पी०, बिहार श्रोर दिल्ली इत्यादि श्राते हैं। सरकार को इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए, ताकि श्रगले वर्ष भी हम को यहां यही कथा सुनने को न मिले और हमें इस प्रकार के भाषण न देने प⿳े़ें।

Shri Bade: Please take not of crop insurance.

श्री योगेन्र्र सा (मघुवनी) : घघ्यक्ष महोदय, सन्त तुलसीदास ने कहा है :

ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुण कपि रूप दिखावा

बाढ़ रोकने की कोशिश जितनी ही की गयी बाढ़ उतनी ही बढ़ती जा रही है। मेरी समक्ष में नहीं भ्राता कि यह बाढ़-नियंन्नण विभाग है या बाढ़-निंत्वण विभाग है-यह विभाग बाढ़ का नियंत्रण करता है या बाढ़ को निमंत्रण देता है । में श्रपने यहां की बात बताना चाहता हूं। हमारे यहां के लोगों का कहना है कि बाढ़ पहले तो एक दैवी विपत्ति य-। भौर भ्रब वह सरकारी सृष्टि भी हो गई है सरकार की ग़लत योजना के कारण भी लोगों को बाढ़ का बहुत बुरा फल भोगना पढ़ता है।

में कोसी के पश्चिमी तट-बंध का जिक्र करना चाहता हूं । वहां श्राज हालत यह है, कि तट-बंध के श्रन्दर जितना पानी होता है तट-बंघ के बाहर उस से ज्यादा पानी होता है। मेरा घर तट-बंध के श्रन्दर है। में दो तटबधों के ग्रन्दर रहने वाला श्रादमी हूं, लेकिन तट-बंध के बाहर के लोग मेरे गांव में शरणार्थी बन कर श्राते हैं भ्रोर जिन गांवों में कमी पानी नहीं जाता था, वहां की फसलें मारी जाती हैं । भ्राज वहां पर यह दृश्य है। में उा० राव का ध्यान ब़ास तोर से हस भ्रोर श्रार्कषित करना चाहता हूं कि कोसी के पश्चिमी तट-बंघ न दर्जनों नदियों का मुंह बन्द कर दिया है । तिलजगा, घोरदा, पांची, पर्वता, बरक, धनजंया, वलान, गहुंश्रा श्रादि कई नदियों का मुंह बन्द कर दिया गया है। कितनी नदियों का नाम मैं गिनाऊं ? लेकेक हून नदियों के पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं छा गया ।

जो थोड़े स्लस-गेट बने, उन की भ्रजीब हालत है । जब रिवर-साइट में, नदी की तरफ़,

पानी कम होगा, तब तो गांव की तरफ़ से बांघ के बाहर का पानी स्लूस होकर निकलेगा, भ्रन्यथा पानी नहीं निकलेगा। पानी निकलने का रास्ता क्या होगा ? जिन नदियों में ब़ास कर के वालू भाता है, उन की हालत यह होती है कि बालू के बराबर प्राते रहने से तट-बंष के मीतर वालू जमा होता है मोर तट-बंघ के भ्द्दर का स्तर ऊंचा होता रहता है । हस प्रकार सललन्वस्ल कम पनी पाने पर मी वह दृश्य पैदा हो जाता है, जो कि बड़ी हढ़़ के समय होता है। 1954 में कोसी में सवा श्राठ लाख क्यूसिक पानी डिस्चार्ज हुश्रा था लेकिन श्रब दो तीन लाख्ब क्यूसिक पानी के डिस्चार्ज होने पर भी वह दृश्य पैदा हो जाता है, जो सवा प्राट लाख क्यूसिक पानी के डिस्वार्ज होने पर होता था।

पिछले सात क्राठ बरसों में नदी में बालू जमा हो गया श्रोर तट-बंघ के क्रन्दर ज़ीन का स्तर ऊंचा उठ गया । इसलिए प्रोटक्टिव बांध बनाने से पहले नदी के बालू की समस्या का भी श्रध्ययन किया जाये । कोसी बैराज का जीवन श्रनिश्चित है । उस के जीवन को सुरक्षित रबने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो कोठार उैम बनाने की योजना थी, श्रमी उस का श्रनुसंघान चल रहा है । कोसी योजना पूरी हो गई, लेकिन उस को बचाने की योजना का श्रभी घ्रनुसन्धान चल रहा है, जब कि दस बरसों में पूरी कोसी योजना के पूरे पैसे व्यर्य हो जायेंगे, भर्रों रपये पानी में बह जायेंगे ।

डा० राव को भ्ष्ही तरह पता है कि कुनोली प्रोर उलवा के नजदीक तट-बंध को ख़तरा क्यों होता है। वह हंजीनियरों की ग़लती से होता है। भ्रमी बंराज बना। बैराज हो कर पानी निकाला गया । उस को लम्बा रास्ता देना चाहिए था। लेकिन बहुत लम्बा रास्ता न दे कर चार मील के श्भन्दर उस पुरानी धारा में मिला दिया गया। जिस नदी में लाबों क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज होता है।

उस नदी के बहाव को कुछ ही दूरी पर ले जा कर पुरानी नदी में गिरा दिया गया । श्राज हालत यह है कि एक साल में एक एक, डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपये उस तट-बंध की रक्षा के लिए ख़र्च किये जाते हैं । इस प्रकार श्रवेजानिक योजना, ग्रनसाइंटिकिक प्लार्निग से सरकार प्रोर इस देश का नुक्सान हो रहा है ।

में एक उदाहरण देना चाहता हूं । कमला वलान का पूर्वी तट-बंघ जयनगर से शुरू होता है श्रोर कोसी का पश्चिमी तट-बंध कुनोली से शुरू होता है । यहां दोनों की दूरी पचास मील के लगभग है । मधेपुर श्रंचल में श्रा कर, भेजा श्रौर भगवानपुर गांव के नजदीक श्रा कर, दोनों तटनबंधों की दूरी तीन मील के लगभग है । बीच में जहां रेलवे लाइन है वहां उसकी दूरी चोदह मील रह जाती है। में राव साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार मध्रेपुर श्रंचल को भी बचंना चाहती है या नहीं ? वहां एक समुद्र जैसा दृश्य उपस्थित हो गया । एक तरफ रेलवे का बांध है दूसरी तरफ कोसी का पश्चिमी तट-बंध है ग्रोर तीसरी तरफ कमला बलान का पूर्वी तट-बंध है श्रोर दोनों की दूरी तीन मील है। पचास मील के एरिया में से जो पानी ध्रा जाता है उससे मधेपुर श्रंचल एक समुद्र जैसा बन जाता है ग्रौर जिन गांवों में कभी पानी नहीं श्राता था वहां भी श्रब जीवन नरक जैसा हो गया है ।

ग्रख्वत्रार में भी मैंने इस चीज़ को दिया था प्रोर श्रधिकारियों को मैंने निमंन्नण भी दिया था कि वे श्रा कर इसका ग्रध्ययन करें कि तट-बंधों के निर्माण के बाद कितने पानी का बहाव रुक गया है श्रौर कितने पानी के बहने का रास्ता रखा गया है म्रौर किस तरह से सैकड़ों गांवों का उद्धार किया जा सकता है । श्रगर उनका उद्धार नहीं किया गया तो मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि न केवल श्ररबों रुपया पानी में चला गया है श्रोर चला जाता रहेगा बल्कि लाखों भारतीय नागरिकों का जीवन नरकमय बन गया है

श्रोर बनता रहेगा । मुझे श्राशा है कि डाक्टर राव श्रवश्य इस श्रोर ध्यान देंगे ।

भी जगवेब सिह सिदान्ती : जो बातें श्रभी चोधरी लहरी सिह जी घ्रोर राव गजराज सिह जी कह चुके हैं, उनको में दोहराना नहीं चाहता हूं। एक बात का मैं निराकरण करना चाहता हूं । हमारे दिल्ली के भाई श्री नवल प्रभाकर जी ने कहा है कि पंजाब वालों ने उनको डुबाया है पंज ब वालों ने दिल्ली वालों को डुबाया है ।

एक माननीय सबस्य : वह चले गये हैं 1

धी जगबेव सिह सिद्धान्ती : चले गये हैं तो क्या हुग्रा, चले जायें। में उनको कहना चाहता हूं कि पंजाब उनको डुबाता नहीं है । जो स्वाभाविक पानी श्राता था घ्नज्जर की झील का नजफगढ़ की झील में वह पानी पहले वह निकलता था, जमुना में जाता था। दिल्ली व लों ने, यहां के श्रख रर वालों ने चिल्लाना शुरू किया श्रोर उसका नतीजा जो कुछ हुग्रा वह श्रापके सामने है । यहां पर कालोनीज्र बसा दी गई हैं जहां पानी बहता था वहां बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी कर दी गई हैं ग्रोर पानी के बहाव को बन्द करं दिया गया । जब यह चिल्लाते हैं कि दिल्ली बह गई इस में में कहना चाहता हूं कि पंजाब का कोई कसूर नहीं है । ढांसा बांध जो श्रापने बनाया है, उसके बारे में में कहना चाहता हूं कि यह न केवल गैर कानूनी है बल्कि इसको बना करके श्रापने बड़ा भारी जुल्म किया है । माननीय राव साहब की शुद्ध भावना पर मुझे कोई श्राक्षेप नहीं करना है । लेकिन में यह कहे बगैर नहीं रह सकता हूं कि श्रगली बार भगवान न करे बाढ़ श्राये श्रोर श्रगर प्रा जाये तो श्राप यह प्रबंध करें कि जों ठांसा का बांध है, इसको तोड़ दिया जाए। श्रगर इसको श्रापने नहीं तोड़ा तो में बड़ी ही जि ११वारो के साथ कहना चाहता हूं कि हम इसको जबरदस्ती तोड़ देंगे फिर चाहे इसका नतीजा कुछ भी निकले ।
[ श्री जगदेव सिह सिद्धान्ती ]
श्रापके इंजीनियर्ज की हालत मैं श्रापको बताता हूं । बहादुरगढ़ के पास दो गांब हैं बडोली भौर कोलासी जो पानी में डूबे हुए हैं । इनका तीन हजार बीषे का रक्षा पानी में छबा हुमा है । वहां के इंजीनियर्ज्ञ ने नीचे से साइफन लगा करके यह कहा कि इनको भौर उुबो दो ।

घ्री लहरी निस्ह : ठीक है, ठीक कहा।
घी जगबेब सिंह सिद्धान्ती : मेरा नम्बर है बोलने का, श्राप न बोलिये।

सं्यक्ष मर्ढ़पय : में ग्रपने दफ्तर को कह दूगा कि दो चौधरियों को इकट्ठे न बिठाया जाए।

श्री जगयेव सिह सिद्धान्ती : यह बात मैंने बहादुरगढ़ के पास के दो गांवों की ग्रापकों बतलाई है। इसका नतीजा यह है कि महिलायें तथा हमारी बहनें जब जंगलों में भी जाती हैं तंं कढ़ा में बैट कर उनको जाना पड़ता है। भ्राप चाहें तो इसकों मालूम कर सकते हैं।

भध्यक्ष महोदय, में सन्यासी नहीं हूं, साधु नहीं हूं, महात्मा नहीं हूं। मुझे सब से पहले श्रपने इलाके का फिक है, मुक्षे सब से पहले श्रपने इलाके का दुख महसूस होता है। जब तक ग्रपनी दाढ़ी को रंग न लग ले, दूसरों की तरफ नहीं जाया जा सकता है। में चाहंता हूं कि हमारे इलाके की रका का उचित प्रबन्ध हो मौर उसके लिए पूरी कोशिश हो। ढांसा बांघ के जो द्वार हैं इनको ज्यादा खुलवाइये, इस बांष को तुड़वा दीजिये जिससे पानी बह कर भ्रागे जा सके, वहीं पानी खड़ान रहे। सुरंगें ं गा कर के भागे जो स्कीम बनेगी, वहा तो बनेगी आर जब वह बनेगी तब उसको देख भी लिया जाएगा फिल्हाल जो पानी खड़ा हुप्रा है, बेती जो नष्ट हो गई है, उसका प्रबन्ध श्राप करें। श्रगलंब बेती इस तरह से नहीं बोई जा सकेगी।

इस बास्ते इस पानी को निकालने का भ्राप सब से पह़ले प्रबन्ध करें। भ्रगर ऐसा नहीं किया गया तो जो गांव डूब रहे हैं, उन गांवों के लोग श्रगर किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसको जुर्म करार नहीं दिया जा सकता है। हर एक को सैल्फ-डिफेंस का पूरा श्रधिकार प्राप्त है। हर एक को श्रधिकार प्राप्त है कि वह श्रपनी रक्षा करे, श्रपना बचाव करे, फिर चाहे उसके नतीजे कुछ भी निकलें।

मैं ग्रन्त में श्राप से इतनी ही प्रार्थना करना चाह़ंता हूं कि श्राप हमारे इलाके को बचायें।

Shri Chandrabhan Singh (Bilaspur): The discussion which has been going on has been very amusing. When you want to analyse the causes, you have to remember a few basic facts. The first is the annual average rainfall: the second is the process of surface flow; the third is the process of percolation and absorption, and the fourth is the surface evaporation.

As regards annual average rainfall, statise show that this has not increased in the recent past.

The second point is that the process of surface flow of all our river valleys, is the result of thousands of years of work of nature, ultimately deciding the direction the rivers will go and fall and meet the sea. I think in our intense desire to construct national highways connecting various towns and cities all over the country, care has not been taken of storm water drains. Go along any national highway and you will find thousands of acres of land under water due to the roads which act as an embankment preventing the natural flow of water. This you see in the north. south, east and west. Railway tracks crisscross the country thousands of miles blocking the natural flow of water and creating lakes, ponds, puddles with stagnating water all along.

The big canals arising from big dams, some of them the tallest in the world some the longest in-length, others covering the biggest area against meander along the countryside with utter disregard to the natural flow of water.

The third factor. the percolation and absorption, has also been materially affected. The ground water level and underground water table has been rising at an alarming rate and the foundations of big buildings in Amritsar, Delhi and other places have been endangered. The capacity for percolation and absorption has been materially affected and this has added to the volume of surface flow.

Surface evaporation has also been affected due to humidity and molst conditions beyond all limit.

The engineers who planned the roads, the railway lines and canals have madie blunders with the sole alm of effecting economy by not building enough bridges, culverts, submersible roads, overbridges and caus^w ws and have been definitely unmindful of the natural drainage.

Shri Kashi Ram Gupta: On a point of order. Is the hon Member reading his speech?

Shri Chandrabhan Singh: I am reading from $\mathrm{m}_{\mathrm{y}}$ notes.

## Mr. Speaker: I did not notice it.

Shri Chandrabhan Singh: Go to any large city in the country, Delhi. Kannur, Lucknow, Patna, Calcutta, Cuttack, Ahmedabad, Poona or Surat and you wlil have ample evidence of the truth of my assertion. The tragedy is that to get more land for lobonstaum, living space, all the lower level areas have been colonised and thus you see the prospect of colonies remaining water bound. The pools of water and quagmire breeding mosquitoes and germs of enteric, diarrhoea, dvsentery, cholera, hepatitis and other water-borne disease3 become danger spots of death and destruction.

We hear of so many commissions and inquiries and every year the story is repeated ad nauseum with increasing impunity and complete disregard for public good, safety and amenity. It is very definitely a sad affair for which the public, the local authorities and finally the Government are fully responsible. I completely fail to understand why this state of affairs has been allowed to go on.

If you come to the villages, the story is worse than ever. There is no publicity for the villagers and the villages which remain waterlogged and water-bound for full four months in the monsoon. The villagers walk in knee-deep water daily along their lanes for all their morning easing and other amenities and they think that it is their lot to remain like that. They say:

## भगवान ने हमारे भ/ग्य में यही रिखा है।

I recently went to a few villages in $m y$ constituency in Bilaspur district. I could not go even on horse back and had to walk with knee-deep and ankle-deep water before I could reach there. Why this should be so after 17 years of independence baffles me. I am hundred per cent eertain that the Planning Minister, the members of the Planning Commission and officers of the department responsible are arm-chair theoreticians and white-collar administrators busy in air-conditioned offices and houses, travelling by planes or in air-conditioned compartments with very poor knowledge of Indian conditions. But they are experis in American, Russian and Japanese methods. I appeal to the planners to completely change their outlook, and if they cannot make room for others.

With Dr. K. L. Rao, an acknowledged expert in this sphere, I do not know abou: the country, but 1 am exnenting a great deat from him. He must removs al ubstarles to the natural flow of water. He must give
[Shri Chandrabhan Singh]
enough scope for easy discharge by creating fresh bridges, culverts and channels all along the railways, highways and canals which must be lined with pucca cement paving. The present tendency to leave potholes all along these channels must be stopped and along with the new constructions. special efforts must be made for easy flow of water so that there is no collection anywhere. I know this is a tremendous task, and may take 10 to 15 years to complete, but it must be completed.

Mr. Speaker: How many pages more?

Shri Chandrabhan Singh: I would appeal lihat every village must be connected with a good, pucca road, ultimately leading to a modern macadamised highway at a distance of three miles at the most. Let there be a road building scheme planned for seven years.

### 18.00 hrs .

The other day, while hearing the Members discussing the water pollution in Delhi, I was literally shocked to see Members indulging in invectives and emotional exhibitions by gesture and articulate language and blaming the Health Minister for everything. That was most unfair.

May I say that the remedy needs the concerted effort of all sections of the community, inside the House and outside, and I am sure it can be done.

May I appeal to you Mr. Speaker, and through you to the press that they must debate some space for villagers in their papers and to all other Members that some areas must be improved? I will appeal to the Prime Minister to have a special cell, a "village cell" where Finance, P.W. D., Food and Agriculture, Education, Health and Community Development will be represented. Let this be a higb-powered body, and let their
decision be final. What the Members of Parliament can do is to adopt five villages, one in each Vidhan Sabha constituency in collaboration with their colleagues in the State Assembly, and develop them - as model villages. The first priority should be given to the development of lanes, roads, waterways, with an eye on drainage and flood prevention.

Thank you

Mr. Speaker: Rather, I should thank him.

Some Hon. Members rose-
Mr. Speaker: I will continue listening to the speech so long as Members are prepared to make them.

श्री घ० प्र० शर्मा (बक्सर) : घध्यक्ष महोदय, में भाषण न दे कर कुछ सुझाव देना चाहत। हूं जो कि खास मेरे क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है। गंगा नदी में जो उस का उत्तरी किनारा है, गाजीपुर से श्रारा तक, उस में केन्द्रीय सरकार की तरफ से रेलवे के साथ मिल कर एक पक्का एम्बैंकमेंट बनाया गया है। नतीजा यह है कि जो नदी का दक्षिणी किनारा है वह सारा भर जाता है। उत्तरी किनारे में एम्बैकमेंट बनने की वजह से दक्षिणी किनारे को बाढ़ धो देती है। ध्रोर जो उस किनारे पर गांव हैं वह बाढ़ में डूब जाते हैं ग्रोर तबाह हो जाते हैं। इसलिये मेरा सुझ्शाव है कि या तो दक्षिणी किनारे पर उसी तरीके से पक्का बांध बने, या फिर जो पानी का निकास है उसे चैनेल बना कर उस इलाके की सिचाई के काम में लगाया जाये जिस से कि वहां पर बाढ़ कम हो। श्रगर दक्षिणी किनारे पर भी एम्बैंकमेंट बना दिया जायेगा तो नदी गहरी भी काफी हो जायेगी घ्रोर उस में नाव श्रादि घौर स्टीमरों के चलने से एक जगह से दूसरी जगह माल लाने ले जाने में सुविषा होगी। मैं सिर्फ यह छोटा सा सुमाव देना चाहता

था श्रोर मुझे श्राशा है कि जो हमारे मंत्री डा० के० एल० राव हैं, जिन से मैं इस बात का जिक कर चुका हूं वे इधर ध्यान देंगे घौर जिस तरह से वे श्रपने श्राप जा कर श्रोर जगहों का निरीक्षण करते हैं उसी तरहु से यह जो क्षेत्र है उस का निरीक्षण करेंगे श्रोर इस के लिये कुछ इन्तजाम करेंगे।

श्री इक्रबाल सिह : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज हम फ्लड के सिलसिले में यहां बातें कर ₹हे हैं। उस में बहुत सा जोश भी श्राया, कुछ सवाल भी पैदा हुए, इंटरस्टेट मामले ग्रोर दूसरे मामले में, लेकिन सब से बड़ा मसला यह है कि हर साल फ्लड का मसला क्यों बुरे से ज्यादा बुरा होता जाता है । इसलिये कि इस मसले को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली टेक प्रप नहीं किया। फ्लड के सिलसिले में तीसरी पांच साला योजना में 90 करोड़ रुपया रक्खा गया है, श्रोर ग्रगर में घ्यहदा घ्रलहादा स्टेट्स की बात कहूं तो श्राप सुन कर हैरान होंगे कि मुझ से पहले जो भाई बोले उन के स्टेट में फ्लड के सिलसिले में 3 करोड़ रुपये के लिये कहा गया श्रोर प्लैंनिंग कमिशन, ने फ्लड के लिये वह़ तीन करोड़ रुपये मंजूर किये। पता नहीं है कि वह़ फ्लड क्रंट्रोल मेजर्स श्रोर एन्टी वाटरलागिग मेजर्स कितने ले सरेंगे। श्राखिर रिसोर्सेज की बात है। जब तक इस ढंग से काम चलता रहेगा तब तक मसला हल होने वाला नहीं है। इस में तो श्रोर लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी।

सब से पहले तो में यह कहूंगा कि मिनिस्टर महोदय, प्लंनिंग कमिशन के पास जायें ग्रीर घ्रज जो हालत है उस के सिलसिले में उन से ब्ञात करें। जिस स्टेट का जितना मसला है उस के मुताबिक उन को पैसा दिया जायें ताकि मसले के खरम होने के श्रासार नजर श्राये । वर्ना हर साल लम्बी बहस होगी श्रोर लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी। यह़ लोगों की एकानमिक कंडिशन का मसला है ग्रौर हर एक श्रादमी जिस इलाके से वह म्राता है उस के मुताबिक बात करता है। श्राखिर हम एक डिमाकेटिक

सिस्टम को मानने वाले हैं श्रोर हम श्रपनी ज़रूरतों के हिसाब से बात करते हैं। मैं इस सिलसिले में इतना ही कहृना चाहृता हूं कि पैसा बढ़ाना चाहिये।

इसके बाद मैं पंजाब की तरफ श्राता हूं । मेरे सामने बहुत से ग्रादाद व शुमार हैं । सन् 1955 से लेकर 1960 तक पंजाब के लिए मंजूर हुए 15 करोड़ रुपये तब किसी साल 30 करोड़ रुपये, किसी साल 12 करोड़ रुपये किसानों के घरों के लिये ग्रोर उनकी जमीनों के लिये । ग्रगर ग्राज तक का टोटल किया जाये तो पिछले सात ग्राठ सालों में करीब 150 करोड़ रुपये मंजूर हुए । इसके घ्रलावा भी श्रापने इस सिलसिले में पंजाब को रिलीफ दिया है। एन्टी वाटरलार्गिग के लिये ग्रोर फलड कंट्रौल के लिये। जिस वक्त पंजाब की तकसीम हुई उस वक्त उसका वाटरलाग्ड एरिथा 9 लाख एकड़ का था पौर श्राज 40 लाख एकड़ है । लेकिन इसके बावजूद भी में इतना कहता हूं कि पंजाब सरकार ने हिम्मत की, कुछ्ड मेहनत की, कुछ लोगों के जजबात थे, क्योंकि जो पंजाब की सब से बड़ी प्राब्लेम है वह यह है कि जो खेती करने वाले हैं, जो खेती की वजह से मेहनत करते हैं, उन किसानों का सब कुछ निर्भर करता है इसी बात पर कि वहां खूब पैदा हो श्रोर उसकी ग्रामदनी से वह श्रपना गुजारा कर सकें । उन्होंने पिछले तीन सालों में पहले साल 7 करोड़ रुपया लगाया, दूसरे साल 20 करोड़ रु० लगाया श्रोर इस साल 10 करोड़ रुपया लगा चुके हैं। 10 करोड़ रु० की उनकी मांग ग्रौर है। इसको गिन लिया जाये तो उन्होंने 47 करोड़ रुपया लगाया । सेंटर ने 11 करोड़ रुपये दिये । 27 करोड़ रु० के उनके श्रपने रिसोर्सेस थे। यह इसलिये किया गया कि पंजाबं के लोंगों के मसले कं: तरफ से कंईई भंi सूबे की सरकार, चले पहलं सःकार हों चाहे भ्राज कीं सरकार हो श्रपनी श्रांखें बन्द नहीं कर सकर्तं थं। । लेकि.न में डा० के० एल०राव से इतना कहना चाहता हूं
[श्री इकबाल सिह]

कि वह्र उनको पैसा दिलाने की कोशिश करे ताकि उनका मसला हलल हो सके, वर्ना यह मसला हल नहीं होगा । घ्रगर पैसा नहीं होगा तो यह मसला हल नहीं हो सकता। भाज जिस किस्म का पंजाब का ड्रेनेज का प्रोग्राम है, उसके लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाज कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब की सरकार ने डु:T दिया । एक चीज में जहूर कहना चाहूंगा कि जहां पर पंजाब की सरकार ने ड्रेनेज को चेनेलाइज किया है वहां पर उसने कोई डैम नहीं बनाया । इसलिये नहीं कि डिम्स बनाना सब से बड़ा गुनाह़ है श्रोर इससे बड़ा गुनाह हमारे यहां की सरकार नहीं कर सकती हलि, बल्कि उसने
 पर कह देना चाहता हूं कि निंन साल तक पंजाब ग्रोर दिल्ली का झगड़ा चला । नजफगढ़ ड्रेन जो है वहु 200 क्यूसेक्स का बने या साढ़ चार से क्यूसेक्स का बने। इससे ज्यादा कोई हुड़ा नहीं है। लेकिन इस साल नजफगढ़ ट्रेन में 15,000 क्यूसेक्स पानी श्राया । में पूछना चाहता हूं कि वह इंजीनिग्रर किस किस्म के थे जिन्होंने यह फैसला कर दिया कि जां पर 15,000 क्यूसेक्स का बहाव हो, वहां पर कम बहाव को मान लिया । कमी दिल्ली वाले उकसा देते हैं कि 200 क्यूसेक्स लो, कभी पंजाब वाले कहते हैं कि 450 क्यूसेक्स । फिर फैसला कर लेते हैं 450 क्यूसेक्स पर । इससे एक बात निकलती है कि इस तरह पर वह डैम बनाते हैं ग्रोर 15,000 क्यूसेक्स के बहाव को रोकते हैं । इससे जिन लोगों की मिजरीज़ बढ़ेंगी उनका रिएकान क्या होगा, उनकी एकानमिक कंडिशन पर क्या श्रसर पड़ेगा, इसको भी तो कुछ सोचना चाहिए । इसको सोच कर इंटरस्टेट मसलों को हल करना चाहिये। पंजाब को भी सोचना चाहिये, बाकी की स्टेट्स को भी सोचना चाहिये । यह जो बात श्राप करने लगे हैं वह्य गलत है । इस तरह से भाप किसी ड्रेनेज को चैनेलाइज नहीं कर

सकते । भ्रगर भ्राप चैनेलाइज नहीं कर सकते हैं तो स्पे C वे लगाते । श्रगर श्राप गेट लगाते हैं तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना बहाव श्रायेगा श्रोर इससे ज्यादा बरसात नहीं होगी। इसके प्रलावा जो पंजाब का इलाका दिल्ली के नजदीक है उसकी ऐब्जोवें $\leq$ केपेसिटी कहां गई कि पानी का बहाव ऊपर श्रा गया श्रोर उसको रिटेन नहीं किया जा सकता ।

दूसरा जो सब से बड़ा मसला डैम्स के मिलमिने में है वह उनको चंनेलाइज करने का है। उसके साथ बड़ा मसल। कि बिजली दें ताकि ट्यूब वेल लगें जिसमें कि पानो की जो सतह है वह नीचे जा सके ग्रोर जमीन की ऐवजार्वेट कैपैसिटी बढ़े श्रौर उसके साथ लोगों को फायदा हो सके ।

श्राखिर में में श्रपनी डिस्ट्रिक्ट की तरफ घाता हूं। मैं डा० राव से कहना चहता हूं कि वहुं के लोग झगड़ा करते हैं कि बावजूद इसके वहां पर हमने 50,000 क्यूसेक्स का ड्रेनेज बनाया है, इस बात का मसला है कि उसको डालना है सतलुज में, राजस्थान कैनाल में। लेकिन इस मसले के रहते हुए भी वहां कुछ नहीं हो सकता जब तक श्राप बिजली न दें । पंजाब श्रोर बाकी स्टेट्स के जो मसले हैं उन पर श्रापको सिपैथिकली गौर करना चाहिये। यह कोई स्टेट का मसला नहीं है, यद्ट द्यूमन फीलिग का मसला है मोर इसको हयूमन फीलिग के ढंग से ही सोचना चाहिये । मैं भाखिर में एक बात कहना चाहता हूं। श्राज लोगों के रिएक्शन इंजीनियस के खिलाफ हैं। श्रगर ये जज्ञबात बढ़ते गये तो उनके खराब fरपरकशन होंगे । भ्राज लोग कहते हैं कि हमारे गांव तबाह हो गये लेकिन हमारी खबर लेने वाला कोई नहीं है । में यही कहता हूं कि इस तरफ तवज्जह देना जरूरी है ।

श्री श्रीनारायण बास : बाढ़ प्राकृतिक प्रकोप है लेकिन इससे घो जान माल

की क्षति होती है वह मनुष्य कृत है। इसके सम्बन्ध में में पहले भी सदन में बोल चुका हूं कि इसके लिए रेलवे, रोड प्रोर नहर विभाग जिम्मेवार हैं। बाढ़ का पानी पहले भी भ्राता या लेकिन वह श्रपने रास्ते से निकल जाता था। लेकिन जब से रेलवे लाइन का, सड़कों का तथा नहरों का निर्माण हुग्रा है, पानी का बहाव रुक गया है । इससे नुकसान होता है। मैं समझ़ता हूं कि इस प्रश्न का श्रध्ययन करने के लिए एक कमीशन बनाया जाए जो देबे कि कहां कहां रेलवे' लाइन के निमांण में पानी के लिए कम स्यान दिया गया है, कहां कहां सड़कों के निर्वण में पानं को निकंसो के लिये कम स्थान दिया गया हैं। घ्रगर इस समस्या की श्रोर ध्रान दिया जाएगा तो बाढ़ का पानी निकल जाएगा श्रोर फसल बरबाद न होगी। सड़क बनाने में बरचे का ज्यादा ध्यान रखा जाना है यहु नहीं देबा जाता कि अ्रगर पुल छोटे बनेंगे तो पानी रकेगा। इसलिए बाढ़ से नुकसान होता है ।

हमारे माननीय मन्त्री जी मेरे क्षेत्र में गए थे । वहां जिन स्थानों पर बाढ़ के समय दस दस पन्द्रह पन्द्रह फीट पानी था वहां पर दो महीने के बाद चिल्लू भर पानी नहीं रहा। इस इलाके में हर साल बाढ़ श्राती है प्रोर फसल बरबाद हो जाती है । मेरा मुकाव है कि इस इलाके के लिए किसी श्ररली काप की योजना बनायी जाए जो कि जेठ बैसाब के महीने में उगा ली जाए ताकि बाढ़ से लोगों को नुकसान न हो । इन महीनों में बहां कुछ सिचाई का प्रबन्ध कर दिया जाए तो उनकी फसल हो सकती है प्रोर व बाढ़ के नुकसान से बच सकते हैं।

बिहार में इस साल दो बार बाढ़ श्रायी। एक बार बाढ़ श्रायी तो सारी फसल बरबाद हो गयी । बाद में लोगों ने फिर मेहनत करके जहां तद्वां से लाकर धान के पोधे लगाए । लेकिन किर दूसरी बार बाठु श्रा गयी प्रौर फिर सारी फसल बराब हो गयो। इससे वहां बड़ी गम्भीर स्थिति पैंदा हो गयी है, वहां के तोगों का क्या भविष्य होगा, मवेशियों के

चारे का क्या इन्तिजाम होगा, श्रादमियों के बाने का क्या इन्तिजाम होगा। यह भारी सवाल है । इसलिए मेरा सुसाव है कि विहार में इस साल मालगुजारी की वसूली न की जाए, तकानी की वसूली रोकी जाए श्रोर वहां के लंगों के लिए खाने पीने का इन्तिजाम किया जाए।

एक बात मैं श्रोर कहना चाहता हूं । इस समय में श्रनाज का संकट हो गया था इस इलाके में । बाढ़ के समय बहुत थोड़ी सहृायता दी जा सकी क्योंकि चारों ग्रोर पानी भरा था। लोगों को ग्रनाज नहीं मिलत्र था। सरकारी दुकानों पर भी गल्ले का ग्रच्छा इन्निःगम नहीं किया गया। इगने बहुत क्षति हुई है । में मन्त्रो महांदय से ग्रनुरोध कह्बंगा कि इन इताके में ग्रधिक सरकारी ग्रनाज भेजने का इन्तिजाम करें। खास कर उत्तरी बिहर्र के चम्पारन, सहरसा, मुंगेर अ्रादि जिलों में हर साल बाढ़ ग्राती है। में समझता हूं कि उसके लिए तटबन्ध का इन्तिजाम किया गया है। लेकिन जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कढ़ा, इन से फायदा भी होता भ्रोर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मेरा मुझाव है कि इस तटबन्ध की नीति पर विचार करने के लिए हाई लेविल पर विचार किया जाना चाहिए । मेरा विचार है कि पीनी का नेचुरल फ्लो रखा जाए।

औ शिव नारायण (बांसी) : घ्रघ्यक्ष महोदय, मैंने ग्रभी तक जितने माननीय सदस्यों को सुना, किसी ने एक गांव की बात कही किसी ने दूसरे गांव की बात कही । घ्रसल में यह एक नेशनल प्राबलम है ग्रोर सरकार को इसे एक नेशनल प्राबलम की तरह़ं लेना चाहिंए । इस पर सारे देश के लिए 70 या 80 करोड़ रुपया खर्च करना चाहिए । इस मामले में एक दूसरे को दोष देना गलत बात है। यह तो सेंटर की जिम्मेवारी है।

फूड, फारेस्ट घ्रोर फ़ड ये तीनों मामले एक दूसरे से मिले हु丁 हैं । तोन तरह का ए़रिया है, पहाड़ी, मैदानी ग्रोर डेल्टाई । ग्रगर
[श्री शिव नारायण]
भाप पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे बांघ बना दें तो वहां पानी रक जाए। पानी को रोकना चाहिए। जंगल साफ कर दिए गए हैं इसलिए मैदान में सीषा पानी चला श्राता है ।

पुराने जमाने में जब राजा महाराजाश्रों का राज था तो इतनी बाढ़ें नहीं ग्राती थीं, लेकिन श्राज जंगल कट गए हैं इसलिए पानी नहीं रकता। पंडित जी ने सन् 35 में गोरबपुर में कहा था कि कैसे निकम्मे इंजोनियर हैं जो इसकी रोकथाम नहीं कर सकते । मैं श्राज भपने इंजोनियरों से पूछ्ना चाहता हूं कि यह क्या गड़बड़ है, उसका इन्तिजाम क्यों नहीं कर पाते 1 मेरी दरख्वास्त है कि मिनिस्टर साहब से वे इस मामले को खुद श्रपने हाँथों में लें प्रोर 70 या 80 करोड़ रुप की एक स्कीम सारे देश के लिए बनाएं। मैंने सन् 1953 में उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम को हर साल घाधरा नदी से 80 करोड़ की हानि होती है। श्रगर 80 करोड़ रुपया खर्च करके इसको कण्ट्रोल कर लिया जाए तो इस इलाके की दशा बहुत मुघर सकती है । मैंने इस बारे में पंडित जी से सन् 1956 में लबतऊ में कहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में एक बांघ बना रहे हैं। मेरा मुझ्ताव है कि इस मामले को केन्द्रीय गवर्नमेंट श्रपने हाय में ले ।

जहुं तक गांवों के पास बांघ बनाने का सवाल है, मेरा कहना है कि इससे एक गांव की रक्षा तो हो जाती है पर दूसरे गांव को नुकसान होने लगता है ग्रौर हमारे यहां इस कारण गोली तक चली श्रोर एक प्रोफेसर जो एस०डी०एम० हो कर ग्राया था उसकी जान ही बच गयी।

हमारे के०एल० राव साहब चीन हो कर भाए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह नेशनल प्राबलम है । यह श्रासान काम नहीं है ।

इस पर भ्रमल कीजिए भ्रीर इस काम को श्रपने हाथ में लीजिए, इसको किसी स्टेट पर नहीं. छोड़ना चाहिए, इसका खुद कीजिए। पानी का फी चैनल होने का इंतजाम किया जाना चाहिए। यह तो हुम ले मैन भी जानते हैं। एक्सपर्ट लोगों को तो इसे प्रोर भी समज्नना चाहिए।

मान्यवर मैं जिस्स जिले से ग्राता हूं उसमें सात सात नदियां हैं । उत्तर बस्ती में बरसात में समुद्र सा बन जाता है। मैंने राव साहब से कहा कि नेपाल सरकार से बात करके भ्रगर डंम बना दें । भ्रगर एक साल भी हमारे यहां बाढ़ रक जाए तो हम इतना चावल पैदा कर सकते हैं कि सारे हिन्दुस्तान को बिला दें। घाघरा के कष्ट्रोल हो जाने से उसके किनारे इतना वावल, मक्का घ्रोर दूमरा श्रनाज हो सकता है कि चार साल तक बाने को काफी हो जाए। हमारा काम बतला देने का है, भागे सरकार का काम है कि वह देले या न देबे । हमने सही बात बतला दी। मैं फिर कहता हूं कि सरकार 70-80 करोड़ का मुंह़ न देबे । एक बार हि? फोड़े का श्रापरेशन कर दे ।

इन शब्दों के साथ में कहृना चाहता हूं कि यह प्रश्न बहुत गम्भीर है घ्रोर इस पर सरकार को बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए । यह देश के लिए बहुत गम्भीर समस्या है, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

भी हैक्रम बन्ब कछबाय : श्रध्पक्ष महोदय इस बाढ़ के सम्बन्ध में काफी सदस्यों ने भाषण दिए प्रोर प्रचछं श्रच्छं विचार भ्रापके सामने रखे । में भी प्रपने कुछ वुस्ताव भापके सामने रखना चाहता हूं।

> बाढ़ की समस्या सारे देश की समस्या है भीर हमेशा की समस्या है, हर साल बाढ़

भ्राती है श्रौर हर बार ह्म यहां चर्चा कर्ते हैं। पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि भ्राखिर यह बाढ़ ग्रानां क्यों है। पानी जमा होता क्यों है। इसके लिए कुछ विशंषज इंजिनियर बुला कर इस पर विचार करना चाहिए ग्रोर ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि गांबोंदे के निकट पानी जमा न हो । पानी निकलने का ठीक रास्ता होना चाहिए। इस सम्बन्ध में में भाप को एक उदाहुरण देना चाहता हूं। हमारे यहां मध्य प्रदेश में बहुत कम बाढ़ प्राती है । सब जगह पानी बरसता है लेकिन बाढ़ नहीं श्राती। इसका मूल कारण यह है कि मध्य प्रदेश में हर गांव के पास एक बड़ा तालाब है ग्रोर उसके पास कुछ नदियां ग्रोर नाले होते हैं। तो जो पानी श्राता है वह तालाब में जमा हो जाता है श्रोर कुछ नालों ग्रोर नदियों में बह जाता है। में पंजाब में घूमा हूं, लेकिन मैने वहां तालाब नहीं देखे तालाब हों तो उनमें पानी जमा हो जाए श्रौर उसको बारह महीनें देहात के लोग श्रपने निजी उपयोग में ला सकते हैं श्रोर उससे छोटी सिसाई भी हो सकती है। इससे उपज भी बढ़ सकती है। तो यहु पानी 12 महीने तक चल सकता है । मेरा सुझाव है कि हैस प्रकार के तालाब बड़ी तादाद में बनाएं जाएं जिनमें चारों तरफ का पानी एकत्न हो जाए ताकि उससे छोटी सिचाई योजनाएं चल सकें।

मैं बड़ी योजनाग्रों के विरुद्ध हूं । लेकिन शासन श्राज बड़ी योजना के पीछे पड़ा है । बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं ग्रौर बड़ी बड़ी नहरों से फानी दिया जा रहा है । भगर इन नहरों का कोई भाग टूट जाता है तो उससे भास पास के इलाके के गांव जलमग्न हो जाते हैं। में इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हां किं सिचाई की छोटी छोटी श्रनेकों योजनाएं बनाई जायं श्रौर किसानों को सिचाई के लिए पर्याप्त जल उचित तथा सस्ते रेट पर दिया जाये । इस के श्रलावा बाढ़ भ्रयवा कटाव के बारण जिन लोगों का नुकसान होता है, जिनको काफ़ी पीड़ा होती है, उन बाढ़

पीड़ित क्षेत्र के लोगों को जहुरी शिक्षण देना चाहिए ताकि संकट के समय वं ग्रसहाय बन कर खड़े न हो जायं श्रोर केवल सरकारी सहायता के लिए ही मूंह न ताका करें क्योंकि एक तो वहा सहायता मिलती ही बहुत कम है श्रोर श्रगर मिलती भी है तो देर में मिलती है। ऐसे समय में वं स्वयं श्रपनो सहायता कर सकें, वे श्रपने मवेशी, सामान श्रोर जान किस तरह से बचा कर निकलें इस की शासन द्वारा कोई ट्रेनिंग देने की व्यवस्था श्रवश्य होनी चाहिए।

इस के ग्रलावा मेरा इस बात का ग्रनुभव है कि हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ ग्राती तो उस क्षेत्र में कुछ ऐसी व्यवस्था करनं चाहिए ताकि बाढ़ ग्राने पर तुरन्त लोग ग्रपने गांव छोड़ कर, श्रपने मकान श्रादि खाली करके घ्रपना पूरा सामान, मवेशी ग्रादि लेकर् कहीं ऊंची जगहों पर चले जायें ।

जहां तक गांबों को ऊंचा करने का सवाल है यह् एक बड़ी लम्बी योजना है ग्रोग इस में काफी पैसा लगेगा लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जब गांव के श्रन्दर पानी श्राये तो वह देहात में न चला जाय ग्रोर वहु पानी किसी दरिया, तालाब श्रादि मेंजाकर मिल जाय । बहुत से माननीय सदस्यों ने उम घ्रपारं क्षति का जिक्र किया है जोकि ड $T$ ब. ड़ों से हनेशा हमारे देशवासियों को होनिं रह: तो है। इस सम्बंध में मुझे चाणक्य का यह कथन याद प्रा जाता है कि जिस नगर में ज्यादा चोरियां हों तो उस होने वाली धन हानि का हर्जाना उस नगर की पुलिस द्वारा पीड़ित लोगों को दिलवाया जाना चाहिए। वहां की पुलिस को उस का हर्जाना भरना चाहिए। । मैं चाहूंगा कि वही चाणक्य वाला सिद्धान्त यहां बाढ़ के सम्बन्ध में भी लागू किया जाये श्रर्थात् बाढ़ के कारण, कटाव के कारण लोगों का जो नुकसान हुग्रा है, शासन द्वारा उसकी भरपाई की जाय । जितना उनका रुपयों का नुकसान हुमा है, फसलों का नुकसान हुग्रा है
[थ्री हुकम चन्द क.छवाय]
पौर मवंशियों का नुकसान हुप्रा है उस सारे नुकसान को मंत्री मह्दोदय को घपनी श्रोर से भरना चाहिए ।

में घ्रापसे fनवेदन करूंगा कि जहां तक उनको पंसे की सहायता देने का सवाल है पैसे की मदद दी जाय लेकिन खाली पैसा देने से ही जन की समस्या हूल नहीं होने वाली है। देखना दह, चाधित्व कि उनका किस चीज़ का नुव सान हुप्रा है ? श्रगर जमीन का नुकसान हुद्दा तो जन्हें मालटरनेट लैंड देना चाहिए, फ. स.ल व.ा नुब.सान यदि उनव. हुग्रा है तो उन्हें घनाज मृह्रेदा वि:टा जाय। बृथि का उत्पादन करने के लिए उन्हुं प्यःप्त मात्रा में बीज दिये जायं। जिनकें मवेशी : ह़ गये हैं उन्हें सरकार मंट्रें, दि, लि, ये । fि.नके मकान बाढ़ में fिर गये है स रवार इंके नेये मवान बनदा कर खड़े ब.रे । में घ्रंर हैिक न व ₹ते हुए fिर्ष यही चहूंगा कि मैं ने जो चंद एक सुझाव दिये हैं उन ५र मंनी महींदयय सहानुभूर्तिपूर्दक विचार करंरें ।

श्री त०० मो० बनर्ज. (कान्पुर) : श्रध्यक्ष म्होबस, डा० के० एल० राव ने सदन के सामने जो रटटमेंट रवखा है उस को पढ़ कर यह मालूम हृंत्ता है कि पूरी हालत से वह भी पादद वाकिफ़ नहीं हैं। यन उन का दोष नहीं है क्यंकि ह्मारे सूत्वे की सरकार ग्रक्सर fiपंटं भेजा भी करती है हेंविन मैंने इस सदन में बारबार यदं सवाल किया है घं।र दूसरे माननीय मितों ने भी किया है कि घाख़र मारटर 'लान का बया हुछा ? उत्तर प्रदेश के बारे में कह्रा यह जाता था भ्रंर इस सदन में यकं भी बतलाया भ गदा कि उत्तर प्रदेश का मारटर प्लान फलड्स कंट्रोल के लिए एक मारटर वलान बनाने जा रहा है लेकिन मुझ्झे मालूम नहीं कि डस रलाने का बया हुद्रा घ्रोर उस मारटर का बया हुप्रा ? वं नं ही फलग हो गये, कुछ्ठ बात समझ में नही आ्याती है।

श्रघ्यक्ष महोदय, हमारे पूर्वी जिलों में जहां पर सूखा पड़ता है, बाढ़ श्राती है ग्रोर सारे उत्तर प्रदेश में भ्रगर श्राप देखें, विशेष कर पूर्वी जिलों की हालत को श्याप देखें तो श्रापको पता सल जायेगा कि स्थिति कितनी विषम हो चली है। यह उनका कल्याण कब होगा ग्रोर किस प्रकार सरकार के द्वारा होगा, इसका कुछ पता नहीं है। इस के बारे में शायद वहां के लोग सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए में पून्त्रा चाहता हूं कि मास्टर प्लान जो उत्तर प्रदेश का होने वाला है, उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के लिये भो ग्राख़िर क्या हुग्रा ? क्या वह रुण की वजह से रुक गया है ?

धी इक्रबाल सैसह् : उत्तर प्रदेश्र को $७$. करोड़ मिले उस में से 2 करोड़ लखनऊ पर लगा दिये।

श्री स० मो० बनर्जी : उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूं। हमारे यहां छगड़ा हो। जाया करता है जिसका कि फायदा श्राप उठाना चात्ते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे यहां झगड़ा हो रहा है भ्रोर उस का फ.यदा श्राप लोग उठ.ना चाहृते हैं. . .

श्री द्वकबाल सिह्ह: में तो एनफोरनेशन दे रहा हूं।

धी स० मो० बनर्जी : मैं यद निवेदन करना चाहता हूं कि डत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर इस बिलकुल न छोड़ा जाईे क्योंकि हमारे यहां मुसीबत यह है कि यत्रो पर जिस तरह से सैला की चर्चा हो रही है, उसी तरीक़े से हुमारे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संलाब भा जाया करते हैं। उसमें हम लोगों की घ्वसर ड्बबने की हालत हो जाती है लेकिन चंकि हैमें तंर्ना भाता है इसलिए तर कर निकल जाते हैं। राव सांब खुद भी डत्तरप्रदेश गये थे। उन्होंने वहां का दोरा किया:

था। उन्होंने वहां की हालत स्वयं देखी घोर बाढ़ पीड़ित गांवों का निरीक्षण किया। श्री सिहासन सिह की यह बात विलकुल सही है कि जहां पर गांबों को उठाने का सवाल था, रेंजग ग्राफ़ दी विलेजंज़ का सवाल था, यह देख्वने की जहूरत है कि कहां उठा, किस का गांव उठा या किस का मकान उठा ? इस सम्बन्ध में में तीन, चार सुझाव उन के सामने देना चाह़ता हूं। एक तो यह है कि मास्टर प्लान जिस तरीक़ से लागू करने की कोशिश है वह फोरन लागू किया जाय। दूसरी चीज यह है कि जब देश में रेलवे ऐक्सीडैंट्स बढ़ने लगे तो लोगों का ध्यान श्राकषित हुग्रा ग्रौर इस सदन में यह कहा गया कि कम से कम उन ऐक्सीडैंट्स को किसी तरीके से भी ऐवाएड किया जाय। किसी तरह से यक़ ऐक्सीडैंट्स कम किये जायें। ताकि नि.्युमन फल्योर से न हों दूसरी किसी वजद्य से हों जाय तो हां जाय। उस को देखने के लिए श्राप ने कुंजरु कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई ग्रौर उस की रिपोर्ट को हम ने देखा कि ग्राख़िर्रकार काफ़ी ग्रच्छे सुझाव हमारे पास ग्राये जिससे ऐक्सीडैंट्स एकदम दूर वां नहीं हुए लेकिन कम से कम मुख्य कारण जो उनके थे वे हैमें मालूम हुए। मैं चाहता हूं कि उसी ग्राधार पर इस बाढ़ की समस्या को भी विचारा जाय। मंनी महोदय खुद बड़े योग्य व्यक्ति हैं। जिस विभाग के वे मंत्री हैं उसका उन्हें स्वयं बहुत श्रच्छा ग्रनुभव व ज्ञान प्राप्त है। मैं चाहतता हूं कि जसे ख्रोसला कमेटी बनी थी वह एक वैसा ही हाई पावर कमिशन या कमेटी बनायें जैसे कि रेलवे ऐक्सीडैंट्स को दूर करने के लिए बनो थी। ऐक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जाय जिसमें ऐक्मपर्टस हों, ग्रोर ससद् सदस्य ग्रादि हों। जब वह ऐक्सपर्ट कमेटी जितके कि सदस्यों को इस बारे में काफी ज्ञान है जब वह इस बारे में श्रपनी रिपोर्ट देंगे तब मैं समझता हूं कि हमें यह सब मालूम होगा कि ग्राखिर यह बाढ़ की समस्या है क्या ग्रोर इसकी लंथ ग्रोर ब्रंड्थ क्या है ? तब पता चलेगा कि यह कसी ग्रहम ग्रोर संगीन समस्या है ?

रेलवे के कल्वर्ट्स के बारे में मुझ्दे यह कहा है कि दूर न जाकर श्राप श्रभी यहां से मेरठ जाने का कष्ट करें तो बारिश के समय में कुछ जगह्पो पर रासडे में चलना मुरिकल है काई गाड़े वहां पर चल नहीं सकता है। रेलवे लाईन्स तो हम लोगों ने 37000 मं, ल बनाई लेकिन यह् नहीं सोचा था कि पुलियों का जरूरत पड़ेगें। हो सकता है कि इन पुलियों के बनाने के कारण कुछ ज्यादा पैसा खर्च हो जाता लेकिन उस ज्यादा पैसे खर्च होने के डर में श्राज हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं। श्राज कल्वर्ट्स के न बनने से हुग्रा यह है कि हमारी ट्रेन सर्विस सस्पैंड हो गयी है।

यहां दिल्ली के बारे में में बतलाऊं कि हालां कि कोई हहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है तो भी हम ने ग्रभी उस दिन जब दिल्ली शहर में बारिश हो गई तो देखा कि डिप्लोमैटिक एनक्लेव की बस्ती जोकि नयी ही बनी है वहां का ड्रिनेज सिस्टम इतन $\mathrm{fि}$ डैक्टिव ثें कि डिप्लोमेट्स की डिप्लोमेसा धरी रह गयो ग्रोर वह घरों में ही बंठे रह गरे वह बाहर नहीं निकल सके । यह हालत तो दिल्ली शहर की है इससे श्राप ग्रंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे किसान भाइयों को बाढ़ से कितना नुकसान होता होगा श्रोर कितनी उनमॅ तबाही होती होगी ? ज़रूरतँ इस बात की है कि बाढ़ के संकट के समय उनको तकावी दी जाय श्रोर कोई सूद उनसे न लिगर जाय। दंगर सूद के उन का नह तकावं दा जाय न कि यह सवा 6 फोसदी सूद उन से ले लिया जाय । मालगुजारी उनकी बिलकुल माऊ कर दी जाय श्रौर उन्हें कपड़ा, बीज, श्रम्न श्रादि मुहेग्या किया जाय । एक तरक तो वे बाढ़ से वीड़ित होते हैं ग्रोर दूसरी तरफ़ उनके साममे समस्या रहती है कि श्रपनी श्रावश्यकता की चीजें किस तरीक़े से खरीदें। मुझे श्राशा है कि माननीय मंत्रो इस कमीशन मुकर्रर करने की डिमांड को मंजूर करेंगे ताकि एक परमानेंट बेसिस पर वह हस समस्या पर काबू पाने का उपाय सोच सकें। इस कमीक्रन की मांग को स्वीकार करने में उनकी श्रसफलता नहीं होगी बल्कि उनका
[ड्रो स० म० बनर्जी]
बड़प्पन मौर भी ज्यादा होगा । बस मेरा यही निवेदन है ।

धो प्रफाशाबीर शास्त्री (fिजनौर) : भ्यष्यक्ष महोदय, में fिचाई मंती को केवल एक सुझाव इस बढ़ के सम्बन्ध में देन च:हता हूं। उन्होंने भपने वक्तव्य में एक बंर कहा था कि बैसे तो बड़ी नदियों से बाढ़ प्राय: भाती रहती है लेकिन छोटी नदियां भी छतना यधिक नुकसान कर सकती हैं यह इस बाढ़ से ही मनुभव हुग्मा लेकिन मेरा घपन घ्रनुमान यह है कि ग यद उनके कानों तक यह चत ता नहीं पहुंची कि छोटी नदियां भी पि-लले वर्षों में नुकस न करती रही हैं। विद्रले वर्षों में ब ढ़ के जो परिणाम रहे हैं वह छस का परिचय हम को देते हैं। बड़ी नदियों के सम्बन्ध में, ख़ासतोर पर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी क: बढ़ से जहां जहां हीनि होती है उस की थोर भी में श्रका ध्यान श्राकषषत करना घाहता हूं। यह हानियां दो प्रकार की हैं । एक तो यह कि वर्षा छतु में जब गंगा नदी में बाढ़ श्राती है तो उसके ऊंचे किनारों ' र बसे हुए गांव से कट कट कर उनक भूमियां समाप्त
 उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा श्रपना निर्वाचन क्षेत्र .ह है । बिजनोर $f$ ले में ंाल ताली के पास जब गंगा श्रागें को बड़ती हैं तो करीब
 चुके हैं घ्रोर गंगा के प्रवाह में कट गये घौर घरतियां सहारनपुर जिले में घली गईं। उन उजड़े हुए लांगों को दूसरे स्थान पर श्रभी तक धरती - ही मिल पाई है । छस तरीक़े से वह प्रश्न फिर सामने खड़ा है। यह जो कटाव चश्रा है यह भी बाढ़ का ही बद्टुत बड़ा परिणाम है। छसलिए इस कटाव से भी बचने का कोई उपाय करना चाहिए ।

गंग नदी की बाढ़ के सम्बन्ध में में एक बात श्रौर यहां कहना चाहता हृं । गढ़मुक्तेश्वर मे लेकर के पव शहर घ्रोर उससे ग्रागें राजघाट जह वं गंगा नदी में से नहर निकली है,

धीरे धीरे गंगा नदी में रेतक्रका जमाव छतना प्रिक बढ़ रहा है कि गढ़मुक्तेश्वर श्रोर भनूपशहर के बीच में सावन भादों का महीना जब भ्याता है तो गंगा नदी का पानी बड़ी भासानी के साथ चारों श्रोर फैल जातां है । उसका परिणाम यह है कि पड़ोस की जो छोटी छोटी नदियां हैं, वह प्रवाह उन में भा कर पड़ जाता है । मुरादाबाद जिले में: हसन पुर तहसील का बह्टुत बड़ा इलाका इस प्रकार का है, जिस की लाखों बीषे की फ़सल प्रति वष गंगा की बाढ़ के हवाले हो जाती है ।

उत्तर प्रदेश के पिछले सिचाई मंत्री, चोधरी चरण संह, के सामने जब में ने यह सुक्षाव उपस्थित किया, तो उन्होंने कहा कि गंगा नदी के किनारों को रोकना, जिससे वह पानी इधर-उधर न फैल सके, बहुत श्रधिक व्यय-साध्य होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि किसी तरीक़े से रेत को निकाल कर नदी को गहरा कर दिया जाये, ताकि उस का पानी श्रपने सीमित क्षेत्र में बहे । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की वह योजना श्रभी तक योजना-मात्र है म्रोर जस को व्यावहारिक रूप नहीं मिला है :

डा० के• एल० राव स्वयं इन सारी बातों के विशेषज्ञ हैं श्रोर एक कुणल इंजीनियर हैं । में उन से निवेदन करूंगा कि वह उस क्षेत्र की श्रोर मी विशेष ध्यान दें, जह्रां न कोई सड़क है, न कोई हास्पिटल है, न कोई रेल-गाड़ी पह्टुंचती है श्रोर न जहां के लोगों की श्रावाज ही सरकार के कानों तक पहुंच पाती है । गंगा नदी में बाढ़ श्राने से प्रति वर्ष लाखों बीघे की फ़सल नष्ट हो जाती है। नरीरा से जो नहर निकलती है उसकी बजह से रेत रुकते रकते गढ़मुक्तेश्वर तक गंगा का लेखल ऊंचा हो गया है । यदि माननीय मंनी जी उस को गहरा करने की व्यवस्था करेंगे तो वहां के लाखों व्यक्तियों को लाभ होगा।.

Shri Krishnapal Singh (Jalesar): In spite of his great anxiety, the reason why the present Minister has not succeeded in solving the problem is the fact that there is no organisation which can help him in working out his schemes. What I mean is this, that we need a special commission or special body-I made this suggestion last year too to the hon. Ministerwhich will exclusively and constantly pay sole attention to this problem and will try to solve it. We need a body here in the Centre as well as in the States down to the district level. We should have a separate body which would for all the twelve months in the year pay full attention to this problem and to no other. The setting up of such a body is one of the ways of solving this problem.

We have floods every year, and this body should be allotted sufficient funds to deal with this problem. It should have on it representatives from the different Ministries which are concerned with it, such as the Railway Ministry, the Ministry in in charge of Communications, the Health Ministry, Works, Housing and Supply Ministry and the Food and Agriculture Ministry. I hope that such a body will be brought into existence very soon. Then it will be much easier for the present Minister and for everybody else to be able to give relief to the people who are affected. and to prevent floods in the future.

The second reason why we need such a body is that although the Centre may be very anxious, the States are not equally anxious in regard to this matter. I shall give an example. Recently, a note has been circulated with certain figures. So far as UP is concerned, I can assure the hon. Minister that those figures are totally wrong. I have myse!f been visiting some of the flooded and water-logged areas of three districts of UP. In Aligarh, 15 people have died, and several hundreds of villages have been flooded and waterlogged. In Mathura, at least three tehsils
have suffered immense damage. Then, there is an area about fifteen miles from Mathura on the way to Hathras town, which is like a sheet of water. There is another place in one of the tehsil ${ }_{s}$ in Mathura district, where there is a lake about ten miles in iength, which has affected very good and fertile land of about eighteen to twenty villages. Nothing has been done in this regard simply because the local officials and the StateGovernment have not taken adequate steps. In Etah also, conditions are more or less similar.

Therefore, if we have one organisation which will constantly pay attention to this problem, we can expect that it may be solved within a reasonable limit of time.

One word about gratuitous relief. Gratuitous relief is inadequate. I would suggest that taccavi should not be given. It is a great nuisance. When people go to get taccavi, they have to pay a portion of it to the petty officials. When the time comes for realisation of the taccavi, they have quite often to be pu: into lockup because they cannot afford to pay back. The best thing is to give them as much help as possible in the shape of gratuitous relief.

I would like to emphasise here that we should have a scheme for construction of houses in rural areas. Whenever a village has been desdestroyed by floods, we should have a plan ready to build a fresh village, if we are seriou; about housing schemes in rural areas. This is an ideal opportunity which nature has afforded $u$ : and we s'o:ard take the fullest advantage of it and put into effect schemes of housing in rural areas.

$$
\text { श्री घृ © f } ₹ \text { ——क टा : में माननीय }
$$ मंत्री से निंक एक निडट के लिए यह उर्ञ करत्ता चाहताहां कि ग्रभी बहुत मानीय सदर्यों ने-प्रार ख़.स कर पजाब के माननोग

[श्री बृजराज सिह—कोटा] सदस्यों ने——टटरलागिग की बड़ी शिकायत की है, क्योंकि उनके क्षेत्न में ईरिगेशन को कैनाल्ज बहुत बन चुकी हैं। जिस प्रदेश भोर जिस जिले से में श्राता हूं, वहां पर चम्बल की कंनाल्प बनाने की योजना है । में मंत्री महोदय से यह निवेदन् करना चाहता हूं कि हमारे यहां कोटा में कम से कम इस घ्रोर ख़ास ध्यान दिया जाये, ताकि जो घटना पंजाब या यू० पी० में इन कंनाल्ज़ की वजह् से घट च्की है, वह हमारे क्षेत्र में न घट सके। घ्रगर शासन की ग्रोर से ग्रभी से प्लानिग को ठीक कर दिया जाये, तो हमारे एरिया में बहुत कुछ बच जायेगा, वनर् कुछ वर्षों बाद वहां भी वही हालत होगी, जो कि इस समय पंजाब ग्रोर यू० पी० ग्रादि में ही रही है 1

धो तुलइीदास जाष्षव (नांदेड़) : प्रध्यक्ष महोदय, मैं बाढ़ के सम्बन्ध्र में दो तीन सुझाव देना चाहतता हूं ।

बाढ़ में जिन लोगों का नुकसान ह्रोता है- प्रौर ग्रधिकतर काश्तकारों का नुक्मान होता है—वे बाढ़ के बाद श्रपनी स्थिति को सुधार नहीं सकते । उन को जो सर्तसिडी देनी 急, वह तो दे दी जाये, नेकिन इसके ग्रतिग्क्ति उनको लांग-टर्म लोन भी दिये जाये, जो कि पन्द्रह बीस बरस में वात दे सकॅ- जंसे कि बंडंड ग्रोर कुग्रों के fिए दिये जाते हैं-, ताकि बाढ़ से पहले उन लोगों की जो स्थिति थी, वे तुरन्त्त उस स्थिति तक पहुंच जायें ग्रोर काम पर लग जायें ।

बाढ़ के बारे में हम बढुत दिनों से पढ़ते हैं ग्रोर सुनते हैं । श्राज़-कल वाढ़ें बहुत घ्राती हैं ग्रौर उनसे बहुत नुकसान होता है । में चाहता हूं कि इंजीनिर्यरिग को दृष्टि से इस समस्या को स्टडी किया जाये । जैसा कि माननीय सदस्य, श्री शास्ती, ने कहा है, अब बाढ़ श्राती है, तो गांव कट जाते हैं, नुकसान होता है घ्योर मकान गिर जाते हैं।

मेरा सुसाव है कि जिन गांवों में पिछले दो, तीन या दस बरस से बढ़़ श्रा रही है, उनके निवासियों को कहा जाये कि वे लोग वहां से उठ कर ऐसी जगह बस जायें, जहां बाढ़ से नुकसान न हो। यह प्लर्ரनग करने की बड़ी म्रावश्यकता है ।

Dr. M. S Aney: Considering the extent of the damage and the wideness and vastness of the problem, I believe a separate Commission ought to be appointed by the Government of India to investigate into the whole problem as an all-India problem. That is one thing very necessary.

For the last 15 years the Planning Commission have been sitting and studying the entire problem of Indian economic uplift. Yet, the question of the damages done by the floods and the rate of relief that should be given has not received any adequate consideration, in fact no consideration at all, at the hands of the Planning Commission. It is rather a matter of surprise.

Therefore, I feel it is necessary to have a separate Commission.

I agree with the suggestion made by my hon. friend there that there should be a separate organisation also to help the Minister in charge of this problem here to give his undivided and devoted attention to the problem througout the year.

If these things are done, there is a possibility of the question being tackled in a proper spirit.

Mr. Speaker: Shri Jyotishi. There is still one more Member who has not spoken. There is no audience, all are speakers.

श्री ज्वी० प्र० ज्योतिषी (सागर) : प्रध्यक्ष महोदय, में समझता हूं कि इस सनन में जो भाषण हुए हैं उनको सुन कर मुझ्न

जैसा श्रादमी इसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि सरकार श्रब तक जो कुछ करती भाई है लोगों का मत है कि वह बेवकूफी ही करती भ्राई है । यही प्राय: सभी भाषणों का मन्तष्य प्रतीत हुप्रा । सरकार ने सड़कों का जो निर्माण किया, वह गलत किया, रेलों का निर्माण किया, वहा गलत किया । यही इम्प्रंशन मुझे मिला है। बड़े जोश खरोश के साथ, बड़ी मजबूती के साथ यहां पर भाषण हुए हैं। उनको सुन कर यही धारणा बनती है निश्चित रूप से कि शासन बड़ी बेवकूफी कर रहा है। सड़कें जो शासन ने बना रखी हैं उनके कारण बाढ़ें घ्राती हैं, रेलें जो बना रखी हैं उनके कारण बाढ़े श्राती हैं श्रोर इस तरह के जो दूसरे काम कर रखे हैं, जैसे नहरें बनाने के कारण, बाढ़ें भाती हैं (इंटरघ्शांज) इस तरह की बात जब कही जाती है तो मैं उससे कतई सहमत नहीं हो सकता हूं । मेरा पवका यकीन है कि हजार कोशिए हम कर ले, एसे मोंके श्रायेंगे, जब पानी छिड़ेगा, जब पानी भ्रायेगा

धी बागड़ी : कोई ज्योतिष की बात बताइये ।

भी उबा० श० ज्योतिषी : जब हमारे देश में नहरें नहीं बनी थीं, रेलें नहीं बनी थीं, सड़कें नहीं थों, तब भी में कहता हूं कि भ्राप इस देश के इतिहास को पढ़ कर देबे, पुराणों को पढ़ कर देबें, बाढ़ें भाया करती थीं भ्रोर लोगों को काफी कष्ट का सामना करना पड़ता था, लोगों को गांव के गांव खाली करने पड़ते थे, दूसरी जगहों पर जाकर बसना पड़ता था । इतना निराश होना, इतना मायूस होना जितना हम दिखाई देते हैं, बड़ी ग़लत चीज़ मुक्षे लगती है। हम लोगों को उत्तेजित करें यह कह कर कि. जो काम किये गये हैं, गलत किये गये हैं, मैं समझता हूं बुरी चीज है। हमारी जिन्दगी जैसी कुछ भी है, उस में हमको हानि श्रौर

लाभ दोनों चीजों का तखमीना लगानए होगा श्रोर देखना होगा कि कोई कदम उठा है तो उसके कितना लाभ हुप्रा है प्रोर कितनी हानि हुई है। जब योजना बनती है, जब सड़कें बनती हैं, जब रेलें बनती हैं, जब यातायात के साधन उपलब्ध होते हैं तो हमें देखा होगा कि उन से कितनी सुविधार्यें लोगों को प्राप्त होती हैं, कितनी सम्पत्ति देश की बढ़ती है प्रोर जब नहरें बनती हैं तो हमें देखना होगा कि उनसे उस प्रदेश में उपज कितनी बढ़ी है, कितना उस प्रदेश को लाभ हुग्रा है। यह ठीक है कि जब दीपक जलाया जाता है तो उसमें से प्रकाश के साथ धुम्रां भी निकलता है ग्रीर उस धुयें को भी हमें बरदाश्त करना पड़ता है । हम योजना करें कि धुग्रां कम निकले। इस पर हमें गम्भीरतापूर्वंक विचारकरना होगा । हमें देखाना होगा कि जो वाटरलार्गिग हो गया है, वह न हो । हम इसके बारे में भी कुछ योजना करें जिससे पानी निकलना मुरु हो सके, जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पानी से हम छुटकारा पा सकें । हमें कोशिश करनी होगी कि हमारी फसलें न डूबें, उनको हानि न पहुंचे । लेकिन इसके लिये करोड़ों की सम्पत्ति हम एक दम से डाल दें, ऐसा करते वक्त हमें इस विष्य पर गम्मीरतापूर्वक विचार कर लेना होगा । (इंटरण्ञांज) बाढ़ पीड़ितों के प्रति में पूरी हमदर्दी रखता हूं कम से कम उतनी हमदर्दी रखता हूं जितनी कि कछवाय साहब को हो सकती है । एक भी भाई की एक इंच जमीन भी भ्रगर डूबती है, एक बच्चे को भी भार मूबे रहना पड़ता है, एक भी भ्रादमी को श्रगर पानी में रहना पड़ता है, तो उसके साथ जितनी कछवाय साहब को हमदर्दी है, उतनी ही मुक्षको भी है ग्रोर मुझको शायद: उनसे ज्यादा ही हमदर्दी है ।

धी हुकम चन्व कछबाय : श्रगर ऐसी बात है तो भ्राप इस भाषा को न बोलते ।

सी ज्ञा० श० क्योलिती : पाप भायद मेरी भाषा नहीं समझ्न रहे। देश के पैसे को जिस किसी काम में हम लगायें हमें देखना होगा कि म्राया वह पैसा उत्पावक कार्यों में लगाया जा रहा है या श्रनुत्पादक कार्यों में । यह देख लेना बहुत जररी है। बाढ़ों के लिये जो रुपया रखा जाए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जो भी रुपया रखा जाए घ्रोर बाढ़ें न घा सकें, इस हेतु जो भी रुपया रखा जाए, इस हेतु प्लार्निग कर्ने के लिए जो भो रुपया रखा जाए, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन में चाहूंगा कि देश की पाई पाई का ग्रधिक से अ्यधिक उत्पादक चीजों के लिए उपयोग हो । अगर पंजाब में या उत्तर प्रदेश में नहरों कें क न्ण बाढ़ें ग्राने लगी हैं तो में कहता हू किं चहां पर श्राप नहरं बनाना छोड़ कर नधग्य पदेश में नहरें बनायें । मध्य प्रदेश भाखः है, मध्य प्रदेश प्यासा है, वहां की ना यों पर ग्राप बांध लगाइये । बहां कोई वाटरलांगंग नहीं है । उत्तर प्रदेश की नदियों में पानी है घोर वह बेतहाशा बहता रहता है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहां पर घ्राप नहरें डालिये, वहां पर तालाब बनाइये, वह पर सिचाई का नज म तजिये, अ्रपने

इपये बो उस तरफ डाछवर्ट कीजिये ताकि वह रुगया उत्पादक क.र्यों में गग सके ।

यही मुझे निवेदन करना था ।
श्रो हुकम चन्ब कछावाय : मध्यक्ष महोदय, यदि जवाब कल दिया जाये तो ज्यादा श्रष्ठा होगा ।

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): Mr. Speaker, Sir, I must express my very grateful thanks to the hon. Members of the House for the very valuable suggestions that they have given.

Mr. Speaker: Would he like to continue tomorrow?

Dr. K. L. Rao: I can finish in fifteen minutes, Sir. I shall be brief in my reply.

घ्रह स्र महोडय : जब हाउस की यह मर्जी है तो किर कल ही पः इसे रखिये ।

### 18.47 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the October 1, 1964/Asvina 9, 1886 (Saka).


[^0]:    *The sign + marked above the"name of a"Memberlindicates that the question was actually asked on the floor, of the_House by that Member.

[^1]:    -479. Shri S. M. Bamerjee: Will the Minister of Heme Artairs be pleased to state:
    (a) whether his attention has been drawn to the news regarding the collapse of a double-storey building in

[^2]:    Shri Kapar Bingh:
    Shri Jaipal Singh:
    -492. $\{$ Shri Fatehsinhrao Gackwad:

[^3]:    *495. Shri S. M. Banerjee: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

[^4]:    एक तरफ यह कहा जाता है कि पन्नों पर कुछ लोगों का भधिकार है । यह बात किसी हद तक सही हो सकती है, लेकिन जब यह् कहा जाता है तो मेरा ध्यान लन्वन टाइक्स के प्रकाशन पर जाता है। पहले वह् एक व्यक्ति का था । उस के बाद एक ट्रस्ट बना दिया

[^5]:    "Freedom of expression is not merely a reflection of important

