[Shri Kamalnath]
has been selected in an ad-hoc manner and gives rise to suspiciôn. Some players have been selected without considering their performance; performance is a matter of record, for everyone's score and bowling analysis are recorded in the score books. Players who had consistent record with either bat or ball have been overlooked. I strongly believe that the Cricket Control Board in general and the Selection Committee in particular owes it not only to the players but also to the nation to explain in clear terms the criteria for the selection.

The Education Ministry should direct the Cricket Control Board to announce the basis on which the selection has been made. The Board should have no hesitation in announcing the basis and strategy used for selection of the Cricket Team if the selection is freje and fair. Pending this the Government should withhold the release of foreign exchange for the impending tour and also have the whole matter reviewed directly by a Special Committee of Criketers to be scit up.
(vii) NEED FOR TAKING STEPS ro IMPROVE FUNCTIONING OF TELFPHONE services in Asansol-Raniganj Durgapur area

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Sir, I appreciate the ready-made answer given by the hon. Minister of Parliamentary Affairs regarding the matter under rule 377 by Mr . H. K. L. Bhagat. Here my friend, Nar. Makwana is sitting. He will react to my matter being raised under Rule 377, just now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If he comes with a reply, I will not stop.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I want to mention the following matter under Rule 377.

I am drawing the attention of the House towards the telephone services in Asansol-Raniganj-Durgapur indus-
trial belt area. It is unfortunate that inspite of several representations made by the Members of Parliament including myself and eminent persons of that area, the telephone services are deteriorating day by day in that area. There is no improvement in the telephone services. The group dialling and STD services have also collapsed and the trunk services are becoming undependable.

Under these circumstances, I urge upon the Government to take immediate stejs to improve the functioning of the telephone services of Asansol-Raniganj-Durgapur area without any further delay and restore the group dialling and STD services so that the people of this area could get some relief.

I also demand that the Minister concerned make a statement in the House indicating the steps taken by the Government in this regard.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Sir. Mr. Makwana is here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He may reply at the time of Demand for Grants for the Ministry of Communications, which is going on.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Why there is a discrimination against the Opposition Member?
$\mathrm{N}_{2}$ R. DEPUTY-SPEAKER: No, no. When Mr. Rajda raised the issue, the Minister also immediately replied.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: There is one information. I am also a Member of the Opposition.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It has been noted by Mr. Yogendra Makwana. When he replies, you must be in the House;
(viii) Relief Measures for the haILSTORM AFECTED FARMERS OF CERtain blocks in Fatehpur district of UP

में फतेहपुर जТनपद के धाता एवं विजर्योपुर्ं विकास क्षेत्नों में लगभग सी गाँवों के किसतन मऊंटूर बुरीं तंरह प्राकृतिक प्रकोप के शिकरर हुए हैं। गतं 23-24 मार्च कीं रात्रि में इस क्षेत्र में भंयकर रूप सें उंललबृष्टि हुई है जिस के कारण रबी की तमाम तैयार फसल नैष्ट हों गई है। कुछ गाँवों में तों फसलें पूर्ण रूप से नंष्ट हों गई हैं । मै 10 ॠंत्रैल कों उस क्षेत्र में गसा था ग्रौर प्रक्टित कें विनिंश लिला कें देखा था। उस क्षेत्र के किसतन विशष कर लघु संमांतु किसंतन तथा कृषि श्रमिक ग्रधिक भवाक्रांत तंया वोंड़ित दिबाई दंड़े। उनके समक्ष जीवंन यदपं की संमस्यं ङपन्न हों गई है जो भू 今िहीनं श्रमिक इस मौसम में फसलों कीं कटाई सें कुछ ग्रंय कर लेते थे. उतं के समक्ष बुभूक्षा की संमस्या ऊ्रासंन्न है। इन परिस्थितियों कों दृष्टिगत रखते हुए मेरा सरकार से साग्रह क्रंनुनुंध है कि उस क्षेत्न में क्रधोंलिखित रहतं काय तैंत्वाल प्रारन्भ किए जएए :--

1. ग्रामिण पुर्निमाण योंजनें कों प्रभावीं किया जाएए उसके तथा म्रन्तनर्गत संड़कों का निमिमण तिलाबों का उत्बनँनें. वृक्षारोषण तथा तत्संबंधी कार्य तैंक्काल प्रारंभ किए जायें जिस से श्रमिकों को जीविकेपार्जन का अ्रतधार मिल संके।
2. कृषकों द्वारा देय समसते भुगतिएनं जैसे लगानं संहाकारी संमिमितयों द्वारा खाद, बोज, नेकदी अ अदि ऋण, fिंचाई विद्युतंत्ं संबंधी व्यय झ्र्रादि स्थितिंत हो। नंहीं, बरंत पूर्ण रूप से माफ किसा जाए।
3. छोटे किसनों को फसलेंक्षति
 की जाये।
4. केन्द्राय सुख्रार को प्रान्तीय सरंकरों के साथ विचाए विमर्श कए के फसलों तैया पंशुग्रों कीं बैंम"-योज़ना को क्रियन्विति करने की दिशा में उदाय करनँர चाहिए, जिस सें प्रकृतितिऐ ग्रापदाग्रों के समय किषानों को कुछ ₹ँहतं मिल संके।
(ix) Need for Stringent Legislation to prevent cruelty to Animals

श्री राम लाल राहो (मिसरिख) : उपध्यक्ष महोंदय, अंदिकाल सें हीं मनुष्य ग्रौंर पशुग्रों का निंकट का सहलयोग अ्रiर संबंध रह, है। कृषि प्रध[न देश भारत में जों झ्र.दिक, से स्रन्न उत्व,दनं के क्षेत्र में पशुग्रों की ही महत्वपूप्ण भुiमका रही है। उरजज भों हमारे गांवे में 99 प्रतिशतं से भो दाधक किसंनं कुषि कार्य में पंशुग्रों पर ही निंमंश करते हैं। दुधारू पशु मानवममाल ग्रौर जन सबास्ट्य के लिए वरदान हैं। हिन्दू धर्मववलग्री तो दशु अ्रथर्थात् गऊ को गो मГतें के नंगम से पुकारते हैं अौर उसकी पूजा करते हैं। पशु को मारनना, कष्ट देना पाप मानेश जातिए है।

जंहां पशु माननं के लिए संहर्यंगी के रूप में पूज्यनीय रहा है। ग्रनेक लोगों ने पशु के मांस से अ्रपनों क्षुधा बुझाने, उसके खाल से शरी२ को ढकने तथया हाड्डयों तंक को उपयोग में लाता है। कहने का तारिपर्य मरणापरान्त भी दशु का हाड़-मास, चाम मनुष्य के उपर्योग में क्रातिर है। इबर कुछ वर्बो से शनै शनै प'शुग्रों का विनाश ग्रौर उसंके प्रति कूरता बढ़ रहीं है। जंगली पशु ग्रौर जानंबर तो सामन्त लोगों के शिकार के निनम से कीडा का संधिन बन गएए हैं । कूरता

