## LOK SABHA DEBATES

1

## LOK SABHA

Salurday, March 25, 1972/Chaitra 5, 1894 (Saka)

The Lot Sabhe mes at Etruen of the Clock
[Mr. Spraking in the Cheir]

## PAPER LAID ON THE TABLE

Stathment on differgntial intrrbet rates on advandes by Public Segtor Banks

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN) : I beg to lay on the Table a statement (IIindi and English veraions') on differential interest rates on advances by Public Sector Banks. [Placed in Library. See No. L.T. 1553/72]

11-03 has.

## ASSENT TO BILIS

SEORETARY: Sir, I lay on the Table following four Bills passed by the Houses of Parliament during the current seasion and assented to since a report was last made to the House on the I4th March, 1972 :-
(1) The Appropriation Bill, 1972.
(2) The Appropriation (No,2) Bill, 1972.
(3) The Appropriation (Railwayn) Btll, 1972.
(4) The Approprition (Ruilway) No. 2 Hit, 1972.

## H04 Hary

## RUSINESS O THE HOUSE

* THL MINLSTER OM PARLLAMAN WRX JHZARS AND SHWPTNG AND TRANSPORT (SERR RAJ BAHADUR), With your permiaion, Sir, I rive wimmotune thet Covernovent Butivess in this K outhe dur
ing the week comonencing Tuenday, the 28th March, 1972, will consist of :-
(1) Consideration of any item of business carried over from today's order paper.
(2) Convideration and passing of :
(a) The Anned Forces (Assam and Manipur) Special Powers (Amendment) Bill, 1972 as passed by Rajya Sabha).
(b) The Aircraft (Amendment) Bill, 1972.
(c) The Marine Products Export Developanent Authority Bill, 1972.
(3) Further discussion on the Motion of Thanks on the President's Address.

श्रो इसहाक सम्मली (अमरोहा) : अष्यक्ष महांदय, हमारे रहनुमा प्रोफेसर हीरेन मुसर्जी, घ्री एस० एम० बनर्जी और मैंने अभी आपकी खिदमत में लिख कर दिया है। परसों दिल्ली में एक बहुत अफसोसनाक हुषंटना हुई। मुले बड़े शर्म के माष कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हिन्दुस्तान की सबसे महूरूक रहुनामां उनसे मिलने के लिए जो क्रुद्टेशन आए, और वह् ड़पुटेशन भी हिन्दुस्तान के एक बड़े अहम एजूकेशनल इस्टोट्यूसन का हो, इसके बाद भी उन से मुलाकाज न हो और उनको अरेस्ट कर लिया जाय, पह बड़े अफसोस की बात है। मैं कह्ना चहता दू कि अलीगढ़ मुस्लिम पूनिर्वसटो के स्टूंट्ट्य यहां पर आए, वह प्राइम निनिस्टर से मिल करके अपनो कुछ बता कहान वाहते जहा तक मेंरी रतिला है, मे वहां मौनूद नही या, लेकिन उन्होने कमई काबिले एतराल नारे नहीं लगएए, यहां वक कि उन्होनि एक लक्ज मी वह नहीं कहा बो काबिले एव्तरजज कहा जा से। अलीमढ यूनिबसदद के तार मे उलकी निमाइस वी, वह तिभाब पा है पूरी हो जानी चाहिए, तरमोम होनी चाहिए या नहीं होनो चार्टिए वह् अवनो अगह् पर बहुस करनें

