MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :
> "That the Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 1966, in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration."

The motion was adopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :
"That clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. C. PANT : Sir, I move :
"That the Bill be passed."
MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:
"That the Bill be passed."
The motion was adopted.

### 18.01 hrs .

## *DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (UTTAR PRADESH), 1968-69

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on the supplementary Demands for Grants in respect of the Uttar Pradesh Budget for 1968-69, for which two hours have been allotted.

## Demand No. 9, Elections

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $56,11,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969; in respect of 'Elections'."

Demand No. 10, General AdminiStaration
MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 9,900 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'General Administration'."

Demand No. 11, Commissioners and District Administration

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $22,87,400$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of commissioners and District Administration.

Demand No. 14, Jails
MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 74,600 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment

[^0]during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Jails'."

Demand No. 15, Police
MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $26,55,900$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Police'."

Demand No. 17, Scientific Research and Cultural Affairs

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $1,37,400$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March. 1969, in respect of 'Scientific Research and Cultural Affairs'."

Demand No. 18, Education
MR. DEPUTY -SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,800 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respeect of 'Education'."

Demand No. 19, Medical
MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $15,22,300$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar

Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Medical'."

## Demand No. 21, Agricultural Development

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 500 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Agricultural Development'."

Demand No. 23, Animal Husbandry and Fisheries

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :


#### Abstract

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 400 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March. 1969, in respect of 'Animal Husbandry and Fisheries'."


Demand No. 24, Co-operation
MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $12,00,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Co-operation'."

Demand No. 25, Industries
MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $8,90,000$ be granted

## [Mr. Deputy-Speaker]

to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March. 1969, in respect of 'Industries'."

Demand No. 26, Planning and Co-ordination

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 100 be granted to the President out of the Consolidated Fund of, the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Planning and Co-ordination'."

## Demand No. 28, Information Directorate

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Information Directorate'."

Demand No. 29, Scheduled and Backward Classes
MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Scheduled and Backward Classes'."

Demand No. 31, Irrigation Works met from Revenue
MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $6,02,300$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Irrigation Works met from Revenue'."

## Demand No. 32, Irrigation EstaBLISHMENT

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
> "That a Supplementary sum not exceoding Rs. $26,00,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Irrigation Establishment'."

Demand No. 33, Public Works met from Revenue

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,45,59,300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State or Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Public Works met from Revenue'."

## Demand No. 36, Grants-in-aid of Public Works

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31 st day of March, 1969 , in respect of 'Grants-in-aid of Public Works'."

Demand No. 44, Expenditure connected with National Emergency

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,15,700 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the chatges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March. 1969, in respect of 'Expenditure connected with Na tional Emergency'."

Demand No. 45, Capital Outlay on Agricultural Schemes

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved:
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $10,00,00,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the Sate of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Agricultural Schemes'."

Demand No. 46. Capital Outlay on Industrial and Economic DeveLOPMENT

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved:
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $1,06,21,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Industrial and Economic Development'."

Demand No. 47, Capital Outlay on Multipurpose River Schemes

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved:
35-4 LSD/68
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $3,00,00,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Multipurpose River Schemes'."

Demand No. 48, Capital Outlay on Irrigation Works
MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved:
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $2,43,09,300$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of Maich, 1969, in repect of 'Capital Outlay on Irrigation Works'."

## Demand No. 49, Capital Outlay on Public Works

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $1,00,31,400$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'CapitalOutlay on Public Works'."

Demand No. 50, Capital Outlay on Road Transport and Other Schemes

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $1,82,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Road Transport and Other Schemes'."

Demand No. 53, Loans and Advances bearing Interest

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $9,65,40,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Loans and Advances bearing Interest'."

There are some cut motions notice of which has been given. Are they being moved?

SHRI SATYA NARAIN SINGH (Varanasi) : I want to move all the cut motions standing in my name. (Nos. 1 to 39).

SHRI SARJOO PANDEY (Ghazipur) : I also want to move all my cut motions (42 to 50 ).

SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH (Gorakhpur) : I want to move my cut motions (Nos. 51 to 96 and 119 to 142).

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Moradabad): I want to move my cut motions (Nos. 97 to 108).

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI : (Baghapat) : I want to move my cut motions (Nos. 144 to 156 ).

MR. DEPUTY-SPEAKER : The cut motions may be moved, subject to their being otherwise admissible.

SHRI SATYA NARAIN SINGH : (Varanasil: I beg to move :

[^1]"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100. ."
[Failure to take action against guilty police officials (2)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Collusion of Police with antisocial elements in Varanasi where a demonstration was organised by Communist Party of India (Marxist) on the 7th July 1968 (3)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Growing police repression throughout the State (4)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Corruption, bribery, nepotism. bureaucratism and criminal tendencies in the police department (5)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Interference of polics officials in industrial disputes in favour of employers (6)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Increasing crime wave in the State (7)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Encouragement given by certain police officials to communal elements in the State (8)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to keep close watch on the activities of Mahesh Yogi at Hardwar (9)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to withdraw cases against workers and T.U. functionaries in Modinagar (10)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Police repression on peasants and agricultural workers in Baharaich (11)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. 100."
[Need for fixation of grades to teachers in aided schools at par with other teachers employed in Government Schools (12)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of Medical be reduced by Rs. 100. ."
[Tnhuman treatment given to patients admitted in Goverment hospitals (13)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum rot exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of Medical be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to take measures to improve public health in the rural areas (14)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of Medical be reduced by Rs. 100 ."
[Lack of adequate medical facilities for women patients in rural areas (15)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of Medical be reduced by Rs. 100 ."
[Non-provision of medicines in hospitals throughout the State (16)]
"That the Demand for a Supple-
mentary Grant of a sum not excee-
ding Rs. $15,22,300$ in respect of
Medical be reduced by Rs. 100 ."
[Sale of medicines by hospital authorities in Government hospitals (17)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15.22,300$ in respect of Medical be reduced by Rs. 100. ."
[The practice of asking patients to purchase medicines from open market by the doctors in Government hospitals (18)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of Medical be reduced by Rs. 100 ."
[Inadequate and unhygienic food supplied to indoor patients in Government hospitals (19)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of Medical be reduced by Rs. 100 ."
[Favouritism shown by hospital authorities in Government hospitals (20)]
"That the Demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of Agricultural Development be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to distribute waste land to the landless labourers and poor peasants (21)]
[Shri Satya Narain Singh]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of Agricultural Development be reduced by Rs. $100 . "$
[Inadequate facilities for construction of tube-wells in eastern districts of Uttar Pradesh (22)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of Agricultural Development be reduced by Rs. 100 ."
[Lack of facilities for loans to poor peasants (23)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of Agricultural Development be reduced by Rs. 100 ."
[Misappropriation of public funds by the officials in the Department of Agriculture (24)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of Agricultural Development be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to supply of fertilisers to the peasants at the cheap rates (25)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of Agricultural Development be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to take steps for the improvement in the sugar cane production (26)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of Agricultural Development be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to abolish land revenue despite repeated assurance given to the public (27)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $8,90,000$ in respect of Industries be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to develop new industries in eastern Uttar Pradesh (28)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $8,90,000$ in respect of Industries be reduced by Rs. $100 . "$
[Plight of small-scale industries for want of encouragement from the Government (29)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $8,90,000$ in respect of Industries be reduced by Rs. 100 ."
[Closure of large scale handlooms for want of yarn at control rates and credit facilities (30)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $8,90,000$ in respect of Industries be reduced by Rs. 100. ."
[Absence of agro-industry in
the State (31)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $8,90,000$ in respect of Industries be reduced by Rs. 100. ."
[Financial difficulties of small scale industries (32)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $1.00,31,400$ in respect of Capital Outlay on public works be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to construct road from Babatpur Chamubani to Anai. District Varanasi (33)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $1,00,31,400$ in respect of Capital Outlay on public works be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to construct road from Kutcheri to Sindhora in Varanasi District (34)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $1,00,31,400$ in respect of Capital Outlay on public works be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to construct road from Phulpur to Cholapur, District Varanasi (35)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $1,00,31,400$ in respect of Capital Outlay on public works be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to construct Panchakosi road in Varanasi region (36)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $1,00,31,400$ in respect of Capital Outlay on public works be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to construct road from Basani to Kathirawan in Varanasi District (37)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $1,00,31,400$ in respect of Capital Outlay on public works be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to construct road from Kuwar to Rampur, District Varanasi (38)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $1,00,31,400$ in respect of Capital Outlay on public works be reduced by Rs. 100."
[Failure to construct road from Babatpur to Rameshwar in Varanasi District (39)]

SHRI SARJOO PANDEY (Ghazipur) : I beg to move :
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to ensure law and order in the State (42)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100."
[Firing by the bureaucratic administration of the State (43)]

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I beg to move :
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Deterioration in law and order situation (44)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of Education be reduced by Rs. $100 . "$
[Need for revision of pay scales of Secondary and Primary teachers (45)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of Medical be reduced by Rs. 100."
[Working of various hospitals in Uttar Pradesh (46)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $8,90,000$ in respect of Industries be reduced by Rs. $100 . "$
[Need for establishment of more industries in Eastern Uttar Pradesh (47)]
"That the Demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 300 in respect of Scheduled and Backward Classes be reduced by Rs. 100."
[Problems of Scheduled and Backward Classes in Uttar Pradesh (48)]

[^2]
## [Shri S. M. Banerjee]

[Need for proper small irrigation facilities in Uttar Pradesh (49)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,00,000$ in respect of Irrigation Establishment be reduced by Rs. $100 . "$
[Need for reduction in electricity rates for irrigation purposes (50)]

## SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH

 (Gorakhpur) : I beg to move :"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to implement the schemes adopted by the National Crime Prevention Week held in New Delhi in April, 1968 (51)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to expand the fire services in the State (52)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to take proper and adequate action against the guilty police officials (53)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to check the growing expenditure on the Police Force in the State (54)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to check malpractices in police (55)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to check the antisocial and communal elements in the State (56)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to reduce the number of high police officers in the State (57)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure in checking communal riots in the State (58)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to check increasing cases of burglary and robbery in the State (59)]
"That the Demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to check increasing cases of thefts in the State (60)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100."
[Failure to give incentive to the efficient and hardworking police officials (61)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure of the law and order in the State particularly in Meerut, Allahabad and Gorakhpur (62)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to check the increasing incidence of crime in the State (63)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to implement the recommendations of the Police commission (64)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Police firing on innocent public in the State (65)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to liquidate the gangs of decoits in the State particularly in Deoria and Gorakhpur areas (66)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to make proper police arrangements at the Ardh Kumbh Mela at Hardwar (67)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure of the special drive launched by the Police to recover illicit firearms and other weapons (68)]

[^3][Failure for not equipping the Police Force and Police Stations with the latest equipments such as telephones, vehicles and F.P.B. (69)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 26,55,900 in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to implement the recommendations of the Conference called by the Governor of Uttar Pradesh on the 19th July, 1968 relating to maintenance of law and order in the State (70)]
"That the Demand for a Supple-
mentary Grant of a sum not excee-
ding Rs. $26,55,900$ in respect of
Police be reduced by Rs. 100 ." Police be reduced by Rs. 100 ."
[Failure for not creating a post of Chief Fire Officer in Gorakhpur (71)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to pay the salaries of the primary school teachers for the last six months (72)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. 100. ."
[Non-payment of dearness allowances to university teachers (73)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. 100 ."
[Non-revision of scales of pay and dearness allowances of the non-teaching staff of the universities since 1947 (74)]

[^4]
## [Shri Mahant Digvijai Nath]

[Non-revision of pay scales of the instructors of the Varanesya Sanskrit Vishwavidyalya, Varanasi since 1947 (75)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. $100 . "$
[Non-revision of scales of nonteaching staff of non-Government aided degree colleges since 1952 (76)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. 100 ."
[Failure for not setting up any L. T. and C. T. in-Service Condensed Training Courses (77)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. 100 ."
[Failure for not making any provision regarding free supply of books to the students (78)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education bè reduced by Rs. 100 ."
[Favouritism in admission to colleges particularly in science (79)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. 100 ."
[Failure for not setting up farmers education pilot projects at Gorakhpur (80)]

[^5]"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. $100 .{ }^{\prime \prime}$
[Failure to open more schools and colleges in the State to meet the demands of students seeking admission for further studies (82)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. $100 . "$
[Need for opening more medical, agricultural and engineering colleges in the State (83)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. 100 ."
[Need to pay more attention towards sports in the State in the schools and colleges (84)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to popularise N.C.C. in the schools and colleges (85)]
"That the-Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $2,45,59,300$ in respect of public works met from revenue be reduced by Rs. 100."
[Failure to construct approach roads to over/under bridges at the railway level crossing in the State (86)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $2,45,59,300$ in respect of public works met from revenue be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to upgrade the manned railway level crossings in the State (87)]

[^6][Failure for not revising the rate for annual average allotment for the maintenance of communications in Uttar Pradesh (88)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 2,45,59,300 in respect of public works met from revenue be reduced by Rs. 100. ."
[Failure to repair the bus road on Gorakhpur-Azamgarh-Allahabad route (89)] .
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $2,45,59,300$ in respect of public works met from revenue be reduced by Rs. 100."
[Failure to construct an over bridge on the river Tons (90)]
"That the Demand for a Supplementry Grant of a sum not exceeding Rs. $2,45,59,300$ in respect of public works met from revenue be reduced by Rs. 100 ."
[Need to expand the Fruit Preservation and Canning Institute at Gorakhpur (91)|

> "That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $2,45,59,300$ in respect of public works met from revenue be reduced by Rs. $100 . "$
[Necd to construct additional fertilizer godowns at Gorakhpur (92)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $2,45,59,300$ in respect of public works met from revenue be reduced by Rs. $100 .{ }^{\text {. }}$
[Need to connect Gorakhpur with all the National Highways in the eastern Zone of the country (93)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $2,45,59,300$ in respect of public works met from revenue be reduced by Rs. 100 ."
[Need to connect Gorakhpur with all the important towns of the country by the National Highways (94)]
"That the Demand for a Supple mentary Grant of a sum not exceeding Rs. $2,45,59,300$ in respect of public works met from revenue be reduced by Rs. 100 ."
[Need to widen the roads in the Gorakhpur city (95)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $2,45,59,300$ in respect of public works met from revenue be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to have more children parks in Gorakhpur (96)]

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Moradabad) : I beg to move :
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceedling Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Police high handedness and atrocities in the State (97)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to maintain law and order in the State (98)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Negligence shown to Harijans in recruitment to Police (99)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to give adequate pay to teachers (100)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 18,00 in respect of education be reduced by Rs. 100 ."
[Shri Om Prakash Tyagi]
[Re-imposing English on students (101)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. $100 . "$
[Absence of moral education in the education system (102)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. $100 . "$
[Absence of Indian culture in education (103)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. 100 ."
[Negligence shown towards India's proud ancient history in education (104)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of medical be reduced by Rs. 100 ."
[Inadequate number of doctors in hospitals (105)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 400 in respect of animal husbandry and fisheries be reduced by Rs. 100 ."
[Lack of attention towards improving the breed of bovine family (106)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 400 in respect of animal husbandry and fisheries be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to protect cows (107)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding R6. 300 in respect of scheduled and backward classes be reduced by Rs. 100."
[Failure in improving the condition of Harijans and, other backward classes (108)]

## SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH:

I beg to move :
"That the Demañd for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of medical be reduced by Rs. 100. ."
[Need for opening more hospitals in the State and particularly in the Eastern Districts of Uttar Pradesh (119)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of medical be reduced by Rs. 100."
[Need to increase the number of beds in the existing hospitals in the State (120)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of medical be reduced by Rs. 100."
[Need to equip all the hospitals, in the State with the latest equipments of all types (121)]
"That the Demand for a Supple-
mentary Grant of a sum not excee-
ding Rs. $15,22,300$ in respect of
medical be reduced by Rs. 100. ."
[Failure on the part of the Gov-
ernment for not taking full steps
to eradicate Malaria (122)]
"That the Demand for a Supple-
mentary Grant of a sum not excee-
ding Rs. $15,22,300$ in respect, of
medical be reduced by Rs. $100 . "$
[Inhuman treatment being meted by the patients in Government hospitals and dispensaries in the State (123)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of medical be reduced by Rs. 100."
[Need for opening more Medical colleges in the State and particularly in Gorakhpur (124)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of medical be reduced by Rs. 100."
[Need to take measures to improve the public health in the rural areas in the eastern districts of Uttar Pradesh (125)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of medical be reduced by Rs. $100 . "$
[Lack of adequate medical facilities for women patients in rural areas of the State (126)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceed ing Rs. $15,22,300$ in respect of medical be reduced by Rs. $100 . "$
[Making adequate provisions for the supply of medicines in the hospitals (127)]

> "That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect, of medical be reduced by Rs. 100 ."
> [Need to appoint special squads to check the sale and thefts of medicines from the hospitals (128)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $15,22,300$ in respect of medical be reduced by Rs. 100 ."
[Discourteous attitude of the doctors in the Government hospitals towards patients (129)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not excecding Rs. $15,22,300$ in respect of medical be reduced by Rs. 100."
[Need to give incentives to medical practitioners of the other States to come to Uttar Pradesh (130)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure on the part of the Government for not making adequate provision for irrigation in the eastern districts of Uttar Pradesh and particularly in Gorakhpur (131)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. 100."
[Failure on the part of the Govermment for not making provision for tube wells in eastern districts of Uttar Pradesh and particularly in Gorakhpur (132)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. $100 .{ }^{\prime}$
[Failure on the part of the Government for not providing Egyptian cotton seeds to the farmers (133)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. 100 ."
[Need to provide better seeds to the farmers (134)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to provide better seeds of sugar cane to the farmers for growing sugar cane (135)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to distribute waste-land to the landless and poor peasants (136)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respet of agricultural development be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to provide facilities of loans to farmers (137)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure on the part of the Government in supplying of fertilisers to the farmers in adequate quantity and at cheap rates (138)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to save the farmers from the money-lenders debts (139)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not excecding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to take steps to save the agricultural land from soil erosion in the State particularly in eastern districts of Uttar Pradesh (140)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. 100 ."
[Need to purchase the yields of the farmers by the Government at reasonable rates (141)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to make arrangements for the supply of healthy bulls to the farmers (142)]

## SHRI RAGHUVIR SINGH SHA-

 STRI (Baghpat) : I beg to move :"That the Demand for a Supplementary Grant of'a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Transferring Government officials under pressure of political parties (144)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Reversing important decisions taken by U. F. Government for political reasons (145)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. $100 . "$
[Transfer of Government officials to benefit a particular party in the coming elections in the State (146)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to maintain independent status of Chief Inspector of Sanskrit (147)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 , in respect of education be reduced by Rs. 100 ."
[Need to pay attention towards teachers' demands relating to their pay (148)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. 100 ."
[Making English compulsory in Intermediate (149)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to provide relief in flood-affected areas (150)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respet of agricultural development be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to save crops from floods (151)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure in removing the shortage of water in eastern Yamuna canal (152)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. 100."
[Non-availability of water to farmers in a proper manner due to reconsolidation of land-holdings (153)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. 100 ."

PPutting burden if permanent tariff in addition to electricitytax on farmers for tube-wells (154)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. 100 .
[Failure in providing power connections for tube-wells to farmers years after their sanction (155)]
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 500 in respect of agricultural development be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure in ending corruption rampant in electricity department (156)]

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Supplementary Demands and the cut motions are now before the house.

श्री ओस प्रकाश त्यागी (मोरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश भारतवर्ष की ग्रात्मा है। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति की गतिविधियों का एक केन्द्र रहा है। लेकिन श्राज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो उत्तर प्रदेश साम्र्रदायिकता जातीयता श्रोर प्रान्तीयता से ऊपर उठ कर काम करता रहा है, जो भारतवर्ष के स्वतंवता ग्रान्दोलन की ग्रात्मा बन कर कार्य करता रहा है, वही प्रान्त स्वतंत्नता प्राप्ति के बाद पिछड़ता चला जा रहा है। उस प्रान्त में जो सरकार बीस बरस तक कार्यं करती रही, उसने श्रपने कर्त्तंब्य का पालन नहीं किया।

एक बात ग्रीर है जिस की आ्रोर में श्रापका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में स्वतंन्नता की लड़ाई लड़ने वाले शहरी लोग नहीं थे, ग्रामीण थे ग्रौर उनको ग्राशा थी कि जब झ्राजादी मिलेगी तो वह श्राजादी हमारे गांवों में ग्राएगी, हमारी झोंपड़ियां बदलेंगी, हमारे गांवों का स्वरूप बदलेगा। परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन लोगों के हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर श्राई उन्होंने शहरों को ही ग्रपना केन्द्र आर्रीर भ्राधार माना ग्रौर गांवों की उन्होंने पूर्ण उपेक्षा की आर्रीर म्राज स्थिति यह है कि शहरों में तमाम पूंजी लगी हुई है, स्कूल, कालेज, मेंडिकल कालेज, फैस्ट्रियां य्रादि
[श्री ओम प्रकाश त्यागी]
बन गई हैं ग्रोर बनती चली जा रही है ग्रौर गांव बिल्कुल उसी रूप में पड़े हुए हैं जिस रूप में स्वतंत्रता के पहले थे। गांवों की ग्रवस्था ग्रौर शहरों की ग्रवस्था में इस समय ज़मीन ग्रासमान का ग्रन्तर ग्रा गया है। डसका परिणाम यह हो रहा है कि गांवों के तमाम नवयुवक, समस्त पढ़े लिखे लोग शहरों की ग्रोर भागते चले ग्रा रहे हैं ग्रौर गांवों के प्रति उन में कोई श्राकर्षण नहीं रह गया है।
18.03 HRS.
[Shri Vasudevan Nair in the Chair]
ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस योग्य नहीं है कि उसके वास्ते कोई भी ग्रांट की स्वीकृत इस सदन द्वारा दी जाए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ग्रपनी योजना का ग्राधार गांवों को बनाना चाहिये था न कि शहरों को परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रपनी योजनाग्रों में मूलभूत भूल की है। इस लिए वह डन ग्रांटों को मांगने की ग्रधिकारिणी नहीं है।

स्राप उत्तर प्रदेश की अ्रार्गथक अ्रवस्था को देखें। भारतवर्ष के प्रत्येक श्रान्त ने इन बीस बरसों में प्रगति की है परन्तु उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, इसका थोड़ा सा चिन्न में ग्रापके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। 1966-67 में प्रति व्यक्ति ग्राय 1950-51 की तुलना में दस प्रतिशत वहां कम हुई है। समुचय देश में इस ग्रवधि में प्रति व्यक्ति ग्राय 38 प्रतिशत बढ़ी है जरकि उत्तर प्रदेश में वह दस प्रतिशत कम हुई है। इसके ग्रलावा 1960-61 में प्रति व्यक्ति ग्राय जहां उत्तर प्रदेश में तीन प्रतिशत ही बढ़ी हैं वहां राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति ग्याय चौदह प्रतिशन बढ़ी है। इस प्रकार से

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ग्राय घटती ही चली जा रही है जबकि समुचय देश में वह ऊपर उठती चली जा रही है। ग्रब स्थिति यह है कि वर्तमान समय में यदि 3050 करोड़ रुपया वहां लगाया जाए तो 1973-74 में वह प्रान्त उस स्थान पर पहुंचेगा जहां देश सन 1969 में पहुंच जाएगा। यह जो स्थिति उत्पन्न हुई है। इसका एक सब से बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में बीस साल तक जिस पार्टी की सरकार रही है उस ने केन्द्र से केन्द्रीय सहायता का ग्रपना भाग नहीं लिया ग्रोर उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। मैं केन्द्रीय सरकार के ऊपर भी लांछ्छन लगाता हूं कि केन्द्र ने प्रान्तों की सहायता का जो हाथ ग्रागे बढ़ाया, उस में उसने उत्तर प्रदेश की पूर्ण उपेक्षा की जिन प्रान्तों के लोगों का केन्द्र पर ग्राधिपत्य था, चाहे संक्रेटेरिएट में था उन्होंने . . . .

सभार्पति महोदय : श्रब ग्राप दो तीन मिनट में समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : हमारी पार्टी का समय पंद्रह मिनट है। में घड़ी बराबर देख रहा हू मैंने तो ग्रभी शुरु किया है।

उत्तर प्रदेश की पापुलेशन भारत के किसी भी प्रान्त से ज्यादा है। वहां ग्राठ करोड़ की जन संस्या है। वहां की समस्यायें भी बाकी सब प्रान्तों से ज्यादा हैं । लेकिन इस सब के बावजूद जब कोई प्राजैक्ट बनी तो वह चली गई दक्षिण में, पूर्व श्रौर पश्चिम में, उत्तर प्रदेश की तरफ हमारी केन्द्रीय सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि ग्रब केन्द्रीय सरकार श्रपनी भुल का सुधार करेगी।

ग्रब मैं पुालस के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। पुलिस की मांग भी

हमारे सामने श्राई है। वहां 1960 में पुलिस श्रायोग की नियुक्ति की गई थी ग्रोर उस कमिशन ने उत्तर प्रदेश की जन संख्या ग्रौर बढ़ने हुए अ्रपराधों को सामने रखते हुए इस बात की सिफारिश की थी कि थानों की संख्या 830 से बढ़ा कर 1013 कर दी जाए। उसने यह भी सिफारिश की थी कि सब इंस्पैकटर्ज़ की संख्या बढ़ाई जाए। उसके ग्रनुसार प्रथम चरण में 160 सब इंस्पैक्टर बढ़ाये गए, 240 हैड कांस्टेबल बढ़ाये गए ग्रौर 1900 सिपाही बढ़ाये गये। दूसरे चरण में 247 मब इंस्पंक्टर बढ़ाये गये, 47 हैड कांस्टेबल बढ़ाये गये ग्रौर 497 सिपाही बढ़ाये गये। इनकी संख्या को फिर बढ़ाने की ग्रब मांग की गई है कि 219 हैड कांस्टेबल बढ़ाये जाये ग्रौर 536 सिपाही बढ़ाये जायं। इस सारी बढ़ोतरी के बाबजूद भी ग्राप देखें कि उन्होंने ग्रपने ग्रापको किस योग्य साबित किया है ? जो ख्रांकड़े हमारे सामके हैं उत्तर प्रदेश के ला एंड श्रार्डर के, उन से पता चलता है कि वहां ला एंड ग्रार्डर समाप्त हो चुका है। ग्राज वहां श्रादमी की कीमत कोई नहीं रह गई है, गोली की कीमत ही है। में मोरादाबाद जिले से ग्राता हूं। वहां सूरज छिपने के पश्चात् कोई भी भला ग्रामदी सड़क पर जाने में भय खाता है। 1967 में उत्तर प्रदेश में ला एंड ग्रार्डर की क्या स्थिति थी ? वहां 1793 तो डकंतियां पड़ीं, 2658 लूट के केसिस हुए, 2786 हत्याये हुई, 6970 दंगे ग्रौर धोखा धड़ी, बरगलरी के 38678 केसिस हुए। वहां ला एंड आर्डर की कसी स्थिति है उसका ग्रनुमान झ्राज जो ध्यानाकर्षण विषय सदन में ग्राया था उससे लगाया जा सकता है। गोंडा जिले में तोला भातपुरवा के हथियागढ़ गांव के युवक को पुलिस द्वारा श्रपनी मां के साथ सहवास करने को बाध्य किया गया श्रौर जो कुछ हुग्रा उसको ज़बान

कहू नहीं सकती है। में तो कहूंगा कि जिन पुलिस ग्रफसरों ने यह कांड किया गोंडा जिले में उन को गोली से मार देना चाहिये। उन्होंने भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत श्राचरण किया है। माता ग्रोर पुत्न को सह्वास के पश्चात् नग्न ग्रवस्था में थाने से बस ग्रड्डे तक ले जाया गया, ग्रौर जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन लोगों के घरों को जला दिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। यही स्थिति मथुरा में बलिया में बाराबंकी में ग्रौर ग्रागरा में है। वहां पुलिस राज कायम हो गया है । समुचा उत्तर प्रदेश़ ग्राज पुलिस राज बन कर खड़ा हो गया है, वहां कोई ला एंड ग्रार्डर नहीं है ग्रौर पुलिस राज ग्रौर पुलिस शाही चलती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस प्रान्त में जो साम्प्रदयिक झगड़े हुए हैं, ग्रौर मेरट में कम्युनल रायट हुग्रा है, इलाहाबाद में हुग्रा है, उन में दोष किस का था ग्रोर क्या यह पुलिम का कर्तन्य नहीं था कि वह उन साम्प्रदायिक तत्वों पर नियंत्नण करती ? उसने नियंत्रण क्यों नहीं किया। जिन के दिमाग की उपज से ये रायट हुए, जिन्होंने इनकी शुरुग्रात की उन पर पुलिस ने नियंत्नण क्यों नहीं किया ?

जहां तक चिकित्सा का सम्बन्ध है, उस के लिए $15,26,100$ रुपये की मांग को गई है। लेकिन ग्रस्पतालों की स्थिति क्या है ? उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बेजोही, ज़िला मुरादाबाद, के ग्रस्पताल में दो सालों से कोई डाक्टर नहीं है, कोई दवा नहीं है। ग्रगर किसी ग्रस्पताल में डाक्टर है, तो दवा नहीं है ग्रौर ग्रगर कहीं दवा है, दो डाक्टर नहीं है। उत्तर प्रदेश में 8,320 लोगों के लिए 1 डाक्टर का ग्रनुपात है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा की यह दयनीय श्रवस्था है कि गांवों में लोग चींटियों की तरह
[श्री ओोम प्रकाश स्यागी]
मर रहे हैं, लेकिन उन के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है।

जहां तक खेती ग्रौर सिचाई का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में कुल भूमि 523 लाख एकड़ है, जिस में से खेती 430 लाख एकड़ में हो रही है। सिचाई की स्थिति यह है कि 1966-67 में 129.71 लाख एकड़ भूमि में सिचाई की व्यवस्था थी ग्रैर 1967-68 में 131.5 लाख एकड़ भूमि में सिचाई की व्यवस्था की जायेगी। जहां तक नलकूपों का सम्बन्ध है, पहली पंच-वर्षीय योजना में 4,759 ट्यूबवेल, दूसरी योजना में 6,668 ट्यूबवेल, तीसरी योजना में 8,271 ट्यूबवेल लगाए गए म्रोर चोथी पंच-वर्षीय योजनुा में 9,111 ट्यूबवेल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन श्राप देखें कि ट्यूबवेल्ज़ की संख्या में किस प्रकार वृद्धि हुई है। पहली योजना में 2416 ट्यूबवेल लगाये गये, दूसरी योजना में 1909, तीसरी योजना में 1601 ग्रौर चौथी योजना में केवल 840 ट्यूबवेल लगाए गए। जो तीन हज्ञार नलकूप संविद सरकार द्वारा लगाए गए थे, वे बिजली के कनेकशन के श्रभाव में ग्राज बन्द पड़े हुए हैं।

शिक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में बहुत पक्षपात चल रहा है। नियमों के श्रनुसार किसी कार्पोरेशन का मेयर ही उस के सदस्यों को शपय दिलाता है। लेकिन वाराणसी कार्परेशन में कुछ सदस्यों ने हिन्दी में शपथ लेने से इन्कार किया। इस पर कानून को बदल कर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट द्वारा शपय दिलाई गई।

ग्रभी एक माननीय सदस्य नैंतिक शिक्षा पर टीका कर रहे थे। उन को धर्म के नाम से चिढ़ है। लेकिन ख्यक्ति ईमानदारी श्रोर सन्जाई के भनुसार काम करें, इस पर तो उनको एतराज नहीं

होना चाहिए। दृन की दृष्टि में डंडा ही एक-मात्र उपाय है एक व्यक्ति को ईमानदार बनाने का । वह कहते हैं कि ग्राज-कल जो ध्रट्टाचार श्रोग ग्रनुशासनहीनता व्याप्त है, ग़रीबी ही उस का एक कारण है। तो फिरे, वे यह नाग क्यों लगाते हैं कि "पूंजीपतियों का नाश हो" ? में कहना चाहता हृं कि ग़रीबों में तो ईमानदार मिन भी जायेंगे, लेकिन पूंजीपतियों में एक परसेंट भी ईमानदार नहीं मिलेंगे। इस लिए नैंतिक जिक्षा की भी बहुत श्रावश्यकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस सम्बन्ध में ग्रपने कर्तंव्य पालन में ग्रसफल गही है। इस लिए में इन मांगों का विरोध करता हूं।

MR. CHAIRMAN: I would request the hon. members to be very brief because the total time allotted is only two hours. (Interruption)

AN HON. MEMBER: Be liberal.
MR. CHAIRMAN: How can I be liberal when the total time allotted is only two hours to discuss the biggest State in India. The Chair is helpless in the matter. Of course. the House can decide to have more time and, I think, that can be taken up tomorrow. Now we have very little time left. There are so many members who have sent up their names. Therefore, I would request the members to be very brief.

Mr. Satya Narayan Sinha.
भी सत्य नारायण सिह्ह (वारणसी) : सभापति मह्रोदय, डम सदन में जब कभी उत्तर प्रदेश पर कोऱ् वहस होती है, तो उस के पिछड़ेपन ग्रोर विकास श्रादि की समस्यायें मरकार के मामने रखी जाती हैं। प्रश्न यह है कि बीस वर्ष बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश जो श्राबादी श्रोर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सब से बड़ा राज्य है, हर एक दृष्टि से देश का सब मे पिछड़ा हुम्या हिस्सा क्यों रह

गया है। इस लिए कि उत्तर प्रदेश वालों ने किसी भी प्रश्न को संकीर्ण दुष्टि से देखने की कोशिश नहीं की।

श्राज ब़ास तौर पर उत्तर पदेश के पूर्वी जिलों की स्थिति यह है कि लाखों श्रादमी श्रपना वतन छोड़ कर बाहर जा कर काम ढ़ंढ़ते हैं, लेकिन वहां भी उन को कोई काम नहीं मिलता है। उस राज्य का विक्रास करने के लिए वहां पर कोई इंड़स्ट्रियल क्षेत्र नहीं बनाया गया है श्रोर न ही वहां के छोटे-मोटे उद्योगघंधों की तरफ कोई ध्यान दिया गया है। यद्यपि उत्तर प्रदेश एक कृषि-प्रदान प्रदेश है, लेकिन खेती की तरफ़ मी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। खेती के विकास के लिए नलकूप, बिजली, पानी ग्रोर बाद श्रादि वहुत जुरूरी हैं घ्रौर वे किसानों को सस्ते दामों पर मिलने चाहिए। लेकिन उन का भी कोई इन्तज़ाम नहीं किया गया है, वल्कि उन चीज़ों का दाम बढ़ाया जा रहा है, जिस से साधारण किसान इन चीजों को ग्रासानी के साथ नहीं ख़़रीद पा रहा है।

उत्तर प्रदेश में जब से गवर्गर शासन स्थापित हुग्रा है, तब से एक आ्याश्चर्यजनक बात दिखाई पड़ रही है। सारे सूवे में एक पुलिस राज कायम कर दिया गया है। ग्राज ग्रफ़सरशाही यह समझ रही है कि हम श्रंप्रेजों के जमाने में रह रहे हैं भौर के लोग बुल कर नंगा नाब नाच रहे हैं। मैं दो मिसालें श्राप के सामने रखना चाहता हूं।

7 जुलाई को बनारस घहर में एक दारोग़ा ने एक बकील को यह कह कर कोतवाली से निकाल दिया कि जाश्रो थाने से, यहां श्राने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, बर्ना तुहें घसीट कर निकलवा दिया जायेगा। इसी तरह 13 तारीख़ को कम्युनिस्ट पार्टी श्राफ़ इंडिया 37-4 LSD; 68

के ज़िला सेकेटरी को फूलपुर थाने से घकेल कर बाहर कर दिया गया। 7 तारीख को दोनों जगह शहर में पुलिस के ख़िलाफ प्रदर्शन किया गया ग्रौर 13 तारीख़ को. देहात में किया गया। तव पुलिस की तरफ़ से जिला भर के घ्रसामाजिक तत्वों ग्रोर गुंड़े बदमाशों को इकट्ठा किया गया। एक तरफ़ तो प्रदर्शन का प्रचार हो रहा था ग्रौर दूसरी तरफ़ पुलिस की तरफ़ से उस का विरोध करने के लिए ग्रसामाजिक तत्वों ग्रौर गुंड़ों को इकट्टा किया जा रहा था। जब 7 तारीख़ को प्रदर्शन थाने पर पहुंचा, तो दूसरी तरफ़ तमाम श्रसामाजिक तत्व घ्रोर गुंडे लाट्टी-बल्लम ले कर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ़ खड़े थे मिदान में आ्रोर ढाई घंटे तक लगातार बदग्रमनी पैदा कर रहे थे।

13 तारीब़ को फूलपुर में जब कम्म्युनिस्ट पार्टी के सेकेटरी के प्रति इस तरह का भ्रपमानजनक व्यवहार किया गया चौर वहां पर प्रदर्शंन किया गया, तो उस के खिलाफ़ भी सैकड़ों गुंठे इकट्ठे कर के लाट्ठी-बल्लम ले कर उन पर हमला करने की तैयारी की गई। मैजिस्ट्रेट ग्रोर एस० एस० पी० के मोके पर पहुंच जाने के बाद स्थिति को किसी तरह से सम्भाला जा सका।

पहले हमें यह अधिकार था कि हम जुल्म श्रोर ग्रत्याचार के ख़िलाफ़ जनता की भावनाग्रों को प्रदश्शंन के जरिये व्यक्त कर सकें, लेकिन भ्राज हालत यह हो गई है कि प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस गुंडे, बदमाशों आर्रोर ग्रसमाजिक तत्वों का गठन करती है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ़ उन का इस्तेमाल करती है ग्रेर बदश्रमनी पैदा करने की कोगिश करती है।

इन श्रांबों देबी घटनाग्रों से श्राप झन्दाजा लगा सकते हैं कि भ्राज उत्तर प्रदेश में पुलिस की तानाशाही म्रौर
[श्री सत्य नारायण सिंह]
मनमानी किस हद तक बढ़ गई है। जसा कि हम ने होम मिनिस्टर को दिये गये एक ज्ञापन में बताया है, जगह जगह पर जो रायट्स हुए ' हैं, उन में पुलिस के श्रधिकारी भी शरीफ थे श्रोर वे भी बदग्रमनी पैदा करने १ कोशिश करते थे। हमारे सूबे में एक ग्रराजकता की स्थिति पैदा होती चली जा रही है।

जहां तक सिचाई का सम्बन्ब है, यद्यापि सूखा पड़ा हुश्रा है, लेकिन नहरों से पानी नहीं मिलता है ग्रोर ट्यूबवेल नहीं खोले जाते हैं। हर जगह पैसा कमाने की भावना ज़ोर पकड़े हुए है। चाहे हमारा उत्तर प्रदेश बर्वाद हो जाय, किसान की फसलें बरबाद हो जाये, हम भूबों मर जायें लेकिन धानी के लिए उन को जब तक पैसा नहीं दिया जायगा तब तक पानी नहीं मिलेगा। चारों तरफ जिस मुहकमे में चले जाइए श्रफसरशाही का ही राज्य है। मालूम होता है, प्रजातांत्रिक भावनाएं जो हैं वह उत्तर पदेश से खत्म होती जा रही हैं आ्रोर जनता के ग्रन्दर जो जबर्दस्त निराशा फैल रही है यहु बहुत ही झ्रफसोसनाक स्थिति है। मंत्री महोदय, इस तरह की जो घटनाएं बहां हो रही हैं उन की तरफ विशेष ब्यान से देबें कि ग्राज श्रफसरशाह़ी के मन में यह् जो बात बैं गई है कि हम ऐसे ही रहेंगे, दुनिया बदल जायगी, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, कोई ग्रायेगा, हम ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे ही जनता की भावनाग्रों के ख़्लाफ दानवी लीला करते रहेंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यह प्रजातंत्न के लिए बहुत ही घातक प्रवृत्ति है और में समझता हूं कि श्राज जो गवनंर शासन जगह जगह फंल रहे हैं, कुछ लोगों को बुशियां हो मकती हैं लेकिन श्रगर इसी के जरिए से प्रजातंत की भावना खत्म होती गई,

जनता की ग्रास्था उस पर से उठी, ग्रोर उस ने सोचा कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है तो में जानना चाहूंगा कि प्रजातंत्र की हिफाजत क्या यहो नौकरशाही आ्रोर श्रफसरशाही करेगी ? जब कोई प्रजातंत जनता की इच्छाग्रों, उस की ग्राशाग्रों की प्रूति 'करता है, उस के घ्रनुसूप काम करता है, कुछ फल देने की कोशिश करता है तब जनता की प्रजातंत्र के ग्रन्दर ग्रास्था मजवूत होती है म्रीर वही प्रजातंत्र की श्रसली हिफाजत करने वालीं ताकत बनती है। श्राज सड़कों को देबें, अस्पतालों को देखें, जहां भी चले जायं एक भ्रजीन हालत है। ग्रभी हमारे मित्र ने कहा कि देहातों के ग्रन्दर महिलाग्रों के ग्रस्पनाल नहीं हैं, ग्रगर कहीं जच्चे बच्चे की स्थिति पैदा होरी है तो देहातों से बड़े श्रस्पताल में पहुंचते पहुंचने उन का ग्रन्त हो जाता है।,न सड़क है, न साधन हैं, ग्रम्पताल हैं। कोई व्यवस्था नहीं हैं। उसी तरह से शिक्षा का सवाल है। तमाम चीजों में यही हाल है। ग्राज ग्रस्पतालों में चले जाइए। करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है लेकिन दवाइयां मरीजों को नहीं मिल पाती हैं। दवाइयां सब बिक जाती हैं श्रीर तमाम छोटी मे छोटी दवाइयां मरींजों को लिख दी जाती हैं कि जाग्रो बाजार से बरीद कर लाग्रों।

वाराणसी जिले के ग्रन्दर, श्राजमगढ़ के ग्रन्दर ग्यौर गाजीपुर के म्नद्दर, खास तोर से, यह ऐसे जिले हैं जहां पर कि हथकरघे बुनकरों की समस्या बड़ी ही बिकट है। बनारसी साड़ी दुनिया में मशहर है, ग्राज हिन्दुस्तान की जान को दुनिया के पैमाने पर ऊंचा करती है श्रौर हुमें विद्देशी मुद्रा की जो कमी है उस की पूर्ति भी कराती है। लेकिन श्राज बनारसी रेशम के जो ग्रसली सामान हैं, बनारसी साड़ी, ज़री के सामान, ज़र्दोजी के सामान, सब के सब उद्योग चौपट हो

रहे हैं। कालीन, हम जानते हैं, ग्राज दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां पर कि हिन्दुस्तान से भेजा नहीं जाता हो। वह कालीन का उद्योग ग्राज बरबाद हो रहा है। उस की तरफ, इन की ग्रोर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। बड़े उद्योग घन्धे खोले नहीं गए, जो छोटे मोटे उद्योग घन्धे उत्तर प्रदेश में चल रहे थे वह भी धीरे धीरे मिट रहे हैं। लाखों लाख श्रादमी बेकार हो कर भूबों मरने के लिए मजबूर हो रहं हैं। मैं चाहूंगा सरकार से कि वह इन उद्योगों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दे। खेती के विकास के लिए ग्रौर खेती में मदद देने वाले जो उद्योग बन्धे हैं उन पर विशेष रूप से जोर दिया जाय ताकि हमारे प्रदेश का विकास हो सके।

श्रीमती सुसोला रोहतगी (विल्होर): मान्यवर, देश के अ्रन्दर जो प्रदेश राजनीति में हमेशा ग्रागे रहा हो, नेतृत्व करने वाला रहा हो, स्वतंक्ता संग्राम और गदर के जमाने में जहां से स्वतंतता की पहली चिन्गारी फूटी हो, कला अ्यौर संस्कृति में जो हमेशा सब से ग्रग्रणी रहा हो ग्रौर जहां की तहजीव मशहूर हो, लखनऊ की तहर्जाव ग्राप जानते हैं सब से भ्रागे रही हैं, हर चीज में नेतृत्व करने वाला प्रदेश अ्रीर ग्राज बहां भीजब विडम्वना देखी जाती है, झ्राज वह सब से पिछ्ड़ा हुग्रा प्रदेश है जंसा कि ग्रौर भाइयों ने कहा है किन्हीं कारणों से श्राज वह सब राज्यों से पीछे पड़ गया है। हो सकता है कि इस के कई एक कारण हों लेकिन में कहना चाहूंगी, पिछली तीन योजनाग्रों में जब कि हमारा देश श्रागे बड़ा है, प्रति व्यक्ति ग्राय सारे देश की श्रागे बढ़ी है उत्तर प्रदेश में बह दस रपये प्रति व्यक्ति कम हो गई। सब से ज्यादा ग्रावादी जिस प्रदेश की हो वहां की यह हालत है। 8 करोड़ Q लाख

हमारी ग्राबादी श्रब हो जायगी भ्रोर सारे देश में जब कि पर किलोमीटर 63 भ्रादमी रहते हैं हमारे यहां पर किलोमीटर 300 श्रादमी रहेंगे। यह सब बातें हमें सोचनी हैं श्रीर इसलिए सोचनी हैं कि यह एक सीमान्त प्रदेश है। नेपाल से आौर तिव्वत से हमारी सीमा मिलती है। इसलिए श्रगर वहां पर लोगों में अ्रसन्तोष है, बेकारी है, लोगों के मन में पूरी तरह से सन्त्रोष नहीं है तो सीमान्त प्रदेश होने से बहुत सी ऐसी चीजें उत्पन्न हो सकती हैं जिस का हमें भविष्य में ध्यान रखना है। में अ्रपने उन भाईयों का पूरा स्वागत ग्रोर समर्थन करती हूं जिन्टोंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश को श्रागे ले जाने के लिए, उस की बहबूदी के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पढ़ेगा। पहली ग्रोर दूसरी योजनाश्रों में प्रति र्याक्त इन्वेस्टमेंट केन्द्र की तरफ से सारे देश में 25 रुपया घंर 27 रुपये था तो उत्तर प्रदेश में वह 141.5 रुपये रहा है और तीसरी योजना में सारे देश में पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट 58 रपया रेहा है तो उत्तर प्रदेश में 46 रपया रहा है। यही कारण है. कि जब कि राष्ट्र का हर एक अ्रंग आ्याये बढ़ता जा रहा है तो उत्तर प्रदेश हमारा जो है। वह उस रास्ते पर नहीं बढ़ पा रहा है। मैं झ्राप के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जब चौथी योजना हमारी बन रही है तो हम को म्रच्छी तरह से इस पर विचार करना है क्योंकि जसे. कोई समूचा श़रीर है, उस का एक अ्रंग म्रगर कमजोर रहता है तो उस के कारण सारा शरीर जो है उस की रग रग में अच्छा खून नहीं फैलता है ग्रैर सारा शरीर कमजोर हो जाता है, डसलिए देश के हित में भी म्मरो प्रदेश के हित में भी, जो प्रदेश्र सब बातों में नेतृत्व करने वाला है, उस के हित में अ्यत्यन्त्त प्रावश्यक है. कि उत्तर प्रदेश के ग्रन्दर ग्रागे की
[श्रीमती सुशीला रोहतगी]
पंच वर्षीय योजना में कुछ ऐसे प्रोजेक्शन शुरू किए जायें, बड़े बड़े ऐटामिक प्सान्ट्स यहां लाये जायें या सीमान्त प्रदेश को ध्यान में रख कर कुछ ऐसी ऐग्रो-इंस्स्ट्रीज यहां पर खोली जायें जिस से यहां की दशा सुधर सके।

मान्यबर, यह है कि जब कि देश में कोई 52 प्रतिशत लोग कृषि में लगे हैं, उत्तर प्रदेश के श्रन्दर 65 प्रतिशत लोग कृषि में लगे हुए हैं श्रौर जो हमारे प्रदेश में ग्राज विकास हो रहा है, बहुत सी नई नेई योजनाएं बनने के कारण भ्रामीण अंचल के लोग शहरों में श्रा रहे हैं, उन की ग्रौर दिक्कतें रहने की, श्राबास की, खाने पीने की तो हैं ही, इस के म्रलावा जो किसान थे जिन से जमीन ले ली गई है उन को उचित मुग्रावजा नहीं मिला है। पहली अ्रै्रैल 1964 को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहां पर यह श्राश्बासन दिया गया था कि उन को माकेंट रेट पर उचित मुलावजा दिया जायगा। मुझे कानपुर से यह सूचना मिली है आ्रोर मैं घ्राप के माध्पम से सरकार से निवेदन करूंगी कि जो पहली अप्रंल 1964 को मार्केट रेट पर मुझ्रावजा देने का वायदा किया था वह कहां तक लागू हुग्रा है म्रौर कहां तक लागू नहीं हुप्रा है। दूसरे, में यह भी कहना चाहती हूं, जो किसानों के बच्चे हैं, जो उन के बहृत से परिबार भपने पेगे में लगे हुए हैं उन को उस पेशे से हटा कर, दूसरी चीजों में दूसरे पेशों में लगाना है, इस लिए उस के लिए ग्रगर मुफ्त शिक्षा का इन्तजाम कर दिया जाय तो उन की नई पोढ़ी जो है, बीच की जो पीढ़ी है उन को यह सुविधा मिस सकेगी। इस के झ्रलावा जिन से यह भूमि बे ली गई है उन को उचित मुश्रावजा जो नही मिल पाया है वह देने का इन्तराम किया

जाना चाहिए और जो नये कार्य में नहीं लग पाये हैं उन को नई नौकरीयों में प्राथमिकता देने का झ्रवसर प्रदान करना चाहिए।

दूसरी मांग बह़ है कि जो हमारे भूमिहीन किसान हैं, बहुत सी जमीन हमारे उत्तर प्रदेश्श में ऐसी पड़ी है चाहे वह नदी के किनारे की हो, चाहे वह कटरी की भूमि हो, चाहे रेल की पटरी के पास की हो या बन-विभाग के पास की हो, वह श्रगर उन को दी जाय म्रौर खेती में हस्तेमाल की जाय तो भ्न का उत्पादन भी बढ़ेगा, बेकार लोग कायं में लग सकेंगे आर्रौर साथ ही साथ ग्रार्थक पृष्ठ्र्यम में जो व्यापक असन्तोष फंला हुग्रा है उस का भी निराकरण हो सकेगा।

तीसरी मांग यह है कि ग्रमीण अंचल में प्रार्यमकता हम को सड़क को देनी है, हम को यातायात की सुविधाएं बेहतर करनी हैं। ग्राज जब कि मद्रास के श्रन्दर हर सं ख्ववेयर किलोमोटर पर 29 किलोमीटर ग्रच्छी सरफेस्ड रोड है उत्तर प्रदेश में सी स्कंबयर किलोमोटर पर केवल 8 किलोमीटर ऐसी सड़क है जिसे कि हम श्रच्छी पक्की सड़क कह सकते हैं। तो हमारी मांग है कि ग्रामीण अ्रंचल के लिए श्रच्छे यातायात के लिए श्रच्छो सड़कें बनाई जायं जिस से कि ब्यापार में भी सुविधा मिले, क्षाने जाने में भी सुविधा मिले झ्रैर उन को बही राहत मिल सके जो शहर के लोगों को मिल रही है।

साथ ही साथ मान्यवर उन को सिचाई के लिये विजली की सुविधायें मिलनी चाहियें। हमारे भाई त्यागी साहव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविद की सरकार के द्वारा बहुत से टयूब-वेल बनाये गये। में श्रवश्य उन को बघाई दूंगी, यदि ऐसा कारं हुग्रा है। पर जो सूचना मूले मिली है वह यह है कि संविद

सरकार ने बिजली देने में कुछ ऐसे रोड़े लगा दिये थे, जिस में लोगों को पहले कुछ रुपया जमा करना ज़हर्री कर दिया गया था, इस कारण ऐसा हुग्रा कि बहुत से लोग जो बिजली चाहते थे, सिचाई के लिये बिजली चाहते थे, रुपया जमा न करने के कारण उन को बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई । हमारे मंती महोदय ही इस के बारे में निराकरण कर सकेंगेपरन्तु श्राम चर्चा यह है कि ग्रामीण अंचल के लोग बिजली चाहते थे, परन्तु संविद की सरकार के कुछ ऐसे कारणों से उन को बिजली मिलने में श्रसुविधा हुई ।... (ब्यबधान) ... म्ं चाहतो हूं कि वे कारण दूर होने चाहियें ताकि उन को बिजली मिल सके।

सभापति महोदय, ग्राज के इस बदलते हुए ज़माने में हमें ग्रामीण श्रांचल और शहरी क्षेत्र के बीच का ग्रन्तर हटाना है। इस लिये मेरा निवेदन है कि हमारे यहां जो बस-र्सविसिज होती हैं - शहर की सर्विसिज तो नगर महा-पालिका के द्वारा चलाई जाती हैं, पर्त्तु श्राउट-स्क्कट्स की जो सर्विसिज हैं-में कानपुर क्षेत्र की बात कर रही हं-हमारे यहां सरसोलमहाराजपुर से कानपुर, श्रकबरपुर-रनिया से कानपुर, पनकी से कानपुर-ग्रर्थात $15-20$ मील दूर के देहातों से जो बस-र्साविसज थीं, उन को रोक दिया गया है, जिससे वहां लोगों को काफ़ी श्रसुविधा हो रही है। मैं चाहती हूं कि इस तरफ़ विशेष ध्यान दिया जाय।

पिछले दिनों हमारे यहां "कम्यूनिटी लिसानिग स्कीम" की योजना चल रही थी, उस को कुछ सोच-त्रमझ कर समाप्त किया गया है। मेरा श्रापके माध्यम से निवेदन है कि इस में लाखों छपये हमारे ग्रामीण लोगों के लगे हुए थे, बहुत से लोग इस के बारे में ट्रेनिग पाये हुए थे,

उन्होंने परिवार नियोजन के कार्य में, खेती ग्रौर सिचाई के बारे में बहुत श्रच्छा कार्य किया था-मेरा ग्रनुरोध है कि इस पर पुनः विचार किया जाय। अ्रगर यह चीज़ फिर से चालू हो सके, तो बहुत म्छच्छा रहेगा।

वाराणसी में एक ट्रेक्टर फंक्टरी लगाने की योजना थी, वास्तव में वह चेकोस्लोवेकिया की सहायता से लगाई जानी थी। इस वक्त ग्रन्तरांप्ट्रीय स्थिति ऐसी है कि हम नहीं कह सकते कि बाद में क्या होगा, परन्तु ऐसा सुनने में झ्राया था कि यह फैक्टरी उत्तर प्रदेश में लगाने के बारे में निणंय हो गया था, किन्हीं कारणों से यह चीज़ शेल़फ की जा रही थी। मैं यह कहना चाहंगी कि यदि सम्भव हो तो अ्रन्तर्राष्ट्टीय जगत की पृष्ठर्भूमि की देखने हुए इस ट्रैक्टर फैक्टरी को वाराणसी में लगाने का पूरा प्रयास किया जाय।

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश के खास खास शहरों में जो सूती कपड़े की मिलें थीं, किन्हीं कारणों से वहां काफ़ी गड़इड़ चल रही है, कई मिलें बन्द हैं, काफ़ी लोग बेकार फिर रहे हैं। लक्ष्मी रतन इन्जीनिर्यारंग मिल में हड़ताल चल रही है, वहां लाक-प्राउट हो गया है, जिसके कारण कई सौ मजूदर मारे मारे फिर रहे हैं। इस मंहगाई के जमाने में इस अ्यापक घंसंतोष का बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, मेरा श्रनुरोध है कि इस चीज़ की तरफ़ घ्यान दिया जाय।

एक बहुत जरूटी चीज की तरफ़ में भापका ध्यान दिलाना चाहती हूं। हमारे कई भाईयों ने पुलिस के खंवंये की तरफ़ सदन का ध्यान श्राकषषत किया है। हमारे डी०श्राइ०जी०-जोशी जी के नाम से जो वक्तब्य 23 श्रगस्त को निकला है,
[श्रीमती सुशीला रोहतगी]
जिसमें कहा गया है कि पूरं देश में करीब करीब 8 लाख ग्रपराघ होते हैं, हरं वर्ष इन में से करीब डेढ़ लाख भ्रपराध केवल उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ग्राज मुबह भी जो बात हाउस में कही गई हैवह कहां तक सच है या निराधार है, मैं उस में नहीं जाना चाहती, लेकिन इतना ग्रवश्य कहना चाहती हूं कि म्रगर ग्रपराध की स्थिति ऐसी ही है, जैसी कि डी०ग्राइ०जी० ने स्वीकार की है तो यह गहन चिन्ता का विषय है-इस श्रोर श्रापकों विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

इन शब्दों के साथ में कहना चाहती हू. कि उत्तर प्रदेश की सारी भूमिका को ध्यान रखते हुए जिस धन की मांग की गई है उसे श्रवश्र स्वीकार किया जाय, इस का समर्थंन किया जाय, यदि ग्रोर ज्यादा की अ्रावश्यकता हो तो इसे आ्रोर बढ़ाया जाय ।

श्री विश्व नाय राय (देवरिया): सभाप्पति महोदय, इस समय हम ऐसे प्रदेश के सम्बन्ध में बहस कर रहे हैं जा देग में सब से बड़ा है, लेकिन ग्रार्यक दृष्टिकोण से सब से पिछड़ा हुग्रा है। एक वह समय था जब कि योजनाग्रों के शुरू हाने से पहले देश की राष्ट्रीय ग्राय में उत्तर प्देश का योगदान 15.17 प्रतिशत था, लेकिन श्रब तीसरी योजना के भ्राखिर में यह घट कर केवल 12.9 प्रतिशत रह गया है-इस तरह से उत्तर प्रदेश की ग्राय कम हुई है। में इस झ्रवसर पर प्रदेश की सिसाई या पुलिस की ही चर्चा कर के बहस को समाप्त नहीं करना चाहता हूं, बल्कि इस अ्यवर पर में सरकार के सामने और सदन के सामने न्दस बात पर जोर डालना चाहता हू कि उन पिछले सालों में ग्राथिक दृष्टिकोण से इस प्रदेश की बहुत उपेक्षा हुई है, लगातार एक दो सालों से $!$

एक दो योजनाग्रों से नहीं, बल्कि तीनों योजनाग्रों के ग्रन्दर इस प्रदेश की उपेक्षा की गई है।

1950-51 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति भाय 259.62 रु, थी जब कि सारे राष्ट्र की प्रति व्यक्ति भाय 247.50 रु० थी। उस के मुकाबले में 1960-61 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति श्राय घट कर 249.88 रु० हो गई श्रोर 1965-66 में 247 रु० प्रति व्यक्ति हो गई । इस के बाद 1966-67 में यह श्रैर ज्यादा घट कर केवल 227 रु० प्रति व्यक्ति रह गई-७ग्रथांत 1951 के बाद से लगातार प्रति व्यक्ति ग्राय घटती गई है, जब कि देश की भ्राय जो $1950-51$ में 247.50 रु० थी, वह 1965-66 में बढ़ कर 315 ₹० प्रति व्यक्ति हो गई है। इस तरह से ग्राप देखेंगे कि जहां देश की ग्रर्य व्यवस्था में बढ़ोत्तरी हुई है, हर योजना के बाद उत्तर प्रदेश की ग्राय घटती गई है ग्रौर घटते घटते 227 रु० पर पहुंच गई है।

इस का कारण क्या है ? वहां के नेताग्रों की गलती के कारण ऐसा हुग्रा है या वहां के लोगों की ग्यकर्मण्यता रही है-मैं इस बात को नटीं मानता, लंकिन यह ज़रूर कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से, यर्द्यि हम सन 1952 से जोर देते ग्रा रहे हैं, खास तोर से पिछड़े इलाकों के लिये कहते ग्राये हैं, उस प्रदेश की उपेक्षा की गई हैं। पहली योजना से ले कर दूसरी योजना तक 694 करोड़ खपया केन्द्रीय सरकार के द्वारा संचालित जो श्रोद्योगिक प्रोजक्ट्स थे, उन में लगाया गया, लेकिन इन दोनों योजनाश्रों में उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रोजक्ट नहीं लगाया गया, एक करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुग्रा। उसके बाद झ्राप थर्ड प्लान को देबें। केन्द्रीय सरकार

द्वारा संचालित उद्योग-धंधों में 1144 करोड़ रुपया लगाया गया है जबकि उत्तर प्रदेश को केवल 72 करोड़ रुपया मिला है। इस प्रकार से तीनों योजनाग्रों को मिलाकर केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ग्रौद्योगिक प्रोजेक्ट्स में 1838 करोड़ रुपया लगाया गया है जिसमें से उत्तर प्रदेश को केवल 3.8 परसेन्ट मिला है जबकि उत्तर प्रदेश की झ्राबादी 17 प्रतिशत है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से उपेक्षा हुई है।

यही नहीं, पिछले 17 वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पावर जेनरेशन पर, उसके लिए मशीन वगँरह बनाने में 373 करोड़ रुपया लगाया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी स्कीम नहीं चलाई गई है। यहां पर वित्त मन्त्री जी बैठे हैं। उनके द्वारा चाहे प्लार्निंग कमीशन हो या केन्द्रीय सरकार हो, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं है, में यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो उपेक्षा हुई है उसी के कारण जबकि उत्तर प्रदेश राजनीति में हमेशा ग्रागे रहा है, संस्कृति में ग्रागे रहा है, ग्रार्थक दृष्टिकोण से पिछड़ता जा रहा है। चौथी योजना में भी उत्तर प्रदेश के लिए क्या होगा, उसका भी पता नहीं चलता है। इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है वहां पर एक योजना सलाहकार परिषद बनी. है उसकी जो मीटिंग हुई उससे ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है झ्रोर यह सिद्धांत मान लिया है कि प्रदेश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी प्रकार सारे ही देश में जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं उन पर केन्द्रीय सरकार को ग्रीर प्लानिंग कमीशन को विशेष ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश का हक इसमें तीसरे नम्बर पर ग्राता है। कश्मीर अ्रोर असम के लिए तो प्लार्निग

कमीशन ने भी माना था कि उन पर हमारा ध्यान श्रधिक रहेगा। लेकिन उनके बाद तीसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश ग्राता है। इस सिद्धान्त को तो माना गया है लेकिन ग्रार्थिक सहायता नहीं मिल रही है। जब तक केन्द्र से पहले की झ्रपेक्षा उत्तर प्रदेश को ग्रधिक सहायता नहीं मिलती, जब तक वहां पर उद्योंग-धंधों में लगाने के लिए श्रधिक पूंजी नहीं मिलती ग्रौर जबतक पूंजी देने वाली संस्थाएं वहां पर ग्रधिक लोन नहीं देतीं तब तक उत्तर प्रदेश की पिछड़ी हालत सुधर नहीं सकती हैं। उत्तर प्रदेश के लिए सन् ' 52 से हम लोगों ने शोर करना शुख कियाकुछ विरोधी पारियां भी कहती थींपूर्वी उत्तर प्रदेश, पहाड़ी इलाकों अ्रौर बुन्देलखंड के वारे में चर्चा होती थी केन्द्रीय सरकार ने पटेल कमीशन बिठाकर चार. पूर्वी जिलों के लिए कुछ स्कीम्स को वहां पर चालू कराया था। लेकिन जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो उसके बाद से वह योजना रुक गई। केन्द्रीय सरकार ने जो सहायता देने के लिए वायदा किया था उसको बन्द कर दिया। वहां पर जो प्रदेशीय सरकार है वह इस परिस्थिति में नहीं रही कि उन योजनाम्मों को चला सके। केन्द्रीय सरकार का कमिटमेंट पहले से ही है उसको पूरा करने के लिए उसे चाहिए कि पटेल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक चार जिलों देवरिया, ग्राजमगढ़, जौनपुर ग्रौर गाजीपुर में जो पहले काम शुरू हुग्रा या वह तुरन्त चालू करे। ग्रब तो बस्ती म्रौर बलिया को भी ले लिया गया है। लेकिन झभी अर भी जिले पिछड़े हुएए हैं। यूं तो सारे भारत में 58 पिछड़े जिले माने जाते हैं जिन में 22 जिले उत्तर प्रदेश के ही है। उसमें 8 जिले पहाड़ी हैं। चमोली, उत्तर काशी, पिठोरागड़ के लिए केन्द्रीय सरकार की खास जिम्मेदारी है क्योंकि वे तिब्बत से मिले
[8ी विश्व नाथ राय]
हुए जिले हैं। वहां पर भी जो काम शुरू थे उनमें ढ़िलाई श्रा गई हैं। एक बात मैं पूर्वी हिस्से के बारे में भी कह दूं। जो गंडक प्रोजेक्ट है उसको तेज करना चाहिए। वह केवल उत्तर प्रदेश की ही योजना नहीं है बल्कि विहार की मी है। 26 लाख एकड़ भूम्मि की बिहार में आर्रोर केवल 8 लाख एकड़ की सिचाई उस उत्तर प्रदेश में इस योजना से होगो। जो योजना है वह भर्ारिक कठिनाइयों के कारण धीमी पड़ी हुई है। उसके लिए केन्द्र की सहायता की म्रत्यन्त श्रावश्यकता है। इसको पूरा किया जाए। यह सबसे कम एक्समेंसिब प्रोजेक्ट है। उसके उपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश की एक बास इन्डस्ट्री चीनी की इन्डस्ट्री है। इस इन्डस्ट्री के साथ वहां के लगभग एक करोड़ केन प्रोग्रसं का सवाल जुड़ा हुग्रा है। चीनी मिलों की मशीनें बहुत पुरानी हो गई हैं जिसके कारण रिकवरी बहुत कम होती है। केन्द्रीय सरकार ने यह पालिसी बना ली है कि रिकवरी के झ्राधार पर गन्ने का मूल्य निर्धरित किया जायेगा। मशीनें पुरानी होने की वजह से रिकबरी उतनी नहीं होती है जितनी नयी मशीनों के द्वारा हो सकती है। इसलिए गन्ने का जितना मूल्य निर्धारित हो सकता है उतना नहीं हो रहा है। इसलिए श्रावश्यकता इस बात की है कि शुगर इन्डस्ट्री की जो मशीनें पुरानी हो गई हैं उनको माडर्नाइज्ञ करने के लिए केन्द्रीय सरकार कुछ लोन का इन्तजाम करे ताकि वे मशीनें माडर्नाइज हो सकें ग्रौर रिकवरी बढ़ सके श्रीर उसके ग्राधार पर गन्मे का मूल्य भी ग्रधिक निर्धारित हो सके।

ग्राबिर में में एक बात भरे कहना चाहता हूं राष्ट्रपति शासन में बिलली पर लेवी लगाई गई है, भ्रभी हाल ही में

लगी है उससे सिचाई का रेट ऊंचा हो जायेगा। उस लेवी को हटाया जाना चाहिए ताकि fिचाई के काम में बाधा न उत्पन्न हो। श्रंतिम बात मुझे यह् कहनी है कि नार्त इंड़िया में एटामिक एनर्जी का एक प्लान्ट लगने वाला है। में समक्षता हूं उसपर उत्तर प्रदेश का ही सबसे ज्यादा हक है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस ल्लान्ट को वहां पर ही स्थापित किया जाना चाहिए तांकि बहां पर बिजली सस्ती हो सके।

ध्री सरजू पाण्डेय (गाज़ीपुर) : ग्रध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में पिछली दफा जब राष्ट्रपति शासन हुग्रा था तो कांग्रेस की बेंचेज्ज में बड़ी खुशी मनाई गई थी । उस समय ऐसा मालूम हो रहा था कि हिन्दुस्तान में नयी ग्राजादी ग्राई है ग्रौर यह मालूम हो रहा था कि राष्ट्रपति शासन का होना बड़ा ग्रावश्यक था, प्रदेश की रक्षा के लिए। श्रब में बताना चाहता हूं कि इनके राष्ट्रपति शासन काल में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। पहले शांति ग्रीर व्यवस्था के सवाल को ही लीजिए। मेरे हाथ में जागरण ग्रस्बतार है, 24 तारीब का, जोंकि कानपुर से निकलता है। इस में झ्ञांसी के डी०ग्राई० जीं० श्री जोशी का बयान छा है :
"हो० श्राई जी० श्री जोशी ने उत्तर प्रदेश की श्रपराष्ध स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि यहां प्रति दस मिनट में एक श्रपराघ होता है। देश में होने वाले श्रोस्त 8 लाख श्रपराधों में से ड़ेढ़ लाख अ्मपराध केवल उत्तर प्रदेश में होते हैं...."

यह तो आांति घ्रोर व्यवस्था की बात है घौर प्रेसड़ेन्ट हूल की तारीफ है। (व्पवषान) . . 24 तारीख को झ्ञांसी कमिभ्नरी के डो०श्राई०जी० श्री जोपी ने यह बक्त कही है एक प्रेस कान्फेन्स में।

हमारे भाई त्यागे जी ने कहा कि हर जगह बलवे मचाए जा सकते थे। लेकिन इलाहावाद, गाजीपुर, बरलया मोरखपुर जहां पर कि गोलियों का तांता चला है, उन सभी जगहों पर मंं गया था। क्यर पुलिस चाहती तो सभी जगह बिना गोली चलाए शांति की स्थापना कर सकती थी। मगर ऐसा नहीं किया गया। कारण यह कि नोकरशाही का यह रवैया है कि भ्रगर किसी ने नौकरशाही को घ्यांख्ब दिखा दी तो उसको श्रांख निकाल लो। लेकिन जनता की जायदाद ल़्ट जाए उसर्का कोई चिन्ता नौकरभाही को नहीं होती है।

त्रध्यक्ष जी, कांग्रेस की तरफ से जो सदस्य बोल रहे थे उन्होंने स्वयं कहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्राज भी जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं जिसपर खेती करने के लिए मांग हो रही है। जंगल के नाम परजहां जंगल का नाम भी नहीं है-मन्त्री जी चाहें तो इसकी जांच करा लें, जंगल विभाग ने ग्राज भी उन जमीनों पर कब्जा कर रखा है ग्रौर मजे से टेकेदारों के हाथ उठा रहा है। कहीं कहीं तो श्राबादी भी है लेकिन जंगल विभाग ने नाम पर उस जमोन पर कब्जा कर रखा है। 9 करोड़ एकड़ ऐसी ज़मोन जिस पर खेतो हो सकती है। वह जमीन झ्रगर दे दी जाए तो खेती दी पैदावार बहुत बढ़ सकती है लेकिन सरकार उसे देने के लिए तैगार नहीं है। मेरे पास गवर्नर साहब का पत्न है, अ्रगर समय होता तो उसको पढ़कर सुनाता, उन्होंने श्रपने पन्न में लिखा है कि ग्रक्तूबर, 64 तक जितनो जमोनों के गांव समाज के पट्ट् हुए. हैं, सब ऋंसिल कर दिए जायेंगे, लेकिन श्राजतक एन पट्टा भी केंसिल नहीं किया गया है बल्कि उसका उलटा हो रहा है। जो रक्तकाली लोग हैं वे उनपर श्रपना कब्जा जमाए हुए हैं। 3S-4 LSD/68

इसके सम्बन्ध में राजनीतिक दलों ने ॠन्दोलन किया। कुछ विद्याथियों ने जुलूस निकाले लखनऊ में तो उन विद्यार्थियों को पुलिस ने पकड़ कर जेल बन्द कर दिया मौर उनपर मुकदमे चलाए, $307,302,507$, न जाने कौन कौन सी दफा हैं ।. . (ब्यवधान) . . यही नहीं हुग्रा, ग्रभी गोंडा का वाक्या बहस में ग्राया, सभी को मालूम है कि महमदाबाद थाने में परस राम नामक ग्रादमी को वहां की पुलिस ने पकड़ कर मारा ग्रोर उसके 500 रुपए छीन लिए और फिर मरो हुई ग्रवस्था में उसको ग्रस्पताल में ले गए। यह वाक्या सभी को मालूम है। यही बहराइच में हुग्रा है ग्रोर गाजीपुर में हुग्रा है। ग्रापकी पुलिस द्वारा बीस वर्ष के घ्राजाद देश में गवर्नर के शासन में इस तरह से बेलों में बन्द करके हत्या की जायेगी तो शांति च्रौर श्रमन कैसे कायम हो सकेगा ? स्राखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

इस के घ्रलावा वहां के लिए अ्राप की सरकार ने एक कंसलटेटिव कमेटी बनाई, परामर्शदान्नी समिति बनाई। नैनीताल में जब उस की 12-13 जून को बैठक हुई थी तो उस में मैं भी गया था। वहां पर उस कमेटी की बैठक में तमाम मैम्बरों ने एक राय से श्रपना यह मत प्रकट किया था कि 4 फर्लांम तक जो किसानों को बिजली को छूट है उसे फिर से लागू किया जाय। इस के लिए सरकार को झ्रोर से श्राश्वासन भी दिया गया ममर वह छूट लागू नहीं हुई़ ग्रोर ग्राज वह 4 फर्लांग की छूट देने के बजाय 8 र्पया फ़ो यूनिट नया सरचार्ज बिजली के लिए लगाया गया है। सुझाव लेकर हम अ्राप के पास ग्राये थे लेकिन ग्राप ने उन सुझावों का श्रादर नहीं किया जोकि मैम्बरों ने ग्राप को दिये थे। सभी मैम्बर्स उस में थे भ्रोर हर दल के लोगों
[श्री सरजू पाण्डेय]
ने कहा था लेकिन श्राप ने उन का श्रादर नहीं किया ।

इसी तरह से उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का मामला श्राया। उन्होंने जो भी सही किया या ग़लत किया लेकिन हर एक ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का मामला हल होना चाहिए गवर्नर साहब ने भ्राश्वासन भी दिया कि जो लोग निकाले गये हैं उन कर्मचारियों को पुन: बहाल किया जायगा। ऐसे सभी कर्मचारियों के मामले पर विचार किया जायगा लेकिन श्राज तक इन का मामला हल नहीं हुग्रा है श्रोर वह श्राज परेशान हो रहे हैं।

हमारे प्रदेश में कोई उद्योग नहीं है। 21 साल की भ्राजादी के बाद पूरे उत्तरप्रदेश में सचमुच में हमें एक भी बड़ा उद्योग देखने को नहीं मिला है हांलाकि यहां केन्द्रीय सरकार में उत्तर प्रदेश के बड़े नेता शुरू से विद्यमान रहे हैं। यहां के नेहरू जी रहे, इंदिरा जी यहीं की श्रभी हैं, पंत जी भी यहां के रहे, लाल बहादुर शास्ती भी यहां के रहे हैं घ्रीर पंत जी के सुपुत छोटे पंत जी भी यहां के हैं जोकि श्रभी हमारे सांमने बंठे भी हुए हैं लेकिन ग्रभाग्यवश उत्तरप्रदेश उपेक्षित ही पड़ा रहा है। मुझे उत्तर प्रदेश की दशा का वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यह एग्रोच टू दो फोर्ष फाइडब द्रय प्लान नामक किताब मौजूद है। उस में लिखा है कि 21 वर्षों के दरमियान उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए श्राप ने क्या किया है। अगर समय होता तो में उस में से पढ़ कर यहां पर सुनाता। अ्राप स्वयं ही पढ़ लें कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की तरफ़ हमेशा से यहां के लोगों ने उस के विकास की तरफ़ ध्यान नहीं दिया है। उस को पैसा नहीं दिया और उस को

योजनाएं नहीं दीं सिर्फ वहां के नेताग्रों को प्राइम मिनिस्टर बनाते रहे मोर उस प्रदेश की श्राथिक दशा खराब होतो रही। यही नहीं हुग्रा बल्कि जो छोटे छोटे उद्योग हमारे प्रदेश के श्रन्दर थे वह भी नष्ट हो गये। श्रभी में मुरादाबाद गया था और मैंने देखा कि सम्भल में जहां कि कारीगर लोग सींग से कंघी बनाते हैं उस उद्योग की हालत श्राज बड़ी शोचनीय है। वहां बड़ी मुश्किल से जो ट्रोनिंग सेंटर क्रायम किया गया था, उसे तोड़ दिया गया है। मैने खुद श्रपनी श्रांबों से देखा कि कई हजार मजदूर जिनके कि बदन पर बिलकुल सूखा चमड़ा बाकी रह गया है वह टी० बी० का शिकार हो रहे हैं। उन के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है।

मैं जब मुरादाबाद गया तो मैं ने देखा कि कलई के जो बर्त्तन बनाने वाले कारख़ानेदार हैं उन के ऊपर तीन, तीन टैक्स लगे हुए हैं। हिन्दुस्तान के संविधान में दिया हुग्रा है कि एक प्रापरटी के ऊपर दो टैक्स नहीं लग सकते। लेकिन स्थिति यह है कि जब वह कच्चा माल खरीदते हैं तब वह सेल्स टैक्स देते हैं और जब फिनिर्शिग माल तैयार करके बेचते हैं तब वह सेल्स टैक्स देते हैं। श्रधिकारी कहते हैं कि बीच में भी सेल्स टंक्स दो। जब घपने घर मैं पुरा माल तैयार करके उसे फिर्निशिग के लिए भेजा जाता है तब उस बीच में सेल्स टैक्स दो। नतीजा यह हो रहा है कि वहां का सारा बर्त्तनों का उद्योग मारा जा रहा है।

मुरादाबाद जिले मैं एक मुकाम है जहां पर कि ग्रस्पताल बुला हुग्रा है। उस अ्रस्पताल का उद्धाटन श्री मोरारजी देसाई ने किया था। वह घ्यस्पताल की बिर्ल्ड़ग पांच लाख की है। वहां की जनता मांग करती है कि ढिढोरा अ्यस्पताल की बिर्डिग दे दीजिये, हम डाक्टर देंगे,

हम पैसा देंगे श्रौर उसे चलायेंगे। बादी कमीशन कहता है कि श्रस्पताल के जिम्मे हमारा रूपया बकाया है उस को हमें श्रदा कर दो तब हम उसे खोलेंगे बरना बंद कर देंगे। मं सरंकार से और श्राप से कहता हूं कि श्राप लोग इस का पता लगा कर बतलायें कि क्या बात है ? पांच लाख की बिर्डिग जिसमें जनता का १ैसा लगा ठुश्रा है वह सारा का सारा बंद है।

इसी तरीके से श्राप पूर्वी उत्तर प्रदेश की शोचनीय हालत को देखिये। ग्राप मेरी बात को जाने दीजिये लेकिन वहां के सम्बन्ध में यहां के एक कांग्रेस मैम्बर ने ही रो रो कर वर्णन किया है जिस पर कि वह पटेल कमिशन बनाया गया। लेकिन उस पटेल कमिशन की एक भी मांग पूरी नहीं हुई।

हमारे गाजीपुर में गंगा पर पुल बनाने की मांग हुई लेकिन क्या हुग्रा ? पटेल कमिशन ने लिखा। इंदिरा जी से डैपुटेशन मिला, शास्ती जी से डैपेटेशन मिला लेकिन इस सब के बावजूद भी ग्राज तक उस पर पुल नहीं दिया गया। उस जिले में गंगा पर पुल का निर्माण नहीं हो सकता, हमारे वहां पुल नहीं बनेगा इस का फंसला राजनीतिक तोर पर कर लिया गया। लेकिन हम ने देखा कि जब बक्सर के इलाकें से डा० राम सुभग सिह चुनाब जीत कर पार्लयामेंट में आये तो बहां बस्सर में पुल बनाने की भावस्यकता हो गयी। रातों, रात बह्रां पर पुल बनाने की श्रावश्यकता समझ्न सी गयी। वैसे घुभे हस के लिए ऐतराज नहीं है मौर माप घांक से बक्सर में पुल बनाइये केकिम जरा राजनीतिक फसला न करके हमारा भी ध्यान रबते तो ज्यादा मन्छा होता। लेकिन जैसा में ने कहा झुंकी उा० राम सुभग सिह बक्सर से पुनाव जीत कर धार्लियामेंट में धाये 39-4 LSD/68

इसलिए वहां पुल बनाने की ग्रावश्यकता हो गयी और हमारे गाज़ीपुर जिले में वह चीज़ नहीं हो सकी है।

हमारे बलिया जिले में रसड़ा एक मुकाम है जहां कि कोश्रापरोटिव में एक शुगर मिल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। उस कों 11 साल हो गये लेकिन हालत यह है कि अ्रभी तक उस शुगर फॅक्टरी को लाइसेंस नहीं मिला है। जब भी उस की बावत पूछते हैं तो कह देते हैं कि उस का मामला अंडलर कंस्डिरेश्रन है। म्रब यहृ बतलाया जाय कि वह श्रंडर कंस्डिरेशन कब तक रहेगा, एक साल, दो साल, तीन साल भ्राष़िर कब तक इस तरह लटका रहेगा ? में समझता हूं कि श्राप ने उस के लिए कुछ नहीं किया है। कम से कम जो वहां की जनता की मांग है कि यह कोश्रापरेटिव घुगर मिल यहां पर बनाई जाय उसे तो श्राप स्वीकार कर लेते म्रीर उसे बना देते लेकिन ग्राप ने उस में कुछ नहीं किया ।

खेती की क्या हालत है ? हमारा प्रदेश सिचाई में सब से पिछड़ा हुग्रा है श्रोर वहां पर सिचाई की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां के किसान पानी चाहते हैं घ्रोर में ने कई बार इसी सदन में कह्रा कि ग्राप यह मच्छर मारने वालों की फोज बंद कर दीजिये : अ्राप ने विकास के नाम पर जनता के कल्याण कार्य के नाम पर इतनी बड़ी फोज बड़ी को है उसे म्याप बंद कीजिये। एक बार उत्तर प्रदेग्र में बहस होने लगो तो यह महाशय कहने लगे कि बेती की पैदाबार बढ़ गयी। जूंकि हम ने ा्रामसेबक चप्ये चप्ये पर रख दिये हैं इसनिए वद्ध बेती की पैदावार बढ़ गयी है। इमारे चप्ेे चप्पे पर यह श्रामसेवक मुषर्रा कर बिये गये हैं लेकिन क्राप हो बतलाइये कि घह आ्रामसेबक कहीं बेती करेंे।
[श्री सरजू पाण्डेय]
इसी तरह से श्राप ने यह फुड कमिश्नर बना दिये ग्रोर न जाने ग्रौर क्या क्या बना दिये हैं लेकिन इन से क्या पैदावार बढ़ सकी है ? लेकिन में तो उन से कहूंगा कि ग्राप य्ह सब बनाना बंद करके ग्रगर ग्राप हमारे प्रदेश को सस्ती दर पर पानी दे दें तो हम इतना ग्रनाज़ पैदा करके दिखला सकेंगे कि हम सारे देश को खाना खिला सकेंगे श्राज किसान गली, गली में शोर करता हुग्रा रात दिन चिल्लाता फिरता है कि हमें पानी दिया जाय लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा ग्रा है। हमारा यह प्रदेश सिचाई के मामले में सब से पिछड़ा हुग्रा है।

चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं ग्रपनी बात को ख़त्म करते हुए ग्रन्त में कहना चाहता हूं कि हमें ग्राप समुचित माता में ग्रौर सस्ती दर पर पानी सुलभ कीजिये। ग्राप हमारे उत्तर प्रदेश के ऊपर विशेष ध्यान दीजिये ग्रोर कम से कम जो यह राष्ट्रपति की ऐडवाइज़री कमेटी है इस के द्वारा दिये गये सुझावों को ग्राप मानिये वरना इस समिति को रखने से क्या मतलब है ? हम लोगों का उस हालत में इस समिति का सदस्य रहने में कोई ग्रर्थ नहीं रहता है ग्रोर ऐसी समिति को रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है कि हम तो सुझाव कुछ दें स्रौर ग्राप कुछ श्रौर ही करें।

जब उत्तर प्रदेश में से संविद सरकार हटी तो आ्राप लोगों ने खुशी मनाई लेकिन याद रखिये वहां की जनता ग्राप को भी समझ्येगी ग्रौर ग्राप भी उस जनता के सम्मने 6 महीने के बाद जायेंगे ग्रौर भाप को भी उस के सामने जबाबदार होना पड़ेगा। ग्रभी में यह् कह् दूं कि संविद सरकार ने जो किया उस को भी क्षाप ने मटियामेट कर दिया। संविद

संरकार ने तय किया था कि ग्रलाभकर जोतों को लगान से माफ़ कर दिया जायगा लेकिन उस को ग्राप ने लागू कर दिया है। उसी सरकार ने यह निश्चय किया था कि भूमिकर 'ह्टा दिया जायगा लेकिन श्रब पिछले बकार्या की वसूली की तैयारी हो रही है ग्रौर शायद वह श्रहकाम एक दो दिन में लागू होने वाला है।

बस का भाड़ा ग्राप ने बढ़ा दिया है लेकिन बस में यह ग्रालंम है कि बस चल कर किनारे पर पहुंच भी सकेगी या नहीं या रास्ते में ही बिगड़ जायेगी यह मालूम नहीं रहता है।

ह्मारा प्रदेश एक पिछड़ा हुग्रा प्रदेश है। ज़रूरत डस बात की है कि ग्राप चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रधिक से धन उस प्रदेश के लिए दीजिये। ग्राप पुलिस को भी कहिये कि झ्रगर उस की यह बेजा ग्रौर शरारतपूर्ण हरकतें जारी रहीं, लोगों के ऊपर गोलियां चलती रहीं तो हमारे प्रदेश की स्थिति बिगड़ जायेगी ग्रौर काबू से बाहर हो जाने वाली है क्योंक याद रम्डिये वहां की जनता लड़ाक है ग्रोर वह इस तरह से गोलियां खाने की ग्यादी नहीं है। हमारा प्रदेश बहुत लड़ाकू है ग्योर हम नहीं चाहते कि खामख्वाह की बाते हों ग्रोर इसलिए पुलिस की ऐसी हरकतों पर श्याप ग्रंकुभ लगाइये। पुलिस की बेजा हरकतों के जो मैं ने ग्राप को तीन, चार वाकये बतलाये हैं उन के लिए मैं चैलेंज करता हूं कि श्राप उन की स्वतंत्र रूप से जांच करवाडये श्रोर महज थानेदारों ग्रादि की रिपोर्ट पर ही विश्वास करके न बैठ जाइये श्राप उन की निष्पक्ष जांच करवाइये ग्रौर अ्मगर मेरी शिकायत सूठ निकले तो उस के लिए ग्राप मेरे ऊपर कोई भी मुकद्दमा चलाइये मैं उसे भोगने को तैयार हूं। लेकिन जैमा में ने कहा

केवल थानेदारों की रिपोर्ट पर श्राप विश्वास करके न चुप हो जाइये ग्राखिर हम लोग भी जनता के प्रतिनिधि हैं म्रौर उन के द्वारा चुन कर यहां पर भेज जाते हैं ग्रौर मैं चाहता हूं कि ग्राप उन की स्वतंत्र रूप से जांच कराइये। में चाहूंगा कि जितने सवाल मैं ने उठाये हैं उन पर श्राप विचार करे। उद्योगों को ग्रागे बढ़ाइये ग्रौर हमारे पिछड़े हुए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बजट में ग्रधिक पैसा दीजियें ताकि हमारे प्रदेश की समुचित तरक्की हो सके। गाज़ीपुर में गंगा के ऊपर उस पुल का निर्माण किया जाना बहुत श्रावश्यक है।

श्री विश्वनाथ पाष्डेय (सलेमपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कायम है ग्रौर उस का बजट यहां मंजूरी के लिए संसद में पेश है ग्रौर इसलिए मुझे उस के ऊपर ग्रपने विचार प्रकट करने का मौक्रा मिला है। में तो यह् समझता हूं कि राष्ट्रपति शासन कितना ही श्रच्छा क्यों न हो लेकिन उसे लोग पसन्द नहीं करेंगे. . .

MR. CHAIRMAN : He might continue tomorrow.
19.00 HRS.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, August 27, 1968/Bhadra 5, 1890 (Saka).


[^0]:    *Moved with the recommendation of the President.

[^1]:    "That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
    [Growing expenditure on Police Force in the State (1)]

[^2]:    "That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,00,000$ in respect of Irrigation Establishment be reduced by Rs. 100."

[^3]:    "That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $26,55,900$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."

[^4]:    "That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. 100 ."

[^5]:    "That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,800 in respect of education be reduced by Rs. 100 ."
    [Failure for not fully popularising education in the eastern districts of Uttar Pradesh (81)]

[^6]:    "That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $2,45,59,300$ in respect of public works met from revenue be reduced by Rs. 100."

