श्रीमन, भारत घपने पुराबशेष बहुमूल्य कसाकृतियों की दृष्टि से विश्व का सब से धनी मोर सब से सम्पष्र वेश्र है। मारत के ऐतिहासिक तथा सांकृतिक धरोहर विश्व समुदाय के लिए सदंव ही जिजासा, पार्कर्षण पौर सम्मान के केन्द्ध रहे हैं। राष्ट्र के जीवन में राष्ट्र की संस्कृति का वही महत्व होता है जो महत्व जरीर में प्राण का होता है। संस्कृति रहित राप्द्र उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से प्राण रहित घरीर होता है। भारत की संस्कृत की हर धगेहर विएव समुदाय के लिए एक पाकासदीप पोर प्रेरणा का म्रोत बनी हुई है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can continue the day after tomorrow. We now resume the discussion on the motion of Shri Nathu Ram Ahirwar on the development of backward areas. Nobody was on his legs the other day. Who wants to speak? Yes. Shri Dasaratha Deb.
14.30 hrs.

## MOTION RE. SEPARATE CENTRAL SCHEMES FOR DEVELOPMENT OF BACKWARD AREAS

## SHRI DASARATHA DEB (Tripura

 East) : There is regional imbalance on a very wide scale and it was a ikgacy of the British imperialism but after Independence also our government has preserved that legacy. The grievances of these backward areas are genuine and it requites to be properly attended to. The planners of this country must have a proper plan keeping in view the regional imbalances in our country. It is not only those areas mentioned in this resolution, but also many other areas that are very backward. I come from a region which is the most backward of the backwaid areas. In the north-eastern regionareas like Tripura, Manipur, Mizooram, Meghalaya, Arunachal and Nagaland including Assam, are the most backward. There may be some fine educated people but that doos not mean that the area is forward. There are no indust, ies worth the name even in Assam, not to speak of Tripura and Meghalaya.

It is surprising that after 25 years of Independence Tripura people do not have a railway line. If you want to develop the backward area, first you must have some infrastructure, most important of all road and rail communications. After that you can talk of big or medium size industries.

What should be our approach to development of backward areas? The approach of our planners is motivated by profit, not benefit to the common man; how quickly they could get returns. I had been demanding since 1952 the introdution of a railway line in Tripura. I was told on the last occasion that a surv:y was completed but that it will not be remunerative; so it cannot be taken up in this pian. I must say it is a capita, ist way of thinking; you are deveroping the capitalist part of your economy in our country. You have to look to the neads. A capitalist will see how quick a return ho will get. That is why people in remote areas are not getting factories or industries. Naturally our planners and others build industries around big cities where they have communication and other facilitics. If you proceed like that people living in M.P. or Chota Nagpur or Nagaland or other backward areas will never have any industries. It is bad planning.

It is wonderful to know ons thing. Our Government started a hydro-electric project scheme called Dombra project, long ago but it has not boen completed. I tabled a question whether the Government of Tripura did not utilise sum allocated for the year 1970-71 under different heads of development and they gave so many reasons in reply why they could not utilise and one of
the reasons was : procurement of som ecenstruction materials for devolopment has been posing problems either due to their nonavailability or due to difficulties in the means of transport. A fortnight before I met the Chief Minister of Tripura and he told me that they wantod to import one electric transmitter machine weighing about 20 tonnos but it could not be brought to Tripura because the only railway in Tripura has to pass through a tunnel and the height of that machine was more and so it could not be transported to Tripura. How can Tripura develop?
The Government has failod in these 25 years to develop a transport system. That is why I say that industries must be planned in these areas on the basis of the availability of raw materials. I cannot demand, for instance, a cement factory in Tripura because it is impossible and we do not have those stones but why not some paper industries? We are producing a lot of bamboos and at least one or two paper mills could have boen started in these 25 ycars. It is a jute producing area and jute mills could also have been started. Wo are producing a lot of wood and small and medium industries based on these raw materials could have been started. I am not talking of Tripura alone; similar industries based on available raw material could be startod in any othor backward area.
By starting industrics you will be roleasing the labour potential of our country; this will solve unemployment problem. In the name of development of undeveloped areas, some big monopolists, and capitalists are getting licences to develop that particular area. So it is now at the mercy of such people. It should not be so; Government must come forward, have a proper plan and take the initiative to develop those arcas; it should not be given to such agonts. I repsat that planning should not be motivated by profit but give benefit to the common man. Tripura cannot have a railway line for a long time if you want quick remuneration.

## [Shri Dasaratha Deb]

The Government must have a separato scheme and integrate it with the State Government schemes for different regions. You must have separate apparatus and separate quota for building materials and you must have all the other infra-structure that are necessary. Otherwise, you cannot develop backward areas.

SHRI B. V. NAIK (Kanara) : Sir, in view of the fact that the motion by the hon. Member, Shri Nathu Ram Ahirwar, tried to confine the backwardness only to the parts such as UP, Bundelkhand and Chotta Nagpur, I had to move an amendment stating that this should be made applicable to the backward areas in the country as a whole. I foel that this motion has received very sympathetic consideration of this House because it is not only the hon. Member, Shri Dasaratha Deb's Tripura or Bundelkhand or Chotta Nagpur, but there are many other Tripuras in this country which are more or less sailing in the same boat.

If I am not indulging in a hyperbole, if we use the word "backward" in regard to certain arcas, communities, castes or regions it is a perverse pride, according to me. It is equally applicable to economic, social, cultural or any other sort of backwardness. While we do accept the fact that economically we are not well developed, we have a very ancient civilisation and culture which have survived the vagaries of history So, I would urge the House to substitute the word "backwardness" by some forward-looking word. Formerly, the under-developed areas were called backward. Then they were called "underdeveloped". Now having recognised that these under-developed areas have a tremendous potentiality of growth, they have changed the nomenclature and they are called 'developing areas' or 'developing continents'. I think we have to bid good-bye to the word "backward" and call ourselves a 'developing country' because that word
is most optimistic and forward-looking in its content and vision. Let us not be perversely proud of our backwardness, which is something which we must try to eradicate as soon as possible, whether the backwardness is social, cultural or economic.

When we started planning the concept was that it will have to be planning at the grass root level. But we started first by getting clearance to an approach to the plan at the highest level in the country where the policies are formulated. We got the clearance for an approach to the plan in the National Development Council. Thereafter, it was discussed at the highest levels in the country and then it was transmitted to the States and then to the districts. Now we are thinking in terms of holding plan discussions at the grass root level at the districts. Even here a very learned Member suggested that the plan discussion at the district or constituency level should be under the chairmanship of the District Magistrate. Have we not, after 25 years of independence, got the necessary expertise and competence to preside over a conference of the people at the grass root level where our panchayat pradhans and other representatives of the people are present? The initiative for a conference of this type at the grass root level, particularly in the backward districts, should be left to the representatives of the people, however competent or incompetent they may be. We cannot entrust it to the same old machinery, which has done good work in the past, because we cannot expect it to deliver radical results which we are expecting in the future.

Coming from the general to the concrete, the Working Group headed by Shri Wanchoo stated very categorically in the year 1969 that as far as the industrial backwardness of this country is concerned, there should be a procedure whereby further licensing of industries should be curtailed in the metropolitan cities which have become the bar-
bingers of major. medium and small industries. To this report there was a note of dissent by one of the representatives from Bombay. Why is it that in the licensing procedure the Planning Commission as well as the Industries Ministry are not paying specific attention to this recommendation and ensuring that at least new industries are not cstablished in the urban metropolitan centres which are also causing biological ecological hazards? Why is it that the dispersal of industries is not carried out because they are the recommendations of the Working Group which was appointed by the Government itself?

While it may not be necessary for us to identify vast areas of the country as backward areas, we can definitely identify those districts or regions within a State where there is vast potential for growth. If this potential for growth along with backwardness is made use of, I think it will be possible for us to create the necessary structure for industrinl advancement and growth.

As far as infra-structure is concerned, hardly $\mathbf{2 0 0}$ miles south of Bombay is the Western Ghats, just south of Goa-North and South Canara. Wherever there are road or rail communication there is advancement. We can say that we are backward because we are backward or we are poor because we are poor. This is evident here because our country or government has not been able to do much in regard to development of either road or rail communication or generation of electricity. That is why the back wardness still continues in those regions.

Coming from the general to the concrete. I would once again urge that there are many arcas which are backward. Their problems have to be found at the national level. Coming to the specific, the State of Mysore, a district has been chosen as industrially backward where there is about 500,000 acres of net irrigation of a perennial nature.
4ो LSS/72--10

So, I would say that greater care should be taken in identifying the districts and once the districts are identified all the impetus should be given for their development and growth. Finally, I hone that my amendment to the main motion will be accepted by the House.

SHRI BIREN ENGTI (Diphu): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the entire eastern region, specially the State of Assam is very backward economically, socially and culturally. The Central Government from time to time has prepared many schenes for the development of backward arcas but in practice nothing has been done. Not to speak of development. even the basic needs like education, drinking water and public health in most of the interior places are not there. That is why the backward areas of Assam still remain backward.

The hill region of Assam like Mikir and north Cachar hills is one of the most backward areas in the country where 90 per cent of the population depends on agriculture. But it is very unfortunate that there are no adequate irrigation facilities. There are some rivers like Dikharu, Amrang. Dayang and Barpani on which dams can be constructed to supply water to the entire agricultural land of those hilly region.

To remove the regional imbalance and backwardness, the most urgent and important thing is that some industries should be set up in those areas. In Assam, specially in those hilly areas. there is abundant raw material like treen and bamboos. So, at least one paper mill can be established at Haflong.

There are no adequate means of transport in the interior hill areas of Assam. We have many times urged the Central Government to convert the metre-pauge railway line of Assam into broad-gauge

## [Shri Biren Engti]

line. It is very important because this is the only connecting line of the State of Assam with the other States of India. But we are surprised as to why the Central Government keeps silent on this important issue. This should be fulfilled immediately.
To develop the backward areas, the present planning system should be revised and also decentralised. At the same time, the Central Government should also set up a separate and permanent authority to survey and suggest the conditions of backward areas of our country.
SHRI MURASOLI MARAN (Madras South) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the motion moved by Shri Nathu Ram Ahirwar focuses attention on the problem of backward arcas in the country and suggests the remedy of having separate development schemes. Everybody agrees with the malady of backwardness, as stated by the mover. But I differ with the mover in regard to the remody suggested by him. He suggests that the setting up of separate Central schemes will deliver the goods. I say. that will never deliver the goods.

We have a concrete example before us. U.P. and Bihar are the most favoured States by the Contral Government. For example, in Bihar alone, maximum public sector investment on State-wise basis has been made. I think, more than 20 per cent of the land has been put under irrigation. And we lag behind. We find Bhilai, Ranchi and Rourkela as giant public sector undertakings. But these places are nothing but an oasis in the desert of backwardness.

A few miles around these plants and townships we find modernity, but at other places the same old backwardness continues. Sinking thousands of crores of rupees and creating Central schemes will not solve the problem. In many cases the choics of the planners is already predetermined. For example, an irrigation-
cum-hydel project is always tied up to a river valley project. We cannot create a steel plant away from the source of raw materials. We want the regional imbalances to be cradicated, but what the Government does results in wastage of scarce resources.

Now we understand that, in Kashmir, Government plans to set up a watch factory as a unit of HMT, but Kashmlr lacks experts who can work in that watch factory. They have, therefore, to import from distant States experts, but I am told that those experts are afraid of the weather conditions in Kashmir. We make a political decision out of over-enthusiasm, but because of this political decision, we ignore the cost-and-benefit calculation and also the principle of maximum economic returns. Central scheme alone is not the magic wand by waving which we can create an economic miracle. Every area requires a separate planned programme for salvation. For example, even in our State which is supposed to be a forward State, there is one district called Dharmapuri which is a backward one. It requires a special kind of attention, it requires development of silk and other such things.

The hon. Minister comes from Konkan area. I have read the articles written by him. He has suggested that setting up a Central plan will not solve the problems of the Konkan area: it requires a separate kind of cconomic planning by development of cashewnuts, fisheries, etc. So, the problems have to be identified. We should not think that setting up a public sector undertaking or a Central scheme will be the panacea for all ills. But these things cannot be done from above. Long distance management and remote control operations from Delhi will not deliver the goods. Uthimately we have to come back to district ; district should
be the unit of planning, or if data is available, taluks or tehsils should be the unit of planaing. We have been repeating the same theme that poople should be taken into consideration, that they should be partners in planning, not only during implementation but even during formulation. We have been repeating the same theme from the First Five-Year Plan onwards. but nothing has been done.

In today's newspaper J read a news that the former Planning Minister, hon. Shri C. Subramaniam, has announced a package programme for backward areas. I hope, the hon. Minister will throw much light on the subject. But who will prepare the package programme, who will execute the package programme? Again 1 find from the newspaper reports that hon. Shri C. Subramaniam has stated that these would be executed by the Planning Commission. Again we face the problem of over-Centralisation. Unless these plannings are assigned to the States, we cannot improve the situation. Regarding Konkan the hon. Minister is an expert because he hails from that area. Regarding Tamil Nadu, I can speak with some authority because I know it. There is nothing sacred about Statc planning, but we want it to be done by States because it paves the way for concentrated efforts. There are States like Uttar Pradesh which is one of the biggest in Asia or in Europe.

### 15.00 hrs

So, the area of operation is bigger. Take, for example, Haryana. The area of opcration is small. After its separate existence, Haryana has proved to be an economic miracle. It is prospering well. On the other hand, even though UP is the cradie of Congress politicians and the supplier of all Prime Ministers after Independence, we find that the Eastern UP is still in a pitiable situation.

AN HON. MEMBER : Any arce of UP is worse.

SHRI MURASOLI MARAN:I am coming to that. I find the giant nature c . UP is one of the stumbling blocks of irs progress. So, Sardar K. M. Panikka, ${ }_{7}$ suggestion comes to my mind. I thir splitting UP into more than one unit w solve the problem. If that is not practicable we should set up regional boards as in Telengana and a sizeable portion of plan funds should be allocated for these backward regions.

Intensive State plan has produced economic miracles in Puerto Rico and the people of Puerto Rico is still a guiding star. For a big Federation like India I think the States should be allowed to plan for State func. tions and the Federal Government for foderal functions. There is nothing inherently unfeasible about it.

The Seventh Scheduled of the Constitution speaks about coonomic and social planning as a concurrent function. But. what happens now is that we do economic planning but we never do the social planning. A gain, sometime back, our Prime Minister inaugurated a Girls' School in Allahabad. But after three ycars, that school was closed. Why? The girls who got educated could not get educated husbands. So, what is the reason? The social backwardness is the reason. I think we should lay emphasis on the sccial planning also. In our State we have made an attempt. The State has constituted a Youth Board employing hundreds of educated youth. They go to the villages and tell them and they ircice nctivation ancre the recrie :c that llas con larne necon-ninced. 1 think we thould lay err phasis on their social plataning also.

What is required is a balanoed effort. 1 think these backward areas will never cat ch up ract the gar teincen tham and the

## [Shri Murasoli Maran]

more advanced ones will continue to increase unless we apply brakes for the forspard areas. I am afraid we cannot do it. $k^{\prime}$ hat is required is to give a helping hand s) thesc, backward areas and the States id at the same time, we should not apply sakes to the so-called forward States. sgain, we should never think that the forward States have no problems at all. They have their own problems. They also require more infrastructural investments just to maintain their developmental manageinent. An advanced State is more identified with more urban areas. But, urbanisation bristle; with miny proble $n$; like the creation of inhuman hovels like slums. In what way this problem is different from the backward areas-l want to ask. So I lay once again emphasis on the balanced approach.

The Pandey Committee has given about six indicators to determine the baykward. ness of an area. But some of them are not scientifically proved methods. That is my conclusion. For example, one of the indicators is the persentage of the agricultural population to the total population. This may look a good indicator but this ignores the pressure on land.

The per capita industrial output is also considered. But, what is the value added? It never goes into the problem. On that aspect, it is found to be useless. The Per capita factory workers to the total population is being considered. In that cais, Bhilai is there, but the area around it is still backward. In Kerala there may be more factory workers, but those workers are suffering besause they are connezted with the siok and dying industry of Coir and Cashewnuts. They say that they will take into consideration the length of surface roads per lakh of population. This also is misleading. Take for example, our district of Krishnagiri. It connects Bangalore and

Madras City-two forward areas. It will not solve the problem because in this particular case the length of surface road may be higher, but the area is backward.

Therefore, what is required is, more refined concepts. I lay emphasis once again on the balanced approach.

Sir, setting up of public sector units in backward areas alone is not going to solve the problem. We require an integrated approach and that is possible only if the plans are entrusted with the State Governments and only if the districts are taken as units of planning.

घ्री नरेण्त सिस् fिष्ट (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्य महोंदव, मे प्राप का ध्राभारी है कि प्राप ने चम महल्बपूरण विषय पर मृम का भी बोनन का मोका विया। मैं देग के मब से fिएड़े हुण इलाके से बता हृ. प्रोर मुन को बहुत सी बाते कहनी हैं इर्मलय भाणा कर्ना हैं कि प्रता मुभे मभय की थोड़ी़ सदु नियन देंगे।

बैमे तो मुभे देग के मां दिएये हुए हनाकं! से हमदर्दी है, लेकिन जैा कहा गया है बंधिती fिणिम्न एंट होम, मैं घगने भापण को जो उत्तर प्रदेश के भाठ पहाह़ी जिसे हैं जिथोरागढ़, पल्मोट़ा, नैनीवाल, गत्ष्षाल, टेहरी, उत्तर काणी, घमानी मोर षैहराद्रू, उन कक हो सीमिन रस्बूंगा। यह जो जिने हैं बह पिहने पन्चीम माल से विशेष हप से उप्पाजत रहे हैं। भिरेजों के जमाने में भी पोर उस के बाद भी पय तक पार्धुनिक सभ्यना का कोई प्रामाम हन हलाकीं में नही विलाई बेना। पाप देबेंगे कि रेलों को जिस नग्र से घंप्रेज लोग छोत़ गये से उस के बाद बह ए़र हंष भी बहां पर कही बनी। हम कहने गे कि हर मोटर गंग लाइन को कम मे कम क्राड गेज में बदलें, किन्तु अपनी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। न रामनसर तक, न काठांद्धाम तक धौर न टनकपुर तक कोई घी रेल बत्ड गेत्र में बदली गई है। रेलों को बषंनो की पोर ने जाने पर ही पबंतोय प्रवेण का उस्थान निमेर है। इब तक बहा प्रागा-

गयन के माषन नही होंगे तब नक न तो बहा कोई तोज पक्स्सोट हो मकती है पोर न इडम्ट्रीज बन मकती हैं, नही किसी किस्म का पोर उल्थान हो मकता है। लेकिन मर्बार का ब्यान हम पोर नही़ा गया है।
fिमला तक पहाहों में रेल पंर्पेज बना गये। उसके बाद प्रब कक कहीं भी पहा़ुों में रेन नही बनाई गी। मिने मुमाब fिवा था fo टनकपुर में बागेष्बर नक रेंल लाधन बने। पष नक कृष मी प्रार्ति घम दिका में नहीं ही । स्विटजरलेंड में हर पाता के कोने कोंने मक रूल हैं।

में बायतोण मे प्लिनग fिर्मिस्टर माबत मे मिकायन कमता fि उन का हस हलाते के लिये संटु-मदर्नों द्वोटमेंट गहा है। हानांकि ख्यकिगत रूप में बह मेरे मिख है पोर उन की विलग्षारामां का मैं बात है कि विछने बई मालों से लगातार प्रपल करने के बाद मी कोई कामयाबी मुमे हारामिन कहीं हुर। वैसे तो पर्मीनग किभाग केक की बाट वर कहता है कि हम पटेंमेंट्राफ बनेस्छ एकार्नमिक
 कर्ना बाहोे है, म्टंन्तं पाफ निबता का ऊका कर्ता बाहरे है प्रोर पृकतनामक हेलेसपपेंट का

 कर्नो में बहुन बन्तर है। ता भो बोलीजन लेनिग विभाग मेता है बए पोरिटिकल लर्राब न
 उन मे बलनया कि उल को गो प्रश्राब है वहद बलत * 1
fत्तन मां बेकवरं हनाषं है उन में बामतोर मे तो हृपारं पहात़ी प्रंगे के नोग है वह गरीब








के लिये, काग्मोर के नलये पोर fहमाजल मंज के बलये 90 की मती प्राम्ट बी है पोर 10 की मदो मोल दिवा है। क्या कारण है गि ग्तर प्रदेग के घल घाट जिलों के किये, गो जन क्बानों
 इनकम कम है, पाप केबल 50 परसंट बान्ट हे ₹हें हैं पोर प्कास परसेंट उनकों लोन दें पह वहु प्रन्साय की जात है।

 हैं जिन में में केबम ब्बलया कोर जासी की थाग
 हैं, उन में मे एक्रू मी जिला उस में नसी पारता है ।

मभी पहार्ंों पर पाप द्रांस्पोंड मर्बक्री कीज को सागु करते है, गम्मू में पाप बते है, पसम मे सेंन
 पारि सब अगह इसकाँ भाप नागू करसें है बेकिन
 मर्बनिटी का ताम भही है।

 यागे ब्लाक, धाल्युला ब्लक् लोर आनकर साबर के ता इलाके है बहा के किए तोन माल ता गल है, पब नक क्कींमे हो बन गती है। बहा काई कास कहीं हों गें ह, तुक केषा मी बहा बरं नढ़ हैमा है।

 सनल पुस षा मधब षोरी है म्टे का लनख


 उम में कहां काम घो मकीम काम नही कानी हो मीनोताप खा बैनतं नहों हैं रहा जह्होंन पषास माब गयषा दिता है। नाम
 काषरं हंटह है। ममल मे नरा जाया है। जx

[बी नरंन्यु सिह बिष्ट]
योबला मंबालय हैं राज्य कली : (घी मोहल बारिया) स्टेट गवर्नमेट ने विया है, हृमने नहीं दिया है।

बी बरेग नित् जिप्ट : स्टेट गवर्नमेंटने नही । मै पहले कह चुका हैं जां जहां का fिर्नास्ट? होता है बहा बहां के सिए करता है। मैनीताल का यहा मैटर में मी मिनिम्टर है प्री पन्त मोर बहां पू० पी० में भी हरिगेश्न एंड पाबर का मिनिक्टर है श्रो नागयण वत्त तिवारी। बहां के लिए तो बाम हो जता है लेकिन जो वाकई में बैक्वं रलाके है उन के लिए कोई व्यवम्था न हो, यह़ ग्वैया चम नहीं सकता है। यह चीज़ ध्रच्छी नही होगी। बहां धापने पह रुपया विलवाया, यह मेग थाजं है, प्रोर है धाहता हैं कि इसको ध्राप क्सीयर करें।

भापने छसी हाउम में त़क बार बाषा किया था कित जां पह़ा़ी प्रदेश्र हैं उनके लिए. हम तक सेल बनाएंगे, प्रानिग कमीघन में बह सिल होगा प्रोर वह मैल काम करेगा सेकिन धब तक उस सल की कोई बात्त नजर नही दाई है। मैने कई वत्व मंबी मह्होदय को मी लिखे नेकिन उत्तर मूमे श्री fमनहास से मिला जिस में उन्होंने कुछ तो तेसी बाते लिज्न दी जैमा प्रापने पभी कहा कित स्टंट का काम है, उससे कहो पोर दूमरे सैल के बारें में उन्द्रोंने हतना जसर कहा
"I am also glad to inform you that the Planning Commission has already set up a Committee of Direction for undertaking surveys and investigations in the hill arcas of Uttar Pradesh."
-बली एक कमेटी के कार्मेलन से अर्थकि पच्बीस साल गुजर घुके हैं काम नहीं बस सकता है। इस स्टेख में पतुषं कर धाली कमेटो बमा चेने को किसी बो सन्तोष नहीं हो सकता है। इस बास्ते मै धापसे कर बल प्रार्यना करता है कि कस विशा में भाप विलेषतोर पर सोलें होर इस पर धाप विजोष ह्यान वें हौर हन इलाकों को ध्राप कुप्ड प्रर्वात की घोर लाएँ। पगर वह कहा जता है सैटर का बोष है तो कह् विया जाता है स्टेट का है घोर पणर स्टेट बालों को कहा जाता है कि

उसका दोष है तो कह़ दिया ज्ञाता है कि सैटर का है। इस तरह से तो कुष्ड काम नहीं हो सकेगा। इसका मी कोई समाधान बुंडा ज्ञाना चाहिये। वह बहुत जरनी है।

घ्रोमती हंधिरा गांधी उस इलाके में गई थी। उनके साष मैं सब उगह गया था। पांच E : जगह उन्होंने मोटटगें प्रेस की बी। में उसके माल पिथोरागढ में मी था, रानीबेत में मी था, घल्मोड़ा में भी षा, नैनीताल पाराव सब अगह से उनके साथ बा। उन्होंने बहां बहुत जोरदार चद्दों में पहाड़ों के दुस्ब दंवं हटामे की बात कही थी घोर समी जगहु इसको कहा था। यू० पी० के नीफ मिनिस्टर घोर सरकारी कर्मंचारियों से बार-बार उन्हांने यह कहा कि यह़ हलाका पिछड़ा हो्रा है,

इसकी उण्षत के लिए यवार्थाक्ति काम होना गहिये। उन्होंने जों यू० पी० के मोजूदा शीक fर्मनम्टर है उन से कहा कि घ्रापका में स्तहान सूंगी। पगर इस पहाए़ी प्रषेण का घापने हित नही किया, यहा की हकोनोमिक हालत ध्रापने नहीं सुधारी तो मैं धापको फेल हुभा समभूंगी। भले ह्री धापने मैबानी इलाकों में बहुत काम किया हो या न किया हो। हतने जोरदार ツब्दों में उन्होंने यह बान कही थी। वह् उन्होंने बात कही बी जिन की बात की सागी दुनिया कह करती है। सेकन ज्तर प्रदेश सरकार के कानों पर ज़ तक नही रेंगी। पष मैं भाप से कहता ही कि भाप बतायें कि बत्रो की जो समस्पायें हैं उनका समाधान किसे होगा। पगर विस्सी से हृम करे तो हमे कहु दिवा जता है कि लबनऊ से कहो घोर बहा कहते है तो कह बिया जाता है कि दिल्भी को कहो। हस तरह से कुछ्ड नह़ी होगा। असे मेरे मिa कह रहे ते यह प्लानिग जो है पहू जिसे के न्तर पर होना पाहिये थोर बहां वह प्लान बनना पार्लिये। ऐसा होगा नमी जा कर बहां हुछ हो सकेगा। उब तक जिले के स्तर पर भाप प्लारानग नहा करेंगे तब तक वह सगढ़ा हमेक्षा खलता र्हेगा।

घापने किया क्या ? वहले ब्रापने कहा कि हिस fि्वेसेपमेंट बोट बना बेते है। बहा ल्क ऐमी ही थीज बी जैसे एक धुनमुता किसी बफे के काष के ते
fिया जाता है। यह एक भुलावा बेने बाली बात बी। क्षाठ दम साल तो मुलाबा बेने में निकल गण मेकिन हिल बिबेलेपमेंट बोडें ने कुछ नहीं किया। जब भगड़ा किया गया तो कारपोरेमन बना दां। कारपोरेशन भी हुष्ठ काम नही कर रही है। बह एक पूंजीबादी संस्था बन गई है पोर वह मी बही काम कर्ली है जिस में उसको लाभ हो। जिम में जनता का तथा देश का हिवेलेपमेंट हो, तेंते काम बही नहीं कर यही है। हस तरह से भुलाबा हो कर बहां की जनता को पाप बहुत बिनों नक सन्तुष्ट नहों रब सकेगे, उसको राजी नहीं रख्ष मकेंगे।

प्राइम राइज की ब्वात को भाप लें। प्ले के बाग मगर कीमतें बढ़ती है तो बहुत विल्साते 3) मेकिन हिल्ब पर पगर मिट्टी की यहां से ने जानो हो तो वस रुषा की मन तो द्रक का बर्बा लग जाता है वहां पर जहां तक बहा मंटर मе़क जा सकती है धोर बाद में ह: हलार की बृलन्दी से उपर हाई पास्टीट्य्ड के ओो इलाके है उन में मेढ़ों पर मास लाद कर से गया जाता है या बह्बरों की पीठ पर लाद कर ले आया जाता है या किर घ्रादमी की पोट पर लाद कर द्वास्पोटं का काम होता है। बहां म्पूल घोर पोनीच ही होती है हम काम की लिए। उनका भात़ बस पर्रह क्पये मन होता है। घम तरह से प्रगर उन इलाबंं में मिड़ी मी से जाए तो $30-35$ रपये मन बहा जा कर बह़ पढ़ती है। यहां जिसनी कीमतें बह़ती है उससे पचाम गुना ग्यावा बहां बढ़ती है। किन मिब्नमैन का प्राफिट घो बह़ा बहुत ज्पावा होता है। इस बास्ते मैं बाहता हैं कि पेसी अगहों पर घाषको द्वांस्पोटं सबसिरी उक्रर बेनी चहिएये । कम बो होते हैं उनको थणर जहगें में माना हों तो दुांस्पोटे वर बहुत अ्पाबा बरं का आता है। जिननो क्षेमत होती है इल फसों का उसते ज्याषा इसंक ट्रांम्पोटं पर बतं का ज्ता है। इस बासं - हनको लहरों में काते ही नहीं है। नालपाती घोर घाए़ औैसे कस नो बहीं सत़ आतां है, पाइत नही बकते है बहरों कें।

इसके साष-साष बहां को पापुलेकन बहुत बत गई है। बहां भाबादी समा नहीं सकती है। उनको लियिग स्पेम बेना बहुन उल्री है। तराई थाबर में एपिक़सबरल संड है, बह उनको ही जानी काहिये।

है यह की कूूंगा कि एजुकेषन बहा जाब होनियेंटि होनी काहिये। पर केषिटा इनकम बहा की बढाने के लिए कोई केषा प्रोपाम जंसे प्रोषाम हाष में लिये आने चाहिये। रोष कंस्ट्रकान को बहत ज्यादा महत्व भ्राप दें। बहा की नष्यों में जल होते हए उसका उपयोग नहीं किया आ रहा है। उससे इलंब्दिसिटी कैषा की जा अकती है। माध्रन होते हुए तेसा नहीं किया जा रहा है। fिलरल रिसोमिस बेणुमार पहाड़ों में है, उनको एक्मलकायट किया जना बाहिये। हुटोर उहोण घंब बतो क्यापित किये आने थाहियें। इंब्द्रीज बहां अ्वांक्त की आनी चाहियें। बाच मेकिंग धसमे़़ा में हो सकता है। पहा़़ी़ी प्रदेगों में बलों पर घाषारित इंख्ट्रीज ₹थापित को जा सकती है, उस घोर भापकं ध्यान हेना बाहिये।

冈मण ज्पबसाय को बहां बकाषा दिया आता चाहिये। मरे मिब घर माबल बैं है । मे बस माल काग्मीर में गारा हर्टा के साष है रता है। बह़ भुमे जानते है। मेरा इलाका कारमीर से किसी नखह्र कम नहीं है। वद कहा जता है, हिमालयोनाम-लगाधिराजा। दिमाभय ऐेसा घुन्दर बहाए़ है। बहीt बहुल मुन्कर गमेलियर है, नवियां हैं, नुन्डर नालाब है। जस सब को वेषते हाए प्रमण क्यवसाय का बहा बड़ाबा चेने की होत षापको विलेष ज्यान बता जा़ाडे। बहं जूटिम बदां किया जा सकता है। हाटिकलकर के भम्बर, एक्रिक्नकर के प्रन्डर, एक्म सािसमैँ के fिए पापने कुछ नहीं किया है।

प एक घंजिम बात कह कर समाप्त कर द्रां। वहां की चनता मोगूषा एकूमत के तम बा वुी है। वह चाइती है कि बहां के fिए एक वृक्त ताज्य बनाषा बाए, न हो मके तो बेषाज्य ही तप्ह का राम्य बनाया जाए या उसको हुकी एर्णमनिस्टक एवंखा बना सिखा चत्रा घलके
[囚्री नगेन्द्य fिए विष्ट]
किए मै श्रांकड़े लाया चा। लेकन में चेयर की क्रवक्तेलना करना नहीं चाहता। मैं चेयर से क्षमा मांगता हैं कि मैने बह्हुत ज्यादा समय लिया। घी घर साहब ो पहाए़ के रहने वाने है घोर जो पहाड़ों की ममस्याप्रों को प्रच्ही तरह समझते है घौर गानते है, उन जैसा विद्धान, सोणलिस्ट विभारश्रारा वाला व्याक्त भगर रहता है घ्रोर किर मी भ्रगर इतने पिक्टे हुए इलाके पिश़्े घोर वंबे हुए ग्हने हैं तो यह बऱे हो तुर्भाग्य की बात होगी।

बी वका लाल घाज्याज (गंगानगर) : मेरे साथी घी नाष राम पर्ति्वार ने जो पिछ्ड़े हलाकों की चर्षा को उटाया है घोर जिम के लियं उन्होंने यह माग की है कि इन लाकों के लिये केन्द्रीय विकाम योजनाएं बनाई आएं उसका में समर्षन कग्ता हैं।
$195 \%$ स म नगातार हलैबगन में बीकानेर जिविजन से जीन कग घाता रहा हूं। पह भी मेरा सीभाग्य रहा है कि मैं केवस एक माव फाओेसी सवस्य बहां से है। विकास कार्य वेश्र, काल घोर पार्ण घौर देब कर नहीं किया जाता है बल्कि यह हेखा जाता है कि किस का पोलिटकल प्रेजर कितना पड़ता है। गह बहुत ही नुष्ष थोर पाष्बर्य की घ्वात है। जिस की सता में कुछ घ्रावाज होती है उन लागो क्रक्षर म पा कर. उन सोगों के प्रभाब में पाकर काम होने है। पह् टीष नही है।

मेरा इलाका कृषष प्रधान है । बहां पर गय नहा है राख्पान नहर है, भालड़ा नहर है बहो पर काटन भी बहुत होती है, भनेक प्रकार की फसले होतो है। बहां पर उद्योग धघंों की कमी है। गंयानगर जिला, अससमेर जिला, बोकामेर जिले बहुल ही पित्के हुये है, सनका न तो कोई धनी है घोर न घोरी है। छनका कोई मुनने बाला मी महीं है।

केरा अयपुर वा जोधपुर घादि किसी जिले से वेष नही है. नेकिन दैक्टट्व का कारखाना

गंगानगर में खोला जाना चाहिये था, जहां उम की प्रावश्यकता है। गवार गंगानगर जिले में बहुत होता है, लेकिन उम से बनने बाले गम, यूंद का कारहाना कहीं मौर बनने जा रहा है। जिप्सा बीकानेर डिविजन में बहुन है, घ्रोर गंमानगर जिसे में ख्याद की बहुत जएरत है, लोकन बाद का कारसाना कोटा में सगाया गया है पौर दूसरे कार्खाने के सिये चितोड़ घ्रोर सीकर का नाम लिया आ रहा है। हमारे यहां काटन, मरसों प्रोर गझा सब से ज्यादा होता है, येकिन यीनी का कार्खाना कहीं घंर लताया गया है। इसी तरह स्कूटर का कारखाना गोस्तुप में छोलने की योजना है।

हम हैमेशा से यद्ध मांग कर्न प्राये हैं कि राजस्थान नहार को प्रायमिकता दी जाये म्रोर केन्द्रीय सर्कार उस को धपने हाच में ले कर उल्दी से जल्दी उस का निर्माण कराये। किसानों ने बह़ां प्रपने क्षेत्र में ट्यूबर्वस लगायें है, लेकिन दुक्ब की बात है कि उन को बिजली प्राप्प नहीं हो रही है। म्राज यह समझा जा ग़हा है कि किसानों को बहुत मामदनी हो रही है। प्राज उन की जमीन घोर उपज पर तथा खाद घ्राधि उन के काम माने वाली चीजों पर टैक्स लगाया गा रहा है यह अरुचित है। वहा ल्ञाद नहीं मिन रही है यचाप खाद की कीमत 50 रपयं है, नेक्सक बलीक में वह 60 हपये मे 70 रूपये तक पर मिलमी है। इस स्थिति में फिमान वर्ात्तुन्वार कर गके हैं। मंघी महोदय घोर मग्कार को इस नरफ ध्यान देना कीहिये।

ल्रो के० मी० रेक्रुां के ममय में डम त्रात के मयये एक पायोग बनाया गया था कि गगानण? जिये में फटिलाइजर फैष्टरी कहां लगाई आ।ये। गंगानगर जिले में 5 के किये हजांा एकड़ उमीन एक्रवायर की गई। दस बं हो गये है लेकिन एक पैसे की उपज मो बहा नही होती है घोर बह उमीन घेकार पड़ी है है। चाद का काग्नलन कोटा मे बनाया गया है।

मेने पीके बोरई एम० पी० नही है ? बोषनाे धिबिजन से मै प्रकेमि ही कांग्रेम का मक्वम्य हूं।

Schemes for 274 Backward Arias

एक पादमी की बात कोई भुनने बाला नहीं है। "एकस लकड़ी न जले, नहीं उजाला होये, भाई लक्ष्मण मरते ही, राम षकेला ह्रोये।" मेरे पीछे पीलीटिकल प्रैक्न नहों है । प्राज तो जयपुर थौर गोधपुर बालों का प्रभाष है। लेकिन मैं कहना साषता हें कि नेहल औ, घ्री लाल बहाढुर बाम्त्री वोर श्रीमती हन्दिरा गाधी दी मरकार बनाने में मँ ने ईमानद़ारी से नेनिक बल दिया है ध्रोर उम में मेरा हाथ रहा है। षब बहां मेरे क्षेत्र के लोग मुने घानत देने है कि हमारे क्षेत्र में गोस साल से कोई विकास-कायं नही हुषा है। में तो केबल रिख्बस्ट हो कर मकना हैं कि मेरे इसाके की तरफ ध्यान दिया जाये। परमात्मा सेटों की तिओोरियों मीर मन्दिरों में बन्द पढ़ा है। मैं के परमारमा का छेषा नाी है, बर्मा मैं भपने क्षेत्र के लिये उस की सिफारिक्न की करबाना।

बोन प्रहर पाकिस्तान के हमले के ममय हम ने घणगे प्रपने निर्षाचन-बेष से नेहह जी, अ्रीमती रन्दिरा गांधी घोर घ्री मोरारजी देसाई कां मोने से तोला प्रोर 5 मन 30 सेर मंना दिया तबा 36 लास हपया मुरक्षा कोष में नकद्ध किया। घ्रब नैतिक दष्टि से सरकार का कतंख्य है कि बह हमारे क्षेत्र का विकाम कर्ने में सहायता करे। हुमारे बेल में षस्सी प्रतिभत किम्म।न है। उन को कोई राहत नहीं दी जाती है, यलिक उन का शोषण किया जान। है। हमारे क्षेत्र का मीचांगोकरण किया आये घौर बह़ा दैबटर, गम घ्रोर फटटटलाहजन के कारसाने बांगे जायें।

में घी ग़्य बहादुर गी की कंद्र करना हं,
 मे लोक सभा के 8 मद्वम्य घोर गंधपुर मे 6 मदम्य हैं, तिन में में हो मिनिम्टर पौर 'एक fि्टी मिनिस्टर बन गये है विकाम मो उन के डाकां में क्षाना है। हम तो खासी हाय उटाने बाने हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Originally two hours were allotted for this debate, but on the demand of the Members the time has been extended. Today we ale
allotting three hours and the debate must definitely conclude at 5.30 today. At 5.30 we have some other business. Now I would like to know how much time the Minister wants for this, because we will fix it up according to that.-Half an hour.

So the Members will finish their sueecthes at 5. The Minister staris exactly at 5 and he concludes at 5.30 . There is a large .... (Interruption). There is the Mover alse. So 1 think we will conclude the Mernbers' speeches al about 4.45. We give half an hour to the Minister and a few more minutes. . (Interruption).

What is the point of order ? I am on my legs. Is my being on my legs a point of order? (Interruption).

Order please. Now, we will conclude the discussion at 4.45 for the Members: for the Minister half an hour, and then the Mover of the Motion will have some time after that.

What I am saying is this. There is a large number of Members who still want to speak. I will try to give an opportunity to each one of them. But I would request them to confine themselves to five minutes. Even so it may not be possible to accommodate everybody.
 आक़ आतर है। यह बिथय बरा पमर्षान है घोर इस के मिए ममय बढ़ाया खाना आवापक ह्|
 बहुन कम है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is no: a point of order; if there is any point of disorder, it is this.



 निग के दो दो मोर्जालम्ट करे खां बांब fिसनम्ट्र
[धी कमल \{मध्र मधुकर]

होन के बावजद घम देश में 22 करोड़ लोग जीवन-यापन की निम्नतम स्षिति से मी निम्न स्थिति में है घोर जार करोड़ लोग बेकार है। हतना ही नर्ही, घाज मी छस देग में प्रसंतुलित विकाम हो रहां है, जिस के कारण विभिम्न राज्य कीर विभिन्न क्षेत्र fिक्डें हुये हैं। पणर इस परिस्थिति का मुधारने के fिये कदम नहीं उटाया गया तो प्व भयकर विस्फाटक स्पिति पैदा हो जायेगी। जिननी योजनायं चलाई गई है, वं दोधी बोपड़ी मे चसाई गई योजनायें है, जिन में विकास की संतुलित रपतार पर घ्यान नही़ दिया गया है।

हमने भपनी भर्ष-क्यबस्था का fिटिए कालोनियल मिस्टम से चनहीरट किया है। हम ने पभी तक मामन्तबकी क्यवस्था को बिल्कुल खत्म नही किया है मोर हम ने विकाम के पूंजीवादी गास्ते कां क्रपनाया है। इस कारण द्वेश का विकाम संतुलित रफ्कार से नहीं हों रहा है। उदाह्रण के लिये हिरस्ट्रयल लाइसेंमिंग के मम्बन्ध में जो क्रांकड़े दिये गयें हैं बे प्रकटट करते हैं कि प्राधिकतर लाइसेंमिज उन्हीं सलाबों में विये गये है, जहां पहले से ही बरे बह़े कारसाने लुल चुके हैं। बहुत सा कारोबार पारस्भ है, जसे महाराष्ट्र में कसकत्ता में या बहे बसें नगरों मद्वाम बर्गरह में। लेकिन भाप ने ध्यान नहीं दिया कि में़े घलाकों में उचोगों का निर्माण होना चातिये जिन के जरिये विकास की रफलार तेज तो सके। मू तमाम देग बी. बात को होट़कर भधिक यही कहना चाहता हु कि हमारा विहार जो एक तरह से प्रार्हतिक सम्पदा के पाधार पर सब से पारें होना चाहिये Fिस बिहार के पन्बर पूरे देल में जो मिनरल्स पैसा होते हैं उन का 40 प्रतिमत अकले/बहा वैषा होता है बह विहार थाज सब से पिष्ड़ा हैपा है। मातका, काषर, बोषसाइट, धायरन थोर खायना बले ये तमाभ धानुमें पोर कोपसा, जिन के माधार पर fित होत का नबनिर्माण हो रहा वह वह स बीजें बिहाए में निकलती हैं। बही नही जंमसात

के सामान मी टिम्बर, बैम्यू सबई धास छत्याहि बिहार में श्रषुर माबा में उपलब्ध हैं। बिहार में तमाम साल बसने बाली नबियां हैं, उपखाऊ जमीन है। लेकिन इस के बाद मी विहार की प्रबस्था ऐसी है कि विहार की पर कंषिटसा कामवनी जां पिछली पंच साला योजना के समय सातवें नम्बर पर थी बह भाज एक को छोड़कर मोए़्ट्ट हो गई है। 402 रुपया प्रति अ्यक्ति भाय बिहार की रहा गई है। यह दयनीय घवस्था बिहार की इन तमाम पंच वर्षीय योजनामों के पूरा होने के बाद हुई है। तो समझने की बात है कि यह़ कैसी योजनायें लगगू की गई हैं मोर क्या हो रहा है ? योजनाम्रों का लागू करना समाजबाद का धाधार होता है। लेकिन क्या पाप समाजबाद का एसान करते हुये भी घस बात का ध्यान रखते हैं कि ोेसी योजनारों की भागू करना चाहिये जिन से कि देश का समान रूप से विकास हो संते ? बदृृत से दूसरे देषों में मी समाजवार है प्रोर समाजवादी छंग से वहां योजनायें नागू की गई हैं जिन से प्राप को भिक्षा प्रहण करना चाहिये। संगियत हूम में समाजवादी बंग से योजनायें लागू की गई हैं म्रोर उस का नतीजा यह हुप्रा है कि भजरबेजान, किनिगिस्तान प्रोर साइलेखिया के इसाकों का भी जो बह्हत ही पिछडें हैये षे विकास हो गया है। लेकिन विहार की भबस्वा, उत्तर प्रदेश्न की भवस्पा, बंगास के पिछछे इलाकों की पबस्था, मेषालय भोर मष्प प्रयेष के षलाकों की पबस्था बैसी ही बनी हु है। हल प्रदेकों बी बहुत ही बुरी भवस्था है घोर इस बात को घाप नहों समकेंगे तो नतीजा पह होगा कि पाप के लिये बहुत ही संकट पैषा हों आयेगा घोर पाप का समाजबाद का स्वपन केबल स्वपन हो रहेग।

बिहार की स्थिति भाज क्या है? fिद्धार की स्विति पह है कि अब कि पूरे के की प्रति र्ष्यक्त घाय 589 रुपये है, विहार की 402 ख्यये है। विहार की जिका की स्थिति कीजिये तो पूरे होल की किक्षा का प्रतिमत जहां 29.3 प्रतिबत है वहां विहार में केबल 18.4 प्रतिबत है। घोर घोरों

की जिका कंत्रा लिया जाय ता घोरतें केषल 7 प्रनिशत बिहार में पढ़ी लिख्बी हैं। बिहार के घोर छलाकों घो लीजिये ता चम्पारन के छलाके में 12 प्रतिशत fिक्षा हे, संथाल परगना में 13 प्रतिशत किक्षा है, पलाम् में 10 प्रतिमत चिक्षा है। घ्रोर यह मि्विन तब है जब कि चोधी पच माला योंजना पूरी हा कर पांचवी पंच माला योजना में हम पदार्पण कर गरे है। इसी करह में fसबाई पोर बिजली के मामले में बिहार बहृत fिछड़ा हुषा है। बबहार के एम० वी० हस बारे में प्रधान मंबी मे \{ममे हे थोर प्रधान मर्वा ने उन को आ। प्वामन भी दिया था लेकितन कोई कायंबाही नही हो रही है। बिहार में केवल $;$ पीनगन लोग जहरों में बसने है। बाकी तमाम लोग गांबों मे रहते है। सारी धामबनी जों विहाए मे हो रही है उस का पर्थधकांण हिम्मा लेती मे भ्राना है, उबागधन्धों से नही माना है। नतीजा यद ही कि बिद्धार बहुत हो fिछह़ी पबस्था में है। गंड के मामसे में प्रवित एक लाख उर्यक्तित के: ऊँर हिमाब लगाया गया है, उस में केबल 9 किलोमीटर रोड उन हलाको में हस fिमाब मे पद़नो है। तो तेंते इलाकों में विलेष बा से घंजनायें बनानी चाहिये मोर उन को सागु किया आना चाहते। मेरा सुमाब है कक प्राप हस बान पर ध्यान दं।

घगर म्वाप देश में अंत्री सं विकाम लाना पाहने
 है तो पद्रला कषम पहु होना जाहिंय कि बहुत नंडा मे र्मिम नुधार के केमलों का घमल में लादये। प्राज बेत मत्रूग को पवस्था मब से बुरी है। उन का मजरूग काज मी उननी ही। मिलती है जिलनी किटिश उमाने में मिसनी थी। उन कं जीबन पापन में मुधार लाने के लिये बिशेख बंजनाये पाप को बनानी पड़ेंती होर जो ₹स प्रतिजन विशंष सुर्वाष्ष की ब्यात काप ने उन के निंये तय की है वह पमन में नही पाती। तो भा महायना दी आती है जिले के कीमाने पर होग
 को जती। इसमिये मेरा सुमाष है कि कि वाल


लिये किम्ट्रिष्ट पैमाने पर पोर राज्य iे विमाने पर उन को कार्यान्बित करने के लिये गारन्टी कीजिये घोर जी मी बहा पर घाफिमसं हों उन का घस ब्ञात की हिदायन बीजिये कि भाप की तरक्की हन योजनाषों के कार्यान्वयन पर निभंन करेगी। नही तो हांता यह है कि कैसमे जा होते हैं बह पमल में नहो लाये जाते। जिसा ऐछ्ब्वाइजरी क.मेटो हांती है उस के केसंन पर पमल नही होंता। इम बान के क्र विशंष ज्यान पाप को देना वर्टिये। इन हलाकों में गेह का काम्ट्र्णनन, विजली का fिकास दोर Bोटे एंटे उषांग धन्घों का विकाम कर्ने की जहरत है। लबकिन पाप की प्लर्ानग जो होली है वह जनना के मपाटं से नहीं चलाई जाती है। बहृत में बंकां के बारे में हम ने पढ़ा है बह़ा की प्लानल जनता क. मपाटं के ऊपर बलाई जाती है। मेक्न यता व्लांनग चलाई जाती है ब्पतोशेट्म के जारयं से घोग जब तक घ्राप न्यूरोक्र्म्स है चम सेल का नही तंश़े़ों होर जनता का गपांटे नही में। हर अ्नर पर तब मक भाप की पोजनाये माप़ नही हो गययेगी। मेंता यत कहना है पल स्पेसिकिक तलाटमेंट जो कीजिये उस के मही बग मे बतं हाने की गाग्ट्री कीजिये पोर जनला बा मपांटं बारमल कीजये। व्यूरोंश्रेटस कं सेम का लोखिये जिस मे जनना की घोजनायें मे बन जायें। मोर पूमि सुषाए का मवाल घृनियादी मवाम है क्या कि किमी भी देण के विक्षाम मे उस का प्राधिक विकाम बहुस प्राबण्यक होता है प्रोर उम क सिये भूमि नुषार बहुस पावायक है। दर्मालंय यह़ अल्गी है कि इस योजना को मही उत म लाग़ करने की fिभा में कबम उठाइये। ममी इन प्रद्षेणां का होर इन fिक्रं हैं अंबों का विसाम हो मकता है। नहीं तो फिन बही हामत क्षोरा घोर ये विछं घलांक काप के fिये बलं के बिन्दु बन आर्येग।

बी र्बसूूर्लाजम बम्यूलो (टिहगी गस्षान) उपाध्यक महादयय, घाजादी को 25 मास बा बार हम देल में लंबोय घसमानता इए कनेते :

[^ी रारपूर्णानष वी म्पूलो]
कुछस्न प्रायद वाली कहाबस चरिनायं होती है। गनीमत है कि कम से कम थाग उस पर विसार करने का मोका तो मिला है यर्चणि मैं ममकता हु. कि. fिनना समय मिलना खाहिये था वह प्रपेक्षाकुन बहुत ही कम है। मैं यह मुमाव देना चाहतता हु कि योजना आयोग को पपनी परम्पग़गतन नीनि मे हर कर मुटेबल रीजनल यांजना बनानी चाहिये क्यों कि प्रत्येक क्षेत्र की प्रपनी विशोष समस्यायें हैं पोर उन का ममाधान उसी लेखेल पर होना जाहिये बजाय हम के कि घाप ऊपर से कोई यंज्ञना बोगें। दूमरे, विएके हुये क्षेत्रों में प्लांनिग का काम प्राप भले ही प्रदेगा के माष्यम के करायं लेकिम उम पर फाइनेंणियम कंट्रोल मेंटर का होना बाहिये। संटर देबे कि उस का मगुपयोग बहां की म्यानोप जनता के हितों के घनुमार होता है वा नही? में भाप से निबेदन करना चाहना हैं कि क्षेबीय प्रममानता मिटाने के लिये अवौष्ब प्रापमिकता किएप ल्बान में वेनी बाहिये भले हो इस के लिये कुष्ध घग्मे तक उन लोगों को हन्नभार करता पड़े जो पहोते से विक्षामन हैं। 15.38 hrs .
[Shri K.N. Tiwary in the chatr]
क्रिम प्रकार से एक पर्विए के पांख भादमी कोई सम्बां मफर कर गंहों हों, उस में तीन धाबमी प्रागे बढ़ आयें तो उन को पीहे धाने बावे प्राबसियों का हल्नार करा पड़ेगा। प्रगर बह तोसा नहीं फरेंगे तो वह कभी मिस नहीं पायेंगे दसी प्रकार से रेजनल हम्बंलेंस का द्रर बरने के लिये यह बहुत पाष्पष्यक है कि पांखषी यंभना में गो वैसे का प्राबधान करें उस में पिक्डे एलाकों को सब मे ज्यादा प्राथमिकना दें। योजना आयोग ने जो योगनायें प्रष नक बनाई है वर न केषस वहां की स्षानीय जनता जो गरीब गनता है, उम के हिसों के लिये नहीं बनाई बल्क उस में कर तुटिया धोर मो काई तरह की रह गह है।

उत्तर प्रक्षेण में टिहरी गढ़षाम का छलाका मब मे पिधक़ा हुपा हलाका है जिम की पर रेपिटा इनकम लोएस्ट है देम भर में। किन्तु उस के प्रामपाम जाष ने तेन्टी बार्यटिक्स का कारखाना लगाया,

घोर मारन ए़ंक्टिकल्म का कारखाना होरा़रार में लगाया, नेकिन इन कार्बानों में भी च्यानोय जनता को रोग्रगाए नही मिलता है। बस प्रतिगत व्व्यक्ति भी बहां के उन में गेज़गार नही पाते है पौर विकमिस इलाकों के लोग ही वहां गेजगार पाते हैं। छसलिये मैं मुपात हूंगा कि भ्राप इस तर्ह के कारख्बाने जो स्यापित करने है उन में उस प्रदेश की मरकार को प्राप यह प्राधकार दें कि बह उन कार्मानों को अ्यवस्षा के लिये घ्रपने घादमी ग्रों। जो भ्राप के तम्प्लायमेंट तथमबेंज हैं उन को मी हम प्रकार को हिदायन होनी चाहिये कि स्थानीय लोगों को प्रनिनिधित्र मिने भोर र्थारीय लोगों को गंजगार मिले।

यु० पी० हिल्म के बारे में एक कुर्मांग्य पूणं स्थिति यह है कि हुम को ल्लिन्ज के लोगों के माय टेग किया जाता है। जो भी महायता उत्तर प्रदेष के नाम से केन्द्र की तरफ से दी जाती है. मैं थाप के मामने भांकंड़े प्रश्नुन कल ता प्राप का माल़भ हों जायगा, उस में से एक नया वैसा भो पहाड़ी इलाकों कां नहीं मिसा है। में भाप में यह मी निवेश्न कर्ना चाहता हैं कि तोमगे पंच बर्षीय योजना में जहां उम्मू-कार्मीए को 57 करोड़ रुपया मिला बहां चोथी पंबवर्षीय याजना में 145 करोड़ रुपया मिला। नागा लंड का तीसरी पंच बर्षीय योजना में 11 करा़ रुपगा मिला, बहां चोषी पंब बर्षीय योगना में 35 करोड़ रुपया मिला। हिमाचल प्रदेश्र को तीमरी वंच बर्षोय योजना में 37 करंशड़ र्पपया fिना गदा चोथी पंच बर्षोय योजना में 87 करोड़ काया मिला, लेकिन यू० पी० के fहल ण़िय्याज को एक नैमा मी नह़ी बिया गया। काग्मोग, नागालैः प्रसम पापने विक्षेप क्षेत्र माने हैं, मीमान्त क्षेत्र हैं लेकिन हम मो तो संपान्त क्षेत्र हैं। परि काश्मीर की मरहुद पाकिस्तान से मिनी हुई है तो हमागी,
 टिजक इस्पाटेन्म से डोल करना जाहिये।.....

सलप्रति बहोरय : पब थाप ग्र्म कोरिये
घी परिप्रूानंत कैम्पूली : कुर्मो कर गैठने है ऐसा न कहिये, कुछ ता न्पाय की घान कीजिये।

सकापति कहोष्य: पाष मिनट से ग्यादा नहीं दूंगा। पगर हम को छोटी लिस्ट मिले तब पाप को ज्यादा टाइम लेना चाहिये। जब लिस्ट बढ़ी है तो उयादा टाइम कहां से दिया जा सकता है। भ्रब भाप खत्म कीजिये भाप का यह़ निमाकं फ़्हा नट़ी है।

बतो र्परपूर्णाजम बंन्यूली : इस नरह के पिछड़े हुये हलाकों के लिये भ्राप को नेलंगांनों की तरह की एबक स्टंषृटरी बाडी बनानी चाहिये तभी ह्रमाग विकाम हां मकता है। बरना मारेंगे घोर रोने न देंग-केसी ब्वात हो रही है। हम से हमारा भला नही हो मकता । हमें न केन्द्र से महायता मिलरी घ्रों न प्रान्न से मिलती है। उत्तर प्रयेण की मर्वार पहाड़ी हलाकों के माथ च्याय नही कर रहीं है। हमारे मारे नैचूरल मिरमा/सैंज मैदानी इसाकां कों की करने के लिये जसे जाते है भ्राप बहां पर निमांमँज बेस्ह छण्डस्ट्रीज स्पापपत नहीं पर्ना जाहते है, इस के बिना हमाग़ भला नही़ हों। मकसा।

छर्गालये मिं विनप्र पमुरोध करना जाहना है कि. पिए्ट़े इसाकों का भधिक प्रात्माहुन दें, पिक्डें इलाकiं को, उब उब कास्टीबा़न्सीज का किलिमिटेगन त़ों, हम को पषिक प्रतिर्मिधिए भिलना जाहिये जिस नरह, से पाप प्रन्य पहाग़ी इलाकों को जैंसे काएमीर, नागालंड, दिमाबल प्रदेण या दूमरे प्रान्तो का चे रहे हैं।

हल घव्दों के माथ मे यह भी निबंबन करना चाहुना हु fि गंजना स्रायंग एक बिन का पूरा ममय विर्धारत करे ताक्ति विछछे झनांक के लोग पपनी समस्यक्षों को पाप के मामने ग्ब सकें।

T1. लज्मीनाराय由 बाज्डेब (मंबसर) : मभापनि मह़ोदय, प्री नाषूराम जी धहिबार वारा प्रम्गुत प्रम्लाव का ममर्षन कर्ने हैये मि निबेषल कंग्ना घाहना हें कि वास्तब में देज में जिस प्रकार से एक. मन्नुलिन गति से विकाम होना चाहिये या बह विकाम ह्यारी यांजना की घदूर्यनिला के कारण, योजना धायोग की ठीक ठीक नीलियों के न होंने के कार्ण या बोजनामों में इस प्रकार

की वुटियों के कारण जिनसे धमीर घोर गरीब का प्रन्नर बढ़त्ता रहा, न हो सका। एक तर्क तो हमारे भहणों का विकास घस प्रकार से हुप्रा कि वहां की चका-षोघ को देल कर पाज पाम घादमी प्रमित है, द्रसरी तरफ गांबों का विकाम, पिखड़े इलाकों का विकाम, बिस्तुल मव्षव नही हुभा, जिन का कि रिकास होना बहुत घावर्पक था। यह केषल उस्तर प्रवेश का प्रश्न नही है. विहार का प्रश्न नही है, पर्ष्थमी बंगाल, रालस्थान या मष्य प्रवेण का प्रश्न नरी है, जितने भी पिछते़े हलाके हैं, जिन में पष्षिकतर थाषिवासी या गरीब निर्षम लोग बसते है, उन साकों के विकाम का प्रश्न है। यद्व ठीक से वेता आय ता विहार के पमेक इलांक, मष्य प्रदेश के प्रनेक हलाके जो रानज मम्पषा से भरे पह़ं हें, ते बही इलांके है, जिन का पिछड़ा हलाका कहा आता है यदिछड़ा क्षेब माना आता है. पोर गो विकाम का वृष्टि से पत्यन्न पीछे है।

समार्पति गी, मे मध्य प्रवेम का एक उबाहर्ण वेना चाहला हू। मर्य प्रवेण के वम्ता इलके को, भायुपा भोर निमाए़ छलाके को, बिएध प्रोेण क; यतिपय इलाकों को लीजिये तो काष पारेंगे कि उन में सब मे उ्याषा कापर की, माइका की तथा प्रायरन धोग की माइन्भ हैं मष्य प्रदेण में हतना प्रश्रा कापर fिकल मकता है जा मारे वेत्य की पाबम्यक्षना की पूरि कर सकला है, बहा़ पबरक की घालें है, मेगनोज की जानें है। लेकिन यह़ सता घलाका वह प्रमाका है ज़िम को fिएढ़ा एलका कहा आता है। बिहाए के घन्दर्श मी जा माइस्त है, iे मी पिछहे इलाकों के थ्रन्डर है, पर्थ्थमी घंगाल की मी यही fस्षांत है. सअम्थान हो भी वही विछण़ इलाका, जिन में धाषषष्तामी बलने है, बिलोड़ घोर उब्यपुर के धाम पास का इलाका गहा़ राक-काम्केंट पर्याज्त माब्रा में है, विक्त पर्याज माब्वा में है, बेकिन उस का उपयाग हाक वरह मे नहीं हो रहा है, उन का चिकाम पही तो गहा है। घात्य बही की उत्वाषिन बस्तुपां की नरक पर्याज घ्यान नहीं दिया जा रहा है। है घंषी महोटय का प्याग इतो तरक दियान काइंगा ।
[गा० लधमीनारायण पाण्ठं]
पिछड़े इलाकों में जो सम्पषा विध्रमान है उसका प्रबन्ब फरके भाप वहां का विकास कर सर्केंगे घौर जो वहां के रहने बाले हैं उनका मी विकास कर पार्येंगे, उनको रोजगार के साष्षन उपलव्घ करा पायेंगे। प्राज क्षेश के बिभित्र प्रान्तों में इसकी बहुत बड़ी धावश्यकता हैं।

पन्त में मैं भंती महोषय से नियेषन करना चाहंगा कि योजना विभाग, उद्षोग विभाग तथा प्रस्य विभागों में परस्पर सामन्जस्य की चृष्ट से काय किया जाये नो मू ममक्षता हूं उन क्षेत्रों का विकास द्रुत गति से मम्भव हो सकेगा। प्राज तारांकित प्रण्नों के समय में याइ बात पाई यी राज्त्षान के घनेक इसाकों का विकास ठोक से नहीं हो रहा है, महय प्रदेश्र के इलाकों का विकास नहीं हो रहा है। मष्य प्रदेश में आदिबासी कहे जाने वाले पिछड़े छलाकों में पिछले 25 सालों में उषोगों की स्पापना नहीं हु है। बिहार भोर पश्चिमी बंगाल में मी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। राजस्थान में उबयदुर में, एक दो कारसाने लगाये मये किन्तु उनकी मी बणा बहुत ही ब्यराब है। प्राय: हरएक केष में कोई मी कारबाना सगाया जाना जलूरी है। इसलिये मेरा निबेषन है कि जो पिछ्हे हये हलाके हैं उनमें पधिकाषिक कारबाने सगाये जायें।

विजली के बारे में कहुर समाप्त कलंगा। कस वहा विजजी के बारे में काफो वर्बा है घोर सुकाब दिये गये। जहां तक विजली का सबाल है बह सारी की मारी घहरों में सेन्द्रलाइज हो रहीं है। जो किजली गाबों में जानी चाहिये जो दिएके़े हूये गाव है उनका विकास होना काहिये, इरोगेक्न की सुविधायें होनी काहिये बहृ नहीं हुपा है। धाज मी उन पिछछे हुये छलाकों में रेल के वर्मन बुलंम है, विजसी का पता नहीं। बस्तर के इलाके में तो मीलों रक कोई सड़क ही नहीं है। बरसात में लगभग 6.8 महीने तक पाषागमन की दुष्टि से बह हलाका बिल्कुल भलग हो जाता है। तो बहा पर पाबागमन की सुविधायें fमलें, उन विछ्टे हुये होगों को मी सामान्य जीबन मले, उनको पी विकास के प्रवसर मिले इस

दृष्टि हे सरकार की योजना की नीति में परिबतंन होना चाहिये तमी उन पिछड़े मोर भाविवासी कहे जाने बाले हलाकों में उचोग की द्षि से घोर समी प्रकार की उत्रति के समान क्रवसर प्राप्त हो सरेंगे।

घो कुयोक बकुलत (लद्दाब) : सभार्पति महाद्य प्रस्ताष का समयंन करते हुये मैं कहना चाहता हुं कि मैं सबसे पिछहड़े हिये छलाके से पाता हं जो कि हिमालय की छत अथवा लद्दाब के नाम से पुकारा जाता है। उस इलाके को अघिकतर सदस्वों ने वेल्बा मी नहीं होगा कि वहां की क्या हालत है फोर वहां पर क्या विकास हुपा है। कुछ माननीय सदस्यों ने भायद देखा होगा। लद्दाब का प्रिया बहुत बढ़ा है अम्मू कप्मीर के ए़रिया से भी रड़ा है लेकिन यर्व तुलना की जाये कि जम्म कषमीर में कितना विकास हुप्रा है प्रोर लद्दाल्य में कितना विकास हुप्रा है तो पता चलेगा कि वह्हा बहुत कम उर्श्रति हुई है इसमें कोई सन्देते नहीं कि भारत सरकार ने बहुत पेसा दिया है जिमके लिये हम भाभारी है नेकिन लद्दाख का गो विकास का काम हैं बह बहुत धीमा धोर कियिल सल रहा है । मैंने कल मी वर्ं किया चा बिजली के बारे में कि हुमारे लद्धाब में घभी मी पुराने तरीके से काम चल रहा है। बहां पर विजली का होना बहुत पाज्यक है। बिजली बहां पर लेह में जोकि हिस्ट्रिक्ट हैछष्वाटंर हैं सगी दुई है। वहां पर दो बिजली के इंजन हैं लेकिन बे हमेशा ही बराब रहते हैं। कमी एँ्क हिस्में में प्रकाम रहता है तो कमो दूसरे में। इस माल बहां पर एक बिजली का नया इ्जन मी लगापा गया हैं लेकिन वहा भी बराष हो गया है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

पाज मुझे बहुत ख्यूणी है कि एक खक्तिभासी योजना मंजी, श्रो हो० पो० घर एस पर पर है। मै उनको पष्छी तरह से जानता हूं। खब वे अम्मू कापीर में fिनिस्टर बे तो मुले मी उनके साष काम करने का मोका मिसा था। घापने 1947 में जाकर बहां पर हबाई कह्हा बनबाया

था 1 तब से प्रर्गति मुए हुई है। लेकिन में प्राज उन से निबेदन करना चहता हूं कि वहु स्वयं लद्धाब में जायें मोर वहा की हासत को देखें। यह बात मैं गुज्य सरकार की शिकापत के तोर पर नही कह रहा हूं, एयोंकि मूमे मालूम है कि जम्मू करमीर के मुष्प मंब्री सैयव मोर कासिम लह़ाब्ब के बारे में बहुत दिलबम्पी रखते है, नेकिन फभी तक हमारे लद्धाग्ब का एक मंब्री भी नहीं है। उब कि केन्दीय सरकार में जम्मू कर्मीर के पांख मंनी है, लेकिन लद्धाब का एक मी भादमी अम्मू करमीर सरकार में मंब़ी नहीं है। पहिने 1953 से से कर 1967 तक राज्य सरकार में मंती चे भोर इर्मलिये उम समय लद्षाज की कुष्छ प्रर्गति हो सकी घी। लद़ाब में किक्षा पोर उचोग की कमी है। हुमिये मै चाहता हैं कि लद्दाब को मो एक पिछड़ा हलाका घोषित किया आय, मोर पनुमूर्वित जाति मोर भनुरूषित जनजाति एरिया चोषिन किया जय 1 क्योंकि जिस प्रकार लाहोल, स्पिति प्रोर कुलू वगंग्रह को णेष्यूल्ड काम्ट्स घोर जीड्युत्ड टाद्दबस प़रियाज में गामिल किया गया है उस के कारणा वहा विषाधियों को स्कालर्ग़णप पधिक मिलती है, लेकिन लड़ाय के लोगों को घाड़ी म्कालरणणप्स मिनती हैं। इस का कारण मेरी ममम में यही है कि उस को किम्ड़ा प़रिया घांबित नही किया गया है। वहा के लोग पद्ना चाहने हैं, लेकिन उनहं मुविशाये नही। है जो कि प्रन्य fिछके एर्यास्य के लोगो का मिलती हैं। ईर्सलये में निवेदन कहगा fि. नद्धाब की तरफ विशेष ध्यान दिया आय।

श्री बगतोल करायज मंडल (गोत्डा) : माननीय समापरत गी, प्राज पिछถ़े दलाके मारे देज के प्रधिकांश भागों में हैं 1 विहार सब से ज्याबा विछड़े प्रान्तों में से है, सेकिन उस में भो छोटा नाबुर घ्रीर संपाल परगना की हालत मक्य से बुरी है। है छोटा नागगुर के सम्बम्ष में यह्ह कह सकता है कि घहां उबाग, कारणाने घने है, लेकिन उन में स्थानीय लोगों को क लिया का कर बाहर के लांगों को लिया जत्ता है। इसलिये घणर छाटा नागुुर में कोई कारताना है मो तो

उस से हम को क्या नाभ हो रहा है ? पात् जोटा नागपुर में टाटा ने कारबाना बोला हुप्रा है। बहां के लोगों ने जमीन मी दी है लेकिन उन की फिकायत है कि हम ने उमीन मी दी, वरन्तु हम को करबाने में नही लिया जाता है। इस नरह की जिकायत वहां के लोगों की है।

छोटा नागपुर घोर मंगाल परणना के लिये एक विकास बेहं विहार सरकार ने बनाया है, लेकित उस में यह दिककत है कि भ्वात्र नक उम के निये कोई फंड प्रलग से नहीं दिया गया है। उम बं।्डं की पगर कोर मोटण हो तो उस मे कोई फागदा नहीं। उब तक उम क्षेत्र के fिकाम के लिये बडट म्रलग नहीं किया जाया तब तक घोटा नागपुर पौर मंथाल परगना का fिकाम का काम भागे नहीं बढ़ सकता है। पगर वेला जाय तो प्रोटा नागपुर से 68 प्रशिमन धामबनी सरवार को है, लेकिन ल्वर्ष उम पर हाता है के बल 2 S प्रतिलन । मब घ्राय घाहर आती है। होटा नागुुर में जा कारलाना बुला हुषा है उम का हैउसनटटंर दूमरे प्रान्त में है इर्मलये कोई वि ताम का काम उस का नहीं हो ाया है।
fत्रस जिंने से में प्राया हु बहां की हालत तो यहु है कि मथाल परगना में त़ मी कां उलोग थाश नक नहीं जुला है, उब कि हमारे यहां कोयदे की बाने हैं, बोनी मित्रो की ब्ताने हैं, प्रबरक की माने है, पकरी है, पसमलन है, ग्रणम है, सांबे की धाम है, नथा पोर बदुक मे fिनर्डम है। मेकिन तक मो उसोल बहां नही है। उहो को जनमषगा 32 लाल है, उस अनसंख्या में पाषिकारी 45 प्रानसन हैं मोर 20 ग्रीत्रत हार्जन लाग है, लंकम पास खह़ा एक भो उदांग नहो बोना गया है। बदमान पूल्य मंबो उब 1962 में हमारे माब हैपारं fिंसे में प्रमण के जिये गये तो ता उन्तोंने करु था fक पाप के जिने में एक मो कारबाना नहों डूसा जब कि कण्षा माल प्रच़ कावा में यहा घर्यूष है। झी फारण मेरे धरन्त का काऱ fकराम नही हो सका है। बद्रां के लाग बराबर उबान कर लिये किस्लाते है लेकिन उन की प्क ज्ञात मी गही मानी गई। उसी का गरीबा है कि वह केष सर्र्याषक जिछत़ा हैपा है।.हमारे खहा बो साए
[भ才 जणरीक मरापण मंबस]
बहा़ाड़या है हम ने हाल ही में, 31 जन को, जब इमारे बीक fिनिस्टर साह्ब यहां प्राये ये मब उन से पूम्धा था कि माज पड़ाह़िये लोगों की जनसंख्या कितनी है। उन्होंने कहा कि हां, दम या बारह बषं पद्रले दो लाल्ब पहाहिये के मेंबिंन भ्रब कम हां गये हैं। में ने उन से पूह्रा कि: क्यों साहृब ये पहा़ड़िये घट क्यों गये। जब हमारे देश की जनसंअ्या बह़ गही है तब पहाड़िये लोगों की जनसंम्या नीचे की तरक जा रही है पम का क्या कारण है ? उन्हान कहा कि कमी क.भी बीमारारयां भा जाती हैं। में ने कहा कि प्राप जरा सबॅ बर के बनलाइये।

समार्यति महोव्य : पाप ममूने किस्से में मत जाइये जो व्बाहंट कहीना ही उम का काहपे ।

श्रो जगीीश नाराषण मंडल : में बही कहा रहा हुं। हम पहाढ़िते लोगों की हामन यहि है वह् दो लाल से घट कर त़क लाब हो गये है। इस का कारण यह है कि वृद लोग मात-सतत, आठ-आट विन नक छमली ब्रा कर रहने हैं। वस दम विन नक छज्र उधर की बीजों की रोटी बना बाभे हे, जऱ-मूल खा कर बिन काटते है। उन से. यहां कोई भी विकाम की बात नहीं है। पसाम पबास फीट नीषे था कर उन को पीने का पानो लेने घाना पड़ता है। जब वह पानी वे लोग पीते हैं तो उस से उम का पेट फूम ज्ञाता हैं थोर नरह्त तरह की 凶ीमारिया उन का हो। जाती हैं।

एस fिये में निबेबन करना काहता हू कि संयाल परणना में खायकर विकास का काम होना बाहिये मोर वह काम खिलेषार होमा चाहिये तारक कोई मो जिसा दूसरे जिसे से ीीछे न रोे ।

प्रो लाबू राष निघा (नागोर) : सभाप्पत महोदय, जो प्रस्ताब हुमारे माननीय सबस्य घी पहिख्वार ने रकमा उस में उन्होंने एक बहृत मह़्ब्वपूणं म्ड़े की तरफ सरकार का घोर योजना घवयांग का घ्पान बीषने की कोणिक्ष की है। जिस समस्या पर भाज सबन में बहस हो रही ह. मुले ऐेता लगता है कि यहु बत नहीं है कि मरकार को वस के बारे में मासूम न हो या सरकार मे इस के लिये कुछ किया न हो। मैं सम-

अता हैं कि सवन के सब माननीय सरस्प इस बात को ख्वीकार करेंगे कि धम समस्पा के प्रति सरकार जागकक है। सरकार ने पिछले कुष वरों में कुछ्छ कदम भी उठाय हैं। योजना प्रायोग के भन्दर हन बालों की प्रंार ध्यान भी दिया गया है, मेनेकन उहां तक में ममझता हु, इस प्रस्नाव की यह मंशा है कि इस ममस्पा की घ्रोर विशेष तूप से ध्यान देने की श्रावश्यकता है। चोथी योजना के दों साल बाकी रह गये के पोर पांबर्वी योजना जो हम बनाने जा रहें हैं उस में हिन्दूम्तान के उन हलाकों या जिलों की नरफ, जो पिछठे़ मान लिये गये हैं मर्कार की तरफ से, चाहे वेह पिमत्रापन ल्बेती के दृष्टिकोण मे हो, गरोबी के हृष्टिकोण मे हों या प्रोधोगीकरण के दृष्टिकोण से हो, या किमी थोर प्रकार के कारणों मे हो। जहां कुम्ह उम्नसित नही हुई है कासे बह रेंगिस्तान हों या पहाड़ हो, जही गरीब लांग रहने है पीर पिछड़े हुंते हैं, विगेष रूप से योजनाश्रों में ध्यान fिया जान। बाहिये।

इस हिसाब से यह प्रस्ताव रकल्रा गया है प्रोर मैं पाप की माफंत सदन के माननीय मदस्पों से भौर मग्कार से निबेदन करना चाहता हैं कि हम विणेग हप मे हन छलाकों का भागे की योजनामों में ध्यान रखना बाहने हैं। मेरी यह राय है कि: हम घ्बेती-याड़ी या पशुपालन या हन हलाकों में जो जंगलान है या माईंन्स हैं उन में गरीब लोगों स.ा ज्यादा मे ज्यादा जुटा सकते हैं मोर ऐसे इलाकों के लिये स्पेकल प्रोजेषटस बन। कर तैयार कग्नो पढ़ेगी। घन प्रोजेक्टस को बनाने का काम ल्वामतोर से राज्य सरकारों को करना पड़ेगा । राज्य सरकारों की आो भपनी जनरल किस्म की योजनायें होती है उम के घ्रलावा हन इलाकों के लिये इन प्रोजेक्टम के ऊपर विसेष हैप से ध्यान हे कर योगनायें मंजूर की जायें। हन योजनापों को पिसरे़े इलाकों में लागु किया जाये किम से बहां के लोगों को काम धन्षा मिल सके घोर उन की थामबनी भी बढे। हम को उन बोनों ही वृष्टिकोण से बिषार करना पह़ेगा। जो हुमारे यहा क्रवि भायोग मुहांर किया गया है उस से मेरा सम्बन्ष है पोर मैं विलोष तोर से कह्हान

बाहता है कि हिम को देखना बाहिये कि पिमझे लाकों में भी बे कौन से जजले हैं ओं किसी बजाह से घाज एक विछड़े हुपे रहे है पोर उन जजलो के लिने विंगंष याजनाये तियाए की आये ।
 हुये है । महत्र प्रदक्त मे बस्तर का खलाका है या बड़ार बता मन्षाल परणम का इलाका है। जो मी गोलनारों हम बनाने बह हन हलाकों की नमस्याइं। पी नििम्षिलियों को ह्याम में ग्लने हुये बनारें।

इसका मैंन वरकार के सामन इस बास्ते रखा है ताव बोंजत के पन्दर धन का प्रावधान किया जा सके परे उन लोगों को काए पाराद मिले मौर नंग उन व्याकों से जहरुी की चएक न भायें，广ेमगा दो नलाश में द्धघर दोड़े न चंल आायें करत यहि प्रा कर समांे । नंये समस्यायं区ड़ी न करें，हम दृवित्टांण का में ममसता है योजना पयंग त्षा भर्बार छानों ठोक समघते हैं घौर हम प० ते विणेय घ्यान 刻। तेसी बान नहीं कि मुपे प्पने इलांके के सिये कुष्छ नही कहला है। वहुं भी घह़न सा कैजर्ट है। इरी तरह से कोग
 घंघों औो नरफ घयान छेंना होग। कक्षा लाल आी बहा 7 गेंगानगर के बारे में। उसक विये वह जत्र कह यकते है। लेकिन मेरे भग्राव मे
 के कानों पर，मड़कों के कामों वर तथा हमी नरह ：दूसरे कामों पर गंगानगर में नखं हो गहा । बैफलंटैस वहा मी हों नकली है घौन क्ष्मरे अभाषों सें की हो सकती है। क्रणन करी सोग यह जहमा जु कर हे कि हमारा हनाका fिज्रा（पा तो हैस कास कहीं काल यकल
 बिछडे हाए है तो बतो काम चल वकला है। कोई कम किध्ड़ा हुणा है बोर कोई ज्ताया ।


 करों कि सरकार ऐल्ञा छंतरी है जीर उसके माष


[^0]हलाका तेमा धापकं नहीं किषेया जा विद्धा़ा हुषा $F$ हो या कितली इलांक मे 50 वांख्य पिक्ड़ी मु ये या बह एलका fिसी दूसरे लांक के पकाबसे में किछत़ा हुपा न हो। जबर
乡याग इलाका ही दिधक़ा हुष्रा भा ता वास्तब में जो इलाये पिपछ़े हुये हैं बे हमेशा किस्डो हुये रह आयेंगे थोर जिन के वाम कुस्ड है उत्को जोर
 गही़ी हाल है，बेकिम चस तोर स गहा पिछ ！ा－ पन है प्रार बहुत ज्यावा है बो किम के भारे में घोग्रनलां में ह्वाज नकी किया गया है．अहां यंगना प्रांगे तबा घर सातब प्रा वृधि से
 इलाका के लिये बन आयें बीट उन को ताल में तो लिया आय तो क्यादा पष्जा होगए। हांती योजना के दो माल घोष हैं की पाधबी गोग्यन में मी दम दंधटकोण को मामने गणन आता काहये घोर उसकी घोर खिलेष घ्यान किया आना काल ले। यही मे पाप से fमबेखन कर्ना खाहता है।

 जाल ही कही गा मकती है। जली मक़ष，सातल． पम्पभान，वानी，किजली कामे का पार्ना हीर दमरे
 इसको की पणन कोt tक्रार्याणन की जा मकी मी होष तोणा ज्रोण हैकीकीजन में मैं भमझतः है
 ह। यक्र मब से किक़ा हैषा है। धाज की गता

 मीं पारी के खिये कलों का का जा तो ीत


 है। उो बती होती ह उक्रा की वर्ते जn ह1 चबतमेंट प्राक पिख्या के काष्य



[धरवाग सिंहु]
ये किबेलपमेंट बंर्ं हर बैक्वरं इलाके में होने बाहियें। माथ ही मबनेमेंट पाफ इंविया जो पैसा वेती है उसका सही तीर पर घस्तेमाल होता है या नहीं एसकी भी जाँ होती रहनी चाहिये। ये प्रार्ंज मो यहां से आने काहिये किं जिन कामों के लिये वैसा खिया गाये उन पर ही वह बर्र हो। किसी दोर ही बीज पर केसा बर्ष कर विया आाना है। मैलो ट्येब्बैल बहां लगा बेते हैं लेकिन दिसा दिया आता है वैक्बर्ठ एरिषा के लिये। पांख्य सी कीट, मात सो कीट नीषे से पामी ले मकं, उसके लिये पेमा इस्तेमाल नहीं होता है। इस्तमाल किसी घौर ही जगह़ के लिये हो जाता है। इसका ध्रान रबना बाहिये। गषनमेंट बाक ंडिया जो पैसा वेती है उसका सही़ इस्तेमाल होता है या नही, इसकी भी विजिलेंस होनी चाहिये।

घी टो० जै० फाबले (लातूर) : शी नायू राम भहिरबार ने भपने प्त्ताव में कुछ क्षेत्र भाग्त में जा पिएके हैये है उनका जिक्र किता है। उनके घलाबा मोर भी हिन्दुस्तान में बहुत से भाग हैं जा पिछ्छें उुये हैं पोर जिन का जिए माननोय सबस्पों ने यहां पर किसमा है। विछ हुपे हलाके घौर बे इलाके जो प्रमित कर चुके है, उनको प्रगर घ्यबस्था की आये तो में कहृंगा कि. जहां पर पारी की सुषिधा है, नबियों में पानी है, बेतों को पानी बेने की अ्पषम्षा है, जहां वअली है, उहां सड़कें हैं, जहां रेलें है, बहां पर कल कारबाने है उन एलाकों की ता प्रर्गति हो चकी है, बे हलाके तो प्रगतिकील बन गये हैं, मोर जहा ये थीजें नही़ की बं विछछे हुये है। जहां रेले नही ह, वानी की सुविधा न हो, कल कारबाने न हों वहां के लोग बेराजगार रहते है मोर हो लोग जहरों की प्रोर जाना मुए कर वेते है बोर उब वे घहरों में बमे आने हैं तो वहां आा कर भोर भी समस्पये पैबा कर बेते हैं । बहा जिन लोगों को काम किलता है हो तो काम करते है थीर जिन को काम महीं मिलता है े fिबारी बन कर छूलते हैं बोर सड़कों पर सोने लग जाते है, वही पर जाना पकला घादि जूल कर बेते हैं घोर यह बोख भी कहरो के लिये एक समस्पा बन जाती

है। मैं सरकार से मिषेबन कसंखा कि पिछरें हुये इलाकों में जिन कारजालों की स्वापना की जा सकती है, बे बहां पर बोले आयें।

30 माबं, 1972 को एक़ मबाल का जबाब वेते हरें राज्य मभा में गबसंमेंट ने कुष्ठ पिछखे हुये इलाकों के नाम बताये। में उन सब इलाकों के नाम या उन की ह्वासत नही जानता हूं। लेकिन महाराष्ट्र के जिन क्षबों की हालत मैं जानता हुं, उन के नाम इस प्रकार बताये गये : बीढ़, उस्मानाबाद, भंडारा, रत्नाणिए, घीरंगाबाद, यकनमाल, बांदा, धुलिया, बुलठाना, नांदे़, परबनी, जलगांब पोर कोलाबा।

इस में मराठाषा़़ा के पांष जिंले प्राते हैं। में उन का जिक बास तोर से इस लिये कां रहा हां कि ये जिले निजाम हैब्राबाब के राज्य में थे। 1956 में हुवराबाव का विभाजन हांने पर उन के तीन भाग, तेलंगाना, कर्नाटक के तीन जिले पौर मराठबाड़ा के पांब जिले, भाषायी प्राधार पर प्रलग-पलग प्रवेकों के साष जोए़ बिये गये। निखाम के राज्य में ता हम यह उम्मीट नही कर मकने थे कि मराठबा़़ा के इल जिलों की प्रगति के लिये काई कायं किया आयेगा। लेकिन बे मभी उक विछड़े हृये है। किभा के क्षेत्र में कुष्ठ-कुछ काम हम्या है, लेकिन प्रभी प्रन्य क्षेबों में काफी काम कर्ने की पावस्यकता है। कुष्छ जिले में पेसे विभाग मिर्लेंगे, जह्रां के लोगों ने वन्तीस माल की पाउादी के बाद भी पाज तक रेलबे नही देषेी है।

इन विछड़े जेबों मे उदगीर fिकिजन नाम से एक विभाग है, जिस में तील ताल्नुके है 16 लाब की भाबादी है। वहले बह क्राटक के बीवर जिले में बा घोर बीवर जिला हैद्राबाद राज्य में बा। अब हबराबाह राम्य में कर्गाटक के fियं कोई योगना बनती थी, तो द्रस किभाग को मराठीभाषी समाल कर उस की उपेणा कर ही आती बी घोर जब मराठ्या़ा के जिले कोई योखना बनती बत, तो कर्नाटक का विभाज समत्र का उस की उपेका कर बी गती ती। ऐसे उद्येजित दिभाजों की बार विसेष ध्वाज विबा जाता चहिये।

मेरा भुमाब है कि fिछंड़ें हंये रलाकों के लिये सैटर में एक सैपीरेट एकीप बनाई जाये। इस को औंनेरस प्लार्नाग के पन्तगंत रबने से काम नहीं होगा। उन इलाकों का सरवे कर के उन के लिये योजना बनाई जानी कालिये।

रंड्द्र्रीज के सातलेंस वेते समय वह घ्पान रणा जाये कि केषस ऐसे लोगों को लाइतेस fिये आयेें, जो fिष्टे इलाकों में खंज्ट्रोज बोलने के fिये बैयार हों। घन्य लोगों को माइसेसे केले पर प्रतिबन होना बाहिये।

इस बात की थी ब्वसस्वा की जारी एतिये f. जो क्द्रेष्टर fिध्डे हुये इलाकों में काम करने के निये तैयार हों, केषल उनहीं को गपसमेंट की पोर से कन्द्रेष्ट fिये जायें।

विधहे हुये इलाकों के विकान के लिये पाषएकुग स्टेटृटरी बोई बनाया आाये, जो वह वेबे कि उन छलाकों के लिये योजना में कितने क्से रखे गयें है, कितने बरं किये गयं हैं रु जो जबं नहीं किये गये है. ते क्यों कही किसे गयं * 1

अन्त में में पह किषेषम करना काहा है कि क्षेनीय ${ }^{\text {पसममानता को दूर करने से हम को राष्द्रीप }}$ फ्रता स्वापित करने में महाय ता किलेती, vस लिये मरकार को हल किछे़े हुये होणो की पोर विरोष घ्यान बेना बाहालें।
 माननीय मदग्य, थी नाूूराम पहारावार, ने पपने प्रस्ताब के जरखिे वँच के fिघटे हुये भागों के fिषय में सबन में बहृ करने का मोषा दिवा है, उस के बारे में उन का लूरक्या मषा कर्ना बाहता हं। में उस घलाके से घाता हे, जो उत्र परेज का भूर्वर्चल कहा जाता है, जिस में बतारस fिकिसन कोर गोरबपुर कमिल्तर तोभों है। बाप बो मुन कर लाग्जुव होगा कि 1951 में उत्तर पर्षल की पोसत पाभबनी 257 रुपये बी, नेकिन 1969 में हमारे दूर्वाषल में घोमत लामरतो 237 र्पये

 बो। ब्या बनह है कि 25 बर्व हो गये हम क्यों के त्यों पड़ें हैं ? साना ही गही वक्कि सबसे ीीछे बसे गये । समक्ष में नहीं धाता कि पाषिर किसक्ष बोण है। सेन्टर से कहा जाता है, बार बार घहां बहम हा है, हर साल होली है बिछ丶े भागों के मुर्तस्भिक fिन्तु केन्द्ध धपमी fिम्मेकारी जाल षेता है राज्यं। पर दोर राग्य से कहा आये तो राग्य कहते हैं कि कमारे बाम सतने साषन वहीं है कि हस fिछं दाइसों को पाये बता सकें। परीब हालत है क्या कहा आये।

जहा तक हमारा पूर्वं उतार प्रवेल है, घाप
 पोटा जाता है सीलिग का मीर वह सही मी है, पौर जगहों के लिये लो बही ठीक होगी लेकित हमारा दूर्वी उत्रर प्रवे उससे मी बंकित है। कहां हालत यहु है कि किल वर थाप सीलिग करतो आा रे हैं उसके वास उतनी जमीन ही नहीं है। हमारे यहा 90 कीसदी किसान मेंें है जोकि मार्वितन है या लेस कैन कटट हैं पोर उसमें मी 20 कीस बंनितर मअद्रू हैं। एक एक जिले में $5-5$, 7-7 किसान ऐने विलेंग जिनके पास, जो 1 K
 उमीन निक्ये बरा उनके पास से कोध जमीन नहीं निकस पायेगी। यह हालत बहो है। तो द्रापकी यह् जो प्तानिग है, जिमसे पात एक बहुन बऱी भ्राणा क्ताये हिये हैं गतीबों के लिये कि उनकां घमीन fमलंगी उसने मी हृमाण ष्षेत पाषत्र है। तो सही समझ में नहीं घाता कि पापकी नोरि प्रार धापषी किती कीम का कोई कायदा हैं
 तो बहत पुराना हो गया मोर ग़ी की टाकरो में बला गथा, 62 से पाज कक उसका कान नही है।

अनसंख्या की दृधक्षाण से वेता आये तो उपर प्रतेष की 9 करोग घालादी है मोर दूर्गाज्य मे 3 करोंप की लाबादी है। घान उसर रोला हैं जरों घार से वह दाबाल उठ वही है fि घणर
 कर धिवा जाये तो क्या इमका ंब्रतयमें होणा ?

ह्मागे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ से प्राज यह श्रावाज उड रही है श्रौर यहु एक नमना मामने है कि हारियाणा का बटवारा हुप्रा प्रोर हर्रियाणा श्राज बह्दुन श्रन्क्ता चल रहा है, एग्रीकल्बर में मयसे भ्रागे पहुंच गया है। उनर प्रदेश में भी यहा बात चल रही है घौर एक ण़जिटेशन मा बड़ा होने जा रहा़ है। में मंत्री महांदय से कहना चाहुंगा कि न तो पापकी सीलिग से ह्मारे उत्तर प्रदेश कों फायदा होंने जा रहा है पोर न जो इंडस्ट्रियल कन्सेप्रन दिगा है, बलिया घ्रोर सांमी जिममें घांत हैं, उससे कुछ फायदा होने वाला है। न हुम लोगों को उम्मीव है कि निकट भविष्य में भापकी तरफ़ हे कोई काटेज छन्डस्ट्री या स्माल स्केल इंड्ट्री मिलने जा रही है। ऐमा लगता है कि हरियाणा एक उदाहरण के *प में सामने प्रायेगा प्रोर ऐजिटेशन के लिये लोग तैयार हो आयेंगे। पूर्वाषल में 20 प्रतिमत हरिजन बसते है जिनके पास लेती नहीं , मजदूरी के सिवाय घोर कोई बारा नहीं है। उसमें मी जब फ्लह पाता है तो जो मअद्रूरी के ऊपर उनको रबने बासे है उनकी भी कैभीसिटी बत्म हो जाती है या गू खा पड़ता है तो उनके पास काई काम नहीं रहता है। तो ये 20 प्रतिभत तो आलरेटी भूले मर रहे हैं घोर 80 प्रतिशत के पास कैपेसिटी नहीं है कि उनको कहीं लगायें। पगर प्राप बहां के लिये कुछ करना चहते हैं तो बड़े बड़ उषोग-धंधे हुम नहीं बाहते, पगर प्रापकी प्लांनग बाह़ती है जसा कि एक स्कीम के लिये सुमाब भ्राया है, भग र प्राप उसके तहत इसको लेना काहते हैं, पोर जिलेबार जो बेकबर्ड है उनको पदरली मार्क करें कि हतना हतना धन इन हन जिलों में कैकबहं एरियाज में बंं किया जयेगा तब तो हुमरी तरफ से कुछ हो पायेगा भम्बषा उत्तर प्रदेश में जैसा कि पहले हुपा, हमनने हल्ला किपा तो बार किसों के सिये पसा गया उत्तर प्रवेत्र में लेकिन कुब के माथ कहता पह़ता है कि वहु जिन विछ के जिलों के लिये एलाट हुमा बा वहो बर्ष न कर के दू सरी जगह बला गया जिसमें कि वार्सिटिकल कुछ पपने छां की बात बी। हम घाप से पूछना चाहते

हैं भाखिर भाप क्या चाहते हैं ? हम भाजादी से पहृले हिन्दुस्तान में सबसे ज्यावा श्रक्ट ंरे मोर श्राजादी के बाद आज हम सबसे ज्यादा स्रगाब हैं भौर हैमारी भोसत प्रामदनी सबसे कम है। तो हममारे लिये तो तेमा मालूम पड़ता है कि भापकी भारी प्ला़ नग हमारे विसी काम की नही़ी है।

मैं तो भाप से हतना ही भर्ज करना चाहृता हूं कि प्राप हैम को स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज दीजिये, काटेज इण्डस्ट्रीज दीजिये, हम को एग्म्लायमेट के लिये कुष्ठ कुष्टलग मे दीजिये, पोर उन के लिये कोई सीप्रेट एज़न्मी बनाइये, बोंड बनाइये, रिजनल बंहं बनाइये, ताकि हमारे बेकबडं तारयाज का उत्थान हो सके प्रोर जो एडीटेशन का स्प विबाई पक़ रहा है बह बतम हो।

घन पाब्दों के साय मैं ममाप्त करता हू ।
*SHRIK. MALLANNA (MADHUGIRI):
Mr. Chairman Sir, the motion before the House relates to the developinent of backward regions of U.P., M.P. and Bihar. But the amendment moved by Shri Naik relates to the development of all the backward regions in the country. Since the amendment dwells on the broader aspects, I fully support the motion together with the amendment.

While supporing the motion, I would like to draw the attention of the House to the fact that both at the Centre and States, the amount earmarked under various heads is not being properly spent. This has been particularly noticed in the Agricultural, Public Works and Industrial Departments. On account of this the backward regions continue to remain backward and noihing tangible has been done to remedy the disquieting feature.

My feeling is that we have not, first of all systematically identified the backwaid legions in the countiy after the States Reorganisation and taken preliminary steps to imptove the lot of these areas. Immediate action in this regard is of para-

[^1]mount importance. For this purpose we have to take district or taluk as the basis and an area is selecred only after laking into account the per capita income, the unemployed figure, cultivable, non-cultivable and dry areas and the educational rules existing in that area.

It is not enough that by setting up major industries, the backward areas would be developed. Along with that, we have to pay attention to set up Agro based industries and small scale industrics. If a concerted action is taken in the right direction, I am sure that within a short period there would be a visible improvement. Hence what is vital is a dynamic action and utilisation of allotted amount for the development of backward areas.

Now that we are pursuing land reform measurcs vigorously, the Government should give all incentives to the tillers to augment agricultural production and thereby improve their lot. With these words, I fully support the motion with the amendment moved by our colleague Shri Naik.

घी रबंबेब 个ंत्ह (औनपुर) : सभापति की, इम समय मदन में तो घर्षा बल रही है कि वेत के घार्थक वृष्टि से पिहोे हुये जो इलाके है उनकी किम तरह मे लरक्षी हो। थाज बही की हासत क्या है ? घभी मर्कार की नर्फ से एक सर्षें हुभा है जिमकी सिपोट है कि हिन्दुस्तान की प्रा बाडी का एक तिहाई दिस्ता एव्डोष्ट पाबर्टी, गम्मीर गरीबी में अपने बिन बिता गहा है। 54 करोए़ में 18 करोड़ लोग इस प्रकार से भपना आीबन fिता शहे है। तो जिस केष्म की 18 करोड़ जनता के fिये बोलों समय के घोग्रन का कोई घन्तजाम नही, रह़ने के सिये मकान का कोई इल्नजाम नहीं-ट्रेमा मकान जिसमें कि इन्मान एह सकें, जिषा का कोई
 *स तरक्षीजुष माना जा मकमा हैं ? बत के

ये पिछड़े हुये इलाके हरएक् स्टेट में छिटके हुरे है लेकिन मै जिम स्टेट से पाता हूं वहा की मेरी जानकारी ज्यादा है इसमिये बहीं की बात मै मापके ममक्ष रखुगा। दम समय षौथी उपाइा पंषवर्षीय योजना सल रही है लेकिन हमारा उसर प्रदेण एक पूरी पंचवर्षीय योगना पिक्ड़ा हुमा है। हमेशा उसर प्रकेग की ध्रबहेलना की गई है। उसर प्रदेण देश का सबसे बड़ा ज्यादा राज्प हैं, 9 करोः़ बह्दां की पापुलेकन हैं लेकिम जहीं तक सेन्ट्रल पसिस्टेन्म का मवाल है, एक मम्पसम सेन्ट्रस पमिस्टन्म्म की जक्षण में बह वे दी आसी थी, पापुलेयन की वेसम पर पमिस्टेन्स नही बी जाती थी। पब दो मालों से यह सिलसिला श़ हु हु है। इसी कारण उत्तर प्रवेक बराबर पिछड़ता गया। उस्तर प्रकेण में नीन पिछ़े हैये भाग है-एक तो पुर्वी उत्तर प्रदेण 15 जिलों का, द्रमरे बुन्वेलक्षण्ड चार जिलों का घ्रोर तीसरे पह़ा़ु के 63 जिले। इनकी पाबादी करीब करेब पाब करोड़ है। बह़ा पर एक घ्रादमी खी प्रोमन घामद्नी 41 दैसे रेज है। 41 पैसे में तो दो प्यानी षाय मो नहीं जिल मकती है। पूर्वी जतए प्रदेश की अमीन बहुव उपगाऊ है। बहुत पहृेे मे अर्वकि उखोग षंधे देग में नहीं थे तो लोग बहीं पर बमते बे जह्तां की जमीम उस्राक होती थी। बह़ां की घाबायी हननी धनी है कि एक एक किये में एक वर्गमील के भीत 1100 के मीर 1200 की श्राबादी है दर्वर्या घोर बस्ती में। स्वर्गाज्य के बाए में एक मील भी नई मड़क नहीं बनाई गई है! षम वरह की उपेक्षा उन जिसों की की गई ह1

इसी प्रकार सो भाप वें कि के मर में अंत्रने छोटे-छोटे माञिनम कार्मर्म है उनमें म 24 पर. मेट घकेले उसर प्रक्षेश में हैं। 24 पर्सेन्ट ग्माल

 तो बह़ करीब 30-40 पर्गेट होंगे। धानिए पह धालन उयाइग प्राबादी होने की बजह्त मे हाई या कोई दूसरे वेल म क्षोगे की बजह़ मे हैई। घोर यो बदी ट्रेकीजनम छह्ट्र्रीय थी हो धीरे-घीरे


जलाहों का काम, बासरमेन यर्ाद। भ्रब वह मत काम फ़ेषिट्टयों से होना है, घोर ओो कोटे बंत से वह्र काम गांवों में होता था, वह सब भाग बेकार हों गये हैं।

इस समय खर्षा इस बात पर चल रही है fक केन्तीय सरकार स्वयं एकीप बनाने, स्टंट्स के ऊपर न होड़े। स्टेट्म में ऐसा होता है कि एपीरकहतर की त्रकी के लिये कुछ रुपया भगर मिसा तो बहा का बो fिनिस्टर होता है बहा जिसे में ले आता है घोर ईमानदारी के साष काम नहीं करता है। इसलिए हमाने साथी को मज्ञर हो कर यह प्रस्ताष लाना पड़ा कि सेन्द्रल गबनेमेंट अैकबं ण्रियाज धोर fिस्ट्रिक्ट्म के लिये चुद एकोम बनाये ताराक वह उसी जग़ह वसे फौर दूसरी जगह् उस को fिसकाने की कोशिश न करे।

तरक्की के लिये हमें मड़कें चाहियें। विजली चाहियें, मिबाई की सुद्रिधाये जाहियें। पगर ये सुविधायें प्राप हमें दे दीजिये तो हम काफ़ी तरक्की कर लेंगे। हमें बड़ी इंड्दी नही चाहिए, बल्क स्माल स्केल हंडस्ट्री चाहिए। क्यों कि हम आनने है कि भगर स्मास स्केल इंड्ट्री में एक लाल कुपया इन्वेस्ट किया जय तो उम से 50 पार्दमययों को काम मिलता है, जब कि भगर एक लाब्व रपपया बड़ी छंड्ट्री में इन्बेस्ट किया जाय तो केबल सात प्रार्वमियों को ही काम मिलना ह। हर्मलये बंकवडं एव्वियज के लिये समाल एकेल इंड्ट्रीज का जाल भाल को वित्राना होगा प्रगर ग्राप थैकवडंनैस दूर करना चाहते हैं, जों प्राभिक भसमानता है दे के विरिम्र इलाकों में उस कों हूर करना खाहतंत्ं हैं तो प्राप उन जगहां में स्माल क्केल इंस्ट्रीज का जाल कैलाये।

ज्यादा घाइायी होने की बजन से प्रोर गरीबी होने को बजह् से बड़ी। भारी मंबपा में लोग लह़रों की तरफ भाग रेे है। हमारी सरकार इर्पषिए भी परेशान है कि जो माइतेशन बड़े बरेे भग्रों की तरफ हो रहा है इसे रोका जाय।

मैं प्रांकऱों के साष बता मकता हूं...
जलन्वात कहोब्ट: घांकड़े जोए़ बीजिये, धाप समाप्त कीजिए।

घ्रो शालेब नित्ह: बंकवं परियाज से जिनने लोग आते हैं उन के विये भर्वन्न प़रियाज्या में 17 ताब मकानों की जहलत पड़ती है। लेकिन हमारी सेन्द्रू भवनंमेंट दो लाब से ज्यादा मकान प्रोबाइड नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार घबंन प़रिया में जो प्रोषलम होती है वह मी भपने थाप हूर हो जाय थगर थाप पिम्दे़े केष्रों की गरीबी दूर कर दें।

इन कब्दों के साष मै इस प्रस्ताव का समर्षन करता हां
 जनते है कि उत्तर विहार की स्थिसि सब से खराब है। जैसा कि भाप जानते हैं कि विलार वैसे ही हूसरे प्रदेलों में सब से पिछड़ा हुपा प्रान्त है, लेकिन विहार में मो उत्तर बबहार का हिस्सा सब से पिछड़ा हुपा है। सिकं एक प्रदेश को छांड़ कर बाकी सब से कम भामदनी बिहार प्रदेल की है। लेकिन पगर सस स्थिति में बिहार के मेमाने पर इस को देक्षा आय तो उत्तर बिहार, घोर बकिया हिम्से में इसकी प्रामदनी को बांटा आय, तो उत्तर विह्तार की हालत सब से दयनीय प्रमाणित होगी इसलिये मेरा क्याल है कि प्रस्तावक महांदय को पपने प्रस्ताव में उत्तर बिहार को भी जंड़ देना चाहिये कि उस के वियं मी पलग से के न्द्रीय सरकार व्वारा विकाम बोटं का गटन किया आय।

पाजादी के बाद जो विकास हुपा है बह तुलनात्मक दृष्टि से पूरके विकमित क्षेत्रों का ही प्रधिक हुपा है। जो थविर्कसत क्षेत्र हैं उन की घोर सरकार की पूरी fिगाए नहीं कयो है। अगर वह कहा जाय तो अस्पूक्ति नहीं होरी । हर जबह प्रोर ह़र प्रदेण की वही हालत है, सर हुमारे यत़ो की तो बाम कर यही धबस्था है। बाज्य योजना कमीलन ने ऐसी ख्यबस्था की है, पिछछें जिलों का प्तान किया है घौर उ्बोक्यतियों से कहा है कि उन को विभेष सुविधायें रंगे घाप बही़ उखोग स्थापित कोज्यये। सेकिन होरा क्या है? उच्षोषर्पति बहां गही जा रहे हैं। बयों नहीं जा रहे है ? इस लिये नही आा रहे हैं कि बहा सक़क नहीं हैं, बहां रेल नहीं है, बहा बिजली नहीं है। है घाष को बतलाऊं कि काज क्ष
[প्रो विंखीय ज्ञा]
 है सरकार कहती है? कि बहा उप्योर्णनियों को बाष्य नहीं कर सकती कि उस क्षेब में बही जाये ही। न सरकार उस को बाष्प कर मकती है लोर न स्वन: फपनी पोर से वहां उध्योग बह़े कर मकती है। वही़ वक कि छोटटमोटे उपोण मी लेसे केब में नही हैं। इस कार्य इस क्षेत्र की ह्वालत सब मे ब्यनोय हो गी है। मै जाहना हूं कि सरख़र क्ष प्रोप्राम के पागार पर उत्तर विहार में बिलली, सट़क पोर रेलों की ख्यबस्था करे। भ्रणर सर्बार बह़ बाहती है कि पिषरे क्षंबों का जल्य से उल्व विकाम हो तो वह हतनी
 जो ूूं जीर्शन लंग हैं, तो काना धन एकट्टा कां के
 जा कर विकाम के काम में लग आयें तो बहु उन के काले धन को उस wप में नहीं मानेगी, आयल मानेगी। उस के बाद रो मी काला धन लोग के पाम पाया जाय उस को मग्कार Aरकानूनी कग़र दे प्रोर उस को जस कर ले।

मे पाषका घ्यान बाम तोर से इस घोर मी लाक्ष कर्ना बाहता हुं कि जब नरकार मम्पषित की सीमा बांधने जा रही है नां मएक्षार घम नटही की मी क्यवस्ता क्यों नही करती है कि गो क्षेव वियकित हो कुका है उस में मी इम तग्ह की सीमा बाध कि बहा़ उब ज्यादा केषा बंतं न हो गो प्रर्वकिमित ष्षेत्रहै बह़ा ज्यादा में उ्याबा बत्ये करलें के लिये केना दिया जाय। किन्तृ पात्र दिछ丶े क्षेत्रों के माव न्याय नही हो रहा है। केन्द्त में गो मी दिमा किलना है है कालं होत वहा सह विक्षामत भिब में किसी ₹ किती wप में क्यय
 निकता हुणा किला है, नकिन बहा कुष ती विकास का काम नही हुषा है जगर तेगार मो कहों तो अर्तुष्तन नरी शोगा। कोमी बांध बन आाने के बाद भी कोसी में भाल होंग्रा हमारे किने के आखे निम्मे में भिड होना है पोर पारे fिस्मे में किषाई मी ठीक से कही हो पाती है। ओो कंषा दिक्मा है. बता निषाई कही हो मकती षोर जो निकला जिए़्माः हिले का कहो थारी जमा हो जता है।


लिये गाल्द से अल्ट केगो ब्वाम योजना लागू की आये। रुमारे यहां किमी भी फसन से ज्यावा उपल जूट की होली है। नेकल बहा हूमरी केषट्री की हो बान हो पलग हे, ज़ुट की मा काई कैद्दी कही है। मैं भापर्व करांगा कि हमारे लंब में कम से कम एक जूट कीवद्रुगे स्थारित करने की द्यवस्वा की आयें।
SHRI K. RAMAKRISHNA REIDISY
(Nalgonda) : Sir, I come from Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh, there are three regions. One is Andhra, another is Rayalaseema and the third area is Telangana and 1 belong to Telangana. It has most backward Districts. Since the past thee years this area is in continuous famine and drought conditions. In sevelal places even now there is no dininking water even though special facilities are going to be siven by the Government. Bit due to continuous famine and drought conditions in this area, special attention should be paid to this region.

The regional imbalance should be wiped out. For that purpose, for backward districts you must have a plan to give special attention to the backward districts of the area and the piojects which you take for the backward areas should be controlled by the Centre and not by the States and unless and until you do this the imbalance will not go away.

There are not adequale major industries and medium industries in the State. Special attention should he drawn towards the provision of cloctric power, irrigation facilities also should be afforded. Communication facilities including railway lines should be piovided there. There should be a cut which should be effected in the forward districts and that cut should he given for the benefit of the back ward districts. Then only regional imbalance will be wiped of

The Devarkonda taluk of Nalsonda district has been included as droughtprone area. I request that the whole district excluding the arcas served by Nagarjun
sagar should be included in this scheme. These should be declared as drought prone areas.

Small-scale industries and medium-scale industies should be started ther:. These backward areas should be encouraged to set up these small-scale and mediumscalc industries. Unless and until you do it, the area will not develop. The Planning Minister, while considering and formulating the Fifth Plan, should consider as to what are the backward areas and discricts and what ale the forward arcas and districts and he she $\because$ keep this in view at the lime of formulation of the plan. Nalgonda district even in Telengana is a most backward District. Special attention should be given to it. The projects for the development of the backward arcas which are going to be started should be under the control of the Central Government.

प्रोज नारायण बम्ब पाराथार (हर्मीराप्र) : में के वल यही करंगा कि भाज तक जितना भी ज्वानग हुपा है इर्डास्ट्यय डउवंलेपमें के लिये उस में हिहली परि्यिज को कोई महत्व नही दिया गया। पम्ट्लीं बार हैम हूस दोर में से गुणर रहे है जो कि हमारे प्लानिग के मिनिस्टर किसी हिल स्टेट के रहने बाले हैं। सारे वेश में हिल्ली एरायाज ने मिर्फ एक कारण से सफ़ किया है मोर यह् है कि जब कभी वश्शां हंडस्ट्टियलाइलंशन की बात हूई है तो यह्ती कहा गया कि वहां पर इनका स्ट्रष्तर नही है जो इस इंडम्ट्रम्यलाइजेगन को स्पोटं कर संके 1 दसके समधंन में में एक कंकीट उदाहरण पेश्र करना बत्रना हं $19(1)$ में मेरे जिएँ में पंजाय सरकार ने एक्र सिमेंट फैष्ट्री समरांटी के मुकाम पर लगाने का निश्नय किया। जिस फमं का यह काम विया गया उक्षने यह् बह्ट कर हन्कार कर विया कि बहां रेलबे लाइन बह़ी नहीं है छोटो है। उसने यह भी क.हा कि बह कममेंट फैब्ट्री सगायेगी लोकन पटानकोट में लगायेगी। जब तक हंस्द्रियल हार्उसस, ब़़े बड़े उच्चोगर्पति इम तरह की बातों पर जिए करते रहेंगे तब तक कोई प्राइ-

वेट कैषिटल का हनवंस्टमेंट बहां नहीं हो पायेगा। मैं सरका? से घोर योजना मंत्री से प्रार्थना कहंगा कि सारे हिस्ली एरियाज के fिये केन्द्रीय स्तर पर एक प्लानिग बोषं बनायें घ्रोर वह़ देखे कि कौन फौन सी डिफिकलटीज ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू काएमीर, उसर प्रदेग के हिल्ली एरियाज, ध्रसम, मेधालय, नंफा नागालंड घ्रादि के हिल्ली एरियाज का पिछठ़ा हुम्रा रहने के के लिये मजब़र कर रही हैं प्लानिग बांडं में बनं स्टंट को रिम्रिजेंशन किया जाये, एम० पीजर कों उस में एसोसिए्ट किया आये घोर हर बेकवं्ड जिले के लिये घलग से प्लांनग बोंड बने जिस की सुनवाई वहां पर प्लानिग ६.मिगन में ह्ं। । उमके लिये घ्रलग से फन्ड रिजवं किये जायें ।

एक मेंमारंडम विगत जुलाई में 21 संमद गदम्यों ने प्रधान मंत्री जी को दिया था। उस में मांग की गई थी कि प्लाननग कामणन में तक पह्राड़ी इलावiं के दिवेलेपमेंट के लिये होना चाहिये । वहु स्पेगल सैल हो। यांजमामंती से मैं बहलंगा कि. बह इस संस को इफेकिटव बनाये घ्रोर बैक.वंड घोर हहल्ली ए़रियाज के डिषेलेपमंट की घ्रोर विशेष ध्यान दें।

SHRI VASANT SATHE (Akola) : I cone from the Vidarbha region. It is a most controversial region; there has beer: agitation in that region alrcady. I hope you will give me an opporturity to speak.

समार्पति महोषय : भी भम्बेश ।
सी हज्ज बन्र पाडे (खलीलाबाद) : मभार्पत महांबय, मुष्षे भी दो मिनट मिसने चर्ाहये। मेरा क्षेत्र देक्ण का सब ह. fहत्ड़ा हुमा छलाका है।

घो जम्शेश (फ़िरोजाबाद) : सभार्पति महांदय, में केवल दों बाते पाप के माध्यम से कहना चाहता है।

हिन्दुस्तान में जो रेविन्ज है, बाहे ते किसी भी इलांक में हुं, चांदे बे उत्र प्रवेक्त में हों घोर चांश मष्य घ्येक या रालस्बान में हों, उन में हिंन्दुस्तान की एक बड़ी भारी समस्या-गहुपों
[ห्रो बम्बेश]
की समस्या हही है। यर्षषि गत मास उन में से हुछ लोगों ने सरेन्डर कर विया है, लेकिन यहु उस समस्पा का कोई पर्मानेन्ट समाधान महीं है। मैं ममक्षता हूं कि जो रपया रेविन्ज बाले क्षेबों में पुलिस भोर थी० ए० सी० घादि रखने के लिये ख्वर्च किया जाना है, यदि उस तापये का उपयोग उम भरमि को समतल बनाने के लिये किया काये, तो मेग विण्वास है कि उस ए़रिया की बंकवंडेंम खल्म हो आायेगी।

देश के जो क्षेन्न बड़े उपजाऊ हुो सकते हैं, वे हर माल पलड की वजह से उपज की वृषष्ट से, थोर प्रन्य दृ्टियों से मी, बेकवं हो जाते है हमलिये उन क्षेत्रों में फ्लः की राक-थाम १. लिंय उचित कदम उठाये जाने चाहिये।

यदि हन दो बातों की तरफ विशेष ध्यान विया जाये, ता मेरा विश्वास है कि इन इलाकों की बकवहंनेम या पवर्नति तरक्की में पर्तिशिन हो सकती है।

समार्यति महोबय : भी माटें।
क्री क्षस्प बना पहों : पायंट अफ आर्षर, रार। मंरा क्षेत्र देस म मबसे ज्यादा विध्रा़ है का है। 8 र्मिए मुझे भी मपय दिया जाए।
समार्वति महोबय : ज्री साठे।
SHRI VASANT SATHE : It is a pity that after 25 years of planning we should ask the question: How is it that the rich regions have grown richer while the poor regions have become porrer? That is a sad commentary on our planning.

I would submit that what we are having tocay is, as one of our well-known economists of our country has described, what is known as the puppy economy, meaning thereby that if five puppies are there and you keep a pot of grub before them and leave it to them, then the healthier puppy will grow healthier and the weaker puppies will remain weaker. That is exactly what is happening in our country. Therefore, we shall have to take a new perspective of our whole planning.

I would like to make some concrele suggestions. Let the Planning Commission itself create an in-built machinery. It has failed to do so up till now. This in-built machinery should be in charge of the implementation of the plans. We make plans today. But who is impiementing them? We leave it to the bureaucracy to implement them. I am not one of those who like to condemn the bureaucracy.

MR. CHAIRMAN : Now, the hon. Member should conclude.

SHRI VASANT SATHE: I have hardly opened my mouth and you are asking me to sit down.

MR. CHAIRMAN : Now, there is no more time. I am calling the hon. Minister now.

SHRI VASANT SATHF: I am making only points. I am not making a speech. I shall only make some constructive suggestions.

MR. CHAIRMAN : That may be so. But I have to call the hon. Minister now.

SHRI VASANT SATHE : You have given me one minute. Kindly give me two or three minutes more. $\qquad$
MR. CHAIRMAN : No. I am sorry. That is why I am reluctant to call hon. Members......
SHRI VASANT SATHE : Another suggestion which I want to make is that let the MP's constituency be made the lowest level implementation unit. Let the MP be made the head of the unit and tet the entire bureaucratic sel-up be with him, so that at the district level, the Jowest level planning is undertaken and the MP and his body may be held responatble for plan implementation. Unless we go about in this manner, we cannot achieve results.

Finally, I would like to submit that the plans like those for the twin city of Bombay are most suicidal both for Bombay and for the whole country. Two thousand crores
of our national wealth being invested in one city is harmful to the entire nation.

Therefore, this must be considered as a national problem. 20 under-developed districts can be developed with that much amount. Why should leave it to a State?

Lastly, may I invite your attention to article 371?

MR. CHAIRMAN : No, no. The hon. Minister.

## SOME HON. MEMBERS Rose-

MR. CHAIRMAN : The hon. DeputySpeaker had cecided that the Minister would be called at 4.45. He will take half an hour and then the Mover will have some time. Then there are amendments to be d is posed of. There is a half-hour discussion at 5.30 . I am not in favour of extending time daily.

SHRI VASANT SATHE : Why not have a cell of members who would like to discuss with the Minister in detail?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : There are only two or three members more who would like to sprak.

MR. CHAIRMAN : No, about half a dozen.

SHRI RAJ BAHADUR : Shri Kartik Oraon, Shri Jadeja, Shri Daga and Shri K.C. Pande are cager to speak for a few minutes. I would suggest that you call the Minister at 5 P.M. and you may, if you so please, take up the half hour discussion at 5.45 P.M.

MR. CHAIRMAN : No. I will adjourn the House positively at 6 P.M. I am calling the Minister according to the decision of the Deputy-Speaker. Ifan sticking to that.

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI D .P. DHAR) : Mr. Chairman.
while it a is matter of pleasure to me to have listened with great attention and considerable interest to the views of hon. members on a question of such importance, it is also, at the same time, a matter of pain to me that it has not been possible for the whole House, for all the hon. Members of this House to participate in this discussion. All that I have at iny disposal is half an hour. I am quite prepared, if hon. members wish that I should remain silent and not reply to this discussion, to hand over this half an hour to the Mr. Chairman, for being passed on to hon. nembers for whatever it is worth.

SOMI: HON. MEMBERS : No, no.

SHRI D.P. DHAR : In that case, I would once again begin by acknowledging with gratitude the education that I have received on various elements of planning, a job which has been entrusted to me, from various members.

It has been brought home to me how vital is the question of promoting balanced, proper and wholesale development of this country. It is true that there have been imbalances in the matter of growth and development in this country. both intra-state and inter-state. It is also true that because of historical reasons or facilities which geography may have provided to certain areas, development has taken place in those areas at a faster speed and at an carlier date. Nevertheless, if one locks at this vast land of ours, one has to agree with a certain amount of remorse that we are backward, that we are yet in the process of development and that we have to cover a long way before we can say that we have reached anywhere near the fruition of the dream that had informed our movement for the struggle for freed om.

## [Shri D. P. Dhar]

Nevertheless, it would not be wholly correct to say that the distance which separated at the time of freedom, the attainment of freedom, the ugly realities which we inherited, and the stage of development which we wished to reach remains unaltered, that the distance has grown as some hon. Members chose to say. I am particularly referring to one or two hon. Members from the Opposition. This distance has not vanished; it has not been obliterated. But undoubtedly, if you look at the process of development, if you look at the process of growth, certainly, from any standards, from any norm, this distance has been sharply abridged. And it should be nur endeavour not to grudge a loaf or two more to our neighbour but to act concertedly, to act unifiedly to further abridge this distance till it vanishes.

We have, not only in the Planning Commission but the Governmente of India as a whole, been painfully aware of the fact that in this march of development, some areas have been left farther behind; not only areas but some sections of our society have also stayed as back numbers in the race for development. This awareness on the part of the Government has been translated into appropriate measures in the fourth Plan, in the past Plans slightly less elaborately, but in the fifth Plan, certainly. this is going to be one of the basic. guiding starv of deve!opment as far as we are concerned.
 विशार अयें ।
SHRI D. P. DHAR : 1 am trying to say what thing is new. I do not have the prescience to plead that the hon. Member already knows what I have said or what 1 am I going to say. But the fact remains that these studies have been made and theso studies have relevance to the Fourth Plan period. The arcas which are backward, the sections which are backward, the areas
which are subject to natural calamities like floods and droughts have been demarcated and special plans have been enunciated and elaborated for these areas. I would only illustrate this point particulatly for my hon. friend who is keen to know some new ideas. Some of these ideas which we have taken into account for doing a certain amount of work to cure this clement of backwardness are as follows. We have evolved a formula in the matter of allocation of central assistance by which after the allotment of central assistace to Assam. Nagaland and J. \& Kashmir 10 ner cent of the remaining amount is made available to the backward States including some of the States where these backward areas as I have said, have been identified. The amount is sizeable; it comes to $10 \%$ of Rs. 3, 100 croros. It does not have that impact on the stituation bocause, while the amount is impressive-as $I$ said it is $10 \%$ of Rs. 3.100 crores-the size of our country is much more improssive than this amount and the size of the problem is more complicated compared to the size of our rosources.

Nevertheless it is to the admitted, if I may say so with due respect, that the point that most of the hon. Members have made, that special attention in terms of special allocations should be paid to the backward regions or backward areas, has been well taken and special allocations have heen made. We have taken some of the States for special consideration and these are: Assam, Nagaland, Jammu \& Kashnir. The total allocation of central assistance for these States is aout Rs. 400 crores. 1 must add hesily that Jammu and Kashmir was included in the list before 1 bappened to be here.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : Are all these amounts cakculated at current prices?

SHRI D. P. DHAR : The price question is quite separate. If we go on calculating the amounts according to the price indices every day. Then Mr. Gupta who is himself an eminent economist will agree with me that no budget in any society under any system is possible to be made; we shall have to make an hourly budget.

SHRI INDRAJIT GUPTA:Is it that bad?
SHRI D. P. DHAR : Your suggestion is as good as that. I admit that the prices will certainly have an effect on the size of the bencfits which we had anticipated originally when these allocations were made that would accrue from these allocations. 1 do admit that prices do play that part but at the same time it is not possible to go on changing allocations from day to day.

Secondly almost the entire expenditure for facing certain problems like floods and drought are being paid by the Centre and the total provision for, this purpose alonc is about Rs. 307 crores. The entire expenditure on the development programme of hill and border areas is met by the Government of India. Ninety per cent of such expenditure in Meghalaya, Assam, Nagaland, Ladakh-Kushak Sahib's area--in Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti and Kinnam districts is met by way of grants.

Only ten per cent is loan to the States. The pattern of Central assistance to the hilly and border districts of UP, Darjeeling of West Bengal and Nilgiris of Tamilnadu is 50 per cent grant and 50 per cent loan.

### 17.00 hrs.

AN HON. MEMBER : No change ?
SHRI D. P. DHAR : As soon as we come to the Fifth Plan there will be many more changes.

SHRI KARTIK ORAON (L.ohardaga) : What about the grant for the hilly areas of Chottanagpur and Santhal Parganas areas?

SHRI D. P. DHAR: As far as Chottanagpur is concerned, the hon. Member would perhaps concede the existence of a special board which has been created for the special purpose of the development of Chottanagpur under the chairmanship of the State Chief Minister. The hon. Member who has asked this question is the Deputy Chairman of that Board, and that gives us great hope about the future of Chottanagpur.

Similarly, my good and old friend, Shri Jyotirmoy Bosu, referred to the assistance which has to be, or should be: made available by various financial institutions. The following financial institutions, namely, the Industrial Development Bank of India, th: Industrial Finance Corporation of India. the Industrial Credit and Investment Corporation of India and the nationalised banks have been speciaily instructed to make available at concessional rates finances for the development of backward areas and efforts at industrialisation of those areas.

Over and above this. ten per cent subsidy has been provided in two districts each from ninc States for any investment up to Rs. 50 lakhs and for investment which gocs beyond Rs. 50 lakhs the element of subsidy in a lump sum up to a maximum of Rs. 5 lakhs is available. From this you will sec that a considerable amount of effort has been made by the Central Government, in conjunction with the States, within the constraints of our resources, to make an impact on the devclopment of those backward areas.

Over and above this, the question of rural electrification has been taken up as a special subject and the Rural Electrifization Corporation has been set up for financing loans for electrification projects in backward areas. Loans are given at concessional ratcs in backward areas. Out of 132 schemes. 52 schemes have already been approved for these areas.

## [D. P. Dhar]

Recently, we have initiated some special programmes for rural development. These programmes are under the following categories: Special Farmers' Development Agencies 46, Marginal Farmers' and Agricultural Labourers' Projects 41, Dry Farming 24 and Drought-Prone Arca Programmes 54.
These are some of the endeavours which the Ce Ctral Governement is making through the agency of the State Governments to make some impact on this undoubtedly difficult and important question of backwardness of areas and populations.

On the most important matters which I would like to bring to the kind attention of the hon. Members is that mere financial allocations cannot lead us anywhere. That in itself may be the evidence of good intentions. But those good intentions have got to be translated into field. They cannot be translated into field and, perhaps one of the failures of planning in our country - -1 have no hesitation in admitting this-has been that we have nol succeesed as a community as a whole, not merely as Congress party or the ruling party. as the total leadership that has been thrown up by this country in involving the peoples at the grass-roots in the process of planning, in the prozess of development. As far as 1 an concerned, as a member of the political party. Itake the fullest share of the blame. But I do not think that it is only the prerogative of a political party to have to do its job. It is the need of every political party, of every social worker, of every person, who is concerned with the welfare of the prople to involve himself mentally, psychologically and physically and also the people amongst whom he works in the process of development, unless we are able to create a country wide awareness, a country wide consciousness, for planning, for developmerit, for implementation of the plans, for watching the correct implementa-
tion of the plans, any planning with the best intentions in the hands of anyone, in the hands of any party, will suffer from a basic lacuna and from a basic inadequacy.

That is why, we have ventured to suggest for the consideration of the State Governments, for the consideration of the gentlemen who are accredited leaders of the people of this country, whatever may be the shade of their politics or opinion, that for the Fifth plan, let us take the biter lessions of of the past and let us begin the process of planning from below. Quite a large number of Members have suggested district level. I would go to the unit of a village; I would go to the unit of a block: I would go to the smallest managcable rura unit as the basic unit, as the basic foundation. on which you can build the total edifice of a a Plan. Unless that it done, I think, we shall after making the Mid-tern Appraisal of the Fifth Plan, be again making the same com plaints and voicing the same disappointments which we have done during the two days while discussing this motion.

I would, therefore, through you, Sir, beseech the hon. Members that for the Fifth Plan, let us take steps from now on to organise ourselves in a manner cu:ting across barriers of political dissension, political differences of opinion or any other barriers which separate " $A$ " from " $B$ ". Then alone we can think of treating the Plan as a nationa! objective Because, after all: what is planning which is not a national objective. If it means the development of the people of India, then it is the objective of every citizen of India o be involved in the achievement of this objective. As far as we in the planning Commission are concerned, please trust us to make our assistance available to all of you, gentlemen, in evolving this process, and we shall also give such assistance...

बत इसहाक सम्मलो (भमरोहा) : जो प्रापने कहा है उसके लिये तो भुकरिया। लेकिन $\subset$ ल्लानग कमिघन को मी तो म्राप रिप्रार्गेनाड़त्र के।

घो बी० पी० घर : र्लानिग कमिशन का रिघायननाह्ज करने की अरूरन नहीं है।

> हमें भ्रपन दिमांगों को निभ्मागेंनाइज करना है ।
 कीजिये।

क्रो डी० पी० धर : बुजुर्गी के नाते में मोलाना से इस्तुदुपा कस गा कि ध्ग काम के लिये हमें ग्रवंने विभागों बो माफ करना है, उनको हमें नरकीव बेनी है धौर छस मामले में, छसको घार्गेनाइज करने में वह्ठ पहल करें।

बी कमल विष्र मटृष्र : लोगों का सहायोग श्राप किम नरहु से लेंगे ?

घी ती० पी० षर : मैं घनाड़ो ही मही पोर इसलिये गायद प्रापका जो नुक्तेनजर है वह मुके भपील न करता हो। लेकिन में बही भहह मकता हं जो मू कहते का भाबी रूं। इस उफ में मेरे मिये बचलना जरा मुश्शिकल है मोसाना की गय के बावजूव ।

So, it is not necessary to reconstitute the planning Commission. The planting Commission. . . . .

जो सतवाल बपूर (पटियाला) : यहां तो फाप बबसें। यह बर्षकिसत बवाम है। उदूं जबान पर वड़ा मूल्म हो रहा है। इस में तो पाप घोल ही सकते है।

SHRI D. P. DHAR : I have No objcetion to speaking in Urdu or Hindi, but I think it would be unfaii . $u$ those friends in this House who do not understand Hindi.

So, we in the planning Commission, as I said, need not reorganize the planning Commission. All that we need to do is to place our scrvices at your disposal more frequently....

AN. HON. MEMBER : Change the basic policies.

SHRI D. P. DHAR:... and change the basic policies wherever those changes are suggested in a concrete form. We are prepared to change them. It is not enough to be negative. It is not enough to say that our policy is wrong. It is much more important to say how this policy can be improved upon. And I, on behalf of the Government of India, on behalf of the planning Commission, can assure this hon. House through you that we shall accept every concrete suggestion from whichever quarter i: comes.

I am soiry, Sir, that I have to submit to the harsh limitations of time which could not be better planned. Therefore, 1 have to conclude hastily, and as you have been indulgent to other members for a minute or two, I hope you will be indulgent to me also if 1 take some extra time.

MR. CHAIRMAN : Take your own time.

SHRI D. P. DHAR: I apologise for the shortness of time, for not having been able to make specific reference to some of the specific questions that have been mentioned by hon. members in this House.

I can assure every hon. Member who has participated in this discussion that we have taken copious notes of his suggestions and we shall, as far as it is within our power, do our utmost to act upon their kind advice....

SHRI VASANT SATHE : And build a machinery for the implementation.

SHRI D. P. DHAR...after examining these suggestions which they have been very kind and very gracious to make to us, to the Planning Commission, any, from which, I assure you, we shall been fil very greatly and we shall also i1s to accept them.

As for as the in-built mas'inery is concerned, I must confess that I have not been able to understand its full import. Of course, I have understood the import of other suggestions, namely, that the Member of Parliament should be the kingpin in his own constituency. I suppose the Planning Comm ssion has not the authority to sanction how an hon. Member should function within his constitutency. But 1 do not know what will be the position of the MLA. But, nevertheless, the machinery for both purposes of development, for accelerating development and for achieving the purpose of development, has got to be inbuilt in our society and that has to be done at the grass roots.

Lastly, I must pay my debt to my very old friend, Mr. Bisht, and other friends from UP who come from the hill areas and inform them that a good deal of work is being done by the Planning Commission in the matter of collection of data and statistics in the hill areas of UP and a special cell under the chairmanship of a Member of the Commission has already been set up for this purpose and we hope to invite at their convenience all the members from the hill areas of UP, one of these days, to a meeting so that we can discuss some of the ideas that we have on the subject and benefit from th:ir advice.

I have one last submission to make. We are now engaged very seriously in the preparation of the plan frame for the Fifth Plan period and this plan and also this period. is going to be very crucial. In this task I would once again, with all humility, appeal to all sections and all sides
of this hon. house, to heip the Planning Commission to produce something worthwhile so that none of you will have any complaint in future.

बी गापू राल चहित्वार (टीकमणा) : सषार्पात महोष्य, पोब बंटे की इस बहल में जिल माननीय सबस्पों ने मेरे प्रस्ताब का समर्षंन किषा है घोर बर्षा में भाग लिया है, मै उन का बढ़ा घाषरी हूं। घोजना मंबी ने स वर्षा का जो उत्तर दिया है घोर यहु आभकारी दी है कि ला़निग कमीजन देण के लिये क्या कर्ने बाला है, उस के लिये है उन का मी घाभागे हैं।

मंबी महोबय ने कुछ खिहरे हये इलाकों का जिए किया है मोर बताया है कि वह उम के लिये कुछ एलोकेषन करले बासे है। लेकित मह्य पर्वेत के बारे में, जो क्ल का सब से विछ्का हुपा प्रवेख
 बंट के बारे में उन्होंने कोई प्रकान नही हाषा है, जिम में उक्षर प्रयेल के कार जिले, भासी, बांता, आालोन दोर हमीरपुर, दोर मष्य प्रेक्ष के वाष जिले हैं, जहां पिछले पर्जास बबों में विकाल का कोई काम नही दुमा है, जिस में क्वस पाब प्रतिणत सिबाई होती हैर जिस्त में सिखमी पोर उष्षोग-धंधे नही हैं। इस के लिये मूसे बाढ़ा कंब है।
 9 राज्यां में बो वो जिलां के लिये सरकार मे पायद $50-50$ साल रुपये का फह त्षाट किया है लंलकन उसके बारे में पहाइ एपष्ट मह़ी किया कि अंसे का साइत क्या होगा थोर बहा की जनसंक्या के धाषार पर तय होणा या कसे तय होगा। काई किल छोटा मी हो सकता है मोर बहां 50 लाख रुपया मूते कर वेंगे थोर कोई जिमा 20 साब का मी हो मकता है अैसे बस्तर निला है या रायपुर किला है जिमको जनरांख्या 20 लाब है हो उसके किये कोर कमिक्रेक्य क्षोता बालिये कि जिले का ए़्यिया कितना बड़ा है, वहा की अनसंब्या क्या है उसके काषार पर बड़े fिलों का तो बसिक र्वया दिया जये मीर बोटे द्वां का कम किया जाये।

मैं मंन्नी मह़ोदय मे निवेदन करना चाहूंगा कि बबन्देलक्ंड के लिये मैंने पिछले दिनों मुना था कि वहां तक ववकाम बंां बनाया जा रहा है, वहा कं डेवलपमेंट बांड के नहत तो हम बारे में विशेष तोर से ह्यान दिया आये यन्द्दललंड केन्र के लिये कि इस प्रकर के ब्रोड में जन प्रतिनिधियों को पारिसिपेट कर्ने का मोका मिंने नालि वे घयने क्षेत्र की बातों कों गस सके प्रीर घ्रपने मुआव दे मїं जिसमे उस क्षेत्र का भिकाम हो मके।

हन घट्दों के माथ में भाषण समाप्त करता है।

MR. CHAIRMAN : There are some amendments.

SHR I MOHAN DHARIA: My aprcal to them is this. May I request them not to insist on the amendments?

घी जै्या पण्र पोरे : मान्यवर, हैमको एक प्रार्थना करनी है कि भभी देश के बहुत मारे जिले तो फूट गये जिनके प्रतिनिधियों को यहां बोलना है। उनको मोका ही नहीं मिला तो पापके माध्यम से मंत्रो जी मे मेगी प्रार्थना है कि उन्नर प्रवेश के वे 25 जिले ..... (व्पवधान)

मै एक मिनट लूंगा। मैं उम जिले से चुनकर पाया हां जिस जिले के लोग ...

समापति महोषयः देनिये मिनिस्टर माहुब बोल चुके, रेप्लाई हो चुका, उसके बाद फिर किबेट मोपेन नहीं हो सकती। इसलिये मेरा प्रापसे निबेषन है कि घापको यू० पी० के जिलों के बारे में कह्ना है तो भाप मंनी महोषय से मिल लीजियेगा घंर पपनी तकलीक उन्हें बता दीजियेगा, षे मिम्नेबेटिकली उसको कन्तीहर कर लेंगे ।

बी क्रण्ण बला बहो : मान्मबर, एक मिनट मुन लें। सुनने कौर कहने का स्थान यही है।

समापति कहोष्ब : नहींदि पब स्पीष नहीं हो सकती है।
 पाया हू जहो 25 भाल से एक मी सड़क नहीं बनो घोर न कोई घौर्योगिक काम ही हुपा .

मभापति महोोदय : श्राप वैंििये। प्रब स्पीच नहीं हो मकती है।

I will put the amendments together to the vote of the House. These amendments are : No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6. No. 7, No. 8, No. 10 and No. 11. 1 am putting all together to the vote of the House.

Amendments Nos. 1 to 8, 10 and 11 were put and negatived

明 नाषूराम श्रहारिजार : में श्रयना प्रसनात वाषिस लेता हूं।

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that he should withdraw?

SOME HON. MEMBERS : Yes.
MR. CHAIRMAN : By the pleasure of the House, he is allowed to withdraw it.

The motion was, by leave, withdrawn.
थी क्ज्ण बना परो : मान्पवर, प्रस्ताव तो वापिम हो गया है, पर पिछड़ापन बापिम नहीं हुरा है।

SHRI S. M. BANERJEE: (Kanpur) : Generally, non-official Resolutions and Bills are withdrawn, but here, it is a Motion under a particular provision of the Rules of Procedure. It is intended for discussion, it is not to be withdrawn. How can he withdraw it?

MR. CHAIRMAN : Are you objecting to it?

SHRI S. M. BANERJEE - I am not objecting, but I am telling about the procedure.

MR. CHAIRMAN : you are wrong to say that is not the procedure.

SHRI MOHAN DHARIA : Shri S. M. Banerjee is very much right. If any
(Shri Mohan Dharia)
amendments had been adopted, then there would have been voting on the motion. But since there are no amendments remaining now, naturally, this motion alone remains, and it need not be withdrawn; it has been discussed and it can be treated as talked over.

MR. CHAIRMAN : I shall have to take the pleasure of the House. If he withdraws it, it will not be put to vote.

The hon. Member has sought the permission of the House to withdraw it, and the House has given permission to him and he has withdrawn it. That is according to the rules.

SHRI S. M. BANERJEE : This is something strange. The motion cannot be withdrawn.

MR. CHAIRMAN : It can be withdrawn. That is the rule.

SHRI S. M. BANERJEE: It means that whatever has been discussed has been lost?

MR. CHAIRMAN : Hon. Members have given him permission to withdraw it and he has withdrawn it.

MR. CHAIRMAN : Now, there is a half-an-hour discussion to be raised by Shri K. Lakkappa. The hon. Member is absent.

So, the House will now stand adjourned and meet again at 11 a. m. the day after tomorrow.
17.27 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 25, 1972/ Bhadra 3, 1894, (Suka).


[^0]:    41 LSS 72 － 11

[^1]:    *The original speech was delivored in Kannada.

