fulfil the following basic programme:
(i) growth in national income at 7 per cent per annum.
(ii) growth in per capital income of those below poverty line at 7 per cent per annum;
(iii) growth in agricultural production at 5 per cent per annum;
(iv) growth in industrial production at 10 per cent per annum;
(v) to contan price rise within a limit of 5 per cent per an-num;-
I have indicated 3 to 5 per cent Why it has been put at 5 per cent?-
and (vi) to ment opportuntizs at least to take care of the addition to the labour force each year"

MR. CHAIRMAN: You may continue your speech next time.
17.56 hrs .

DISCUSSION RE: DELAY IN THE CLEARANCE OF THE BANSAGAR PROJECT BY CENTRAL WATER AND POWER COMMISSION

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up Discussion under Rule 193. The discussion will be confined only to half an hour. It will be raised by Shri Rana Bahadur Singh. There are quite a few who want to ask questions. I shall be able to accommodate four.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): This is not half-an-hour discussion.
Mr. CHAIRMAN: You will kindly cooperate with me. In hall-an-hour's time if four people are to participate and each one is going to make a speech and the Minister is to reply and if the whole debate is also to be meaningful, I do not know how is it possible?

Therefore, if we agree, Shri Rana Bahadur Singh and one other Mem ber may speak and then the Minister will reply. But, if four persons axe to speak, then we must accept some time-limit, that is, five minutes each. Then, the difficulty will be that even Shri Rana Bahadur Singh will have to confine himself to seven minutes only and not more than five minutes for the other four Members.

Shri Rana Bahadur Singh.
श्रो रबसहापृ Fसह(fसघी) : भाज यो मामला यहां उठाया जा रहा है यह एक प्राबीन साहित्यकार के नाम पर एक सिचाई थौर बिजली योजना को मध्य प्रदेश मे बनाए जाने का प्रस्ताव है, उसके मम्बन्ष में है । इस योजना को सोते नदी के ऊदर बनाए जाने का प्रस्ताव है। सोन नदी जो कि कुल 510 मील को लम्बाई की है मध्य प्रदेग से निकल कर बिहार मे गंगा में मिलती है । 310 मील का फासला मध्य प्रदेश के श्रन्दर वह तय करती है। उमी नँदी पर 310 फुट ऊंचा वह् बंध्र बना करके करीब बारह लाख्र एकड की fिचाईं करने का यह् प्रस्ताव है । साथ ही पास में एक छ मौ फुंट ऊंची पहाडी से नीचे पानी गिरा करके चार सो से श्रधिक मेगावाट बिजली के भी उत्पादन का प्रस्ताव इस सम्बन्ष में है । यह प्रस्ताव पिछले श्राठ नो बर्षों से हमाने गष्ट्र के सामने है, ऊँचे से ऊंचे ध्रधिकारियो के नामने पड़ा दुुप्रा है। म्याज यह चर्च यहा उठाने का मुख्य उद्देप्य यह है कि इस कठिन समय मे जब की हमारे देश में खाबाष श्रौर बिजलो दोनों की न्यूनता है मौर उस कारण मे अ्रसीम कठिनाइयां हमको उठानी पड रही हैं उसको देखते हुए एक ऐसी भच्छी योजना को इतने लम्बे भसें से ठंड़े बस्ते में बांधे रखने का कौनेता कारण है, यह्ह हम जानमा जाहते है ।

### 18.00 hrs ,

इस योजना से सों नदी का जो 28,000 बर्गमील से ज्यादा का जो कैचमेंन एर्थिा है उसमें में करीब 7200 बर्गमील पानी बाण-
[ श्री रण बहानुर्य सिस]
साबर से रुकने वाला है मौर साथ ही यह भी एक बात विदारणीय है कि हम इस योजना को बना करके 31 करोड़ रुपये की कीमत का अतिरिक्त गहला भपने देश में पैदा ही करेंगे । इसके साथ ही करीब 14 करोड रूपये की ग्रतिरिक्त बिजली का उत्पादन होने वाला है । इस तरह से यह् राष्ट्र हर वर्ष करीब 45 करोड़ रुपये इसलिए खोता जा रहा है कि इस योजना को केन्द्रीय स्तर पर स्वीकृति नही मिली है। यदि इतना ही होता, तो फिर भी हम कह मकते थे कि यह झंक्षट का मामला है, इसको छोड़ा जा मकता है, परन्तु इसका एक ाह्ल घ्रोर है श्रौन में चाहता हुं कि वह् इस माननीय मदन के सामने पेश किया जाये घोर उस पर विन्तार हो ।

इस योजना से जिभ इलाके मे fसचाई होने का प्रस्ताव है, वह इलाका मध्य प्रदेश मे मब से पिछड़ा हुश्रा मानाॅ जाता है। उस इलके में रीवां, सिधी, सतना श्रौर शह्डोल, ये चार जिले श्राते है, उनमे स्वतन्त्रता के 25 वर्षो के बाद भो सिचाई का श्रौसतन रकबा इस प्रकार है - रीवा 1.4 प्रतिशत, निधी 0.6 प्रतिशत सतना 1.9 प्रनिशत श्रौर शह्डोल 0.7 प्रतिशत। इस प्रभियचित क्षेत्न के मुकाबले मे पूरे मध्य प्रदेश मे सिचाई्ड का प्रौसतन 7.8 प्रतिगत। है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहृ इलाका सिचाई के सम्बन्ध में कितना पिछड़ा हुग्रा है ।

इसके घ्रलावा श्रभी 23 मार्च, 1973 को श्री मोहन धारिया ने राज्य सभा में प्रश्न संख्या 1595 के उत्तर में बताया था कि मध्य प्रदेश में 46.32 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी के स्तर से नीचे रहते हैं श्रौर उन्हीं के बनाये हुये घ्यांकड़े के घ्रनुसार बिहार में 42.80 प्रतिशत लोग बेरोजगारी गरीबी से पीड़ित हैं। जैसा कि मैंने भ्रभी नियेदन किया हैं, पूरे मध्य प्रदेक्र में सिसचाई का श्रौसतन रकवा 7.8 प्रतिशत है, जब कि रीवा, सिधी, म्तना और घह्डोल में सिचाई का श्रौसत

अमक्त 1.4 प्रतिघस, 0.6 प्रतिसल, 1.9 प्रतिशत मौर 0.7 प्रतिशत है । उस हिसाब से जगर देबा जाय, तो जही पूरे मध्य प्रदेश में गरीबों की भाबादी 46.32 प्रतिशत है, वहां इन चार जिलों में गरीबों की स्राबादी 70 प्रतिशत से ज्यादा होगी। इस पूष्ठमूमि में वे कौन से कारण हैं, जिनके माधार पर इस योजना को इतनी देर से स्वीक्टात नहीं मिल रही है ?

इस सम्बन्ध में मैं एक मौलिक प्रश्न उठाना चाहता हूं । मेरा विश्वास है कि हमारे इस जनतन्न में सरकारी निर्णय कुछ एसे मौलिक झ्राधारों पर निये जाते हैं, जिनको सबसे प्रधिक सहायता नैतिकता से मिलती होगी । यदि हम श्रपने देश के घासन से नंतिकता, सौहार्ष और गरीबों के प्रति ग्रपने कर्तव्य को उठा लें, तो घासन की नीतियों में खोखलापन घ्रा जायेगा। यही नहीं, मैं तो यह देख रहा हूं कि उस इलाके में इम योजना की ढिलाई के कारण धीरे-षीरे एक विचित्न परिस्थिति उत्पस्न होती जा रही है । वहां के गरीब यह् समझने लगे हैं कि हमारी गरीबी इस योजना से जुड़ी हुई है श्रौर इस तबके में करीब करीब 36 लाख व्यक्ति हैं। 36 लाख ब्यक्तियों को इस योजना से लाभ मिलने वाला है । 36 लाख व्यक्तियों के दिलों में इस सम्बन्ध में एक घजीक बिडम्बना बिराजती है भ्रोर वह्र बिडम्बना तब तक दूर नहीं की जा सकती है, जब तक या तो जासन की मोर से उनको स्पष्ट रूप से यह् न बता दिया जाये कि यह्ह योजना धमुक कारणों से कार्यान्बित नह्ही हो सकती हैं घ्रीर या हस योजना को स्वीकृति न मिल जाये ।

न ज्यादा समय नह्रों लूंगा, ख्योंकि मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में ज्यावा से ज्यादा सदस्यों के विचार हस सदन में व्यक्ता हों । दूसी रृष्टि में मैंने भाज ब्त चर्च के लिये निबेद्न किया था।

भन्त में मैं मंनी महादय से केष्वल छतना ही निवेदन करूगा, चिन्होने विशेष रूप से स्वय जाकर इस योजना को ध्रपना वरदहस्त दे कर बहा के लोगो को म्राश्वस्त किया था, कि च्कि पाचवी पच-वर्षीय योजना का प्रारूप बहुत शीघ्र ही निश्चित किया जाने वाला है, इसलिए श्रब समय क्रा गया है कि वह कम से कम योजना श्रायोग को यह् बात स्पष्ट कर दे कि यह् योजना शीघ्र ही स्वीकृत होगी, ग्रोर च्कि यह शीघ्र स्वीकृत होने वाली है, श्रत योजना ध्रायोग पाचयी पचवर्षीय योजना के भ्नन्तर्गत इस योजना हे तु एक विशेष धनराशि का प्रावधान श्रवश्य करे 1

धी शकर दयाल नसह्ट (चतरा)
मभापति महोदय, मेंे विचार मे वाणसागर का प्रश्न भानवता का प्रश्न है, उन गरीबो का प्रश्न है, जिन्हे सदा यह भय सताता रहता है कि कही हमारी रोटी हम से किन न जाये और उम हरियाली का प्रश्न है, जिसके बारे मे यह शका भ्रौर सशय है कि क्ही उसकी जगह बीरानी न छा जाये ।

मभी माननीय सदस्य ने कहा है कि यह योजना एक बहुत बडे साहित्यकार, बाण भट्ट, के नाम पर है । मै उनसे यह निवेदन करना चाहता हू कि उस महान साहित्यकार, वाण भटट, ने अ्रपनी महान पुस्तक, कादम्बरी, मे मानबता के ही गीत गाये है। हसलिये जब हम इस योजना पर विचार कर रहे है, तो हमे सोचना पड्डा कि क्या मानवता को इससे लाभ होन जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है ।

में इस योजना का विरोधी नही हू, लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह याद दिलाना चाहता हू कि-क्षस बात को माननीय लिंचाई मनी महोबय मक्छी तरह से जानते हैंकि यह्ट योजना घाज की नही है, बल्कि ठीक

1873 से सोन नडी घाटी की योजना बिह्रार मे पूरी हुई थी आ्यौर इम प्रकार विगत सी वर्षो से सोन नदी के पानी से विहाए में सिचाई की ममस्या होती रही है। जेसे मष्य प्रदेश के चार जिलो को इससे लाभ होने की बात कही जाती है, वैसे ही बिहार के चरि जिलो-श्रब छ जिले हो गये है-سालामक, गया, शाहाबाद श्रौर पटना की जमीन को इसस बराबर पानी मिलता रह्य है ।

ग्रगर मध्र प्रदेश इस से सिचाई के लिए पानी लेता है तो उस से उसकी छ लाख एक्ड जमीन की मिचाई होती है । लेक्नि बिहार मे नो ग्रभी भी इससे सोलह लाख एक्ट जमीन की सिचाई हो रही है आ्रौर कई घौर योजनाग्रा के श्रनुसार पैतीस लख एकड जमीन की भिचाई का प्रस्ताव है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मध्य प्रदेश के जिन चार जिलो को डमसे लाभ होगा, उनकी ग्राबाबी 36 लाख है। लेकिन बिह्हार के चार जिलो की श्राबादी सवा करोड़ के लगभग है। मध्य प्रदेश मे बिलकुल मिचार्ड नही हो रही है ग्रौर बिहार मे लोग इसी पर जीवित हैं। यदि बाण सागर का निर्माण हो गया तो इससे 40 करोड रुपये का हर साल नुकसान पहुचेगा। लेकिन फिर भी मँं इसका विरोधी नही हू । विरोध किस चीज का करता हू-य्राप उमको सुन लीजिये । वे चाहते है कि इस पानी को चचाई प्रपात से गिरा कर उससे बिजली पैदा करे-मैं इसका विरोध करता हू । हस तरह से सारा पानी बह जाता है, पानी की बरबाधी होती है। यह् योजना क्यो बनाई जा रही है-केवल व्यवसाय के लिये, इससे मध्य प्रदेश्र को 10 करोठ रुपये का पतिरिक्त लाभ होगा, लेकिन दूसरी झ्रोर बिहार को 40 करोड रुपये का नुकसान होगा, हसका भार किसके ऊपर भ्रायेगा- केन्द्रीय सरकार पर च्यायेगा ।

भ्राज लाब्बों करोप़ों लोण घस्न के घभाव में किस तरह से छटपटा रहे हैं, हुम प्रतिखिन चर्षा करते है--चाबल की कमी है, गेंहं की कमी है- 40 करोड का जो अ्रम पैदा हो रहा है, उसके नाम पर मै केन्द्रीय मरकार से भनुरोष करता चाहता हू क जो प्रस्तावित योजना है, जिसे मध्य प्रदेश ने 1969 मे दिया है, जबकि हमारी योजन। 1966 से केन्द्रीय सरकार को मसधित है --उल पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये घौर पानी का चचाई प्रपात मे ले जाकर गिराने की इप योजना को नतई नही माननेत वाहिये।

मैं बडे भ्रदब से यह कहना चाहता हू कि इस सम्बन्ब मे केन्द्रीय सरकार ने कई जैठके जुलाईं, जिन मे बिहार, उत्तर प्रदेश झ्रौर मष्य प्रदेश के मुख्य मन्न्रो भरी fिबाई मन्न्ती गामिल हुए, दर्जनो बैं 5 के हुई भीर हनना पैसा टो० ए० घौर डो० ए० मे खर्वर्त ठुसा होगा कि जिन से कई छोटो योजनाये पूरी हो सकतो थी, लेकिन नतीजा कुछ निनिकला। प्रब में भ्राप मे यह घ्रनुरोध काूगा कि इनमे विलम्न न करें म्रोर जो बहुत्र सारी योजनाये बिछार को इसी के नाम पर विचाराबोन पडी हुई है, कम मे कम उनको स्रोक्कित तो प्राप दे दे । बिहार को श्राप के पास 27 ऐसी योजनारें हैं-उनकी एवोकृति न मिलने से
 पर शोघ विनार करे ।

भान्ववर, इन योजनामो मे भोरगा, प्रमानस, कन्नहर तो ऐसी योजनाये हैं जिनसे दो लाब परिबार प्रभावित होते हैं। पालामऊ, गया, भीरमाबाद-से कई ऐसे जिने हैं जो बराबर सुबाप्रस्त रहे हैं। पालामऊ में बराबर श्रकाल पड्ता रहता है भीर ललखों लाख लोग उन से प्रभाषित हैं।

争 मघ्य घयेण के प्रवे माननीय जाई से कहना चाहता हों कि इस तरह से अ्यस्ताय के लिये बिजली पैबा कर के टूसरों पर प्रहार नही करना चाहिये। केन्ट्रीय क्षरकार को हस पर सोच-समक्ष कर निर्णय बेना चाहिये। नर्षदा की बात लेकर हमारे ऊपर बोषा मत डालिये। सोन का उद्गम स्वान महप प्रदेश है-पानी जब कार से नीचे की भोर प्राता है तो प्रकुनि का विशान है कि उसको नीचे से ऊार केसे के जायेंगे ? जितनी संचाई मध्य प्रदेश मे प्राप को कर्नी है, प्शश्य कर लीजिये, उसके बाद हमे पानी दीजिये। लेकिन हमारी जो श्रावश्यकता है उसमे किनी तरह वा खलल नही पड it चाहिये । मै भ्राशा करता हू कि डा० के० एल० गव डस पर ग्रविलम्ब विचार करेगे ।

धी रामाबतार जास्नो (पटना) सभार्पा महोदय, वाण सागर परियोजना के सम्बन्ध मे कई बर्षों से विवाद चल रहा है भौर यह विवाद तीन राज्यो के बोच मे हैमध्य प्रदेश, बिहार झ्रोर उत्तर पदेश्र। इस योजना के तहत जंमा भापने घभी भुना है घ्यमी सुना कि मध्य प्रदेश की सरकार सि वाई के साथ साथ बिजली पंदा करने का व्यवसाय करना चाहतो है, पैसा कमाना चाहती है

श्री नपूरगम पहिएवार (टोकमगढ़) यह गलत है।

शी रामरवत्तार आासरी - यह् कागज़ मे दिया हुग्रा है (उसषषान)

मै इनना हो कहना चाहता हू कि सिषाई की योजना को श्राप कार्यान्वित करना चाहते है तों कोई श्नसट नही है । क्या यह बात सच नही है कि श्राप सोगे के पानी को ठोस नदी में गिगना चाहती है प्रोर इस नग्ह से गिरा कर उससे बिजली पैदा करत $i T$ चाहीत हैं। बिजली किस लिये वैदा करना चाहीत हैं, कोई न कोई

उद्येपय नो होगा हो ${ }^{?}$ भ्रतपने बुः कहा है कि 18 करोड ऊपये की उस से घामबनीं होगो। यह ठपवमाय है। इनलिये मैं यह कह रहा हू कि fसनचाई के लिये हमे पानी पूरा किलनंश चाहिये। हमारे बार जिलो के भन्दरपटना, गता, पालनमऊ, शाहाबाद-किस तरह से fिचाई होती हैनिम्न प्रकार है-

| खरोफ | 7 |
| :---: | :---: |
| उत्रो | 6 |
| गरमा | 1 |

हम मागते का है ——तीनो राज्यो को बेडा क० भ्राप इप fिलनिले मे केमला कीजिये । हमारो पहलो माग यह है कि बिहार को कम से कम 4 मिलियन एकड फीट पानो दोजिये तथा हम के उपयोग के लिये प्रावस्यक सिचाई योजनाभो का कार्यन्ब्रयन होनं। चाहिये।

श्री गकर बयाल fिह 10 लाब मिलियन प़कड फोट की माग है।

भो रामाज.रार शास्ती बिहार सरकार की एक कमेटी है, जिस मे पार्लयामन्ट के मेम्बर भी है, त्री शकर्दयाल मिह भी उम के मेम्बर है घौर कुछ एम० एल० एज० भी उस के मेम्बर हैं। उस की तबरीज के भाधार पर हम 9 मिलयन एकङ $फ_{1} ट$ का माग कर रहे है।

दूसरी बात-जिम की चर्षा श्री शकर द्याल fसह ने भी की है-इसमं उतरकोयल जलाशय परियोजना के साथ साथ कन्हर, घोरगा, घ्रमानत भीर तहने जलाशय परियोजनाये शारमल हैं। माय साथ उत्तर प्रदेया सिथत रिहण्ड-प्रोबरा तन्ब्र से सोन नहर प्रणालो के भाबश्पकनानुसार जन मिलने की घ्वबस्षा घमी ही निस्षित कर लेती चाहिये क्योकि इत के घभाव मे सोनस्षेत्र को सिखाई मे भषरोष वैष्ता होता रहता है।

यह माग हमारो बिहार सग्रार की सीमति की तर्फ से है, उस मे हम ने कौन सा गलत. काम किषा कै। हमारी यह माग भी नही है कि पानो प्राप को न मिले, उत्तर प्रदेश को न मिले । इस को भ्राप विशुद्द सिकाई योजना के रूप मे देखिये, बिजली बनाने की बात छोड दीजिये । भगर इस के बाद श्राप विजली बनाने की स्थिनित में हो, तब हमारा एतरात् नही होगा लेकिन यह बात मकाई के साप होनी चाहिये। क्या इन सब बातो को हम मिल का तय नही कर सकते? कई बार हमारे लागो ने fमलने को कोशिश की, हमारे मन्रो महादय के ममक्ष बंठक हुई, तोनो गज्या के मुख्य मत्रो वहा उसम्पित थे, लेकिन फिर भी कार्ड रस्ता अ्रभी तक नही निकल सका। हम पाकिस्तान के सरथ बंठ कर सलाह-मघ्णविरा ₹ र सकत है, भमक्षोता कर मंक्ते है, हम चोन के साथ सलाह् करने का नैयार है, लेकिन क्या तीना गज्यो की सरकारे-जो सग्कारे एक हो दल की है, काप्रेस की सरषार है- क्या ये लोग म्रापस मे बैठ कर फेमन नही कर सकते ? क्या ममस्या को इस तरह मे स्थागित रब करके श्राप भ्यापय म जनना के मम्बन्य को बिगाडना चाहत है ? घ्रभी ग्राओन देष्पा एक मामूलों सो बात मे कार्रेम दल के हो दोग सबस्प किस त्रह से उल⿰्न पडे। ता, यह हमारे देश की एकता के निये नुकमानदह है। मै साफ कहना चाहता है $f$ कि प्रापको fिचाई की पूरी सुविधा मिलनो चाहिवे, मेग इतना ही कहना है कि घ्रगर इस तर्ह म बेड कर हम लोग तय करना चाहे ता तय कर सका है। हम तो दूसरे मुल्को के साथ बंठकर समस्पाश्रो को हल कर ग्हे है । मुकदमे या धार्षंट्रेशन मे यह नही नय होगा बर्कि तीनो सगकारे मिलकर सच्चाई की बुनियाद पर, श्रावश्यकता की बुनियाद पर नय कर सकतो है। शायद भाग्त सरकार ने इम याजना का स्वोक्रति नही दी है लेकिन जैंसी कि घबत्रारो मे बबर निभली है, बहा काम गुल हो गया। यदि
[ $\triangle$ री रावतार शर्म]
यह बात सही है तो काम केसे शुरू हो गया? इसकी घजह से बिहार की जनता के विल में, बिह्दार सग्रार के दिल मे मोर मेंे जैसे उपक्तियो के दिल मे सन्देह पैदा हो गया है । मंन्री महोदय की छुलमुल नीति के बारे मे हमे सन्देह है कि कही उन्होने भीतर से, गुप्त रूप से उनको इकारा तो नही दे दिया कि काम शुरू कर दो? यदि यह स्थिति होगी तो स्थिति ध्रौर विगडेगी । क्या मध्य प्रदेश की मरकार ने सनमुव मे काम शुरू कर दिया है? भ्रगर शुरू कर दिया है तो क्या अ्रापने उन्हे इसके निये इजाजन भेजी है ? श्रगर इज्ञातत दे दी है तो बिना समभौते के भापष हजाजत कंसे दी ? ग्रगर छजाजत नही दी है तो यह मन्देह हमारे दिल मे, बिहार की जनता के दिल में है उसको दूर किया जाये प्रोर तीनो राज्यो के मुख्य मती बैठकर अौर यदि उस्न्न पडे तो सस ई्मदस्यो को बिठाकर कोई राम्ता निकाले, समझौता करे ताकि तीनो राज्यो की भिंबाई की व्यबस्था ममुचित रूप से हल हो सके क्योंक तीनों राज्यों के बाशिन्दे भाई भाई है, के एक दूमरे के विरोधी नही है, एक दूमरे के लिये वे जान भी देने के निये नैयार है। नो इन शब्दो के साथ में प्रापसे निल्येदन कर्गा कि इस गुन्थी का जल्दी हल भिकाने ।

धी नायूराम धहिहबार (टोकमगढ़) चेयरमैन महोवय, यहा पर जो प्रस्ताव पेश हुभा है उम पर विचार प्रकट करते हुए मै सदन को बताना चाहता हू कि वास्तव में विवाद इस बात का नही है कि वाणमतगर में पानी इसको मिलेगा या नही। इनका जो इन्द्रपरी बराज है, जितनी जमीन इनकी मिचती है बिहार प्रदेश की वह पूरी fंचती है, हतका कहना है कि प्रगर ख्यकाल पड जाये, सूख्रा पड जाये, प्राप चाहे भूल्बों मरे लेकिन निहार को उतना ही पानी मिलना चाहिये-पए कहा का भ्रार्मेम्ट है ?

कूसरी बात वह है कि जो केलन कैनाल है वह जितनी सिचाई उतार प्रदेश्र मे करती है उसके बाद मे गमा में जाल दी जाती है मौर गंभा का पानी समुंद्र मे चला जाता है । क्या बिहार सरकार यह नही कर सकती है कि गगा नदी के पानी को लिफ्ट करोे पानी कहा पर पहुखये । अब 300 फुट पानी लिफ्ट किया जा सकता है तो सी फिट भी लिफ्ट हो सकता है।

मैं भ्रापसे विनती करना चाहता हू ईि मध्य प्रदेश विछले 25 सालों से राजनीतिक हथकडों से पडा रहा । जितनी नदिया मष्य प्रदेश मे बहृती है बह सारी उत्तर प्राए पूरब की तरफ से बहती हैं। इनना पानट होते हुए मह्य प्रदेश को पानी नही मिलता। घ्यगर हम पा्चिम मे गाए तो नर्मंदा वा विवाद बहा हो गया, भगर उत्तर में गाप ता बेतदा पर चार बाध बन चके है लेकिन उत्तर प्रदेग सरकार से मध्य प्रदेश को न एक यनिट बिजली मिलती है习ोग न एवं इंच पानी भिलता है । कितने ही समझ्लोने हुँ लेकिन कुछ नही मिल रहा है । रिहन्द बाध बना उसके लिए एर्रिमेन्ट है कि: उत्तर प्रदेश्श सरकार मध्य प्रदेश को 15 परसेन्ट बिजली का उत्पादन देगी लेकिन नहीं दे रही है 1 भर्भी जामुनी कनाल बनी है उससे हमारी 10 हजार पु;ड जमीन की fंनाईई होनी थी लेकितन केवल 500 पक्ड की सिचाई हो रही है । एक नदी के किलाे केषल तीन गांब बसे है, केवल सात सी एक्रड जमीन हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के इजीनियर फहते हैं कि पानी हम नही दे सकते है । भाप बताये घसमें मध्य प्रवेश सरकार का कौन सा फस्तर है कि सारी नदिया मघ्य प्रदेक्र से बहलं लेकिनं उसको पानी न मिले ? हमारे प्रदेस मे एक तिहाई हरिजन घोर भाविवासी रहले है, वह सबसे बता प्रेेम है, ढ़तनी नदिया है fिननमें आयाए पानी है सबसे ज्यादा दिस्सा मध्य पवेक्ष में

『ज़का हैं तो उसके छिसाब स्रे मष्य प्रवे़्य को जानी मिलना काहिए भोर वाणमागर योजना को किसी सूप मे नही रोका जाना प्राहिए।

जद्रा वक संबाई का सवाल है, संकहों बक्षों के 600 फिट उचाई से पानी बद्ह रद्धा है, घमर मध्य प्रदेश्र ने इस्तेमाल कर लिया, बिजली का इस्तेमाल कर लेगा तो क्या वह सब कुछ भ्रपने घर मे रब लेगा ? उससे ศितने उद्षोग-घघं चलेगे, खेती का उत्वादन बढ़ेगा तो उसमे क्या हानि है ? श्रगर थर्मंल पावर रंट्रान लगते हैं, बिजली हैबती है तो वह उद्योग-षधो के लिए दी जाती है, किसातों को मिलती है ओोर उससे भीव सरकार को रिरून मिलता है । जो भी देश मे पाप निर्माण करने जा रहे है । कारखाने लगाने जा रहे है बह भी ब्यापार है । भाज क्यों कंत्ते है कि व्यापार के लिए बिजली तैयार करना चाहते हैं। हमारे मघ्य प्रदेश मे श्रपार शक्ति है, मध्य प्रदेश गरीब नही है, बहा के लोग गरीब है, वहा पर हतनी अपार भ्षमता है लेकिन उसका इरतेमान होने नही दिया जा रहा है राज्नीतिक कारणो से । इसलिए में निवेदन करना चाहता हू डा० के० एल० राव से कि मष्य प्रदेश की 4 करोड बनता के दित को घ्यान मे रबते हुए जितने की मध्य प्रदेश के विवाद्ध हैं उसको सुलसाया खाये घौर जो प्रोजेक्ट भ्रभी तक पड्डे है उनको तुर्त्त क्लियर किया जाये 1 भापको भालूम है कि छस साल पूरे देश मैं सूक्त रहा लेकिन मध्य प्रवेश ने सूखा होते हैए भी माप को गल्ला दिया मोर एक दाना भी के प्रदेग के गरीब किसानों को मेहात करके गЕला पैवा करने में प्रोत्साहन देने के लिए ीितने मी हाइण्ल प्रोजेक्ट्स प्रोर जितनी मी प्रेस्काइण्ड घोषनायें हैं उनको तुरन्व सीक्ता 1
SHRX NAREANDRA SINGFI (Satna): Today the Lok Sabhe is discussing a metter regarding Bensagar. I want to lay a few questions before the mexpe vegaxting Bantagat.

Is it a fact that the Bihar Government was told by the Madhya Pradeen Government not to expand its exista ing irrigation system in 1960-61?

Is it a fact that Bihar, unilaterally, increased its irrigation area by almost 75 per cent in 1988-69?

Is it a fact that this area in Bihar is rich in underground water?

Is it a fact that, with only 80 ft. hift, this area newly covered in Bihar from Sone water can be irrigated by Ganga water?

शी धनााह् प्रधान (घहुोल) : सभापति महोदय, मध्य पद्येश के बाणसतागर पर यहा विश्षष चर्चा हो रही है 1 में जानना चाहता हू भाज मध्य प्रदेश का जी रीवा का मस्भाग है वहा की क्या स्थिति है ? वहा के गरीब किसान भाज तीस हाल से महुप्रा खाकर भपना जीवन ब्यतीव कर रहे हैं प्रोर उनके साथ हस तरह का व्यवह्ञार हो रहा है 1 वाणसागर परियोजना के सम्बन्ध मे बिहार मौर उत्तर प्रदेश वाले तीन चार साल से झछगा डाले है हैं। मैं जानला चाहता हह हस प्रकार के क्यों उस क्षेब की जनता के साथ व्यवहार किया जा रहा है ?

हूसरी बत वह्र है कि रीषा एक जकाल क्षेत् घोषित है । उस राज्य मे भरीब लोग भ्रपना खून बेत्र कर बाना खा रहे हैं। भाज मारत सरकार राहत कात्यों के द्वारा गरीबो को पैसा ते रही है

समापति महोदय : भाप प्रग्न पूछे, यह सब बाते था चुकी हैं।

की घनात्रा प्रकान - पाज 25 साल के बाद मी रीवा सम्भाग की बनता के साप जो ध्यवहार किया का रहा है उसमे माबक्ता की उपेक्षा की षा रही है । घम्न सा सबसे बता प्रश्न मातक्वा का है । भात्न
［䄍 घन效营 प्रषान］
रीष्य सम्भग की जनता पह प्रार्यना करती है कि हम सरकार को प्रधिक से परिषि सहयोग
 बहां की जनता के साय की न्याय किया जाये । रीवा सम्भाग की 36 लाख्ब जनता हाष पसारे，कोली लिये बड़ी है । भाप हमारे साष न्वाय कीजिए，वाणसागर का निर्माज कीजिए ：्रापकी जयझयकार होगी।

खी कम्पूलाए घन्ट्राकर（ष्रग）：बेपरमेन साहब，में सिचाई मंन्नी जी से तो，एक सवाल पूछना चाहता हैं，योर वह यह्ह कि इस सोन नरी में 14 मिलियन एकड़ फीट 4 ानी उपलव्ष है बिस में से भभी बिह्हार 4.5 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग कर रहा है । वह्ह ठीक है कि वह् बंाघ सो साल पुरामा है इस लिए विहार बालों को कमी भहीं होने बेी चाहिए मौर उन को वह्ह नही मालूम होगा चाहिए कि घम्य प्रदेश बाले उन के पानी को छीनमा चाहते हैं। हमारा इतना ही कनूरोष है कि जब 14 मिलियन एकड़ कीट पानी हैं पौर 4.5 मिलियन फीट पानी का उपयोग हो रहा है तब क्या यह सम्भव नहीं है कि जो मध्य प्रदेश की मांग हैं कि उसे 5.5 मिलियन एकह् फीट पानी दिया जाय उस का उपयोग करने के लिए मष्य प्रेेश को मोका विया बम्य । हमारा यही कहना है कि मष्प प्रवेश्य बहुत ही पिछढ़ा हु्रा क्षेत्र है，क्षास तोर से मघ्प प्रवेश के इस क्षेत्र में एक प्रतिमत भी सिकाई का साषन बहां नहीं है तथा ट्यूब बैल पादि से सिखाई की कोई योजना नहीं हो सकती है। इस मामले का प्हले ही हल हो जाना चाहिए बा 1 हमारी यह सिकायत है सिषाई मंबी ते कि उन्होंने मष्प प्रवेक्ष को कभी गुजरात औीर कमी विहार के साथ विषाद में फंसा विषा है पौर काफी समय से इस मामले को लटका रखा है। इस से मघ्य प्रदेक्र के लोलों को संटेह होगे सम ग्या है कि क्या कण्ह हैं

 पानी बह कर समुद्र में बा रहा है उस का चाईे कोई थी प्रान्त उपर्योग करे，लाप तो दे को ही होने षाला है，किर हस योजना को पूरा करने में नेरी क्यों हो दही है？हो सकता है कि कुछ निलियन एकए़ फीट कानी भर्म प्रवेल，विहारा，भुजरात को कम मिले，ऐेकिण सिथाई मंत्री मजबूती से मिर्णय क्यों महीं लेते हैं। जैसा हमारे चास्स्री की ने भरी कहा कि जब दूसरे देसों से समदीता कर लेते हैं， मौर मंन्री जी स्वयं इस विषय के विभेषा हैं，फिर मी पमी तक वहु इस मामले पर करससले को नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मष्य प्रदेगा बालों को उन से ख्बास किकायत है कि वह हमारे साष भन्याय कर रहे हैं। क्या भाप इस मामले में भौर नरंदा के मामले में हम लोयों को जली राहत सेंगे ？

MR．CHAIRMAN：Mr．Sukhdev Prasad Verma．

SHRI VAYALAR RAVI（Chirayin－ kll）：Mr．Chairman，Sir，India has won in the World．Cup Hockey Tour－ ment．We congratulate our boys．
 में संबाई मंदी की से जामना चाहता हूं कि क्या यह् बात सच है कि दो बर्ष का सोन भरी के पुराने एनीकेट को 1957－58 मे बिहार सरकार ने भारत सरकार की स्वीक्षति ले कर 13 करोड़ ₹० बर्य कर के इल्रुपरी में सोन बैराज बनाया，परोर 19 कमख एकऱ बमीण को ठेबलप किया जिस में के 15 लाब एक्ष की
 की सिकाई उच्चस्तरीय नहर 亏े पूरा होने पर पुन् हो जायनी जिसएँ काम सगा हमा हैं। स्वा यह बात सही है कि मष्त प्रदेश की सरकार，विद्यर की सरकार थीर
 की एक सनिति बलायी ती पर उस्तने सिला－ रिए क्षे द्वे कि विएार में सोष की की ती


नियकित की गई हैं जित को 10.51 मिलियम एकड़ कीट पानी की भावश्रकता है। क्या वह्ह बात सही है कि नही भापने तीनों मुक्ष अंकियों को बुला कर समझीता कराने के संखंष्ह में जो घ।भने पानी का बंटवारा किया उस पानी का बंटबारा जो घ्याप के ची़़ छंजीनिय्स ने सिफारिश की थी, उस के भनुकूल नही पा। मतभेब का यही कारण है।

मध्य प्रदेश्र की जमीन की सिचाई का अहां तक ताल्ल़क है उस पर किसी को कोई पापरित नही है । में यह भी जानना चांह्ता हू क्या यह भारत सरकार का मान्य सिद्धात है कि नही कि जिस नडी का पानी सिचाई के काम में भ्रा रहा हो उस पानी को बूसरी नही में डाइ्वर्टे कर के विजली उत्पादन मे नही लगसयॅगे । क्या इस सिद्धांत को मान्यता मभी तक दी जा रही हैं कि नही ? उस माषार पर मेरा यही कहना है कि बिहार की सरकार पौर जनता को जो कि सवा करोड के करीब लोग बसते हैं क्रौर घर्येजी राज्य के समय से पानी ले रहें हैं, उन को वचित न किया जाय, तथा जो एरिया डेवलप किया है उस को बंजर न बनाया जाय ।

इस संदर्भ में मैं यह् भी बानक री लेना चाहता दो कि क्या यह जात सही हैं कि उसी के चलते नौर्यं कोयल स्कीम पोर कंषर प्रादि स्वीमो की खर्षा हो रही है, जिस की स्वीकृति भाप ने नही ती है। इसलिए बिहार का वह इलाका जो स्थाई रूप से सुखार है, पालामऊ भ्रौर गया, भोराबाद, भमुक्षा तथा रोटतास, वहा जानी देने के सम्बन्ध में जिन योजनाभो को रोक रसा है, क्या उस की स्बीकृति भीध देंते जा रहें है ।

पाप विजली पैदा करने के लिए मष्य श्रदेग को मी राथ हे कि बानसापर बांध में ही ही बिजली पैद्या करें जिससें बोनों भ्रोबलम हल हो क्ती है, विसली की मितेगी मौर जमीन

की सिसाई भो होगी, ज्रौर बिहार की थी ससकाई होगी। इस पर समझौता कराने की कोमिश करे भौर इस को दाप जलती स्वीक्षति प्रदान करे। जिससे बिहार का समी उपयोfि योजनाभों में पघम वर्षींय योजना में कार्यारक्ष हो जाय।
SHRI B. V. NAIK (Kanara): Sir I shall be very brief...........

MR. CHAIRMAN. Only question. Mr. Naik. You put your question straightway.

SHRI B. V. NAIK • Mr. Chairman. . .
AN HON. MEMBER: You come from Mysore....
SHRI B. V. NAIK: I feel as much a part of Madhya Pradesh or Orissa or Bihar. If Kerala is very parochial, I can't help it.

## MR CHAIRMAN: Order please.

SHRI B $V$ NAIK. These river water dinputes are left hanging for years together By keeping these issues pending like this does the hon. Minister think that the rivers will change their courses? Or, in the alternative, does he think, the contending parties in this case, whether it is UP or Bihar, with considerable political strength, or M.P., and the respective leaders of these Statea will change their political postures whth reference to the utilisation of the water" These are two non-variables. This is just like expecting a leopard to change its path. The leaders of the respective States will maintain their postures. Under these circumstances, es, is it not proper that the Central Government should finalise the river water disputes irrespective of the opposition that will come from various States and come to a docision regarding aptimisation of the siver waters? It may be useful for UP or Bihar or MP. but there should be optimum utilisation of the river waters, and yous should take a technical decieion about it
[Shri B. V, Naxty
Sir, what atens the Centrai Guvernment to come to this scientific and objective decision? The only thing is, these is lack of political will in this behalt, and this should be made good, and I would urge this upon the hon. Minister. Incidentally I know of many cases of river water digputes which are tied up in the River Water Disputes Tribunal and are pending for a long number of years. I request him. Let him $\mathrm{nx}_{\mathrm{x}}$ some timelimit. Otherwise, these quasi-judicial bodies will prove to be futile in coming to any conclusion. There is a lot of national waste. So, I would request our Engineer-Statesman (as I have always called him) to become a Diplomat, and come to a decision because in the course of the Sixth FiveYear Plan-mind it, not the Fifth, but the Sixth Five Year Plan,-this country will not be in a position to execute any river valley projects because, everything would have been sub-judice. Now, it is in the hands of the Chief Ministers as well as the Central Government. In case it becomes irreconciliable, again it will go to the Tribunal. In the Tribunal, our friends from Madhya Pradesh as well as the other friends from Bihar and U.P. will have to wait for another five years.

Under these circumstances, some instant and quick remedy must be found out I hope that the hon. Minister will point out the remedy here and now.

SHRI RANABAHADUR SINGH: 1 may be permitted to lay on the Table the letter that I had drafted out on the basis of which I was speaking. If you will permit me I shall do so.
MR. CHAIRMAN: I am afraid, the rules do not permit laving on the Thable of that House in this manner.

## Dr Reo.

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWZ (DRR. K I TAO): Mr. Chairman, Sir, I thant the hon. Members for apealing out whatever they
whated to say on tanmatar Profoet. There was rom misunderstanding in the minds of some hon. Nternbers. with regard to this. Bo, I shall briefty state the various mapects of the case. It is not a project on which there need be any anxiety. I must say that there were a number of disputes between U.P. and Madhy Pradesh and there had been so many difficulties. All of them have been: resolved, as for example, Rajchat. projects. These have been the result. of the agreement between U.P. and Madhya Pradesh. They have been doing it. Most of the cases that are being referred to have also been resolved. There are only very few cases which are yet to be resolved. There is no danger or fear of there being no payments because of lack of agreement. The last speaker spoke of a difficulty with regard to the project not being taken up. In fact we wanted to bring in an amendment to theConstitution in this session to make water as a national asset so far as inter-State rivers are concerned. But, we have not been able to do it because there are so many ministries and States which are involved and hence, there $i_{s}$ delay.

Coming now to the Bansagar Project, I shall briefly mention a few facts for the beneflt of the Hon. Member. River Sone is one of the very good rivers in the country It is of the size of the river Sultiej. In sumner months the amount of water that flows through it is however. much less than that of the river Sutlej. There, in summer because of absence of ice melting only about 800 cusecs of water flows as against 4,000 to 5.000 cusces that flows in Sutlej. Otherwise, the total quantity of water that flows in this river is more. This is a very good river. Hundred yeans ago. under the influence of Sir Arthur Cotton, weir was constructed. This was irrigating 7 lakhs acres of rand in Bihar. It was recently extended by another 8 lakhs acres. It is now imigatin. more than about is lakhs aeves. In the next tew yeara, as menglt of
high level canal, another 2.75 lakhs of acres will come under irrigation,

You may rest assured that the amount of water that is needed will be allowed. The existing irrigation will not be allowed to suffer. Bihar can be completely assured of the water requirement for their irrigation. There need not be any fear about that. In fact we had number of meetings and we did not remain ide. I think the hon. Mehmer Shri Chandrakar unnecesarily abused me in this respect. I have tried my best in this regard. There were four meetings with the three Chief Ministers and we have tried our best to get them round together. In fact there was a near agreement-two Chief-Ministers have signed the agreement. Only the third Chief Minister said that he would try to see once again and then sign it. I won't mention his name.

As late as January, 1973, we have again tried our best. It was a very good argeement. We requested the Chief Ministers of Bihar and Madhya Pradesh to sit together and settle between themselves. There was only a minor difference. In fact there was no big difference They said that they would do it. There were some political troubles in Bihar and as a result there was uncertainty there. That is how things got delayed.

Again, a few days back, I had taken it up with the Chief Minister of Madhya Pradesh and requested him to go over to Bihar and try to settle it. I am stating this just to point out that we are no sleeping: unnecessarily accusations are being made against me, and these are not justified in this case. There may be a number of other cases where they can probably accuse me but not in this case.

In the case of the Bansagar projeet, I am particularly convinced that the Bansagar project must be built as earlv as possible. in the best interests of the nation, because it would irrigate the verv heavily drought-prone areas of the Rewa plateau, the Mirza-
pur plateau and in the south of Bihar, the Palamau district and Gaya district and other districts. I am firmly convinced that it is the only solution for these drought areas. The existing irrigation in Bihar also would be greatly benefited by this, because the main defect in the existing irrigation system in Bihar is that it does not have any storage. They have got always to depend on the run of the river. On the other hand, on the Bansagar river, there will be storage of 4 million acre-feet. One million acre-feet has been allotted for Bihar and that will come in very handy for the purpose of stabilisation of the irrigation or other works connected with it in Bihar.

Another thing that the hon. Members from Bihar can be assured of i3 that we are not diverting any waters for the suke of power. We are not allowing any diversion of the waters for power. We know that Madhya Pradesh has got immense possibility of generating power. We know that there are natural falls there. Still, we are not attempting to use it, because we feel that irrigation is the most important thing. All that we are doing is that we have allowed a amount of water, adequate for irrigating about 6 lakhs acres. Out of that, water for irrigating one lakh acres has to be lifted up and pumped for the areas below the plateau. This water talls down before it is used for irrigation. The water falling down can generate power. We shall be getting only a small quantity of power; the power would not be large; it would be little: I do not know whether it would be even 50 MW . In the course of the run of the river; if the water falls down it can qenerate power. But otherwise: we are not allowing any water for power generation, because we are allowing the maximum amount of water for irtiastion. and especiallv in a drought area like this, anv amount of water is needed for irrigation Any man with anv kind of nlannine sense will not do otherwise than that. Therefore, there need be no fear in the

[Dr. K. Ln Reop]

minds of hon. Members from Bihar that we are allowing water for power gemaration.

One hon. Member said that the work had started. Where is the question of any work starting? It is a Is. 120 crores project. So, how can it be started like that? It is impossible. Even if somebody wants to do it, he cannot just do it. In a big project like this, he cannot do anything at all. I am sure that he will wait for an agreement to take place. I am sure that we shall be having that agreement. In fact, I look forward to the grand occasion when the Prime Minister will be laying the founda-tion-stone for this, and all the three Chief Ministers would be present there. That is the occasion that we should aim for. The national unity of this country demands that people should try to get together and not allow any kind of small little things to come in and create any misunderstanding.

I may also submit that in constructing this dam, Madhya Pradesh is facing one of the heaviest submersion problems. A number of villages will be submerged and a huge amount of land will be submerged. We are fully aware of this whole tact. Sc, I would request hon. Members to kindly leave it to us and not go on muspecting everything, as Shri Eamavatar Shastri from Bihar end Shri Chandrabar from Madhy Pradeah had done before. They should not have any suspicions at all.

One hon. Member said that the Ganga water could be lifted. All that is in our mind The only thing is that we must start going. That is very necessary. As 1 said carlier, there is only a very small thing to be adjusted now. In fact, the Chief Minister of Bihar wrote on May 7th to the Prime Minister that this problem has to be settled between him and the other Chief Minister; there were only some very small difterences which Chief Minister from Dhar would pettle it in the mpanmbile,
other things haypened and theretore there has been a setbeck. We are following it up ajgatn. In fact, I wanted to have discuasion with Shri Sethi who was to have come this morning in connection with the Chambal Control Board meating; I had written to him about this also. But, unfortunately, Bhopal has been cut off and therefore he has not been able to come here so far, and, therefore, I have not been able to have discussion with him.

So, I would like to submit that this question is fully in our mind, and weshall see that the Fifth Plan will contain provision for this project, and we shall see that this project is started and put to use, and that the Sone waters would be used for the beneff of all the three States, and not particularly one State only, so that the drought-prone areas get beneflted thereby, and this project shall be our national pride and not the pride of this State or that State only, and without any suffering to anybody. Nobody would suffer in this. Bihar would not suffer, nor will Madhya Pradesh or U.P. suffer. Evverybody wall get equitable share, and I am sure that with the hon-Members' cooperation, we shall be able to see this through I can give them any amount of information on this subject, because there is nothing secret in this, except the agreement.

I would not give you the text of the agreement because it is still to be signed by all the Chief Ministers; there is excitement on the part of the hon. Members. There will have to be adjustments and so on, and so, except the agreement proper, I will give you any paper connected with it. Therefore, there is nothing for the hon. Members to fear and I look forward to the day, which I think would be very early, when we will be able to settle this problem and start on this very usetul profect of our commeny:


श्री घंहर हबाल सित्रु : हमारे यह्रां बब से यह चीज च $f i$ है छ: चीफ fमनिस्टर बदल चु के है। केन्द्र य मंनी यहां के यहां है हमारी यही प्रार्यन है कि उनओ हाथों यह काम हो जाए।

MR. CHAIRMAN: I also come from Madhya Pradesh. It is a delight for
me to see that the debate has ended on such a pleasant note to the satisfaction of everyone concerned.

### 18.51 hrs.

The Lok Sabha then adjourned tilt Eleven of the Clock on Saturday, September 1, 1973/Bhadra 10, 1895 (Saka).

