come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966 in respect of Jails."

## Demand No. XXIII-Fisheries

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $6,01,100$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Kerala to defray the charge ${ }_{s}$ which will come in course of payment du:ing the year ending the 61st day of March, 1966 in respect of Fisheries."

## Demand No. XLII-Capttal Outlay

 on Public Hzalth"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $1,50,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Kerala to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966 in respect of Capital Outlay on Public Health."

## Demand No. XlVII-Capital Outlay on Public Works

> "That a Supplementary sum not exceeding Rs. $5,50,000$ be granted to the P:esident out of the Consolidated Fund of the State of Kerala to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966 in respect of Capital Outlay on Public Works."

> Demand No. LIII-Capital Outlay on Schemes of Government Trading

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 200 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Kerala to defray the charges which will come in course of payment du:ing the year ending the 31st day of March, 1966 In respect of Capital Outlay on Schemes of Government Trading."

Demand No. LV-Loans and Advances by the Government
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $45,00,300$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Kerala to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966 in respect of Loans and Advances by the Government."

### 12.26 hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY* GRANTS (GENERAL), 1965-66

Demand No. 12-Defence Services, Effective-Navy

Mr. Speaker: Motion moved.
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $1,50,00,000$ be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of 'Defence Services, Effec-tive-Navy'.".

## Demand No. 36-Opium

Mr. Speaker: Motion moved.
"That a Supplementaity sum not exceeding Rs. 1,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the B1st. day of March, 1966, in respect of 'Oplum'."

Demand No. 71-Other Revenue Expenditure of the Ministry of Information and Broadcasting

Mr. Speaker: Motion moved.
"That a Supplementary sum not exceeding Rs, $8,85,000$ be granted to the President to defray the chares which will come in course of
*Moved with the recommendation of the President.
payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Information and Broadcasting'.".

## Demand No. 102 -Overseas Communications Service

## Mr. Speaker: Motion moved.

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $16,15,000$ be granted to the President to def:ay the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of 'Overseas Communications Service'.".

Demand No. 133-Capital Outlay of tag Ministry of Industry and Spply

## Mr. Speaker: Motion moved.

> "That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment duaing the year ending the 81st day of March, 1966 , in respect of "Capital Outlay of the Ministry of Industry and Supply'".

Demand No. 148-Capital Outlay on Posts and Telegraphs (Not met from Revenue)

Mr. Speaker: Motion moved.
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of 'Capital Outlay on Posts and Teleg:aphs (Not met from Revenue)'."

Mr. Speaker: These Demands are now before the House. There is one cut motion by Shri Krishnapal Singh. He is not present. So, that is not moved.

Shri Priya Gupta (Katihar): I rise to say a few words on some of the items mentioned here.

Firstly, in regard to Demand No. 141-Capital Outlay on Roads-I would like to say that with great hope we have been waiting for the grants to be sanctioned in respect of the schemes for the construction of roads in the District of Purnea and especially, in my constituency, in the sub-division of Katihar. The condltions of metal roads are very bad in that area. As I submitted earlier, a few days ago, the total mileage of metal roads constructicd is only 17 miles during the las $16-17$ years after independence. This is an area comprising of about 9 thanas which is pordering West Bengal and Nepal and which is very close to Pakistan. Here, the sub-division headquarters are not even connected with the block headquarters and district headquarters. Unfortunately, the $d$ fficultie: of the people over there in respect of transport have not been taken into account by the Government correctly. These are the places where the transport is of primary importance and of prime necessity because no other source of transport is availab'e to the people there. I would request the Government that the difficulties of the toiling masses there should be taken into account and a special grant be given for the purpose of construction of roads there.
12.29 hrs.
[Mr. Deputy-Speaker in the Chait]
Then I come to Demand No. 102Overseas Communications Servire. It was also raised du*ing the Qumstion Hour that the overs as communicstions service should also b. in'mrlinked with the State capitals. This should be done.
$I_{n}$ respect of the D-mand relating to the Ministry of Industry and Supply, I request the Ministry to consl-

## [Shri Priya Gupta]

der the question of the surplus technical and engineering personnel. While winding up a particular industrial project, they should see that the technical personnel is carried over from one project to another so that they may not be out of employment all of a sudden.

Lastly, about the capital outlay on Posts and Telegraphs, I submit that the question of opening more post offices in the areas which may be on the border should be very seriously considered. Especially, in respect of the bordering places in the eastern part of Bihar, the postal communication is very poor and I request that a concerted effort should be made to see that the post offices and telegraph offices are made available to the people there.

With these remarks, I support the Supplementary Demands for Grants.

## Shri Himmatsingka (Godda): I

 support the demand for grants. Looking to the present condition of affairs in the country and the fighting that is going on with Pakistan, I feel that steps should be taken to utilise the existing capacity in the country for the manufacture of such things as may be necessary for the Army, Navy and Air Force. There is sufficient capacity in the country which is at present lying idle and which can be very usefully utilised for the manufacture of a number of articles that may be in demand and may be used in the present conflict that is going on with Pakistan. I feel that the Defence Minister and the Minister of Industry and Supply should send for industrialists and others who have a hold on these industries and tell them what we need and what can be manufactured in the country which can be of help in either supplementing the production of ordnance factories or otherwise. I understand that the persons in charge of the factories producing textileswere sent for and given certain orders. The engineering industry also can be very properly utilised and can be made to come in the aid of efforts that are being made to defend our country against wrongful aggression by Pakistan. I, therefore, feel that steps should be taken to find out what can be manufactured and what are needed by our Army, Navy and $\mathrm{Ai}_{r}$ Force, so that the capacity that is at present available in the country may be properly utilised in the defence of the country.

With these remarks I support the Demand.

ज्रौ उ० मू० चिबेबेदी: (मंदसोर): उपाध्यक्ष महोदय, में श्रापका ध्यान डिमांठ नम्बर 36 जो भब श्रफीम से सम्बन्धित है, उसकी भोर भ्राकषित करना चाहता हूं। हमारे देश में श्रफीम का उत्पादन बहुत ज्यादा तादाद में मेरे ही जिले में होता है। गबनंमेंट की सब से बड़ी फैक्ट्री मेरे जिले में ही नहीं, मेरे ही गांव में है ? इसलिए इस सम्बन्ध में मैं कुछ ज्यादा जानता हूं। इस सम्बन्ध में जो मप्लीमैंटरी डिमांड मांगी गई है उसका कारण क्या है प्रोर जो उसका खुलासा नीचे लिखा हुश्रा है, मैं समक्षता हूं कि वह सही नहीं है। एक निदिष्ट माब्वा में हम को भफीम की बवाई का निर्धारण करना पड़ता है श्रोर वहु निर्षारण पहले से ही कर लेना होता है। उसकी एक पालिसी होती है जिसे पफीम पालिसी कहते है भोर वह लिखित रूप में होती है भोर उसके लिब्बे ध्रनुसार ही किसानों को पट्टे दिये जाते हैं। उसी मावा में हमारे यहां पर उत्पादन होता है। यानी जो हमारा वाषिक बजट यहां पर प्रस्तुत किया जाता है उस वक्त यद निदिष्ट होता है कि कितनी घफीम का उत्पादन हमारे यहां होगा घोर क्या भाब हम देंगे। जब इतना कुछ निस्चित हो जाता है तो उस के बाद इस सप्लीमेंटरी ठिमांठ की भाबण्यकता नहीं हो सकती थी। लेकिन भाप देखें कि दुप्रा क्या है ? उस निदिष्ट माना

में $\boldsymbol{q}$ फीम का उत्पाबन न करते हुए पोलिटिकल प्रेघर के भाघार पर, कांग्रेस के कुछ कायंकर्ताघों की सिफारिण पर जहां मफीम की बवाई नहीं होनी चाहिये यी, घ्रफीम नहीं बोई जानी चाहिये थी, बहां पर भी भ्रफम की बवाई हुई। इसका परिणाम यह्ठ ठ्ठुपा कि जितने एरिया पर, जितने क्षेक्षफल पर, जितनी भराजी पर क्रफीम बोनी चाहिये बी उतनी पर फफीम न बो कर के घघिकमाबा में भफीम की बुवाई की गई । घब इसके लिए घौर भधिक लपये की जरूरत पड़ी क्योंकि भ्रधिक उत्पादन होगा तो उस प्रधिक उत्पादन के लिए पैसा की देना होगा जब मफीम बरीदी जाएगी ।

यह गलती किस की हुई ? क्या भविष्य के वास्ते वित मंत्रालय हस बात पर ध्यान देगा किस प्रकार से ग्रफीम बोने के क्षेत्रफल को कर्तिपय व्यक्तियों की सिफाग्शि पर बढ़ाया या घटाया न जाए ? इससे कृषकों में बड़ा भ्रसन्तांष पैदा होंता है घोर छघर से उधर कृषक मारे मारे फिरते हैं। इसके पीछे जो दास्तां है, उस को मै मरं कर देना चाहता हुं कि । एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो विधायक बनना चाहते थे भीर उम्मीदवरों में खह़े एुए चे उन्दोंने लोगों से दो, दो पांच पांच, दस दस हपये इकट्ठं कर के चालीस पचास हलार ख्पये एकन कर लिये घोर उन मादमियों को बेचारे किसानों को कहीं पर उमीन मिल नहीं पाई पट्टे नहीं मिल पाये । उसका घगढ़ा हुपा । बह उम्मीबबार चुनाब में हार कया 1 लोगों पर क्षसका यह प्रभाब पढ़ा कि शुम्किन कि उन लोगों ने क्पया कम लगाया हो क्रोर भगर ऊ्यादा लगाते तो चायद बह्ह बीत जाते घ्रौर हम को ये पद्ट्टं मिल जते । क्पासन में यह हुषा, सीतामक में यह हुपा । ये जो बाते हैं इनकी घ्रोर हुमारे वित्त मंवालय का ध्यान जाना चाहिये ताकि इस तरह की घटनायें दुबारा न दाहराई जायें ।

फफीम के उरपादन के बारे में जब मैं कह रहा हूं तो पफीम के जो कमं चारी हैं, उन के सम्बन्ब में मी कहछ कह देना मैं उचित समकता रें घ घीम के काफी कमंचारी, पुराने मष्यघारत घीर राअस्थान के "बी" स्टेट वाले थे। उन के घौर उत्तर प्रदेश के उसी प्रकार के कमंबारियों के बीच मेदभाव रखा गया है । एक को क्लास फोर का माना गया है फोर दूसरे को क्सास षी का माना गया है । यह मेद माब कहां तक चलता रहेगा ? इस पर मी हमको ध्यान देना होगा। यह बहुत थोड़े रपये का सवाल है। जब भाप लाखों घौर करोड़ों रुपया ब्वर्ष कर रहे हैं। तो भाप दस बीस हजार रुपया खर्ष कर के इस मेद भाब को बहुत भासानी से मिटा सकते हैं। क्यों यह् भेदभाव निभाया जाता है, यह मेरी समक्ष में नहीं भाया है । ₹्स पर वित्त मंबालय को पवष्य ध्यान दे कर हन लनेगों को सैटिसफाई करना पाहिये ।

मैं यह मी कह देना चाहता हुं कि पफीम की एलकालायर्ट की फैक्ट्री भ्रभी तक्ष गाजीपुर में है । बहुत दिनों से कोणिश हों रही है कि इसका कुछ घंश नीमच में लाया जाए। गायद एक साल से यह काशिषा हो रही है इसको वहां लाने का कार्ण यह है कि बहुत पधिक मावा में कच्ची म्रफीम नीमच से गाजीपुर पहुंचानी पड़ती है, हजारों मन प्रफीम पुलिस के मातहत आोर चौकसी में ले काने में बड़ी तकलीफ होती है, चांरी का भी घंदेशा रहता है, स्मर्गलिग का भी ग्रता है ऐसी हालत में जहां उसका उत्पादन हो, जहां उसको एकत्रित किया जाता हो, बहीं नीमष में माधन होते हुए, षवसर होते हुए, इसके कुछ क्षंश को घभी तक क्यों नहीं लाया गया है, यह मेरी समझ में नही भाया है। बारह महीने से यह बात बल रही है। लेकिन घभी तक वही पुराना मिलसिला बलता है मोर कहा जाता है कि बयोंकि गाडीपुर में पुराने उमाने से फेम्ट्री है इसलिए इसको बहीं रब्बो । मै नहीं कहता हूं कि गाजीपुर की फैक्ट्री का फ्राप तो़़ ते 1 भगर
[श्री उ० मू० विवेदीद]

गार्जपुर में श्रष्छी केবद्री है प्रोर वहा पर मी एलकालायद का उत्पादन होता है तो बहां मी होता रहना चहिये। इसके उत्पादन की मर्यन्त क्षावर्यकता है। जहां हैमको कण्ची प्रफीम बेचने से फायदा होता है बहां एलकालायठ बेचने से हमको सो गुना ज्यादा फायदा हो सकता है। इस वास्ते श्रधिक से भ्रधिक एलकालायउ के उत्पादन पर हमें लोर देना काहिये। नीमच में घलकालायह का उर्पाबन हो सफता है, वहां बह बन सकता है, वहा इसके लिए उपयवत्त भवसर हैं। वहा पर को फैबद्री है उसका विस्तार करके एलकालायह केष्द्री फीरन तैयार होनी थाहिये ताकि भागे के लिए हमको सुविधा हो।

मैं मापका घ्यान विमान्ठ नं० 71 की भोर मी पाकाषत करना बाहता हुं। इस हिमाध को पदते हुए ममे एसा मालूम होता है कि हम एक ऍंसी संस्था को कायम करने का प्रयल्न कर रहं हैं जहां पद़ाई तो होगी लेकिन पढाई उन प्रादमियों की होगी जो हमारे बुने हुए हों। यानी उन को बुनेगी गबनंमेंट घोर पकाई का बरं हेगे हम जो भी पदुना बाहे उसे वहां पदने के बास्ते इजाजट नहीं मिलेगी। यह क्या बात है। क्या यह पक़ईई का फाम पूनिवरसटटी से नहीं हो सकता है जिसके लिये हम एक रजिस्टं सोसायटी कायम कर्ना चाहते हैं । ऐसा कीन सा विषय है जिस की पकाई पूनिवासटी में नहीं हो सकती 1 क्या प्राप किन्हीं वा पक पृनिर्वसटटाँ क्र को पसन्द कर के उ.हें गेसा दे कर यह काम नहीं करखा सकते थे का यह ?्र्रानग नहीं दिलश्रा सकते थे । किर इस द्रेनिग सें हम को फ़,यदा नहीं पदुवता । प्रीधिांश फायदा पहुंचेगा पाप के मार्दमयों को। वृकि प्राप को प्रन्देशा षा कि बहां जो पद़रह होगी बह पाप के लिए विणंब फायदेमन्द नहो होगी हसलिये पाप उसे घ्रपने कट्टोंल में रखना चाहते हैं मै पूछना बाहता हूं कि क्यों गवनंमेंट

इस सोसायटी को कायम कर रही है । फिर बह सोसायटी केसी । यह पब्लिक की की तरक से नहीं क्षाप प्रपनी तरक से उत्पष्र कर रहे हैं। भ्राप उस को रजिद्द्रेशन चफ सोसायटीज़ ऐष्ट में रजिस्टर करायूयेगे पोर उस के जरिये से पढ़ाई करखायेंते ट्रेनिग करबायेंगे घीर भपने कंट्रोल में रख कर भपने टट्टमयों को वहां मरेंगे । उन को फरने के लिए भ्षाप क्यों ऐसी बात करना काहते हैं । यह एक ऐसा तरीका है जिस को मैं सक्त नफरत से देखता हां भाप को ऐसा काम हागज नहीं करना चाहिये । प्राज के बक्त में हम भ्रागे बढ़ रहे हैं, भान विश्नान में सारा देश भागे बढ़ा घला जा रहा है उस वक्त भगर इस प्रकार की ट्रेनिय के बास्ते या इस तरह की विधा को उपाजित करने के लिये हमें भावश्यकता मालूम पढ़ी बी तो हम ने पूनिबससटी से कयों नहीं कहा कि इस बारे में वे घपने यहा कोसँस स्पापित करें आीर चनका पह्ययन करावयँं जिस से भादमिम्यों को णिक्षा प्राप्त हो सक, मोर यूनिबससटियों को जिन प्रादरमयों को पसन्द करना होगा वे पसन्द कर लंगी । उस के बजाय भाप ने एक रजिस्टं सं।सायटी उत्पफ करने की बात पंदा की है। मैं कहता हूं कि यह हरकत मुके पसन्द नहीं है घोर न यह पसन्द करने लायक बात है कोर्ट मी समझदार भादमी इस ₹ांज को पसंद नहीं करेगा।

## किर भाप लिख्ब रहे हैं :

> "To begin with, the training activities of the Institute would include (a) one basic ccurse per year for fifty officers for new entrants to Grades I to IV of the Central Information Service and equivalent publicity posts in the Government of India and officers not below the rank of District Publicity Officers in the State

Governments/Union Territories and (b) two courses per year for in-service training of four months each, for 50 offlicers already employed on work of publicity in the Central Information Service and State Governments/Union Territories,".

सैट्रल इक्फारेशन सबिस में भाज भ्राप किन नोगों को मर्ती कर रहे हैं। में प्रच्छी तरह से जानता हूं कि पिछले दरःाजे से उन मादमियों को मरती किया जाता है जिन का किसी प्रकार का पोलिटीकल पूल होता है, जिनका कोई प्रमाव राजनीतिक दलों के ग्राषार पर होता है । ऐसे प्रभावशाली श्रादमियों को इस सविस में भरती किया जाता है। यानी जो दायरा धापने रक्षा है मरती होंने वाले भादमियों का उस दायरे में ऐडे भादमियों को प्राप मरती करेंगे जिन से यह मालूम होगा कि सिफे उसी राजनीतिक दल के घादमी उस में धा सकते हैं जिनका राज्य यहां पर कायम है । मैं ग्राप लोगों से पुनः प्रार्यना कएंगा कि सबिसेज में मरती करने के बारे में हमारे यहा एक ऐसी प्रथा घली का रही है जो कि प्रजातांविक प्रथा है घोर भारतबर्षं के हर एक घादमो को यद्ह थधिकार है कि बह़ उन नोकरियों में दाबिल हों सके। ऐसी भवस्था में भापने नोकरियों में दाषिल करने के वास्ते एक ऐसा दायरा कायम कर के उसे इस प्रकार से मह्नूद कर दिया हैं कि सिफं एक प्रकार के, एक विशेष प्रकार के घादमी उस में दाबिल हुो सकें घ्रोर दूमरों के उस में दाबिल होने पर प्रतिबन्ध लगा रह हैं। यह नीति कापकी बिल्फुल गलत है पोर इस नीति को जल्डी से उल्दी बन्द कर दें तो ज्यादा पच्छा रहेगा ।

जो बात मैंने घाप से कहीं हैं बहु डिमाँ क० 102 पर मी लागू होवी हैं। लेकिन पिष्टपेष्षण न हां। सलिये उस के बारे में बहुत

नहीं कहना घाहता । मगर इस का s्यान प्राप को रखना चाहिये कि जो नई कम्पूनिकिशन सविस प्राप स्थापित करने जा रहे हैं बह एक निदिप्ट हे गे से कर रहे हैं। इसलिये भ्राप को यह मी निश्चित करना होगा कि जिस प्रकार के विशान का श्राज संचार हमारे देश में हो रहा है उस को सिफ रजिस्टहं सोसायटीज या गवर्न मेंट कट्रोलछ सोसायटीज़ में महद्रूद कर के नहीं करना चाहिये। यह सब थादमियों को प्राप्त हों सके इस लिये इस तरह की कोसँज् यूनिवसिटीज़ में स्थापित कर के यूनिर्वसंटीज को प्रोत्साहन टेना धाहिये घोर इ 6 को ठीक उंग सें करना काहिये। ऐसे नहीं होना षाहिये कि जंसे कि भाज कस हमारे यहां प्लेन बलती हैं । एक प्षैन एक बर्ष बनाई जाती है घोर दूसरे वर्षं बह फेल हो जाती है 1 फिर नये सिरे से हमें प्रयत्न करना होता है। इसलिये हम को जल्बी से जल्बी बहुत सोच समान कर ठीक कद्म उठाना है । हम हमेशा यह् करते है कि भग़र हम को 20 भारमियों की जसूरत होगी है ठो हम केबस इतने के लिये दी प्लैन करते हैं। हम 21,22 या 23 के लिये तैयारी नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमारी योजनायें सफल नहीं होवी हैं। माप जो सबवस कायम करने जा रो है उस के फिये क्राषमी धाष के जरिए ही लिये जायेंगे 1 घगर गबनेमेंट ढारा स्याषित संस्थामों के जरिये यद्र काम होगा तो उस्ष में पूसरे लोग नहीं का सरेंगे 1 यद्ह बिएनुल गलत है यूनिवसिटीज में ऐसे कोसंज स्पाषित होंने पाहिये घोर उन में ही उन का मष््ययन होना काहिये। वहां पर घष्पयन के भाधार पर ही हमारे यहां बालकों को नये मये लाविक्कार करने हैं। इस लिये उन लोगों में से ही हम को क्रपनी तेवासों के वास्ते, सरकारी सेवामों के वास्ते नये लोग भरती करने बाहियें ।

इस के बाद टिमान्ह नं० 133 पर कहु चब्द कहु कर में मपना भाषण समाप्त कर
[श्री उ० मू० त्रिबेदी]
वूंगा । यह जो डिमांड नं० 133 मिनिस्ट्री प्राफईंडस्ट्री एं 3 सप्लाई की है उस में भाप कद रहे हैं:
"It has been decided to establish, own, operate and manage the Heavy Structurals Project at Naini, near Allahabad in collaboration with Messrs. VOEST of Austria. For this purpose an agreement was signed by the Government of India on the 30th June, 1965, with Messrs. VOEST according to which the latter will render assistance in planning, design, and construction of the factory, training of Indian technical personnel, and in production.".

किर भाप कहते हैं कि :
"A new company entitled. Triveni Structurals Private Ltd.' has been incorpoarted on the 3rd July, 1965

इसको में भागे नहीं पड़ना चाहता हूं। म यह्रो कहना चाहता हू कि जब हम कोई इस प्रकार की नई कम्पनी बड़े विशाल पैमाने पर स्थापित करें तो हमें इस बात का ठ्यान रखना होगा कि ऐसी कम्पनियां घोर ऐसे कारखाने हम ऐसी जगहों पर कायम न करें, जो बड़े शहररों के पास हों । हम को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है, बरना पाज हमारे देश में जो स्थिति उत्पस हो गई है उस के कारण हमें फिक लग रही है कि उन को कंसे बनाया जाये । इसलिये मेरा नम्य निबेदन है कि भभी तो यह कम्पनी जुए नहीं हुई है । मगर इस पर पुर्नविचार हो जाये तो ज्यादा भच्छा रहेगा। भाज उन कम्पनियों की स्थापना, जो कि हमारे लिये भाव यक है, देहातों में घोर दूर जगहों पर की आये। भाज सलाहाबाब जैसी अगह्ह में

स्थापित नहीं करना चाहिये । ल्लाहाबाद बुद ही बड़ा शहर है, हमारा एक बड़ा भारी यारं इलाहाबाद में है, गंगा किनाे उस को स्थापित करना ठीक नहीं है जहां हर वक्त प्रन्देशा गहता है कि दुएमन कहीं बहां न पहुंच जाये । ऐसी जगह पर जहां पर कि एक बड़ा हवाई पड्डा है, नैनी में प्राप यह कारबाना बनाना घाहते हैं जो कि भ्रस्त शस्त्र के वास्ते उपयोगी कारब्वाना होगा, यह ठीक नहीं होंगा। इस कारखाने की स्थापना इस जगह पर न करते हुए ऐसी जगह पर होना चाहिये जांकि. दूर कहीं देहात में हो जो कि जंगलों से घिगा कुष्रा हो जिस में कि भविष्य में उस पर कोई बतरा न भा संके।

पाखीर में मैं एक बात कहना बाहृता हूं डिमांड नं० 141 के बारे में । कंपीटिस पाउउले थान रोड़स, यह डिमान्ड बहुत घोटी है लेकिन इस के सम्बन्ध में उसूलन कहना चाहता हैं कि दिस्ली मथुरा रोड एक ऐसी रोड होनी चाहिये जिस पर एक साथ चार मोटरें चल सकें । यहु मामला सन् 1952 से बराबर तेरह साल से बला क्रा रहा है। लेकिन इस रोड्ड पर ममी भी एक गाड़ी बराबर तेज चलाकर भाष श्रागरा तक नहीं पहुंच सकते। कहीं पर बुदी हुई है, कहीं पर वह टूटी ढुई है, क.ही पुल टूट गए हैं, कहीं डाइवरमन डाले हुए हैं। इस रोड को साफ सुघरी रहनी चाहिए। इस पर ल्बास तबजह देनी चाहिए । यहा रोड भागे जा कर दो रोड्स में फटती हैं, जो कि दोनों बह़े बह़े चहरों, कलकता पोर बम्बई, को जाती हैं । इसलिए इस रोड पर जितनी मार पड़ती है उतनी घौर किसी सड़क पर नहीं पड़ती । लेकिन इतना होते हुए मी हम काए दिन देबते हैं कि बारिश में इस पर पानी का आता है । नीषे से केंें निकल जाती हैं, घीर जगह जगहा उाइबर्रन कायम किए जाते है, जिसका परिषाम

यह होता है, कि हम को दिल्ली से मयुरा जाने में बो कि दो घंटे का रास्ता है पांच पांच घोर छ: छ: षण्टे लग जाते है, घौर यही हालत वापस घाने में होती। इसलिए में ख्बास तोर से घ्रापका ध्यान ईस नरक प्राकर्कित करना बाहता हूं ।

भाप इस पर सात हजार रुपये बर्च करने जा रहे हैं। मेरा कहना हैं कि भगर जल़त हो तो श्रोर मी रुपया इसपर माप बर्च करें, लेकिन इस पर विशेष ड्यान क्योंकि यह रोड हमारे वास्ते जिन्दगी का लिक है। पता नहीं हम को कब इस की विशेष जहरत पड़ जाए। यह रोड़ तो एतनी मजबूत होनी चाहिए जैसे कें डोवर से उ़नकिक की सढ़क है, प्रोर इस पर एक साथ छ: छ: वैहिकल्स चल सरें, इस पर बजनदार टैंक चल सकें घोर इसमें गट्ठे न पड़ें। यह सड़क हमको ऐसी मअबूत बनानी बाहिए ।

इतना कह कर मैं ह्न ठिमान्ह्र का. समर्थन नहीं करता।
Shri V. B. Gandht (Bombay Central South): Mr. Deputy-Speaker, I support demand No. 12 on behalf of the Defence services, effective-Navy, for Rs, 1.50 crores. A substantial portion of this demand is required for meeting expenditure on account of the upgrading of the rates of dearness allowance to the civilian employees as well as service ersonnel in the navy. We cannot, of course, grudge any fair treatment in terms of rate of remuneration for our navy personnel. Only last week we remember that the Finance Minister came before this House with his supplementary budget in which he had also asked for something like Rs 25 crores to meet the expenditure on increased DA to be paid to Government of Indla employees. That is comething which is to be expected.

While we are on this demand for the Navy, we might legitimately ask
the Defence Minister to tell us something more about why a decision was taken to buy the submarines which the Ministry propose to buy from Russia rather than from the traditional source of our supply, that is, Great Britain..

Shri Raghunath Singh (Varnasi): They are not willing to supply.

Shri V. B. Gandhl: No, no. We were told a decision to that effect was taken because the terms of credit offered by the British were not suitable. If that is so, of course the dec1sion has to be taken. But we would like to know something more. For. instance, were there any other considerations which outweighed, in the opinion of the Ministry, the advantages of buying from the traditional source? Was there the consideration of a more favourable price being offered by the Russians or the consideration of an earlier date of delivery, or the consideration of a better product being offered to us;

Now I would like to say a few words on demand No. 71 on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting. This amount is required for setting up the National Institute of Mass Communication. This is a very welcome step. I would take this opportunity to congratulate the present Minister of Information and Broadcasting on a certain freshness which she has brought in her approach to the task before her. Since her taking charge of it, there are new ideas and a new initiative in the Ministry. We whole heartedly support this grant. There is, howerer, one thing before I pass on to the other demands, to which I would iike to draw the attention of the House. There is usually a habit among offlcials in preparing their statements for this House to try and condense and say in a few sentences something which would ordinarily take a few paragraphs to bring out the meaning properly. Here I have an instance.
[Shri V. B. Gandhi]
On page 8 in the penultimate paragraph we find this statement:
> "The total expenditure on equipment, training of staff etc. during the current year is expected to be of the order of Rs. 13.44 lakhs out of which the Government's share is. estimated at Rs. 8.85 lakhs".

Here we are told what the Goveri:ment's share is going to be, name'y, Rs. 8.85 lakhs. The total expenditure is Rs. 18.44 lakhs; that leaves a balance of Rs. 9.59 lakhs to be made good by somebody. Who that somebody is is not clearly brought out in the statement. We can of courre guess-we are left to guess. We can guess because there - $\$$ some indirect reference to certain international organisations like UNESCO, Asia Foundation, USAID Mission etc. We can guess that probably some of the ise institutions are going to font the bill. I would only say that this Hopuse would always welcome a cle申rer statement, a statement which will be more intelligible to us generally.

13 hrs.
I' will only say a few words about demand No. 148-capital outlay on posts and telegraphs. It calls for a token provision of Rs. 1,000 . The background of this Demand is like this, that in the budget estimates last gear a provision of Rs. 27.04 crores was made. Then the Posts and Telegraphs fournd that they would need some more money. So, they came to this House in February with a supjlementary Demand for Rs. 5.10 crores, which was granted. Then, they reviewed their position and found that they would still require sume more money, in the amount of Rs. 2.25 crores. Now we are informed that all this additional expenditure was required becuuse they were accelerating their wollks programme, and they also had received and and impcrts
and materials and equipment from abroad. and they could carry on their work more expeditiously. That part, of course, we all welcome. The point I want to make is this. At the end of the year it was too late for tiem to get this Rs. 2.25 crores from the House, and so they put it off. They made up this sum of Ri. 2.25 crores in this way. They had a saving of Rs. 45 laks from last year's grants, and now they want to saike this Rs. 1.80 crores to pay the acivance which they had taken from the contingency fund of India, and this they propose to make good out of the saving that they expect out of the current year's grant to the extent of Rs. 1.80 crores. I just w.ant tc bring to the attention of this House these facts that last year they had a eaving of Rs. 45 lak's and this year, before half the year is over, they are envisaging that they would have a saving of such a large sum as Rs. 1.80 crores. That certa:nly is not a kind of budgeting that one can consider very flattering.

## बी रामाए़ ल़िए : उपाप्यक्ष महोष्य नि बिमांश्र नक्बर 12 जो कि किक्षें सबितेक, एफैक्टिष नेवी के बारे में है उस की भोर सदन् का ध्यान भाकषित करना बाहता 1

जहा तक हिन्दुस्तान की नो सेना का सम्बन्य है वह बहुत उपेकित रही है । पाज पाकिस्तान हंडोनेगिया पोर चीन से बो ज्यादा सम्पकं बकाये हुए हैं उस का मुक्य कारण यह है कि द्डोरोमिया के पास 6 सब मंरींस है, घीन के पास 28 सब मेरींस़ (1) पाकिस्तान के पास एक सवमेरीन है। हुमारे फस केवल एक ही सबमीरीन है उसे भी दो तीव महीने के वास्ते यू० के० ने द्रॉनग के बास्ते दिया है। प्रगर माप फ़ार्रटिग fिप्स के मांकड़ों को देबें तो उन मे प्रवीव क्षेता है कि चीब के पास 811 यूनिद्न

हैं, इंडोनेशिया के पास 238 यूनिट्स हैं, पाकिस्तान के पास 28 यूनिट्स हैं ओर हिन्दुस्तान के पास कुल 45 यूनिट्स बहाज की हैं। ऐसी भ्रवस्था में हमारी जो एफेक्टिव नैवी है वह इतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत कि उसको होना凶हिये । घगर भ्राज हमारी एफंक्टिव नेवी मजबूत होती तो हम ब्लोकेड कर सकते ये । श्रगर हमारी एफैक्टिव नेवी मजबूत होती तो द्वारका पर जो पाकिस्तानियों ने बमबारी की, प्रपने शिप्स से उस को हम रोक सकते थे । लड़ाई केवल टंकों घ्रौर लोहे से ही नहीं होती है लड़ाई भ्रात्मिक श्शक्ति से होती है भौर हमारा उस के ऊपर पूरा भरोसा है ।

श्रय्यूब साइब ने श्रपने स्टेटमेंट में यह जहर कहा कि वह हिन्दुस्तान के साथ युत्र पर हैं लेकिन हिक्लेरेशन घ्रोफ वार उन्होंने नहीं किया। उन का यह कहना बाइबिल के घब्दों में ठनठनाते हुए ठोल श्रौर क्षनक्षनाते हुए भ्रांज के तुल्य है । भ्राज जो वह् सीज फायर की बात चल रही है। इंटरनेशनल ला है । भ्रगर कोई मुल्क दूस रे मुल्क के साथ युद्ध करना है तो जितने प्रीवियस कमिटमेंट्स होते हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं भौर इसलिये भ्राज तक हिन्दुस्तान के जितने श्रीबियस कमिट्मेंट्स सीज़ फ़ायर के सम्बन्ध में प्रौर जम्मू तथा कश्मीर के सम्बन्ध में थे उन सब का श्रन्त हो गया है। जब सब का घन्त हो गया है तो कर्मीर के सीज फ़ायर का कोई सबाल ही पैदा नहीं होता है। यद्ध छंटरनेगनल ला है।

डूसरी बात में यहु कहना चहता हूं कि सीज फ़ायर लाइन किसी मुल्क में घर्षाव् घपने देष में नहीं होती है। बलिक सीज क़ायर लाइन एक देण हौर दूसरे वेण में होती है। उहां तक जीकुपाक्षाह करमीर प्रदेश का सबाल है वह हमारा भपना ₹थान है, हामारे देश का एक हिस्सा है, बह इमारी ीीज है मौर हमारी सम्पति 1265 (Ai) LSD-6.

है प्रोर भ्रगर हम उस को लेते हैं तो उस में सीज फ़ायर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

सीज फ़ायर का प्रश्न उठता है पंज्राब में । जहा तक पंजाब में हमारी फोज पहुंच चुकी हे, भगर कोई सीत्र फ़ायर की बात हो सकती है तो वह पंजाब के लिए हो सकती है। पंजाब का वह् एरया जो कि धब हमारे हाथ में भा गया है बहां सीज्र फायर हो सकती है। लेकिन कर्मीर राज्य में सीज़ फ़ायर करने थौर जनमत कराने का कोई प्रर्न ही पैदा नहीं होता है 1

श्रगर हिन्दुस्तान का कोई कमिटमेंट पहले रहा मी हो तो पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान के साथ वार की स्थिति डिद ेेपर को है जिसके कि कारण हमारा कोई कमिटमेंट प्रब न तो कर्मीर के सम्बन्ष में है पौर न पाकिस्तान के साष मौर न ही पू० पू० भो० के साथ रह जाता है ।

यू० एन० झो० का मी एक प्रस्ताव था कि पहलने पाकिस्तान घ्रोकुपाइड कग्मीर से भ्रपनी फोसंज को हटाये तब कोई दूसरा प्रश्न वैदा हो सकता है। भाज 18 वर्ष हो गये, पाकिस्तान ने यू० एन० घ्रो० की कोई बात नहीं मानी। उस की फ़ोज बहां पढ़ी हुई थी । हमारे सामने कोई द्रूसरा विकल्प नहीं था कि हम उस को बहां से हाटाते । पगर हमारे थर में कोई धुस भाता है भीर बहु किसी तरह मी हमा ? थर से बाहर नहीं जाता तो घंतिम बारा हमारे पास क्या रह जाता है ? घंतिम बारा हमारे पास यही होता है कि हम व्वरवस्त यक्ति का भाश्रय ले कर भपने बर को उन मे चानी कराते हैं।

तीसरी बात मुभे वह्र कहनी है कि यह युब हमारा सैद्यान्किक युता है। पाकिसतान बैकुलर स्टेट नहीं है। बल्कि बह

## [सी र्वुनाय सिह]

एक ध्योकेटिक स्टेट है। बहां हिक्टेटरशिप है। हिन्दुस्तान एक सैकुलर घौर उेमोकेटिक स्टेट है । हमारी सैकुलर स्टेट के बिलाफ बह एक ध्योकेटिक स्टेट है । हमारी डोमोक्रेसी के बिलाफ़ उन की छिक्टेटरशिप है । भाज हमें यह सोबना है । हम को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसानों को सोषना है, उैमोकेसी के जो प्रेमी हैं उन को सोषना है I बुनिया में यंमोकेसी जीवित रहती है या नहीं ।

मै भाप को तीन मिसाल देना चाहता हुं। डे मोकेसी जब जब जान्त रही है, चूप रही है तब तब दुनिया में ङिक्टेटरशिप का उत्थान हुपा है । यह ड्डमोकेटिक कंट्रीज दुनिया के हैं, जिनके कि कारण इटली घका । जिनके कि कारण जर्मनी बएा। जिस समय घ्रंबीसीनिया को मुसोलिनी ने लिया उस वक्त सारी डेमोकेटिक कंट्रीज बठे देखते रहे। नतीजा क्या ठुमा ? इटली संसार की एक बड़ी भारी ताकत हुई । घास्ट्रिया को जब हिटलर ने लिया तमाम ठेमोकेटिक कंट्रीज दुनिया के बठे देखते रदे। उस का क्या परिणाम हुम्रा ? हिटलर बैसा तानाशाह पदा हुपा । जापान ने जब चीन के मंचूरिया को लिया कौर पूर्ब बीन को लिया। सारे छेमोकेटिक घंट्रीज दुनिया के बैठे देखते रहे। उसका क्या परिणाम हुपा ? जापान मे यद छेढ़ा । तीनों देकों का ऐक्सिस बना ।

भाज दुनिया को सोषना है कि प्रगर बुनिया के डेमोकेटिकट कंट्रीज पाकिस्तान की मदद करने के वास्ते तैयार हैं, उस की सहायता करते हैं तो हम को सोचना थाहिये कि वह विश्व यद्य को प्रामंवण देते हैं । उनको सोचना चाहिये कि ऐसा करके बे बिक्टेटरशिप को प्रश्रय देते हैं जो कि दुनिया को पतन की दिशा की तरक से जा सकता ( 1 इस वास्ते मैं कहता हूं कि जितने

ड्रेमोकेटिक कंट्रीज वलं के हैं प्राज उन को हिन्दुस्तान का समर्षन करना धाहिये । नहीं तो क्रय्यूब साहब मी हिटलर हो सकते हैं। वह मसोलिनी हो सकते हैं। मीर वह्ह भी जापान की तरह से तानाशाह हो सकते院 1

इस लिये मैं निबेदन करना वालता हूं कि चाहे इंडोनीशिया हो, चाहे टर्की हो घौर जाएे ईरान हो, इन को पाकिस्तान की मंदद के लिए नहीं जाना चाहिये, क्योंकि हमारी वार घाडियालोजिकल वार है, हम लोग छेमोकेसी के लिए युद कर रहे है-पाकिस्तान एक धियोक्रिंक स्टेट पोर ठिक्टेटराशिप है, जब कि भारत एक ठेमोकेसी है ।

टर्की को यह बात याद रखनी चाहिये कि 1920 में टर्की में जब खिलाफ़त का पू वमेंट हुमा, तो हिन्दुस्तान में उस के समर्थन में दो दो लाख मादमी जेलों में गये । बिलाफ़त का सबाल कोई हिन्दुस्तान का सबाल नहीं था। उस वक्त हम को ख़िलाफ़ती कैदी कहा जाता बा। टर्की को वह बिन याद रबना काहिये, बब कि कमालपाशा को हिन्दुस्तान की उनता, हिन्दुस्तान बी कांश्रेष्ष पाटी ने पूरा समर्धन दिया। भाज हिन्दुस्तान की जनता यह जानना चाहती है कि 1920-21 में हम ने बिलाफ़त के लिए दो लाख म्रादमियों को जेलों में मेजा, टर्की का समर्थंन किया, तो क्या उस का उत्तर यह है कि भाज जब हम पर घाफ़त घाई है, तो टर्की पाकिस्तान की मदद कर के हम लोगों पर घत्याषार करने में सम्मिलित हो । घ्यन्यथा मारत सरकार को साइप्रस का समर्यन करना बाहिये ।

दरान के साष हमारे सम्बन्ष बहुत घच्छे रहे हैं। भभी उस वेश के साथ तेल ते सम्बन्ध में कुछ समझीते हर हैं। एप

लोग सोष रहे षे कि दरान के साष हमारी शिािंग कम्पनी का कुछ एक्रीमेंट हो, कोई जायट नाड़न बारी ही । घाब़िर दरान का हम ते क्या बिगापा है ? कुष्ष नहीं विगाक़ा है। जहों तक हम से हो सकता था, हमने ररान की सहायता की है । दरान के बाबराए पिछले दिनों हिन्दुस्तान में प्राये घोर हम ने उन का स्वागत किया।

इस लिये में ईरान, टर्की मौर इंडोनीएिया की अनता से यह घपील करना काहता हूं कि हिन्दुस्तन की जनता का उन के साथ कोई विरोष नहीं है मोर इस लिये वह इस प्रकार के कामों का विरोष करे । घफसोस है कि बिटेन की लेबर सरकार कन्जरबेटिब से मी कन्बरवेटिब बन गई \$1

भाषिर में मैं यह कहना बाहता हूं कि जबानो को हमारा घन्थवाद है। पभिनंबन है । बड़े बड़े जोरों के साथ माज पुद्य में रत हैं । भमी परसों हिन्दुस्तान की सब षिषिग कम्पनियों ने भोर सारे सीमन ने, काहें वे कम्बनिस्ट पार्टी के हों घोर बाहे सोर्शलिस्ट पार्टी या भाई० एन० टी० यू० सी० के हों, एक स्वर से कहा है कि हमारी पूरी ताकरत, हमारे सब जहाज, हमारे सब श्रादमी हिन्दुस्तान की सेबा के लिए पषित है। इसलिये हम उन सब का मी घभिनंदन करते हैं।

Shri Yallamanda Reddy (Markapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to invite your attention to Demand Nos. 123 and 787 regarding the method of giving loans to the State Governments by the Central Government for development activities. The policy is such that it hits the developmental activities and the big projects undertaken by the State Governments are virtually run down by the loans and grants of the Central Government. The Finance Commission has categorically stated that the interest on huge loana for
the river valley projects should be granted a moratorium and interest should be commenced to be collected only after the project had been completed. But the Government virtually begins to collect interest on the loans advanced for such projects soon afterwards and the State Governments are unable to fulfil their projects and development work in time.

In Andhre Pradesh they have undertaken a multi-purpose river valley project, Nagarjunasagar dam. The project was started in 1955-56 at a then estimated cost of Rs. 92 crores; because of increage in prices its cost has increased to Rs. 120 crores in the first phase; including the second phase it will come to Rs. 180 crores. Because of this increase the State Government find it difficult to flnance it In the Second and Third Plans they have spent about Rs. 100 crores on new installations and in the Fourth Plan they need about Rs. 50 crores. For payment of interest alone during the Fourth Plan period, they need about Rs. 40 crores. That means that they need forty crores plus Rs. 50 crores. The AnShra Pradesh Government have becn requesting for a long time that the Centre take over thig project as $s$ national project and finance it from the Central funds. I do not know why the Centre refuses this genuine demand by the State Government. Pending a decirion on financing that project as a national project, they were requesting sanction for an additional amount of Rs. 13 crores in the Third Plan period.

Mr. Depaty-Speaker: What is the demand on which you are speaking?

Shri Yallamanda Reddy: Demand No. 123, loans and advances to State Governments.

Mr. Depaty-Speaker: You are speaking on Excess demands; we are now on supplementary demands. We will take it up later on. Shri Liriaye.

बी मघु लिमये (मूंगेर) : उपाधयक्ष मह्दोदय, मैं मांग संख्या 12 के बारे में फुछ कहना चाहता हूं ।
fिछले बजट में हम लोगों ने नाविक सेना के लिए केबल 25 करोड़ र्पये का इन्तजाम किया था। श्राज-कल जो घटनाये घट रही हैं श्रोर ख़ास कर के पाकिस्तान को भमरीका के द्वारा जो पनष्टुव्री प्राप्त हुई है, उस ने हमारे श्रोबा मौर दारिका के इलाके में जो बमबारी की है, उस से पता चलता है कि हमारी सुरक्षा योजना में नाविक सेना का कितना बड़ा म ड़्व्वरूर्ण स्थान है। इस लिए नाविक सेना को मजबूत बनाने के सम्बन्ध में जितने मी सुमाव सुरक्षा मंत्रालय को श्रार मे प्रायेंगे, उन का तो हमें जह्रर स्वागत करना चाहिवे ।

लेकित सुरक्षा का मतलब केचल बइट में वैसे का छृन्तजाम करने तक हो सीमित नहीं रह जाना चाहिए। जहां तक पेसे का सबाल है, ₹धर तीन, साढ़े तोन साल से सुरक्षा पर हमारा बक़ र्व निरन्तर बत़ता जा रहा है । 1957 से 1962 तक, दूसरी लोक समा सी श्रवधि में, सुरक्षा अ्यवस्था पर जितना खरं हुप्रा है, उस से ढ़ाई या तीन गुना ल़ुर्चा 1962 से 1967 तक होने वाला है। इस के बारे में किती का भी बिरोध नहीं है, लेकिन में क ना चाहता हुं कि केवल सेना, नाबिक सेना या उवाई सेना के द्वारा ही हमारे देश की हिकाज्ञत होनी, इस तरह् हमें नहीं सोचना चाहिये । थय फोडी कार्य वही, फोज का इन्तनाम प्रोर इमारी किदेशन्नीति घोर हमारी राजनीf, की नीति साथ साथ चलेंगे, तभी जा कर सुरक्षा का मसला हल हो सकता है। सरकार की घोर से सुरक्षा के मामले में, ब़ास कर के उत्पाद; के मामले में, देश को भात्म-निर्मर बनाने के लिए जो प्रयास किये गये, बे तो स्वागताहं हैं, लेकिन भाज की षटनामों से पह बिस्कुल साफ हो

गया है कि इस मामले में हमें घौर ज्याद। तरक्की करनी चाहिये मोर जल्द से जल्द करनी चाहिये। क्या स्थल सेना, क्या नाविक बेड़ा, क्या हवाई दल तीनों के मामले में हमें जल्द से जल्द श्रार्म - निभंर होना चाहिये । इसके साथ साथ हमारी विदेश नीति का भौर राजनीति का भी सवाल ग्रा जाता है । भाज काश्मीर में घ्रोर पंजाब में बहादुरी के साथ हमारे जवान, हमाग फोजी दल लड़ रहा है । लेकिन घ्रगर हम ऐसा सोचेंगे जैसे पुराने जानाने में सोचा जाता था कि रक्षा का भार केवल एक वर्ण का है तो करीब एक नया चतुर्वण हम लोग श्राज देग में कायम कर देंगे कि लड़ने का काम, देश के बचाव करने का काम हमारे जबानों घ्रोर हमारी सेना का है पौर इसे बारे में सरकार का, जनता का प्रोर एस लोक सभा का कोई फ.र्तं नहीं है । क्रा $₹$ जो लड़ाई चल रही है पंजाब घौर काएमीर में उसके बारे में मुले यह कहना पड़ रहा है कि जब कि हमारे जबान, हमारी सेना, हमारा हवाई दल बहादुरी के साथ लड़ रहा है, वहां उनको मदद पहुंचाने के लिए जो प्रयास हमें करना चाहिये था वह भाज नहीं हो रहा है ।

पाकिस्तान का मामला, उताष्यक्ष महोदय, प्राप ले लें। जिस तरह का दा सामान्य दे जों के बीच में साड़ा हाता है, उन किस्म का यह झगड़ा नहीं है । 1947 में जब हम ने घ्राजादी हासिन की उस वक्त हम लोनों ने देशे के बटवारे को मान लिया । हुमारे देश के जो नेता थे उनको ऐ ना उगा कि प्रगर बटवारा मान लंगे तो हिन्द्र मुस्लिम का जो सबाल है, वह हृन हों जायेंगा घ्रौर इन दो नये राज्यों के बोv में शान्ति का रिश्ता कायम हो जायेगा। लेकिन जिस श्राघार पर यह बटरारा कहून किया गता, प्रठारह् सास की घटनाप्रों ने साबित कर दिया है कि वह पाषार बिल्कुल टूट गया है. हिन्दू मुस्लिम सबाल मी हल नहीं हो पाया है। पाकिस्तान बौर हिन्दुस्तान के बीच में, सरकार की कोसिकों
4. बाबजूष दोस्ताना रिएता कायम नहीं हुपा है। एक एक मसले को हल करने का प्रयास किया गया है लेकिन उससे मी मामसा नुलमने के बजाय विगड़ता घला गया है पोर बिगड़ता घला जा रहा है । भाज घन दो देशों के बीच में प्रोपषारिक तोर पर एसान किया जाये या न किया आये लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि उन में भाज लड़ाई बल रही है। ऐसी स्थिति में जवानों की प्रोर सेना की मदद करने के लिए सरकार के हारा कोई नीति का एलान होना बाहिये था घोर इस लोक समा को मी इस पर बहस करने का मोका मिलना धाहिये था। मेकिन भ्षाज जनता भोर हमारे मतदात्ता हम से पूछ रहे हैं कि लोक सभा क्या कर रही है। बहां पर नीति के बारे में बहस क्यों नहीं होती है । भ्राबिरकार मुरक्षा का सबाल केबल वंसे का सवाल नहीं हैं, केबल जबानों का सबाल नहीं है, केबल हावाई दल का सवान नहीं है, साय साथ नीति का भी सबाल है । अ्रभी हुमारे ग्रुनाष सिह्ह जी ने फहा कि यह वैषारिक संबर्षं है। में मी मानता हूं कि यह जो लड़ाई हिन्दुस्तान प्रोर पाकिस्तान के बीच हो रही है यह् वैधारिक लड़ाई है। में तो प्रागे जा कर कहूंगा कि यहि न केवल स्वतंवता की भोर जमहुरियत की लड़ाई है बलिक हमारे मुल्क में जां राष्ट्रीय एकता टूटो थी उसको कायम करने के निए यह लड़ाई है। ईस नरह का बात हमारे रयुनाय लिंह जां कहेगे या मैं कहंगा तो पाकिस्तान की जनता पर क्या भ्रमर होने बाला है। यह् बाक्य, यह जुमला तो प्रधान मंत्री जी का कहना वाहिये था, पाग्र्नां जी को कहना बाहिये था। लेकिन गक्कार की प्रोर से बार बार कहा जाना है कि. हृमात्रा उद्देश्य सीमित है। गुक्रारे को प्रदिरका मंत्री ने यहु कहा पा पोर गष्प्रपति ती का जों माषण भाकाणवाणी में प्रसाग्ति हुभा था उस में मी उन्होंने यह बहा या कि हृमारा बो उद्देख्य है वह सीमित है। सीमिन्त उद्देश्य

की पगर हम पर्षा करेंये तो मेरा यहु कहना है कि पंजाब में हमारे जो जवान लड़ रहे हैं या काप्मीर में हमारे जो जबान लड़ रहे हैं उनके रास्ते में रोड़े फटकाने का काम हम करेंगे होर उनके कपर जो हम ने बोमा डासा है, वह पधिक मारी हो जायेगा । मेरा यह कहना है कि पाकिस्तान के मसले को हमेशा के लिए मिटाने का पाज समय पा गया है। घन्तर्राष्ट्रीय स्थिति इससे ज्यादा प्रच्छी नहीं हो सकती है। इसका कारण यह है कि प्रमरीका की जो पाकिस्तान सम्बन्ही नीति बी वह नीति विस्कुस भसफस साबित हैई है मोर भमरीकी लोग ख्वयं यह़ महद्रूस कर रहे हैं। दूसरा जो बढ़ा राष्ट्र है, यानी सोवियत हस उसका हमारे प्रति हमद्वीं का उब रहा है। मिग विमानों की पैदाबार के बारे में पा पनबुम्बियों की सप्लाई के बारे में या दूसरी बीजों के उत्वादन के बारे में हस हमारी सहायत्ता करने के लिए तंयार है। इस बास्ते मैं घूछंना बाहता हुं कि क्या बजह है कि सरकार की मांर से नीति के बारें में कोई स्पप्टीकरण नहीं हो रहा है।

प्राज हमारे मिश्र ब।न श्रन्दुल गपफान बा जिन्होंने बरमों तक पाकिम्तान में जंलों की "हावा बाई" है, बार बार ब्यान दे रहं हैं कि हिनदृद्नान ने हमारे साय तो दष्षन मंग किया था, डाको मुधान्ने का मोका प्रा गया है। 1 नुनिन्नान के प्रम्दर विहांद्ध की जो णक्षियां है, कांनिभारी एंक्तियां हैं, म्बतधना की णनिलयो हैं, इनला हम क्यों मदद नहीं कर रहे है। क्रगर पस्रूनिन्तान के प्रद्य एक नया मांर्वा 'स्रूभों के वाना बड़ा किया जायेगा, म्वनंतना प्रोर जमहुगियत का, तो बथा उसमे हृाए जरानों कां, का घान वंजाय प्रार काए।!न में
 प्रवार पृर्वी बंगाल के. घ्दन्दर अमशृरिणत की जक्कित्र है। उसका पाकिस्तान में иलग करंब, उसकां स्वतंत्रता प्रहोन कराने हेतु सहायता देने कर, मृट बरनें का हृत 9 नाम क्यों गहीं कर रहे है? मेग मरषार के ऊर

## [भ्री मघू लिमये]

भारोप है कि सुरभा नोति के सबाल को उसने केबल बजट में कुछ कराए़ हपये की मांग तक ही सीमित किया है । जैसे बतुर्षं में कहा जाता था कि द्षविय लोग लड़ने का काम करेंगे घोर बाको लागों के ऊँ इसको जिम्मेदारी नहीं है, उसी तरह से श्राज सरकार का मो पह दृष्टिकोण है कि लड़ने का काम जवान करेंगे, लड़ने का काम लोक समा नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगो, जनता नहीं करेगी। भी षाहता हुं कि सरकार घ्रपने युद हेतु को स्पष्ट करे पोर विदेशा। ताक्रों के छारा हमारे ठार जो घनुषित ठंग से दबाब हाला जा रहा है, उसका हम उट कर मुकाबला करें। घगर लंक समा घवने विषारों को, श्रपनी भाषनःओों को घ्रघ्घी तरह् व्यक्त करेगी तो किसाँ भा देच ति को, संयुक्त राष्ट्र संब का पोर मुरसा सरिमित को मा दिम्मत नहीं होगी कि हिन्दुस्तान के करर वह् दबाव डाले मोर भाज तक जो पूच्खे काम जबानों ने किंये हैं, उनहो मिह़ी में मिला दे ।

Shri Joachim Alva (Kanara): Sir, I rise to support the supplementary demands, and in supporting them, I want to refer Demand No. 12, Defence, Effective Services-Navy, Demand No. 71 in regard to the Ministry of Information and Broadcasting and Demand No. 133 regarding the Ministry of Industry and Supply. The question of our defence has already been touched by my predecessors, Shri Raghunath Singh and others. I would here like to pay an unstinted tribute to the Indian Air Force. We also owe a debt of gratitude to the British Royal Air Force in this connection. The pioneers and pilots of the I.A.F. have been taught and inspired by the great ideals of the Royal Air Force to whom the late Mr. Winston Churcill paid a golden tribute when he made that historic declaration: "Never did so many owe so much to so few". The time has come in the security of our land when we might have also to say that we

Indians, who are so many, many millions owe so much to so few a people who have achieved great deeds.

In regard to the Demand in respect of Defence, Effective Services-Navy. I want to touch upon the question of submarines. It was the declared policy of our late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru, that we shall not have a submarine; that we shal not go in for nuclear warfare; that non-a lignment was the shield of our great policy. But times have changed; the times have been revolutionised. There is no gratitude in politics. Take Indonesia and China on whom we burnt our boats; we took up China's advocacy in the United Nations; in respect of Indonesia, we did not allow the Dutch planes to fly over India to go to Indonesia and thus we had a small hand in freeing Indonesia; but they have all turned their back on us. We shall have to guard the Indian ocean and the Arabian Sea. Every inch of these seas is in danger. And when Vishakhapatnam has been bombed, it is time for $u_{8}$ to possess submarines which can easily go under water and over the sea. We have trouble from Indonesia. Indonesia has laid claim to the island of Nicobar. When there is a threepronged drive which may come about sometime later when we will be in danger at the hands of China, Indonesia and Pakistan, then indeed we shall have to mount guard our seas.

We shall need about a dozen submarines perhaps, when we have none today. The British offer was on their own terms. All the powers of the West, the NATO powers especially, are playing their game. We have to be a self-reliant nation. We can neither depend on Russia nor America or Britain. We shall have to be a self-reliant nation, and the more we are self-reliant, the better it is for us. Whoever smilingly hands over a submarine or an aircraft carrier or other
implements, we shall accept them for price and nothing conditionally.

We have seen how helpless we have been against the tank attacks of Pakistan. When they have 500 Patton tanks gifted by America, it was time that we thought of having at least a hundred tanks of equal calibre. This Parliament would never have refused any grant, supplementary or otherwise, for the purchase of a hundred tanks, and hundred tanks of quality and fire power and invinclibility. If they have 500 Patton tanks, it was the duty of the Defence Ministry in the past, or, at least even now, to have armed ourselves with at least a hundred superior tanks, if not a thousand.
Ours is a country largely and essentially for a land army. The fate of the country will be decided by the land army. When the land armies are locked up in battle, it is time when we had tanks. In the old days we had elephants, and the age of elephants has passed away; we had them a thousand years or some hundreds of years ago. It is the tanks that have come now and we ahould have the best of tanks at our disposal. Whatever loopholes might have been there in our defence in the past, it is time now that we armed ourselves with submarines and tanks and aeroplanes.
Our production in respect of the Air Force has been wonderful. The aeronautical production has been of a high order, and our people in the Hindustan Aircraft have rendered an excellent account of themselves. And even the Pakistan High Commissioner in London was forced to admit that we are armed well and that our ordnance factories are doing quality production. The foreign papers have gone to the extent of saying that the proportionate defence capacity between Pakistan and India was $1: 5$ and that when the point of $1: 8$ was reached by India, Pakistan will be wringing its hands. But that is a matter of small comfort to us. What I am concerned today is to say that when the red signal has been given in

Visakhapatnam it is time that we looked forward on that side of the ocean and felt that our defences will become perfect and fool-proof, that we do not throw up our hands in despair and that we defend our shores. I have often and constantly said in Parliament for the last fifteen years that we should possess a navy which will guard all our shores and an air force which will be stronger and greater than that of all our neighbours put together.

I shall now come to the point of Demand No. 71. We also want to pay a tribute to the All India Radio. They have been doing an excellent and magnificient job through the radio at this particular time. But that itself will not be enough We do not want commercial advertisements to come into the radio; we do not want commercial advertisements to come into our television. Commercial advertising has run amuck into western television, and even litile children, British and American, do not like it. It grossly disturbs their sense and continuity of tones on T.V. We do not want those advertisements; we want the full, uninterrupted story. It was the policy laid down by Jawaharlal Nehru that we shall not have commercial advertising. It is now coming in a small way. If we open the doors of commercial advertising to the commercial magnates, to those who are enthusiasts for commercial advertising, we will be going against that policy. We want our population to be more and more educated. We want our radio sets to be given to the countryside, to be given to the villagers; we want our radio sets to be fixed or given or donated unto every corner in our country to the poorest eitizen. But when once the commercial magnates, who can throw their millions of advertising down on our radio, come into it, the days of quality of the radio will be over. We have to tra.prove the quality of the radio and put it at the highest standard. We have a challenge. We must draw our boys and girls into the great

## [Shri Joachim Alva]

dances and songs and dramas which can re-create a new life of the two thousand years. The Russians today have poured out thousands and thuusands and crores of roubles on their songs and dances and dramas. Tume was when Austria, France, Germany and Italy led the world in music in the west. Today that is not so. Why is it? Because Russia is training her youngsters and throwing its roubles on its songs, dances, operas and dramas. And they are able to put up even two hundred people on the stage. We could do that provided we spend the money. We have got buys and girls who can sing in unison, who can do wonderful chorus, and we can show that we are equals to any one in the world, provided we spend the money. But we are not going to ask the commercial magnates to give us money to improve the radio. It is the national duty of the Government to find the money from the people and to put the radio at a high standard.
Lastly, in regard to the demands of the Ministry of Supply, they want a aum of Rs. 2 crores for a company, the Triveni Structurals. Why do you want to come in the middle of the year and ask for money for a company? Can't you wait for the budget? Ask for more money for defence, for the army navy, for the air force, and we shall give it. But why two crores for a new company? We could wait. And, Sir, I am concerned about the quality of the direstors that are being stuffed into these companies, retired officers. One officer asks the other, "you scratch my back and I will scratch your back", and it goes on like that. I am sorry to use a vulgar phrase. Pardon me please. Sce the whole list of the directors in the publicsector companies, how many retired officers there are, men who go home and do nothing else, men who arc appointed as chalimen of companies who have no dynamism, men who have no grit, men who have no drive, men who cannot speak or act. Theie are competent men in the industrial
and even the private sector. Make a list of one thousand such young men and call them up, just as you have made a register of scientists and engineers. There are young men of forty or forty-five who are ready to serve as directors. Call them up. They may be part-time directors, but you will be assured of their pairiotism and loyalty and ability unto the interests of the country. It is time you did that. And I hope the new Minister, Shri T. N. Siagh, young and dynamic as he is, will see to it that he has a list of such young men who are capable, patriotic and appoint them as directors. The days of the old fossils, old fogeys, retired railway chairmen and retired officers are gone, and these companies should now be able to deliver the goods and Industrialise India.

बी प्रकाशबोर जास्श्री (बिननों) : उपाष्यक्ष महोदय, मैं मांग नं० 12 के सम्बन्त्र में कुछ कहना चाहता हूं 159 में सैनिक थोर अ्रसंनिक करंचारी जो नो सेना में काम करने वाले हैं उनके बेतन, घत्तों श्रोर दूसरी सुनिधापों के सम्बन्ध में 1 करोड़ 50 लाख्ब र.० की व्यवस्या की गई है। प्राज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए घीर उन की सेवामों को ध्यान में रखते हुए, दे : में कोई व्यक्ति इस प्रकार का नहीं हो स। ता जो इस मांग का समरंन न हों । लेकिन साथ ती साथ मैं सरकार से एक दूसरी बान भी कहना चाहता हूं । जेस 1 भ्रभी मुम से पूर्व कई मित्रों न सरकार का ध्यान इस थोर भ्राकषित किया है कि पाकिस्तान के माक्मरा ने हमें कुछ भ्रारम निगीक्षण क लिय मी विवश fिया है कि हम श्रपने देश की प्रान्तरिक स्थिति के सम्बन्ध में प्रोर घ्रपनी सैनिक तैवरियों के सम्बन्ष में भी फिर से विचार करें। विशेशकर जो हमारी समुद्दी तैयारियां है, जिन में पनडुब्बियां माती है होर उसी प्रकार के द्वूसरे उपकरण भाते है उन पर विषार करें। मे नहीं कह गकता $f$ हि जो हमारा किटेन से ननडुम्बिया लेंन का विषार बा उस को स्वगित कर के स्स के साघ

क्यों बात चात कलाई गई । इस में कहा यह जाता है किं कुछ वैसे भादि की इस प्रकार की सुविधायें थी जो स्स से मिलने की हमें माशा थी इसलिये हम ने उन से बात चीत भारम्म की । परन्तु ₹रा घनुमान है कि उस के पीठे राजनीतिक कारण कुछ प्रधिक हैं, पैसे सम्बन्धी कारण उतने प्रधिक नहीं हैं

ऐसे समय में जब हमारी सीमाभों पर कारां घोर से विर्पति के बादल मंडरा रहे हैं, हमारी सरकार को धोर हमारे देश के नेतामों को राजनीतिक कारणों को बीच में ला कर तैयारियों में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं धाने देनी चाहिये । घब मी घगर सुबह का भूला शाम को घर भा जाये तो उसे मूला नहीं कहा जायगा। ढारिका घोर घोबा में पाकिस्तानी पनडुब्बियों ने जो भाक्रमण किया है मोर जो विनाश किया है, उसको ध्यान में रखते हुए भ्रब भारत सरकार को भ्रविलम्ब कुछ निश्चय $ए 7$ लेना चाहिये प्रोर पनडुब्बियों के सम्बन्ध में उचित अ्यबस्था घीध्र करनी चानिये। वयंकि इं डोनेशिया म्रोर पाकिस्तान के भापस में गठबन्धन से हमारे लिए भौर भी चुनोती का सामना हों गया है। इसी दृष्टि से हमें इय संबन्ध में fिचार करना चाहिये ।

दूसरी बात में यह कह्ना चाहता हां कि इडोनेशिया ने पाकिम्तःन को महयोग देने का जो ग्राश्वारान दिधा है उस का देखते हुए भ्रडमन जौर निकोबार द्वीप समूह की मुरक्षा के सम्बन्ध में मी हुम को घपने प्रयत्न नहले से ग्रीर श्रधिक बहुा देने चाहियें । क्योंकि पीछे भी वहां इस प्रकार की नोकार्ये बबी गई यंी जिन के लिये प्रतिः क्षा मत्री ने यह् कहा था कि किस दंश की नौकायें वह था इस सम्बन्ब में जानकारी नह़ी मिल सकी। ईंडोनेनिया की इस घोषणा के बाद जों उस ने पाहिस्दान के समर्यन में म्रब की है हैमारी प्रांयें घहल जानी चाहियें घोर हमें सोचना चाहिये कि उस के पड़ोम में पड़ने बाले छू दीवों वा लाभ किसी शानु देश कं: न मिल ₹० 5 वृधि मे ही हम संनिक तंयारियां करे।

मैं इस सम्बन्ज में दूसरी बात यह कहना बाइूंगा कि जो युद्ध इस समय हमारा पाकिस्तान के साथ चस रहा है उस में हमारी स्पल सेना घोर बायु सेना ने जो सराहनीय कार्य किया है उसका मुपरिणाम इस समय यह दुपा है कि धान्तरिक दृध्टि से इस समय तरह तरह की कठिनाइयों के बाद भी भाज किसी अ्यक्ति की जिहबा पर कठिनाइयों की चर्षा नहीं है । सब को एक ही ब्वात इस समय विबाई दे रही है जैसे महाभारत में घजुँन को केवल f. डि़ा की प्रास्त विललाई दे रही थी। सारा देश एक स्वर से सरकार के निर्णयों का समर्थन करता है । उस का वद्द कहना हैं कि कुछ मी हो, मारतीय सेनायें, भारतीय जवान जिस बहादुरी के साष पांकिस्तान के मोर्षो पर मुकाबला कर रहे हैं, जहां वह हम सब की मौर से बधाई के पाब्र हैं बहां सरकार के घौर सेनाप्रों का निर्णप भी हम सब के साघुवाद का पाब्र है। लेकिन जहां सरकार के इस निर्णय पर प्रोर सेना के ऐसे साहसिक कार्यों पर सारा देश एक स्वर से उनका साथ दे रहा है वहां ध्यान गहे कोई इस प्रकार की मूल न हो जाये कि सनिक मोर्चों पर तो हम विजय प्राप्त करें लेकिन कटनीतिक मोर्षें पर हम किसी प्रकार की चक करवें जिसका दुप्पर्णाम कच्छ की तरह भ्रागे चल कर फिर हुमें मोगना पऱे ।

भाज ही प्रात:काल मुले एक महिला का पत्न प्राप्त हुपा है उस का जबान बेटा इस समय हमारी वायु सेना में कार्य का रहा है । उसने ब ड़े दु:ख्ब मरे णब्दों में लिखा है कि में उन मा ता घंं में से हूं जिन को श्रपने बटों की जबानी कब चह़ी प्रोर कब समाप्त हुई इसको देखने का प्रवसर नहीं मिल पाना, लंकिन न हमें इस बात का गीरव भी है कि हमारा बेटा देश की रूका के लिये, भारत की प्रमंहना के लिये सराहुनीय कारंयं कर ग्हा है । पर इतने बड़े बलिदानों के बाद या हतने च्याग पोर तपस्या के बाद पगर हन बलिदानों पर सर्कार ने कहीं कूटनीतिक भूल कर के उन पर मिट्टी जाल दों तो में उन मामों में भी हूंगी बो
[श्री प्रकाषावीर जास्त्री]
जगह जगह जा कर देश में दूसरी मातामों से कहेगी कि घपने बहादुर बज्चों को भारतीय सेना में भरती होने के लिये न भेजो, 1 क्योंकि जिन बलिदानों से हिन्दुस्तान में ध्राज एक साहस के वातावरण का संचार हुमा है, देश में एक गौग्वपूर्ण भावना का उदय हुभा है सरकार कूटनीतिक भूल कर के उस में किसी प्रकार की दुषंबता कहीं न कर दे ।

इस के लिये मेरा एक सुझाव है, घ्रोर वह यह कि जैसे हम इस समय सैनिक मोर्चों पर सफलता प्राप्त कर रहंहे हैं उसी तरह से जो इस समय हमारे यहां संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेकेटरी क्षाये हुए हैं, जिन के साथ हमारे प्रधान मंबी, विदेश मंत्री भोर दूसरे र्यक्तियों की चर्चायें चल रहे हैं उन से हम बात जलहर करें पर जैसा समाचारपत्नों में प्रकाशित ठुश्रा है कि पाकिस्तान की मोर से जन के सामने तीन शतँ रखी गई हैं, हम भी कहुं कि तीन घर्तो पर युद्ध छन्द किया जा सकता है। हमारी घ्रोर से भी सेकेटरी जनरल के सामने तीन घतँ रखी जानी चाहिए । भच्छा यह होता कि प्रधान मंन्नी जैसे दूसरे प्रवसरों पर सभी दलों के प्रमुख् व्यक्तियों को बुला कर परामर्श फरते हैं, वैसे ही इस श्रवसर पर भी उनको बुलाकर कुछ परामर्षा करते कि सेकेटटी जनरल क थांट भा रहे हैं, भारत की श्रोर से हमारा किस प्रकार का पक्ष उनके सामने भ्राना चाहिए। लेकिन बहुत सम्भव है कि प्रधान मंबी ने यह निश्चय किया हो कि पहले सेकेटरी जनरल का मन जान लें, उसके बाद वह श्रपने सहयोगियों का मन जाने । लेकिन में भारतीय जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते चाहता हूं कि घाज देश में जो मावना है, उसके प्रनुरूप हमारी घोर से सेकेटरी जनरल के सामने जो तीन मांगें भानी काहियें घौर उनके पूरा होने के बाद ही हमें युप विराम की बात माननी बाहिए वह बताऊं।

पहली मांग तो हमारी यह होनी काहिए कि राष्ट्र संष पाकिस्तान को हमलाबर

बोषित करे मौर मारत पर बलात् थोपे गये इस युख में हमारी हानि का पाकिस्तान से हर्जाना दिलवाये ।

दूसरी मांग हमारी यह होनी चाहिए कि पश्चिमी पाकिस्तान में जिस दिन घौर जहो भारतीय सेनाम्रों की जबाबी कारंवाई रकेगी भ्रब युद-विराम रेबा बह ही मानी जायेगी। इस रेखा पर घ्रयवा जहां भ्रभी घन्तर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंबन किसी घ्रोर से नहीं हुमा है, वहां पाकिस्तान को किसी भी प्रकार के म्रा₹्रण न फरने की गारंटी देनी होगी। घौर

तीसरी मांग यह होनी चाहिए कि जम्मू धोर काश्मीर राज्य का पूरा क्षेत्न जो मारत का प्रविभाज्य भ्रंग है उसके किसी मी भाग में पब कोई बाहरी सेना या सिपाही नहीं रह सकेगा ।

भन्त में मैं एक घीर बात कह कर बैठ जाना घाहता हूं। सन् 1947 में हम से जो भूल हो गयी उसका प्रायशिचत हम को सन् 1965 में कर लेना चाहिए । विशेष कर पंजाब के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं । इसका पंजाब नाम इसलिए पड़ा कि इसमें पांच नदियां बहती थीं। लेकिन हिन्दुस्तान के पास जो श्राज पंजाब का भाग है उसमें केबल दो नदियां हैं सतलज प्रौर ब्यास हैं। बाकी तीन नदियां, रावी, चिनाव प्रोर झेलम भाज पाकिस्तान में हैं। मेरा सुक्षाव है कि कम से कम इस युद्ध का यह परिणाम तो निकले ही कि उन तीन नदियों में से कम से कम एक, राबी फिर पंजाब में था जाय, श्रौर यह भाग दो भाब के बजाय तीन प्राब हो जाये ।

बी मुहम्मब ताहिर (किशनगंज) : जनाब किप्टी स्पीकर साहब, मैं किफेंस थोर इंडस्ट्री की जो हिमांड है उसके बारे में कुछ उसकी ताई्द करते हुए, कह्ह देना चाहता हूं।

किफेंस के बारे में हमारे दोस्त घी रशुनाथ सिह, त्री प्रकाषबीर जास्ती पौर

इूसरे दोस्तों ने जो कहा है उनके एक एक नक्श की में ताईद करते हुए यह फहंगा कि दुनिया में जितनी किस्म की छुकूमतें हैं उन में जम्हूरियत सब से ज्राला मोर कीमती है रसमें कोई पाक नहीं है, भोर तारीब हमें यह बात बताती है कि घगर कोई हकूमत जम्हूरियत से टकराती है तो वह बुव पूर पूर हो आती है ।

भाज पाकिस्तान या पयूब साइव का यह कहना है कि हमारी स्टेट एक इस्लामिक स्टेट हैं गलत है। मे कहता हों कि ऐसा कहना इस्लाम को घोबा देना है क्योंकि इस्लाम fिक्टेटरणिप को नहीं मानता । कुरान ब्युद घस बात को कहता है कि मुलक में किसाद न फललाषो । हन दोनों हैपमों के बिलाफ यह गलत हरकत पाकिस्तान ने की है। उनको मालूम होना चाहिए कि जो फिसाद उन्होंने फंलाया है इसको मिटाने के लिए हिन्दुस्तान का बन्बा बन्बा प्रपने को मिटा देने को तैयार है। इस मूल्क में कोई छस फिसाद को मिटाने में दरेग नहीं करेगा वहां तक कि ऐसा करने में फसाद या फसाद करने बाले मी मिट जायें ।

हन बातों के बाद में एक पर तरक घ्यान दिलाऊंगा। हमारे दोस्तों ने कहा कि हमारे डिफेंस में बहुत सी कमियां हैं। हकीकत में हर मुल्क को चाहिए कि घ्रपने किरेंस को मजबूत करे ताकि कोई दुगयन उसकी तरफ भ्राब उटाकर न देब सके। इसलिए मै घपनी हुकूमत मे कहंगा कि जहां तक जल्द भुपकिन हो सके हॉ कमियों को पूर किया जाये । हमारी जम्हूरियत दुनिया में सब से बड़ी जम्हुरियत है थोर मृमे यकीन है कि जो इसदे टकरायेगा वह बुद तबाहा हो आयेगा।

इसके बाद में बो तीन लपत्र घंब्ट्री के बारे में फहुंगा । रहन्द्री के जरिए हम को हर किस्म की बीज मुल्क के लिए वैदा करना जाहिए बुमूसन इस जमाने में जब कि हमें बहुत सी चीसों की जस्रत है ।

एस सिलसिले में में घह कहना चाहता हुं कि हुपारी हुमूत की इस मामले में बिहार, भोर बुसूसन नार्य बिहार, की तरफ तबअ्जाइ नहीं हैं। बहां इंख्ट्री का कोई सामान नहीं हैं। विहार गबनेमेंट को मी इस बारे में शिकायत है मोर हमारे १ीफ मिनिस्टर साहब जब यहा भाये पे तो उन्होंने वह जायज भिकायत की यी कि नार्य बिहार की तरफ घ्यान नहीं दिया जाता। न बहां प्राबेटे सेष्टर की रुंस्ट्रीब हैं जोर न पर्कलिक सेषटर की सिषाय एक बरोनी के फारबाने के । बहां से प्राइवेट लोगों की इंब्ट्री के लिए लाइसेस देने की दरबास्ते पाती हैं पौर उन को बिहार गबनेमेंट मी रिकमेंड करती है, लेकिन बावडूळ इसके मुक्षे क्रफसोस के साष कहना पह़ता हैं कि उस तरफ कोई तबज्जह नहीं दी जाती जिसका नतीजा यह है कि नार्य बिहार इस मामले में बिस्कुल fिछछ़ा उुपा है। मैं मिस्टर साह्र को जो कि हमारे कि्टी मिनिस्टर हैं पोर जो बुद नार्य बहार के रहने वाले हैं कहना जाहता हृं कि बहा रस तरफ घ्यान दें तारि नार्य विहार में पर्लिक सेक्षर परर प्राइकेट सेष्टर की दंड्द्रीज फलें फूनें।

भमी हमारे एक बोस्त ने कहा कि इलाहबाब में नैनी के पास एक बहुत बड़ी छंब्ट्री कायम की जा रही है, उसे उस जगह कायम न किया जाये, उसे बह़े शहर के पास कायम न किया जाये क्योंकि उसे ख्वाने की किक फरनी होगी। उन्होंने कहा कि उसे कहीं दूर देहात में या जगल में कायम किया जाये । मेरा सजशन है कि उसे नाषं किख्हार के किसी अंगल या गांब में लगाया जाये होर जलाह्वाय के पास नैनी में त बनाषा आये तो बेहार होगा।


تلامس اٍ انتسعى كى هو كماند مهى اس ع بار< مه كهو باتهى
[شهو مسمی طلمر]
 جامیا هو -
 ثوست شُرى ركهوناته .
 W W كى مهى تالهد كان ها



 بكاتى
 - جهر هور هو جاتى ما
(آت باكسهان 4 ايوب مامب كه اسامك استهـ


 كو كها
 4

 .




كه إيا كا - كرن ,لا بهى مت جالهي

أن باتّ



 كو مطهوط كر< تاكه كونى دشهن اس
 الس لـُ مه الِ

-


تهالا شو جائه 8 .


- انتستِ

- 

خصرصا اس زه

b.روت ad -

اس سلسل مهن مه
 اس معامله مهى بها, - اور خمرما

 e

 تو انهو

 Sc انتسعريز ثلـي الو نه
 , رهل



 roil نهی دی جاتى - جس كا نها
 بالعل



 )
 - بهوله

الهیى مـار< الهك دوست


 ن
 هوكى - انهب


$$
\begin{aligned}
& \text { نارتث ي+ا } \\
& \text { مهى لعايا هائُ - الوا الهأهاد }
\end{aligned}
$$

Sheri P. C. Borooah (Sibsagar): Sir, rise to support the supplementary demads. While doing so, 1 would like to make some observations about Demaid No. 36. In the footnote, it is stated that the opium crop this time matured earlier and therefore they had to make arrangements to buy it earlier than usual. It is a very good thing. Whether it is earlier crop or later crop, government must be very quick in taking over the opium from the cultivators. Otherwise, the unsophisticated cultivators would full a prey to those who deal in smuggled opium. In Assam, this surreptithous trade of selling and purchasing smuggled opium is very rampant. Not a day passes without some newspaper report about smuggling of opium. It is very rampant, because a few of the hill and some plain tribes still smoke opium. They cannot do without it. They purchase opium at fabulous prices fr mm the dealers who deal in smuggled opium. So, I want to stress that not only should the opium be taken over from the cultivators without loss of time, but the security measures taken should be such that opium cannot reach the hands of smugglers to be sold in Assam and in sub-Himelayan terrain. In Assam, it is said that a man who has a little bit of quick money is always suspected to be a dealer in smuggled opium. Therefore, I submit that strict measures should be taken to see that opium does not pass out from the States where it is cultivated.
Regarding Demand No. 7, I welcome the setting up of the Institute of Mass Communication. But I would like to know why it is necessary that it should be confined to the employees of the Central Information
[Shri P. C. Borooah]
Service and equivalent publicity posts of the Government of India and of the State. Why should it not be open to others also? I wish that it should be open to others also. These are my two suggestions, which I hope, will receive due attention.
The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri C. R. Pattabhi Raman): Sir, hon. members have referred to the Institute of Mass Communication. Very briefly I will give the outline of it. In March, 1962, in consultation with the Planning Commission, the Ford Foundation were requested to arrange for a team of experts for examining the question of setting up of an Institute of Mass Communication for the training of personnel. The study team arranged through the courtesy of the Ford Foundation came to Indja, in the beginning of 1962 and made a detailed study of this problem in consultation with this Ministry, other interested Ministries and the State Governments, and submitted a report.

The basic recommendation of the Study Team is that an Institute for advanced study in mass comunication should be established in India with responsibilities for training, research, consultation and reference service.

This institute has been established on the 15th August, 1965. The inauguration took place on that date. It is an autonomous organisation under this Ministry and it is registered under the Registration of Societies Act. The proposed Nehru University will also be approached for its recognition in accordance with their relevant Ordinance. This institute will undertake training of the State and the Central Government officials of the Information Departments and will condut courses for the basic training for existing members of Information Services. It will also arrange from time to time seminars on problems connected with mass communication, information and publicity.

In due course, the question of making available the facilities for training and research in the Institute to the private sector will also be considered -not just now.

The House will be interested to know that today we have as many as 650 officers in the Central Information Service who are inter-transferable in different media units of this Ministry.

To begin with, the training activities of the Institute would include (a) one basic course per year for fifty officers (for new entrants to Grade I to IV of the Central Information Service) and equivalent publicity posts in the Government of India and officers not below the rank of District Publicity Officers in the State Governments/Union Territories and (b) two courses per year for inservice training of four months each to 50 officers already employed on work of publicity.

Actually, we have asked for an amount of Rs. 8.85 lakhs by way of Supplementary Grant. It is expected that in due course the foreign experts would be obtained through the assistance of UNESCO. Asia Foundation, U.S., AID Mission etc. The cost of equipment, training of the staff etc. during the first year may amount to about Rs. 16 lakhs, but could be of the order of Rs. 1.58 lakhs for the next three or four years. It is expected that this would be met out of the assistance to be provided by UNESCO, Asia Foundation, US AID. etc.
Finally, I only wish to say that the training in mass communication is a highly specialised and technical type of training and requires a separate institute. However, to give the institute the benefts of general atmosphere prevailing in a university campus, and to beneft from exchange of experience between 'professors and lecturers, the institute. which is to be an autonomous institute, will be amliated to the proposed Nehru Uni-
versity and eventually located in the campus area where land has been provided for it by the Ministry of Fducation.

Shri U. M. Trivedi: Sir, the question that ought to have been answer$e_{d}$ is something different. The hon. Minister has read out the explanatory note that is given here. Of course, he has added something also. But the point at issue is this. Why is it that a registered society has been formed for the purpose of imparting knowledge of such a high type, teachnical type and concerned with acientiflic development? Why is it that such courses have not been started in the universities themselves when grants have been given to the universities to obtain the necessary personnel for this institute? Why is it that by the back door all the officers have been shunted in and provision made for securing employment for them? Why is it that the ordinary public has been kept out of it? Why is it that this has not been kept open for others also to come into the picture?

Shri C. R. Pattabhal Raman: In the first instance, to ensure autonomy it has been registered under the Socleties Registration Act. Later on, as I have indicated, the idea is to situate it in the campus of the Delhr University. We have got land for it and this institute will be located in that very site.

## The Minister of Eleavy Engineering

 and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh): Mr. Deputy-Speaker, Sir, some hon. memebrs have referred to the Supplementary Grants asked for in connection with the Heavy Structurals Projects at Naini. Some criticism has been made about its location. I would like to point out in the very beginning that in all locations of projects we appoint location deciding committees who go into the various locations offered $b y$ the different States and make a choice on merit. I think the principle enuniciated by thehon. Member, Shri Trivedi, that every public sector project should be located in the jungles or far remote areas cannot be accepted because in that case we will be loading the dice heavily against the public sector projects. One of the difficulties in most of our public sector projects today, as far as I can see, is that there $i_{s}$ substantial expenditure on overheads. We have to create all social overheads de novo. The project has to bear all such costs because the Parliament has directed that all costs in that respect should be debited to the project itself. The result is that there is a very heavy capital structure and for that large investment the returns become very unfavourable. I see no reason why public sector projects should be specifically picked out for this kind of treatment. In any case, I can say that in most of the projects we do follow the principle of dispersal and diffusion. If that is the object of the hon. Member, I fully agree that an attempt should be made to distribute them in all the States.

Some hon, friends spoke about North Bihar. North Bihar is a very picturesque area inhabited by very intelligent and hard-working people. I am sure they are going to have some projects there also. As a matter of fact, the Baruani project is in North Bihar. There are other projects also under consideration. The Fourth Plan programmes have yet to unfold themselves. I know that with powerful advocates of North Bihar here in this House nobody dare iknore its claims.

In regard to other States also, every attempt is made to diffuse the industries as much as possible and widely disperse them. We are working towards that objective. But, if some project is located in a particular State after due consideration and some other States start taking objection to ft , the very purpose of proper diffusion will be defeated. Therefore, it was
[Shri T. N. Singh]
after full consideration by the experts, who advised that this is the most suitable location out of various locations under consideration, that we selected this location.

I may add, Sir, that provision was initially made for this project under a different head. We are only trying to charge it to the new company itself. At the time when this project wa ${ }_{s}$ started or negotiations were taken up with the voest people, we did not know when it was going to be formed into a company. Very soon, this year, our talks progressed- I am glad to report-and $w_{e}$ have been able to form a company regularly for this purpose. Therefore, it has been thought proper now, now that the company has been formed, that this sum should be transferred to this project straightaway.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, what has he said about North Bihar? He has only said that it is picturesque.

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu): Mr. Deputy-Speaker, Sir, a point was raised by my hon. friend, Shri Trivedi, with regard to Demand No. 36. He has charged the Government that we have brought political pressure in extending the area of cultivation of poppy in other areas and that is why this Supplementary Demand is required. I have examined the question thoroughly and I have found that the case is otherwise. Actually, poppy cultivation is harvested in April or May.
Shri U. M. Trivedi: No, it is in the month of January.

Shri Rameshwar Sahu: I am talking of the harvest. But last year, because of bad weather and some other reacons poppy was harvested in the month of March. There was no provision for that at that time. We had to pay the cultivators and this sum was required by us then. So, I want
to say for his information that this is not because of political pressure.

## 14 hrs .

Another point that he made was about Class 3 and 4 employees. He said that there only only 20,000 or 30,000 such employees. No doubt, we are thinking in terms of a classless society, but I doubt whether it will be possible for us to remove classes altogether from service. In any case, it is too soon now.

With regard to the starting of an alkaloid factory in Neemuch, the matter is under consideration and Government will very soon decide about the location of the factory. It will more or less be in favour of Neemuch.

Then a point was raised by Shri Borooah about the smuggling of opium to Assam area. I assure him that we will instruct our officers to keep a close watch. So far as I am concerned, I am very much against any kind of smuggling in the country. So, I want to put a stop to it. Assam is a sensitive border area and, unfortunately, the smuggled opium is consumed by our border people

बी बाल्मीकी (वुरजा) : मैं माननीय उपमंत्री को बताना चाहता है कि जब तक प्रफीम रहेगी, तब तक स्मगलिग भी रहेगी।

Shrl Rameshwar Sahu: We have already banned further production of opium in the country. We have been gradually reducing the consumption and production of opium and in fact it is going down from year to year; so also, the number of consumers.

घी बात्मीकी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाप की भ्राजा से एक जहरी पायंट जहर भाप की माफ़ंत उपमंत्री महोदय के सामने रबना चाहता हैं। मैं जिघले सत्रह़ माल से मंम्बर हूं। मेंने देबा हैं कि सरकार की नीति के कारएा स्मर्गलिग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है

घोर धफ़ीम यहीं नहीं, बस्कि समुख-्यार की जा रहा है-समगलिग रक नहीं रहा है।

Mr. Deputy-Speaker: Order order. He should sit down. If he goes on speaking like this, I will have to ask him to go out.

Ghri Rameshwar Sahu: So tar as the other points raised by my hon. friends are concerned, certainly the Defence Ministry will consider all those suggestions. I do not think there is any other point on which I have to make any comments.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:
"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the order paper be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1968, in respect of the following demands entered in the second column thereof-
Demand Nos. 12, 36, 71, 102, 188 and 148."

The motion was adopted.

### 14.88 hrs.

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1962-63*

Demand No. 1-Ministry or Commerece and Industry
Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. 145,149 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of 'Ministry' of Commerce and Industry' for the year ended the 31st day of March, 1863."

Demand No. 24 Customs
Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
'That a sum of Rs. $18,42,220$ be granted to the President to make
good an excess on the grant in respect of 'Customs' for the year ended the 31st day of March, 1963."

Demand No. 25-Union Excisy Duties Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. $6,16.046$ be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of 'Union Excise Duties' for the year ended the 31st day of March, 1963."

Drmand No. 27-Stamps
Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. $20,68,950$ be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of 'Stamps' for the year ended the 31st day of March, 1963."

## Demand No. 28-Audit

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
'That a sum of Rs. $2,57,497$ be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of 'Audit' for the year ended the 31st day of March, 1963."

## Demand No. 31-Pensions and Otriat Retirement Benefits

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs, 2,46,281 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Pensions and Other Retirement benefits' for the yaar ended the 31st day of March, 1963."

Drmand No. 50-Zonal Counctis
Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
'That a sum of Rs. 10,056 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of 'Zonal Councils' for the

[^0]
[^0]:    *Moved with recommendation of the President.
    1205 (Ad) LSD-?

