## D.S.G. \& D.E.G. 4108

 (General)Demand No. XXXVII Pensions for the year ended the 31st day of March, 1964."

## Dimand No. Xlifi-Capital Outlay and Public Healtr

$$
\begin{aligned}
& \text { "That a sum of Rs. } 19,60,020 \text { be } \\
& \text { granted to the President out of } \\
& \text { the Consolidated Fund of the State } \\
& \text { of Kerala to make good an ex- } \\
& \text { cess on the grant in respect of } \\
& \text { Demand No. XLII Capital Outlay } \\
& \text { on Public Health for the year } \\
& \text { ended the 31st day of March, } \\
& \text { 1964." } \\
& \text { Demand No. XLVI-Caprtal Outlat } \\
& \text { on Irrigation }
\end{aligned}
$$

"That a sum of Rs. $1,07,59,677$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Kerala to make good an excess on the grant in respect of Demand No. XLVI Capital Outlay on Irrigation for the year ended the 31st day of March, 1964."

### 13.36 hoars.

DEMANDS* FOR SUPPLEMIFNTARY
GRANTS (GENERAL), 1966-67 and
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1063-64
Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 1966-67 and the Demands for Frcess Grants in respect of the Budget (General) for 1963-64. Both these sets of Demands will be taken up together.

## (i) Demands for Supplementary Grants (General) for 1968-67

## demand No. 2.-Forchen Trade

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
-That a supplementary sum not exceeding Rs. $24,00,00,000$ 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, 1967, in respect of Demand No. 2 Foreign Trade".

Demand No. 16.-External Affatrs
Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
"That a supplementary sum not exceeding Rs. $67,00,000$ 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, 1967. in respect of Demand No. 16 External Affairs."

## Demand No. 41-Ministry of Health and Family Planning

Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:


#### Abstract

'That a supplementary sum not exceeding Rs. $5,60,000$ 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, 1967, in respect of Demand No. 41 Ministry of Health and Family Planning."


## Demand No. 52-Derifi

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a supplementary aum not exceeding Rs. $5,00,000$ be granted to the President to detray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1987, in respect of Demand No. 52 Delhi."
Demand No. 52-A-Cbandigarb
Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:

```
-That a supplementary sum not exceeding Rs. \(1,67,25,000\) be
```

[^0]granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1967, in respect of Demand No. 52-A Chandigarh."

Demand No. 53-Andaman and Nicobar IsLands

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
'"That a supplementary sum not exceeding Rs. $24,25.000$ 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, 1967, in respect of Demand No. 53 Andaman and Nicobar Islands."

Demand No. 72-Labour and EmployMENT

Mr. Deputy-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. 1967, in respect of Demand No. 72 Labour and Employment."

Dimmand No. 84-Supplites and DespOBALS

Mir. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a supplementary sum not exceeding Rs. $43,19,000$ 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, 1967, in respect of Demand No. 84 Supplies and Disposals."

## Drmand No. 99-Atomic Entergy Re8LARCE

Mir. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a supplementary sum not exceeding Rs. $43,00,000$ be
D.S.G. \& D.E.G.

4110 (General)
granted to the President to detray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March. 1967, in respect of Demand No. 99 Atomic Energy Research."

Demand No. 110-Other Revenue Expenditure of Lok Sabha

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a supplementary sum not exceeding . Rs. 25,000 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. 1967, in respect of Demand No. 110 Other Revenue Expenditure of Lok Sabha."

Demand No. 117-Capital Outhay un Currency and Connage

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a supplementary sum not exceeding Rs. $2,54,65,000$ 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, 1967, in respect of Demand No. 117 Capital Outlay on Currency and Coinage."

Demand No. 119-Capital Outhay on Kolar Gold Mines
Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
"That a supplementary sum not exceeding Rs. $28,47,000$ 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. 1967, in respect of Demand No. 119, Capital Outlay on Kolar Gold Mines."

Demand No. 123-Loans and Advancers by this Central Govirenmitity

Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
"That a supplementary sum not exceeding Rs. $1,07,00,00,000$ 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, 1867, in respect of Demand No. 123 Loans and Advances by the Central Government."

Demand No. 125-Purchase of FoolGRAINS

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a supplementary sum not exceeding Rss $2,09,56,00,000$ 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, 1967. in respect of Demand No. 125 Purchase of Foodgrains."

Demand No. 126-Other Capital OUTlay of the Ministry of Food, Agrycolture, Comaconity Deveropmity antb Cooperation

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a supplementary sum not enceeding Fis. $1,00,69,88,000$ be cranted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1967, in respect of Demand No. 126 Other Capital Outlay of the Ministry of Food, Agriculture. Community Developmen't and Cooperation."

Damand No. 128-Captral OUTLat of teis Ministity of Home Affates

Mr. Depraty-Speaker: Motion moved:
"That a supplementary sum not exceeding Rs. $1,26,88,000$ 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, 1967. in respect of Demand No. 128 Capital Outlay of the Ministry of Home Affairs."

Dmmand No. 129-Capital Outlay or the Manistry of Industry

Mr. Deputy-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, 1967. in respect of Demand No. 129 Capital Outlay of the Ministry of Industry."

Demand No. 133-Other Capital Outlay of thi Ministry of Imrigation and Power

Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
"That a supplementary sum not exceeding Rs. $4.43,41,000$ 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. 1967, in respect of Demand No. 133 Other Capital Outlay of this Ministry of Irrigation and Power."

Demand No. 144-Capttal Outlay of THE Depahtment of Atomic Eniehgy

Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
"That a supplementary sum not exceeding Rs. $5,00,00,000$ 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. 1967, in respect of Demand No. 144 Capital Outlay of the Department of Atomic Energy."
(ii) Demands for Excess Grante (General) for 1963-64

Dmmand No. 4-Commirclal Intulifigence and Statistics

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. $1,66,390$ be granted to the President to make
good an excess on the grant in respect of Demand No. 4 -Commercial Intelligence and Statistics for the year ended the 31st day of March, 1964."

Drmand No. 6-Ministry of Commumity Devillopmint and Co-operatrox

Mr. Depenty-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. 45,814 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 6-Ministry of Community Development and Co-operation for the year ended the 31st day of March, 1904"

Demand No. 7-Community Developyent Projects, National Exticncton Sindice and Co-opleration

Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
'That a sum of Rs. $1,22,800$ be cranted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 7-Comminhity Development Projects, National Extension Service and Cooperation for the year ended the \$1st day of March, 1964."

Dimand No. 9-Defence ServiceEfrictive

Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
'That a sum of Rs. $4,44,24,363$ be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 9-Defence Service-Fffective for the year ented the 31st day of March, 1964."

Dimiand No. 21-Dadra and Nagar Haveli Area

Mr. Depucty-Speaker: Motion moved:
"That sum of Rs. 4,253 be granted to the President to make
good an excess on the grant in respect of Demand No. 21-Dadra and Nagar Haveli Area for the year ended the 31st day of March, 1964."

## Demand No. 26-Unton Excise Dutirs

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
'That a sum of Rs. $13,00,578$ be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 26-Union Excise Duties for the year ended the 31st day of March, 1084."

Demand No. 28-Stampg
Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. $5,48,807$ be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 28stamps for the year ended the 31st day of March, 1084."

Drmand No. 37-Planning Commisson

Mr. Deputy-Speaker: Motion movd:
'That a sum of Rs. 28,124 be cranted to the President to make cood an excess on the grant in respect of Demand No. 37-Planning Commission for the year ended the 31st day of March, 1964."

## Demand No. 42-Agriculture

Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. $10,93,725$ be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 42-Agriculture for the year ended the 31st day of March, 1964."

4II5 $\begin{gathered}\text { D.S.G. \& D.E.G. NOVEMB } \\ \text { (General) }\end{gathered}$
Demand No. 72-ChIEF INSPECTOR OF
MINES

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. 1,985 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 72-Chief Inspector of Mines for the year ended the 31st day of March, 1964."

Demand No. 80-Other Revenue Expenditure of the Ministry of Mines and Fuel

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. $1,02.26,244$ be granted to the President to make good an execess on the grant in respect of Demand No. 80Other Revenue Expenditure of the Ministry of Mines and Fuel, for the year ended the 31st day of March, 1964."

Drmand No. 82-Abchadology

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. 58,271 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 82-Archaeology for the year ended the 31st day of March, 1964."

Demand No. 92-Central Road Fuxd

Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. 2,69,449 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 92 -Central Road Fund for the year ended the 31st day of March, 1964."
D.S.G. \& D.E.G. 4116 (General)
Demand No. 93-Communications (Including National Highways) 2.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. $15,82,479$ be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 93-Communications (Including National Highways) for the year ended the 31st day of March, 1964."

Demand No. 96-Aviation

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved.
"That a sum of Rs. $48,32,006$ be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 96Aviation for the year ended the 31st day of March, 1964.'

## Demand No. 97-Overseas Communtcations Service

Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. 31,457 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 97-Overseas Communications Service for the year ended the 31st day of March, 1964.'

Demand No. 102-Public Wonss

Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. $66,66,188$ be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 102-Public Works for the year ended the 31st day of March, 1964."

Demand No. 124 -Other Captial Outlay of the Ministry of Finance

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. 9,344 be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 124Other Capital Outlay of the Ministry of Finance for the year ended the 31st day of March, 1964."

Demand No. 139-Capital Outlay on Roads

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

> "That a sum of Rs. $70,17,185$ be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 139 Capital Outlay on Roads for the year ended the 31 st day of March, 1964." Demand No. 145-Delhi Caprtal OUtlay

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum of Rs. $12,74,701$ be granted to the President to make good an excess on the grant in respect of Demand No. 145-Delhi Capital Outlay for the year ended the 31st day of March, 1964."

धी सिखेशेर प्रसाव (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने हस सदन के सामने जो श्रनुपूरक मांगें पेण की हैं, मैं उन का पूर्णतया ममर्थन करता हैं।

इस समय हमारे देश में भान्ति श्रौर व्यवस्पा की जो समस्या उत्पक्न हो गई है मेरा खयाल है कि मरकार का ध्यान उम प्रोर विशेष प से आायेगा । इस सदन में मी माननोय सदस्वों ने शानित्र ग्रोर ब्यवस्या की वर्तमा न 2084 ( Ai ) LSD—10.

स्थिति के विषय में गहरी चिन्ता ब्यक्त की ग्रोर सढन के बाहर भी यह घाशंका उत्पक्ष हो गई है โि इस समय देश में जो धटनायें षट रही हैं, रेलवे लाइनें उखाड़ी जा रही हैं, स्टेशन जलाए जा रहे हैं म्रीर सरकारी भवनों को नक्सान पुुंचाया जा रहा है, जो श्रव्यवस्था उत्पन्न हो गई है, उन के कारग देग में जो वातावरण बन गया है, क्या उस में यह् सम्भव हो सकेगा कि हम यहां $\uparrow$, निर्माण का कोई काम कर सकें-निर्माण की बात गो दूर है, क्या यह भी सम्भव 7 सकेगा कि हम श्रपने देश में नागरिकों को सुरक्ता दे मके घ्रोर यहां पर स मान्य जीवन चल सके । यह एक बुनियादी सवाल है, मोनिंक प्रश्न है, जिस पर केवल सरकारी दल ग्रर्थात् कांग्रेस दल को ही नहीं, बल्कि विरोष्षी दलों को भी गम्मीरतापूर्रंक विचार करना चाहिए!

जन्र इस द्वेश में व्व ात्रता की प्राप्ति के वि? संषर्ष हो रहा था, तो उस समय हम लोगों ने यह उम्मीद की थी कि स्वतंत्रता-प्रापित के बाद जों वातावरण श्रौर हिवति उत्पष्ष होगी, उस में हम इस देश की गरीबी, श्रशिक्षा, पिछड़ेपन ग्रोर दूसरी कमजोरियों तथा वुटियों को दूर करने में मफल हो सरेंग, स्वतवता घ्रपने ग्र प में कोई लक्ष न नहीं है. बल्कि वह एक महत्तर लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। लेकिन यह बड़े श्रफसोम की बात है कि म्वतंग्रता-प्राफित के कुष्ठ ही दिनों बाद हम में घ्रनेक कार्णों से इनना भ्रसंखोष उत्पन्न हो गया कि हैम घ्रपने मल लक्ष्यों को भूल गए श्रौर छोटी छोटी बानों में उलक गत--इतना उलक्ष गए कि श्रब हमें घ्रपना महत्तर लक्ष्य, ठ्यापक लक्न्य, दिख्बाई नहीं पड़ता है ।

स्वराज्य का प्राप्ति के लिए. हमें जितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, जितना कष्ट उडाना पड़ा, पायद स्वतंनता की रक्षा के लिए प्रौर देश के नव-निर्माण के लिए उस से भी बढ़े प्रयल्न की प्रोर कष्ट सहते की प्रावश्यक्ता है । स्वतंव्रता-संग्राम के दिनों में हम ने
[श्री सिद्देश्वर प्रसाद]
जितनी अहिष्णुता म्रोर दूरदधिता से काम लिया, मैं समझता हूं कि इस समय!हम को उस से प्रधिक कष्ट सहने,उससे घ्रधिक सहनशीलता, ध्र्य, संयम घ्रोर सहिष्णुता से काम लेने घ्रไर उस से श्रधिक प्रयत्न करने की जहूरत है। यह् बड़े दुख्ब की बात है कि हस समय देश में जो वातावरण उत्पत्न होता जा रहा है, उस की वजह से शायद न केवल हैम श्रपने लक्य फो भूलते जा रहे है, न केवन ऐमा मालूम होता है कि हुम गुमराह हो रहे हैं, बल्कि सरकार को नरफ से देश में गान्ति श्रौर व्यवस्थ। बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उस को एक दलीय प्रश्न मान कर विरोधी दलों या कुज झ्मसंतुष्ट व्यक्तियों की श्रोर से उतं में तरह तरह की बाधायें उत्पन्न करने की कोणिश की जाती है ।

उदाहरण के लिए विर्धर्थयों की जो शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें है, उन के समाधान का हम प्रयत्न नहों करते हैं। जो मिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, या शिक्षकों, विद्यार्थियों के पाठय-प्रन्थों श्रौर विश्वविद्य!लयों स्रादि की जो समस्यायें हैं, हम उन की प्रोर विद्धारियों का ध्यान ग्रारकषषत नहीं करते हैं, बल्कि श्रपने राजनीनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विर्यायियों को मड़काने की कोशिश करते हैं ग्रोर बार-बार यह् कह कर विस्बाथयों को उमझड़ने की कोशिश करते हैं कि श्रगर विद्यार्थी हमारी गष्ट्रीय समस्यामों को हल करने में श्रपना हाय बंटाते हैं, तो यह कोई श्रनुचित बात नहीं है ।

यद ठीक है कि स्वतंत्रता संम्राम के दिनों में महार्मा गांधी ने ग्रसहयोग का स्रान्दोलन शुरु किया था ग्रोर ग्रंश्रेजी पद्धति की शिक्षण-संस्थाश्रों के माथ श्रसह़योग किया था 1 वर्तमान परिस्थिति मे झ्रगर एक निप्रिचत ऊद्देश्य की पूरित ग्रोर ग्रादर्शं की प्राप्ति के लिए हम इस श्रोर बढ़ते है, तो यह प्रमष्रम $T$ की बात होगी । लेकिन हूमरे

सामने कोई श्रादर्श न हो, कोई लम्य न हो, हम क्या चाहते हैं, यह मी श्रगर ह्मारे मामने स्पष्ट म ही ग्रोर हम ऐसा वातावरण १ैदा करें, शांति श्रौर कानू न को तोड़ कर ऐसी स्थिति वंदा करें जिसमें सामान्य नागरिक का जीवन नहीं चल सके, मारा कारोषाग ठप हो जाये, रेलगाड़ियां नहीं चल मकें, टेलीफोन के तार तोड़े जायें, बेतार के तार तोड़े जायें घ्रौर नागरिकों के जानमाल की सुरका की भी स्थिति न हो तो यद्व स्थिति ग्रत्यन्त ग्रसहन्नीय हो जाती है, दुखकर हो जाती है श्रोर इससे हमारे यास्तविक लश्यय की पूरित में बाधा पड़ती है।

अ्रभी 7 तारीख को विल्ली में जो घटना घटी उदाहरण के तौर पर में उस का उल्लेख करना चाहूंगा । यह्ट कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि हमागे संविधानं में मह़ बताया गया है कि गोवंश की रक्षा करना, उत के लिए वातावरण पैदा करना, उस के लिए ग्रावश्यक कार्यवाही करना, हमारी सरकार का कर्तव्य होगा ग्रोर यह बिलकुल स्पष्ट है, यह बात विवाद सं परे है कि इस दिशा में श्रब तक सरकार ने काफी प्रयत्न किया है। नेकिन एक बात इस देश के नागरिकों की समझ्म में नहीं श्राती है कि हम गोवध के निरोध के लिए तो श्रान्दोलन कः प्रोर उस श्रान्दोलन के कारण ऐमी स्थिति उत्पम्न के जिसमें मनुष्य का जीवन स्ररक्षित हो जाये

अी घशापाल Fंतह (कराना.) : वह सरकार ने किया है ।

धी सियेखेर प्रसाब : सरकार ने किया है या नहीं किया है, यह् बात लोगों को ग्रच्छी तरह से मालूम है कि इस में कुछ निहित स्वार्थ के व्यक्तियों ने, इस में विगेधी दल के कुख लोगों ने किस तरह से ग्रपना हाथ बंटाया ग्रोर उस के कारण यह स्थिति उत्पक्न हुई, मैं उस विवाद मे नहीं पड़ना चाहता । वह चीज़्र धीरे धीरे मत्रक के सामने आयेयी ।

नेकिन पश्यु की रक्षा के लिए मनुष्य की बलि चढ़ायी जाय यह् बात किसी मी व्यक्ति की कल्पना के परे है, किसी भी भादर्श की सीमा में, किसी भी सिद्धांत को सीमा मे यह बात नहीं का सकती । पहले मनुष्य जीवन की रक्षा आ्रावश्यक है या पहले जानवर के जीवन की रक्षा ग्रावश्यक है, इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । लांकन यह बड़े प्राश्चर्य की बात है कि विरोध्री दल ग्रोर माननीय यशपाल रिंह जी जंसे सदस्य इस मूलभूत सिन्दांत के ऊपर तरह् तरहृ के तेंक्ं ग्रादर्शों को भ्रारोगित कर्ने का प्रयत्न करते हैं जिता की वजह से कोई भी बात स्व:ट नहीं होती ग्रोर जिर की बजह से बार-बार केवल परकार पर दोष।रोपण कर वह समझते है कि ग्रपने दायित्वों से मुक्त होा जायेंगे। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है ।

इस बात का हुम ल्लोगों में मे बहुतों को पता है कि सूखे के कागग बिहार घ्रोंर उत्तर प्रने़ेश में कितन्री गम्भोर म्थिति उत्पन्न हो गई है । श्रगर विहार ग्रोर उंनर प़देश में मूर्व के कारण ऐमी भयंकर स्थिति उत्पम्न हो गई है तो सरकार का भी और विरीधी दल के रदम्यों को भी, इस देश के नार्गरिको को भी इस बात पर गम्भीरताप्वंक विचार करना चाहिये कि वंरी सिथिनि में जहा ग्रादमी को भी भग्पेग भोजन fिलना कर्डिन हो गयां है, पीने के लिए जानी मिलना कि,न ही गया है, गोत्वंश की रक्षा करना श्रावश्यक होगा या मनुष्य की रक्षा कर्ना 尹्रात्रफ्यक हांगा ? ते A वानावरण में श्रगर ह्म गन्र्र का ध्यान
 की श्रोर भाकृंष्ट करना चाहैंगे या गष्ट्र प्राग इस देण की ररकार जो प्रदल्न कर ग्ही है उर में बाधा उस्थित करना चाहेंगे तो निश्चय हैं। इस को वजह ने न केज़ हुम श्रपने लष्य की पूर्नि नहीं कर सकेंगे, बत्कि एक प्रकार से हम राष्ट्र को गमराह करने के घपराध के र्मा भ:गी हीौने । ह़म को चाहिये कि हम बराबर

इस बात का ध्यान रखें कि मूल बात क्या है बुनियादी प्रश्न कया है दोर जो गोण बातें है, महत्वह्टीन बातें हैं, वह् क्या हैं मोर इन के घ्रन्तर को कंसे स्पष्ट हैप से नार्गरिकों के सामने रखकर ह्म श्रगर जममत को उत्पन्न करने की कोणिश करते हैं नो दहू जहु महृख का बात है ।

उपाधयक्ष मंहोदय, मैं सदन का ष्यान एक प्रोर महत्वपूर्ण बात की भोर ग्राक्षष्ट करना चाहता हं । जहां तक गोवध का प्रप्न है, श्राप्चयं यह देखकर होता है कि जब भी चुनाव का समय प्राना है तो गोवध निरोष्र के लिए श्रान्दोलन किया जाता है लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो इस की बात समाप्न हो जार्दी है। उस देंश में हजारों गायें हैं, पशुधन है, जिसकी रक्षा के लिए, जिनको देखभाल के लिए जो गोवध के निरोध के लिए घन्दोलन कर्ने वाल हैं वद्ध काई प्रयत्न नहीं करते । गांवध निरोध्र के विए श्रान्दोलन करने वाले जां घ्रनेक नेता हैं उनसं मैं ने बात की। मैं ने कहा कि बिहार में तेंमा गभ्भीग स्थिर्धत उत्पष्न हों। गर्ष है, क्या क्राप लोग गायो की जिए्मेदारी लेने के निए नैयान हैं ? विहार के लोगों के पास चाग नहीं है, भोजन नहीं है, क्या उस की त्यवस्था करने के लिए भाज तैंदार है ? नही हैं। नहीं हैं तो झ्राम्बिर हम चहृते पया है ? हम एक राजनीतिक उद्देण्य की प्रींत के लिए अ्रान्दोलन करना चाहृते है ना निमचय ही इस बी वजहु से हमारे सामाजिक जीवन में, हृमारे देश के सारकृतिक जीवन में, हुमारे देश के धामिक जीवन में एक प्रकार की कट्ता उत्पन्न होर्गा म्रोर उस का फल हुम सब कोर भोगना पढ़ेगा। ऐमी बात नहीं है कि सर्कार पर इसं की वजह से किसी प्रकार का लाँचन लगे, इनना ही नहीं होगा, इस के घ्रांग र्भं हुकारे। जों प्रजानांत्विक मर्यादायें हें, नार्गिक्कि जीवन की मर्यदादयें है, उन को वड़ी गहीरी ठेम नगेगी प्रोर प्रजानंत्र का जो भवन हम निर्मित करने जा रहे हैं, बह् जो श्रसहिम्णुता का वातावरण

## [श्री सिद्धेश्रवर प्रसाद]

उत्पन्न होगा, ग्रतिवादिता का वातावरण उत्मम्न होगा, उस के कारण सारी मान्यताएं समाप्त हो जायेंगी। श्रगर छम देग में प्रजातंत्र के प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न होता है, नार्िक्कों के लिए सुगक्षा का वातावरण नहीं रहता :े, ग्रतिवादिना का आनावरण उत्पन्न होता है तो ऐसें वातावर्णण में, ரेसी स्थिति में किमं। भी सरकार के लिए काम व ग्ना श्रसम्भव हो जायगा । इन में न्न्देह की ग़न नहीं है कि प्रजांत्व में विरेंध्रा दनों की अ्रपनो बात रखने के लिएॅ, ग्राने दद्रि्टकोण को नागिकों के मामने गबने के fितए प़ग ग्रधिकार है। लेकिन गह भी चिल एव वri? है कि शानित्गं ठंग से बह सारां चंजें हानाँ चाहिएं ग्रोर हुर प्रकार की अ्र्रिय पटना का दोप ग्रगर केवल नरकार पर मढने की कोशिज। की जायगी नो इल, से उनकी जिन्मेद्रारित्रों का ग्रंत नही हों जाता है क्यों कि रांट्र के: नार्गरिक हैं, यह् वात मूल है म्रोग इस के बाद यह सवाल छाना है कि हम किस पार्टी के सदम्य हैं । अगन राष्ट्र ही नहीं। रह्तेगा, ग्रणर राष्ट्र की बुंनेयाद ही कर जाएगी, ग्रगर राप्ट्र में ऐस्सीं घ्रराजकता की fि्थfि उत्पन्न हो जायगी, :र्वगर राष्ट्र में एक प्रकार से भय का वातावरण उपपन हो जायगा तो उस क.ी जिम्मेदारी $15 म$ सब पर होगी । इसलिए. मैं विरीधी दन के सदस्यों से ग्रोर सर्कार में भी यह् निःोदन करना चाहता ह़ं कि ह्म भ्रनिवादिता में न पड़े, हमाने गष्ट्रीय जीवन के जो ब्रुनियादी सिद्धांत हैं उन को हैम कभी नह्ं भूलें ग्रोर ह्म भड़काने की कोई ऐसी कार्य वाही न कें चाहे वह सरकार की तरफ से हो, च.हे विर्धोधी दलों का तरफ से ह़ं। जिपसे हुमारा राष्ट्रीय जीवन ही संकट में बड़ जाय, ग़ाते में शड़़ जाय । श्रभी ह्माने सामने अ्रनेक प्रकार के ग्राने वाले संकटों की संभववनायें हैं, विदेणी ग्राक्रण का भय है घोर कई विदेग़ी राष्ट्र ईस नाक में हैं, इस का लाभ उग्राकर वह हमारी स्वतंवता को समलन कर्ना चाहते ! । ऐसे समय में

घ्रगर हमने अ्रपनी राष्ट्रीय मनोवृधत का श्रोग राष्ट्रीयदृढ़ता का परिजय नहीं दिया तो यह बिलकृ़ म्पण है कि हग ग्रपने लक्ष्ट की प्रापि में सफल नहीं हो नंत्रोग । हमारी स्वतंत्रता भी घ्वतन में पड़ सकती है?। इसलिए गेसे वानावर्ण को समान्त करने में मैं उम्मीद करता हैं कि विशेधी दन का पूरा संग्रेग प्रःत्त हांगा प्रौर ऐेसा वानावरण उँपत्र होंगा जिसमे देग में गांति श्रोर न्याय की घ्यवस्थः र्त्गी। ग्रतिवादिता की प्रवृतित में पड़ कर, ग्रतिवादी गसनें कों श्रपनाकर चम श्रपने अ्रुनियदिं। जो भिंहान्त है, उन्हीं क.ा समाज्न नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं जो मांग चग्नुन की गई़ है उसका ममर्थन कग्ना हैं।
Shri Krishnapal Singh (Jalesar): First of all, I wish to bring to the notice of the House a matter which is very important these days, namely, with regard to firing on unarmed mobs by the police. I am sorry to say that of late it has been observed that fring in most cases has been rather indiscriminate. Firing against unarmed mobs should be propetly controlled. The object is to disperse the mob, not to kill people. They are not armed; they are not like armed people against whom the army has to fire indiscriminately. Therefore, the firing should be properly controlled.

I would briefly describe the drill which we were taught in good old days. When a party, either a section or a platoon, was ordered to go to the aid of the civil power, the man who is commanding it had to be in the middle either in a line or, what you call, in a box formation. A bugler had to be by his side. Whenever the man would give an order for firing, the bugler was ordered to sound a warning. A proper warning was given to the crowd, and then the commander of the party detailed particular men to fire. It was not that they could fire of their own accord. Actually the commander had to press every man
on the shoulder, and then he was allowed to fire. After firing a few shots, the unarmed crowd duly disperses. If they indulge in arson or loot, that is another matter. Then, of course, stricter steps have got to be taken. But take the instance of Kerala, West Bengal, and Madlhya Pradesh. Bastar is an isolated instance. And even here in Delhi, we who went outside Parliament House noticed that there was a lot more firing than was necessary. That is most unfortunate. It has a very bud effect on the people who were firing and it has a very bad effect on others. Therefore, what I would suggest is effect on the people who were firing duced, and the police should not be allowed to fire indiscriminately on unarmed crowds.

The next point is the need of supply of foodgrains and our food position which is so bad. Although the recent showers have somewhat improved the position, still we have got to be very careful. I find in these Supplementary Demands a large amount of money has been demanded for importing foodgrains. I must say that we have to provide for the population, but we must concentrate on improving our production. Although the Government has been repeatedly telling us that they are taking measures, I find that there is very little being done. There is very little extra finance sanctioned. Even the co-operative banks or co-operative credit societies are not advancing sufficient money to cultivators for introducing improved methods of cultivation and for taking up a crop which will yield higher quantity of foodgrains or fruit or vegetables. Unless we have arrangements for sufficient finance, unless agricultural finance is properly treated, on a par with industry, we cannot get much of improvement in yield.

The other point is with regard to providing irrigation facilities. Some of the villages have been electrifled, but there age two lacunae. One of them is that once a portion of a village is electrified and a certain
amount is sanctioned, if that is not sufficient for electrifying the entire village, the villagers are asked to contribute money. I am told by one of the engineers in the Hydel department that is the rule. Such a rule should be changed. How can we expect poor villagers to contribute Rs. 12.000 or Rs. 15,000 for electrifying their villages? They frame a budget, and if that amount is exhausted, Government do not spend any more, they ask the villagers to contribute money for electrification of the village. If we mean business, we must change that rule, and we must say that once a village is supplied electricity, the entire village should be taken up.

I went the other day to a village in my constituency. I found one half of it had been electrified, and the other half had no electricity. When I enquired, I was told that the engineers asked for money from the village panchayat, but it is impossible for the village panchayat in these hard times to contribute any money. Therefore, that village $r=-$ mains without electric light and without electric pumps. I, therefore, hope that the Ministry of Irrigation and Power will take up this matter and will alter the rule so that once elecricity is supplied to a village, the entire village receives electric power.

The other complaint, which is very common these days, is that connections are sanctioned for lifting water from wells, but after the connection is sanctioned, whether it is legal or illegal, the staff of the Hydel department or the Electricity department ask for money for preparing estimates. I myself doubt whether it is strictly legal to take money on the excuse of preparing the estimates. After the estimates are prepared, people wait for months and months, and yet electricity is not supplied. A farmer near my own farms has been waiting for the last six or seven months after connection was sanctioned for his well, and he is so fed up that he has now laid out a tem-
[Shri Krishnapal Singh]
porary line from my farm to his well. If we expect people to grow more food, we should provide proper facllities for growing food.

I hope that these points will be borne in mind and the legitimate grievances will be redressed.

Shri Liladhar Kotoki (Nowgong): I rise to support the Supplementary Demands in respect of the Budget (General) for 1966-67 and also the Demands for Excess Grants in respect of the Budget (General) for 1963-64. In doing so I would submit about the imperative need of internal peace in the country. This peace is required with a view to keep our defence preparations against the everincreasing threats of aggression against our country by China on the one hand and Pakistan on the other. This peace is also necessary in order to develop our country economically with a view to remove the distress and shortage of food in various parts of the country. So, unless we have internal peace, neither can we succeed in our defence preparations, nor can we succeeed on the development front. So, I will most humbly nppeal to all sections of this House, and also to the people outside, to realise this imperative need of peace in this country, and under no circumstances should any breach of the peace be encouraged, and all efforts to deal with acts of lawlessness should be supported by all sections of the citizens of the country.

I am aware of the genuine grievances and actual distress of the people. I can also understand the impatience on the part of the people who suffer this distress and get excited.

But we have seen from experience that agitational approaches have never solved any real problem but in their wake they had brought in additional misery to people who are already euffering. So, even from that point
of view people who advocate an agitational approach should have second thoughts and counsel people to cooperate with the Government in solving their difficulties. I would also appeal to the Government to pay heed to the genuine grievances of the people and take them up in right earnest and solve them expenditiously within the limits of the resources. If these two things can be done, even inspite of an atmosphere surcharged with agitation and excitement, it will be possible for us to restore peace in this country.

## 14 hrs.

The second point which I wish to raise is about the Fourth plan. While speaking in this House on the General Budget this year, I pleaded that taking the overall economic situation as revealed in the Eonomic Survey, it would be wise to take another two years pause in planning and then have a realistic Fourth plan. You will remember that in the first year of the Fourt Plan, we had to take a realistic view and content ourselves with an annual plan. The draft cutline had been placed before the House and various committees of Parliament are going through it. With the resources position as it is and with the uncertainty about foreign aid, it will be realistic if we have a smaller plan than envisaged in the draft. Suppose we get more foreign aid and our resources improve, there is no harm in subsequent years to take up additional programmes. It is of course necessary to have a larger plan than even this draft outline to meet the requirements of the country. I concede that. But in the present context, I urge that we should have a pause for two years before we embark upon the fourth plan. What do we do in this period of two years? We get together all the available resources and do only one thing and that is to put our agriculture on sound footing. If this could be done, we shall be able, to put our agriculture on a sound footing at the end of two years. In doing that, we
will have to be bold and keep the expansion of the other sectors out of the picture. Whatever resources are available have to be canalised towards agricultural production and the other sectors also will have to play their part; to that extent the other sectors also will have the benefit of the two years pause. One may say that the economic situation in these two years will be static. I believe it is not so. If my point is conceded and a national programme of agricultural production is launched and all the available resources in men, money and material are utilised in increasing agricultural production and in providing the basic inputs that are necessary or agricultural production, I am sure things will improve. There also I submit that there is room for improvement of our approach to the Plan in an integrated manner and giving emphasis to those inputs which are of the utmost importance. For instance, next to land comes irrigation which is an important input for agriculture. I have no time to go into statistics but the fact remains that there are not enough irrigation facilities. To the extent land is not irrigated, to that extent it is a handicap for agricultural production. Irrigation has become more urgent today when the country has been beset with drought conditions from State to State. The position in Bihar and U.P. is distressing. It is a national task which is important next only to defence. In these two States we had widespread drought; last year we had drought in many States. We have to take a long-range view of planning. I have said it before and I repeat it that is a national shame for an agricultural country like India to depend upon foreign countries for a basic need like food. I would consider the import of foodgrains from foreign countries if it had not been possible to increase our agricultural production meet the needs of our country. I am firm in my belief that given only one single input in adequate measure, namely, irrigation, it would enable the farmers to raise more than one crop during the year and it will be possible
with the present indigenous methods of cultivation to feed our people for another ten years. If you add other inputs like improved seeds, implements and fertilisers, we can sustain our country with internal production for another twenty years. If family planning also comes into vogue for centuries to come Indian can sustain her own population without depending on any other country. So, I would urge again to consider my suggestion dispassionately and earnestly to pause for two years with a view to enable the country and the Government to launch a national plan for agricultural production and do away with dependence on foreignd countries for its food. I believe that it is the only way out of the present situation.

शी उ० मू० च्रिबेदी (मंदमौर) : तु उपाध्क्ष महोदय, जब में छू मप्नीमेंटरी ग्रांड्ड बनंजन के लिए खड़ा हैंश्रा हूं तब में यह कह्ने मे श्रपने को रोव मकता कि 7 नवम्ब्बर को जो भ्रहगाचार हुग्रा है वह हमारे भारतवर्ष के इनिहास में एक बेनमना चीज थी। यहां पर किपे किपे श्रौर स्वले क्राप श्रीर पत्रों दाग नया येलो प्रेस के द्वारा यर्ट ग्राक्षप मी लगागा गया कि इस भं जनसंघ का हाथ है । यहु कहने की किमी की टिम्मत नर्टां हुई कि इम में त्रहुन में कांग्रेय वाले भी थे, मामूली Лाज़ार के ग्रादमी मी थं, किल्दू भी ंत्रे श्रोर बड़ुन सं श्रन्य जार्न चान्तो लोग कार थे । यह प्रदर्शन जों किया गया था मब लांगों की तरफ से किया गया श्रा, मर्व दल्नीय यह था । यह जो मत्य है यह भो तिंमीं ने यहां नहीं अोला है, इसको भी किसी ने यहां नहीं कहा है। दुर्भाग्य इस बान फ़ा है कि यह पह्ना ह्री मौका है जर्बक जो ग्रादमी माने गये हैं उनकं सही भांकड़े गवर्नमेंड ने नह़ी़ीं बताये हें। विणेष दुख इम बान का में कि ग्राज नक विवाय महात्मा गांधी को माग्ने वारे के घत्र को जोकि उमके रिग्नेदारों को नह्ं द्विया गया था, जिस किमी को फम्मी पर लटकाया गया या जों कोई भी इस प्रकार के प्रदर्शनों में मारा गया उमके फवों को उमके रिश्तेदारों को दे दिया गया लंकि.न
[श्री उ० मू० बिवेदी]
इस में ฤेसा नहीं किया गया । इस प्रदर्शन में जो लोग मरे उनके शवों का दाह संस्कार करने के लिए उनके रिश्तेदारों को नही़ दिया गया, उनके रिश्तेदारों को इस बात की इज्राजत नहीं दी गर्ड़ कि वे इन शत्रों का दाहु संस्कार कर रें 1 संयोगवए मेरे पास एक पत्र ग्राया है जोकि श्री झूमर लाल श्रासोपा के भाई का है जिन को यद्रां गोली का शिकार बना दिया गया या। उन्होंने श्रपने पत्न में यह भी लिखा है कि सतरह घवों की उन्होंने गिनती की है। श्री झूमर लाल, जनसंघ के एक उ्यक्ति थे श्रौर इनको जब किं हुण्ए जब ये थे तब सरदार पटेल को मूत्त के पास गोली का शिकार बनाया गया ।

बी भ्षाश्यीर आास्नी (बिजनीए) बिजली को जो विता है वहां से उम दिन का रजिस्टर मंगा कर देखा जाए कि कितनी लाशें जली हैं ह्रोर मारा रहम्य बुल जायगा।

बी उ० मू० त्रिबेडी : में पत्र पढ़ देना हี่

में श्रमर शह्तीद श्री झूमर लाल का छोटा माई हूं । में भी दिनांक 7-11-66 को प्रदर्शन में या। बिना चेतावनी व समय दिये शान्त गोषबत प्रदश्शनकारियों को दो तीन माइल के घेरे में लाठो, श्रश्न गैस व गोलियों से जिस फुरता व निर्ममता से मारा गया वह केवल जलियांवाला बाग के हत्यांरे उायर की श्रात्मा को हो शान्ति दे सकती है कि स्वतंज भारत में की श्राज उसके वंशज हैं।

मैं व ध्रो शूमर लाल का पुत्र उसके घायल होने का पता लगने पर स्यान स्थान पर उोलते रहे । घ्रन्त में रानि को $10-30$ बजे उनके पुत्र को विलिगठन भ्रस्पताल में भपने पिना का फस्टंक्लास रेलवे पास जो उनको fिस्ट्रिकट कट्रोलर भ्राफ स्टोर्स के उच्च पद से उत्तर रेलबे से पवकाश लेने के कारण मिलता था देबने को मिला । इस पर उसने उाक्टर की पन्म्मति से जा ष.र देख्वा तो उनके मृत शव

ढेसे ही म्रन्य 16 घवों के माथ ग्बा हुँ्मा था व उन के हाथ व मीने पर गोनी के घाव थे । शव को मांगने पर डाकटर ने मुबह श्रा कर त व जाने को कहा । इम पर रजिस्टर में पूरा विवरण पता वर्गैरह लिबा दिया गया।

तारीज्ब 8-11-66 को जल्दा स्बह जब शव नेने पहुँचे तो वहां विर्वगउन म्रम्पनाल में पूछताछ पर शव को गायब पाया। डाकटर ने नर्म के नाम स्लिय भेजी जो निम्न प्रकार है :-
"Willingdon Hospital, New Delhi. X-RAY DEPARTMENT
N.N.E.

Sister. Please tell this gentleman who has taken the body of Mr. Jhumarlal.

$$
\underset{8-11-66 . "}{\substack{\text { Signed }}}
$$

सिम्टर से पृछताछ करनें पर उमने बित्कुल श्रनभिज्ञता जाहिर की व यह कहा कि ऐमा कोई़ व्यक्ति न तो मरा है न शव यहां श्राया न शव किसी को दिया गया। ग्रस्पताल के रजिस्टर में लिखे हुए पते पर जब उनहें दिखाया गया तो टालमटोल कर यह उत्तर दिया गया कि पूलिस रात्न को 17 शबों को यहां से ले गई व म्रस्पताल की कोई जिम्मेवारी नहीं हैं।"

ग्रार्र श्राज मैं श्राप से यह पूछना चाहता ह़ं कि क्यों गव को नहीं लोटाया गया ? क्या सरकार इम से डर रही थी fि. सही संख्या मृतकों की लोगों को पना न चल जाए ? कहीं लोगों कां यहु पता न चन्न जाए कि कितने लोग मरे हैं ? रजिः्टर में पूरा पतां भी लिखा दिया गया धा तो कि,र क्या कारण है कि उसके रिश्तेदारों को वह शव नहीं दिया गया ? क्या ऐमा करना एक श्यराध नहीं है. क्या यह श्रपराध की श्रेणी में नहीं श्राता है ? क्या यह मनुष्यता के परे की बात नही है ? हतनी निर्मम ग्रोर कर हत्यायें करने के बाद भी श्रापको इननी दया नहीं भा यी कि उनके घाबों को उनके रिश्नेदारों को प्र लौटा देते ? य्याप ने जब कोई भादमी

मरता है तो उस का श्राप जलूस निकालते हैं, गाड़ियों में सजा कर उसका घ्राप जलूस निकालते हैं, बड़े धूम धाम से उसका श्राप दाह संस्कार करते हैं, क्या श्राप यह समझते हैं कि जो व्यक्ति इस गोलीबार में मारे गए, उनके द्वाह संस्कार करने वाला कोई नहीं था, उनके लिए रोने धोने खाला कोई नहीं था, उनके शवों के स्याथ यात्रा में जाने वाला कोई नहीं था ? क्या एक श्रस्पताल में 17 जवों को देखने के बाद भी व श्रन्य घ्रस्पतालों व स्थानों की शहीदों की संस्या सैकड़ों में जानते हुए भी ग्रापने सात घहीदों की घोषण। जानबूक कर श्रपने पाप को किपाने के हेतु नहीं की ? क्या यह ग्रापने नहीं किया ? मैं पूछना चाहता हैं कि ऐसा श्रत्याचार करने के बाद भी क्राप क्यों क्रपने दिल को दुखी करते है, क्यों श्रपनी श्रातमा को ग्रशान्त रख कर झूट बोलने पर उतारु हो जाते हैं ? क्यों प्राप यह ग्राक्षेप लगाते हैं कि जनसंघ वालों ने यह सब किया ? मारा तो है ही श्रापने लेकिन मारने के बाद रोने भी ग्रापने नहीं दिया ।

जिस तरह् से भ्रंग्रेज गाजनीतिज्ञों को रातोंरात जा कर पकड़ लिया करते थे, चोरी चोरी जैसे जा कर पकड़ लिया करते थ, जिसा तरह वे गांधी जी को जा कर पकड़ लिया करते थे, उसी तरह से श्रापने भी रात में जा कर श्री बल राज मधोक को श्राठ श्रोर नो तारीख की रात में दो बज कर चालीस मिनट पर जा कर पकड़ लिया। उनको श्रापने 107 श्रोर 151 धाराग्रों के घ्रन्तर्गत जा कर पकड़ लिया झ्राप भी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। क्या 107 में कोई ग्राफेंस बनता है ? किस तर्त् से 151 में लोगों को श्राप पकड़ सकते हैं ? एक 尹्रादमी ने मुझे टेलीफोन किया कि उसे पुलिस वाले 151 में पकड़ना चाहते हैं । मैंने उसको कहा कि ग्रगर दुबला पतला नहीं है तो एक धंसा मार उसकी नाक पर, कुछ नहीं होगा । लेकिन बेचारे की हिम्मत नहीं हुई। पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले गए। भ्राज चीक जस्टिस मे कहा है कि पहा बिलकुल

गलत तरीका है किसी को पकड़ने का । एसा झ्रापकों कोई अ्रधिकार नहीं है। 151 में जब तक श्राप कागनिजे शल श्राफेंस डिसक्लोज न करें तब तक नहीं पकड़ सकते हैं। रात को जब कोई ग्रादमी सो रहा होता है, वह कौनसा श्राफेंस कग्ने वाला होता है ? पकड़ने के लिए वारेंड भी तो होते हैं, पुलिस की रिपोर्ट तो होती है । ग्राप मैजिस्ट्रेट्स के पास जासे हैं। मैजिस्ट्रें भी तेसें हैं कह् दिया तो जेल चले गये, यह कागज बना लिया, वह कागज बना लिया, ग्रोंधा संधा लिख देने हैं, हल्फ़नामा करने के लिए तैयार रहते हैं। चीफजरिटस ने लिखा है :
"highly deprecable conduct on the part of the magistrates that they agreed to dance attendance according to the dictates of the administration."

यद क्या तरीका है ? श्राज नक ऐसी बात नहीं हुई है ? शायद ख्रंग्रेजों में श्रापने यह बात सीर्ब्बी है। लंकिन श्रापको मानता पड़ेगा कि श्रंग्रेज ने भी सूल श्राफ ला को माना था । ग्राप तों रूल ग्राफ ला को फेंक देना चाहते हैं । फिर कहते हैं घान्ति बनाए रखों, भन्ति रखो। शन्ति एक तरफ से क्या होती है ? शान्ति दोनों तरफ सें रखी जा सकती है ? एक ग्रोग तो ग्राप मारने चले जायं श्रोर साथ माथ कहते चने जायें, शतन्त्र च्वं।, घान्ति रखों, शान्त रही, घान्त रहां तो यह तरीका शर्णन्त बनाये रखने का नही है ।

हनारे सिद्धेग्वर त्रसाद जी बोले । वह भले ग्रादमी है। भली बात कह कर चले गए। ममझ में घाए या न घाए लेकिन बात उन्होंने कह दी। ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन इससे क्या ध्रर्य निकल सकता है । इसको हमें सोचना चाहिए । जब कोई बोल बोलता है तो उसका भर्थ क्या निकलता है ? श्रखबार वालों मे लिख दिया म्रांर भाप लेकर चल पड़े। फिर किस घ्रखार ने
[श्रो उ० मू० निवेदी]
लिख दिया ? पंट्रियाट ने लिख दिया। दूसरे किस ग्रखत्रार ने लिख दिया , fिलटसू ने लिख दिया जोकि ग्रार० एस० एस० को हमेशा गाली देता है। मैं च्रापंत मांग करता हूं कि सारे मामले की श्रंप ज्यूडिशल छनक्वायरी करवायें, ज्यूडिशल प्रोब करवायें तब पत्ता चलेगा कि श्रों कामराज के बंगले को जलाने वाले कौन ये, कांग्रेमी लोग थे या दूसरे थे -

बी राषं लास घ्यास (उज्जैन) दूनरे चे 1

एक माननीय सबस्य : fिंन को टिकट नहीं मिले वे गए थे

बी रब्नुमाष fत्ट (वाराणसी) : क्याप नहीं गए थे, यहु ह्म जानते है।

घी उ० मू० त्रिबेदो : श्रप भी नहीं गए थे, यह मैं भी जानता हां ।

ट्रास्प्पोटं भवन पर खड़े हुण लंग कौन थे जिन्होंने मोटरें लं।गों का जलाइ? ग्यारह बजं जब लूटपाट शुरू होती है ग्रोर श्रापने इसाको देख लिया तो कवों ग्रापने इंतज। न नहीं किया । इन सब बातों का श्राप जवाब देने के लिए क्या तयार हैं ? श्राप देते नहीं हैं । क्या शर्म श्राती है ? इस वरह से ग्रत्याचार करना क्या सभ्यता की निशानी है ? हूल ग्राफ टेरर ग्रापने मच्चा रखी है। एक एक ग्रादमी के ग्रन्दर फीयर कम्प्लंक्स ग्रापने पैदा कर दिया है। डा० राम मनोहर लोहिया को फक्रड़ लिया है, 107 म्रोर 151 के श्रन्तरंत क्या वह डाका मारने जा रहेध चं, चंरी करने जा रहे थे, fिनाला करने जा रहे थं ?
How could the man be arrested? But there is no reply from this Government, and it will not reply till eternity.
शार्म की वात है । एक तरफ तो ग्राप कहते हैं कि: हमका यहां डेम क्रिसीर स्थापित करना: है, प्रजातन्त्र स्थ'पित कर्ना है, गान्ति का राज्य स्थःीि. कर्ना है घौर दूसरी तरफ म्माप लोगों को पकड़ने के लिए हर प्रकार से

कोशिए करते हैं। में बड़े नम्र शब्दों म निवेबन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की नीति हमारी सरकार की जो भाज होती चली जा रही है यह् एक ऐसी बात है जसे ग्राखिरी दमों पर जब श्रादमी होता है तो छटपटाता है, टांगें हाथ फँलाता है, छटपटा लो, जो कुछ टांगे इघर उघर पछाड़ना हो पछाड़ लो, नतीजे ग्राषके तामने थोड़े दिनों में श्राने वाले हैं । ग्राप बबराइये नहीं।

जो सप्लीमेंटरी डिमांड्ज फार ग्रांटस मांगी गडी हैं, उस सम्बन्ध मे में एक बात कहना चाहता हूं। सरकार ने चंडीगढ़ को जो एक यूनियन टैरीटऱी बनाया है, वह एक विलकुल गलत काम किया है ग्रोर वह काम नहीं किषा जाना चाहिए थ। पड़ले भी हुग थोड़े दिनों के लिए बन्बई का एक श्रलग प्राप्त बना कर उस के परणिंम भुगत चुके हैं । वैसी ही भयंकर गलती ग्राज हम फिर कर रहे हैं। सरकार चंडीगढ़ के लिए एक, डेढ़ करोढ़ रुपया खर्च करने के तैयार है। वह खुद ग्रपने पौरों पर कुल्हाड़ी मार रही है । झ्राज हमारा मुल्क इनना खर्चं बदाश्त नहीं कर सकता है। श्राज सब तरफ लोग चिल्ला रहे हैं कि प्रशासन का ख़र्च कम किया जाये। इस बारे में यहां पर प्रश्न पूछ्छे जाते हैं । लेकिन हम देखले हैं कि ग़र्व कम होमे के बजाये ज्यादा हो रहा है प्रौर ग्रफ़सरों की संध्या मे वृद्वि हो रही है ।

अगर सरकार दभ को छोड़ कर लच्चाई घ्रोर ईमानदारी से काम करना चाहती है, तो उसको ग्रपना दिल टटालना चाहिए कि क्या वह वाकई ग्रपने प्रशारनिक ख़र्च को कम करने का प्रयल कर रही है या नहीं ।

इस समय मेरे लिए छनना ही कहना काफ़ी है कि सरकार श्रांखें जोल कर चले । वह ब्यूरोक्रसी के तारें हा कर, ब्यूरोक्रेट्स की बातों के श्राधार पर या उन काना-फूसी करने वाले लोगों की बातों के ग्राधiर पर, जिन के कुछ पूर्वास्यह् बने हैए हैं, प्रजा के किसी पक्ष या दल पर किसी प्रकार की कुर्चि

ठालक्कर ज़त रास्ते पर चलने की कोरिाश न करे। हम उस कों महगोग देने के लिए तैयार हैं। सैं कभी यह नहीं चाहता कि ह्मारे देश में बायलेंस हो । जब हम ने रूल ग्राफ क्रैलट के सिद्धान्त को म्वीकार किया है, ता हैमारे देश में रूल ग्राफ बैलट हो हो ोना चाहिए- हल ग्राफ जुलैटस नहीं हो नाना चाहीए। कम से कम गर्वर्नेंट कं त! खूज ग्राक नुल्लैट्स कायम नहीं कर्ना चाहिए।

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): Sir, while supporting these demands, I would like to make a few observations. I will confine myself to the items pertaining to purchase of foodgrains, fertilisers, etc. In the introductory remarks it has been stated that Rs. 209.5 crores are being utilised for purchase of foodgrains and Rs. 97 crores for import of fertilisers. This means that the supplementary grant for purchase of food alone is more than the amount of the budget which we had just after independence. That shows the enormity and gravity of the situation.

India is a predominantly agricultural country. All these plans have not been able to make us self-reliant and self-sufficient in food. We have to search our hearts and think deeply whether these plans have had any impacti on agricultural production. If that is not so, where is he lapse. Have we been pursuing the right policy in all these plans to accelerate our food production? In what sector have we failed? If we go through all these factors, we come to the sorrowful conclusion that our planners have not given their best thought to it nor have they formulated our plans in the right direction to give an impetus and boosting to our agricultural production, with the result that even after 17 years of independence, we have to depend on other countries for our food. According to this booklet published by the Department of Food, the total imports of cereals from January to October this year have amounted to $9: 4$ million tonnes. It is expected that the total imports during
the current year would be around 12 million tonnes as against 7.5 million tonnes during 1965. Even with sucin large imports this year, the per capita availability of cereals is estimated at only 133 kg . per year against 151 kg . in 1965

Sir, time and again many people including agricultural experts and Members of Parliament and others have been pressing for a correct and dynamic agricultural policy to boost our agricultural production. We are not lacking in water resources and in area to grow crops. We have abundant natural resources. Still we are not able to attain self-sufficiency in foodgrains. We have treated many irrigation programmes which have a great potential for producing more food in a very haphazard and hazy manner. Take the Nagarjunasagar project with a capital outlay of Rs. 149.53 crores. The State Government was trying its best to complete it as excpeditiously as possible so that food production may be increased. The expenditure on the project is confined to the State plan. Nothing outside the plan has been sought or given by the Centre so far. Whenever a demand for an additional grant is put forward, it was not treated in the manner it deserved. So, though the dam and every other work is completed, when water is about to be received by the agriculturists, it is being held up for want of finance. When we are spending crores of rupees on importing foodgrains, the Centre did not have the foresightedness to come to the rescue of the State Government, which is not putting forward any fantastic claim. Instead of staggering the assistance which you are giving for 5 vears, the State Government demands that the amount may be given in the first or second year of the plan so that the project can be completed. By the end of July if Government had provided adequate financial assistance, 6 lakhs of acres could have been brought immediately under irrigation. The quantum of assistance given by the Centre to other big projects is not less than
[Shri P. Venkatasubbaiah]
Rs. 20 crores. But in the case of his project, whenever such a demand is made, it is given in a piecemeal manner with the result the impact is not felt at all.

I do not know how the Minister, during the recent Chief Ministers conference, got the optimistic idea of procuring 12 million tonnes during the current year.

But, Sir, the performance of last year was very disappointing. Only 3.5 million tons could be procured in spite of the best efforts of the various State Governments. Perhaps the Food Minister is pinning his hope on procurement of the hybrid variety crop which he intends to use for cultivation on a gigantic scale. I am doubtful whether even this is possible. If that is so, the only remedy is, as my hon. friend has very rightly pointed out, that all our efforts should be concentrated on agriculture alone. Only then we will be able to acheive self-sufficiency.

There was a very disturbing news today that the import of foodgrains programme with the United States of America is lying before President Johnson on his table for the last one or two months and he is not giving any serious thought to the question of rendering the necessary aid that we require. If we have to depend permanently and entirely on the mercies of foreign governments, who want to add some political strings to whatever aid they give, I do not have any hope that our country will be able to reach self-sufficiency.

Therefcre, our aim should be to explore all the possible potentialities in this country, to give a boosting to agricultural production and also to give our thought to intensive cultivation. I know there are many difficulties. Constituted as the Government is, it does not have any control over the State Governments. But in a case of national emergency, when the country is faced with a food crisis.
we must evolve a national food policy, we should not suggest only quick and ad hoc remedies for any ad hoc problem. Whenever there is food scarcity, convening a conference of Chief Minis. ters is no remedy at all. The problem should be pursued properly, the various departments in the various State Governments must be geared and put in a proper form. Wherever there is irrigation potential attention must be given to it irrespective of State plans. Unless we do it, unless we take it up on a war footing, mop up our resources, wherever they are, and concentrate only on agricultural production, we will not escape from his calamity of depending entirely on other countries. I would only suggest that Government should have a definite policy of its own, not only a national food polciy but also a national agricultural policy. We must stop all our other activities, concentrate only on agricultural production, take into confidence all he Chief Ministers and ministers concerned in the States and evolve a dynamic policy so that we may achieve self-sufficiency.

धी सरजू पाण्डंय (रसडा) : उपाष्यक्ष जी, मंत्रालय ने पुनः मदन से पेसे की मांग पेश की है। में मुख्य रूप से खाद्य मंत्रालय, गृह मंत्नालय विद्युत श्रोर चिसाई मंत्नालय, श्रोर परिवार नियोजन के बारे में कह्ना चाहत्ता हूं। भ्रभी मुझसे पूरं वक्ता ने बताया है कि इस देश में सरकार की श्रन्न नीति किस तरह से फेल हुई है। भ्राज काफी धन इस बात के लिए मांगा जा रहा है कि बाहर से गल्ला मंगाया जाय। कई बार इस सदन में यद्ट प्रश्न उठाया गया कि भ्रगर देश को खाद्य में श्रार्मनिर्भर बनाना है तो जरूरी है कि इस देश में सब से पहले सिचाई की व्यवस्था हो, साद की व्यवस्था हों मगर मंतालय के लोग बजाय इस के कि इस देश को समृद्ध बनाने की कोशिश्र करें, बाहर हे ध्रक्न मंगाकर देते रहें श्रोर श्राज हालत यहां तक पहुंच गई कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग भूखों मर रहे हैं। श्रभी में बनारस न्चे निकलने बाले "श्राज" श्रखबार को देख कर क्या रहा

हुं । उस में लिखा है कि बहुत से जिलों में लोग शीरे पर निर्भर हैं, मिलों से जो चोटन निकलता है उस पर जिन्दा हैं। घ्राज वहां दो एपये किलो चावल, एक रपपये, भ्रठारह् श्राने किलो गहूं बिक रहा है । चना जो बाजरा वगैरह कोई भी ऐसा श्रक्न नहीं है जो एक रुपये में 12 छटांक से ज्यादा मिलता हो। सारे सूबे में प्रकाल की हालत पैदा हों गई है। तो मैं कहता हुं कि इस मंत्रालय को पैसा देने की बात तो भ्रलग है, इस सदन को इस से जवाब तलब करना चाहिए कि इस भुखमरी के जिम्मेदार कौन हैं ? लगातार सदस्यों ने मांग की कि पानं दो, खाद दं।, साइंधिफक तरीकों कें श्रपनाश्रो जिससे श्रन्न की पैदात्रार बढ़े, मगर मंत्रालय नें घयान नहीं ददया। कई बाग यह् बात उठाई गई $1 क$ अ्रन्न का ठ्यापार सरकारी हाथों में लीजिए। श्राज मूझे मालूम है $f$ का प्राइवेट क्यापारी पंजाब से गेहूं मंगाता है मंगा मंगा करे के उन में से चंरी तों करना ही है, तितने दाम पर उसे भारी जगत् बे चता今ै । मगर सरकार का तर्फ सें केई सेंक नही है।

दूसरी चीज मैं कहन्ना चाहता हू परिवा? नियंजजन के बारे में, पीग्तार नियोंजन की जो योजना है यह ।कलक ल गल है। इस से बढ़ती हुई प्राबादी को रोकने में कोई कामयासी नहीं मिलेगी। मैं बताता हूं, श्राप इस की जांच कर सकते हैं। जितना इन फेमिली ज्लानिंग है बिल्कुल झूठ घ्रोर गलत है इस पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं ने खुद एक गांव में जाकर देखा, भ्रापरेशन किनका किनका होता है ? 17 श्रापरेशन वहां हुए है जिनमें 4 तो पागलों का हुप्रा है, 4 साधुश्रों का हुप्रा है श्रोर 4 एसे हैं जिनकी घादियां नहीं हुई हैं श्रोर चार पांच ऐंसे हैं कि जां ईप्यूलंस हैं, जिनकी भ्रवस्था 70 साल हो गई है। यह मैं एक गांव की प्रवस्था बताता हूं। श्राप किसी घस्पत्ताल में जायें, वहां डाकटर मोजूद नहीं हैं । घ्रोरतों का भी लूप लगवांभ्रों घ्रोर फलां करो, इन्हीं सब में करोड़ों रुपया बग्बाद कर

रहे हैं घ्रोर इससे कोई भी म्रसर देश की भाबादी पर नहीं पड़ता है। यही रुपया भर्यर घर मामलों पर खर्च किया जाता तो बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती थी।

भ्रब में कुछ गृह् मंत्रालय के बारे में कहना चाहता हूं। सब से ज्यादा धष्टाचार का डिपार्टमेंट पुलिम विभाग है ग्रोर छस सरकार के तो बिलकुल हाथ पैर फूले हुए हैं। श्राप को ठ्यान होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक बार भ्रगने फैसले में लिखा था कि हिन्दुस्तान की पुलिस नंगों की फोज है, इस में किस किस को कपड़ा पह्नाया जाय, यह समझ्न में नहीं घाता । म्राज ठीक वही हालत हो रही है। पुलिस के लोग खड़े रहते हैं, मुझे मालूम है इसी दिल्ली के ग्रन्दर एक य्रादमी श्रपनी स्त्री के साथ रिकशे म जा रहा था, रिकशे से उसकी म्त्री को गण्डों ने उठा लिया ग्रोर नेकर भाग गए। प्राज तक मंत्रलय जांच कर रहा है। दिल्ली के श्रन्दर उनकी नाक के नीने रुपया मांगते हैं रिपोर्ट दजं कराने के लिए। क्या जरूर्त है ऐमी पुलिस को जब देश में कोई शांति घ्रौर व्यवस्था नहीं है, किसी श्रादमी की जिन्दगी की सुरक्षा नहीं है ? सारी पुलिस बेकार है। कहते हैं यह ग़ज्यों की जिम्मेदारी है गांति श्रोग व्यवस्था की, तो फिर श्राप क्या कग्ने के लिए, यहां बैंट तुए हैं ? सारे देश में श्रब्यवस्या उत्पष्न है ग्रोर मंत्रालय कुछ नहीं कर पा रहा है। यह् मारा मंत्रालय, इनका पुलिस विभाग भ्रौर खास कर इनका सी 0 श्राई 0 डी 0 सबसे ज्यादा बंगस झ्रोर रद्दी डिपार्टमेंट है। कोई भी जानकारी इन को नहीं होती। सिवाय इस के कि यह् विरोधी पार्टी के लोगों के भाषणों को नोट करें, घ्रोर कुछ नहीं करते। घ्रष्टाचर्गियों को यह नोट नहीं कग्तं कि कौन इस देश के श्रन्दग् अध्टाचारी है, इस का मी पता लगाया जाय । मैं मियान्न दे मकता हूं ध्राज की पुलिस बाकायदा प्लान करके महावार पैसे लेती है ग्रोग डकंतियां डलवाती है। भर्र सरकार चाहे ता 名 मिसाल प्रम्तुत कर सकता

## [ल्री सरजू पाण्डेय]

हूं। बुद मैं जानता हूं हमारे बहां एक पुलिस वाला लड़कों को भगाने का रोजगार करता है। हमारे यहां के लड़कों को मगाकर बम्बई में बेचता है प्रोर सात सो श्राठ सो रुपये पाता है तो वापस करता है। इस से प्रष्ट डिपाटंमेंट प्रीर कोई नहीं है। म्ने तो समकता हूं कि यह मंबी महोदय बात बनाते हैं, गोली लाठी डंडा घलाने की बात करते हैं। मगर समस्वशक्यों के समाधान की बात नहीं करते। म्राज देश में जो कुछ हो रहा है, उस का में समर्थक हूं। में नहीं चाहता कि देश में तोड़फोड़ की कार्यवाहियां हों। मगर यहू प्रतिक्रिगस्वस्स होती हैं। में एक मिसाल दे दूं। जब साइमन कमीशन क्राया था, र्वडित जवाहर लाल नेहु ने बुद ग्रपनी कहानी में लिखा है कि जब मेरी मां को पुलिस ने लाठी से मारा तो उस का खून से लध्रंप परीर मेरी नजरों के सामने फिर गया प्रोर ग्रगर मैं बाहर होतां तो महात्मा गांधी की 16 सालन की अ्रहिसा की सीख को भलाकर उस का जबाब देता। तो श्रगर श्राप की पुलिस बेग्नाह लोगों पर लाठियां चलायेगी तो क्या होगा, मैं ने खुद देखा श्रपनी श्राखों से इसी श्रान्दोलन में वह लड़के जा गांतिपूर्वक हैं उन को पकड़ा जा रहा है। लखनऊ में पुलिस ने एक लड़के को जो रास्ते से जा रहा था उसे पकड़ कर मारा उस की साइकल को चकनाचूर कर दिया। लेकिन उन को उस ने नहीं पकड़ा जिनको वह जानता है। इन का डिपारंमेंट सारे का सारा प्रष्ट है। इर्सलिए में कहता हूं कि इन को एक पैसा बिलकुल नहीं देना चाहिए।

सिचाई मंती साहब का हाल सुनिए ग्रोर विद्युत मंवी का हाल मुनिए। तमाम लागों की सारी जगह यह मांग हो रही है कि इस श्रकाल की प्रवस्था में हम को बिजली दी जाय, हम को कुम्रों के लिए पर्मिपग सेट दिये जायं। मगर लगातार ऐसा कहने के बाद भी न हिपाटेमेंट में कोई मादमी है न कोई कायंक्ता

है, जी इन की बातों को मुने। सारे के सारे स्यानों परे पूरे देश में इस बात की मांग होंती है कि बिजली दोजिए, लेकिन बिंजली नहीं मिलती। लोक दपतरों म जाते हैं, उन का ऐंश्रीमेंट करा लिया जाता है, फामं भर लिए जाते हैं मगर उन को कोई बिजली नहीं दी जाती। किसी देश की उत्रति के लिए पहली जरूरत है बिजली की, दूसटी सड़क की । लेकिन वह़ काम यहृ नहीं करते। दूसरे बहुत से डिपटंमेंट खुले हुए हैं जिस में करोड़ों करोड़ों रुपया बरबाद करते हैं। प्तार्निग के नाम पर साेे का सारा देश में घ्रष्टाचार फंला हुम्रा है। इनके कुछ नातेदार, रिश्तेदार को नौकरी मिल जातो है लेकिन इस के श्रलवा श्रीर कोई जनता का काम नहीं होता। में पूछता हूं कि यह प्लार्नग जों सरकार करती है, कौन भ्रादमी राय देता है कि इस तरह की योजना बनावें जिसदे देश में सिवाय प्रष्टाचार के फंलने के श्रोर कंगई बात न हो ? इस तग्हु से श्रगर श्राप देबेंगे सारी की सारी सरकार की क्या हालत है ग्रोर मूक्य रूप से बाद्य के मोचें पर जो श्रवस्था हों रही है वह किसी से छिपो नहीं है। ग्रनो में ने म्रबबागों को देबा कि जग मा बारिश्र पूर्वी भाग में हो गर्ट है, तो उन मे सर्मार को बहुन श्राशा बध्र गई है $\mathrm{f}_{\mathrm{F}}$ गल्ला मिलेगा, इग से केंद्रे व्रागा नहीं बंधी है, वर्विक गग्कार मारंश बाने
 सबाल 9 विं हैं घ्रार उन का गलन जतर बता दिया जाना है । में ने भ्रब्वार में पढा कि बिहार में गेंह जा रहा है, गूर वी० में गेहूं जा रहा है, है लंग दाड़े हु़्ए बढ़ां गये, लेकिन मालम हुप्रा कि एक छगांक तेंदूं नहीं प्रा रहा है। स्वयं मेरे जिले में एक महीने में यदि एक श्रादमों को तोन किनो गेत्र दिया जाय, नो 9 हजार ग्नन गणन जाहिंदे, मगर वहां जाता है 250 टन। घ्रभी विहार मरकार ने बयान दिया है कि द्रम को प्रोर
(Gentèàl)
राभन दीजिये । यहां पर गलत श्रांकड़ें दे देते च्रैर उन्हीं के बेसिस पर कह देते हैं कि बम्पर काप हो रहा है, फिर कहने लगसी हैं कि कुछ मी नहीं है । दे़ण को गुमराह् करने बाली नीति छोड़ बरर, देश को समस्याग्रों का समाध्रान कीजिय, मिक्ष गालियां देने मे काम नहीं ह्रोगा ।

परिखार नियोजन पर जो कृवया खर्च करते हैं, उस को बन्द कीजिये, उस का कोई फायदा नहीं है। दुसरी बान-मित्राई मंत्री अ्रॉर बिजली मंत्रो को सारा काम बन्द कर के लोगों को पानी देना चाहिये, तीसरी बात-खाद्य मंत्री को निकाल दीजिये । यह मंत्री ध्रकाल मंनी है ग्रोर जब से यहा फ़ ग्राया है-तब से खाद्य की स्थिरि बिगड़ती गई है । यही मंत्री हैं, हिन्दी के मवाल पर जिन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन ग्राज देश मूखों मर्ता है, तो इ्स्नीफा देने को तैयार नहीं हैं। घ्रमो कल हो रेल मंब्री ने कहा था कि चाहे जितने एक्सीडेंश्म हो जायें, में बना रह्टिंगा, लेकिन ग्राप मब जानते है $f_{\text {क }}$ इंगलंड में एक वाकये से पूरी मरकार बदल गई थी-—कीलर काणड पर, प्रोर वहां का मंत्री श्राःमन्न्या करने प₹ बाहय हो गया या, लेकिन इस देश को खाव्य व्यिभि पर हमारे मंती मोये बंठे हैं ।

उपाधयक्ष महोदय, में ग्राप से निवेदन कहंगा कि इ्न मंत्रियों की कोई दवा कीजिये, नहीं तो ये पूरा देश खा कर बंठ जायेंगे, हम लंगों का यह़ां पर्ग चिल्लाने चिल्लांत दम निकल जाता है, लेकिन विरोधियों को गानियां देना इन का पेशा बन गया है । इन मंन्रियों से कहिये कि ये देशेश में मुधार केें, नहीं तो लाडी, गोली प्रों डणडे मे समाधान नहीं हो मकता, भूख्बी जनता कत्र नक चुप रहेगी । वोग भूलों मर रहे हैं, उन के लियें कोई न कोई अ्यवस्था घ्रवजग्र होनी चाहिये।

Mr. Depaty-Speaker: Shri Muthiah.
Shri Mathiah (Tirunelveli): Mr. Deputy-Speaker, the Supplementary Demands.


Mr. Deputy-Speaker: The hon Member may resume his seat. The quorum is being challenged. The bell is being rung........ Now, there is quorum. He might continue.

Shri Muthiah: Mr. Deputy-Speaker, the Supplementary Demands for Grants (General) involve an additional expenditure of Rs. 561.40 crores, including Rs. 209.56 crores for the purchase of foodgrains and Rs. 97 crores for the purchase of ferilizers. Food imports have become absolutely necessary and inevitable today, because the worst draught that ever happened has hit many parts of the country today. So, it is unavoidable and Government has to pay for them. Fertilizers have also to be imported, because the internal supply is not adequate to meet the increasing demand.

I come to Demand No. 53, which is for a grant of Rs. 24.25 lakhs for the Andaman and Nicobar islands in order to strengthen the security measures. The two groups of islands, Andaman and Nicobar, have to be strengthened, because they are in a very strategic place, and in future anything may happen. So, Government should be very vigilant and alert and strengthen the security measures in order to protect the land. The population of these two groups of islands is very meagre and has to be increased. So, I plead that the repatriates from Burma should be settled there in large numbers.

I come to Demand No. 133, relating to the Ministry of Irrigation and Power for Rs. 4.43 crores. The power requirements of Madras State are not

Shri Radhelal Vyas: I invited the attention of the Speaker also, a couple of days back, and he agreed that this rule must be followed. I am sorry to say that if the Chair will not observe this rule, how can it be expected of other Members to observe the rules? The rule is explicit.

उपाध्यक्ष महोवय : श्री लिमये ।
भी प्रफाझाबीर जासर्ती: उपां्यक्ष महोदय, ग्राप की व्यवस्था क्या है वह़ तो बनला दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोवय : कोई व्यवस्था नहीं *)

शी प्रक्ताशाषी छास्प्री : यह कोई उपवस्था नहीं है fिं कोई व्यवस्या नहीं है । इस का क्या मतलब है।

उपाध्यक्ष महोद $a$ : ग्रार्डर, अ्रार्ड ग ।
घी प्रकाइरीर ज्ञास्त्रो : ग्राखिर चेग्रर की कोई जिन्मेदारी होनी चाहिये । कोई ट्यवस्था होनी चाहिते । यत् क्या कि ग्रार्डर, श्रार्ड़ ।

धी मषु लिमये (मुंगेग) : उपाश्यक्ज महोदय, मझे बड़ा स्ब्रेद है कि ग्राज क्रप्टाचार मंत्र्र मेंरे मामने नहीं है । उन के मंत्रालय के मततात्ग तीन मामले श्राते हैं जिन का मैं जिक्र करने वाला हुं ग्रौर श्रापकी मार्फन यह भी प्रार्थना करने वाला हूं कि उन को एक धेला भी ग्रनुदान के तौर पर् न दिया जाये।

पहला मामला जंजीबार के रहने वालों का है । जंजीबार में जब गज्यक्रांति हैई तो जंजीबार में जो ह्मारा हाई कमीशन है उस ने वहां के हिन्दुस्तानी नागरिकों को बतलाया, जो कि बड़ी तकलीफ में थे, कि श्रगर वे ह्मेशा के लिये देशान्तर करने जा रहे हैं घ्रोर यहां ग्राने के लिये तैयार हैं तो वहां से वह़ जितना माल ले भ्माना चाहें

वहा ला म़कने हैं। उस के लिये इम्पोर्ट लाइसेंस की कोई भ्रावश्यकता नही है, जिस को सराक इन ذंड कहा जाता है । जंजीबार की मरकार ने कहा धृा कि बहन वैमा या मोना नट़ीं ले जा मकने, नेकित झ्रगर वह कोर्ड माल खरीद कर वहां में ने ग्राना चाहें नो वह ड़जाजन दे देंगे। मैं एक श्रादर्मी के बाने में जानता हं किस ने यह तय किया कि वह हिंदूस्नान उयेंगा श्री० श्रपना सारा मालनींग नथा हावी दांन—पहां लायेगा । ड़ संबंध में टार्ड कमीजन का लिम्बा स्र्रा पत्र है ग्रोग मैंने $x$ बयं उस को देखाए है । उस में कहा गया था fक 31 दिमग्नर, 1964 तक श्रगण कों मान्न श्रायेगा नो उमके लिये किमी इमांर्ं लाइसेंस की जरुग्त नटी़ी है । कस्टम में जों डयृड्री वशंग्ह द्देनी पड़ेगी उस को द कर वा माल को लासकता है। जो मान श्राया उमका एक हिम्मा तो उस पारीख के पहुने श्राया था ग्रोग ह्सग हिस्सा जो या वहु इम नारीख के दो चार दिन बाद ग्राया। लंकिन उहां तक लाल किताब का मवाल है श्रब घ्र‘टाचान मंत्री मामने नहीं हैं, न्नकन मगत माह़ शायद मून गहत हैं 1 रें ब्क ....

श्री रघुनाष ससह : यद श्रष्टाचार मंनी कोन हैं ?

श्री मघू โलमये : व्यापार मंती से मतलब है । मैं ने श्रष्टाचरी मंत्री नहीं कहा, प्रष्टाचार मंत्री कहा है।

मंरें कहने का यह भतलव है कि रेड त्रुक के घ्रनिसार किस तारीम्ब को उन का माल हिन्दुम्तान के बन्दरगाह् में घ्राता है यह् महत्ववपृर्ण चीज नहीं है। किस दिन जहाज पर लद कर विदेश के निये रखाना होता है यह मह़त्वपूर्णं नीज है । गुर मरी बात गलत हो तो विन् गःःय मंवी उस को काट मकते हैं। इस माल मं सं कुछ 31 तारीग्ब के पह़ले प्रोर क्रुठ उन के बाद भ्राया। लेकिन घभी जक कैस्टम वालों ने कोई भी माल नही छोड़ा। ग्रद्य व्याणर मंवी नथ! वित 2084 (AI) LSD—11.

मंत्री का कहना है कि तक कन्साइनमेंट छोढ़ने के लिये हम तंयार हैं, लेकिन दूसरा कन्साइनमेंट ध्रगर श्राप म्टेट ट्रोंिग काग्पोनेशन को बेचने के लिये तैयार हैं तो हम पहले वाला छोड़ सकते हैं । मेरी समझ में नही श्राता है कि किस कानून के श्राधार पर ग्राप यह शर्न लगा सकते हैं। ग्रगर कस्टम वालों का यह कहना हो कि बाद वाला माल लाना कानुन के खिलाफ है नो पह्हले कन्साइनमेंट को छोड़ दें प्रोर दूसरे कन्साहनमेंट को जबन कर के, काफिक्केट कर के, जो घ्राप की पक्रिया है. नीलाम वर्गरह की उस के जरिये से उसे मामले को खरम करें। मगर स्टेट ट्रोडिग कारपोरेशन को बे चने की बन्र श्राप गंर-कानूनी ढ़ंग से लगा ग्हे हैं । ग्राप माल इसलिये नही छोड़ रहं हैं कि स्टेट ट्रेट्रिग कारपोरेशन कुठ मुनाफा कमा कर यह् माल दूसरे क्यापाग़ियों कों बेषना चाहता है श्रोर वह् व्यापारी भी काभी मुनाफ: उस पर कमाना चाहते हैं।

### 14.55 hrs.

## [Shry Sonavanz in the Chair]

प्रोग मझे मंदेह है कि श्रण्टाचार मंत्री को भी इस में कुछ न कुष्ठ लाभ जहल होता है। इमीलिये यह श्रनुचित काम प्रश्टाचार मंती कर रहे हैं। में वित्र मंती मे प्रार्थना करंगा, ग्रोजना मंत्री को उस में कोई श्रधिकार है या नहीं मुक्षे मालम नहीं है, लेकिन उन से भी मैं कहूंगा कि वयोंकि ड्रघन मंबी स उन की ज्यादा दोर्ती है होर उन पर कुछ्छ ग्रसग भी है, कि जो कान्नी काम है उस को बह्व गेक तरह मे करें ।

दूसरा मामला जिस का पता हुधर दो या नीन दिनों में मुड्ञे लगा है, वह़ सल्फर का मामला है जिस को ले कर हृमारे टेश में गतार्यानक ख्वाद प्रथवा फॉटलाइजर का उद्राग च्रेषट हो गहा है । ब्यायार मंत्री ने ट्लिन किया कि सस्फर को आयात करमे
[श्री मधु लिमये]
का काम त्कमात्र य्टेट ट्रेंडिंग कारपोरेशन को दिया जायेगा.। स्टेट ट्रेडिग कारपोनेशन ने श्रमरीका में ग्रोरतों के जुतों का व्यापार कर्मे बाली एक कम्पनी के साथ, जिस की कोई वजी नहीं, जिम की बाजार में कोई हैसियत नहीं है, या झ्रमरीका के बंक वालों के पास जिनकी कोई डज्जन या जिनका कोई़ स्थान नहीं, सल़फर ग्रायात करने का करार किया । प्र'रे उस का नतीजा यह हुग्रा, ग्रोगतों के जूतों का जो कम्पन्री ग्यापार करनी थी उस के साथ मोदा करने के कारण ग्राज मंत्रालय को जते खाने पड़ रहे हैं, क्रीग सल्फर ह्ममारे देश में नहीं ख्रा रहा है । क्या में योजना मंद्नी स पूह सकता ह़ं कि वह किस वात की योजना बनाते ?ैं। फटिलाइजर के लिये सःफर का श्रायात जर्री है लेकिन fिज्जा व्यापाग्यिों के लिये ग्रा $i$ ने कहा कि वह नहीं ला सकते हैं, यह काम स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन करेगा । व्टेट ट्रेढिंग कारपोरेशन ने क्या किया इस को तो ग्रा₹ ने देग्वा। यह् एक प्रॉर रेकेट ह्मारे मनुमाई जाह् की मुनाफाघोरी घोर भ्रध्राचार का है। झाप जानते हैं कि में निर्जा व्यापार का कोई समर्थक नहीं हूं, जंसे कि हमारे मीन मसादी साहब ग्रोर दांडेकर साहब हैं, लेकन इस तरह के प्रष्ट स्यापार का भी में समर्थक नहीं हूं।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस सल्फग के मामले की जांच की जाये प्रोग बह देख। जाय कि इस कम्पनी को पह् काम कैसे दिया गया। इसं कम्पनी के मालिक का स्थान क्या है, उस की हैंसियत क्या है, क्या बह सल्फर दे सकता है भरपूर। प्रगर इस नरह की कोई जानकारी हासिल नहीं होती है ता कोई दूसरा कारग इस के पीछे हो मकता है । उस रहस्य में मैं इस समय नहीं जाना चा़िंगा । यट् दूसरा मामला ‘ंटाचार मंत्री का तृष्भा ।

तीसरा मामला मधुस्दन गोवरधन दास का है जो f 4 में ते तीन चार दके

उगयाया लेकिन सरकार डतनी बेहया श्रोर निर्न्नजज तथ। बेशर्म हो गई है कि जब गम्भीरतापूर्वंक दस्ताबेजों के साथ श्रारोप लगाये जाते हैं तब भी वह मूनती नहीं है । भ्राว. दभ टिन हो गये हैं लेकिन न नचुभाई़ शाह का इट्रीका ग्रा गहा है प्रोग न हस के बारे मे कोई ग्लेलासा हो रहा है । ग्राज में सभापति महोदय, श्रायकी मांर्मन जानना चाहता हैं कि जो मैंने मधुस्दन गोवग्रन दास कम्पनी का मामला रक्वा है उस की न्यायिक जांच कब कराई जायेगी ग्रौर म:पुभ, ई शाहु को कव निकाल दिया जायेगा ।

ग्राज प्राप के सामने मैने गट्र्र्रात को जो नोट भेजा है उन में मे दों नोन वाक्य पढ़ कर सुनाना चाहता हैं। इस के बाने में स्थिर्ति यह है कि धनराज मिल्स को मारे लाइमेंस 54 मिलों झरा बेच दिये गये । इस के लिये टेँ पटाइल कमिश्नर की इजाजत थी। लेकिन टैक्सडाइल कमिश्नन ने यह जानने की कोणिश नहीं की कि क्या धनराज मिल जिस का द्वीवाला निकलने वाला थ!, वह सारा माल इस्तेमाल कर सकती है बिना इस के बारे में पूछे यह इजाजत दी गगी। जो व्यापार मंत्री की दोस्त की कम्पनी है, मधुसूदून गोवरधन दास, वह इस के पीबे काम कर ग्ही थी, उन्हों न मिल वालों बगँर पूछे हुए ....

## सभापरत महोबय : श्रब श्राप का समय

 खत्म हो गया ।थी मषु लिमये : भ्रभी तो मैं ने बहृत कम कहा है, घ्रमी नीन चार मामलों के बारे में मुसे वोलना है। मेरा कहुने का मतलब यह है कि मघुसूदन गोवरधन दास के द्वारा लंटर म्याफ केषेडिट प्रोंजन किया गया लेकिन मिल वालों को पूछा नहीं गया, लाइसेंस में

परिवर्ंन किया गया, मिल वालों को पुक्ञ: नहीं गया। इनना ही नहीं। परिवर्नंन करने के बाद ज्वाइं: चीफ कंग्रोलर के कार्यालय में यह द्यग्नुर रहा है कि वे पर्विर्वांत लाइमेस डाक में मेजे जाते हैं। लेकिन यहृ बनिवसंल एकमराटं एंड इम्पोटं तजेंदो मध्रुप़दन गोवरधनदासी की सरी है। वह वहां पर गयी प्रोर उंहों ने ग्रामने सामने यह लाइसेंस ने लिया ग्रोर फाइल पर उन्हों ने रमीद दे दो। यह भी में ग्राभ के सामने गबना चाहता हूं 1

### 15.00 hrm.

दूसरा मामला हममारे गर्चान्द्र चोधरी साहृब का है। इन मामलों को में केड़ना नहीं चाहना य!। नेकिन ये बड़े निलेंज घ्रोर बेहा हो गये ह । भ्रगन धने जाते को में जिक्र नहीं करता। जन्र गचीन्द्र बोधररी ज़ाहत
 बैक्रग्रामन साह्वब थे। अन्टों ने शचनन्द्र चौधरो मानब को का़ा कि. मंद़ा ग्रोग मिसेज मूंदड़ा के बार में मुके खबरें मिली हैं कर की चांगो की, विदेगी मुद्र: की चोरो की प्रोर अन के ऊार ग्राप ण:ता माग्ने दीजिये। शच्चोन्द्र चौधरी साहब ने का कि में मिसेज मूदड़ा को ए़ प्रग्से मे जानता हैं। बहुत ही वह मादा म्रोरत है, पायस लेडी है, उस के पास मे कुछ नहीं मिलेगा। उस को हाथ नहीं लगा सकते हैं। वह मेरे क्लायंट रहै चुके हैं 1 नए डिरेषटर अ्राए घ्रोर उन्हों ने छापा मारा। उस म ऐसे ऐसे दम्नावेज श्रोर कागजात मिले जिन मे कि वैकटागमन साह्ब ने जो पह्ले कहा थ। वहु स्व साबित हो जाना है। वूंकि वैकटारामन साहब ने श्रोर डिगनम पर छापा माएा किसेज मूंड़ा क्रोर मूंदड़ा पर धापा मार्ने का मुमाव ग्बा इसलिए बैंक्टारामन साहुन को उन्हों ने एक्षटंग्रन नहीं दिया। स्वयं मैं एक्सटेशेश दिये जाने के हक में नट़ीं ट़ं। श्री जमुना प्रमाद
 टंक्सिस जैंम - प्रष्टाचारी भ्रादमी को एक एक साल का प्रवमटंशन दिया गया सेकिन. . .

The Depaty Minister in the Ministry of Home Aftairs (Shri Vidya Charan Shukla): I rise on a point of order. Is it proper for a Member to allege. . .
Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Under what rule?

Shri Vidya Charan Shukla: I should be allowed to proceed. Ii the hon. Member does not understand the rule. I shall give the rule also. It is well laid down and well known that no allegation shall be made against a person who is not present in the House to defend himself and even if he is present here, the allegation can be made only under a certain procedure which is prescribed and any such offhand allegation made is absolutely unwarranted and should not be allowed to go in the proceedings. I want your clear ruling on this.

Shri S. M. Banerjee: On a point of order.

Shri Vidya Charan Shukla: The first point of order should be disposed of.
Shri S. M. Banerjee: This is concerning the same thing. My point of order is this. The case of Mr. Jamuna Prasad Singh, the Chairman of the Board of Direct Taxes, has been referred to in this House by many Members and it has been argued that he is the most corrupt person. He was given extension by the late lamented Lal Bahadur Shastri. Because this was mentioned in Parliament and at that time no exception was taken either by the hon. Minister or anybody else, I feel that what Mr. Madhu Limaye is saying is only a repetition of the various questions raised or answers or suggestions given in this House. When that question was raised in the House, Mr. Shukla was not the Deputy Minister. (Interruptions). He has become more responsible now. He was not in the House; otherwise, he might have raised it. So, this question cannot be regarded as something new. This is only a repetition of the old question. So, this should be allowed.

Shri Madhu Limaye: This was a subject-matter of questions and answers in this House.

Shri Vidya Charan Shukla: What is the ruling on my point of order, I had raised it under Rule 353.

Mr. Chairman: The point of order has been raised by Shri Shukla under Rule 353. Rule 353 says:
"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply:

Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

1 think it is essential that the hon. Member should give notice prior to making any allegation. (Interruptions)

Order, order. The hon. Member will take care to see that no allegation is made.

Shri Vidya Charan Shnkla: He should also withdraw what he had said.

श्री मष्ष सिमये : यह मामला छा चुका है। एиन ही गए हैं। कोड़़ नया मामला में नहीं केड़ ग्दा हैं। वारस लेने का क्या मतलब है ।

Shri Vidya Charan Shnkla: He has contravened a definite rule.

बो मष लिम्षं : कोन सा नियम है । वह लारा चुका है, कांवाई का हिस्सा है।

Shri Vidya Charan Shukla: A rule has been contravened and he has to withdraw what he had said. It cannot go illegally into the proceedings.

Mr. Chairman: I will not allow him to make any allegation without prior notice.

श्रो मधु लिमये : यह् यहां मामला श्रा चुका है । में निवेदन करना चाहृता हूं कि शचीन्द्र चौधरी साट्दब ने छस तरह़ एनफोर्संमेंट डिरेकटोरेट के काम में ग्रनुचित ढ़ंग मे एक दफा नहीं दो तीन बार हुस्तक्षेप किया है । इस्लिए मैं मांग कर्ना चाहता हुं कि वह तुग्न इस्नीफां दें ।

श्याख्विरी मामला में उउ। ग्हा हूं । मोहिन चोधरी मुनोल दास वाला मामला । मेरे पास एक उस में जो मुलिजम है नाग़ पाद चक्रवर्ती उस का पत्र मैं गख़ रहा हूं, दस्तातेंज र内्ब रहा हुं। नछ बान मे नहीं कह रह़ा हैं ।

Shri Vidya Charan Shukla: He is not here in the House.

श्रो मबु लिमये : श्राप कौन हैं निर्णय देने वाले। मेरे बोलने के पग्टल ग्राप निर्णय दे देंगे ।

Shri Vidya Charan Shukla: It cannot be laid on the Table of the Houre.

श्री मषु लिमये : एक मुलिजन वारा पाद चक्रवर्ती ने जो दूसरं मुलिजम सुनील दास को चिटर्गी लिखी है उस मे से दो जुमले मैं पढ़ने वाला हैं। कोई ग्रारंप नहीं कर गहा हैं ।

Mr. Chairman: Please do not make any allegation against a person who is not here. Please conclude now.

श्रो मबु लिमये : केस का जिक नहीं किया है । न कोई मारोष कर रहा हुं।

Shri Vidya Charan Shukja: On a point of order. The entire case is in
$\underset{\substack{\text { (General) }}}{\text { D.S.G. \& D.E.G. }} 4158$
iron chain used by the shipping concerns."

## सभार्पात महोदय : श्रब ग्राप खरम करें । <br> क्री मघु लिमये : मैं म्रृत्म कर चन्टा हां।

मैंने प्रध:न मंत्री को नो नागीख को मुर्न:न दास ने पश्चिमी शंगाल के महुय मंत्री भ्रा प्रफुलल चन्द मंन को जो चिट्री लिख्री है उस की नकल भेजी है श्रोर उसमं मुन्रल दास ने यहृ धमरी़ दे रखी है कि श्रगर क्याप इस केस पं मेरी मदद नट़ी करेंगे तो एक एक का मामला में खोल नूंःः, इंडम्ट्रियल लाइसेंस किस ने दिया, फसिलाइजर डिग्ड़्रीब्यूटरीश丁 किस5 ने दिया, इन सब बतों का ख्वाल देने की धमकी दे रहे हैं। मैं चाऩता हैं कि ये बातें खुलें। ये ब्वतें बानेग ग्रा जायें चाकि जर्नमान रेल मंत्री श्रोर उस समथ के खाद्य मंत्री ह्मारे पाटिल साहब का मामला भी ब्बुने ।

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): While speaking on the supplementary Demands for Grants, I wish again to invite the attention of Government to the utmost need for economy in administration. They would not have come to us for supplementary grants if only there had been a real appreciation and understanding of the situation and they had devoted their mind and attention to the most urgent need for bringing about economy in Government.

You will remember that I had raised this question only the other day while asking a question of the Finance Minister. I would like to give certain facts for the benefit of the House, so that there may be a real re-thinking on the subject by Government and the administration.

There is need for economy all the time in all circumstances and this need for economy is further emphasig. ed by the present state of affairs in which we find ourselves and the economic distress caused in the wake of

$$
\begin{aligned}
& \text { "I also understand that this } \\
& \text { undesirable person has even ob- } \\
& \text { tained and industrial licence during } \\
& \text { his period from the Government } \\
& \text { of India for the manufacture of }
\end{aligned}
$$

"Mr. Mohit Chowdhury has informed me that you can help us a lot if you are so inclincd...."

## दूसरे कामों में मदद के बारे में है ।

".....We are interested in fertiliser distributorship for which we have been trying in vain for the last so many years. I hope, considering all the circumstances stated above, you will sympathetically treat our matter."

कसे से बाद में उन को फर्टीलाइजर डिस्द्रीटग्रुटरमिप मिल गया ?

दूसरा पत्न सुनोल दास लिख गहे हैं कांग्रेस के महा सचिव को :
[Shri Harish Chandra Mathur] devaluation and more particularly now

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): You are going to have more Ministers, and that is economy!

## Shri Harish Chandra Mathur:....

 when the country is faced with the most devastating draught in the country, especially in large tracts of Bihar and UP, I think there should be a sense and an attitude of economy at all levels, more particularly at the top levels.After I had raised this question the other day on the floor of the House, I received a letter from a citizen of India appreciating the spirit of the question and reminding me of the attitude which the foreign Government adopted in respect of economy and the measures adopted by them when the country was facing a little trouble. I would like to place before the House what he has said. He says:
"During the war as PS successively to General Sir Thomas Hution, Chairman of the War Projects Administration and Co-ordination Committee and Secretary of the Viceroy's War Bcard and the hon. Sir Ardeshir Dalal, Planning and Development Member of the Viceroy's Council, I noticed that no sofa sets were supplied to them for use either in the office or in their residences. Carpets were far fewer and smaller than today. The General used to give a lift to other Generals and Sir Robert Hutchings, the Food Secretary, on his way to office and back. Some of the senior Secretaries, e.g. Sir Henry Prior (Labour) and Sir Olaf Caroe, Foreign Secretary, used to 'bike' occasionally because of petrol rationing! Even Sir Ardeshir Dalal, Planning Member of the Viceroy's Council had no staff car-only his own private car.

There was no question of all manner of people going to railway stations and airports to see off and receive important officials. At any rate, staff cars were not available.

Many members of the non-gazetted ministerial staff of that day are now Deputy Secretaries, even Joint Secretaries. And I find them travelling by air, as though it costs nothing to the tax-payer!

One wonders if carpet add to the intellectuality of those who use them any more than expensive Parker 51 or 61 fountain pene improve the handwriting or language of the users.".

I have read this only to apprise the Government of how thinking people are reacting to the maner in which we conduct ourselves and the highly costly equipment which we employ. and how we go about talking to the ordinary people to tighten their belets, while at the same time we bring about no economy whatsoever when it comes to the top level.

In this connection, I would invite the attention of the Prime Minister to one matter. I am glad that the Prime Minister gave prompt attention to the matter and circulated my fifteen-page note to all the Ministries. I had pointed out there that it was not very material whether the Ministers went in big luxurious foreign cars or not. The main thing is the attitude towards the whole thing. I have pointed out just now what the attitude was at that time and what the attitude is which is being adopted today in the context of the great distress through which we are passing, when we are asking the people to bear with patience all the hardships with which they are faced in Bihar and UP. If the hon. Ministers and we are at the same time sharing the great luxry and there is absolutely no change of attitude then whatever we say will fall on deaf ear!

4162
and it will only have the same response which hypocrisy has.

Therefore, I would again urge Government to bring about a spirit of economy, to bring about a change in the attitude. It is not merely an expenditure here or an expenditure there which counts. It is the attitude which is brought to bear on all the matters which come before them which counts. I see absolutely no signs of that healthy attitude which should govern and guide those who are at the helm of affairs.

Shri D. C. Sharma: I think the hon. Member is wrong. We have got 21 Ministers in the Punjab, and I think this is the way to economy!

Mr. Chairman: Is the hon. Member Shri Harish Chandra Mathur yielding?

Shri Kapur Singh (Ludhiana): His grievance is that he has not been included in the Cabinet.

Shri Harish Chandra Mathur: I shall point out how things are happening. Again, that day, some figures were misquoted. As a matter of fact, I had said that the expenditure had gone up from Rs. 250 crores to Rs. 500 crores and more during the last five years. I must put the record straight by saying that a considerable proportion of it goes towards increase in defence expenditure. I do not want to use the figures in a manner which would create a wrong climate against Government unnecessarily. As a matter of fact, during one year, after 1962, in the Central sector alone, there was an addition of about ten thousand persons. Ten thousand additional staff were there in spite of the ban on fresh recruitment and that too within one year. Therefore, I wish to tell the Prime Minister and the House and the country that the measures which they had adopted were absolutely inadequate. We flnd a repetition of the same mistake which we had committed at that time. Government had appointed a committee of three members now they have again appointed a committee of secretaries, in fact, the
same committee, and we have given the list of economies to the tune of Rs. 93 crores, which are going to be effected. This will satisfy nobody. Those secretaries also work under a serious handicap. I would like to tell the Prime Minister that this committee needs to be strengthened. We must have two non-official Members added to it, who will bring about a fresh look and infuse strength in taking decisions. It is not that a man should be shifted from one place and thereby some economy should be shown there. I shall point out some ridiculous ways in which economies have been effected. In a particular State secretariat they wanted to bring about an economy of 3 per cent according to the circular of the Finance Minister. So, one of the posts of special secretaries was abolished and there was a big economy of so many thousands of rupees. Then, what happened to that special secretary? He was an IAS officer in the senior scale. He goes and gets another job elsewhere. For a job which was being done by one person, two men were appointed, and this man got the super-time scale. It just hurts anybody who has any honest thinking about it. Why should we deceive ourselves in this manner? If Government do not want to economise, let them say so and let them say that the special secretary would stay. But instead of saying that, they said that they would send the special secretary elsewhere and effect economy but then give him a super-time scale and something additional in a post elsewhere, and there the matters stands at present. The same thing is happening in the Central sector also.

I know of secretaries who have told me that they have not got even one hour's work and yet we find that a special secretary is appointed, and along with him comes the paraphernalia of joint secretary, deputy secretaries, and so on. Let me ask the Minister of Defence and the Minister of Home Affairs how much work is there in the special post created re cently of Defence Secretary (Supplies).
[Shri Harish Chandra Mathur]
He has not got even an hour's work. No worth-while Secretary wants to take up that job because there is nothing to be done there. So, Government have had to catch hold of somebody and put him on that job where he has nothing to do. And they create additional posts in the process because they have got to provide for somebody else. It is time that we awaken at least now to this kind of situation.

Again, what has happened regarding the numbers? Let us refresh our minds about how the numbers have increased.

The number of Secretaries in 1939 was 9 in the Central Government. It went up to 19 in 1948 and it is 44 in 1966. The number of Additional Sec-retaries-we had none in 1939-in 1948 was 5 ; today we have 20 . In 1939, we had 8 Joint Secretaries and today we have an army of 114.

Shri D. C. Sharma: What about the Planning Commission?

Shri Harish Chandra Mathur: I asked the Home Minister-wrote a letter to him-'What is your programme for future recruitment of IAS officers? We have got so many surplus people; we do not know how to dump the people; we dump them in some public sector undertakings or create some additional posts'. The work of recruitment goes on merrily at an increased rate. I do not know for what purpose. There is resentment in all quarters in this posting of these officers to posts which should go to technical personnel, engineers and so on. I have nothing against the ICS and IAS people. They have a splendid grounding; they have special training. But they have to be in their proper jobs. They have got to be withdrawn from various jobs which they are occupying at present-while you are going on merrily with all sorts of recruitment and you say that we want economy and we want supplementary grants'.

I will again draw the further attention of the hon. Minister to what has happened during the Third Five Year Plan. During that Plan, the Planning Commission wanted about Rs. 1100 crores to be raised by additional taxation in the Central sector. The Central Government raised about Rs. 2200 crores. Instead of Rs. 1100 crores which we thought would be a great burden, we raised about Rs. 2200 crores during the Third Plan period. This has created inflation. What is the result of the inflation? What has happened?

Shri D. C. Sharma: Yojana Bhavan!

Shri Harish Chandra Mathur: During the Third Five Year Plan, the Central sector alone had to give more than Rs. 210.5 crores by way of additional DA. In the States sector the additiona DA was of the order of Rs. 300 crores. The total was thus Rs. 510.7 crores only on additional dearness allowance. You are creating a vicious circle. This is the state of affairs which is going on.

I think it is time we paused and considered this. I brought to the attention of the Prime Minister what is the paraphernalia of the staff which you have got today in a small, tiny place like Pondicherry which is less than half a district, just a sub-division. Because you have got a separate Government there, I can understand your having a Chief Secretary and one more person. If it was in the ordinary pattern, you would only need a sub-divisional magistrate. Now, you can have a Collector. All right. You have a Chief Secretary. But there are 4 or 5 Secretaries.

Shri Hanumanthalaya (Bangalore City): And departmental heads.

## Shri Harish Chandra Mathur:

 Then there are all the other paraphernalia.The Prime Minister immediately replied to me. She had sent the letter to the Home Minister to take immediate steps, to see what should be done. I do not know what has happened, what the Home Minister has done about it.

Shri D. C. Sharma: He has gone.
Shri Harish Chandra Mathur: The same story can be repeated ad nauseum. It reacts, it hurts us; when we are in the midst of such economic distrees and in difficulty, here is the fun; we are going on merrily, absolutely callous to the demands of the nation, irresponsive to the call of the citizen. And then we want that the people, the citizens, should respond to our demands and to our appeals. If that is to be, there should be a strong climate created in the Centre and some other immediate steps taken to demonstrate to the country how we are going to function at the Central level and how economy is to be effected at the topmost level.

Then about the Governors. I have pointed it out. You are spending Rs. 12 lakhs, Rs. 15 lakhs on Governors. What justification is there for it? I do not at all approve of the demand of those people who say that there should be no link-up between the two Punjab States at the higher level. I think there is need to bring about a zonal system and have one Governor for three or four States. Even if you do not have one for three or four States, there is no reason why the link-up envisaged in the Punjab States should not continue. I do not know if we can go back to the advice that Mahatma Gandhi gave that the President of India should live in a small cottage. Please do not live in a small cottage; live in a first-class modern-built, up to date house, but not in a palace with a luxury garden. If these palaces were used for some other purposes, they would not be costing us anything; they would, on the other hand, give a fair and better return, if they are used for certain
other purposes. The same thing could be said about Rashtrapati Bhavan and about so many other things. It is time we realised these things.

I have got hundreds of suggestions whereby economy could be effected. In my 15-page note, I have given them under 20 headings. To take one of them, you have today got an army of Under-Secretaries. What were the Under Secretaries intended for? You need an Under Secretary where some decisions making is necessary. If they are only to ditto what the section officer says, you do not need them.

There are various other methods which could be adopted to give career prospects to people, where scientific methods could be adopted, but there is no justification to have such an army of people, unemployable, who only create more inefficiency and more bottlencks and who only produce greater difficulties to the citizen.

There are so many things on which I could speak. If I could have half an hour, I would give you a hundred examples where cconomy could be effected.

Therefore, I would only conclude by saying: let there be a serious rethinking on this subject. If we want people to respond to our call, let us create a new climate. Let us put some strength in these committees which are official spine-less bodies so that some effective steps could be taken. Then and then alone will we be justified in calling upon the people to make sacrifices. Nobody would question the need for the call that is issued. We quite appreciate and understand it. But I do hope some serious thought will be given to what I have ventured to place before the House.

धर्रो प्रकाशबीर जासत्र्री : सभापति, जी, एक वां में तीसरी बार ग्रनुपूरक घ्यनुदानों की मांगों के हप में जो लगभग पौने छ: भरब कपये का बजट सरकार ने
[श्री प्रकाशवीर शास्त्र्र斤]

पेश किया है इस से लगता है कि स्रकारी विभागों पर सरकार की पकड़ घीरे धीरे कितनी समाप्त होडी ज रही है ध्रोर शायद इसी कमी को पूरा करने के लिगे भारत सरकार को ग्रब धीरे धीरे पुलिस श्रोर सेना पर श्रवलम्बित होना पड़ रहा है ।

कुछ भी कहने से पहले में उस बारे में श्राश्य कहना चाहूंगा जिस की चर्चा श्रभी कांपेस के सदस्य श्री सिद्धेश्वर प्रसाद जी ने छेड़ी थी 17 नवम्बर की घटना जो संसद भवन के साम्ने हुई ग्रौर जिसके लिए उन्होने यह कहा कि इस प्रकार की घटना गाय की हत्या बन्द करने वाले पवित्र प्रदर्शान में नहीं होनी चाहिए थी । में माननीय सदस्य की उस राय से महमत होते हुए उनको उन्हीं की पार्टो के दो सदस्ययों की राय से श्रवगत कराना चाहता हूं । एक हैं राज्य सभा के सदस्य श्रो के० के० शाह श्रोर दूमरे हैं इसी मदन के वरिष्ठ एदस्य श्री कमलनयन बजाज । श्री के० के० शाह का कहना इस प्रकार है कि 7 नवम्बर की घटना में जिन गाड़ियों के शीशे वगैरह ट्टे हैं या जिनको नुकसान पहुंचा है पंजाब नेशनल बैंक के सामने या विट्ठल भाई पटेल भवन के सामने उन को नुकसान पहुंचाने वाले लगभग दस्य बारह घ्रादमी इस प्रकार के थे जिन के पास कुछ ऐसे हथियार थे कि जिनसे वह भासानी से पेट्रोल जहां पर होता है उस हिस्से को खोल लेते थे भ्रोर दियासलाई लगाकर एक मिनट के श्रन्दर श्राग लगा देते थे। यानी वह इस प्रकार के ट्रेन्ड ब्यक्ति थे, यह श्री के० के० शाह का कहना है ग्रौर वह दस वारह व्यक्ति श्रकाशवाणी भवन से कनाट प्लेस की तरफ तेजी से बढते जा रहे थे।

दूसरी घटना संसद भवन के सामने जो हुई उस के संबंध में जिस मण्य है

सेट गोविन्द दास झ्रोर डाक्टर सिघबी जसे सदस्य संसदीय गोमंच से संबंधित थे, वहां जा रहे थे, तो उस समय एक व्यक्ति जो बिलकुल नंगा थ!, राख लगाये हुए पालियामेंट हाउस की तरफ श्र रहा था ग्रोर जनता की 尹्रोर कुछ इशारा कर रहा था, पुलिस के एक ग्रादमी ने उस को देखकर कहा, तू इस वेष में कब से हो गया ? तो उसने कहा चल चल, श्रलग हट । ऐसा कह कर वह इघर को बढ़ रहा था तो बजाज जी ने पुलिस वालों से पूछा कि क्या तुम हूस को जानते हो ? पुलिस वाले ने कहा कि इसको तो में बीस साल से जानता हूं, यह दिल्ली का बदनाम गुंडा है जो राख लगाकर भ्राज इस तरह का भेष बनाए हुए है । वह व्यक्ति पालियामेंट हाउस की तरफ लोगों को श्राने के लिए प्रेरित कर रहा था । मेरे कहने का श्रभिप्राय यह है कि इस प्रकार के प्रर्दशन में जो यह श्रप्रिय घटना हुई है, जो जनतंज के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है, जिसके लिये किसी भी पार्टी श्रोर व्यक्ति को प्रोस्साहन नहीं देना चाहिये।

Mr. Chairman: I think the bon. Member will continue next time.

### 15.30 hrs.

## COMMITTEE ON PRIVATE MEM-

 BERS' BILLS AND RESOLUTIONS
## Ninety-eighty Report

Shri M. L. Jadhav (Malegaon): I beg to move:

[^1]
[^0]:    -Moved with the recommendation of the President.

[^1]:    "That this House agrees with the Ninety-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 16th November, 1866."

