## 2781 Correction of Answer FEBRUARY 28, 1966 to Question (Stt.) <br> President's Address <br> 2782 (Motion)

भी ₹वर्ण सिह्ट : भारत का विदेश मंत्वी हें भौर बर्मा से दोस्ती रबना काहता हहं।

### 12.36 hrs.

STATEMENT RE. CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. No. 371, Re. TRANSMITTERS FROM YUGOSLAVIA.

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): In reply to the Starred Question No. 371 in the Lok Sabha on the 22nd November, 1965, the Minister for Information and Broadcasting informed this House that the formal contract for the supply and installation of a 1000 kw mw transmitter (comprising two 500 kw mw units) was signed with the Yugoslav firm on the 19th November 1965. There was a slight error in the date mentioned therein. The correct date for signing the contract is 17 th November, 1965.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): I am constrained to say, Sir, that this habit of giving wrong answers and correcting them at leisure is growing and proliferating on the treasury benches. Not a week passes without such corrections being made once or twice. This answer was given by the then Minister of Information and Broadcasting who is now happily the Prime Minister. May I know whether you propose to discountenance such practice? The Ministers should be au courant and posted with the correct information. Who is responsible for this mistake? Is the Secretary to the Ministry responsible for giving the wrong information?

Shri Raf Bahadur: There was only a slight error in the date.

Shri Hari Vishnu Kamath: But there is some mistake. By whom was it made? Is the Minister's Secretariat responsible? Or was she herself responsible for giving the wrong answer and correcting it at leisure?

Mr. Speaker: Really attempts should be made to avoid mistakes and there ought not to be frequent occasions for correcting them. But mistakes do occur sometimes; there is no wonder in it. Sometimes there is a mistake and if it has been corrented, there is no harm.

## Mr. Speaker: Further consideration.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I have a submission to make with your permission.....

Mr. Speaker: Everyone has a submission, but only interruptions are made.

Shri S. M. Banerjee: The other day I requested you, like other members, that the Labour Minister should make a statement on the Bombay textile strike. I would request you to ask the Labour Minister to make that statement today.

Mr. Speaker: All right.

### 12.38 hrs.

## MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS-Contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Shiva. ji Rao S. Deshmukh and seconded by Pandit J. P. Jyotishi on the 21st February 1966, namely:-
"That an Address be presented to the President in the following terms:-

That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 14th February 1966'."

Out of 20 hours, 17 hours and 5 minutes have been taken and 2 hours and 55 minutes remain. It is now 12.40
and we shall adjourn at 4.30 . I have received a very interesting and amusing letter from Dr. Chandak. He says he has been a very quite member and he has not got an opportunity to speak. I would certainly like to give him an opportunity. The Prime Minister would not be able to finish her reply....,

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Let her reply tomorrow.

Mr. Speaker: All right we will continue upto 4:30 with this and members will speak. The Prime Minister will reply tomorrow.

Shri Malaichami may continue his speech.

Shri M. Malaichami (Periyakulam): Sir, in continuation of my speech diy before yesterday, when I said that the government was able to tide over the food crisis by pursuing a vigorous policy of intense procurement, rationing and judicious distribution and import, I would like to say that in the case of procurement and rationing, the civil supply authorities are not discharging their duties efficiently and in a manner that will help to tackle the problem successfully. The administration should be streamlined to eradicate corruption and to ensure better service from the personnel.
At present when the zonal system is being much criticised, I would like to offer one suggestion to tackle the problem of proper distribution. We must have a cational levy system throughout the country. Wherever there is surplus production and availability of foodgrains, it must be procured on a levy system and distribution should be arranged by rationing it in urban areas and cities with a big population.

In the semi-urban areas and rural areas fair price shops should be started so that the scarcity in the semiurban areas could be tackled by providing foodgrains through these fair price shops at reasonable prices. This
will help the poor sections of the people in the country to get their requirements of foodgrains at reasonable prices even during scarcity times and off-seasons. At the same time, people in the urban arcas will also be getting their requirements of foodgrains thougb tationing. Therefore, to have control over distiibution the Governmeric must have some stock with them which could be done by adopting the levy system on a national scale.

To increase production of foodgrains much headway has to be made in the utilisation of irrigation potential. At present only 40 per cent of the irrigation potential is being utilised. 43 million acres of cultivable land is left uncultivated Steps must be taken to fully utilise the irrigation potential and bring the cultivable land under cultivation. Steps should also be taken to allot such lands to landless agriculturists in blocks and to bring them under cultivation.

I Kciow of a medium irrigation scheme in my constituency which when taken up will give immediate results to irrigate about 4000 acres of land which is now rain-fed. The Suthuparai-Kuppamparai scherne is pending sanction of the Planning Commission. Clearance is to be given immediately so that the 4000 acres could be brought under irrigation to increase food production.

Then, there are inter-State river schemes which on account of differences between the States in their approach are found to be difficult of implementation. For example, the Kottar scheme sponsored by the Madras State to utilise the waters of Kerala State is still pending implementation on account of the differences of opinion between the two States. Such difficulties must be overcome and the Centre should evolve a co-ordinated scheme to utilise the water resources of the country on a mational scale and to make the utilisation of water on a rational basis. Eflective steps must
[Shri M. Malaichami]
be immediately taken by the Centre to avoid such lag in the utilisation of water and see that the water resources of the country are effectively utilised.
12.44 hrs.

## [Shri P. K. Deo in the Chair]

To tap subsoil water more wells must be sunk and pump-sets installed. To work increased pump-sets, there must be adequate power supply and more thermal plants must be established in addition to the hydroelectric plants which could not be depended upon in times of drought as this year.

In this connection, I would request that the Kalpakam Atomic plant in Madras and the Tuticorin thermal plant should be taken up immediately, instead of penalising the State for efflciency and economic utilisation.

भी हुजम घल्ब कछवाप (वेवास) : मैं भाप की अ्यवस्था चाहता हूं, सदन में पण्पूर्यात नहीं है ।

Mr. Chairman: The hon. Member may kindly resume his seat. The bell is being rung. .. Now there is quorum. He might continue his speech.

Shri M. Malalchami: Experts say that 100 million tons of millets could be produced in 25 million acres. This is possible only if agriculture is modernised and for modernisation it needs a scientifle approach. Programmes like soil-testing and schemes for prevention of soil erosion which help in inreasing production should be carried out throughout the country. Instead of devoting attention only on chemical fertilizers, attention must also be bestowed on farm yard manure, compost and green manure. As they are equally effective to fertilize the soil, they should be used extensively depending upon the nature and fertility of the land.

Power tillers and small tractors should be produced in the country to meet the demand of the agriculturists. Spare parts for the existing tractors must also be made available through the State Trading Corporation.

There is much talk of using improved seeds but they are not supplied to the agriculturists in adequate quantities. Some experts say that exotic seeds result in doubling the yield. Government should pay attention to the various suggestions made by experts about the suitability of particular seeds for particular soils and supply the varieties required by the agriculturists so that the maximum yield could be obtained from the land.

Then, availability of credit to the agriculturists also needs special attemtion on the part of the Covernment. Most of the agriculturists are indebted and they are not able to secure credit for carrying on their agricultural operations like purchase of improved seeds or fertilizer. So, an effective policy should be evolved by the Centre for providing credit facilities to the agriculturists.

Payment of a remunerative price for the produce is one of the other most important requirements for increase in farm production. Suppose an industrialist finds that his products are not getting a good price; he will immediately switch on to the production of some other item. But the agriculturist has no such option. Whether there is profit or not, whether he is able to maintain his family with the income from agriculture or not, whether it is self-supporting or not, he cannot give up agriculture. Suppose all the agriculturists decide to give up agriculture and take to industry, we can very easily imagine the consequences of such a step for the country. To avoid such a situation we must pay a remunerative price to the agriculturist so that he will have the confidence that his problem and
difficulties are recognised by the Government and that he will get a fair deal from the Government. The creation of such confidence in the agriculturists is very necessary for increased production and that confidence can be created only if we give them a remunerative price for their produce.

Then, unlike industry, agriculture has to face some risks. The agriculturist is a victim of the vagaries of the monsoon. If there is either drought or too much of rainfall, or rainfall at the improper time, his crops are affected. Therefore, in order to cover such risks now faced by the agriculturists, Government must initiate some crop insurance scheme.

One more point of equal importance is the efficiency of agricultural research to combat disease and evolve improved hybrids which will help improve production. Cardamom is a foreign exchange earning commodity. It is grown in Kerala, Mysore and Madras States. The plant is affected by a virus called "Kattai" which at present could be eradicated only by uprooting the plant. Big estates are subjected to this disease resulting in complete destruction. So far no remedy has been found and research has not come to the rescue of the planters. This situation must be overcome and the present system of agricultural research carried on in the country must be bifurcated into fundamental research and applied research. The fundamental research part of it must be assigned to the Centre and the Commodity boards and applied research must be entrusted to the States. By improving the standard of research and enabling the agriculturist to get the benefit of research, it would be possible to safeguard the interests of agriculturists and improve production as also improve exports to earn the muchneeded foreign exchange. If agriculture is improved, then only the requisite raw material for industrial development and the foreign exchange
required for the country could be secured.

I would like to make one more suggestion at this moment. The Government is having a proposal to instal the statues of leaders of all-India eminencs in our capital city. It would be better if leaders of eminence from all States are also recognised. To impress that due representation to the various States and regions of the country is given, statues of leaders must be installed after proper selectirn.

With these words, I conclude.
की चाउन ( छिदवापा) : सभार्षत महोदय, काफी प्रतीक्षा करने के बाद प्राज. . .

## बी हिर निषणा सापत : प्रतीका में भानम्द्ध

 है।धी चाउक : कुछ कहने का मोषा मिल रहा है। महार्महिम प्रेजीठेंट महुोदय ने. . . .

घी हैषम बम्ब कहबाप (देवास)
सभार्पति महोषय, मैं पाप की ख्यबस्था चाहता हूं। हाउस में गणर्रूति नहीं है।

Mr. Chairman: The bell is being rung. . . . Now there is quorum. The hon. Member may continue his speech.

घो चाडक : प्रेजीडँटंट महोवय ने गत बषं में जो बटनायँ घटीं उन सारी धटनामों पर पौर काने वाले एक वर्षं के लिये सरकार की नीतियों घादि पर प्रकाश काफी पच्छी तर्ह से उाला है पौर हमारा मार्गदर्गन किया है ।

गत कुछ महीनों में हम लोग बहुल कठिनाई में से गुज्रे हैं। प्रष्यम तो पाषिस्तान के हम पर भाकमण किया कोर राल़ाई हुई । इस से हमें काफी मवभा पहुंखा 1 ंतेकिम एक बात से हे में बहुत त्रसल्ली होण कलभाषिक है । द्ष लड़ाई में भारतबर्ष के होग वकता,


[श्री चांडक]
का नाम ऊंचा किया है, घ्रैर किर से दुनिया को यह दिस्बा दिया है कि भारतोय संनिक ऊंचे दर्जे के संनिक हैं, उस पर यदि हम गर्व करें तो यह श्रनुचित नहीं होगा। भारत के लोगों ने यह दिखा दिया है कि वे श्रपने मुल्क के लिए सब कुछ देने को हमेशा तैयार हैं ।

दूसरी घटना वहृं है जब कि हमारे परम प्रिय प्रधान मंती स्वर्गीय श्री लाल बहादुर पास्त्री ने ताशकंद में जा कर एग्रीमेंट किया घ्रोर उस के द्वारा संसार को शान्ति को स्थापना का एक पैगाम दिया है । यदें काफी चर्च ताशकंद एप्रोमेंट पर हो चुकी है । लेकिन मे रा श्रपना ख्याल है कि जहाँ तक ताशकंद एग्री मेंट का सम्बन्ध है यहे केवल नो-बार पैक्ट ही नहीं है लेकिन जिस बात पर हमारे पूज्य गांधी जी ने हमेशा विश्वास किया था घ्रोर प्राजादी की लड़ाई में हमारा मार्गदर्शन किया था श्रोर यहै कहा था कि हृदय परिवर्तन से बहुत सी बातें हो सकती हैं, उस का मी यहृ एक ज्वलंत प्रमाण है। गत श्रठारह वर्षों में हैम ने हिमेशा प्रयत्न किया कि पाकिस्तान के साथ हमारा नो-वार पैकट हो जाए लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को कभी मंजूर नहीं किया। लेकिन जब यह बात मालूम हो गई मोर दुनिया के लोगों ने भी इस को समश्न लिया कि लड़ाई से मसले हल नहीं होते, लड़ाई से मसले बढ़ते हैं मोर इस लिये लड़ाई का मार्गछोड़ कर श्रापस में बठ कर यदि कोई उलम्नने हों तो उन को छम मिटा सकते है प्रोर लड़ाई कोई जरिया नहीं है मसलों को हल करने का, तो पाकिस्तान का भी हुदय परिवर्तन हुश्रा भोर वह इस बात के लिये मजबूर हुप्रा कि हमारे साय एक पष्ट करे, समकोता करे । में समझता हूं कि झास्ती जी ने न केषल खुद गांधी जी के कबमों पर घलने की कोशिश की बल्कि इस मुल्क को भी चलाने की कोशिश की प्रोर भपने इस भठारह महीने के कार्यकाल में उन्हों ने यह दिखा दिया कि बहृ कितने साहसी हैं, कितनी किम्मतवासे है, तंकट के समय में कितनी द्रता से वहं

श्रागे बढ़ सकते हैं घ्रोर शान्ति के समय में यान्ति की खोज में ह्मेशा तत्पर रहते हैं।

पास्त्री जी सिद्वान्तों पर हमेशा श्रटल रहे । वहं निर्भीक थे, साहसी थे, सरल थे, स्वभाव से विनम्र थे श्रोर वाणी से मधुर थे। श्रपने इन गुणों के कारण उन्हों ने हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों के मनों पर राज्य किया, लोगों के मनों को जीता प्रोर ताशकंद एग्रीमेंट कर के मानवता ध्रोर दूरदीशता का परिचय दिया। गास्त्री जी शान्ति के महान पुजारी घ्रोर पथप्रदर्शक बन गए घौर वह केवल हिन्दुस्तान श्रोर पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि संसार के लिए शान्ति का मार्ग खोल गए, संसार के लोगों का पथप्रदर्शन कर गए । बहुत से माननीय सदस्यों ने श्रपनी शांकायें प्रकट की हैं, सन्देह्ं प्रकट किया है श्रोर उन का निराकरण मी किया गया है । मेरी भपनी राय है कि यह सही है कि पाकिस्तान के साथ ह्मारा जो ताशकंद एग्रीमेंट हुश्रा है उस को हुंमें पूरी ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ पूरा करना चाहिये । हैमें यह् भी भरोसा करना चाहिये कि पाकिस्तान मी उसे उसी ईमानदारी श्रोर प्रामाणिकता के साथ पूरा करेगा । कहा जाता है उत्तरी सीमा पर चीन का हमें डर है। बात सच है। जो उन की कार्यवाहियां होती हैं, जिस प्रकार से वह् व्यवहार कर रहे हैं उस से हमें उर लगा रहता है कि कहीं किसी भी मोके पर श्राक्रमण न हो जाय । लेकिन यह् बात हमारी तैयारी पर निर्षर करती है। ताशकंद समक्षोते का यह् मतलब नहीं है कि हुम फोजी दृष्टि से, मपनी रक्षा की दृष्टि से कमओर बने रहें। रक्षा पर हमें हमेशा ध्यान देना है कौर प्रपनी ताकत को प्रधिक से प्रधिक बढ़ा कर रखना है ।

सेयरमैन महोदय, दूसरी बात विदेश नीवि के सम्बन्ध में है। विद्येश नीति के सम्बन्ध में कई लोगों ने भोर हमारे मिन्न दंहकर जी ने घ्यान बिलाया । षाज बह मोचद नहीं हैं।
${ }^{2} 791$ President's PHALGUNA 9, 1887 (SAKA) Address (Motion) 2792

उन्हों ने कुछ मबोल भी उड़ाया लेकिन में प्राप से प्रर्ग करना चाहता हूं कि जिस विदेश नोति की स्थापना गांधो जी ने घोर पंडित उगहैं लाल नेहैस के जो कि भारत के द्वदय-सम्राट चे, उन्हों ने की मोर्ंभूतपूर्व प्रषान मंत्रो ने की, वह्ड बहुत सोच समक्षकर वदेश नीतित को नोंव डालो गई। विदेश नीति हमारी क्या है कि हम शांतिपूर्ण सह-जीवम चात्ते हैं। दूसरों के ग्रान्तरिक मनलों में हम हस्तक्षेप करना नहीं चाहते न हम किसी का हस्तक्षेप चाहते हैं, गुटों से विमुक्त रहना चाहते हैं, घ्रोर झगड़ों को तय करने में बल प्रयोग का परित्याग करना चाहते हैं। इस से बकिया दूसरी कोन सी विदेश नीति हो सकती हैं ? ग्मर ईसी विदेश नीति ने हम तो यह मानते हैं कि हमारे मुल्क का कल्याण किया है घ्रोर श्राज इसी के कारण संसार में एक केवल चीन को छोड़ कर सारे मूल्क हमारे मिक्न हैं। मैं भ्राप से भं करना चाहृता हूं कि यहु विदेश नीति हमारी मजबूत है, ठोस है। हम किसा गुट में घामिल होना नहीं चाहते लेकिन प्रपने पंरों पर बड़े रह कर म्रपनी स्वतंन बात को स्वतन्न्र लप से कहना चाहते हैं।

मैं कांगा कि यह हमारी विदेश नीति है जिस के पालन से पाज संसार के सब राष्ट्र हमारे मिबन हैं। हम सब को मिन्न रखना चाहते हैं, श्रोर सब के मिन्न बनना चाहते हैं। इस से बढ़ कर कोई वूसरी बिदेश नीति नहीं हो सकती है। ईसी नीति को भ्रपनाना चाहिए घौर इसी का में समर्थन करता हूं।

श्रीमान, दूसरी भ्रान्तरिक बाते हैं। भाजकल हमारे देश को भ्रान्तरिक प्राथक नीति के मन्दर दो बातें हैं। एक तरफ तो हैम देखते हैं कि हमारा प्रोद्योगिक विकास जिस परिमाण में हाना चर्टिये वहृ नहीं हो रहा है मोर हमारा उत्पादन घीरे-घीरे घटता जा रहा है। उस में जितनी पूंजी प्राइबट सैक्टर में लगनी चाहिए वह नहीं लग रही है। उटादन घट रहा है। यह हम देबते है। लेकिन दूसरी तरफ म्रक्न की पैदावार, खेती का उत्पादन मी बढ़ने की भावस्यकता है। मै एक बात प्राप

से कहना चाहूंगा क्योंकि हम ने यह पविलक सैक्टर मोर प्राइवेट से क्टर ऐसी इस प्रकारकी चीजें बना कर रखी हैं घोर एक मोनोपली कमीशन का भी जिक यहा बहुत किया गया, मैं मानता हूं कि किसी भी छोटे गुप के हाथ में या कुछ व्यक्तियों के हाष में मुल्क की भारिकक सता हो, यह बात श्रच्छी नहीं हो सकती है। मेरा ब्याल है कि पुंजी का विभाजन इस तरह से होन। चाfःए कि वह हु । उद्देख्ये के घनुस्प हो। थाखिर हमारा मुक्य उद्देश्य क्या हैं ? हमारा मुब्य उद्देश्य है कि रस मुतक के प्रन्वर हम ऐसे समाज का निर्माण करें जो एक्सव्लायटेशन से रहित हों, सब लोग सुखी हों, सम्पष्म हों, हम किसी छण्म में नहीं पड़ना चाहते, कैपिटलिज्म हम नहीं चाह्हते, हम सोर्शलज्म के पक्षप.ती हैं लेकिन किसी प्रकार का डाग्मेटिक सोर्शलिज्म मी हेम नहीं याहते । भगर मोनोपाली किसी छोटे प्रुप के हाय में हो या कुछ लोगों के हार्य में प्रायिक सत्ता जाय, यह मी हम नहीं चाहते । गांधी जी यह मी कहते थे कि सरकार के हाथ में मी पूंजी का एकाधिपत्य नहीं जाना पाहिए। तो सवाल यहं है कि उख्योग धन्धों का भी वितरण इस प्रकार से हो कि जिस में, हर एक घादमी को जो काम करना चाहते हैं काम करने का मोका मिले श्रोर इस के लिये बहुत सारे लोग इन बन्घनों को बुरा समक्षते हैं किं जिस की बजह से कुछ लोग जो काम करना मी घाहते हैं छोटे मोटे लोग बहह काम नहीं कर सकते हैं। लाइसेससग पर्दित इस्यादि इतनी जटिस हो जाती हैं कि जिस में बह काम नहीं कर सकते हैं। तो में यह समक्तता हूं कि जहा सारा कच्बा माल मुल्क का है, लोग $प ं$ ंी भी लगाना चाहुते हैं मीर मार्केट मी भवेर्लविल है, तो ऐसे जो छोटे मोटे उबोगधन्धे हों, उनमें लाइसेंसग पद्वित यदि न रहंतो मी काम घल मकता है या यदि रंहतो छतनी सरल रहेंकि हर एक को काम करने का मीका मिले।

भ्रब सबसे बड़ा सवाल है बेती के उत्पादन का 118 वर्ष हो गए घबसे
[भी चाण्डक]

ह्मने काम पुरु किया है, जब से हम भ्राजाद हुए हैं। हर साल इस बात पर जोर देते श्याये हैं कि झन्न के बारे में हम स्रावलनी बनें। लेकिन दुर्माग्य की बता है कि कुछ वर्षों से, सात-भाठ वर्षों से यह् ह़ललत रही है कि हर साल ह्में ज्यादा मे जगदा घम्रम्न बाहर से मंगाना पड़ रहा है। यह स्थिति बहुत भ्रचछी नहीं है। ग्रम के उत्रादन पर हमें प्रधिक से श्रधिक जोर देने को ग्रावक्यकता है। लेकिम सवाल यह है कि बेतो का उसपावन बड़े कैसे ? ह्मने बहुत बड़े-बह़े हैंम्स बनाये हैं . . .

सभापति महोबय : घ्रत्र सरम्म कीजिए।

धी चंश्र : कुपा करके पांच मिनंट कौरे दे दीजिए।

लंकिन उसका फायदा हमको जितना मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। ब्बेतो का उस्पादन बढ़ना श्रोर हर तरह का उत्तवादन बढ़ना पावशयक है । त्रेशो ेंट महोदय ने उस तरफ ध्यान दिलाया है। श्राउ हम जितना भी फारेन एकसचेंख इक्ठट्ठा करने हैं, जितना माल बाहर मेखत्वे हैं मेरा ऐसा ख्याल है कि वह् 65 परसेंट से श्रधिक केवल बेतो का हो उत्पावन है चाहे वह चाय हो, चादे काफी हो, चत्वे तम्बक्कू हो, घीनी हो, जो भी थीज छम भेजते हैं वहा सब खेती का ही उस्पाबन है घोर वह्ह 65 परसेंट से ज्यादा है। तो बेती के उत्पादन की तरफ मी हमें प्रहिक से प्रधिक ध्याम वेना है। लेकिन मेंश एक निवेदन हैं कि लेती की तरफ चहुत ध्याभ देने की बात हुती है । हर एक भाब्मी कुषि मोर कृषक के बारे में बोलता है लेकिन जब तक पाप कृषि को इंख्ट्टिर्प बेसिस पर ट्रोट नहीं करेंगे, उसे भाप बेसिक ईंड्ट्री नहीं समर्भंगे तब तक पूरा ध्यान उस तरफ को जाने बाला नहीं है।

इलिए में पापसे निवेदन कर्ंगा कि बेती को एक ईंउस्ट्री समक्शना चरहिए, बेसिक इंड्ट्ट्री समक्न कर जिस प्रकार इंड्ट्री के लिए जा पूरा ध्यान छेते हैं उसी तरह्ट से खोती की तरफ भी ध्यान वेने की भाबक्यकता है।

त्री कुषम बन्ब कहताय : माननीय सभापति महोदय; में कुछ बोलू उसके पहले थोड़ी गणपूति करवा दें तो उ्यादा मच्छा हो।

Mr. Chairman: There is quorum in the House.

बी हैक्रम चन्ब कहताय : प्रध्यक्ष महोसिय, राष्ट्रपति जी को में धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सास मर का पूरा हिसाष हम लोमों के सामने रखा कि हमने विछले साल क्या किया । हमारे देश में कुछ लोगों के द्वारा पीर सरकार वारा यह् विभाषा फारमूला जो लगगू है, मैं इससें छुछ संशोधन करना चाहताहूं। सरकार ने रखा है कि एक प्रदेषिकक पहली भाषा होगी, ढूसरी भंतेबी होगी प्रोर तीसरी हिन्दी होगी । सभी प्रान्तों में जो भाषायें चलती हैं बे भधिकांग संस्रृत से ही निकली है। मैं पह कहांमा कि घ्रंप्रेजी के स्थान पर संस्टृत रखी जाय प्रोर राजभाषा में, घपने प्रान्त की भाषा में सारा काम काज हो तथा केन्द्र से सारा मम्बन्ध हिन्दी में हो।

जहां तक हमारे केन्द्र का सवाल हैं दिन प्रतिदिन ऐसा देखा गया कि मुख्य मंवियों के दबाव में सरकार भुकती बली जा रही है। उदाहरण के तीर पर हास ही में जयपुर में कांग्रेस का धधिवेशन हुभा । वहां काफी बहुमत से यद्ह प्रस्ताव पास किया गया कि यह जो जोन्स की प्रया है यह क्षेत्रवादी है इसे समाप्त किखा जाय।

वहां माना गय। मोर प्रस्ताव पास किया गया नेकिन जब उसके थोड़े दिनों के बाद दिल्ली में सारे मुष्य मंती मिले प्रोर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह नहीं होना चाहिए तो सरकार ने बंसा मान लिया मोर पहले वाले प्रस्ताव को ठुकरा कर फिर से नीति ग्लि दी कि हम यह जोन प्रथा नहीं तोड़ेंगे। मैं यह कहना जाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार मुुय मंत्वियों के भादेश पर चलने वाली है उनके दबाव में चलने वाली है? मुमे बेद है कि राष्ट्रपति जी ने भपने भाषण में घजदूरों का उल्लेख नहीं किया। भब भाये दिन समाजारपवों में छ्रपता है कि फलाने स्थान पर मजदूर हड़ताल कर रहे है फजानें स्थान पर फैक्टरी बद हो रही हैं, या भमुक स्थान पर इतने हजाए लोग जांटे जायेंगे। दिल्ली क्साथ मिल पिछले 6,7 या 8 रोज से बंद पड़ी हुई है। किस कारण से वह् बंद पड़ी है। पोग मरकार उसके लिए क्यों घ्यान नहीं वेती ? भिलाई में भी मजदूरों में भ्रसन्तोष है। इसी तरह्ड मे कोटा में स्ट्राबोर्डस बनाने की फैषेटरी काफी दिनों से बंद पड़ी है मोर जिसके फसस्वलप 350 मजहूर बेकार पड़े हुए हैं। इस प्रकार की जो षटनाएं होती हैं वह ठीक नहीं हैं।

Shri N. Sreckantan Nair (Quilon): There is no quorum in the House.

Mr. Chairman: The bell is being rung-now there is quorum.

घो हैम बम्य फह्बाय : हमारें देणवासियों को विद्देणी गेहूं बन्े की द्विया जा गहा है। पब भिद्वाल्त यह है कि जसा बमरोगे बेसी वृद्धि होगी। बहुत से लांग जो भ्राज भमसीका की दुहाई देते है, भ्रमरीका की नारीक करते हैं घोग मांग कर्ते हैं कि भ्रमरीका मे भनाज भाना चाहिए, भमरीका से थनाज भाने की तारीक कग्ते है. मैं उसके विरोष में हैं।

हमारे देग में काफी धनाज मोगूल है। भाज एक प्रश्न के उत्तर में हुमने देबा कि पंजाब के मन्दर काफी भनाज परा हुमा है। उसे सरका़ घपने ठां से बरीदती है, ब्यापारियों का नहीं ब्रादने देती पोर प्रपने छंग से बरीद कर उसको दुगने भाव में दूसरे प्रान्तों को भेजती है। हसी प्रकार से मष्य प्रवेश में मष्युप्रदेश के काश्तकारों से जो प्रमाज बरीदा जाता है बह़ं काफी सरतें दामों पर बरीदते हैं। 20 रुपा मोर 25 रुपया विषटल मूनाफा लेकर गह दूसरों का बथत हैं। मैं समघता हुं कि प्रकार से ओो राज्य सरकारे भुनाफा्बोरी करती हैं उस पर कन्हीय सरकार को ध्यान देना जाहिए। लेकिन छोटे छोटे ब्यापारी भ्रगए पोड़ा मुनाफा कमाते हैं तो उनको मुरूा कानन में बंद किया जाता है। इस सुरका कानूल का एक बवंशर मषा रक्ता है मारे देगा में। हैकीकत यह है कि इस सुरका कानून का दुरपयोग पातिक वर्ग ने पपने बल के हित के लिए किया हैं, भपनी पार्टी के लिए लिखा है पोर पपनी सरकार को ब्वाने के लिए लिया है। मैं मुरक्षा कानून का जोर विरोष करता हूं।

मै इस का एक उदाहृग्ण ₹ेना बाहला हां। मंक्सोर के एक जनसंष भ्रघ्यक्ष भ्री भूरषमल औन सुरका कानून के प्रन्दर पकड़ा गया। जब उसका फे सला हुश्रा तो मालूम पफ़ा कि उनके साष कलसटर की व्यक्तिगत हुगमनी बी इसलिए उन पर वह् मुरक्षा कालून लणा कर उन्हें गिरकार किया। हाईकोटं ने फंसला दिया कि तुमूँ बरी किया जाता है जुम किर्दोष हो। वर्रसम इस कानून का उपयांग सताघारी वरं धपन व्यक्तिगत साभ के किए करता है। पब प्रगर किसी ने नेता के बिलाफ कुछ 【़ ग भलका कही दिया तो उन्होंने पुलिस का सिख्या दिया कि इसे मुग्ला कानून के पन्द्र

## [धी कुकम बन्द्य कछवाय]

बंब कर विया जाय । दरम्रसल उसका नाजायज फायदा उठाया गया है। सत्ताधारी वर्ग छारा भपने वल के लाभ के लिए उसका इस्तेमाल हुध्रा है। भ्राज उसका कौन सा महत्व है ? श्राप समझते हैं कि बीन का संकट है। ठीक है सारे देश की जनता समक्षती है लेकिन भ्राप ने क्या किया ? उस के लिए भ्राप ने ताशकां वार्ता पाकिस्तान से संषर्ष के बाद की । उस के बारे में कहते हैं कि ह्वृय परिबर्तन होगा । इस समक्षोते के बाद में क्या हुग्रा । हम ने उन के संनिक छोए़ दिये क्योंकि उन्होंने हमारे संनिक छोड़ दिये । हम ने जो पाकिस्तान के संनिक छोड़े हाल में तो हर संनिक का बजन बढ़ा कर छोड़ा । इसके विपरीत हम क्या देखते हैं ? उन्होंने जो हमारे 1200 नार्गरिक पक仓े थे मोर जब उम्होंने उन को छोड़ा तो उन्होंने 1200 में से दो हमको मरे हुए दिये भोर घ्रनेक नार्गरिक बोमारी की हालत में ये । उनको उन्होंने भपने यहां ठीक से खाना नहीं दिया औौर उन के साथ घ्रच्छा ठ्यवहार नहीं रक्बा था । पाकिस्तान में मी हालात के मुताबिक हुवय परिवर्तन हुधा है उसका भाभास हमें भमी तक देबने को नहीं मिसा है । प्रोर मालूम ऐसा देतं है कि जा उस की प्रादं है बह उससे ब.ज़ भ्राने वाला नहीं हैं।

घ्रमी हमारे थास्ती जी जब याना पर गये तो वह रंगून भी जाने वाले पे । रंगून में बह बह़ादुर शाह की बरगाह पर जाने वंले थे। लेकिन उन्हें पता लगा कि बहादुरणाह को समाधि पर मुढ़ो का चित्र लगा है इस्सलिए उन्होंने भ्रपना इगदा बदल दिया भोर कह दिया कि में नहीं जा सकता। प्रगर हमारे जनु का चिज्ध वहां पर लगा हुपा है गो मैं उस स्थान पर जाने से इंकार करता है। उन्होंने वहां जाने का भपना कार्यकम

रद कर दिया। भ्रब मैं पूछता हूं इस सरकार से जो कि भपने सिद्वान्त पर हतनी भ्रटल है वह शास्त्री जी की मृत्यु बहां ताशकंद में जिन परिस्थितियों में हुई उन के बारे में पूरी तरह्ह से जांघ करने को जैंगर क्यंं। नहीं है ? भास्त्री जी की मूत्यु को लेकर घ्रनेक प्रकार के लोगों से घ्रनेक बातें सु ने को मिलती हैं। सवाल यह पूछा गया है किं शास्ज्री जी ने जब सोने से पहले एक गिलास दूध पिया था तो उस की क्या कोई जांच की गई कि उस में क्या था ? लेकिन इस का सरकार की प्रोर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं श्राया। दूसरी बात में यह कहऩ जाहता हूं कि जिस समय घास्त्री जी की मृत्यु वहां पर हुई तो रसस के जो रसोइये थे प्रोर हमारे दूतावास के जो रसोइये थे उन के जो बयान लिये गये, जो प्रपने-र्रपने बकतंथय दिये उसमें उन्होंने क्या-भया कहा, वह सारे के सारे बथानात लस सरकार से मंगवा कर सदन् को बताना चाहिए प्रोर इस देश की जनतं को बतना चाहिए कि उसको लेकर घ्रनेक प्रकार की शंकाएं यहां लोगों में फेल रही हैं। इस की पूरी जवाबदेही श्री स्वर्ण ससह म्रोर चह्नाण साहब पर भाती है । हम घांतिं के घ्रदूत्त हैं, हम घान्ति की बाते करते हैं फिर मी हम पर हमले होते हैं । हम शांति चाहते हैं फि,र भी हमें पाकिस्तान
 होने के बाव मी मोर जिस दल के द्वारा वह् नारा लगाने पर कि हम घांति जाते हैं जरा उस दल की तरफ निगाह उठा कर तो देखिये कि बूद उन के पपने भंदर क्या हालत हो रही है ? उनमें भापस में केसे जूता बल रहा है पोर केसे एक दूसरे को गिराने की केष्टा हो रही है ? जयपुर में उन की ब्दृ भापस में जो हालत हा वह खब हम फोलों के सामने है।

भ्राज भ्रावश्यकता इस बात की है कि जो मी देश शांति की बात करे वह् पहले बलशाली बने । पाति की बात कहने से पहले हमें भपने को बलशाली बनाना चाहिए तभी हमारी शांति की बात की संसार में कद्र होगी । भपने को शक्तिशासी घोर बलशाली बनाने के लिए ऐटम बम घोर भणु बम बनाने चाहिए भौर उस के लिए जो भी खर्च हो वह हमें बर्च करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए । वर्fिक हमारे यहां ऐसे पदार्थ हैं, ऐेसी बीजें हैं, सभापति महोदय, जिनकी सहायता से हम इस को काफ़ी सस्ता बना मकते हैं। जिनके पास शक्ति है, दुनिया उस से ठरती है धीर वही स्वரभिमान से कह सकता है कि हम पान्ति घाहते हैं ।

एक बात में घ्रनाज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । सरकार उसके बारे में ठीक बंग से निणंय नहीं कर पाई है। सरकार की भ्रनाज बांटने की ठ्यवस्था में काफ़ी गड़बड़ है। घनाज ज्यादा पैदा होना बाहिये, उसका सीधा तरीका है कि काप्तकार को ज्यादा सहायता दी जाय 1 छोटी-छोटी योजनायें हों, कुंगं खोटे जाय, छोटे बांध्र बनाये जाय घ्रोर काएतकारों को सम्ते दामों पर बाद मिलनी चाहिये, जिस के कारण से वह़ उपादा भ्रनाज पैदा कर सके । माप बाद दे देंगे, बीज दे देंगे, लेकिन प्रमुब चीज़ हैवह है पानी । उन्हें उब तक पानी नहीं मिलेगा, उनका कास नहीं घल मकता है। पानी हर जगह लगना है। वैसे वे साल मर में एक बार फसल साते है लेकिन क्रगर वानी पर्याप्त मात्रा में पाप ने दिया तो, समारनि मह्रोदय, मुद्ने ऐसा लगता है कि ते नीर फसतर माल भर में देंगे प्रोर हमारी समस्या समाप्त होगी ।

मि एक बात प्रौर कहना घाहता हूं, बस से यह् बिवाद घली है, बितने मी विरोधी पक्ष ने यहां विषार ग्बे, किसी मी मंत्री ने उनके नोट्स नहीं जिये, प्रापस में बात् करते

रहे । वे तो यह् मान कर घसते हैं कि जो कांग्रे स पार्टी कहती है, वह् ठीक है, काहे वह कुछ भी हो। लेकन प्रकातन्न के घन्दर ऐसी बात नहीं है । धाज विरोधियों को श्रपनी बात रखने का पधिकार है, हुमारे ज्यादा श्रनुभष हैं, उसके भाधार पर हम उनको मुझाव देते हैं, लेकिन मुक्षे बेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की श्रोर से कोई नोट नहीं लिये जाते । सरकार जब जबाब देगी, प्रधान मंती जब जवाब वेंगे तो मुक्षे उम्मीद है कि वह उन सब बातों का जवाष देंगे जो हम ने यहां पर रखी हैं भ्रोर वह उन सब मूलभूत सुभावों पर प्रकाष डालेंगे जिस से हम समकते हैं कि हम पागे काम कर पायेंगे।

Shri Abdul Ghani Goni (Jammu and Kashmir): While supporting the motion on the President's Address, which has been under discussion for the last three or four days, I am happy to say that the President has given a picture of the mind of the nation. Of course, the Address seems to be a very brief one, but if we interpret it and read between the lines, we find so many things in it.

While discusaing about the foreign policy, the first issue he has placed before us is the maintenance of peace nationally and internationally. During the last year, particularly, we had surprising incidents througout the country. On the one hand, we had the food shortage. On the other, externally, we had an aggreasion by Pokistan. While some States particularly in the south were subjected to extreme difficulties in regard to food. $w_{e}$ in the border areas, particularly in the Punjab and Jammu and Kashmir have suffered a lot due to the provocation from Pakistan and the armed aggression by Pakistan on our borders.

The people from Jammu and Kashmir and Punjab and West Bengal also had repeatedly warned the Government about the intentions of Pakistan, but I personally feel very sorry

## |Shri Abdul Ghani Goni]

that no particular attention was given to the western side, especially the borders of Jammu and Kashmir and Punjab.

In this age, to talk of inflitrators coming into towns and devastating civil life and disturbing the civil administration is something very intriguing. If a nation so strong cannot defend its borders, then it does not deserve to be called a strong nation in the world these days.

> थौ ठुक्रम चम्ब कछ्छाय : गण-पूरित नही़ा है ।

Mr. Chairman: The hon. Member Shri Abdul Ghani Goni may resume his seat for a while. There is no quorum. The bell is being rung-

Now, there is quorum. Shri Abdul Ghani Goni may now resume his speech.

Shri Abdul Ghani Gomi: I was discussing about border defence. It is very easy to say that some inflitrators had come across the borders. But we people who are directly concerned, on the borders particularly of Jammu and Kashmir and Punjab know the effects of this inflitration and the violation of our borders. The country's defence is the primary duty of any government to whichever party it may belong. If our borders are not strong, then automatically our sovereignty and our independence are in danger.

This kind of crossing over the borders is something unheard of in other countries. I have read some articles about border defence, and I find that anybody crossing the border without a valid licence or who goes there in an unauthorised way goes straightway to the 'poles'. Such are the defence arrangements in other
countries. But I do not know why in India this border defence particularly is not attended to. The people outside must be laughing that the country has such a weak defence that hundreds and thousands of people, fully armed, could come into the cities and disturb the civil life and devastate the civil administration. After this aggression, we know the effects we have had in Jammu ard Kashmir. I know how the people had to face the aggression, and how they were displaced and had to move trom place to place. Internally also, I claim that no good arrangements were made for those evicted frim the border areas or displaced frim our own areas due to the Army movement. These things exhibit a very sorry state of affairs. Now, all if a sudden we withdraw from all our posts. Particularly, when we claim and we declare that some areas liberated from the occupied areas belong to us, when we say, for instance, that Haji Pir belongs to us and other areas belong to us, I do not know how we silently and mildly withdraw uur forces even from those areas; we people find it very difficult to judge the policies of the Central Governme it. On the one hand, we claim that Kashmir as a whole is a part of the country and is part of India, not unly the Kashmir which is on this side of the cease-fire line but the Kashrnir which is on the other side of the cease-fire line. But today we compr mise again. I find from the papers that our delegation is again goirg to Rawalpindi. I have read the statements of our Foreign Minister a 1 dd Commerce Minister that some ecoromic problems and other such problems are going to be discussed. They may discuss any thing. We want peace. We do not want war. The whole nation is a well-wisher of the Pakistani people. We do not want to harm them. But tell us. for god's sake, why do you compromise things? You compromised once with the League and partitioned the country. You have compromised again and now you are going to compromise again.

Has the Central Government any definite policy in this matter? The nation should be told about it.

I would request the leader of our delegation which is going to West Pakistan to tell them frankly-fortunately he is here now-that we do not want to talk to you on the Kashmir issue in future. Kashmir is India, a part of India.'

Shri Muthyal Rao (Mahbubnagar): India is Kashmir.

Shri Abdul Ghani Goni: India is Kashmir. If there are any barriers between Jammu and Kashmir and India now, let us remove them also. Last time, I talked about the abrogation of art. 370. Why should art. 970 be there now? It was a demand we made sometime ago on behalf of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir was backwatd because it was ruled by one man. It needed special attention. But for the last 18 years we have seen that the Centre has not paid that due attention to the development of Kashmir, a most backward State in the country. There is no Central project there. May I know why this discriminatory treatment to Kashmir? There was a time when we wanted some special status; there was a time when we wanted some special safeguards. With that we have gradually come nearer. But still our demand is there. The time has come for the abrogation of article 370. The State Constitution should also be scrapped . . .

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): The sooner the better.

Shri Abdul Ghani Goni:........so that the Kashmir people know that ft is 'ndia and that they have to progress as other States of India are progressing.

So I would request the External Affairs Minister to take this step externally and tell Pakistan that we will not talk to them about Kashmir; rather we should demand of them that they vacate the occupied part of

Kashmir and restore it to us. All the Pakistani forces, whether regular or irregular, should be withdrawn from that part, so that the territorial sovereignty of Jammu and Kashmir is restored as it obtained on 15 Augitr. 1947.

घी मघु लिमये (मुंगेर) : भाप इसकी ब्बात कर रहं है प्रोर यं हाजीपोर बग़रह ब्वारा कर रहे हैं ।

Shri Abdul Ghani Goni: For this we have arguments. In Jammu and Kushmir, we have an Assembly. We drafted a Constitution under the direction of Partipment. We have got 25 seats reserved for those people in that part. They have not so far benefted. So Sardar Swaran Singh should take this up so that those peorle are enabled to attend our Assembly, so that our full Assembly comes into existence and the territorial sovereignty of Jammu and Kashmir is restored.

One thing I would like to impress upon the members of this House. Kashmir is a flower garden of India. It is the beauty of India. If, God forbid, something is hidden in the Tashkent ugreement, if there is something not openly declared in the Tashkent accord, and it we lose a part of Kashmir, I am sure this country will be doomed and this country will not remain a solid integrated country without that beauty. So I would request that steps be taken in such a manner that not only Pakistan but other foreign countries also, particularly western countries, know about our stand. I am happy that our External Affairs Ministry has done well to some extent, not fully. They have argued the case and now we understand that the western powers understand our point of view. They know that India is very particular about Kashmir now. Formerly. some business guys. some capitalists used to visit America and tell Washington 'We are not so much

## [Shri Abdul Ghani Goni]

interested in Kashmir'. But our recent rep'y to Pakistan's aggression and our firm stand in foreign countries have made them come to the conclusion that India means business about Kashmir now. This stand should continue. I know Sardar Swaran Singh personally. He is a very mild person, listens to everybody and then he does things according to his own tastes.

There is one thing on which I must congratulate the House and Government. This time some steps, concrete steps, are taken towards the emotional and constructive integration of Kashmir. For instance, the Railway Ministry deserves congratulations. For the first time, Kashmir will be put on the railway map of India. From Kathua to Pathankot, we have got a railway; it is only a few miles. I would request the Ministry that this railway line should be extended upto Jammu at least, and within a few years; it should not take another 15 years. Formerly, we had a railway line upto Jammu. But for the last 16 years, there has been no railway connection; there has been only one road from Jammu to Pathankot. Those Members who have visited that area know its vulnerability to Pakistan's aggression. We pointed this out. But nobody listened to us. So I request-our Members from that State have represented this matterthat an alternate road should be constructed connecting Chamt in Himachal Pradesh with Bhadarwa, (Doda district). With only one road, the Jammu-Pathankot road, our communications were disrupted and dislocated. as a result of which we suffered a lot, economically and otherwise.

So, as I said, the railway line should be extended. This will also promote emotional integration. It will also be an earnest of our intentions, that India means business about Kashmir.

While on this point, I would repeat what I said about the lack of central
schemes in Kashmir. There is no central scheme sponsored there. Kashmir is called 'Switzerland of the East'. How much has it progressed economically? That can be judged by seeing how many development projects have been started there. As I said, there has been no central scheme so far there, although it has great potentialities for such schemes. Foreign experts were sent to Kashmir. They surveyed the whole area. They have suggested so many schemes, extraction of coal, extraction of gas, manufacture of saffron, drugs, etc. But nothing has been done. All the reports are filed somewhere in the secretariat offices. I do not know what has happened to those reports.

I am happy that the country has for the first time taken up the issue of infiltration or transgression of ceaseffre line as a national issue. For the last 18 years, we have been subjected to infiltrations and cease-fire violations; nobody cared. But this time, the nation as a whole rose as one man and stood against it. We bow our head to our jawans who have given a fitting reply to the invaders and covered themselves with glory in the process. Our people took it as an insult to the whole nation.

I read a statement recently by Sardar Swaran Singh in which he said that any attack on Kashmir will be an attack on India. He should stick to that now and in future.

Shri Hari Vishnu Kamath: It goes without saying, as it is an integral part of India.

Shri Abdul Ghani Goni: The pollcy of peace should not come in the way of this stand of ours. Peace does not mean bowing before the invader. It means defence of one's territory and sovereiznty.

Shri Hari Vishnu Kamath: Peace with honour.

Shri Abdal Ghani Goni: When we talk of Kashmir as an integral part
of India, there are also some obligations cast on us, namely to look to the difficulties and necessities of the people there. Our refugees, about $1,20,000$ of them, are at this time just in open camps. They want to be immediately rehabilitated. Now we have got the Chhamb area back and efforts at resettlement should be proceeded with, though mobility may not be easy now. But those who are in the open grounds as refugees should be immediately rehabilitated. The Central Government should give the maximum aid for the rehabilitation of these people.

Also, in future we must have the ceasefire line effectively guarded. What I mean is that it should not be guarded only with lathis and...

An hon. Member: Pill boxes.
Shri Abdul Ghani Goni: . . pill boxes. The line should be such that nobody would attempt to cross it. and anybody who does so, gets an electric shock, I mean to say, goes to the 'poles'.

That sort of defence should be there.

Shri Hari Vishnu Kamath: Electrifled barbed wire.
Mc. Chairman: He has already tüken 22 minutes.

Shri Abdul Ghani Goni: I will take one minute more.

Besides such defence, we want in Kashmir constitutional integration. The time is ripe for it. With the introduction of the Indian National Congress into the State, everybody expects that some good will come out of it. For that purpose ulso, they should have an effective organisation there. I do not challenge the PSP, they also have a right.

Shri Hari Vishnu Kamath: I hope so.

Sh:i Abdul Ghani Goni: But I want that this political integration should be in such a manner that all rational elcments should be brought together
and there should be political stability in our State.

श्रो मषल संसह (भागरा) : प्रप्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से सदन में मएामना राष्ट्रपति जी के प्रति उो धंन्यवाष का प्रस्ताव पेएा है, उस पर बहस कई दिनों से घल रही है। यही जो सदन का प्रधिवेशन म्मारम्म ठुक्षा, जिसको ह्मारे राष्ट्रपति जी ने त्रेड्रस किया वहै कुछ विशेष स्थितियों में त्रुश्रा क्योंकि विछले 18 वर्षों से हमारे सम्बन्ध पाकिस्तान के साथ बहुत ह्री खराब थे । पाकिस्तान तिन्दुस्तान से बना है। श्राशा यह की जाती थी धित पाकि:स्तान कित्दुस्तान के सम्बन्ध मधुर ग्रेंगे, ॠक्छे र्हेंगे। पर प्रिछले 18 वर्वों में लगातार पाकिस्तान के साथ मम्बन्ध खराब बने रहे। पाकिस्तान ने शुरू में सन् 1948 में काश्मीर पर हमला किया घौर उस वक्त काफो संघर्ष हुपा घौर काश्मीर को बचाया गया। उसके बाद हैमेशा काशमीर फण्ट पर घौर पूर्वी बंगाल की सीमा पर पाकिस्सान गोलाबारी कंग्ता रहा श्रोर परेशान करता रहा भोर बहै हमेशा काषमीर में जनमत की मांग करता रहा । लेकिन चंकि यह़ बिल्कुल साफ या कि काषमीर हिन्दुस्तान में मिला था, काएमीर हिन्दुस्तान का श्रभित्र हिस्सा है तो उसमें कैसे कोई बात पैद्वा की जा सकती थी ? लेषिन पाकिस्तान श्रपनी मांग पर घड़ा ग्हा श्रोर ष्यमे शा परेशानी पैदा कर्ता रहा । बाद में रन म्राफ कचछ पर उसने हैमला किया । उसका मी मुकाबिला किया गया घोर वएँ ट्रिब्यूनल में गया। उसके बाद पाकिस्तान ने 5 भ्रगस्त को ष्वप्पठियों द्वारा हूलला गय्ट कर दिया घौर फिर सिनम्बर में उसने छम्ब ए़्यि में हैंम्या किया ।
13.41 hrs.
[หी इयामलनल सर्शक पीठार्मान त्रुए]
उसके बाद्ध हमारी रष्ट्रीय सरकार ने म्नामिब ममझा कि उसका उट कर मकाबिला किया जाने मोर मकात्वला fिगा गया ।

## [भो मषस लिसह]

यह तीसरा मोका था जब हिन्दुस्तान को हुधियार उठाने पढ़े प्रोर उ्ट कर मुकाषिला किया । बड़ी खु एी की बात है कि हमारे जबानों धोर हमारे धफसरों ने भ्रपनी जान की बाजी सगा दी । जो पाकिस्तान को घ्रमेरिका ज्ञारा पैटन टेंक भीर से बर जहाज दिये गए थे उनके द्वारा उसने ह्मला किया लेकिम हिमारे जबानों ने घोर घ्रफसरों ने उन पैटन टेंकों ग्रोर जह़.जजों को इस तरीके से चकनाचूर किया कि उनके छकके छ्टट गए ग्रोर तमाम संसार को जानिंग हो गया कि किंन्दुस्तान के जवान किस तरः बहादुरी से मुकाविला कर सकते हैं। लगतार 23 दिनों तक घमासान युद्वांता रहाँ। यू ०एन ०श्रों। ने कांशिश की कि किसी तरह् से सीज फायर होषे । ह्मारे पास्त्री जी हमेशा इस बात की कोषिशग करते थे कि हैमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है श्रीर न क्रिसी की न्प्पा भर जमीन लेनी है। लकिन पाकिस्तान ने यहं तमाम ब्युराफात की । तो इस सूरत में पास्त्री जी ने फोरन हम बात को स्बोकार किया कि हम सीज फायर करने के लिए तीयार हैं बमतें कि पाकिस्तान घण्डरटेंकंग दे कि इस तरह की हैरकतें घ्रागे नहीं करेगा। तो 23 सितェबर को युद्ध विराम हुग्रा। प्रोर यहुं बड़ी खुणी की बात है कि एंसे मोके पर जबर्क हिन्दुस्तान घ्रोर पाकिस्तान में बड़ी कटुता थो, कैसे कोई वात करे, लेकिन रसिया के प्रघान मन्त्रों कोसीजन साहंब ने श्राफर द्वया इंडिया घ्रोर पाकिस्तान को कि वह् तापकन्द में आयेये प्रोर हैम यहां पर बात कर सकते हैं प्रोग करा सकते हैं प्रौर एक समझ्रौता हों सकता है प्रोर होना चाहिए। मान्त्री जी ने फोरन स्बीकार किया झर्य बाद में प्रसीडैंट ग्रयूव ने भी म जू ग क्कवा श्रोर शास्त्री जी श्रीर म्रयूब सत्तंब नाशकन्द पहुंच श्रोर सात श्राठ विन तक लगातार बातें होती रहीं। यही मालूम हांसा था कि कोई तरीका नहीं है कि कोःैसमझोता हो सके, काई चात तय हो सके । लैकन सन्तोष का विषय है

कि 10 तारीब को यह बबर मिली कि भ्ययूब साहल को सब्वुखि हुई पौर उन्होंने सीकार किया भोर एक बोषणा भषवा समकौता हुम्रा। लेकिन दु:ब इस बात का है कि हमारे पास्ती जी ने भ्रपना काम पूरा किया लेकिन मास्ती जी का उसके चन्द घंटे बाद स्वर्गवास हो गया। इसकी वजह से हमारे राष्ट्र को बड़ी क्षति पहुंची। गास्त्री जी ने 18 महीनों में वह काम किया जो कि 18 वर्षों में नहीं हुंप्रा। श्रापस में पड़ेंस से लड़ना या युद्ध जारी ग्र्बना, कभी हूंतकर नहीं हो सकता है। इसरिए यह्टा जो ताशकन्द घोपणा हुई यह बहुत ही सफल ठुई घ्रोर पाकिस्तान किन्दुस्तान के वास्ते तथा सारी दुनिया के वास्ते एक श्रान्ति स्थापित हुई । हस घोषणा में जो दस गतें हैं वह हमारे सामने हैं प्रीर उसके श्रनुसार 25 फग्वरी तक तमाम फोजें बापस हो गईं यानी पाकिस्तान की हिन्दुस्तान से घ्रोर हिंनुस्तान की पाकिस्तान से फीज वापस होगई । ग्रब भ्रागे बातें चल रही हैं। भास्त्वी जो ने जो यह काम किया है वह वाकई प्रदितीय काम है श्रोर साथ साथ जो रस के प्रधान मन्वी जिन्होंने इननी दिम्मत की पोर दोनों को बुलाया घ्रोर एक रास्ता निकाला, वाकई में वह हमारे धन्यवाद के पात्र हैं पोर उन्होंने विश्व की शान्ति में एक बहुत बढ़ा काम किया ।

हमारे राष्ट्रूप्पात जी ने करीब करीब सभी मुख्य मुख्य बातों पर प्रकाश डाला है। लेकिन खास तोर से चार पांच बातो पर भापका ध्यान भ्राकर्वषत करना थाहूंगा। हमारा देण बहुत बड़ा देश है प्रीर पिछले 14 वर्षो से पंचवर्षीय योजनाम्रों ब्वारा. . .

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): May 1 request you that the Minister should listen to the debate and not listen to family planning or something else?

Mr. Chairman: He is listening. The very same points may $b_{e}$ discussed.

धी पषल सिस् : हमने देश में काफी प्रोध्योगीकरण किया है। यानी जो एक सूई तक छमारे देक्र में नहीं बनती पी, बहह सूई के प्रालाबा हैवाई जहाज, पानी के जहाज, रेल के उंजिन, लोह़ श्रोर लोहे के दूसरे सामान इत्यादि भनेक चीजें जो करोड़ों मोर भ्रखों रुपये की हैम बाहुर से मंगाते थे वह श्रब बनने लगी हैं जिनकी वजह़ से हैमारा काफी एक्सซेंज बचा है । लेकिन दुख इस बात का है कि मारतवर्ष कृषि प्रधान मूलक है श्रोर प्राज पिछले $16-17$ वर्षों से इस बाद्य समर्या को पूरा करने का प्रयत्ल किया जा रहा है मगर फिर मी दुर्भग्यवश हम भ्रपनी समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं । इसका ब्बास कारण यही है कि हमारी सरकार ने भारतवासिगों की उस मनोवृत्ति को नहीं समसा हे कि वहै क्या चाहते हैं, किस तरीके से हैम बाधार्र की हस कमी को पूरा कर सकते हैं ? जो हैमारी सरकार की पालिसी है बह मेरे ख्याल से गलत भथवा समय के श्रनुसार नहीं है। हैमारा वेश एक बहुन बड़ा देश है । भ्रगर बृषि मंत्रा। बाहें तमाम भारतवर्ष में एक सी हालत कोंबे तो वह मुर्मकिन नही है । हिमेशा से हम देखते प्राये हैं कि किसी प्रान्त में बाढ़ श्रातंत है, किसं में दर्षा होरी़ी है, किसी में सूख्या पड़ता है, कहीं दुफ्मक्ष पड़ता है, कहीं प्रच्छी फमल होती है तो यहु होना स्वाभाविक है । यहां हमेशा से यह् होता था कि जो स्टेंट हैफिमिट होत्ती थी वढ़ां सरप्पस स्टेट से ब्यापारी गल्ला ले प्राने थे पोर उन की कर्मा की दूरि हो जार्ता यं। लेकित ग्रन्र जोंस होने की बजह से गद्ह गT प्रावागमन हुत गया है पौर उसका नर्ताजा यह हों गया है जैमा कि
 हैं तो यह बहुन ही़ गलन चांज है 1 भ्रश्न को इतनी कमी नही़ है जितन्ना की हमाने प्रवन्घ प्रोर पालिसी की तृदित है ।

समाप्रति महोबय : तेठ जाँ, श्राप का समय ममाप्त हो गया है।
 भारत की जनता काहनी दे प्रोर न वह जोंस

भोर रैस्ट्रिकांस चाहती है। वहृ ब्ना न्यापार चाहता। है । लेकिन हुमाे कृषि मंबं। उसपर जोर दे रहे हैं । भ्रमी हमने देखा कि सामेंट का कट्रोल हटा, सब लोग बहुत बुण हुए क्योंकि सीमेंट को दिकमत हृट गई पोर बह प्रासानी से मब को मिमने मग गया। नीरी का देश में काफ़ा उत्पाषन है लेकिन चर्ना का कंट्रोल नहीं हिट ग़ा है।नगासूम मरकार का इस बारे में क्या ख्याए है क्या विनार है जब कि प्राज यू० पी० पोर बिहार में गुड़ में 50 परसंट का गिराषट श्रा गई है ? जो गुद 34 रुपये था वह घ्रब 18 रपये मन तक विक रहा है। इसी तरह से बउसारी 150 मे नीचे भ्राकर 100 रुपष विवटंल धिक गही है । करोड़ों का नुकसान हो रहा है । मेंन कृष मंत्री से रिक्वस्ट का है कि वह फीरम कीनी पर मे कंट्रांन हृाये लेकिन बह स्टंटमेंट देते है कि हिम कंट्रोल नहीं ह्टा च. हे हैं ।

इसी तरंकें मे दैवसेशन का मबान है। हमाश़ देण एक गरीब देक्र है। जितने यहा पर टैबसंज हैं उतने दुनिया में कहीं नहीं हैं । जरूरत इस बात की है कि टैक्संख के भार करो कम किया जये क्योंकि यहां का जनना बहृ। गरीब है। ब्बाम तोर पर जो गिधित्त क्नाम के. श्रादमी है उनका बह़ा मुसांकत है। जाहिर है कि र्वाज के समय जां उनकां 100 रुपये, 80 या 90 हानये प्रति मास मिलते हैं उसमें वह कींस अपने व भ्रपने परग्वार का गुजर चग्गा पाते होंगे ? ट्रिससेगन कम होना ही घाहिए वयोंक् उगकत बांद बर्दाण्त कर्गता गररंब जनता के: बृते के शक्रण हो गया है ं
3. नि ट्यवस्या का नरफ प्याग वाना सिये जाने की क्रावयकता है। तै जन घपने ब्षेत्र में गया भा ग्रोर काणनकारीं में उन का
 घ्रवनी ग्रनेकों कीनिनाल्द्यां बताई । सियएँ के वास्ते पार्नी की कंमं डनक्ष। मुगु समरदा है । प्रगर हमारे कामतकारों कों ममग पर पर्गान्त

## [श्री घजल सिह]

पानी दिलाया जा उके तो हमारी ऊैफिसिट स्टेट सरप्लस स्टेट में तबदील हो सकती है । हमारी सरकार को जनता की भावनात्मों पर ध्यान देना चाहिए ग्रोर खास तौर से उनकी जो ष्टृषि की कमी है उसको पूर करना चाहिए। छन शब्दों के साथ में राष्ट्रपति के श्रभिभाषण पर जों धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समथंन करते हुए श्रपना स्थान ग्रहरा करता हूं ।

Shri Vasudevan Nair (Ambalapuzha): Sir at this stage of the debate 1 do not wish to cover famitiar ground that was covened in the previous speeches, many dozens of them. I only wish to reiterate our point of view on one or two major issues raised during the debate. (Interruptions).
An hon. Member: "Our" mans left communists or right commurists?

Shri Vasudevan Nair: There is only one communist party, that is the communist party of India. During this President's Address the question of the emergency and the DIR was discussed and never before was the government so isolated in the House and in the country as it was this time. In spite of the best efforts of the chief whip and perhaps the Leader of the House and leaders of the ruling party, even from their own group they could not put up many speakers to support this black Act. It was gratifying to see prominent members from the ruling party denounce the continuation of the Emergency. We feel the govcrnment is in the dock today. In the Rajya Sabha the other day the Home Minister promised safeguards for the liberties of the people. There is no question of any promise of safeguards; we are not going to be satisfied with them.

Shri Bade (Khargone): In M.P. notices are issued to persons under the SIR, to persons who do not pay land levies.

Shri Vasudevan Nair: Apart from that even while the Minister was making a statement here, so many things had been happening outside; nearly a thousand people were arrested in West Bengal and put behind iron bars during the recent food agitation. We cannot give any credence to the assurances given by the government, especially Home minister Shri Nanda on this question. The Prime Minister assured in the Rajya Sabha that the entire question of lifting the emergency will be considered by the government. They should not waste a single moment but take an immediate decision. Only yesterday, in the papers, we saw a statement by 34 eminent people of our country among whom were three ex-chief justices of the Supreme court and people like Mr. Ramaswamy Aiyyar and Mr. Muda_ liar-everyone of them has got a place in the public life of this country. I also want to know if there is any serious difference of opinion in the government on this matter. Froru the replies in Rajya Sabha of the Home Ministe: it is clear that he never came forward to say that the question of lifting of emergency would be considered; he was only harping on safeguards. Even from the ruling party, Shri H. C. Mathur was saying that if he could not manage without the DIR, Shri Nanda should step down and the DIR should go. The mind of the people, of this Parliament on this question is clear.

We always consider the British Parliament and their system to be a model; government is very fond of Imitating them. Even in 1943, when the war was on, the then British Prime Minister, Mr. Churchill was writing to the Home Secretary that fascists like Mosley who were put in prison should be released. Some parts of his letter are quoted in a letter in the Hindustan Times today wherein he says:

[^0]is no charge which the courts and the jurists would accept should be released as you have been steadily doing until hardly any is left. Extra-ordinary powers assumed by the executive with the consent of Parliament in emergencies should be yielded up as and when the emergency declines."

I do not know whether there is a decline in Indian emergency or whether it is a very live matter today even after three years of Chinese aggression. I would like the Government to tackle these two issues simultaneously. Let them lift the emergency; let the thousand odd political prisoners in the jails come out and all the detenus be relcased. At the same time, there is a climate in the country and perhaps in the subcontinent and this part of Southeast Asia, where I feel the Government of India can with confidence go forward and try to tackle and settle the entir question of our dispute with Pakistan and also....
14 hrs.
Mr. Chairman: The time let for your party was eight minutes. I will allow you two more minutes to wind up.

Shri Vasudevan Nair: The general time was extended. So we will get part of that extended time.

Shri Hari Vishnu Kamath: Out of that extended time, some time may be given to him. Kerala has no legislature.

धरी मष् लिमयें : इस बढ़ं हुए टार्दम का हुम लंगों का भो कुष्ठ हिस्मा मिलेगा ।

Shri Vasudevan Nair: Kerala is under the charge of the Central Government and so I should get a few minutes to deal with a few problems of Kerala.

Mr. Chalrman: Eight minutes were left to your party. I can give you two more minutes to wind up. Carry on.

Shri Vasudevan Nair: Yes, Sir. The Planning Minister is also very buay discussing with his colleague the family planning problems because both happen to deal with this problem . . . (Interruption).

An hon. Member: They are engrossed.

Mr. Chalrman: I would like to tell the hon. Ministers that hon. Members want the Ministers to listen to them.

The Minister of Ptanning (Shrl Aspka Mehta): Yes, Sir.

Shri Vasudevan Nair: The Minister of Planning is here, and I would like to tell him that we were utterly disappointed at his performance the other day. He made an ivory-tower speech, leading us nowhere. I would like to touch on one of the points he made in his speech, and particularly one point which he made: he wanted not to snipe at foreign aid. We would like to tell him that nobody is interested in this sniping at forelgn ald as such. The question is, when foreign aid is tied up with many other things, we should, and all of us indeed, should stand up against it boldly and with backbone. Our charge is this Government is very often not doing that. We are only against that particular matter. We are not against foreign aid as such. The latest example is this, and he knows also that the Government of the United States is trying to tell him and his government that "you convert your areas of cotton cultivation into food-producing areas and then you import cotton from the United States. We will give you cotton." All these things aro there.

I do not have the time to go into these matters. But let him not try to mislead Parliament and the country by making a statement, by giving an impression that there are people in this country who are dead against any kind of foreign ald from any quarter. That is not our poeftion.

Then, coming to my State of Kerala which is now under the charge of the
[Shri Vasudevan Nair]
Central Government, I do not want to go into old stories, but....

Mr. Chairman: He need not repeat what has been said, and he may wind up now.

Shri Vasudevan Nair: Yes, Sir. You are guiding us in a very helpful and constructive way. We want such Chairman.

## Mr. Chalrman: Thank you.

Shri Vasudevan Nair: I am really saying that. Sir. So much was covered during the debate on the Adjournment Motion, and so, I do not say anything now about food and the bungling of Shri Subramaniam. I will reserve my comments on that subject for the Kerala budget. But there are certain immediate questions which the Government should look into and take note of. The Home Minister should be told that in our State a number of NGOs have gone on strike; they are on strike at present in a district called Kottayam. There are charges and counter-charges and allegations and counter-allegations. I do not go into them. But I have an impression and many of us have an impression that in the Kerala Government which is led now by the bureaucracy-and it is hayday for them unfortunately in our State-there is a move to erash the organisation of the NGOs because for some time the NGOs are agitating for justice to be done to them as far as the Pay Commission report is concerned; a Pay Commission is there, and the NGOs want some changes in the report. There is a movement going on. They complain that their office-beorers are being victimiscd by f
sion and by taking disciplinary action in the district collectorate of Kottayam the NGOs are now on strike for the last five to six days. Our request to the Government is, if they think that they can meet such a situation by putting them down, by crushing them and by victimising them, then they are thoroughly mistaken. So, the Government should retrace their steps
and try to setfle the problem as soon as possible.

There is another point, with which I shall finish my speech. I do not know about your State and some other States, but in Kerala, there is a system prevailing, and that is, in the Government services, posts for backward communities have got to be reserved. This adviser government in Kerala, which is not responsible to anyone, at this time, even without waiting for one year, has come forward with a policy decision that that reservation should go as far as certain posts are concerned. I warn this govenment that they are creating unnecessary trouble. Why not they watt for at least one year? I am sure there will be a popular government in 1967 in Kerala. And if they are going to come forward with this change in policy-it is a policy matter and the communities are involved and the feelings are high-there may be an outbrust. So on this particular question, I would like the Government to take immediate steps.

Dr. Chandrabhan Singh (Bilaspur): Mr. Chairman, Sir, it is once agatn our pleasant duty to add our voice to the thanks being given to the Preddent for delivering his Address. While doing this, I am acutely conscious of the difficulties, the trials and the tribulations of the year: the Chinese aggressions in the north, Pakistani fullfedged war in the Rann of Kutch, Jammu and Kashmir and Rajasthen, the fobd problem, law and order situation, the state of scientific and technological training and teaching, the Tashkent declaration, and the crullest blow, the passing away of Shri Lal Behadur Shastri, a valiant son of India, who took his country to the highest pinnac!e of glory and honour in war as well as in peace. A little reffection will show to the cruelleat critic. what a man he was and what a performance he did.

You can look to the glorious annal of this big land and you will find that
there are various examples of greatness; but you will not find two things put together in one man; a cobination is very, very difficult. Lal Bahadur Shastri, by paying the supreme price of his life, has raised the standard of this country in the eyes of all the world-of reason, culture, honesty and chivalry. It will be a fitting memorial to sustain and nourish this little flame which has lit, and the path shown by him, in this era of darkness, violence, aggression and anarchy raging rampant in the world and bringing back sanity, decency, peace and plenty which are the dire needs of the suffering humanity.

While eulogizing the President in the last two years, I have invariably pleaded for the villages and the villagers. It is a sad commentary that in spite of tall talk, these two, the bedrock of stability of this country, have not been satisfled.

> घी हुकम घंद कह्ठवाय : माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं । इनका भाषण टेबल पर रखा वीजिये ।

Mr. Chalrman: He is consulting his notes.

Dr. Chandrabhan Singh: I am a villager and I live in the village, and wherever I have tried-and I have tried very hard-I have failed in my own life like many others. For exam-ple,-this is an important point-the President has referred to this point at page 6 of his Address.

घ्री हुकम बंब कछ्छायय : सभापति महोरय हाउस में गणपूरत नहीं है ।

Mr. Chairman: The be'l is being rung. Now there is quorum. He may continue.

Dr. Chandrabhan Singh: On page 6, in the last paragraph, while condoling the loss of the great scientist and administrator, the late Dr. Bhabha, whose passing away is one of the greatest blows to science. particularly to
nuclear science, mention is made of the world of science. It is said:
"The modern world is made of science."

Since independence, the number of research organisations, research institutes of technology and universities tas been growing rapidly. The CSIR, the Atomic Energy Commission, ICAR, ICMR, DRDO-Defence Research and Development Organisation-and RRD-SO-Railway Research and Development Organisation are major employers of scientinc personnel in their respective fields. Tree UGC, and international organisations like the Ford Foundation, the Rockfeller Foundstion and US AID ere also assisting in this programme alang with the National Institute of Science. If you abdicate science, you walk with open eyes towards slavery. We cannot turn it into a game by taking sides and this make-believe game might cost us what we value most-the human element of our lives.

In spite of the tremendous increase in facilities and opportunities, and though Indians are not inherently inferior to those in the west intellectually, scientiflc work has been done only sporadically and to a very limited extent. There is a critical assessment, which I would like tu quote:
"Science and tecinnology in India suffer from serious internal weaknesses. which unless remedied in time, may not permit them to play their proper role and may ever jeopardise the future of economic and social progress. Indian research suffers from a lack of quality and dependability ... Indian scientists and their work would benefit greatly with better slandards of personal and professional integrity."

This is a very important statement. The late Professor J. B. S. Haldane, the world-famous scientist, sald:
"We have many laborataries which produce very little work of
any value and use a lot of foreagn exchange while training young men very badly."

There is undoubtedly a lot of frustration among young scientists. Being in the most creative period of life they are likely to do good work. Out of sheer frustration, several have accepted posts abroad and settled down. We cannot afford to lose our scientists. We must realise that research is not the product of good building, good laboratories, good equipment and appliances. It is the scientists, flred by enthusiasm working under the spell of curiosity and laking mfinite pains, who do good research. This is done even in heart-rending conditions. (Interruptions).

Mr. Chairman: Objection is raised that you are reading your speech.

Dr. Chandrabhan Singh: I am only referring to my notes.

Raman did this work in Bow Bazar in Calcutta; Ramanajam was working as clerk in the Madras Port Trust. They discovered radium. Curies were working in a shivering shack in Paris. Florey who discovered pencilin was working in Birmingham and Rocalgen who discovered X-ray was working in Hamburg. All these were working in ordinary laboratories and produced some of the most wonderful results in scientific research. What you need is a congenial atmosphere in which sincerity, respect for truth and frank criticism in appraisal of results prevail. But whatever th? almosphere, third-rate men cannot do first-rate scientific work.

Non-entities have become the directors now. The men at the top or the directors should not only be first-rate scientists but should command the respect of their colleagues. Though we have a few eminent men at the helm of some institutes, this is not trie of the majority of the institutions. In some cases, non-entities have managod to eet the top using their power
of manipulation for which there is arpls scope in this country.

The existence of selection committees is no safeguard, since the consposition of these bodies can also be manipulated. Because of the high salkries and vast powers these posts carry, they have attracted fortunehunters and careerists. This is one of the root causes of our troubles. This has started a chain reaction.

The man at the top enjoys wide administrative powers and privieges and commands considerable patronage in respect of new appointmen's, promotions, etc. $\mathrm{He}_{\mathrm{e}}$ is automatically nominated to the committees of international bodies and receives invitation ic altend international conferences and seminars. The careerist capitalises on all these. He has nJN just by virtue of occupying a gaddi become a scientist of international repute. T:e careerist makes others do scinethris: for him by dangling a carro. before them. The really capable research workers are disgusted and disillusioned and soon join the army of f:ustratea scientists.

A mediucre at the top dreads a firstrato man under him. What happers now has been effectively described by Prof. Parkinson. I quote:
"If the head of an organisation 1.5 sicond rate, he will se? $1: 10$ that his immediate staff are all third-rate. They will in turn see to it that their subordinates are fourth-rate. There will soon be an actual competition on stupidity. people pretending to be even more brainless than they are."

In the end, while welcoming our new Prime Minister and offering her our whole-hearted support I appenl to her that attention may be given to villagers and villages. I plead with her to look to the base of the pyramid-the half a milition villages where 82 per cent of population is subsisting from hand to mouth and pillar to post to provide 60 per cent of the national income in place of the present 35 per cent, by giving
them clean drinking water, a shelter over their head, roads and bridges, schools for children, dispensaryshafakhana and davakhana-and a Gandhi kuti in each unit of the village for moral and religious training. With these words, I support the motion of thanks.

Shrimatj Sharda Mukerjee (Ratnagiri): Mr. Chairman, Sir, whether we sit on this side of the House or the other, we share equally in the problems which face the country and, whatever party we may belong to, whatever State we may belong to, we are equally concerned about the hardship and the sufferings which the majority of our people are facing tuday. We are also equally aware of the responsibility which all of us share in working towards the fulfilment of the hopes and aspirations of our people. Therefore, it is with this deep consciousness that onc offers one's small contribution 10 this debate. And, while it is necessary to remember that what we say here and outside can cause despair and despondency, disturbance and agitation, we may also help to spread a ray of hope. This, Sir, is our responsibility, and despite what the hon. Members of the Opposition have said, I would tell them that people on this side of the House are not in any way unaware of their responsibilities, and whatever criticism we offer, I hope, we offer them with a view to constructive thinking and action and with the idea of taking this country along the road to prosperity and progress.

Yet. Sir, prosperity and progress are not gifts which fall irom heaven. They come after a long and difficult evolutionary period in which the people of the country are active participants. Therefore, in all our thinking and our planning, and in our approach to our different problems, there is one significant fact that we must remember. The fact is that India has a population of 450 million people and that the population grows at the rate of one million a month. Sir, these 450 million people
are our strength and also our capital. But, naturally, there are difficulties and problems, and because of this vast population, necessarily, the difficulties and problems are also equally vast and complex. Even when it comes to ensuring the basic requirements of life, the basic essentials of life, when it comes to our achieving a balance in our economy and our social development, the problems and difficulties are vast and complex. I $d_{0}$ not, Sir, for a moment, wish to slur over mistakes and inadequacies. As always, I trust that we shall be as ready to derive beneflt from the valuable cortributions of the hon. Members of the Opposition, as they are to offer them. But I do wish to stress again the need io remember that $b_{y} v$ itue of our massive population which had been submerged in poverty and ignorance for gencrations, we face gigantic prothems which can be surmounted only by united and constructive effort.

Sir, the Presideni's speech quite righlly refers to our main objective ot higher production and also gives a high priority to agriculture. In his Address he says:
"The high priurity we are giving to agriculture is necessary not mere!y to ensure selfsufficiency in foudgrains, but also to enable us to increase our exports of agricultur?' and industrial products."

Yet, Sir, what do we find? We find that although 80 per cent of our people live in rural areas and that they contribute 48 per cent to our national income, the Third Plan investment in agriculture and irriation was only 21.2 per cent, and the provisional Fourth Plan provides for an investment of 21.8 per cent or Rs. 3400 crores. As again_t this we find that private industry has an investment of Rs. 7,000 crores.

Now, I reallse that there are certain difficulties becuuse, naturally, agricultural investment has to be montly

## [Shrimati Sharda Mukerjee]

or wholly from $g^{c}$ vernment sources and private industry has investment from private sources and some from foreign investment. But when you look at what we have spent on 'food in foreign exchange over the last so many years, we find from the Reserve Bank of India Report that PL. 480 loans alone amounted to Rs. 1386 crores up to March, 1965 or half the total amount of assistance from the United States of America. Then, we find that last year we had to import six million tons and it came to about Rs. 300 crores. This year we plan to import 12 million tons and, therefore, I suppose it will te about Rz .600 mores. The total utilised foreign assistance came $t$ : something like Rs. 3732 crores.

Now, every year, just for the servicing of these loans, I understand, he amount comes to something like _ss. 200 crores a year, and over the next Plan perind Re. 500 crores in repayment and Rs $\mathbf{6 0 0}$ crores in interest. That means in order to get ourselves going on loens we have to borrow money to pay back the interest on loans which we have already taken. It is not that I say we can do entirely without fortion assistance. In the past we have sern that even in the western countries a considerable amount of industrial development has been built up by foreign assistance. $\mathbf{F}$ ir instance, even the United States of America, between 1874 and 1897 had to take large amounts of foreign lonns with the result that trade surpluses were not nifequine to meet their servicing charfes. We also find that Canada between 1900 and 1913 had phases of rapid industrial growth based on forelen assistance.

The question we have to consider is about (a) the utilication of these loans. and ( $b$ ) the price which we are sequired to pay for these poreien loans not in terms of noney alone but in terms of other conditions which may or mav not be in the national interest. While this of course, mav be considered to be entirely a govern-
ment decision, I do believe that the country at large also has to be taken into confidence as to what is the overall price that we are having to pay for these loans.

First of all, with regard to utilisation, how much of these loans actually percolate to the people? I know that most of these leans are utilised for building large industries. They are utilised also, for putting up industries in the private sector by utilisation of these loans for importing machinery etc. Th:erefore, by and large they do not percolate to the 400 million people of India who live in the villages. We are putting up a few dams there and we have also provided a little bit of fertiliser. But it is hardly adequate. The result $i_{s}$ that a small section of the community, the rich section of the community, is deriving wholly the benefts of these loans. This imbalance unless we are able to change it, therc will be, necessarily, discontent. Apsirt from that, if we do not concentrate enough on the agricultural section.-I do not mean in terms of material that is put in only -if we do not appiy our mind to the development of agrizulture, thi $i_{3}$ country will not be able to march ahead. If agriculture does rot progress, even your small-scale industries, jute, cotton, vegetable oil. a!! these things are going to be affected. The purchasing power of the country can only be the purchasing rower of the people and that can be increased only if the income of the people. of the rural people, is increased. If the inonme of the people has to be increased. the production has *y go up. If production has to go un. It is not only the materinl inputs that you have to put in. hut vou have to use your mind, have better organisation, better channeline of the produce, marketabilltv. credit svatem ard so on. Unless you do all this. yoa will neither increase the agricultural produce nor will wou in any way improve the standard of living of these 400 million people who are lloing in the rural
areas and whose life depends upon agriculture.

It is said that if you do not have steel plants you will not be able to help agriculture. I agree. But at what cost? In the public sector we find that the Bokaro steel plant which was supposed to cost Rs. 840 crores is now estimated to cost about Rs. 1,150 crores. Why? Because your labour charges have gone up, your cost of protuction has gone up Besically, everything is related to agricultural production. If the food production does not go up, people will have more and more of currency but not enough produce.

With regard to the performance of the public sector projects, we find that while the cost goes up the performance comes down. For example, in the Hindustan Steel the cost of steel is Rs. 1,900 per ton whereas in Indian Iron and TISCO it is about Rs 1,000 per ton. The usual explanation is high cost of building, welfare activities for labour and all that sort of thing. Stiil, all that does not justify the selling price being almost twice as that in the private sector. If there is proper utilisation of capital, the cost will be much less. For instance, in the case of HMT we find that it is able to reap a proft of nearly 37 per cent.

What I want to say is that our economy is developing in an unbalanced way because all sectors of economy are inter-related. In our country the basic sector is the agricultural sector. If you are going to concentrate on sophisticated type of industries by completely neglecting agriculture, which is responsible for 50 per cent of our national production, which is giving employment or earning to three-fourth of the population, there will not only be ecrnomic imbalance but also secial imbalance.

When we achicved independence we had an excellent tears of administrators, theoriats and a nucleus of in-
dustrialista. Durtag this period all of them have grown in alice and strength. As our industries and Government undertakings grow in size and number, it is necestary that we should have more incustrialists and, if necessary, more bureaucrats and even more theoretictuns.

Now we have a very strong link with the Western way of thinking. The West thinks much more in terms of its own requirements. Unfortunately, their thinking cannot be adapted to our conditions. While a large section of our community is still in the primary stage of social and economic development, we are trying to impose upon them the tertiary stage of industrial development which will cause imbalance $a_{s}$ a result of which there will be discontentment and disastisfaction, which you will not be able to solve by the import of machinery, foreign technicians and foreign loans available all over the world, because they do not reach the very founda tion and base of the entire population.

It is many years since I learnt theoretical economics and, thank goodness, I have forgotten mest of what I had learnt. The theories that we learn from books are not as im portant as the things that we see with our own eyes. So, the first point that I would like to stress is that until we learn to see with cur own eyes and until we learn to evolve patterne out of the requirements of the coantry, we cannot be on the road to progress and prosperity.

Every economic thinker has stressed the basic principle that the wealth of the country consists of material resources and human resources. It is the successful combination of these two resources that produces national wealth.

Our country is rich in natural resources but for generations the large majority of our people was submerged in ignorance, dejection and apathy.

## [Shrimati Sharda Mukerjee]

It is only by organising and channelling their energy that we can revitalise them with the hope of a new life so that they will apply their energy and their minds in a way which will bring about higher producticity. So, if we are to activate and to channel the energies of our people, it is necessary that we apply our minds to the basic problem, which is agriculture and to the basic pattern of society, which is the rural society.

That is why I said that in all our thinking and our planning, the first problem that we have to consider and remember is the very large population in our country, 450 million people and how are going to get them together, consolidate them together and get them to work together. If for any reason we incur the loss of confidence or mistrust of our people, and I say this in all seriousness, I do not think that all the steel mills in the world. all the industries, all the factories and show-pieces that we are puting up are going to be of any use to us. With these words, I support the Motion of Thanks on the President's Address.

घी तृषशोषाम आषष (नांदेड़) चेयर्मैन साहब, हाउस के सामने प्रेसिछेंट ने जो प़्रेश दिया है, उसके श्रन्दर वेखा जाय तो मेरी गय गह है कि जो स्पींच दिया उस मे ज्यदा घ्रोर भी। कुष्ठ बुलासेवाग होता, भोर ज्यादा स्पींन होना जिससे उसका ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेगन हो, तो जग ठीक होता ।

सभाषित महोवय : श्री जाधब, भ्राप भागे की सीट पर श्राज यें ।

धो तुलघ्घोवास आषब : समतनि महोदय, यह् जो राव्ट्रति जी का ग्रभिभाषण है. यह् के बल काठ पेजिज़ का है । ग्रह घ्रगर घोग

विस्तृत होता ग्रोर बुलासेवार होता तो मेम्वजं को गबर्मेंट को पालिसी। वर्गंग्ह ज्यादा समक्ष में श्राता। बैंर जो हो गया है वहु ठिक हों गया है। इस चोज को तग़फ ज्यादा ख्याल नहीं जाता है । लेकित सब से जहरा जो बात है वह यह् है कक पालिस ज़ ठाक स निर्धारिन हों ग्रोर बाने पाने का जो जहरततें हैं उनका पूरग-पूग प्रबन्ध हो। भाज देश के सामने ग्रनाज का करिन समस्या है। अभाज के बारें में महात्मा गांधi नें जा कुछ लिग्रा था पहले में ग्रापका ध्यान उस नरफ़ दिलाना चाहना ह़. । उन्होंने लिखा था

> "War on the Food Front. Extracts from Gandhiji's writings and speeches, compiled by U. R. Rao.

By realising that in times of scarcity those who have have to share with those who do not have, whether as individuals or States within the country."

कई लोग है जिनक पाम ग्वाने के लिए काफी हैं ग्रोग वर्ई दूसंने हैं जिनके पास बम है

भो घॉकार लाल बेरबा (कंटा) मभापित महोदय, हाउस में कोग्म नहीं है ।

सभापति महोषय: घंर्रा बज ग्ही हैक्रिग्म हों गया है । माननीय सदस्य जारी राबें ।

भी लुसभीदास जाषब : मैं यहु कह रहा था कि क्रिमी ग्रादमी के पास उनादा है तो किसी के पास कम है । इस चा़़ को देखना तो मग्कार के लिए मश्मिकल है । लेकिन मुन मे पहले प्रकागवेंन सास्त्र्र जी ने एक दिन माधा घंटे की वहस में श्रोर ग्राज भो शार्ट नाटिम क्वेश्चन में ःस मवाल को उठाया या म्रों बहा था कि द्रु स्टेट्म है जहां घ्रनाज काफ़ बड़ी मात्रा में पता हुग्रा है. मौर द्रूमरं म्ट्टे््स हैं जो ग्रनाज के विए। तरस

रही हैं । वह स्थिति देश में एक गवर्नमेंट होते हुए जब पैदा होतो है तो इससे दुख होता है । इसमें किस का दोष है ? जिस किसी का भो दाप हो उसको ठुढ़ु निकालना सरकार का काम है, सेंट्र गवनंमट का काम है। मैं रिक्वेस्ट करता हैं किंकेन्द्रांय सरकार उस दोष को बूंठ निकालें भर्योर उसको दुुस्त करे ।

प्रंजडडेंट साहब ने ग्रपने भापण के पेज 3 पर कहा है :
"On account of the failure of monsoons, the production of foodgrains in 1965-66 is likely to be only 76 to 77 million tonnes, as against 88 million tonnes in the the previous year. The shortfall in the avallability of foodgrains, as well as of fodder and water, has created serious scarcity conditions in many States, partlcularly in Maharashtra, Gujarat, Mysore, Madhya Pradesh, Rajasthan and Andhra Pradesh."

इस में महाराष्ट्र का उन्लेख किया गया है । उसके साष-साथ पेज 4 पर यहा कहा है :

[^1]जिस प्रान्त में प्राज धकाल की स्थिति है, श्रनाज नहीं है पोर जिस प्रान्न में ज्यादा है, फालतू है, उस में से मरकार को निकालने का उपाय कृंक्ना चाहिये पोर जहां नहीं है वहां मिजनाने का प्रन्व कर्ना चाहिये । ऐसी नीति घ्रपनाई जानी चाहिये जिमने यह सिद्ध हो कि नीचि मे ऊपर नक, क्याक्रुमारी से हिमालय तक, प्रोग कलकता मे ब्रम्नर्ई कक हमाग़ द्रेण एक ह्र प्रोग सब लोगों को श्रनाज हीक रीति से मिलता है । इस लं्य को प्राप्त

करने का मेरो दृष्टि में एक हीा उपाय है। जो लोग की द्रेछ की बात करते हैं उसके में बिलाफ हूं । फी ट्रेड के माने यह हैं कि छुछ ब्यापारी मनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाते चलं जार्ये, हॉाड़िग कर्ते बले जायें। म्राज पंजाब में हालत अहु है कि श्रनाज पड़ा हुश्रा है त्नेकिन उ्यापारें। उसको देने के लिए वैयार नहीं है । इस बार्े मैं समगता हैं कि ड्सका एक ही उपाय है कि मोनोपत्नी प्रोकयोगेंटंट हा मोर जो किस्ट्रिब्प्रान है बह स्टंट करें। महागटर्न स्टेट ने यह्हा किया है । वहां पर जिनना मी एक लिमिट के बाद मरपलम श्रनाज है यहा सरकार के भास श्रा जाएग्गा। बह़ां उसने यह किया है कि पांच एकड़ु में नंचि कोर्ये लंबा नहीं है । जीव से दम एवड़ जिन के पास है उन से सर्पलस बा 60 परसेंट सरबार लेती है। दम कें वंश्रहा एवड़ जिन के पास हें उन में मरपलस प्रनाज का 65 परसेंट सरकार लेती है। 15 से 25 एनड़ु जिन के पास है उन मे 70 परमेंट लेती है, 25 से 40 एबड़ जिन के पाम है उन से 80 पससेंट सेती है प्रोर 40 एक एंड भबव बालों में 90 पन्मेंट सेती है । डेक किबटल पपने लिए र्बने के बाद बाकी जो भनाज हैं वह् सरपलस समझ्षा जाता हैं। जो ज्राम मेबक है वह्ट रस मब को एवाउंट करता है प्रोर बह़ जा बर बारतवार को यह सब बताता है। मै समझना हू कि जब तब हर एक सेट घस तग्हु मे नहीं करती है वब तक यहु जो प्रनाज वा प्राबसंम है यहा हल नहीं होगा।

हमारी पापुलेपन बत़ रही हैं। मैं समझका हुं कि उसके साथ-माय प्रनाज की दी दाबार मी बढाने की हिमें कांगिश बर्नी चाहिये । गबनेमेंट ने एक पेम्फो़ेट निताला है परंश उस में भाबदी को बती ग्री है उनके पाकरे दिये हैं। उस में बनाया गया है कि 1951 में हुमारी माबादी 361 मिनियन भी। 1961 में बढ़ बर बहु 439 fर्मिलयन गेंगाई। 1954
[श्री तुलगोदास जाघव]
में 476 मिलियन हो। गई । 1970 में वह 560 मिलियन हो जायेगी। 1 करोड़ 20 लाब हमारी भ्राबादी हर साल बढ़ जाती है। बढ़ती हुई भ्राबादी के लिए हमें घ्रनाज की उपज बढ़ाने की मी जहर्त है। सरकार ने मंदाजा लगाया है कि 1970 में हमें 125 मिलियन टन श्रनाज की पेदावार होगी । मेरी समक्न में नहीं श्राता है वि: 107 मिलियन टन तो लगेगा जसा भाप ने एकाउंटंटिया है और बताया है श्रोर 560 मिलियन की हुमारी भावादी होगगी भौर 18 मिलियन टन को हमें जानवरों घोर पोलटरी के लिए श्रावश्यकता होगी। तों यह जो 50 मिलियन का धाटा है यह कैसे पूरा होगा । ऐसा मालूम होता है कि श्रभी पंद्रह्र बीस साल तक ह्म ग्रनाज के मामले में भाएमनिर्भर नहीं हो सकते हैं । श्रमी तक 2.7 मिलियन टन यदि हर साल ज्यादा उसपादन हुप्रा है, वस मिलियन टन हुर साल यदि पैदा होता तो कहुा जा सकता था कि हम प्रारमनिर्मर हो सकते हैं। यह जो परिरिक्त उसादन करना है इसके लिए कोई ठोस प्रोप्रान हमें बनाना होगा । जहां पर घरगेगन फैसिलीटीप नहीं हैं बहां इसना इंतजा़ाम करना होगा म्रोर जिस किसी ज्रोन का भी उसादन के लिए द्रे़ेमाल किया जा सक़ाँ है उसको हमें उलनादन के लिए इस्łमाल में लाना होगा । ज्यादा से न्यारा जनोन को काल्तानरी के लिए तैवार हमें बरना होगा घ्रोर उादा में उपदा सहूलिखतें ह्में विसननों को देनी होंगी । घ्रगर प्राव ह्र साल वस मिलियन टन का लक्ष्य श्रब रबें मौर दसको प्राप्त करें तन तो भाप 125 मिलियन टन के लक्ष्य को 1970 में प्राप्न कर सकेंगे प्रन्यथा नहीं ।

दूसरी विन्ती मेरो यद है कि कापर्तार को पढ़ाने ममझाने की कोई जहूरत नहीं है । उसकां केमिल्विटीक्ष देने की जह्गत है ।

फैसिलिटीज का इस्तेमाल करने के लिए वह तैयार है।

संल्फ हैल्प पर ह्में ज्यादा जोर वेना होगा। जब तक ऐसा नहीं होजा है तब तक कोई लाभ नहीं होगा । जानसन साह्हब ने जो कुछ कहा था वह मैं भाप को पढ़ कर बतलाना चाहता हूं :

> "Johnson urges all nations to join campaign. The key to victory is self-help. Expanded food shipments to countries where food needs are growing and self-help efforts are under way."

भमरीका उन्हीं देशों को श्रनाज देना चाहता है जोकि भ्रवने पांवों पर खुद खड़ा होने की कोशिश कर्रेंगे । श्रमरीवा का प्रोग्राम यह है कि जो देश खुद ज्यादा प्रयत्न करने हैं उनके लिए उसके दिल में रहम है आर मान है । प्रपने दे $\begin{aligned} & \text { पा का मान बनाये रबने के लिए क्या }\end{aligned}$ गर्ज है उस डिटेल में हैं जाना नहीं चाह्ता हुं। लेकिन मैं विनती करता हूं कि सरकार ने जो प्रोप्राम तय किया है उसको इम्प्रेमेंट करने का जो ढांचा है उस ठांचे को ठीक रीति से कातम में लाये प्रोर स्कोम्बा को प्रच्छी तरह से म्रम 7 में लाये। वह ठांचा ऐसा होना चाहिये जो मंतोष जनक रीति से काम का बरने की स्थिति में हो। जो स्गगर फैकटरीज़ हैं वहां काफ़ी शक्वर पड़ी हुई है म्रोर उसका उठाना नहीं हों रहा है । हुमारे महाराप्ट्र में कई पाकर कारबानों के बरोड़ों रुपये की पा₹र जो मिलों में पड़ी हुई है उसकी पूंजी वहा म्रटक गई है म्रोर उसका इंटरेम्ट पड़ ग्हा है । जयपुर कांम्रेस में मेरे पू० पी० के मिन बतलाने थे कित्रिं बहां पर बंठमारी का बाक़ी स्टाई जमा है प्रोंर उं। सरकार लेती नहीं है। बह् रिलोज नही हांता है।

जहां उक श्रोयेगिन परिस्थिनि का जास्तुक है उसके बारे में रिपोर्ट है कि कई

भिलें देश में बंद पड़ी हैं। इन मिलों के बन्द होने के फलस्वरूप 20,000 वर्कसें बेकार हैं। हमारे शहर में शोलापुर स्थिर्नांग एंड दीविग मिल बंद पड़ी हुई हैं। उसके बाराण 4, 5
 मुघिकल हैं इस्यलिए उन के परिवार वालों को काफ़ी मुशिकल है । उन्हांने सर्याप्रह् वि.या, गवर्ंमेंट के दफ्तर के सामने मी सत्याप्रह् fिया लेकिन कुछ नहीं होता। ग्राज जबकि देश्र में इमरजेंसी चल रही है तो प्रोडकशन देश का बढ़ना चाहिए था। लेबि.न यह् जो मिले बंद हो जाती हैं, लोग बेकार रहते हैं, तो उस णक्ति का उपयोग पूरे तोर पर नहीं हो पाता है। मेरी विनती यह है कि सरतार इस झोलापुर मिल के तुरन्त बोले जाने ेे बारे में विचारं करे मोर गवर्नेंट उसके लिए कुछ न कुछ ह्ल प्रवश्य निकासे ।

हुमारे शोलापुर महर में मोर जिले में हैंब्लूम्स बहुत प्रधिक हैं। 200 लाख्य के करीत लोग इन हैंउलूम्स का काम करते हैं। उनकंक एक किष्टमंडल ने सरकार के पाल एक श्रावेदन भेज्ञा है मोर प्राथना की है कि पहें साड़ी घ्रोर घोतो का काम उनके लिए प्रलग रख दिया जाय जिससे उनका ठीक तरीके से धधा चले। जहरत इस बात को है कि परकार हैंउलूम को इंउस्ट्री को बढ़ावा के, तो करोढ़ प्रादमो प्राज इं धंधे में लगे हैए हैं प्रोर मरकार का यह फजं हो जाता है कि हर जगहृं पन उन को सहूनियत दे।

प्राज यह बते तुँख्य का विषय है कि हमारे देश में गेमे फोडम फाइटसं क्रमी मौनूद हैं जिन्होंने कि भाग्त को स्वराज्य प्राप्ति के लिए पूर्वं कान में यवरं किसा, प्रनेकों कष्ट ब यातनएएं महीं प्रोर म्यननी जानों नक की भी बानी लगाद दे थो, ते के कई लोग श्भाज केकार है पोर उ才 हो गुजर बसर करने में मुकिकन दरवेश प्रा रही है। फोडम फाइटर्म जिन्होने fि जेन को गानगएयं सहीं पीर पुलिस की गोलिगों र्रिटिम भासन कान में सेलों ज्राज

जब मारत स्वतंब हो गया है तो उनकी तरफ सरकार का देबना यहं फर्ज़ हो जाता है कि कोई भी कीडम फाइटर मले ही म्राज बही किसी मी पार्टी में क्यों न जका गया हो, प्रगर भाज वह बेकार है, उमकी जीविका का साधन नहीं हैं तो सरकार को उस का इंतजाम करना चाहिए। सरकार उन की गिनतो कराये कि देश में ऐंसे किनेने फोउम फाइटसं हैं जोकि प्राज रयनीय स्यवस्था में हैं जिनके कि मीब्र तक मागने की नोव才 प्रा गई बतलाई जती है उनको सरकार श्रषिलन्ज्र राद्षत प्रदान करे। इस स्इराउय का नापोग करने वाले पाज जो कई यदो पर निनिस्टरं иोर वूसरे लोग हैं उन्हें ब़ास तोर मे इसके बारे में घ्यान देकर कार्यवार्द्धी करना बाहि? मोर जिन लोगों के बलिदानों के कारण गक्वृ्व ग़ज्य देश को नसोब दुपा है प्राय म्रणर उनकी हालत बस्ता है तो सरकार को भागे बक कर उनहे दर तरह से राहेंत पहुवानेने का यत्न करना चाहिए। जंसे स्वर्गीय पंडित जबातुरलाल
 स्वराज्य के लिए बलिदान किया था उनको सढ़ायता केजी पौर मक़बातरों से मालूभ वेता है कि स्वतरंस्य बोर सावरकर जोकि fिल्घले काफी भरें से मृं्यु घंर्या पर करें हुए पे मीर जिनका कि मर स्रगंवास हो गया है, उन्दे भो 1000 राये भंजे गये के। घ्राध्र के बारे मे
 लोगों को जोकि नेकार हैं उन का 5 एक्रत्या 10 एक जमोन दी है। मद़ाराध्र में किसो को 200 , किमी को 250 गो किसी को हैजार दिया है । पपो उन्होंने एक कानून निकाला हैं कि 60 वरो के ब्वार उन का पचास कपये वेंभन मिं। 1 मेरो राय है है मारा प्रोश्राम मड़ायन पहुंनाने का घूद गेंद्य गवर्ंमेंट को प्रये हीप में मेना जाहित्य । उमे पढ़ि नितनी कग्नी चादिए कि मारे वेश मे ऐसे कितने कीउम फाइग्में हैं उन की वेते fानती करे प्रोर दूम बान का प्रस्घ को ताकि बहु मूबों न मरें, कह्त स्यतंघ्य गुद के

[म्री तुलसीदास आाषव]

का मजबूर न हों। मैं ने एक जमाने में देबा \#क गाधी जी की वहन रास्ते में पापड़ बेच कर घपनो जिन्दगी बसर करती थीं। जब पह गी सामने थाई तो उनका मी इंतडाम किया गया। घ्रभी मी एक प्रच्छी बात हुई (कि घास्त्री जी जब देगा की घान्ति पौर उर्मति के लिए गुजर गये तो जनके परिवार बालों के लिए भारत सरकार ने जो क्यवस्षा की है पेंपन भादि की वह स्तुल्य है। उसी प्रकार से देश में जितने फीठम फाइटस हैं घोर पाज बेकार हैं उन को सरकार को उहायता प्रदान करने की व्यवस्षा करनी बाहिए।

जहा तक रस गी० माई ० पार० का सम्बन्ध है हो हटा देता चाहिए। भाज तेश्य में थान्ति की हवा है इसलिए घहृ कानून निकाल देना भोर मी उहरी हो जाता है। रस कानून को रबने की घाज कोई जस्रत वहीं है।

तापकंद करार के बारे में मेरी राय है कि भास्ती जी ने बड़ा भच्छा काम किया है बोर जो काम 18 वर्ष में नहीं हुभा वह उन्होंने षंय विन में ही बहा पूरा कर दिया। जिस्त तरह से भगवत गीता के 18 भ्रष्याय हैं घीर पोर 18 दिन बह युत्रु घलता रहा पोर जंसे युब की बाबत कुण मगबान ने तय किया भौर उसका परिणाम सब के बामने भाया उसी रीति से भारत पोर ाकिस्तान ने जो भापस में एक मंब्रो स्थापित की है उसके लिए भास्त्री जी के हैम सब भाभारी हैं ।

बार्तो जी ने जय जवान कहा चा तो वह तो उनका काम पूरा हो गया । भब जहां तक जय किसान की बान है भ्रगर किसान की भी जव का काम पूरा करना है तो ध्रोमती वद्धिा जी की सरतार को काएतकारें। को प्रधिक से पघिक प्रोटसाहन प्रक्षान करन। होया।

भाज प्रान्तों में कई सगड़ें हैं। मेरे भाई स्वामी जी ने कल कृष्णा, गोदावरी के भागे के बारे में जिक किया था । छ़ाली एक महाराष्ट्र पोर मंसूर के बीच बेलगांब, फारखार, निप|णी में इस समस्पा को लेकर थोष़ा सगझा है जिसे कि बोनों भिल कर पोर बंठ कर त्रय कर सकते हैं। मेरी विनती वह है कि
 के घन्दर एक कटुता नहीं मानी घाहिए भोर उसको तुरन्त सेंदेस 14.55 hrs .
[Mr, Speaker in the Chair] गवनंमेंट को हल कर लेना बाहिए। कुष्णा भोदावरी, महाराष्ट्र में से निकलती धोर बहती हैं, इसलिए क्षषणा गोदावरी का बो पानी हैं वह महाराष्ट्र को मिलना ही चाहिष पोर उसका जो म्यायोचित हिस्सा है वह तुरन्त उसे दे दिया जाय। हसी तरह महाराष्ट्र पोर मैसूर के बीच जंसे बेलगाव भोर कारबार का सगड़ा है बह मिटा दिया जाय होर जिसका जो न्यायोषित हिस्सा है वहह उसे दिसा दिया जाय । गोवा घोर मंसूर दोनों को मिला दिया जाय ऐसा मेरा कहना नहीं है ।

करप्यन की एक प्राबिरी ज्ञात कहछ कर नैं वंठ जाता हूं । करण्शन की ब्याधि देणब्यापी है मोर वह समाज में ऊपर से नीचे तक विध्चमान है । क्राम के पेड़े में जंसे कोई नीचे से एक की़़ा चला जाता है मोर वह सारा वेद मढ़ जाता है भौर सूख्ब जाता है उसी तरह से यदृ करपान देश श्रोर समाज के हैं वरं में वियमान है। ऊपर से लेकर प्रामसेवक तक यह् ध्रष्टाचार मोजूद है। गारत्री जी ने इस सम्बःध में देश़दासियों के सामने एक भपना भ्रादशं रख़ा घi। जहोंने निह़ीयत रादगी मोर संयम का जोवन घ्यत्तात किया। न उन्होंने ॠ्राने विए कोई मकान बनाया घोर न ही काई हती बाढ़ी घोर जायदाद भादि घड़ी की। मलत्रा गंधी को क्रपना भादणं बना कर उसके भनुरुप ही ज्हांने

जाषरण किया । भ्रगर उस तरीके से हूसरे एकक वर्ग के लोग मी कलें तो देश में एक बढ़ा स्वस्य वातावरण निर्नित हो सकता है। बह्द करष्पान द्वेश से इस तरह से पूरी तरह मिट जाय कि जसे भाज हमारी इस वालियामेंट में करप्यन को लेकर कर्षा की जाती है पोर एक क्षबहे के भाषार पर प्रहन पूछे आते है, किन्हीं मंन्री को लेकर चुवहे के भाधार पर यवाल जबाब बहा हाउस में किये जाते है बैसे सबाल करने का मी मोक्रा न भाये इस तीति ते इस देश का काम घले।

## घम्यक्ष फहोषय : घब मानमीय सबस्य

 करम ही कर वें।घी तुलघोगास जाषष्ब : बस एक षिनट होर।

बज्यक महोष्य : श्री स० मो० बनर्जी।
घी तुणझीबान जाबत : मराठबाप़ा में ठेसीफोन बौर टेलीकाफ़ धाफिस की हुरम्त घवस्षा करने के लिए मेरी विनती है । बस घतना ही कहना बा

घम्पक्न महोषय : भाप बंटी तो सुनाे नडीं टेलीफोन चाहते हैं ।
14.59 hrs.

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Gupreme Court's Jungment on a Dir Detention Case in Kerala-Contd.

Shrt 8. M. Banerjee (Kanpur): 1 have already read the Notice.
Shri H. N. Mukerfee (Calcutta Central): Before the Home Minister replies, may I know how and why it Is that, in spite of this notice having been of several day's standing, the Home Minister pereferred to make a statement in the other House earlier than here? This kind of thing is happening repeatedly and I do not know Thy.
Mr. Speaker: I got this notice only this morning.

Shri S. M. Banerjee: We gave this notice just on the day when Chie! Justice Gajendragadkar delivered his judgment. The notices were given almost simultaneously to both the Houses, but it was admitted there.

Mr. Speaker: Then that is not the tault of the Home Minister. It is my fault because I had not admittod that and, therefore, it could not be answered.

Shrl S. M. Banorfee: The Miniaters treat this House with contempl.

Mr. Speaker: -What the hon. member says has no justification. I mm stating the facts as they are. I did not admit it and, therefore, there was no occasion for the Home Minister to make a statement. it was admitted to the other House and, therefore, the Home Minister had to make a statoment there. When 1 found that, I thought that it was not fair that this House should not get the opportunity. Therefore, I have allowed It.

## 15 hra .

The Minister of Home Afrairs (Bhy Nanda): There also it was admitted on Thursday and I could not but make the statement on Friday. I was asked to make the statement at noon. I asked for permission to make it later.

Sir, Government have seen the judgment of the Supreme Court arising out of Writ Petition No. 136 of 1965 (G. Sadanandan Versus the State of Kerala and another) and have taken due note of the observations made by the cuurt on the need to kuard against excessive and indiscriminate use of powers under the Defence of India Laws by the executive, especially when, under the Proclamation of Emergency, some of the fundamental rights of citizens remain ruspended It is unnecessa:y for me to go into the facts of this particular case as they have been spt out in detail in the judgment itself. We immediately called for the comments of the Kerala


[^0]:    "As the danger passes persons so imprisoned against whom there

[^1]:    "Measures have to be taken to ensure equitable distribution of the available supplies between State and State and man and man. Statutory rationing has been introduced in Calcutta, Madras, Coimbatore and Delhi."

