Festival, Dol-Jatra, Kartika Nagia Purnima, Gangasagar Mela and Khumbhamela, a number of special trains run on this line carrying passengers There is singie track batween Khurda Road and Puri, causing problem of adjustment of schedules and making it difficult to introduce additional trains. Doubling of this track on priority basis is therefore necessary.

As such. 1 request the Ministry of Railways to expedite the doubling of line between Khurda and Puri without any further delay.

## (iv) Need for Construction of Railway Station of Bikener

SHRI VIRDHI CHANDER JAIN (Barmer) : Sir. Bikaner is the divisional head quartsrs of the Northern Railway and occupies a significant place in strategic. historical and industrial terms. Its population is above 5 lakhs. But, unfortunately, due to the railway crossings at five places in the middle of the city, the residents of Bikaner have to experience much difficulties. Traffic is jammed and, therefore, commotion prevails for quite a long time. The raiiway crossing gates remain closed 40 to 50 times a day. Consequently, everybody, whether he is an office-goer, patient, doctor or businessman, is seriously affected.

Bikaner city is being connected with a broad-gauge railway line and a new railway track is under construction from Surat Garh to Bikaner ; thus, a new broad gauge line is being established Keeping these developments in view, the new railway station be set up at such a place where the number of railway crossings is minimısed. So, the bridges also needs to be constructed as part of a permanent solution to the problem. The Railway Ministry is, thercfore, requested to examine the abovementioned problem and take suitable measures, which it deems : fit, for the redressal of public grievances.

### 12.19 hrs.

## DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1984-85

## Ministry of information and Broadcasting Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Information and Broadcasting. Shri Bishnu Prasad will continue his speech.

SHRI BISHNU PRASAD (Kaliabar) : Sir, the importance of the Ministry cannot be over-emphasized. The press. AIR, TV and films come within the purview of the Information \& Broadcasting Ministry. These are the most important limbs of our democracy. The survival and strength of democracy depends on these most important organisations: They must , heln the people in their march towards their cherished soal of democracy, socialism and secularism. They are not only means of entertainment, but also means of information and communication. There was a time when we regarded this particularly the radio and TV as means of ontertainment, but now they are means of entertainment only, they are meansof information and knowledge. So, what is the basis purpose of this Ministry? The basic purpose of this Ministry is communication of information, ideas, news and views on different subjects. In other words, the responsibility of spreading knowledge on different fields and areas rests on these important organs of this. Ministry, Now we must provide information not only to a limited numbers of people, but we must try to provide information to all our countrymen. And the present information provided to the people through the existing organs of the Ministry has become middle-class oriented information. But this is the time to find out the policy for providing information to the majority of our countrymen so they can be equipped with the day to day information and knowledge and then only they can help in the developmental programmes taken up by the Government. I understand that with the help of

INSTAT-IB which is operating at the moment, the TV can be taken to the entire courtry. The programme of education, the programme of health and the programme of agriculture can be taken up for the graater use of the people living in the farflung areas. At the moment in India there is one radio set for 35 people, but the UNESCO's norm is only five per set in an area. But we have to be faster to complete with the developed countries.

With the completton of the Sixth Plan and completion of the special TV Expansion Plan, AIR and TV will reach much greater number of people.

The Annual Report of the Ministry has stated :
"With the completion of Sixth Plan projects, it was expected that area percentage covered by AIR would go up to $86 \%$ nid population coverage upto $95 \%$ while TV coverage was expected to be $17 \%$ by area and $33 \%$ by population. A special TV Expansion Plan was, however, drawn up in the current gear - be cover 70\% population of the country by November 1984 involving an additional expenditure of Re. 68 crores."

If it is implemented as planned, than it will be a landmark in the history of the media of our country and also it will help in changing the rural scene of the country.

The decision of the Government of India to have the Special Plan of Expansion of Television network in the country des rves praise and appreciation from all sections of the people. In this connection, there are two aspects. Firstly the Special Expansion Plan will increase the TV coverage Secondly, it will help in the expansion of the electronic industry in the country. These are the two main aspects, Here, I would like to mention about the TV station of Gauhati. There was programme in the current Plan to set up a full-fledged T.V. studio at Gauhati. The land was acquired for it. But noting more than this has been done to execute the programme. In the annual Report it bas bern said only
that 'Interim TV studios are expected to come up early next year at Gauhatiand Trivandrum". It had been said that full-fledged T.V. studio at Gauhati will be set up, why is Ministry now considering to set-up interim T.V. station and that too in the next year? I would request the hon. Minister to set up TV Studio as had been planned earlier and a permanent studio may be set up for the antire NorthEastern Region. This is a strategic area Considering that. I would request the Minister to set up the T.V. Studio as early us possible as stipulated in the Ministry's programme.

What is the main objective? of T.V. Main objective of the T-V. as has been said by the Ministry is to assist "in the process of social and economic development and to act as an effeceive medium for providing information, education and entertainment." If it is $\mathbf{8 0}$, then the present programme which has been adopted by the Ministry should be implemented in. toto so that the benefit of information, knowledge can reach the people living in the farthest corner of the country.

Dr. P.C. Joshi Committee was set up by the Government to look into the working out of detailed plan for the T.V. Here, I would like to mention some of of the programmes of Doordarshan.

Doordarshan shows three films in a week two Hindi feature films, oue regional film besides lewd dance sequences of Chitrahas and chitramala. The showing of three films in a week is uot in the interest of the student community as well as the society. The T.V. shows some dance sequences in the Chitrahar which cannot be withessed by the whole family. These have pernicious effect on the young mind. Such dance sequences should not be shown.

The film shown on Thursday should bestopped or change the trasmission time after 9 or 10 P.M. The sunday film alsoshould be of such a nature that the entire family can seo together.

Necessary care should be taken 10 . arrange the programmes so that they do not spoil the youths and society as a whole
rather help in formation of a national character.

The Times of India in one of its 'editorials (15th September, 1983) said :
"Although there are no reliable survays of the -impact of the existing progrsmmes on viewers, it is clear that the latter are becoming increasinly dependent on them for a substantial amount of . Iheir intake of information, views and images about this country, the world, and about politics, culture, history, lifo-styles and even entertainment.

It is also that TV addiction will tend artificially to domesticate middle class people, especially the youth. It is damaging as much because it keeps young people out of public life, social debate and politics, as because it tears them out of close contact with peer groups, which is so essential for their overall growth."

Sir, possibly this is the consensus view of the people, I hope the Minister will give due importance to it and see that the programmes are improved qualitatively.

The development and expansion of TV Thin our country is mainly due to the encouragement. as has been seem, that the Ministry has received from the Madam Prime Minister ever. since she became the Information and Broadcasting Minister in 1965. The prosent Minister, Shri H.K.L. Bhagat is also an efficient person and is open to any suggestion for better functioning of the media. I hope under his leadership and his deputy; the Ministry will see that the Expansion Programme which has been adopted by the Ministry will be executed in TOTO and in time.

Secondly, it will
not be out of place, if I congratulate the Ministry for efficient performance during NAM and CHOGM. They had provided facillies to , all the foreign correspondents. Faclities had also been provided to the foreign broadcasting organisation which earned reputation for the Miniatry.

1 am glad that the Mbuistry is consider ing the idea of setting up of 300 K.W. Mediuin wave tranamitters in Dibrugarh radio station. And also, there is a proposal to atrengthen the Gaudhati and Shillons radio stations to provide new integrated broadcasting service in the Northeastern region. I congratulate the Ministsr for the proposals made by his Ministry for the Northeastern region. But what is necessary today ? There is no national channel in the All India Radio. The neighbouring countries like Pakistan and Bangladesh are having their own national channel. But in our country we are not having a national channel. Therefore, we are lagging far behind in projecting our views, in providing information to the vast people of the country. You will be surprised to know that AIR, Gauhati is not audible even in my hopme Nowgong, which is 75 miles away from town Gauhati. Therofore, this transmission capacity of the Guhati station should be expanded and should be strengthened so that the people living in the Central Assam and Lower Assam rather entire State cas hear the Gauhati Radio. Radio is the surest and easiest way of reaching the millions of our people. Unless we increase the capacity of the transmitter to the level of 1,000 mega watt of Delhi AIR. it will not reach the entire people of this countey. Even the overseas service is weak. It cannot be heard in the countries for which it has been beamed. Therefore, it should be revamped and strengthened. Ours is a big country in which 146 languages and dialects including the tribal dialecte are broadeast over All India Radio. This arrangement has been made in order to provide an outlet for cultural and linguistic expression. In most of the cases, the programmes of the TV and AIR are dull and insipid. The Television Software Panel Committee which was appointed by the Ministry is also of the same view that the programmes of AIR and TV are very very poor. Therefore, the programmes of national integration, education, culture, health, agriculture, science and technology should be able to inspire the younger generation of our country, This is possible if men of calibre, men of imagination, charncter and dynamism are given the responsibility at the level of producer and programmer. I would request the Miniatry to look into this aspect.

Here also, I would like to quote one of the editorials writien by the HINDUSTAN TIMES which rightly representsin my view the present state of affairs and I would like the Ministry to look into it. I quote :
"The entire"scheme of the Government media has to be changed if it is to be effective. It must attract the best talent in tive country. Items should be presented with imagination and a degree of sophistication."

That is what is lacking. I hope the hon. Minister will look into that.

Whet is needed today is originality, imagination, sophistication and professionalism in produucing TV and Radio Programmes and even in documentary films, Even in propagating the Government policies, it should be accompanied with intelligenee and effectiveness. Otherwise, nobody will see it. It will not be able to attract the people or serve the purpose for which it is televised or broadcast. Therefore, necessary care should be taken to make the programmes lively and dynamic so so that greater number of people are attracted towards the programmes through which the Government want to project the image of the country. Therefore, special efforts should be made to introduce programmes of interst for the rural India and also to focus the attention of the people on the great values which the nation holds and which we cherish dearly. We should also have programmes for youth representing different parts of the country which will help in inculcating a sense of nationalism in the minds of youth.

I would like to mention about the films that we are having in the country. Most of the films produced in our country are full of violence and sex. It is a fact that there should not be too much interference in the work of an artiste. But in the name of the work of an artiste, there should not be such films which go to damage the interest of our society. Such films should not be allowed to pollute the atmosphere of the society and the values of the society. Our country and our society have some avlues which we cherish so dearly.

Everybody speaks about the freedom of the press. I would like to pose a question. Is the press free? The press is free, I can say, to the extent the Government has no control over the press. But most of the newspapers are owned by the big business houses of our country. Everybody will admit that. According to me, there are three kinds of newspapers. One kind of newspapers, is the newspapers whieh are owned by the big business houses. They suppress all news which are not favourable to them. The second kind of newspapers those which distort the genuine struggle of the working class of our country and the genuine struggle of our peasants.

Thirdly, the other seetion just refuse to publish the achievements made by the nation.

Thise are three classes of newspapers which are there at present.

Therefore, I feel that it is necessary for the Government to see that there is some diffusion of ownership of the press. At present, we are not getting correct and objectuve news. It is because the press is being controlled by big business hous:s and vested interests. Monopoly of anything is bad.

MR. DEPUTY SIEAKER : Monopoly of time also is bad.

SHRI BISHNU PRASAD : Monopoy of press is as bäd as monopoly of trade.

Therefore, I urge upon the Ministry to see that these monopolistic tendencies of the press are scuttled.

With these words, I once again support the demands of the Ministry.

श्री दौलत राम सारण (चुलू) : उपाध्यक्ष मह्दोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों के अवसर पर हमें इस मंत्रालय की गतिविधि, कार्य पद्धति और इसके कार्य का लेखा-जोखा करने की अवश्यकता है। यह़ एक बहुत ही महत्रवपूर्ण मंत्रालय है। जनता और सरकार का माध्यम ड्स मंश्रालय के

द्वारा ही चलता है। इस मंत्रालय में विभिन्न माध्यम एकक-अाकाशवाणी, दूरदर्शंन, पत्र सूचना कार्यालय, प्रकाशन विभाग, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, गीत और नाटक प्रभाग, फिल्म प्र भाग, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार-इसी संदर्भ को हयान में रखकर काम कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान राष्ट्रीय फिध्म विकास निगम और पंजीकृत संस्यायं- भारतींय जन-संचार संस्थान. बाल फिल्म समिरित और भारती।य फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान भी मंत्रार्तय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। यं सभी संस्थायें भी भारत्त की सूूचना ब्यवस्था का अंग है। मंत्रालय के सभी माध्यम एकक तथा संगठन राज्य सरकारो और जन-संचार के काम मे लगी अन्ग्य सरकारी एजेंसियों से भी तालमेल कायम रखतं हैं। इनका काम इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की सारी याजनाओं के कार्यंक्रम और नातियों को जनता तक पहुंचाना और जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना यह दोहरा काम इस मंत्रालय का है। इन विभिन्न माध्यमों के द्वारा जनता तक सरकार की बात पह्हुंचाने का काम करते हैं। जन-भावनाओं कीं अभिव्यक्ति और सारे कार्यकमों के प्रति जनता के अन्दर जो प्रतिक्तिया होती है, उसको सरकार तक पहुंचाने का काम अवश्य ही यह मंत्रालय नहीं करता। जो इसका एक महृत्वपूर्ण कर्तब्य है। अगर यह् कार्य करता होता तो थाज देश में जो विभिन्न जगहों पर हिसक घटनायें बोर अलगाक की प्रवृत्तियैं पैदा हो रही हैं और समय-समय पर जो दंगे और ,फसाद हो जाते हैं और भीषण आन्दोलन खड़े हो जाते हैं, यदि समय रहते उनुकी जानकारी सरकार को मिलती, तो सरकार उनके समाधान की चेष्टा करती। लेकिन न तो सरकार की गुप्त सेवायें सूच्चना

बेती हैं और न यह् मंत्रालय ही जन भावनाओं और जन-प्रतिक्रियाओं से सरकार को अवगत करता है। इस-दृष्टि से मे देबता हूं कि यह्ट विभाग अपना कार्य करने में, अपनी ड्यूटी अदा करने में बिल्कुल असफल रहां है ।

इस मंत्रालय के दो महर्वपूर्ण एकंक हैं, उनमें आकाशवाणी का प्रथम स्थान है । आकाशबाणी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, जैसे सूचना, संबाद, संगीत, वारीयें तथा अन्य कार्यंकम। लेकिन उन कार्यमों में गांबों की अरम जनता के हित के कार्थकम बहुत कम होते हैं और जो होते हैं उनके लिए बहुत कम समय दिया बाता है। लोक संगीत के नाम पर गांव का जो विकृत संगीत है, अश्लील संगीत है, जिसको हम 'डोरी’ कहृते हैं, उसको आकाशवाणी के कायंक्रमों में स्थान दिया जाता है तथा जो उन का समृद्ध लोक संगीत या लोक साहित्य है उसके प्रसारण का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता । इसलिये मेरा निवेदन है कि गांवों में बसने वाली देश की 80 प्रतिशत जनता तक सही ढंग के कार्यक्रम बहुंचाने की चेष्टा की जाय तथा उनकी समस्याओं दे राज्य सरकारों को अवगत कराया जाय जो इस विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे गॉवों में 70 प्रतिशत से अधिक जनता अशिक्षित है, अधिकांक्ष लोग बेरोजगार हैं, 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, अधिकाँश गांबों में पीने का पानी नहीं है, न चिकित्सा की व्यवस्था है और न शिक्षा की ब्यवस्था है। क्या आप का यह मंत्रालय छन समस्याओं से राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को अवगत कराने की कोशिश कर्ता है ? क्या उनके सामाजिक रीतिरिवाजों में परिवरंत लाने की कोषिश करता है ? आज वहां पर छोटे-छोटे मासूम बच्जों की शादियां पुलिस बैंड के साथ घोड़ी पर बरात निकाल कर की जाती हैं, इसके संबंध में जो कानून बना हुआ

है, उस बारे में न कोई कार्यंबही की जाती है और न ही प्रचार किया जाता है। संस़द और विषान सभाओं के द्वारा ऊनेक समाज सुधार के कानून बने हुए हैं लेकिन उनके बारे में सामान्य जनता को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। जनता को उन कानूनों की पर्यांप्त जानकारी न होने के कारण उन कानूनों की अनुपालना नहीं हो पाती है और न ही प्रशासन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करता है। में चाहता हूं कि इस मंगालय को अपनी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को समझना चाहिये और उसके मुताबिक काम करना चाहिये ।

इसी तरह की हालत आज दूरदर्शंन में फैली हुई है। दूरदर्शन के द्वारा बहुत रद्दी और भद्दी फिल्में दिखाई जाती हैं। यद्यपि इनका कार्यक्रम बहुत थोड़े समय के लिये होता है, फिर भी रात के साढ़े दस बजे तक बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इस तरह के उलजलूल कार्यक्रम दूरदर्शन पर दिखाये जाते हैं। जबकि होन यह चाहिये कि दूरदर्शन पर अच्छे तोर शिक्षाप्रद कार्यक्रम दिख़ाये जाएं जिससे लोगों को कुछ सीखने कां मोका मिले, उनका ज्ञानवर्धन हो, उनके अन्दर राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय स्त्वाभिमान पैदा हो। परन्तु खेद का विषय यह है कि अधिकाँश कार्यक्रम भद्द, अशलील, उत्तेतेजना पैदा करने वाले, सैक्स को बढ़ानेवासे, कुसिसत भावना को जगाने वाले दिखाये जाते हैं। इसलिये में माननीय मंत्रीजी को सावधान करना चाहता हूं-अपने प्रचार माहयम से सही ढंग से प्रचार करें, जिससे सही दिशा में जनमत जाग्रत हो, सही दिशा में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय चेतना पैदा हो और जनता में पारस्परिक मेलजोल की भाबना पैदा हो इस तरह के सन्जीदा कार्यक्रम दिखाने जाने चाहिये।:

अभिशिक्षा हमारे देश के लिये एक भयंकर अभिशाप है, उसको दूर करने की दिक्षा में प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम दूरदर्शन और रेडियो

पर प्रसारित किये जाने चतिले। मुझं दुख के साथथ कहना पड़ता है कि इस तरहु के कार्यंक्रम अभी तक प्रसारित नहीं हुए हैं । मैं चाहता हूं कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय । यद्र मंग्रालय और. इसके विभाग, एकक अवने माध्यमों द्वारा व्यवस्थित डंग सं काम करें, तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन अभी तक इसकी विश्वसनीयता जनमानस पर जमी नहीं है। यह् देखा जाता है कि आकाशवाणी को सुनने की अपेक्षा लोग बी० बी० सी० को अधिक प्रमाणिकता के साथ सुनते हैं क्योंकि बी. बी. सी. बहुत अच्छे कार्यक्रम देता है और उसकी विश्वसनीयता लोगों के दिमाग पर ज्यादा है । जब भारतीय आकाशवाणी पर कोई संवाद या कोई कार्य $\begin{aligned} & \text { म } \\ & \text { सुनने की बात }\end{aligned}$ आती है, तो लोग यह्र कहते हैं कि जाने दो यह् तो ड़न्दिरा रेडियो है, त्री. बी. सी. लगाओ और उसको लोग विश्वास के साथ सुनते हैं। इसलिए मेरा कहना ग्रह है कि हमको अपने रेडियो और दूरदर्शन की विश्वसनीयता कायम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसदे अलावा इन पर मंत्रियों के भाषण और उनके कार्यक्षमों का प्रचार न करके नीतिगत और उपयोगी कार्यकम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल तो इन पर बहुत ज्यादा समय दिया जाता है ।

एक ब्रात और मैं कहना घाहता हूं कि छन संस्थाओं पर जब तक सरकार का नियंत्रण रह्गाग, तब तक सही नुंग से काम नहीं हो सकता है। इसलिए. इसको स्वायतशासी निगम बनाना चाहिए और पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि यह अपने कार्यंकमों का संचालन सही ढ़ंग से कर सके । अभी तो जो आवश्रयक बातें हैं, वे इनमें कम आती हैं और ये संस्थाएं और यह् निगम, यह एकक और सारा मीडिया एक प्रकार से सरकार के प्रच्चार का ही माध्यम बना हुआ है धौर सरकार के नाम पर पार्टी और किसी ह्यक्ति विशेष का

प्रचार माश्र इन माध्यमों के द्वारा होता है जोकि सही नहीं है । छसलिए इनको स्वायत्ता प्रदान करनी चाहिएव और स्वायत्ता कायम करके इनकी सेवाओं को अधिक विस्तृत और व्यापक बनाया जाए और बी. बी. सी. की तरह द्सकों बनाया जाए। मैं यह्ट नहीं कहता कि आप विल्कुल बी. बी. सी. की नकल करें क्योंकि बी. बा. सी. में भी बहुत सी गन्दगी है लेकिन उसकी जों सीवस है और जिस तरह कं कार्यक्रम उसमें दिये जाते हैं, हमारे वहां भी ऐसे ही कार्यंक्रम बनाए जंए, जो उपयोगी और हितकर हों।

एक बात मैं यह् भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां कलाकारों की कोई इज्जत नहीं है और मनमाने ढंग से कलाकारों को भर्ती किया जाता है। बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार जो गांव में बिखरे पड़े हैं, उनकी तरफ काई ध्यान नहीं हैं और जिन कलाकारों से कोई खुश हो जाता है, उन्हों को मौका मिल जाता है । इसी तरह से बहुत से ऐसे कवि हैं, जो सरकार के मुंह लगे हैं, उनके कार्यकम हां बराबर होते रहते हैं लेकिन अधिकांश अच्छे कवियों के कार्यक्रमों को नहीं रखा जाता है । यही हाल वार्तअंं का है । कुछ चहरे ही हमेशा नजर आते हैं लेकिन जो बहुंत अच्छे वार्ताकार हो सकते हैं, अगर प्रयत्नपूर्वक उनको लाया जाए, तो वे अपने प्रोप्राम दे सकते हैं लेकिन इसको सही तरीके से नियोजित नहीं किया जाता है। इस 'प्रकार से रेडियो और दूरदर्शन की जो उपयोगिता है, वह समाप्त हो गई है, संकुचित हो गई है, और मैं यह कहना चाह्ता हूं कि इसकी उपयोगिता को अप्पको व्यापक वनाना चाहिए।

आज हमारे बोर्डर पर पाकिस्तान का टेलीबीजन दिखाई देतF है और पाकिस्तान, चीन और बी. बी. सी. का रेडियो सुना जाता है। हमारे रेडियो को सुनने के लिएं बहुत से

स्थानों पर उपलउछ नहीं है और वद्रां आवाज ही नहीं सुनी जार्ती । इसलिए ऐसे क्षंत्रों में इस तरह का प्रबन्ध होना चाहिए कि हमारे रेडियो की आवाज ठीक प्रकार से सुनी जा सके और हमारा प्रसारण वहां पर हो सके । इसके अलावा दूरदर्शंन भी वहां ठीक से दिखाई दे सके, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। अगर बोर्डर के हलाकों में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, तो दूसरी जगहों के कार्यकम वहां के लोग सुनेंगे और उनका प्रभाव वहां के जनमानस पर होगा। इसलिए इस तरफ ध्यान देने की वहुत आवश्यकता है ।

बच्चों के लिए खास तौर से अच्छे कार्यअम देने चाहिए । बच्चों के कार्यक्रम देने की कुछ कोशिश तो होती है लेकिन वे ज्यादा उपयोगी कार्यक्रम नहीं होते हैं। इसलिए बच्चों के लिए उपयोगी कार्य कम बनाए जाएं, जिससे बच्चों के मानस पर मनोवंज्ञानिक प्रभाव पड़े और उनका विकास करने में बे सहायक हों। इस तरह के कार्यं $् र म ~ ब न ा न े ~ क ी ~$ कोशिश आप को करनी चाहिए और लोगों के मनों में जो विकृतियां हैं, जो अन्धविश्वास है और जो कुरीतियां हैं. उनको दूर छरने का माध्यम एक अभियान के रूप में इनको बनाय। जाना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम हों जो जनता को सही दिशा में गाइड कर सकें । किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक बंग से जनमानस को जागृत करने की कोशिशा करनी चाहिए तभी सही ढंग का बातावरण बन सकेगा, तभी इसका सही उपयोग हो सकेगा । अगर कच्चरे को महत्वत्व दिया गया और गलत दिशा की तरफ छन साधनों को ले जाया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI K T KOSALRAM (Tiruchendur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, while supporting the Demands for Grants of the Ministry of Information and Broadcasting. I want 10 say a few words about Doordarshan.

My friend, Mr. Bhagat, deserved all the credit for successful media coverage of Soventh Non-Aligned Summit and the Commonwealth Heads of the Government Meet.

Sir. since Mr. Bhagat has assumed charge of the present portfolio I have all along been writing to him regarding Kodaikanal high-power transmitter. Although for the last ten years we have been hearing about high power transmitter at Kodaikanal yet no work has been done at Kodiakanal. It was sald earlier that the local government had not acquired land. Two years back it was said that the land has been handed over to the Ministry. Recently during the last week I was told that nothing is going on. They are all keeping quiet. I do not know why? Mr. Bhagat told me sometime back that some machinery is being imported. That machinery has also arrived and still nothing has happened.

Sir, this is the Silver Jubilee year of Doordarshan. A special plan for expansion of Doordarshan has been approved by the Cabinet- 13 high power transmitters and 113 lower power transmmiters in various parts of the country are to be set up by the end of 1984. I would like the bon. Minister to tell about the pace of work going on at Kodaikanal. I want to know exactly what is going on there.

The hon. Minister also said that low power transmitters are to be set up at Tiruchirappalli, Salem, Coimbatore, Neiveli, Thanjavar...

MR. DEPUTY SPEAKER : The first . would be at Kodaikanal.

SHRI K.T. KOSALRAM : Because it will cover four districts of Madurai, Ramanathapuram, Tiruavelli and Kanyakumari.

Sir, Sri Lanka people are giving all sorts of anti-India propaganda. Our people are hearing the same. This should be stopped. So, Kodaikanal transmitter should be completed within this year. You have already assured me. You may or may not be aware but nothing is going on there.
13.00 hrs .

Sir, 1 would say that this is an opportunity to say at least once a year about the functioning of this Ministry.

I request the hon. Minister to take steps to see that the sittings of the Lok Sabba and Rajya Sabha and State Assemblies should be televised and shown to the people so that they may know what their represenatives are doing. It is a suggestion. It is a very important thing because the public should know about it. 1hy are our masters. They are our Voters. So they should know that we are doing how things are going on here. Sometime back the opposition people spoke about this. There is no quorum at all on many ozcasions. This should be known to the public. The public should know that their representatives are not attending Parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So, oace again I request Mr. Bhagat to televise the sittings of Rajya Sabha and Lok Sabha and local Assemblies.

I have to point out that on T.V. is always cinema oriented. I suggest that the T.V. should highlight the havoc being caused to the national unity by the communal conflicts, relegious fanaticism, language controversies and pulitical bickerings. The social problems of untouchability, dowry system, casteism etc. should be given prominent place on T.V. I hope my friend is doing something about it. But he should enlarge the activities in this direction.

Sir, a young hoy murdered $\dagger$ persons in Madras. This news item was published in all the papers, Now, that young boy gave a confestion statement staying that by seeing the cinema he got influenced to murder 7 people at a time. Why should these kinds of films be allowed to be exhibited ? What is your censorship doing about
it ? What sort of people are you putting in there? - I know there are people without any interest in the nation. You should select only those who are committed to the nation, who are committed to your policyby policy. I mean, the Government policy. Such kinds of people alone should be selected. Even goshas are members of the Censorship Committee. The hon. Minister should give some guidelines as to how the Censorthip should function. I never recommended to you or to your predecessor that somebody should be appointed to the Censorship Board. What I request is that the Minister should give some guidelines as to what type of people should ke taken in the Censor Board.

Sir, in the Rajya Sabha, the film industry people, industialists and social workers have been nominated, I do not find any senior press corresrpoudent or senior journalist teing honoured by such momination to Rajya Sabha. So, Sir, persons in the film acting business are getting nominated in the Rajya Sabha. Why not journalists? I would therefore request the hon. Minister of Information and Broadcasting who is incharge of national media must use his good offices for honouring seputed and renowned journalists. When we honour distinguished representatives of film industry, education, industry, etc, by nominating them to Rajva Sabha, I find that no senior Press Correspondent or a senior journalist has been honoured by nomination of Rajya Sabha membership. I want the hon. Minister of Information to endear himself to the Fourth Estate of Democracy by getting a senior Press Correspondent nominated to Rajsa Sabha.

Sir, in 1983, I find that 128 Tamil Films were certified by the Regional Censor Board. Telugu films number about 134 and the Hindi Films number about 132. I have to say that the Regional Censor Board should be advised to be strict with depiction of violence, murder, kidnapping, bank looting, etc. The Regional Censor Board must be strict with censoring of such scenes, For this purpose, some sort of principles and guidance should be issued to the Regional Censor Boards so that they may strictly follow them while certifying the films. I hope the hon. Minister, Shri
H.K.L. Bhagat, would kindly look into all these problems and do the needful. Thank you.

धी चृद्धि चन्द्र जंन (बाउमेर) : उपाह्यक्ष महोदय, आकाशवाणी और दूरदर्शन ने राष्ट्र के विकास एवं प्रगति में, राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाब धैदा करने में राष्ट्र के नागरिकों को,जागॄत एवं शिक्षित करने में तथा बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रचार व प्रसार करने में महत्व्वपूर्ण भूमिका अदा की है और कर रहा है। परन्तु इस ओर विशेष ष्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आकाशवाणी और दूरदर्शन जह्रां राष्ट्र की प्रगनि और विकास•में सहायक हो सकता है, वहीं चरित्र के निमांण में उसकी भूमिका नगण्य हैं, वह भूमिका गोण है। आज देश में चरित्र निमांण की बहुत आवश्यकता है और चरित्र निर्माण में जिस प्रकार की भूमिका दूरदर्शन अदा कर रहा है, उसकी किसी सूरत में प्रशंसा नहीं की जा नकती, बल्कि उसकी जितनी निन्दा की जाए, उतनी थोड़ी हैं । उसका कारण यह्र है कि ह्मारे जितने बच्चे दूरदर्शन के कार्यकम देसते हैं, उनकी रुचि एक विशेष प्रकार की हो जाती है और उनमें किसी तरह चरित्र निमर्ण की भावना अथवा चरित्र को उन्नत करने की लालसा नहीं रह जाती। इसके बदले उनमें अनुशास़नहीनता और बढ़ जाती है और उनका माइन्ड सैक्स के प्रभाव में इस प्रकार रंग जाता है जो उनकी प्रगति में और राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है। इससे एक अच्छे नागरिक का निर्माण नहीं हो सकता। अज हेमें राष्ट्र के लिए ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो राष्ट्र की प्रगति एवं बिकास में सहायक हों। परन्तु दूरदर्शन से जिस प्रकार की फिल्म्स या पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, सप्ताहुं में एक दिन, उनका सलैक्शन इस प्रकार किया जाता है कि जिससे इस दिशा में कोई लाभ नहीं होता, और सिर्फ नुकसान होता है। अतः इस नीति मे परिवर्तन की आवश्यकता है।

हमारे देश में आकाशवाणो और दूरदर्शन का विस्तार दिनों-द्विन बढ़ता जा रहा है। आज आकाशवाणी का लाभ देश की 87 प्रतिएत जनता को और दूरदर्शन का लाभ देश की 40 प्रतिशत जनता को मिल रहा है। छठठी पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन का लाभ 70 प्रतिशत जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस सम्बन्ध में में आपका छ्यान लोकसभा के 17.4.1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 711 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि रेडियो स्टेशन या दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने के लिए स्थानों का चयन विभिन्न बातों यथा ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या को कबर करने की सीमा, सीगावर्तो क्षेत्रों, सुदूरवर्ती तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए सेवा, श्रमजीवी वर्ग/औद्योगिक जनसंख्या के बड़े भाग का कवरेज, कार्य ॠ्रम निर्माण तथा कार्यक्रम लिकिंकग सुविषाओं तथा अन्य अनस्थापना की उपलबधता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह गाट्डलाइन्स प्रस्तुत की गई हैं आज के ही जवाब में। इन गाइडलाइन्स का दूरदर्शन और आकाशवाणी पालन नहीं कर रहे हैं। मिंने देखा है कि मेरे क्षेत्र में, जो सीमावर्ती है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है, तथा इन गाइडलाइन्स में भी अवता है, उसकी अपेक्षा की गई है। अभी 87 परसेंटेज कवरेज किया गया है, और जिसे कवर नहीं किया गया है उसमें हमारा क्ष`त्र है और उसकी बारबार अवहेलना हो रही है। जब वर्तमान प्रधान मंत्री सूचता मंत्री भी हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में बायी थीं और उन्होंने आश्वासन दिया था, तब युद्ध चल रहा था, कि बाड़मेर और जैसलमेर के अन्दर रेडियो स्टेशन स्थापित करेंगे। और च्रौथी योजना में इ्सका प्राबधान रखा गया, परन्तु फाइनेंशियल कंस्ट्रे न्ट का नाम लेकर और इसी प्रकार पांचवी योजना में भी वही बहाना

लेकर कोई रेडियो स्टेशन स्थाषित नहीं कियं। गया। छठी योजना में भी मेंने मंत्री जी का का ध्यान आकषित किया कि यह.सीमावर्ती क्ष`त्र है, मेरे अकेले क्षेत्र का क्ष त्रफल पंजाब के बरावर है, हरियाणा से ड्यौढ़ा है और केरल से दुगुना है, अप क्यों इसकी अपेक्षा कर रहे हैं । 50 प्रतिशत जनला जयपुर, जोधपुर, दिल्ली के रेडियो स्टेशन की आवाज नहीं सुन सकत्री। पाकिस्तान रेडियो की इतनी बुलन्द आवाज है कि हमारे लोगों को मजबूरन लाहौर और करांची सुनना पड़ता है जिससे लोगों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है । युद्ध के समय में अगर यह स्थिति हो तो हृमें कैसे जानकारी मिलेगी कि हमारी विजय हो रही है या नहीं । इसी प्रकार शांति के समय देश में क्या विकास हो रहा है लोगों को पता नहीं चलता.। हम जो यहां बोल रहे हैं संसद समीक्षा भी हमारे क्ष त्र में नहीं पहुंच पाती है । तो यह् स्थिति क़ँसे बर्दाश्त कर सकते हैं ? डसीलिए आप इसी वर्ष रेडियो स्टेशन बाड़मेर और जेसलमेर में स्थापित करें। मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिलाया है और पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से कह रहे हैं कि किसी भी तरह से सीमावर्ती क्षेत्र में रेडियो स्टेशन स्थापित होने चाहिए । में चाहूंगा कि आप स्पष्ट डस बारे में आज जवाब दें।

टी०वी० क्ष त्र में अपने हैंसीमावर्ती क्षेत्र का जरूर ध्यान रखा है और बाड़मेर, जससलमेर, वीकानेर, गंगानगर और जोधपुर में टी0वी० के बारे मे आपने घोषणा की सैंटर स्थापित करने के लिए। लेकिन अभी तंक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। राजस्थान में 9 टी०वी० सैन्टर स्थापित करने की घोषणा की गई है, लेक्रिन उसमें से एक भी अभी तक स्थापित नहीं हुआ है । जब आपने तय कर दिया है कि 1984 के अन्दर टी०वी० सैन्टर्स स्थापित कर दिए जायंगे तं इस बारे

में अपको ठोस क़दम उठाने चाहिये और मई के अन्त में हमारे यहां टी०वी० संन्टर स्थापित कर देने चाहियें ।

लो पावर ट्रांसमिटर्स से जो टी०वी० का प्रसार और प्रचार होगा उससे बाड़मेर जिले की 5 प्रतिशत जनता को लाभ होगा"•• जससलमेर जिले की 5 प्रतिशत. जोधपुर जिले की 25 प्रतिशत, बीकाने र जिले की 15 प्रतिशत, गंगानगर की 15 प्रतिशत जनसंख्या को लाभ होगा। पाकिस्तान से लगते सीमावर्ती क्षँत्र की जनता को इसका लाभ नहीं पहुंच सकेगा"। 15 किलोमीटर की रेंज के लोग ही उसकां सुन सकेंगे बाकी लोग नहीं सुन सकेंगे ।

आज हृम इस देश के प्रहरी हैं, पहरेदार हैं। हमें देश में युद्ध के समय पहरी के नाम से पुकारा जाता है। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार की सुविषा देनी चाहिये कि वह देश की गतिविधियों की जानकारी रख सकें। इसलिए लो-पावर ट्राँस्मीटर को हाई़ पावर ट्राँस्मीटर में बदला जाना चाहिये । इसके बारे में जल्दी निर्णय लिया जाना चाहिये ।

टेलीविजन की दृष्टि से भी पाकिस्तान अगे है। उसकी आवाज बहुत बुलन्दी के साथ हमारे क्ष त्रों में पहुंचती है । उसके चित्र भी ह्मारे यहां बहुत अच्छे पहुंचते हैं। ह्मारे यहां के लो-पावरं ट्रांस्मीटर किसी भी तरीके से देश की आवाज हमारे सीमावर्ती क्षे त्रों में नहीं पहुंचा सकते । इस सम्बन्व में ठोस कदम उठाने चाहियें ।

जोधपुर के रेडियो स्टेशन से मैं परसों ही सुबह न्यूज सुन रहा था कि एक दम उसमें इंटरप्शन्ज आ़ा गये । बहां एक दिन में 25 बार इंटरप्शन्ज आते हैं। आपने वहां ऐसा रेडियो स्टेशन स्थापित किया है जो जोधपुर की बिजली पर ही निर्भर है और वहाँ बिजली

की हालत बहुत खराब है। आप जोधपुर रेडियो स्टेशन के लिए अलग से बिजली की व्यवस्था करें। शहर की बिजली पर आप इसके लिए निर्भर न रहें। इस सम्बन्ध में आपको जानकारी करनी चाहिये ।

सीमावर्ती क्ष त्रों में इम्फ़र्मेशन संंटर, सूचना केन्द्र स्थापित करंना बहुत आवश्यक है । अगर सूचना केन्द्र वहाँ हों तो लोगों को जiनकारी मिल सकती है कि देश में किस प्रकार की प्रगति हो रही है। 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में, साहित्य के वारे में जानकारी लोगों को हो सकती है। हमारे यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में किसी भौ स्थान पर सूचना-केन्द्र नहीं है जो कि होने चाहिये और सीमावर्ती क्षंत्र के लोगों को जंनकारो होनी चाह्दिये ।

एक पबिलक रिलेक्षन का: अफिस बाड़मेर में है लेकिस वहां किसी अधिकारी की पोर्टितम बहुत दिनों से नहीं की मई है। एक व्यक्ति 2 महीने के लिए आया था लेकिन अव फिर वहाँ काम रुका :हुआ है। फैमिली प्लानिंग का कार्य कम हो या और कोई कार्यक्रम हो तो उसके वारे में डाकुमेन्टरी फिल्म द्वाऱा लोगों को जानकारी नहीं मिलती है ।

अप पब्लिक रिलेशन आकिस खोलें और किसी अधिकारी की पोस्टिए वहां पर न करें तो यह्ह उस क्षेत्र की अबहेलना है । इस बारे में तुरन्त निर्णय लेकर पोस्टिग करनी चाहिये।

वीडियोज ने एक साल में हमारे शाष्ट्र को बहुत नुकसान पहुंचाया है । यहां के युवक़ों को बिल्कुल घंतान, निकम्मा, बेईमान और करप्ट वना दिया है। मेरी राय है कि इसको बिल्कुल बन्द्द कर दिया जाये और इसका नाम ही खत्म कर दिया अाना चाहिए। बीडियोज ने जहाँ नवयुवकों को खराब किया है, नुकसान

पहुंचाया है वद्धां इससे हमारे एन्टरटंनमंट, टंक्स पर भी प्रभाव पड़ा है और वह प्रायः समाप्त हो गया है । वीडियोज ने हमारे देश का सर्वनाश कर दिया है। डंवलपमैंटल एक्टीविटीज के लिए आप जरूर गाइड-लाइन निशिच्चत करें और सोशल परपज के लिए भी गाइड लाध्न निमिन्चत करें और उसकी स्क्रिनिग होनी चाहिए। स्पेकलपरपज के नाम पर अश्लीलता प्रर्दशित न की जाये।

फिल्मों में जो ओवसीन दृश्य होते हैं, उन्होंने भी हमारे देश को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है । अभी चार पाँच दिन पहले मैं मावलंकर हाल में एक पिषचर "शोकीन" देखने के लिए गया। मैं वहां पांच मिनट भी नहीं बैठ सका और मुझ वहां से उठ जाना पड़ा। एम पीज को इस प्रकार की पिस्चजं क्यों दिखाते है, जो बिल्कुल भह्दी, आवसीन; निकम्मी, वाहियात होती हैं, जो चरित्र का निमर्ण करन के बजाए चरित्र का सर्वनाश और बरादी करती है ? यदि राष्ट्र का निर्माण और प्रगति करनी है, तो ₹्वामी विवेकानन्द, सी आर दास, सुभाषचन्द्र बोस अंदि फीउम फाइटर्ज के बारे में डांकुमेंटर्रज बनाई जानी चाहिये, जिनको देख कर लोग प्र रणा लें। आज ऐसी फिल्म्ज बन रही हैं, जिनमें अश्लीलता के सिवाए और कुछ्छ नहीं है। इस स्थिति को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पता नहीं. सेन्मर बोर्ड क्या कार्य करता है ।

श्री कमलापति fित्रिपाठो (वाराणसी) : आप देखते क्यों हैं ऐसी फिल्में ?

थी यृद्धि चन्द्र जैन : पंडित जी ने ठोक फरमाया है। तीन वर्ष में मैं सिर्फ एक दफा यह्ट पिएचर देखने गया, ताकि जानकारी तो हो जाए कि किस प्रकार की पिक्चर्स बन रही हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैंने पचास वर्ष में कोई फिल्म नहीं देली।

श्री यृदि चन्द्र जन : मैं इन अग़्लील पिक्चर्स का कट्टर विरोधी हूं ।

अगर हमने राष्ट्र का वास्तविक निर्माण और विकास क्रना है, तो ह्में अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। राष्ट्र का आजादी के लिए हमने बड़ भारी मेंकिफाइस किए थे । अब राष्ट्र के निमर्ण के लिए चरित्र का निर्माण और अनुशासन बहुत आवश्यक है और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए । इसमें सब से महत्वपूर्ण भूमिका रेडियों और दूरदर्शन अदा कर सकते हैं, अगर उनको सही ढंग से चलाया जाए।

इन शबदों के साथ मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।
*SHRI M.S.K. SATHIYENDRAN (Ramanathapuram) : Mr. Deputy Speaker, Sir, on the Demands for Grants of the Ministry of Information and Broadcasting for 1984-85, I wish to make a few suggestions for the consideration of the hon. Minister for Information and Broadcasting.

I happened to go through the Annual Report of the Ministry for 1983-84. This Report gives an impression that the plan targets fixed for this Ministry are all possible.of achievement. But, if you go through the 6th Five Year Plan Mid-term - Appraisal Report, you will come across a contrary picture. By the end of the 6th. Five Year Plan, out of Plan allocation of Rs. $240 \cdot 33$ crores for this Ministry, only a sum of Rs. $190 \cdot 73$ crores would have been spent, leaving balance of Rs. $49 \cdot 60$ crores. This substantiates my contention that the plan targets of this Ministry are not likely to be achieved, particularly when there is. shortfall in expenditure.

I would give another illustration in this regard. By the end of 1984-85, high power T.V. transmitters are to be commissioned in

[^0]26 cities and similarly low power TV transmitters are to be commissioned in 116 cities. In Tamil Nadu, one high power TV transmitter at Kodaikanal and low power transmitters at Tiruchirapalli, Salem, Thaniavur/Kumbakonam, Coimbatore, Neiveli, and in Pondicherry are to be installed by the end of 1984-85. As the hon. Member belonging to ruling party from Tamil Nadu, who preceded me, pointed out, the sluggish pace of work in regard to these items of work in Tamil Nadu has to be explained by the hon. Minister in his reply to the debate. No effective steps have been taken in Kodaikanal and no preliminaries have also been initiated so far in other cities where low power TV transmitters are to be installed. Naturally one is constrained to comment that by the end of 1984-85 the targets of this Ministry are not likely to be achieved. I request that the hon. Minister should bestow his personal attention to expedite these works in Tamil Nadu.

Coming now to newspapers, the Central - $\mathbf{G}$ )vernment's advertisements are not being given to regional language newspapers. Even if in some cases they are given, the rates for such advertisements are comparatively lower for such small regional language and English newspapers as compared to the rates given to leading English dailies of the country. For example, the rate given to The Hindu are very much higher as compared to the rates given to small regional language newspapers. The hon. Minister of Information and Broadcasting should re-examine this issue and ensure fair treatment to the small regional language newspapers. If this is not done. then he is liable to the charge that he is allowing the rich newspapers to become richer and richer with the help of public money.

The Publications Division of the Ministry has brought out 89 volumes of Collected Works of Mahatma Gandhi in English and 76 in Hindi. Similarly, under the "Builders of Modern India" series the Division has so far published 57 titles in English and 36 titles in Hindi. But the Annual Report of the Ministry does not sive the information as to thoir publication in any of the regional languages. I want to know from the hon. Minister in what
rogional languages they have been published so far.

Sir, the All India Radio afd the Door Darshan give prominence to new 20 -Point Programme and the achievements of the Central Government. I do not object to the importance being given to the pronouncements of our hon. Prime Minister. You can do that any number of times. But, at the same time, it must be ensured that the achivements of the State Governments, whether they belong to the Congress (1) Party or to the Opposition Parties, are also given some place of importance in the scheme of AIR and Door Darshan. The hon. Minister of Information must look into this and do the needful.

In the southern districts of Tamil Nadu, the telecast from Sri Lanka, which is known as ROOP VAHINI, dominates the scene. After a few years, if you ask the young boys and girls in these areas as to who is the Prime Minister of India, pat will come the answer that Shri Prema Dasa is the Prime Minister of India. You know, Sir, he is the PM of Sri Lanka. Similarly, to the question as to who is the President of India, the reply from them will be Shri Jayawardhene. There is imperative necessity for changing this trendi. This can be dons only by expediting the installation of high power transmitter at Kodaikanal and by extending TV coverage to Ramanathapuram district, According to the Engineers of Madras Door Darshan, even the high power transmitter at Kodaikanal will not reach Ramanathapuram district, which is close to Sri Lanka. The hon. Minister should not only ensure the early commissioning of transmission centre at Kodaikanal but also its coverage to Ramanalhapuram district to counter ROOP VAHANI from Sri Lanke.

Sir, the commercial broadcasts from Sri Lanka reach all the corners of the country The All India Radio at Madras and at Tiruchirapplli also have commercial broadcasts. Unfortunatoly, the commercial broadcast from Madras cannot be heared in Tiruchirappalli and that from Tiruohirapplli cannot be heard in Madurai, leave alone the people of Ramapathapuram district. This needs immediate rectification. The.
hon. Minister should see that high frequency sets are installed in our Stations.

This Ministry is entrusted with the onerous task of giving publicity to the news. For example, whether it is success of defeat for the ruling party, the announcement of election results should never be delayed. The election results must anyway be announced sooser or later. The AIR must give precedence to election results. I refer to this because we have had the opportunity of hearing election resuits from B.B,C. first and later from AIR. Why should we humiliatc ourselves in this manner? The timely announcewent of etection results goes a long way in enhancing the prestige of the communication media. I want that the hon. Minister of Information and Broadcasting will examine this afresh and issue necessary inetructions in this regard.

The hon. Member who preceeded me referred to the video piracy and he also graphically explained how the social mores are being affected by the films depicting excessive sex and violence. I, was shocked to hear that in Mavalankar Hall such a film was screened for the Members of Parliament. I want that the hon. Minister should safeguard the interests of society as a whole. He should not allow the films to degrade the traditional values of our society.
, There should be uniform code for the regional Censor Boards. Nriw each regional censor board is functioning according to the whims and caprices of the Members. A particular scene in a Tamil film may be censored and the sam: scene is allowed when this Tamil film is taken in Hindi. What is not good for Tamil people is also not good for others. This must also be Iooked into by the Hon. Minister.

After a particular time the TV audience in Mdras and elsewhere is compelled to see the National Programme telecast from Delhi. I have no objection to the national programme. I do not confine my remarks only to Madras; it is applicable to all other regions also. I suggest that there should be two channels on TV. Whoever wants to see the National Programme, let them see; other can switch over to the other channel and enjoy whatever they want to see. Similarly.
the films in regional languages should be televised at regular intervals. The films in 14 languages should have equal opportunity over the Door Darshan. The Tamil people living in Delhi pine for seeing a Tamil film which is televised probably once in a year. More frequently the regional language films should be televised over national TV network.

I would not like to advocate censoring of news. But on occasions it seems that censoring of news has to be done in national interest. Recently our hon. Defence Minister in a public meeting in Tiruchirapalli stated that some people are insisting that India should invade Sri Lanka, They do not know the implications of such an action. If we pay need to their advice, then it is likely that a super-Power may be compelled to invade India. This gives the impression that the hon. Defence Minister has bent his knuckles before American Imperialism - I would say that he has surrendered hinself to the American authoritarianism. Here censoring has saved him from unpleasant reactions all over the country. But in Sri Lanka you come across statements that even if 10 Indias attack Sri Lanka. Sri Lanka cannot be moved by an inch, This is being stated in Sri Lankan Parliament. In our Parliament we have imposed the restriction of not saying anything which is rantamount to interference in the affairs of a foreign nation. But Sri Lanka gives the widest publicity of its stand and also the stand of India among the comity of nations. Shri Jayawardbene, the President of Sri Lanka compares the situation in the Punjab and in Sri Lanka, We should endeavour to explain to foreign countries, what is the situation in the Punjab. The foreign countries must be disabused of the partisan news being fed by Sri Lanka. I want the hon Minister of Information and Broadcasting to look into this and take effective steps.

The hon. Member who preceded me wanted that the sitting of Lok Sabha and the sitting of a State Assembly must be televised. The Government's Address to bolh the Houses in Tamil Nadu and the Finance Minister's Budget Presentation are being televised. That system can be followed here also. That will probably ensure greater attendance of Members and will also lead to better functioning of the House here. The

President's Address to both the Houses of Parliament and the Finance Minister's presentation of General Budget should also be telecast. Then the people of the country will come to know how their representatives are functioning in the highest representative forum of the nation. With these words I conclude my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Sathiyendran, you have made very good suggestions to the Government.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवांड़ा) : उपाध्यक्ष महीदय, मैं मिनिस्ट्रिं अफ इन्फार्मेशन आंर ब्रोडिकाfंस्टग की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

इस मिनिस्ट्री के काम करने का जो तरीका है, उसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जनता और सरकार के बीच में यह्र केंसे तालमेल बंठाता है और सरकार के जो कार्यक्रम हैं, वे जनता के पास किस प्रकार पहुंचे उनको एजूकेट करना, उनके भले के सम्बन्ध में किस प्रकार का कार्यक्रम करना और सरकार जो कार्य कर रही है, उसका किस प्रकार से लाभ मिले, यह्ह हमें देखना है। सब लोग मिल-जुल कर इस देश में किस तरह से एकता कायम कर सकते हैं और इस देश को मजबूती दे सकते हैं, यहां जो अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, उनको किस प्रकार से दूर कर'सकते हैं, इस प्रकार के जितने भी सरकार के कार्यक्रम हैं, उन सारे कार्यक्रमों के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को देना और उनको एजूकेट करना इस डिपार्टमेट का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस क्ष त्र में किस तरीके से उसने काम किया है और भविष्य में किस. सरह्ह से काम करना चाहिए, इसके सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करने की आज बहुत. बड़ी आवश्यकता है। जो सरकार काम करती है, 35 सालों में योजनाओं के जरिये से हमने अपने देश को जिस तरहृ से आगे बढ़ाया है और लोगों की.आथिक हालत को सुधारने के लिए जिस तरह से काम किया है,

गरीबी की रेखा के नीचे से ऊपर जितने लोगों को उठाया है, किस प्रकार से लोगों के लिए रोजी और रोटी के सम्बन्ध में काम किया है, किस प्रकार से खेतीबाड़ी में, काम किया है, जिसकी बजह से हम सैल्फ-सफीशियेन्ट हुए हैं और जो अन्य प्रकार के प्रोग्राम हमने अपने देश में चलाए हैं और हम आत्मनिर्भर हृए हैं, उनके बारे में अगर हम लोगों को इन माध्यमों के द्वारा नहीं बताएंगे, तो हमारा देश आधिक तौर पर मजबूत नहीं बन जाएगा। इसलिए जो ऐसे सैष्टर हैं, जिनमें हम आत्म निर्भर बन सकते हैं, अपने देश को ज्यादा से ज्यादा वयवस्थित कर सकते हैं, उन क्ष त्रों में किस तरीके से काम किया जाय, इसके सम्बन्ष में लोगों को जानकारी देने का काम इस डिपार्टमेंट का है। जो जानकारी दी जा रही है, क्या वह ठीक प्रकार से दी जा रही है। इसके बारे में फिर से तवज्जह् देने की आवश्यकता है ।

आज देश की पापूलेशन में देश के गरीब किसान 70 परसेंट हैं। आप उनकी उन्नति के लिए इन माधयमों से क्या उपाय कर रहे हैं। आवने जो समय सारणी दी है उसके अनुसार तो ज्यादातर समय संगीत और दूसरी चीजों में ही चला जाता है । कृषि पर तो आव बहुत कम समय दे पा रहे हैं । इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे आम लोगों को फायदा होगा। दो तीन साल पहले भी मैंने इसी बात पर जोर दिया था कि यह एक इंपोरटेंट व्यवस्था है । इसको ज्यादा से ज्यादा म़जबूत बनाने के सिए लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचतनी जानी-चाहिए । इस ओर विभाग ने क्या कार्यबाही की है । फसल की जानकारी किसानों को मिलती है या नहीं, बीज, पेस्टीसाइ््ड्स आदि की जानकारी, मोसम की जानकारी किसानों को मिलती है या नहीं। बारिक, अंधड़, तूफान, भूळाल आदि की जानकारी समय पर पहृं चाई जाती है या नहीं, इन सब

चीजों को देखने की आवश्यकतता है। इस ओर क्या प्रयल्न किए गए हैं। गमुत्र के किनारे भूचाल और तूफान आत्रि से अरत्रो-बरबों रुपयों का नुक्सान हो जाता है, फसल, नकान सब नष्ट हो जाते हैं । हसलिए इस तरह की जानकारी समय पए पहुंचाने के लिए विभाग क्या प्रयत्न करने जा रहा है। भविष्य में इसके लिए क्या योजना है जिससे इन लोगों को लाभ पहुंच सके ।

एजूकेशन के बारे में मैं यह् कहना चाहता हूं कि हमारे देश में, केवल 30 प्रतिघत लाग शिक्षित हैं। बादी 70 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। इनके लिए विभाग क्या करने जा रह्र है। सरकार ने इसक लिए कई योजनाएं बनाई हैं। बीस सूत्री कायंक्रम में भी एडल्ट एजूकेशन के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन यह प्रोग्राम किस तरीके से चलता है। 150 रुपए में ..कोई अदमी अवने काम को किस तरह से अंजाम दे सकता हैं, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। इस तरह से करोड़ों रपया बरबाद हो रहा है और गरीबों को शिक्षा का लाभ भी नहीं मिल रहा है । इस क्षंत्र में अपका चिभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गरोब लोग हैं जो किताब नहीं खरीद सकते, पढ़ाई के लिए फीस नहीं दे सकते। उनके लिए आपको शिक्षा संबंधी कांयंकम रखने चाहिएं, ताकि ये लोग शिशक्षित हो सकें। अभी आप कक्षाओं के लिए पांचतीं, छठवीं. सात्तवीं अादि कक्षाओं के लिए तो कार्यंकम देते हैं, लेकिन एडल्ट एजूकेशन के कार्यक्रमों का नितांत अभाव है। प्रोप्राम इतने कम हैं कि देश के गरीब विद्धायियों को इसके जरिए से एजुकेट नहीं कर सकते । इस प्रोग्राम को औरु व्यापक बनाने की आववप्यकता है। जो अनपढ़ या अधिक सूप से कजोर हैं और इस प्रकार की फंसिलिटिज को प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनके लिए भर्भवष्य में किस प्रकार के कायंकम बनाने का विंचार है ?

इससे 70 प्रतिशत अनדढ़ लोगों को फायदा हो सकता है। इस संबंध में न तो एनुअल रिपोर्ट न छठी पंचवर्षीय योजना और न सातनीं पंचवर्षीय योजना में कोई ज्यादा घ्यान दिया गया है। इसलिए, इस तरफ तबज्जुह करने की बहुत बड़ी आवप्र्यकता है। इस देश की 70 प्रतिशत जनता को दूरदर्शन या रेडिषो के जरिए से जितने मी आपके ड्रामा संगीत या दूसने प्रोप्राम हैं, उनके दारा एजूकेट करने के लिए क्या योजना है ? इसी तरह से एक हैल्य प्रोप्राम है। इस देश के करोड़ों लंग अंबे, बहरे, पोलियो, कैन्सर गा टा० बा. जंती अन्य बीमारियों से तीड़ित हैं । उ़न बीमारियों को भविष्य में इरेडिकेट करने के लिए डाक्टरों द्वारा कितने लंबचर अदि दूरदर्शन या रेडियो द्वारा करवायेंग जिससे इस देश के लाखों लोग इन प्रिवेन्टिव मैजर्स को एडोप्ट कर सकें। कभी-कभी सुबह के समय किसी डाक्टर का भाषण सुनाई पड़ता है। लेकिन, क्या उस छोटे से प्रोग्राम से इस देश के की इतनी बड़ि पीडित जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं ? इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि भविष्य में कोन-कोन से प्रोप्राम बना रहें हैं, जिससे इन बीमारियों ने राहृत पाने के लिए लाखों लोग प्रिवेन्टिव मेजर्स ले सकें ? लेबर का एक ऐसा फील्ठ है, जिसके संबंब में विशेष रूप से घ्यान देने की आवश्यकता है। लेबर, देश की इन्ड्ट्ट्री में सबसे ज्यादा सहदोग देने याली संस्था है। ये लोग किस प्रकार से ज्यादा प्रोडकशन बढ़ा सकें, किस तरह से इनकी प्रोविडेण्ट फण्ड बोनस और प्रेच्युटी अदि की कठिनाई दूर हो सके, इस संबंध में प्रयास करने की आवष्यकता है जिससे इनको रेडियो या दूरदर्शन के द्वारा जानकारी हो सके। इसके द्वारा इनको अपने सारे कानूनों के बारे मै जानकारी हो सकती है। हस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं जिससे ये लोग अपने अधिकारों और फत्तंव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर एक अच्छे नागरिक

बनकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडकशन इन्डस्ट्री में करवा सके। अगर, इस ओर अभी तक ध्याने नहीं दिया है तो आप देश में नेशनल इंटीग्रेशन नहीं ला सकते और सेक्योरिटी को कायम नहीं रख सकते और नहीं देश को ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। हन सारे फैक्टर्स के बारे में अपप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? जिसकी वजह से द्वेश शक्तिशाली और मजबूत बन सके, उस दिशा में अ८प योजनाबद्ध तरीक से काम कर सकें।

अब में बीस सूल्रीय कार्यक्रम 市 वारें में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे बहुत से लोग जो गांवों में रहते हैं, पढ़ लिखें नहीं होते, लेकिन उनको अ丁 बोस सूत्रीय कार्यंऋम के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं कि यह् कार्यक्रम क्या है, सरकार किस तरह की योजना चलाना चाहती है, उनको गरीबी को दूर करने के लिए, उनको गरीबी की सतह से ऊगर उठाने के लिए सरकार ने यह बीस सून्री कार्यक्रम चलाया हैं। ड्स कार्यक्रम के बारे में आपके रेडियो और टी० वी० ने लोगों को क्या झानकारी दी है, उनको दी जाने वाली सब सिडी और दूम्रे राहत कार्यो को क्या सूचना दी है, बैंकों के ,जरिए से सरकार का उनकी गरीबी दूर करने का क्या प्रोत्राम हैं, उसके सम्बन्ध में इस सरकार ने और आपके तिभाग ने लोगों को क्या जानकारी दी है 1 वैसे तो आप कहते हैं कि देश में लगभण 80 प्रतिशत जनता के पास हमारे रेडियो के कार्यक्रम पहुंचते हैं और 18 या 20 प्रतिशत जनता के पास हमारा टेलीवीजन पहुंघता है, लेकिन जिन लोगों तक आपका रेडियों और टं०० वी० पहुच चुका है, उस जनता को एजूकेट करने के लिए आपने क्या ठ्यबस्था की है ताकि उनको बीस सुनी कार्यक्रम के बारे में पूरा ज्ञान हो सके । क्योंकि वह ऐसा कार्यंकम हैं, जिसके जरिए हम इन गरीब लोगों की आाथिक

उन्नति में बहुत बड़ा योगदान कर सकते है । मगर अाज लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं है। ह्वारे अधिकारी लोग इस कांक्रम के नाम पर उन लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, सरकार ने उन गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, जो कार्यंक बनाये हैं, उनको इम्पलीममंट नहीं होगे देते । यदि सही ढंग से इसको क्रियान्वित किया जाए तो हमारे बहुत से गरीब लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है । लेकिन हमारी सरकार और द्निन्दिए गांधीजी ने इन गरीबों के लिए जो कार्यंक्रम तंयार कियं है, आज उसका दुरुपयोग हो रहा है, जगह्ट जगह बलांक्स में, बेंकों में या अन्य स्थानों पर अधिकारी वर्ग उसका दुरुपयोग कर रहा है। इन गरीब लोगों की गरीबी दूर करने में सबसे ज्यादा योगदान आपका महकमा दे सकता है। यदि यह् सही तरीके से सजग और प्रहरी बनकर काम करे तो निश्चित रूप से बीस सूत्री कार्यक्रम की जानकारी लोगों को दी जा सकती है और अच्छी तरह्ह से उस कार्यक्रम को इम्पलीमेंट किया जा सकता है (घण्टी) •••

अभी मुझे थोड़ा सा और कहना है। चूं कि अाप बार-बार षष्टी बजा रहे हैं, यदि आपको पसन्द न हो तो फिर में वैठ जाता हूं । उपाह्यक्ष जी, इसीलिए मैं पांच-सात महत्र्वूूर्ण प्वांइंटस के बारे में ही कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, सबसे पहले में आपका ध्यान फिल्मस के बारे में दिलाना चाहता हूं । जैसा हमारे भाई साह्ह ने भी कहा, कुछ समय पह्हले, कि टो' वी. पर दिखाई जाने वाली फिल्मो की सलंकशन ठीक से नहीं होती। केवल रोटीन फिल्मस ही दिखाई जाती है, जिनमें वही लव अफेयसं बाली बातें होती हैं, या कुछ ऐसी फिल्में दिसाई जाती हैं, जिनमें बही रोटीन नेचर की बातें होती हैं । मेरा खयाल है कि सारे देश में जितनी मी फिलमें बनती हैं,

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Vyas, which film have you seen?

श्रो गिरषारी लाल ठ्यास : मैंने तो खंर नहीं देखी हैं, लेकिन हमारे यहां जो भी फिल्में बनती हैं, उनमें सारी की सारी स्टोरी एक जसी ही होती हैं। चाहे वे फिलमें बंगाल में बनें, पंजाब में बनें, नौर्थन ह्टेटस में बनें, या बंबई में बनें । मैं नहीं समक्षता कि आपका संन्सर बोर्ड क्या करता है। बैसे तो आपने सैंसर बोर्ड में अमैंडमेंट भी की है, उसके मैम्बर्स को भी बढ़ाया है, मगर अब भी हमारा सैसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को पास कर देता है, जिनमें कई ऐसी बातें होती हैं, जैसे जुआ खेलना, रेप के केसेज होना और कई दूगरी इसी तरह की कुरीतियों को दर्शांया जाता है । आप देखिए कि इनका असर हमारे छोटे छोटे बचचचंं अं।र नौजवानों पर क्या पड़ रहा है । क्या इनके स्थान पर हमारे देश में ऐसी फिलिमें नहीं बन सकतीं जिसके कारण लोगों में जाग़ति पैदा हो, जिससे उनका मोरल ऊपर उठे, जिसके कारण हमारे नौजवानों के दिल और दिमाग पर इस देश के प्रति मरमिटने की भावना जागृत हो । क्या इस तरह की व्यवस्था आप इस फिल्मों के "जरिए नहीं कर सकते । लेकिन फिल्मों को बनानें के पीछे हमारे लोग़ं को उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। रातों-रात बे कंसे करोड़पति बन जाएं, अरब पति बन जाएं और ऐसी फिल्मों के जरिए भले ही ज्यादा से ज्यादा लोगों का चरित्र खराब हो जाए। इसलिए मंत्रीजी महोदय सरकार जो वैसा खर्च करती है, जो फिल्में आपका डिबीजन बनाता है, उनको तो कम से कम अच्छा बनाईये जिससे उनका असर आम लोगों पर अच्छा पड़े, जिससे उनको अच्छी एजूकेशन मिल सके। ह्रारा फिल्मस डिवीजन भी कहीं उसी उद्द्र श्य से प्रेरित होकर फिलमें न बनाने लग जाए, जैसा कि

अम लोगों का उद्देश्य आजकल अधिक से अधिक पैसा कमाना हो गया है। उसके बदले आप ऐसी फिलमें उनाईये, जिसका असर बाम लोगों पर ज्यादा से ज्यादा पड़े, उनसे नेशनल इंटीप्रेशन की भावना पैदा हो, कम्यूनल भावना समाट्त हो, आपस में प्र मभाव बढ़े, भाईचारे की भावना का विकास हो, देश के प्रति मर मिटन की भावना पैदा हो। यदि इस प्रकार की फिल्मों का निम्मण हमारे यहां होगा तो हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है और आज ऐसी फिल्मों को बनाने की बड़ी आवश्यकता है । इसी तरह से जितने भी रेडियो संन्टसं स्थापित कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था और अभी माननीय वृद्धि चन्द्र जैन कह रहे थे, आपका रेडियो सुनाई नहीं देता है, बल्कि पाकिस्तान का सुनाई देता है। इसी प्रकार रो हमारा क्ष त्र जयपुर और जोधपुर के बीच में है लेकिन भीलवाड़ा में हन रेडियो स्टेशन्स की आवाज़ साफ़ नहीं आती है । आपने कहा भी था कि भीलवाड़ा में रेडियो स्टेशन खोलेंगे क्योंकि वह एक अच्छा इन्डस्ट्रियल सेन्टर है । मैं चाहूंगा कि अाप उस आश्वासन को पूरा करें। भीलवाड़ा में रेडियो स्टेश़न नितान्त आवश्यक है ।

छसी तरह से टी. बी. रीले सेन्टर भी भीलवाड़ए में बनायें । आपने अपनी किताब में लिखा भी है कि कुछ करेंगे । आप जल्दी से जल्दी उसे पूरा कर दें जिससे आसपास के क्षंत्र के लोगों कों ल।भ हो। जितने भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी जानकारी आम जनता को भी हो पू जीपतियों को भी हो और सरकार को भी हो । इन बैकवर्ड एरियाज की जानकारी अपने रेडियो और टी. बी. कलाकारों के बरिये से प्राप्त करके सारे लोगों को दी जाय ताकि जो भी उन क्षेत्रों को इंडस्ट्रियली ऐडवांस करना चाहें, उद्योग धंषे खोलना चाहें वह खोल सकें। क्या आपके विभाग ने ऐसे कायैक्रमों के सम्बधध में कोई जानकारी

की है और सरकार को कोई जानकारी दी है ताकि उन वंकवर्ड एरियाज को आगे बढ़ाने में जो दिलचस्पी रखते हों वह उस्षका लाभ उठा सकें ?

इसी तरह्द ते प्रैस का मामला है, बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार ने रेडियो और प्रंस पर कब्जा कर रखा है । में ऐसा मानतः हूं कि सरकार का इन पर कब्जा होना चाहिये। अगर सरकार के कार्य $\underset{\text { म }}{ }$ डनके जरिये से लोगों के पास नहृं पहुंचेगे तो किसके पहुंचेंगे? बिरोधियों के ? नहीं । सरकारी तोर पर जो कुष्ध भी यह माधयम कह सकते हैं वह और कोई नहीं कह सकता । रेडियो, टी. बी और प्रंस इसीलिये हैं कि सरकार के कार्य कमों की जानकारी आम जनता को मिल सके । जितने भी विरोधी दल के लोग हैं इनके दिमाग में तो यही है कि सरकार के ब्यधीन इनको नहीं रखना चाहिए। मानक्स्टों की सरकार बंगाल में क्या करती है उसकी जानकारी इन्दें नहीं है । मगर भारत सरकार के बारे में जहर कहेंगे कि भारत सरकार ने यह किया ओर वह किया। बंगाल की सरकार तो रवीन्द्र नाथ टैगोर ने जो किताबें लिखी हैं उनको भी बदलने का काम वह् सरकार कर रही है। तो यह कभी संतुष्ट नहीं हो सकते चाहे भारत सरकार कितना ही अच्छा काम क्यों न करे । अत: सरकार को वेधड़क हो कर अपने कार्यक्रम को रेडियो, टी. बी. और प्रंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिये, गांव गांव में पहुंचायें । विरोधी दल के लोगों के कहने की कोई फिक नहीं करनी चाहिये, और यह तो

### 14.00 hrs

कहते रहेंगें । इसकी परवाह नहीं होनी चाहिये । संरकार को अपने कार्यक्रम मुस्तंदी और तेजी के साथ लागू करने वाहियें ताकि देश की जनता को मालूम पड़े कि इंदिरा गांषी की सरकार क्या कर रही है, किस तरह

से गरीबी हटाने और लोंगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। इस प्रकार की जानकारी तमाम देश के लोगों को मिलनी चाहिये तब जाकर इस देश के गरीबों तक सारी बातें पहुंच सकेंगी । आज गरीब लोग निश्चत रूप से इंदिरा गांधी पर अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार है, उनके हाथ मजबूत करने को तँयार हैं। इन्हीं भब्दों के साथ में इस डिपार्टमेंट की मांगों का समर्थन करता हूं।

भी कमलाँ मिभ मधुकर (मोतीहारी) : उपाइयक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हमारे बहुत पुराने मिन्र हैं और बहुत बार इस हाउस के बाहर दिल्ली की सभाओं में हम लोगों ने एक साथ भाषण दिया है। मंत्री बन जाने के बाद लगता है कि इन पर भी बड़े मोनोपोलिस्टों, कैपिटलिस्टों या पूंजीपतियों का साया ही नहीं, बल्कि प्रबल प्रभाव पड़ चुका है।

इन्होंने जो रिपोर्ट पेश्न की है उसमें बहुत सी बातें हैं, में इनका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना बहूंगा कि आपकी विज्ञापन नीति बिल्कुल ही गलत है और बड़ेअखबार परस्त है । अपके विज्ञापन में दो बाते होती है । पहली तो यह कि बड़े पैमाने पर आप विज्ञापन देते हैं बड़े असवारों को, उसके अनुपात में छोटे अखवारों को या मक्षीले अखबारों को विज्ञापन नहीं मिलते हैं और रेट भी उनको उनके बराबर नहीं मिलता है। न केषल सरकारी संस्थानों से, बल्कि पब्लिक संष्टर से भी जो विज्ञापन छोटे धरर मक्षौले अलबारों को मिलते हैं वह ठीक नहीं दिये जाते हैं। यह आज बिल्कुल अनुष्ता है और में चाहूंगा कि आप विजापन नीति को बदलें क्योंकि हस तरह के विशापनों से बड़े लोगों को लाभ

होता है, छोटे व मक्षोले पत्रों को वह लाभ नहीं मिलता है। इसलिये इन पत्रों के विकास में बाधर होती है। यह बात जो हो रही है, सरासर गलत है और मै इसका विरोध करते हुए मांग कर रहा हूं कि इस पर आप विचार करें।

अपनें एक एक्रोडिटेशन कमेटी बनाई उसमें अापने पश्रकारों की एक समिति बनाई है। उस समिति में वही लोग रखे गये हैं जो कि सरकार के भोंपू हैं। जो सरकार कहती है, उसकी भांग वह कहते हैं, । भारतीय कम्म्युनिस्ट पार्टीं सारे हिन्दुस्तान में संकढ़ों अखवार निकालती हैं, उसमें बहुत नामीप्र।मी पऋ्रकार लोग होते हूं। क्या वजह है कि उन $प$ प्रकारों में से एक आदमी भी इस समिति में नहीं लिया गया है ? आव जवाब देते समय इसे बताने की कृपा करें ।
14.03
[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI in the Chair].

आपकी न्यूज-मिंट पालिसी, अखबारी कागज बांटने की नीति गलत है। आपके ही आंकड़े हैं, आपने जो रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबित 68.21 प्रतिशत आप बड़े अखबारों को देते हैं, 22.68 प्रतिशत मझोले खस्सबारों को और 9.11 प्रतिशत छोटे अखबारों को देते हैं। नी़जा यह् होता है कि बड़े अखबार और बड़े बनतं जा रहे हैं और छोटे व मझौले अखबारों की उन्नति नहीं हो रही है, वह समाप्त हो रहे हैं।

हमारें इलाके में बहुत छोटा अखबार निकलता है 'अंगार' चम्पारण संदेश इत्यादद, लेकिन अखवारी कागज़ की कमी के चलते इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वह पूरा काम नहीं कर पाते ।

होता कया है कि बड़े अखबार बाले अपर्ना बलँकमनी को छिपाने के लिये नये-नये

अखबार खोलते है। बिना क्लीयरेंस के, इस बात को बिना जाने कि उन पर बकाया है या नहीं, ऐसे अखवारों को कागज एलाट कर दिया जाता है। वे असबार टैक्स को ई्वेड करते हैं। इसका परिणाम यह है कि अखबारों के चैन बढ़ रहे हैं और देश में मानोपली की नीतियों का प्रचार तथा प्रसार बड़े पैमाने पर हो रहा है। इससे जार्ाहर है कि सरकार बड़े मानोक्ली घरानों के सामने नत-मस्तक हैं। मेरो आलोचना से संरकार की नीवि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा काम है आालोचना करना और सरकार को इस पर हयान देना चाहिए।

सरकार को यह् नीति निर्धारित करनी चाहिए कि बड़े अखबारों में 40 फीसदी से अधिक स्पंस में एडबरटाइजमैंट नहीं रहृने चाहिए, ताकि मझौले और छोटे अखबारों कों विज्ञापन मिलने में सुविधा हो। छोटे अखवारों की हालत यह है कि उनको टेलीप्रिटर की सुविधा उपलव्व नहीं है, जिसके कारण उन्हें टेलीप्राम से समाचार मंगाने पड़ते हैं। डाक विभाग की देक्षता की स्थिति यह है कि टेलीग्राम महीनों बाद पहुंचता है और न्यूज पुरानी हां जाती है।

दिल्ली में पत्रकारों के लिग आवासीय सुविधाएं नहीं हैं। नतीजा यह है फक वे मारेमारे फिरते हैं या किसी एम पी के फ्लंट में .रहते हैं यदि सरकार पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहृती है, तो उसे पत्नकारों के लिए आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करनी चर्चहिए। दिल्ली के छोटे अखबारों के पत्रकारों की यह पर्मानेंट मांग है। इस मंत्रालय को अन्य विभागों कां सहृ्योग लेकर इस समस्या को हल करना चाहिए।

जहां तक अल-इंडिया रेडियों का सम्बन्ब है, मैं यह् कहना एक सम्य वात नहीं समक्षता किं आल-इंडियां रेडियंां वास्तव में आल-

इन्दिरा रेडियो है। लेकिन इसमें संदेश नहीं है कि इस देश के जो सर्वमान्य लक्ष्य हैं। सामाजवाद, धर्म-निरपेक्षता, वैज़ानिक दृष्णिकोण को बढ़ाना देना और साप्राज्वाद तथा नव-उपनिवेश्रवाद का बिरोष करना-अालदंडिया रेडियो से उनका प्रसारण सही ढंग से नहीं होता है। मैं कुछ उदाहरण देमा चाहता हूं।

देश के मूर्द्धण्य 巨तिहासकार, पं० रामशरण शर्मां, को 1982 में अंग्रेजी का सिक्रप्ट पढ़ने का अवसर दिषा गया, लेकिन 1983 में. उसी विषय पर दिन्दी एक्केट्ट को नहीं पढ़ने दिया गया। हमारी पार्टी के नेता, श्री इन्द्रजीत गुप्त, की बजट के बारे में प्रतिक्किया को रेडियो से प्रसारित नहीं किया गया, जबकि दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया को प्रसारित किया गया था। पश्चिम बंगाल के ओवरड्राफ्ट के सवाल पर थी इन्द्रजीत गुप्त की प्रतिक्रिया कां प्रसारित नहीं किया गया।

हमारे चम्पारण के इलाके में पीकिंग रेडियो सुनाई पड़ता है, लेकिन पटना का रेडियो सुनाई नहीं पड़ता। इसलिए पटना में, जो बिहार की राजधानी है, एक पावरफुल रेडियो ट्रांसमिटर लगाया जाए। इसके साथ ही मोतीहारारी या रक्माल या बेतिया में, जो नेपाल की सीमा पर हैं, दूरदर्शन केन्द्र और रेखियो स्टेशन खोले जाएं ।

कुछ सदस्यों ने सही तौर पर अज की फिल्मों की अलोषना की है। अाज हमारे देश में बेकाऱी है, गरीबी है । मह ठीक है कि नोज बनों की अपनी उमंगें और आवश्यकतएएं होती हैं, लेकिन आज की फिरमें समाज में काइम को बढ़ाने में मदद दे रही हैं। देश में बलू फिल्में का रही हैं, जो बीडियो के जरिये घर-घर में दिखाई जाती हैं। मंश्री महोदय को गंभीरढपपूर्वक विचार करना चाहिए कि

हमारे नौजवानों पर ऐसी फिल्मों का क्या प्रभाव पड़ रहा है ।

जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, इस मंत्रालय ने सराहनीय काम किया है। लेकिन उसने यह बिचार नहीं किया है कि क्या मध्यम वर्ग तथा निन्न मध्यम वर्ग के लोग टेशिबिजन सेट खरीद सकते हैं । वे नहीं खरीद सकते। सरकार कों ऐसे टेलीबिजन सेट बनाने की ठपवस्था करनी चाहिए, जिन्हें अाम जनता खरीद सके अंर दूरदर्शन के कार्यक्रमों से लाभ उठा सके ।

पशिच्चमी चम्पारण और बेतिया जिले में टेलिविजन का कोई कार्यक्रम नहीं देखा जा सकता 1 हमारी मांग पर की विबाचरण शुलक ने मुजफ्फरपुर में टेलीबिजन केन्द्र स्थापित किया, लेकिन वह काफी दूर पड़ता है। इस लिए पूर्वी चम्पारण या पश्चिमी चम्पारण में किसी जगह, या बेतिया, रक्सोल, मोतीहारी में टेलिबिजन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए।

आज विश्व साम्राज्यवाद अन्तराष्ट्रीय पैमाने पर हिंदुस्तान को चारों बोर से धेरना चाहता है। अज देश को अपनी सीमाओों पर खतरा है। देश में फूट-परस्त ताकतें धर्म और क्षेत्रीयता के नाम पर तोड़फोड़ में लगी हुई हैं और तरह तरह से देश को विखराव की ओर ले जा रहो हैं। समाजबाद और धर्मनिरपेक्षता की शाष्तयों को अगे बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता तथा असंडता की रक्षा करने में हस मंत्रालय को भी अपना योगदान करना चाहिए। यह ऐसा सवाल है कि जिसके रेडियो और टेलीविजन केन्द्रों पर प्रसारण का प्रबन्ष होना चाहिए ताकि इसके जरिए राष्ट्रीय असण्डता, समाजवाद और धरं-निरेक्षता का - प्रचार हो संके । साम्राज्यबाद से जो विश्व घान्ति को सतरा पहुंच रहा है उस क्षणरे को आप नहीं आँकते हैं, कम करके आंकते हैं ।

प्रथान मंत्रीजी कहती हैं लेकिन रेडियो में उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। साम्राज्यबाद से सारी दुनिया को जो खतरा है उसके खिलाफ प्रचार करने में आपकी आवाज बन्द हो जाती है । अमेरिका से पता नहीं कौनसा भय आप को लगता है ? मैं चाहूंगा कि रेडियो टेलीविजन और फिलमें जो हैं इनके जरिए देश की जो आवश्यकता है उनका प्रचार हो और उसके अनुलूप उसको बनाइए।

खास तोर से मध्यम श्रेणी के पत्रों और कम संख्या वाले पत्रों पर अप ह्यान दीजिए ताकि वह भी पनप पायें और ऐसे तत्वों पर बरा ध्यान दीजिए जो राष्ट्रीय अखण्डता को तोड़ने वाली हैं धरर राब्ट्रीय एकता के संबंध में भ्रम पैदा करने वाली हैं। ऐसे पत्रों के ऊपर यापको हयान देना चाहिए क्योंकि उससे आपके विकास में बड़ी कठिनाई पैदा होगी। जो देश की आवश्यकता है उसके अनुरूप इन को आप फिर ढालिए और आगे बढ़ाइए ताकि उसके अनुरूप आपका विभाग काम कर सके ।

बी मूल घंब डागा (पाली) : सभापति महोदय, अगर विरोधी लोगों की बातों का रेडियो पर ज्यादा प्रचार किया गया तो हिन्दुस्तान में जो चरित्र बाज बन रहा है बह और कमजोर हो जएएगा $1^{\cdots}$ (हयवषान) ${ }^{\cdots}$ आप मेरी बात सुनिए, अप लोगों ने पर्ரटयों के अन्दर जो टुकड़े किए हैं, हम जों चाहते हैं कि विरोधी दल मजबूत बने, एक बने और ताकतबर बने लेकिन आपने ,तो 16 पार्टयां बनाई हुई हैं और आज अपके कारण जो रेडियो पर तरह तरह की खबरें आती हैं उनसे हिन्दुस्तान के लोग और अ्रमित होते हैं । आपने 16 तो पाटियां बना रखी हैं, 40 चूल्हे बनाए हुए हैं तो ज्यादा समय तो अप से जाते हैं। अप जो दोष देते हैं कि टी० वीपर ज्यादा कांग्रेस की फोटो दिखाते हैं मगर आपकी जो 16 पार्टयां हैं $\cdots$ (व्यबधान) ${ }^{\circ}$

एक माननीय सबस्य : 16 पारिटयों को तो 16 मिनट नहीं मिलता है ।

श्री मूलबंब डागा : यहां सदन में भी जब बोलते हैं तो नेशनल फन्ट बाले भी बोलते हैं और अप लोग तो 40 मिनट बोल लेते हैं, आप इतने मजबूत आदमी हैं इसलिए में यह्व बातं कह्ना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ये जो इतनी पार्टियां हैं इनको ज्यादा महत्व न दें, इनको तो परदे के पीछं ही रह्ने दें तो अच्छा है। इन्होंने तो देश को यहै बता दिया कि कोई भी विरोधी संगठन मजबूत नहीं बन सकता। ये टुकड़े टुकड़े में बिभाजित है । देश को अगर किसी ने कमजोर किया है तो विरोधी दलों ने किया है । एक बात सुनिये, राहीजी, अगर बिरोधी दल मजबूत बनता है तो प्रशासन, दुगना मनबूत बनता है। मैं इसी बात का हामी हूं और में चाहता हूं कि आप मजबूत बनें, क्योंकि आप भी सरकार के अंग हैं। जब आकाशवाणी या दूरदर्शन पर श्रीमती इन्दिरा गांधी की बात कही जाती है तो वह प्रधान मंत्री का प्रचार होता है और उस प्रधान मंत्री के प्रचार में आप भी शामिल हैं, क्योंकि वे न केवल ह्मारी पार्टी की प्रधान मंत्री हैं, बल्कि सारे सदन की प्रधान मंत्री हैं। जब भी कभी कोई प्रोग्राम आते हैं तो वे भारत सरकार के होते हैं, इसलिये, जब भी श्रीमती इंदिरा गांधी की बात की जाती है तो प्रघान मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किये हैं उनका उल्लेख होता है और प्रधान मंत्री अाप की भी हैं, हमारी भी हैं, सारे सदन की हैं, सारे हिन्दुस्तान की हैं।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : लेकिन उनके साथ राजीक गांधी भी बीच में था जाते हैं।
*. (ब्यबधान) ${ }^{\circ}$

भी मूलचंब उागा : राही जा, निययों में ऐसा लिखा हुआा है कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आप हस्तक्षेप कर रहे हैं यह आप को शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप विद्वान अददमी हैं, लेकिन विरोधी दल इन्हीं बातों के लिये बदनाम हुआ है । जब इस तेरह से आप लोग बार बार यहां बोलते हैं तो सोचने की बात है कि हमारी पार्टी को कितना समय मिलना चाहिये ।

सभापति महोदय : आप चेअर की तरफ देखकर बोलिये, राही जी को मत देखिये ।

भी मूलंंद उागा : मैं एक बात कहना चाहता हूं—आपके सूचना और प्रसारण विभाग को एक बात समझ लेनी चाहिये $\cdots$ ।

श्री रामलाल राही : राजीव गांधी का नाम इसलिये बोला गया है, क्योंकि अब चुनाव न जदीक हैं, अब टिकट मिलने वाले हैं । बहीं ऐसा न हो कि टिकट न मिलें।

क्री मूल चंब डागा : राजीव गांधी का नाम कांग्रेस पार्टी के साथ आता है। जैसे चरणसंसह् जी, अटल बिहारी बाजपेयी जी, इन्द्रजीत गुप्ता आर शास्त्रो जी का नाम उनकी पारिटयों के साथ आता है । 16 पाटिटयां हैं, मै किस किस के बारे में बतलाऊं।

सभापति जी, में इस ! बात को बत्तलाना बाहता हूं- 1947 में इस "देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन्ज चे, लेकिन आज उनकी संख्या 70 है - क्या यह प्रगति नहीं है ? अंगर आप प्रगति को देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखलाता हूं-पह्हले दूरदर्शन से क्रेवल 30 परसेन्ट पापुलेशन का कबरेज होता था, लेकिन इस साल के अन्त तक 70 प्रतिशत जनता कवर की जायगी-जो अपने आप में एक तिश्व रिकार्ड है। राही जी, आव बहुत छानबान् करते हैं, दूरदर्शन के मामले में भारत

सरकार ने जो प्रगति की है उस प्रगति का मुकाबला बाप दुनिया के किसी भी देशा से कर सकते हैं, किसी भी देश को उस प्रगति की तुलना में रख दीजिये। लेकिन में मंबीजी से एक बात कहना चाहता हूं आप गांवों की, तरफ ज्यादा ध्यान दीजिये । ये जो कंप्रेजी परस्त बाबू लोग हैं, जो शह्रों में रहने वाली जनसंख्या है, जोषपुर में रहने वाली जनता के लिये आप द्रूदर्शन की वयवस्था करते हैं लेकिन जो गावों में रहने बाली जनसंख्या है, में गांव से आया हूं, उन ःगांव में रहने वालों का क्या होगा ? यह्ह माधयम केवल शहर वालों के फायदे के लिये नहीं हैं। गांव के लोग पढ़-लिखे कम होते हैं, वे आप के दूरदर्शन का ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसलिये हाईपावर्ड ट्रांस्मीशन लगा कर जोधपुर ही नहीं जसा हमारे माननीय सदस्य ने बाड़मेंर के लिये कहा है, जो 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है हुमें उनका ध्यान रखना चाहिये ।

आप अपने माध्यमों से बहुत सारी लंग्वेजंज में प्रचार का काम करते हैं, में इसका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं—हिन्दुस्तान की राष्ट्र भांषा हिन्दी है, आपके माध्यम से उसका ज्यादा प्रकार होना चाह्हिये ताकि वह आवाज गांवों तक पहुंच सके ।

आज कल आपने सिनेमाघरों की संख्या काफी बढ़ाई है । जगह-जगह्ह सिनेमाघर सूल रहे हैं, लेकिन आप की तरफ के कोई गाइ्डलाइन न होने के कारण अधिकारी लोग स्कूलों के पास, अस्पतालों के पास सिनेमाषर खोलने की इजाजत देते जा अरहे हैं। इस तरह से बाजकल स़निमाधर [बनते जा रहे हैं। भन्ने अपने शह्हर में दे ${ }^{\text {I }}$ है कि सनिमाषर बन गये हैं और कोई प्लार्निग नहीं हैं। बत़े आदादी अच्छी जगद्ट लेकर न बस्पतालों की घात

सोचते हैं और न स्कूलों की बात सोचते हैं और न वहां पर रहने वाले लंडगों की बात सोघते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि सनिमाधर बनाने के लिए भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए । मैं आपके सामने एक बड़े शहर की शिकायत करूंगा और आप उसकी जांच करांएं कि किस प्रकार से सनिमाघर खोले गये हैं और बड़े बड़े अधिकारी लोग नाजायत फायदा उठा कर ऐसी जगहों पर सनिमाघर खोलने की इ्जाजत दे देते हैं जहां पर वे नहीं जबलने चाहिए । उनके लिए उपयुक्त जगह होनी चाहिए और मास्टर ल्लान में के अने चाहिएं । हरं जगह बिना सोचे-समझे सनिमाघर खड़े हो जाते हैं और ऐसी जगहों पर खड़े कर दिये जाते हैं जहां पर गरीब लोगों की बस्तियां हैं। उन लोगों की जमीन एकवायर कर लेते हैं और रात भर के लोग परेशान रहते हैं। गह चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं ।

एक बान और कह्ना चाहता हूं । रेडियो पर बड़े महत्वपूर्ण भाषण होते हैं और जो ऐसे भाषण होते हैं, उनकी पुस्तिका प्रकाशित होना चाहिए। में पहले देखता था कि ऐसा हुआ 'करता था और मैंने लाइक्रेरी में ऐसी किताबें देखी हैं। सन् 1950 और 1951 के अन्दर जो बड़े-बड़ विद्वान रेडियो पर भाषण देते थे, उनका प्रचार होता था और वे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित होते थे और उनके जो लेख होते थे वे बड़ॅ मूल्यवान लेख़ होते थे । आज मैं देख रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है। मेरा कहना यद्ट है कि दुजितने भी आपके ?विद्वानों के भाषण हों और जिन विषय पर दे बात करें, वे विद्वान होने चाहिए और उनके भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित होने चाहिए ।

श्री रामलाल राही : फिर तो गांव के लोग उपेक्षित हो जाएंगे। गांवों में कहां आप को विद्वान मिलेंग ।

भी मूल चंद डागा : अपने अपने दिमाग से यह बात कही है। मैंने गांवों के अपेक्षित होने की बात नहीं कही है। आप अपनी बात को अपने भाषण के समय कहें और बीच में न टोकें क्योंकि समय कम है ।

अव मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज कल यह बात बहुत कही जाती है ओं हमारे वृद्धि चन्द्र जंन और कुछ दूसरे लोग ऐसे ख्यालात के बन गते हैं कि जैसे मैक्स कोई गुनाह है। हर वक्त यही कहते हैं कि यह अश्लीलपिषचन्र है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह क्रा बात है। जो दो चार बूढ़े-बूढ़े लोग हैं, वे इम तरह् की बात कह दंते हैं कि यह पिकचर अश्सील है। मैं तो यह वताना चाहता हूं कि अब लोग यह कहने लगे हैं कि संक्स शुड्ड बो० ए० पार्ट आफ एजूकेशन । कुछ लोग कहते हैं 'कि इस तरह की पिक्चर देखने से लोग ख्बराब हो जाते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि जो लोग बार-बार इस चीज को कहते हैं वे ही ऐसी विक्चरें दखने में ज्यादा इन्ट्रिस्टेड हैं। वे जो ऐसा कहते हैं, उसमें मुझे कुछ डाऊट सा लगता है। यह् क्या तरीका है कि कह दिया कि यह पिक्चर अश्लील है। संक्स इज ए पार्ट आफ लाइफ। हमारे वहाँ पर उपमंत्री जी बंके हुए हैं और स्टेट मिनिस्टर फार लेवर बंते हैं। वे खुद मोचते होंगें कि ऐसी बात नहीं है क्योंक उनके बाल काले हैं और वे समझते हैं कि इसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है। तो यहां पंर कुछ लोग इस तरह की बात कह देते हैं। में समझता हूं कि यह ठोक नहीं है । आप यह देखें कि ग्रजुराहो और दूसरे जो ऐसे स्थान हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं । वहां की बड़ी तारीफ होती हैं और यहां पर कुछ साधू पुरुष कह्ह देते हैं कि यह् गन्दी पिक्चर है, यह् अश्लील पिक्षर है। में यह कहता हूं कि वात्स्यान ने जो शासत्र लिखा है, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं यह आप जानते ही हैं। जो बार-बार

इस तरह की बातें कहते हैं, उनको ऐसी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चलिंए । रेडियो और टेलीबिजन में कुछ इस तरह के प्रोग्राम भी होने चाहिए जो सरकार की नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंच सकें। आपकी जो योजनाएं हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी जनता तक पहुंच सके। अगर कोई योजना बनतो है तो उसके क्या नियम हैं, किस तरह से वह्ट लागू की जाएगी, डन सब बातों का प्रचार आम जनता तक इन माहगमों से किया जाना चाहिए। समाज कल्याण का कोई काम है तो उसका भी काफी प्रदर्शंन इँस माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि यह माध्यम सिर्फं कुछ पढ़े लिखे लोगों का माध्यम वनकर न रह जाए, अम जनता का माधगम बने । इसमें शिक्षा दिभाग का कोआfिनेशन भी होना चाहिए ! शिक्षा मंत्री भी आर गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी आ गए हैं, श्रम मंत्री भी आ गए हैं, इन सब विभंगों के कोआर्डिनेशन से अप अच्छे प्रोग्राम आम जनता को दिखा सकते हैं, आम जनता काँ लाभ पहुंचा सके हैं। पाली में इस सुविधा को अवश्य पहुंचाया जाए ।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजाबी के बाद से सूचना और प्रसारण विभाग ने प्रसारण के साधनों और समय में काफी वृद्धि की है । दूरदर्शन का प्रसारण भी बढ़ा है और रेडियो का प्रसारण तो मेरी समक्₹ से $11-12$ गुना बढ़ गया है । लेकिन इन साधनों का लाभ अम अदमी नहीं उठा पा रहा है । क्या मंत्री जी ने इस दिशा में कुष्ठ विचार किया है। अगर नहीं किया है तो मेऱा यह कहना है कि क्या मंन्री जी इस बारे में कुछ उपाय करेंगे कि इसको हतना प्रभावी बनाएं ताक़ि आम ज़नता कां लाम हो सके। जिसा कि अभी डागा घाह्त ने फहा

कि इन प्रचार साषनों का अभी तक पढ़ लिखे लोग ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। गांवों के आदमी तक यह नहीं पह्हुंच पाए हैं। गाँव के आदमी को मालूम नहीं है कि अगर हम कोई प्रोग्राम देने के लिए, कोई गाना गाने के लिए रेडियो या टेलीबिजन में आएंगे तो ये हमारी क्या मदद करेंगे । कंसे प्रोग्राम दे सकेंगे, इसकी जानकारी अभी उसको नहीं है। इसके लिए सतत प्रयास होने बाहिएं ताकि आम जनता इन माध्यमों से जुड़ सके ।

सूचना और प्रसारण के साधनों में वृद्धि हुई है, यह मैंने पहले ही कहा है। तकनीकी विज्ञान की दृष्टि से छसका कांफी विकास हुआ है। परन्तु अभी तक वे साधन जो कि सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, रेडियो और टेलीबिजन, वे जनता के उपयोग के साधन नहीं बन पाए हैं। यह अाम धारणा है । प्रसारण का समय कैसा होना चाहिए। ये सरकार और उनके प्रमुख तथा उनके वंशज़ों के प्रचार के साधन बनते जा रहे हैं ।

शी सत्यदेब fिह (छारा) : यह आपका संकुचित द्विष्टकोण है ।

ओ रामलाल राही : डागा साह्वब कह रहे थे कि इंदिरा गांघी जी जो कहती हैं वे सरकार की बात कह्वती हैं। में मानता हूं कि इन्दिरा गांधी देश की प्रघानमंत्री हैं, जो कुछ वे कहें, उसका रेडियो और टेलीबिज्रन पर प्रसारण होना चाहिए । क्या विरोधी पक्ष के लोग इस देश के नेता नहीं है ? अगर, **को दिन में एक घंटा देते हैं तो क्या विरोधी पक्ष के लोगों को तीस मिनट मी नहीं दे सकते ? इससे साफ जाहिर है कि यह्ट साधन केवल सरकारी पक्ष के ड़्तेमाल के लिए हैं ।
**Not recorded.

MR. CHAIRMAN : Such reference to names is not to be made. It is not in good taste. This will not form part of the proceedings.

शी रामलाल राही : मैं, जो बात वह रहा हूं, वह अखबार में छपी है। अधिष्ठाता महोदय, अपको याद होगा नेहल जी जब इस देश के प्रधान मंश्री थे, वह चाहते थे कि रेठियो प्रसारण के साधनों को सरकारीकरण नहीं बल्कि स्वायत्त शारी संगठन द्वारा चलाया जाए। जब इंदिरा जी से इस वारे में पूछा गया तो उन्होंन साफ शबदों में कहा कि ये, सरकारी साधन हैं और सरकार की इच्छा के अनुसार इनका इस्तेमाल होन। चाहिए। यह् बात अखबारों में छपी है । मंत्री जी जानना चाहे तो 2 अप्र"ल 1984 के नयी दुनिया अखबार में पढ़ सकते हैं। नेहहू जी क्या चाहते थे, यह भी इनमें लिखा हुआ है। $\cdots$ (व्यवधान) जब में जनता पार्टी में था तो रेडियो और टी० बी० इंदिरा गांधी के बारे में बार-बार कहते रहते थे। तब भी मैंने सत्ताएँढ़ दल के लोगों से कहा था कि आप इं दिरा गांधी का प्रचार करके उनकी शस्सियत को बढ़ा रहे हैं। पता चला है कि नैनीताल में भी आग दूरदर्शन केन्द्र कायम करने जा रहे हैं। इस समय दूरदर्शन केन्द्र उत्तर प्रदेश की राजघानी लखनऊ में है। लखनऊ और नैनीताल में पांच-सौ किलोमीटर का फासला है । इनके बीच में जो स्थान पड़ंगे क्या दूरदर्शन केन्द्र हतने हाई-हावर ट्रांसमिशन लगायेगा कि ये सभी स्थान कबर हो सकें ? हमारा संไतापुर लखनऊ से कबर होता है। मैं निवेदन करना चाहृता हूं कि कभी भी टी० बी० पर साफ तस्र्वार नहीं आती है । अगर नैनीताल में बनाने जा रहे हैं तो वहां से भी वही हालत होगी । यदि, मंत्री जी चाहते हैं कि टी. बी. की सुविधा गांव के आम आदमी तक पहुंचे तो हर सी किलोमीटर की दूरी पर टी. बी. सेन्टर बनाना पड़ेगा। जिस विभाग को मंत्री

जी ने संभालT हुआ है, उसमें हजारों केजुअल आर्fट्स्ट काम करते हैं। इनमें, प्रोड्यूसर, जनरल, केमरामँन और साऊन्ड रिकार्डर अर्fट्ट्ट़ है । हजारों की तादाद में ये देशभर में हैं। में, बधाई देना चाहूंगा आडवाणी साह्ब को, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। जिस वक्त उन्होंने इस मंत्रालय को संभाला था तो उन्होंने देखा कि जो कैजुबल आर्टिस्ट साढ़े तीन सी दिन काम कर चुके हैं, लेकिन रेग्युलर नहीं हो पाए, उनको :रेग्युल र करने के लिए एक कानून बना दिया, व्यवस्था की और कहा कि जिनके मार्च 1980 तक 365 /fदिन पूरे हो चुके हैं उनकों हम रेग्यूलराइज करेंगे । जितने लाभ पाने वाले थे, सब लाभ पा गए । अब 1980 को बीते हुए चार साल हो गए और 1980 से पहले के भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके 100 या 150 या 200 दिन हो गए होंगे, उनके अब तक 500 या 600 दिन हो रहे होंगे, मैंने डस सम्बन्ध में मंध्री जी को पत्र भी लिखा था कि आप इस पर विचार कीजिए और ऐसे तनाम कर्मचारियों को रंग्युलर कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको रैगुलर नहीं कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि अपके पास अपके क्षेत्र के कई आदमी आते हैं उनको आप वहां लगाना चाहृते हैं ताकि वे 40 या 50 रुपये रोजाना प्राप्त कर सकें। लेकिन जो कर्मंचारी 500 या 600 दिन काम कर चुके हैं और अभी तक रंगुलर नहीं हो पाये हैं, वे रैगुलर न हों अप मनमाने तरीके से लोगों को लगते रहें और अपः आदमियों को खुश करते रहें । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे तमाम लोगों को रैगुलर कीजिए, मेरी मंत्री जी से मांग है कि उनको रंगुलर करने के लिए आपको कदम उठाने चाहिएं, प्रयास करना चगहिए ताकि उनको जल्दी से जल्दी रैगुलर किया जा सके।

हमारे देश में जहां वड़ बड़ पत्रकार है, बड़े बह़े पन्र हैं असबार हैं, वे सब बड़े -बड़े पूंजीपतियों के पव्र हैं और उन पूंजीपतियों के द्वारा ही नियंच्रित होते हैं। बिना उन लोगों के चाहे, किसी भी तरह की न्यूज चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उन पत्रों में प्रकाशित नहीं हो पाती.। वे समाचार पत्रों तक ही नहीं जा पातीं। जहां देश में छोटे पत्रों का प्रकाशन बढ़ा है, उनकी तादाद बढ़ी है, लेकिन वे सारे अखबार अपनी गरीबी को, अपनी मुफलिसी को खत्म करने में असमर्थ हैं । अपने अखबार को रंगुलरली नहीं निकाल सकते । उसकी जिम्मेदारी हमारी विज्ञापन देने को गलत नीति को है जो बड़ी अजीबोगरीब है। जो भी अख्वार सरकारी मंत्री या किसी याफिसर को एप्रोच कर लेंते हैं, वे तो चाहे जितना मर्जी विज्ञापन ले जाएं, लेकिन जो सही तथ्यों को प्रकाशित करके अपने अस्रार निकालना चाहते हैं और सरकार के पक्ष को, सही बात को नहीं निकालते, उनकों ये विज्ञापन नहीं देते । आपको इस नीति में परिवर्तन लाना चाहिए और छोटे अखबारों को प्रोत्साहन देना चाहिए । उनको न सिर्फ विज्ञापन दिए जाएं बल्कि अखबारी कागज भी मुह्हेया किया जाना चाहिए। क्यों कि अखन्रारी कागज के अभाव में, वे जिस क्षमता के साथ अपने अस्लबार निकालना चाहते हैं, नहीं निकाल पाते । मंत्री जो को इस पर भी विचार करना चाहिए । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर अवश्य विचार करेंगे ।

भीमती विध्रा चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए घन्यबाद देना चाहूंगी कि आपने मुछे बोलने का अबसर दिया और मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यबाद देना बाहूंगी कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक टी० बी० रिले स्टेशन कायम किया, जिसका उद्थाटन हमारी घघान मंनी श्रीमती

इंदिरा गांधी औंर हमारे मंत्री महोदय श्री भगत जो ने किया, जिसके कारण हमारे कोस्टल आन्धा के लोग़ों को टी वी से प्रसारित कार्यंक्रमों को देखने का मौका मिला, सारे देश के लिए हमारे यहां से जितने नेशनल प्रोप्राम दिखाये जाते हैं, अष वहां के लोग भी उनको देख सकेंगे । मै उसके लिए अपनी प्रधानमंत्री और मंत्री महोदय को अपनी तरफ से धन्यबाब देती हूं। इसके साथ में कोस्टल अन्ध्रा की जनता की तरफ से भी आप का जुक्रिया अदा करना चाहती हूं ।

अब मैं टी वी के सम्बन्ध में कुछ कह्ना चाहती हूं। जैसाकि सब लोग सोचते हैं कि टी बी एक लक्जरी आइटम है, लेकिन में कहना चाहती हूं कि टी वी का छम्प्रं शन हमारे ऊपर दिनों दिन ज्यादा बढ़ता जा रहा है । ह्म प्रै क्टिकली भी देसते हैं। पहले जिस प्रकार से हर गांव में वहां की पंचायत को हुम रेडिखो देते थे, मैं चाहती हूं कि उसो तरीके से हमारा सव ग्राम पंचायतों को टी वी लेने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरे. जैसा कलर टी. वी लेने के लिए मांग ज्यादा होती है, में मंत्री महोदय को सुद्साव देना चाहूंगी कि ब्लैंक एण्ड ठ्हाइट की अपेक्षा कलर टी वी का प्रभाव लोगों पर अच्छा पड़ता है । ह्मारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनको हम अधिक लाभ पहुंचा कर प्रसन्न कर सकते है, उनको खेती से सम्बन्षित कार्यक्रमों में फसल्र की बीमारियों का रंगीन प्रसारण करके अच्छां तरह से समक्षाया जा सकता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि कलर टी बी के ऊपर जितने स्टेट और सैन्ट्रल टैक्सेज हैं, उन टैक्सेज को निकाल कर हमें ग्राम पंचायत मं, फम्यूनिटी संन्टर्स में या जितने दूसरे कस्यूनिटी वालंटीयर आर्गेनाईजेशन्स हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग बैउकर टी वी से प्रसारित होने वा़े कायंक्रम देखते हैं, ऐसे स्थानों के जरिए, आर्गेनाईजेशन्स के [जरिए, पंचायत के जरिए या पंघायत समितियों के चरिए"••बा पंघायत

समितियों के जरिये जो कलर टी वी सैट लेते है उन पर स्टेट और केन्द्र के टैकोज निकाल देने चाहिये ताकि कम दाम पर क्लर टी. वी. सैट्स कम्युनिटि सैन्टस्स या पंचायत समितियों ले सकें और गांव के लोग एक साथ बंठकर प्रोप्राम देख सकें । ऐसा होने से लोंगों को पूरे देश का हाल मालूम। होगा और नेशनल बाउटलुक लोगों में डेबलप होगा।

आपने विजयवाड़ा में टी. बी. रीले सेन्टर दिया उसके लिये धन्यबाद। कोस्टल क्षेत्र में तेलगू भाषा बोलने वाले लोग अधिक हैं, वह हिन्दीं और अंश्रेजी नहीं समक्षते । इसलिए आंधप्रदेश्र में जो टी. वी. रिले सेन्टर्स हैं वहां से तेलगू प्रोग्राम दिखाने की सुविषा देनी चाहिये। आजकल तो हैदराबाद से तेलगू में न्यूज भी दे रहे हैं, मेरी मांग है कि प्रादेशिक भाषा के ही प्रोग्राम ज्यादा दिये जाएं जिससे गांव के लोग उनको समझ सकें, इस बारे में अपको सोचना चाहिये ।

मैंने प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी को पत्र भेजा था अपपने हमें टी. वी. रीले सेन्ट्र तो दिग्या, लेकिन साथ ही प्रोडक्शन सेन्टर भी विजयवाड़ा को दें ताकि कुनिपुड़ी डाँस, अन्य लोकल प्रोग्राम और प्रान्त में जो प्रगति हो रही है टनका प्रोडवशन भो वहां हो सके और लोगों को दिखाया जा सके। प्रोडक्शन सेन्टर पर जो खर्चा होगा वह् आपको लाइसेंस फीस से मिल जाएगा । सरकार को प्रोडकशन सेन्टर देने में कोई नुकसान नहीं होगा। हृमारे यहां डांस ट्रप्स, सिनेमा ऐक्टर्स बहुत हैं, वहां कसा की कभी नहीं है, कुषिपुड़ी डास वहाँ का मशहुर हैस है इन सबको बढ़ावा देने के लिये और लोगों को दिखाने के लिये विजयवाड़ा को प्रोडक्शन सेन्टर बनाया जाय ।

इसी तरह से टी. वी. सेट्रूर्स का प्रोडकशन ज्यादा होना चाहिये और खास कर पोटेंबिल संट्रस्स ज्यादा बनने चाहिये। जब प्रोडकशन

उ्यादा होगा तो दाम कम होंगें। उस समय ज्यादा लोग जैसे रेडियो सुनते हैं, वैसे ही टी० बी० भी देख सकते हैं । पोटिबल टी. बी संट्स आजकल आ रहें हैं, उन्ह्ह आपको एनकेरज करना होगा। जिस प्रकार लोग ट्रांजिस्टर लेकर जाते हैं और जहां जाएं वहाँ सुनते हैं, उसी प्रकार लोग टी. बी. के प्रोग्राम भी देखेंगे । सारे देश की एकता के लिए, ने शनल आउट.लुक को बढ़ाने के लिये, सारे देश के प्रोग्राम देखंने के लिये लोगों के दिमाग में यह होगा कि भारत देश एक है । नहीं तो यह होगा कि हर प्रान्त सोचता है कि हमारा प्रान्त बड़ा है । अगर सारें प्रन्तों के प्रोग्राम एक टी. बी. पर देखते हैं तो लगता है कि भारत देश के भिन्न भिन्न प्रान्त हैं और भारत देश एक है। एक ही नारा उठाने के लिये हमारी टी. बी. अचछछे साधन बनते हैं। कलर टी. बा. एसेंशियल है, उसका में समर्थन करती हूं।

एक सुझाव यह है कि एजूकेशन और कल्चर के पास बहुत फंडज़ हैं। सारी एजूकेशन इं स्टीटूयशन्ज में अगर संट्स लगाये जायें तो उनको बच्चे देखेंगे और उनके दिमाग में यह आयेगा कि हमारे अगले प्रदेश के लोग कससे करते हैं। इसलिये हरेक ₹कूल में इस तरह के पोग्राम पहुंचने चह्टिये ।

हमारे मिनिस्टर साह्त ने जो डिमाँड्ज रखीं हैं, उनका में समर्थन करती हूं और जा सुझ्झाव मैने दिया है, उस बारे में आप विचार करेंगे, ऐसी अाशा मैं अपपसे करती हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति महोदय, आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। मक़्ाभारत काल में उस समय के सम्गाद् ने पूछां :-

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेशे समेवता युकुत्सव :
मामकाः पाण्डवाश्चैत्र किमकुर्वत्त संजय ।।

आज भरं यही हाल है। अाज के सम्र्राट् पूछ रहे हैं भगत जी से :- .

राजनीति क्षेञ्रे कर्तख्यक्षेडो<br>समवेता युयुत्सव:<br>सत्ता: बिपक्षश्चैव किमकुर्वत

भगत: महाशय: ।।
देश में क्या हो रहा है, देश की स्थिति क्या है, इसका वर्णन सम्याट् को स्ययं पता नहीं होसा, क्योंकि वह स्वयं अपनी आंस्न से नहीं देखता । जो अपनी आंख से नहीं देखता वह्ह औरों से पूछता है । अप जनता की ओर से इस प्रजातंत्र में उसकी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम हैं और उस माध्यम का ठीक ठीक प्रकार से उपयोग हो, इसकी आश्वस्ति जनता को चाहिये । इस आश्वस्ति कों देने में अप †कतने सफल, विफल हुए हैं, यह हमारे मिश्रों ने कहा है। यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है । इस माध्यम का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। इस बात को देखने की आवश्यकता है ?

हम दूरदर्शन का विस्तार कर रहे हैं, आकाशवरण्ण के कार्यक्रमों में और विस्तार करने की हमारी योजनाएं है, उनको हम पूरा करना चाहते हैं। यदि हम वास्तव में कुछ करना चाहते है तो वह सिस्टम ओर वह प्रणार्ला, जो सबको प्रतिनिधित्व दे सके, सबका बात का कहा जा सके, ऐसे उपाय होने चर्हियें। सिस्टम अपने प्रकार से बो चलता है, आव रहे हैं तो चलता है, उससे पहले जो रहे होंगें। उन्होंने चलाया होगा और अपके बाद भी चलता रहेगा परन्तु इस प्रणाली में गुणाह्मक आधार पर कंसे सुधार किया जा सकता है, यह आपक प्रयास होने चाहियें। यह् अपेक्षा हम आवसं करते हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता है। ज़ो देखा है, उसको ठीक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए।

यह चापलूस क्षैर जी-ह्ठुजूरी करने वाले लोगों का जमाना है। ऐसे लोगों को जल्दी स्थान और अवसर मिल जाता है। सच्चे और ईमानदार लोगों की अभिव्यक्ति समक्त होती है। उनकी उपेक्षा होती है। इसलिए अाज कला, साह्हिएय और संगीत के केत्र की जानी--मानी हस्तियां दूरदर्शन और आकाशवाणी से दूर हैं।

अकाशवाणी और दूरदर्शन जन अभिव्यंषित और जनता को शिक्षित करने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उनके स्तर को ऊंचा करने के लिए यह आवश्यक है कि साहित्य और संस्कृति के स्यातिप्राप्त लोगों को सहयोग देने के लिए अग्रहपूर्वक अमंत्रित किया जाए। ऐसे स्वाभिमानी लोग स्वयं सरकार के पास नहीं आएगे । ऐसे सभी लोगों को अकाशवाणी और दूरदर्शन में अवसर देने चाहिएं, ताकि, देश के लोगों को मालूम हो कि इस विधी में जानकर लोगों की कमी नहीं है।

उत्सवों के अवसर पर प्रशसंगिक कार्यकम प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे उन उत्सवों की गरिमा बढ़े और राष्ट्रीय चेतना जाप्रत हो। में जानना चाहता हूं कि इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर जो पिकचर दूर बर्शन पर दिखाई गई, वह प्रासंगिक नहीं थी। क्या इन कार्यंक्रमों का मानिटरिंग करने की कोई व्यवस्था है या नहीं ? इस तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक है । अभ अदमी रोजी-रोटी के संघर्ष में जूम रहा है उनको टी वी या रेडियो की आवश्यकता दोयम होती है उनके सामने सब से पहले रोटो की आवश्यकता होती है और वह्ह आवश्यकता पूरी होने पर ही वे संस्कृति साहित्य और संगीत की तरफ घ्यान वेते हैं। देश की बहुसंख्यक जनता आजीविका की तलाश में लगी रहुती है और उससे अवकाए मिलने पर ही किसी दूसरी तरफ उसका ध्यान जाता है। ऐसे लोगों को भी उत्साह और केतना मिल सके, ऐसे कार्यक्रम बनाने से ही इस सशक्त माध्यम से लाम हो सकेगा ।

मालवी में कहावत है : "बोलवा वारा कातो बुरा विकी जाए, और नी बोलावा बारा की जुआर धरि रह जाय", 1 इसका अर्थ यह है कि जिसका प्रचार-प्रसार उ्यादा हो, उसकी बेकार से बेकार चीजें मी बिक जाती हैं और जो ठीक ठंग से प्रचार नहीं करता है, उसकी अच्छी से अच्छी चीज मी घरी रह जाती है । में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके इर्व-गिर्द जो लोग उनकी प्रशंसा का वातावरण बनाए हुए हैं उनको वह छांट दें, ताकि अच्छे लोगों को अवसर मिल सकें।

आकाशबाणी और दूरदसंन को स्वायत्तशासी कार्पोरेशन के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, किन्तु सत्ता में बंठे हुए लोग सोचते है कि कहीं ऐसा करने से उनका अपनी बात कहने का अवसर ही समाप्त न हो जाय। इस संशय के कारण वे इन संस्याओं को स्वायस्तता देने का निश्चय नहीं कर पाते हैं । वास्तव में इस वारे में निर्णय करने में किसी को संशय नहीं होना चाहिए। सत्ता इस का दुरूपयोग कर सके इस प्रजार की बात कहने का भी कोई अबसर न हो इसलिए जलरी है कि इस का कारपोरेशन जसे जापान में है, त्रिटेन में हैं, श्री लंका में है, उसी प्रकार का हन हिन्दुस्तान में भी बनाएं। में अाप से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर अप विचार करें और निर्णय लें। नयी बात करने के लिए साहस की आवश्यकता हैं। उस साहस का आप परिचय दें यह बात सही है कि उस के कारण अपनी बात कहने का जितना अवसर आप अभी तलाश करते हैं वह नहीं मिलेगा, किन्तु यह एक अच्छा कद्षम है जो आगे अाने वाले समय के लिए, सब के लिए ठीक और उपयुक्त होगा। वह मेरा सुझाव है, आप इस बारे में जरूर विचार करें ।

[^1]भी सत्यनारायण जटिया : रंगा साहब, आप तो हमारे बडे बुजुगं है, में आप से अर्ज करूंगा कि मेरे तो ये अपने बिचार हैं, आप से और सदन से मुक्षे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं और अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। भगत जी से मैं सीधी बात कह सकता हूं ऐसा मुझे विश्वासहै। वह सुनते हैं मेरी बात और उस पर विचार भी करते हैं, यह भी मुद्ने विश्यास है । इसलिए में ये सारी बाते व्यक्त कर रखा हूं।

दूसरो बात मुक्ने यह कहनी है कि आप ने जो यह "टो. वी. नेट वर्क" का काम शुरू किया है, दू रदर्शन के विस्तार का काम प्रारम्भ किया है, 70-75 प्रतिशत लोगों तक टी वी की बात पहुंचाना चाहते हैं वह पहुंचाइए। कित्तु अभी भी देश के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां पर दूरदर्शन पहुंच नहीं रहा है। उन स्थानों को कर् करने की दृष्टि से बिभिन्न स्थानों से हाई पावर ट्रांसमिशन के मध्यम से इस प्रसारण का अधिकाषिक लाभ अवरय देना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी अनेक जिले बाकी रह गए हैं, उन को छोड़िए नहीं। मढ़दसरर जिलाजो एक महत्वपपूर्ण जिला है वह छूट गया है। उज्जेन में भी अभी तक टी वी का लाभ नहीं मिल रहा है । वह संसकृति और शिक्षा का केन्द्र रहा है, आज ही नहीं, विक्रमादित्र और कालिदास के जमाने से रहा है और सांदीपनि अरश्रम में कृष्ण चिक्षित हुए हैं। ऐसा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थान वह है । उज्जैन संभाग का प्रमुख स्थान है। इसलिए उज्जैन के बारे में आप सोचें। अपप ने बहुत से लोगों को आएवासन दिया है और घन्यवाद भी लिया है। मुके भी आप एक अवसर दें कि में भी आप को घन्यवाद कह सकूं और आप इसका गर्व महसूस

कर सकें। इसलिए उज्जंज में में ने को टी वी की मांग की है वह दीजिए। अकाक्षवाणी केन्द्र स्वतंत्र रूप में स्वीकृत कीजिये। वहां संस्कृति और साहित्य अप को देसने को मिलेगा। यह केबल मेरा सुझ्शाव मात्र नहीं है, बहुत विचार करने के बाद और किसी आधार पर में अपनी मांग प्रस्तुत कर रहा हूं। में चाहूंगा कि आप इस पर सोचें ।

छोटे समाचार पत्रों की संख्या अधिक होगी किन्तु वह जनता के पास पहुंघने के एक बहुत बड़ा माहयम है। बड़ अखबार पढ़ने वाले पाठक-गण की अपनी निधारित संख्या होगी लेकिन छोटे अखबार भी नढे जाते हैं । अाम अदमी चाय की, पान की और दूसरी दुकानों पर जगह जगह पढ़ता है। उन को प्रोल्साहन देने के बारे में आप ने क्या नीति बनायी है ? विशापन के बारे में कहा जाता है कि विज्ञापन की अपनी नीति है । किन्तु उस में भी देखने को मिलता है कि जिन की पहुंच होती है उन का सारा मामला ठीक हो जाता है, जिन की पहुंच नहीं होती है वह परेशान होंते है। यह मैं पहले ही कह चुका हूं। इसलिए छोटे समाचारपश्रो को विकसित करने के ऊपर आप को ध्यान देना चर्टिए ।

छोटे समाचारपत्रों के साथ ही भाषायी समाचार एजेंसिर्यों के साथ या हिन्दी समाचार एजेसियों के साथ जो स्थिति बनी हुई है वह काफी दुदैव या दुभांग्य का कारण है। यह बात ठीक है कि आपने कुछ अच्छे निणंय लिए है किन्तु अभी तक जो कुछ हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है। भाषायी समाचाए एजेंसीज जिस में हिन्दी का एक प्रमुख स्थान है, समाषार भारती या हिदुस्तान समाषार, ऐसी एलेंसियां रहीं हैं जिन की व्यवस्था हमेशेा विगड़ती रही । सरकार उन की मदद करती रही फिर भी बिगड़ती रही। विगत समय प्रश्षासक कहीं नियुक्त किए। प्रशासक तानाशाह हो गए। वे किसी की वाजिंब बात को सुनने को तैयार नहीं है ।

कमंचारियों ने मांग र्ली उन की कोई सुनने वाला नहीं। जिस प्रकार एक अंग्रेजी समाचार एजेसी ने हिन्दी समाचार एजेंसी के क्षेत्र में प्रवेश किया है ऐसे ही अन्य लोगों को आप प्रोश्साहित करें जिस के वारा हिन्दी का जो उपेक्षित क्षेत्र है उस में कुछ्छ प्रगति हो सके ।

प्रेस कमीशन ने अपनी सिफोारिसों में जो कहा है उसकी सिफारिशों के बारे में आप ह्यान दीजिए। में चाहूंगा कि ये जो एजेंसियां अज़ वर्तमान में विष्यमान हैं उन पर काफी कर्जा है, वह डूबनें की स्थिति में हैं, वह कब समाप्त हो जायंगी कहा नहीं जा सकता । अब सरकार ने उसं को अपने हाथ में ल्ञिया है सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि उन को दशक सक्षक बनाने की दुष्टि से काम करें।

संसद समीक्षा की रिपोटिग का कुछ लोगों को अवसर अवश्य मिला है परन्तु बहुत सारे लोग अकलीवंचित हैं। अाप यह देखें कि संभी को स्थान मिले । बहुत से पत्रकारों को विगत वर्षो में अवसर नहीं मिल पाया है, अप उन्हें भी अवसर दें।

अन्त्त में में यह कहूंगा कि में ने जो सुक्षाव दिए है उन्हें आाशा है आप मानेगे बौर यह्र सिद्ध कर देंगे कि आप हिन्दुस्तान की सही तस्बौर प्रस्तुत कर रहे हैं । धन्यवाद ।

बी काली चरण शर्ग (भिन्छ) : सभापति महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मागों का समर्थन करता हूं । इस मंत्रालय के अंदर मंत्री जी ने 70 प्रतेशत आबादी को अगले वर्ष तक प्रचार के माध्यम में लिया है, यह बहुत खुशी की बात है। इस में हमारे देश की जनता को काफी लाभ होणा 1 मेरे कुछ सुझ्षाव हैं जिन को मै रखना वाहता हूं। अाप - अगर चाहें तो रेडियो के द्वारा हमारे देक्ष में बेती की नयी नयी योजनायों, नयी-नयी टेकनीकस का कार्फी प्रष्ठार कर सकते हैं। यब्षपि

अाप का विभाग इस सम्बष में काफी प्रचार कर रहा है लेकिन उस में अभी बहुत सुधार की गु जाइश है ।
14.59 hrs.
[SHRI SOMNATH CHATTERJI in the Chair.]

कब बीज वोना चाहिए, कब जुताई करनी चाहिए, कब गर्मी की जुताई करनी चाहिए, कब खेतों को पानी देना चाहिए, कब कौन सी दवा छिड़कनों चाहिए, इन तमाम बातों के प्रचार की व्यवस्था खेती के सम्बंध में होनी चाहिए। साथ ही नग्री तकनोकी पढ़ाई का इंतजाम ग्रामीण तरिगाज में जहां अचछे मास्टर, अचछछे विद्धान शिक्षक नहीं है, वहां रेडिगों के माध्यम से कर सकते हैं। इस के लिए भी उस में सुधार की काफी गुंजाइश है । हमारे बहुत से योग्य डाक्टर और वैद्य जो बताते हे वह्र भी रेडियंा के द्वारा प्रचारित कर सकते हैं । इस तरह से छहुत अच्छी-अचकी सूंचनाएं ग्रामीण समाज तक पहुंच सकती हैं। इसके लिए भी मंत्री जी को समन्व्वय स्थापित करना चたिए ।

फील्म्स के बारे में अाप का जो संशर बोर्ड है वह् ऐसी फिल्मों कों दाम करना है जां आज समाज में हमारे वच्चों के निए और बहुत साने लोगों के नित् अच्छी चीज नहीं है ।

### 15.00 hrs.

समाज में उन से कोई अच़्छा प्रचार नहीं होता है । इस में सुधार की गुंजाइश है, इसलिए इस में सरूती करनी चाहिए ।

एक बात मे विशेष हूप से कहना चाहता हूं जहां अप अगले वर्ष तक 70 प्रतिशत आबादी को प्रचार-माध्यम सं जोड़ रहे हैं. कहां मध्य प्रदेश इस में नहीं आ रहा है । हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सब से बड़ा प्रदेश है, उस निसाब से इस योजना के अन्तर्गत हमारा एरिया कवर नहीं होता है । मैं मंत्री जी से विशेष रूप मे अनुरोध करूंगा - हमारे मष्य प्रदेश में भी टी. वी. के कुछ सेन्टर्स बढ़ाइये, कुछ हाई शक्ति

के और कुछ लो-झक्ति के सेन्टर्स बनाइये। ग्वालियर में आप ने जों टी. वी. का सेन्टर खोला है, उस में उच्च शक्ति का ट्राँस्मीटर लगाड़ये जिस से ग्वालियर के पड़ोस के जिले भिण्ड और मौरैना भी लाभान्वित हो सकें। यदि ऐसा सम्भव न हो तो भिण्ड में नया टी. वी. सैन्टर खोलें। मै इस सम्बन्ब में अाप के कक्ष में भी अप से कई् बार मिला हूं तथा आप ने विचार करने का आश्वासन दिया था। मैं उध्मीद करता हूं कि आप हम को ऐसा मोका अवश्य देंगे जिस से हम लोग भी आप को इस के लिये धन्यदाद दे सकें ।

एक निवेदन यह है कि इन प्रचार माध्यमों को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनएँये। कार्यंक्मो का कुछ ऐसा समन्वय होना चाह्टिये जिस से सभी डिपार्टमेन्ट्रस की सूचनायें, जैमे सिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज के लिए जो आवश्यक बातें हैं उन का इस प्रचार माध्यम से ज्यादा में ज्यादा प्रचार हो सके। दो- तीन दिन पहले में वृंदाबनन गया था । जैसा अभी डागा जी ने कहा था, आप की तऱफ से गाइड-लाइन्ज न होने की वजह् से कलैक्टर्स अपर्ना मर्जी से या ॠ्रभादशाली लोगों के प्रभाव में आ कर ऐसीऐसी जगहों पर सिनेमाघर बनाने की इजाजत दं देते हैं जहाँ जनता उन को नहीं चाहती है। जंसे बहुत से धार्fमक स्थल हैं या जहाँ की जनता चाहती है कि वे स्थान शान्ति-स्थल बने रहें, वहां सिनेमा की जरूरत नहीं है वहां सिनेमाघर बनाने की ह्जाजत दे दी जार्ता है.। में चाहता हूं कि इस के बारे ईं गाइड-लाइन्ज दी जांय• कि कहाँ-कहाँ पर सिनेमाघर बनाये "जा सकते हैं

इन शब्दों के साथ में इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।
*SHRI S. T. K. JAKKAYAN (Periakulam) : Mr, Chairman. Sir, on behalf of

[^2]my party the All India Anna Dravida Munestra Kazhagam, I rise to say a few words on the Demands for the Grants of the Ministry of Information and Broadcasting.

The All India Radio and the Door Darshan are giving prominence to new 20Point Programme and to the achievements of the Government of India. We have the federal system of demoracy working in our country. It must be borne in mind that the Staje Governments also are working for the good of the common people. The achievements of the State Governments must also find a place of importance in the working of AIR and Door Darshan. I do not object to the prime importance being given to the pronouncements of our hon. Prime Minister Her commitinent to the good of the country has to be highlighted by AIR and Door Darshan. At the same time the Chief Ministers of the States are also committed to the good of the common people. For example, the nutritious meals scheme being implemented by our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivar Thiru MGR, whose entire life is a saga of sasrifice and whose dedication to the common good is in no way lesser than that of our hon. Prime Minister, should be given importance by All India Radio and Door Darshan. This nutritious meals scheme has been commended by no less a person than Mother Teresa, the living embodiment of humanism in the world The international experts have acclaimed this scheme. Yet our All India Radio and Television have not considered it worthwhile to broadcast the good features of this scheme.

Some months back the Chief Minister of Andhra Pradesh was refused permission to broadcast over AIR. A few years baek even our Chief Minister, Dr. MGR was refused such a permission. Recently the party affiliations of the Members who were elected to Tamil Nadu Jegislative Council were not annouced correctly by the All India Radio. Our Chief Minister brought this to, the notice of Informa, ion and Broadcasting Minister. It is unfortunate that the names of South Indians are not oven properly pronounced over All India Radio and Television. This is not conducive for inculcating the spirit of national integration. The authorities must give adequate training
to the announcers and Broadcasters over AIR in this matter.

Sir, the commercial broadcast from Madras AIR cannot be heard in the adjacent city Chenglepattu. The Tamil news broadcast from Delhi cannot be heard in Madras. But the Tamil news broadcast from BBC, Voice of America and from China can be heard all over the country. It is very necessary to instal high frequency sets in all our AIR stations.

Sir, the English newspaper called NEWS TODAY is published from Madras. This is a popular newspaper. . The rate of Central advertisement given to this newspaper is not even $50 \%$ of the rate of similar Central advertisement being given to The Hincu which is also published from Madras. I do not understand why this kind of discrimination should be practised by I and B Ministry between the big newspapers and the small newspapers. Similarly, the publicity advertisements from central public sector undertakings and from the public sector banks are not being given to the small newspapers. I demand that the small newspapers should also get the same rate being given to large. newspapers for central advertisements. The small newspapers should also be given the advertisements of central public sector undertakings and from public sector banks. I have to refer to another important issue. The Central Government gives all incentives and encourasement to the newspapers supporting the ruling party's policies and programmes. This is also not good for the growth of democracy in the country. The Centre must end this kind of discriminatory approach to the Fourth Estate of the country. All the newspapers, whether big or small, belong to the Fourth Estate.

In my parliamentary constituency of Poriakulam, the high power TV Transimitter is to be commissioned at Kodaikanal. The work here is getting inordinately delayed. As an elected Member of this area, I went to the Office of Director here to find out the reasons for this delay. I am sorry to say that I was not given the elementary courtesy of being given the reasons for this delay. Some half-hearted reasons were given to me. I wish that the Officers of the

Government are more responsive to the representatives of the people. I want that the work at Kodaikanal should be expedited. Similarly the work of construction of AIR station at Madurai the next biggest city in Tamil Nadu after Madras should also be speeded up.

Sir, the censoring of films is net limited to obscene depictions in films. The censoring should be extended to wanton destriction of public property, violence, kidnapping, looting of banks etc. which undermine the social values of our country. Such censoring should also be extended to newspapers given to spread of such news. Indian film industry is topmost in the world, with several hundreds of crores of investment. Today the film industry is facing the threat of video piracy. The film industry must be saved by stopping the video piracy through statutory means. In our country the theatres are concentrated in metropolitan cities and towns. The rural areas are completely neglected. I suggest the constitution of a separate organisation for the construction of theatres in rural areas, where $70 \%$ of our population lives. With these words I conclude.

SHRI P. NAMGYAL (Ladakh) : Mr. Chairman, I take this opportunity to support the Demands for Grants of the Ministry of Information and Broadcasting. At the outset, I must congratulate the Minister in charge and officers and staff of Doordarshan and Akash Vani for giving much improved programmes both in Doordarshan and AIR, particularly so when for the first time unprecedented expansion of TV and radio has been taking place in such a very short time.

As far as the Report of the Ministry circulated to the Members is concerned, it will be seen that as many as 118 low power transmitters are to be set up during the current financial year and in additional to them, some high power TV transmitters as well. Similarly, at present 89 per cent of the population has been covered under the radio and by the end of the Sixth Five Year Plan some 95 per cent of the population is proposed to be covered. This is not an ordinary acheivement; it is a very big achievement, I think. There has been a lot
of improvement in the programmes of Doordarshan as well. They have started telecasting many new programmes of national character depicting the culture, languages, dances, songs, plays and various other activities of the people living in different parts of our country. Many similar programmes for promotion of national integration have also been shown or broadcast frequently over the TV and radio respectively. Such programmes will go a long way in promoting communal harmony and national integration and preserving cultural heritage of our country which is thousands of years old.

Sir, I hundred per cent agree with honourable Mr. Mool Chand Daga-he is not here-about the radio coverage. We found that Opposition parties have been given too much publicity both over the radio and on the TV. particularly in respect of coverage of news. So, you will agree with me that in such a case I feel coverage should be given proportinate to the strength of different parties in every respect. Most of the time you will hardly find the coverage of Ruling Party Members whether it is in Parliament or outside. So, I request the Minister in charge of this Ministry to see to it that fair percentage of coverage should be given to every party in proportion to their strength in the House and similarly outside also.

Sir, I refer here particularly to the news and other programmes which are broadcast over Radio Kashmir in Srinagar, Radio Kashmir in Jammu and Radio Kashmir in Leh. You will always find publlicity of Dr. Farooq Abdullah and nothing else in that programme. Every time, whether it is TV or radio coverage, people feel that the radio there is only for Dr. Farooq Abdullah and his Natoinal Conference Party and not for other Parties and and people. You have to see to it. You have to look into it and fair coverage has to be given to all, as I stated earlier.

I would fike to mention something about the T.V. and radio programmes of my Constituency.

I am grateful to the hon. Minister Incharge of Information and Broadcasting
for keeping in the current year's programme for opening two low power T.V. trans-mitters-one in Leh and the other in Kargil District of my constituency, My submission in this behalf is that the work should be started right now. You must be knowing that the working season in my areas is very limited and a very short one. Unless you start works rigat now, you may not be able to complete the work and you cannot fulfil your promise. I would request you kindly to see that the work for setting up of the low power transmitters at Leh and Kargil should be started immediately.

The condition of equipments of the All India Radio at Leh is not only bad, but horrible also.

The record playe: of the studio had broken down a year back. The announcer has to play record with the help of hand by rotating the machine. This is something really unfortunate. No one takes care of that situation.

Similarly, tape recorder which usually records peoples view, interviews and other things, supplied to staff is also in broken condition. Sometime it does not work. Sometimes it so happens that many important speeches of VIP are skipped because the machine does not work.

The building's condition is also not good.

Last year also I raised the issue of latrine for-staff. I was told that some temporary measure has been taken. What did they do? They fixed four poles at a place, dug out a pit, put some gunney bag around the poles. Samething as is done in an army temporary camp has been done there. It is really unfotunate. You have to see to that immediately.

The All India Radio has a very weak medium wave transmitter. This cannot cater to the entire region, in view of the large area. During the day time it can cater to distance upto 30 to 40 kms . I have been requesting earlier for setting up and commissioning of a short wave transmitter. This will also be very useful for
countering a very strong propaganda being broadcast by the so-called Azad Kashmir Radio and also Radio Beijing. Our people understand both the languages of Tibetan and Balti, more or less, we have the same dialcot. We have to counter the propeganda made by those people. But our Radio station cannot cater to our own people. So, my suggestion is to have a iatgh-power short-wave transmitter so that not only the people living in our area but also for those who are living on the other side can also hear our programmes and our views. This will also counter the strong propaganda being made from the other side.

With these few words, I support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Information and Broadcasting.

1 also thank you very much, hon. Chairman, Sir for giving me time to participate in the debate.

धी रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी मैंने नियम 222 के अनुसार अकाशवाणी की पक्षपातपूर्ण नीति के विरुद्ध 27 मार्च, 1984 को मर्यादा भंग का प्रस्ताव पेश किया था । माननीय अध्यक्ष महोदय ने मामलों की छानबोन करवाकर आवश्यक कार्यवाह्ही करने का आश्वासन दिया या। मुक्षे उनके सचिवालय से अएकाशवाणी के अण्डर सैक्रेटरी श्री पी. एस. टोकस द्वारा दिए गए जबाब की प्रतिलिपि कल 16.4.84 को मिली।

मैंने आकमवाणी की ओर से भंजे गए जवाब को घ्यान से पढ़ा है। जवाब बह़े ही सपाट और गलत ढंग से देने की कोशिश की गई है। कहते है कि जवाब को मंत्रो महोदय ने देख लिया है और उनकी स्वीकृति प्राप्त है। यह्ह और भी आश्कर्य की बात है।

इस कम में मैं अपने मर्यादा भंग के प्रस्ताब का निम्नलिकित उद्धरंण सदन के समक्ष रखनां सामयिक मानता हूं । मैंने लिखा था।
'"सूचना और प्रसारण मंश्री को 1.3.84 को मैंने एक पत्र लिखा जिसकी प्रतिलिपि अपके पास (लोकसभा अष्यक्ष) भी भेजी। उसमें आम बजट की प्रतिक्रिया के सन्बन्ध में निनें उल्लेख किया था । 29.2.84 को पौने नौ बजे रात्रि में आम बजट पर दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं प्रसारित की गई । मैंने हिन्द्धा समाचार बुलेटिन सुना था। उस में जनता पाटीं के सर्वश्नी मघु दण्डवते और रामविलास पासवान भारवीय जनता पार्टी के सर्वश्री अटल बिहारी बाजपेयी और सतीश अग्रवाल, डी. एस. पी. के श्री हरिकेश बहादुर और कांग्रेस के कई सांसदों की प्रतिक्भियएं प्रसारित की गई थीं । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, लोकदल तथा अन्य दलों की प्रतिक्रियाओं को क्यों दबा दिया गया ? क्या इसे पक्षपातपूर्ण नीति नहीं कहा जा सकता ?

मेरे इस प्रश्न का जवाब आकाशवाणी के अधिकारी महोदय ने देने की कृपा नहीं की । ड़से वह़ आसानी के साथ नजरअंदाज कर गए। ऐसा क्यों ? उन्द्रोंने एक. दसरा जवाब दे डाला। उनका कहना है कि 1.3 .84 को 8.10 बजे सबंरे के बुलेटिन में निम्न सदस्यों की प्रतिक्रियाएं प्रसारितरकी गई -

1) श्री नीरेन घोष, सी र्पा एस
2) श्री सतपाल मलिक-लोक दल
3) श्री आर मोहनरंगम-ए आई डी एम के
4) श्री के पी उन्नीक्टषणन-कांग्रेस (एस)
5) श्री चन्द्रजीत यादव-जनवादी

इस प्रसारण में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम का कहीं उल्लेख नहीं है ।

श्री टोकस ने यह भी लिखा है कि आम बजट्ट पर 29.2 .84 को 10.20 रात्रि के प्रसारण में निम्न व्यक्तियों को आम बजट पर प्रतिक्रियाएं प्रकाशित की गई -

1) श्री सत्यसाधन चकवर्ती-सी पीं एम
2) श्री आर मोट्नरंगम-ए आई डो एस के
3) श्री आर रामकृष्णन-ए आाइ डी एम के
4) श्री ए जी कुलकर्णी -कांग्रेस (एस)
5) श्री के पी उन्नीकृष्णन - कांप्रेस (एस)
6) श्री बी वी अब्दुल्ला कोया-मुस्लिम लीग
7) श्री चन्द्रजीत यादव-जनवादी
8) प्रो. संफुट्दीन सोज-नेशनल कांग्रेस

इस प्रसारण में भी सी पी आई का उल्लेख कहीं नहीं है। फारवर्ड बलाक, आर एस पी के किसी प्रतिनिधि को प्रतिक्रिया भी नहीं दी गई । इस पक्षपातपूर्ण नीति नहीं तो और क्या कहा जा सकता है ? कुछ दलों के प्रतिनिधियों का प्रसारण तो बार-बार किया गया जो उपर दी गई तालिका से स्पष्ट है।

अपने मर्यदान-भंग के प्रस्ताव के एक और अंश को मैं यद्टां उद्धृत करना चाहता हूं जा इस प्रकार है --
"शून्य काल में बहुत सारे लोग लोक महत्व के प्रश्न उठाते हैं, पर कुछ खास लोगों के नाम की ही चर्चा संसद समीक्षा में की जाती है । अन्यों की नजरन्दाज कर दिया जासा है। कल की ही बात लीजिए । रिजर्व बंक द्वारा पशि्चम बंगाल सरकार के चैकों के भुगतान के बारे में मार्स्सवादी श्री सत्यपाल घत्रवर्ती तथा कुछ अन्य सदस्यों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री इन्द्रजोत गुप्त और रामावतार शास्त्री, फारवर्ड ब्लाक के भी चित बसु, जनता पार्टी के प्रो० मघु दंडबते ने जीरी आवर में सवाल उठागय। परन्तु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और फारवर्ड के प्रतिनिधियों का नाम संसद समीक्षा में नहीं लिया गया। श्री राम विलास पासवान ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा था । फिर

भी उनके नाम का प्रसारण किया गया। लगता है कि उन की धौंस अककाशबाणी वालों पर ऐसा है कि उमकर भूत उन पर चढ़ं कर बोलता रहता है जिसंके भय से से कांपते रहते हैं । दूसरी बात है कि बह क्षट से मयादा भंग का
 वे नहीं बोलंज पर भी उनके नामों का प्रसारण कर देते हैं।

मेरी इस शिकायत का जवाब भी आकाशवाणं के अधिकारी ने गलत ढंग से दिया है। उन्होंने डतना कहकर अपनी जबाब देही समाप्त कर दी कि सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्त, रामावतार शास्र्ती और चित वसु की आवाज नहीं सुनी गई जब कि उन लोगों ने तेज आवाज में डक्त सवाल को उठाया था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिस मानर्नीय सदस्य ने इस सबाल को उठाया सक नहीं, उनकीं आवाज संसद समंक्षक के कानों तक कैसे पहूंच गई ?

संसद सर्मक्षकों के लिए सभी माननीय सदस्यों का मान बराबर होना चाहिए। उन्हें सारी बातों की रिपोटिन्ग निष्पक्ष रूप से करनी चाहिए। । सरकार द्वारा यह कह् देने से भी काम नहीं चलेगा fक वे पत्रकार होते हैं। पत्रकारों को तो रिपोटिन्ग मैं और भी चौकस रहना चाहिये क्योंकि उन्हें जनतंत्र का चौथा पाया माना जाता है। मैं भी वर्षो तक श्नमी पत्रकार गह चुका हूं, आज भी मैं दंनिक की जनशक्ति के संप।दक मंडल का सदस्य हूं। इस लिए पत्रकारों की निषपक्षता से में थोड़ा बहुत्त परिचित जहर हूं।

संसद समीक्षकों को समय का अभाब जरूर र्हता है। लेकिन इसका बर्थ यह नह्रीं है कि कुछ लोगों के वाकयों की चर्चा कर के उन्द्रें उणाला जाय और कुछ के केषल नामों की चर्ची कर दी जाय । सभी सौँसदों के निर्वाष्यन क्षेत्रों के लोंग अपंन प्रतिनिधियों के संसद में

कार्यकलापों की जानकारी चाहते हैं । अतः समय की सीमा के अन्दर भी निष्पक्षता बरती जा सकती है व एक माषदंड अपनाया जा सकता है।

इन बातों को और मैं घंती महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि भविष्य में आाकाशयर्ण या संसद समीक्षक तथा पश्रकार निष्पक्षता के सतथ कार्य कर सकें, इसरी उयवस्था करें ।

मैं यह चाहूंगा कि मंत्री बी इसके बारे में अपनरं प्रतिक्रिया इस सदन के समक्ष रसें।

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : Mr. Chairman, Sir, I am all in favour of providing more and more funds for the Ministry of Information and Broadcasting which is playing a role which is very important for our national integration and social development of our masses, a much more important role than what the Education Ministry is able to play.

As everyone knows, the majority of our ; jeople continue to be illiterate even today and those people can be helped more effectively through the AIR and specially the T.V. I am not so very keen that a TV set should be provided in every school, not because I do not want it they way but because of our limited funds available to us. it is more important that a TV set should be provided in every village, first of all, and thercafter in the schools.

In every village, we have got two areas, one where those who belong to the upper casto and who are well-to-do continue to live predominently and the other where the under.priviledged, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other lower caste people continue to live. Whether it is right or wrong for them to go on living in this manner is another matter.

This is the position today in our villages. Therefore, it is better we provide two -separate TV sets for these two areas. If it is not possible due to financial stringency,

Government should take proper care to see that the television set is invariably installed at such a place in the village where the poor, the under privileged would be able to assemble along with women and children with safety, convenience and social, freedom and have the pleasure of witnessing television.

I am not in favour of setting up just at present an autonomous body for the management of these two great social institutions.

If we have had an independent autonomous body, the complaint which my hon. friend Shri Ramavatar Shastri has just now made, would not be having the possibility of being attended to as easily as we would like to. But now we have got this Government. We can take it to task for any ills that we find in its working. But, with an autonomous body, even a powerful Government like the British Government is finding it hard to deal with. The British Government is not able to deal very well with its own so called BBC. The autonomous body tan play, mischicf, if it wishes to, with or without the collusion of the Government. The alibi of the Government would be that it is autnnomous body and that Parliament would not be able to exercise any influence over it.

What is more, we have too much of an atmosphere of social crimes, language riots, parochial qarrels, iactious troubles, geographical violence and, in fact, violence of all sorts.

Under these circumstances, it is better for us to have these institutions unter the direct control of the Government.

Let us make an analysis of the the king of press we have in India.' What sort of daily press have we all along till now? What sort of monthly and weekly press, especially in English and more and more in the regional languages also with even greater tempo, do we find in recent years ? Extraneous influences, not always nationalist or national, have come to play their role in these realms and they have not been playing a consistently constructive and patriotic role. There has been too much trouble by way of distortion of news.

I will give only one instance. Something happened at a temple, the construction of which was not yet completed and which was not considered by outsiders as a temple but yet those who wanted to build it up thought that it was a temple. Something happened there. The very next day there were seurrilous attacks upon the whole of the other community and we had a spectacle of one gentleman now hiding himself in the Gurdwra in Amritsar and, throwing challenge to the rest of the coutry saying that he would take to violence and that he would ask his followers also to use violence in an indiscriminate manner. Even now that kind of appeal is going on. Threats are being made. What is more, some of the Chief Ministers also go on sying that they would meet violence with violence. We have such leaders indulging in such threats. We have the press also, either wholly or part of it or whatever it is, getting at this kind of news and broadcasting it in a blaring fashion. it is time that we should that at least these two institutions, which can be held responsible by Parliament, do not indulge in this kind of unpatriotic, anti-social and unconstructive propaganda, threats, challenges and so on.

Next, I want the T.V. and the AIR to avoid setting bad examples to our growing generation. Murders, violence and other anti-sucial activities that take place in different parts of the country can be reported, but they can be reported in such a manner that young people would - not be misled to following such wrong avenues of life or activitles of life. It is in that direction that the AlR and T.V. have got to be extremely careful, much more careful than the T.V.s in the Western countries. There the young people are immune to such influences much more, any how, than in our country, but our young people are impressionists and there is too much of atmosphere of violence in our social life also today and through the press too. Under these special circumstances, we mnst ensure that our children, our young people, our adults, are provided an atmosphere of harmony, communal harmony, linguistic sympathy, mutual and individuslistic, and a sense of national unity, now tional integration and patriotism, Patriotism may not be popular in the West, it may be considered to be rather prigaish or
reactionary in the Western countries, but in our country it is still a living force, and what is more, it is so nuch more needed here in our country for our people than in the rest of the world. Therefore. these two sreat educational institutions will have to pay a special attention to this. Their artistes-I have all praise for them ; yet I would say this-have been trained in dacades when the American way of presentation of life was very, very popular in our country aiso. I would like to advise them, I would like to plead with them, to fall in line with our attitudes, our national attitudes, and our necessity also for more and more concesion among our own people.

Lastly, 1 am extremely apxious that these two great instilutions should be, first of all, strengthened and developed much further and more rapidly. There, I congratulate my hon. friend, Shri H.K.L. Bhagat, for introducing a new dynamism into this. Wher they go ahead with it, they must see to it that we give more and more importance to the constructive activities that are going on in our country, in various parts of the country, and in various aspects of our social life. In those days, before we became free, whenever we were doing constructive work, there used to be great publicity on the AIR even when the British were here. After the British had left also, for the first 20 years, there used to be quite a lot of emphasis on the constructive work that we were carrying on. But now I do not find that. Constructive work is going on in a tremendous manner : schools, colleges, Universities, Professors, students-they are all carrying on constructive work. In villages I know. under 20 point programme, any amount of progress we are achieving, road-making, bridge-making, development of other communications in our rural areas, educational activities, also adult oducation activities, various Bhajan displays-all these are going on consistently, but most unfortunately, I do not find even one-tenth of the importance that they deserve being given in ethe Press that we are finding before us. Should not these two institutions at least give the necessary importance that is needed for all these activities in order to make up for the loss of importance and the loss of emphasis that they should really get but
are not able to get from the Press in English as well as local languages? We should, and that is why I want the Government and all those great artistes who are behind them to think about it and give the best of thoir talents to publicising all these constructive activities that are going on.

The constructive activities are being developed not by one Party but by all Parties, not only political parties but social institutions and indeed social institutiens are deing twice and thrice as much work as the Government Ministers and Government officers and all these people are doing. They art not being given sufficient financial assistance by the different Departments of the Government. Yet, any amount of constructive work is going on and that ought to be publicised. That ought to be given much importance and publicity and praise on behalf of the nation throunh the AIR and the television-

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTRY AFFAIRS (SHRI H.K. L. BHAGAT) : A large number of Members have participated in this debate ending with our patriarchal Member of Parliament. Prof Ranga. I am grateful to the hon. Members who have taken so much interest in the debate and they have given a number of reactions and a number of susgestions.

I think every Member in this Houseit is quite natural-is keen that we should make a better use of the media-the radio and the TV, films, etc. for a better projection of the picture of the countrythat is, the social picture, the cultural picture, the economic picture, to project the constructive activities, project our good past, project our freedom struggle, project our economic development, project all these things and bring the media closer to the people. I very much appreciate the spirit with which these suggestions have been made. I wish only to say that the media is an institution with which perhaps nobody could be or would be, to my mind, be satisfied, because this is a media which
has got to keep pace with the times. It has to be highly competitive. There has to be originality. There has to be originality. There has to be ininovation and, therefore every time it stends a test. I cannot say that I am satisfied, completely satisfied with what the media is doing. But I have a feling that all these broad parameters and suggestions which have been given by the hon. Members hete are being sort of the projected in our thinking and in our planning and implementaiion. Hon Members may kindly look into what has happened and what is being planned. Perhaps I would say with the utmost respect and humility that 1983-84 has been a year of significant steps taken for not only the hardware expansion of the media but also for the improvement of the programmes and to put the programmes in the live line and in the direction in which the hon. Members have suggested.

I can quite understand and agree. A number of Members have very rightly complained that in spite of this expansion, TV facilities would not be available to some of their areas and some of their districts. They have rightly complained and they are very much justified in asking for it, whether they ask for TV or whether they ask for radio because people want radio and television to be expanded more. All the more television and the expansion programme of the television-for which I must thank the Prime Minister has been welcomed all over the country. It has been welcomed in this !arliament. It has been welcomed by the Chief Ministers and they have written to me. It has been welcomed by zila parishads and various organisations of the common man and the poor people. Wherever we have gone they have praised the television expansion.

Sir, the Prime Minister responded to a popular urge and the expansion programme has thus come about. ' must pay compliments to my friend, Shri Sathe, who is sitting on the beach next to me for having taken great interest in expansion of the programme and extension of hardware and particularly in regard to colour television. When he used to talk of colour lelevision I used to think he has gone mad and today Iam madder. But 1 am glad
what he started is being carried forward not only in terms of expansion of television but also in making this programme colour.

Now, let us imagine what is the dimension of our expansion programme. The total expenses on the expenses programme -- both in terms of hardware and expansion-are going to be of the order of Rs. 233.32 crores. It is not that it is only a special plan of Rs. 86 crores. It is under various categories. Rs. 86.9j crores were the original Sixth Plan outlay but under various categories Rs. 233.32 crores are going to be spent for television expansion, expansion of hatdware and transmitters. This is being done by getting transmitters through our own public sector undertakings. Perhaps in the world history this is most unpreedented expansion of TV programme in such a short time. Even the towers are being made by public sector undertakings. A Special group has been created in the Ministry. The Ministry has been chasing power difficulties in various States. Thanks to the cooperation given by the State governments alomst all the sites have been identified and preparations are affect. I can tell the House that by the end of this year by and large the programme will be implemented and we shall have about 180 centres and relay centres functioning in the country covering about 70 per cent of the population.

Sir, at the same time we need a large number trained personnel. We are recruiting staff and exposing them to training. We are sending them abroad and also training them at our Poona institute. We are organising seminars so that we have people which would mean that we have not only hardware but also that technically we can improve.

Sir, 1 would not like to say that we are equal to the most advanced countries. Certainly we have to improve Television is more or less a recent phenomenon in this country at such a scale but we are taking care to see that television personnel are trained and for that we are taking necessary steps.

[^3]deal with television sets. It is the Ministry of Electronics and Industry. They have taken steps so that a large number of television sets both in colour and black and white are available in this country. They have also given very big concession in terms of cutoms duty and excise duty so that the prices of colour television sets are reduced.

The DeputyMinister of Electronics is on record baving said that after some time the TV colour set will be available round about 6,000 rupees while the present price is more. The price of black and white TV has already come down and we expect this to go down still further. The Ministries concerned are taking care of these things - hardware expansion along with TV sets.

Regarding North Eastern plan, this plan has got its own peculiar feature also. At each station that we put up at the north eastern centre each centre will be equipped with local programme production facilities so that they will be able to make programmes in their own languages and dialects and broadcast them direct. Then along with this there will be special programme production centre which is being set up for this purpose additionally at Gauhati in this plan with the result that north east will be getting programmes locally made, programmes made at Gauhati and programmes on the national hook-up. This is a very significant decision and this will provide coverage $1080 \%$ of the north eastern region.

Now, as far as other border areas are concerned certainly we do not have transmitters etc. with the object of beaming the programmes to neighbouring countries. That is not our intention. If they listen to our programmes, well, we are happy about it. But we do not do anything with that intention. It has happened and it is true that some hon. Members have said that some foreign stations or neighbouring stations and their programmes are listened to by our people. One of the hom Members went to ${ }^{\circ}$ the farthest extent which to my mind was a bit too much, that the people in his constituency at one place do not know the name of the Prime Minister, do not know the name of the President of India, and so on. He was a Member of the opposition. I would say, we should stop this exaggeration.

I am very sorry to say this. He is a Member of Parliament. And if people in one place of his constituency do not know all this, on whom would it reflect? I am sorry that we sometimes talk in exaggerations, in exaggerated termis and we do not try to be objective.

We have caken care of the north cast. We have taken some care of Jammu and Kashmir; we have taken some care of Rajsthan; we have taken some care of UP border. I assure you that Government is conscious of the fact that both in terms of television we should try to strengthen our organisation in border area.

To Shri Virdhi Chandra Jain I want to give a categorical assurance. It is unfortunate that the point he is making is correct and justified I have my full sympathy with him. I wish to help him. But aceording to the plan made so far that area has not been covered by TV and radio. He is right in saying that. Now I am preparing a plas which might be implemented obviouly under the seventh plan. Still I am trying to see whether I can make out something to accept this polnt of view which to my mind, is quite legitimate and I have my full sympathy with him as also with others who have raised the question of border area. We will make efforts to see that we are able to cover our border areas. It is also a fact that according to the criteria laid down, it is not going to be only in the urban area. $70 \%$ of the rural population also will be covered. They will also come within the coverage. That is the position. But at the same time I know that there are number of districts in MP, Rajasthan, Orisea and also Maharashtra (including certain tribal areas) which have not been covered. Similary there is certainly deficiency in that. But as I said it comes to the question of finance, we are doing some exercise so that we can take care of them and we are certainly trying to lay the foundation for our next plan so that these areas can also be covered. The Government is interested in giving $100 \%$ coverage to people in the country. We do not wish to deprive them. And in formulating these plans, some "of my friends have pointed out certain thinge. I would not have reacted in that manner. They said we are not fair, we are not this, we are not that.

If you see the TV expansion programme I wish to tell my CPM friends and especially Prof. Rup Chand Pal who is sitting here Beugal will get 95 per cent coverage while M.P. will get only $40 \%$ coverage. Similarly Tamil Nadu will get good coverage. Andhra will also get good coverage. So we have not thought in terms of having non-congress (I) or Congress(I) ruled States.

We have gone by criteria and we propose to go by the norms and criteria which we have always believed The hon. Prfme Minister herself told me, please take care of the non Congress-I ruled States and see that they are not ignored". That is the principle which we have always followed and will continue to follow.

As far as radio is concerned, I need not go into these details as to how many stations we have and how many are there for the external services, Of course, there are deficiencies. But at the same time, if you take the country as a whole, keeping in view the size of the country, its dimension, the development that is taking place on all sides, 1 would say that we have definitely advanced. So, taking all that into account, the stature of our country today in world politics, our hon. Prime Minister as Chair-person of the Non-Aligned Meet, if you take all these into consideration, even the expansion that we have done in hardware or the improvement that we are making in software, certainly the area deserves to be given more attention and expansion should take place to a great extent. But it all depends on the availability of resources. We are very keen that the media should be expanded. I am very much keen and the Government is very much keen that our voice should reach even America, our voice should be heard in all Port of the world. But that is putting a lot of money into the expansion schemmes. We have done that exercise also and we are doing that oxercise so that in future planning, we can take eare of that. Now, the question is reggarding the availability of transmitters. I am ask the Planning Commission to give more money for this purpose. From where do 1 get the transmitters even if sufficient funds are placed at our disposal?

The Government has very rightly decided not to import the transmitters and get them manufactured from the public sector units, within the country. So, also, in regard to the transmitters, there was a demand that instead of low-power transmitters, our public sector units should manufacture high-power transmitters and there should also be more channels so that variety of programmes can be fed. I hope between July and December 1984. almost every month, 20 or 30 transmitters are going to be installed. This is all regarding Television. So, between July and by the end of tbis year, you will have all these TV Centres coming up and putting out programmes, For this, I must praise the officials of the Ministry. the public sector undertakings and also other people who are working day and night to see that this expansion programme is completed in time. It is a great challenge for us. The Prime Minister told us "this is what the people want and this must be donet." To begin with when I consulted the Ministry officials, they said that it would not be possible. I told the Prime Minister that it might not be possible. But the hon. Prime Minister said 'No, I do not want you to say 'No'. It will have to be bone'. Then I said that it would be done and I assured her that the officials are now willing to do it. So, that is so far as the hardware side is concerned.

Now, coming to the programming part of it, I realised that TV can both be a devil and 'devta'. If the programmes are bad, it will tura out to be a devil and if tbe programmes are good it will transform the nation. Some friends have said that the Government does not have any broadcosting policy. I think Prof. Roop Chand Pal. had mentioned that we do not bave any broadcasting policy. The broadcasting Policy. The broadcasting policy is very much there. It if obvious. It is contained in the guide lines which were issued in 1980. It is contained in the Parthasarthy Committee report which was accepted by the Government. It was said that we do not accept rhe recommendations of the Committes which have been appointed from time to time. In this context, i would say that some recommendations have been accepted and some have not been accepted.

Therefore, it is wrong to say that this Government does not accept the recommendations of Committees that have been appointed by it. It is not necessary to go by each and every recommendation of the Committees. A number of useful recommendations by various Ccmmittees have been accepted. Parthasarthy Committee has gone into this in detail. Parthasarathy Commirtee has gone into this in detail. The report was placed on the Table of the House. If you go through the Report, you will find that it is exhaustive and there are guidelines for the media like "Do these things and do not do those things".

### 16.00 hrs .

be objective politically, and cover like this; project the coonomic development and other thinks like that. All this is mentioned. This Government is very clear and its broadcasting policy has been clearly spelt out.

I would, however, certainly admit one thing and that is my feeling also, that the development of this country, the social and economic picture of the country which need to be projected have not been projected in the manner and to the extent to which we should have done. I share the concern and thinking of the Members and to meet thls precisely we are taking steps. For this a very good suggestion was made by a fow hon. Members, Prof. Parashar, Prof. Ranga and some other hon. Members-if I do not mention the name of any hon. Member, they may excuse me, I have respect for all the Members equally-that we should project the freedom struggle in all its aspects. There have been a number of film documentries on the freedom struggle made previously, and they have been used from time to time ; it is not that there are no documentaries. But still that is not enough. We have a feeling that the struggle for independence of this country was a real peaceful revolution, which was as important as any other revolution in the world. It had its ramifications in the country as also outside. I am very much impressed by the revolutions outside, whether it was Soviet revolution or the French revolution, but I feel that we need to project our own struggle for indopendence and
we have decided to project not only through the documentaries of the FiJms Divisions, through exhibitions and publications, but also through television and radio programmes and I give a solemn assurance to this House that we propose to do this objectively. No side of the freedom struggle will be ignored...(Interruptions).

For this propose, we have set up an editorial board under the chairmanship of Shri Ume Shankar Dixit ; Shri Bhaktavatasalam, Shri Ganga Sharan Sinha, and the two famous historians Dr. Amba Prasad and Dr. Baldev Raj are its members. The editorial board will approve the script, the title and preview the documentary also. We propose to add some more people also to the editorial board. As I said, we bave made it clear that it will be an absolutely objective presentation of the freedom struggle. We have no intention to ignore any leader, any movement...(Interruptions). INA will also come...(Interruptions). I know where the shoe pinches. I might tell Prof. Rup Chand Pal that we have alsp: decided that the documentaries will. be made eventwise, serial-wise bripging in various events, various important things etc., and it would not be only the main themes, all other themes will also be there, whether they were mortyrs, where it was a labour movement, whether it was a rising in the army, whether it was the INA, or the socialists, whoever it was, in whichever way they came into the freedom struggle, or whether it was a kisan movement, all will be projected. The role of newspapers, the role of minorities, the role of Harijans. backwardclasses etc. all this is going to be projected in these documentary films which will be made by eminent people...(Interruptions).

I can understand your differences. I can understand your allergy to the ruling Congress. But why do you become allergic to the projection of Congress till 1947 also as a part of the freedom strngele? Why not? It should be done as it would be done for others. Whe were the people in the Congress? Many of the Members sitting on the other side were part of the Congress, and we have no intention. to ignore anybody ; we wish to project the froedom fighters of each State. We wish
to collect all the songs sung during the freedom struggle : and cassettes will be made and used in the media. The films which we propose to make, will be shown not only on the television, but will also be dubbed into the 14 languages and shown in the 14,000 cinema theatres of our country. This is what we propese to do.

I might add that we wish to project the contribution made by each State in the freedom struggle. For that, I have written letters to all the Chief Miniaters including Mr. Jyoti Basu. I have sought their cooperation, and I have received letters from a number of them, I have asked them to nominate their representatives, so that we can make those films in cooperation with them.

Secondly, with regard to the projection of the social, cultural and economic developments in the country. I might tell Prof. Ranga and others that even as a Minister or as a Member of Parliament, it is not possible for us to see all the programmes we have no time. Thousands of programmes are done by the radio ; I think thousands of programmes are done by television. It is not possible for each one of us to see every programme, and get an impression, in totality.

As a Minister, I also do not get much time to see these programmes. Let me say this frankly, Sometimes, I also say : "This has not been done ; that has not been done." Sometimes I am right ; sometimes when I check up, I find I am wrong. Thiags have been done, about which I do not know. I certainely feel that there is a considerable lot of scope for improvement in the television programmes, and the radio programmes. I feel so; and that is what we are after. This is what we are trying to do. But I do not share the opinion of people who say that the programmes are iubbish, and that they are poor. My impression is, and our research study and indepedence study, show that the programmes have improved somewhat in their national cbaracter, in presentation, in news content, and in bringing in variety. Even about our projectiou-I need not say that ; you know it--we have been praised all over the world ie. about our projection of NAM, of ASIAD, of Space now, and
about the projection of various sportsevents, of CHOGM and various other innumerable programmes. They have been praised by people out only in India, but by people a!l the world over.

It is so about coverage also. I have innumerable letters from common people and their organizations. Important people have lavished praise on them. I know that the Cbief Ministers of some States had some reservations regarding the timings of the national programmes, their conterits etc. You might have seen that we have changed the timings of the national programme: and more time has been given to the regional centres.

One of my friends said: "Permit the Chief Ministers to Project what they are doing in the States." About this, we are very keen. That is exactly what we are doing. I can give figures regarding each Chief Minister coming on the radio They are welcome to do that. We are very keen that the activities of the State Governments should be projected.

I will come to the point made by a friend that it is being used for party puiposes, and for projecting personality etc. How mythical, how totally false, how totally baseless, meaningless and without any ground such allegations are? They are repeated again and again, with no cuntent in them.

Strong words were used by Prof. Rup Chand Pal. I am sorry to say, with due respect to him, that there was absolutely no content in what he said. I will come to him and give specific answer to the point he made.

There are programmes on health: there are programmes on education ; there are some programmes on humour. $J$ called a meeting recently of Indian humour writers. We wish to have programmes on humour. Only two days ago, perhaps yesterday, I had a meeting with representatives of women and children, so that he can have better women's and crildren's programmes. We bad diacussions with the theatre groups, so that we can bring those groups in, and have better
inter-action with them. We have invited professionals from outside for discussions. The Prime Minister herself had one-and a half hour discussion with very eminent professionals from outside to get their opinions, for improving the programmes. This is the attention which we have given.

A committee is already going into programming for science education. A suggestion was givenhero: "All the Ministers are bere ; Why don't you get together?' We have already got together. A committee has been formed in pursuance of a Cabinet decision, under my chairmanship, where representatives of all the Ministries are there. And we propose to project what India has achieved.

I am sorry to say that the public sector undertakings have not made any effort to project what they have achieved. We have asked them to do it. I 'have written to the Ministers. I might add that we are keep to project all the States. Almost on my taking over, I wrote to all the Chief Ministers, and 1 told them : "Prepare a colour documentary on eaeh State. We wish to project it on the national television."

I have written to them. They said, they will make them. We are keen project India as a whole, India in its totality with its rich and varioued culture. We have introduced recently at the behest of the Prime Minister a Telegu bulletin from Hyderabad and a Kannada bulletin from Banglore. We have made, in spite of some difficulties, some interim production arrangement. We are trying to improve our programme production facilities. A number of new programme production centres are coming. We propose to give the same facilities for Cauhati in the Assamese language. We are keen that each language should blossom. In our national programme also, we are trying to give time to each language, as far as we can. Now, in news also, we are keen to project State news. That is why we have now put there a stringer. We are trying to use that. So, our whole concept is to project the unit of India. I request you you to see them. Hundreds of programmes during the last two or three months both on TV and radio have been mounted for national integration. In fact, some of the critic
have written that over-dose is being given. There are some people who say that radie and TV are not doing anything to promote national integation. I have got a large number of letters praising radio and TV for doing a good job, for the national integration. I am not brining the Congress Men on the TV; I am bring my the entire nation, the representatives of the people, the Chancellors, the Vice-Chancellors, Generals, Retired Generals, the teachers and the common men : and the instructions that we guve are that every State programme. you make for 20 minutes and at least onethird should be for commoners, fishermen, carpenters. cobblers, men and women. etc. People from all areas we are trying to bring on the the TV. We havo/given instructions that cultural programmes on students should be taken which are being taken, In various ways, we are trying to do exactly what you have stated. A number of good programmes have come. We have taken some foreign programmes also. Yes, Minister has been popular. This was brought at the instance of the Prime Minister herself. A number of friends say that they do not want the Minister to be criticised : thoy do not want to do this and they do not want to do that. We wish to make the Indian T.V. broadly an Indian T.V. Our foreign content is only 4 per cent ; Our film content is about $\mathbf{2 0 - 2 4}$ per cent-film and film-based progiammes.

Now, about films, strong reactions have been expressed by some hon. members. A few want to the extent of saying that films should be stopped. 'My friend, Mr. Daga, gave his own opinions. Now, I have also got a reaction of the people. There is a thinking in this country where they say that films should not be shown, but the overwhelming mass of public opinion including the educated people feel that poor people are entitled to entertainment ; and good or bad pictures, whatever are availabie, they should be shown; and it is a very popular measure. I do not wat to name them. One or two hon. members sitting on the opposite-at this time, they are not preseat here-have congratulated me; they said minus they, all their family members are - for films being shown on the T.V. I was in one State taking a Press Conforenco. A man of my age got up and said, "Mr.

Bhagat, stop Chitrahaar; I cannot seo it with my family." I was inclined to agree with him because he was of mv age. 15 youns Press Reporters got .up and said, "Mr. Bhagat, you are an old man ; don't so by the advice of this old man. We like Chitrahaar." Now she duration of Chitrabaar has been somewhat reduced. There are complaints. I say that we should sive good films. Some films are good; films have got a message. We do not like too much of sex and violence in films.

We have recently repeated our instructions to the Chairman of the Films Certification Board that the suidelines should be adopted rigorously. Recently, I have made it clear to him that this should be done; and we shall take all steps to see that our films are improved.

I had recently a discussion with the films producers. I emphasised the same things also. They felt strongly about it and they became annoyed with me also because of saying that, but, still, we are very keen to improve them. You have to make a choice between the films which are available.
16.14 hrs.

## [SHRI F.H. MOHSIN in the Chair.]

I cannot do video piracy and lose the films. I have to take the producer's consent and then put it. We make the choice. Let me be honest. I do not feel like stopping the films at all. I feel that films are serving a purpose. They have a tendency to create bad effects here and there; 1 do not deny that ; may be the result of showing some films where some people commit some offences.

But millions of people see these films; if as a result of that some 10,15 or even 100 crimes are committed by some people what happens ? I know that some harmful effects are there, I do mot deny. But overall, I feel that the people are entitled to this entertainment and as we are improving our programmes, let we have better theatres and better programmes, certainly we will consider them. Foreign programmes consiat of only 4 per cent in our programmes. We can exchange programmes with various
countries, and so on. So, this is our approach, this is the kind of our whole approach, an educational approach. We are using INSAT.

SHRI R.L. BHATIA (Amritsar): Please say something about your dramas. Have you got any assessment ?

SHRI H. K. L. BHAGAT : Thank you, Mr. Bhatia, you reininded me. We are trying to improve them. I was told that Pakistan dramas are better. We have given instructions, They have started looking into them. Bven your friends from Punjaio have told me that. They have seen them on TV. Some improvement is expected. But we are trying to improve them still. We seek your cooperation in this.

We have met all the theatre groups. If there are some who can improve our programmes, we will welcome them.

MR. CHAIRMAIN : Mr. Minister, in what wey do you expect cooperation from him?

SHRI R. L. BHATIA : At least not a drama from the Golden Temple or the Punjab drama.

SHRI H.K.L. BHAGAT : Now, as I have said, we have been trying. Now, let me come to the question of video. One or two Members very rightly raised the question. I think, Shri Virdhi Chander Jain said that we should ban it. Can we ban it ? Can we ban a technological advancemenc? Can we not take advantage of it? It can serve some bad purpose also. But it can serve some good purpose also. We have to strike a balance and that balance is to use it for good and to eliminate all chances of crime or bad effects. The number of videos is increasing in the country. There is a feeling that video is becoming cheaper. Yes, VCR set is becoming comperatively less pensine. They are apreading all over the country. You cannot juat.show it off. A lady member, I think from the Janata, Shrimati Kishori Sinha said that video will have an effect on Doordarashan's programmes. Therefore, we are looking at it not only from the poiat of view of programmes on the TV.
but that it should not lead to pirated programmes. We should take possitive steps to see that authenticated cassettes of our own programmes are produced in the country. We have taken steps for it. And the NFDC is taking steps towards that and people should come forward for it. Even private peopic can come forward. Our doors are not shut. Our doors are open to professionals from outside, outside artists and we welcome them. I know that officials have sometimes got a tendency to stick to status quo, not to change, not to allow new people to come and to allow new wind to blow, new breeze to come. We have improved that system. We are frying to still improve the system. I do not say that we have completely succeeded. But we have made a beginning. We have to welcome the cooperation from all the sections of the people. We feel that the resources of the nation are far more, far better than that of the Government. We have programmes of Kavi Sammelans by young poets. We have also programmes for older ones also. We have started the process of drawing on our own people who have excalled in writing. in education, and we are projecting their programmes. Recently, we have brought programmes of women who have achieved excellence in education, health, science, technology, and so on. It is a great success story. There are programmes for the Indian people, for the working classes, and all classes, scientists, farmers, educationists, administrators, political people, they have all combined to make programmes. And this is how we wish to project the programmes. It is an uphill task. It is a stupendous task. It requires lot of time. We have increased the duration of the TV programmes also recently during the last few days. We are also going to introduce a second channel. We are working on it. I am eager to have the programmes on a second channel so that we can get more time. Similarly, all these aspects we are considering. But we are short of equipment. I also made sume mistakes. In fact, sometimes I use strong language...not abusive language...strong language only, I call for explanation and so on from my ofijcers. But at the same time, inside me 1 am conscious of the fact that we are short of equipment and we need more equipment. Suddenly, we have jumped on thanks to

Mr. Sathe and thanks to the Prime Minister to colour .transmmission. Now we need equipment for that. We have made plans so that we can have better equipment. Now, we want all future plans colour oriented. Colour content is increasing. That is what we are doing. Therefore, these are the directions. 1983-84 has been a very significant year in expansion and improvement of the media. $1984-85$ is going to be much better, because the results of most of our schemes will come to you. Prof. Rup Chand Pal will be very happy to know that we have given colour $O B$ van facility to Calcutta and Jullundur also.

Now I come to the oft-ropeated allogetion in this House that we are projecting the ruling party, that the distiuction between the ruling party and the Government has been blurred, that we are projecting only two persons-one Prime Minister and other Rajiv Gandhi-that we are ignoring the opposition and that it does not get an opportunity to speak. This is the viewpoint expressed by some hon. Members from the opposition. While some Congress Members have said that the time allocation should be on the total strength of the party and that it should be proportionately distributed. I am afraid that what the opposition is saying, to my mind, is absolutely baseless. I have made some test checking. I shall place before you the results of the test checking. I would humbly request the Members of the ruling party that the time cannot be apportioned on the basis of total strength of the party. Time has to so by quality. Fortunately for the opposition and unfortunately for the ruling party, the opposition has too many parties, too many Presidents, too many General Secretaries. We do not know when their nuraber increases and when it decreases. They also speak and, therefore, they a ie projected. And to my mind, the Congress tradition has always been to be very liberal to the opposition. We are not like them. Mrs. Kishori Sisha told me: Do not forget, you projected Mrs. Gandhi tor) much and you lost the eleotions. But 1 am asking ber : What about in 1980 ? You all the time denigrated ber in the media and still we won. All these fallacions arguments are given.

Now, I shall give you how we are projecting Mrs. Gandhi. I have got the latest figures from January to March, . 1984 in regard to news only. In January, 1984 the Prime Minister got only 7 per cent, in February 9.8 per cent and in March $5 \cdot 5$ per cent of the total time. Now I shall tell you how much the ruling party got and how much the oppositipn got. In January, 1984 the reling party got 3.5 per cent and the opposition got 4.3 per cent, in February the ruling party got 3 per cent and the opposition 3.4 per cent and in March, 1984, the ruling party got $\mathbf{3 . 2}$ per cent and the opposition $2 \cdot 5$ per cent. Total 9.7 per cent was the ruling party got and $\mathbf{1 0 . 2}$ per cent what the Opposition got. This is the position of January onwards. Now, about the Prime Minister... (Interruprions).

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : The Opposition is mentioning Madam Gandhi's name every now and then...(Interruptions).

SHRI H.K.L. BHAGAT : And, therefore even with this exposure they will continue to say.

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly) : This is no exposure at all.

SHRI H.K.L. BHAGAT : I am coming to your point. Wait a minute. You had your time, let me also say. Some people might say that apart from the news, the Prime Mininster has some special programmes. Special programmes are also shown. So, I have got the survey done for the special programmes also. I have got the figures with me. This is about the total transmission excluding the educational programmes. In January 1984, the total transmission time was 12,541 minutes and the time taken for the special programmes by the Prime Minister in January was only 100 minutes. In February 1984 the total transmiasion time was 11.063 minutes and the time taken for special programmes by the Prime Minister was 130 minutes. In March total transmission time was 11,900 and the time taken for the special programmes by the Prime Minister was nil. So, the percentage comes to. 65. The Prime Minister got ${ }^{65}$ per cent of the total transmission time. How unfair are you to say, how
honest are you, I do not want to use words. Mr. Jatiya, at least now you should understand. I do not want to use the words... (Interruptions).

भ्री सत्प नारायण जटिया : जोग से बोलने से कोई बात समझ में नहीं आती है । आप अविह्ता बोलिये, विश्वाम मे बोलिये । जोर से बोलकर यदि आप गलत को सही कहना चाहें तो ठीक नहीं है ।

श्र्री एब्ब० कें० एल० भगत : यह्ट मेंने मान लिया, मैं आहिस्ता वोर्लूगा, बत कड़वरी है लेकिन सच्ची है।

संसदीय कार्य, बेल तथा लिर्माण घौर आवास मंबी (ध्रो घूटा ईंसह्) : मन्य में जोर होता है ।

बी एच० के० एल० भगत : अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं । आपसे दूरदर्शन ने कितनी मौह्ब्बत की है सारे प्रोप्राम में मैं बताता हूं -

जनवरो, फरवरी, मार्चं में जो डिसकशन हुए उसमें 39 कांग्रेस (अाई) के ड्न्क्ल्लूंडग मिनिस्टर्स ने भाग लिया, 35 एक्सक्लूंडिग मिनिस्टर्स ने भाग लिया और अपोजिशन ने 26 ने भाग लिया।

26 of you have participated during the last two or three months in discussion on television.

एक बात की मैं श्रो रामावतार शासत्री जी से चरूर क्षमा मांगना चाह्रंगा। टेलिविजन पर जो बजट रिएकशन्ज दिये गये थे, उसमें कोई नियत खराव नहीं थी। यह् सही है कि कम्युनिस्ट पार्टी का अादमी मिस कर गये, पकड़ नहीं पाये, 命ने उनको कहा कि यह् गलती की, लेकिन भापने जो खुद लिस्ट पढ़ी है, अापकी पार्टी का आदमी उस समय रह गया । श्री छन्द्रजीत गुप्ता का नाम उसमें था

They could not catch him, that was a mistake. They should have caught, I agree.

लेकिन डसके बाबजूद्द जो आपने लिस्ट पढ़ी बजट रिएक्शन की, सभी अपोजिशन की, यह अपोजिशन के लोग हैं या यह् भी छिपे हुए कांग्रेस (अई) में हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : समान मापदंड अपनाये जायें, आपके लिए भी और ह्मारे लिये भी ।

श्री एब्च० के० एल भगत : हमारा कर्तं्य यह है और हम यह्र करना चाहते हैं कि हम सारी अपोजिघन के साथ कैयरनैस करें ।

एक चार्ज हम पर यह भी है, जों आपने भी अजज लगाया है कि अपोजिशन के कुछ लोग ज्यादा ले जाते हैं। बह ज्यादा होशियार है. धमका कर ले जाते हैं : आप देखियें अाज एक साल हो गया मुझे मंत्री बने । पहले श्री साल्वे और श्री सा亏े थे ।

भी सत्य नारायण जटिघा : अप अपने वारे में मत बताइये ।

SHRI H. K. L. BHAGAT : Every day AIR broadcasts 191 news bulletins. This works out to nearly $\quad 70.000$ bulletins per year.

देश की कांप्रेस़-लल्ड और नान-कांग्रेस-रूल्ड सभो स्टेट्स में और डिफरेंट लंग्वेजिज में कुल 70,000 न्यूज बुटेन स!ल में ब्राडकास्ट किए जंते हैं। और सारी अपोजीशन ने उन बब में तलाश क्या किया ? श्री रूपचन्द्र पाल ने यह् तलाश किया है कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, घी ज्योति बसु, की 17 तारीख की एक स्टैटमेंट कलकत्ता से दी गई, लेकिन विल्ली से नहीं दी गई । वह दिल्ली से इसलिए नहीं दी गई कि वह स्टेटमेंट लोक्न इम्पाटेन्स की थी और कांप्रेस के किसी लीडर या दूसरे किसी

लीउर की उस सवजेक्ट पर कोई स्टेटमेंट नेशनल वुत्रिटेन में नहीं आाई 1 श्री ज्योतित बसु और मंर्णक्स् सस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के फंट के चेय्रमैंन ने 15 तारीख को फारुक स्हाब के केस के बारे में जो स्टेटमेंट दिए, वे 15 तारीख को नैशनल बुलिटेन में भी कवर किए गए ।

बहां तक पंचायत की बात हैं, मैं इस बारे में कई बार जवाब दे चुका हूं। एक साल से आप वहो कहानी कह्र रहे हैं। हिम्मत कर के एक-आाध बच्चा और पैदा करणा चाहिए था। आपको एक आध इनस्टांस तो और ढूंढ़ना चाहिए था। (क्यवषान)

रही एन टी आर की बात, तो एन टी अर ने स्वयं नहीं कहा कि मुझे अवरंणूनिटो नहीं दी गई। उनको दो घंटे लेट खबर दी गई। उन्होंने अखबार वालों को दे दिया, हालांकि हमारा रेडियो पह्हले उनके पास़ पह्ठुंब जाता। हमारे अफसर उनके पास पह्हुंच गए थे । मैं इस बारे में और डीटेल में नहीं जाना चाहता ।

मेंने कानसल्टेटिब कमेटी में और इस हाउस में बार-बार कहा है कि मुक्षे कोर्ई स्पेसिफिक बात तो बताई जाय कि क्रां अपोजीशन को इग्नीर किया बया है । में कहना चाहता हूं कि अपोजीशन पार्टीज की कोई मेजर एक्टिविटी छग्नोर नहीं की गई। एक एम पो मित्र ने मुक्षे खत लिखा कि ह्रमने श्री चन्द्रशेसर की रैली को द्नीर किया है। जब मैने उन्हें बताया कि उसको चार पांच बफा कवर किया गया, तो उन्होंने कहा कि मूझे क्या पता, मैं सारा प्रोश्राम बोड़े ही देखता हूं ।

जहाँ तक फिल्मों का ताल्लुक है, फिल्म डिविजन डालुमेंटरी फिल्न बनाता है, वह्र फीचर फिलमें नहीं बनाता। फीचर फिलमें
 एक बात कहना घहता हूं, जो कुछ माननीय

सदस्यों को शायद्द अच्छी न लगे । हमारी राय है कि हमारी कुछ फिल्मों के बारे में खराब राय हो सकती है, लेकिन वाई एड लार्ज ह्मारी इंडिन फिल्म इंडस्ट्री बहुत एडवांस्ड है और उसने बहुत तरक्की की है । हिन्दुस्तान की फिल्में दुनिया भर में पापुलर हैं । जहां भी मैं गया हूं, मैंने देखा है कि वहां पर उनकी मांग है। हमारे बहुत बच्छे प्रोडयूसर और बहुत अच्छे कलाकार हैं। वी आर प्राउड आफ दैम ः उन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है। उन्होंने मैंसेज वाली अच्छी अच्छी फिलमें वनाई हैं। हमारा परपज फिल्म इंडस्ट्री को कमजोर करना नहीं है । उसको कमजोर करना देश के दित में भी नहीं है । उनका एनकरेजमेंट आौर मदद देना ह्मारा कर्तव्य हैं, ताकि वे अच्छो फिल्में बनाएं ।

अखवारों के वारे में कहा गया कि सरकार इस वारे में कुछ नहीं कर रही है, डिफ्यूजन आफ ओनरशिप होना चाहिए, मनोपली हाउसिज नहीं होने वाहिए। हमने कब कहा कि वे होने चाहिए । हम समझते है कि यह बहुत इम्पोटेंट इस्यु है। छसके बारे में सैकंड प्रंस कमीशन की रीकमेंडैशन्ज पर गवर्नमेंट गौर कर रही है। वे कैविनेट कमेटी के पास हैं, जिसका में भी मेम्बर हूं । उसने काफी काम कर लिया है। प्रैस कमीसन का सारा मामला कैविनेट के पास जाएगा और उसकी एपहतवल के बाद्द इस हांउस में आएगा। हम इस वारे में जल्दी कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे ।

मेरी बहन, श्रीमती किशोरी सिन्हा, ने कहा कि एडवरटाइजमेंट देते हुऐ गवर्नमेंट अच्तवारों को कांग्रेस के हक में लिखने के लिए कीअर्स करती है। तथा इससे गलत कोई और बात हो सकती है ? आप एडवरटाइजमेंट की लिस्ट देखिए। छस एक साल में किसी भी नौन, वैल-नोन पैपर की एडवरटाइज-

मेंट सैट्रल गबर्नमेंट ने वन्द नहीं की। एक भी नहीं की हैं और एक को भी नोटिस नहीं दिया हैं कि तुम्हारी ऐडबरीइज़ मेंट वन्द करते हैं। वह कितने हमारे सपोर्टर हैं यह आप जानते है। रोज अखवार पढ़ते है। आप की ज्याद छापते हैं हमारे कम छापते है ऐडवटीइजर्मेंट हम से लेते हैं और पब्लिरसटी आप को देते हैं। मुझं कोई शिकायत नहीं है । हम फीडम आफ दी प्रेस में विलीव करते है । हमें कोई शिकायत नही है । हम फीडम आफ दि प्र*स को मानेंगे । ऐडबटाईइजमेंट लेने का कोई हक नहीं है किसी का । वैधानिक राइट नहीं है कि ऐडवटांइजमेंट दें ही । गवर्नमेंट जिस का चाहे उस को दे जिस को न चाहे न दे । लेकिन हम उस में यकी़न नहीं करते । हम चाहते हैं कि हमारा प्रैस मजबूत हो, प्रैस तगड़ा हो । हम इस को अच्छा करना चाहते हैं। बल्कि हमारे कुछ लोगों की शिकायत यह है कि विरोधियों को ज्यादा मिलता है। लेकिन हम प्रसस के मामले में विरोधी. नान-विरोधी, हमारा सपोटंर कौन है कौन नहीं हैं उस में नहीं जाते हालोंक ह्म चाहते है कि, इस ज्यादा पाजिडिव ऐटीच्यूड ले। अब मैं नाम नहीं लूंगा, जानबू कर नहीं लूंगा, हमारा एक बड़ा प्रेस्टिजियस जर्नल है, उस ने तस्वीर छ्ठाप दंश कि तामिलनाड़ु में कैम्प लग रहे हैं गुरिल्ला ट्रेनिनग के जो लंका में आपरेट करेंगे। अब जरा देखिए, पहली बात तो यह है कि यह बात सह्री नहीं है और नम्बर दो, ऐसी ख़बर छापने का असर लंका में हमारे लोगों के खिलाफ क्या होगा ? इस तरीके से कई वार ऐसी चीजें छपती हैं जिस से मुल्क को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है। मै पूरा फीडम अफ दि प्रंस में यकीन रखता हूं । कोई तर्क, कोई लाश, कोई इस तरह की चीज जो है उस में मैं यकीन नहीं करता हूं, और मैं जब बोल रहा हूं तो गवर्नमैंट की तरफ से कह रहा हूं, न हम ऐडवर्fटजमैंट को यूज करना चाहते हैं न हम न्यूज प्रिन्ट को यूज करना चाहते हैं न फ़की और चीज को यूज करना चाहते हैं। त्यूजप्रिण्ट भी हम दे रहैं। न्युजविन्ट की कमी की वजह से, में जिम्मेदारी

से कहता हूं，अभी तक कोई पेषर शिन्दुस्तान में बन्द नहीं हुका एक भी बता दे कोई जो न्यूजप्रिन्ट की कमी की बजह़ से बन्द हुआ हो।

न्यू जप्रिन्ट में इस वक्ट कुछ आार्टेज आई । जो स्ट्राइक हुई उस की बजह से कुछ प्राबलम अाई। कुछ जहाज हमारे रुक गए। शायंद 15 हजार टन न्यूजप्रिन्ट उस में था 1 हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आफ－लोड करें। फिर भी हम ने उस का इं तजाम किया। हामारी कोशिश होगी कि न्यूजप्रिन्ट की शाटंज न हो।

ऐडर्वर्टजमेंट हम देते हैं तो उस का एक काड्टीरिया बना हुआ है सकुरेशन का। जिस की सकुर्लेशन ज्यादा होती है उस को ज्यादा मिलता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि बड़े पेपर्स को मिलता है। कुछ बड़े पेपर्स तो लेते भी नहीं，वह कहते हैं कि रेट ठीक नहीं है। यह् कहा गया कि लंग्रेज पेपर में और जो इंग्लिश पेपर्सं हैं उन में कुछ रेट का फर्ष है। सकुलेशन फिगर के साथ उनको सेम रेट दिया जाता है। इसलिए यह कहना सही नहीं है । हम इस प्रकार की कोई चीज यूज नहीं करना चाहते और हमें खुशी है कि हमार प्रेस फी है，उतना फी है जितना दुनिया में कहीं भी प्रंस फी नहीं है । मुक्शे इस के लिए खुशी है।

एक चीज मुक्षे और कहनी है कि न्यूज के प्रोजेक्शन में मेरी राय में जो चाज दंगा करा सकती हो जो चीज क्षगड़ करा सकती हो，जिस से वायलेंस होती हो，जिस से ऐती चीजें पंदा हो सकती हो उन को एवायड किया जाय या ऐसे प्रोजेक्ट किया जाय कि जिस से नुकसान न हो। यह तो ड्यूटी न्यूजपेपर की भी है। अगर रेडियो और टेलीविजन की ड्यूटी हैं कि मुएक की सोशल，एकोनामिक और कल्बरल तस्वीर को प्रोजेष्ट करे，कास्ट्रक्टिव काम करे तो उन की सी छुछ ड्रूटी हैं। अगर न्यूजपेपर

के लोग लिखते है रा६टला कि कोड आक कान्डक्ट होना चरहिए मंत्रियों का，एम पीज का या और सब का तो ठीक सिसतें हैं，होना चाहिए लेकिन हम समक्षते हैं कि च्यूजपेपसं का भी कोड अाफ कांउक्ष होना चाहिए। यह्र में नहीं मानता कि कुछ नहीं है। यह स्माल सेक्शन के बारे में मैं कह रहा हूं। मेरी ओपिनियन वाइ ऐड़ लार्जं हिन्दुस्तान के प्र०स के बारे में अच्छी हैं；यह ने केंडिहली कहता चाहता हूं । लेकिन कुछ तवक्षा ऐसा है जो इस तरह से काम कर देते हैं．जिस से नुकसान पहुंचता है। फिर मुकदमे करो तो तकलीफ होती है। तो प्रंस में भो रेस्पांसिवल अादमी हैं में उन की तारीफ करता हू कि इन दिनों में उन्होंने अपना कुछ बालटरी कोड आफ कांडकट बनाया है । एक काँसिल उन का कहना यह है कि हम ईवाल्व करेंगे । हमारा कहना यह्ह है कि अपष बनाइए । हम यह चाहते हैं कि प्रेस，गवर्म मेंट，जूडिएशियरी ईजो भी इस
 फेमिली के पार्ट्ट हैं । हस समय हमारे रिलेशंस प्रंस से रिलंभ्ष्ड हैं，सक्त नहीं हैं， कोई，लढ़ाई नहीं है，कोई होस्टाईलिटी नहीं है। बहुत दोस्ती नही है तो दुश्मनी भी नहीं हैं। इस तरह के रिलेशस प्रेस बोर गवर्नमेंट में हुआ ही करते हैं 1 लेकिन सेंसिटिब नहीं होना चाहिए । प्रेस हमारी क्रिटिसिज्म करते हैं तो．हमें सेंसिटिब नहीं होना चाहिए । में उन के छुछ् एहीटसं से मिला बम्बई में तो कहने लगे कि भगत जी，आप के नेता तो प्रेस को न्रिठिसाक्ज करते हैं तो में ने कहा कि क्या मतलब ？फीउम खाफ दि प्रंस के मायने क्या यह्ट हैं कि प्रेस का किटिसिज्म नहीं नहीं हो सकता। क्या बे किटिसिज्म से इप्बून ह⿳亠二口欠贝？？मेरा कहना यह है कि प्रेस से हमारे रिलेफंस अच्छे हैं और हम उन को इम्युव करना घाहते हैं। उन की बंनुइन किफीकल्टीज हैं चाहे प्रोप्राइटर्सं हैं चाहे चूसरे हैं；उन को

हम साल्व करना चाहते हैं, मदद करना चाहूते告 1

कुछ हिन्बी की न्यूज एजेंसीज की चर्चां की गई। उस सें हम अवगत हैं । उस में कुछ वेसिक डिफिकल्टीज हैं। कुछ्ठ प्रावलम्स लेवर मिनिस्ट्री देखती हैं, बह देख रही है । ऐजेंसी का अभी कुछ फँसला हुआा है । बो मिनिस्ट्री के जिम्मे पंसा था वह दिया है ।

अभी प्रेस ऐक्रेडिटेशन कमेटी का जिक किया। हमांर सार्थी माननीय सदस्य श्रंi रामiवतार शास्स्र्री जी ने कहा कि कम्यूनिस्ट पार्टी के वड़े अखवार हैं, उन कों उस कमेटी में नुमाइन्दगी नहीं दो जाती । ह्रां पार्टी की बे सिस पर नुमाइन्दरी नहीं होती है, संस्थाओं से नुमाइन्दे चुने जाते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा आप जरा इं फल्ट्ट्रेश ज्यादा करिए, जिसकों आप नामिनेट करेंगे, उसको कर देंगे । रेप्रे जेंटीटठज आफ दि एक्रेडिशन कमेटी के बारे मे कुछ्ठ आभनिं आई, कुछ शिकायत पैदा हुई, वे मेर पास अए 1 मैंने कहा कंटिनुअसली मेरे पास लेटर्स आऐ हैं सारे आर्गेंनाइेशन्स के जिसमें उन्होंने गवत्वंमेन्ट के स्टंड की तारीफ की है ।

इर्सा तरह से प्रेस के बारे में भी कुछ बाते हैं। कहा जा रहा है उर्दु घंस में काफ़ा कमजोरी है । प्रस को माडर्नाईज होना चाह्टिए, प्रेस को मदद मिलनी चाहिए । पालकर एवार्ड जहां पूरा नहीं हुआ है वहां पूरा होना चाहिए 1 स्माल न्यूजपेपर्स और मंधियम न्यूजपेपसं को ज्यादा मदद होनां चाहिए । कुछ फैसिलिटीज हमने दी हैं। अभी एडवर्टीजमेन्ट्रस में 49 परसेन्ट से बढ़कर हम 66 परसेत्ट तक आ गए हैं स्माल और मीडियम न्यूजपेपर्स के लिए और वाकी में दूसरे हैं। इसमें भी प्रोश्रोसियलें पोजीषान इम्प्रू ब हुई है । बरसों का जो ट्रेंडींशंस हैं उसमें ओवरनाइड

हम कुछ कर नहीं सकते । यह भी नहीं है कि मैं ही कर रहा हूं, यह्ट तो गवर्नंमेन्ट की कंटिनुअस पालिसी है जोकि हमारे प्रिंडेसेसर्स ने चलाई और मैं भी उसी को फालो कर रहा हूं। जो भी अच्छा काम हुआ है उसका श्रेय उनकी पूरा है। उन्होंने मुझ से पहृले उसको शुरू किया चहे वे साल्वे सहाव थे या साठे सहाब थे या उनसे पहले थे।

जहाँ तक टी वी का सवाल है, प्रधान मंज्री ने उसको सीरियसली लिया। उन्होंने डं फार्मेन और ब्राडकास्टिंग को सीरियसली शुरू किया और उन्होंने इसको बढ़ाया। कोडाई-कैनाल के बारे में पूछा गया है, वह् भी ड़सी साल में लग जायेंगा । कारगिल लेह का भी इसी साल लग जायेगा। ज्यादातर ट्रांसमीटर्स जो हमने संग्शन किए हुए हैं वह इसी साल लग जायंगे । इसी के साथ साथ और भी चीजे हैं जैसे ह्म डी ए वी पी एग्जिविशा भी लगा रहे है पंजाब में भी लगाने जा रहे हैं । मैंने जैसा कहा, सैकड़ों प्रोग्राम हैं, अगर मैं व्योरा देने लगूं तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं होगा । बीस सूर्री कार्य क्रम के प्रोजेकशन में वेशुमार कार्य कम हैं सांग्ज ऐंड ड्रामा fिवंजन है, फील्ड पढिलोसटी अगेंनाईजेशन है। फिल्म के जरिए अच्दा काम हुआ है और कलाकारों के जरिए भी बहुत अच्छा काम तुआ है लेकिन उसकों हुम भोग वेटर करना चाहते है । आजकल हम खास तौर से नेशनल इंटिगरेशन पर ज्यादा कन्सेन्ट्रेंट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा अभी खुद मुझे भी तसल्ली नहीं है लेकिन यह तसल्ली जरूर है कि हमारी मिनिस्ट्री सही लाइनों पर चल रही है सही सोच रही है और अपके सहयोग से आगे बढ़ रही है। आाज यहां पर जो सलाह सामने दी है वह बहुत अच्छी सलाह है । विरोधी दलों से भी बहुत अच्छो सलाह मिली है और उसको हम उसी

स्पिरिट में लेना आहते हैं। यह सबका काम है, मिनिस्ट्री आफ इंफर्मशन एँंड त्राउकासंस्टग का काम अपपसे मिलकर बलाना है ।

रामाबतार जी ने शिकायत की कव्रेज के बारे में , मैंने उनसे कहा है, उनकां तकलीफ दूंगा, वे आयेंगे और मैं आफिसर्सं को बुलाऊं सा और जों भी शिकायत है उसको दूर करूंगा। किसी के साथ कोई डिस्किमिनेशन नहीं होगा।

एक बात और भी बार बार कही जाती है जिसको मैं साफ कर देना चहता हूं। कहा जाता है कि रेडियो टेलिकिज़न में करेन्ट अफेयर्स में सरकार के पिट्ठू बोलने के लिए आते हैं। मैं उनके नाम पढ़ सकता हूं जो पिछले तीन महीनों में रेडियो और टेलिविजन पर बोल़न के लिए अए हैं। अगर वाहर आप उनके नाम ले देंगे कि वे ऐसे आदमी हैं तो वे डिफर्मेश्रन का मुकदमा कर देंगे । मोस्ट एमिनेन्ट सіंइटिस्ट्स, पत्रकार, जर्नलिस्ट्स, टीचर्स, फामेर्स जजेज और बेरियस कैटेगरी के लोग आकर बोले हैं। उनमें कुछ पत्रकार तो वे हैं जो गवर्नमेन्ट के सीवियरली क्रिटिकल हैं उनमें से किसी को हम गवर्नमेन्ट का पिट्टू नहीं मानते हैं । अगर अप गवर्नंमेन्ट के नजदीकी लोगों को गिनना चाहेंगे तो एक माइक्रोसकोपिक नम्बर मिलेगा और बाकी ज्यादातर अण्जेषिटव और इं छेंपेन्डेन्ट लोग हैं हो सकता है कि हम भी उनको इं डेपेन्डे ग्ट न समक्षते हों क्योंकि वे गवर्नन्ट के साथ फेयर नहीं हैं। लेकिन अर्ब इस मुल्क में एक यद्र ट्रेंड बना हुआ है कि सयसे ज्यादा इंटंलेकचुअल वह्ह है जो ईस्टंबलिशमेन्ट की सबसे ज्यादा रगड़ाई करे, जो सबसे ज्यादा गवर्नमेन्ट की रगड़ाई करे लेकिन ऐसे इन्टेलेक्चुअल्स भी रेडियो और टलिविजन पर आ रहे है आप चाें तो मैं उनके नाम दे सकता हूं। फिर भी अगर आपषा कोई दोस्त हो जिसको आप समझते हों कि छग्नोर किया गयर है तो उसको भी हम ले आयेंगे ।

We have no black list. We have no shut out. We are not afraid of faciag anybody.

जहांतक आव्जेक्टियिटी की बात कही गई कि आल इंडिया रेडियो की अव्जेषिटषिटी नहीं है, तो बी वी सी की आव्जेष्टिविटी है तो हो सकता है, बी वी सी की एड़वांस्ड आगेंनाईजेशन है, वरसों पुरानी संस्था है, वह् अच्छी है, मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहता लेकिन कुछ लोगों की एक आदत, सी होती है जंसे कि कहावत है:

## Neighbour's wife always looks sweeter.

बी बी सी के एडमायरर्स पता नहीं उस मुलक में हैं या नहीं, मैं भी उसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन यह कहना विल्कुल गलत है कि आल इंडिया रेडियों की केडिकिलिटी नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर 99.9 प्रतिशत लोगों को मालूम नहीं है कि बी बी सी कौन से नम्बर पर लगता है। आल इंडिया रेडियो को सुनते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि टेलीविजन की केडिबिलिटी है । गांबों में बात करें, पता चलेगा कि बबर अा गई, रेडियों बोल गया तो बात पक्षी । रेडियो और टेलिविजन की क्रीडीविलिटी है। यदि मैं मान लं कि रेडियो ओर टेलिविजन की ॠ्डिषिलिटी नहीं हैं, छससे तो हमारे सिलाफ बात पैदा हो रही है, आपको परेशानी कयों हो रही है, आपको त्रो खुश होना चाहिए । आप एक्सपैंशन से क्यों डरते हैं। आप कहते हैं कि इनके कार्यक्रम लंचर हैं, षेकार है, तो इससे तो आपको बड़ा फायदा होगा। लेकिन नहीं, अप अन्दर से जानते हैं कि ऐसी बात चहीं हैं ।

मुक्षे एक भाई ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि अपप बैकर्ं क्लासेस के फंग्रन्त को कबर नहीं करते हैं 1 मैंने कहा कि मैंम इन्दूपशन्स दे दी हैं कि हरिजन, बैफ्रवर्ड क्यास फिशरमैंन, कारपेंटसें, काख्लर्स और स्लम उबेंसर्स को कवर करो। उनके कहूने से

दो तीन कार्यक्रम कबर हुए। फिर वे बाद में कहने लगे कि मैंने तो सजीशन दिया था और आपने क्रर कर दिया। लोग बड़े खुक्र हैं । मैंने कहा फिर ? तो उन्होंने कहा कि बे इंदिरा जी के गीत गानें लगे हैं । तारीफ करने लगे हैं कि हमारे भी कार्यक्रम अब अा रहे है । अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं । अखबार वालों से मुझे कोई घिकायत नहीं है न्यूजपेपर वाले अगर लिख रहे हैं कि कांग्रेस खराब है तो अपोजीशन फार वर्स है। कोई एक्सैप्ट नहीं करता है। अाप बुरा मत मानिए घर वालों में भी आप की कोई क्रिषिलिटी नहीं है । अपोजीशन की क्रैडिबिलिटी घर में भी नहीं है। आपके यहां तो रोजाना सवेरे बनते हैं, दोपहर में टूट जाते हैं, अगर इसी को रेडियो और टेलिविजन पर ले अयें तो हिन्दुस्तान के लिए बड़ा इन्टरैस्टिंग प्रोग्राम बन जाएगा । लेकिन में यह नहीं कह रह्ड हूं, मैं कह्र रहा हुं कि हमें अपनी केडिबिलिटी को इम्पूव करना चाहिए । मैने आकिसर्स से कहा है कि अगर कहीं गलती करनी पड़े तो अपोजीशन के फेबर में कर दो । में साफ.साफ ऋहना चाहता हूं, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो और चाहे अखबार हो, इस देश की सोशियल लाइफ में, इस देश के कलचर में और इस देश की इकानोमिक लाइफ में अार इस के पास्ट की सोशियल और इकानोमिक तस्त्रीर में हिन्दुस्तान में बहुत कुछ होता है। जिसको हमारे देश के लोग करते हैं, जो देश के लोगों के लिए बहुत दिलचस्व है भरर बहुत अच्छा है। इसको ब्यादा अहिमियत देनी चतिए और पोलिटिकल इवेंट्स व क्राइम्स को कम वेनी बाएिए। आपको बुरा न लगे, इसमें में भी चामिल हूं, पोलिटिकल द्बेंट्स को कम कर दें तो लोग ज्यादा सुखी हो जायेंगे 1 मैं अक्षबार बालों को भी कह्ता हूं, वे ऐसा नरते भी हैं। कहीं एक मर्डर हो जाएगा और उसकी घार-कार दिन तक़ ₹्टोरी बलेगी,

तो फायदा क्या होगा, बल्कि इन्बैस्टीगेटर्स का काम और उलझ जायेगा। इस पर एक डिबेट होनी चाहिए कि रेडिया-टेलीविजन सब लोगों के लिए है, तो अखबार भी सब लोगों के लिए है। मैंने एक जनरल संटिसफैचगन अग्रबार वालों के लिए एकसप्रऔ स की है कि सोशियल कल्चर और इकानोमिक डवेलपमेंट को अहमियत दो और काइम और पोलिटिकल ड्वैँट्स को कम कर दो। रूललग पार्टी को भी कम दो।

मुझ से राजोव गांधी के बारे में ऐतराज किया जाता है। इस पर राजीव गांधी ने मुझ्झे से खुद कहा है । कि लोग शिकायत करते हैं, तुम कवरेज कम कर दो, मत करो। यह बात उन्होंने खुद कही है। वे मेरी तरहु या दूसरे लोगों की तरह से पब्लिसिटी के पीछे भागने वाले नहीं हैं, वे कभी नहीं भागे हैं। में कम्पैरिजन नहीं करता हूं । अखबार वालों के पास सुविधायें बहुत होती हैं। उनके पास स्पेस ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा होता है। रेढियो-टेलीविजन जो प्रोजंक्शन करता है, उससे कहीं ज्यादा अखबारवाले राजीव गांधी को नोटिस लेते हैं भैंने उनसे पूछ्ठा कि आप राजीव गांधी को फन्ट पेज पर क्यों छापते हैं, तो उन्होंने कहा कि इम्पार्टेंट अदमी हैं जो के कहते हैं उनसे न्यूज बनती हैं। रूललग पार्टी के जनरल संक्रेटरी हैं। चेरे लिए कुछ नहीं, हैं, तुम्हारे लिए सब कुष्ठ हैं । उन्होंने कहा कि सिर्फ रुलगपार्टी के जनरल सैफ्रेटरी की न्यूज नहीं देता हूं, सब की देता हूं । मैं क्रना चाहता हूं कि यह एक सारे नेशन का मिङिया है और अाप का भी है। कह्र जाता है कि इसको ओटोनोमस बना दो और दूसरी तरफ शिकाबत है कि छसको ब्यूरोई्र सी रूल कर रही है। ओटोनोमस बनाने से व्यूरोक्रंसी मजबूत होगी या कमजोर होगी ? मुक्षे उनमें फैँ है, लेकिन यह्ह भी ठीक है कि उनमें भी कुछ कमजोरी है । बाज लोग काम को चलने

नहीं देना चाहते, कभी-कभी मुके भी उनसे बड़ी फस्टेशन होती हैं, लेकिन वाइ-एन-लार्ज लोग अच्छे हैं और इस कन्ट्री ने माना है कि व्यूरोकससी भी डैमोक्र सी का पार्ट है। उनका भी इसमें योगदान है, इसलिये उनको भी .सतथ लेकर चलना पड़ेगा । अटोनामस बनगने से कोई फायदा नहीं होगा।

पी०र्पर० जोशी कमेटी ने अपनी रिपोटंट्रें दे दिर है । उन्होंने जितना समय मांगा, वह्ह उन को दिया गया और अब उन्होंने अपनी fिपोर्ट दी है। उनवी़ रिपोर्ट को डयू-कन्सीड्रे शन देंगे और जों बात ठीक लगेरीग, उसको मानेंगे । यह देश का मीडिया है, देश की सोशल, कल्चरल, इकानामिक तस्वीर को प्रोजेकट करने का जरिया है । देशा में प्रेम पैदा करने का जरिया है। जो देश होंता है उसके लिये "सैन्स-आफ.-प्राइ्ड" पैदा हो और ज्यादा हिम्मत से, अनुखासन और मेह्नत से इस देश को बनाने में लगें, चाहे फिल्म्ज डिबीजन हो, चाहे फील्ड पबिलfसटी हो या इसका कोई भी विभाग हो, सब को उस तरफ जाने का साधन बनाना चाहते हैं, इसके लिये भाप का सहयोग भी माँगग, दूसरों का सहयोग भी मांगेंगे और अगर कोर्ड़ कमी है तो उसको दूर करते हुए इसको और ज्यादा इग्र्त्व व करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं आप का धन्यवाद करता हूं और दरहवास्त करता हूं कि इन डिमाप्डस को मन्जूर किया जाय ।

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly) : I just want two ore three clarifications. Firstly, it has been stated that Rs. 230 crores 'have been earmarked for TV expansion programue. But so far as I have collected the information, out of the Sixth Plan outlify of Rt. 122.38 crores that was earmarked for AIR expansion only, 19 per cent, that is, Rs, 32.84 crores only have been spent till now. How is the rest of the amount going to be spent ? Or, is it that the Money has been diverted for some other purpose?

Secondly, our external publicity is considered to be poor, at least in comparison with the external publicity of the developed countries, like BBC and others. At Nagpur, so far as I understand, we are going to have a national channel of a very high frequency. But there are other problems like repeater stations, hiring of space in the setellites, etc. What emergent steps have been taken in that regard?

SHRI H.K.L. BHAGAT : I shall clearify. My hon, friend has asked whether we have diverted AIR funds to Daordarshan. That is not a fact.

Secondly, I share his anxiety that we should improve our external publicity. I have myself said it that we are working out a plan. It depends on our resources. We want our voice to be heard all over the world. Still, we have got exrernal services monitored to a certaln extent and our voice is being heard in the outside world. In the Information Ministers, Conference* which was held at Jakarta, our country played a significant role. About developing external news publicity, wo are trying to do our best to interact better. About Nagpur station, we will try to see that it comes up and also that other schemes come up. We are working out schemes for the Seventh Plan so that we can improve our external services and publicity.

शी सत्यनारायष जटिया : मंत्री जी ने अपने भाषण में समाचार एजेन्सियों के लिये बहुत चिन्ता व्यक्त की है। मैं अनना चाहता हूं--हिन्दी समाचार एजेन्सियों की जो वर्ततान स्थिति है उसके बदलाव और उनको सक्षम बनाने के लिये क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री एच्च० के० एल० भगत : हिन्दी की दोनों समाष्षार एजेन्सियों का मामलए बहुज़ वैचीदा है। किसी समय की में ज्ञात याद दिलाना नहीं चाहता, लेकिन यह्ह सब्ब है कि किसी समय ह्रम ने समाबार बनाया था और बाद में कुछ लोगों ने उसको तुड़चा दिया। हम बदले की भाबना नहीं रसते हमारी पूरी सिम्पैर्थ उनके एम्पलाइक से है जो वहां काम करते हैं।
16.55 hrs.
[MR. DEPUTY SPRAKER in the Chair.]
हम उनकी जो मद्द हो सकती है, वह्ह एक फारमूले के मुताविक कर रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट का सवाल है, पैसे का सवाल है, फाइनेन्शियल सवाल और दूसरे बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं और उन सारे सवालों को देखना पड़ेगा। इसकी शक्ल क्या होगी, यह कहना अमी मुशिकल है लेकिन जो जर्नलिस्ट्स वहां पर काम करते हैं, उऩक साथ हमारी हमदर्द्वी है। कोई कान्कीट लाइन अफ एकशन अभी तक हमने इवार्ब नहीं की है और पूरे मामले पर अभी हम सोष रहे हैं ।

धी सतीश अभ्रवाल (जयपुर) : एक को पी०टी• आई० के साथ जोड़ दो और एक को यू००नन०जाई० के साथ जोड़ दो !

घी एँ्के०एल०. भगत : आज की सलाह भी हम ले लेगें।
(Interruptions)
MR. DEPUTY SPEAKER : If the hon. Ministor is prepared to reply, 1 will allow any hon. Member to speak.

SHRI H.K.L. BHAGAT : Let Mr. A.K. Roy say. After that, nobody may be allowed.

SHRI A.K. ROY (Dhanbad) : Mr. Deputy Speaker. Radio and television are the two very important media for cultural integration which Prof. N.G. Ranga has mentioned and many other hoa. Members have also stressed. Also, one of the ways of cultural integration is to render the works in one language into other language, the songs and the other things and then transmit them through radio and television.

I streesed this point last timo. The hon. Minister should tell us what concrete programmes and proposals would be taken up in this regard.

SHRI H.K.L. BHAGAT : Sbri A.K. Roy has raised a relevant point. As far as film documentaries are concerned, we are trying to document them in all the languages so that they can go in all the 14 languages. Other programmes like Chitrahar and others, we are trying to see whether we can do something about them. I cannot say 'Yes'.

Now you have at present regional films on the Delhi hook-up. I am not talking of national hook-up. You have also regional films on the regional hook-up. We have decided to give one regional film in national hook-up. Pilms which have won titles awards, would be shown one by one in national hook-up but there will be subtitle.

The point which you raised is relevant and we are trying to give attentios to it. I will separately sit and discuss with you its implications.

MR. DEPUTY SPEAKER : I shall now put all the cut motions moved to the Demands for grants relating to the Ministry of Information and Broadcasting to vote together unless Shri Ramavatar Shastri desires that any of his cut motion be put separately.

> All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER : I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Information and Broadcasting to vote. The question is ;
"That the respective sume not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account. shown in the fourth column of the order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to dofray the charges that will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1985, in respect of the heads of Demand entered in the second Column thereof agalnat Demand Nos. 64 to 66 relating to the Ministry of Information and Broadcasting."
The motion was adopted.

Demands for Grants 1984-85 in respect of Ministry of Informa'ion and B-oaticasting votell by the Lok Sabha

16.58 hrs.

## * DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1984:85

Ministry of Labour amd Rehabilitation
MR. DEPUTY SPEAKER : The Hor: will now take up discussion and voting :in Demand Nos. 68 to 70 relating to the Ministry of Labour and Rehabititation which may be discussed till 6 p,m. today only when guillotine will take place.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial sumbers of the cut motions only they would like to pove. These cut motions only will be treatod as moved.

[^4]A list showing the serial numbers of cut motions moved will be put up on the Notice Board shorting. In case any Member finds any discrepancy in the list he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table without delay.

Motions moved :
"That the respective aums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charge that will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1985, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof againat Demands 68 to 70 relating to the Ministry of Labour and Rohabilitation."


[^0]:    *The original speech was delivered in Tamil.

[^1]:    PROF. N.G. RANGA (Guntur): No. It is not easy. It is not so easy to do it whero people take to violence easily.

[^2]:    *The original speech was delivered in Tamil.

[^3]:    Sir, a point was made about the television sets. This Ministry does not

[^4]:    *Moved with the recommiendations of the President.

