## MOTHON ON ADDRESS BY THM PRESTDINTI-conta

Mr. Spenker: The House will now resinte turther discuination on the Motion on Addrese by the Prealdent. -Out of the 12 hours allotted for this dtscumsion excluding the time to be taken by Government to repky to the rebate, 10 hours and 54 minutes have :already been avalled of and 1 hour and 8 minutes now remain. This means that the diycussion will be over by Two o'clock.
I. will call upon the Prime Mindster to reply to the debate at 3.80 s.m. after which the antendments and the Motion will be put to vote of the House. We have before us 1 hour and .5 minutes.

### 18.54 hrs.

[Mr. Deputy-Serakme: in the Chair]
Shri Rarman (Cooch Behar-Re-served-Sch. Csistes): Sir, I rise to support the Motion of thanks to the President's Address. I shall mention in this regard the first matter that has ibeen mentioned in the President's Address.

From the very anception of the Second Five Year Plan, many misgivings had been given and taken as regards the successful completion of this Plan because it was an ambitious Plan according to many experts. In the Address of the President last year, he mentioned that fact. He mentioned that the country is undergoing much stress and strain so far as foreign exchange as well as internal finances are concerned. He expressed the hope that, nevertheless, the President's Government is not dropping any of the items that have been included in the Second Plan, but is trying its utmost so that the core of the Plan may not suffer in any way. It is a great pleasure and hope for the country to find in the President's Address that the President's Government has succeeded -during the course of the year and the President has expressed the hope that
> the Plan will fiot metter ta may vital zespect.

The whoie countion turture deponde upon the aucoemateto completion of our Plan. Ooversiment bise talniled the. fryat Placi; not onif turiticed butt it hat done moxe than was proxtieed. Thoungh it wasen ambitious plati, no doubt, at. the boginning, it is a mather of great satistaction to the cionuatry that within two years, the corner is being turmed and the prospects: are brightening. When we are talking of the many ills in this country, we are conscious how the country is undergoing a great strain. Neverthelesar; any under-developed country, when it is on the march towards development, must suffer this stress and atrain.

We know that so far as our lowpaid employees in the public sector and the Government are concerned, they are uider roing great diffeulties because of the rise in the price of foodgrains and consumer goods, etc. There are notices of strikes and demonstrations. I do not, for one moment, deny the causes of such demonstrations and dissatisfaction. But, the President has reminded us that we must be prepared for sacrifices if we want the future of our country to be bright at no distant date.

In addition to that, I like to mention that while we fully sympathise with the low-paid workers and employees both in the private and public sectors and in the Government, we shculd not be oblivious of the fact that even after the 10th year of attainment of our freedom, we could not do very much to the lowest rung of our social ladder, I mean the agriculturists in the rural areas who are producing the food. What is their condition? Have we been able to improve their conditions? I can say without fear of any contradiction that there are millions of these sons of Independent India who have not even one square meal a day.

## 18 hrs.

They put their truat in us and hope that with the help and with the sup-
paty of the lenders of this courntry the Sooremment will do their utmont to uplite thelr condition. Let wa while we plve publicity to our own grievanven, tide by side remember that there me millions in this country who are lon a mach worse condition than the low-patd employees. I can assure the Preaident's Government that these dumb millions will put up with their suffering until the doy they know that everyone in this land is undergoing sacrifices to a more or less extent. But once they become convinced that oblivious of their miserable condition, the other sections of the body polttic are trying to have their full pound of flesh, they won't remain silent and they would not remain submissive. That will be injuring the cause of the whole country.

So I fully support the President's appeal to the nation that each one of us should be prepared to do some sacrifice, so that the whole country may rise I would nevertheless ask the Preaident's Government to consider that though each and everyone should be asked to make sacrifices in this regard, they should pay their utmost and foremost consideration to doing something for the lowest grade of our public services They are the most hard hit because of inflation in the country. Without sacrificing our masn Plan, the core of the Plan and the main projects that we require for speedy uplift and development of the country should we do our utmost to amelorate their condition, as far as posssble.

The greatest success of the President's Government is the tiding over of the foreign exchange resource crisis. The sky has brightened up. The President has hinted that many countries have come forward to help India in the fulfilment of the Second Five Year Plan by loans and by arrangement for deferred payment besis. Along with the Preaident we also express gratitude to them. Unlens wo get auch heip it would be difficult for this country to fuilil the projects.

Along with that I would ilke to morntion that the foretign polley of this Government is at the bottom of trie succes. Much of thts success in due to our Finance Ministry and to the hon. the Finance Minister who had 'worked hard for this. But at the bottom of this it is the foreign policy of this country that lies at the foundation of the success. We want to be friends with all in this world, because we know that by conflict no country gains in the long run. If there be any major war, not only the economy of all the countries will be disturbed. Whichever bloc may win in the long run or in the short run, in effect both the blocs will suffer equally and the civjlisation and the advancement of science, culture, etc., will receive a serious set-back.

Nevertheless we a new nation, a nation that is the second biggest in the world in terms of population, but the poorest in the world, earnestly desire that peace should be maintained in the whole world and for the maintenance of peace our Prime Minister has joined with leaders of other countries in signing the Panch Sheel and we are sincere about it. Though a few years back both the blocs were suspicious of India, it cannot be denied by anybody now that the Government of India have succeeded in bringing convincing belief in the minds of both the blocs that we are sincere in our professions and we want the Panch Sheel to succeed. I think the President's Government have succeeded in these two matters in an unexpected way and we hope that we shall go on succeeding in all our Plans and projects in the years to come.

Shri mrajeakwar Pramed (Gaya); The President in his Address has mentioned about the impending 'Summit' meeting. Hie has epoken sether approvingly of it. Up till now I am under the imprescion that this meeting will be comaned to the leaders of Eivecia and Ameriet. I think that nuch a meetinge shoult not
[8hai Brajouhwar Pramed]
be held now. There axe certain provbiems which can be solved by unilatozal zetion by America. A "Summit meeting of the leadiars of Ituspia and America is not inkely to solve those problems with which we are intimatoly concerned. I am reterringet Sir, to the problems of Formone, Okinawa and Weat Irien.

Does anybody believe that as a result of the 'Summit' meeting between the leaders of Russia and America, Formose is coing to be handed over to China, or the Dutchwill withdraw from West Irian or Okinawa will be handed back to Japan? The problems with which we are directly ${ }_{\text {c }}$ concerned in the Middle-East are the problems of Tunisia and Algeria. Unless the French forces withdraw from Tunisia, and unless Algeria is liberated from French control, there can never be peace and tranquillity in West Asia. A solution of the problems of West Asia and South-East Asia are dependent upon the sweet will of the United States of America. Therefore, Sir, I think that the 'Summit' meeting should be held only after these problems have been solved by the unilateral action of America.
A Political settlement between Russia and America may complicate a solution of these problems. The gituation in South East Asia may be frozen. It is dangerous for the leaders of Russia and Anerica to come together at this particular moment. The forces of political integration are in full swing in the white camp. The United States has integrated the whole of the new world and Western Europe into one political unit Russia has integrated Eastern Europe. The pen-ultimate stage of political integration has been achieved in the white camp; only the final step has to be taken. A summit meeting will lead to a political settlement; a political settlement will lead to the integration of the white races into one political unit. Therefore, it is in our interests to oppose a summit meeting unleas India and China are invited to that copference.
$\rightarrow$ If Ruvatif in inteprated Whe Atrica and Acter a tamodratife wopla 活mate will come into poing but it zuneia is integrated with Arperion the pegemony of the white races will be estabLished over the dark and the coloured races of Atrica and Asia. The danger that contronts the black and the coloured saces is not the dengter of the entablishment of either Rusian or American hegemony, but the danger of the establishment of the hegemony of the white races over the black and the coloured races of Arrica and Asia. If Russia is integrated with America, the integration of Atrica and Asia into one political unit will be prevented for all time to come; without a chunk of the white world being torn off from its parent body and implanted on the shoulders of Asia and Africa, these regions can never be integrated into one political unit.

Integration postulates scientific knowledge, political power and economic resources which we lack. If Russia is integrated with America, Asia and Africa will not be allowed to be industrialised to the full height of their being. The political integration of Russia with Atrica and Asia is the condition precedent to the industrialisation of Asia and Africa. It is only with the help of the Heartland that Asia and Africa can be industrialised.
The economic resources of the West have been exhausted, but Siberia is a vast reservoir of untapped mineral wealth If Russia is integrated with America, the dark and the coloured races will be reduced to the status of hewers of wood and drawers of water. Insurrection, rebellion, revolution and satyagraha are pre-atomic weapons which cannot be used against the white races, if they are integrated into one political unit. Russia is more important to all the black and the coloured races than any other country in the world. The menace of the integration of the white races into political unit can be sverted only by the total, final and unconditional integration of Russia with Americe end Atia.

- Tine mind ati face of Commonimpo Fill be texaged byond recognition if Bumia is zategrated with Atrica and Asian Bomething worve then Comanamikm and totalitarianimem will engulf us it itussia is integrated with Americt.

Rusgia must be dragged into the heart of the Afro-Asian land mase and bound hand and foot and held tightly so that she may not escape from oar clutches and run towards America. Ruseia has a dual mind. She has a split personality. She is schizophrenic. Russia has been subjected, since time immemorial, to pulls from two contrary directions, Asia and Europe. We should make our pull stronger then that of Europe. A policy of non-alignment facilitates the political integration of Russia with America. A federal union with Russia will break her bonds with the West.

What is there in common between India and America save and except the attraction that we have for the American dollar? There 15 much in common between India and Russia. The Russians are partly Tarters and Mongols, partly Slavs, partly Christuans and partly Pagans, partly Byzantine and partly Western. What is Communism but the political counterpart of Buddhism, which is an offshoot of Hinduism? Hinduism is not a religion like other religions of the world. It is an attitude of the mind and a way of life. God does not form an essential part of Hindusm.

There is much in common between Indıa and Russia. I plead once again for the establishment of a federal union between India, China and Russia. I plead that an offer of a federal union should be made to China and Russia.
 अपाष्यक्ष महोष्यय, र्राष्ट्रूपति के भरिभाषए को दगर सरकार के प्रमोफोन का रिकार्ट या वबा कहा जाये तो कोई पतिस्योक्ति नहीं दोगी। जिस माप्व में उनता की भाबनार्मों
 भाषण में मानष बीवन की समस्याभो की बारा न बंदे, विस भाषण में बनता की समस्वामों का हल, fिन्दिी की जरखियात की प्रापित न हो, हस प्रकार के भाष्व को $x$ - दर्टार्द वेश के प्रतिनिषि कमी सीकार नहीं कर सकते प्रोर न स् प्रकार का भाषण कमी मी बषाई का पान्र हो सकता है।

धीम्न् भानव जीवन की चार प्रमुख समस्यार्यें। उन चार समस्यापो में से एक को भी हल करने की कोशिका या उस बिशा में कदम उठामे की नही की गयी हैं। बे हमारी समस्यायें है, साख, वस्त, भावास घौर किक्षा 1 रोटी, कपठा, मकान, घौर सब से भम्त में हिक्षा घ्राती है। इन चारो समस्याम्यों में मे एक को भी घ्रगर हल करने की कोशिश की गयी होती तब भी बधाई के लिए मोषा जा सकता था।

सर्व प्रथम हम ख्वाध्य को लें। भ्राज सारे मुल्क मे सर्वप्र खाद्य संकट उत्पम्र हा रहा है। श्राज सारा देशा भूल्य की ज्वाला मे धू धू करके जल रहा है घ्रोर हमारे उनर प्रदेण के पूर्वी जिले तो भ्याज घकाल के गाल में बंबें हुए हैं। उत्तर प्रदेश मे सगर हम पूर्व की घोर बढे तो बिहार, पबिच्चिी बगाल घौर उहीसा मे भी यही हाल्नन हैं। भाज उन इलाकों मे ऐसे बहुत स लोग हैं जो पती खा करके मौर भाम की गु丂ली बा खा करके भपनी खिन्दगी उ्यतोत कर रहे है। जब मुल्क मे ऐमी हालत है, भुलमरी की इननी भयानक समस्या है, इस भयानक समस्या को सुलक्नाने की तरफ राष्ट्रपति के भाषण मे कोई जिक नही है मोर न सरकार का उस समस्था को हल करने का ऐसा कोई सुमाव है । मं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ कदम उठाये घोर सीमा निर्षारित की जाये, वहत ते किस्या बाये कि कितने दिनों के प्रत्रा सर बात्र


 रां्ट्रपषि महोब्य चुत्व बनारस में गये, पूर्पी जिलों की स्तिवि मे उनको परिषय क्राया अया, लेकिन उन लोगों के प्रति, उन परिषारों या परिकारों के सदस्सों के प्रति जिनफी क्ष के धमाव में मूत्युयें हई, उन अरने वाले लोगों के प्रति एक मी हमष्रीं का साल्द उस भाषण में नहीं कहा गया है ।

हों दितीय पंबषर्षोय योजना की सफलता के लिए एक घात को तरफ घ्यात विलाया गया है। योजना चालिर है किस के लिए ? योजना की सफलता की क्या कसोटो होनी काहिए इस पर गोर करना है । ध्रगर जनता की समृद्धि बउनी है तो योजना सफल कही जा सकती है लेकिन भ्राज तो घासक पार्टी को सफलता हो जनता की सफलता, समृद्धि श्रोर पं घवर्षीय योजना की सफलता समघी जा रही हैं। जिस देश मे जनता भूस से तछष पड़ष कर मर रही हो, जिम देश मे करोडो लोग फुटपाय पर जीवन बिताते हों, क्या वहा बह कहा जा सकता है कि पजरर्षोय योजना सफन हो रही है ? पाज इस सरकार की दृष्टि मे मानव मूल्यों का कोई स्पान नही हैं। श्रीमन् में भ्रापके द्वारा भारतीय गणतन्त के प्रषान मंंती प्रोर उनकी मरकार से पह्ह दरियाफ्त करना चाहना हू कि भष्ण उतादन के लिए उन्होंने बया कदम उठये है ? भ्रोर क्या नये कदम उठने का रहे है ? मेरा भौर सोशालिस्ट पार्टी का यह स्याल है कि जब तक हम इस मुलक के घे प्दर जो लेती है उसकी सिबाई की ठीक से ख्यवस्था नहीं करेंगे तब तक गल्ये की पैदाबार बढ़ ही नहीं सकती। $२ ₹$ करोह एकए़ जमीन में से सिर्फ बेचा में \& करोड़ एकए़ जमीन की सिथाई का रनिकाम है, $२$ ह करोढ़ एक़े बमीम की धभी वक लिखाई की व्यवस्षा गहीं की गरी है। अलकत्ता बड़े बह़े हैस करो
 बन बाले के बांबरूल मी हलारी बत क्जा सभस्या है प्र उसाबन को, वह पूरी नहीं हो सकती। घगर सरकार के सोटे होंटे
 उसाद्न बफले की तरक सोता होता तो प्रलकता गले की पैषाबार बही़ होती होर भगर भब तक यह काम नहीं किया गया है तो में सरकार से यह कहूंथा fक, सरकार को यद्ह सुभाव दूला कि उर हलाकों में बहों विषली का इन्तिजाम नहीं है, बहा बांष नहीं है, वहां पर गांब के लोगों को पोडी बहुत इमदाद हे कर कुंें खुवायें तो ज्यादा बेहतर हो। बैसे तो कम्पुनिटी प्रोजेषट पर देश का करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है लेकिन उसका प्रषिक भाग तनख़ाहो पर, मोटर जीपों पर, खरं ह़ो रहा है। भगर तरकारी भी बगीदी जाती है तो दो तीन हपये का ेेट्रोल जला दिया जाता है। जो घन हस तरह कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया जा रहा है भगर उसको गांब के लोगों को सीधी ह्मदाव के तोर पर दिया जाता तो मे समभता हं कि भ्रब तक द्वितीय पचवर्षीय योजना म काफी सफलता मिली होती। मेरा तो सुकाब है कि भ्रष्न उत्पाबन के लिए करे खोदे जायें । हमारे मुल्क में F ? करोड़ एकЕ़ जमीन है। उसमे कुछ ऐमो भी जमीन है जिसको तोड़ा जा सकता है। भ्रगले दो बार बर्षो मे भार ध्राप भूमि सेना का निर्माण कर के द्स बारह करोड़ एकड़ जमीन भी तोर सकें हो जो हम एक परव, सवा 'भरज रुपये विदेबों से घण मंगाने पर बर्ष कऱूते हैं उससे हमको भुक्ति मिलेगी, हमको प्रह के लिए दूसरों मुलकों के सामने हाय नहीं फेलाना पड़ेगा। हम भपने भाष


 वरह से बाइरी हमले की दिकाज के

हिए कौज रहती है, जिस तरह देषा से चन्दर घुस्ता 4 किए gुनिस रहती द्र उसी तरह से
 है सै पार्मी का निर्माण ₹ रे, उनफो
 ने लिए दे मौर उनके ह्वाथ में फाषडा दौर कृदाल दें तो यह बहुत मुर्मकिन है कि भवसे को षार बर्षों के भम्दर हम भ्रपनी समस्या को बहुत कुछ हल करने में तमर्य हो सकते है।

प्रष्टाषार, यह झाष्द कुष्ष भाजकल शासनतग का परिक्षालक कहा जा सकता है । सही स्पिति यह है कि भारत का कोई प्रान्त, घ्ञासन घ्यवस्ण का फोई भाग, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कोई विभाग भ्रष्टाचार से रहित तो किसी भी वशा में नही हैं। भपवाद की बात दूसरी है। अ्रष्टानार राबद स्वय में एक व्यापक भर्थ रसता है परर इसका जितना ब्यापक पर्थ है उतना ही ब्यापक हसका उपयोग मी हो रहा है। इसकी घ्यापकता का यदि श्रभाव है तो केषल राष्ट्रपति के भ्रभिभाषण में।

भ्रम्टाचार कुछ तो नोटिस मे प्राता है। भाज हमारे माननीय मभी श्री टी० टी० के० ने श्रपना चलता द्वप्रा एक धासिरी भाषण दिया। कल भी एक पजाब के माननीय सदस्प ने वह् बताया था कि ऐले मुल्क के म्दन्र बहुत से गोलमाल है जिनकी तरक सरकार का घ्यान नही जाता है । उन्होने डारमिया साहब के कुख्ब हिस्सो के सम्वर्ष मे सदन का घ्यान भ्रार्कषत किया था। मे क्षाप के मारफत सरकार को यह बताना चाहता हू कि जीप स्लेठल की बाबत पाज देश में हर पदे लिलe मादमी के विमाग में बात है।
 भिया। मैं सरकार से वह जानकारी हासिल करला पाहता या, या सरकार को द्रत्रा

बात से घकगत कराना घाहता घा कि जो बाहफाउट एकरकाष्ट इनलेँ से बा बरीद जा रहे है हिनका मूल्य लगभय चार वांच करोध है, एक एपर श्रेष तुमा। लेकिस उसका कोई अवाष नही। मे सदन भरर सरकार का घ्यान है बात की थोर भाकषषत करना चाहता था कि भ्रगर १४ मार्ष को मिनचैस्टर में उतररते समय वाईकाउट को जो एक्सीरेंट हुषा, उस की वजह् कोई स्राबी थी पौर सरकार की तरफ से जो बस हबाई बहाज़ फोणी काम के लिए ब्बरीदे जा रहे हैं, बे उसी किस्म के हैं, तो सरकार को उन्हे बरीबने से पहले —, धार्रे देने से पहले-आाष पडताज करनी चाहिए । हस्त्रश्न का कोई जवाब नही दिया गया ।

乡सी तरह से ६ बिसम्बर, १عरण को मीने यह सवाल पूद्धा —
Whether Government is aware of the fatal arr accident that occurred on 5th December, 1857, at the Civil Aviation Training Centre, Allahabad

हसका भी कोई उत्तर नही दिया गया । Is it not a matter of regret for the Government? रस तरह के प्रशन सरकार को गलत रास्ते से हृटने के लिए या यू कहिए कि उसके दिमाग मे जो बात नही आ्या सकती है, वह डालने की कोहिएा करने के लिए किए जाते है, लेकिन उन का कोई उत्तर नही दिया जाता है । मैं समक्ता हा कि यह कोई व्यक्तिगत या किसी सबस्प का प्रशन नही है बलिक वह तो सारे सदन का प्रशन है।

उवाप्पज कहोबय : माननीय सबह्य का समय खल हो धुका है, ध्रष बह क्रेपना भाषण सलम कर दें। द्ष मिनट से ज्याता मिसना कठिन है ।
 एक मिनट दौर सेकर केष्न कामलक्ष की सिषधिसे में क्रू धर्ष करना चालता है।

##  

##  फलिमीर के पर्न्न पर कुष्ब कर कर ब्वमाप्त फरता 宽1 <br>  खल्म कर दें ।

Shri Shohha Ram (Alwar): In view of the short time at my disposal, I would like to confine myself to the policy of land reforms in our country. The question of food production is correlated and connected closely with the policy of land reforms, and the spokesmen of the Government of India and the State Governments have laid emhpasis on raising the agricultural production. But that is not possible unless we create a congenial and healthy atmosphere for the tenants. Unless the tenant feels secure about the continuation of his cultivation, he will not be in a position to pay more heed to the emphasis on cultivation and the call to grow more.

The aspects of our land problems are four-fold, viz., abolition of intermedraries, security of tenure, regulation of rents and ceilings on agricultural holdings. With regard to the abolstion of intermediaries, we are glad to note that steps have been taken to abolish intermediaries except in a few blocks in a few States. The second point with regard to the security of tenure is a very vital one, and I would like to deal with this point in somewhat greater detail. Exscepting in Delhi and U.P., no complete and full security of tenure has been granted to the tenants. In Rajasthan, Punjab Bombay, Hyderabad and one more State, only partal security has been granted to the tenants. The owner of the land has been authorised to resume the land on the ground of permonal cultivation in case certain minimum land is left with the tenant. This is a good sign. But there are certain Btater Iilse
 I corget tha samo-min which them is no aecurity of tenurise. The handowner ham beem muthorivel to tilie any Ind in the nama of personal cultivation from the temant in cape the temant has anything to part with.

There are four or Ave Etntes still in the country where there is no security for the tenant: The temant can be ejected at an hour's notice, whether he has got any other holding to fall back upon or not. That is the most vital question which is agitating the mind of the masses today.

We had given a pledge to the masses of the country that land would belong to the tiller of the soil. Even at the time of the last two general elections, the Congress Party had said that the land would belong to the tiller of the soil. But I am rather amazed to find that even after the lapse of ten years since independence, fifty per cent. of the States in our country have no security of tenure for the tenant This is a problem which should be given attention. If we are not in a position to provide our landless labour and small holders land to cultivate it will not be possible to raise agricultural production.

Now, I come to another most important point, about regulation of rent. This is a problem which has not been given any attention by State Governments so far. In Bombay and Rajasthan, the tenant is liable to pay $1 / 6$ th of the gross produce. But what is 1|6th of the gross produce? It is a matter to be seen today. 1/6th of the gross produce is equal to 6 to 7 times the land revenue. I am at a loss to understand how the intermediary or the landholder or the tenant, in case he has mub-let ft to a sub-tenant, who pays a little amount of land revenue can extract from the tiller of the soil 6 to 7 times the landrevenue for nathing. This is a phenomenon which has to be seap arid jualsed in the present context of ourr historical development and the pace at which we are progreasting todity.

Now, there are cortain States where $1 / 3 \mathrm{xd}$ of the grows produce is taken.
ghan M. C. Jinh (Kathal): In 90 per cenct. of cases, hall the gross produce is taken.

Shar shotha Ram: In Bihar, it is 7/20th. In Madras, in Tanjore, and in the Malabar district, even 80 per cent. is taken. In one State it is near about 50 per cent. This is a very vital question which we must solve. 80 per cent. of gross produce is taken by the tenant in chief, where he has sub-let it to a sub-tenant. It is a matter which cannot be forgiven by the masses. For the last ten years, our cultivators have been looking towards Government to see whether they are going to enact legislation for them with regard to the amelioration of their condition, redeeming the pledge that we want to establish a socialist pattern. If this sort of exploitation is permitted to continue, I do not know whether any such society can be established, when the tenant or the tiller of the soil is asked to part with 40 or 60 per cent. of the gross produce.

For the last five or six years, I have been hearing that there should be a ceiling on land as envisaged in the Second Five Year Plan. There are two types of ceilings: ceilings for future acquisition and ceilings on existing agricultural holdings. As regards the first, I have nothing to say. Most of the State Governments have taken steps and measures to limit it to a certain minimum standard of holding according to which in future nobody can be allowed more than that holding. But as regards existing holdings, the operation of the ceiling and the definition of ceiling is quite different.

Five categories of tarms have been exempt from the operation of celling. I am not at present moment trying to enumerate the first four classes, bat I will certainly draw the attention of the House to the fith which is vitally important and which has been
exempted from the operation of celling. This relates to those which are effleiently managed farms, which consist of compact blocks on which heavy investment or permanent structural improvement have been made, whose break-up is likely to lead to a fall in production. I am not going into detail regarding what are the heavy investments or permanent structural improvements, but I will certainly draw the attention of the House to the clause 'whose break-up is likely to lead to a tall in production'. This is an anomalous, pitiable and lamentable feature.

Suppose a ceiling of 200 or 100 acres is fixed. If it is split into 4 parts, if 50 acres are given to one owner, he will produce less comparatively! This is a wrong analogy. I say that in the present context of our country's agricultural economy, when more people want land and when 40 per cent. of the landless labour or those persons who have got lesser holdings are unemployed or half-employed, they have got to find out land, and any person who can just pay more attention intensively and put more manures etc. will certainly be able to raise the production on these small holdings. Therefore, to say that splitting up will lead to a fall in production is not correct. Therefore, I will draw the attention of the Government to the category which has appeared in the exemption and request that it should be deleted. It is a clause which has been inserted by those people who do not understand about agriculture. It is a clause which is rather a misleading one. I am sure that small holdings will certainly lead to greater production, though the cost of production may be a different thing. I quite agree that the cost of production might increase in case of a break-up. But the total production is not golis: to come down; it will certainly increase. Therefore, I say this clause should be deleted, and I will appeal to Government that the quention of land reform should be given priority
[Shri Shobbe Ram]
in future and it should be dectided once tot all so that the people of thus country might feel that they are the owners of the land and they enjoy the truits of therr toll and prosperity.

With these words I support the motion of thanks.

जानी गु० fि० मूसाकिर (भमृतसर) : उिप्टी स्पीकर सास्ष, राप्ट्रपति जी ने दोनो हाउसो के सामने जो भाषण दिया है, मे उमका समथेन करने के लिये ब्वडा हुमा है 1 मे उन मेम्बरान से इतिकाक नही करता, ओो कि बडी बेषाकी से यह कह देते है कि इस भाषण मे कुष्ब नहा है। राप्ट्रपति ने बो ग्रपने भंषण मे क्रुख्य इशारे देने है मौग कुष महद्धद से घ्रलफाष्र कहने है । ज्यादा तफमील या डीटेल में वे नही जा सकते । मगर हमारे देशा की जो बुनियादी बाने है, जिनकी वजह से देश में खुझाहाली हो सकती है उनकी तरफ उन्होने सास तबज्जह दिलार्ड है। मसलन उन्होने हस स्याल का इजहार किया है कि देशा मे ज्यादा भ्रनाज पैदा करने के लिये ऐसे जराय भस्तियार किये जायेगे, जिनसे भनाज की पैदाइषा बढे। इसके बाद उन्होने इडस्ट्री के जहूरी सवाल के मुताल्लिक भी कहा है। किसी देशा की छक्तसावी हालत को ठीक करने के लिये ये दो ही चीजें है श्रोर हनकी तरफ राष्ट्रपति जी ने ध्यान दिया है। इसके मुताल्लिक मे कुष्ध ज्यादा बात नही कहना चाहता $\Omega_{1}$ । जनाब डिम्टी स्पीकर साहा, भापकी बसातत से मे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि ज्यादा धनाज पैवा करना घोर सपने देश की छउस्ट्री को तरष्की द्वेना ज्याद्यातर इस बात पर निर्भर है कि जो कर्यर्तरा है-खो काम करने वाले है-उन की होससान्मफबाई की जाय । बी यंद्यर क्रीर किसान इस किलसिले में काम करते है, उनकी तरफ़ ज्यात त्वज्या

 है 1

इस दका गोहाटी कोरेस के मेवान से बापस ध्राँत हुये जब येने सिन्बरी का कारलाना देखा, तो मुषे बडी खुवी हुई 1 उसमें बो घोर काम हो रहा है, सो तो हो ही रहा है, भगर वहा का हास्पिटल बेल कर मुझे बडी बुदी़ा हुई कि हतनी सू बसूरीी के साए उसका काम चलाया जाता है। मौजूदा उमाने मे मुल्तलिफ बीमारियो के सिलसिले मे जो जो इस्ट्रूम्स्स इस्तिमाल किये जाते हैं, वे उस हास्पिटल मे मौनूद है। उस कारखाने मे काम करने बाले श्राठ वस हजार लोगो के इलाज के लिये वहा निहायत ही श्रज्छा इन्तजाम है । सफार्द के लिहाज़ से और्र हर एक लिहाज़ से उसका मैयार बहुत ऊचा है 1 मुक्षे यह देख कर सुशी हुई कि हमारा यह हास्पिटल वाकई दूसरे मुल्को का मुकाबला बर मकना है । गवर्नमेट की तरफ से श्रीर भी जो बडे बहे काम चलाये जाने हैं, भ्रगर वहा भी इस तरह की सुविषाये दी जायें, तो वहा काम करने वालो की बडी हीसलाधफजाई होगी ध्रौर हमारी प्राडक्रान भी बढेगी।

इमके बाद, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, श्रापकी वसातत से मं एक बुनियादी मसले . की तरफ़ छस हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता है और वहह है लंगवेज का मसला। राष्ट्रपति जी से दो चार हान्द इसके सम्बन्ष मे कहे है पोर उन्होने वह उम्मीद बाहिर की है कि भाफिचियल लेग्वेष्टा कमीघान की रिपोर्ट पर विचार करमे के लिये को पार्लियामेंट की एक कमेट्री बनी हुई है, वह्र जहर किसी माध्षे नतीजे पर पु च्चेपी । में भी उस कमेटी का एक मेम्बर ह्वा। मेरा थी यह ब्याल है कि



कहला काहता हों। जुए से ही-जब पाकासी भिसने के बाए हमारे देश की कोस्टीन्युएन्ट चसेम्यली बनाई गई, तो पस बात को मह्हसूस किया गया कि हमारे क्षेा में जो कुष्ध भी लराषियां हुई, षे कम्यूनल लड़ाई-सगड़ों की बजह से ह्री हुई । आ्राजादी की लड़ाई में भी घ्रगर हमें उयादा मुसीबत उठानी पड़ी, बो उसकी भी बजह् यह् थी कि हमारे द्वेश वस्समों में पूरी हिन्दुस्तानियत नही थी, बस्कि कम्यूनलिज्म का ब्याल कमी न कभी उन पर गालिब का जाता था । इस सिलसिले में मुझे एक शायर का एक बड़ा खूबसुरत शोर थाद भ्राता है -

थगर करती हो तूफा में तो काम भ्याती है तदबीरें, पगर कर्ती में तूफा हो तो मिट जाती हैं तकदीरे।

यनी अ्रगर हमारे भ्रापस में ही झगड़े हों, तो इसमे जरूर तकलीक होती है, इसमें म्सीबत होती है घौर हमारी जो दुस की दर्स्तान है, वह ह्मेशा सम्बी हो जाती है। बनियादी तीर पर यद्ह सोचा गया कि हमारी सैकुलर स्टेट में जब तक मुइतरक्रा इन्तखाबात रूयज नही किये जाते घोर छस उसूल का सात्मा नही कर दिया जाता कि हिन्दू हिन्दू को योट दे, मिस सिख को वोट दे श्रोर मुभलमान मुसलमान को घोट दे, उस वक्त तक हमारे देश की यकजहती नही बन सकती भौर हमारा देश एक नही हो सकता। इसलिये पहलले कम्यूनलिज्म के हस जहर को विधान से काटा गया। लेकिन इसके बाद भी जो लोग कम्पूनल नुक्ता-ए-व्याल से धौर कम्यूनल दृष्टिकोण से सोचने वाले थे, उन्होंने कोंटं न कोई रास्ता लड़ाई घौर सगड़े का फिर पैदा कर लिया । सूबों की नई हदबन्दी को एक ऐमी कम्यूनल क्षफ्ल दे वी गई, सिजसे उन लोगों के हाय में इलैक्बन लड़ने के लिये घौर किसी न किसी तरह से भपनी लीठरहिप कमयम करने के लिये कोई मसाला मा जाय।

हाउध्र के एक मालणीय मेम्बर गे वजाब


रूल कर देना काहिये। उन्होने वहा कुछ बहनो की बेइज्यती का भी चर्षा फ़्रया । डिप्टी स्थीकर सात्रब, भाप की बसातत से में साफ़ तोर पर मह बात कह् देता हूं कि मुके किसी बात में पकड़ नही है। मगर एक बात साफ़ है कि पंजाब की जो गवर्नमेट इस बक्त है, वह् उमी बतत को छम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, जो कि इम हाउस के मेम्बरान ने यहा षैठ कर पास की है । प्राज रिजनल फार्मूले को चलाने कें निये या लेगुएज षे: मुताल्लिक जो फंसले पर्गियामेट में हुये हैं, या यहा जो फैसले हाई हेवल पर गवर्नमेट श्राफ इंडिया ने किये है, उनको श्रमनी जामा पहनाने की जब कोगिशा की जाती है तो फिर हैमारे सामने वही कम्युनल शगड़ा कम्म्युजल फिजा, बनाने की कोशिका की जाती है । मुक्षे भफमोस है कुद्ध वाकयात पर जो कि पंजाब में घटिन हुये है । फिरोजपुर में जां घाकया हुश्रा है, उसका मुक्षे बहुल भफसोस है । टीक इसी तरह से प्रोर भी हायद कोई वाकयात हुये हो। लेकिन हमें देखना चाहिये कि ये वाकयात क्यो हुपे है । द्दनके रोनमा होने के क्या कारण हैं ? उनकी ज़ुरुरत क्यो पड़ गई ? यदि हम छसकी जांच करेगे तो छूसी नसीजे पर पहुंचेंगे कि यह जो लंगुएँज का सीधा सादा मसला है, इसको पेचीदा बनाने की कोगिएा की जा रही है। मं एक जुबादान हूं। मुझे लिटरेचर मे बहुत दिलचस्पी है। जब से यह् सवाल कास्टिचुएंट श्रसेम्बली मे श्राया था श्रौर इस पार्लयामेंट में धाया है कि ह्मारी राष्ट्रभाषा क्या हो तो हम पूरे तोर पर प्रपनी यही राय देते रहे है मौर छसमें मददगार भी साषित हुये हैं कि हमारे देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी हो। मं उन लोगों से इसिफाक नही करता जो ग्राज भी छस तरह से सोचते है कि हिन्दी के सिवाय हमारी कोर कोई राष्ट्र भाषा हो सकरी है फिर चात्टे वह्ट घंघेषे़ी हो या कोई घीर भाषा हो। यह एक गुलामी की निशानी है और दरसको में घूलगयमा चह

[mात पू० नि० मुसाषिर]
कि जो क्षोटे घ्बोटे युल्न है पोर बिनफी घालादी अप-3x साल ही है ते की कमी यह नहीं काइते कि उनकों मुल्क की ज्वान के लिषाय कोई दूसरी माषा राष्द्र भाषा सरकारी तार पर मानी जाये । इसके बावजूद भी घंगर पंजाब में कुब लोग यह करें कि हिन्दी हिन्दुपो की ज्यान है, तो मं पूद्धता हू कि क्या वे निन्दी की लिबमत कर रहे हैं या हिन्दी का बिरोष फर रहे है ? उनके इस तरह से गलत बचनीं करने से साउप मे जो रिएक्वान हूपा है पोर जिन ठा से दुषा है बह भापके सामने है । में उस हाउस को एक बात बता देना चादना है कि माउय में भी बेश्रक सच्षे श्र्छे काविल लोग हैं ेेकिन उस कनवेनभन ने ही जिममे यह फेमला किया गया था कि हमारे शश की मरकारी जबान ग्रेंजी होनी जाहिये, एक बुनियादी बात का तरफ ध्यान दिलाया है कि चाहे जबान का मवाल हो या कोई घोर मवाल हो, य सब पोले हे घोर देश की यकजहनी, दोग की प़कता, देग की यृनिटी का जा सवाल है, यह मब से पहला है ग्रोर यूनिटी कायम रहनी चाहिय । यूनिटी के सबाल पर कोई दो राय नही हैं । में मी समझ्ता हू कि देश की यृनिटी का जो मवाल हैं वइ श्रफजल मवाल है, मन मे पहला सवाल है 1

भाज लंगुएत्त की बिना पर जो कम्पुनल भगडे पजाब मे लोग बडे करते है है प्रोर जबान को धम के साय मिलाने है श्रोर कहते हैं कि वद्ह द्मारी धार्मिक जबान है, तो उन लोगो का क्या बनेगा जो हिन्दू नही हैं, मगर हिन्दी है हिन्दुस्तानी है। उन लागो को ये लोग बाहर निकाल देते हें भौर सुद यह मान हेते हैं कि उनकी जबान हिन्दी नही है। ऐसी स्सरत में बे लोग जो हिन्द्र नही है, वे कहां चलेले जाये । बह भी सोषने की आता है कि बद्रास में, साउथ में, जो सोग हिन्दी की मुलालिकत करते हैं, वे कौन है, क्या ते

हिम्दि गही है ? भणर वह कहा थाये कि ते हिन्दू गही हैं, तो वह सरासर गसल होगा।

में भाजता हां कि प्राप्य में कुष्ठ बातें होती रही हैं। लेकिन उल में से कुष्ष हो धायलेंट तरीके से हुछ हैं। बहा पर नानधायलॅट तरीके से काम दुषा है, वहा काई समडा नहीं हुषा । नान-वायलट तरीके पर अलूस निकले, लेकिन भगडा नही हुपा । हमारे भ्रकाली मत्यो ने मी जहा नानवायलेंट नरीके से कुस्ट काम किये है, वहा कभी कगडा नही हुषा। जहा जहा वायलेँ तरीके से काम हुप्रा हैं बहा मगउत पैदा हुप्रा है । घन लोगो ने क्षगडा बुद पंदा किया और बदनाम मरकार को तथा पुलिस को किया । में नही कहता कि पुलिस की हर एक बात सही होनी है, ठीक होती है। मगर भ्राज कोई यहा यह बात वहे कि म्रोरतों की बहा बेइ्ज्ञती हुद है, जो उसको मोच समफ्र वर ही ऐोमी बान कहनी चाहिये। में हर एक प्रोरत को घ्रपनो बच्वी या मपनी बहन समक्षना हू चा ववह किसी भी मजहब से सम्बन्ध रखनी हो, कियी भी जबान को वह बोलती हो, किसी मी देशा की हो। मगर जहां हमारी बनिच्चयो को, जहा हमारी बहनो को हस किस्म की ट्रेनिग बी जाये कि वे एवयू करे, गन्दे नारे लगायें, तो यह हमारे भौर सापके लिये सोचने की बात हो जाती है। में स凶 कहता हूं कक नारे नहीं गासिया दी गई हैं। गाली को दोहराना भी एक गाली है, हर्सिये मैं माली को यहां दोहराना नही काहता । भगर पंजाष पवतनेंट को, या पजाब के बीक्र मिनिस्टर को या पंचित जवाहरलाल नेहस को जर भानिया गारों में बी धती है, दोर धमन को कायम रतने के लिये कोई यल किया बहता है, तो उते वह कहा आये 倍 वह तो बता़ चुल्न हो गया,
 यह बतल सोबने धरर किभार करने की हो
 कारें में चमियों का प्रयोग करताना, मे

 जपर तुरे निकलत हैं, तो यह घीर भी सोषने分 घा हो चती है ?

मेरे भाई कम्यूनल नुक्नेसयाल से सोषते है। उनको हमेशा बेश के बृष्टिकोण को सामने रसना चाहिये, देश की एकता को सामने रखना चाहिये मोर किसी एक ज्ञात से, किसी एक व्यक्ति से कोई घ्रगर उनको बैर है तो उस बैर का म्रसर हमारे देश पर नही ह्वेना चाहिये । एक केर सुना कर मे घ्रपनी बात ग्वर्म करता हूं :-

क्यो बर्के मुजतरब को है सारे चमन से लाग । हर एक शान. पर तो मेग आ्राशायां नही ।।

Mr. Deputy-Speaker: I wish to accommodate both Shri Nath Pai and Seth Achal Singh. But there are only five minutes I can snatch five minutes from the other business so that they may each have five minutes. Would they be satisfied?

Shri Nath Pal (Rajapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, a few days ago, I had to attend a funeral in Bombay. The police had given charge of a body which was lying in a morgue for seven days It was in the end identified to be the body of an Indian who had the courage to go to Goa, fight and in the process be wounded. He had succumbed to his injuries received in that struggle in Goa.

What happened to that individual is very symptomatic of what is happening to Goa. It is also very significant in the light of the policy of the present Government towards Goa. A patriot had died as a victim to Portuguese tyranny in trying to uphold the honour of the country nhd in trying to aradicate the last blot of slavery on the face of mother

India What had happened to him? His dead body was unclaimed, unidentifed and uncremated for more than seven days. It is not one isolated incident. There are many such who go like that to Goa to do thetr duty to their country and this in the fate they meet with. There are more than 350 now in the prisons of Goa. There is the harrowing experience of Sucha Joshi who is bravely suffering in an isolated cell in the Goen prisons. What do we get from the Government? Platitudes. We are told that Goa is part of India and this Government will never rest content till it is integrated with the rest of India.

Only yesterday, the Defence Minister has come out with another such speech full of platitudes that Goa will have to be ultimately integrated with India. One gets sick of this verbosity of these speeches when one realises what is happening to large number of Indians living close to the border. We know that this Government having eschewed the use of force in the solution of this problem cannot resort to a military solution of this problem. Militarily we know that the $11 \mid 5$ th Maratha regiment stationed at Belgaum can solve the problem in less than two hours. But perhaps rightly, we do not resort to that solution. It will create in its wake more problems than solve them.

What is the policy of this Government? I think we have realised tully the impotency of the policy of the Government of India towards a solution of this problem of Goa. At least we would be grateful if we are not subjected to this kind of platitudes day after day. There is reason if we cannot liberate the Indians in Goa. Then put an end to the agony of the Indians on this side of the border. This is an issue which I have tried again and again to raise in this House.

Last month, I had to viatt a litite village on the Belgaum, Clom border. I went to the horpital after having heard some reports of the engiolte of

## [Shai Nath Prai]

the almighty Indian police. An Indian villager was going with a sum of Rs. 200 to another village to buy a bullock cart. He was arrented and beaten in a most savage manner I have got the records from the hospital which I visited from the Government doctor there. What was his crime? He was going with currency on the Indian border-not across the border-to another village On this the almighty police seized him and beat him. What is the charge? You might have crossed the border with the currency.

## 14 hms.

An individual was assaulted because he was carrying two lbs.-not gold; they will never catch those who go with gold-but of coffee. Because his bullock- cart was seen going in the direction of the border and the nearest contact point with the border was 30 miles from where this man was arrested. This has appeared in the local Congress Press. The case is now pending in the court, and I would not go into further details except the preliminaries. This is the kind of harassment to which the border citizens are subjected. I would like to know from the Government who is benefiting from that, and are they aware of the antiIndian feeling they are creating and the restrictions they are putting? Having realised the futility of the policy of this so called economic restrictions -they do not like the word 'sanctions' -why do not they have the courage to do away with it? It is the independent citizen on this side of the border who is hit. Sir, my brief case is full of lettres from the people. They cannot move. And, the tragedy of it is that the restrictions now are not those which operate from the Portuguese Government but from the Foreign Ministry of India.

We have been again and again pleeding. We realise your dificultien in the major solution. Why don't you try to give the talse sense of prestigot Be honest. These thinge have not worked. At leant put an end to
the suffering of the people on the border. We want, otill, at this iate stage to plead with the Prime Minister that just as the people are showing appreciation of the diflleulties of the Government in regard to the Hberation of Goa, the Goverrment will have to come down from this high pinnacle of prestige on which they sit. We live on the borders 'and we know the suffering of the people there. We see it every day. I wonder if anybody in the Foreign Ministry has ever bothered or condescended to go and have a look in what wretched conditions the entire people on the border live. This, Sir, will be my plea.

Now I would like to turn my attention to one thing. I am very conscious of that hand turning very fast, but as soon as the bell goes I will not try to embrass you.

Mr. Deputy-Speaker: Such is usually the case, the hands do go tast.

Shri Nath Pai: I have been trying too, Sir. Sir, I should like to welcome the statement made by the Home Minister yesterday regarding Kashmir in the other House. We are happy to know that the citizens of Kashmir will be having all the privileges and all rights which it is the privilege of everyone who has the good luck to be born in India. We, therefore, welcome that the Accountant General of India will also be the Accountant General for Kashmir.

But there is one thing. While this extension of the civil liberties which it is the privilege of every Indian must be extended to Kashmir, it must be made clear to everybody, including the great Mr. Abdullah, that while we ahall stand solidiy behind him when he is exercising his right of froe expression, if he wants to onjoy this right of tree expression he muut realise the duty of not doing anything that is treatonable towards this country. Whereas we and our party stand by the xight af every Eanhmit! to any any lepittimate enticition of the

Govarmment in Kashmir or in New Dethit no one will be allowed by indulping in this kind or that kind of threat or raking up that dead monster of communalism to administer threxts to India's sovereignty. We hope that the Government having done the rigit step with regard to extersion of civil liberties will see that nobody, whatever his past records, will try to raise himself above the Constitution of this country.

Having made this brief reference, I shall now turn to something. Everybody knows that recently there was an election in England, a by-election which is called "Rochdale". The world Press is full of comments on it. What is the significance? The Government there has lost the by-election in one constituency, and what is the lesson the political commentators and the most conscious of the section of the British public expect the Government to draw? It is that the Government should close the administration and force the electorate In one single byelection the Government is defeated, and the people of Britain expect the Government to resign to go to the electorate and seck a fresh mandate. Sir, on one very vital issue this Government has been repeatedly defeated in Bombay. And, what is the lesson they want to draw? They want to turn their back on the lessons. There was an election recently. During the past six months there have been three elections. In all the three elections the Government have suffered defeat after defeat. Somebody said that the British Government have suffered defeat after defeat in the war and won debate after debate in the House because they have a majority. They were defeated in the Nagpada byelection, they were defeated in the Gorakh Deb by-election and now, Sir, is Jalna. All the politicial commentators in the country are trying to draw the attention of the Treasury to the significance. How long will you be sitting tight and denying jurtice to the people of Maharashtra and Gujerat? It is no use taying this Parliament passed it. It in precisely because
this Parliament passed that we are pleading in this House. It is part of the sovereignty of Parliament that no law is such that this Parliament cannot change.

Sir, if they are honest about it, if they want to do real homage and not lipsympathy to the tenets of democracy in this country, they will draw the only lesson that can be drawn, that bilingual, whatever the propsand you have an extremely competent man to run that administration-will not stand. Sir, when a house is about to tall a wise master will not wait for the house to fall and bury many precious things in its debris; the best thing is to pull down the house. The 'bilingual' won't be sustained whosoever blessed it. The best thing is, therefore, to gracefully pull it down, bow down to the will of the people and give to the people of Bombay and the people of Maharashtra what they legitimately demand, and what they demand is that the like other Indian citizens be treated as full and equal brothers.
Sir though you have not rung the bell. you have been eyeing me. There were many more things on which I wanted to speak.

Mr. Deputy-Speaker: We will listen to the hon. Member some other time.

सेठ च्चल निह (भागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के श्रभिभाषण पर जो इस सदन में धन्यवाद का प्रसाष पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के हैतु व्यड़ा हमा हूं।

हमारे राष्ट्रपषि नें जो भाषण दिया है उसमें हमारी जो द्वितीय पंष्य बर्षीं योजना है, उस पर काफी प्रकाषा उाला है। उस दिशा में जो देशा ने प्रगति की है वह्ह भी हमा?े सामने है। लेकिन एक क्षास बात ओो मैं सबन के
 मिलने के बाद ओो हमारा चरित्र द्ञा है जब
 होगा उस घन्ता तक हूम देश की पूरी जयति



## 



 जोर हलारी खनसा का मीचिक स्तर कचा महीं होणा उस बकत इस कोई लाग्र उर्भित नदीं कर सर्में । ह्सलिए यं बमुणा कि हमारे राष्ट्र, हमारी चनता иौर सरकारो को चाहिए कि वे पफले पाषरण से मीर किषारो से वह सालित करें कित देष की जो माग है उस को वे पूरा करेंगे।
1
हमारे देष्र में जो २ योजनाए हुई है वे काफी महृल्पूर्ण है मौर उनसे कादी देश को फायदा वहुणा है । भभी दाल में भुक्षे कच की साती में जो काड्ला का पोट्टि बता है उमे देलने का पबसर मिला । यह बहे हर्षे का विषय है कि कराषी का बन्दग्गाह जो कि पाकिस्तान में चला गया है, उस कमी की पूरित करने के वास्ते यह काउला पोर्ट बनाया गया है। वह बन्दरगाह बहुत ही भान्छे तरीके से बनाया गया है। बाही मे कोई जगह नही यी लेकिन उन्होने बहा पर 50,50 फुट के भायरन पौर सीमेंट के विलर्म जमीन मे गाउ कर $=0$ फुट समुद्र तट में ऊचा एक प्लंटफार्म बनाया है धौर उसमे चार बह बडे जहाज हामान उतार व चबा सकते हैं। इस योजना में करीब साढे $७$ कागेड रपया लगा है मोर उससे राजस्थान, पजाब भौग परिषमी उत्तर प्रदेश को काफी राहत मिलेगी भौर उससे काफी माल का जा मकेगा।

इसफे परितरक्त हमारे ेेथा मे जो तीन सोहे के कारसाने बनाये गये है जिनके कि बनने के घाद हमारे देश्र की चर्माथिक पषस्था बहुत झुप्रोगी प्रौट जो भाज करोडो कुया बाहर बताता है वह्ह पाहर नही जायेगा ।

इसी प्रकार को हागागी tैम्य बनाने की






### 14.08 imps.

[Shri Pattasair Raman in the Chair]
इस प्रकार हम घाने बाले पार्ये षवों में भपने बेच की हालत बद्वुत हुस्न सुषाग सरेकेग। प्राज हम लालो भीर करोगो खपये नाज की कीमत के स्य में चाहर भेजते हैं उसे जब हारी वह्ह ठैमो की योजना कामयाष हो आायगी, बाहर भेजने की ज₹रत नही पडेगी ।

मै यह कद्वाग कि दिष्घले $y, v$ वर्षों में जो हमागी काप्रेम सरकार ने काम किये है बे बाकई बहुत हैरतभगेज भोर मतोषजनक艮 1

जहा त्रक हमारे प्रधान मत्री महोदय द्वाग इस देश की वैद्दोशाक नीति का चलाने का सम्बन्ध हैं, वह हतनी योग्यता प्रोर भ्रच्छी प्रकार से चलाई गई है कि हमागी वैदेंशिक नीति ते ममार भर का ध्यान भारतवर्ष की ऊोर पाकृप्ट किया है कौर उस की विद्शो मे बहुत सगहना हुई है मोर बेखने मे यह भाया हैं कि वे लोग भी जा कि वहले दसके बिलाफ थे धौर हसके विरुद बोलते ये, के भी भ्राज कह ग्हे है किंभाग्नवर्ष की पालिसी बहृत ठीक हैं पौर समस्त राष्ट्रो को उसका प्रनु करण कग्ना चाहिए पौग उसका पालन करके प्राज विश्व मे जो एक कोल्ड वार चल गही है, वहु बद्द हो जागती। मैं र्भषिक पौर न कह करके जो धन्यवाद का प्रस्ताब भाया है उसका समर्षन करता हू।

Mr. Chairman: The Prime Minsater will reply to the debate on the Preasdent's Address at 3-80 f.m

