[Shrimati Renu Chakravartty]
Tribunal. The Kerala Bill has provided:
(a) Afty per cent. shall be assigned to the landless agricultural labourers of which one half shall be assigned to the landless agricultural labourers belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes residing in the same village or adjacent villages;
(b) thirty-five per cent. shall be assigned to small holders and other Landiords who are not entitled to resume any land;
(c) the remaining fiftern per cent. shall be assigned to the cultivators who do not possess more than 3 acres of double srop nilam or its equivalent:

Provided that where the excess land that is available for assignment in either keyal or kole nilam, such land shall be assigned only to co-operative societies formed by landless agricultural labourers."

Some such thing should be there regarding distribution. Without that ceilings will not achieve the social objective for which we have undertaken them.

That is why I say I object to the wide powers which have been given to the executive. This is my main objection. Here is a small compact State, with the city of Delhi growing and growing and grasping the entire State almost. If we want to look after the interests of the rural people, especially the rural poor whose main income is from land, then we should not leave these things entirely to the Chief Commissioner, who, after all, is an official, an urban person, a person Who is liable to be influenced by the Clty of Delhi. I feel that these large rule-making powers should not be left
to the executive, but the principles should be actually incorporated in the Bill and the social objective of havias ceilings, i.e. land distribution for the landless and poor peasants is brought about.
12.47 hrs.

STATEMMENT RE. COMMONWRALIE PRLME MINISTIARS' CONFYRTMNCE

The Minidet of Parfiamonatery Aflatrs (Bhri satya Narmyan simba): with your permission, I want to make a short statement.

The Government of the United Kingdom have been in communication with the Government of India and other Commonwealth Governments about a meeting of the Commonwealth Prime Ministers in London. It has now been arranged to hold a meeting of the Commonwealth Prime Ministers in London beginning on 3rd May, 1960. The Prime Minister of India hopes to attend this meeting of Commonwealth Prime Ministers.
12.48 Hrs.

## DELHI LAND HOLDINGS (CEILING) BIHL-conta.

पंधित ठाहुर बास भागंब : जनाब स्यीकर साहब, जो बिल यहां पर पेश किया गया है उससे ऐसा मालूम नहीं देता है कि दिस्ली के मामले को किसी खास उसूल पर तय करने की कोषिए की गईं है । जहां तक म समाल पाया हैं हस बिल को तेसार करने का मापका भसली मकसद यह मासम देता है कि यह एक माउल बिल हो तारक
रि स्टेट्स के घन्दर मी इसी पंटनें वर मोर किल बनाये जा सकें। दिल्ली की जो स्टेट है, अैसा कि घ्यमी बीमली रेण कwती ने बवाया है, दरमसल एक बोटी थी स्टे है

हैं जिसके क्र्दर उयावातर पर्यन सोग बसते हैं पीर बहुत्त बोटे़ लोग हैं जो सरस एरियाज में पहते हैं। जो यह विस है इसके बारे में यद्ध कहा गया हैं कि सिर्फ ? ६६ह एकड़ जमीन हो ऐसी होगी जो कि इसके कलस्वस्प सर्पंस घोषित की आा सकेणी। मुक्ष को पता नहीं कि कहुो तक यह खात दुरस्त हैं लेकिन चुंकि फानरेबल मिनिस्टर साहब ने जब ये फिगर्ष दी जा रही थीं, इनके बारे में कोई एतराज नहीं किया औौर नहीं बताया भ्रपनी तरफ से कि घसली किगर क्या हैं, इस वास्ते ओो यह फिगर एक मानरेबल मंम्बर ने दी है इसको में सही मानता हूं। इस किगर के बारे में उन्होंने डिमर नहीं किया है।

इसके फलावा यहां यह भी बनाया गया है-ख्री ब्रजराज सिह जी की नरफ़ से कि पेसे आ्रादमियों की तादाद जो कि 30 एकह़ से भषिक ज्रमीन रसते हैं ४२ के करीब हैं भोर जो ६० एकड़ से अधिक रसते हैं उनकी तादाद सिर्फ छ: हैं मामला हैं तो मेरी समझ में नहीं प्राया है कि क्यों ड़तनी तकलीफ उटाई गई है, क्यों यह बिल बनाया गया हैं, क्यों इसको यहां पेश किया गया हैं म्रोर कंसे यह कहा जा सकता है कि यह बिल दूसरी स्टेट्स के निये एक माडल बन सकता हैं। प्राबलंम कुख नहीं हैं। १६६ह एकड़ जमीन सप्र्लस है। ८२ भादमी ऐसे हैं जिन के पास तीस एकड़ से आधिक जमीन हैं आ्योर छः कादमी ऐसे हैं जिन के पास $\subseteq \circ$ एकड़ से पषिक जमीन हैं। जय ऐसी हालत हो तो ऐसी स्टेट के लिये कोई माठल बिल नहीं बन सकता है मोर वह सारी कंट्री के लिये माहल बिल साबित नहीं हो सकता हैं मोर न उसकी श्राशा रखी जानी चर्मिये । इसका कारण यह्ह हैं कि दूसरी अगहों पर जो प्राबलेम हैं वे दिल्ली से बिल्दुल रिकरेंट हैं। दिल्सी के लोग केषिटल के नजदीक रहते हैं, उयादा तर धपनी घामदनी भर्बंज सोसिस से हासिस करते हैं फौर हूसरी स्टेट्स में मह् प्राबलेम नहीं है 1 मेरा स्यास हैं

कि जो इस विस को यहां लाने की कोसिश की गई हैं इसकी बजह कुष पोर हैं; एससे विल्सी का जो प्राबलैम है वह्ट तय नहीं होता हैं। इस संस में दिस्ली का जो प्राबलैम हैं बह्ट हल नहीं होता है। इस सेस में वह्ह विल दसरे प्राविसिस के लिये कोई पेटनं नहीं बन सकता है दूयोंकि वहां की कंडिश्र बित्दुस किफेट हैं।

जो मो हो, जिस तरह से यह बिल बनाया गया हैं घ्रोर जिस तरह से कहा गया है कोर स्याल किया गया हैं कि यह म्रमल में क्राएगा, वहद ख्याल मी गलत हैं घ्रोर बह दृसरी स्टेट्स के वास्े पैटनं नहीं हो मकना हैं। जैसा कि मेरी बहन रेणु चकवर्ती ने भमी कहा कि प्रगर यह सीललग इस निदे लगाई जा रही है कि हनकम को बराबर कर दिया जाए, किसपेरिटीज को हटा दिया जाए, तो मला क्या दिल्ली की किसर्पेरिटीज इससे हट मकती हैं। भगर डिसपैरिटीज ही हटती थीं तो ए मोर बी की क्यों तमीज की जा रही हैं, रहल श्रोर श्रवंन में क्यों फक्क किया जाता हैं। एक श्रादमी बड़े बड़े महलों में रहता हैं, एक एक मिनिस्टर तीन तीन हजार रुपया माहवार लेता है, ये भी तो डिसपंरिटीज हैं घोर डिसपेरिटीक भगर नहीं हैं तो श्रोर क्या हैं। करोड़ों रुपया एक भादमी की अभवदनी है मोर कुष्ष की भामदनी तो इतनी हैं कि कुष ठिकाना ही नहीं हैं । क्या वहां पर इन डिसपर्पिटीज को हटाने की बरूरत नहीं हैं ? इस तरह की डिसपंरिटीज सब स्टेट्घ के मन्दर हैं। ऐसी हालत में हररल एरिया के खोटे से तबके को निकालना मरेर बहां पर मामले को, सोराल प्राब्लंम को इस तरह् से तय करना बिल्कुल नाजायज हैं। मेरी समझ में नहीं भाया हैं कि क्यों रिसक्रिमिनेघान किया जाता है। मघ्वन तो डिसर्क्निमनेशन घर्बन दोर हर्रल एरियाज का समक्ष में नहीं भास्ता हैं मौर दिस्ली के घन्दर हस तरह का चिसfिमिनेशान वह्ह तो भोर भी समक में नहीं भाता है।

## ［पंडित ठाकुर दास भार्गव］

कुछ ग्रसी हुश्रा जैसा श्रमी श्रीमती रें च？वर्ती ने फरमाया कितने ही ऐसे एfियाज हैं जिनको कि एक्वायर किया गया रिहै बिंद－ टे शान एं尹ट के तह्त श्रौर जब मामला हार्डकोर्ट के सामने गया तो हाईकोट ने कहा कि जो बिल बना था डस गर्ज़ से कि लोगों को मुनासिब मुआवज़ा न दिया जाए उसको ही रद्ध समझा जाए श्रोर उसको रह् कर दिया। उस बिल के रद्द होने के बाद जब पांचवा एमेंडमेंट श्राफ दी कांस्टीट्यूशन बिल यहा ग्राया उस वक्त उन लोगों ने भ्रीजियां दीं， सब मैम्बरों के पास के लोग पहुंचे ग्रौर ड्म हाउस के श्रन्दर् झगड़ा उठा श्रोर यह कहा गया कि क्यों इतना कम मुग्रावजा उन लोगों को दिया गया है । श्रब ग्राप देखें कि जो मुग्रावज़ा इस बिल में प्रोपोज़ किया गया है वह उससे भी कहीं कम है। में तो कहूंगा कि यह सिफं प्राई－वाश है，यह कोई चीज़ नर्हीं हैं। उस वक्त जब वह बिल चल ग्रा था नो होम मिनिल्ट साह्व ने क्ता या कि उस देखेंगे कि मुझ्राजज़ा कम न एह्। जो वादे मिनिस्टरों की तरफ से यहां किये जाते हैं， में समझता हुं कि वे पूरे भी किये जाे होंगे। में समझता हूं कि कुछ जस्टिस क्रिया गया होगा ग्रौर मृग्रावज़ा मी कुछ ग्रधिक दिया गया होगा ।

दिल्ली के श्रालपास की ज़मीन दरग्रसल बहुन कीमती है। वैसे तो ज़मीने सभी जगहों पर ऊंची कीमत पर विक रही हैं लेकिन जहां तक दिल्ली का सवाल है यहां पर ज़मीन एकड़ों के हिसात्र नहीं बिकती हैं，श्क्वेयर गजों के हिसाब्व से विकरी है । यहां पर दिल्ली में ज़र्मीनों की कीमतें ग्रासमान को छ，रही हैं। यहां पर ज़मीन की कीमस १ 200 से 2000 रु० एकड़ के करीब है । स्रगर यह कीमत सही है तो क्या में बड़े ग्रदब के साथ पूछ सकता हूं कि फाइनें इाल मैमोरेंडम में जो $\uparrow, 90,000$ रूपये की रकम बतौर कम्पेंसेरान के देने के लिये रखी गई हैं，क्या वह

काफी होगी ？मेरे स्याल में तो यह कुछ भी नहीं है，यह बहुत कम बंठती है । यह क्या कम्पसेशान हुग्रा । इसका मतलब तो यह है कि फिलवाका हमारी हकूमत के सामने उन गरीब लोगों के साथ जिन की जमीनें ली जाएंगी सख्त जुल्म करना है，डाका मारने की तरह का यह एक काम होगा। क्या वजह है कि जिस कुनबे के पास तीस एकड़ से ज्यादा ज़ीन है，उसको प्राप लूटना चाहते है उससे उसकी ज़मीन जबर्दस्ती छीनना चाहते हैं ？क्या वह इतना ही बद्रक्रिस्मत है कि उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाए क्या यह मुनासिब है ？क्यों ग्राप उसको इतना कम मुग्रावज़ा देते हैं ？में समझता हूं कि यह ग्रनकांशानेबल हैं，इट इज़ ए फाड स्रपान दी कांस्टीट्यू शू ।

सारा मामला जो सी⿵िल का है वह दस तरह का है कि उसके ऊपर कंट्री की ग्रोपीनियनन्म डिवाडडिड हैं। श्रब ग्राप देखें कि यह फैमिली क्या बला है，ग्रौर क्या सीलिंग ग्राप रखते हैं ？सारे हमारे ए ट में हमारे लैजिस्लेशन में श्राप सिगल इंडिविजुग्रल को ही मानते हैं，उसको एंटिटी मानते है， फैमिली को ॠपने इंडिविजुएल करार नहीं दिया है । ग्राप इनकम टैक्स ग्रसेस करते हैं， अौर जिनको वह ग्रदा करना होता हैं，उनसे ग्राप इंडिविजुग्रल के तौर पर ही लेते हैं， फैमिली के तौर पर नहीं। ग्राप इनकम टैक्स फममिली से वसूल नहीं करो हैं। लसमें ग्राप इंडिविजुग्रल को एंटिटी मानते हैं। जहां तक हिन्द्ध ज्वायंट फैमिली का ताल्लुक है उसके ऊपर कितना ही झगड़ा चला है 习ौर फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने प्रामिज़ भी किया है कि वह एक कमेटी मुकर्रर करेंगे । जब ग्राप इनकम टैक्स में इंडिविजुझ्यल को एंटिटी मान कर चलते हैं तो जहां तक ज़मीन का ताल्लुक है उसको छोड़ कर ग्रापने फैमिली को यूनिट बनाया है । श्रब फैमिली किस तरह


देली हं ? जल किसी की खारी हो खरी है
 हों या न हैं या तीण कार से ही स्थाँ न हीं 1 तो में चर्ज करणा चहता हूं कि जिलती की इस्मर्ते हिलुस्तान में ला के भुलाषिक बही
 बतो नहीं 1 हमारी कास्टीट्यूकम के भर्द्वर की सेंथिद्युक्षल का किन्र घाता है, परसम का जिए काता है, कैमिली का जिक नहीं माण है पर्ती पर भी।

ऐसी सूरत में कैमिली को जमीन बी आयें, यह्र हनहरेंटली रांग है मौर वह्ह जीज फिलवाका ऐंसी है जिसमें खराबी के सिषाय और कुष नहीं हीं सकता हैं । हमने एक तलबीष निकाली यी कि पौरत कौर मर्द बराबर हों, उनके बराबर हलूक हों । घौरतों को दिन्दुस्तान में जो फाइनेंराली इंडिजेषेंट बनाने की यात हैं उसकी इस कानून में सस्त मुलालिफत है। भापने जो दका ३ में कहा है उसमें भापकी मंशा क्या है ? भापने बहां पर कहा है कि जिसकी बीवी हो, जिसके चिए्धरन हों भौर चिह्डरन न मी हों, फैमियी हो, उसके बारे में क्रापने लिखा है:-

[^0]छसका मतलय यह हूपा रि एक माषरी जिस की बीवी है, जिसके बच्षो हैं, ग्राड चिल्र है हैं, वह्द तीस एकड़ से पषिक ज़ीम नहीं रक्ष सकेगा दीर वह् पपनी कैवियी को रम्रेजेंट करेगा । इसका मतसक यद्र है कि उसकी बीवी मीर उसके डिर्थेट किल्डरन चाहे 亠े बसे हों या छोटे, चाहें मेजर हों या माहनर, एक तरह से थव उसर्में मर्ग कर दिसे
 इसिता सीषा सा मवकब यह हैा कि तो ₹० स्टंचर्ट एकड़ थाप वेंगे या उसके न्मू
 है घोर एंसे बहुत कोसह हैं किनमें यीवी के वास, बजों के वास बसे़ बड़षों के पास घ्रने कास घयने बाष की जिन्दगी में जायदादें कोवी है, ऐंती सूरत में भगर उन पार्षो को भाप्ने ३० स्टंखं एकड़ दे दी मोर उस फैमिली को रिप्रिजेट कराया परसक से मौर उस मादमी को वह रता दे दिया, वह स्टेटस दे दिया जो कि बहह दिखां नहीं करता है, तो इससे बहुता सी सरतिया वैदा होंमी। कीन घाल्स कह सकता है कि भपनी बीवी का मी वही रिप्रेंन्टेटिव है ? क्या बीवी को वह मस्ल्यार नहीं है कि भपने भाप को वह्ट रिंेजेन्ट करे या किसी औ्र्रोर से कराये ? पापने इसक ई इस तरह्ह का रिजेनेन्टिटि
 भ्यगर बीबी के पास प० एकड़ जरीन हैं, जो उसके दाप के पास से उसके पास प्राई हैं, या उसने घपने आप खरीदी हैं तो बह <० एकड़ जमीन, स्याविन्द की उमीन भरर वढ़कों की उमीन जो है उस सब को पूल कर दिया जायेगा और पूल करने के बाद ₹० एकड़ उस एक श्रादमी के नाम कर दो जायेगी। बाको का क्या होणा ? बारी जमीन सरकार की होगी। यानी बोवी की उमीन, बस्सों की जमीन जो बी वह बरंर किसी हिचक के सारी की सारी काफिस्केट करके से ली जययेगी। में भंखं करना चाहता हैं कि मालिर यह कौनसा कानून है, किस उमूल के नीचे, किस लाजिक के नीचे पाप प्रोरतों मीर सारे मेजर माईनर चिल्ड्डेन की आयदाष्ट कांफिस्ेटट कर लेंगे ? एक मादमी से थाप कहते हैं कि तुम्हारे पास ₹० एकक़ जायदाद है तुम सब के मालिक हो। मान लीरिं कि उसके चार बड़के हैं, उनके पास जमील है तो उन बहों का क्या बनेगा ? भाप उन बस्मों को क्या देसे ? यह इस ऐक्ट में दर्ष नहीं हैं कि घगर पाष एक क्षमिली को ₹ै०

## [ पंडित उसुर दाम भार्ष्य]

एकर दंगे तो भाप सबको प्रोोयोगेटे जमीन षंगे या नहीं। 1 फेमिली के द्वसरे भादनी क्या करेंगे, यह ऐं ख इसके का में साइलेंट हैं। भगर एक मादमी के पास ₹० एक़्जर्मीन हो जाबेगी तो उसके मरने के बाद जमीन का क्या होगा ? वह उसके बारिसान के पास जायेगी। तब उसके बारिसान के पास भरग घलग टुकड़े हो जायँगे या जितने वारिसान हैं जिन की जमीन को भापये लिया है उनको मी उसी ₹० एकत़ में से दिया जायेगा ? भ्रगर उसी ३० एनड के हिसे किये जाते हैं तो जिस प्रादमी के जार लड़के (उनमें से हर एक के पास साषे सात एकह़ हो जायेंगे। नेकिन जो बीवी यी जिसकी सारी की दारी अमीन प्रापने कांफिक्ेंट कर सी जो कि रू० एकहत बी, उसको मी सिफं सादे सात एकह़ जरीन fिसेगी । मेरी समझ में कहीं पाता कि वह किस्स तरह का कानून है। में कहना जाहता हूं कि यह किसी तरह ये का न के युताविक नहीं हैं। प्रपोर्शनटटसी ली हैई बमीन को ही प्रपोरंगेटली उन के नाय किषा जाना जाहिये। किर जिस प्राबनी के पास ₹० एकह़ जमीन होगी वह तो उसे सेस सकेगा, माप चे उसका राएट बीना नहीं हैं। नेकिन भाज घाप एक भरीव वर्द का कानून बनाते हैं कि घगर कोई घास्त फयनी प्रार्टी को भापने लउ़कों पोर भोरतों के नाम करता हैं तो, जैसा मेरी वहल ने थमी कहा, बह मिसाफाइडी द्रांसकर हो आयेगा । में निहायत भब्ब से पर्ं करना चाहता हूं कि में मी उन सोगों में से एक हं जिसने ऐसा किया हैं मोर सावद इस हाउत्स के कम से कम 900 मेम्बर ऐंते होंगे जिन्होंने ऐसा कर दिवा। लेकिल धालिर हमने क्या गरण कर द्धिया ? जिस्ति जमीन में सारी केमिली का हक षा. युख़सम अ्वावेंट फंमिली में, उसमें नष़कों का हक हन्हेटर राइट होता हैं । प्राप उनको वह हक क्यों नहीं देना जाहत? का वारे हिन्ूू बन्म्यों का एक मारना

खाइते है भगर भान बह लोग जायदाध का बटखारा चाहते हैं तो भाप क्यों हुज्जत करते हैं हमारे पाइस मिनिस्टर संत्रण ने मैलाफाइटी ट्रोसफर का जिक पहले इस हाउस में किया है । उन्होंने कहा खा कि यह मैलाफाइडी ट्रांस्फर नहीं हैं। भगर एक धादमी भपनी बीवी के नाम, घपने लड़कों के नाम जायदाद करा दे तो किसी तरह से मेलाफाइठी ट्रांसफर नही हैं। यह पूरे संसाक का रास्ता हैं। किर यहां मंनाफाइडी ट्रांसफर का ही सवाल नहीं हैं । क्यों नहीं प्रापने यह हुक्म दे दिया कि फलां तारीस के बाद कोई प्रादमी भपनी जायदाद को रेह्न ंदे नहीं कर मकेगा। क्रणर उस की जद में मी कोई जायदाद नहीं भाती हैं तो भ्राप इस ऐषट को ही ऐ凶्टी हेट कर रहे हैं। उसके बाद के सारे ट्रांसफर्स नाजायज करा० दे दिये जायेंगे । वहु बहृत गलत चीज हैं। भाप किसी घाल को जायदाद को ट्रांसकम करने से रोक सकते हैं लेकिन जो थाप खास नारीख की बार कहते हैं यह गलत हं, उसूलन गलत हैं, भाप जस्टिस के माप बेल कर रहे हैं, यह्ह बे देसाकी हुं। कोन कह सकता है कि यह इन्साफ हैं इसलिये ऐसी बात गलना कानूनन गलत है, इन्साफ से गसत हैं, माग्ली गसत है, ईबियटेबसी गलन हैं ।

## 13 mrs.

प्रष मवाल पेदा होना हैं कि सीलिता कर्नी षाहिये या नहीं । में सीलिग के सिलाफ नहीं हं। उस हुमने लोगों की कंसेट से जमींदारी सरम की, जब हमने इंटरमीटियरीज को सरम किया, जो जमीन को बोते नहीं, उससे फायदा उठते हैं बगँर काम किये हूए, उनकोे भापने बरम किया, घोर हम सब भोगों की मंशा से खत्म किया, कास्ट्टिएंट
 वानडार काम था। लोकिन जत्य सीरिग्ता का मामला भाया, 妋र उस बकत जस यह मामला चल बा, में उसकी बोरी़ी सी fिए्ट्री ब्यान

करमा चमहता हुं, बह्ह सम्लने के बासे कि कि व्दम को करने जा २हें हैं वहु दुठस्त हैं या नहीं उस बक्ता योका गया घा कि निन्दुस्तान के क्रन्दर कालों केजेग्ट प्रोपायटर्म होंगे जो अपनी जमीन भाप बोयेंगे औोर पंदावार करेंगे क्योंकि वह्ह ह्यूर्यनटटी का तज़्व\{ हैं कि जहां
 अव्वस होटी है । चुनांब मेंने आमेंडमेंट कांस्टिट्युएंट पमेम्बली में रक्षा उसमें था कि घ्यार सरकार पे छेन्ट प्रोपटी की उर्मीन हेना बाही बरंर मुभावजे के तो बहा एत्रोप्रिए्णन होगा। बहां यह रहना जाहिवे कि किस्ता मुप्राबजा होगा । चुनांचे वहां यह सकाल धाया। बहां जो हु: हुषा में उसकी याद दिसाना चाहता हूं 1 सन् १२र? के कास्टिटयूशन कमेंडमेंट ऐक्ट में को सन् १CY. में क्रमॅरमेंट क्राया तो उस की दफा २४ को दफा ३? बनाया गया। जब हम ने उस कों केन्ज किदा तो हाउस में कर्ह एक पेष्योर्रेस दिये गये गवर्मेंट की तर्फ से । में उन की तरफ़ तबज्बह् दिसाना चाहता हु 1 रब हम ने वंजाय की तग्फ मे एतराज किदा जिस वस्त कांम्टिटयूपन को तब्दील किया जा रहा या कि वंजाब में एस्टेट को तारीक ऐेसी है कि उस के पन्द्र एक डंडिविज्मल होलिडग जा जाती है उसकी निये माफ तौर पर भी न्णवीर्गसहै ने में हाशे पर एक यमेंडमेंट दिया तो थम्बेंककर साहब ने हाउस में ऐछ्योरेंस दिया कि जब इंिििन्दुमस का सबाल भायेगा तो मं सेंद्रत ऐक्ट पर प्रेजिषेट की मंखूरी चहीं होने दूंगा, घगर इस वरह की जात काई जिस में एक्त्रोप्रिएघन का वास्ता कासे । जब वह सन $\mathfrak{q E x}$ १ का ऐव्ट बला उस में मी साफ तोर पर कहा गया कि इतना कम मूभ्रावजा नही होगा । में पंख्ति नेहस के बंट्र स फोट करना पाहता क्रं। उत्व कम्पेन्सेशन का सवाल भाया तो उनॉने कहा कि कम्पेन्सेशन ऐठिष्बेट होगा। इसर हारे हसन हमाम साहब बैठते बे, उमके एक सबाल के wवाब में उन्होंने कहा

का कि एडिन्देट कम्पेन्सेशन दिया जायंशा। दल पर उन की स्पीस हुई थी। जब सन १२र้ में दक़ा ३? बनाई nई तो उन्होंने किर फरमाया :
"Cosupesaation mall be adequate, shall be equitable, ahall be just"

यद्ध तीन लफ्ज हमारे प्राइम मिनिस्टर माहब के कह है है के कि श्रच्छा कम्पेन्सेरान दिया जायेगा बस्कि मिसाल देनें में कहने लगे कि घुमकिन है वह १०० परसेग्ट न हो, भूर्मिन है बह़ G० परसेन्ट न हो, लेकिन बह् ह० परसेन्ट से कामे नहीं गयें।

मं घर्ज कग्ना चाह्ना हूं कि परगर हमारे प्राइम मिनिस्टग माहब की राय प्लोनग कमिरान घोर हमारी गवर्मेंट मानती लां देका में इतना कोह्गम न मचता जो भ्राज मचा हुमा है। मुजे पता नही है कि हमारे होम मिनिस्टर माहब या हित्टी होम मिनिस्टए साहब को इस का दृल्म है या नहीं, लेकिन म बतलाना घाहता हैं कि सीलिग के बारे में गाबों में मौग बहुत में इलाकों के श्रन्दग एक बड़ी भारी गलतफहमी फंली हुई है घोर माथ ही बड़ां मारी डिस्सेटस्फैकशन कैसा हुमा है। ह्र एक भादमी भाज तंग है । पंजाब के प्रन्दन तो कर्ई एक सुसाइड के केस हो गये क्योंकि जिस के पास ३० एकध़ से अ्यादा जमीन थी कौर उस के दो तीन लख़के iे षह चाहता या कि कुल उमीन लड़कों के नाम कर दे, माज उस के रास्ते में रकाषट डाली जाती है। कहा जाता है कि तुम्हारे लढ़कों को उमीन नहीं देंगे। पाज वह मर जाय तो जमीन लड़कों को मिल जायेगी, लेकिन षणर भाज न मरे, कुछू बिन भ्रोर बिन्दा दह गया तो सारे कुनबे के तमाम fि्येन्डेन्टस को मिला कर ३० एकए जमीन मिसेगी । अमर एक काबमी है तो उस को भी 30 एकड़ घौर कई धायनी है कैमिली में तो उन सब के सिये मी ३० एकाए। में कहता चादा हा कि धाप इस माभसे को
[रंडित ठाजुर दास जर्गव] कीक कीजिये श्रोर इस तरहु मे न बढ़िये जिय तरह से ग्राज श्राप बढ़ रहे हैं। श्राप लाजिक को तो मुलाहजा फरमाये । अगर एक श्रादमी है जो कि बै चेलर है या अ्रकेला है तो उस को भी ३० एकड़ अ्रगर उस की बीवी है तो उन दोनों को ₹० एकड़ । ग्रिलड की पहली चीज़ जो है कि "होल ईज ग्रेटर दैन दि पार्ट" ग्राप ने उस को भी गलत कर् दिया। उ्रगर फैमिली में पांच ग्रादर्मी हों तो भी ३० एकड़ । यह् कौन सी लाजिक है ? मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता कि में इस अ्ररिथमेटिक का क्या कह कि एक श्रादमी हो तो ३० एकड़, पांच श्रादमी हों तो भी ३० एकड़, अ्रगर बीवी हो तो मियां बीवी दोनों के लिये ३० एकड़ है जिस में वह गुजाएा करें। क्यों किस वजह से ? में ग्रर्ज करना चाहता हूं कि गायद कोई मुल्क ऐसे हों जहां एक एक एकड़ स पैदावार ज्यादा होती हो, हमें उताया गया कि जापान में एक एकड़ से बहुत ज्यादा चैदावार होती है, ग्रीर शायद वहां पर्र मीलिग इस से भी कम हो, लेकिन कितने ही हमारे जैसे मूल्क हैं जिनमें कोई ऐसा नहीं है जिस में इतनी थोड़ी सीटिय हो जितनी यहां रक्खी गई है। इसकी वजह से देश़ा के ख्रन्दर बड़ा भारी कोहराम मचा हुग्रा है 1 हमने श्रखबारों में पढ़ा, रायद प्रांध्र के लोगों ने कहा कि हम ३६०० रु० कनित, नहीं कर मकते, उन्होंने प्र 600 ह० अ्रपने लिये मुकर्रर किये हैं या करने जा चेते हैं। में तां बड़ा ख़ुखा हूंगा श्रगर सारे हिन्दुम्तान में किसी नु्ह से एक युनिकार्म सी⿵लिग हों जाय, एक यूनिफार्म चर्चज बने क्योंकि हम हिन्तुस्तान में डिमांसी भी चाहते हें, ईवर्तीलटी भी चाह्ते हैं। लेकिन ग्राज हमारे यहां मुर्तलिक हालात है, ग्राज हिन्दुस्तान के एक प्राविस सें स्रीर डूसरी प्राविंस में हूहल हालात एकसां नहीं हैं तब एक ही वर्ह की सीलिग सब जगह रखना मनासिब नहीं होगा। जब ग्राप ने कल

त्रिपुरा का बिल पास किया तो सीलिलम $2 \geq$ एकड़ रक्सा, मणिपुर झ्रोर त्रिपुरा के लिये ग्रमप ने २र एकड़ की सीलिग रक्खी है। एक एक फैमिली की बेसिक होगलंडग ग्राप ने २. $x$ एकड़ ग्रोर ह.. ४ एकड़ रक्सी है । पंजाब के ख्रन्दर हर एक मजदूर, हर एक ऐप्रिकल्चर लेबरर ग्राज 50 रु० मे कम नहीं कमाता है, कोई मी शाऱस इस से कम नहीं कमाता।

अ्रब यह जो अप्रापे तीस स्टैन्डर्ड एकड़ की सीलिंग लेंड होल्डिग्स् पर खक्सी है तो उसका नतीजा वही होने दाला है जो कि हमा₹ प्राइम निनिस्टर साहब नें कहा था कि यह तो डिस्ट्रिब्यूशन ॠाफ पादरटी है ग्रौर वही चीज हम यह सीलिग रब करके करने जा रहे हैं। यह पोलिट्किली बिलकुल गलत है ख्रौर इलैक्रन्स के ग्रदर कोई गाव वाला नहीं झ्रा सकेगा ओर वह पक्के मकान नहीं बना सकेंग ग्रीर भ्रपनें बच्चों को पढ़ा नहीं सिक्रों। मुझे यह फहने में जरा री ताम्मूल नहीं है कि यह सीलिग थोड़ी है श्रोर इतने कम लैंड पर सीलिलग नहीं लगानी चाहिय थी

प्रो गू० वं० जन (कैथल) : क्राप किसने पर सीलिंग चाह्ते हैं ? कितनी सीलिग होनी चाहिये अापकी राय में ?

## 

 उसके बतलानं म कोई ताम्मूल नहीं है और मैं अर्ज करना चाहता हुं कि इस हाउस ने एक बी० कमेटी बिठाई थी ग्रीर उसका मैं चेयरमेंन था । यह कमेटी उस वक्त वैर्ठी थी जब कि हमारा सेकेंड फाइव इयर लान शारू होना था । करीब ?०० के उस कमेटी बी० में मेम्बर्स थे। उस कमेटी ने इस के बारे म विचार फिया था झ्रौर डसकी स्पिर्ट पढ़ने से श्रापको मालूम हो जायगा कि मैं क्या चाहता हूं। उसमें मोस्ट श्राफ दी सेम्बर्स की यहु राय थी कि यह ३० एकड़की सीर्लिग बहुस बोड़ी है। जहां सक सीलिग रखन का भवाल है तो सीलिग के मायने हैं हाइएस्ट कीसिब्ल जिसके कि रसने की इ्जाजत हो। सेकिन फ्रगर श्राप ३० एक्क़ पर ही सीलॉग रसने का इसरार करते हैं तो में खूका हूंगा ख्रगर प्राप हैर एक को ३० एकढ़ लें हनएयोर कर वे।
(Interruptions)

Mr. Speaker: What is the matter?

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Nothing Sir, I was going out.

Pandit Thakur Das Ehargava: It is better that you go out. I cannot prohibil that.

में जानता हूं कि टेसा कर्ता म्मधिने नहीं है क्योंकि कितने हैता ऐसे झ्रादमी है जि:के पास केवल डेकृ एकड़ गा दो तिकड़ ही जमीन है या किन्हीं के पास तीन एकड़ तक है तो क्या प्राप उन लोगों को तीस एफलड़ जो सीलिग रखने जा रहे हें देने के वास्ते तेंदार हैं ? सीलिल के मानेने हुइऐस्ट वोकिएल होने चहिविये। हमारे फूड रमिनिस्टर नाहृब ने राज्य अभा में बड़े जोर शोर स फहा कि में चाहताता हैं कि देश में प्रोडक्रन बढ़े श्रोर उन्होंने कहा़ कि उसके लिए मिकनिकल कलीविशेन किता जाय । उत्पदन बढ़ाने के लिये उन्होंने चार चीजें भावर्यक बताईं। इर्रीगेशन हो, फॉटलाइजसं हों, सीड़स हों भ्रौर मिकेनिफल कल्टीवेशन हो । ्रब प्रप खुः समक्न रुकते है कि क्रा र्स एश्ड में मिकेकल फल्टावेशन मुमकिन है ? ट्रेष्ट से भाप खेती करने के लिये कहते हैं तो एक ट्रेष्टर के वास्ते 900 एषड़ जमीन होनी चाहिं । पब जो मेरे दोस्त पूध्रे हैं कि छसके भ्रन्दर क्या सीलिग हो तो मुझे यह फहने में जर मां ता मुल नहीं है कि मेले खदाल में सीलिग दरम्रसल में भाम317 (Ai) L.S.D.-6.

बनी पर निंर करती है। मगर दो एकड़ पर हतनी धायदनी होती है कि कि बहे़ मच्चे सरीके से भपनी गुणर छल सके घीर जो स्टन्डर्ष पाक लिखिम ह्म चहते हैं उस पर वह चल सके तो मुघे दो एकड़ पर भी सीलिग लगाने ५र कोई ते़ेतराज नहीं होगा । इसलिये स्तव.ल श्र:मदर्नी का है और मे तो कह्ना न हूंगा कि दस हजार रुपये सालाना की गांव वलों को घ्रमदन्ता की हणाजत होनी चाहिये और दस हैपर की उनको जहूर हजाजत देनी चहिये जब तक कि 9 सारे देश के वास्ते कोई मीलिग मुकरेर नहीं करते हैं।

ची० रणनेर सिस्ट (रोहतक) : 500 रुपये महीने के हिसाब से कर दे जिनेको 500 रुप्या महीन कमलता है उन पर इसको लगा दे ।
 हूं कि इस मामले पर संजीदगी से सोचा जावे। में घदब से प्रव्ज करना चातृत हूं कि जब मुर्माविज क म मल चल तो लड़ाई के जमान में मिलिट़ी ने गांव वालों की जर्मीनें ली थीं तो यह् दह् दिशा गया था कि उन्हें जमीन की घ्र.र्प कीमत दे दी जाय तो में बड़े प्रदब से पूछतंi चहतंत हुं कि क्या इस हु उस के बहुन मे मेम्बसं घ्रफ्नी आ. पी जागदाद गवनंमंट को देने को तैय.र हैं ? इसलिय मे तो कहूंगा कि जो चर्ज हैम क्रपने ऊदर नहीं लगाना चहते उसको हम उन गांव व लों के ऊपर क्यों टूंसनें चाहते है ? हम लोग तो श्राये दिन गवर्ममेट से एवर के भते के घ स्ते व्वगड़ते रहते हैं र्रौर हम मांग करते है कि हैमको मौर ज्य दा भ $x_{i}$ मिला करे, और ३०, ४० रुपये करफी नुहीं है । घब यह फहां का इंसाफ है कि : वंव वालों की यह सीलीलग लगा फर हतनी फम भ,मदनी कर दी जाय जिरसे उनकी मुजर न ₹.ल कुके न पष्ये मकानों में रस सकें भार 7 बज्वों को तार्लम दे मुकें भीर न भागे तार्लीम के वास्ते भेंज ऊके । छसूलन घह गरूत है
[वंध्रित ठाकूर दास भांगब]

है पोर किस्ली के घन्वर तो बिसकुल गलत है 1 पव दिल्ली में र२ घादमी जिनेंके कि १़स तीस एकड़ से ज्यादा जमीन है मौर ६ मार्दमियों के $१$, स $६ ०$ एकड़ से ज्यादा जमीन है तो इन लोगो ने क्या कसूर किया है जो घप उनकी जमीन सन मुभावजे पर ले लें ?

शो दू० ं० गेन : $\gamma$ ल लस से बद कर घापको $\gamma २$ का दर्द ज्वादा मालूम होता है 1
iंख 5 हुर बास भांश : मुसे भापका दर्द उयदा है जो कि भपनी जायदाद को हस तरह रसमा चाहते हैं भौर दूसरों की जायदादे छीनन चहते हैं । माव हस देश के घन्दर एक इस तररह की पदति कायम कर र亏े हैं जो दरमसल गावों के घन्दर बड़ा डिस्संटिसफंक्रान पैदा कर रही क्रे। मं समक्षता हैं कि मेरी जा। से छन्द मेम्बर साहबान जो कि घंटराट कर रहे हैं, मूतफिक नही है । में उनको। उस कमेटी की रिपोटे पदुने के लिये कहांगा जिसक। कि मैंने जिश किया 1 उसमें मोस्ट म.फ दी मेम्बर्स ने यह् ३० एकड़ की सीलिग को नापसन्द किया था . . .

सी मू० बं० बेन : कांप्रेस वर्षिग कमेटी ना जो फंसला है वह कहां गया ?

रिछित ठाुुर बास भागंब : कांग्रेस वर्षिंग कमेटी का फंसला हमारे सिर पर लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहव का फैसला कहां ทया जिन्होंने कि दसियों द मे यह् फरमाया है कि हम बिस्त्रित्रूशन क्षाऊ पाषरडी नहीं बाह़ते । हम तो घाहते हैं कि पोम एंड संटो हो। प्रब गवर्भमेंट र० पर्सेंट ईर्रीगेशन गारंटी देती है तो ३० एकड़ में ३६०० रुया नहीं मिलेगा प्रीर ३०० रुपया एक भादमी की हाइलेख्ट इनकम हुई तो घय

३०० रुपया से ज्यादा तों जाहर" का एक मामूली से मामूली धादमी भी हासिस कर लेता हैं। दर्मसल यह जो फैमिली सीलिग की aात है यह बिलक़ल गलत है मोर यह जिस तरह की सीलिग लगाई है यह् दुछस्त नहीं है. है

इसके भलावा भर इसमें यह लिखा है कि भाइन्दा जो लोंग मर जायॅंगे उनकी जायदाद गवर्नेंट में बैस्ट होगी। भब हिन्दू ला, मूस्लिम ला, इंगलिश ला, किदिचयन ला दुनिया भर के ला में भाप पायँगे कि जब भादमी मर जाता है तो उसकी आयदाद फलाने फलाने को जायेगी ऐसा उनमें लिक्षा हुमा है मौर भ्रगर कोई भी उसका पाने काला नहीं रहेगा तब हो वह जायदाद स्टंट के भ्रन्दर जायेंगी। प्रब यहां पर उसकी जायदाद का क्या होगा ? जाहिर है कि घ्रगर तीस एकड़ है तो उसकी जायदाद सीधं गवनंमेंट को जायगी घ्योर किसी को नही जायेगो । फर्ज कीजिये कि किमी के चाग लड़के है तो वह जाक साढ़े सात सात एकड़ हुई पोर उस केस में क्या होगा। जो उनकी जमोन थी वह तो सीलिग में चली गई प्रोर उनकी कोई जायदाद नही गद्टेगी भले ही उनका बूह: बाप एक वषं के बाद मर जाय । साकें सात एकड़ रही जादगी होर भ्रपनी जायदाद जाती रहेगी। कम से कम भ्रापको इन चीजो का विल बनाते समय व्यान रखना चाहिये या иौर उसका कुछ इलाज सुझ्ताना चाहिये था । भाषको इसमें लिखना चाहिये था कि इनकों प्रवंशंनेट मिलेशा ।

इसके धलावा जों इसकी स्कीम है उसको जरा मूलर्महजा फरमायें। भरी मेरी बहन प्रीमती रेणु चकवती ने केरल बिल की तरफ हबाला दिया। मुक्षे भफसास है कि में केरल बिल के बहुत से सैक्शंस से बाकिफ नहीं हूं लेकिन में सुछा हू कि बहां की कम्यूनिस्ट सरकार ने भी कम से कम सिखिए कोरेस को वह काम सोषा है कि फम्पेसेघन सम्बन्बी मामलों को तय ह.रें ।

रेबेन्यु भौर एक्जीवयटटिव ध्राफिसर्स के हाप में मुप्राबिजे के मामले तय करने का प्रषिकार नहीं होड़ा है। मैं भी इसका हामी हू कि यह काम सिविल कोर्ट्，को दिया जाय । भ्रब यह कहां का इन्साफ है कि एक श्रादमो के लिये भी ३० स्टंत्रं एकड़ है पौर दस भालिमयों के वाम्ते मी ३० हो एकड़ सील्लग रसी जाय

श्री ग० सि० गौलता（प्रज्जर）： केरल में फ़ंमि गी क्रमिडरेशन नखा गया है कि कितने भादमी हैं＇
ifित 51 कुर दासीयांश्य ：क्राप के रल । से ज्यादा वांकिफ हैं

में यहु श्रज्ज कर रहा था कि जहां तक हक का सवाल है मिं अ्रदब से अर्ज कर्ना चाहता हुं कि इस तरह के मुग्राविजे के मामलों का सारी दुनिया में मिविल कोर्ट ही फँसला कर्ते हैं प्रौर यह मुनासिब भी है कि उन्ही के जगिये इनका फंसला हो। आल क्मा चीज है ？मेरो एक एकड़ जमीन भी भ्यणर सरकार ले तो उसके वास्ते ऐक्विजोशन प्राफिमर जाकर घ्रपनी fिपोटं देता है कि उसको इतना मिलना चाहिये और हैर मुने श्रधिकार है कि घ्रार मैं उएके फ़पले मे －हमेत न होई तो मे जाकर अंविल कोटं मिं उसके खिलाफ श्रींत्र कर सकतः हू है？ में यह दरल्वारत कर सकता हूं कि मेर। मुम्याविजा कम है आरेर च्नांचे मिंने एक मुकदमा सिविल कोटंटें इस बारे में किया हुग्रा भी है दौर सिविल कोर्ट ही यह् फैसला करेगा कि मुझे कितना मुग्माविजा मिलन चाहिये । लेकिन इस बिल के जा़्ये सिविल कोर्ट्स का यह् घ्रवित्यार छीना जा रहा है। हमारे पंजाब के रेवेन्यु ला में यह श्राविजन है कि श्रगर किसी की जमीन सरकार ऐकवाय？ करे पोर उसको मिलने वाले मुश्राविजे से भसन्तोर हो तो वह सिविल कोर्ट में जाकर भपने राइट्स को iडटरामिन कारा सकता है। गद्यसा का डिदन्मिनेगन ंमीवन कोटेंत

करते हैं लेकिन भाज घापने इस एक्ट के श्रन्दर जो हमाग़ सिविल कोट्ट्स में जाने का प्रोरीजिनल राइट है उसको मी प्क तरह से हीन लिया है प्रोर यदे काम डिप्टो करिइनर मोः कस्रीटेंट श्रयारिटी जो विं रेबन्यु भार्मिमर होगा उसके जिम्मे गह मुप्राविजे का फममला कर्ना ग्व दिया है । घ्रब चप्राविजा जां इस बिन्न के जानये उनका मिलने वाला है उसका मि जि．ऋ कह्न तो भाप सुन कर हैगन हो जावंग । इसमें लिखा है कि गःर्वमेंट जो फर्ट्र こと ताकड़ फालनू जमीन लेगी वह लंड रेंश्र्य का र० ग्ना ड्ढोगा，नेक्स्ट २४ एकड़ के लिये लैंड ग्वेन्यु का ३义 गुना दिया जपयेगा प्रौर उसके बाद के २र एकड़ लैंड के लिये लंद रेंद्यु का तौस गुना हांगi । उसके बंद २乡 एकड़ एकर्ममे लंड के वाम्ते मुप्राविजा लंड रेंच्य
 के fिन न लै उेवेन्यु का बीम गुना होगा। में खदलन मे दिएनो में पह こ० गृने को गएवद किसी को मिनने की नोंन नहों प्रायगा श्रोर पर्मात्मा करं कि न ग्राभ नोर श्र्त्रा है कि मरकान को उंदा उभीन
 है．कतi नांम मित्नस्ट？साहब मुजे मेग्वानो कर्क बतलांगे कि ：त्टां पर लंड नेंन्वन्यु कि．नने ग्रान पर एकंड लिया जाना है ？
 ज्यादा से ज्यादा होगा।
ifकत डाकुर बास भावंब ：＇ण्राठ काने या ६ भाने के करीब होता है।＇वह फरमा सकें तो बेहतर होगा । मुक्षे तो थोड़ी सी शिक यत है，माफ करेंगे मिनिटटर स हब । उन्होंने ह्मको यह भी नहीं बताया कि दिल्ली में ३० एकड़ मे ज्यादा जमीन रसने वाले या ६० एकड़ से उ्यादा जमीन रखने वाले कितने काइतकार हैं，घोर बह इस मामले पर हमारी राय चाहते हैं।
[पंबित ठाकुर दास भागंब]
मब फर्ज कीजिये कि भ्रगर है ध्राना या भाठ भाना हो तो एक एकड़ पर $२ ०$ रुपया मुभावजा मिलेगा, जो कि चालीस गुना होगा ।

बो० रगजार f̈सह : मह ६ घ्राने बीधा होता है।
Mr. Speaker: Order, order. If the hon. Member is interrupted the reporters cannot take down the speech.

There are others also to speak.
Shri D. C. Sharma: I also want to speak.

Ch. Ranblr Singh: I have been trying also.
 बाला, हम सुनते हैं कि दिल्ली में जमीन की कोमत लेकर दो ठाई हजार फी एकड़ तक है ।। पगर भ्राप म्राठ भ्राने के हिसाब से मुश्रावजा । देंगे तो एक एकड का ज्यादा से ज्यादा २० । रुपया देंगे । घ्रौर ठीक है, ग्राप इतना ही देना चाहते हैं, क्योंकि श्रापने एक लाग्व दस हजार तो कुल मुश्रावजा रख़ा है। एेमी हालत में लोगों को श्रपनी पुर्तैनी जमीन के लिये जिसको उन्होंने भ्रपने बाप दादा मे छनहेग्टि किया है क्या मिलेगा । उनकी बमीन खोस ली जायेगी घोर उनको 20 रुपया फी एकड़ दिया जायेगा । क्या यह क्रम्पेन्सेशन है । तो मै ग्रदब मे गुजारिश कर ता चहना हृं कि यह मश्रावजा ठीक नहीं है । यह तो कास्ट्टीट्यूशन पर फाड है।

इसके ध्रलावा ध्राप मुलाह्जि फर्मायें, कि किन चीजों को इसमें गामिन किया गया है । मैं जनाब की तवज्जह इस बिल के क्लाज ? की तरफ दिलाना चाहता हूं । उसके सब कलाज २ ए में यह दिया गया है
"It shall not apply to the areas which immediately before the 1st
day of November, 1856, were included in a municipality or in a notified area under the provisions of the Punjab Municipal Act, 1911 or in a cantonment under the provisions of the Cantonments Act, 1924; the areas owned by the Central Government or any local authority; and the areas held and and occupied for a public purpose or for a work of public utility and declared as such by the Chief Commissioner or the areas acquired under any enactment relating to the acquisition of land for a publle purpose."

जनाब वाला, मेरी प्रदब से गुजारिश है कि इन चीजों को निकाल लेने के एक ही माने हैं कि ग्राप हस कानून को सिंक हरल एरियाज में ही नाफिज करना घाहते हैं। जो जमीन केंटोनमेंट्स में ध्रोग म्युनिसिपन्न ए़रिया में है वह तो से कोसेंक्ट है। चीफ कमिश्नर जिसको कह दे कि यह पबलिक पर्पज के लिये है वह जमीन तो बच जायेगी बाकी नही बचेगी । भ्रापने डसमे गोशाला की जमीन को भी नहीं बचाया है, न क्रिमेशन ग्राउंड को बचाया है द्रोर गांव के कामन पर्वज के लिये जो जमीन है उसको भी श्रापने नही बचाया है।

ओर मुलार्हजा फग्माइये कि ग्रापने एक्मल्लेनेशन में क्या ब זूट.फुल मेंटेंस रखा है । वह इस तग्ह है :
"Explanation:-In the case of a company, an assoctation or any other body of individuals, the ceiling limit shall be thirty standard acres."

जैसा मैने ध्रजं किया कि श्रगर् कोई ए्मोसिए़ान है गोशाला की या कोई किसी चैरिटेबल काम के लिये जमीन है उसके लिये भी श्रापने यही लागृ कर दिया है कि ₹० एकड़ से ज्याक्षा नहीं होनी चाहि्यि। सबके लिये एक ही रास्ता रखा है, टके सेर भाजी प्रोर सेर खाजा । स्रंधेर •.गती चौपट र।जा।

जी० रणनेर सिसह : हैवरी फार्म को एग्गेप्ट किया है।

## ifित 5:हुर वास भवांव : दस बिल में तो नहीं है।

एक मान रीय सबस्य : २६ में है ।
 उनमें है जिनको कि चीफ कमिशनर एक्जेक्ष्ट करेगा। उसमें भी लूपहोल हैं। उनको मै भूला नहीं हूं । सेकिन जहां तक इस क्लाज १ का सवाल है उसमें डेश्ररी फामं को शामिल नहीं किया गया है ।

Mr. Speaker: The hon. Member must conclude now. He has taken sufficient time. He may take a few more minutes.

वंधित 5 解र दास भ गंच : तो मैं जनाब की खिदमत में पह अर्ज कर रहा था कि जो चन्द बारें मं ने ग्रजे की है उनके श्रलावा भी मैने $૪$ ? श्रमेंडमेंट ग्राफिस को भेजे थे । उन्होंने उनको इस्सलिय शाया नही किया कि यह निल ज्वाइंट कममी को जाने वाला है 1

Mr. Speaker: All the amendments that have been tabled to this Bill will be sent to the Joint Committee for consideration.

वंडित 5 万ुर दारू भर्गां ज मैं श्रदब से भर्ज करना चाहता हूं कि भगर भाप इंडविजुग्रल के लिये ३० स्टैन्डर्ड एकड़ रखें तो मै उसके हक में हूं क्योंकि उसको उस जमीन से ३०० रुपया माहबार की झ्रामदनी हो जायेगी और उससे उस भ्रादमी का स्टैन्डर्ड आफ लिविग बढ़ जायेगा । लेकिन जो मियां बीवी है उनको तो छ० एकड़ तक रखने की ह्जाजत होनी चाहिये क्योंक श्राप मोरतों को मरदों के बराबर हकूक देना चाहते हैं। ध्राप घौरत का हुक जायल न करें ताकि पगर द्रौरत चाईे तो भपनी जमीन को बेच सके धर्र उसको राइट प्राफ प्रापर्टी हो ।

हसी तरह से बालिग लड़कों के राइ्ट का सवाल है। मै गवरंमेंट से कहना चाहता हुं कि हमारी पालिसी चीन वालों या दूसरे कम्पूनिस्ट मुल्कों की तरह की नहीं है कि एक श्रादमी की जायदाद ले लो भौर उसको गोली मार दो । हम वह चीज़ नहीं कर्ना चाहते । मै तो श्रापकी पार्टी का मेम्बर हूं। घ्रगर में सर्त बोलता हूं तो मे तो आ्रापका कांशोंस ए्राउज़ करने के लिये ऐसा बोलता हूं। लेकिन में श्र करना वाहता हूं कि जिसकी जमीन इतना कम मुश्रावजा देकर ली जायेगी और छस तरह से खोसी जायेगी उसको उतना ही दु:त्र होगा जैसा कि चीन के उन लोगों को हुआ होगा जिनको गोली मार कर डनकी जमीन छीन ली गई । यं भर्ज करता हूं कि यहां के लोग भपने बाप दादा की जमीन को निहायत पजीज मानते हैं

भी प्र० कि० बौसता (झज्जर) : गत चीन में जमीन ले लने हैं तो वह दूसरी जिम्मवंरिया भी ख्रगने ऊपर ले लेते हैं । बच्चiं की एजुकेशन की जिम्मेवारी अपने ऊ१र ले लेते हैं।
iडित उ,कुर दास भ,गंग्र : भापने यह फकं देग्ज लिय. हॉगग, कम्युनिस्ट रेजीम का, मुक्षे तो नही मानूम ।

चुनांचे में यह श्रर्ज कर गदा था कि श्राप इसमें थोड़ा खमेडमेंट कर दें। श्राप कम्पेन्सेरान कलाज मे यहै रीवये कि म.रकेट वैल्यू दँ ज.यंगी। यह छों ग्रार्दमिया की जमीनें है 1 ऐंदे बड़े य्यार्ईमवों की जनीनें नही हैं जिनके 7 ाम पांच पांच हज.र और छ: छ: हुजार एकड़ जमीन हो। पहले भी डसी तरह के मामले में पन्त जी के पास काइतकार रोते भ्ये थे ग्रोर उन्होंने उनको आ्राइवासन दिया था ग्रीर कहा था कि हम ठोक कर देंगे । उन्होंने ठीक किया भी होगा। तो एक तो मं यह अर्जं करना चहतन हूं कम्पेन्सेशन माकूल होना चाहिये। इसके भलावा अस्ता कि
［行倍न ठाकुर दान भारंग］ मिने घ्रज किया सोलिल को इनना छोटा ः ग्ला जाये । इनको मोर ज्यदा बक़ाया
 यह भी देववं कि सारे हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है । वंजाब में भी दोलितन को बढ़ाना पड़ेगा वर्वंकि वहां का स्ट्टन्डर्ड कांक लिनिज बढ़ा हुप्रा है। इन दो बातों का घयान गन कर भाप इसको भागे चलाइये इसके पहले भागे न बलाइवे ।

इसके अ्रदावा श्राप मन्षाहिज। फग्मायें fक ब．क करमइनः को कुु एग्जम्पश्न देने की इजजत दो गई है। इसमें भी काफी लूप्रोल हैं। जिनकी चेफ कीमइन के पाम पहुंच हुंगी उनका तो काम हां जायेगा ।
 दिल्ली में नाफिन हिंता वह कोई रेंदेटर
 गोऽ कें। उसके बाद तो श्रापने द०वाजा हो बन्द्र करं दिया। अभाने कहा कि उस दिन
 हागो। में म्रदब मे दरिदापत कर्ना चाहनii

 बाग नहीं बना मकेता ：इनमे घंत्र धवा ！



 अअवे ।

इसके भवावा मैं भ्रजं कग्ना चाही। हू कि जो जनोन पर्बालक वृंटरिलड़िए के， मसलन क्कमेबन पाउंड है，पाल्ब० पाउंड है यंग गंधाला हैे इनका इसकी उद से निकाल दोजिये ।

श्रापने iलखा है कि जों कम्पेष्ट ए। हैं वहां भा

एक माननीय सबस्य ：बाग को जो एन्जेम्शन दिया जायेगा वह सीलिग के बाद दिया जायेगा।

वंडित उाकुर दास ’भागंब ：इसमें लिखा है कि जिसको चीक कामेइनर बाग कह्रेगे उसको एँजेप्ट्ट किया जायेगा ।／

यहु टीक है लेकिन द्वाइन्दा के लिये भारचरं बनाने का दराषाजा बन्द नहीं कर देना चाहियेये। कोई वजह नही है fक भाइन्दा भारचर्ड बनाने का दरवाजा ही बन्द कर दिया जाये ।

अम्पेक्ट जमानों के वास्ते भी गुंजाइश है，जिन पर हैवी इनवेस्टमेंट हो पोर जिन पर स्ट्रकचर हो। लेकन इसमे हैवां इनवेस्ट－ मेंट को प्रोर स्ट्रक्चर को डिफाइन नही किया गया है । इसको भी हिस्रोशन पर घोड़ दिया गया है । इकी बजह से भापके पास बहुत किकांत्त य्रावगा 14

श्राप प्रोडक्रन मे क；री नही। चाहनें। यही हैम भी चाहें हैं। यहै कहा जाता है कि सीलिग की जानी ही तोडक्टान बतुाने के लिए। मैंतो इस को नहीं मान मकता । श्राप स्सींरग से किस तरह्र से त्रो $\begin{aligned} & \text { करान बढ़ा संकें । }\end{aligned}$ एक तरफ़ सरकार कहत्ता हैं कि को भपपरेटिव जाॅनग मे प्रोडकशन बढ़ाइये भर्यूसरी तरफ़ बड़े बेंगों को तो ड़ कर वह् उन के टुकड़े करने जा रही है 1 मे इस बान से एवरी करता हं कि छोさे छोडे，एक एक， ठेढ़ डेढ़ि एकड़ के बेतों से हमारी प्रोडक्सन नहीं बढ़ सकीी प्रोर सो，दो सी，चार सौ एकड़ के बेंतों में ही fित्रिनकल कल्टंज्तेरान हो सकती हैं मोर प्रोडक्शन बढ़ सकती है । लेकिन् मं यहृ बर्ज करना चाहता हूं कि जो चड़े खेत मौनूद दें，उन को ोोड़ कर जन के
 करने की बात सोर्वा जा रही है । क्रगः

पषरकार का मंशा वह हैं कि घामदनी ज्यादा न हो, तो उस के लिए मोर वहीक हैं। वह उन पर एपीकल्बरल घ्नकमच्चस लगा
 ज्यादा भेदा करों हैं, उस तो सरकार बींच सक.ती है। लेकिन सरकार को यह्त तरीजा पस्तियार नहीं करना चाहिए। इपर सरकार बडे़े लेत बनाए प्रोर उबर बड़ों को बोटा बनाए, यह भुनासिक नहीं हैं, । वे दोगों बाते
 गलत है। कम दे कम $\{00$ एक? का सेत तो रज़ात्री ही चिए। 900 एकड़ के लेत का मालिक जितनी पे सवार करोगा, प्रणर उस ब्बे को दस दस एक़ में तक्तीम कर दिया जायगा, तो उस में उतनी दृावार
 एक्ट रबा हैमा है। वह उस को मौर सक्ष कर सकती है। एक श्रादभी ज्यादा उनीन नहीं तो सकता। उसक जुजारे के लिए बीस उाल हीजिए, वाकि लोगों को एम्लायमेंट fिले परे लोगों को फ़ापदा हो, देकिन में इस किस्म के एस्तरधिर्यायन के हक में नटीं हैं, जो कि कानीकरकेशन के बराबर है। यह बानिब प्रोर दुक्न नहीं हैं। यह तरोका हमारी कास्टोचुएच्ट प्रदेम्बलो का नहीं या, हमाऐ त्राईन fिनिस्टर प्रोर होम fनfिस्टर का नहों वा। द्राप उनकी श८义य की तकतोतों का अक्वे। उन्होंने बुद फ़रमाया कि दोधी दोोरे उतनों के नुत्ताल्लिक हम कमेंन्डेर्यन के ला को नहीं चाहते। उन के प्रपने म्रल..ात ३ें कि ईेता नहीं हैं कि हम उन को पूटलॉं। अगर म्राप चाहें, तो के

 जस की हमन इसाम خे ीीच में दब्बल दिया, तो उन्हों कहा कि ए डीकोटट मिलना च. हिए।

दन सब बातों को होऱ्रे हुए यह fिल
 पहां न तो बती उती

न घोटी खनींों का। बर्मा हिन्दुस्तान के लिये घह छरणिज धेरनेंन माना जायगा। इस लिए मेरा नाधिस राय में भगर इस बिल को बापस ले लिया जाता, तो बेहतर होता, लेकिन प्रगर ज्वायटं कमेंट्ट को मेजा जा रहा है तो वे उर्मूल कायम किए जाने चाहिए,
 ठाक हों। इस में तीस एकढ़ भार कम्मे-
 से देश को तुर्रान पदूँेंगा। सिषिल कोटं


 हुमा है। सरकार उस का न दृवाये वर्रे उन उस्रूल को बंरन्बद न करो, जो कि इतने बरसों तेक हमारे देशा पे नाफ़ रहे जिन से हमारे देधा के लोग बसूर्व वाकिफ़ है।
Some Hon. Members rose-
Pandit Thakar Das Bhargava: जो मयादे रसी दुरें हैं, वे बड़ीं बị़ा थोऱुi री़ी हैई ${ }^{\text {ह. }}$

Mr. Speaker: I thought he had finshed. Some hon. Members got up because they thought he had finished.

Shri Datar: Except him.
Mr. Speaker: Has he concluded?
Pandit Thakur Das Bhargava: No, Sir, I have not. At the same time, if hon. Members are so anxious 1 am not anxious to take much time of the House. I was saying that so far as limitation is concerned you have fixed three months or six moths. I should say, Sir, that in a matter like this, when the property will go away for all times, we should not fix. such small periods of limitation. When I give you the amerdments, Sir, you will find my suggestions.
 एक साल की कियाद की है। जहां स्रकार

## ［पंडित टाकुर दास भार्गव］

ने थोड़ी fियाद रबी़ है，नें ने उस को बढ़ाने की कोलिग की है। वह भियाद बढ़ाई जा fि चाf ए，प्रार सरकार चाहती है कि लोग ग्रप｀हक का डोए हैनला करा स कें ：

 वह है कलाज़ $१ ०(y)$ । उस नें ऐेी

 क्या करे गी ？नें प्र्ज़्ऱ कर ात चाहता हूं कि सरकार कम से कम उन हो हार न लगाए। उन को वह ग्रपनी किस्मत पर उोंदे दें । जिन्होंने ईे रितिजेस प्रौर बैंरेशे जल इंस्टी－


 दी गई हैं，उन को नापन गे चे ात तौर सरकार को दे ？गा चतिजन नहीं है। कहा यह गया है कि जो ज़ी़ री जावती，वह डोरल परजज़ है लिए ती ज．ये ती । fै זूक्रा चाही़ा हं कि कहां दर्ज है वह गो वल परपज़， जिज 市 ंलिए ज़ ीो 斤 री जाय तो। ए कलाज़
 ग्राम 市 पर नज़ हे लिए उतीन दे ही जायाी ग्रौर उसमां वीक़ कनिइनर हाय नहीं लगा－ येग । जेंकन ₹ जें यह दर्ज नहीं है कि जो ज़नीन，जो कि १६६ह तीगा होगी， ली जायगी，वह किजने ग्रादमिगों को दी जाय गी भ्रैर किज बेंसस पर दी जायगी। ग्रगर तोप हाए ए एड़े ने कर उस के पांच सौं हाए वसूल कर लिए जाते हैं，तो यह जायज़ नहीं डोगा।। इस ें यहदर्ज होना
 उस को सरकार किस तरह इ₹ो गाल कोंगो， ताकि हम को गेटिस है नशन हो कि जिस गर्त़ के लिए सरकार 广े ज़्रीन ली ीी वह उस
 फिर यह भी सवाल है कि वह ज़ तीन क्यों न

त्रोत्रायटर्रं। बाडी में जैस्ट कर दी जायें，क्यों गवर्व भेंट में वह्ह वैस्ट करे ？कोई वजह नहीं है कि वह गवर्न नेंट में जैस्ट क｀। म्रव्वल तो फ़ैमिली को डिप्राइव किया जाना ग्रौर फिर त्रोप्रायटरी बार्डीं को र्भी हटाना，यह हैंक नहीं है । अ्रंडर दि ला गवर्नेंट से पहले प्रोत्रायटरी बाडी उस की हकदार है । ग्रगर सरकार की ！़र्ज़़ श्रच्छ्छ होर्गा，तो यह हाउस करेगा कि उसने 5 क किया है। लेकिन न तो ग़ा़़ तौर न रारायत इस नें दर्ज़ हैं，जिन पर उस को मिलेगी। मैं ग्रज़्ज़ करना चंहता हूं कि यहृ बिल बहुत हेस्टिर्लंड ड्रानिट्ड है म्रौर उस में डो चे बाडें मी नहीं ग्रारीत हैं，जो कि एक मा ूूली बिल नें हम दे उईे हैं। इस में कितर्ज़्र नहीं हैं ，परपज़ नहीं हैं ग्रौर न ही इस का त्रोरीजर रिक है। मैं समझता हूं कि इस को सिक्क इस लिए लाया गया है कि सारे हिन्दुस्तान को डायरेवशन दे दिया जाय ग्रौर कोई ठुज्जत न कर सईे ग्रौर यह कहा जा सने कि हम ने यह बिल पास कर दिया है， प्र．fiलिज़ वाले क्या वहो हैं ？मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई मा कूल ग़र्ज़ नहीं हैं। इसको ज्वापंट कनेर्ट। बड़े गैर से देखे। ग्रुगर इस को सारे हिन्द्युसतान के लिए रेटर्ग बनाना है，तो यह् ज्वाजंट करेडीं का काम होगा कि वहु फ़िलवाके इस को भृटर्न बनाए，दर्न रिपिंर्ट कर दे कि दिल्ली में इस की ज़हरंत नहों हैं ।

Mr．Speaker：May I know who are all the hon．Members who have not yet taken part in any of the three Bills and who want to participate in this discussion？

Some Hon．Members rose－
Ch．Ranbir Singh：Sir，Rohtak is nearer to Delhi than any other constituency．

Mr．Speaker：Order，order．Barring those that I have already called，I
intend calling only those who have not taken part in the other two Bills. Has the hon. Member taken part in the discussion on any of the other two Bills?

> Ch. Benblr Singh: Yes, Sir; I mpoke on the Manipur Bill. But I am conversant with Delhi better than most of the members.

Mr. Speaker: That is another matter. We cannot go on spending time on this. This is being referred to a Joint Committee. The principles are the same.

Ch. Ranbir Singh: My submission is that the contribution of those Members will be material who have intimate knowledge of Delhi State. Rohtak is much more nearer to Delhi than any other constituency.

Mr. Speaker: Order, order. Befcre I call an hon. Member who is near Delhi let me call an hon. Member who is in Delhi. Shrimati Subhadra Joshi.

Shri Supakar (Sambalpur): While speaking on the Manpur Bill, Sir, Ch. Ranbir Singh discussed Delhi and Punjab.

Mr. Speaker: I will call Shri Amjad Ali if he has not already spok.n.

Shri Amjad Ali (Dhubri): I spoke on the Tripura Bill.

Mr. Speaker: Then I won't call him. There is no time.

Shri Amjad All: Sir, I would like to make one submission. There are three Bills relating to Tripura, Manıpur and Delhi. If you restrict the time and say that an hon. Member can take part in the discussian only on one occasion, the hon. Minister ought to have moved his motions for consideration in respect of all the three Bills together and placed all the three Bills together for consideration of the House. He has moved
them one by one. Each Bill has got its own principles, each one is d stinct from the other and we have got to say something on each one of them.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): The principles are more or less the same, but under the rules we cannot move for consideration all the tinee Bulls togetner.

Shri Amjad All: If you put a restricuon now, we will not be able to express our views. Again, tume limit is imposed oniy on some Members. I am constrained to remark, Sir, that the hon Member who preceded me has taken full 45 munutes. The bell was rung nearly five tumes. I do not grudge his being given more time, but others who have stood up four or five tumes are not given any chance.

Pandit Thakur Das Bhargava: This is tne tirst chance that I have got on these three Bills.

Mr. Speaker: Order, order. I will cail all hon. Members. It is only a question of time. Why should I prevent an hon. Member from sp-aking:

Ch. Ranbir Singh: Yesterday, Sir, we were only two Members who wanted to speak and the Chair mentioned our names and sad that they could easily be accommodated-mystlf and Pandit Jyotishi. As regards Shrimati Subhadra Joshı I have no grievance, but she represents Ambala even though she lives in Delhi. I represent Rohtak and live in Delhi. Rohtak is much more near.r to Delhi. Therefore, my claim is much more than any other hon. Member.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): We all live in Delhi for six months.

Shri Sarju Pandey (Rasra): Sir, I have not taken part in any of the three Bills.

Mr. Speaker: I will try to accommodate all hon. Members. Hon. Members should take only ten minutes
[Mr. Speaker]
each. If he has any special points, I shall call Shri Amjad Ali later on. Shrimati Subhadra Joshi.

घीमतो चुमात्रा जोसी (प्रम्बाला) : घष्यक्ष महोदय, कई बरसों के इन्तजार के
 पाया हैं। जब यहां पर ग्रसेम्बली बी, तब मी इस बारे नें कंशिरा की गई, लेकिन
 लग गई । हमारे कई प्रानरेबल नेम्बजं ने प्तराजे किया हैं कि दिल्लं ने बतुत कम लोगा हैं। जिन पर हसका भसर होता है- सिक ४६ या とँ भादना हैं। -

Mr. Speaker: Order, order. I would like to conclude this debate by 3.00 P.M. We have still $1 \frac{1}{2}$ hours. Only some four or five hon. Members more want to participate in this debate. If they take only 10 to 15 minutes we can accommodate all of them who have risen in their seats so far.

Shri Amjad Aii: May I point out one thing? If my information is correct, turne is sometimes allotted party-wise. The majority partythe Congress Party-also has got a time limit. Have they not exceeded their time limil? On this side of the House, I am constrained to remark...

Mr. Speaker: It is not done in every case. It is done in the case of food debate and other special debates. So far as Bills are concerned it is not done. Sometimes I allot the time entirely to this side of House if they are interested in a particular Bill. Whoever is interested in a Bill I allow him to speak. Hon. Member would have seen from the proceedings that in some cases Members only from this side have spoken. We have no time now.

Ch. Ranbir Singh: My submission is that the names may be noted. Yesterday we were only two. Some
more have come now. Some others may come in afterwards. There may also be a change in the Chair.

Mr. Speaker: All right. Those hon. Members who want to participate may rise in their seats and give their names.

Shri P. S. Daulta: Shri Sarju Pandey.

Shri Datar: He is not here.
Mr. Speaker: Shri Sarju Pandey was here. Then, Shri Amjad Ali; Ch. Ranbir Singh; Shrı M. C. Jain; Shri C. K. Nair; Shri Ajit Singh Sarhadi; and Shri D. C. Sharma. Shri D. C. Sharma is far away from De.hi.

Ch. Ranbir Singh: My submission from land also; he has no connection with land. He is an absentee landlord whereas I am a cultivator.

Mr. Speaker: Among these hon. Members, how many spoke on the last occasion in connection with the other Bills?

Shri C. K. Nair (Outer Delhi): I did not speak.

Mr. Speaker: Anyway the Joint Committee is there. Those who have already spoken, I think, are Ch. Ranbir Singh and Shri Amjad Ali. Of course, they will be called after the others have spoken. About 11 names have been given to me.

Shri Datar: For how long will the debate go on, Sir?

Shri Speaker: I want to conclude it by 3 p.m. Does the hon. Minister want to reply?

Shri Datar: I have to reply to a number of points.

Mr. Speaker: I shall call him at 3 p.m.

Shrl Datar: I might be called at 2.30 if possible.

Mr．Speaker：There are a large number of Members wishing to speak．

Shri Amjad All：Why should he reply？

Shri Datar：You can say everything against it and I should not reply！This is surprising．

Mr．Speaker：Very well；the debate will go on till 3 o＇clock．I will then call upon the hon．Minister who may speak for hall an hour．The Bill will conclude by 3.30 ．

Ch．Ranbir Singh：I am going to oppose the reference to the Joint Com－ mittee．No Member has so far opposed the reference to the Joint Committee．

Mr．Speaker：He can vote against it if he wants．

### 13.43 hrs.

［Shri C．R．Pattabit faman in the Chair］

श्र ：．न．सुस्य जोशा：सभापनिन मह़ोदय इभी यह् कह गया है कि दिए ती में चूं क ब गुत कम आद्रमि 访पर उमका ग्रमर डोना है， $6 y$ या उ६ ग्रानर्मी की ரेसे है जिन पर इसका श्रसर इेगा，जिन से जमीन ली जा मकेती， इस्र वानं। इस व्रिल को लाने की जरूग्त नही थी। में इग सिलसिले नें यह् अर्ज करना चाहरी हुं कि भ्राइमियों का नम्बर जों कितनः ही हो， ताहे बह कम हो या जयादा，दिल्ली के जो छोंे कि：पान हैं，जो होोे नोग हैं，उनका वह दुर्भव्य नहीं ह्रोना चाहिये कि ाकि दिल्ली छोट्री है女ोर यहां पर कम लोगों पर इसका घसर पड़ता $\frac{1}{2}$ इसलयये जो उसूल की बान है वह् यहां पर न हो। यह गलत बात होगी। दिल्जी के लोगों ने भपनी भसैम्बली को खो कर भपने बहुत से अषिकार खो दिये हैं। छोटी ग्रोने पर पौर मसंम्बली न होोने पर यह् दूसरा उन पर कुडाराषात इस तरह से 刀ोने लगे कि यह छोटी सी चीज है प्रोर चांद्ये यह सारे हिन्दुस्तान के लिये मच्छी है，लेकिन यह्रां के लोगों को इसकी

जरूरू नहीं है तो इसको वे बर्दाशत नहीं करेंगे । भ्रगर यह एटीच्यु्ड यहां पर लिया
 होगा

यह भी श्रर्ज कंन्नाँचन ती हैं बिं हम लो F जब यह ₹हां हैं कि सीनिलग हो तो यह बत्र कंतई गलत है किं वह गांवों में ही लमे， राहरों में न．लगे，या हम गांवों ग्रों $\varepsilon$ हरों में फ市 करना चाहनं है। हम तो जiष तै कि गहर की श्रामदनियों पर भी श्त ग हो， गहरों में जिन की जायदादें हैं，उन पर भी सीfलंन ंत्र ग्रौर साथ साथ जो छतना नफा कमां० हैं，व्यापार से या दूमरे तरीकों से，कपड़े मे या फूडव्रंग से या लोहे से तथा दूसरे साःनों मे उनकी ग्रामदनी पर भी ह्में उसी तरह से मीीनग लगानी है，उगी़ तरह़ से उन पर भी पाब्बन्दीं लगानी है หोर उमी तरह् से कंट्रोल उन पर भी चाहुं। हैं जिस तरह् तो हम गांवों की जर्मंनों पर मीललग लगा कर कर है हैं। हम डिफरंशियेशन करना नहीं चाहते हैं ग्रोर चाहां $\overrightarrow{\text { है कि सिर्भी जगहों पर जो लासों गरीब }}$ नोग हं हिन्दुम्तान के，चाहे वे गांवों में रहनं हुों या राहरों मे रहते हों，उन सब की उसी तरह से गध्धा हों，जिस तरह् से ह्म गांव वालों की कर रह हैं，या गांव में रहने वाले लोगों के दितों की रक्षा कर रहे है।

दूमरी चीज में यह्र अर्जर्ज कर्ना चाहती हुं किं यह बात मेरी ममस में नही भाई है ग्रीर में चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर रोगनीं डानने की क्र्पा करें कि जहां ह्मने यह ₹हा है कि पांच आदमियों की जो फैमिली होगी，उसको ₹० एकड़ जमीन रखने का हुक हासिल होगा और द्रगर कोई एडिशनल मंम्बर उस फंमिली में होगा उसके लिये पांच एकड़ पर मैम्बर के हिसाब से जमीन रखने का उस फंमिली को धधिकार होगा ग्रौर यह लिमिट है० एकड़ तक जा सकती है। इसका मतलब यह हुम्मा कि भगर किसी केमिली में छ：मैम्बर होंगे तो उस फैंमिली को ३义 त्कड़ जमीन रखने की इजाजल होगी। पर
[ 才ौमडी सुभा्रा जं.ही]
इसमें कहीं भी यह् मेंछान नहीं किया गया है कि जो कोमोप्रेटिब सोसाइटी होगी-उसको कितनी जमीन रखने की हजाजत होगी। जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें यह कह बिया गया है:-
"company or association or any other body of individuals".

मेरा ऐसा स्याल है कि कोश्रोप्रेटिव सोसाइटीज एममें कवर हो जाती है " एनी भ्रदर बाडी माफ इंडिविजु मल्स"। भगर वे इसमें कवर हो गईं तो इसका मतलब यह होगा कि भ्षगर एक फैंमिली में छ: धादमी हैं तो उनको तो ३义 एकड़ रखने की इजाजत होगी प्रोर एक कोश्रोप्रेटिव सोसाइटी में जिसमें कम से कम कानून के मुताबिक ग्यारह् श्रादमी होने चाहियें श्रोर श्रगर ग्यारह क्रादमी हैं, ग्यारह मिम्बर हैं, तो उसको सिफं ३० एकड़ रसने बी इजाजत होगी। श्रगर यह् इंटरप्रेटेशान सही़ है, तो में कहना चाहती हूं कि यह् . . .


## धोम ती बू गर्रा जोशी : वह कंसे ?

इसलिये में कहना चाहती हूं कि भ्रगर मेरी वहू इंटरप्रेटे गन गही है तो ख़रा यह् हे कि हमारी जो कोग्रोश्रेटिव फांमिग की पालिसी है उसको इसमें एनकरेजमेंट देने की बात नही भा सकती है ग्रोर उसको एनकरेजमेंट देने की बात हो सकती हैं। इसमें पेज १? पर यह जहर कहा गया है कि चीफ कमिश्नर को यह हजाजत होगी कि तीन महीने के श्रन्दर भ्दर कोई पर्जी देगा तो उसमें कर्प्रोप्रेटिव सोसाइटी को एग्जेंम्पशन दी जा सकती है । पर इससे ऐसा मालूम होता है कि ज पुरानी कोप्र्रोंर्रिव सोसाइटी हैं उनके लिये एक्जेम्पशन मिलने के चांस हैं मगर जो कोमोत्रोटिव सिस्टम है जोकि कोई पुराना fिस्टम नहीं है, भाज भी हम उसको एनकरेज करना चाहते हैं, भविष्य में भी

उसको एनकरेजमेंट देना घाहेत हैं, उसको एनकरेज करने की बात इसमें घ्रगर है तब तो ठीक है घौर भगर नहीं है तो उाली जानी चाहिये कि उनके क्षारा जमीन खरीदने, आ्रागे परचेज करने में तथा दूसरे मामलों में कोई रकावट नहीं होगी। उनके लिये जमीन एक्वायर करने में कोई रुकाषट नहीं होनी चाहिये घोर उन पर यह् सीलिग की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये तर्तिक ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोप्रोप्रेटिक्स बनाने के लिये एनकर्रेजमेंट मिल सके श्रीग वे ज्यादा से ज्यादा कोप्रोप्रेटिक्स बनाने की कोषिशा कर सकें।

इममें इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया है कि. जो जमीन गवर्ंमेंट लेगी उसका वह क्या करेगी। इसके बारे में साफ मेंशन इसमें नहीं किया गया है। में यह् बात इसलिये भ्र्ज करना चाहती हूं क्योंकि इस हाउस में धोर हाउम के बाहर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार-बार यह कहा है कि हम कोस्योप्रेटिम्स . . . . वाहने है घ्रोर उन कोग्रोप्रेटिक्स मे विसो तरह को जबर्द्ती करना नही चाहने । में इस बात का स्वागन करतो हूं कि जबर्दस्ती नही़ होनी चाहांये । तो फि? ग्रगर हमारी नी, fि यदे है कि, इनको बढ़, वा दे हो जो जमीन फालतू मिले, वह मेरी गायं में उ कदा से ज्यादा काप्रोप्रेटिन्स को देने की कोशिश की जानो चाहिये।

जसा कि भभी भागंर जी ने कहाँ कि कीमत का जहां तब ताल्लुक है कि किस कीमत्व पर वह दी जायेगो, उसका भी ध्यान रसा जाना चाहिये। हम लंगा ने देखा है कि स्लम्स की तथा दूसरी जो जनीनें गननंनेट ने लीं उनका कोड़ियों के भाव पर ली मौर उसको ज्यादा से उ्यादा प्राफिट लेकः के लोगों को दिया । बहुत पर्सा नहीं हुम्रा है, एक प. प दरत ही हुका हैं जबकि हमारे पाइए मिनिस्टर साहब के दलल देने के बाद से दह चीज बन्द हुई हौर गबर्नमेंट की जो जमीन है उसके बारे में


#### Abstract

कहा गता कि वह् मुनाफे पर न दी आये, कम कीमत पर उसका एलम हैंलर्स के लिये बस्तैमाल किया जाये । मेरो गुजारारेश यह है कि जिस चीज्र को हम भुगत नुके हैं वह चीज़ दुबारा नहीं की जानी चाहिये पोर ह्रमको यह् प्रोवाइड करना चाहिये कि वह कास्ट-प्राइम पर, कम से कम कोमत पर, बिना किसो प्राफिट के कोम्रोप्रेटिव सोसाइटेज को दे दी जायेगी। इस तरह से हमें प्रोवाइड करना चाहिये जिससे प्रतिडोयांग करने की गुजाइग न रह सौर ज्यादा प्राफिटियंगिंग कर्ते को कोशिशा न को जा सके 1 इतने ही चन्द शब्द मूमं कहने थे। मुसे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब झौर यह हाउस उन पर गोर करेगा।


Shri Amjad Ali: Mr. Chairman, Sir, I expected my hon. friend Shri Da ar to give, in his opening remarks, the quantum of land that is approximately available in connection with this measure which we are going to legislate. That is a poin: which I wanted to know from him. Till now, it has not been made known to us, and it has caused good enough difficulty. We do not know what quan.um of land is now available to give effect to this Dulhi Land Holdings (Ceiling) Bill which we are going to enact.

The other thing which I wanted to know from him was, when the survey and seitlement was last done in Delhi, because that would be very ma erial in calculating the compensation. Compensation, as my hon. friend, Pandit Thakur Das Bhargava, said, is rather too litile for the population which is living in and roundabout Delhi. The city of Delhi is growing, and being the capital city, it is growing faster and faster. The rural population there have got to give up their lands, but in case they have to get compensation, at what rate will they get it? That was my anxiety also.

The other fact which I wanted to bring before the House is the manner of disposal of the excess land.

In other land reform Acts, we find there is a chapter devoted to it. But here in this Bill, if I am allowed to make that remark, no thought has been given to that. No thought has been given to the mode in which cxcess lands will be distributed. In other land reform Acts, certain categories of people have been enumerated and the order of preferences has been given. The first preference to settle on excess lands goes to the people affected by calamity. The second preference goes to co-operative farms and the third preference goes to landless cultivators. This can be changed either way, but there ought to be a certain system in which you have got to dispose of the excess land which you have got.

Under clause 26, the Chief Commissioner may, on an application made to him in this behalf within three months from the commencement of this Act, exempt from the operation of section 3 certain categories of persons. Some farms or co-opera ive societies also would be given exemption from the operation of this Act. But one thing to which we should pay attention is, what the nature of the co-operative society should be. In some Acis where co-qperative societies have been exempted, the membership is restric ed to 20 or thereabout. A limit should also be fixed on the quantity of land that is going to be given to the co-opera'ive societies. Unlimited quantity should not go to a co-operative society. For the consideration of the Joint Committee, I suggest that a proviso like this should be put in, viz.,
'Provided that if, within three years from the commencement of this Act, or three years from the date of registration of such society, whichever is later, at least half of the to'al lands held by such society is not brought under cultivation, then the provisions of this Act shall apply.".

This should be put in. My friend, Pandit Bhargava, tried to make the
[Shri Amjad Ali]
point that co-operative societics should be exempted with a view to bet'er production. Betier production nowadays means improved food cultivation by mechanised farms. That should also be one of the aims. Then, lands not exceeding 500 bighas, utilised for large-scale farming with the help of power-driven mechanical appliances by any person or society should also be exempted. Then, so far as specialised farms being used for cattle-breeding, dairy or wool-raising are concerned, these specialised farms must be of a particular type and of a particular nature. The quantity of land that way also should be fixed. No unlimited quantity should be given. That is my fear and we have to guard against it.

Then, one thing which 1 wanted to bring before the Joint Committee and which has been agitating the minds of several hon. Members of this House, is the definition of 'family'. I have consulted some of the land reform Acts in different States. Family should include a joint family. Joint family means a family whose members are descendants from a common ancestor and have a common mess and shall include wife or husband, as the case may be, but shall exclude married daughters and their children. Shri Supakar yes'erday was very much anxious to put in widowed daughter or daughter-in-law in the family where they remain and the old widowed mother. Of course, this will include all these people. There should also be a proviso, viz., provided that a family consisting of fa her, mother, sons and unmarried daughters holding lands jointly shall be presumed to be joint in spite of having a separate mess. That is my contention.

Mr. Chairman: Then they belong to another family.

Shri Amjad All: Because the ancestral property continues to be in the joint family, it will continue that way. That is my contention.

One fact which was mentioned by Shrimati Renu Chakravartty was the ques'ion of bringing forward a board. Here a lot of power has been given to the Commissioner. The Commissioner, as a matter of fact, is a single person and a lot of power-from making rules to distribution of excess landhas been given to him. Boards come last in the queue. Whatever nomenclature you may adopt, there should be a board for the distribution of this excess land. In other places, we find that the land reforms board consis's of two non-official members nominated by the State Government, two officers of the Central Government, namely, the Secretary to the Government in the Revenue Department or any other officer of the State Government nominated by it and the Land Reforms Officer who shall also be the Secre'ary to the Board and a Chairman nominated by the State Government. This will be a very healthy provision.

Clause 10(1) deals with the amount of compensation that has to be paid and the mode of calculation. Unless we know at what rate they are going to pay, my fear is that they will get too little, and if they are given at this rate, no compensation at all will be due to them. That point also will have to be looked into by the Joint Committee.

## 14 hrs.

चो० र्ण ज़रेर सिक : गभार्पतित महोदय, मै श्री पटेल का जो यह घमेंडमेंट है कि छेस किल्न को पर्वालक म्रोगीनियन एलिसिट करने के लिवे सर्कुलेट किया जाये, मै उसके खिलाफ हूं । मेरी समझ में नहीं घाता कि हमारे मंत्रो महोंदय ने इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना क्यो मान लिया। इस बिल में जो फा ड़नेशियस मेमोरंडम दिया गयन है उसका देसने से मालूम होंता है कि गुर्नमेंट इस तरह्त् के एक्सेस सीक्ठ के एवज में जो मृश्राविका देने वाली है बह

करीष्ब $\ell, 90,00 \circ$ रुपयें के होगा। कमरेंशे के नाते कुल ? लाल $\rho \circ$ हजार रपये देने होंगे जब कि सेलेष्ट कमेटी जिसकी कि यह्ह बिल सुपुई किया जा रहा है वह प्रश्र एक दिन के लिये भी चैंड तो कम से कम उसके ऊार ? 0 हजार रपया संवं श्रायेगा जिसके कि मानी यह्हुणे कि दस फौसदी के करीब लिर्चा तो इस विस को पेषटट बनाने में घrयेगा। जितना भुप्राविभा उन लोगों को मिलेगा उसका वस कीसडी खर्वा तो इस एक दिन की सेलेष्ट कमेटो की बंडक करने में ही हो जालता। इतना ही नहीं, जिस तरह का यह कंग्रेवरशियल ईइपु है उसको देबते हुवें यह् कहा जा सकता है कि यह कमेटो शायद $x$, ६ दिन उक बैंटे घर उस हालत में बहुत झ्रासानी ₹ उसका उबल खर्चा हो सकता है ओंर ? $\circ$ हजार या २० हजार तो खवं हो हो जायगा। * दह इसलिये भी कहतना चाहता हूं किं मेरे दुक्तिंनित वह से जिन भाइयों ने इस मुप्राविजे का हिसाब रक्षा है शायद उन्हें दिल्ली के बारे में मालूम नहीं है कि दिल्लो में सरकार ने काकी एकड़ जमीन लोगों से ली है श्रोन उसका हिसाब भी सरकार के पास है । कोई मी प्रादमी उस हिसाब को देख अ मर मुझं बता दे कि दिल्ली में जहां कही भी सरकार ने जरीन बी है वह् २, ३ मोर $૪, ६$ हजान रुपने एकड़ से कम ली है प्रोर उस हालत में मे उस हिसाब को मान जाऊंग। जब हर एक जगान सग्रारी तोर पर जिस भादमी के पास भी सरत्लस जमीन हो श्रगर भ्राज से एक साल पहले मान लिया जाये कि उसकी कोई १० या १x एकड़ जमीन रक्ल बनानें के लियं या सड़क बनाने के लिये ली गई तो उसको उसका मुभ्राविजा २०० रुपये एकड़ के हिसाब मे दिया गया मोर घगर उसने किसी तरह से वकील के अरिये लड़ भिड़ करके श्रपनी उस जमीन को घुड़ा लिया तो उसको सिफं २००० रुपया प्रति एकड़ दिया भया। कहां ६००० या र०00 रुपये एकड़ और २००० रुपये एकड़ बोर कह्हां यह २०० रूपये एकड़ ? भाप इससे भन्बाजा लगा सकते हैं कि जहां तक दिस्ली

का वास्ता है क्या उसके लिये यह ठीक है ? इस सदन के भन्दर बतुत बड़े-बहे़े मानगोय सदस्य हैं धीर वे हर एक मामले पर बह़ी गम्मीरता से सोचत हैं लेकिन उन्हु अ्यन्दाजा महीं हैं कि दिल्ली के प्रासपास की जमीनों के क्या माव हैं । यह़ भाई जिनके कि पास प्राज हैम कानून के मुताबिक मरप्लस जमीन पाने हैं पह कोई किसी रजवाड़े के ए गेंट नही हैं। किसी भंग्रेज को गदर में सहायना देने की वजह्त से उनको अमीन नहीं मिली है। उन्द़ोंने उ亏 ननोन खरीदी है और खरीडी है हातार रुपये फौरे दो हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से । ग्रब मे $१ ०$ दिन पह्ले भी $२$, ३ हुजार कांर्य एकड़ के हिमाब से कुछ माइरों ने जनोत चंनों होगो। ध्रगर किसी नें ईमानदररं। से काम किया प्रोर समका कि सरकार जिस भाव उसका एवव.यर करेगी उसका हम दूंगजर करेंत्र तो उनको हम मजा दें यह मेरो समझ में नही भाया। मेरी खबर के मुताबिक तो गायद उन्ह कोईे एक एकड़ जभीन भी देने वाला नहीं है। जितना रूपया हैम द्स प्रवर र्ममित के ऊपर खंचेंते उतना रुपया भी हृम बतों मुप्राविजे के लिये लोगों को देने वाल नह़ा। है क्यांकि मि जानता हूं कि दिलन्नो के श्राम:ास के काइनकार रौहतक मोर दूसरो जगझुं के काइतकारों मे कही ज्यदा समझदार है प्रोर जानकारी रखने वाले हैं। यहां तो जमौन की फस त कया, जमोन की मिट्र्रो भां बिकतो है श्रोर जमीन की मिट्टी भो दिल्ली के श्रन्दर जिस भाव से विकतो है उस भाव पर म्रन्य जगहों की फसल भी नही बिक पार्ता है, फसल के उतने द्वाम हम नही उठा सकते हैं। एसे हालान में हम दिल्लो के बारे में सोच रहे हैं।

इसके घ्रलावा चमी जब वंडित ठाकुर दास भागंव बोल रह्टे थे तो कई एक मेंरे साथी बड़े जोर से बोल रहे थे । मुझे मालूम है कि पाज का क्या कायदा है। एक तरक ऐसे भाई जिन्होंने कि: देहातों की,
[चो० रणशर ससह]
जमीनों को सरीदा भोर जमीन पर लेंडो की थोर जिनकी कि जमीन के उनर कोई मुजारे नहीं, उनके ऊनर हम क्या कायदा रखना चाहते हैं। जो यह २०० रुये फी एकड़ का हमने हिसाब रक्वा है तो तीस एकड़ की कीमत जा कर ६००० रुगये होती है । भब इसके बर्भक्स हम देखें कि हमारे श्री रावा रमण ใ० हजार या १४ हजार की मोटर के मालिक होंगे पौर उनके प्रलावा धूसरे धीर भी सार्थी हैं जो कि मोटर रसते हैं भौर मकान भी गखते हैं। भव यह भाई घोर में भी उनमें जामिल हूं कि जो यह कायदे कानून बनाते हैं। हम हुद्द 5000 रुपया साल कम से कम लेते है बल्कि उससे भी ज्यादा 8000 रुपये माल के करीब हमको मिलता है। इसी तरह्ह से यह प्लार्निय कमिशन के भाई जो कि हमें लैंड पर सीलिग करने का सुझाब देने हैं वे खुद ३६ हजार काये साल तनख्वाह लेते हैं भरर बह सेकेटरी जिसने कि इसके ऊपग तसदीक की है बह ₹० हुजार रुग्ये साल को तनस्वाह लेता है कोर यह भाई्द जो कि इस कानेन के मुताषिक यह् फैसला करने बैंेंता कि यहा एक एकड़ जमोन सीलगग में भ्राती है या नहीं वह भी कम से कम $9 \circ$ हजार रुपये साल को तनख्वाह लेता होगा । भ्रब भ्राप देख सकते है कि एक तग्फ तो यह् लम्बो- .र्बी तनरुवाहे पाने वाने लोग है श्रोग दूसरी तर्फ के श्रादमी हैं जिनकी कि कुल जायदाद ६००० रुपये की है भोत यह कहां का इंसाफ है कि श्राप रुग्ल लोगों पर तो यह सीलगग लगायें श्रोर गह्र वालों पर जो कि उनमे ख्रधिक भामदनो कग्ते हैं, उनको टच न करें ? में पूछना चाहता हूं कि घ्राखि? वे लंग जो कि र०० रुपये महीना तनख्वाह लेते हैं भोर ४०० 飞ायं बतोर भतं के लेते हैं, उनके मोरेल्म क्या है ! वे ग्राखिए जरा भ्रपने दिल पर हाथ रख कर सोनें तो कि वे क्या करने जा रहे है। में चाहता हूं कि ग्रामदनी पर सीलगग लगे

भ्रोर मैं उसके क् में हूं 1 मले ही $x$ एकड़ पर सीलिल लगा दीजियें लेकिन ऐए तो न कीजिये कि भ्राप सिर्फ एक तबके पर ही यह सीलिग लगायें иौर दूसरी त्वके को पघ्बूता घोड़े दें । भब एक तरफ जिनके कि पास है उनसे हम घ्रोनते हैं प्रोर दूसरो तरफ जिसे हम मिडिल इनकम खुप कहृते हैं उसको मकान बनाने के लिये सरकार २४ हजार रुपये का कर्जा देती है। जिसे लो इनकम घ्रुप का म्रादमी कहते हैं उसे 5 हजार रुपया कर्जा सरकार मकान बनाने के लिये देती है । मं पूछना चाहता हूं कि वे जरा जवाष दें कि क्या यह न्याय है ? भाज जो ह्मारा टैबसेशान का धाय-कर कानून है उसके मूर्ताबक ३द०० काये के ऊर्र कोई इनकमटंक्त नहीं हो सकता। श्रो मू० चं० जंन पर ३६०० रुपयें नक कोई टे वेसेन नहीं हो सकता। उनके ऊनर कोई इनकमटैक्स नहीं लगेगा। उनको दनकम टै〒रेविल नही है । घ्रोग ध्रगे दिन्लो के किसो काइनकार को जमीन की कीमत ३६०० रुपये है तो वह जमोन सोलिग में जल्र भानी चाहिये। इन बातों को हमें गम्भोरता मे मोचना चाहिये ।

मे मानना हूं कि इस बिल मे एक-दो चोजे घच्छही गवी हैं। हम मानते हैं कि पाच या छ घंदे काफो थे इसका पास करने के लिये। इसका पाम कत्ने में मुधे कोई बहुत ज्यादा पतराज भी नहीं है ब्योंकि मुले विश्वास है कि एक एकड़ जमीन भो तो कोई बाकी नहीं है। हमें उसूली तोर पर कानून बनाना है तो वह हम बना लें ; इसको प्रवर समिति के मामने भेजने की कोई मावरयकता नहीं है। घौर इस तरह देश का 20,000 रुपया मोर खर्त करने की भावर्यकता नहीं है।

इसके भ्रलावा एक बात में घोर कहना चाहता हूं। द्याप देलें कि जिनकी अनीन मारगेज होगी उनको मुभाषजे का fिस त-
捕 मारेय को घलाना काहता हू कि लिली स्टेट के घन्दर जो अमीन माशगेन ? सेती है बह दो हजार औौर हेक हजार रुपये की एकए़ से कम में मारगेज नहीं होती । भाष उसको देगे 200 रुपया का एकढ़ धोर उसमें बे दोनों हिस्सेदार होंगे । मुकावजा मिसने के बाद जिसकी जर्मीन है उसको भपपने पस्ले से $? ३ 00$ रुपये उस आदमो को बोर देने होंगे जिसको जमीन मारगेज की कह है । क्या यह न्याय है ? भानरेविल भिनिस्टर चाहें तो इस पर एक उसूल की बहस कर सकते हैं लेकिन यह न्याय तो नहीं हैं। सुमद्रा बहिन ने कहा कि दिल्ली में इस कानून से बहुत थोक़े आ्राद्वमियों पर भसर होगा भोर ह्स विल को लाने की भी जरूरत बी, समें कोई मुरिकल बात नहीं थी । बह यहां पंजाब का कानून ला सकते थे, उसको यहां लागू कर सकते थे। इस सदन का इस कानून के लिये इतना वक्त लेना प्रोर प्रवर समिति का इतना समय लेना मेरी समझ में नही श्राना 1 घाप बहां पंजाब का सीलिग का कानून ना अभते थे, उत्तर प्रदेश का ला सकते थे -1 जिस किसी स्टेट के कानून को बहुत प्रण्ण समझते हों उसको ला सकते थे मौर काणू कर सकते थे । हमें कोई fिला नहीं होता । हम इस बाल से कोई हमदर्दी मी नहीं है। लेकिन एक बात में जहर चाहता हूं। एक जल के नाते हमको वह सोषना है कि न्याय होता है या नंद्दीं । कम्पेन्सेशन को भाव देसे कि एक तरफ ताभा रमण जी का जिस बक्त मामला भाता है, इम्पीरियल बैंक के शोर्मं के मुम्राक्षे का मामला उब काता है तो जिस झोभर की केस बंल्यू 900 रुवया है

च रे राण २मरा (घंदनी चोक) मैंने तो घोभर नहीं बरीदे ।

तो, रत्रोर fिह : में तो पह्र प्रापसे


कर चहा चा कि निंम शोरमे की केस वंल्यू १०० रुपया है उमको यद्ठ त्रवम कम्पेन्सेघान देता है 300 हपया 1 गह एसी काएँ है जिसे कमें जरा शानि से सोबमा काहिये। मूके मासूम नंहीं, शायदं इस बिस को लिसने वाले की अमीन से कोई दुइमनी है । इसमे सिसा है कि भागर भकान बमा हुषा हो- लेस के ऊमर पीर बह् जमीन सीलिग नें घ्रा जातो है तो मकान का कम्पेन्सेज्ञान तो मारकेट बैल्यू के हिसाब से दिया जायेगा लेकिन लेत का कम्पेनेसेशन, जिसमें इस देश के लिये फसले पंदा होरी हैं, बिसमें देशा के लिये लाखों मन गल्ला पंद्व किया गया है उस सेत का मुभाबजा २०० रुपया की एकड़ के हिसाब से दिया आयगा चाहे वह उसकी कीमत का बीस्रवां हिस्ता हो या चालीस्वां हिस्सी हो। पह हमारा न्माय है। तो यह्ह सोचने की बतात है।

दूरसरे में भीपसे यह् खर्ज करना चाहता हूं कि इसमें यहु दिया गया है फ़ जो जमीन मीलिग से बच्चेगी- वह एक, दो, चार एकड़ जो मी हो-वह जमीन गांब पंचायत को तरी मिल सकती है जब कि चीफ़ कमिरन्नर साहव का उसके लिये हुवम हो। उसमें न जाने चीफ कमिशनर साहब कहां से आगये । इसके लिये आर्धाद कोई उसूल रख सकते थे जंसे कि उत्तर प्रदेश के एक्ट में लिखा है कि $2 x$ एकड़ तक जर्मीं गांव के लिये होनी चाहिये। हसं लग्र की बात भाद यहां भी कर सकते ये। मं तो चाहता हूं कि इसमे यह्ह साफ किया जाना चानिये कि जो जरीन बचेगी वह किन आर्दमियों को मिलनी चाहिये । मेरे मिन्न ने कहा कि इसमें उनकी हक है जिनकी जमीन हमने ली है । ग्रभी फल दरसों मुझे विल्ली के एक भाई मिले जितनकी जार एकड उमीन में से दो एकड़ नहर के लिये से ली गई । तो में सममसता हूं कि जिस की उद्रमिन से इस त्वरह वूकरे काष्तकारों को फायदा पहुख्ता है उसको वरी हुई उमीन दी जानी चाहिये।

## [की रणदीर fat]

 सम्न की इमारत है ब हां पर कुष्ड लोणों की जसीज की। उलती जमीन लेकर उसमें से कुष को तो विक्कुल बेघर कर दिया गदा घौर कुष्ष को पंजाय के पाकिस्तान बाले हिस्से में जमीन मिल गई 1 उब दर्टीशान हैष तो वह बहीं से जठ फर भागे पीर यहा बिल्ली में माये। यहां पर उनको चवामी परमानन्ट बेसिस पर.जमीन एलाट हुई । ते ड६ कुनबे षे। उनमें से $ง \circ$ को ता हक
 जो कि किरकी गांब में है। उनसे कहा जा
 एरिया में क्र स्षकता है हुसंलिये उनको वहां से भी हटलां होगा। यह जमीन उनको क्वारी परमनट बेसिस पर एलाट हुई थी। उस पर उन्होंने मकानें बना लिये है, कुदें भी बना लिये है । उनका कोई लिहाज नहीं र्ला जा रहा है। उनको हैटाय। जा हा है। में अमक्षत हैं कित कगर हैमें उनको हैटाना पड़सा है तो उनंकी जिल्मेषारी हमारे ही कपर फतरी है। पूसे पार्दमयों का जिनकी उर्णन सड़क निकालने के लिखे या देश मौर कोम के लिसी घ्रौर मफाद के लिये ली जासी है उनको संबसे पहले जमीचें दी आरी चरहिये। उनका हक लंडलेस लेवेग्मं से भी ज्यादा है क्योंकि उनको जरीम से दो जार होने का त्रुष्व है । हमें देशा के लिये भुण की जल्रत है पोर वह लोग जमीन से अभाज पैदा का संकतो हैं।

Shri Ajit Singh Sarhadi (Ludhiana): Mr. Charman, Sir, this Bill and the other two Bills pertaining to the Union territories, have an importance of their own not only for the reason that they incorporate the recommendations of the Planning Commission in regard to land reforms, but also because they emanate from the Centra! Government and as such should constatute model Acts for the guidanice of the rest of the States. Therefore I am happy that this Bill and the
other two are being reterred to Joint Committees for their congidaration ind we do hope that the Joint Committees will be able and in a position to give a mature consideration to the policy of the Planning Commission pertaining to ceilings.
I feel that it is too late in the day to oppose or even criticize the policy if ceilings in regard to land retorms. That has been accepted by and large by the country. This fits in with the socialistic pattern of society. But the question is that we have got to give each individ:al a certain standard of living in accordance with the conditions prevailing

I agree with se.rral of the hon. speakers who have preceded me that ceiling pertain'ng to land in rural areas alone is discriminatory. In fàct, th. re is a lot of heart-burning on this point. It would be well for thr Government to consider it seriousls that when they have particularly seiceted the rural areas for the last few $y$ yars, there is no reason why a similar pulicy should not be adopted $m$ relation to urban areas, particularly in regard to the holding; of houses and shop propertues I do believe that the Government will give mature consideration to that fact. for the poor people are being covered by the ceilings while the richer poople have so far eicaped But that is not relevant to the issue with which we are concerned. What we are concerned wath and what 1 am submitting for the consideration of this House is that while $w_{1}$ accept the policy of ceilings, we mus' see that the reiling should be commensurate with the standard of life which we want to give to the people.

Here, what I find is that this Bill onvisages a coiling of five to six acres for an individual. I personally feel that that is too little for the individual. Of course our remarks are only to be suggestions for the consideration of the Joint Committee. Therefore I shall be brief and put in my suggestions about some of the imporiant provisions in the Bill. You will find that
the deflinition of the family says that-
"'family', in relation to a person, means the person, the wife or husband, as the case may be, and the dependent children and grand children, of such person:"

You will find that in the farmer's tamily there are no dependent children except infants. Even a child, about the age of seven ycars, contributes to the family income and I believe contributes more than what he takes.

An Hon. Member: Still, he is called a dependent.

Shri Ajlt Singh Sarhadi: He is not a dependent. Leave aside the question that he is a member of the Joint Hindu family and, as such, a shareholder, he is otherwise a contributory to the income of the family which a farmer makes by his effort and labour on his land. As such, by no stretch of language can he be called a dependent. He is an individual by himself by about the age of 7 years, who collertively with his father or his brother does labour on the farm or land and as such contributes to the income of the family, income which sustains the family. As such, he could not be called a dependent. Therefore, my respectful submission is that we must have a target, a certain ceiling of holding for an individual, whether a man, father, wife or child. I believe we must have a long range view of things and not a shorl range view. We have got to look into this question. We are not very much in favour of urbanisation. That emphasis, at present, has shifted more to agriculture than to anything else. We have got to develop the country in the agricultural sector. If that is our objective, and if we have to look to the long range view of things, 1 would submit, why should a boy of 17 or 16 be deprived of his own share? It would be well and in the fitness of things that the Joint Committee should not look at the ceiling from a family point of view, but should put in a
ceiling from an individual's poiat of view. Because, the child of today is to be the father of to-morrow and the ceiling should be commensurate so that the child who is to be the man tomorrow may have a certain standard of living. That should be the consideration. You have got to give not only security to the family as such, but you have got to give them incentive also to live up. The child, as I said, is not at all a child in a farmer's family. The child is equally contributing to the income of the family. We should understand that he has got an interest, he has got a future and he has got to contribute to the income of the family. My first submission to the House and for the consideration of the Joint Comm.i in is that the definition of 'family' should be recast in that way whereby the celling should be imposed for individual holding and not for a family holding.

Here again, as I said, the relevant provisions of the Bill envisage a ceiling of five acres. It postulates that every child, if the family is above five, may be entitled to 5 acres. I do not know the incomes which the land in Delhi gives. I do not think it can give much more than the land in Punjab. If the family of the farmer is big and a child has got ambitions and aspirations that he should prosper and go ahead, do you think that the income from five acres would be sufficient for his education? That is one other point which you have got to consider. Can he meet the expenses on his education? We have not reached that stage or that set-up where education is given absolutely free.

I shall be brief; you need not look at the watch. I shall submit my last point regarding distribution. Distribution is a very important element in this Bill. I quite see that landless people should be provided. Certainly. But, I believe that if you envisage a future of collective farming or joint farming, this is the stage when you should start and go ahead with it. When you are having certain

## [Shri Ajit Singh Sarhadi]

surplus areas in the hands of the Government, there is no reason why you should not vest them entirely in the hands of panchayats. They should be able to look after them on the principle of joint cultivation. That also would fit in with the policy of the Government which they envisage and by which we foresee the future.

1 should submit one last point. You do not find any definition of standard acre. This is a consolidated Act, complete in itself. It does not depend on any other Act.

An Hon. Member: It does; see clause 2(h).

Shri Ajit Singh Sarhadi: I have seen clause $2(\mathrm{~h})$. I have seen the Delhi Land Reforms Act of 1954. That does not contain any definition of standard acre. I have got that here with me. Standard acre is a posi-partition term which has emanated when the refugees were being settled, whert a certain land with a certain income was considered to be standard and all the other lands, having different incomes, were computed by that standard. Therefore, there is a lacuna which I submit for the consideration of the Joint Committee. They will have to clarify it later.

Another point that I would like to submit for the consideration of the House and the Joint Committee is, we have got to make this Act in the light and context of the development of Delhi as the Capital. I fail to unwerstand why the Government has not chalked out a policy about the future of Delhi. We have certainly got the Master Plan. I would submit that a very important consideration should be before the Government as to what is to be the future of Delhi. If you see the history of every capital of each big country in the last 30 or 60 years, -I am talking of Moscow or Paris or other Capitals-they have grown say from 25 lakhs to a population of 8 million. Here too, the way our capital is growing, we can well say
that Delhi will also go to that extent. This point of view will have to be kept before the Joint Committee while it considers this Bill. The Joint Committee has also to take into consideration the future of Delhi. Certainly Government has acquired-I need not go much into it-certain areas round about Delhi and has taken possession of them-acquired small areas from the displaced persons and others who have purchased small areas for their personal use, not with the object of colonisation. That should be be kept in view.

The last point that I submit through the House to the Joint Committee for consideration is, how far it would be legal to give retrospective effect to the provisions of this Bill. Where a certain right has vested in an individual after the 10th of February, 1959, he becomes the owner of the property. How can you legally and constitutionally deprive him of that without payment of compensation? Of course, you can fix the quantum of compensation as you are doing at present. But, certainly, you cannot make it retrospective. I hope the Joint Commitlee will give consideration to this also.

The last point is about the quantum of compensation. This should also be kept in view. This point has been thoroughly dealt with in detail by my hon. friend Pandit Thakur Das Bhargava. I would certainly say that when you come to the conclusion as to what compensation should be given, it should be, if not adequate, equitable.

Mr. Chairman: Shri M. C. Jain.

[^1]Mr. Chairman: He is on the Joint Committee.

8hy C. K. Nair: I want to place some salient features before the House.

Mr. Ohatrman: This is the usual convention. Others have not even spoken.

की मू० तं० जे : सभार्पसि भहोदय, हाचस में हूं बिए को लाने के लिये मे अपने होम मिनिस्टर राहब को दिल से बषाई देना चाहत्ता हूं। इसंके कई कारण है। एक उनमें से यह है कि कांग्रस पार्टी ने मपने नागपुर के दिछले सालानi इजलां में यहु फँसला किया था कि ज़मीन दर सीलिग लगने का जो कानून है यह् रंन् qहपह से पहले तमाम हिन्दुस्तान में बन जाना चाहिये, महृ मामला खत्म हो जाना चाहिये। मेरे जंसे भार्दमयों की उस वकत यह रूपाल था कि ? हYह रुक कर्भी यह़ काम खत्म नहीं हो पायेगा । दक बारह्र बरस से हम म्रपने दलंकरन मंनिंकंस्टोज में हिन्दुस्तन की जनता के साथ यक वादा करते भाये है कि जहां तक ज़मीनों पर सीलिग का ताल्लुक हैबंसे तो हर कित्म की इनकम दर भी सीर्लग लगनी जात्यिये -उसके बारे में श्रासिर नागपुर में दिछहले साल यह मामला जब कांग्रें के सामने काया तो कांग्रेस ने यह निएचय किया कि यह तो ग्रोग मुझे स्वुरी है कि उस्रोने इसंके हैक मे निरच्य किया पौर भव जहां तक संट्रली एडमिनिस्टं एरियाजे का ताल्लूक है, उसके बारे में ध्रानरेबल होम मिनिस्टर साहब यके बाद दोगरे, कानून लाये है और उन दर विचार हुपा है श्रीर हो रहा है।

इस हाउम में इस बाल पर् बड़े जोर से बहम हुई कि साहब यह् तीस एकड़, स्टंन्डर्ड एकड़ की जो मींलिग रख्वी जा रही है, यह् बहुत कम है। उनका स्वयाल या कि सीलिग तो होनी चाहिये आौर शायद ही किसी मेम्बर ने यह कहा हो कि वह नहीं होनी चन्विये । यहां तक कि पंडित ठाकुर दास भार्गब जी की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह

कहें कि सीलिग नहीं होनी चाहिये । उन्होने भी यह कहा कि सो एकड़ की हद हो या इससे भी घ्रषिक पग सीलिग हो । चूंकि उनका दिमाग इस मामले में साफ नहीं थाकहना तो वह चाहने थे कि सीलिग ही नहीं होनी चाहिये लेकिन उनमें यह हिम्मत नहीं थी कि वह ऐसा कहत सकते-दसलिये यह् कहा कि सो एकड़ हो जाये, वगंरह वगंरह । इसवास्ने मीलँलग की बात को मानते हुये इस पर मतभेद रहा कि वह क्या हो ।

चेयग्मंन माहब, में कहना चाहता हूं कि अब से पहले राजस्थान में तीस स्ट्न्ड्डर्ड एकड़ नहीं बल्कि तीस भ्रार्डिनरी एकड़ पर सीलिलग लगी है, यह तीस एकड़ जमीन वह है जिम जमीन पर पानी नहीं लगता है, भाबपाशी नहीं होती है घ्रोर यह हदद राजस्थान गवर्नंमेंट ने तमाम पुरानी स्टेट्य जो उसमें शामिल हुई है, उनक लिये मुकर्रर की है ।

जहां तक पंजाब का सम्बन्घ है, में वहां के ज़ीन सुधार कानून के बारे में ग्वासा अच्छा जानता हूं। वहां पर जहां तक भविष्य की एक्विजिशांस का ताल्लुक है, पंजाब श्रौर फार्मर पैप्मू दोनों में श्राइन्द्दा कोई तीस स्टंडर्ड एकड़ से ज्यादा ज़मीन एक्वायर नही़ कर सकेगा । विरासत के ज़रिये से या मरने के बाद जो हक मिलता है स्रोर चाहे खरीद कर जमीन ली जाती हो, किसी तरह भी हो, तीम स्टंडर्ड एकड़ से घधिक नही ले सकता है । ग्रब ग्रग्र किसी के पास तिम एकड़ से ज्यादा ज्रीन है, उसके बारे में भी एक बिन इसी सैगन में ग्रोर अर्मर इस मंशान में नहीं तो भ्रगले बजट संशान में बहां पेश हो जायेगा ग्रोर पास हो जायेगा श्रौर किसी के पाम तीर स्टंडर्ड एकड़ से पषिक ज्रीन नहीं हो सकेगी । जो फालतू जमीन छस तरह से होगी उसको ले कर के सेंदलेस लोगों या दूसरे भादमियों को देने की बात घभी से वहां की जा रही है ।

तो जो दो बड़ी स्टेट्स हैं दिल्ली के भास पास की, उमका हृवासा मैने दे एिया
[ञ्री मू० चं० जैम]
है कि बहा पर तीस एकड़ की बात रखी गई है। अब बहां यह बात हो चुकी है तो यहां
लिये तीस एकड़ से पषिक की सीलिल की बात करना पौर उसके हक में दलीलें देना धोर किर यह बहना कि जो लंडलां हैं उनके बच्वों की तालीम कहां से हो सकेगी, बे मकान कहां से बना सकेयेये, मोटर कहां से रख सकेंगे, उनके दवा दारू का इन्तजाम कैसे हो सकेगा, वे भपने बाल बन्चों को केसे बिलायत भेज सकेंगे, एक बेमानी बात हो जाती है।

मुक्रे याद है, इसी हाउस में जब एक्सवॅडिचर टैक्स बिल श्राया या, वैल्ध टंक्स बिल श्राया था, गिफ्ट टैंक्स बिल भाया था तो भी मु से पता है कि इन सरमायेदारों के नुमाइंदों ने कितने मगर मच्छ के भांसू बहाए थे ध्रौर कहा था कि बण्चों को वे केसे पढ़ायेंगे, उनको विलायत कंसे भेजेंगे, दवा दारह का कंसे इतिजाम करेगे घौर एक त्फ़ान मा बरपा कर दिया था। उस वक्न भी में ने कहा या भ्रोर भ्राज भी में उसको दोहराना चाहता हैं कि जो वैल्य टंक्म, एक्सपेडिचर टैंक्स श्रौर गिफ्ट डैंक्स बिल इस ऐवान ने पास किये थे वे चालीस करोड़ की म्राबादी में मे पांच मात लाख लोगों पर ही ज्यादा से ज्यादा लाग् होते थे । उन पांच सात लाख लोगों की दुहाई तो हम देते हैं लेकिन जो ३ह करोढ़ $\varepsilon \circ$ लाख लोग हैं, उनके जो बच्चे है उनका क्या बनेगा, उनकी हमें कोई पर्वा नही है ।

हमारे बुजुर्ग में्बर डाकुर दास भागंव जी ने कहा है कि वह्ह कानून $80-\%, 0$ भादमियों पर ही लागे होगा। उनके बच्चों का उनको फिक हो गया लेकिन ३०-३प लाख लोग जो दिल्ली मे रहने हैं, उनके बच्चों का क्या बनेगा, इसका फिक्र उनको नहीं हुप्रा । कसी तालीम इन बच्बों को मिलती है, किस तर्ट्र से ये लोग रहते हैं, इस्रका किक उनको
 यड़ें लानदामों के बय्षे गायद ही हतमें काषिल होते हों, जितने कि गरीब किसातनों के बच्पे होते हैं, बड़े बड़े सानदानों के बषो इस घमंड में ही रहते हैं कि सी दो सी एकड़ जमीन उनके पास है हैर पड़ने की परवा हो नही करने हैं, पद़ने भी हैं तो इसने काषिल नही होते हैं, जितने कि गरीष किसानों भौर मजदूरों के बच्चे ।

मं यक्ष मी पूध्युा चाहता है कि हिन्दुस्तान में एवरेज होंत्रिंग क्या है। चेपरमंन माहब, भ्रगर भाप श्रांकड़ों को देनें तो प्रापको पता घलेगा कि ? या 2 की प्रादमी एबरेज पर होलि्टिंग घंटती है । इस नरह से पांच श्रादमियों के एक कुन्ते की होत्रिंग स्त्र: एकं हो जाती है योर उस छ: एकड का हुमारा एवर्जे कोल्डिंग हो जाता है। इम घ: एकड़ के मुकाबले में यहा दिल्ली के कानन में हमने तीय म्टंडंड एवह़ ग्वा है । मं यह़ां पर यह भी बतला देना चाहता हूं कि जो स्टंडंड होडिडंग होना है वह भ्राडनरी होन्डिंग मे दूगुना या उेढ ग्ना हो जाना है घोग यह़ ज़ीम की किस्म पर निर्भंग करना है । इसका मनलब यद्न हुश्रा कि हिन्दुस्तान में जो एवर्रेज होटिकग है, उसके मुकाबले में हम यहां पर फ्राट या दस गुना गख रहे है। इनना हॉंने पर भी लोगो को घ्रगण नसल्ली नही़ी है तो मेरी राय मे उनको नसल्ली कभी हो नही मकती है। में नो यह्ह चाहता हैं कि पांष्ष श्रादमियों के कुनवे के लिये जो भापने तीस म्टंडर्ड एकड रक्सा है, यह भी प्रधिक है । पांच श्रादमियों की जगह पर यहां ₹र सात मादमी होने चाहियें प्रोर उसके बाद की धादमी पांच पांच हो कर $\xi_{0}$ स्टंडंड एकड़ के बजाय $\gamma 0$ एकड़ किया जाना चाहिये थौर इससे प्रषिक अमीन रसने की किसी को ज्ञात नहीं होनी चाहिये । में विशकास करता है। कि उदायंट कमेटी इस पर पबष्य किकार करेगी।

एक मीर कीज का aान्तर यहां हलाता विया गया है। वह यह है कि प्राइस मिमिस्टर के खारे में कुष्टी बानें कही गर्द हैं पौर उनको कीट किया गया है मौन मेम्बल् साहिबनान ने कहा है कि वह यहु नहीं चाहते हैं सौर बह नही चाहडे हैं। चेयरमंन साहब, अहां तक मेंने प्राडम मिनिस्टर माहत्य की स्पीचिज़ को सुना है खोर ममझा है मझें याद है कि: ? $£ y$ ₹ーy 6 में इस लंड निकार्म के यारे में पंजाब की हुक्तन बहृत धीमiं-षीमी रफत्वा में चल रही थी, उम वकन मे वहां की श्रमिम्बली का मेक्बर या, ग्रोण हमाग एक उप्टे शान उजूसे मिला था जो कि इन मृषारों में यकीन रख्वे शे उमके बाद जब बह पंजाब कए थे मीर कहां पं पिक्यक स्पiचिज की यी, उन्होंने बहा का कि हमने फगए ध्राजादी हलिसिल की हैं तो वह् बड़े लंडलाडंस के: लिये नहीं की हैं बल्कि ह्रोटे किमानों कें फायदे के लियं की है पौर उँं मुलाकात कें बाद पंजान के कानन में पचामों किस्म के जो नृक्तं थे उतको दूर कर दिया गया। मं यह मेंतीं फकता कि भ्रब नुक्ष नहीं है, व है 訁ेकिन कम हैं। हसबास्ने प्राइम मिसिष्टर नाहब का हावला देना गौर गह कहुना कि वह इसकें स्विलाफ हैं, बिल्कुल गलत्र है । उनको

 हमारे तो० र्णर्वऱ हिंह जां ने तथा दूराे कुद्य माननीय अदस्यों ने मुभ्रावजे ऋे बारे में बहुष जोर शोर से कहा है, श्रोर बहुत तेज्जां दिखाई है । मं बतलाना चाहीता हु कि इर्सी एकान ने दफा ३? कांस्टीटयूइून की जब तरमीम की, उससे पहलं कितना मुपाबत्रा किसी प्रापर्टी को लेने १र दिया चाता है, यह् बात जस्टिफियेवल थf, कोटंत इस मामले में दसल दे सकरति थी भीर कह सकती थी कि मुभाबता कम दिया गया हैं। ऐमिन जब जगद्ध जगह् दर घदालतों ने कोर हाईकोटसं ते वरल देना शु किए किमा तो जबे देल

ब.र घस एकाने ने फास्टीट्यू्यून की उस दप्या में सरर्मiम की मीट घह् करार दिया कि जहा भ०क मुपाषंतें का मकाल हं, जमीन के मुभाकतें का-पस्टेट का बहां जिक है-—सके बारे में कह़ा गया कि मुपाषवा बाजागी कीमत पर नहीं दियं जा संकता हैं बतिक जो भी पालियमेंट या एसेम्बलीज़ तं करेगी चस मुभावज्य को करले समझ्षा जाएगा । ख्रगर उनको मुप्रावजा याजारी कीमत पर दे दिया गया तो यह सोशलिस्टिक पंटन जो हम लाना चाहते हैं, यह लंबर्वलग घ्यप पौर लबर्वलग डाउन हम करूना चाहते हैं, यह ऊंत निंदं का जो भेद ख़्यम करना चा है है यह केसे हों सफलता है । किसी की जमीन सी जाए और उसका उमको मी चैसरी मुभावजा दिता जाए, उमको मे कऱई नही मानता ह़ं। लेकिन इसके माथ माथ में यह् चहर स्वसमिट करुगा कि जहां तंक मुक्राषजे का सवाल है वह्ह मुभावजा मालियाने मालगुजारी का जों $\gamma 0$ गुना ग्रा गगा है, इसको में कम
 होना चाहिये धरोग में क्रारा करता हूं कि उ्वययंट कमेंर्ं इस :ंन जहाऩ गोर करेगी। भव मं ग्राप को दो एक ₹जेशन देता हूं। वह जो एग्जम्पदान दियं गये हैं कलाज २ में उनकी क्या वजह् हं ? मिसाल के तीर पर कंन्टोनमेंट या म्पुनिंत्तिलिर्टिं के म्द्दर जो जर्भने क्ष जायें उन दर गहत कानून लागू नहीं होगा । यहु गलत बात है। म्युनिनिंपंलिटियो के श्रीर कंन्टोनमेंट के भीतर या बाहृ जो भीं जर्मंने क्रायें उन नंब पर यद्ध कानूंन लागृ होगेा चाधिये।
 $? \times$ केसेज में खवनी मर्जी के मुताविक काम करके एज्जेम्पदां का मर्यार दिया गया है। मे इतं बात को भी गलत समक्षता हूं, खास तौर पर जो भारचं या फ्तम के बारे में हैं। जो फार्म हैं उ़न के कारे में जान कर तो सुचे
 कि पापने फारणं को भी कबर कर लिया।
[खी मू० जं० सन]

स हैारे लिये बाग सगाने का भी क्त नहीं हैं । छम क्या बाग नहीं लगा सकेंगे । भुगर ₹० स्टेन्हड एकड़ से फालात्रू जमीन हो क्या सभी बाग लगाया जा सेकगा ?

अब यहां पर एक्सपेक्षोषर टेक्स बिल पाया था उस वक्त जो बातें कही गई यीं, माज बही बातें हैमारे सगमने का रहीं हैं। मुघ विएकास हैं कि हाउस इस किस्म की बातों से एफक्ट नहीं होगा कौर जो तरककी पसन्द्द बिल ह्रमारे सामने हाजस में चाया है, उसमें जो लूप्ठोल्म हैं उह्मको बन्द करने के लिये ज्कायंट कमेटी कादम उठायेगी ताकि यह बिल एक नमूने का बिल हो मीर मारे देश के सूबों की सरकार जो क्रीी घीमी रक्तार से ज्राग यढ़ रही हैं वह जल्दी से इस काम में प्रागे बदें भौग घंने कानून बनायें मौर जो हिन्दु स्तान की जनता से हममने लंड रिफार्म करने का वादा किया हैं वह्ह वादा जल्दी से जल्दों पूरा हो।

धी सरजू पाष्डेय : सभापर्पत महोदय, इस सदन में बहुत सारे नक सीलिग के पक्ष में भौर विपभ में दिये गये। सब से पहिले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के किसान चान्दोलन में वह एक बहुत पुरानी भांग रही है कि जमीनों का बटदारा हो । में समझता हूं कि बड़े दिनों के बाद यह मोका भाया हैं कि सरकार ने इस बाते का साहस किया हैं कि यह कानून इस सदन के सामने पेका करे । इसलिये में भ्राम तोर से इस विषेयक का समर्थन करता हूं।

कुछ लोगों ने यह कहना शुरु किया है कि वूंकि हिन्दुस्तान में जीवन के हुर क्षेत्र में डिस्पेटिती है इसलिये जमीनों में भी रहनी काहिये । यह एक अर्जीब तर्क है कि पगर कोई घादमी सराब फाम करता हो तो वह यद जर्म उठाये कि पह्हले सब चाकुमों को सजा दे
 बहुत गलत तक होगा कि नूंकि सार्वर्जनिक बीवन के हर क्षेत्र में चिस्पंसिटी है इसलिये

पस सक उसे न मिटा लिया जाय त्वा तक बमीन के मामले में उसे न मिटाया जाए। यह्ह बुनिषादी तीर पर गलए है। वसिक सच बात तो यह हैं कि जो भी कदम हसके लिये उठाया जा रहा हैं वहह स्वागत्त के योग्य है मोर लोगों को उसका स्वागत करना कानिये।

दिल्ली की जमीन के बारे में किसना फकं है लोगों में, उसके मांकड़े मेरे दास मौजूद हैं। में चाहता हूं कि उनकी यहां उद्धृषत कएं। उससे कुछ ठीक तस्वीर मालूम हो जायेगी। इस सदन में एक घाटटं नोटिस क्बेश्चन के सिलसिलें में बादाया गया कि जिन लोगों के पास एक एकड़ से कम जमीन है उन की संख्या $\vee \cdot ?$ परसेंट है, जिन लोंगों के पास्त एक एकड़ से ज्यादा मीर दो ए 7 से कम जमीन है उन की तादाद २७-२ परसेन्ट है। तीसरी तरह के लोग ऐसे है जिन के पास २₹ एकड से ले कर \&.? ए भंड तक जमीन है, उन की तादाद १४ परसें है। इसी तरह से २४ से वं कर y० एकड नक के लोगों की तादाद प्र परसंड है फौर $x=$ एकड के उपर् के जो नोग है उन की तादाद $0 . ७$ परसेंट है। यानीं इस तरह से बहुत थोडे भादरी है जो कुल जर्मीन के मालिक हैं। फिर मंग कहा जाता है कि पूโः: सब जगह डिस्प्रिरिटी है इसलये यहा यह दूर नहीं होर्ना चाहिये। मं तो मानता हूं कि यह संतलिग जरूर हानी चाहिये। इस सिलसले में एक तकं यह भी दिया जाता है कि चूकि लौगों के पास बड़े बड़े महल हैं, चूंकि बडी बरी तन्स्वाहें ली जाती हैं, चूंकि जो बहें यहे बिजिनेसमेन. हैं उन की भामदनी पर सीलगग नहीं की जा रही है स्मलिये इस पर भी नहीं कर्नी चाहिये। इस सिखसिले में जो वेनल बनाया गया लैं रिफाम क लिये वह क्या चाहता है वह भी उद्या कर दूं तो ज़्यादा भक्घा हो :
"Monopoly in land and the ownership of large areas by a small minority of the agricultural classes is an obstacle to economic development. This does not apply with equal force to industrial development where large scale organisations may lead both to great economy and efficiency.
इस का जवाब दिया है प्लीनिग कमिशन ने, लेकिन यहां यह्र तर्क दिये जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह् बिल बहुत श्रच्छ्वा है और माेे सूबों में यह बिन श्राना चाहिये। नेक्रिन ताज्जुब इस बात का है कि हालांकि ग्राप को मालुम है कि गावों की श्राज जो स्थिति है बह् बहुस गिरी हुई है. ग्रोर जंड बिल प्राप ने इह लिये बनाया कि, उम मे वागों को जमीन मिंत, लेक्रन वत्र उद्धेठ्य इ्म से प़ऱा नही होंना । फिं भी कानून तेगा है जिस की मसा है कि जा जमंन बाकी बचेगी वह उन नोगों का बांटी जायेगी जिन के पाम जमीन नहीं है। उम की भी कानून के ख््न्ट्ग मही तरह़ मे व्यवस्वा नहीं की गई है । हम काऩन में यह्ट ह्ताना वाहियेय या विं जों जरीन र्मींतरण नगाने के वाद बचतों है उम को उन नंगों मे बांटा जायेगा जां बिन्दुन त्रगेर
 रहा है कि जमीन उन लंगों के पाग जाय जो मही मानों में जमीन में खेतो करते हैं। श्रभी नक यह बात नहीं है। एक तरफ लोगों के पाम ?६००, ? 300 बैंबा जमिंन है जो बकार पड़ी है; दूमरी तरफ खेडो करने वालो के गाम खंन नहीं हैं। fिध्रुत्र दिनों में एक साँ्व ने कहा कि उम ने तक श्रादमो से पूम्दा कि तुम्हारे पास कितर्नां जमोन है तां उमनकहा कि ? ६०० एकड़ है। फिर उसमे पूछा कि खंती कितने में करते हो, तो उसने जवान दिया कि ? 0 बीधा तो म्रपने पास रअना हूं बाकी म्रपने नाम से रखता हूं लेकिन काम दूसरों से छटराता हूं। इस तरह की अ्य बस्या भाज है कि अमीन पर नाम तो अवना लिसा लेंगे पर काम दूसरों से कारा लेंगे प्रोर इस तरह से गलत तरीक स्ता उस पर काला

बनाये रेंगे। घाज दरी तर्ह मे लोग बह़िं बड़ी उमीनों के मिलिक बने ह्रुये है तो खुद्य खेती नहीं करते बल्कि दूसरों मे स्रिता करा कर उन का भोषण करते हैं। इसलिये इस बिल में यह भो त्रवस्था होनी वाहिये कि जो जमीन फालतू बरे बह उन लंगों में बांटा जाय जो एग्रेकल्वरल लेबरसं हैं या जो स्वयम् क्बेतों में काम करते हैं।

इस के माथ ही माथ जों बिल में पतिवार की पसिभाषा की गई है वह्, जसा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा, टीक नहीं है। उस में यह् जस्त् कहा जाना चांहिये कि माइनर्स जो डिपेन्डेंटस् हैं, वह कगर इस के श्रन्दर नहीं अ्याते हैं तों उन लोगों को मीका नहीं मिलेगा कि वद्ड इस तरह् को जर्मानों पर कब्जा कर मकँं। इमलिये मैं चाहता हूं कि जब यह बिल ज्वायेंट कमेट्र में जाये ला ज्वायेंट कमेटी के मेम्बर साह्बान इस क्वाज पर मरी गौर करें ग्रोर इस की तीक नरहु से तब्दील कमें ताकि ब्रोंते बच्चे इ्य में भा जायें।

एक चीज़ उस में कहीं गई $\quad$ क बड़े तमारो की हैं। स में कहा गया है कि जो श्रादमो ऐयं। जर्मनन का मालिक होगा जंा कि き० एकड़ मे जयादा होर्गा वह् उस् का मालिक तरी बन सेेगा जत्र कि वह् उस के निये मुम्रावजा दे संक्गा । यह कतई तौर पर गलत है, ऐमा नहीं हींना चाहिं। ड्य को बर्गे मुश्रावजा दिये हैए हो जमान का मालिक मान विया जाना चाहिये। अ्रगर यहा पर मुखावजा देने की बात इस नरह् मे आर्जा है तो गर्वव ग्यादमो तो कर्भा मुप्रावजा दे ही नही सर्कोग घौन्जर्मनों के मितिक्र भी नहीं बन सर्केग।

इसी तरह् से एेसी बहुत सीं घारीयें इम बिल में हैं जिन पर हमें गीर करना चाहिये और इस बित को ज्वार्येट कमेटी में जएर जाना चाहिये ताकि वह्या इस को रक से तब्दील किया जा सके। इस सिलसिखे में मैं यह निबेदन करना चाहता हूं कि यहां पर तरह तरह की यार्ते कही जातो है। कमी

## [ बी सरूप काण्येत ]

प्रबान मंत्री का हबाला दिया जता है, कभी किसी घौर का। मुके याद है पिस्दले दिगों प्रषान मंशी कहा करते थे कि में भारत भंता को मुर्ली देखना चाहता हूं, घीर तुप हीं वह् समझाते भो ये कि भारत माता से उन का क्या मलतब है। वह कहते थे कि जब में भारत माता कहता हूं तोमे रा मतलब द्रोता है देश के किसानों से । लेकिन सही बात यह है कि भाज खेतो करने वाले किसानों के पास जरीन नहों है। इस लिये में समघता हू कि जो ३० एकड़ की लिंमिट खर्बी गई है वह बहुत ज्यादा है । में नहीं जानता कि बिल को पास करने के बाद बांटने के लिये कितनी जर्मान प्राप्त हो सकेगी पीर उस की कोमत क्या होगां? किसी के लिये भी यह कह्ना मुईिकल है, लेकिन मुब बातों को सोष कर इसे तय किया जा सकता है। मै समझता हूं कि ज्वावेंट कमेट्रं का इस के बारे में मी गोर करना चाहिते कन $f_{5}^{\circ}$ बहुत से गे पे पंर्यार हैं जिन का श्र्रगर कितनी होग जमान दो जाय वां भी उन की गुजर नहीं हो मकर्वं क्यों कि: वे मिलके वे विध नहीं करते । इस लिये ३० एकड़ जमंन जो दे जा रही है उस का नतीजा यद्द होगा कि बहुत थोड़ी मी जर्मंन निकल पाथेगत उन लंगो के लिये जो उस पर खेंत करना चाहते हैं। इस लिये भगर उसे बांटा जाय टेंमे भ्रादमियों में जो खेनें करना चासते हैं तो ज्यादा मच्छा होगा। ख्लेतां बालं जमीन ऐेसे लोगों को दा जानित चाहिये जो खेती करने वाले बोग है, जो खेती करना चाहते हैं।

इस सिलसिले में मैं सदन का जयादा वक्त नहीं लेना चाहता। सिकं यह् कहतना चाहता हूं कि हमरे एक माननोय मदस्य ने कहा कि र्वन ने गोतो मंर कर जमीन द्यन ली। दुर्मग्यवश चालन की सरा रोज ही यहां भा जाती है। मैं स्वयं बीन को fिठ्ठ नहीं करना बाहता कीर न मेरा यह्ए काम है, केकिन में एक बात कहना जाहा हों

कि सोवियट देशों में या जिन देशों में समाजबादीं क्यवस्या कायम है उन देशों के बारे में मानर्वाय सबस्य को कच्दो तारह से भालूम है, इस स़दन के लोग भो बहां गये हैं घोर वहां पर एक मान तरीका है बिस से उन्होंने अवाब्य सभस्या को हल किया है। ख्बयं हमारे प्रशान मंगां ने पिद्धले खिनों ज्या फूउ पर बहस हां रहिं थरं, भ्रपने बयान में फर्गया है कि चान fजस ने साल्य समम्या को हल कर लिया है वहा यह् सवाल नहीं हुमा कि जनता कों गोलों मरो। मैं किसी बात के लिये धोड़ं मीं जनता का गोलो मारने के fिलाफ
 हम वाहते हैं कि जमीनों का बटबारा समुचित हमां से दो प्रोर उम बट्वते के लिये एक पेसा कानून बनाया जाय जिस से कि ज्यादा से जयदा जर्वरन उन लोगों के दाधों में को जो बेता करते हैं। बस्ष मृले पही fनोशन कर्ना है।

Shri D. C. Sharma: This Bill deals with four problems. First of all, there is the problem of land ceiling. Then, there is the problem of compensation. Then, there is the problem of distribution of land, and last of all, there is the problem of the workability of this Bill.

Looking at the legislative map of India, I think that two types of legislation have been found to be very deficient, so far as their practicability is concerned. The first kind of such legisiation is social legislation. We have passed so many Bills concerning our social problems, but I find that the net result is not in keeping with the trouble taken. Secondly. I would say that so many States have passed Bills regarding land legislation, but the net result has not been in proportion to the trouble taken. Therefore, the Joint Committee should see to it that this Bill is amended in such a way that the incidence of its practicablity increases. I fnd that in this Bill there is more scope for subordinate legisJation than I have fourd in in Bill of
corresponding length or correspondi:rg number of clauses. On page 12, I find that almast all the letters of the alphabet have been exhausted so far as subordinate legislation is concerned. I think this kind of thing in itself is a guarantee of the unworkability of a Bill. So much is left to rules, so much is left to regulations and so many things are to be decided afterwards. It takes quite a lot of time to decide those things. When they are decided, they are placed on the Table of the House. But you cannot scrutinise them as well as you can scrutinise the Bill. Therefore, they are found to be not always up to the mark. The result is that so many loopholes occur and so mazy gaps are there. All these things make it possible for lawyers and for courts of law to make this Bill, I should say. absolutely ineffective.

For instance, take ( $\mathbf{g}$ )-the manner of apportionment of compensation, or (h) -the manner of determination of the net annual income. All these things are left vague. They are left in the realm of speculation. They are left in the land of guesswork. I would be very reluctant to pass a Bill like this where the effective principles of implementation are left vague and to be decided afterwards. This is one of the big drawbacks of this Bill.

Now, I come to other aspects of this Bill. First of all, there is the question of ceiling on land. I welcome this in every way. Of course, I am not a landlord-thank God. I am not also a capitalist-thank God. I am just a kind of person who holds a few acres of land.

Dr. Krishnaswami (Chingleput): Landless labourer:

Shri D. C. Sharma: I hope to settle down on that land when I retire.

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): When does he want to settle down?

Shri D. C. Sharma: I was saying that a ceiling of 30 acres of land is
a good thing. But you must relate those 30 acres of land to the quality of land, as was done in some States. There are all kinds of lands, lands which are irrigated, lands which are not irrigated, lands which are very productive and lands which are not very productive. There are all kinds of lands and here you make a blanket provision of 30 standard acres of land. I think this is iniqutous. The number of acres should be related to the quality of the land and to its productivity. Unless that is done. I think this will not be a very wholesome proposition.

It has been said that the ceiling is very unjust. 60 standard acres have been put as the ultimate ceiling. I think that is a bit too much and I wish that that is reduced, because otherwise there will be only the principle of ceiling which will not work, which will result in no advantage and will not lead to any good to the people.

Again, I find that all kinds of exemptions have been given. There areso many exemptions that I do not know what land will be left for distribution among the people who want land. For instance, if you look at clause 28 , you will find that exemption is given to orchards, then to farms in which heavy investments or permanent structural improvements have been made, then to specialised farms which are being run and also to farms which are being run by cooperative societies. All these kinds of exemptions have been given. My feeling is that there should be only one type of exemption and that should apply to a farm which is held by a co-operative society. Kill other kinds of exemption should be done away with. Otherwise, I think what we are giving with one hand we will be taking away with the other.

Then there is the question of com-pensation-in clause 10. iff that we have given a whole schedule of compensation. This schedule of com-
every detail of this Blll. So we should specify the uses to which the land can be put.

Then I feel that the landless agricultural labourers, for whom we are doing all these things in terms of the principle of distribution, will not get any hope from this Bill. They will not feel happy when they read this Bill. Of course, some persons will feel unhappy-those who have to part with their land. But their unhappiness if it is justified-I do not think it is justified-must be balanced by the happiness of those who are going to get that land.

15 hrs .
Here I find that there are definite rules for taking away the land; but there are not so definite rules for the distribution of the land. From that point of view, this Bill is not very good. So, we, in this Bill, should also say what use we are going to make of that land so far as the agricultural labourer is concerned. That is what has got to be done. If we do not do that, this land ceiling legislation, I should say, will be useful a far as it goes; but its social utility will be reduced at least by 75 per cent.

This Bill should be a message of hope to the persons who do not own any land. This Bill should be a message of good cheer to those who will get land. But there is not much in this Bill to give that hope. I hope the Joint Committee will include something in it which is in line with that idea.

Shri Gulam Mohideen (Dindigul): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. I want to support this Bill on certain aspects.

Those who oppose the ceiling on land often say that we are distributing poverty. If a large number of our countrymen are sutfering and it
poverty should be distributed there is no harm. They want to avoid ceiling on that ground. Certainly, if poverty should exist in India let everyone of un enjoy that poverty; let all unite together to drive away that poverty from our land. Let this ceiling be the first step towards driving away that poverty.

Only on land ceiling is brought, not other aspects. But those who oppose the ceiling take shelter by quoting this. Of course, land ceiling is the first step for ceiling on all properties. Sooner or later that must come; that is, the ceiling on all aspects of property. So, they need not take shelter under this and try to oppose the introduction of ceiling on land. We must thank the Government for bringing this land ceiling at least at this hour; we must welcome that whole-heartedly.

In India we see a large number of people suffering. There is no proper production; in every way people are suffering. Let those who enjoy land whole-heartedly bless this ceiling.

As our hon. friend Shri Sharma pointed out there is no benefit for actual tillers. I do not know about the system prevailing here. But in the South, the tillers are coolies in lend. They do not enjoy any land: they are denied all facilities. If facilities are given, they are given only to those who are called tenants and those who take the lands on lease. Some provision should be made in this Bill by which the tillers who actually work in the fields may get the beneft of the ceiling.

Many who oppose this ceiling say that this will lead to communes as they are in China or in other countries. What of that? If communes are introduced then it will be only on the basis of democracy because we are wedded to democracy. We are not going to advocate dictatorship. Even if any system is introduced that will be only on the basis of democracy.

I would like to point out another thing. The extra land that is collected should be given only to cooperative societies because there cannot be any discrimination in distribution. Even if you distribute properly, everyone will try to find fault with it.

Mr. Chairman: All these things may be considered by the Joint Committee. The hon. Minister.

Shri Datar: Mr. Chairman, Sir, I am grateful to the large number of hon. Members who have supported the principles of this Bill though here and there they have made a number of suggestions which I assure them will be considered by the Joint Committee. Unlike the debate on the two earlier Bills relating to Tripura and Manipur, some hon. Members here like my friend Pandit Thakur Das Bhargava and Shri Patel have raised some general or, according to them, fundamental objections to the provisions of this Bill. My hon. friend Shri Patel went to the length of threatening us with a bloody revolution unless whatever he suggested was carried out. May I request......

Shri P. R. Patel (Mehsana): Sir, I did.

Shri Datar: I am not yielding. That was what he said yesterday. May I request the hon. Member to see the signs of the times and to see what the Government has been doing all along.

Shri P. R. Patel: I would like to know from him whether if 80 per cent are put under conditions of poverty he thinks that the 20 per cent who must be possessing wealth will be very happy. What do you think of this? If you think......

Shri Datar: Let not the hon. Member make another speech. I have heard him and I am going to answer all the points to the extent that it is necessary and relevant.

Sir, my hon. friend spoke about $a$ class which I may tell you is not the

## [Shri Datar]

class of agriculturists at all. As he knows and as all of us know there is a large class of absentee landlords. It is quite certain that they are disturbed because they are in possession of certain rights of a feudal character which have to disappar as early as possible.

May I point out here that the object of Government and of the party to which I have the honour to belong has all along been to help the agriculturists. I would place before him the history of Bombay State where in the first Congress Ministry, as early as 1937, the question of tenancy $\mathbf{z e}$ form was taken in hand by the then Revenue Minister of the Bombay State who is now the Finance Minister of the Government of India. At that time also, I remember, there were some false prophets. I would not say false prophets but prophets who turned out entirely false, that is, all the threats that were issued were absolutely futile. May I also point out to him that in his very State if Bombay considerable reform has been effected and substantial rights have devolved upon the agricultural classes. Under these circumstances it would be entirely wrong to say that the Government are trying to benefit either the urban or other classes of people at the cost of the rural agricultural population or that the Bill has been conceived in the interest of the urban population. The Bill has been conceived to give substantial rights to those who are in occupation of the lands and also to the extent possible, to the other class of persons like the landless labour. While dealing with the earlier Bills, I have referred to the purposes mentioned in the Plan to which we are all-and the House also-committed. Therefore, that policy need not necessarily be written down in the form of clauses in this Bill. We are committed to that policy and I read long extracts from the report of the Planning Commission.

There were certain dificulties and we are trying to overcome all those difticulties and see that the rural population-eighty per cent of our people-benefts by these land reforms. I can assure my hon. friends that we are following a peaceful and progressive policy and there will never be a revolution of the type that he has been envisaging. What he has been envisaging is possibly the future of certain landlords who are likely to lose. .. (Interruptions.) It is perfectly correct. They were in possession of certain rights which have got to be curtailed. So, when the largest population in India is going to benefit by such land reforms, there can be no question of there being any threat, much less an effective threat. So far as my hon. friend is concerned, may I tell him that he is in the land of illusion if he says that we are not helping the agricultural classes. The object of this Bill as also the other similar Bills is to clothe the actual agriculturist with important rights and so it is necessary to take certaln excess lands from persons who are having it. Naturally all such schemes would be in the interest of the actual agriculturists and the other landless labourers. We have been following this long-term policy.

The second point that was raised was that thirty acres should not be accepted as a ceiling. Pandit Thakur Das Bhargava went to the extent of bringing in all those arguments with which Parliament has been familiar since the time when the question of compensation was duly considered. He has brought in out of the context an observation made by the Prime Minister. It ill-fits in the present context. We are all pledged to see today that the agriculturists as a class come up because they are the largest number. The rural agricultural population has to be looked after in as beat a way as possible and that is why these Bills have been brought formard.

The ceilings were considered long ago by the then Delhi State Assembly. They brought forward a Bill kown as the Land Relorims Bill and In the very first Bill they laid down that 30 acres ought to be the ceiling. A few months ago, the House will remember, when there was an amendment to the Delhi Land Reforms Act, the Home Minister assured the House that as early as possible we would be bringing forward a Bill for the $p$ urpose of placing a ceiling on existing holdings. In pursuance of that, the present Bill has been brought forward.

Again, as some hon. Members have pointed out, in the neighbouring States-in Punjab, for instance-the ceiling is 30 acres. Even now, if I mistake not, just at the present moment, a Bill laying down a ceiling is under debate in the Rajasthan Legislative Assembly and there also they have put down 30 acres as the limit. Taking into account all conditions, 30 acres is a fairly satisfactory ceiling. When there are more than flve members in a family, naturally more land will be allowed to them. I would request the hon. Members to see the relevant section where it is clearly stated that a family consisting of fiver members is entitled to 30 acres and if there are more than five members an extra five acres for each additional member subject to a maximum of 60 standard acres will be permitted. A number of hon. Members put in certain objections to the definition of 'family'. The word 'family' has to be understood in this particular context in the present Bill. It does not in any way take awav or supersede the general definition of the Joint Hindu family in regard to the other matiers. Especially in the agricultural families you will ordinarily find that there are other members of the family, both male and female, who participate in actual cultivation. It is for that purpose that this deffition has been brought forward. Again, you are aware that generally whenever we
speak of a family, we speak of the family composing of five persons. That also has been taken into account. When a particular family is larger, further provision has been made and the higher limit is sixty standard acres. So far as the question of the standard acre is concerned, a standard acre has to be fixed for this purpose that in the Delhi territory rural areas, there are lands of different qualities and the productivity is not the same. That is why a unit has to be followed taking into account the quality of the land, especially its productivity so far as foodgrains or other crops are concerned. That is why in Delhi it was considered necessary that there ought to be a certain linit-not merely a physical unit. A standard acre may be $1 \frac{1}{2}$ acres or even 2 acres or it may be less. It all depends, as I have stated, on number of points which have to be taken into account.

There was a criticism that nothing had been stated so far as the distribution of land is concerned. Similar objection was raised yesterday and I have pointed out that it has already been settled by the Planning Commission. I read long extracts to show the various classes of persons who are going to be provided for from these excess lands that would be with the Government. Landless labour will naturally be one. Therefore, the object is to benefit all those classes and to the extent possible. The co-operative societies. Some hon. Members raised the usual objections about the co-operative societies stating that they would be co-operative societies only in name. We are going to see to it that co-operative societies are started on a proper basis and they carry on their work in a perfectly bona fide and progressive manner. May 1 also point out that whenever there is a co-operative society. then, naturally, the extent of land with every member will also be raken into account. That is the reason why there ought to be no. misgivings so far as this question is concerned.
[Shri Datar.]
An objection was raised to clause 28 of the Bill. I may point out thet there are also other types of work that have to be developed to the extent that it is possible. There is no immediate exemption as such. What has been done? I would request the hon. Members to find out how restrictive words have been used so that exemptions will not be granted as a matter of course. Incidentally, it was contended that the Chief Commissioner should not be over-weighed with all these duties. But I may point out that it is the function of the Chief Commissioner as Chief Commissioner of the teritory to carry out all these items of work. He is the higest revenue officer so far as this aspect is concerned. Therefore, the Chief Commissioner is expected to carry out his work in as efficient a manner as possible.

I wou'd not like to make a reference to the general complaint made against officers. I can assure the Houre that whenever any officer acts in a manner which is far from satisfactory, which is far from impartial, then always action is taken. A general criticism of this kind always comes from certain quarters, but I would request all hon. Members not to approach our efficers with such a measure of mistrust to start with. It is said here:
"The Chief Commissioner may. on an application made to him in this behalf within three months from the commencement of this Act, exempt from the operation of section 3,...."

We have said that he may exempt cases where he finds that such an exemption would be in the interests of the society. Cases where he finds that such an exemption would not be In the interests of the society he will not exempt at all. That is the reason why we have left it to the Chief Commissioner to consider this question. This aspect has not been
noticed by the hon. Member there. So far as provision under (a) of thil clause is concerned, it is sald under (ii)
"is being used as a farm in which heavy investment or permanent structural improvements have been made and which, in the opinion of the Chief Commissioner, is being so efficiently managed that its break up is likely to result in a fall in production:"

So far as these restrictive provisions are concerned, they are not absolute provisions. These ought to be taken into account and exemptions are not to be granled as a matter of course for every improvement, for every investment or permanent structural improvement.

Sir, we have to develop the country in all possible ways without prejudice to the interests of agriculturists.

Shri V. P. Nayar (Quilon): No gestures.

Shri Datar: No question of any lecture, I am explaining the whole position.

Shri V. P. Nayar: There is another word "gesture".

Shri Datar: If the hon. Member is hard of hearing I can't help.

Shri V. P. Nayar: I said that no gestures are needed.

Mr. Chairman: The hon. Minister is putting force into his arguments.

An Hon. Member: By gesture?
Shri V. P. Nayar: Sir, I may remind the hon. Minister, the PrimeMinister said today that there should be no gestures.

Shri Datar: My argument is so strong that it does not require any geatures.

Sir. I peas pointing out that struetural improvements of permanent character and heavy investments will not necessarily entitle a man to exemption; it would be only when it is found that they have been efficiently managed and their break up is likely to result in a fall in production that exemptions would be granted. Orchards have been referred to. Orchards, cattle breeding, dairy, wool business, all these questions are of great interest to the people of Delhi. In some cases, after carrying on with his agricultural work, an agriculturist can spend his time over these supplementary items of work which are a source of earning for the agriculturists. Under these circumstances, it would not be proper to say that exemptions ought not to be granted.

So far as other points are concerned, I need not go into them except to point out that this Bill, when it is made a law, will appiy only to rural areas. In urban areas, naturally, the standard of price is entirely different. It is going to apply only to rural areas. That is the reason why there is a lot of difference between the prices in the urban areas and the prices in rural areas.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): What is rural in Delhi? There is nothing rural now in Delhi.

Shri Datar: We have got a definition.

Shri Braj Raj Singh: I know the definition.

Shri Datar: The definition is:
"the areas which, immediately before the 1st day of November, 1958, were included in a municipality or in a notified area under the provisions of the Punjab Municipal Act. 1911, or in a cantonment under the provisions of the Cantonments Act, 1824;"

If the hon. Member does not read, what can I do?
317 (i) L.S.D.-8.

Shrl Brad Raj Singh: I have read. I only wanted to know what remains rural in Delhi; everything is urban now.

Shri Datar: We are not to consider the provisions in this Bill which relate to rural areas by bringing in extraneous considerations so far as Delhi is concerned. Incidentally, subject to all that I have pointed out, I may also mention here that the proximity of the capital of India to this area carries with it certain benefits to the agricultural population also. Here and there it might also bring in some hardships of, perhaps, an unavoidable nature. All the same, all these factors have to be taken into account, and I am confident that in bringing this Bill forward Government are not actuated by any desire to oblige or benefit the urban classea. Our main interest is the rural classes. Therefore, I am confident that those hon. Members who have supported this Bill will find in this an indication of Government's desire to bring them to the highest economic level possible.

Mr. Chairman: I shall put Shri Patel's amendment first.

The question is:
"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 10th February, 1960."

The motion was negatived.
Mr. Chairman: The question $1 s$ :
"That the Bill to provide for the imposition of a ceiling on land holdings in the Union territory of Delhi and for matters connected therewith be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 30 members; 20 from this House, namely, Shrimati Sucheta Kripalani, Shri Radha Raman, Choudhry Brahm Perkash, Shri C. Krishnan Nair. Shri Naval Prabhakar, Shri Shivram Rango Rane, Shri K. V. Ramakrishna Reddy, Shri Bhola Nath Biswas, Shri Ramappa Balappa Bidari, Shri Surti Kistalya,
[Mr. Chairman.]
Bhri K. Periaswami Counder, 8nri Daljit Singh, Shrl Bhakt Darshan, Swami Ramanand Shastri, Chaudhary Pratap Singh Daulta, Shri Mohan Swarup, Shri N. P. Shanmuga Gounder, Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri N. G. Ranga; and Shri B. N. Datar
and 10 members from Rajya Sabha;
that in order to conetitute altting of the Joint Committee the quorum shall be one third of the total number of members of the Joint Committea;
that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;
that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and
that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint 'Comm'ttee and communicate to this House the names of member to be appointed by Radya Sabha to the Jolnt Committee."

The motion was adopted.

## 1580 hrs

## MOTION RE: FOOD SITUATION

The Mitainter of Food and Agriculture (Shri S. K. Patil): Mr. Chairman, Sir, I Deg to move:

> That the food situation in the country be taken into considerathen."

Eir. I thall occupy aittle time of the House in the beginning in order to indicite to the House the lines on which the mind of the ministry and my mind hat been wortans.

It hat been healthy practice durine the last muveral sesions of thin Farliament that we dimeuss the food
situation in the country. Iven when the food situation improves, I really des're that this practice should continue because food is a very live and vital subject to the majority of the people and-we cannot say-that time would never come when all that is to be said about it has been done or has been said.

I divide this subject into two parts; one is agricultural production wheh everybody wants to increase. and the second is distribution. I attach the greatest importance to the first part, namely, agricultural production. Before I come to the distribution aspect, which is somet'mes controversial, on which there can be differences of opinion and very lepitimate differences of opinion.- 1 grant thatlet me take up agricultural production. So far as the increase in agricultural production is concerned, I do not think there is any Member or any section of this House which has not that particular respensibility at heart. Unfortunately, we have always said that thare should be an increase in agricultural production, but hitherto it was not pursued with the real vigour and vita'ity with which it should have been pursued.
In retrospect, I would make a reference to the point to which I had made a reference elsewhere. That is, when we began our first Five Year Plom, the emphasis was all the time on agricultural production because we rightly realised that unless agricultural production was completed anything that we did would not succeed in that measure in which we want it to succeed. We started after spending several hundreds of crores of rupees the mu'ti-purpose and river valley schemes, etc.. so that more land could be brought under perenn'al irrigation. We began extremely well and got about six million or more acres under irrigation.

In the second Five Year Plan, although that emphasis was not changed, many other things came th. We perhaps lost that peraptective, at


[^0]:    "No person either by himself or, if he has a lamily together with any other member of his family (hereinatter referred to as the person representing the family) shall, whether as a Bhumidar or an Asami....hold land in excess of thirty standard acres in the aggregate."

[^1]:    Shri C. K. Nair: I would like to have five minutes only.

