 इसको खमी बहुत कम मामले साँचे गये हैं। मेरा स्यात्र क्र लो खाती रुसी गई हैं वह बिन प्रति विन्र मञ्नूत होती जायेगी। मेरा यह्ह भी कहना है कि गवर्न मेंट क्राक इंडिया जितनी भी इसमें ताकत द्व वह्ह इसमें खचं करेगी। दिधिग बों का जो मामला है वृह भाज छोटा सा ही मालूम होता है। एडवाइजरी बाडी को घ्यभी दो एक फर्ज ही सीँचे गये हैं । यह कहा गया द्य कि तमाम मालों पर इनक्ल्यूड्डिग हिवेलेपमेंट एडवाइज देने के लिये श्रोर जो इसको रेफर किये जायें । ये जो बोर्ड हैं ये इसी तरह से पहले वहल बनते हैं भीर भ्राहिस्ता भाहिस्ता से ताकत पकड़ते जाते हैं।

विस्तार कि साथ इस बोर्ड को र्यूटीस नहीं लिखी मई है । यह नहीं लिखा गया है कि टं क्षिकल इनकम्पीटेंसी वगंरह यह देस्रेगा या ट्रेनिग वर्गंरह का इंतिभाम करेगा । लेकित इन ड्य्य कोर्म घ्राफ टाइम, पागे चल कर, घ्रगले चन्द सालों में इस शिर्पिग बोर्ड की दतनी अबर्दस्त भागेंनह्डजेहान बनेमी जो हमारे देश की रिापिंग इंडस्ट्री को रेबोल्पूशनलाइज़ कर देगी . . . .

उपाज्यक्ष महोजा: : क्या माननीय सदस्य जो कुछ उनको कहना है, कल के लिने रख सकेंगे ?

बंजिता ठादुर बस भार्गंब : जैसी भ्रापकी इंध्डा ।

### 15.02 hrm

## DISCUSSION RE: REPORT OF ADVISORY COMMITTEE ON SLUM CLEARANCE.

Shit Rafondra 8ingh (Chapra): Sir. I hed tn mnura.
ci"That- therdieport of the ' Advisory Committee on Slum Clea-
rance, laid on the Table of the House on the 30th August, 1958, be taken into consideration."

Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Sen Committee on slum clearancs was charged with the responsibility of expediting conclusiveness and providing depth of focus on criticals, so that we could take some immediate action which could, if not impress the country, make some substantial contribution to the solution of this crying problem. Viewed just from this background, I have shrewed suspicion that Shri Sen, though widely known for his intelligence and wide experience in the field of law, could not probe into the depth of the problem and the approaches, much less all the suggestions, to this problem have been from a very wrong and vicious angle-

I should like to quote a comment which his report has invited from his very friendly party, especially to him. It has appeared in the Eastern Economist.

> "It is a great pity that the Law Minlster and his colleagues have allowed themselves to be so easily led into a field in which their experience has by no means brought any fruit".

The comment itself is self-explanatory. Howewer be that as it may, we have to consider the basic issure involved in the growith and expanston of tolums: why it has come to appear at all? What had been the material 'conditions and the causer Which trave coritributed to the growth and increase of slumsp I think Shri S. K. Patil, the Law Minister's colleague, must be oomplimented.' At leasf he kad the ragacity to understand that these sfume crop upp not becanse peoc ple wre erimaured of town lite, that entirely because the material resource:
[Shri Rajendra Singin.]
and the akill of the countryside are gradually and are increasingly being turned to the cities and towns. So, the flow is from countryside to the town-side. Gandhiji had understood this problem long before, and though he was not an economist, he still em-phasised-and emphasised with all clarity of mind and conviction-that If any economic growth of this country had taken place, if a welfare State had to be built up in this country, it could not be on western pattern. We will have to evolve a pattern of our own which will suit the needs and conditions of the country. That is why he had been so much insistent on the decentralisation of industry. At the same time, because we do not have the resources and the capital at our disposal to speed up the industrial development of the country, he suggested that the entire growth of this country could take place only if the countryside is provided with smallscale industries and cottage industries.

Therefore, the question to my mind today is-I am just expressing my very sincere feelings and thinkingsthat this slum problem, if it has to be tackled from the right angle, is a problem to solve which the proper course would be prevention. Of course I do not suggest that the people who are slum-dwellers should be driven out from where they are today, but then, as Shri Sen has suggested, apart trom bringing about some improvement on the dwelling sites, we have to provide those people with certain means of subsistence, and certain means of occupation, and for that matter, he wants industrial estates, small-scale industries, some cottage industries and satellite towns. They are quite good so far as they go. But If this process starts like that, then, apart from big industries which are confined to big cities of India and giving all the time, more and more, to that part of the country, and if even these things which were meant primarily and entirely for the countryside are made to go round these town,
what would happen? The people from the countryside would flow into the towns in greater and increasing numbers. That way, instead of wolving the problem, we will be inviting more problems, and we will be just making the situation all the more difficult.

So, so far as the Sen Committee report goes, Shri Sen himself has in his report mentioned that this slum problem is so big; it is as big as our country itself; it is as big as our social and economic prablems are. Our slum population in towns ranges from 7 to 60 per cent. Every year, we have a backlog of five million houses, and 1.5 million houses are unfl for human living. Shri S. K. Patil has pointed out in his earlier report that if at all in Bombay city we start clearing up the slums, it will involve nearly Rs. 200 crores. Therefore, if this slum clearance is to cost Rs. 200 crores in one city alone-as we have understood from his report and the other reports that have preceded it-it follows that Rs. 10,000 crores would be required to clear up the slums in the entire country. Can we dream of it? We are having a Plan of only Rs. 4,800 crores. And, what has happened to it? It has just collapsed. Everyone of us who has some concern for the interest of the country is so uneasy that we are having nightmares whether $w^{-}$would succeed or not. There are some quarters who are trying hard and advising us to prune down the Plan. To spend Rs. 10,000 crores for slum clearance or for just having towns worth living is unthinkable for us.

Shri Sen has to be complimented for having pruned down his suggestions to a practical scale. He has suggested that Rs. 2 crores should be set apart, over and above what the Planning Commission has set apart, for solving problems connected with slums in big cities like Calcutta, Kanpur, Bombay, Delhi and so on. Even for this sum he has not been able to find the resources. It is very ludierous. Only a few days back when I said that
the recommendations of the Mudaliar Committee in respect of the freight structure ahould be adopted without pruning them down, the Railway Minister replied that he does not want that the prices should go up. He said that if the treights on rallways would be increased it will contribute towards raising prices. I know it was just a lame excuse. Any way, on the heel of it, there is the Sen Report. Even to find out these small sums of Rs. 2 crores for such big cities like Delhi, Bombay and Calcutta, he has suggested terminal taxes. Who will bear those taxes? Goods and passengers. Now, one Minister says one thing, while another Minister says some other thing. Who is to be complimented and who is to be indioated? But that shows the mind of the Cabinet.

The first and foremost thing that was required to tackle this problem, to my mind, was to have evolved out an efficient machinery which could implement the decisions of the Government. The Patil Committee pointed out that issue, but, so far as the Sen Committee is concerned, it has contented itself by suggesting that wt should have State corporations headed by a central corporation. I know, so long as our Prime Minister is there we are bound to be ensmoured of corporations. If there is any icfect, if there is something which comes in our way, we just jump up and say that the solution is to have a public corporation. That may be true, that may be right, I do not question that; but it is not any improvement on Shri Patil's recommendations. The State Government had been a defaulter so tar either in the implementation of the housing programme in towns, or in improving the conditions obtaining in the slum areas, or in acquiring lands for all these purposes, because of the pressures of interested groups. There have also been so many public corporations, but the performance and achievements of the public corporations have not been above criticism, have not been so satiafactory as to rely upon that pattern of activity.

Therefore, when the State Covernmant is such that it cannot but be domainated by prossure groups, by vested interests, and public corparations as such cannot discharge the functions and responsibilities thrust on them in a manner to the satisfaction of the country, then he should have called upon a genius to find cut a solution; because every time we meet difficulties it is human nature to whip up the genius and find out a solution. Neither the public corporations, to my mind. nor the State Governments as they are today van be of much use so far as the tackling of this problem is concerned. Thcrefose, it would be better if Shi Sen and his colleagues in the Cabinet apply their imagination and, first and foremost, concentrate upon finding out an effcient and irreproachable agency which could manage the show.

He has come from Calcutta. Though I do not belong to Calcutta, I had been there for a pretty long time and for a good amount of time in slum areas. He has suggested that our scale of compensation is such that if we work on that it shall not be possible for its to acquire lands on the scale we require. Sir, in the slum areas, though there are still some big zamindars, by and large, most of the areas are sublet to tenants and those tenants put up some very weak structures unfit for human living-I have seen that in 24 Parganas, Hooghly, Barah Nagar are and other places, where such houses art called 'bola houses'-and they again let them out to the people who actually want to live in them. In that way there are so many interests. There is not one landlord who is the owner of a house, but there is tier upon lier. Therefore, I feel that the suggestion that Shri Sen has made on that scorethough it is not quite a happy term to use-amounts to confiscation. I agree that when one has too much of land, when one is coming from a zamindar family or a capitallst family, If his lands could be taken without much damage to his interests be can

## YShri Rajendra Singh.]

afford to sufiter th. But, so tar as amaill people are concerned,-especially, in Eidderpore area 1 saw persuns who have been in Calcutta for the whole of their lives-who have purchased some lands and built small houses out of their small earnings for the whole life and if those lands happen to be in slum areas, what would happen to them if they are divested of their rights over their properties without adequate compensation being paid to them? The meagre savings that they have made after toiling for their whole life will all go in vain. So, this should not be allowed in the larger interests of the country. If at all it is necessary to have land for improving the slum areas, if at all the Ministry wants to proceed in that manner, it should proceed with a sense of responsibility, with an eye to the interest of the small tenants.

Again reverting to the question of funds, if at all some additional funds have to be found out for improving the slum areas, I very numbly submit that railways should not be made the source. The rates of railway farcs and railway freight could be increased; there is scope for it, but they could be increased only for meeting the depreciation of the railways, for meeting the development plans of the railways and for meeting the demands of labour. But they cannot be increased for meeting the requirements vaggested by Mr. Sen namely, for improving the slum areas. If bis proposal to impose an additional terminal tax is accepted....

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up.

Shot Rajendra Singh: If I will be given sometime for reply, then 1 will conclude. The practice is that 20 minutes are allowed in the beginning and 10 minutes for the reply. I have taken only 15 minutes. I want 5 minutes more.

Mr. Deppty-Speaker: I will give him five minutes now. I will give him some time at the end alme.

Shri Rajender Btaph: Ae regarda Delhi, Bombay and Calcutta, rhat happens is this. The industrialists and those who are interested in industry not only like to extend their existing industries in those areas, but at the same time, if at all they want to start new enterprises, they try to do it roond the cities. This is the crux of the problem.' I would urge upon the hon Prime Minister that if at all we want that this sorry state of affairs should come to an end, then the right thing to do would be to ask every prospective industrialist who desires to have an industry round these cities not to have those establishments here Even if it is somewhat unecmomic, even though it is not so much profltable, it is desirable to take the industries which fall within the State sector as well those managed by the private sector to the villages. Unless they take the industries to the villages, people would be flowing from the countryside into the towns and by doing any amount of woik here, you would not be able to keep pace with the situation.

So, my humble submission is that three things must be done at once. No new industrial enterprises should be allowed to be started round the cities. In the case of those who need expansion of existing industries, they should be advised that they should have subsidiary industria! establishments elsewhere. So far as industrial estates, satellite towns, small-scale industries, etc. are concerned, they should not be confined to the big cities, but they should be taken to the countryside.

Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
"That the Report of the Adyiscry Committee on Slum Clearance, laid on the Table of the House on the 30th Auguat 195\%, be taken into consideration."

I mave already got about 10 names and othar names alvo might be coming in. There might be a few others who have not sent chits, but who may try so catch my eye. So, a time-limit nould be placed. No limn. Member should try to take more than 10 minutes. Shri Naval Prabhakar.
 म्युसूधित अतियो) : उपाष्पक्ष महोदय, यद को घतिवेदन हमारे उम्मुल है गन्दी बस्तियों के बारे में, इसमें जिन सर्यों तथा घाक्तों की घोर ध्यान भार्कषित कराया गया है. उनकी पोर में समक्रता हैं कि स्य का ध्यान जाना चाहिये । यह जो रिपोटं वेक्ष की गई है. पह्ट स्वागत बोग्य है।

एक समय था बत घन गन्दी वस्वियों की भोर किसी की मी निगाह नहीं गयी बी। किन्तु हमारी सुर्शकिस्मती है कि मानलीय प्रषान मंत्री जी का क्यान सब से पहले इल की घोर मया कोर उन्होंने इनकी दशा सुषारने के सिये कदम उठाये ।

जहां तक गन्दी बस्तियों का मंबंध है, धभी तो फिलहाल छ: बढ़े बढ़े गहतों में जिन के नाम कलकता, मद्रास, कानपुर, प्रहमबाबाद, बम्बई घौर दिल्ली हैं, इनको खर करने का ही इसमें किक्र है। में फोर जाहरों के संबंघ में कुष्त न कह कर दिल्ली के बारे में ही भ्रपने विचार व्यक्त कसंगा ।

दिस्ली के लिये दो करोड़ इक्या निर्षारित किया गया है पोर घस राषा को दितीय पंवर्वीय घोजना कास में खंं करने की बात कही गई है। दो तरह की योजनाये हैं, एक त्रकासिक है भोर दूसरी सम्बी मर्से के लिये। चहा त्व तक्कासिक योजनाभों का संबंष है , उनके बारे में कुष कायं हो शत्रे हैं। कुस गत्ती बस्तिर्य के घन्दर कुष कटत़ों के घन्दर चनी, सकाष्या र्याजि का छंतिबाम किया सया 1 1 किम्तु भहल में जो महल हैं बह्ह तो स्थायी


का ताल्सुक है, उसमें कोर्द पर्गवि नहीं हो रही ह 1 मेने देता हैं कि बत्व वहां पर एक किल वेष्ष किया गया था कोर कहा गया चा कि रिस्टी बिबेंलेपमेंट प्राविजनस भाषोरिटी बनाई वएणी जोर उसका एक बाम यह होणा कि बह एक मास्टर प्लान बनाये, उसके बाद उसने घन्तरिम प्रान बनाया। किन्तु उस कान को पाषार मान कर इसमें कहां तक प्रमति हुई हें, में नहीं कह सकता । केषल कुष्क खकीरें तो नक्सों क्ष उपर fॅखी हुई हैं केकिम कायंस्प नहीं दिया गया है। जहां तक मुमे पता है हौर जो इनफार्मेशान यहां दी गई है, प्रश्नों के उत्तर मू, उससे यही मातूम होता है कि काह तो दिया आता है कि ममुक घमुक बस्ती को लिया गया है किन्तु वे बस्सियां वती़ हों जो पुराने इम्रूवर्मेंट द्रस्ट के जमाने में बीं شोर वैसी ही चली पा रही हैं। कादर्ष गाब की नई स्कीम शुए की गई थी मोर सिहाड़ गांव उसर्मे माता का 1 १०-१? वर्ष से यह स्कीम कली प्रा रही है, लेकिन वमस नहीं हुमा है। बिनोबा की भी वहां गये षे पार उन्होंने मी कहा षा कि बहां प्रादर्श गांब ही बनेगा। हमारे दिस्ली राज्य के मंत्रीणष भी यये फोर उन्होंने भी इसी घात को दोहराया। घंत़ दो बं पहले से पाउट बन गया था लेकिन उसमें कोई पर्गति उसके बाद नहीं है है। फ्रब मंने सुना है कि पुनर्वास मंत्रासय ने साढ़े सात लाख क्षया नी दे दिषा है। किन्तु जो र्रषिकारी बगं है , उसके दीच में ही एक बरी रस्साकरी चस रही है। जहां तक दिल्ली प्रशासन का संबंष है, या दिल्ली में को विकास भाथेरिटी है उस का संबंध है, वे कहते है कि वह् जो जमीन है समको उन्हें हैंड प्रोवर कर दिया जाना चहिये मोर जो गुनर्वास मंत्रालय है वह्टा कहता है कि जमीन हैड पोवर करने की मेंने कई बार प्रायंना की, फिर वीफ कमिइनर साइब को वहां ले गया, लेकित बार बार यही एक सीज्योती रहली है। में प्रार्यना करता हूं कि प्रस तरह की जो मी योषनार्ये हाष्य में सी आबँ उसकी तरक ध्यान दिया अये। वस वर्ष मे

[Aी गसस पमाकर]
 भांक्री वरं है वह जरा माषा पुटा जर बैठ अय घीर मापस में मिक कर कोई पैस्षा हली कर हरले। सादे सात सक्त रुपया एंखा गया है, कब बातें तय हो चुकी हैं। हो झाठट बन पुका है, किन्तु इसे कार्यान्कित करने में हो हो दी हैं। में नहीं समक्षता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस की एक तियि निर्षारित होनी धारिये थोर उस के घनुसार काम होना बाहिये।

जहा तक हस २करोड़ पये का संभंष है, मे दिल्ली के लिये कुष्द्र सुकाव देना चाहता हैं। इस में जो सरकारी कर्म चारी प्रा⿳े है हो कि गन्दी बस्तियों में रहति हैं, उनकी जिन्मेदारी सरकार को भपने ऊपर लेनी खाहिये क्रोर उस को दस ₹ करोड़े रुपये को जो गन्दी बस्तियों की सकाई के लिये दिया गया है, उस में नही मिलाना काहिए्ये। सरकार जो भपने क्वार्टर य्रादि बनाती है, उस में उनको बसाये । हसी तरह से जो कारवारेशन के कम्म सारी हैं उनको काएपोरेशन बसाये । इसके ध्यतिरिक्त त्रुध भउदूर का घ्रमिक है जो कि मिलों में काम करते है, या बड़े बड़े कारसानों में काम करते हैं। उनको बसाने की जिम्मेदारी कल कारहानों के ऊपर होनी चाहिये । घ्स तरह गन्दी बस्तिं斤ं में रहने वालों की जो बहुत बड़ी संख्या है बसाने के लिये, वह निकस आयगी मोर घोड़ी संख्या रह जायगी। देसा यह जाता है किं गन्दी बस्तियों में या तो जो मखद्दूर चर्गं है बह रहता है या जो चोये दर्जे के कमंचारी हैं, सरकारी कर्मचारी या कारपोरेबन के कर्मचारी, बे लोग रहते हैं। मतः मेरा नम्र निबेयन है कि यदि द्वस काम को कर लिया जाय तो उसदें बाद बहुत षोक़े लोग बष बाते हैं जो कि दूसरे स्थानों में काम करते हैं। में तुषाय के तौर पर कहना चाहता हें कि विल्ली के घन्दर ओ घढ़े बते़ कारसाने है जो दिएली घाहर के बीको कीक मे, उसकी चाही पर कते औें, लगमग परहीस्त्र वर्ष पहले दिस्सी

 बएे घंड़े कारसने हैं उनको निकाष्त कर सहर के बाहर ले जाना घाहिये। उनको नोटिस दिवा गया, वहां तक मुक्षे याद पب़ा हैं उनफो अमीन भी हो गई । हेकिन नाई अमीम पर Fन्होंने एक नई मिस सी़ी कर सी, लेकिन पुरानी मिल है वह्ह वहां से दिाप्ट न्रीं हैर 1 ₹स वरह के बो घड़े बड़े कारसाने षाहर के बीच में क्रा जाते हैं, स्वास्थ्य के लिये बहुण हुनिप्रद हें घौर जनता की मांग है कि हूंकि वह्ह दाहर के बीच में खढ़े हुये हैं घोर बराबर घुमां उगलते रही हैं, छसलिये उनको वाहर के बाह्र के काया जाय । में कहना चाहता हं कि उनको बल्वी से जल्दी बाहर के बाहर कर दिया जाय मीर वहां पर, जंसे हीं वं कारसाने दाहर के बाहर चले आयें, उस में काम करने वाल्ले जो शमिक या मजदूर हें वें भी चले जार्यों मोर इस तरह्ट से बहुत्ता बड़ी जगह पाहर के बीस में निकल शयेगी म्रोर जो शाहा के बीच में भाज सलम्स बने हुये हैं, गन्दी बस्तियं बनी हुई है, उनको वहां से छटा कर हस नई जगह्ध में बसाया जा सकता है।

दूसगा सुझाव यह्र है कि जो दूसरे लोग बसे हुये हे, उनके लिये हाहर से बाहर बहुत सी जमीन मिल सकन्नी है। वहुां पर क्राप जमीन लेकर उसे हेवेलप करें प्रोर उसके घाद उन मे छोटे छोटे प्लट्स बना हें घौर दर एक मजदूर कों जो घाज घहां पर गन्दी स्तियों में रहता है, पोर बहां जाना काहता है, उसे बहां भेज दिया आय। में उदाहरण के तोर पर बतलाना चाहता ह़ं कि लगमग ३० या र० साल पहले यहां दिन्ली के घन्बर कुछ गन्द्री बस्तियो थी। उन गन्द्धी कस्तियों में बैसे ही लोग रहते ये जसे कि पाज रहते हैं। चस समय की सरकार ते उनको नये प्लाट्स हिये । तो पहूसे प्लाट्स थे चनमें जो कुष्ट स्ट्रृकर्ष सड़े हुये बे, उनको घोड़ा बहुण पुपाब्या विया गया हस तरह्द से बहू लोण बरों हे उला कर चूसरी कथहों पर बसा खिं बस।


 दुत घबस्षा में बें। उस बक्त की सरकार मे उत्को बहां से उठा कर ओो भाज करोलबाग का के वनगर का इलाका है उस में बसा दिया। में काहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे । प्रणर बह्र उन लोगों के लिये जमीन का वितन रब कर दे जरर वो तीन बगहों पर उन को बाटट वे तो एस तरह से सरकार का वैसा कम बषं द्रोगा। घौर लोग मी धासानी से थौर जस्दी बस बायेंये।

सन्त में में एक घात धोर कहना चाहता हूं । यहा वर भुतिगयां कीर मोंप⿳亠़ है। उनकी तादाद सगभग $\$ 0,000$ के है। ज्न सोगों को बसाने के लिये बहुत ज्यादा वेसा खरं करने की भावश्यकता नहीं हैं। याधश्यकता केवल इस बात की है कि ख्राप कोई अमीन ऐक्वायर कर सें मौर उस के बाद बोगों को $\left\{00\right.$, २०० वरंग गज के या $\mathrm{y} 0, x_{0}$ उं ग्ज के प्साट्स दे दें ताकि बे सोग बहां पर भपनी म्रोंपड़ियां बना सर्के। सदास यह है कि उनफे लिये पुत्ता सड़क वर्गरह के लिये जगह क्योड़ दो आये। फिलहाल माप उनको डेवेलप न फरें, सड़के वरगगरह न बनायें। उनको बाद में षाप पाहिस्ता प्राहिस्ता हेके लप कर सकते हैं जिस तरह से घोर भी छलाके हैं जहां पर कि पह्हले जमीन दी गई थी देवनगर में भी पहले कोऱ सड़के कादि नहीं थीं। बाद में वह इबना बड़ा इलाका बन गया । भगर प्राप इस वर्ध से करेंगे तो में समक्षता हूं कि काम चसता कलेगा। में उम्मीद करता हूं कि सरकार इस मोर ध्यान देगी।

8hat Thagament (Madurai): I am gind, the Sen Committee report is being diecussed today. At the outset 1 muart may that the report is a very Hort and less ambitious one. On page 30 of this Report, seven recommenditions of this Comenitter are Hated. I will refor colly to two or three recommendations.

One of those recommendations is that the six cities, Delhi, Madras, Bombay, Celcutta, Ahmedabad and Kanpur must be specially chosen for the purpose of improving the slums and that Ris. 2 crores has to be set apart for it. I have no grievance at all about it. But I would submit at the outset itself that what is more required now is improving the slums rather than clearing the slums because clearing the slums as such is a very difficult problem. In the Report it is stated that slums which are not habitable accommodate about 1.15 million people and in terms of money that will have to be invested, it will come to about Rs. 600 crores. I do not know whether our Government would be in a position to get these Rs, 600 crores in the course of this year or next year or even during the course of the several Five Year Plans that we have in view.

Having said that, I do agree with this Committee that Rs. 120 crores, which is set apart for housing in the Second Plan, should not be cut at all and as the Rs. 20 crore which has been set apart for the slum clearance is only a feeble amount, no invasion should be allowed to cut this particular amount. But the suggested way in which the amount has to be raised is by way of terminal tax. Certainly, nobody from this side of the House will agree to new taxes being imposed.

Then a question may be asked about the priorities. In this country, it is very difficult to say what is to be given priority. Certainly, slum clearance has got to get priority. If half a seer of milk is to be given to every child within five years, it will also probably come to Rs. 600 crores, and that will also have to be given priority. When we take the specific points raised in the Report of the Committee, I feel that slum clearance should have priority. But I do not like to cupy the West, as one of my hon. friends was saying, in the matter of slum clearance. We have boen used to alry bouses. I can mention the case of a

## [Shri Tangamani]

 lum which wats cleared in Madras, which in known am Meenambhal Sivaraj Colony, named after the wallknown social worker. It consists of ardinary hutments. But the Madras State Government has taken pains to see that it is properly !ighted, it has proper sanitation, underground drainage, water facilities and so on. If these three things are given to the slum-dwellers, instead of having pucca buildings or big tenements, that will be very good thing. That may be good for exhibition purposes, but that is not going to solve the'problem.Now 1 would mention how difficult this problem is. I do not know whether the Committee has gone into the tmplications of this particular problem. It is a very difficult problem. I only refer to two or three statements which were made on the floor of the House by the Government itself.

There is one more point to substantiate what I said about the development of slums. There is a slum in Madurai. There are about one thoucand slum dwellers. We combine the two together. We are only for improving the slums. We are not for evicting those men. The moment we evict those men, as it has been made very clear in the Report, we are not going to provide for any living for those people. So, the main question is that in the next few years it should only be the question of improving the Elums.

In the Report on the last page, Appendix II, it is mentioned how during the Second Plan period out of the Rs. 20 crores which have been allotted for the entire period, Rs. 1501 lakhs have been allocated upto the 15th July, 1958 for all the States. For all the 14 States the value of the projects approved by the Government is Rs. 717- 58 laiths. For Bombay, the allotment is Rs. 429.88 lakhs and the value of the approved projects is Rs. $818 \cdot 98$ lakhs. For Mindras allocaHom in It. 188 lakhs and the approved
ftgure is Ms. $41 \cdot 78$ makhs. For UP the allocation and the approved figure is the same. For Weat Bengal iks 250 lakhs have been allocated and the approved figure is Rs. $71 \cdot 04$ lanhs.

Now, the question thel have heard representations from the Madras State Government-that the amount is allocated, the amount is sanctioned and then the scheme comes back to the Centre. By the time they are able to finalise the scheme, any Government will be fed up with the red tapism that is going on. Allocation is one thing and approved is another thing. Having approved it, the amount sanctioned will be far more less. I would like to say that this slum clearance also must be taken as a part of the housing scheme.

For the housing scheme, the Government of India have got give schemes. One is the subsidised industrial housing scheme. The amount allocated by subsidy and loan to the 14 States is Rs. 400 lakhs. The amount drawn by the States is Rs. 54.53 lakhs.

The Depaty Minister of Works, Gousing and Supply (Shri Anil E. Chand): That has nothing to do with slum clearance.

Shri Tangamani: It is a part. I am coming to the whole thing. I am only reading back the statement which yom yourself made on the floor of this House. I would like the hon. Minister to refer to the eleven items mentioned in the statement showing the schemes taken up during 1057-68 for the clearance of slums in Delhi and their progress in reply to Starred Question No. 1358 dated the 1ut April, 1838. Another thing is Unstarred Question No. 376 dated the 19th February, 1958. That also makes very intereatins reading. Then comes the State-wise statement sowing the amount of asibstance (loans and grants) allocatod and amount actually disbursed to the various States during the your 1969 58, upto 81-1-58.

As I said, there are five schemes. One is the subaidised industrial housing acheme. The amount allocated is Re. 400 lakhs and the amount drawn垏 Re. 64. 58 lakhs. For the low income group housing the amount allocated is Rs. 500 lakhs and the amount drawn is Rs. 188.90 lakhs. For the slum clearance scheme, loan and subsidy allocated is Rs. 100 lakhs and the amount so far drawn is Rs. 10.25 lakhs. For the Plantation labour housing scheme the amount allocated is Rs. 25 lakhs and the amount drawn is nil. For village housing projects scheme the amount allocated is Rs. 50 lakhs and the amount drawn is inil. This is really a statement which was made on the floor of the House by the hon. Minister of Works, Housing and Supply.

Another question to substantiate my point is Unstarred Question No. 1696 dated the 26th March, 1958. There are statements regarding the industrial housing scheme, low income group housing scheme, plantation labour housing scheme, slum clearance scheme and village housing projects scheme, for the period 1953 onwards. Under the subsidised industrial housing scheme during the years 1953 to 1958, the total number of houses built are 57,855 , loan given is Rs. $10 \cdot 14$ crores and subsidy given is Rs. $7 \cdot 40$ crores. Out of this U.P. has got nearly 20,000 houses, Bombay has got 17,000 hours, MP has got 5,900 houses, Mysore has got three thousand and odd houses and West Bengal has got 1,440 houses. That is during the years 1953 to 1958. During this period Madras has got 936 houses.

Under the Low Income Group Housing Scheme, from 1854 to 1958: 21,223 houses were built but the amount drewn by the State Governments for all these years is Rs. 22.51 crores. Punjab alone has made use of this having built 6,787 houses. U.P. built 3,827 boustes. Bombay built 2,607 hotaes and Madras built 1,281 houses.

Under the Slum Ciearance Scheme which was imtroduced in April 1956,
till the end of March 1958 the loan drawn by the 14 States is Rs. 53.09 laths. Bombay drew Rs. 18 linkth, Madras drew Re. 12 lakhs etc. In the case of the village housing projects scheme the same story follows.

Now there is another thing. Because this report deals in detail with Calcutta, I will refer to what is inentioned about Bombay. That is given in reply to Starred Question No. $161 \%$ dated the 11th April, 1958. The scheme is like this.

> "Twenty one slum clearance projects of the Bombay Government have been sanctioned upto the 31st March, 1958 at a total approved cost of Rs. $2 \cdot 67$ crores, 25 per cent of which will be given by the Union Government as subsidy and 50 per cent as loan. The remaining 25 per cent of the approved cost will be borne by the State Government..... Of these 21 projects, 5 projects for construction of 1498 single-storeyed and 432 multi-storeyed one-roomed tenements are for the Poona Corporation; 7 projects for the construction of 824 single-storyed and 1032 muti-storyed one-roomed tenements are for the Ahmedabad Corporation and the remaining 9 projects for construction of 2342 multi-storeyed one-roomed tenements are for the Bombay Corporation. Practically all these projects provide for separate kitchen and individual bath and WC for each unit of accommodation and most of them are due for completion by the 31st March. 1960 ."

This is the plan which we are having for Bombay and I would like to know the plan which we are having for Madras during this period. What I want to make out is that from 1981 onwards ever since the housing was taken up by the Government of India. the progress has been very slow. To some extent probably the State Government was at tault but to a large

## [Chri Tangamani]

citent the Central Government was at tault. Where the amount has been silocated the approval has not been diven. Where the scheme has been approved the sanction has not been made. So, that being the background, I really request the Government also to take this Report seriously and give these Rs. 2 crores to each of the alx cities for the slum developmental programme, i.e., for improving the slums and for clearing them.

There is another way in which slums come up, as in the case of Vinay Nagar. A new colony comes upMain Vinay Nagar and East Vinay Nagar. In ibetween there is a drain and slums come up. If the slum dwellers are asked to clear out of the place, naturally those people living in the colony will protest because they are providing the necessary facilities for dally work.

Mr. Deputy-Speaker: The allocation was ten minutes and the time drawn is eleven minutes.

Shri Tangamani: Ore more sentence and I will conclude.

Therefore at least this aspect of mproving these slums in the six cities be taken up seriously and the report made to this House.

Mr. Deputy-Speaker: Shrimati Erishna Mehta. She is not there. Shri Braj Raj Singh.

घो चलरण नलह (किरोजाबाद) : उपाष्यक्ष महोदय, चूकि समय कम है इसलिए में घांकड़ो में जाना नहीं चाहता । में सिक्ष बह निवेदन करना चाहता हूं कि मकानों जी, गंदी बस्तियों की घौर उससे जो सम्बन्षित समस्याएं हे, उनके हल करोे में उहां सरकार बा ध्यान जा रहा है वहां उसके साथ ही सरकार का ध्याग उय चीज की तरफ़ भी जाना काष्टिये कि भाज धाहरों में बढ़े बते़ तोग, के सेरा और विसिथग मैटिरिषस में जो बोग लषे दे बे बहत कपषा कमा है हैं। यू

द्वमारा प्रयल यह्ट है कि ाहरों कें कारी च्रषिक संस्या में सस्ते मकान बनें ताकि कोगों की हम निवास की बमस्म को संतोषप्रद तरीके से हस कर सकॅ प्रौर पर्र ठीक है कि उष तक कायी वादाद में ऐेते सस्वे मकान चहरों में नहीं बनेंमे तब तक यह समस्था हल नहीं हो सेेनी। क्राज हमें लासों ऐसे मकान बनाने की स्रावसयकता है। सेन कमेटी की रिपोटं में बतलाया गया है श्रोर पाटिल वाह्य की जो रिपोर्ट है उसमें बह दिया हुर्रा है कि हमें लाखों भकानों की जस्तर है घौर चूंकि हम लोगों की जएरत लायक पूरे मकान बना नहीं सकते तो उस स्थिति मे इस त्ररह की गंदी बस्तियां हमारे घहां बढ़ती ही जार्येगी। इस वरह भाप देसंगे कि गंदो बस्तियों का जो प्रइन है वह मकानों के बनाने से सम्बन्ष रखता है। भाज हम देलते हैं कि लोगों का भुकाक बाहरों को उरफ़ अधिक हो रहा है घोर गांबों से लोग निरन्तर कहरों की तरफ बढ़ रहे है। एक तो सवाल यह उठेगा कि क्या हिम कोई छस तरीके का कार्य कर सकते है या नहीं, कोई वृष्टिकोण इस तरीके का बना सकते हैं या नंहों कि जो प्रोत्साह़न लोगों को शहरों की तरफ बढ़ने फ़ लिए भ्राज्य मिल रहा है उस प्रोटसाहन को किसा तरह खत्म किया जाय ताकि लोग शहरों की पोर न बदे मोर वे गांबों में ही बने रहें। भ्रब यह हम किस तरीके से कर सकते हैं। में समफ्रता हूं जैसा कि स्रेन कमेटी की रिपोटं में सुझाया गया है श्रगर हम गांबों में घोटे घोटे गृह उष्षोग, कुटीर उद्धोग मीर घरेतू बंछे स्यापित कर सरें तो लोग गांवों में बने
 की तरह जो वाहरों की तरफ़ लोग बढ़ रहे है भोर घहर्रों की पाइादी निरन्तर बछती बा रही है, वहा कम की आा सकती है योर उसको रोका गा सकता है। हस तरह दी ब्यवस्षा फरने से लोण पाबतें में ही रेंगे जोर उनका ध्यान घहरों की होर स का कर

खर्यों में बना रेगा। घात्र घापुनिक खम्यता के पुग में हमारे लिए शायद जहारों की लाखाडो में कमी करना संभब न हो मोर यदि ऐसा हो तो हमंँ बिर यह सोषला करेंगा कि घाहरों की निरन्तर घढ़ी है पाबादी को देसते हैए हमॅं पहुर्टो में ृृह निर्माष के काम को जोरों से करना बड़ेगा, बहुत बड़ी संडया मे मकान बनाने छोंये ठाकि तोगों को रहने की समस्या हल की बा सकें। उरफार का दृष्टिकोष कुर्व एस वरीक का रहा करता है कि अर्ल तक की मकान
 बह नहीं बन पायेगा थोर $3, \gamma$ हागर чये के बिना हम एक इस तरह का सादा बोडा सा मकान नहीं बना सकेंमे जिसमें कि गंदी बस्तो का एक परिवार रह सके। मे समझता हूं कि सरकार का ज्रक तक हस तर का चृष्टिकोण र्टेगा तब तक पह गंदी बस्तियो की सफाई करने पोर उससे सम्बन्धित खो मकानों के निर्माण की समस्था है, वह हल गंतीं हो पायेगी। मे समझता हूं कि हमारे पास जैसा कि पाटिल साहब की रिपोटं में ज्ञारा किया गया है, ?० हजार करोड़ वा २० हातार करोड़ पया नहीं हो सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि गंदी बस्तियों की समस्या को हल करने के लिए हमें इहरों के घन्दर बदुत बड़ी संख्या में मकानों का निम्माण करना होगा घौर जिसके लिए १० हुतार करोड़ घोर २० हातार करोड़ पये हमें बाहियें घोर जहां तक में समझता है एस काम के लिए 200 , रू० वंष में मी पतने रपये का प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे पोर इसलिए इस समस्या को दस तरीके से हल करना बहुत मुदिकल ह्रोगा। इसके लिए बौर क्या तरीका हो सकता है ? ससे लिए मेरा सुभाव है कि सरकार बहरों में जमीन ऐष्वायर कर सकती है। उसकार के गांबों में उमींदरी हरम की। उसफो चादिए कि बहु सह्दरों में को उसीनें उी़ हैं फोर काडी पऱी हैं चनको ऐकायर करों लिक्तिक करे घोर उसके बाद कोटे

बोंटे पाट्स बना कर जन लोगों में बाट विये बारें जो कि उन पर मकान बनाना पाहते हों। यह कोर्ट चहरी नहीं है कि उन पर मकान ही बनाये आय्ये। कम बागत के कज्दे मकान मी बनाये जा यकते इं घलषसा उनवें सफाई का माकूल इन्तनाम रहना काहिए, पानी, हवा, मोर रोकनी का इन्तखाम हो थोर पहा कोई जहती नहीं है कि पष्ते मकान ही बना कर हम हल सुविष्षायों की भपबस्वा कर सकते हैं। में तो कहता कें कि षगर कुष्ष मुमकिन ₹ हो तो लोगों को बुले मंदान हो दे दिये जांय जहां वे चलपर वगेरह उाल कर रह् सके। भगर इस तरह की योजना हम शहरों में चानू कर दें तो हो सकता है कि उससे हम इस समस्या को बहुत हद तक हल कर सकते हैं। बड़े बड़े इाहरों में वो यह भी देखा गया है कोर दिल्ली की ब्ञात में बतलाऊं fि छन् $\{5 x$, के स्वाषीनता संक्राभ के बौरान जिन सोगों ने मुलक के साय गह्टरी की होर हमारी पीठ में स्यूरा मोंका, भाज उन लोगों घोर उनके परिवारों के पास विल्ली के भ्राषे मकानात जो एक तरीके से स्लम्स हैं, गंदी बस्तियां हैं बे उनके पास मोजूद है। उनमें से कुष्ब लोगों को तो ? 0 , १० मौर २०, २० हाकार मासिक रुपया खतोर किराये के भाता है। उस रुपये को उन लोगों ने भ्रलग भ्रलग लोगों के नाम कर रक्सा है, किरी नाती के नाम कर रक्सा है, बह के नाम कर रक्सा है म्यवा किसी रिएतेदार के नाम कर रक्सा है। मकानों को भ्रलग भसग लोगों के नाम रस कर के भ्रपनी प्राषदनी को बांट देते हैं मौर ऐसा इसलिए. करते हैं ताकि उनको टैक्स न देना पदे़ मै समक्षता हु कि थायद ध्र वह समय का गया है जब कि जहरों में मी हम इस तरह की से मकातों की जायदाले हैं उनको किसी वरीक से कत्म करने की बात सोते सौर ऐसी जस्मिों को हम घोटे भादमियों में व्ताट्स बनाजर या किसी दूसरे तरीके दे दे सके किससे f. यह मंती बस्वियों की समस्वा हल हो से :

## [धी प्रफ्राज सिह]

बहां थक दमारती सामान में धाई उई तेडी का सवास है यद्रा एक मंयकर सयस्या है। कलकते में मुझे बतलाया गया कि ज० एपये हुजार के हिसाब से ईटों का भाष है। मैं तो सुन कर हेरान हो गया कि हैं का माब ७० रपये हतार हो सकता हैं। कहां भाब की तेजी एक ही कारण से हो सकती है मोर वह यह कि कलकसे के मासपास की जमीन की मिट्टी जहां पर कि - "ंट बनती हैं, वहां पर मिट्टी की क़ीमत ज्यावा होती है लेकिन वहां पर कोयला तो काफी होगा मोर लेखर की भी कमी वहां नास नहीं पह सकती। भ्रामतोर से जो एक लास घो दो लाख के शाहर हैं मोर उनके भ्रासपास ओो इंटे बनती है, उनके बनाने में जो सागत काती है, कोस्ट, प्राइस जो हैंटों की होती है वह ? $x$ रुपये हजार पड़ती है भोर उसके लिए कलकते मिं देंट ज० षपपये हज़ार बिके पोर यहां दिल्ली में भी वह काफी मंहगी मिले, मैं सो उसका कोई कारण नहीं देसता सिवाय द्वसके कि लोग इसमें नाजायज तोर तर बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। मेरा कहना है कि बीच के :लोग जो यह मुनाफा कमा रहे है उस मुनाफे को खत्म किया जाय। सरकार दू काम .को सुद करे घोर भगर सुद नहीं कर सकती तो कोभापरेटिव सोसाइटियों को पह काम दे दिया जाय, कोयले का झन्तजाम किया जाय, उमीन का इंतजाम किया जाय जहां पर ₹ंटों के लिए मिट्टी मिलती है, ताकि बह़ां पर देटें बनाई जा सकें घोर इस तरीके से सस्ते भाव पर उनको ईंटॅ सप्लाई की जांय। भाज दटों के काम में में समझता हूं कि दिस्सी चहर में घोर दूसरे घहरों में बड़ी मुनाफ़ायोरी चल रही है भोर सरकार को दसे रोकने की दिशा में सभिक्र क्रदम उठाना चाहिए। एसके धलावा काज हम देख रेे हैं कि काधुनिक सम्थता के इस युग में गांबों के होगों का सुकाब घाहरों की तरफ़ षढ़ने के कारण प्रहरों में भाबादी रोगाना बती

जा रही है सरे इस स्थिति का दुष होगों ने माजायज तोर पर क्रायका उठाया है। में घानता हूं कि दिल्ली में भोर कर्श भम्ब बरे़
 नई नई जर्मनों को विकसित करने के माय पर कोजियों के मोल जमीनों को लरीद कर छ्षोटे द्वोटे प्लाट्स बना कर सोगों को मख्छ दायों में बेच कर करोड़ों र्पये कमा चुके है। सरकार को इस नाजायत मुनाफाखोरी को रोकने के लिए मह वय कर देना बाहिए कि कोई मी प्राइबेट धादरी किसी मी बड़े घाहर में जिसकी कि घाबादी एक लाख से घषिक हो किसी तरह हो प्राइवेट कोलोनाइचेचन का काम नहीं करेमा पौर न कोई इस तरह के प्लाट्स बनाकर मनमाते माव पर बेचेगा। इस काम को सरकार सुद भपने हाय में लेगी भौर किसी दूसरे के हाय में नहीं देगी। में चाहता हूं कि इस तरह की कोई एक कानूनी क्यवस्था हो जाय लाकि इम तरह से जो नाजायज मुनाषा कमा रहे हैं बे न कमा सके। लोक समा में हमने सुना कि किस तरह से कोलोनार्यसं कोड़ियों के मोल पर जमीन को ऐक्वायर करते हैं थोर उसके प्लाट्स बना कर काफी दामों पर लोगों को बेष कर जल देते हैं घोर प्नाट होल्ठसं को घूंकि भावएयक सुविषाएं बहां पर सुलम नहीं छोती हैं हसलिए वे मकाम बनाने से वंचित रह जाते हैं मोर इस तरह उनको घेवकूफ बनाया जाता है प्रोर उनको सछ्त मुसीबत थोर परेशानी का सामना करना होता है। बे कोलोनाइ्जस्स वहां पर माव६यक सुविषाम्मों अंसे कि पानी, बिजली कीर देयेष्ड बगेरह की उनको दिये दिना भवना उस्नू सीषा करके चल देते हैं। मैं समक्षता हूं कि प्रव वह समप का गया है उत्य सरकार को कानून बना कर इस कीज को रोक्षना षाटिए।

भागरे में मुते मासूम है खहां पर कि मकानों की कमी की एक बती़ समस्या है, बद्रां पर कितने ही पकान ऐे है हिसमें
fिकास के १६ $£$ विन में से एक विल भी सूर्ष की रोषली कहीं पहुंबती है पौर षाप बसूरी समझ्ष सकते हैं कि उन मकानों के रहने बाते भ्रगर टी० बी॰ के चिकार हों, तो उसमें क्या भाष्णयं है। में समक्षता हू कि इस तरह ते पन्माह्र्यंनिक मकानों के नष्ट करने घोर उनके स्थान पर घच्बें घ्रोर हलादार मकान घनाने की बहुत घावए्यकता है। बहां पर होता क्या है। वहां पर सरकार की तरफ़ से क् तरीके की योजना बनाई मोर वसाई गई जिसके कि धनुसार वहां पर कुद्घ लोगों को यह काम करने के लिए दिया गया। घब चन लोगों ने तीन पैसे गज के हिसाल मे किसानों से जसीन ऐष्वायर की घौर साठ रुपये गत्र के हिसाब से लोगों को प्साट्स बना कर बेषे जो कि मकान बनाना चाहते हें। इस त्ररह से भाप देसिये कि बे १६० हुना मुनाफा कमा रहें हैं। इसलिए में चाहता हूं कि मकानों की समस्या हल करने के लिए यह बहृत जहूरी है कि हम द्रमारी मामान को सस्ता करने की कोषिता करें औौर उसकी घोर सरकार का ध्यान धाना चाहिए।

दंटें बनाने के लिए हम ज्रमीन ऐंक्बायर करके दे सकते हैं, उसमॅं से मिट्टी मिल सकती है, कोयला हमारा जाता ही है मोर मृल्क में बहां एक लेबर का सवाल है उसकी कोई कमी हमारे यहां नहीं है हस प्रकार हम बहत मन्ती रैटे दे सकते हैं।

तीमेंट का जहां तक सम्बन्ब है, ₹समें भी लोग बहुत काफी मुनाफ़ कमा रह है थीर वह्ह मुनाफ़ा सीर्में में सरकार की जानकारी में कमाया था रहा है। बारतार वेनिक कमियन की रिपोटं जसी है पारर कह विया जरा द्रि कीजों के माब सूकि बए़ बये दें इहलिए सीमेंट का माब भी बद़ गया है ।
 ह घरे सीरेंट वर उसका बो घ्रसर पद़ा है बें घस सबत्तर पर च्ष बिष्य में नहीं बाना

पाहता लेकिन इतना जसर कहना कांबा कि सरकार को सीमेंट के बड़े हु मूल्य पर ध्यान देना याहिये मौर सीमेंट का भाव कल करके उसके प्रच्छी तरह से वितरण का सरकार ड्वारा उचित घंतजाम किया जाय। सरकार ओो द्रारती सामान सस्ता करने की तरफ ध्यान क्षेना काहिए। जंगलों से लकऱी लाने का सरकार द्वारा उसित प्रबन्ब किखा जा सकता है। भाज छस ब्यवसाय में की बहुत से लोग धनुषित मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार यदि इमारती सामान को सस्ता सुलम करने की ख्पबस्था करे हो काफी तादाद में घच्छे मोर सस्ते मकान बन सकेंगे । मकानों की समस्या दौर गंदी बस्तियों की सफाई की समस्या काफी हृद तक हुल छो सकेगी। में तो यहां तक कहूंगा कि द्रगर हम सस्ते मकान नहीं मी बना सकते तो कोई परवाह नहीं। हम ख़ली हवा, पानी दौर रोघानी का इतजाम कर वे घोर एक स्सान के भनूसार जंसा कि सेन कमेटी की रिपोटं में सुताष है कि गंदी बस्तियों के रहने बासों को की परिवार $१ 000$ वर्ग फुट से $१ २ 00$ बर्ग फुट उमीन कौर $? \frac{20}{} 0$ रुपया दे दिया जाय। में समक्षता हूं कि ऐसा करना धच्ही बात होगी। में समझता हूं कि शर० वपये के बजाय पगर उनको 400 रुपये दिये जा सर्के तो वह किसी तरह से कुष्ध बथा कर भपने मकान भथवा होंपढ़ा छड़ा कर केगा तोकिन भ्षगर भ्राप कुष्ब भी रुया उसको त ते सनें फीर भाप उसको केषल प्साट ही दें बहां कि वह कपना सोपड़ा उास ले भषवा कचा वूूतरा ही अमा से प्रोर वह कपने रहले का प्रबन्घ कर से तो भी Шस समस्या तो हल होगी ही मसवता वहां पर फावष्यक सुकिषाये की भापको उषित क्यवस्था करनी होगी ताकि से स्वस्प मौर भनुकूल बतावरण में धपना आीवन ख्यतीत कर सकें। में समसता हूं कि सरकार का ब्यान जो इस कीज की ज्रोर मया है वह्ह बहुत भव्ही भोर स्वागत योष्प बस्त है। भ्रगर पर भामझा बार बार बों समा के साममे खर्षा के लिए धायेषा

## 

जोर चोक्ता का ध्यान इस बोर जायना वो जो कोण बेखा मुलाका कमा रे हें उसको एस्म करोे की कोषिए की आयेंी। में कम्रणा हूं कि साफ यस्तिया बसाने की कोषिप्य दी जाये। इसमें इतना हुपये का सवाज नदी है जितना कि सही वृष्टिकोण का सबाम （1）पगर लोगों में यह् माबना पेढा की आये कि हमें साफ मकान बनाने हैं चहते बे कण ही हों，तो यह समस्या हल हो सकती है। घीर किसी तरह यह समस्वा हल नहीं हो सकती।

इस रिपोर्ट में एक टरमिनल टंस्स के बतरे में सुभाव दिया गया है। कहा गया है कि इसले $₹ ₹$ या $?$ द करोप़ की भाय हो सकत्वी है। सेकिन भगर इस प्रकार का टैक्स लगाया गया तो उससे पसंतोष वैदा द्वोगा जो कि पहले ही बहुत बढ़ा तूभा है। हरलिए यह टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ठेकेदार घौर दूसरे लोग जो बेजा मुनाक्ष कमा रेही उसको भ्रगर कम करने की कोशिया की जाय तो इस समस्या का हल भामान हो सकता है।

घीकीती सुभात कोशो（भम्बाला）： उपाष्यक्ष महोदय，पाज जो रिपोटं हमारे छामने भायी है श्रोर उसमें जो नया एत्रोण विसाया गया है उसके लिए में मंत्री महोदय को मुकारकाद देती हूं।

प्रमी तक हम लोगों को बहुत बार वह जिकायव करने का मौका रहता का कि परीव लेषों को छाहरों से निकास कर बहुत दूर क्ते जापा बा रहा है। यहा पर जो विस्ली में सम मिस्येरेस की स्कीमें बनी हैं उनको के सकर मुक्षे गालिख का होर बाद भा ज्ञाता हैंसर्ये कहा गया है，

[^0] जरे बहा मी कहा पया है：

पढ़ जाने डीमार को कोई ₹ हो तीमाखार चाषे वह भी सिखा है

वर भी पर आारें तो साह्ट तो कोरे गहो। ऐसा मातूम होता है कि धायर ने ीीसषीं उदी की दिल्सी की स्लम विस्लयर्स हर्रीम को देलकर ही घे जेर सिखे हों । एसके सिए उसे मुबारकबाद है।

फिर मी मुके यह्त भर्षं करना है कि विस्सी में मुस्तलिक पर्यारिटीज के काम सें कोष्राडिनेशान की बहुत कमी है। सिक्ष मकान घनाने वाली ही नहीं मकान गिराने बाली पथारिटीज में मी कोई कोष्पार्डिसेषन नहीं है। मकान गिराने वाली भायारिटी यहां पर की० की० ए० है，लेंड डेबेलपमेंट बाले मी मकान गिरा देते हैं，कारपोरेक्षन भी गिरा देता है，न्यू बेहली म्यूनिसिपम कमेटी भी गिरा देती है। इसका नरीया यह होता है कि उव हम एक भथारिटी के पास जाते है सौर पूखते हैं कि मकान मापमे जिराया है तो वह कहते है कि हमने नहीं मिराया，दूसरी भथारिटी कहती है कि हमने नहीं गिराया। इस तरह बड़ी मुरिकल का सामना करना होता है। इसलिए में यह परं करंगी कि बहां तक मकान गिरामे वाली या स्लम किलयरेंस करने बाली या मकान घनाने वाली घथारिटीज्य का काम है， उनमें प्रापस में कोरार्गिनघान होना चाहिए। यह न होना वाईिये कि बो बाहे मकान मिरा言 1

16 hre．
टुषरी बास पूसे बह कही है，में सिस उसकी तरक छ⿴囗十介ारा ही कसंबी क्योंकि समय कम है। कहा हमको स्लम किसयर करो दे बहां हमको यह मी देष्ताना कि कील सी
 （1）को हमाओ बहां किरानेतरों के लिए

बोर मकान मालिकों के लिय कानून है उससे यी स्सम बऍते है। ये जो स्लम किस्रयेंस करमे बाले भधिकारी हैं उनका ध्यान इस वरफ मी जना चर्गिए कि जो सोग इस वक्त मकानों में सही सलगमत रह रहे हें के बिना वजह के बाहर न निकाल दिये जाये। घौर बस तरह से वें भी स्लम्स की गिनती न बढ़ायें। मकान किराये के कानून में कौर इस स्लम फिस्लयरेंस के कानून में मी कोरार्ठिनेशन होना चाहिये। घ्राजकल हो यह रहा कह कि मकान मालिक भपने मकान की मरम्मत इस लिए नहीं कराते कि मकान fिर जाय या गिरने लायक हो जाये ताकि उनको किरायेदार को निकालने का पषिकार प्राप्त हो पाय। घापको शायद यह सुन कर यकीन न होगा किं मकान मालिक चाहते हैं कि उनका मकान गिरा दिया जाये। माज पुरानी दिल्ली में यह हो रहा है कि मकान मालिक मकानों की मरम्मत नदीं कराते หीर भूठे सरटिफिकेट से लेते हैं कि मकान गिराने काबिल है पौर उनको गिरखा देते हैं ताकि किरायेदारों को निकाला जा सके। जब गवर्नमेंट भपने मकान से किसी को निकालती है तो हम कह सकते है कि इस भादमी को घात्टरनेटिव एकोमोडेरान दी जाये लेकिन जब प्राइवेट मकान मालिक प्रपने किरायेदार को निकासता है तो उसके लिए तो श्राल्टरनेटिव एकोमोडेशन देने का सवाल ही नहीं होसा। नतीजा यह होता है कि वह म्रादमी स्लम में भ्राकर रहमे लगता है घीर उसकी गिनती को बढ़ा देता है। इसलिए में चाहती हूं कि छन कानूरों में मी भ्रापस में कोधाडिनेकान होना चाहिए।

इसी तरह से जो स्सम एबट महां पर बना है उसकी तरफ भी में म्राषकी तबज्जह दिसाना चाहृती हूं। उसका भी रिपोर्ट में जिक है। जो एरिया स्लय में हों उनको भाप ऐम्वायर कर सकले हैं। पर बह हमारे जिए काकी नहीं है। जिस जगह में स्सम हैं उसक्षो ऐक्वामर फरले का तो कानूल

बन गया। लेकिन इसम्स के म्लाषा को मोर बाली उसीने बिल्खी में हैं पौर जो कि स्लम्स ह्वलर्स के लिए ली जा सकरी हैं उनको सस्ते में पेक्वायर करने का कोई प्रयन्ब नहीं है। इसका एक तरीका हो सकता है कि हम पह्मे स्लम ब्वैससं को उन अगहों पर पाबाद होने दें मीर किए उन जगहों को सस्ते बामों में ऐक्वायर कर लें। तो जो जमीनें जाली पढ़ी हैं लेकिन सस्ते दामों में ओो स्लम छ्वंलर्ं के लिए् नहीं ली जा सकतीं ₹स सवास पर भी सरकार को तवज्जह देनी चाहिए। दिस्ली में है धौर दूसरी जगहों में भी इस तरह की जमीमें होंगी अहां पर कि स्लम ब्वेलसं को बसाया जा सकता है। पर दिककत यह है कि बे ज्रमीनेंगवर्न मेंट को सस्ते बार्मों नहीं मिल सकतीं। गवर्नमेंट को राहर से बाहर दूर जमीन लेकर बहां पर स्लम ब्वैंसस को ले जाना पड़ता है। इससे उन लोगों को बहुत मुरिकल होती है । इस कानून में बह प्रारीजन भी होना चाहिए कि शहर के भ्वन्दर जो खाली जमीनें हैं उनको सस्तो दामों पर ऐेक्वायर करने का प्रधिकार सरकार को होना जाहिए।

इसी के साथ साप में एक धोर चीज की तरफ भ्रापकी तबज्जह दिलाना चाहती हूं। दिल्ली एक बहुत घोटी जगह है। लेकिन में समशती हूं कि जो दिक्कतें यहां वेच क्षा रही हैं वे दूसरी जगहों पर भी वेष्य भ्रा रही होंगी। श्रभी कानून यह है कि जो पादमी चारे भपनी जमीन चाहे जिस किमी को चाहे जितने दाम पर बेच सकता है। क्षगर सरकार इन जमीनों को ऐक्वायर करे तो उसको बहुन कम दाम देना पड़े। भाज यह हो रहा है कि प्राइवेट कालोनाहजर मुंहमांगे दामों पर लोगों से बेहतरीन जमीन बरीद लेते हैं क्षोंकि वे दूमरे लोगों से मन माने दाम वसूल कर सकते हैं। इस तरह से हम देब रदे हैं कि दिस्ली की बेहतरीन जमीनें प्राइवेट कालोनाइजर्स के कास का रही हैं।

# Report of Adeinory Committee on slum clearance 

## [मीमटी सुलत्रा कोली]

 का बम्दोबस्त होना चहिए कि अल तक ज्ञात्म में रहोे वाले फाबाद न कर सिये अायें एत तरह से हल सोगों को उमीनें न बरीदने -ी जायें। पह⿸े मी हमने इस बारे सं फहा षा पर कहा गया कि यह तो फंखामेंटस राद्ट है कि जो चादे भ्रपनी चीज किसी को غेख सकता है। लेकिन मगर पह हासत री तो समम्स की समस्या तो हस होने वाली बहीं है। मुमे ऐसी जमीनों के बारे में कसूम है लेकिन अब कभी स्लम योजला कमेटी में हम इसका जिक करते हैं तो कहा बाता कि ये जमीनें तो बहुत महांगी है। इसलिए सरकार उनको नहीं ले सकती। घोर हम देखते हैं कि उन जमीनों पर दिन रात बड़ी बड़ी मंजिल तैयार हो रही हैं भोर बड़े बड़े किराये बसूल किये जा रहे हैं। तो इस तरफ भी सरकार की तबज्जहु होनी चाहिए।

दूसरे मुके घापसे यह भी भजं करना है कि यहां पर सस्ते ट्रास्पोटं का इन्तिजाम डोना खाहिये क्योंकि चाहे प्राप कितनी ही कोषिए क्यों न करें धोर चाहंं कि लोगों को नजदीक से नजदीक श्राबाद किया जाय, हेकिन फिर भी उनको क्राषको दूर ले जाना षक्ता है। भाज बिल्ली में एक जगह हुमने हन लोगों को ध्राबाद करने के लिए बनायो है। ह्मारे प्राइम मिनिस्टर साह्ब ने कहा कि किमी को जबरदस्ती वहां नहीं मे पा जयेगा। पर कुछ लोग वहां गये। पर बहां सस्ते ट्रास्पोटं का कोई इन्तिजाम नहीं है। जो लोग वहां रहते हैं उनको महीने में पन्द्वह, बीस या पत्वीस रुपये बस के किराये के देने होते हैं। तो सस्ते ट्रां्पोटं का मी इन्तिजाम होना चाहिए। जिस तरह से लोगों के लिए स्कीमों के मातहत मकान बनाने के लिए रुपया जलरी है उभी तरह से उन अनहों के लिए सस्ते ट्रास्पोटं की मी बहरत है। हस तरफ मी सबउज्ञ वेने की जएरत है।

एक वात्त में घीर कापसे धाचिर में भर्ं करना काहती हूं कि जो घाप लोगों को सिक्ट करने का प्रोष्राम बनायें तो पहले चाप बह़ी बढ़ी इंउस्ट्रीज को बाहर मेंतें । इसका नतीजा यह होगा कि उन रंस्ट्रीज से वाल्सुक रकने बाले मखदूर मी बाहर आायेंगे। $\begin{aligned} & \text { पणर बहुव }\end{aligned}$ से सोग ₹स तरह से घाहर मकान बना लें तो हो सकता है कि मोची मी वहां जा कर भाबाद हो आये। लेकिंन यह तो नहीं हो सकता कि चूंकि किसी अगह पर मोची प्राबाद है इसलिए दूसरे लोग वहां आकर मकान बनायेंमे । तो मेरा सुक्षाव है कि भापको पह्ले बत़ी बड़ी इंड्ट्रोज को शिफ्ट करना चाहिए। भ्रगर वह् बाहर आयेंगी मोर दृसने लोग बाहर जायेंगे तो फिर सरविसेज्ञ वाले लोग भी बहां आना पसन्द करेंगे। तो शिषिएग करते बक्त हमको इस बात का क्यान राना काहिए।

एक बात मीर कहनी है, जो मी नई बस्ती बसायी जाती है उसमें कहा जाता है कि सरविसेज का हन्तिजाम होना चाहिए। आाप नई दिल्ली का नक्षा वेखें तो माल़्म होगा कि उस जमाने में यह र्याल था कि जो श्रादमी माज मेरी रोटी बनाता है उसका बेडा भी मेरी रोटी बनायेगा। क्योंकि ध्राप देखें कि हन बस्तियों में इस सरविस बाले लोगों के लिए न पढ़ने का इन्तिजाम है, न उनयें सिये इलाज का छन्तजाम है न कोई दूसरा इस्तजाम है। तो जहां पर सरविसेज करने का हवाल रसा जाये बहां पर हन सरविसेज की लिए भी सरविसेत्र मुहुत्या करने का खुयाल रबा जाये । तो इन चीजों की तरफ भी सरकार का ध्यान आाना चाहिए।

इसके बाद प्रासिर में जो कह नई एप्रोच है इसफे लिए में फिर भुबारकबाब देती हूं। भाज हमारा ध्यान इस तरफ गया है कि हम स्मम लिखिय करें। भभी तक यह होता का कि एन खोगों को अला़ कर दूर कैंक जिया आता बा, चका एर की जता गा

जोर उनकी घांयक स्स्वित भी कराष हो कर्व की। इस बात का जो थब ह्याल रखा मया है पह सबसे बड़ी मुबारक्षाद के चलिस कीज है। रिषोटं में जो इस ज्ञात का ध्यान रला गया है इसके लिए में सबसे ज्वान्न मूवारक्वाद देती हूं।

जी बम्थीकी（उसन्दशहर－रकित－ च्चकुसूतित जतियां）：उपाध्यक्ष महोदय， चयाइजी कमेटी मोन स्लम क्लीयरेंस के प्रतिवेदन का में स्वागत करता हुं । हस प्रति－ बेबन का उन हजारों भ्रादमियों पर बड़ा प्रमाव पड़ेगा जो कि ग़रीबी होर मज़ूरी मे रहते हैं，जो गन्दी बस्तियों मॅं रहते हैं। हमारे क्षेता में रहने के मकानों की समस्या बहृत उषंकर है । पक उमाना था कि जब घ्रादमी हलने के मकानों की परखाह नहों करता चा， भपनी देह की परवाह़ नहीं करता था पोर योषता था कि यह़ देहा तथा यहा संसार नझवर है 1
＂रहिये तेमो जगह चल कर ，जहां न कोई हो ह्मसबुन कोई न हो，हमज्ञवां कोई न हो बए़ जय गर बोमार तो कोई न हो तीमारबकर कोर गर मर जाय तो नूहेंख्वाहां कोर्ह न हो ।＂

थाज गन्दी खस्तियों में रहृने कालों पर बह़ बेर बरितार्ष होती है ।

कबीर नें मी मनुष्य के ரेमे जीवन को सेकर कहा है
＇हाँ में लोटा，बमल में मोटा，बारों दिशा जानोरी में भाबिर यह तन बाक मिलेगा，कहा फिरत मगलरी में
कहतात कबीर सुगो भई माबो，साहव मिले सबूरी में।＂

दूसे कहा जाता च－－＂बंराप्य ही सुलं，＂लेकिन पाज की सम्यता र्रोर भाज के बमाने में घादमी षर में ही सुस चाहता है
 घग़ां इल केतते हैं कि द्वमारे देश में दरिद्रता

हीर सेकह़ों सास पह⿸户口卄 दरिद्रवा के विप्य में बमारे बें ने कहा षा－
 चदा रमस्ब दुर्छणो तेन गच्त्र परस्तरम् ॥

इसका घषं वहु कि＂वह्ट जो समुक्र में सकड़ी का टूक़़ा बह रहा है，उसका कोई स्वामी नहीं है। है बदसूरत ग़रीबी，तू उस पर बैठ कर सात समुद्र वार चली जा ।＂ हमारे कई मेम्बर साहबान विदेशों में जाते हैं मौर बहां भाकर वहां का नक्षा बयान करते हैं। मैंने तो वह्ह सब कुष्ब महीं देखा，लेकिन में वह्ट जानता हूं कि किसी समय हमारे यहां मी तैभब था，कल्याण था，सुख था，सौन्दर्य था 1 थाज सारा सुख बैन विदेशों में नजर माता है प्रोर यहां पर दुख श्रोर दरिद्रता के मारे लोग गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं। इस रिपोर्ट में जो बाते कही गई हैं，जो सुकाव दिये गये हैं वे ठीक हैं，लेकिन श्रावशयकता इस बात की है कि उन पर भमल किया जाय । हमें हस बात की भारी प्रसम्रता है कि हमारे जनप्रिय प्रषान मंनी महोदय का ध्यान इस प्रोर गया है। हमारे बापू जी स्वयं उन बस्तियों में हमारे बीच में रहे। मं यह निवेदन करना चाहता हू कि सरकार का घ्यान सिफ खरे नगरों की मोर ही नहीं जाना चाहिये। उसको रूसरे छस प्रकार के गन्दे स्थानों की वजा सुधारने की तरफ़ भी तवज्जह देनी चाहिये । पटना एक बड़ा नगर है，लेकिन उसकी गन्दी बस्तियों，गन्दे ठोमखानों म्रोर भंगी टोलियों के भयंकर जीवन को देख कर शरीर में सिह्－ रन होती है । भगर श्राप पूरे देश के नक्षे को सामने रख कर चलते हैं，तो उसके म्रनु－ सार ही काम करने की जहलरत है। यह बातसाफ़हैंकि दिल्ली मोर कलकसे घोर दूसरे बड़े नगरों की गन्दी बहस्तियों में लोगों को रंजाना की सहूलियत की चीजें भी उप－ लवष नहीं हैं। बहां रोषनी नहीं है थोर फोने का पानी भी नहीं हैं। बहां मैं रहता हं बहां भी चाणक्यपुरी की गन्दी बस्ती में
[内ो बाल्मीकी]
बहुत कम पानी मिसता है । एक दो गाड़ियां गई बिस्सी म्यूनिसिपस कमेटी को जाती हैं। बहां के लिये छ्छ: पानी की टूंटियां मंजूर हुई थी, लेकिन सिफ़ तीन लग पाई हैं, बिनमें से बहुत घोड़ा योड़ा पानी टपकता है। रास्ता एवा सफ़ाई ब नाली व टहियों का भी प्रयन्ष नहीं है।

इस रिपोर्ट में श्रापने सुस्लाया है कि--
"Long-term plans must have as their objective the complete eradication of slums, but steps should be taken now to provide, with comparative lesser finance, the immediate minimum facilities and amenities like a sufficient number of sanitary latrines, proper drainage, uncontaminated water supply, moderately good approach roads. paved streets and proper lighting."

किन्तु यह सब घ्यान दिये बगेर होने बाला नहीं । यह ठोक है कि छस भयंकर समस्या की तरफ़ श्रापका ध्यान गया है, लेकिन कठिनाई यह़ है कि कोई भी बात पूरी नहीं होती है। हमारा s्यान जाता है, हम विचार करते है क्षोर रिपोटं मी क्षाती है, जिसमें कई सुक्षाव दिये जाते हैं. लेकिन उन पर भमल नहीं होता है ।

मं बह्र भी बताना चाहता हूं कि हउारों प्रादमी देहात से जाहरों की तरफ़ रोजगार को तलाका में घाते हैं। वे लोग इन बस्तियों में रहते हैं घोर उनको कोई रोज्ञगार भी नहीं मिलता है। इस रिपोटं में यह सुक्षाया गया है कि उन लोगों को समुचित प्रकार मे वहीं पर या दूसरी जगह बसाया जायेगा घोर उनको छोटे छोटे उद्योग घंघों में रोज़गार देने की म्यवस्था की जायेगी। मैं इस सजेस्थन का स्वागत करता हूं ।

जब मैं जेल में था, तो मैंने द० की० साइमन द्वरा मिकित पुस्तक "हाउ ट. एबलिख

स्लम्ब" पढ़ी यी। उसमें स्लोे सक्त से ग्यावा दोष मोबर-काउंतिं का बताया है । हूल
 जो सुल-चैन प्ररेर वैभक घण्ले बरों में होना चाहिये, वह वहां की शोंपड़ियों में नहीं मिलता है। में वैप्पलबसंश्रिता के दो यंश मापके सामने रसना चाहता हुं, जिनमें बताया गया है कि प्राचीन काल में कितने सुन्दर घोर सुस-वेमवपूणं मकान होते थे । वह़ला मंश्र यह है-

सूनृतावन्तः सुभगा दराबन्तो हसामूदा: । श्रक्षुध्या भतृष्पासो गृह्रा मास्मद विभीतन ।। धर्यात् "जिन घरों के निवामी भापस में मषुर घोर सम्य सम्भाषण करते हैं, अहां सोभाग्य रहता है, प्रीति-भोज होता है, अह्रां सब हैंसी-स्युरी से रहते हैं घौर जहां न कोई भूखा है, न प्यासा, वहां कहीं से मय का संचार न हो।"

में जानता हूं कि गन्दी र्सस्तयों में जितने घर हैं, उन सब में दुस घ्रोर भय मरा पढ़ा है । रिपोटं में हस सम्बल्ष में उनके जीवन को सुसमय करने के हेतु जो मुभाव दिये गये हैं, उनकी में पूरि पूरि प्रशंसा करता हूं

दूसरा मंत्र यह है —
उपहूता भूरिषना: ससायः स्वादुसन्मूव: । भरिष्टा: सर्वपूरूषा गृहा नःसन्तु सवंदा ।।

अर्थात् "रचुर धन बाले मित्र घन घरों में घाते हैं घोर हंसीसुपी हमारे साष स्वादिष्ट भोजन में सम्मिलित होते हैं । हमारे गृहों, तुम्हारे भ्रन्दर रहने कासे सागे प्राणी नीरोग थौर पष्षीण रहें, उनका किसी प्रकार का ह्हास न हो ।" सेकिन हल गम्दी बस्तियों के सस षरों में भभाष है, ह्रास है। उसका जो इलाज कापने सुमाय है, उसका मंं स्वागत करता हूं। केकिन कमस के बिमा

यह सब मुसाव कधूरा है । 1 ई० डी० साइमन ने घपनी किताव्व में जो सुसाव दिये हैं, उनकी भोर मैं भावका ध्यान भाकृष्ट करना बाहुता हूं। उसने सुमाया है कि जहां पर गन्दी बस्तियां हैं, वहीं पर उन लोगों को बसाया आय । उन को बहां मे उसाड़ा न जाय 1 भ्रगर वे लोग जयादा है, तो थोड़े लोगों को बसा दिया जाय भौर बाकियों को बहां से हटाया आय। उनको जो मकान रहने के लिये दिये जायें, उनके किराये कम हों। उन लोगों को चित्द्रन्ज्ञ प्लाउंस दिया जाय। हुमारे मंत्री महोदय टंक्स की बात करते हैं। धगर उन लोगों को दो रुपये फी बच्चे के हिसाय से दिया जाय, तो इस तग्रा उनकी एडीणनल मदद हों सकती है।
fरपोर्ट मे जो रिकमेंडेशन्म दी गई है, उनकी तरफ़ में प्रापका ध्यान दिलाना चाहता हैं । पहली रीकमेंडेरान पह है-
"Slum Clearance should be viewed as a part of the problem of urban development and all activities relating to social welfare, including the provision of fruitful employment, should be integrated to bring about the development of the depressed and slum areas."

दस सम्बन्ध में मे यह कहना चाहता हूं कि स्लम लीयेयेंस स्कीम की भाप डेवेलपमेंट एकीम, प्राजेक्ट स्कीम, प्लार्निग घ्रोर टाउन प्लर्लनिग के साथ न मिला कर केवल उसी तरफ ध्यान दें। क्रापका ध्यान पच्खी ओर बड़ी योजनाभों की तरफ़ ज्यादा है। भापको केवल इस तरफ़ ष्यान देना चाहिये । तभी कुष हो सकेगा ।

## भापकी तीसरी रीकमेंडेशन यह है-

"To start off with, the worst slum areas in the six cities of Calcutta, Bombay, Madras, Delhi, Kampur and Ahmedabad may be taken up for treatment."

मैं यह कहना धाहता हू कि पटना की हालत मिहायक्त नारुक है। घन जमहों पर तो

सराबी है ही, लेकिन पटना की तरफ़ भी घ्यान देना चहिये।

छ्छठी तियमेंडेशन में कहा गया है-
"In order to make more effec. tive the Ministry of Works, Housing and Supply's SlumClearance Scheme, which has for its objective, the eradication of the slums, it will be necessary to:-
(i) provide an increased finencial allocation for slum clearance, especially for the cities of Bombay, Calcutta, Madras Delhi, Kanpur and Ahmedabad;
(ii) find the entire subsidy envisaged under the Scheme from the Centre's own financial resources;
(iii) set up medium, small scale and cottage industries in order to provide the slumdwellers who have to be moved away to distant sites, means of employment in the new neighbourhoods; and
(iv) acquire land in bulk on the payment of reasonable compensation and to develop it for use in the housing and slum-clearance programme.

इन सुझावों पर यदि ममल किषा गया तो गन्दी बस्तियों के जीवन में पामूल परिबर्तन होगा पोर उसमें नवजीवन भायेगा । इस योजना के सम्बन्ष में प्रधिक घ्ययय हो। यह बहुत जरही है कि भाप बुद वैसा लर्ष करें। इससे भी जरूटी यह है कि लोगों को छोटे छोटे ज़ीन के टुकड़े दिये जायें । मोर उस कीमत पर दिये जायें जिस कीमत्त पर कि ये ग़रीब लोग खरीद सकें। में भापसे तथा हार्जसंग मिनिस्टर से भी कहना बाहता हूं कि ज्राप उनको जमीन के छोटे छोटे टुकरे सें। एस तरह से ओो यह जिम्मेदारी है

## [षी बासमीकी]

वह सोलह पाने भापकी हैं। उनके सिये कर्ज मी वें। या ग़रीबों व हरिजनों को मकान बना कर वे ।

में उम्मीद करता हूं कि जो रिकोमे 亏ेशांस की गई है, उनकी मोर भाप विशेष ध्यान हैंगे और उतको भमल में लाने की चेष्टा करेंगे। यदि भापने ऐसा किया तो इन गन्दी बस्तियों का भ्रवइय सुषार होगा मौर जो गन्दा स्वस्प उनका भ्राज हमें नज़र भाता है, बह नज़र नहीं भायेगा भौर वहां के रहने वाले लेगों को एक स्वर्ग का जीवन, एक मानवता का जीवन, एक ऐेसा जीवन जिसमें उन्हें भुख घ्रोर चंन मिल सके, प्राप्त होगा ।

सी स० म० बनर्ती (कानपुर) : उपाष्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो में घ्रपने हर-दिल-प्रज़ीज प्रधान मंची जी को धन्यवाद देना चाहता हुं कि पाखिर उन्होंने इस कमेटी को जन्म दिया । इसके साथ ही साथ में इस कमेटी के मेम्बरान को भी घन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ भ्रपनी रियोटें तैयार की प्रोर श्रपनी सिफारिशों को सरकार के साभने रखा । भ्राज कम से कम यह तो साबित होता है कि सरकार इन गन्दी बस्तियों के मुधार की भ्रोर काफी घ्यान दे रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मं कानपुग का निवासी हैं मौर मुमे ह्रस संसद् में लाने की जिम्मेदारी $\varepsilon \circ$ प्रतिशत वहां की जनता की
 कानपुर गये पोर वहां की गन्दी बस्तियों को देखने के लिये गये-प्राभ तोर मे उनको मौका नहीं मिलता है कि वे उन बस्तियों को देबने जायें-लेकिन कुछ लोगों के कहने पर, इनके घ्रसरार करने पर वहां गये-तो मेरा सयाल है कि इनको देख कर वह भउ़क उठे मौर गुस्से में भर कर, गम्भीर घावाष में उन्होंने कहा कि हल

बस्तियों में एनने बाले लोग छन बस्तियों को जला क्यों नहीं देते । बस्तियां जला देने के फिर बस्तिया उनको मिलेगी या नहीं, यह उनको मालुय नहीं था। लेकिन इस गुस्से का एक कायदा हुभा। जब लोगों ने प्रषान मंधी जी के दिल प्रौर आ्वांसों में भ्रांसू देसे तो छसका नतीजा यहु हुप्रा कि उत्तर प्रदेश की सरकार चेती श्रोर उसने कुछ मकान बनबानें का फैसला किया। इस फेसले के लिये में उत्तर पदेश की सरकार को भी धन्यदाः देना चाहता हूं । उसने तीन हजार के करीब मकान कानपुर शहर में बनवाये हैं-

घी बी० घं० शर्मा (गुरदासपुर) : फूड के बारे में भी ?

श्री स० म० बनर्जी : उसके बारे में फिर सही।

ये मकान जो वहां की सरकार ने बनवाये, ये इंडस्ट्र्यल हाउँसग स्कीम के मातहत बनवाये, स्लम क्लीयरेंस स्कीम के मातहत नहीं।

उसके बाद भ्रभी जब भारत सेवक समाज के जलसे में प्रधान मंती जी बहां गये तो बापू पुखा में जहां पर श्रायद सब से ज्यदा कवार्टर बने हैं, वहां के निवासियों ने सोचा कि प्रधान मंत्री जी के दर्शन भी कर लिये जायें घ्रौर साथ ही उनके सामने कुछ तकलीफात भी रख दी जायें। उपाध्यक्ष महोदय, सलम क्लीयरेंस स्कीम के बारे मे जो रिपोर्ट आ्राई है, उसमें यह भी कहा गया है कि बन रूम टेनेमेंट यानी एक कमरा वाने मकान, जिसमें एक किचन है, सहृन है उन लोगों को सबसिडाइज्ड किराये पर दिया ज़ाता है प्रोर उनसे उसका ?२ रपये र०० नयें पंसे थार्ज किया जाता है। कानपुर में लोग $? \circ$ रुपये किराषा หौर तफरीवन तीन रुपये विजली दल्यादि के थार्जस के स्व में देते हैं। लेकिम भाज भी वहां पर ?
 वे बाइते हैं कि बे हन बस्तियों में रहें, वे क्रपने अाल बज्सों को उन गन्दी बस्तियों में रहलन नहीं थालते जहां बे मब रह रहें हैं, बे थाहते है कि उन्हें ताजी हवा मिले भौर सूर्यं के बर्रोन करने को भी मिलें, लेकिन के जा क्यों नहीं रदे हैं ? इसका कारण गहह है कि इन मकानों का किराया द्रना ज्यादा है कि वे दे नहीं पाते हैं। बार बार जाहे बह सोलहवीं लेबर कान्फेंस हो, चाहे मंत्री जी के साल्य बातचीत हो श्रोर चाहे प्रधान मंती जी से बातचीत का मुझ्ये मौका मिला हो, मेंने कोणिश की है इस चीज़ को रखने की कि में लोग हन बस्तियों में जा नहीं सक रहे हैं क्योंकि किराया श्रधिक है ।

कानपुर शाहर में प्राप जानते है कि मिलें एक के बाद एक बन्द होती जा रही हैं घोर इस बन्दी के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हें लेकिन हमारी सरकार देखती चली जा रही है । ऐसी सूरत में जब उनकी भामदनी कम हो, तो वे लोग $Q \circ$ रुपये या ?२ रुपये या $९ ३$ रुपये मकान किराये के तौर पर कैसे खर्स कर सकते है ।

प्रापने स्टेट्समैन में एक भाटिकल पढ़ा होगा जिसमें लिखा था
"Radios and sofa settees in labour colonies"
वाकई मैं क्या इन बस्तियों में रहने वाले मष्टूर भाई जो उन छलाकों में गये है धर्गथक हृष्टि से इतने ध्रमीर हो गये हैं या उनकी परहेंजग केपेसिटी हतनी बढ़ गई है कि उसकी बस्तियों में रेखियो इस्यादि तक लग गये हैं या उन्होंने भपने मकानों में लगा लिये हैं ? घ्रसलियत यद्ह है कि स्लम्स को क्लीयर करने के बाद जो मकान बन रहे हैं उनमें ये लोग जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास देने के लिये इतना दैसा नहीं है। किर घन मकानात में कौन लोग रहते हैं ? मिहिल क्लास्तिस भौर पपर-मिठिल कलासिस के लोग जो कि शह्रों में ज्यादा किराया नहीं वे पाते हैं दूमें रहते

हैं। हाहरों में उनको $x 0-\xi \circ$ रुया किराया देता पड़ता है थोर यहां पर बे मखदूरों के नाम से भाकर रहने लग गये हैं। क्गर आाप संसख सें तो भापको पता चलेगा कि उसमें प० प्रतिषात भी मजदूर नहीं हैं।

भ्राप कहते हैं कि भगर सबसिडी न हो तो उनका किराया $\gamma$ ६ रुपये के करीय होगा। मेंने देखा है कि एक कमरा है प्रोर उसमें पूरी फंमिली नहीं रह पाती हैं भ्रगर भ्राप फंमिली वर्ड को घ्रंमेजों की दी हुई डेंफिनिशन के मुकाष्विक न लें तब । अंप्रेज्रों की डेफिनिशन के मुताष्ाषक फमिली में वाइफ प्रंर लेजिििमेट चिल्डर्न ही आ्राते हैं । लेकिन हमारे यहां बद्धकस्मती से ज्वाइंट फंमिली सिस्टम है। उसमें माता भी भाती है, विता भी प्राते हैं, भाई भी घ्राता है, कंवारी बहन भी घ्राती है घोर बेवा बह़न भी। इन सब को उन लोगों को भ्रपने पास रखना पड़ता है। ग्राज के महंगाई के जमाने में एक श्रादमी जो कि ६०-७० रुपये माहवार कमाता है किस तरह से $१ ३-१ \gamma$ रुपये बतोर किराया दे सकता है। किराया भ्रदा करके उसके पास केवल $\gamma \circ$ के करीब रुपथा बच रहते हैं फोर किस तरह से वह इतने थोड़े षपयों में प्रपना तथा भपने बाल बच्चों का गुज़र बसर कर सकता है। उसकी भाज ध्रामदनी भी कम हो गई है। ऐसी सूरत में क्या वह पच्छे मकान में ठहरने के लिये लालायित होगा या कि प्रपना तथा भ्रपने बच्चों का पेट भरने को तथा उनको तालीम दिलाने की कोशिश करेगा । यह एक बहुत बड़ा सवाल है ।

जो भी इमिएियेट प्राबलमम्स हैं तथा उनको हल करने के तिये प्रापने जितनी भी शारटं टर्म पालिसीज़ बनाई हैं, में उनका स्वागत करता हूं। कानपुर शहर में एक मास्टर प्लान है। इस रिपोई में कहा गया है कि उन हाहरों में जहां मास्टर प्लान हैं, वहां हम कोरिशा कर सकते हैं कि लांग टर्मं बेषिस पर उनके लिये जो कुछ भी कर सकलो हैं कनें। फानपुर शाहुर की किस्मत ऐसी

## [धी स० म० बनर्जा]

अव्यम्ये की किस्मत है कि बहां पर वस साल के म्पूनिसिपेलिटी के युनाव नहीं हुये हैं। वहां पर एक प्रशासक महोदय है। वह डिकेलपमेंट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर भी है। जब मी विवेलपमेंट बोर्ठ की मीटिंग होती है तो एक ही बात बह कहते हैं। वह कहते हैं कि कानपुर के मास्टर प्लान को हम कामयाब कर सकते हैं भगर सेंटर हमें कुछ एड दे। जब उनसे एड के बारे में पूर्ठा जाता है कि एड कितनी मिलती है तो वह फिगर देने से छू्कार कर देते है। कानपुर में कई गन्दी बस्तियां हैं जिनका मुधार होना है । जो रुपया श्राप गन्दी बस्तियों को देने जा रहे है उसमें क्या कानपुर का नाम भी है या दूसरी जगहों के नाम ही हैं, यह में जानना चाहूंगा । इन बस्तियों में खास तोर पर बापू पुरवा, जूही इत्यादि के नाम उल्लेखर्वीय है । भ्रगर भाप इनको देखें तो श्रापकों श्रफसोस हुये बिना नहीं रहेगा ।

It excites horror rather than beauty.
मुमे याद है कि एक बार वहां हड़ताल चल रही थी । वहां के ए० डी० एम० साहव ने मुके कहा कि बनर्जी साहब भ्राप कम्यूनिस्ट हैं थौर लोगों को मड़काते हैं, उनको बरगलाते हैं । उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट लोग बहुत बुरे हैं, कम्युनिज्म दुरा है । मेंने उनसे कहा भाप मेरे साय चर्ले घौर में भ्रापको इन लोगों की हालत दिखा सकता हूं। वह मेरे साथ गये। जब उन्होंने देखा कि एक स्लम के एक छोट से मकान में किसी के माता पिता, दो बच्चे, उसकी बीवी घोर सुषर एक साथ लेटे हुर्ये है तो मैंने उनसे कहा कि प्राप इनसे पूर्से कि कम्युनिज्म सराब है या नहीं घोर इनको समातार्ये कि यह खराब है मौर भ्रगर भ्रापने ऐसा किया तो ये कह देंगे कि इस बस्ती से घराब नहीं है । ऐसी बस्तियों में जहां एे सी 工ूरी हालत होती है हमेशा ही कालरा, ीस्ट्रो-एनढ़ाइटिस इत्यादि दीमारियां घर

किये रहती है। इस बास्तो इनकी जोर श्रापका जल्दी से जल्दी घ्यान आला काएिय।

भाप स्लम क्लोयरेंस स्कीम के मातहत जब कोई एसी स्कीम घनाते हैं जिसमें बस्ती को उखा़ कर उनके रहने के लिये वहां घष्बा मकान बनाते हैं तो मैं उसका स्वागत किय बिना नहीं रह सकता हूं। एक सिफारिश मॅं भापने कहा है कि जहां से बस्तो उखाड़ी जाय, कम से कम उनको बहां पर ही जगह दी जाय। सेकिन यह हो नहीं रहा हैं। लोगों की बस्ती उजाड़ तो दी जाती है लेकिन उसके बाद हतना अ्रधिक चार्ज करके जमोन दी जा रही है कि वह् लोग उसको खरोद नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि हम बैटरमेंट चारजिए ले कर दे रहे हैं। प्रगर भाप कानपुर के स्लम्स को देखें जिनको देख कर प्रणन मंत्रो जी ने कहा था कि इनको जला दिया जाना चहिये तो भ्रापको पता चलेगा कि व इतने भनहाइजीनिक हैं, इस तरह से वहां तालाब बने हुप है मौर उनमें गन्दा पानी जमा हो गया है कि पता नहीं वहां के रहने काले लोग किस तरह से क्षपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। चुनाव के दिनों में मुझे एक खोटी सी बस्ती में जाने का मोका मिला यौर वहां पर मेंन गिरते हुय मकान, सिसकते हुय, तरसते हुय घोर बिलबिलाते हुय बन्वों को देखा । जब लोगों की इतनी बुरी हालत है तो वह हतना किराया किस तरह से दे सकते हैं । इस वास्ते जहलरत इस बात को है कि किराय को कम किया जाय । जो रिपोर्टे है इसका तो में स्वागत करता हूं लेकिन इस घोर मी भवश्य घ्रापका ध्यान आना चाहिये ।

हितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में भगर हन बरिष्टयों के रहने बालों को भ्राप कहुंगे कि बहार भाने वाली है घौर तुम हंतिजार करो तो बे कह उठेंन :गलत यकीन न करेंगे बहार का हुम सोण हमें बत्रस है कहां तक बह्डार भाई है ।

समिमती च्राण मेर्दा (उम्मू तथा काइमीर) : उपाष्पष्ष महोदय, गन्दी बस्तियों की तरफ़ सरकार जो घ्यान दे रही है, यह बहुत बड़ी बात है । ध्राशा है इससे जनता का कुष्ब भला हागगा। उत्र जनता को जो साखों की लादाद में मनुष्य का जन्म लेते हुषे मी जानवरों की तरह जीवन बिता रही है । सारे देश में जिनकी गिनती प्राज भी लासों में है, उनको इससे भाराम मिलेगा । श्रीमाने, एक स्यान की बात नहीं हैं, सारे देश में गन्दी बस्तिर्यों की बीमारी फंनी हुई है परन्तु बड़े शहर्रों मे ज्यादा नजर क्षानी है क्योंकि कुछ जनता तो बहुन हो उच्च दर्जे पर श्रपना जीवन बिता रही है ध्रोर कुछ्क बहुत ही नीने, जिसकी तस्चोर मे सदन के मामने नहीं रख सकतो न मेरे पाम शब्द है कि में उसके लिये कुछ कहूं । इम बात को सोच कर मेरा सिर भुक जाता है कि श्रमी तक भी इन गन्दो बस्तियों का खातमा नही हो सका। यह देश के लिय कलंक है। स्वतंश्र तथा महान देश के नार्गरिक होते हुपे भो ग्राज लाखों लोगों को जो दिन रात ममह्नत करते हैं, जानवरों को तरह से श्रपने दिन काटने पड़ रहे हैं। वह लंग जो कड़ो मेहनत करते है, म्राज उन्हों के बन्चे स्वक्ता ह्वा के लियं तरसते है। कोचड़ म्रीर दुर्गंच्ध में वे ऊपना जावन बिता रहे है । हम उनमे क्या भाशा कर सकते हैं ? कंसे उनको शिक्षा का प्रबन्ब होता होगा घोर कहां तक उन की तन्दुकृत्रो कायम रहेगी ।

सरकार के लिये भी इतने बड़े बड़े काम जल्दी करने मुरिकल हैं । परन्तु जो ध्यान भापने दिया है पह एक बड़ो बात है। कलकता को हो सोजिये जहां लगभग ह लाख लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं । कितनी बड़ी संख्षा है। दिल्ली, बम्बई, मत्रास, कलकत्ता, श्रहमदाबाद में गंबी बस्तियां की सफाई की थोर सरकार ध्यान दे रही है। में तो कहूंगी कि दोर शहरों में भी थोड़ा बहुत कुष्ट करने का सरकार को कदम उठाना थाहिये ।

लोगों को मी सिसाना पड़ेगा कि वह् भी कुष्क सफाई से रहें। वे होग हस तरफ ज्यादा घ्यान नहीं देते हैं। देखने में तो के छोटी छोटी गल्तियां होती हैं परन्तु वे बहुत खतरनाक होती हैं। इसके लिये भी कुष्ब सोचना चाहिये।

जहां कहीं सरकार इन गन्दी बस्तियों को हटाना चाहती है वहां उसे ध्यान रसना चाहिये कि उन लोगों की जो कठिनाइयां हों वे दूर हों । क्षें साफ सुयरे मकान बना दिये जायें जहां सब श्रासानियां मिलें, शुन्त जल मिले, रोशनी, श्रच्छे रास्ते प्रादि का प्रबन्ध हों। उनके लिये छोटे छोटे उद्योगों की ज़रूरत है। श्रगर उनके लिये उद्योग नहीं होंगे तो श्राप भी इस चीज को जानते हैं कि हम उनको उन जगहों पर नहीं रख सकेंगे । चाहे उनको कितने ही श्रन्छे मकान दें, चाहे कितने तरह की सुविधाये दें, लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो उनका सफाई की नरफ बहुत कम घ्यान जायेगा। यह़ सब बातें सरकार को म्रपने घ्यान में रखनी चाहियें। कुछ भ्रर्सा हुध्रा मुझे विनय नगर में जाने का मोका मिला वहां पर मैंने उनको ओंर्पड़यां देखीं । में तो उनको झोर्पड़यां भी नहीं कहंगी क्योंकि झोपड़ी फिर भी कुछ्छ बड़ी होती है। वह तो ऐसी थी कि जिनमें बीच में मुरिकल से एक चारपाई रह सकतां थी। बहां पर तो सड़े होने का भी स्थान नहीं था, जिसमें एक पूरा परिवार रहता था । जो लोग वहां रहते हैं उन्होंने ही दिली की बड़ी बड़ी भालीशान इमारतें भपनी मेहनत से खड़ी की हैं। एक तरफ तो द्नोंपड़ियां हैं दूसरी तरफ विनय नगर के माफ सुधरे फ्लेट्स हैं। बीच में सिफे सड़क है । भामने सामने यह दोनों कीज़ें मुकाबले में हैं जो कि दिल में एक दर्द पैदा करती है 1 ध्रौर उन आंपड़ियों में मी उनको चैन से रहना नसीब नहीं होता है। भक्टर बे चर रात रत में गिरा दिये जाते है। भौर रात-रात में ही वह बेषारे मेइन्न करके फिर
[धिमती ये मेलता]
वीषार सड़ी कर लेते हैं। वह्टा उनभी बर्वताम हालत है। जब तक उनके रहने का कोई संताग न ही तब तक उनके मकान न गिराये जालें। भ्राशिर बह मी तो बहां के नार्णरक है। उनका ठिकाना करना भी मरकार का काम है । इस महान देश के नार्गरिकों के लिये ऐसी कठिनाइयां नहीं होनी चाहियें । इसमें शाक नहीं कि सरकार को उनकी पूरी फिक है औौर वह समाजवादी व्यवस्था करने में लगी है, परन्त्रु उनकी भी कटिनाइयां हैं ।

लगभग दो मास हुये में भिलाई घ्रादि स्टील प्लांट देबने गयी । मुझे रुरकेला में सिटी प्लर्गनग देख कर बहुत ही प्रसम्नता हुई कि तरकार ने वहां चोथे दर्जे के कर्मपारियों के लिये बहुत ही भछ्छो मकान बनाये हैं, दो दो कमरे हैं, कोटंयार्ड है, किचेन है, घौर हर तरह की श्रासानियां हैं। में तो यद् देन्ल कर बहुत बुरा हुई कि सरकार ने उनके लिये इतना कुछ किया है । मुझे भाशा है कि सरकार प्रब पूरी तरह मे उनकी देख भाल करेगी घोर जो गन्दी बस्ती में रहने की कहानी है उस पर भी घ्पान देगी। हीर उनके लिये दूर लरह सहूलियतें पहुंचायेगी। उन सबों की दिक्कतों को दूर करने का प्रबन्ध करेगी जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके पोर उनकी तरफ जनता की दिलचस्पी हो सके । रिपोर्ट मेंने पढ़ी, उसमें बहुत कुछ्ध लिय्या है, लेकिन क्या पता वहु कब तक होने जा रहा है। इसके लिये भी जल्दी होनी पाहिये, ताकि इस गन्दगी के कलंक को हम अल्दी दूर कर सकें।

## बस मुले इतना ही कहना था ।

बी पारे लाल घ्यास (उज्ंन) उपाप्यक्ष महोदय, बह स्सम कलीपरेंस का जो प्रबन है वहु सता उटिल है हीर जंषा माननीय सहस्प में बताया उसके सिमें बरों रुपया

काहिये। हे किन किर भी इस काम का करना उहुत्त प्रक्ष है। लेकिन किसे किसा जाय ? मेरा यह सुक्षाब है कि सन् १ह४? की जनगणना के घनुसार ? लरू से ज्यादा घाबादी के ज $\mathrm{v}^{\text {शाहर भारतवर्ष में हैं। ज्यादा ध्रच्छा }}$ हो कि एक स्लम किलिरस बोई नाम की संस्था कायम कर दी जाय । वह हन जय इाहरों के मुताल्लिक सवें करा कर गवर्नमेंट को सूचित करे । उसके बाद जिन शहाहों को सक्सिडी दिये बगेर स्लम क्लिभरेंस का काम चल सकता है उन्हें कर्ज के ह्प में प्राथमिकता दी जानी चाहिय । बहुत से ऐसे शहर है कि घ्रगर गवर्नमेंट तयार हो जाय तो वह कर्ज ले कर ही यह काम करना चाहते हं । बहुत सी व्यूनिसिपेलिटीज हैं जो कर्ज से ही स्लम क्लिम्ररेंस का काम करना चाहती है। बल्कि में तो कहुंगा कि जो $२ \frac{1}{}$ परसेंट सन्सिडी गवर्नमेंट देती है, साथ में स्टेट को भी देना होता है, उन शहरों की मोर पहले मरकार ध्यान न दे । कर्ज देन से ही बहुत स्लम क्लिक्रेंस दूर हो सकतः है । दूसरे जिन हाहरों में जमीन भासानी से मिल सकती है उनमें यह काम हो सकता है । दिल्ली है, वहां स्लम्स हैं, लेकिन जमीन मिले तो केंसे । दिल्ली में जमीन कहां मिल सकती है। तो जिन शहरों में स्लम्स हैं भोर वहां जमीन भी मिल सकती है, मकान थी बन सकते हैं, उनको पहुले प्रार्थमिकता दी जाय । म्राज उज्जैन जसे शहर की हालत यह है कि बहां स्लग्स मी हैं, पुराना शहर है, पुराने जमाने के, विक्रमादिएय के उमाने के घाहर में इस चीजि को कर के, स्सम्स किस्समर करके उसको डेवेलप किया जाय । बहां सजहूरों की संख्या काफी है । भगर क्याप पड़ोस में आर्ये तो एसा मालूम होता है कि गन्द्रयी का कोर मन्त ही नहीं हैं। एक मकान से दूसरे मकान की तरफ कोई नहीं जा सकता। गारायणपुरी, कण्णनुरी बगँच्ह के कारों घोर मैंन्ने सुद्ध का कर बेखा है एसी क्लाइं पर क्रार पहले छक काम को किया फलय तो भरतामी।

के स्कम किलमरेंस हो सकता हैं। घहारों के अस्बर जहां बरी़ बड़ी जनाें हैं, बहां गरीब दोर रहते हैं, जहां अमीन भी काफी मिल ाफकी है, बम्दे लम्बे मैदान हैं, ऐसे मुकामों को पद्बले लिया जाना बहििये ।

जहां मौर बढ़े जाहरों की तरफ घ्यान दिया गया है, मेरे राज्य में भी एक नाल मे ऊपर घाबादी वाले पांच घहर हैं । छंदोर, ग्वालियर, बसलपुर, उज्जंन मौर मोपाल । एब भोपाल राजधानी बना 1 एक नई राजषानी बनने से हजारों लाखों की तानाद में कमंबारी मृध्य प्रदेश जसी घड़ी स्टेट के वहां गये जो कि नये स्लम कायम कर रहे हैं। इसको दूर करने की तरफ घ्यान देना बाहिये। वहां की गवर्नमेंट सिर्फ यह चाहती है कि उसको कर्ज मिले । उनके कारकुनों पौर पफसरों को वहां बसने के लिये मकान चाहिये । लेकिन वह नहीं होता नतीजा यह होता है कि भ!पपाल में इतने लोग भा गयें हैं कि कहीं जमीन नहीं मिलती, मकान नहीं मिलता ओर किराये इतने ज्यादा हो नये कि गरीब भादमी का वहां रहना मुरिकल है । बहां की राज्य सरकार के पास कर्ते योजनार्ये हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मकान बन सकें लेकिन इसके लिये उनको कर्ज नहीं मिल सकता है । इसके वास्ते जहर गोर किया जाना चाहिये ।

इसी तरह से दूसरे शाहरों में जो छंडस्ट्रीज बमैरहह हैं, उनके मालिकों को मजदूर किया आना खाहिये कि या तो वे म्यूनिसिप्षिलटीज की एरियाज में उनसे उनको जमीन दिलावें या फिर बह बुद इसमें कुछ्य लागत लगा कर मषूटों के हित का लयाल करते हैये, उनके स्वाए्ट्य का बमाल करते हुये, सफाई का घ्यान रहते हूय, उनके लिय ठीक हंग से मकान बनार्षें। तमी यह स्लन्स किलमरेंस का काम हो सकता है नहीं तो दरर धहरहों की तरह
 उससे क्रें होंले यका नहीं है। ज्रार प्रापने

इसमें से २ करोक्ष रुपं इस समय दे ीी fिये दो उससे बरें सहतों में स्सम किलभरेंस नहीं होगा। भापको छोटे इहारों की तरफ ध्यान देता बाहिये मोर हर वर्ष जो छोटे काहर है, उनकी तरफ ध्पान देना काहिये। एसे दो ही चार शहर हर राज्य में हैं, जिनकी भाबादी १ जार्ब से मषिक है। इसलिये उन जगहों पर प्रापको स्लम किभरेंस का काम घुएल कर देना घाहिये तारक बहां के स्लम्स जल्बी दूर हों।

## इतना ही मुष्षे निबेदन करना है ।

The Minister of Law (Shri A. E . Sen): Mr. Deputy-Speaker, 1 welcome this debate if only for the fact that it focusses the attention of this House, and through this House, of the whole country, on a problem which vitally affects the life of our nation. It is not the physical discomfort of a slum life which worries me particularly so much, though a good deal of stress has been laid in portraying for us the physical infirmities of a slum life. They are, no doubt, there. It is the spiritual and mental degradation which a slum life causes which to me, appears to be a far greater source of worry for the future of our nation than anything else. I refuse to believe that a child can grow up into a vigorous, healthy and useful citizen if he is born and brought up within the surroundings of a slum life. It has been proved by the history of other countries; and our country ofters many examples of how decent citizens sulk to degraded life and how humanity is humbled when it is made to live in these surroundings.

After all, the physical life has its own impact on our mental and spiritual bearings. And it is nowhere more significant and more pronounced than in the slums. That is why we have endeavour to bring this to the forefront, namely, that the problem of slums is not merely a problem of houses, roads, lights or the sober
[Shri A. K. Sen]
physical comforts which we may like for ourselves; but, it is a problem of planting good life, planting decent life into areas with surroundings which make it impossible for decent life to thrive. And, it is that human approach which we want to stress not only in this House but for the whole country; and that the necessity for clearing slums or for improving slums is more for the purpose of building decent life in these areas than for bringing the physical comforts to those who are for the moment denied these. It is, therefore, that we have tried to prove that it is not merely by offering better houses and better roads that we shall achieve our objective but we shall also have to bring into those areas the elements which make for a better spiritual life. And, that is why we have stressed the element of community development in those areas, and we have conceived the entire problem of slum areas as really a part of the problem of urban development, urban development in the fullest sense of the term, development not only of the physical amenities which every citizen ought to enjoy in a free and democratic country but those amenities especially which will make him a better citizen which will allow him to realise his best self, which will make a man out of him so that the nation enjoys his life and his vigour and he gives his best to the nation.

Once it is accepted that the whole problem of slum is a problem of urban development, of building better life in the cities where slums have grown up, then, we are not so much bothered about the history or the causes which have led to the growth of the slums.

The hon. Member who moved the Motion, Shri Rajendra Singh accuses us of not going into the details about the conditions and causes which have led to the development of slums. We have mentioned that it is not necessary nor proper again to traverse ground which has already been covered by
other reports. We have in fact referred to other reports which have trultfully and elaborately analysed the causes which have led to the growth of slums. It may be of great hiatorical interest; it may be interesting as a piece of antiquity; but, it will not help us in approaching the problem for the purpose of solving it.

We are more concerned with the pragmatic approach, namely, how quickly and how much effectively we can remove this scar from our body politic so that never again shall we allow millions of our citizens to lead a doomed life, and never again shall we be reproached for not proceeding quickly and vigorously with the eradication of such a fell disease. It is only for that purpose that we have stressed more on the pragmatic side of the problem, namely, how best to tackle it in the short period and the long-term period, for as the hon. Members have themselves expressed, on the floor of this House today in the course of the debate, the complete eradication of these numerous cancerous growths which have taken their routes in every city would not be practically possible within the short period.

The financial implication is very significant. The hon. Member who moved the Motion had quoted the figures given by the Patel Committee, necessary for the complete eradication of the slums in all the cities and towns. It is no use trying to flatter ourselves in the belief that these large sums would be forthcoming in the near future. Keeping, however, the longterm objective in view-lest we might forget our duty to the nation and to our own people-we must formulate for ourselves short-term plans so that these areas may at least be made fit for human habitation and they may breed better citizens. Therefore, the physical surroundings have to be improved, if not by eradication, by other processes which will at least lay the foundations, as I said, for better
life in those areas. That is why the problem of slum improvement has been stressed by us in the report, as I conceive that it is only by pursuing the objective of slum improvement in the short period that we shall succeed in tackling the problem with any sizeable impression. Of course, we should never lose sight of the longterm objective of complete eradication of the slums and for fitting them into the master plans for every city.

As I said, it is not merely by offering these physical amenities that we shall improve the slum areas or the life in those areas. We have advocated the adoption of the concept of community development in the urban areas; and we conceive that for the purpose of building up healthy community life in these areas, a good and solid economic base has to be created.

It is true that in many cities the slum dwellers are possibly fruitfully employed though our survey, however, imperfect it may be, has shown that in cities like Calcutta the problem of unemployment is very acute in the slum areas and in other cities like Delhi the problem of under-employment is a very serious problem. Without providing an economic base, you cannot create healthy physical surroundings. You may build good houses and good roads. If people are either unemployed or under-employed, houses will not give them relief, roads will not provide them with any decent life. That is why we have tried to formulate an economic base for community life in the cities, which economic base is primarily provided by agriculture and other rural industries in the rural areas, and we have tried to link up this concept of creating an economic base along with the other projects which have been advocated for improving the slum areas.

For everything money is necessary, and the hon. Members can see from our report that even the original allocation had to be pruned with a view
to servicing the exigencies of the Plan. We have advocated additional allocations whether by way of diversion from other sources or by way of raising fresh revenue by additional taxation which would not impose steep incidence but would, at the same time, yield substantial revenue.

These are the suggestions made in the report. The basic ideas have been summarised at page 30 of our report. I venture to say that from what has been said in the course of the debate here today, I am convinced that our basic ideas have appealed to this House. Nothing has been said contrary to the basic ideas we have sought to formulate. We have said that slum clearance should be viewed as part of the problem of urban development and all activities relating to social welfare, including the provision of fruitful employment, should be integrated so as to bring about all-round development of the depressed and slum areas. The State Governments, the local authorities and the Central Government spend large sums of money on various services in each slum area, such as, on education, health and various other services. Yet, since they do not get integrated and focussed, their effect on the chosen areas do not appear to be very appreciable. That is why we have said that the resources of the local authorities, State Governments and the Central Government must be pooled and integrated within chosen areas so that maximum results may be obtained and those areas may bloom forth into new urban areas. That is our programme.

Shri Sinhasan Slngh (Gorakhpur): What are the difficulties in implementing these suggestions and what steps are you taking to get them integrated?

Shr A. K. Sen: That is outside the scope of this debate; possibly on a future occasion we shall have occasion to discuss it. We are now dealing with the recommendations. What diffculties there would be in the imple-mentation-that is a different matter

## [Shri A. K. 8en]

altorether. The next thing we have waid is that one Ministry in charge of urban community development at the Centre should be entrusted with the reaponsibility of co-ordinating and integrating the activities of other Ministries which, in one way or another, are already functioning and spending money on different activities connected with urban development including the work af local authorities and State Govermments. Then, we have said that this approach should be tried in the big cities first. It is true that small cities should not be forgotten. But the resources are limited and trials have to be initiated in chosen areas. That is why we have advocated this approach. It is not that we have ignored the small towns. They have been very much in our minds and once we succeed in the bigger cities, I have no doubt that, sur work will automatically extend to the smaller areas and will certainly succeed there as well. The next is the provision of the economic base by the oetting up of small and medium industries so that a stable economic base is created for the urban population without which good houses, good roads and good lights would be of no use whatsoever. We have also said that we should try, while implementing the slum clearance and improvement schemes, to localise the people living in the existing slum areas and settle them as near as possible to their original habitations. Even if any master plan for slum clearance is initiated to draw out the population from certain areas, it must be attended with the provision for cheap transport. We have also stressed the prevention of the further growth of slums by trying to spread out industries from the heavily concentrated areas by setting up-we have not used the term-satelitite townships or things of that sort. They would really provide a brake againit the fow of population streaming into the heavily coagented areas. An hoth. Member has raid that we have not thalt with the problem of the pre-
vention of further slums I think we have laid great stress on this problem in unmistakable termis. Firat of all, a master plan should be prepared into which all schemes for slum clearance must be integrated. Secandiy, suitable regulations have to be enforced so that the master plan may not be infringed....

Shri S. M. Banerjee: The hcn. Minisster has stated ab, ut the master plan. There is a master plan in Kanpur and 1 had mentioned that. May I know from the hon. Minister whether the Central Government will provide funds for the successful implementation of the master plan where there is one?

Mr. Depaty-Spcaker: The Central Government shall have a master plan for all these and they will be fitted into this.

Shri A. K. Sen: All plans must be adjusted to the available resources pooled together from the Centre, States and local authorities. The Centre cannot be the only source for providing resources. That is exactly the idea which we have tried to demolish. The primary responsibility for the improvement and clearance of slums rests on the State Governments. Let it be made quite clear that we do not want to impose ourselves in areas where the State ought to bear the primary responsibility and we feel that from Delhi we cannot run any slum clearance schemes in the other big cities. That is why the idee of community development in theme areas has been stressed so that the movement may spring from within those areas started by the authorities there. The Centre would certainly be willing to share the reaponsibility of guidance and aid in whatever form it in ponalble consistent with the other demands. It may be that in a particular city, a master plan has not been implemented fully but that doen not take awny from the argument that there should

# Report of Advisory Committee on slum clearance 

6372. 

be master plan and that it should be pursued and implemented.

These are the basic features of our report. I am happy to note that nothing has been said today to give me the impression that our basic ideas have not been accepted.... (Interruptions.)

An Hon. Member: Not the recommendation about additional resources.

Shri A. K. Sen: The means by which additional resources are to be raised may not be accepted but that is a different matter. We have thrown suggestions for the purpose of collecting additional resources for the implementation of the suggestions which we ventured to put into the report. I personally feel that we must persist vigorously, consistent with the resources available to us, with this work of slum clearance in the short period because that appears to be more practical and possibly easier to achieve than the long-term objective of complete eradication of all the slums in the cities. We can only do so if we integrate our various activities in the field of education, health, town planning, etc. by the local authorities, in the field of industries and other activities. It is only by the process of integration that we can create a sizable impression on the problem within the next few years. If the activities are diversified and not geared together and focussed on particular chosen areas, the total impression cannot be effective. That is exactly what we have endeavoured to indicate in our report.

Before I resume my seat. I once again express my gratitude to the hon. Members who have taken keen interest in this problem which is, as I have said, a matter of vital interest for the future of our nation and it is the duty not only on the Centre but also on the States-a duty which we owre to these citizens whom we have guaranteed equal rights and a duty of prowiding the minimum amenities of
civilised life-not only physical amenities but also other amenities to enable them to lead a better life, to produce better citizens who will employ themselves usefully for the service of the nation. I hope that the interest evinced by the House will never wane.

## 17 hrs.

Shri S. M. Banerjee: I want to know whether the report has been accepted. I do not know whether the report has been accepted by the Government in toto and if not whether a portion of the report will be accepted. The Minister of Law has not said anything about it. We do not know.

Mr. Deputy-Speaker: Does Shri Rajendra Singh want to say anything?

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehre) rose-

Shri Rajendra Singh: My hon. friendShri Banerjee has raised a very pertinent question. After the hon. Prime: Minister gives his reply, I would reply.

Shri Jawaharlal Nehru: Well, Sir, I want to be quite frank to the House. The report has not formally appeared. before the Government yet. The reason really is that we wanted it to be considered by the Planning Commissionfully first. Of course, there is no doubt that the Government is in favour of it. But it has to be examined in detail, and that is what the Planning Commission propose doing; and we asked them to do it and send up their comments. Then the Cabinet will consider it. But I can assure the House that broadly speaking, of course, it is accepted. But how to give effect to the details of it and all that remains to be seen.

Mr. Deputy-Speaker: The discussion is over. The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 O'clock.

17-02 hrs.
The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Theadoy, tive 16th September, 195


[^0]:    तो षरो पीषार का स्क षर जमाना करिए

