MESSAGES FROM RAJYA SABHA
Secretary: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha:-
(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 162 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Railway Passenger Fares (Repeal) Bill, 1961, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th March, 1961, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."
(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 162 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1961, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 17th March, 1961, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."
(iii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Industrial Employment (Standing Orders) Amendment Bill. 1960, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 14th December, 1960, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 18th March, 1961, with the following amendments:-

## Enacting Formulo

1. That at page 1, line 1. for the words "Eleventh Year" the words "Twelfth Year" be substituted.

## Clanse 1

2. That at page 1, Ime 4. for the figure "1960" the figure "1961" be substituted.
i am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

## INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) AMENDMENT BILL

Laid on the table as returned by Rajya Sabia with Amendments

Secretary: Sir, I lay on the Table of the House the Industrial Employment (Standing Orders) Amendment Bill, 1961 which has been returned by Rajya Sabha with amendments.

## 12:14 hrs

DEMANDS FOR GRANTS*-Contd.

## Ministry of Health

Mr. Speaker: The House will now take up discussion and voting on Demands Nos. 43 to 45 and 124 relating to the Ministry of Health. for which 4 hours have been allotted. 93 cut motions have been tabled to these De mands. Hon. Members desirous of moving cut motions may hand over at the Table within 15 minutes the numbers of the selected cut motions. I shall treat them as moved if the Members in whose names those cut motions stand are present in the House and the motions are otherwise in order. The time-:imit for speeches will, as usual, be 15 minutes for Members including movers of cut motions.

I do not propose reading this from time to time. These are general instructions. As soon as a demand is taken up, cut motions will be handed over. Also, 15 minutes is the timelimit for speeches generally, except in special cases where some more time may be granted. Yesterday a Socialist Member was very enxious to speak,

[^0]but I was not able to give time. I shall remember that and I shall try to dibtribute the time among all the groups.

Mr. Speaker: Motion moved:

Demand No. 43-Ministry of Healit
"That a sum not exceeding Rs. $15,29,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Ministry of Health'."

Demand No. 44- Medical and Public Health

Mr. Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $9,90,15,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Medical and Public Health'."

Demand No. 45-Miscellaneous Depertments and Expenditure under the Ministry of Healith

Mr. Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Re. $97,83,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of Miscellaneous Departments and Expenditure under the Ministry of Health'."

> Dzmand No. 124_Capttal outlay or thi Mintstry or Health

Mr. Speaker: Motion moved:
'That a sum not exceeding Rs. $11,50,15,000$ be granted to the 2207 (Ai) LSD-4.

President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Health'."

Shri Kodiyan (Quilon-ReservedSch. Castes): Mr. Speaker, Sir, at the very outset, I wish to refer to the inadequacy of the provision in the Third Plan for health. The original programmes chalked out by the Health Ministry envisaged an expenditure of Rs. 700 crores, but the Planning Commission has cut down these proposals and has allocated only Rs. $\mathbf{3 0 0}$ crores. In the First Five Year Plan, health pro gramme was allotted Rs. 5.9 per cent of the total outlay. In the Second Plan, the allocation for health was 5.7 per cent of the outlay. Now in the Third Plan, the allocation of Rs. 300 crores works out to just about 4.3 per cent of the total outlay. This is not only disappointing, but also most unsatisfactory.

The Planning Commission refers with some satisfaction to the lower incidence of disease, decrease in intant mortality, general decline in mortality rates and increase in the expectation of life. But can we frankly say that we have reached a stage of health where we can afford to give the health programmes a lower priority, as is obvious by the implication of dropping the percentage of the outlay from 8.7 to 4.3? The Planning Commission it self says in the draft outline that,

[^1][Shri Kodiyan]
But if greater emphasis is to be placed on preventive public health, then more funds will have to be provided for that purpose. A bigger effort at the preventive side of 'health programme will naturally require a greater turn-out of doctors and health personnel for ensuring the success of the programme.

Mr. Speaker: Occasionally he must look up to show that he is not reading. He will make a speech, not reâd.

Shri Kodiyan: I am not reading: A large precentage of our population do not get adequate quantity of protected water-supply. The number of hospitals and dispensaries are inadequate in the country. We are short of doctors and other medical personnel. We are in the midst of a battle against communicable diseases, and nobody can say that we are in sight of victory in the battle against the diseases. Our indigenous systems of medicine also require rapid improvement. All these and other aspects of health require a much bigger allocation for health programmes. The outlay on health is not an expenditure; it is an investment. All economic development is ultimately based on the human element. Therefore, we depend on the continued well-being of the persons engaged in the schemes of national endeavour in our country.

It will be a short-sighted policy if the provision for heglth programme is cut down in order to give more funds for some other sector. I do admit the fact that certain other vital sectors of our national economy need more funds, but as ...I have already pointed out, the success of our national Plans depends to a large extent on the welfare and well-being of the human elements: and therefore, an important place will have to be accorded to the health programme.

The Planning Commission has right1y pointed out that preventive aspect of health should be given sufficient
attention. But what has been provided in the Plan for that? There are two aspects in this question: One is our people must be supplied with adequate quantity of protective food and another aspect is supply of protected drinking-water. I shall later come to the question of supply of drinkingwater. The question of making available adequate quantity of * protective food for our people has been neglected in our country. I am sorry to say that in the matter of having a national policy of nutrition, the Health Ministry has failed. I should say nothing nothing has been done in this respect except appointing some committees and collecting data. Per capita income in the country has witnessed a modest increase since independence. It might be assumed that the higher incomes and an increase in life expectation may lead to better health. But on the contrary, available evidence suggests that there has been a deterioration in the nutritional standards over the span of a generation. Today the Indian diet is not merely inadequate, but it is seriously imbalanced. According to the Nutrition Advisory Committee, a balanced Indian diet requires a daily intake of 14 ounces of cereals and 34 ounces of non-cereal food, including ten ounces of milk. But the series of diet survey we have made reveal that the average daily intake in 1958 included as much as 16.59 ounces of cereals and 11.02 ounces of protective food including a mere 2.81 ounces of milk. These figures establish a total deficiency of 65 per cent in the national requirements of non-cereal food. But more disquieting is the fact that the daily calorific intake has actually declined between 1951 and 1957 from 103 to 93 and of fruits from 20 to 19 , while it has remained static with regard to vegetables, eggs and fish.

The effect of under-nourishment and imbalanced diet is that it leads to a variety of deficiency diseases, particularly in the southern and eastern regions of the country. Protein deficiency constitutes a major problem, especially among infants and school-aged
children. It is true that Government have appointed a committee, and we have some well-known and efficient nutrition experts. But, yet, I regret to say that we have no real integrated national policy on this subject, despite article 47 of the Constitution, which clearly provides that the State shall regerd the raising of level of nutrition as among its primary duties. This is a major lacuna in our planning. It is not merely a question of protecting the health of the people but it is a question of planning how to produce food. I do not for a moment say that it is the sole responsibility of the Health Ministry to have such a policy and to implement it. But the Health Ministry is responsible for this subject to a large extent. So, it is the duty of the Health Ministry to impress upon the Food and Agriculture Ministry and the Planning Commission to look into this question seriously and to evolve a national integrated policy on this question.

Coming to the drinking water sup-
ply, it has been admitted that the ultimate solution of many of our health problems in the east lies in the provision of safe drinking water. Cholema, dysentery and other gastro-enteric diseases can be fought successfully only if this problem of water supply is solved. It is estimated that we would require about Rs. 1,500 crores to make available to our people protected water both in the urban and village areas. In the Second Plan the provision for water supply was Rs. 73 crores. In the Third Plan the provision for water supply is only Rs. 80 crores. Considering the magnitude and the urgency of the problem, the provision that has been made for water supply is quite inadequate. The progress in regard to water supply schemes in the First and Second Plans has not been satisfactory. In answer to many questions in this very House, the hon. Health Minister has replied that shortage of pipes and other materials, public health engineers and other health perconnel are the obstacles standing in the
way of the speedy implementation of this scheme. I would request the hon. Minister to persuade the States to have water supply boards so that water supply schemes may be expedited as early as possible.

Now I come to a very important question that is today engaging the attention of all those who are concerned with the health problem of the people, and that is the shortage of medical personnel : in the rural areas. Every year this question is focussed in this House during the discussion on the demands of the Ministry of Health. An idea of the magnitude of this problem can be had from the experience of the Madhya Pradesh Government. Here I will only quote some figures. It has, at present, 200 posts of Assistant Surgeons (Gazetted) vacant, despite the fact that they have been repeatedly advertised since 1958 . in 1958, out of 458 epplicants, a majority did not turn up for interview. Almost all those appeared for interview, numbering about 210 , were selected. Of these, 31 resigned their jobs subsequently. In 1959, only 36 direct recruits were appointed to gazetted jobs. As regards non-gazetted jobs, in 1958, for 113 posts of assistant medical offlcers, only 4 candidates were available. In spite of extensive publicity made in 1959, only two applicants were received for the post of assistant medical officers, out of which only one joined.

The Mysore Government have reported that despite the fact having four medical colleges with an annual turn-over of 200 to 250 medical graduates, it will not be possible to staff the hospitals and dispensaries in the State during the Third Plan period. This is the position in many other States also.

The dearth of doctors and medical personnel is the main hurdle to our expanding the medical service to the villages. What is the real difficulty in sending doctors and other medical personnel to the villages? The doctors are reluctant to go to the villages because

## [Shri Kodiyan]

there is no suitable accommodation, no facilities for educating their children and so on. Therefore, some practical steps will have to be taken to give additional incentives to the doctors to go to the villages and serve the villagers in the rural areas.

Now there is a proposal to revive the licentiate medical course as a shorter course for meeting the requirements of the village areas. But this is a controversial question. A lot of objection has been raised against this proposal on the ground that it will lower the quality of medical education. I should say here that the vacuum now created by the anxiety to maintain quality of education and the inability to meet the urgent need of the rural areas should not be allowed to continue and Government should take some practical steps to meet the requirements.

Then, there should be an integrated health service so that the services of medical practitioners engaged under the various systems of medicine can be pooled together and made available to our countrymen, especially our village people. The Estimates Committee of Parliament have suggested this in one of their reports, and I am sorry to say that nothing has been done in this respect.

Now I come to another important point, and that is with regard to the rontiol of tuberculosis. In answer to Starred Question No. 603 on 6 th March 1961 the hon. Minister replied that the allocation for the control of tuberculosis in the First and Second Plans was of the order of Rs. 19.70 crores and only a little more than Rs. 6 crores have been spent so far. The shortfall in this respect is rather alarming. and the Health Ministry's publication "Swasth Hind" has given the figures of achievements in this respect. Against the target of establishing 180 clinies, 60 clinics were opened or upgraded. The reasons for the delay were that at some places the buildings were not ready, at others
where the buildings had been constructed, water supply and electric power were not available. Paucity of staff and shortage of foreign exchange were responsible for the late implementation of schemes. Then, against the Plan proposal to start 10 training and Demonstration Centres, only three have been opened in Madras, Hyderabad and Nagpur. Again, in the matter of starting rehabilitation work centres, only one at the Tuberculosis Sanatorium, Tambaram, has been established against the Second Plan target of eight.

If we look at the figures of expenditure, we can see that out of the total amount earmarked for the Central sector in the Third Plan of Rs. $99 \cdot 19$ crores, the total expenditure is expected to be only Rs. 80.24 crores. So, the shortfall in respect of purely Central schemes is too much. I would like to have an explanation from the hon. Minister as to why in the case of purely Central schemes this huge shortfall has arisen, because the Central schemes are purely the responsibility of the Health Ministry.

Coming to family planning, we find the actual expenditure was only Rs. 15.82 lakhs in the First Plan period, out of a total allotment of Rs. 65 lakhs. In the Second Plan, there is an allotment of Rs. 497 ber 1960 is expected to be of the order of Rs. 162.47 lakhs. It is proposed to release to the State Governments through lump sum advances a sum of Rs. 73 lakhs. Altogether, it will come to about Rs. $235 \cdot 47$ lakhs. Thus, the shortfall in the expenditure on family planning in the Second Plan period is Rs. $261 \cdot 53$ lakhs. 3,084 family planning centres are now working. Only $82 \cdot 42$ lakhs of people have been contacted . . .

Mr. Speaker: The hon. Member may have a lot to say, but I have already given him 18 minutes. The total time for this Ministry is only four hours and a number of hon. Members would like to speak. He should therefore conclude his speech.
 म्रष्यक्ष महोदय, $४$ घंटे बहुत कम हैं। देषा के स्वास्थ्य को मुरक्षित रसने के लिये $\gamma$ बंटे घपर्याप्त हैं घ्रोर इस का समय कुष्ब प्रषिक

## बढ़ाया जाय ।

An Hon. Member: Last year it was five hours.

Shri Kodiyan: I will conclude now.

Mr. Speaker: On another occasion he can speak.

The Minister of Health (Shr Karmarkar): If he passes on his points in writing, I shall try to meet them.

Shri Kodiyan: The last point I wish to refer to is the question of developing indigenous systems of medicine. Rs. 6 crores were allotted for it in the Second Plan, and now it if proposed to spend Rs. 8 crores for encouraging indigenous systems of medicine. In my opinion, the allotment made for this is quite inadequate. The hon. Minister in this very House has often stated that for the encouragement of indigenous systems of medicine, modern research will have to be provided and the protagonists of indigenous systems of medicine should come forward for having such research done into the indigenous systems of medicine. Now, I understand that a charitable Unani institution in Delhi has prepared a scheme-and I understand it has been submitted to the hon. Minister alsoto start an Institute of the History of Medicine at Tughlakabad, thirteen miles from here, and I understand that they are going to spend about Rs. 2 crores on this Institute. Their intention is to do research not only on Unani but Ayurveda and other systems of medicine aiso. I think this is a welcome scheme and $I$ request the hon. Minister to cxamine the scheme whether it will be desirable to encourage it, and if he finds that it is helpful for the country 1 would request him to help the sponsors of
the scheme in whatever manner it may be possible for the Government.

Mr. Speaker: Shri Abdul Latif. I will call Shri Yadav Narayan Jadhav later.
 एनुकेषन मोर हैल्ब वह विषय ऐेसे हैं जो कि बनीर त्रियों के मफलतापूर्वक सम्पा नहीं हो सकते परार स्वियों को इन के
'बंब में बोलने का पषिक पबसर भिलता जहिए ।

पर्प्पल महोंय : मैं माननीय सबस्पा का भान रक्बूला फोर उन को ोोलने का मषसर दिया जयेगा ।

भो पूपज लती ( विलनोर) : उनाष स्मीकर साहब, में भूमनसल दो माल से तित्ब पूनानी जोर पायुर्वैक के दिसरसिसे में तबतीर कर रहा है पोर में वह मी भूजं कर रहा हैं कि सिक्ष घूनानी परे प्रायुष्विक के मूलाक्सिक तकरीर करले के मानी पह नहीं हैं कि में एलर्पिषिक की मुकालफत कर रहा हैं। येकिन रस के मानी वह भी नहीं है कि प्नन मुमलमल दो मसंबा की क्रीतरों के बाद नतीजा वही रहा जो कि पहले बा।

मंन नि विस्सी मसंबा काकरीर में किताष 'देहाती मघामिज 'की तारीक की पी। वकण हमवबं क्षालनें में वह पक किताष लिकाली है किस में नित $\because \leftrightarrows$ दूरिया घ्यात की गी हैं। हर गाब के भान्दर षहत्रूट्या होता हैं जोर हा गाम्म उन मे पपनी श्वाज कर सकला है 1 कह 'दहाती भुपालित' नहुन कामयाब मोर बहन पकीर साषित हो है पोर हिन्दुम्नान की मभी गगारों में उम
 में मी उस की कापिया गरी हैं। खो लसी पापको विएनी मर्ंबा बलते हैल्ब मीटि ही बी लीर उस में केतोद्स थाये
 ताराए हों मेंम्यां की की तो कि 1 ल 'क्षेटी मषावित' को परये माप मे तयं हैं।

## [भी ध्रब्दुल लतीफ]

भाज मैं घ्रापकी खिदमत में छंस्टीच्यूट माफ हिन्ट्री म्राफ मंडिसन को पेश कर रहा हुं जिसकी की कापी मैं जनाब मिनिस्टर साह्ब की खिदमत में पेश कएंगा । यह् इंम्टीच्यूट दिल्ली से $१ ३$ मील के फासले पर तुगलक़ाबाद रोह पर कायम किया जा रहा है। उस के वास्ते ३०० एकड़ जमीन ली़ी गई है घ्रोर इस में छन तमाम दत्राइयों की जिन पर कि रिमर्च की जायगी उनकी काइत की जायेगी। यह् इंस्टीच्यूट भ्रायवेंदिक, एलोपेथिक घ्रोर चीनी तरीकये हलाज घ्रोर निब्ब यनानी के मिलसिले में fर्मचं कर्गंगा ।

इस x्कीम के भिलसिले में घ्रभी जो वर्डं हैल्थ मीटिंग के सिलसिने में डेलीगेशंस् गये चे उन में मे तकरीबन $x 0$ मुलकों के होलीगेशंस् के मेम्बरान इम इंग्टीच्यूट में गये घोर उन्होंने हम की बहुत तारीफ की घ्रोर उसको बहुत पसन्द फरमाया। इस वकफ बोर्ठ की ऐेउवाद्धजरी कमेटी में हिन्दुम्नान के बड़े नुमाया लोग घोर बाहर के साइंडिस़््य लोग शामिल हैं। यह इदारा हिन्दुस्ताँ 4 भ्र:्दर बहुत मुफीद काम कर रहा होर मैं जनाब मिनिस्टर माहब की लिदमत में यह भर्ग करूंगा कि एक मर्स्तवा वह त्रुद जा कर इस हदारे को वे लेते तो घ疎 होता 1 साथ में मैं यह मी बरल्वास्त कलंगा कि एक माहरीन की कमेटी मुकरेर की जाय घौर वह आा कर इस छखाे को पपनी निगाह से देले । पगर यह हकीकत में जो कुष में घाप से घर्व कर रहा हूं वह उसी तारीक के काषिल है तो मुक्ने उम्मीष है कि षाप ज्यावा से 3 ासा उसकी इमदाद करेंगे ।

इस वक्ता मुले तकलीक के साष पह पर्ं करता पक्रता हि एलीवेषिक पर जो घापकी निणाह हैं बहु पापकी निणाह देशी वरीकये इलाब पर कहीं है। हालत बह बन गी है कि इस वर को बाब त区 वई

पर के विराग से । यह जहर है कि घापने घ्रलीगढ़ में घ्रोर मुर्नलिक मुकामात में तकरीरें की घोर साय में घ्रापने यह भी फग्माया कि मुक्षे बड़ी हम दर्दी है लेकिन मेंरी समझ्न में यह नहीं श्राया कि श्राप ने इस हमदर्दी को घ्रमली शान्न में बयं नहीं बदला ? मझे तकलीफ के माथ भ्रजं कग्ना पड़ना है कि भाज जितना रुपया भ्राप ट्लोवेधिक पर स्तर्च कर रंदे है उम से क्रगर श्राधा ₹पया श्रागुवेंदिक पर ऊर तिंब्ब यूनानी पर खिच कमें तो वह कार्फा मकीद माबित हो मकना है। श्रब करोड़ें इन्मनन जो कि देशा के ग्रन्दर बसते है उन की घ्रम मदनी हतनंत क.म है कि वह एलंपेंधिक इलाज महीं करा मकते में ने पिक्द्रर्न! मनंचा भी ध्राप के गोशो गुजार किया थ। कि हतना कीमती इन्ताज कि इंजेकणन का $x$ रुपया श्रोर डाक्टर साहब की 90 हपया फीम भ्रलग से, हतना कीमर्ता इलाज उनकी पहुच से बाहर है । इम कं मानी यह नहीं हैं कि में एहलोपेंचक की मुखालफन कग्ता हुं। रईमों का थाप पत्रेज्जा नराके से हलाज करुश्ये, हरीक्तन रईसों के वास्ते यह हलाज है, लेकिन पवाम के लिए इतना मेंहगा इलाज नही चल सकता है। $\gamma, x$ पेम के नुस्से हम ने इस्तेमाल किये है । लेकिन हकीमों ने भी एलीपैषिक छाष्टरो की देलादेली भपने नुस्सों की कीमत्तं बढ़ादी हैं। लेकिन भाज के दिन भी हमारा देशी इलाज एलोपैषिक के मुकाबले कहीं ज्यादा सत्ता । इसलिए मेरा तो कहना है कि मगर हरीकत में माप हिन्दुस्तान के घवाम की सेहत्त को दुस्त्त करना चाहते हैं घौर घगर घापकी बलूस के संत्राप यह़ है कि हिन्दुस्तान के त्ररीकवे हलाज को तरफ देलें तो काष हम को नअरादाज महीं कर सकते घौर पापको ऐेमा करना की नहीं सििये 1 एलोषेषी कर ज्ना खर्ष नही करना चतिये निंखना काप कर

रहे हैं। एलोपेयी पर मी कीजिये घौर इस पर मी कीजिये, सब पर कीजिये। जहा रिसषं भच्द्रा हो सकता है, मुत्तसिव तरीके से हो सकता हो, वहां श्राप कराइरे ।

में मृम फी छहता हूं उम बात के लिए जो में कम्ने जा रहा हूं। में तीसरी मतंबा तकरीर कर रहा हूं, हस मजमून पर। ले $\begin{aligned} & \text { मिन घ्रमी तक उम के कोई नतीजा नहीं }\end{aligned}$ निकले हैं । पर्वाम श्राप तक पर्द्रंच नहीं सकते हैं। हम प्रव्वाम के नुम। इंदे हैं पोर भव्वाम की बात को प्राप तक पहुंचाने हैं, पव्व।म की जो गय है, भ्रव्वाम की जो र्वाहिग है उस को भाप लक पहुंचते हैं। घ्रत जा कर रेंखे हमदर्दं दवाखाना वक्फ को, म्रापको पना चलेग। कि वहां कितने ज्यादा मरीज़ जाते हैं। गूनानी भोर भ्रापुर्वदिक दवराखनो में जा कर श्राप देखें कि किसने खुलूम के माय, कितने इत्मीनान के माय पौर कितने ण्तमाद के गंथ लोग इलजज छर्वाने है घ्रोग फिर थ्राप एलोपेथी के प्रस्पतालों में जा कर देखिये कि कितने लोग वहां जते हैं। हिन्दुस्मान के लोगों का मिंज़ज एलोपेथी तरीका इलाज घ्रोर उन के जगिये जो दवाइयां दी जाती हैं, उन के मुताबिक नहीं हैं। पहां पर लोगों को गोगान्दा ही मवाफिक बैठ्ता है घौर बे घपने इलाज उन दवारों से जो हर गांब में पैदा होती हैं कर मकते हैं। काइमीर में भी बड़ी भच्षी दवायॅ पंदा होती है, घौर उनका भी काफी इस्तमाल होता है । ये लोगों के मबाकिक बैठती है घौर उनकी बवियत्त को साज करने वाली हैं।

अडा तक रिस का ताल्लुक है पाप करोड़ों क्षपा बर्ष का ते है

एक मालगीय जकस्य : इवकी धाहाबत्र इस येग हैं।

की जल्त्र nive : इस में घहादत्त की को बह्ज़ नहीं है, यद कीज माष्र है ।

मेरे सामने हैकीम पगमल बा का किस्मा है। बह देहरादून में ठहृरे हैए मे। बहां पर एक सेठ के लग़⿱亠े को पेट बद्द बा पोर लगातार Y घंटे से हो रहा था 1 उस बकत पद्रेज डाष्टर थे बरे बड़े एक्सपर्ट थे. सिबिल सरंन भी देहरादून में वे । किमी से भी वहृ पेट का दं ठीक न हुपा । सेठ जी हैकीए साहब के पास गए। वहा रो रह थे। एक हो बह उनका बेटा था जो कि पेट दर्द से नढ़ुर कह़ा था 1 कीस का सबाल ही नहीं चा। हृकीम माहुब गए पीर देग कर कहा कि एक हांडी में उढ़द की दाल पाग पर चड़ा दो। जब ऐमा कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि उड़द की वाल का पानी लड़के को रेना जुल का दो। इमका नीीगा यह हुप्र कि एक पहे के पन्तर दो का नम न ग़ा ।

यही हान्य मिर्गी का है। एवोपेरी में इसका कोई इलाज ही नहीं है। उनको इस के वारे में कुष्य पना ही नहीं है 1 गहा पर एक सलम को 65 दोरे रोग मिर्गी के पड़ते थे । उसका इलाज हुर्काम पगमत

 गया था। वह मृहुमद पहृम₹ के ाास गया घौर ठीक हो गया 1 बहु इूका घावमी सत्तर माल का है घौर पात उमकी इस बीमरी का नामोनिणान नहीं है। में किसी सिम्टम की मुनांिक्षन नहीं कर रहा हूं। में तो घमना ही कहना काहता हू कि हस षर को प्राग सग गई इस चर के बिराग से 1 घायका ध्यान उषर मी होगा चतिरे बौर उषर मी होणा बाहिये।

में बापका मसदूर हू कि कापने मुमे बोलने का मीका बिया कीर पह हो कित्ताब है, सय का में मिसिम्टर च्राइए की कित्रन में कमी वे कर वूगा

[شوى مهدالطهف]
<



 S


 كتا "ديهtثى معالج"، كى تعرهف كی تهى - دعهاتق معالج - رتف مصدرد
 هـ

 ديهاتى دهـ الج






 اليسع ممبرو كی تنى جه كه اله دعهانى مسالج كو انج -

ه
 كو يشم كر رما مون جس كى كه كالمى







 קهلى طريتג علا اور طب

اس اسعيم غ س ملمسلع مبی ابهى
جو ورلذ ههنته • بيتّل
 جيجاس 1r - Ir ملكهو



 2 2 بامر




 لإتع تو ا جها موتا - بانه مهي مهى




 كا 34اثة =

 آه كی نغاه
 هو رمى ع كه اس كهر كو آلـ


 "هـ آب

 آت غ ابلى اس عـدردى كو عملى شمل مهي كهو نها







 مهر ن بیهلى مرنبه بهى آه
 انتجّشش


 - العوبهتهك كى منفالغ

 لهكن عوام $\Sigma$ لدُ اتِا مهبا علم ه'







 كو درست كرنا جاهد. مهن ارو اكر أه كى كـ


 جاميُ
 - هامهُ جنا


 .






 هوي الو عوام كى يات كو آب ته




## [شرى صردالطهفـ]

 أه كو رrا حله مريض جان

 اطميلان
 آب كر ديكهُع Sه كانلم لرک وهان جاتع هاهى - هلدوسهان
 جو دوانیال טى جانى مه الن مطابق زث



 دوانهی" بهدا هوتى ههى اور أن
 . ط جا



شوي عهدالطهف - اس مهس فـهادث كى كه! مفا \& - مهر غاى (1) -




 و8 پية درد تهیك نه هرا - سهتم جى هكهم صاحب

 . ماهب كيُع اور 'يكه كر كها كه الهـــ عانتى مهِ ازد كى دال آى
 نو انهو بانى لو

درد غ انم ن , رـا -

مه اس كا كونى عله نهـ





 دورا بلا المد加
 نهل


 جو كتاب م اس كو مهِ ملسمٌ صاهس كى خدمت مدي ابهى بيمى

Dr. Sushila Navar (Jhansi): At the very outset, 1 wish to pay a compliment to the Minister of Health for doing his level best to improve the health services in the country. But the Minister of Health cannot work miracles, if the allocations for health arr reduced progressively rather than increased. If you look at the proportion of the allocations for health, compared to the total overall budget in the First Five Year Plan, the Second Five Year Plan and the Third Five Year Plan, you will find that the proportion is continuously falling: it is not even maintaining the level that was there in the First Plan

It seems that health is considered a very secondary matter. We are all aware of the importance of indus. try, the need for fighting poverty and so on, but it is as obvious as anything else that without health, neither can we produce wealth in the fields, nor can we produce in the factories. Therefore, it is importent that we should not consider health as a minor subject, or as a matter of secondary importance, as appears to be the cars from the way in which our planners treat the allocations for health, in this country.

One thing I would like to gay besore 1 proceed with other matters that I wish to deal with is in regard to the speech that the hon. Member
was making just before me. He made a very eloquent plea for indigenous medicine saying that Hakim Ajmal Khan was able to treat some rare case which had failed to nspond to other treatments etc, with arad ki dat ka mani." Somehow, our mind in this country is so much attuned to miracles that we can only appreciate miracles, and if a rare case is treated by a Hakim or a doctor or even a sadhu, we are thrilled about it, and we think "this is the answer to everything". What is necessary is to have a scientific outlook and to collect the numbers or the statistics and see how many cases of pan in abdomen are treated and cured by urad ki dali ka mani. It is very significant that we do not look at the overall picture, and we try to pick out stray cases and get exercised over them, and draw genaral conclusions from them.

I wish to say that I am no detracor of Ayurveda. I am very conscious of the fact that some of our indigenous remedies in Ayurveda and in Unani and some of the household remedies are very valuable As a matter of fact, a number of midicones which are today used in moder n medicine were discovered as a result of some physicians having tried some decoction and found it to be effective. That is why there is need for research.

Research in indigenous medicines is $a_{s}$ a matter of fact, receiving quite a lot of priority in the Government schemes. The fact is that today, research on indigenous drugs is being carried out on the one hand by the Ministry of Health, on the other hand, by the Ministry of Food and Agriculture in the ICAR and on the third side by the CSIR. There is need for co-ordination and collection of the total effort and the total resources and going about it in a planned manners All the throe should work together rather than that each should work in its own way. The result will be better if we set about these researches in a

## [Dr. Sushila Nayar]

co-ordinated and planned tashion. As a mater of fact, the Indian Council of Medical Research and the Indian Council of Ayurvedic Research are both in their own way dealing with research on indegenous medicines. Here also, I think that the results will be much better if we have a combined team of Ayurved vaids as well as doctors trained in modern medicine, so that we could compare our results and understand the language of one another and get the maximum benefit out of these researches.

One point that I wish to emphasise in this connection is that our friends who are always talking of Ayurveda and Unani and rare cures seem to think that medical care of the sick is the only object of the health services of the country. The truth is that medical care of the sick forms a very small portion of th overall total health services of an counkry. Much greater emphasis, much inore importance has got to be given to the preventive aspects so that people do not fall sick. When we come to the preventive aspects, there is hardly any controversy betwern ayurveda, unani and allopathy.

I remember when in 1945 Mahatma Gandhi set up an advisory medical board for working out some kind of a health scheme and medical relief for the rural areas under Kasturba Trust there was a good deal of controversy whether it should be ayurveda or unani or nature cure or allopathy.

Shri Radhelal Vyas (UjJain): Ultimately it was nature cure.

Dr. Sushila Nayar: Ultimately, we came to emphasise the preventive aspect and the posilive asperts of promoting health. and there was no controversy. We cut across a! controversy and we concentrated on material and child health, the preventive aspects-on building up of better nutrition, better health, better
sanitation, and so on, for the rural areas. And we worked in a most harmonious manner. To the preventive set up we added a small set of household remedies for a kind of first-aid treatment to the sick in the village. But beyond that, we did not go into the cure of, whether it was a strange case of pain in abdomen, or whether it was some other complicated condition.

When we take the preventive aspect, the most important thing is environmental sanitation-provision of good water and adequate arrangemeats for the disposal of human and animal waste, drainalge, disposal of industrial waste and so on. Now the total provision made in the budget for water supply, as a matter of fact provision for the whole of the Third Plan, will not even solve a fraction of the problem that we are faced with I personally feel that it is important for us to concentrate on one or two problems at a time. Suppose we say: 'We are not going to increase our expenditure on anything else during the Third Five Year Plan. but we are going to solve the problem of water and the problem of sanitation, then I think we will make a very good progress. If we can deal with these two problems, I am confident that 90 per cent of the sickness from this country will disappear. But unfortunately, we think in terms of distributing resources, a little bit here and a little bit there, and perhaps we open a dispensary here or a health centre there and so on. But we do not think in terms of consolidating what we have got. It is not the mere number of hospitals and dispensaries that is going to help us, but we must think what is the staff in those bojpitals and dispensaries, and it welltrained? Is it adequate? What are the medicines we supply to these hospitak? What is the equipment we provide to doctors in those hospitals? These are very important things.

But when we come to that, the question comes that it is the sphere of the State Health Ministry and it is not our sphere. I am one of those who feel very strongly that if we are to deal with the health problems of this country in an effective manner. we shall have to do away with this division between State responsibility and Central responsibility. Let there be an overall board consisting of representatives of all the States as well \& the Centre. But let it be one unifled authority that will deal with the health needs and health conditions of this country. When apidemics break out, they do not respect the border between one Stateand another. The germs do not give any heed to artificial barriers that we create. As a matter of fact, they do not even care for the barriers bet ween one country and another, and it $\mathrm{i}:$ for that reason that the United Nations has set up the World Health Organisation to deal with eertain pro blems of health on a global basis, because it is only on a global basis that they can be dealt with effectively.

Similarly, in our country wee call deal with these problems effectively if we deal with them on a nationa scale rather than divide responsibility as between different authorities. I can understand the need for a certain amount of decentralisation in the im plementation of health programmes But let the overall planning and overall policy and overall guidance be uniform, and then you can have local supervision at the local level for implementation and $\infty$ on.

When I talk of the need for doing away with barriers between Central and State responsibility in the sphere of hea!th, I come to the old old question which has often been mentioned in this House and in certain other places also, the need for a Central Public Health Act. In spite of repeated requests. in spite of repeated references to this subject. even today we have not got a Central Public Health Act. We framed some kind of an nutline and then we passed it
on to the States to adapt or do whatever they liked with it. That is not the wey in which we can really deal with health matters. Today we have got sufficient knowledge to prevent I would say, at least 75 per cent of the diseases-if not 90 per cent of the diseases-without too much trouble, provided we apply the knowledge that we have got in a proper, enlightericd and co-ordinated manner. I therefcre request that the Ministry of Healich should give urgent attention to this aspect.

We are constantly increasing the number of medical colleges in India. $W_{1}$ tuped doctors. We may increase the number as the need arises. Yesterday during the debate on the Educat on Ministry's demands, we heard compinints from every direction that the standard of education was going down. It is serious enough that the stardards of general education are going down. But if the standards of meaical education go down, if the standards of education for men and women, who are to be entrusted with life itself, go down, it is a very serious matics. Thercfore, 1 request that rather thar expand and increase the numieer of medical colleges, we should con en rate on the quality of the doctors that we are turning out. At the same time, we should also give adequatc attention to refresher courses for mainta:ning better standarde fot :hose docters who have already qu:i,ificu, whetler they be doctors from urdinary medical colleges or ayurvedic collcges or institutions of any other system. It is imperative tha' we do comething for it.
I. trat connection I feel that the Merizal Council of India should be strengthened. It is an unfortunate thing that there has been a certain amourt of politics in the Council which has made that Council ineffective Things have not been colns on as uncy ahould have been. The Govirnment may deel with it in any way they think it. They may make certain changer if they like. But

## [Dr. Sushila Nayar]

the Medical Council is the appropriate agency for the maintenance of gtandards of medical education, both at the andicr-graduate and the postgraduate lcvel, and we must think twice beforc adoing to the number of metical colieges before we can ensure the quality of medical education in these colleges.

That jriags me to the need, the urgent need, for a central Health Service in Jra: a, a health service which will at le: st see to it that adequately qual.fled, experienced medical teachers wi!? be supplied to the different meaicol colleges in different parts of tne country. Let it not be dealt with as a matter of patronage; let it not be deilt with as a matter of provincial loyalies; let us think of the national interest and for that we must have medical teachers, adequate', trained and experienced. Then only we con ctal with the problems and produce joctors who will be able to deal with the problems of national hiaith effectively.

I have a large number of other points, but you have rung the bell. So, I shell close here, and seek some other opportunity for speaking on therr.

## 13 hrs.

Dr. Meikute (Traichur): As a Member of the realth Planning and Survey Comr ittee, I had occasion to tout the vari.ius parts of the country, trying to find out thow much progr.ss is being achieved in the medical and health fields. It is a pleasure for me to record here that the Health Ministry, during the past five yeors, has done exceedingly good work in almost all the States. The preventive aspect of medicine is being attended to largely, though in the rural areas there is a cry, and that cry is a very genuine one, that potable water for drinking purposes is still no: available. It is a question of budgetary provision, and, as the
previous speaker has already mentioned, if there is any field where the result would be commensurate with the expenditure, it is the field of health, particularly this preventive field, more so where drinking water is made available. It is said, and it is correctly said, that more than 50 per cent of the diseases come through pollusion of water, and if that is avoided by necessary budgetary provision and making it possible for people to drink the proper type of water, most of the diseases in India would disappear, and our population would be saved from the disasters of unnecessary disease and death. I therefore say that we feel that in spite of the pleading before the Planning Commission for increased oudgetary provision, necessary provision has not been made. We feel it is our duty to voice our feelings again, that particularly in the preventive field, more money ought to be provided for the Health Ministry.

I must frankly say that in almost all the States the number of medical colleges thas gone up. In some of these there are courses for licenciates, and this is to the good, though one hear: often enough even now from many States that due to the paucity of doctors in the rural areas, the old system of training licenciates should be revived again. I have carefully examined the situation and find that by and large almost all the licenciates that pass out from the different medical schools in India are today to be found in the cities, and not even one per cent of them is to be found in the rural sector. The contention that these licenciates, because of their lesser qualifications would be compelled to go back to the rural sector for the beneft of the rural people. is not a thing which has been proved. On the contrary. many of these people are to be found only in the urban sector. Since this is a factual matter, I feel that it would be a very retrograde step to introduce the licenciate system, as even
the rural people ought to get the type of medical aid that the urban population gets Sa I perscnally feel that the Central Health Ministry should be very chary of paying attention to this kind of pleading, and they should not start the licenciate course.

It is said that the number of medical colleges in various places has increased, but in many of the places there is yet need for the Health Ministry to be quite careful and attentive to what is happening. The standard of education that is being imparted, due to the paucity of properly trained medical personnel, is not up to the mark. There is the All-India Institute of Medical Sciences which is supposed to train the teachers for teaching these under-graduates and post-graduates, but even so, the number of such people that are being trained is not quite up to the mark, both in quality and quantity. It is necessary that we should have more of these institutes, not merely in Delhi. We should disperse them in many other places like Madras, Hyderabad, Mysora, Bombay, Calcutta etc. So, the number of such institutes training post-graduates should be increased.

It was again my pleasure to know that in Calcutta and some of the other places like Bombay, Hyderabad and Madras, the type of post-graduate training that they are giving is far superior to what used to obtain in the pre-independence period. A good deal of leeway has therefore been made up, but even so, it is necessary to point out that we are lagging behind the advance that has been made in other parts of the world in this field. Even for that, a good deal of money is necessary, and unless we have the proper type of men, the curative aspect of disease will not receive that amount of attention that we ought to be able to give to our population. Even there, the budgetary provision has got to be increased, and more money has to be made available.

So far as infectious diseases are conce:ned due to the progress that has been made in the drug fleld and due to the progress that has been made in the preventive aspect of attending to the health of the people, the rate of mortality has gone down considerably. But the census has shown that the total population of the country has gone up by 20 per cent. The family planning scheme has been making rapid headway, but much more attention to that aspect of the question has got to be paid if we are to control the population rapidly.

As I poinied out in the very beginning, the first priority has got to go to the preventive aspect of diseases, and there prior attention, as I said, has got to go to water. But apart from water, what is now needed in many of these places where water is being made available, is drainage. There is no drainage scheme, and therefore waterlogging takes place which causes again malaria and other types of infectious diseases. So, the drainage scheme has to be taken up. The Health Ministry is attending to that, but rather insufficiently. There again the question of the budgetary provision comes in.

The question of more medical colleges is there. The number of students getting admitted into these colleges is considerable, but then many of these people are not getting into the Government services in many of these States. I personally feel there should be one standard of pay scales for all these people. I am aware that the health scheme is a State subject. and that many of these States have upgraded the kalaries of the medical personnel, but this is insumieient. If we have got to induce mo-e people to get into Government services 20 that may be distributed to the rural sector, it is necessary that their pay ecales should be made uniform and raised to be commensurate with their skill.

Apart fom this. it is also necessary that the medical personnel who are
[Dr. Malkote]
to be sent to the rural sector are trained first, and therefore, the senior personnel who have already this experience should be first sent to the rural sector, and at a subsequent stage, fresh graduates with a certain amount of training in the urban sector, say three to flve years, may be sent to the rural sector. But everyone, whether he is a civil surgeon or the highest medical man in the country, or a graduate who has recently passed, should be made to seve in the rural sector for at least two to flve years. That way, many of our highly educated people will be able to get back to the rural sector and do service to the people.

In this connection, I would like to point oui that if these medical personnel who have spent a considerable period of their time and money on their education have got to go to the rural sector, they should be provided with housing facilities, and wherever possible, educational facilities for their children, so that it is made easy for them to go to the rural sector to serve the population.

I would like, in this connection, to point out one thing. I have got many points to speak upon, but as my time is short, I shall only briefly touch many of the points. Now I would like to touch the subject of Ayurveda. I have been studying the subject for the past one year and more and trying to understand it. From what I know today, as I understand the thing, a student, unless he finds that he has no other avenues, is not prepared to take up Ayu:veda. In many States one finds that even the teaching of Sanskrit has been restricted to a large extent so that students do not go now to the Ayurvedic colleges. In fact, the so-called Ayurvedic colleges are not colleges at all: they are not even schools where adequate training is given. In many places, a student with the qualification of matric or, maybe. pre-University. gets in thare with the hope that he would acquire some
kind of knowledge and thereby be of service to himself, to his family and the country.

### 13.11 hours.

[Dr. Sushila Nayar in the Chair]
But at the end of 4 years, he is again in the lurch. The students are taught nothing; there is no equipment; there is no laboratory; there is no room for dissecting the body, there is no pathological laboratory or anything. And, such of those students that come out of these colleges are not even adequately trained to know even Ayurveda itself.

I personally feel that the Ministry should make a very comprehensive review. And, I am aware that such a review took place recently through the appointment of a Commission which has submitted its report. That report is certainly valuable. Knowledge is such that you cannot limit it to any particular State or pa:ticular country. All knowledge is valuable. As many of the people have already said, I do not understand why allopathic people should not be compelled to understand the knowledge avallable in Ayurveda. If there is any part of the world where knowledge and social life are integrated into one, it is only in India. Whatever ts taught in Ayurveda, either in the shape of diet or in pathology or in food or in clothing, whatever is taught there is being implemented by the rural classes. This is not to be found in any other country where acience has any part in the social scheme. Those who understand it implement it. As a social entity this knowledge has percolated through the rural sector. On this aspect of the question stress has to be laid in more than one place. I. therefore, feel that these Ayurvedic colleges should be upgraded

In this Housc it is a pleasure for me to bring to the notice of the Ministe- three books that have been
written by Dr. Dwarkanath, the expert who is now dealing with indigenous system of medicine in the Ministry. I have had occasion to go through these books. They are well written and well worth having a copy in the library of allopaths.

Apart from this I have been informed that there are other Ayurvedic drugs and they want recognition. I feel that the Central Ministry is taking up this aspect of the thing, as some medicines are rather not up to the mark. I only feel that the Health Ministry should pay greater attention to Ayurveda and

## An IIon. Member: Unani also

Dr. Melkote: I have not merely meant Ayurveda. I mean the indigenous systems, both Ayurvedic and Unani

The Contributory Health Scheme has got to be extended to all parts of the country. There have been few instances where co-operative health schemes had been started by private medical personnel. I find that, while Govenment are speaking so much about co-operatives, in the field of health they have not been giving that amount of encouragement that is necessary.

Government hospitals have wards for patients who are rich and poor. This Government should treat everybody alike. I do not understand why there should be paying wards and scparate treatment for the rich and separate treatment for the poor. Those people who can afford to pay and get into the special wards may as well go into the private nursing homes. Government should have no separate arrangements for them. Everybody should be put in the general ward. It is only that way that we could have a social system of medicine which does out what is necessary to every individual irrespective of the standard or status in life.

These and various other matters are important. The type of graduates that pass out of the medical colleges have got to deliver the goods. In our country, we have said that Intermediate should be the minimum qualifcation for admission to these colleges. In other countries like the U.S.A. unless the student is 21 years old and unless he has passed his B.Sc examination, he is not allowed to get into these medical colleges. If we feel that sufficient number is not available here, if we give some encouragement to the B.Scs. and M.Scs., some kind of scholarship, something of that sort, all these people will take to this and you will have better kind of doctors in this country and the standards would improve. In all these matters, a good deal of work has got to be done.

Lastly, I would again congratulate the Ministry on the work it has done which I have seen personally everywhere.

की थाबत्ष नारावन जाबत्ब (मालेगाष) : मभापति महोदया, में ने चा० मेसकोटे घौर भापकी नकरीर को बत़े डपान में सुना । यह हैम्थ का विबय किलनें। प्रहम है इस के बारे में में बोरकर माहर की जो निप्रों? "हैल्य इन इंडिपेंेंट इंिया' है उस के फाँच्बं में पंटिन जी ने लास तोर मे उसफा f उक किया है जोर बह में पहां हाउस

"Some people imagine that health being normally considered a State subject, the Central Government has little to do with it. I hope that this book will convince them that this is not correct and that the Central Health Ministry is the pivot round which all the major schemes for improving the standards of health of the nation revolve. All major achemes have necessarily to be sponsored and encouraged by the Central Mintstry."
[ल्री यादव नारायण जाषव]
छस को देखते हुए हमारी हैल्य मिनिस्ट्री के ऊपर कितनी जिम्लेदरी है यह हाउस जलूर महुसूस करेगा। हमारे हिन्दुस्तान की माबादी को देख्वते हुए श्रोर जो घाबादी चन्द एक शाह्रों में रहने वाली नहीं है बल्कि देशा के माके $x$ लाख देहातों में रहने वाली है, हमारे देश के लोगों का जो स्टैन्डंड है जो उनकी इनकम है उस को देख़े हुए घ्राप ने जो भर्ज किया था कि हमारे देश में हाक्टर्स जिनका कि बपूरेटिव एैसपैक्ट्स के लिए उपोग होता है, उन बीमार्यिों को जो कि हमारे देश में श्रलग भलग होती हैं उनको रोकने के लिए जो बंदोबस्त करमा चािए प्रीवैटिव मेजसं जिन को कहने हैं उन में हम कहां तक करमयाब हो मकने ?

में ने एक सवाल पूर्ता था हैल्य मिनिस्टर साहू से कि जो में ने पिछ्दने माल हैल्य मिनिम्ट्री की डिमांड्स पर तकरीर की थी कि हिन्दुस्तान में मलेरया का राकने के लिए हम कामयाब नहीं हुए हैं। इनना ही नहीं कि हम काभय। नहीं हुए हैं नेकिन फभी जो मच्छर हैं उनकी इम्मयूनिटी ज्यादा बढ़ गयी है । में ने उन को यह भी कहा था कि जैसे चीन ने मक्षियों को खत्म करने की कोशिश की वंसी ही कोशिश हमार हिन्दुस्तान में भी होनी छाहिए। इस के बारे में हैल्य मिनिस्टर साहुब ने मुभे एक डी० घो० लैटर लिख कर एक नोट भेजा था जिस में उम्होंने कहा था कि देश की ह्वालत ऐसी है कि मलेरिया घोर हूसरी जो बि बीमारियां हैं, कंटैगीयस चिसीजेष को रोकने के लिए हम कामयाब महीं हो सकते हैं। माष हिम्दुस्तान के देहातों को देलें, स्लम्ब को देलें। इन सलम्ब को छम तोक नहीं पाये हैं। छमें देबना होगा कि हिन्दुस्तान का ओो एक्रेज घाबमी है, उसको क्या कुष लाने के लिए मिलता है, किस बालावरण में बह़ रहता है किस तरह के मकान में या मौँड़ी में बहु

रहता है। इसको भ्रगर हमने देखा तो जो प्रिवेंटिव मेसज्ं की हम बात करते हैं, केवल उनको लागू करके हम कामयाब हो सरेंगे, इसमें मुझ्षे शक है। प्रतिबन्धात्मक जो उपाय हैं, जो योजना है, उसके लिए हमको घ्रौर श्रधिक खर्चं करना होगा, उसकी श्रोंर श्रौर श्रधिक ध्यान देना होगा ।

हमें द्वेग्नना चाहिवे कि हिन्दुस्तन में डाक्टरों की कितनी तादाद है । एक मवाल मैंन पूह्रा था इसके बारे में श्रौर माथ ही यह भी पूद्रा था कि हिन्दुस्तान में जो ऱजिस्टर्ड मंडिकल प्रेक्टीशनर्ज हैं, उनकी नादाद शहरों मैं किननी है श्रोर देहातों में कितनी है, किस प्रापार्शन मे वे शह्रों श्रोर देहातों में हैं । जो इसकं जवाब में इनफार्मेंगन दी गई है, उमको देग्व कर हर मानंन्नय मदम्य हैरान गह जायेगा । जां बड़े बड़े डाकटग हांते हैं, गजिम्टर्ड मंडीकल प्रेक्टीशनर्ज्र हांने हैं, उनका डाक्टर बनने के लिए बहुत ख्वर्च करना पड़मा है प्रॉर जब वं पढ़ाई ख्वत्म कर चुकने हैं, तो वे बड़े बड़े गहरों में ही गहना पमन्द करते है घोर ज्यादा मे ज्यादा कमाई करना चाहुने हैं। जहां तक गजिस्टडं मंडीकलन प्रेक्टीशनजं का मग्बन्ष है हम चाहृते थे कि दूमरे प्लान के घन्न तक हमारे पाम द२,000 हां। "इंडिया ใृ६०" को जब मैं देखनां हूं घौर साथ ही माथ त्राप्ट थर्ड फाइव यीमर व्लान को देख्वता हूं तो उन दोनों की जो फिगर्ज हैं, इमके बारे में, उनमें करं बहुत ज्यादा पाता हूं । जो मंडीकल हैल्प लोलों को मिलनी चाहिये, उसके बारे में में साहता हूं कि कोई स्टेंडं तय कर दिया जाये। जो मर्षुमणुमारी हुई है जब उसका रिजल्ट निकलेगा तो भापको पत्ता बल जायेगा कि हामारी आाबादी करीब करीब $\gamma$ ₹ करोड़ है। इस $\gamma$ करोड़ भाबादी के लिए क्या एक लाल रजिम्टर्ं मेंीकल प्रेक्टीषानर्ड काफी हो सकते हैं ? घनरजिस्टड मेडीकल प्रेक्टीषनर्ं हुकीम, बें्र इस्यादि ोो हैं, उनको मी चामिल कर लिया आये तब ये

१ लाख होने हैं। लोगों को हाक्टरी सुविधायें प्राप्त हो सकें, इसके लिए ह्में बहुत बड़ा कदम उटाना होगा। मरी डा० मंनकोटे ने कहा कि हिन्दुस्तान में काफी मंडीकल कालेज हो गयें हैं। लेकिन पबिल सरविस कमिशन ने कहा है कि जो मंठीकल घलेज हैं. उनमें नाइट शिफ्ट चलनी चाहिये । यह कहा जाना है कि हमारे पाम ट्रेंड मैडीकल स्टाफ नहीं हैं, जो डाकटर पढ़ाने के लिए चाहियें, वे नहीं हैं, उनकी हिन्द्यम्नान में कमी है। मि इम बात को मानने के निएए नंयाग नहीं हुं। हनन प्रमें क बाद भी प्रोण क्षालेज ख़ल जाने के बाद भी भगन हैंमे मरहिटीन नहीं मिलने है जांकि
 कं कहूंगा कि वह पार्लिटिक्य का द्रांड़ दे मोग फिर मे डाकटर्ग पेशा गुर कर ने . . .

को बी० बं० गार्मा (गृग्टामपुर) कर्भा नह़ीं ब्रोड़ेंगी ।

घी यावष्ब नारायज बाष凶 : डनना ही नही में तो यहां तक ₹हना चाहता हूं कि यह जो मंडीकल प्रोफेगन है इसकों ही नेगनलाइत कर दिया जाना चाहिवे । ரेंमा fिये बगंग जहां मक लोगो की जहरतें हैं बहां नक हम उनको फायदा नहीं पहुंबा मकते हैं।

मं भरनी काष्टिट्यृएंमी में दो महीने हए गया था। एक मोलहु मान का युक जो भंप्रेजी सकूल में पढ़त्ता है, फच्द्रा हह्रा घटृा था, एक दिन म्बूल गया कहिकल पर मबार हों का प्रोर जब बहा हर लोटा धाम को तो बीमार पढ़ गया। द्रूमेे दिन नड़प तढ़ा का उमने घपने प्राण त्याग दिवे। ंहैहान में ग्रेंे बाला बह सड़का था। कात हानत यह है कि तो पचर्द भ०षं डाष्टर है वे थहगे में ही गहोे है, बेहान में जाना वं पमन्द नह़ीं कर्ने है बहा माहिर क्षाष्टर नहही मिलने हैं। इर्मिए प्रापको टाक्टरों की माबाद का बढाना पड़ेगा, नाहर जिष्ट चमानी पढ़ँगी। इलना ही वहीं जिनने मी इंीजिनलं किम्टम है. उनके बपर की ष्पान शेना हांगा, उन पर भी खोर देना होगा।

मुले दु.ब है कि पाज के हिन्दुस्तान में भी किसी को भपनी मांग पेश करने के लिए, उसको मनबाने के लिए हड़त्ताल करनी पड़्ती है। बम्बई पोड़ार कालेज के कुष्द. स्ट्टेंट्स हैं उन्होंने डे़ महीने से ह़्ताल कर रबी है। उनकी मांग यह है कि मायुर्वेंक कालेज का जो कोसं है, उसको पूरा फरने के बाद उनको भी बम्बई रजिस्टर्ड मैठीफल प्रेष्टीशानई एक्ट के मुताबिक मान्यता मिलनी बाहिये । मभी उा० मेलकोटे माहुव ने कहा कि जो पायूपॅदिक कालेजों में लड़के जाते हैं, ते मेड़िक का इम्तिहान देने कें बाद दासिम होते हें। नेकिन में उनको बतलाना जाहुता हूं कि इंटग माइंम के बाद वें बहां जा कर बालिस हांने है। माढ़े जार माल का उनका करित्दुलम हांना है । मे भर्यं कर्ना जाहता हूं कि उनके निम्रिजेंटन भिनिस्टर माह区 के पाम भी भाये हांगे

## रे करमरकर : बदृत्त पाये हैं।

 हम पर विखार किया होगा। मैं जाहता हों कि मारं हिन्दुम्तान के निए हमके बरेे में एफ सी पारिमी होनी धाहियें घोर ज्यासा सं ज्याएड उाक्टर हमारें यहा तैवार होने चाहियें, ज्याबा से उ्यादा हाष्टरों को ट्रेन करन की अ्यवस्षा होंनी จहिखे ।

यू० चे० ने एक स्टंबर रूता है बीर बहा १ हुगर की भाषादी के वीसे एक हाष्टर है पौर $x$ मो की भाबावी के दीछे एक भर है घोर ₹ सी पाबादी के ीीबे एक बाई है। हमारे यहां क्या म्टेबहं है, इस पर थाप घ्यान वें। हमारे fमएँ यह बहात्र घाबर्यक है कि हम लोगों को हाकटरी इमबाष कहुषाये का जल्ती से जल्ती प्रयल्न करें।

भा मं कंमिनी वानगग के बारे में हुछ कहता काइलता हैं यहा बहात बड़ा मयाल है। घमबंब्या को रोको के fिए धोगी को

[मी याबव नारायण जाषव]
उठाये जाने चाहियिं थे, वे नहीं उटाये गये हैं। मैं मानता हूं कि इस दिशा में कुछ थोड़ा बहुत किया गया है। लेकिन जितना किया जाना कहिये था नहीं किया गया है । लोगों को इस पर भ्रमल करने के लिए जिस हृद तक प्रोल्साहित किया जाना चाहिये था नहीं किया गया है। में चाहता हैं कि कम्पुनिटी डिवेलेपमेंट ठलाक्स में इस कार्यकम को घलाया जाना चाहिये, उनके जरिये प्रचार कारं किया जाना चाहिये घौर हर देहात के लोगों को बताया जाये कि छोटी फैमिली ही मच्छी फैमिली हुती है, उसके ये ये फ़ायदे है, कि बच्चों को तालीम भ्रच्छी दी जा सकती है, साना ध्रुक्ष दिया जा सकता है, पह्नने को घ्रच्छे कपके नियें जा सकते हैं ।

मने पह्ले भी एक बार भ्रंज किया था कि एक बहन हसी खाम दिल्ली में जिसके चार बच्चे घे, यमुना क्रिज पर गई घोर उन में मे दो बच्वों को पानी में नीचे फेंक घ्याई घ्रोर दो बच्चे ही उसने प्रवने काम रखें। जब उससे पूछा गया कि दों बचचे उसने कयों फेंक दिये तो उसने कहा कि बार बच्चों के नियेे खाने के लिये नहीं है, इस वास्ते दों को पानी मेंकेंक दिया है घोर बाकी दो को रख निया है। भगर ऐमी हालत है तो जो मोशलिस्टिक पै टर्न है, उमके बारे में क्या कहा जा सकता है

एक मानगी।सास्र: यही मोगलिस्टिक पैटनं है ।

घी याबष्ष नाराषष काषष : भगर इस तरह की घीजों को भाप दुकम्त नहीं कर सकने हैं तो पौर क्या कर सकते हैं। दुर्माग्यवश हमारे जो मंत्री लंग हैं. उनकी भी इस मामले में एक राय नहीं है। उनकी एक राय इस मामले में होनी चाहिये

घो शबेलाल अरास : बिरोषी दलों के स₹स्वों की भी एक राय नहीं है ।

घी याबत्य नारायण जाबब : एक राय है, इसके बारे में ।

एक श्रासिरी बात कह कर मै समाप्त कर द्ंगा। देहातों में वाटर सप्लाई के बारे में में कुष्ब कहना चाहता हूं। यह एक बहुत बढ़ा सवाल है । लेकिन इस भोर श्रापको घ्यान देना चाहिये । घ्राज हम देखते है कि भाहिस्ता भाहिस्ता हिन्दुस्तान के देहातों में से जो फारेस्ट हैं, वे खत्म होने जा रहे हैं। छसका एक भ्रसर यह होने वाला है कि पानी कम बरमेगा। जहां जंगल होते हैं, जहां पहाड़ होते हैं, वहां पानी बरमता है । श्रगर हम चाहते हैं कि पानी बरमे तो जो फारंस्ट्स खट्म होते जा रहे हैं, उसको हैमें रोकना होगा एर्फास्टेंशन के लिए ह्में कोशिशा करनी होगी। हम वन महोत्मव मनाते हैं लेकिन वह केगल महोलमव ही रहता है, ह्रमको कोई दरक्त उगने नहीं दिखायो देने । इमका झ्रमर यह़ हुप्रा है कि देहातों में पानी की बहृत तकलीफ हो गयी है । मै जजम कांम्टोटवृएंसी में श्राता हूं वहां जिन हिस्सों में श्राबादी है वहां $? \vee ०$ पौर 900 इंच वर्ष होती है लेकिन वहा के देहातों में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। तो श्र।पका इम तरफ कोशिश कर्नी पड़ेगी ध्रोर ज्याधा खच कर्ना पड़ेगा। में भाशा करना हैं कि इम नग़क मंशालय घ्रवशय घ्यान देगा ।

मं पक बान यह़ कहना चाह्ना है कि ल्स्टीमेट कमे टी ने जो कुघ्घ बातें हम मिनिस्ती के सामने रखी है उनमें मे कुछ को तो छसने मान लिया है लेकिन कुछ मिकारिशात को नहीं माना है घ्रोर उनके बारे में जवाब दिया है ।

हूमरे मैं पहु निबेदन कग्ना बाहता हूं कि जो मापके हिसवेंसरी हैं उनमें लोगों को द्वा लेने में कठिनाई होती है। मेरा मुआाब है कि उनको २ष घंटे तूला रला जाये । क्षा बारे में मी कोशिश होनी बहिए ।

सी० एच० एस० स्कीम को भी भाल वानस कर देना चाहिए ऐसी बात कही गयी है । में समहता हूं कि छस बीज को गवर्नमेंट को मान लेना चाहिए ।

सेंट़ल स्टों में बड़ा नुकसान उठाना पह़ता है । गवर्नमेंट इस बात को मानती है नेकिन इसके निए जो कदम उठाना चाहिए बह नहीं उसया जाता। हसकी तरक भी घयान देना चाहिए। एस्टीमेट कमेटी ने जो बातें रखी हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। मैं उन मब बातों को छस समय यहां नहीं रख सकता। श्रापको उन पर घ्यान देना साहिए।

भ्रन्त में मेरी प्राधना है कि ज्यादा से ज्यादा मिडीकल एड देने का घ्यान देना बाहिए।

भीमती लक्मी बाई : मंडम चेयरमंन, में ग्रापकां धन्यवाद देती हुं कि प्रायने मुक्ष बोलने का भ्रवसर दिया।

> शरीरमाचः खलु धमं माबनम्

देह के जिनने काम हैं म्रोर भगवान के जिनने काम है मत्र का माषन स्वस्थ चरीग ही है । हमारे देश की यही भावना रही है कि णरीर वारा काम करके ही हमारी प्राध्यात्मिक उम्नति हो मक्ती है ।

मैं हैल्य मिनिस्ट्री को बधाई देना काहती हूं क्योंकि वह् नये नये काम करने की सोबते हैं। उन्होंने गांबों के लिए कई स्कीमें बनायी हैं। लेकिन इस विभाग के लोग बहा रह कर काम नहीं करते । बहां आाकर बापस पा जते हैं। लेकिन इतने के बास्ते मी में उनको बन्यवाब देती हूं । something is better than nothing, हमारी \#ेयरमेन ने का बार्तो बलायी बीं। इसमें कुछ सबलेक्ट स्टेट के हैं हुष्ष सेंटर के हैं। हर ताक बाल में सेंटर से पूध्जे से काम महीं बक सक्ता ।

हम केताे हैं कि हैंत्र क्यार्टर्मेट रोलों को ध्रया करमे के किए बहुण च्याता कर्ष करता है। होगों के शोलो के किए उतना

सर्षा नहीं करता । इस विभाग बासों को बहिनों की भी बात सुननी काहिए पौर उन के तजरबे से घपने काम में सुषार करना काहिये ।

बी करमरफर : सुन रहे हैं ।
घोमती लब्मी बाई : इस विभाग का पहला काम प्रिवेंशन का होना बाहिए घौर उसके भन्दर सेंटर को मदद करनी बाहिए । भभी डाक्टर मुछीला नायर ने बताया था कि साफ पीने के पानी प्रोर मोरियों का इन्तिजम होने से भाषी बीमारी बत्म हो आयेगी। बहुत्त जगह् पीने के पानी का इन्तिजाम नहीं है, ऐसा बेढंगा काम है। मै ध्रपनी कास्टीटयूएंमी की भ्रापको बान बताना घाहती हूं। कई गाबों में ७० पर मेंट ग्हने बालों को पीने का पानी नहीं मिलना । इम कारण बे बीमार हो जाते हैं। तो पानी का घौर मार्यिं का इंतिजाम होना चाहिए ।

ग्रापका लिट्रेचर घंश्रेजी में नैयार किया जाना है। उसको तिक दो पर मेंट लोग ममझने हैं। एक इाष्टर या एक इंस्पेक्टर गांब के बाजार में जाने हैं तो योग इकटठे होते हैं। वे वहां बोलने हैं तो कुष्ड लोगों की समम में नहीं भाना कि डाक्टर क्या बोल नें हैं। उनको लोकल भाषा में बोलना नही भारा । इसलिए लोग उनकी बात नहीं ममसने । वे $q ?$ बजे आते हैं मीर एक बते तक बागम लौट गाने है, तो इस वरह् से काम नहीं हो मकना। बे किनाबें बांट आते हैं। लोग उनको नहीं सममते, हुमाे पाम लाते हैं घोर पूषने है कि ये किम कानून की कितारें हैं। घोग किर्ष उनकी तस्बीरें के $\begin{aligned} & \text { सेते हैं। तो केता मुपाब }\end{aligned}$ है कि पह लिटगेषए सोकम भाषार्मों में कीयार कराया जना बहिए। बीर माषारण माषा में लिका आना बहिए ल्राषि क्राम लोग उसको समक्न मरें। इसके धरिभिक्त ये किताबें घोटी घोटी होनी बाहिंें।

दूसरी बल़ में केगिमी कालिए के बारे में चलना चाइसी है। हला बहा काल हो का है। मतर बह काल कीजितर जहों

## [धीवती लबमी बाई]

होता है जहां कि श्रधिकतर धनी म्रोर मंय्य वर्ग के लोग रहो हैं। घ्रमीरों के ज्यादा बन्चे वेसे ही नहीं होते। तों इनके लितु केमिनी प्लार्निग के काम से क्या फायदा हो सकना है। बध्षे तो गरीत्रों के ज्यादा होते हैं जो कि ज्यादातर गांबों में रहते हैं । इमलिए हम काम को गांवों में जा कर करना ज्यादा ठीक हांग। । पोर इन कान का नेड़ो डाक्ररों को करना षाहिए क्योंकि प्रोग्तें मंद डाकटरों मे मर्शावरा लेना पमन्ध नह़ीं कर्नीं।

प्रभी ए5 मेम्बर बोल गहे ये कि नेड़ी उाक्टरों की बहुत कमी है । यह ठीक है कमी तो मेल डाक्टरों की भी है । लेडी उक्टतों की तो बहुन ज्यादा कमी है । एक हाष्टर पांच माल में पक कर तैयार होगा है, उस पर यूनीबर्गमिटी का या कालिज का ऐ० या ६० हजार हापा खंनं होना है लेकिन डाक्टर क्या कर्ता है, उनमें मेलक्रिननैस का मोटिब बहुत ज्याट्रा हो गया है। पुराने जानाने में डाकटर किर भी ग्रचबछ होने थे । ठाक्सर का किसी भी गांव में होना बहुत भावध्यक है। हमारी भागा में एक कावित्र हैं जिनका नाम है बरमना कवि। उन्होंने कहा है कि जिस गांब में हमेशा चलने वाना पानी न हो, जहां गर गुर खाहाण न हो, जहां पर वैय न हो मोर जहां पर राया प्डवाभ करने बनना साूकार न हो उस गांव में नहीं बसना खाहिए। लेकिन प्राजकल डाकर क्या करते हैं । उनके ऊार $\mathrm{x} \circ$ या $६ \circ$ हत्रार काया सर्व होता है। उसके बाद वे मुनाजिभत में माते हैं मोर पापुलर होने पर नोकरी छोड़ कर भाइयेट प्रेक्टिस करने लगते हैं। इस प्रकार का नियम बनाना खाहिए कि उाक्टर प्राइ्येट प्रेक्टिस न करने पाये। होता वह है कि बो तीन साल बे गोकरी करते हैं घोर किर बतो जारे हैं। चह Wहो हैं कि इमको स्टेट जलना क्सा कहीं बेती कितना कि हम प्राइलेट

प्रेक्टिस में कमा सकंन हैं । उाईटर नोग इतने खुदगरज हैं कि जो गांव के लोग भ्राने हैं उनको नहीं देब्नें क्योंकि उनके पास देने के लिए फीस नहीं होती। उनकी फोस $१ 义$, २० रुये होती है, गांव वानों के पान इनना पैसा नहीं रहना । मिं ग्राअकां बनाऊे कि पुराने डाक्टर श्रच्छे ये, श्राजकन के डा₹टर इनने
 एडसिट नहीं कग्न । उपक्र घर पर उदका
 चलती है घ्रोर कुछ हाया देने के वार में उनको वाडं में दाधिल कर निया जाना है। । हे मरोज में तन नक कोई दिनवम्मी नहीं नेंन हैं जत्र तक कि. मरीज के fन्वसार घ्रोर पीग्रान वाले
 नहीं कर लंने है ग्रोग उनको वक नहीं कर देने
 मरीजा का ग्रसनान में तेंचन कर्न में
 पोर मे समझती ही है हुस मदन के प्रन्व माननीय सदस्व भी मुज में इमंम मध़्मन हांगे
 प्रावश्यकता है ताईक तं ठ्यक्षत जोकि मेंडिकल प्रैकिटस में घ्राते हैं, विंभिन्न रतउयों मे प्राभं हैं वे गिटायर हांने तक घर पर प्राइंचे प्रीचिएस न कर सकें। भाप भगर जहरी समझे तो भले हो घ्रयने इन डाक्टरों की तनमुक्ताह में बड़होत्रो कर दीधजरे घोर उनकं गारों में रहने का माकूत इलजाम कर दीजिये । भब यह ता दज का त्रा भारी न्कसान है कें
 भोर वे केबल बार या पांव वषं उक काम
 प्राइबेट प्रिष्टस की इलाजत नहीं होनी बहिए।

जहां उक लेडी ारासमं का सबान है उनकी समस्पा तो धोर भी उटिल है क्योंकि उलकी ताडाद तो थोर भी बोढ़ी होती है घीर धारी होने के बार उनका पहि उनको

इस्तीफा देने के लिए कह देता है। ऐसा होशे से बड़ी दिककत का सामना करना पड़ता है भोर मं चाहती हूं कि कोई ऐसी बंदिश होनी चाहित नाकि इनना रुपया जो उन पर लर्षं होना है बह इस नरह् जाया न जाय ।

हमारे प्रशासन को कुछ ऐेली व्यवस्षा करनी चाहिए ताकि हमारे डाक्टसं लोग गांब में जा कठ काम कर मकें पोर बहां के लोगों को डाक्टगी डनाज दे मकें। भ्रब डाष्ट्री पाम करने पर जब यह निकनने हैं तो म्रनुभव बननाना है कि कोई भी गतम गांब में जाना नही चाहना मत्र जहर में गहना चाहने हैं भोग बहां ग्र कर प्राइनेग प्रिसिटम करने है
 में कमा देने हैं। में चाहनी है कि छम भोग गम्भीग्नापूकंक घ्यान दिया जाय पोर पाज जो यह प्रस्थनालों में गे उमिशन के fिलसिले में प्रोग प्राउवेग प्रोष्टम चबनी है यद बंद हो यकें प्रोर हमें लगन के माय ईमानदारी मे काम करने बाले उाकटर श्रोंग लेडी डाक्टसं मिन मकें जोकि गांव में जाकर काम कर मर्के। में ममद्रती हुं कि इसके निए प्रगर कोई बिल लाया जायगा तो उसकों मष पोर मे ममयंन भमलेगा। हैल्य प्रोर एज़क्केगन यह दोनों मेंग्नन्न स०्रेक्ट हैं भोर इस नाने भाग्त मरकार का ईम भार विसोष उत्ग्रायिन्ब हो जाता है कि वह यह देबे कि हमारे उाक्रमं लोग मही मायनों में भपने कंनंब्य का पालन करें भोर दंग की जनता की जोकि मृल्य खूप मे गावों में बमती है मेबा करें पोर उनको दावर्यकतानुमार डाक्टरी चिकिन्मा मुलम करें 1

भब हैल्य के मामले हें विथयों की विशेष स्व से जिम्मेबारी होती है घीर भायको मालूप ही हैं कि हर बहन पपने बर की एक वरह से छोटी मोटी हाक्टर होती है। 1 षब धगर बर में किसी को सुकाम हो बाता है को उसके किए उस्टर के पार कोई वहीं जाता


उसको ठीक कर लेती हैं। उनको मानूम रहता है कि मामूली मामूली शिकायतों में क्या किया जाना बाहिए थोर हल्दी, कुमकुम, धनिया पोर घन्यंग्रुपायुर्वेदिक कीत्रें जो कि उनके पास रहती हैं उनकी मबद से घोटी मोटी बीमारियां वे स्वयं ठीक करने में कामयाब हो जाती हैं।

गांबों के लिए एक्सपर्ट्स लेटी उाष्टम होनी चाहिएं जोकि गांब बालों की धिकिस्सा कर मकं । उनको घर घर विजिए करके गृहणियों को ममझना चाहिए कि वे कैसे भपने बक्तों की क्रल्रभान करें, कैंमे उनको भ्राम रोगों से बसायें, उनको प्रीबेंटिब मेखं ममभायें। हमांे पपने पाम ध्रायुर्विक की हल्दी, कुमकुम तथा प्रन्य नीजें होती है पोर बगंग एन्ंगीचिक द्वाइयों के ही गांबों में इन देशी द्वाइयों से बीमारियों की गोकथाम की जा सकती है। हुमारी हन लेडी चाषदसं को गांत्र वालों को ममझाना काहिए कि प्रत के रोगों में क्वा क्या माबषानी बतरनी बाहिए।

मेग कहना यह है कि जद्वां प्रापने यह कंमिली प्यानिग मेंटर्म कोंके हैं बहा पापको मैटरनिटी सेंटसं भी ग्बने बाहिएं । विशेष कर गांों में बानी कैमिली प्तानिग मेंटर्म मे फाम बलने वाला नहीं है। यह तो एक भागने प्रोरिटिब मेजग राता है । प्रब औसा कि मेरे भार्ट भी जाषब ने कहा कि एक बहन नें पपने बार बच्बों में मे पूकि बह उनका लान पालन करने में प्रममर्यं बी इसनिए उसने पागे ोो बस्बों को यमृना में रुषो दिया प्रोग नेत दो को लेकर रहने लगी, तेमी बहन हमारे दे $\begin{aligned} & \text { में, }\end{aligned}$ में उनको बतलाना जाहगी fिलना मम्रः नहीं है। कोई मी हिन्दुम्तान की मा ऐपा करण्य करने वाली नहीं है घोग मैं प्री जाषब के इस कायन को चुनोती वेती है हीर उस पर पपना बिरोष प्रक्ट कग्नी हूं।

सलिए मेरा कहना हि किलि वानिम के ब्राष ही कहा वर मैटरमिटी चैंटर
[^्रीमती लष्मी बाई]
भी रखना चाहिए ध्रोर वहां पर भ्रायुर्वेदिक, यूनानी या किसी प्रोर पदति से दवादाएँ करने का छंतजाम होना चाहिए। गांबों में मैटरनिटी ऐंड की ब्यवस्था कर्ने की w्रि भ्रावश्यकता है। गांवों में भ्राप प्रगर चाहने हैं कि यह फैमिली प्लार्निंग श्रापकी कामयाब हों तो उसके पहले श्रापको मैटर्रनटी मेंटमं खोलने चाहिए वरना फंमिली प्लार्निंग प्रापकी गांवों में कामयाब होने वाली नहीं है। हर एक मंटरनिटी मेंटर पर पर्याप्त दवादाल की ब्यवस्था की जानी चाहिए ।

भाखिर में में मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देती हूं कि ग्राप देण के निवासियों का स्वास्थ्य घच्छा रख्वने के लिए जागरूक है घोर उसके ह्रेतु नई नई म्कीमें लाये हैं। मुझे विश्वास है कि जब श्रापकी सकीमें श्रमल में भ्रायेंगी नो डाकटर लंग ज्यादा दिलचस्पी मे प्रोग लगन से घ्रपने कत्तंड्य का पानन करेंगे । भाज जैसे काम होता है बैसा काम न होकर पूरी लगन घ्रोग मेहनत के साथ वे घ्रपना फर्ज निबाहेंगे । खाली निपोर्ट लिख्ब देने मे तो काम नही चलेगा । मुझे भाशा धौर विश्वास है कि जो मैंने चन्द एक मुझाव दिये है उन पर मंत्री महोदय घोर उनका मंत्रालय सहानुभूतिपूरक विचार करेगा।

Mr. Chairman: There are 85 selected cut motions relating to the Demands under the Ministry of Health. They may be moved subject to their being otherwise admissible.

Need to lay down condition of work in rural areas for a period of two years to qualify for practice in medicine

Shri M. B. Thakore: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (241)

Need to increase the pay and provision of more facilities to doctors posted in villages

Shri M. B. Thakore: I beg to move: "That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (242)

Need to open Government hospitals in backward and under-developed areas throuphout the country.

Shri M. B. Thakore: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (243)

Need to extend the Contributory Health Service Scheme to other big towns and cities

Shri M. B. Thakore: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (244)

Need to open more health centres in collaboration with the Ministry of Community Development and Cooperation

Shri M. B. Thakore: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (245)

Need to introduce a practical two years' course for medical students to qualify as doctors

Shri M. B. Thakore: I beg to move:

> "That the demand under the Ministry of Health be reduced by Rs. 100 ." (246)

## Need for restricting the high charges of the Nursing Homes

ghri Auroblede Chomal: I beg to move:

[^2]Need for compulsory B.C.G.
vaccination
Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (302)

Need to stop the milk-powder distribution through Red Cross Societies

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (303)

Malpractices in the distribution of medicines under Family Planning Scheme

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand unde" the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (304)

Failure of the Family Planning Schemes

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100 ." (305)

Need for research in the indigenous medicines as contraceptives

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (306)

Need to reserve more beds for Central Government Employees at T.B. Sanatorium, Kasauli

Shrl Aurobinde Ghosal: 1 beg to move:

[^3]Need to reserve beds in each T.B. hospital for the Central Government Employees

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (308)

Need to implement the results of the researches of Food Laboratory

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (309)

Need for assistance for the development of drinking water supply under Greater Calcutta Scheme

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

> "That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100 ." (310)

Necd for a national scheme for water supply and sanitation

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (311)

Need for national recognition of the Homoeopathic system

Shri Aurohindo Ghomal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100 ." (312)

Need for more genealogical clinice in
sural areas

## Stari Aurobtado Cheal: I bes to

 move:[^4]Need for further extension and development of the All India Institute of Hygiene and Public Health
Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (314)

Need for more goitre pilot projects in hill areas of Manipur and Naguland

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand unde" the head
Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (315)

Need for more leprosy rentres
Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand unde" the head
Ministry of Health be reduced by
Rs. 100 " (316)
Need for segregating the leprosy
patients

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand unde: the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (317)

> Need to sterilisc the patients of venereal diseases

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by
Rs. 100." (318)
Need for the creation of a central pool for medical practitioners

## Shri Aurobinde Ghosal: I beg to move:

[^5]Need for supplying doctors to the hospitals running without doctors from the central pool

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under: the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (320)

Need for complete eradication of Malaria

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

> "That the demand unde: the head Min:stry of Healih be reduced by Rs, 100. ( 321 )
> Need for complete eradication of smallpor

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand unde" the head Ministry of Health be reduced by R. 100." (322)

Need to fi.r minimum intake of caluries necessary for an Indian
Shri Aurobindo Ghosal: 1 beg to move:
"That the demand unde: the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (352)

Need to prescribe the food-value by calories of a normal meal on zonal basis in India

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by

- Rs. 100." (353)

Need for a national scheme for examining the health of the workers at regular intervals

Shri Aurobiado Ghosal: I beg to move:

[^6]Need for a national scheme for examining the health of the students at regular intervals

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (355)

Need for free eye examination of the - students

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

> "That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100 ." (356)

Need for giving free optical glasses to students whose eye sight is weak

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (357)

Need for free paedictrics centres
Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

> "That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100 ." (378)

Need for t;eining-cum-cure and aftercare colonies

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (379).

Need for cancer hospitals in all big cities

> Ghri Aarobtado Ghomal: I bet to move:

[^7]Need to give more help to the cancer Hospital Caloutta

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. $100 . "$ (381).

Need for a higher training course in Radiography

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. $100 . "$ (382)

Need for more higher medical research institutes

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

> "That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100 ." (383)

Need for introducing higher courses of training medicines and surgery on the lines of F.R.C.S. and M.R.C.P. examinations

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

> "That the demand undor the head Ministry of Health be reduced by Rs. $100.0(384)$.
> Need for scientific study of Yoga System

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (385).

## Need to popularise the nature cure rystem in the rural areat

Shri Aarobiado Ghomal: I beg to move:

> "That the demand under the head Ministry of Fiealth be reduced by Rs. $100 . "$ ( 866 ).

6243 Demands MARC
Need for higher research in Ayurvedic
system

Ghri Aurobindo Ghomal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (387).

Need to open more mental diseases hospitals

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (408).

Need to open clinics for psychological treatment of mentally deranged persons.

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
> "That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (409).

Need for proper legislation to check the manufacture of spurious medicines.

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (410).

Need for proper legislation to provide exemplary punishment to the manufacturers and sellers of spurious medicines.

[^8]"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Res. 100." (111).

Need for legislation to award exemplary punishment to the adulterators of food.

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (412).

Need to open more T.B. Clinics
Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
> "That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (413).

> Need to open more Dental Clinics

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (414).

Need to formulate National Health Insurance Scheme on the basis of C.H.S.

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (415).

Need to abolish private Blood Banks
Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (416).

Need to open Eyo-Banks in each city of Union Territories
genr Aurolthe Grem: I ber to move:

[^9]Need to introduce a short-course nursing scheme

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100. ( 418 ).

Need to open more training centres of midwives

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
> "That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (419).

> Need to check corruption in the Red Cross Society

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the Demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. $100 . "$ (459).

Need for publishing medical books in regional languages

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. $100 . "(460)$.

Need to cstablish a T.B. hospital at Kanpur

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (573).
Need for grant to Kanpur Meciical College by the Centre

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (574).

Need to have more Medical Colleges in U.P.

8hri S. M. Banerfee: 1 beg to move:

[^10]Need to develop Ayurvedic and Unani methods of treatment in India

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (578).

Growing incidence of T.B. and cancer in the country

Shri S. M. Banerjee: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (577).

## Need to encourage the Ayurvedic system of medicine

Shrl Khushwaqt Hal: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (627).

Need for suitable legislation for colourisation of vanaspati ghee

Shri Khushwaqt Ral: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (628).

Need to prepare a standard pharma. copoeia for Indian medicines

Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Medical and Public Health be reduced by Rs. $100 . "$ ( 601 ).

Need to establish central and regional gardens of medicinal herbs

Shri Kodiyan: I beg to move:
That the demand under the head Medical and Public Health be reduced by Rs. 100." (602).

Need to standardise Ayurvedic and Unani drugs

Shri Eodiyan: r'beg to move:
"That the demand under the head Med cal and Public Health be reduced by Re. 100." (00?).

Need to open post-graduate-csim-research centres in Ayurveda

Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Medical and Public Health be reduced by Rs. 100." (604). .

Need to open filaria clinics in filarious areas

Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Medical and Public Health be reduced by Rs. 100." (605).

Need to take adequate steps to eradicate small-pox from the country

Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Med cal and Public Health be reduced by Rs. 100. . (60b).

Shortage of doctors in rural areas
Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Medical and Public Health be reduced by Rs. 100." (607).

Need to set up a Central Council of Indian Medicine

Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Medical and Public Health be reduced by Rs. 100." (608)

Need to reduce overcrowding in gov. ernment hospitals in Delhi

Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Medical and Public Health be reduced by Rs. 100." (609).

Failure to implement the expansion programme of the Willindon Hospital and Nursing Home, New DeDhi

Shri Eodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Med cal and Public Heaith be reduced by Re. 100" (10).

Failure to set up a Central for Homoeopathy

Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Medical and Public Health be reduced by Rs. 100. ." (611).

Need to upgrade the existing Ayurvedic Colleges in the country

Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Medical and Public Health be reduced by Rs 100." (612).

Need to increase the number of lady doctors in the country

Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Medical and Public Health be reduced by Rs. 100." (613).

Need to prepare a comprehensive school health service schemc

Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Medical and Public Health be reduced by Rs. 100." (614).

Need to take effective steps for the prevention of food adulteration

Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Medical and Public Health be reduced by Rs. 100. . (615).

Slow progress of the anti-T.B. programme

Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under tae head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (616).

## Need to open more training centres for family planning in the States during the Third Plan period.

Shut Edelyan: I beg to move:
That the demand under the head Med:cal and Public Heal!h be reduced by Rs. 100." (617)

Need to give financial assistance to the Kerala Government for the development and expansion of the lep. rosy hospital at Noorand

Shri Kodiyan: I beg to move:
"That the demand under the head Medcal and Public Health be reduced by Rs. 100 .

Need to supply more drinking witer to the town of Imphal

Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:
"That the demand under the hrad Capital Outlay of the Ministry of Health' be reduced by Rs. 100." (172)

Need for a scheme for supply of drinking water in the rural areas of Manipur.
Shri Aurobindo Ghosal: I beg to move:

> "That the demand under the
> head 'Ministry of Health' be reduced by Rs 100 "(173).

Mr. Chairman: All the cut motions are now before the House.

I wish to make one more request. There are quite a number of hon. Members who have given their names for speaking on the subject of health. The hon. Speaker fixed the time for each Member as ten minutes. Most of the hon. Members s, far have been taking 15 to 18 minutes.

Shri D. C. Sharma: Including yourself.

Mr. Chairman: That means that some hon. Members will not get a chance to speak. So, if you all wish that all the Members who have given their names should speak, I would request hon. Members to keep to the time-limit and wind up within two minutes after the first bell. As a matter of fact. I have not rung the bell till ten minutes are over. This will give twelve minutes in any case and I would request you to take note of the first bell.

May I know whow long the hon. Minister will rake?

Sh:i Karmarkar: About 45 minutes.
Shri Radhelal Vyas: Unless you enfore the time schedule, it will not be possible.

Shri Karmarkar: Members should co-operate.

Mr. Chairman: I can only ring the bell. Hon. Members will have to payheed to that. I would request everybody to do it.

भी राषे जाल ह.तास सभानेत्री जी, यन्र मही है कि पिद्धने वर्षों में हैल्य मिनिस्द्री ने कर्छ मुधार के काम किए हैं। लेकिन इसके माथ माध यहु भी मही है कि हमाने देण के स्वार्रुय की जो ममग्या है बहा दिन-प्रति-बिन जटिल होती जा यही है। हमाता एक बहात बड़ा देश है भोर जंमा कहा गया है कि इसकी भाबादी $\gamma ३$ करोड़ के करीब होने जा रही है। इतना भषिक रुया सर्षं करने के बाद प्रोर इतने पधिक पीषषालय बोलने के बाद, इतने प्रषिक मंडीकल कालेज लोलने के बाद पगर लोगों का म्बास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिये कुल पोर उदाय किये जने बारहिये । हमाईे राष्ट्रपिता महार्मा गांडी ने जंसा पभी बताया गया है कि एक बोरं किठाया था इस बात का पता मगाने के विये की बीमार्यों मे केंमे बका जा सकला है, केंमें उनसे रोकथाम की गा मकती है। इसका एक्रमात्र तरीका प्रार्षृत्रक fर्षकस्का ही है। में भापने इस बात्त में महूमत नहीं हूं कि उन्होंने बीमारी रोकरे तक ही इस विषय को सीमित ग्बा बा बसिक उन्हों ने पपते उदाहरण चारा यह निब कर दिया बा कि प्रार्कातिक किकिस्ला उारा लाबमी म्रस्ष हो सकता है। उरली बाबन में उन्होंग एक प्राहतिक fिकिस्ता केन्य स्बतापत किया
 प्राृृत्रिक विकित्ता मी एक पर्यति है लीट वेण का द्रित इसमें है कि रलको बगताया आये
 हो सकती है। उद्होंगे पूरा में रस केण को स्वाषित गहीं होने सिया क्योषि उनफा कियार

था कि साषारण जनता वहां नहीं पहुंच पाएगी भ्रोर वहां यह हीज़ महंजी पड़ेती भोर उन्होंने स्वत: प्रपने लड़के भाई रामदास को वहां रसा प्रोर हसके परोक्षण करवाये । उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि इस चिक्सा पदति धरा रोगों का उन्मूलन हो सकता है। मोबधि वर्गेरह देने के वे स खिलाफ थे प्रोर उन्होंने प्राकृतिक चिकित्मा का सहारा लेकर यहा मिद्यिया कि इसमे भी रोगी को श्राराम हो मकता है। घ्राज हम देलते हैं कि गोरलपुर में, जैसीडी में तथा श्रोर दूसरी जगहों पर ரेंदे केन्द्र स्यापित हैं जहां में कि सो फी मदी रागी ठीक होकर बाहर निकतने हैं। उनको कोई दवाई नहीं दी जाती है। के पल रहन महन, ख्यान पान, ट्व बाव, उपवास इत्यार्वर पर ही निभरंर ग्र कर, तथा इन उसयों का ही मह़ारा लेकर रोगी को रोगमुक्त करु दिया जाता है । टहलना, मालिग श्रादि पर ही प्राधिक जोग दिया जाता है । इस तरह की चीजों की ग्राज बहुत जब्रत है । भापका तथा हुमारा मभी का यहु तजुर्वा है कि प्राक्रनिक fर्चकत्मा पउति मे नाभ हांता है। इममें सन्देह की कोई गुजाइन नहीं है । प्रापका विशेप ध्यान इधर जाना चाहहये।

जहा तक पार्वुद्विक पदति का मम्ब:ष ह. उसमें भी दवाइयों पर इतना जोर नहीं दिया जाता है जितना कि दूमरी चीजों पर। हमारे मेलकोटे साह्व ने कहा है कि लोग चायुर्वंविक कानेगों में तब भर्ती होने के लिये जाते हैं जब उनको एनोपेििक कालेतों में एउमीशन नहीं मिलता है। में सम्भता हैं कि उनकी यह घारणा गलती है। लोग मायुवेदिक किका प्रणाली को इससिये नहीं प्रपनाते हैं कि इसमें तनल्वाह कम मिलती हैं, उतनी महलियते नहीं मिलती हैं जितनी कि एलोपेषी पछ हु: लोगों को मिलती हैं, संबोरेटरीज नहीं है, पच्छे टी बरें कोर पष्डे प्रोकेसां इसको पढ़ाने के लिए नहीं हैं। एसी

बतन नहीं कि घ्रायुवेदी में या यूनानी में कोई एक दो मिरेकल्ज हो गए हों, चमत्कार हो गए हों । भ्रगर भ्राप सारे देश के श्रांकड़े देलें तो श्रापको पता चलेगा कि श्रषिकतर लोग भ्रायुवॅदी श्रोर यूनारी चिकित्मापदति से ही फायदा उठा रहे हैं । बहुत कम लोग हैं जो एलोपेथिक म्रोषषालयों से फायदा उठते हैं। उनसे कायक्षा उठना भी बड़ा मुरिकल होता है। जो इमके बड़े बड़े घ्रम्पतान हैं, वे बड़े बड़े शहरों जंसे ग्वालियर, भोवाल घ्रादि तक ही मीमित हैं। वहां दाखिल होना भी बड़ा मुरिकल होता है। बहुत बड़ी कयू मरीजों की लगी रहती है। बड़ी मृरिकल मे कोई इन-डोर पेशेंट के तोर पर भर्ती हो मकता है। दिन भर उसको दवाई लेने के लिये खराब करना पड़ता है। जब प्रापेेशन होंना होता है तो उम वक्त टेबल पर मरीज में वेंमे र्ववाये जाने हैं। लागों को मेंमे देनें कं लिये मजब्र किशा जाना है। लोग जब हर नग्क से निगाग हो जाने हैं नभी इन घ्रम्पनालों की गरण में जाते हैं। में चहूंगा कि. हमारे यहां जिननी भो पद्तियां है उनका प्राषक में प्रीघक प्रतार हां। खाम तोर मे में इसमें देर्रा वर्चक्त्मा पर्द्नतियों को गामिल क्ग्ना हां। मे तो कह़ंग। कि हर विद्यार्थी, हग बालक बालिका, हर जगक्ष干 के कोमें में यह चीज़ र्व दी जानी जाहाये कि केंमे प्रच्छा रहा जा सकता है, केंमे बीमारी से बचा जा मकता है, केंे पगर मामूली बीमारी पा जए तो गांबों में ही मामूलो पौषिियों से उसका इलाज किया जा सकता है। इसका प्रनिवायं हुप मे एक कोर्म होना बाहिये। मनुष्य जीवन के लिये कमाता है मोर पगर जीवन के लिये कमाता है तो क्या यहु जलरी नहीं है कि उमका जीवन स्वस्ष हो, बह स्बस्व रहे ? इस कोसं की मे बाहता हैं पनिवायं एप से पढ़ाई की ब्पबस्था कर दी जानी काहिये।

जहा कक प्राक्षृिक विकिस्मा पउति का सम्बन्ष है, इसकी ट्रेनिग हर एक भ्ष्पापफ


स्यादि को एक दो महीने में दी जा सकती है घोर बिना केसे के सारे दे $े$ में इसका प्रतार किग्रा आा सकता है। भगर इस चीज को भपनाय। गया तो में भापको विश्वास दिलात्ता हूं कि जो करोड़ों रुपया भाप भोषषियों पर सबा भ्रस्पताल खोलने पर खं कर रहे हैं, उसमें बहुत कुष्व बचत हो सकी़ है।

एक पोर भी चिकिस्मा पद़ति है जिसकी भोर क्षका घ्यन्न जाना चहिते मोर वह है होम्गे पेयिक विकित्मा पद्वनि घहु बहुत ससी है । इस मिक्टम के प्रन्नगंत बिना प्राप्रेगन का महारा लिये हुए मामूंी सी दवाई देकर लोगों का इन्ताज कर दिया जाता है। एक पेटी में योड़ो मी दवाइयां रग्ब ली जाती हैं पोर बड़े मे बड़े रोग का इनाज भी बढ़त्त प्रामान तरीके से किया जा मकता है। हर रोब दवाई देने की भी इनंमें जफ़रतन नहीं है । प्राठ, दम पन्त्रतं दिन या एक महीने के लिये एक स्रुराक ही कारी गहरी है प्रोर रोगी को म्रच्छां का देती है। में निंदेरन करना भाहता हूं कि देश के विभित्र भागों में होग्योपेखिक हिध्दैमरीज मरकार काषम करे, जिन में घम्बे डाक्टर गले, विशन् डाक्टर रखे जो कि भायुर्कोदक के भी बिदाग् हैं, होंख्योपेयी के भी हो घोर एनोपेयी क मी हो, इनं मब का उन्होंने घष्ययन किया हुप। हो मोर होग्योपेषी मिस्टम से लांगों का इनाउ कर । बोt़े से ही ब्बवें में प्रोर बहुन वड़ी संक्रा में इसमे रोंगी भ्रणबे हो मकते हैं। यह बहु कम ल्खर्चीली पर्वति हे प्रोर हमारे देका के वहुत उसाुक्त है, पाम जनता के हिन में है। इस पर मा कुष परीकग करने की मननीय मन्नी की अ्पवस्वा करायें तो बहुक्ता भज्धा होगा।

का ऐली कीजें हैं जिन से बीमकिया कैसीती हैं। उनमें से एक षाल्यू जन पाफ रिखा बाटरंग है। नखियों की गन्दनी दिन प्रतिबिन बदी जा रही है। भ्रमरीषा मे काषी इसक बारे में काम किया है कीर दोरोपियन कन्ट्रीज
 2097 (Ai) LS-6.

सामने पा गई हैं। जहां बड़े बड़े कारलाने हैं बहां पहु समस्पत वैषा होती है। क्रेश्रूव, टैब्ञ, इल्यदि नदियों का पानी गन्दा हो गया है। हालैण्ड में पोर डेनभाकं में भी जो समुत्र हैं वे गन्दे हो रहे हैं पोर बीमारिं 7 पड़ने का पंदेंशा हो रहा है। क्या भाप भी यही चाहते हैं कि पहां भी बीमारी लूक बढ़ जाए तब इस बारे में माप कोई कदम उठाॅं ? माज इ7 ती जलरात्त है कि हम इस विषय में कोई कानून बनायें जिमसे खिवर पो चूूलन को रोका जा सोे। जो हमारा तीमरा प्लां हैं वह एक छंडट्रूपन्न जान हैं। पगर उदमें रिवर्स को पोच्पूट होने से नेहीं रोका गया तो बहुत ख्वररनाक स्थिति केषा हो जाएगी। हेल्य इंधनियंगं की कान्जेम में इस पर विस. र हुप्र, था पौर एक प्रस्ताव पास किया गया था। में भाणा करता हूं कि पहा पह्ह चीज़ केबल विषार किमरं सथा प्रम्ताब पारिक करने सक ही सीमिन नहीं रह जुएगी बस्कि कोई कानन भी बनाया जएगा जिसने नदियों भीर खालाबों के पानी को गन्ता होने से बचाया जा मके।

तीसरे प्लान में म.यु रेंी के लिए लथा दूमरी विकिस्ता पउतनियों के लिये पषिक से पषिक पेश्रा रका जन्ना चाहिषे। पाल हम ममय बहुन कम घ्यान इस घोर किया गया है है पोर बहुत कम क्रम गती गई है। हम हल देणी बिकित्मा पवर्वनियों से गो भागा रक्तो हैं, वह लाना हमारी हल तरक से पूरी होंने वानी नहीं है। घोड़े से पेंसे वेकर प्रार हम पह्ह धाणा करें कि बहें मतीत्रे निकलें तो ऐमा नहीं हो मकता है। उस्रन इस बतन का है कि परर पषिक वेमा देगी निकिसमा पर्वनियों के लिए भलग मे रखा जाए।

अष मे कर्रांक्ष बाटर के बारे में हुष कहना चाहना हां । वाने का म्पज्ड पानी कर ोे होतों में भाज री नुक्ष कहीं है। वीते के पानी के हुए ती का गारों में नहीं है। विियों

 के दीने के सिये माष पानी नी मुहुपा नहीं कर

श्री राेे लाल क्यास सके हैं, क्या यह् हमारे लिये गर्म की बान नहीं है। में चाहता हूं कि तीसरी योजना में छतना रुपया तो इस काम के लिये रला जए जिससे कोई भी गांव बगेर कएएं के न रहे घोर हर गांव में शुद्व पीने का पानी मिल सके । पषिक से भ्रधिक रुपये की छस काम के लिये उप्रवस्य। की जानी चाह्ये ।

प्र में काट्रीव्यू टरी हैल्थ रकीम के बारे में कुछ कहुना चाहता हूं। जन्र श्रंप तमाम जनता से टेक्स लेते हैं, उससे कोटंस ख्वोलने हैं, स्कूल खोलते हैं तो क्या भ्रापका यहु भी फर्त्र नही कि उसके स्वास्थ्य की रक्षा के निये भी श्राप कुछ्य करें । ध्राप टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। श्राप टैक्स को थोड़ा श्रोर बढ़ा कर क्या छस कांट्रीव्यूटरी हैल्य सर्वस स्कीम को सारे द्वेश में समान रूप मे नहीं लागृ कर सकते हैं ? मैं चहतता हूं कि प्राप ऐमा करें । इंग्लैण्ड में बिन्दा पैसे के लंगो के लिए चिकित्सा खुले हुए हैं। यहां पर भी बिना पैमा खर्ष किये लोगों को चिकित्स की मुवषायें उपलरष होनी चंहियें।

देहाती इलाकों में जिम चीज का भ्राज बहुत ज्यादा घ्रमाव है वह मतृृतहों का है । वह़ां पर इनकी स्थापना की जानी चतिये । जाहृरों घोर बड़े बड़े कम्बों में तो भ्रापने मैटरनिंटी होम्ज्र ग्बोल गखे हैं लेकिन छो छोटे देहातो में इनको नहीं म्वोलi है। वहां एक छोटी सी स्षोंपड़ीं में जहां ग।य प्रोर भैस भी बंधी खही है, बैल भी बंषे रह्ते हैं. मे हमान भी पा कर ठहुरते हें, पति घौर पस्नीं मी ठरते हैं, बच्चे भी दहते हैं, बच्चे को जमया जलता है। घह हमारे लिद बहुत धार्म की बतत है। इस पबस्था में केसे बालक स्वस्थ रह सकता है घौर केसे माता स्वस्थ ₹ह सकती है। हमारे एजज्य में उा० काटजू मे मावृगृहों की एक योजना घनायी है मोर कहा है कि भगर किसी भाब में लोग मापृगृ बनायें तो उसके सिये सरकार कुष्ष पैसा देगी । तो जलूख है कि हर गाब में मापृगृ बनाए जाएं मौर सरकार की

तरक से ऐसी उयदस्षा हो कि जो बाई वहां काम करती है उसको प्रति बच्चा कुछ दिया जाए । ध्रगर इस तरह से हम हर गांव में मातृगृह स्थापित कर सकें तो इससे वहां के लोगों को बड़ी सहूलियत होगी ।

### 14.00 hrs .

बड़े बड़े शाहरों में बीमारियों को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है कि ग्रंडरफ्राउंड ो्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। श्राज तीन तीन लाख की श्राबादी के ऐसे शहर हैं जहां यह सुविषा नहीं है । हमाऱ डेढ़ लाख की याबादी का उज्जन शहर है जो $f$ क एक धारमक स्थान है घ्रोर जहां घ्रनेक मेले लगते हैं भौर हर बारहवीं वर्ष तो बहुत बड़ा मेला लगता है । वहां ध्रंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं है ।

श्री करमरकर : इन्दोर से गन्दगी भाती है ।

श्री राषेलास हपास : वह तो श्रगर भ्राप रिवर वाटर पोल्यूहन को रोके तो दूर हो जाएगी। लेक्न जब तक श्राप शाहर के भन्दर भंडग्राउंड क्रेनेज की ठ्यवस्था नही करेंगे तब नक शहर की गन्दगी दूर नहीं होगी । यह् भी बीमारी का कारण होता है। बड़े बड़े चहरों में जो कालेरा भादि पेट की बीमारिया होती हैं वे इसो गन्दगी के कारण होती है। तो मेरा सुझाव है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो शहर कम से कम एक लाख पाबादी के हैं उनमें तो घंडरमाउंड क्रेनेज की व्यवस्था हो जानी चाहिए । ईसके लिए भगर भाप ही म्पनिनिस्रैलिटीज को ग्रांट न दे सकें तो लोन ही दें लेकिन यह व्यवस्था हो जानी चाहिए जिससे कि बीमारिया एक सकें। घीर जो मोगो को इस समय बीमारी पर पैसा लघं करना पद़ता है उससे वह बबें।

इन घाम्दों के साथ मै प्रापको घन्यवार देता हू 1

बीचती उसा बेहए (सीवापुर) : ध्रोमती ेेयरमेन साहिबा, हेल्य मिनिस्ट्री की बती

भारी जिम्मेदारी है घोर इस मिनिस्ट्री का काम भी बड़ी जिम्मेदारी का है। सारे भारत का बोक्षा उसके सिर पर है पोर सारे भारत का स्वास्थ्य उसको ठीक रहना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हैल्य मिनिस्ट्री के ऊपर है। जब हम इस जिम्मेदारी को देलते हैं मोर भपने देश की गरीबी की तरफ देसते हें, तो किर हम ोेबना बाहते हैं कि इस जिम्मेदारी को हमारी कांख्रेस सरकार किस तर्ह से पूरा करने वाली है। इस॰जिम्मेदारी को पूरा करनें के लिए यहृ बहुत जलरी है कि इस भिनिस्ट्री के काम पर बहुत मा धन वर्च किया जाए भोर जब तक घन नहीं बचं किया जाएगा तब तक लोगों का स्वांच्य भी ठीक रहने बाला नहीं हें। नेकिन जब घन की बात प्राती है तो हमको देसना होता है कि एक ही कोने को हमें मुधार्ना नहीं है, हमको मारे भारत के कांने कोने की मुधारना है उमको चलाना है। सेकि.न हमारे पाम रतना धन नर्हां है कि हम इस fर्मिन्द्री को व्बत्र रुपया दे में।

किर हमागी नजर जाती है कि हुमको स्वाहध्य कात तो स्थाल रख्यना है लेकिन भाग्त में ज्यादातर लंग गरीब हैं पोर ये लोग ज्यादातर देहातों में रहते हैं। तो वेहातों की तरक जब हम वेलते हैं तो हम fर्मनम्टर साहब से कहने हैं कि हमको पायूवॅद की तग्फ मी विबार करना धाहिए। पायूर्ब दिक इलज की इर्सालए बर्षा होनी है कि पहले देक्र में यही इलाज ज्यादातर होता था। हम यहु बाता कयों कहतं है ? यद्न हम इर्मलए़ कहने हैं कि हम देलती हैं कि मुंक बहुत बड़ा है। उसके मिए एलोषंथी इलाज काफी नहीं मुहुम्या किया जा सकता। तो यह चीज बार बार हमाऐे सा मने फाती है। ममे इस मिससिले में मपनें परिवार की एक बान कही है। माप जानने हैं के नेहल परिबार बहा बहा परखिार है कोर
 बब सं में उस षर में पायी तो में ने देबा कि एर में यह्ह हालत्र थी कि गो कि एलोर्षियक उक्टर रोज हमारी गम्प देकलत बा, येकिन उमकहत्रोत हुए मी तो दुजुर्म स्थियां बीं ब देती

बवाएं घर पर तैयार कराती बीं, घोर नोकर बरल बहृा लिए बवाएं तैयार करते रहते से पोर हम बक्षों के लिए कोई बवा उाष्टर से नहीं लेते षे । उनके सारे इलाज घरेलू द्वाभों से हो जाते षे। मापको यह जानकर ताज्गुव होगा कि में बहुत सी द्वाएं जानती हूं फरे माज भी जब ज स्रत होती है तो पपना इलाज भ्रपने भाप इन बवामों से कर लेती हूं पीर ऐलोप्रयिक दवा नहीं करती। बंसे मं बीमार बहुत्त कम होती हूं। में पहुले तो प्रिबेशान की कोषिश करती हूं। लाने पीने को विच्बार रबती हैं मोर इसलिए बीमार बहुत कम होंती हूं। महाल्मा जी ने तो हमको बड़े सस्ते घलाज बतलाए घे, जंसे नीम की प्ती खा लो तो मलेग्यिा नही होगा पोर नुलमी के पसों मे क्या कायदा होना है यह हैमको बतललाया गया पा। तो प्रगर हन चीजों को हम इस्तममाल कने तो इनमें कोई वर्वर्षा नहीं है फीर घनमे बहुत कायता होता है भ्रोर वे काफी पसर कर्ती हैं। भरग इन्मान प्रयनी तन्दुक्सी का स्थान रबं तो वह बीमार ही बहत कम हो।

### 14.05 hrs .

[Mr. Deputy Speakir in the Chait] बवा घाना तो मजबूरी की हालत में होना चाहिए । सबसे गहली कीज तो यह है कि भ्रपनी गगजा की तर्फ क्याल ग्रा जाए । इस बान का ध्यान ग्ला जाए कि हमको कमें गिजा खानी बाहिए।

हम मे कहा जाता है कि नुम्दां 7 जिस्म में विटामिन की कमी है, बिहोामन की० या बिटामीन सी० या विटामीन ण०० का वम्नंमाप करो। ये नक्रु तक्ष के विटामिन दमको खा दियें आाने है। मेकिन कितने पाबर्मा हन विदामिम्म की गोलियों को का मकरें है ब्योंकि त्क त़क बोतल बार बार वाष पाँ उपये की मिलती है। हम प्रने हाष्टतों में पूर्तन हैं कि हमें बताइयं कि टमाटो मे कोन मे विटा मिन हैं, गाजर में कोन मे विर्टामन है
 गाबर जाते है हीर टमाटो जाते है केषित एक्षा

## [ءीमती उमा नेहए]

भसर हम पर नहीं होता, तो जव।ब मिलता है है कि जो मदर प्रर्य है उसमें राक्ति ही नहीं रही है इर्सालए विटामिन की गोलियां खाभो क्योंकि इनमें श्रसर है । यह कहा जाचा है । लकिम ये चीजे तो रईसों के लिए ठीक हो सकती है। हमारे सामने तो गरीब देहाती जनता के लिए इन्तजान करने का सवान है। हम घ्रवनी मिनिस्ट्री से बार बार सवाल करत हैं कि घ्रापने गरीबों के लिये क्या किया है। भगर ये गरीब लोग जिन्दा नहीं रहते तो हम लोग भी जिन्दा नहीं रह सकते । हम यह जानते हैं। इसलिए हमारे सामने यह् सवाल है।

घ्रभी हम।रे एक भाई ने कहा था कि हकीम श्रजमल खां के दव।खाने ने जड़ी बूटियों की किताबें निकाली हैं जिनके जारा बह्हुत सस्ता इलाज हो सकता है। में ने भी उनको देखा है। वे बहुत्त प्रच्छी कि ाबें हैं। मै चाहती हूं कि मिनिम्टर साह्ब भी कुछ इस तर्ह का इन्तिजाम करे। मुर्मकन है कि घ्रायुवर्वंदक के नाम से कुद्ध लोगों को तकलीफ होती हो । मृर्मकन है कि कुछ्ध लोगों को डर हो कि ध्रगर भ्रायुषंधिक का नाम लिया गया तो कहीं एलोपैथी नीची न हो जाए। लेकिन हमको यह काम गरीब जनता के स्याल से घ्रोर इस ख्याल से छस काम को करना चाहिए कि जड़ी दूटियों से बहुत फायदा हो सकता है। ये बीजें हमारे सामने हैं । महारमा गांधी के भाश्रम में जब मै रहती थी तो मैं ने खुद देखा कि महात्मा जी ने टाइफाइड के रोगी को नरिं भौग मिटी कं: लेप लगा लगा कर घच्छा किया। हो सकता है कि हन सब बतों से ऐलोरेषिक छाष्टर एप्री न करे।

पब मुक्षे मिनिस्टर साहब से यह कहला है कि मुके से बर बार कहा जाता है कि घम्पतालो में ओो मेहत्तर है, मेहतरानियां हैं या ء्बायेज हैं उनको बर्ध जायद फाप बेत है लेकिज उनकी खर्बी घोर कप्े इतने गंरे पूते हैं कि उमको काम करते केष्या घघा नहीं लगता है घीर उनते कपहे से

बददू निकलती रहती है। में यह्हीज घ्रापसे इसलिए कह रही हूं क्योकि मेरे पास इसके बारे में शिकायतें धाई है। में चतूरंगी कि इस घोर हयान देने दिया जाये ।

में भ्रपनी बहिन श्रीमती लब्मी बाई का समर्थन करते हुए कहना चाहीी हूं कि जैसे उन्होंने कहा रूरल छंडिया में फंमि री प्लानिग के साथ ही मैटरनिटी सेटंसे खोले जारें । मैटरनिटी सॅटर्स बिलकुल पबरिष्, की फरी सेवा करें ध्रोर जनता से किसी कि म की क. ई फीस न ली जाय।

भभि मेरे किसी भाई ने घीन का जिक्र करते हुए यह कहा था कि चीन ने श्रपने वहां की मक्षिवयों को फल्ल कर दिया। श्रब करल लफज उन्हृंने ग्ही छम्तेम;ल नहीं किया । लेकिन वहन हुाल इसमें कोई शक नहीं है कि चीन में एक भी मक्वी दिवाई नहीं देंरा । इससे पह़ने चीन में मक्वियां बहुन थीं लेकिन भाज हालत यह है कि वहां पर एक भी मकवी दिखाई नहीं देती है । यह चीज देख कर हमको यहु र्याल होता है कि चीन ने बहुन कुछ बीम।नियों को रोक लिया है । दरियाफ्त करने पर मालूम हुप्र। कि चीन में सारे देहातों में केवल उबला हुपा फानी ही पिया जाता है घौर कोई भी चीन में कज्वा घोर ठंडा पानी नही पीता है । देहातों में मौर जाहरों में सब उन्रला हुपा ही पानी पीते हैं। बीन ने रांगों पर काबू पाने में तरक्की की है घीर में समसती हूं कि हुमारे यहां मी इस दिशा में तरक्की होगी। हमारे बहां मी वह दिन घ्रायेगा जब हुमारे यहां एक भी मक्ली दिसाई नहीं देगी । पाज हमारे देश में बहुत पषिक मकिसयां मौजूद हैं घीर में समकती हू कि जंसे थीन में है यहां पर मी हमारे किमिम्टर माहब को मक्लिया मारने के काम को प्रोस्साहन देमे के लिए इनाम देने चाहिएं। जब सक इसाम नहीं मिलेगा समामा मकिखया मरेंगी नहीं।

जहा तक घायुर्वरिक पदति वारा इलाग का सम्बन्ब है मुके यह कहना है कि चील है

मोडनं द्वाइयां प्रर्षलित हैं। मोडनं सिस्टम भाफ मिकिसिन राथज है लेकिन जो वहां की पुरानी द्वाएं हैं उं पर भी रिसचं कं होता रहत्ता है। पुरानी द्वार्मों के मस्पताल हैं जहा कि इनं पर रिमवं हो रहा है। बहां पर एक भ्पस्पताल मेंने भी देखा है जहां पर कि सुईयों से इल।ज होता है । नसों में नीडिएस के जरिए इलाज करा जाता है। पुरानी चीज बुरी नहीं है क्योंकि यह संसाग ही बहुत पुरान। है। संसार नथा नहीं है। उचित यह है कि पुराने मंसार को भाप नई मेनलूमात मोग मोडनं रिमेंज इन मेंडिरिनं का कपष़ा पहना कर रकबें, हुम पपने पुगने मंमार को भाज के हानाम कें मुनाविक फुल्नी इक्विप रबलें लेकिन पुरानी चीज ईमये भयना महृः नहीं सों देनी। वह तो जड हाँनी है भ्रोग प्राप जानते हें कि बगं $\begin{aligned} & \text { जड़ का कोई वेड़ खड़ा नहीं }\end{aligned}$ हो मकता है। इनलिए हमें नयी हाजां के लिए पुनी गुगनी जड़ को उसेक्षन मेंहीं करन्ना चाहिए ।

मे प्रधिक न फह्ह शर भ्रपने fिनिम्टर माहृ से केवल घंत में हतना ही कहना चाहूगी किं बे इस भापूर्वरिक सिस्टम को भषिक श्रोस्साहन" प्रोर उसको फललाबे क्योंकि भायुर्वंदिक मिम्टम एलोपेथी की भोेक्षा बहुत कम सर्लीला है पोर इस नाते यह बहात भावश्ये है कि देस के काने काने में मोर
 कायें।

घी लालीच प्रफंती ( बिन्होर ) : उपाष्यक्ष महोष्य, स्वास्प्य मंशालय के भनुबानों के बार्दविवाद के धबसर पर छूप बातें सदन् में माननीय सदस्वों ने कहीं। पब किनी भी कल्याणषारी राज्य की जां इस बाम से दुपा करली है कि उस द्रेक की जनता का म्बाम्य केसा है। देम की जनता को पेट भर प्रफ मिनता है कि नहीं मिसता है। यदि है दो ही यावों पर किषार करें तो मि कहु सका हों

कि जब से हस देष्श में यह सरकार भाई है तब से इस देशा की जनता को $\Rightarrow$ भर पेट भोजन मिलता है मोर न इस वेषा की जनता को समय पर उचित द्वादाए मिलती है । भ्ष की कोन करे इस वेश की जनता को कई भागों में ीीने का पानी तक नहीं मिलता है । एक माननीय सबस्य ने यह ठीक ही कहा कि किसी भी स्वतंत्र देश के लिए यह बड़ी लज्जा पोर कलंक की बात है कि वह् पपने देशबासियों को पीने का पानी त्व न दे सके। गो सरकार भपने देशासवासियों को पीने का पानी तक न दे सके, ७स सरकार से जनता भला क्या पाधा रख मकती है ?

श्राज से दो वरं पूर्व हमारे देका के कुष्य इलाकों में खाय तोर से पिषश़े हुए इनाकों में पानी की इतनी भीषण कमी हुई कि संकहों लोगों कां पानी के पभाब में जान से भी हाथ धोना पड़ा था । मं मंत्री जी से निवेदन करलगा कि गरमी का प्रषसर पा ग्रा है वे इस को देलें कि सारे देषण में पीर मुस्थत: हमारे प्रममों में घहुत से म्थान ऐसे है बहुत्त मे केत्र ऐेमे हैं जिन में कि लोगों को पीने तक को पानी नहीं मिलता है उन को हम पानी पहुंबा सकें । इस प्रतिबेबल कां मेंने घ्यान से काषा ही पोर सम में कहीं पर भी निबाय बो, चार लाइनों के, इस बात्र की कहीं मी बर्षा नहीं है कि सरकार पानी की व्यवम्बा करने के बारे मे क्या योजना करने जा यही है बीर क्या भ्यवस्बा करने जा रही है। इस प्रतिषेबन में कां। उस के संक्ष में कर्षा नहीं की परी है।
 मोर मंनी महांबय घ्यान है जोर बेलें कि नोगों को कम से कम घुउ बल वाने के बान्ते मिल मंक। वुद भानी मियने की व्पषल्या बाम गोर से आारीण जगहां में की गानी बाहिं 1 भाग के क्षात मे एंडें
 से ीीने का पानी वही मिलका है।
[श्री जगदीशा भ्रवस्षी]

इस संबंध में ध्राप से निवेदन करं कि उत्तर प्रदेशा में कानपुर एक ऐसा शहर है जहां पर कि प्रनिवषं लाखों नागरिकों को समय से पाने का पानी नहीं मिलता है 1 गरमी के दिन श्रा ग्र् हैं । वहां पर गंगाजी श्रपना किंनारा छंड़े जाती है श्रोर पानी की बड़ी तंगी महसूम होंती है । वहां के निये कद्ध क्रात्रश्यक व्यवम्था की जा । कबत इतना कह देने भर मे काम नहीं चलेगा कि यहु राज्य मरकार का विबय है या स्थानीय निकाय का विषय है । में चाहंगा कि स्वास्थ्य मंश्रालय इस श्रोंर ध्यान दे क्योंक यह एक बड़ं गम्भीग बात है कि उम जिने के श्रोर गहर के लांगों का पीने के पानी लक का तोड़ा हां जाये भौर धुद्ध जन उस को न मिश्र। उसका यह बुनियादी कतंब्य है कि यह जां एक बड़ा भारी खनरा श्राने बाना है उस घोर ध्यान दे।

श्रभी ह्मारे मित्र ने उज्जनन की चर्चां की। समम्च में यह् बड़ी गम्भीर बतत है ध्रोर घनुषित बात है कि जिस गंगा के जल को इतना पवित्र माना जाता है उस गंगा के पवित्र जल को स्थानीय निकाय नांले उम में डाल कर घ्रपवित्र किया करने है घौर इन नालों की गंदगी गंगा में मिलने के कारण जो लोगों को पीने का पानी मिलता है वह घशु उ होता है घीर जस गंदगी के परिणामस्वलूप लोगों को बढुत सी पेट की बीमरियां हो जाया करती हैं। इस पपवित्र जस को जो कि नालों की दाक्ल में गंगा जी में छोड़ा जाता है लोगों को तरह् तरह की पेट की बीमारियां हो जाती है। हमारे कानपुर दाहर में मिलों का तमाम कूड़ा करकट घ्रोर तमाम गंबगी मिला पानी गंगा जी में छोटा़ आता है 1 उसको रोकने के बास्ने धीर मंगा के जल को घरणित होने से ब्वाने के किब्े कोई भी ख्यषस्षा धमी तक महीं हो पाई 1

श्रब यूं तो हमारे देश मे बहुत सी समस्याएं श्रोर रोग हैं लेकिन सब से ज्यादा श्रादमी हमारे वहां टी० बी० में फेमे रहते हैं। पहले यह टी० बी० की बीमारी श्राम तोर पर बड़े श्रादमियों का ही हुग्रा फरती थी लंकिन जंब से हीमारा देग श्राजाद हुप्रा है रब से यह टी० बी० की बीमारी ने गरीवों को भी धर दबाया है । ग्राज चंकि ग़रीवों के पाम खाने पीने के ग्रन्य ग्रावश्यक माधन गुलभ नहीं हैं इसन्मिए उन में यह टी० त्री० कारंगग निरंतर बढ़ना चना जा रहा है । श्रभी श्र्रमान् जी ग्रापकां याद होंगा कि मरकार ने जां रिपोर्ट प्रकाणिन की है उम के घ्मनुसार कानपुर नगर में न केवन हिन्दुस्तान भर कें मुईात्रते श्रपिनु संभार में मब से श्रधिक टी० बी० मे मग्ने वालों की संख्या ग्ही है 1 मि नेपिदूने वर्ष भी इस सम्बन्ध में नियेदन किया था कि जहां पर संनार भर की ग्रपंप्षा टो० बी० से मरने वालों की संक्या घ्रधिक हों ऊम नगर में केनव टी० वी० के वास्ते 9 २, 9 ३ बेड्म का इंनजाम है जब कि वहां पर ह्जारों नागरिक्र क्रौर गरीब लंाग जिन के कि पाम कोई माधन नहीं है इस रोग से प्रमित होते हैं पोर उन के इलाज की कोई माकूल उयवस्था नहीं हां पाती है । भ्रस जब मंत्री महोदय से यह कहा आयेगा कि बहां पर इस के वास्ते घ्पस्पताल कुलवायें तो बे जबाब देंगे कि घ्रस्पताल बोलना तो राज्य सरकार का विषय है हमारा विषय नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि भाप इस के प्रति सबर्था उदासीन नहीं रह सकते हैं घोर भाप का भी यह करंब्य हो जाता है कि यह रोग अब कि देण में बढ़ रहा है तो उस का सामना करने के लिये भ्रस्पताल घादि की सुषिषायें जिस जगह की जानी चाहियें बहा ठीक से की गई हैं पथवा नहीं बीर यदि बहां इस का प्रबन्ब नहीं हो पाया है वो उस के लिये घाबषयक व्यवस्ता करफाे । मैं चत तीर से कानपुर नमर के बारे में मंभी महोष्ब

का घ्यान दिलाना चाहूं गा पोर उन से कहना चत्रूंजी कि वह इस बात को देलें कि वहां पर शीघ्यातिशीर्र एक पलग से क्षय ग्रोग का ग्रस्पनाल ब्बुले । प्राप को चाहिये कि घाप गज्य मरकारों को परामरंश दें. उन से योजनायें मंगायें प्रोर उन को वित्तीय सहायना प्रदान करें । भापने देग में लगभग ६० कालेज खोले हैं। कानपुर नगर में भी एक कालिजहै। लेकिन मैं उम क बारे में कुष्ब नहीं कहांगा। में केवल इनना चाहता हूं कि कालियों को वोलनें मे ग्यादा प्रावरयकता ईम बान की है कि उो रांगी है. उन के इलनाज की घ्रच्की व्यवम्बा हो मोग भ्रम्धनान कीक क़ंग में स्लें।

जितने भी गजकीय fर्चान्यालय है घोग व्वाम तांग पर जां बड़ें बड़े अहरों में बनले हुए हैं बहां पर प्रबन्ष श्रच्द्रा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रं में नो दन का ब्बोलने का यिचार ही नहीं किया गया है। लेकिन बड़े बड़े नगरों में जो भी गजकीय विक्लित्मालय है, उन के बारे में इम fिप्पोटं में बड़ी बड़ी जानें निबी गई है मां कहा गया है कि राज्य मरकारां की महायना मी इस मामले में की जाती है। जहा तक इन विकित्मालयों का मम्बन्ष है, जंमी उ्ययस्बा वहा है, जंसी उन की दुर्वंा है, पौर जंमा बहा पर रोगियों के माप क्यवहार किया जाना है, उस को भुक्तभोगी ही जान मक्ता है। बहां पर पकपान में काम लिया जाना है, प्रप्टाबार का बोलबाना है, गरीब लोगों के साय ठीक सनूक नही किया जाता है, घोर दबाइयां न मिनने की तो प्रम्मर हिकायत की जाती है। जब इस के बारे में पाप दे कोई जिकायत की जाती है तो भाप की तरक से कह दिया जाता है कि यह राज्य सरकारों का विषय है जीर हम कुष नहीं कर मकते हैं। नेकिन में निबेदन करना बाहता हूं कि केन्दोय सरकार रान्य सरकारों की कई प्रकान मे मदद करती है पोर बह़ उन को बाप्य कर मकती है कि इन की जां पढ़ताम के सिये के राती हों। क्षेज के फ्दन्र बितने मी राउकीय चिकिस्मालय हैं, वे भाम तीर से बहे़े बरे़ थहरों में ही हैं।

उन में बवाइयों का ठीक तरह से प्रबन्ध है या नहीं है, बहां हाषटर हैं या नहीं हैं, बहां पर मरीजों के साय केसा मलूक किया जाता है, ये सब ऐसे विषय हैं जिन की जांच की भावश्यकता है। पाज देबा ज। है कि मगर डाकटर होता है तो दवाइयां नहीं होती हैं पोर ष्रगर दवाइयां होती है तो डाभटर नहां। होता है, बहां पर बेड्स की कमी है, ठीक मे भरती नहीं होती है। पोर दूमरी कई वरह्र की भिकायतें मुनने को मिलती हैं। मैं बाहना हूं कि इन गजकीय वर्वक्न्गालयों की जांच के नियंय ए़क जांब र्मिमति बनार्ई जाये जो मागे देण में जा कर देंबं कि ड्राक्टरों की क्षा समम्यायें है. मरीजां की क्या ममम्यायें हैं, र्शाइयों की केमी ठ्यवस्था है पोर कौन कौन मे स्यान हैं जहां Tर fर्चक्न्मा मुर्वशाषों की फाइद्यक्ता है। वंसे ही भाज हमारे देग में fिसित्मालय कम है प्रोर जो है भी उन का भी प्रत्रन्छ हीक मे नही नल ग्रा है पोर इस का नतीभा यद है $f$ क लोगों में वड़ा पमन्तोष है। इम मे नार्गाक्कों में प्रववण्वास की भावना पेदा होती है, जो प्रच्ही बान नही है। हमें خेबना चाहिये कि गजकीय fर्चकत्मालयां में वां ब.म में क.म ग्रोगनपस्त लोगों के माध प्रक्ष्रा ह्यकहार किया जाये । बहुत मे धस्पनालों में मरीजों के माथ धाज मनुष्यना का क्यवहान नहीं होना है। पगर इम प्रकार की एक र्मामनि बनाडं जायंगी तो काफी गुषान हो मकला है। बहु र्मार्मति मारे देता में जाये पोग वेष्ब कि गो यांजनायें बल गही है, उन में क्या दोप है, क्या त्रुट्यां है, क्या कमिया हैं पोग उन मे क्या मुपान किये जाने बाहियें। यदि ऐम्रा किया गया तो भाप जनता में विस्ाम की भाबन पंषा कग्नें में शामयाब हो मघते हैं, भन्यषा नही।

विम गष्क से घ्राय की मग्कार घंक्री भाषा से घंत्रेती वेणनभूषा मे, मर्पेती भगयों में बहुत हुँ प्रभाबित है, उसी प्रकार को हो जिवेली fिकिल्मा पर्वति से मी बहुक प्रभाषचन


[श्री जगदीश प्रवस्थी]
तो भारतीय चिकिस्सा पद्रतियां हैं, जो देशी चिकिस्सा पद्धतियां हैं, उन पर ज्यादा जोर दिया जाये लेकिन प्र की तक सरवार ने इस के बारे में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी घ्यान नहीं दिया है। ए रोपं $\langle ी$ पर हमारी मरकार विशाल बनराशि उ्यय क $r$ ग्ही हैं तेकिन देशी र्चिकस्सा पद्वतियों पर बहुत ही कम रचं कर ग्ही है । विदेशों में हम ரेंकंपंयो के लोगों का भेजन है ताकि वे बहां प्र्रार ग्रधिक गढ़ सकें प्रोर बाहर से पढ़ कर जो लोग भाते हैं, उन को भी हम वहुषं भ्रपने चिकित्सालयों में रख लेते हैं । जो भारतीय चिकित्मा पद्वनियां हैं उन की उपेक्षा कर के केबल इमी चिकित्मा पद्धति पर हम जोर देते हैं, इसी निकित्सा पद्धात की किक्षा की व्यवस्था करते हैं। हमारे देग में भायुव्वे दिक चिकित्मा पदति कितनी लोक,प्रिय है । इस के मम्तन्ध में घ्रीिक बहने की भावश्यकता नहीं है। यह बहुत रास्ती भी है। में जाहता हूं कि इस की पोर सरकार विरोष तोर से ध्यान दे। ख्वास तोर पर प्रार्मण क्षेत्रों में जहां पर श्राप के एनोषंयी fर्कित्मालय ठीक में भभी तक ब्बुल नहीं पायें हैं, जहां पर इन डिसपैंसरीज का प्रभाव है. बहां पर तो भाप भायुर्वेदक डिसपेंमग़जज बड़ी ग्रामानी

से लोल सकतें हैं मीर बहुत थोड़े सर्ष में बेंस सकते हैं। प्रणर भ्रामीण क्षेग्रों में एक दोर दों बो मील के फासले पर इस तरह की जिसपेसरीप पाप सोल वें तो लोगों को बत़ा लाभ हो सकता हैं। इससे इतना ही लाभ भहीं होंगा कि लंगों को विकिस्सा सुविषायें घासानी से सुलम हो। जयेंगी बहिक साष ही साष पाप प्रायुर्वेविक विकिस्सा पदति को इस तरहत से प्रोसाहन भी बेशे ।

यद्र ठीक है कि धापने जामनगर में भायुर्र्री का एक कालेख लोला हों उम पर भाप संख भी काफी करते है। सेकिन बही ही पर्याण कहीं हैं। हस देश में बहां पर कि ax प्रतिषात लोग गाबों में रहते है थोर

एसोपैयी की भ्रपेका जिनका विर्वास भ्रायुर्षेवी पर पषिक हैं यह् जहरी हैं कि छस तरह् के भौर प्रषिक कालेज लोले जायें। ग्रमी तक इस में काफी कुछ्ब नहीं किया गया है। सरकार का फर्ज है कि वह् हर प्रदेश में इस प्रकार के केन्द्र सोले, प्रायुर्वंदिक कालिज योले श्रोर जहा पर ये पहले में ही हैं उन को प्रोर प्रधिक सहायता प्रदान करे । इस काम के लिये मरका़ को भोर प्रधिक घन की व्यवस्था करनी चाहिये।

भ्रब में भायुवेदिक दयाइयों के सम्बन्ष में कुछ कहना चाहता हूं । प्राप ने ऐेलोपैथी की दवाइयों के सम्बन्ध में कानून बना रखा है कि भ्रगर कोई मिलावट करेगा तो उस को सजा होगा। श्रायूवेदी में भी जो दवाइयां हैं जो कि लोगों द्वाग या फमों द्वारा या वैधों द्वारा बनाई जाती हैं, उन में भी कभी कभी मिक्मचर हो जाता है, मिलावट हो जाती है। इस चीज को रोकने के लिये प्रभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नही किया गया है । भ्रभीतक सरकार ने कोई एस तरह की व्यवस्था नहीं की है कि जिस मे प्रामाणिक ध्रोर शुद भौरधियां हस देश की जनता को मिल सकें। में मुक्षाव देना चाहता हूं कि ध्रगर सरकार सचमुच ध्रायुर्वंदी के लिये कुछ करना चाहती है, इस निकित्सा पदनि को बत़ाबा देना चाहती है, इस की दवाइयों को प्रोत्माहन देना चाहती है तो वह वाणिज्य मंश्रालय की महायना से देशा में एक इस प्रकार की भादर्शा रासायन द्राला स्बोले जहां पर कि भच्छी भच्छी दबाइयां तंपार की जायें, धुद्ध फोर पविच. दबाइयां गैगार की जायें मोर बे जनता को म़लम हीं। थादर्ब रतायनशाला लोलने से अनता में विष्वास का वाताबरण Аैदा होणा भौर हम कह्त सकेंगे कि सरकार सचे दिल से इस विष्य में हुष्ट कर रही है। केषल कमेटी बना देने से पोर उस की रिपोटं जब भा बाये तो उस पर चर्ष माँ्र कर केने से कोई परिणाम निकतने बासा नहीं है। अाबष्यक्ता इस

बात की है कि कोई ठोस कदम उठाया जाये । जो देश की परम्परा है, तेशा का वातावरण है, वह घायुवेंदी चिकिस्सा पद्धति के घनुकूल है। यह पद्धति यहां बहुत ही प्राचीन काल से चली भा रही है। लेकिन छीरे घीरे मर रही है लोग चाहते हैं कि इस को मरने न दिया जाये श्रोर सरकार इस के लिये कुष करे । मोर देखे कि यह मरने न पाये । में कहना चाहता हूं कि भगर भाप इस को जीवित रखना चाहते हैं, तो इस की भोर भाप को विषोष ध्यान देना होगा ।

श्रब में परिवार नियांजन के बारे में कुष्ष कहना चाहता हूं। इस विपय की इस सदन में श्रोर बाट्र भी बहुत चर्चा हुई है। मगर में समक्षता हुं कि बहुत में लोंगों ने ध्रोर सरकार ने भी गम्भीरता से हस विषय पर विचार नहीं किया है । सरकार ने ग्रथम, द्वितीय श्रोर तृतीय यांजना में करोड़ों रुपया इस के ऊपर खचं किया है या खर्वं कग्ने की व्यवस्था है लेकिन कुस्घ भी नतीजा नही निकला है । वही कहावत मृझे याद श्राती है कि ज्यों ज्यों दवा की मजं बऩता गया । जनसंख्या को रोकने के लिये सरकार ने जितने भी नरीके खोजे हैं, जितने भी क्षात्रम तरीके हैजाद किये हैं जितने मी साषन प्रपनाये है बे भभी तक कामयाब नहीं हुए है। भगर छसके भथ्मे परिणाम निकले होने तो क्राज जनसंख्या में हमें कमी हुई दिसाई दंती। लेकिन पर्जिाम उस्टा हो रहा है। जनसंख्या में निरन्तर वृि होती चसी का रही है। पवश्यकता हम बक्त की है कि परिवार नियोजन की जो योजनायें क्राप की हैं, उन पर भाप पुर्नविषार करें मोर वेष्ले कि कहा पर दोष हें, कहां पर कमियों हैं घौर उन दोषों को जौर उन कमियों को दूर करने का प्रयस्न करें ताकि यह काम कागे बढ़ सके ।

प्रतमीज क्षेत्रों में जहों पर साषन बिद्डिन मोग रहते है विि नोग प्ते है, क्टिब कोण

रहते हैं, उन के लिये इस बात की बड़ी भावश्यकता है कि बवा वाँ का पष्हा प्रबन्ब हो । फोर जो देश हैं जैसे इंगर्ले है जिस के बारे में घमी मानमीय सबस्यों ने कहा है कि बहां पर हस बात की सरकार की तरफ से गारंटी है कि वह लोगों की हैल्य की देलभाल करती है। पौर उस ने बहा कांट्रीव्यूटरी हैल्य की सबवस स्कीम बलाई है иोर लोगों को दूसरी बहुत सी सुविषायें दी हई हैं, उसी तरह से में खाहता हें कि हामारे देश में भी कोई ख्यबस्था हो ताकि लोगों के लाज की जिम्मेबारी सरकार पर हो : माननीय सदस्यों ने इस पोर पाप का ध्यान भार्कषषत किया है फोर में भी उन के स्वर में स्वर मिलाकर कहना बाहता हूं कि जब भाप लोगों से टंक्स लेते हैं, क्से लेते हैं तो भाप का यह नैंतिक करंब्य है कि पाप प्रामीण क्षेत्रों में जहां पर प्रषिक जनसंस्या निवास करती है जोर जिन से कर ले कर भाप सरकार कलाते है। समस्त कार्यालय कलाते हैं, उसके स्वास्थ्य की तो गारंटी द̆, उसके लिये ता मुक्त पौर मस्ते इलाज की य्यवस्था करें ।

मैं माशा करता हं कि जो बातें मेने कही हैं, उन पर माननीय मंश्री जी ध्यान केगे पोर जनता को प्राइबासन वेंगे कि सरकार उन के म्बास्प्य की रका के फिये सब कुष्य कर्ले को तैयार है भोर करेमी। भाज की मरकार जोर हुम नहीं कर मकती हों तो इतना तां कर ही मकती हों कि जनता के स्वास्प्य का ठीक को । मे पाणा करता fक्र. हम दोर कांह ठोम पग उठाया आये।

घी मोप्य गावन (गजम-रकित-पनुसूरित आतिया) : उपाप्यक महोष्य, आाल इस सबन में जो विषार हो गहा है उस में एक बात के कर कोई यी नहीं बोणा है, जोकि मारत कं किये घड़ी उन्ती गीक्ष है। मेरा मतलष मेहातर समस्पा मे है।


[श्री मोह्न नायक]
लिये जीवन भर काम करती है । मगर उन सोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये सरकार की तरफ से कुष नहीं होता है । में भ्राप से कहना चाहृता हूं कि स्वाषीनता के पूर्वं मेहत्तर समस्या जंसी थी वैसी ही स्वाषीनता के १₹ वर्षों बाद भी बनी हुई है। में ने देखा कि मेहतर लोग दिन भर मेला उठाते हैं । मेहतरों से उन का हर वक्त का सम्बन्ध है । हम को देखने से पता चलता है कि है परसेन्ट मेहतर किसी न किमी रोग से ग्रस्त हैं । में कहता हूं कि उन लोगों के रोग को हटाने के लिये हमारा स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं करता है। यह भी बह़े दु:ख की बात है कि सरकार की तरफ मे भी जो मेहतरों की बस्ती बनाई जाती है वह ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहां पर कि गहर की तमाम गन्वगी ईकट्ठा की जाती है। में ने कई बार यहां कहा है कि मेहतर लोगों की बस्ती भ्रलग न बनाई जाये । भ्रगर मेहतर कालोनी भलग बनाई जायेगी तो चिर दिन के लिये यह जाति लोगों से प्रलग हो जायेगी । में कहना चाहता हुं कि लोग शापथ लेते हैं कि हम गांषी जी को मानते हैं, लेकिन हम गांधी जी की वाणी का व्यवहार तो करते हैं परन्तु हमारी जो नीति है वह बिल्लुल गाषी जी की वाणी से उलटी है, हम उस से उलटा काम करते हैं। मेहतरों के लिये एक एन्व्वायरी कमेटी बनाई गई है । इस कमेटी ने भी सिफारिश की है कि यह बहुत गलत बात है कि मेहतरों की कालोनी पलग बनाई जाये । मगर जहां पर सवर्ण लोगों के षर हैं बहां पर मेहतरों के घर क्यों न बनाये जायें ? पाप वेलेंगे कि मेहतर लोगों के जो बच्ते हैं बे ज्यादा से ज्यावा बीमार रहते हैं। हरिजन उत्थान के लिये हम बहुत कोधिए करते हैं मगर मेहतरों की समस्या जो घाग जैसे हैं बही बेसी ही रह आयेगी तो वस बर्गों के बाद भी यह मेहतर मेहतर ही रह आयेये । वह कसल कमी भी छेष से पूर नहीं होला। मेरा निक्षेन बह है कि ตगर सरकार की

नेशन के स्वास्थ्य की रक्षा करने की इच्छा है तो पह्ले मेहतर के स्वास्थ्य की रका कीजिये ।

मिं ने दिल्ली में भी देखा है कि जो मेहतर पाखाना साफ करते हैं उन को पाखाने कमाने के बाद ह्राथ घोने के लिये माबुन भी नहीं मिलता है। जिस कपड़े को पहुन कर वह मैला साफ करता है उसी को पहनं कर खाना भी ख्वाना है । मं एक बार तालकटोरा गाडेँन में मेहतरों की बस्ती देखने गया था वहां भी यही हालत थी। श्राप देबेंगे कि यहां पर $१ २, ~ श ४ ~ य ा ~ १ ४ ~ म ं ज ि ल ~$ के बढ़े बड़् महन हैं, पार्लयामेंट हाउम है, राष्ट्रपति भवन है। उन्हीं के पास मेहतरों की स्ोंपड़ियां भी हैं । श्राप को उन को देस कर दु:ख होगा कि मब को निमंल करने वालों के घर कैंमे हैं । यह क्या हमारी सरकार के लिये लज्जा की बात नहीं है । भगर इम समस्या का समाषान नहीं होगा तो देश के स्वाम्ब्य विभाग का भ्रयं ही क्या है ?

में भाप से बतनाना चाहता हूं कि जहां पर म्यूनिसिपेलिटी है या कारपोरेणन है, उषर हम देबते हैं कि स्कूल में जाने वाले मेहतरों के लड़कों घोर लड़कियों का परसेन्टज बहुत कम है । देहात में जो मेहतर हैं उन के बच्चे तो कुष्ष जाते हैं। लेकिन जो काम नहीं करते हैं, वे ही जाते हैं । टाउन में रहने बाले मेहतरों के बच्चे ज्यादा नहीं जाते हैं । इस का कारण क्या है ? में ने पोर मेरे बहुत से माइयों ने इस की गबेषणा की है। इस का कारण वह है कि ब्यो के मां फोर बाप बोनों ही काम पर बले जाते हैं, धोर भागर षर में तीन बज्ये हैं, एक २ काल का द्रसरा $\gamma$ साल बा $x$ साल का मोर तीसरा $\checkmark$ या 5 साल का तो जो $\cup$ बा 5 साल का बजा होवा है, जोकि स्कूल जा सकता है, वह हूतरे बो बस्षों को सम्बालता है । एसलिये उन बसों के मो बाप धपने लग़कों

को पद्ने के लिये स्कूल नहीं जाने देते । मैं ने उस बच्चे से पूष्षा कि तुम एकल क्यों नहीं जाते ? वह बोला कि मां बाप दोनों ही काम पर चले जाते हैं, भगर वे मुमे स्कूल भेजेंगे तो घर पर बन्वों को कौन संभालेगा ? उन की रिक्षा के सम्बन्ष में यह प्रतिवन्षक है । मिं ने स्टेट गवर्नमेंट से भी निबेदन किया कि भ्रगर वे मेहतर लोगों की उष्षति चाहते हैं, उन को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो हर एक मेहतर बस्ती में बच्चों के पालन के लिये एकं। जग्र संरक्षण केन्द्र बनाया जाये जिस में घगर बड़े बह़े बन्चे स्कल चले जायें भोग घर में छ्रोटे छोटे बच्चे हों तो वहाँ पर उन की देख भाल की जागे । हमारे म्वास्थ्य विभाग का यह दायिस्व है वि. वहु इस के लिये प्रयत्न घ.रे ।

जो मेहतर जीवन भर काम करते हैं, उन की ६० या ७० वर्ष की उम्र हो जाने पर उन को काम से हटा दिया जाता है, हेकिन उन के लिये कोई पेंकान नहीं होनी है । भारत में बहुत से कामों को करने वालों को पेंशान दी जाती है लेकिन जिन से यह काम लिया जाता है, जिम के लिये कहा जाता है कि एसेन्बल सबविस है, जो भगर म्र्राइक करेंगे तो धरेस्ट कर लिये जायेंगे, उन के लिये कुछ्ध नहीं हैं। जब वे काम घोप़्ते हैं तो उन को एयेनणल सर्विस के प्रिविलेजेख कोई नहीं मिलते हैं। उन को वेंदान नहीं दी जाती, उन को प्रेस नहीं दी जाती, मले ही एसेन्दाल स्विस में उन को घरेस्ट कर लिया जाता है। यह उन पर भन्याय किया जाता है । में ने पुरी में देबा है कि बहुत से मेहतर दूके होने पर मीक्ष मांगते हैं जिन्हों ने गीवत भर मेहतर का काम किया है। जगwाष पुरी के मन्द्रिर के पास में ने उन को मीज मागते देखा है। में ने पूर्षा कि तुम कीष्टा क्यों मालते हों ? तो वन्टों ने कहा कि क्या करें ? मेटी उम्न ज्याता को गई बौर फाम पूर

गया । मेरे यहां बहा है, बन्षे हैं, सब हैं, उन को खाना नहीं मिलता, त्य क्या किया जाये । भीब ही मांगता हूं। यह हमारे देष के लियें बड़ी लज्जा की बात हैं। में स्वस्ष्प विभाग से निवेदन कस्गा कि उन लोगों के स्वास्थ्य की ररा करना उस का कतंब्प है जिन के ऊपर देश के स्वास्थ्य का दायिस्ब है । जिन पादमियों को नेषान की रका करनी है उन की पहले उपति होनी चाहिये।

मैं देखता हू स्कवंजं एम्बवायरी कमेटी ने भी सिफारिश की है कि मंला सिर पर ले जाना गेर कानूनी है। में भी मानता हू कि यह बहुत ब्बराब बतत है। मणर में यद् भी देखता हूं कि मरकार की तरक से जां पाखाने बनाये जाते हैं वे ऐेसे तरीक से बनाये जते हैं कि भादमी को मिर पर ही उसे डठा कर से जाना पड़ता है। प्रगर कोई प्राइवेट तरीके से मकान बनाये हौर पाखाना इस तरह से बनाये किं मेहतरों को सिर पर पास्ताना से जाना पऱे, तब तो बाता दूसरी है लेकिन सरकार गो मकान बनवाती है, जो क्लंट्स बनवाती है उन में भी उसी तरीक के पास्लने बनते हैं। लोगों कों फोसं किया जाता है कि वे भपने सिर पर पाषाना उठायें। इसलिये इस तरह का कानूत बनाना -ाहिये कि जहा पर मी मकान बनाया जाये, जब म्युनिसिषेलिटी या छारोोरेन चन को वास करे तो उस में पह कीज होनी बाहिये कि सब गगह क्लका के लेट्रिन्त बनाषे आयूें। मैं ने स्टेट में हैल्य fिनिस्टर से छटटरब्यू लिया। मे ने उन से कहा कि बेश मैं ऐसा कानून बनाया आये कि पाकाने इस वरह से बनापे आयूँ कि किसी को मेषा न ठठाना पदे। उन्रों ने बती सहापुपूरि दिकाई लेकिन कहा कि भगर ऐस्ता हो आयेणा तो बहुता कि लोग क्षेकार हो आयर्येगे। उत्वों हे कहा कि धगर यह काम बत्र हो आयेया तो वहुत से कोण बेकार को आर्यें। है उन हो कहा कि पहा धाप सहानुपूर्ति कमे दिबाते मगर एक धाषती को क्षला अअन्ष
[र्री मोहन कायक]

के लिये मबतूर करते हैं। वह तो एक प्रकार का पाप है। में ने कहा कि चाहे ये लोग मर जायें लेकिंन इस प्रकार का कानृन बना दिया जाय। भाग्त में केवल मंत्रा साफ करने वाले ही नहीं रहते हैं। यहां ४३ करोड़ श्रादमी रहते हैं। क्रगर उन को जिन्दा रहने के लिये कोई काम मिल सकता है तं। इन मंला डठाने वालों को भी काम मिल सकता है । ये काम करने वाले लंग है प्रोर उन के हाथों में ताकल है । जब तक मौला डठाने के काम को घृणित नही माना जायेगा तब तक देश में एक ऐसी जाति रहेगी जिम का काम इनना गन्दा है । मेरा निबेदन है कि इस के निये कानून बनना चाहिये ।

में एक बात प्रोर कहना चाहना हुं। उड़ीसा में स्वास्थ्य मेवाक्रों की बहुन जम्नत है । वहाँ हालत यहृ है कि बहुत से प्रस्मनलनों में तं तीन तीग Tान चार सान में डाक्टर ही नहीं हैं। बंगाल मे दो मो या तीन सो डाषटर निये हैं तंब भी बहुत मे अम्पनल ऐसे हैं जहां पर डाक्टर नहीं है भ्रोर उनं में चाबी लगी हुई है। काई 200 दर्गाप्वाने पेंये हैं जिन में उाकटर नही हैं। मंडीयिन्स मी सप्लाई नहीं की जातीं। तं मेरा निवेद्न है कि उड़ेंसा में ज्याका से ज्यादा मंडीकल कालेज बलोले जायें। उड़ीगा में मिफं पृ ही मेंीकल कालिज है कटक में पौर द्रूसरी शांच है गुषा में । हमारे यहां बरमपुर में लोंग जमीन देंनें के लिये तेपार हैं पोर कंट्रीम्यूगन मी बेने कं तैपार हैं भगर बहां एक: मंडीवल कालिज स्थापित किया जाये । प्राज उड़ीस। के लोगों की स्वास्थ रक्षा ने लिये कम से कम चार भैडीकल कालिजों की उहरत है जिन में कि हम उड़ीमा के घस्पतालों के सिये उाषटर तैयार का मकें। हैम को बराबर प्रन्य प्रान्तों से हायटर बुलाने पड़ते हैं ।

> कठीसा में मेटरनिटी सेंटर मी हैं । लेकिन गबर्नेंट जब कोई सकीम बनाती है तो वर्श भहीं बेलती कि उस की परिणति क्या

होगी। मैं दो तीन मैटरनिटी सेंटसं से संबंधित हूं। लोगों ने $y ०$ पर सेंट कांट्रिब्यूशन दिया प्रौर उन के लिये मकान बना हुग्रा है लेकिन वहां काम करने के लिये कोई दाई नहीं है। मेरा निबेदन है कि माकन के लिये रुपया देने के पहले सरकार को यह तो संचन्ता चाहिये कि यह सेंटर चलेगा किस प्रकार । पहले उस को चलाने के लिये भी स्कीम बनाई जानी चाहिये । लेकिन सिफ्फ मकान बनाने की यंजना बना देते हैं भौर यह नहीं देखते कि किस तरह चलेगा। हम ने देखा है कि. दो दों तींन तीन मकान बने हैं, लोग उन की खिड़कियां प्रोर किवाड़ निकाल कर ले गये हं गिकं घर खड़ा है। इसलियें मेग्र fिवेदन है कि: उड़ीमा में ज्यादा मंडी़ाल महायता देनेंक निगे मरकाए कंत घानां देना चाहिये।

भी राम सहाय तिबारी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रभी हैल्य मन्त्रालय के बारे में काकी वर्चा हुई प्रोर प्राज इस मन्त्रालय के ब्रजट पर विचार किया जा र्हा है । देशवामियों का स्वस्थ होना बहृत जल़ी है। जो मनुष्य स्वस्थ गीवन ज्यतीत करता है वह मुसी है।

भ्रभी हमारें मित भ्यस्थी जी ने कहा कि इस राज्य के समय में लोगों को न दवा मिलती है, न भोजन मिलता है मोर न पानी मिलता है यह बरे़े शमं की बात है। उन्होंने यह एसी चीज कही जो कि उचित नहीं है । में वह मानत्ता हैं कि धगर जीवन निरोग न हो तो वह बेकार हो जाता है। तुलसीवास जी ने राभायक में राम-राज्य फी कल्पना करते हुए एक चोपाई इस प्रकार कही है :

दिहिक, वैविक, भोतिक तापा, राम यज काहू नहीं ब्यापा।

यानी राम के यत्र में लोगों को झारीरिए या tैी यावनाएं वहीं मिलनीं बीं भोर पजर स्त प्रकार के कर्ट होते थी दे को उनका उपाष

या। इसमें सन्देह नहीं हमारी सरकार ने मी इन कम्टों को दूर करने के लिवे पाज काकी उपाय किए हैं। काम चल रहा है। जब में पांकड़ों को देखता हूं तो मानना पड़ता है कि हमारे देश में स्वस्ट्व में काफी उरति हुई है, हमारे यहां मृत्पु संख्या $90^{\circ} \mathrm{E}$ है थोर जन्म संख्या $२ x-\varepsilon$ है। तो इससे स्पष्ट है कि मृत्यु संख्या पर कप्ट्रोल हुमा है गोकि यह बहुत कम है। पाल इस देश में मनुष्य की मोसत भायु $२ २$ सा $₹$ की हैं जब कि दस सल पड़ले कोई २७ या २Б सार की मोसते भाय् थी। नेकिन यह भी नाकाफी है क्गोंकि द्रूसरे देशों में, जंमे भ्रमरीका फोर हांजेग प्रादि में प्रोमत पायु ६० पोर ७० वर्ष है । फिर भी हमारे यहां उत्नति हुई है पोग. धीरे धीरे काम प्रागे बढ़ रहा है। लिक्यह यह सही है कि जितना काम होना चरिये था बहा नहीं हुप्रा है ।

बड़े बड़े कसतों में, बड़े बड़े $ण ह र ो ं ~ म े ं ~ प ् र ो र ~$ गाजधानियों में बड़े बड़े प्रम्पनाल खुने हैं। भ्रभी यहां टी० बी० का जिक हो रहा था। ई स सिरमिने में में पणने यहां का जिक कर दूं 1 हमरे यह़ां नोगांव में एक टी० बी० का भ्रस्यताल ल्बोला गया। वह गांव के नउदीक या। तो हमाने विरोषी भाइयों ने इसके विछद्य इनना भान्दोलन किषा कि हुजारों पादमी निरफार हुए मोर क्षगत़ हुम्रा। मालिर वह घम्पताल गांत के पास घ्बोन दिवा गया, उसमें :? 5 मरीज रह मकने हैं मोर उनकी दअनाए होती है। भ्रगर प्रम्यतान वोलने का प्रयाम किया जाना है तो मत्याप्रह प्रान्दोलन होने लगता है प्रीर जब कहीं फ्रम्यताल नहीं होता है तो कही ज्ञाता है कि मापने प्रस्पतान नहीं बोला। तो टेसे नहीं करना काहिये।
 किया हैं वह बहुत पक्ष्या क्रया है। घापने षरे़ बरे बहरों में पोर बत़ी बड़ी कगहों वर टी० बी० के पर्पताम सोने हैं लेकिन देढ़ात में जहां देग की $ט x$ 㣙 50 प्रविषन जनता


लोग छल घस्पकालों में भाते हैं तो घक्टर उनको नहीं वेलते क्योंकि उनको पाहर के पाबमियों से ही फुरसत नहीं होती। बाहर के पादमी धषिकहतर बीमार होते हैं क्योंकि उनको बवा की बाट हो गयी है। तो मेशा निषदन है कि बेहातों के लिए दवा का प्रबन्ष किया जाए। एसा नहीं है कि वहां कोई व्या का प्रबन्ष हैं ही नहीं पाज भी वहा भायुबंदिक मर पूनानी बकाएं चलती हैं। ये इतनी सरल प्रोर सीषी दबाएं है कि इनसे बहुत कम दाम में जलण किया जा सकता है । में तो कहता हूं कि पापप इन द्वार्मों के वेम्फलेट तैयार करा कर बंटवायें ताकि लोग उनसे लाभउह: सके। बहुत्त से उसबार तो बिना वैसे के किय जा सकते हैं, चंसे हमारे यहा कहा जता है :
हर्गा, पन्बा, निद्रा, बारि,

प्रजीणं उ्याषि का हो मंहार। यानी हरं खाने से, चलने से, सोने से पौर पानी पीने से भ्रजीणं रोग दूर हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें प्रर्चलित थीं कि बिना पैसा खरं किए हलाज हो सकता है। लेकिन जब पंत्रेज यहां भाए तब से हस प्रका की दब मों का लोप होता गया।

भापकी घंग्रेजी द्वाइयों का बोलबाला हो गथा है मोर लाबों द्रीर करोड़ों क्पये उम पर सं होंने लगे हैं। घगर भाप उसका
 लगें तो में समतना हूं कि देषा स्वास्प्य के सम्बल्ब में काकी प्रग्गति कर मकता है करे यहां के लोंगों का स्वास्थ्य बहतर हो सकना है।

भीमन्, एक निबेषन मैं पापंक गारा मिनिस्टर माइष से करना बाहता हो कीर बहा यह है कि जहां के पानी मे बायू से शीव से गरमी मे करर मिट्टी से हमारा णरीए बना दे बहा पेषा होने बाली ब्वा हममाे बालो ज्याषा मूकीब साष्ता हो सकती है। पय हम
 की बायु, जीत कीर गत्मी मे बना है परनिये वहु वेनी उती खूटिया कीर बवाइया ती यहा
[ห्री राम सहाय तिषारी]

की बायु, मिट्टी, सर्वी घर्रोर गरमी में पंदा होती हैं उनके मुकबलले वह घंश्रेजी दवायें ओो कि इंग्लंण्ड से बन कर प्राती हैं फौर जहां कि वायु, गरमी भोर सर्दी सब कुछ हमारे यहां से भिस्न है, हमारे लिये उतनी फायदेमन्द साबित नहीं हो सकती हैं।

लेकिन श्रीमनू, निवेदन इसमें यह है कि ओो हमारे मोषषालय हैं वह बड़ी तनस्वाह पाने वाले भ्रंश्रेजी दवा वालों के नीचे रह कर काम करते हैं। भ्रंप्रेजी दवा वाले हैड होते हैं प्रोर हम उनके प्रसिस्टेंट होते हैं मोर जाहिर है कि प्रसिस्टेंट वरांर हैड के हुक्म भ्रोर ह्जाजत के प्रागे नहीं चल सकता। भब हैख श्रपनी सरदारी को छोड़ना नहीं चाहते भौर नतीजा ससका यह है कि वह भ्रंशेजी सिस्टम श्राफ मेडिसन को लगातार बकावा देते हैं भोर हर तरु से उनको प्रोत्साहन देते रहते हैं। वे भायुयेंदिक फोर यून्तनी की फोई कह्र नहीं करते थोर न उनका सम्मान करते हैं। इसालये निवेदन यह है कि जो र्समर्मतया श्राप बनाये उनमें देशी दवा वालों को देशी वैद्यों को ही ज्यादातर रक्लें, एलोर्पैिक वालों को भी रवलों लेकिन देशी द्वा वालों का प्रतिनिfित्व पषिक रकसें पोर देही बवापों के बारे में भनुसन्धान करायें मौर पापूबे दिक मोर यूनानी को प्रोस्साहन दें मोर मूमे विख्वास हैं कि बं इस प्रकार उनकी घपेक्षा इस कामको र्भाषक घण्छी तरह से सम्पह कर सकते हैं।

योड़ा सा मेरा पापमे यह्रि निवेदन है fक जं भी द्वाएँ हमारे यहा पेदा होंती हैं उन पर प्रापने इतना टैंस्र बगा रकखा है कि उनको पनपना मुरिकल हो गया है। प्रापने गहां तक कर दिया है कि मंकिसिनल एंड्डा टायलेरत्रिपरेपांस (णक्साइ्इ उ्यूटी) शexy के बारा मासब परिष्टों पर अ छपया प्रति गंलन का टेक्स लगा किया है जिसकी कि बजह से लोगों ने उसका बनाना बन्द कर दिया है। बह टेक्स इसलिए उस पर लगा विया गया कि

यह् शराब की ऐसी चीज है । श्रब भीमन्, दवाई कोई शोक के लिए नहीं साई जाती है भपितु दवाई जब शरीर को दु:ब होता है, कष्ट होता है फ्रोर व्याधि हो जाती है तब शरीर को ठीक करने के लिए खाई जाती है भोर यदि श्राप उन भ्रावशयक दवाम्रों को न पनपने दे तो में समझता हूं कि यह कोई श्रच्द्री चीज नहीं है गोकि अब सरकार नें 3 रुपये के बजाय वहृ टंक्म घं करा कर पोने दो हुगय प्रति गे बन कर दिया है। ரेकमाइज ह्यूट्टी क.म कर दी है। लेकिन श्रभी भी उम पर उ्यृटी ₹ायम है प्रोर गे टैंकम पहलें मे हैं। जब नक मरकार हमागे यहां की दराश्रों के निर्यात का काम भ्रपने हाथ में न ने भ्रोर उनका बाहर निर्यात करने में बढ़ावा प्रोर प्रान्माहन न दे नख नक बह देंशी दवाए चल नहीा नक्कती है । श्राज देश के लिए हम बात की गड़ी श्रावच्यकना है कि हुग जनसाशग्ण कं लिए मम्ता इलाज मुहय्या करें म्रोर वह इन देगी दयाप्रों के जगिए ही संभव हो मकना है। भ्राप कब नक प्रंश्रेजी दवाभ्रों प्रोग हृम्मनानों पर करांड़ों हुपे खनं कर्ते रहेगे " प्रब हमां उाकटमं जो कि त्री० एस० संा० श्रांर एम० पू० मी० थौर दूसरे किरी काम 6, 6 म्रोर $x, x$ माल के पाम करके मिक्नरें हैं ता वहु भ्रंजेज़ी डाक्टमं देहात में जाना 'ससन्द नही करने है। देहात में उनको बड़िया गकान नहीं मिनता है, वहा पर उनके लिए का माटर नही हांती है धोर बिजली भी वहां Tए नही होती है मोर वे गांवों में जाकर बमना प्रोर जनता की मेवा करना ही नहीं बाहने है। भाप जनको बड़ी बड़ी तनस्वाहू देकर यह़ा गसर में पालने गहों हैं नेक्रन गाबों की पहने के समान उपेका होंती गहीती है । इसनिए भाज मावष्यक होा गयं है कि देहातों में देनी चिकित्मा के कायं को प्राप फेलायें, उसका वहृं पर प्रयार करें ताकि हैर घर में जं देयी द्वाएं भोर उड़ी दूटियां मुलभ होती है उनका पार्माण जनता सही तोर से उपयोग करना सीक्ल से

भ्रापने भभी इस पंचवर्षीय योजना में वेशी ब्वामों के लिए $x$ करोए़ रुपये की घनराशि रक्सी है । इसका मतलब यह हुमा कि देशी दबामों के लिए, प्रायुवंदिक घोर यूनानी के लिए एक वषं के लिए एक करोढ़ छुपया होगा जरकक प्रंप्रेजी चिकिस्सा पद्दति के लिए पोर भंब्रेड़ी प्रस्पतालों के लिए $3>x$ करोग़ रुपे की बनराषि रक्ली है। मृ देदी मोर घंत्रेडी चिकित्सा पद्धतियों में बहृत बड़ा भन्तर भ्रापने रक्सा है। जो इलाज 50 फीसदी भादमियों के लिए हो उसके लिए प्रापने केवल ? करांड़ रुये एक साल में प्रोबाइड किये हैं, पांच माल में $x$ करांड़ छपये लबं करेंगे जर्बकि केवल २० फीसदी पादमियों के वास्ते जो कि शहरों में प्रापके पास उठने बैठने वाले होते हैं, हमारे जैसे पालियामेंट के मेम्बसं हुए भौर कुष्ट प्राफिमसं हुए उनके लिए भापने ₹४\% करोड़ रपये रकबे हैं म्रोर मुमे कहने पर विवश होना पड़ता है कि भापने यहु घन्तर करके न्याय नहीं कि.या हैं । भापकां न्याय कग्ना चाहिए ।

बिक्रोकर के बारे में में प्रापका बनलाना जाहता हां कि गजस्पान सर्कार ने सारे विकीकर को बन्द कर दिया है और में समझता हां कि क्रगर पाप इस विष्य में गत्य सरकारों को साउंड करेंें तो हर एक राज्य सरकार दम बात को मानने को गैयार हो जायेगी फोर वे भपने यहां से देर्जा दबापों पर बिक्रीकर कां हटा देगी।

पापकों देशी बिकित्सा के लिए जगह अगह् कालिजेज स्लोलने वाहिएं उाकि दे ेही चिकित्मा पदति का विकाम हो भोर वह प्रगति कोे । भारत की पुरानी बिकित्मा भ्रायूर्वेविक है जिसका कि पाघार बंश्रानिक मिदान्तों पर है पोर यह केबल मनोवेयनिक ही नही है । ई्मलिए मेरा निबेबन है कि इस बारे में पाप पबत्य घ्यान कें मोर देडी दबामों को प्रोत्साहन वें, ऐली मेरी प्रार्यना है ।

[^11]the dispensaries in Delhi, New Delhi, which go by the name of the Contributory Health Service Scheme. I have read the report, and there I find that a rosy picture has been painted. It is high time we took a realistic view of these dispensaries, without being too theoretical, because we intend to extend the scheme to various part of the country.

Before the treatment of the patient, the trouble arises as to whether the patient is in aft condition to go the dispensary. The relatives of the patient have, almost on solemn effirmation, to inform the doctor that the patient is in an absolutely bed-ridden condition; otherwise, the doctor will not go to the home of the patient. But there is one stage when the patient might not be in a position to go, though he is not absolutely bed-ridden. Then, what will be his fate? In that ailing condition, the relative has to take him or her to the dispensary. In this context, incidentally I might say here that the family consists, according to the Government of India, and as is also the practical condition, of the husband, wife and the children.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Husband, wife and legitimate children It is there.

Shri Sublman Ghose: Our everwatchful Estate Office says if any relative other than the husband, wife and children-legitimate children, an my hon. friend corrects me-remains the allottee has o take permission from the Estate Offiee; otherwise; the allottee is committing an offence

Be that ag it may, if the husband or the wife is ill, what happens? Let me take the instance that the wife is ill. The husband has to take the wife to the dispensary. First of all, he has to stand in a queue. and ultimately when he reaches the clerk, the clerk will decide by which doctor the wife will be treated. And he gives a slip. There is distribution of the patients among two or four doctors. Then, the patient's relative has to stand in a queue for

## [Shri Subiman Ghose.]

getting the medicine. It is a wonder that there is some made-to-order medicine, that there are some liquids and some tablets, and the doctor has to prescribe within those prescribed limits. He cannot go beyond that. I do not know how that is possible in treating a patient. My information is that one doctor from West Bengal lost his service because he did not want to abide by these rules. He knew full well that to treat the patient, such and such a medicine was required. How could he prescribe from this made-to-order medicine? Then he takes the medicine.

15 hrs.
It sometimes happens that the doctor thinks that the patient should be treated by a specialist. He refers the pa'ient to the specialist. The C.H.S. is afficiaced to certain hospitals, the Safdarjang Hospital or the Willingdon Hospital. The patient is to go to that hospital only to hear that it is not the day of the particular specialist and that he should come the next day. The result is that the patient remains unattended up to the next day. Then, the specialist prescribes the medicine. Again, the patient has to come back to the dispensary to take the medicine. A wonderful procedure!

What happens in the night? A doctor remains in charge. He is a human being. Naturally, he goes to some club or to the house of a friend leaving in :imation with his people that he has gone to treat a patient. If any genuine patient requires the help of the doctor he will not get it because the doctor has gone out. These are all my practical experience. I am not speaking from imagination. I have seen all these things.

In the case of a patient in serious condition at dead of night. when the doctor is woken up from his slumber, nuturally he will question whether the pateat is in a position to come to his place or not. If the perion insists and if the doctor goes to the house of the patient and sces that he is in a
position to come to his place, he says that he had been intentionally disturbed in his sleep. In that case the employee has to face disciplinary action from his office.

I submit another thing. On the card the pay of the employee is written.

Shri D. C. Sharma: That is very bad.

Shri Subiman Ghose: Delhi is a wonderful place. Here aristocracy and respectability attaches with the quar-ter-in what type of quarter one lives. That determines the amount of respectability he is entitled to.

Shri D. C. Sharma: That is true.
Shri Subiman Ghose: If the pay is written in the card, it can be seen at once whether he is a class IV or a class III servant, or whether he is a section officer. Naturally, human frailty being what it is, they will pay more attention to the section officer than to an officer of Class IV or Class III

Another thing which I have failed to understand is this. In the case of employees getting more than Rs. $800 /-$ per month, they are entitled to go to the specialist direct without any reference to the C.H.S.

We began experimenting with truth; and now we are experimenting with socialism. This is the type of socialism we are making an experiment with that the employee who gets more than Rs. 800 can go direct to the specialist while the other Class IV servant cannot.

Shri D. C. Sharma: Can a Member of Parliament go straight?

Shr Subiman Ghoee: Perhaps not. I have got a wonderful experience with the dispensary even in Parliament. I have learnt that in this dispensary there are some medicines like the Entro Vioform tablets which are used for the treatment of dysentery. But we are told that this dispensary is for
emergent purposes and these tablets are kept for emergency purposes. I fail to understand what kind of emergency is contemplated. A Member of Parliament will create an emergent situation and then get the medicine. I will be grateful to the Ministry if they can give a clarification as to what kind of emergency they contemplate before an M.P. can get this medicine.

Shrimati Ila Palchoudhuri (Nabadwipf: Sir, may I just ask for a clarification from the hon. Member? Is not this dispensary a first-aid post? It is not a regular dispensary from where you can take medicines home.

Shri Subiman Ghose: Madam, you are going outside your jurisdiction. You have not understood anything.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. All speaking should be directed towards the Chair.

Shri Sublman Ghose: She is going outside her jurisdiction. The Entro Vioform tablets are kept for an emergency. It is not a first-aid post. Just try to understand before you stand up.

The next point is this. The Ministry has stated that the patients are treated within half an hour-70 per cent. of the patients. We are accustomed to details and the working out of averages. One has to take a stand in the queue to be told by the clerk that he will be treated by such and such doctor. Then, he will have to take another stand in the queue for the doctor and he will prescribe the medicine. Then the person will have to go to the medicine queue. Are all these finished within 30 minutes? If this is at all anything, it is, in the language of Winston Churchill, 'terminological inexactitude'. It cannot be a practical thing. Everything cannot be finiahed within half an hour. Nor are 70 per cent. of the patients treated in this maner. It is only working out of averages. They have not taken a practical view of the peak period and the non-peak pertod.

What is the fate of the employees? If he goes with his wife to the dispensary, his children remain without food. Without food he cannot go to office in time. If he goes late to office, after one or two days, his offlicer will roar out that such kind of short leave cannot be allowed. The empolyee is between the evil and the deep sea. But for C.H.S. a rosy picture has been painted.

Take the case of the doctor. He is practically in the position of hewer of wood and drawer of water. He has not got any future. He has got to tie himself down to some knid of made to order medicine. He has no future before him and the result is he moves in a mechanical way. 1 do not know how the ebb and flow of the life's stream can be tied down to the apron strings of some fixed rules. The Ministry phould give a clarification for this. I say that this C.H.S. is a dismal failure. It has no redeeming feature, either with the patients or with the doctors.

The suggestion is this. Here in Delhi we have some autonomous bodles created by Government; and they have adopted a process of treatment. They have appointed some doctors areawise. The employee goes to the doctor and the doctor treats him. If the doctor thinks that the patient requires hospitalisation, then he refers the case to the hospital. The autonomous body takes charge of the treatment and pays the full amount to the doctor and the hospital. If this is possible for the autonomous bodies created by Government. then, I fail to understand why it is not possible for the Government itself to do that.

The hon. Minister was saying when my hon. friend Shri Kodiyan was speaking that he, if speciffc cares were brought to his notice, will answer them. Here I am making a present of some correspondence to the hon. Minirter. The employees of the Central Drug S:ores, Calcutta get one payscale while all the other institutions in India under the Ministry of Health
[Shri Subiman Ghose]
get a different scale. I read the correspondence of one M.P. with the Minister.
> "The place of duty is the same; the Ministry under which the laboratories are working is the same and the duties and responsibilities are identical; and yet the Laboratory Assistants of the Central Drugs Laboratory have been given considerably lower scales of pay."

This correspondence has been going on from 1959 up to this date and the last letter is dated 14.12.60. Even then, it has not produced results. The Ministry has neither given a gobye to it and said that they would not get anything nor has it done the barest justice to these employees.

I want one clarification regarding the family planning. The case of a particular patient came to my knowledge. She was going to be the mother of the 9th child. She did not want to become a mother in future. When the doctor was told about this, the doctor said: "Well, she has given birth to nine children very peacefully and there is no danger to her life; therefore, there should be no operation." If this is the state of things, I fail to understand how family planning will be successful. It cannot be suecessful unless Government takes action to put a stop to all the nursinghomes that are growing up one by one in all parts of the country. I do not know much about the other parts. But in West Bengal, there is mushroom growth of the family planning centres. If the Government has to take effective steps, they should consider all these matters.

वृषी मजियेत वटेन (भानन्द) : डाष्यक्ष महोंदय. यहां दिल्ली जाहर पौर नई बिल्ली में जो पानी नलों के वारा पीने को मिलता है. उसके रिजर्बायर जहां है, मुमको ऐसा वगता है कि हमारे मिनिस्टर को जाकर उन्तों

देलना चाहिये । मेरे पास बहुत शिकायते भ्राई हैं कि बह जगह जितनी स्वच्छ होनी चाहिये उतनी स्वच्छ नहीं है। मेरी इच्घा थी कि डिबेट शुरू होने के पहले मैं स्वरम् वहां जा कर उनको देखूं, परन्तु मुझे मोका ही नहीं मिला क्योंकि में कुछ दिनों के लिये बाहर गई थो । मैं मंत्रो महांदय का ध्यंतन इस श्रोर ब्बींचना चाहती हूं कि जो पानी के रिज़र्वायर हैं उनको देग्वने की जहूरन है ।

हम लेग यहां पर फंमिली जनंतिंग पर भी काफी खरं कर रहे हैं। भ्रापकी मर्जी है प्रापकों खर्वं करणा हैं तो खर्चं कीजिये, लेकिन मेरी गय में उसमे लोगों का नैंतिक श्रघः पतन ही हो रहा है। म्रगर उस T ग्र्रघा पेसा भी देहातों में लंगों को स्वच्छ पानी मिले, इसके नियेये खवं किषदा जाये तं। लंबतों को जभादा लाभ होगा। लेंगो का ख्व!स्ष्य ज्यादा भच्त्रा हांगा प्रोर देहाएं के नोग कार्का बच मकंगे ।

प्पने देग में सिफं ऐलोपंथी ही नहीं, परन्तु प्रायुवैद, होमियोपैयी घ्रोर यूनानी दवामों का भी काफी लाभ लोग लेते हैं । ऐलोपेयिक इतनी महंगी है कि हमारें यहां के सब लोग उस तक पहुंच नहीं सकते हैं । बे इतना पैसा खचं नहीं कर सकते हैं भोर उाक्टर हमारे देहातों में जाना नहीं चाहते हैं। उाष्ती की fिक्षा पाने में कितना बचं होता है ? लड़के मां-बाप का पंसा मी लंं करते हैं, या विद्यार्यी स्कार्लंघाप्स लेकर यूनिर्वस्टटी में उाक्टर बनخे में काफी पैसा बर्ष करते हैं। उतना पैसा तो वह कमाना जाहते हैं । यह सीषी बात है भोर इसमें कोई जिकायत हमारी नहीं हो सकती है । परन्तु बह घपने देश की यह परिस्थिति है तब सुद उाक्टसं भी, में जानती हें, कमी-कमी धपनेपपने परिकार के लिये कमी एलोप्षिक्, कमी पायुर्वंदिक उपषार का उपयोग करते हैं । देका में मे सब बस रहा है। गरीब लोग सब

चीजों का लाभ उठा रहे हैं, घौर उनमें भी घालिर कोई शास्त्र तो है ही । ऐसी बात तो नहीं है कि उसमें कोई शास्त्र नहीं है। तो अब यहु सारी जनता के लाभ के लिये है घोर सरकार सब प्रकार के लोगों से कर भी लेती हैं तब वह सब प्रकार के उपचारों के लिये ठीक तरह से पैसा क्यों खचं नहीं करना घाहती । भाप ऐनोरैबो के ऊगर कितना पंसा लर्य करते हैं उसके संशांघन में कितना पैसा बचं करते हैं घ्रोर यूनानी, ध्रायुव्वेद, होमियंपैधी भौर कुदरती उपचार के ऊपर कितना बर्व करते हैं? इसके बारे में सोचने की जरूरत है। जब तक ऐलोपंधी में भ्रद्धा रख्वने वाले डाक्टरों के पाम यह काम ग्हेगा, वे इस कारांबार को देखेंगे, मब तक दूमरे जो गाम्त्र हैं उनको कमी न्याय मिलने वाला नहीं है। जैमे हमारे यहां लेबर की ट्रेड पूनियन्म हैं उनसे ज्यादा ताकतवर हमारी मंडिकल ऐेमोसियेशन्स कही जा सकती हैं। भ्राप उनको उार्मेटिक कहें या कुछ भी कहें लेकिन वे देखते हैं कि उनकी जो चीजें है उसमें कोई घुस न भाये घ्रोर उन का जो काम है वह चलता रहना चाहिये । घोर जातात्र के लिये उनमें किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है । घब जामनगर ध्रायुर्षेदिक घन्स्टिट्यूगन है, घ्रगर उसके ऊपर प्राप कोई तेनोपेथिक के पक बाला घादमी बिठला दें, काई ऐल,पंचिक्र हाक्टा बिठलावें तो में नहीं मानती कि उमके साय कोई जस्टिस हो सकती है। भगर घाप कहूं कि भपने देश में कोई भायुवंद जानने वाला होशियार भादमी नहीं है, तो यह मी मानने के लिये मैं तंयार नहीं हूं। काफी लोग यहां पर घायुर्वेंद जानते हैर्रोर उसके जास्त्र को उपगाग करने वाले भोर बानने वासे मी हैं। इस के बारे में भी मापको देकने की जएरत है ।

जं। दवायें फेल्लेपिथिक की हैं बे बहुव मइंगी है, प्रोर उनमें भी बत्रुत उं.किम है । उसमें कंत्ई गड़बढ़ नहीं हतातो है ऐसी बाल नहीं है। कई ऐमी द्वार्यें स्यूरिभम निकली हैं जोकि उस नरह की चीर्ञ नही होंती सां

उन पर लिखा होता है, घोर उनसे काकी नुकसान होता है। छोटी-घोटी बातों के लिये हुमारे देस में केंसिलीन थौर माईसीन का उपयोग होता है . उनके नकली होने से काफी नुकसान होता है । परन्तु एक्ष० जी० वेल्स ने सोल्जसं घोर उाक्टसं के बारे में लिखा है, उनकी किताब "मेठिकल मेन एण्ड सोल्जर्स" में लिखा है कि डाक्टर धोर सोर्जर्स बोनों को मर्य र करनेका लाइसेंस होता है। इाक्टर के हाय से कोई मर जाये तो उसका हिसाब लगाने बाला कोई नहीं है, सोत्जसं के हाष से काई मारा जाए तं उससे भी पूष्षा नहीं जाता । वे सही नियत से काम करते हैं यह्र ठीक है, उनकी नियत होती है लोगों को भच्छा करने की, परन्तु नकली ऐलोष्षेथिक दवामों से काफी नुकसान होता है, नुकसान नहीं ₹ं।ता है ऐसा नहीं है। लेकिन में प्रायुर्षेष, यूनानी घोर होमियोषैथी को जानती है, कुदरती इलाज कां भी आनती हूं। उनमें में समझती हूं कि कोर्छ ऐमी तेज चीज नहीं है जिससे पादमी के जीवन को ओसिम हो । हां हन उपचारों में देर लग सकती है पष्छा होने में । परन्नु जब हमारे पास छतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतनी माषन सामत्री नहीं है, हमारे डाषटर देछातों में जाना नहीं चाहते, हम उनको बहां भेज नहीं सकते तो हम क्यों उन जास्त्रों का उपयं ग न करें घपने देश में भारोग्य के लिये। माली उड़ीमा में ही नहीं, हर स्टेट में यह् परिस्थिति है कि भाप किस्पेन्मरीज के लिये वंसा में क्शन करें रिस्पेन्सरीज के लिये के कुष्ब पैसा गरं मी करें, लेकिन छेक्रात में जाने के लिये उाक्टर नैयार नही़ है । षए फकसीकिमी अगह धाप ने ऐसा किया है, कितीकिसी पूनिर्बसिटी ने, किसी किक्तो स्टेट ने यह किया है कि अब तक का विधार्या मेकिकम्ब परीजा देकर 区: महीने तक देहात में प्रैष्टि गहीं करेगा वष तक उसको दिसी नाीं मिलेंगी । एममें मी में क्षेती है कि जहा के घास कास के यो गाब है, बहा चाने के लिये तर्कीब की जाती है, कोभिज होती

## [सुल्री मणिबेन पटेल]

है दूरस्टर के गांबों में कोई जाने के लिये तैयार नहीं है। भ्रापके पास ऐसा कोई प्रबन्ष नहीं है कि प्राप उन को दूर-दूर के देहातों में मेज सें । हसलिये मेरा यह कहना है कि जो हमंमारे शासत्र हैं उनको भी उत्तेजन देना चाहिये मोर जसे प्राप ऐलोपैथी में दिलचस्पी लेते हैं प्रोर उसके क्रस्पतालों के लिये क्षाप बन देते हैं उतना ही ध्यान प्रायुर्वंदिक, यूनानी पौर होमियोपैषी भादि के लिये देना चाहिये।

ोेनेज तो श्रष्छी चीज है। बुली नालियां न हों पोर भंडरमाउंड क्रेनेज रसा जाये तं। बहुत भह्छा हो, परन्तु जो हो तेजेज का पानी पौर मैला नदियों में फेका जाता है यह बहुत गलत चीज है। इससे पाहर तो भ्रच्छा रहता है जोर घाहर में भारोग्य भी रहता है परन्तु नदी में जो पानी फेका जाता है उससे जो मीचे के देहात हैं वे बल्म हो जाते हैं, उनमें लोगों को तरह तरह् के रोग हो जाते हैं भोर वह सरम हो जाते हैं मोर वेहात खत्म हो जाते है। इसलिये मेरी यह बिननी हैं कि इसके बारे में कोई कानून बनना षाहिये कि कहीं भी किसी भी राज्य में देनेज का उस समय तक सैंक्शान न किया जाये जब तक कि उस के निकालने का पूरा बन्दोबस्त न किया जाय घोर गैस का उपयोग हो सके, भौर पानी का साफ करके, ट्रीट करके ही नदी में हाला जाय। इसके बारे में ठीक से थौर जल्दी से काम करना चाहिये।

विल्ली में बार बार पानी पाल्यूट होता है छसलिये सावषान रहने की कोशिश की जाती है पौर कभी कमी इसके बारे में भबबार में भी बात भाती है। इसके लिये हैल्य किपाटंमेंट ने एक ही रास्ता सोषा है । बह रतने जार से कलोरी नेगन करते हैं कि पानी पीना मुरिकल हो आता है पौर उसका स्वाद ही बगयब हो जाता है । परन्नु क्या यह सोबा जाता है कि रतना क्लोरीनेषान करने से पेट को क्या खराबी होती है मोर क्या नुक्सान होता है मोर उससे कितनी पोर बीमारिया

पैदा होती हैं। इसके बारे में सोचने की जएँत है। यही एक इसका उपाय नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा क्लोरीनेशन करो ।

हमारे यहां क्रासपास के जंगलों में भ्रनेक वृक्ष ध्रोर बेलें हैं जोकि दवा के काम में घ्रा सकती हैं। तो मेरा तो यह कहना है कि दवा चाहे एलोपंयी की हो, या भ्रायुर्वेंदिक की हो या यूनानी की हो लेकिन वह महंगी नहीं होनी चाहिये। जो दवा एक श्राने में हां सकती है भगर वही दो रुपये में भाती हैं तो उसको प्रच्छा माना जाता है। यह सयाल ‘ड़ देना चाहिये । जो दवा हमारे देश में बनी हो, सस्ती हां मोर लाभ कर सकती हो उसीको लेना चाहिये ऐसा मुक्षे लगता है ।

उपाष्यक्ष महोदय, भापने मुजे समय दिया इस के लिये धन्यवाद ।

Shri Karmarkar: Mr. DeputySpeaker, Sir, I should like to say at the outset that I am grateful to the hon. Members who participated in this debate both for their information and their sobriety in respect of the comments which they have made. In fact, in the essence of things, if I were simply to take out the main basis of their comments, I should like to say that more or less I must agree with them, except in the case of two of my hon. friends whose observations I shall take first.

One of them, Sir, forgot that this was a debate on the Demands for Grants relating to the Health Ministry, and made very relevant observations regarding a subject which was not quite relevant here. He must have reserved those observations when the Demands relating to the Ministry of Home Affairs came up for discussion. He was referring to the condition of sweepers. In entirely agree with him. But there is very little that I as the Minister of Health can do about it except to make their conditions wherever they are employed by us
as good as possible. I am yet to hear any complaints about the remuneration and service conditions of those that are in our service. If there are any complaints I should like to have them, and I need hardly assure him that apart from the fact that they deserve special treatment on account of the fact that they have been a submerged community justice requires that we should do just by them.

Regarding some of the points which my hon. friend Shri Jagdish Awasthi made, though he started with a thesis which I am not quite sure whether he appreciated himself on the facts, still I find on search one or two suggestions that are really interesting. For instance, he said-well, that could have been addressed to another audience because it is too much for this House to swallow this day-that under this Government:
न मर पेट खाने का मिनत: हें, घौर बीमार हो आये तो न खां कं दवा निलती हैं।

I am afraid he allowed himself to say that without exactly appreciating what it meant. I am prepared to take his point further with him and I should like to be educated if conditions have not improved in the least during the 13 years according to his thesis. Howsoever much we may be diseatisfled with our achievemente-by saying "our" I do not mean the Government that is sitting on the Treasury Benches, because if the Government arrogates to itself all the credit or all the claims or merits for having achieved all this it would be entirely wrong-whatever little or much the country has achieved with this Government as its elected Government, there is no ground, in my opinion to feel despondent about the future. More could have been done If, we as a people, if our people as a whole had responded to the call with a greater sense of urgency. More could have happened if. whatever the people felt, there was an authoritarian regime. I agree if that was his thesis. that we as a people have not come up as much as we
should in the fleld of health as in other matters. I myself have a feeling that on an average our people work two hours less a day than they ought tomy opinion or my wish is not going to make any difference because it is a matter of long habit. What is at the root of the prosperity or development in countries like Japan or Germany? Whether it is health, economy or any other field, it is the hard and relentless work that they have put in which has brought them prosperity. They have no time for politics. So long as they do not develop they say they have no leisure for anything. But some of us have leisure for everything else except constructive work. That is the difference between the progreas of our country and their countries. Therefore, while I agree with him in the sense of disatisfaction regarding the progress made, I am not prepared to believe that we have not made some progress which would be a good stepping stone for the future, much more so in health.

It does not need anyone to tell us. O.re has only to walk round with open eyes. You can go to any village. I am prepared to go with him. I am prepared to request him to ask ten villagers about the position of malaria. Every villager knows about it because the villagers havesuffered from it. Take the spleen rates, mortality rates or morbidity rates. I am not going to tire the House with statistics. It is quite obvious. In every district or townI take that as a signal achievementthere is a greater number of people above the ages of 60 and 70 than could be seen 30 years ago. People are living for longer years now. It in not a mere mathematical formula when we say that as compared to 1047 today the average length of life has increased from 32 to 42. It is not a superstition. It is based on stark facts, because mortality has decreased, eapecially maternal and child mortality. I will fust quote a igure.

[^12]Shri Karmarkar: The reasons are: better care-I am quite sure that my hon. friend has enough reasoning in him to tell him that if there is a result there must be a reasonable cause, and the only cause that could have improved the health of the people is that the people have adopted better health measures. That is the only cause. I cannot say any other cause. What I was saying was that in maternal mortality there has been a signiffcant decrease as against infant mortality: I am subject to correctionfrom 135 per thousand, the mortality has come down to less than 100 . In respect of better care, better health of the people, the position is better, and the people are developing better and better health habits due to better nutrition habits. But that is not to gainsay the fact that our country largely suffers from malnutrition and there is much to be done by way of improvement of health.

Take, for instance, the communicable discases. It is no use being pessimistic, the pessimism being based on wrong facts. There is one thing which we can appreciate though not be proud of. There was recently the Ardh Kumbh Mela at Allahabad or Hardwar. There was a congregation of four million people, and not one single case of cholera occurred.

Mr. Deputy-Speaker: Four million or four lakhs?

Shri Karmarkar: I am right about that figure. It was 40 lakhs. It happens only ance in six or twelve years, for which people come from all over India.

Dr. Melkote: This fact has been quoted by a British medical man, of the highest eminence, and he has given credit to India.

Shri Braj Raj Singh: That is why he has quoted it.

Shri Karmarkar: I am grateful to my hon. friend. I knew what the reaction would be, and therefore advisedly I did not mention the source.

Dr. Melkote is not in the Treasury Benches, and whatever the Treasury Benches have regarding truthfulness, my hon. friends opposite will take them with too muoh of salt! I am very grateful for the interruption, because it was a British scientist who came to Allhabad, and he had not seen anything of that kind so far. I am not in a mood of self-complacency or selfpraise, but from the national point of view, as from the human or the individual point of view, it is always good to have a correct appraisal of things. Now, when we come to the correct appraisal, what do we find? It is rather embarrassing. Success is sometimes embrassing.

I will tell you one of the difficulties in the way of the national malaria eradication programme. Our own people have almost forgotten one thing about malaria. Scientists tell us that when the people develop the sense of complacency about malaria, that is about the most dangerous period. As I pointed out, in regard to malaria eradication, ultimately, what we are doing is nothing wonderful. Prior to the second world war, there was something of control. But then, the idea was to follow sanitary measures by using what was called contact insecticides which would kill the mosquito straightway and things like that. They tried to eliminate mosquitoes with the result that there was less of malaria. That was good enough. But during the second world war and after the war, we came across certain very strong and potent insecticides like DDT. and now we turn to DDT which, as they say, is a good killer of mosquitoes. The resid:an insecticide retains its effect, after spraying is done for a few days, for sometime. Malaria is the result of a vicious cycle followed by the disease-carrying mosquito and the disease-carrying human. The mosquito bites the man and another innocent mosquito-innocent in the sense that it is non-poisonouscontacts the man and again the poison is carried away. What we are trying
to do is to study the mosquito habits when it sits down and takes the blood of the person, and between the poisonbearing mosquito and the mosquito to be killed, I think the humans are suffering and they are to be cured.

Everyone knows the morbidity due to malaria has lessened. At such a time, we are baffled in our efforts when people say, "Look, malaria is long past. You are all crazy and you deserve being put into the mental hospital. You say there is malaria. But what about bed-bugs, and the bedbugs have proved resistant to DDT?" We have yet to find suitable remedies for the bed-bugs.

Shri S. M. Banerjee: Germexene.

Shri Karmarkar: I wish to add my hon. friend's name to our scientific advisers, because my scientific advisers do not give us easy advice offhand! With regard to bed-bugs, I know from personal experience that they are resistant to efforts at killing them with DDT as some people are resistant to reason. One cannot help the situation and therefore it is that when people tell us that malaria is past and question as to what should be done about bed-bugs, we are rather baffled.

Many points have been made and I shall reply to them. Our first effort to remove the diseases, as in every other country, has had to be in respect of communicable diseases, because, by and large, the toll of communicable diseases has been large. I pointed out the aspect of malaria. We . seem to be almost on the verge of success. From 1953 to 1958, our attempts were to control malaria. After 1958, we have tried to develop what is known as the eradication programme, for the wholesale war on malaria-bearing mosquitoes. There are 390 units at work all over the country not only in the endemic areas but in what are known as the hypo-
endemic areas which were not touched before. In about one or two moro years, after continuous gpraying for the period required, we hope to lay our hands off when the morbidity is lessened to a large extent, and then we want to have a surveillance. I may mention this particularly because we shall need all the co-operation that is possible. What is known as passive surveillance is that where a fever case is tested and the blood samples are taken. What is known as active surveillance is that wherein, every fortnight, the worker will vigit every home to find out if there is any case of fever and to have that case blood-tested to find out whether there is malaria. It is a stupendous effort, and we are hoping that by the end of the third Plan, we may get rid of this very insidious disease which has been a bane as it has been a bane to many other countries also.

Then we have got the other formidable disease. I shall very briefly deal with that point in another ten minutes. The next enemy of oursother than malaria-is tuberculosis. Kanpur has been mentioned by my hon. friend. The situation is much worse in Kanpur. I appreciate it, because Kanpur is a city which has developed in a haphazard way, and Kanpur, like Calcutta, has its own peculiar problems. But judged on the national scale, this disease is something which is rather of a serious nature that Government alone, by its efforts, cannot hope to cope with it. Ultimately, the number of beds that we need to have is much more. We have about 25,000 beds. Rut we are told that the deaths through this disease are about half a million every year and that the incidence is about five million. When such is the case, with our resources, it would be physically impossible for us to cope with this problem if we were to rely merely on beds for tuberculosis. Happily for us, there are remedies. For the last ten or more years, we have come across ceftain remedies which are more potent than be-

## [Shri Karmarkar]

fore. It is possible for us to have them and think in terms of domiciliary treatment. But taking the monetary resources into consideration, and the monetary resources that are available, I may say that even if all the Rs. 325 crores that are available in the field of the whole health plan for the third Five Year Plan are put to this purpose, to solve this problem, it might or might not be adequate for this one fell disease. Ultimately, if we are to see to it that this disease is brought under control and relief brought to the people within a measurable distance of time, I am afraid that we shall have to adopt what some other countries are doing in this direction. If one comes across a case of malaria or tuberculosis, we think it is enough to write to the tuberculosis sanatorium or to the Minister and say "Here is a poor man and give him a bed." It is tragic, and many hon. Members must be knowing the waiting period that is required in some sanatoria and hospitals. It is about eight to ten months, and by the time the application reaches the authorities, he has not waited for the doctor to oblige him! This menace has been pointed out by many hon. Members. But the remedy lies not merely at Governmental level, because there are 25,000 beds now and they cannot by a miracle become 100,000 beds. It should be tackled on a community basis. In the earlier days, we had help from the community, but somehow we have lost it. In Switzerland, with better resources, of ocurse, if a person is ill in any village, either the insurance company pays for it, if he is able to insure his health or the community pays for it. Firstly, we have to make a thorough survey. If a street in a place like Delhi has a T.B. patient, the first thing they have to do is to get the best treatment possible. A city like Delhi has cot many amenities, which a village has not got.

Each T.B. patient costs Rs. 150 per month in addition to the capital outlay. Our country cannot spend that
much in the near future; there is no doubt about it. If there is no doubt about it, then the community should raise resources and non-official organisations should help. There is a Tuberculosis Association of India. Unless small organisations and friendship groups arise in every mohalla and every city, I should be frank with the House and tell that it is physically impossible not only for this Government, but for any Government whatever to cope with the problem sufficiently.

We are faced with a very serious problem. We once made an offer and we are planning to negotiate with the Indian Medical Association: If a doctor treats 10 patients free, we might think of giving the medicines free. That would measure the size of the problem, because amongst the two-doctor and medicine-medicine is important enough, but the doctor is equally important. It is not as if it is self-medication or taking some pill. It is not like that. So, tuberculosis is the second problem and we are trying to do our best. We are trying to enlarge the number of beds. We propose to have 5,000 more beds during the Third Plan. We propose to have more demonstration centres to train the doctors. Doctors require training. We have a national Tuberculosis Institute in Bangalore with UNICEF help in order to give the best possible training to the doctors.

So far as leprosy is concerned, I am happy to speak to the House not with that sense of pessimism with which I spoke about tuberculosis. Between the people and the Government, we have been able to go a long way educating the people about leprosy, because previously a leprosy patient was given up as lost, but I am glad to say that the outlook of the people today is much better than what it was some years ago. I am happy that we have non-officialised the work in the sense that the committee which is looking after this work is almost
wholly of non-officials. We are there to help and finance it, but the advice is given by people there who have not made it a career, but who look upon this work as a mission of life. I am proud of the people who have devoted so much of their life-time for the cause of leprosy. I am more hopeful today than three years ago, because wherever one goes, the patient shows you the scar and says, "I am geiting better".

We have about 110 subsidiary centres where a medical person goes and examines every man, woman and child, finds out the patient and arrangements are made to give the patient a regular treatment. In an area which covers a population of more than a crore, about 60,000 patients have been found having treatment like that on a regular basis. It is not a thing which can be done in 5 or 10 years, but with the co-operation of the people, I hope in 10 or 15 years, we shall have almost controlled this disease of leprosy.

I would not like to elaborate what we are doing in regard to venereal disease, except to mention that it is rather unconventional to speak about it. There was a time when people thought it was a self-inflicted disease and nothing more could be done. Indeliberately, antibiotics, which have come in for so much censure, have done one thing. If a person has gone to a doctor and had antibiotic treatment, the antibiotic not only cures the disease for which he went, but in case he was a sufferer from some other thing, it also does him good for the other thing. That is an unconscious advantage, which needs to be appreciated.

It was once thought that work in regard to the venereal disease was difficult, because it was asked, "If you open a venereal disease clinic, who will come?" In the case of a disease, the needy man does come. In 1949, with the co-operation of the WHO, we had the first ever clinic for this purpose in Simla in Himachal

Pradesh. We nave tried to expand and there are abouf 18 clinics there. I hope they are much frequented and the results in Simla probably show that the incidence of the disease there has come down.

The figures and details are given in the report, but I would say that we have moved some distance and we have to move further by enlarging the number of clinics in the country. I am mentioning this particularly not because it is an incidence as ravaging as malaria in its mortality, but because in this case, the sins of the father could be visited on the children. Therefore, it is not only of personal value, but of social value and I would request the House to take greater interest in this matter than has been our experience till now.

An observation was made by Shrt Kodiyan and before I go to the comments made by other hon. Membera, I would just give an idea about the allocation for health. Sometimes I also feel impatient that the allotments for health are not exactly of the proportion that they ought to be. I agree with the hon. Members that we are so passionate about watersupply, because in a mood of exaggeration sometimes I have allowad myself to say that if every other allocation were to be stopped and the whole thing devoted to watersupply, that would be justified on some grounds. That was a bit of exaggeration, but I entirely agree with the observations made on the floor of the House about the urgent need for giving people good watersupply, because the moment we give good water-supply to the peopic, that particular moment you do away with a lot of water-borne diseases and contribute to the health of the country.

In this matter also, something modest has been done. It was six years ago during the period of the first Plan that a national plan was evolved. As a result of the first and second Five Year Plans, in the rural

## [Shri Karmarkar]

areas, 348 schemes have so far been approved and about Rs. 18 crores have been spent in the second Plan itself. Regarding the urban areas, 364 water-supply schemes and 82 sanitation schemes, estimated to cost about Rs. 80 crores, have so far been approved. If hon. Members were to enquire in their respective States, they will find that most of the middle-sized cities are being covered by water-supply schemes and as I mentioned in about 82 places by sanitation schemes, i.e., drainage schemes. Both water-supply and drainage have to go together.

A rough computation by public health engineers once showed that if we are to give sufficiently adequate water-supply to all urban areas, we will need about Rs. 900 crores. If we are to give every village even protected wells for water-supplywithout pipes and all that-we will need at least about Rs. 200 crores. That means round about Rs. 1100 to Rs. 1200 crores would be needed for water-supply alone. Of that during the third Plan, they have allotted something like Rs. 94 crores, which to my mind is not sufficient, but that is the best that we can afford. Earlier, the idea was that we could spare only about Rs. 80 crores, but now thanks to the feelings expressed and the need felt, I think the ultimate allocation will be Rs. 94 crores. I am speaking about urban watersupply particularly. In the rural water-supply, the increase in the scheme will be augmented by about Rs. 30 crores from the development fund for the villages. Out of Rs. 50 crores ultimately allotted, I am hoping about Rs. 30 crores from the fund will be devoted to rural water-supply. So, round about Rs. 40 crores to 45 crores is only one-fifth of the Rs. 200 crores that we need for adequate water supply to the villages. Well. a moment's thought shows us that the competition is really between the social services and the economic development. Experience in other countries, advanced countries,
has shown that many of the diseases disappear as a result of increasing the economic prosperity, like tuberculosis in England. Long before they made a systematic attempt to eradicate it, the disappearance of the disease began to take place. In the United States of America also the epidemic began to decline much before positive action was taken for their disappearance, on account of the economic prosperity of the country. I am quite sure in my mind, and I hope hon. Members will agree with me, that economic prosperity and better standard of living by itself will result in the elimination of the disease partially. Therefore, it is that, at the present moment, we have to struggle for economic development, struggle for social services, particularly health measures, and it is only as a result of compromise between need and need that we arrive at this. As I anticipate, may be when our major irrigation schemes and power schemes are over, may be in the Fourth Plan itself, more and more money will be devoted to the social service schemes, for the social good of the country, including health, and when we get that, there will be sufflcient scope for developing water supply schemes.

I should also like to say that I am very happy that this time the observations were much more restrained about the need for developing medical services in the villages, because what has been stated on the floor of the House is something with which I entirely agree, and it is because there has been obviously a realisation that howsoever much desirable a thing may be, it cannot be easily achieved unless the resources are sufficient. I am very happy that something was said about private practitioners. I am not at war with private practitioners, but I have sometimes felt that the fees that some of them charge are beyond the reach of the normal man. When it was said that modern medicines are costly, I agree with that. There is no doubt about that.

And as I picture of the medical order in the future, and what I imagine is bound to happen in India, there will be more and more socialisation of the medical services. That does not mean that in the near future we might eliminate all the private practitioners. But a time may come when what I visualize may come true, and what I visualize is, according to the charts before me, it is possible to achieve in twenty years' time all types of medical services in the metropolitan towns with full medical facilities in the different hospitals and the colleges, a first class district hospital with about 300 to 500 beds and about five or six specialists, periphery hospitals with 100 or 200 beds, at the tehsil level a hospital of 50 beds and. when you go down to the villages, primary health centres.

At the present moment. much is made out and much of the primary health centres is misunderstood and misrepresented. A primary health centre is not supposed to serve the needs of 66,000 population. The fact is that there will be a primary health centre located in each area with a population of 66,000 . We have about 2,900 primary health centres and, as anticipated, by the end of this month. During the Third Plan we propose to cover all the Community Development area with one primary health centre.

Shri M. B. Thakorn (Patna) Without doctors?

Shri Karmarkar: That is also exaggerated, because people speak sometimes without firm information. Because it was repeated ad nauseam "without doctors" "without doctors", I went into the figures. No doubt there are some primary health centres without doctors, but what is the proportion? I may mention that in about 1959 or earlier our demands were more than supply. Today, happily for us, on account of the future developments, today on account of our medical colleges having increased in numb-ers-let it not be forgotten that we have got 60 medical colleges with a total admission of not less than $\mathbf{6 , 3 0 0}$
we get more and more doctors. But, in spite of that, our needs are so great and the number of doctors available so few that, in a sense, I am really surprised how we could find so many doctors. I have got the figures some time back and I find we have got about two thousand primary centres with doctors. Abcut onefifth, or 20 per cent. of the primary health centres had no doctors. Let us see for ourselves what we have been able to achieve instead of castigating ourselves for not finding doctors in every health centre. If for atatistical purposes we say that there are 2,000 primary health centres, let us honestly tell ourselves that the best that we have been able to achieve is 1,600 health centres with full complement; regarding the other 400 , I am prepared to forget that. But let us say that it is as well that we have started the centre. Now, more and more coctors will be comirg in and there is no dearth of doctors in some of the areas. But in some of the areas there is dearth of doctors and in some of the areas therc is the projudice against doctors coming in from another State and things like that. These are human elements which everyone is aware of. Some of them are non-man restrictions and some of them are man-made handicaps. But by the end of this March we hope to have about 2,000 primary health centres, a small percentage, no doubt, without doctors, Let us forget it: I am prepared to forget those $\mathbf{4 0 0}$ or 500 primary health centres without doctors. Let us say that they do not exist. But there will be about 2,400 fully-developed primary health centres.

Now, by the time we establish one primary health centre in 66,000 villages, if our resources increase in the Fourth Plan, we will have, let us say. two primary health centres in the same area. We may well come to a level of one primary health centre for at least 20,000 popis. lation and, after this, for every 10,000 population. All this looks like working out figures now, but our resources

## [Shri Karmarkar]

are bound to increase, and I have no doubt in my mind that within the next 15 years every bit of population of 20,000 is going to have a primary health centre, looking at the progress that we are having.

## Shri M. B. Thakore: When?

Shri Karmarkar: I said 15 years and probably my hon. friend was not very attentive. It will be during my lifetime and, I am quite sure, everyone of us sitting here will see a primary health centre for every 20,000 population. There is no doubt about it, and thanks to the better conditions of health that we are having, everybody is going to live till that age. That is a fact.

Mr. Deputy-Speaker: The Chair is also included, I suppose.

Shri Karmarkar: Yes, Sir. We are really far better than what we thought and think.

Then, about the villages, 1 do not want to give any false hopes of what We hope to achieve in regard to primary health centres. If we have 5,000 health centres, let us forget the 500 without doctors. Let us think they did not exist at all. There will be 4,500 fully equipped primary health centres. Now I wonder whether hon. Members have carried out a survey in their own respective areas. Now what do we find? At least I am in the enviable predicament of coming from a city which cannot absorb any more doctors. We have, happily for us, a very small town, but we have one thing, and that is water supply Now, without water supply no doctor ever thinks of settling in that distriet town. As the situation improves in the districts, doctors start settling down in smaller towns. Then, slowly, doctors are percolating to the tehsil areas and, then, some of thent are organising village practice by going from nne village to another, one day this village and next dey another village, and things like that.

Now people say that doctors do not go to the villages. It is no abuse; it is a common thing. I do not see any reason why doctors should be blamed for not going to the villages, because they find it difficult to educate their children there, because they find it difficult to get proper accommodatior there. We should create the proper conditions for them in the villages and in hat matter what I really believe is that the State should step in, in stead of trying to put some compulsion upon the poor doctor I do not know what $\sin$ he has committed. An eng.neer can live and enjoy in a town a politician can live and enjoy in a town, in fact, everybody else could live and enjoy in a town and onlv doct ars cannot do that; all our lectures are devoted to the doctors, saying that the medical men do not go to ho vilages, as if they have committei the worst sin in the world. Every doc $r$ has a wife ard he is bound to has. children. He is bound to have the nroblem of educating his children Wh'. living in the village, he canno. manage it. There!ore, he cluster, round the town. It is a humar tendency, which we expect in everybody else. If I had been a doctor and had nothing of the altruistic ten.they, would I not have chosen a metropolitan town? If I could not afford it in th initial stages, I would go to a village or a tehsil. When my position improves, I will go to a district town and when I can stand on my own legs I will try to go to a bigger place. That is just what happens with regard to lawyers, with everybody, just as it happens with politicians. A politician does not always stay at a village. Slowly, from the village he goes to the taluk and from there to the district and from the district to the metropolis, including my friends of the opposition, finally reaching the metropolis. A politician is functioning in that way. I am not decrying it and I am not using the word "politician" in the unparliamentary sense; I am using it in the parliamentary sense. And a politician
does that because he can make himself effective if he speaks from the highest platform. And after going to the town then they can afford to go to the village where everybody will follow them. This is the logic of things. And therefore I cannot appreciate when a doctor is blamed of all persons. Let us take it that unless we want to compel him in a kind of a totalitarian regime and make him stay there for three years-and in that unwilling mind he is likely to kill more patients than to cure, and then he might be transferred to a city saying "you are no good here" and then he might go to the town and kill more, things like that-I cannot think of a scheme of conscription for doctors. Our way lies in what we are able to do ourselves.

## 16 hrs

As I said in respect of medical personnel, so in respect of drugs. After having made a small study I have come to the belief that unless we have full socialisation, whether in the case of medical personnel or in the case of drugs, the profiteering instinct on the one hand and the earning instinct on the other is bound to remain. And that is a direction in which with a slow pace we are really advancing.

An Hon. Member: What is Govirnment going to do about facilities for doctors?

Shri Karmarkar: Government is bound to do something. I can well understand that if we put a primary health centre you are bound, if not today, at least tomorrow to put up proper residence for the doctor. If that is the point he is entirely right. I thought he had said something in which he was wrong, and I must apologize to him.

For every health centre we are assigning Rs. 66,000 for residences and the like. I hope we are able to do more. In any case it is our bounden
duty to see to it that as early as possible our medical personnel in the perimary health centres get proper residences and other conveniences.

Shri Rami Reddy (Cuddapah): Rs. 66,000 is for buildings and other things, nöt for residential accommoda. tion.

Shri Karmarkar: A part of it goes as residence, and something more has to come. I hope I am knowing what I am supposed to know.

Then my hon. friend there made a complaint about tuberculosis in Kanpur. I wish he takes it up with the State Government or that his compatriots there take it up with the State Government.

> Shri S. M. Banerjee: May I explain

Shri Karmarkar: There is nothing to explain.

Shri S. M. Banerjee: This is a serious point.

Mr. Doputy-Speaker: He is not giving way. The hon. Member has to wait.

Shri Karmarkar: Sir, I promised you and the House that if I am wrong I shall ask to be elucidated by my hon. friends. I have correctly caught the point of the hon. Member and I have pointed out the remedy to him. That remedy is to go to the Uttar Pradesh State Government, and if they do not say anything-because here one can, sort of, say anything about any-thing-like that he can complain so that a copy of the debate goes to them. But in respect of tuberculonis I should like to give him some information, that in respect of non-official institutions in the Second Plan a provision of about Rs. 1 crore was made for helping non-official institutions in the Second Plan a provision of about Re. 1 crores was made for helping nonofficial institutions devoted to tuberculosis, leprosy, cancer and the like. I am happy that we have exceeded our

## [Shri Karmarkar]

allocation. As a matter of fact, we have been able to give for useful purposes to non-official institutions Rs. 1,10 lakhs. Now, happily for us there has been a provision of Rs. $2 \frac{1}{2}$ crores during the next Five Year Plan and therefore to an ampler measure we shall be able to help non-official institutions.

Regarding Government's effort, apart from other things mentioned in the report, as I said, we have proposed to help State Governments in respect of isolation beds-may be about 5,000 more isolation beds and the like, and in many other ways like helping them to put demonstration centres and the like. But primarily, medical relief, as the Constitution has devised it, and the financial allocotions are for the State Government. That is about one substantial help that has been allotted to States, that is, medical relief of all kinds and where the problem is of a national character, there the Government of India from their finances co-operate with them and help them.

Now, I should like to say something just hurriedly, and I crave your liberty for another ten minutes which, I hope, are mine, to .

Mr. Depaty-Speaker: Only, flve minutes are his, and five others I shall give him.

Shri Karmarkar: Yes, Sir, as a matter of grace. What I had intended was that because the debate closed at 3-25, 1 thought 45 minutes I had of my own, and I wanted to crave your indulgence for five minutes more. That is the calculation I made, but I am prepared to abide by your decision.

Then there was one subject mentioned by Shri Radhelal Vyas, to begin at the middle end, and that is about pollution of river water. I entirely agree with what he said. In fact, I should like to tell him that this
is a matter which is exercising our mind for some time. We had some enquiries made and we find that different State Governments have got regulations regarding industries throwing out their polluted water into rivers and things like that. But I entirely agree with the suggestion that there should be, on a sort of national basis, a river pollution prevention board with statutory powers. And I can assure him that we shall, auring the course of the immediate future, make a special study about it. There are difficulties bristling about it. The State Governments' opinion has to be taken. But I am at one with him that with the rising industrialisation such pollution, whether it is river pullution or air pullution, becomes more and more serious and it is better to take steps before it is too late.

Then, Shri Radhelal Vyas mentioned about the contributory health service schemes for the country. We bave worked out, under the Employees State Insurance Scheme, a type of contributory service for the employees. We have here in Delhi a contributory health service scheme. And since there has been a rather vigorous criticism of the contributory scheme, whose inspiration to my mind was some brief made outside this House, I should like to deal with that point first. Let us understand what exactly is the contributory health service scheme. We owed it under some regulations to all those who serve in the Government of India, to provide certain medical amenities. The amenities that are given by the contributory health scheme very liberally lepart from what was provided previously. In certain types of diseases what we are now doing was not done before at all. All that was sought to be done then was that in a restricted sphere the expenses that they incurred were reimbursed to them. Now, we have in this contributory health service scheme just socialised the things. What is that we charged? Hon. Members know how cheaply.
they are charged, for instance, Rs. 2-8 or Rs. 2-12, whatever it is. That is our basis. The highest person in he Goverrment hierarchy, the person drawing Rs. 40,000 pays Rs. 12. At the lowest any one contributes only eight annas per month. These days cinema tickets also cost more than eight annas. Once in a while, about once in a year I go to cinemas, and I find that there is no ticket available for eight annas. The least you pay is ten annas and things like that.

Shri S. M. Banerjee: Unless you go on a pass.
Shri Karmarkar: My hon. friend can easily appreciate that whereas a pass may be available to him, it is not aavilable to me. Of course, I am charged much more than ten annas because in a cinema house I do not want to be found among the masses as such. and things like that. Otherwise the cinema ticket costs more than eight annas. The lowest man, the Class IV persons contributes only eight annas.
As I mentioned to the House last year, I do not want to tease the patience of hon. Members. I sent an intimate friend of mine to go and have a quiet look at things. He went to the Private Secretary of a Minister -present Minister excepted, of course. He asked him, "why are you sitting here, what is this?" And he strongly reacted to it. He said, "no doubt there are inconveniences in this, but there are things in this service which I get and which I could not have afforded outside." Then he went to a chaprassi and heard from him the type of difflculties that my hon. friend mentioned. Obviously, he had not undergone them himself. Had he done so, I would be the first person to know. But he has spoken from somebody else's imagined experience. So this chaprassi who was running about was asked by him, "why are you running about?" And he said:

> नहीं साहत्व मेरी त्रकदीर में कब लिला बा कि मेरे मक़के के लिए एक्त रे हो जाएवा। ज्ञा कहछ हां सकता हे बह मभी करते है।

And my hon. friend will be able to revise his opinion if I tell him that I went a little out of the conventional method and addressed, I think, about 9,000 letters to people of various grades, beginning from any one to any one, and the greatest appreciation came from the class which earns the least. They said, repeatedly, letter after letter, "Sir, this is a boon to the poor man". The higher one went, the greater the complaints.

Shri Subiman Ghose: Regarding the Gallup-poll, out of 10,000 you have received only 1,466 replies.

Shri Karmarkar: 1,400 and odd replies were received. To all the others also, we sent reply-paid letters; so, it was not as if they had to spend even the postage. 1466 people have reacted, and have given their opinions. If my hon. friend wants us to believe, without knowing their opinions that all the 8600 odd people are speaking the truth because they have said nothing and all the 1466 people are speaking falsehood, I am not prepared to take it; I am prepared to share those letters with my hon. friend. They are not confidential documents; so he cannot abuse them; I am quite sure about that-he can use them. I find in those letters a spontancous appreciation of the scheme. In the fact of all this, I would beseech the House not to take my hon. friend's statement with any seriousness whatsoever. Let him verify the facts, and find out what the facts are and then let him make this kind of remark.

Shri Subtman Ghose: 1 have sot much more experience than my hon. friend can claim.

Shri Karmarkar: My hon. friend has much more experience than I in matters other than this.

Shri Sabtman Ghose: I have seen the working of this scheme.
shrt Karmarkar: My hon. friend must have larger experience in other matters, and I do not compete with him in everyone of those other matters

## [Shri Karmarkar]

in which he has experience, nor may I find it a pleasant pastime to do so.

Shri Subiman Ghose: It is easy to make such a remark from a place of privilege, but without knowing anything.

Shri Karmarkar: Without knowing anything, such a remark can also be made from a place of privilege. If one were to say this outside the House, something else might happen. That is another matter. Here, the point is this. I am not trying to quarrel with my hon, friend because I cannot afford to quarrel with him at such a distance (Laughter)...... I say, distance in thought, not physical distance, because I cannot dare to do that. The thing is that I am prepared to sit down with my hon. friend and take him to about ten people, and he will find where the weakness lies

Mr. Deputy-Speaker: If he sits with him, then he would quarrel with him.

Shri Karmarkar: Yes, really, I am prepared to sit with him.

Mr. Deputy-Speaker: Then, there is the risk that they might quarrel.

Shri Karmarkar: I am prepared to take him to about ten people so that he may see where the real fault lies. But there is one handicap in the C.H.S. scheme, and that is that we find that with the increasing number of out-patients, our doctors find it very difficult to deal with the outpatients. That is to say, it might well be said that unless we increase the number of doctors the service for the out-patients will not be as efficient as it is desired, but, there, we come up against finance-the financial liabili-ties-and the like. But I would like my hon. friend to go round quietly and ask the Government servants themselves and not rely upon any notes that might be there and then if he tells me this kind of thing, I am
prepared to accept; it is not a question of my trying to justify it. I am quite sure that he agrees that I am as much interested in making the service successful as he himself desires, but, at the present moment, his remarks, I think, were anything but right.

When I was listening to our sisters, I almost felt that I was being admonished gently by my mother, that is to say, many of them had very good things to say but then, not always practical. (Interruptions). Probably, I am as recalcitrant as a loving child could be to a loving mother.

Shrimati Uma Nehru: I object to the hon. Minister's saying this.- He just now said that we were all mothers, and at the same time, he says that we were not practical.

Shri Karmarkar: No. In this remark, I entirely agree with the hon. lady Member, but what I meant was that their suggestions were very sensible. That was the whole point.

Particularly about the food habits and things like that, I basically believe in them. I am basically a naturopath myself. I entirely agree with Shri Radhelal Vyas when he speaks about naturopathy, because I really believe that if you can avoid a medicine. better avoid it; if nature can cure you, better have yourself :cured by nature. If you have indigestion, try to have rest first, as somebody said quoting \& Sanskrit verse. He said, flrst take some rest, otherwise, have a good walk, otherwise, have good slep and so on. I must tell the House frankly that I have been practising all these things myself whenever I have had indigestion, and I have found relief. I do not go a doctor for treating myself for indigestion. But when people advise the same thing with regard to far more serious diseases, then I come to grips with them: then, I say, I must judge and see which medicine is
useful; if it be Ayurvedic medicine, let it be Ayurvedic medicine; if it is to be modern medicine let it be modern medicine; if it is to be homeopathic medicine, let it be homoeopathic medicine, or if it is to be any other medicine, let it be that medicine. In fact, if you even spend some time in the company of my hon. friend the Minister of Parliamentary Affairs, Shri Satya Narayan Sinha, it will do you some good. To see him is to be cheerful. I hope everyone of my hon. friends, who is ill will make it a point to see him; and I am sure 25 per cent. of their disease will go. There is no doubt about it.

In the artificial world of today, we think that disease is a mechanical thing. At the risk of taking five minutes from the grace time, I shall read out something to the House, which I find most precious; the medicines that our ancients had prescribed may have become outmoded, but the fundamentals of whatever they have stated regarding health hold good for all time. They have defined what is meant by health. They were not satisfied with the definition of hralth as non-illness; they were not only saying that health was well-being, as the World Health Organisation definition would put it. They went further, and I am quite sure hon. Members will profit by this, especially those who are interested in ayurveda, and would quote it again and again.

Veda is knowledge. Ayu is bitam, that which is good. That which does good to the man, who is not affected by bodily or mental ailments'. That is to say, he will be both mentally and physically fit. Then it says:
"तम्र भारीरमानसाम्या रोगाम्यायभर्नमद्दुतस्य हितम्"
That is health which enables him to enjoy to the fullest all the good things in life'. Then they say:
"समृउसर्वार्मम्य यकेप्राविथारिक कितम्"
That is health which enables a man to do what he has undertaken with sukh'-activity-excepting some of the speeches which are too long. But that
is another matter. The correct definition of health is real happiness, not only well-being. Today we are $s 0$ much obsessed perhaps by the modern idea that as soon as we get out of illness, we are out. It is no: that. Health is a positive concept. Health is a concept where you can be happy and strong in body and mind and spiriteverything. I am quite sure in my mind that had they followed this dictum, many of the things that have been said by hon. Members on the other side would not have been said. It is precisely the absence of cornplaints (Interruptions).

Mr. Deputy-Speaker: Health is that much. What would be the Health Minister?

Shri Karmarkar: I must honestly toll you that I pleased guilty to the charge of possessing that which crables me to deal with well meaning critics like this.

I think Shri R. S. Tiwari hit at the correct point when he said that the death rate has decreased and some good has been done. He spoke something about the Naogaon T.B. hospital which I will look into. if he will give me further details.

As regards the ayurveda samities, we have now taken care to see that there are only avurveds in the Counc 1 of Ayurveda Research, except one person. So they are all men well versed in ayurveda. I would like to praise the work that they do.

My hon. friend. Shri Subiman Ghose, said something about solemn affirmation, which I leave to him. Then he spoke about attendance at desd of night. I shall mention to him one example. It d d happen that our doctors also find all types of experiences. A telephone call was received that somethings was happening to the mistress of the house. The doctor went and then the lady wes at home.

## [Shri Karmarkar]

One could not understand it unless the going out was more critical than staying in. Things like that do happen. But our doctors are under strict adv'se that whenever there is a case of emergency-the test is not whether the patient is critical or not; the test is if he has high fever and so onhe must be attended to. I welcome any justified complaint either based on first-hand knowledge or derived from first-hand knowledge, not based on imagined fourth-hand knowledge. I am prepared to go into every case of complaint, because every justifiable complaint improves the service.

He also spoke about mushroom growth of family planning clinics. I do not know. T have seen mushrooms growing in the rainy season. I am sure family planning clinics do not do good if they grow 1 ke mushrooms.

Shri Subiman Ghose: We are approaching summer, not the rainy season.

Shri Karmarkar: Yes. I could appreciate something of that atmosphere when I listened to observations from the other side. But that is another matter.

What we do in this family planning clinic scheme is that we try to proceed steadily. Family planning is certainly not a subject-matter for soap-box oratory. No one will listen to you. They have to be convinced. Yo have to go into the'r homes, you have to go into their hearts, you have to persuade not only the wife, not only the husband, but both, because ultimately, we do not want to break homes. We do not want cases to arise in the divorce court, the wife saying: the husband is forcing family planning upon me, down with him. We do not want that. Of all things, family planning is the most difficult thing, and I am happy to tell the House something which is not new to the hon. Members, that thanks to the lead which our Prime Minister has given, because that has gone more than half way in popularising the cause, and
thanks also to the fact that our people are really feeling it as an economic need, the message has not only gone to the towns, but is also slowly permeating the villages.

Shri D. C. Sharma: But may I know what you are doing?

Shri Karmarkar: Autobiographies are not always helpful, and nothing that I do or do not do will be helpful to my learned friend, because he will feel himself unfettered in his activities.

So, coming to the point, I may say that therefore it is that we are proceeding very cautiously about this matter. And, as I said before, I am happy to tell the House that the message is going firmly into the villages also. It is one thing to realise that, but then it is another thing to make the people to take to it. Even in other countries where they have been able to control the population to some extent, countries like England and Sweden, it has taken them more than 50 to 60 years. So, it is not so easy. People follow only instincts. This House doubtless apprec ates the fact that it is the most difficult thing to repress a natural instinct. Considering our efforts, I think that there is every room to be, not complacent, but to be confident. I should like to congratulate not $\boldsymbol{e}$ much the Government, because it was bound to do what it has done, but I should like to congratulate so many of the voluntary workers in the nonofficial field, whose co-operation alone has made this work possible.

Shri Hem Barua (Gauhati): And those who practise it? You also congratulate them?

Shrl Karmarkar: To all the people, known and unknown, who are practising, we are deeply grateful, because it is their unseen influence that is permeating the whole atmosphere. I do not take it as a commitment on behalf of my friend, but still I think it is encouraging for him to ask that
question of me, and I take what is due from him.

That is about all I think. There are other points also which our Ministry will doubtless consider, and in so far as possible, follow up.

There is one point which Sushri Maniben Patel raised about pure drinking water. There can be no difference of opinion about that.

If there are one or two questions, and if you permit them, I am prepared to answer, because there are a number of points.

Shri Basappa (Tiptur): There is a great apprehension in that part of the country from which I come, that the All-ind:a Institute of Mental Health is going to be transfered. Of course, this is the talk, and there is apprehension. I hope the hon. Minister will remove it. This Institute has been there for a long time, and it has been working very well. We do not know the reason for shifting it. I do not mind whether it is kept in Bangalore or not. The climate there is good, but that is not the point. Once an institution is started at a place, after some years why should it be transferred? Previously, there was the Silk Board which was transferred. Afterwards, there was the Diary Ins!itute which was transferred. Now this question is coming, and naturally in the mind of the people there is some apprehension. I hope the hon. Minister will see to it that it is not transferred. One more question. There are a number of T.B. clinics provided for in the Second Plan, nearly 300, but now the target has fallen down to only 60 or so. What is the reason for it?

Mr. Depaty-Speaker: Let us hear the answer now. That is enough.

Shri Basappa: This national water supply, the Minister said, is a very great thing, but unless the exploratory tubewell scheme is linked with it the hon. Minister will not be able to solve this problem.

[^13]Shrt Karmarkar: Regarding the third point, that is a suggestion which we promise to consider.

Regarding the first two, about the mental hospital, I can appreciate his keenness to retain the hospital in Bangalore. I do not suggest that there is anything worng with Bangalore as such, but every place would like to have a mental hospital in case of need. Here we have a first class research institute in Bangalore. The fact of the matter is that when this Institute was started, there was a written understanding, or a writton agreement, if you put it like that, between the Government of India and the Government of Mysore.

Mr. Deputy-Speaker: He only wants to know whether the Minister is keen to shift it from that place.

Shri Karmarkar: This sentence will explain it. I am not at all keen, but his question will receive publicity which my answer also should; otherwise, we shall have a few more mental patients in the hospital. The thing is that at the time the institute was started, the understanding between the Mysore Government and the Government of India was that for the harmonious working of the Institute, the Director of the Institute should be the ex-officio Superintendent of the Hospital. At the present moment, the Mysore Government, it seems are trying to depart from it. Our considered opinion is that if the Institute is under one management and if the hospital on which it is based is under ano'her management, things cannot proceed harmoniously. I am hoping that it may not be possible for us to think of anything else except to keep it at Bangalore, because. I am quite sure in my mind, from all points of view the Mysore Government will s'ick to the arrangement that was made.

Sir. I am deeply grateful to you for the indulgence that you have shown me. I am also grateful to the people that have enabled me to put so many points before the House. I also ex-
[Shri Karmarkar]
press appreciation of the way all those who either in my Ministry of outside have tried to be very helpful to me and the Ministry for without their help the work could not proceed.

## Shri Abdul Latif rose-

Shri Karmarkar: I am deeply interested in what he said. I have already agreed with that and I will certainly take into consideration what he has said.

Mr. Deputy-Speaker: Now, I will put all the cut motions to the House.

All the cut motions were put and negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:
"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March. 1962, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 43, 44, 45 and 124 relating to the Ministry of Health."

The motion was adopted

### 16.27 hrs

Ministry of Sctentiftc Research and Cultural Affairs

Mr. Dopaty-Speaker: Now, we will take up the Demands of the next Ministry, the Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs. The time allotted is $\mathbf{4}$ hours.

An Hon, Member: Five hours.
Mr. Depaty-Speaker: It is put down as 4 hours. The usual timelimit will be there- 15 minutes each.

Shri Radhelal Vyas: It was 10 minutes in the case of Health.

## Demand No. 76-Ministry of Scientific Research and Cultural Affalrs

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $31,52,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs'."

Demand No. 77-Archabology

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $1,21,55,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1962, in respect of 'Archaeology'."

Demand No. 78-Survey or India

Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:

> "That a sum not exceeding Rs. $1,81,65,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray he charges which will come in course of payment during the year ending the 31 st day of March, 1962 , in respect of 'Survey of India'."

Demand No. 79-Botantcal Sunver
Mr. Depaty-Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $22.94,000$ be granted to the President to complete the sum


[^0]:    *Moved with the recommendation of the President.

[^1]:    "while continuing programmes initiated during the first two plans, in the Third Plan, it is proposed to place greater emphasis on preventive public health services and on the eradication and control of com. municable diseases".

[^2]:    "That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Re. 100." (247)

[^3]:    "That the demand under the head Ministry of Fiealth be reduced by Re. 100." (307)

[^4]:    That the demand under the heed Ministry of Elealth be reduced by Re. 100." (818)

[^5]:    "That the demand under the head Ministry of Hoalth be reduced by R. 100." (319)

[^6]:    "That the demand under the head Ministry of Fiealth be reduced by Rs. 100." (254)

[^7]:    "That the demand under the head Ministry of Realth be roduced by Ra. 100." (280).

[^8]:    gind Arrobinde Ghemal: I bes to move:

[^9]:    "That the demand uncier the head Ministry of Health be reduced by Re 100." (417).

[^10]:    "That the demand under the head Ministry of Health be reduced by Rs. 100." (575).

[^11]:    ghat soliman Cheas (Burdwan): Let me discuss some of the appects of

[^12]:    ghri 8. M. Baserfen: What are the reacons?

[^13]:    Mr. Deperty-Speaker: He has made a regular speech

