## business of the house

The Deputy Minister of Defence (Shri Raghuramiah): On behalf of Shri Satya Narayan Sinha I rise to announce that Government business in this House during the week commencing 3rd April, 1961 will consist of discussion and voting of the Demands for Grants in respect of the Ministries of-

External Affairs.<br>Labour and Employment, Rehabilitation, Transport and Communications, and Commerce and Industry.

### 12.23 hrs .

DEMANDS FOR GRANTS*--contd.
Ministry of Irbigation and Powfi-contd.

Mr. Speaker: The House will now proceed with the further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry or Irrigation and Power. Shri Hathi may kindly continue his speech.

## Shrimati Renu Chakravartty

(Basirhat): May I know how much time is left over for these Demands?

Mr. Speaker: There are 6 hours alloted for this Ministry. 2 hours and 45 minutes have bern taken. and 3 hours and 15 minutes now remain. We at :tarting this at 12.25 pm. let us assume we start at 12.30 Pm, that mems that this debate will go on till about 3.45 P.M shall conclude this debate by 4 P.M.

Shri Mohammed Imam (Chitaldrug): Much as I have respect for the Ministers' speeches, I submit that there must be a time-iimit for their speeches. Much as we appreciate the speeches coming from the hon. Ministers, I submit that there must be a time-limit for the Ministers' speeche: also, because they take away much of the time allotted.

Shrimati Renu Chakravartty: We want his reply also.

Shri Ram Krishan Gupta (Mahendragarh): The time may be extended.

Mr. Speaker: I may explain the position. It is not the Members of the Opposition that have to complain against the Ministers, but it is the Members of the Congress Party What I do is this. I always take care to see that the time allotted for the Opposition, which is 40 per cent. of the time allotted for the whole debate, is not cut down. Whatever time an hon. Minister takes is only taken from the time allotted to the Members of his own party, and, therefore, nc hon. Member from the opposition need have any complaint.

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Hathi): I would not take more than about 30 minutes.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): All the same, I would submit that if the hon. Ministers take so much time out of the time allotted for their party, then so many Members of the Congress Party are deprived from the upportunity to express their own views.

Mr. Spaker: They al! belong to the Governmen: party.

An Hon. Member: Sometimes, the Ministers take 2 hours.

Mr. Speaker: They cannot have the cake and eat it too. Every hon. Member from the Congress Party must feel that he is the Minister....

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam): In fact, they are like that.

Mr. Speaker: ....Therefore, whatever the hon. Minister says is on their behalf. I shali try to give all Members a chance but it is inevitable that th: Minister should take some tirre, Decause not oniy this House but the whole country is looking for the statement made by the hon. Minister.

[^0]Otherwise, it will be an one-sided affair. The criticisms will have to be answered.

Now, there is one other matter. Today, we have got non-official business. It is to start at 4 P.M. But the hon. Minister of External Affairs would like to start the debate on the Demands relating to the Ministry of External Affairs today, so that we may conclude the debate on Monday; he has got other business elsewhere.

An Hon. Member: That is not possible. It cannot be done.

Mr. Speaker: Therefore, we shall start that debate at 3.45 P.M., that is. fifteen minutes in advance, and start non-official work at 4 p.m. and carry on till 6.30 P.M. Let that Ministry's debate be started today.

Shrimati Renu Chakravartty: Only for 15 minutes? Are we soing to have only 15 minutes today to deal with such an important Ministry? We are prepared to start it, but the point is that it really is a very important debate and 15 minutes would not suffice. I could understand 2 hours, or even one hour being there. 15 minutes are uscless.

Shri Tyagi (Deira Dun): This wotd not appear good. It is not in keeping with the dignity of the House that we must accommodate a Minister only for 15 minutes. I do not think that is proper. You might not accede to his request.

Sbri T. B. Vittal Rao: We can sit late on Monday and finish it.

Shrimati Renu Chakravartty: This debate san be finished by 6-30 P.M. What is the difficulty?

Mr. Speaker: The difficulty is this. 6 hours have been allotted for the Demands for Grants relating to the Ministry of External Affairs. The hon. Prime Minister wants to complete it on Monday. We have 6 hours allotted for this. If that time
is reduced, hon. Members will naturally say that it has been reduced. Therefore, instead of starting nonofficial business at 4 P.M. today, I shall call upon an Opposition Member to speak, or if the hon. Prime Minister wants to initiate the debate today, he may do so; and instead of starting non-official business at 4 P.M., we shall start it at 4.30 p.m. Once in a way, the hon. Prime Minister has made this request and he wants to complete it on Monday.

Shri Tyagi: That is true. But does the Prime Minister want to take these 15 minutes today, or will these 15 minutes be utilised by the Members today? If he himself wants to initiate the debate, that will be very good, so that Members will have points to discuss for the next day.

Mr. Speaker: Very well. We will start non-official business today a little later. Hon. Members will kindly sit for that work from 4-30 P.M. to 7 P.M.- -21 hours-as an exception. If the Prime Minister wants to make a speech, he will finish it by 4.30 p.m. Otherwise, the Opposition may start45 minutes for the Opposition. Nobody need have any complaint that during the middle of his speech, the discussion was postponed.

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): The Opposition will start.

Mr. Speaker: ive will make enquiries.

Shri Hathi: Day before ycsterday when the House ros:, I was dealing with the question of power development in the eruntry I mentianed that although we would be gen lating by the end of the Third Fiv Year Plan six times the rower gencrated in 1951. the demand for power gocs on increasing. it is a good sign that the domand goes on mireasing, because the consumption of power means progress ot the country. Thus, although from ; bou: 2.3 million kW . that we generat'd in 1951 we shall

## [Shri Hathi]

be reaching a terget of 13.43 million kW ., it will be just sufficient to meet the increasing demand of the country so far as power is concerned. But we have to sfe that we strive to generate more power. The water resources of the country are abundant. Nearly 40 million kW . of power could be generated by the utilisation of these waters. Up to now, the power generated from these waters is 2.1 million kW . and at the end of the Third Five Year Plan, the hydro power generated will be $5 \cdot 3$ million kW

### 12.32 hrs.

## [Mr, Deputy-Speaker in the Chair]

No doubt, we have tapped some rivers for the purpose of generating power. The tiny Sharavati, only 60 miles in length but with a potential to generate about one million kW . is being harnessed. We shall be able to get about 7 lakh kW . of power from that tiny river. The awe-inspiring Narbada in Gujarat, capable of generating about $1 \frac{1}{2}$ million kW . or 2 million kW ., is now being harnessed and after some time, we will be able to utilise the waters of this river also. We know the turbulent Sutlej has already been harnessed. The 9 sets of Bhakra generate about 6 lakh kW . of power. The Krishna, the Godavari and the Cauveri in the south are all rivers with potential for generating power. These are the large and mighty rivers of the country which have immense power potential. But these have yet to be tapped to get power in abundance.

But it is not only these big rivers that we think of harnessing. It will take time, but we have to make a start, and we have made a start, in order that deffnite projects can be prepared. We have decided to embark upon investigations of these rivers and we have selected 64 sites where such projects could be had which would generate ultimately about 12 million $k W$. The sost of
these investigations is estimated today at about Rs. 13 crores.

Apart from these rivers, there are small streamlets or streams on the hills which also would be able to yield power in the isolated hilly areas. To those places where even communication is difficult, it is not possible to carry huge machines and equipment and have big power houses. Moreover, the villages there are scattered and the load demand there is not so much. But in order that these hilly places may be served with electricity, we opened in 1959 a spot investigation division which works in Himachal Pradesh, Manipur, Tripura and Jammu and Kashmir, although the States of Punjab, Bihar and Uttar Pradesh are also carrying on investigation.

In the Third Plan period, we have thought of having nearly 100 such micro hydro-electric sets in all these regions. A start has been made in Himachal Pradesh. In the Punjab, two such sets have been installed. In regard to the Giri Ganga in Himachal Pradesh, there is a tiny village, Chhaila, where such a tiny set, which we call a baby set, has been installed. This does not require any barrage or dam, but two stones are put to divert the waters of the river, there is a small flume about 5 to 7 feet wide and a small room where about 25 kW . power is generated. We do not require any huge machinery for maintenance and operation. This can serve about 100 houses. There are flour mills there. I went there to that village to see the life of the people. There are radio sets also. All these are working. The economic part of it is that you do not need to carry steel posts. The posts are taken from the jungle and used indigenously.

In those particular experimental sets, we had not had an actual estimate of the cost because we had to have these sets from foreign countries. But we have started indigenous production for such small sets,
and though the cost of generation would be comparatively greater than that with hydro sets, ultimately so far as the cost of transmission, maintenance and operation is concerned, it will be comparatively cheap. We are going to have 100 such sets in the Third Five Year Plan, for which a provision of about Rs. 4 crores has been made.

Along wih the generation of power, we have also to look to the availability of power in the various areas which have to be served. As one of the hon. Members said, the transmission lines are as important as the generation of power, because unless you spread or send the power to the various areas, it is no use generating power. In this behalf, we have made a good progress. As regards transmission lines, in the beginning of the First Plan, that is, 1951, we had only 19,000 miles of them. The addition during the First Plan was 19,000 miles. During the Second Plan, we added 40,000 miles. So at the beginning of the Third Plan, it is 78,000 miles. During the Third Plan, we want to add to it another 80,000 miles, bringing the total length of transmission lines to $1,58,000$ miles.

This is one part where great care has to be taken and we have to see that these transmission lines also are so laid that they may be economical. With that end in view, we have also thought, as the House is aware, of the super grid. The advantages of the super grid are well-known, because if there is a huge power station in one area, it can transmit power to the other area; all the benefits of this huge power station can be available to the neighbouring area. When there is high load at one place and low load at another, this could with advantage be utilised with the minimum of cost and the maximum of benefit. Such a grid we have first thought of establishing in the southern zone. For the States of Mysore, Madras, Andhra Pradesh and Kerala there will be one grid which will connect them. In addition to that
we are also having the inter-State links. For instance, Madhya Pradesh and Rajasthan are inter-linked by the Chambal project; Rajasthan and Punjab by the Bhakra project; similarly Punjab and Himachal Pradesh; and the inter-State link through Hirakud, and D.V.C. So ultimately the idea is that we shall have one super grid. It will mean that at the minimum cost we shall be in a position to have the maximum benefit, and it will also be economical for the purposes.

In addition to these hydro-electric and thermal sets, we have other sources of fuel like lignite, oil, from the solar energy and wind-mills. The compact of generation from these sources is not yet significant, because we have other resources; but some experiments are being made.

Coming to the question of irrigation, the point was made about the utilisation of the resources of the irrigation potential in the country. In 1956 the irrigation potential created was about 65 million acres out of which 3.1 million acres were irrigated. That is, the utilisation was nearly 50 per cent. A point was made by Shri Ranga that as the irrigation potential goes on increasing, the area left unirrigated also goes on increasing, and he said that the more we spend a greater area goes on being unutilised. He quoted figures that at the end of the Second Plan the total potential created would be 14 million acres and that about 10 million acres will be utilised, and the gap would be 4 or 5 million acres. He said that in 1956 the gap was only 3 million acres. That is, out of 6.5 milition acres of irrigation potential created, the area irrigated was 3 million acres, and so the gap between the potential created and the area irrigated was 3 millior. acres. And in 1961, he said that out of a potential created of 14 million acres about 9 or 10 million acres would be the area under irrigation; that is, 4 million acres will be left unirr gated.
I do not know what formula this is. If you look to the percentage, 3

## [Shri Hathi]

million acres utilised out of 6 million acres potential created is 50 per cent. And 10 million acres out of 14 million acres is nearly 77 per cent. If you look to the percentage of the area covered by the irrigation facilities, it is increasing. Suppose the total potential created is 100 million acres and the area irrigated as 80 million acres then the gap will be 20 million acres. The difference of 20 million acres will be much more than the difference of 3 million acres (that is between 6 million and 3 million acres), though in terms of percentage the gap will be only 20 per cent. as against 50 per cent. So I do not know what formula it was. But certainly the percentage is definitely increasing and today the percentage is about 71 or 72 per cent.

Shri Tangamani (Madurai): What Is the position in the southern States?

Shri Hathi: I am coming to that Even if you take it State-wise I have got the flgures. $S_{0}$ far as Bihar is concerned it will rise from 72 per cent. to 79 per cent: Jammu and Kashmir from 80 per cent. to 100 per cent.; Kerala from 66 per cent. to 96 per cent.: Madras from 70 per cent. to 100 per cent.; Mysore from 45 per cent. to 65 per cent.; Punjab from 47 per cent. to 82 per cent.; Rajasthan from 42 per cent. to 72 per cent.; and so forth. It is because of the various steps that the Irrigation and Power Ministry, the Planning Commission and the States concerned have taken that the utilisation has increased, and I would like to compliment the States that have taken the steps as a result of which the utilisation percentage has increased. The States really deserve to be complimented where good work has been done. There is no doubt about it that the people's co-operation is there. But the States have been taking active steps to see that the waters are being utilised.

Then a point was made about minor and medium irrigation. The Ministry has been giving attention to this in
consultation with the Planning Commission to see that more and more medium-size irrigation schemes are taken up, because there the results are quick and the benefits derived from these medium irrigation schemes are faster. There are advantages, no doubt, from the bigger dams: they ensure against famine, they can store more water, the repairs also are less. Anyway, the medium size irrigation schemes which cost less have been given importance, as will be seen from the figures. During the three Five Year Plans, schemes above Rs. 10 crores are 36; schemes between Rs. 5 crores and Rs. 10 crores are 28; scheme between Rs. 1 crore and Rs. 5 crores are 108; and schemes below Rs 1 crore are 385 . So we have taken steps to see that medium irrigation is given importance so that it can be scattered all over the courtry, and the needs of the different regiors and localities can be met by such medium irrigation schemes.

Coming to the question of soil conservation which was also raised by Shri Muhammed Elias, this is really an important subject. because unless you have afforestation and measures are taken for soil conservation, the dams will be silted quickly, and therefore it is necessary that importance should be given to it. The Ministry has taken care to see to this and we have now opened a special Cell in the Central Water Power Commission which will look, atter, in consultation with the Food and Agriculture Ministry. to the measures to be taken for afforestation and soil conservation.

Then comes the question of planning. It was remarked that there should be proper planning. Nobody can deny that. But, as you know, in the First Plan certain projects had already been taken up and they had to be completed. The projects were ready, some of them were yet to be taken up. But certain projects were taken up and we had to include them in the First Plan. But later on, as
the House knows, we thought of developing the rivers basin-wise, Decause some are inter-State rivers flowing through more than one State. Therefore, it was with that end in view that the River Board Act was passed, so that this Board can look into it basin-wise, prepare the various schemes, take measures for soil conservation, power generation, irrigation and advise the States on the schemes to be taken up or to be investigated and then prepare a master plan. We have now decided immediately to have such River Boards for seven river systems. These rivers are Krishna and Godavari, Sutlej-Beas-Ravi (one group) Mahanadi, Narmada, Yamuna, Cauveri and Tapti. We are having these seven Boards initially which will look to the question of Planning and investigation basin-wise and suggest to the States to take up schemes. We are in communication with the respective States concerned. The Boards will be established after the consultations are over with the States This is an important step so far us the development of the river basins in various States is concerned.

Shr Muhammed Elias hat also raised a point about strangthening of the Central Wa'er and Power Commissi n. We agree with that suggestion. In fact. the Gokhale Committee which was appointed for the reorganisation of the C.W P.C. has recommended it and we are adding one more member for power and one more for water because in the Third Plan there are a number if schemes coming up. They have to be examined and consul'ants have to go very often to various $s$ tes and it becomes difficult for the two members to cope with the work. We ourselves had that in mind and the Gokhale Committee's recommendati $n$ has been accepted and we are now streng'hening the Commission.

## Shri Muhammed Elian (Howrah): From which region?

Shri Rathi: I will reply to all the points $f$ the hon. Member hears me
patiently. So far as the selection of personnel is concerned, from the eastern, western, northern and s:uthern zones, we will see that we ge: the topmost engineers provided the States can spare. For the information of the hon. Member, I can say that we have recently appointed Shri Das as the Managing Director of the Project: Construction Corporation which is in charge of the r ver valley pr"jects construc'ion. He was in the eastern zone; he was from West Bengal. Therefore. there is no limitation. We do not select persons from a particular zone but from the topmost engineers we could get. We have already appointed two But, it wuld not be correct for me even oo say that we shall appoint people on the regional basis. It will be on merits. from wherever we can find topmost engineers. I only mentinn for the informat on of the hon Member that we have not neglected that part als". That is what : weant to suggest.

Then, he said about the plan of the D.VC. and that the objects of the D.V.C have not bren fulfilled. Let us see what Mr. Voorduin suggested so far as pow'er generation is concerned He suggested 150.000 kw . of thermal power and about 2 lakhs kw. of hydel power. The total generation suggesbed by him was about $3 \frac{1}{2}$ lakhs kws. As we to on increasing our industries, the developmint of our country goes on If we had stuck to Mr. Voorduin's plan we would have stopped with the generation of 32 lakhs kws. We cannst stick to a patricular plan: we have t. go on chang ng. Accordingly, we had over-reached the limit But today. I may say that that arca generates 448.000 kws. of power as against the $3.50,000$ suggented by him.

There are three power stations unde: construction. one at Durgapur and another a: Chandrapur which w:ll generate 506.000 kws or 5 lakh kws of power; and one mire we are propoxing in the Third Plan for $140,000 \mathrm{kw} / \mathrm{s}$ Even conceding for argument's sake that that is not taken up. 506,000 plus 448.000 will be about 1 million $k w s$ ay

## [Shri Hathi]

against 350,000 kws. suggested by Mr. Voorduin. So, it is not true to say that we are not following his suggestion. On the contrary, wherever we find it necessary, we have gine far ahead.

Then, the hon. Member mentioned about irrigation figures. He said that the report says that 7 lakh acres are being irrigated by the D.V.C. The area irrigated is of West Bengal. How is that the D.V.C. can say that it irrigates 7 lakh acres? If that is the question, it may be difficult for me to reply for any State because it is not the Government of india that goes to every field and irrigates the field. Statistics and data have to be collected by the State Governments from the States and they say that so much area is irrigated. I think we have to take them at their word.

But. I may add that when the question of ut lisation came up, we sent two engineers who went round the country to check up. Of course, it was not a complete one; it was enly a specimen or sample cheek. They looked round the country and the suggestions they had to make were sent as recommendations to the concernes State Governments. The reply to that question is that the D.V.C. does not direetly irrigate but water is given to the Bengal Government. So, the data received from that Government should be taken as correct. There is no other way; we cannot send our engineers to every field and check up.

Then, he mentioned about navigation. I do not think I can reply his question because he doubts whether it will be possible in 1962 or not. He has to wait till 1962 to see whether what is written there is achieved or not. It is difficult to resolve such kinds of doubts. What we have said is that navigation will be possible in 1962. I think, looking to the other things in which we have progressed, for example, the power position, where we have gone far ahead of Mr. Voorduin's recommendation, it will leave no doubt
that whatever is stated will be achieved.

Then comes the question of floods and D.V.C. The floods of 1959 were of the order of $8,50,000$ cusecs. The present dams have capacity of 6 lakh cusecs for flood control. Let us imagine what would have been the position if these dams had not been there. The whole area would have been flooded by 850,000 cusecs of the flood; but we have checked to the extent of $6,00,000$ cusecs. Only 250,000 cusecs was not checked. So far as the Third Plan is concerned, we are considering the question of a third dam also. The matter is being discussed with the West Bengal Government.

Then, the hon. Member mentioned about the machinery for irrigation and power being manufactured in the country. He quited some pamphlet which was written by the Chairman of the Central Water and Power Commission. There aloglacre with him, in agree. ing with what the Chairman of the Commiss on said. That is, the country does require heave electrical machinery and equipment to be manufactured in the country so that we may not have to depent upon foreig. c. untries for these things. But it is not that a particular factory which can manufacture this sor: of machiners. We have one in Bhopal, the Heavy Electricals and we are thinking of having two more which will also manufacture heavy electrical equipment in the country. That would mean that when we manufacture this machinery and cquipment in the country we will have to depend less and less on foreign countries.

But there comes the question of training our people. Up to now, in the bigger projects, the Hirakud, the Damodar, the Bhakra-Nangal, Chambal and Cambay we had to spend crores of rupees on foreign consultants for the purpose of designs. erection, construction. etc.. because the machinery were manufactured in those countries and when these people came here we
had to pay for them. The designing had to be done by them. Our people had no experience of manufacture. Therefore, in order that we may not lag behind, we have opened a special central organisation for designs preparations and construction of such heavy machinery and having such big projects erected. That would mean that we would have a large number of engineers sent abroad for training. But that will not cost much compared to the crores of rupees that we have to spend on consultants, on erection, etc. This would also work on a commercial basis and assist others.

So far as power is concerned, I may inform the House that the modern technique of repairs of the transmigsion lines is also necessary. If a line carrying current is stopped for 6, 7 or 8 hours, the factories on the line will be stopped and production will decrease. We are therefore training our people in what they call 'hot line training'. That is, the operators can function even when the clectric lines are carrying current. when they are live, without stopping the current. They can repair and the current can go on; only that particular part or branch where the repair is going on is cut and there will be no loss in production. There will be no loss of production in the country. The industry will not be stopped. We have two such training centres-one at Bangalore and another at Ganguwal and 150 trainees have been trained till now. It is interesting to see these young operators working with agility while the current is on without any shock. Of course, there are various apparatus to help them.

## 13 hrs.

Prof. Ranga spoke about lining of the Rajasthan Canal and he also spoke about the Workmen's Compensation Act. It is already there. The dependents of the dead and the injured are given compensation. But apart frcm that Act. we also give ex-gratia payments. We are dealing with people and there should be some human touch and human element in dealing with them. If a worker is injured, or is
dead, immediate relief is to be given. Prof. Ranga is not here; otherwise I would have reminded him of an incident. There was an accident in Hirakud in which about 12-13 people died. I got the message and then Prof. Ranga was sitting in my room. Immediately, I rang up the Finance Minister and got the sanction for Rs. 1,000 or Rs. 2,000 per family. Within fifteen minutes, they were informed that this relief should be given. Even in the case of the mishap at Bhakra, that very evening the Punjab Government had announced ex-gratia payments.

When we want the labourers to work, we have to see to their amenities. If they are not there, it is our anxiety to see that they are given. I personally went and saw the amenities at Hirakud. Light, water, rooms, ventilation, bath rooms-these were wanting and then they were given these amenities. It is not only a question of money being given to them and then taking work from them. They are human beings; they are people who are working on the projects and building these huge dams. We cannot ignore them.

Maybe, that all along the 1,400 miles of the Canal, we cannot give them pucca houses because it will cost a lot. Then, today they are working at the first five miles, tomorrow they will g? to the next five miles. So, we cannot go on building pucca houses. But reasonable accommodation should be given.

Alternative employment for these people was also referred to. That has been our care too. In the D.V.C. area alone, the number of retrenched personnel comes to about 6,000 till now. Out of that, only 345 are yet to be accommodated. The rest have been absorbed in one or the other project, wherever there were suitable vacancies to utilise their experience We have opened nine employment exchanges. We have had a special officer to go round all the various projects and intervipw these people and find ont the chances for their employment

Shri Muhammed Elias (Howrah): What about the Pay Commission award? Why do they not get construction allowance?

Shri Hathi: If the hon. Member hears me patiently and allows me to go on, he will find that I am not leaving out one point which has been dealt with by him. I think he has been satisfied with the points that have so far been dealt with by me. I shall come to the other points, one by one.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister should also know my limitation.

Shri Hathi: I will not take more than 15 minutes; I will not exceed my limits. I know my limitations; I know the value of the time and the anxiety of the hon. Members to speak.

Mr. Doputy-Speaker: He knows his limitations; he should also know my limitation.... (Interruptions).

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, though the hon. Deputy Minister is speaking very well, we also want to listen to the hon. Minister.

Shri Hathi: The question about minor irrigation and tube-well was referred to; that does not fall within the purview of this Ministry.

Sardar Iqbal Singh said that this Ministry perhaps did not take the cooperation of the public. I was rather pained to hear that because it is in this Ministry that we are trying our best to have that co-operation from the hon. Members here and also of the States. We have advised the State Governments to keep the Members informed. Here at the Centre, the hon. Members know that we consult them at each stage. There are progress reports. At the stage of planning also, we have advised the State Governments to know the views of the Parliament Members and also the members of the Legislature. Then, there are the development councils. We have also project committees at each project for the purpose of consultation with the Members. So far as the Centre is
concerned, I may say that we have met almost all the States and also the hon. Members from different States had given us their suggestions. It may not have been possible in all the 544 projects that were undentaken during the last ten or more years. But the hon. Members from Kerala will bear me out that on important projects such as the Idiki project, the Members were called by the State Governments. Seven or eight of these Members who are not unfortunately present now had discussions with the State Government about this question. Public cooperation in respect of the construction of the Kasi embankments is wellknown. The pecple of Bihar themselves did these 150 miles and because of the co-operation of the people the work could be done more economically. The Delhi Shahdara bund was done by people's co-operatica. Then again, in regard to Chambal, the Member of Parliament from Rajasihan, Shri Manaklal Verma is looking after that work. When the Chambal Scheme was inaugurated, about 1,000 farmers wanted to come forward and say that they were ready for the utilisation of the waters. Similarly, in various felds either at the table or in the field the oo-operation of the people had been sought. We are very keen to have the co-operation of the hon. Members of this House and we shall certainly welcome their suggestions.

I shall now deal with the pont raised about the Pay Commission scales and its application to the D.V.C. employees. it is an autonomous body. There are different sets of rules for these autonomous corporations and the conditions of service for the Government servants are quite different. If we are to apply the recommendations to the autonomous bodies and corporations, it would create a kind of a complication because in that case they will have to come under the rules and regulations of the Government which do not apply to them. It is for that reason that things are not automatically made applicable to these persons. That does not mean that we should not pay them what they deserve. That is a separate question altogether.

So, Sir, I think I have covered the questions raised by the hon. Members except perhaps the lining of the Rajasthen Canal. We have taken the decision there also and the work is progressing satisfactorily. I once again express my thanks to the hon. Members who had good words to say about the functioning of the Irrigation Ministry.

भी रामछृष्ण गुप्त (महेन्द्रगす़) जनाब डिट्टी स्पीकर माहब, पह़ली मोर दूसरी पंच साला स्कीमें जो बनायी गयीं उनमें इस बात के लिये काफी कोशिएा की गयी कि जो हमारे वाटर रिसोरसेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम में लाया जाय। मैं यह् कहने के लिये तैयार हूं कि इतनी को ििसों के बावजद इस मसले में हमें जितनी कामयाबी होनी चाहिय थी नहीं हुई। भाप देसते हैं कि जहां तक पानी का ताल्लुक है, नदियों मोर दरियात्मों का ताल्लुक, है, देका में उनकी कमी नहीं है, पोर उनकी ताकत या रिसोरसेज जो हैं उनका भ्रन्दाजा लगाया जाय तों वे $? ? \varepsilon$ कराढ़ एकड़ कीट के करीब हैं, जिममें मे $子 x$ करोड़ एकड़ फीट यानी तिहाई के करीब प्रासानी से काम में लाया जा सकता है। फर्टं प्रोर सीकंछ फाइव हयर ल्नान में जां कोणिजें की गयीं उन नमाम कांfिखों के खावजूद हम ?? करोड़ $\varepsilon$ लाम एकड़ फीट के करीब काम में ना सकंगे । में यह् बात इर्मानयें कहा रहा हं कि भाज हमारे सामने यह मबसे बड़ा सवान है कि हमारे जो बाटर रिमोरसेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम में लाया जाय। घहं काइ्व दूर प्लान का जो प्रोष्राम है पगर वह भी पूरा हो जाय तो वहा तमाम तकरीबन १६ करोश्र के करीब बनेगा । इसलिये पात्र सबसे बड़ी जलगत इस बात की है कि इ भेगे शा जोर पाबर के लिय जो स्कीमें बनाई जायें वे इस मकसद का मद्टेनज गणनें हुपे बनायी जायें कि हमारा थालिरी गान्बेट कर करोश़ का है। जब तक कि हम उसका पूरा नहूं कर लेंगे हृम घपपनी कोषियों को, स्कीयों को,

जारी रखेंगे। इसलिये मेरी यहृ तजबीज है कि जो थं फाइव इदर लानं बनायी जाय, उगमें जो प्रोप्राम बनाय। जाय. बह इस तरीक से बन।या जाई कि वहृ प्रोष्राम बोथी, पांचबीं मोर छठी फाइव इयर प्लान्म में भी बल सके। हुमारा जो $\gamma x$ करोड़ का टारजेट है वह पूरा हो सके।

मे इग बात पर इसनिये जोर दे ग्हा हूं कि प्राज इस बात की ह्माने देश में मबसे ज्यादा जलरत है। हम देलते है कि प्राय साल करोड़ों रुपये का पनाज बाहर से मंगाना पद़ता है। इसका पसर फारिन एक्सषेंज पर पढ़ता है । भगर हम इस मकमद में कामयाब हो जायें, तो हृमारे देक की जहरत ही पूरी नहीं होगी बहिक घनाज सरलल होगा कीर उसको हम बाहर भी एक्सपोटं कर सर्केगे।

दूसरी बात जो इस सिर्नमिले में मैं कहना चाहता हूं वह् यह है कि जो रिसोरसेख हं उनको काम में लाने के लिये मिफें कोटेंिियल किएट करना ही काफी नहीं है। सबसे जलरी बात्र यह है कि जो पोटोंिियन किएट किया जाय उसको काम में लाया जाय, उमसे फायका उठाया जाय। मैं यहा बात इस्वनिये कह रहा है कि. जो हमारी विद्वली दा प्लान्म का नजग्षा है उमकी बिना पर में यह़ बान कह मकाता हूं कि. जितना पोटॉरियक्त किएट किया गया बह़ तमाम का तमाम काम में नहीं काया गया। पिद्बले दिनों हाउस में नी इ़ कित्म का मवाॅ उठा था। मानतीय मंत्री ती ने कुद जबाब देने हुपे इस बान को नमलीम किया बा पीर कहा बा कि हामारा गो पोर्टेीकयन कित्राट किया गया वहृ $\{3,2$ करोड़ पा उर्बप काम में मिके $\rho \circ$ करोए़ के करीब लाया गया। इसने धाप प्रन्दाजा ला मकनें की हमारा
 केसे रोषा जा मकता है।

मंने इस बान को ममझनं दी बरी कानिण की घोर राब मेंने नयाय फेष्ट्य बीर किगमं

## [今ी रामक्षण्ण गुप्त]

को स्टही किया तो मुझे मालूम हुप्रा कि बह गंप ज्यादा माइन इहरीगेशन में है । इसनिय हैमें इसकी नरक ध्यान देना चाहिये । इसके लिय मेरी नजदीज है कि या तो ऐमे हालान पैदा किये जायें कि किनिम्ट्री प्राफ इरींगे धन एंड पाबर मोर मिनिस्ट्री श्राफ फूठ एंड एत्रीकल्चर में ग्रापस में ज्यादा मे ज्यादा का म्रारक्निशन हाँ, या माइनर इर्रीगेशन का तमाम काम यह मिनिम्ट्री प्रपने हृाय में बद्व के ने। ताकि यह़ गेष कम मे कम हों। श्रोर में इम किस्म की एक नहीं कई मिमाले भी पेका कर मकना हूं। कि इस गेप के उयादा हांने मे कितना नुकसान हुग्रा ग्रोर जो फमिमिनटीज किए? की गयीं उनमे कोई फायदा नहीं उठाया गया। ग्यादा दूर न जाने हुय में एक ब्रांटी मी मिसान प्रापके म।मनपंगाब की गग्वना चहतना हू। पंजाब में ट्यूव वंल्ग की क्रीम बनायी गयी। वहृ ज्यादातर जालन्धर दित्रीजन में वी। उस क्रीम पर नलवों कुपया खनं किका गया।
 पर्वनिक पणाउंड्र कमेटी है उनने भी दी है । तों नानी प्रांराइट किया गया किजनानं ने उम पानी का लंने मे इंकार कर दिया वपोंकि वह़ पानी जो नहरों में मिनता या उममे बह् ज्यादा महुगा या। में गह बान श्रापसे पूछदार हीं किं वे नमाम बाते पहले क्यों नहीं संच्ची गयों, प्रोर इस वजहा मे वहृ नमाम पोरेंशियन जा किएर किया गया वह ज्रेकार गया पोर बहु तमाम रुया जाया हुम्रा। जिन इनाकों में नहरें नहीं थीं घ्रगर उनमें इम कीमी का नागू करते तो ज्यादा मे ज्यादा फायदा हो मकता था।

नीमरी बात मैं दह़ कह़ना चाहना हूं कि हमारी स्कीमें कामयाब हों इमके निये जलूरी है कि उनका ज्यानिग के माथ बलया
 मै इमानये यहा बात कहृता हुं कि बहुन धी रकीयें जो बनायी जाती हैं उनका जो: गुक्र में


जाता है । मेरा पूरा विश्वास है कि श्रगर बर्ं पर पूरा कंट्रोल हो तो यह खर्चा ज्यादा नहीं हो सकता । इसलिये इस तरफ भी हमारी मिनिन्ट्री को घ्यान देनाना चाहिये। इसके लिये मैं सिफ एक ही मिसाल पेश करना चाहता हूं। भाबरा ठैम पर जो खर्चा हुमा वह काफी बढ़ता जा रहा है। पिद्यले दिनों भी हाउस में यह सवाल उठा था मोर बतलाया गया था कि शायद पांच करोड़ रुपया भोर खर्चा किया जायेगा। मेरा यह पूरा विशवास है कि श्रगर उसका ईंतिजाम पूरा होता, श्रगर श्रफसरों को बदउनवानियां करने की इजाजत न दी जानी नो गायद व्वर्चा बढ़ाने की जरूरत ही न पड़ती बल्कि उमसे भी कम खर्षा होता। मैं जो कह रहा हूं वह हाई पावर कमेटी की जिपोटं पर कह गहा हहं जिसको भ्राम तोर पर पंजाब में दुलन कमेटी के नाम से पुकारा जाना है घ्रोर उस कमेट्री ने जो ग्पिोटं पेश की उसमें उसने बतुन मी मिफाण्गें कीं प्रोर इस बान पर जोर दिया प्रोर यह जाहिर करने की कोणिश की कि इस पर जो गर्वा हुम्रा है वहृ बहुत कम हो सकता था घ्रगर श्रफसर लोग नेक्रनीयती भरोर ईमानदारी मे काम लेते प्रोर इस बान पर जोग दिया कि उनको मजाये दी जायें, लेकिन प्रब तक किमी भी श्रफसर को सजा नहीं दी गयी। पंजाब की जो पव्वलिक एकाउंट्म कमेटी है उसने भी इस बारे में जो कहा है वह में हाउम के मामने गखना चाहता हूं। मंने यह बान जा कही गायद श्राप सममें कि मैं सजा के मामले में बड़ा जोर द्रेता हूं। में चाहता हूं कि हमारा काम ठीक हो । सजा जो है वह इस्मलये नहीं दी जाती कि किसी मे बदला केने की बात है या विक्टिमाइपेणन करने की बात है. लेकिन हमारी मोमाइटी में जो मोगन ईविल्म हें उनको दूर कग्ने के लिये इमका होना fिहायन जК ही है। पंजाब की पर्वनिक एांउड्य कंमेंी ने कहा है :

[^1]individuals must be avoided to enable India to fulfl her destiny."
भ्रागे चल कर वह कहते हैं :
"It would have been better to have followed the path of Mahatma Gandhi, the path of rectitide and attempted the work without taint of any kind even though success may have been belatel. Success was bound to come, it was in the logic of events, in the logic of our destiny. But the success that we have achieved echoes back the pangs of conscience, it is marred by the long shadows of doubted honesty. The anti-climax of this success may be read in the sad pages of the Report of the High Powered Committee.......Punishment of guilty persons does not reflect the vindictiveness, of the human cociety but it safeguards againgt unsocial conduct."

मैने यह बात इसलिये कही कि जौ भाप की हाई पावर कमेटी ने सिफारिशों की हैं उन पर भ्रमल किया जाये घौर घ्रायन्दा ये कीजें न हों।

इसके बाद मेरा चौथा पवाइंट जो में हाउस के सामने रसना चाहता हूं, वह हम्प्सीमेंटेसान का है । हम देखते हैं कि प्रोप्राम बन जते हैं लेकिन वह इम्प्लीमेंट नहीं होते । मासेख को, लोगों को, किसानों को नो नभी फायदा होगा जब उन प्रोप्राम्स पर ध्रमल हो, कागज पर या फाइल पर उनके रहने से तो उनको कोई फायदा नहीं हो सकना । हसके लिये मैं एक दो मिसालें भी हाउस के मामने रकना चाहृता हूं । हु जो भी स्कीम या प्रोर्राम बनार्यें उसको पृर बन्ने की कोशिश करें । सबसे पहलेे मे जो हमाग हाल ही में कैनाल वाटर ट्रीटी एक्रीमेंट सन् $? \hat{\imath} \varepsilon_{0}$ में हुपा है उसकी तरफ हाउस की तवज्जह दिसाना चाहता हां। उमके बाेे में ओो ऐन्वृल । fिपोरंटे पेण की गई है उसके सफा ६ पर हम । बात का उिक्र किया गया है :-
"During a tranaition perind of 10 years, India will continue to sive Pakistan some supplies from
the Eastern rivers, in accordance with detailed regulations set out in the Treaty."

इसके बारे में में यह् कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात में कोई ऐतराज नहीं है कि पाकिस्तान को दस साल तक पानी न दिया जाय लेकिन जहां तक इस पानी को रोकने का सवाल है इस पानी को हिन्दुस्तान के राजस्थान भोर पंजाब के हिस्से में काम में लाने का सवाल है वह काम में नहीं लाया जा सकता जब तक $f$ क उमके साथ हम ? 0 साल के लिये घ्रपना दस माला प्रोग्राम न बनायें प्रोर उसको इम्पलीमेंट न करें वग्ना उसके बाद फिर वही सबाल पैदा होगा। क्योंकि जहां पानी नियामत है बहां बह जिन्दगी के लिये सतरा भी बन सकता है। प्लार्निग के बगंर होगा तो उस पानी से नुकहान भी हो सकता है। इस्सलये मेरी यह तअीजज है कि जो हमारा सतलज व्यास सिक का प्रोग्राम है उसको पूरा किया जाय घीट उसको दस साल के घ्रन्दर मुकम्मिल किया आप। पाकिस्तान को दरियाए राबी घोर व्याम का जो पानी दिया जाता है उसको हमें किन्दुस्तान के हिस्सों में काम में लाने की कोधिण करती चाहिये। इस रिपोटं में इस ब्ञात का भी जिक किया गया है मोर कहा गया है :-
> "Historically, a supply of 8.27 million acre feet was being dellivered during Kharif at Madhopur and Ferozepur."

माबोपुर घोन फीरोंजपुर का गो सबाल है वह बात में इसलिये कह रहा हूं कि माबोपुर हैउबक्मं मे पाषिस्तान को रावी बा पानी दिया जाता है घोर कीरोजपु हैठ्रकम से सतलज घोग क्याम को पानी दिया जाता है। हम पानी को गेक्ने के लिये एक ही नरकीब है कि जो हिमे मतलज क्याग निंक की ग्कीम बनाई है उसको अल्दी में अल्दी रवfदन ग्रास पृरा किया आय । दूसे मे पाल मे यह़ भी पृभना षाहता हैं कि जक्याषोणुर हैछबकम मे गयी से पानी दिथा जता है कं? उमे रोकने की धचा तथवीज हैं ? अह्रा तक मेरा क्याल हें उसकं
[श्री यादव नारायण जाषव] लिये एक ही तरीका हो सकता है कि सतलज ब्यास लिक की तरह ब्यास रावी को भी लिक किया जाय । श्राप इस बात को खूब जानते हैं कि रावी की सिचुएरान ऐसी है कि वह् हिन्दुस्तान के जिस हिस्से से गुजरती है उस हिस्से में पानी की उतनी जरूरत नहीं रहती जितनी कि पानी की जरूरत उस हिस्से में है जो हिस्सा कि पाकिस्तान में है। इसलिये उस पानी को रोक कर काम में लाने का एक ही तरीका है कि छसी तरीके से रावी को भी ब्यास के साथ लिक किया जाय श्रोर ब्यास को सतलज से निक किया जाय प्रोर गोविन्द सागर में तमाम पानी स्टोर करके उसको भागे दिया जाय क्योंकि भागे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। खास करके हिन्दी रीजन में जिसको कि यमुना का पानी मिलता है श्रोर वहां बरसात के मोसम को छोड़ करके तमाम साल पानी की कमी रहती है। उसका मबसे बड़ा कारण यह् है कि यमुना दरिया बरसाती दर्यिा है । उसके श्रन्दर बर्फ का पानी कम है प्रोर इसलिये गर्मी घ्रोर सर्दी में उसमें कमी हो जाती है । उस कमी को पूरा करने का एक ही तरीका है कि रावी को ब्यास से लिक किया जाये ध्रोर ब्यास को सतलज से लिक किया जाये प्रोर उससे जो पानी स्पेयर हो वह़ यमुना की जो नहरें हैं उनको भाखड़ा डैम से फीड क्या जाये घौर कोई दूसरा तरीका नहीं है। में यह बात इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान प्रौर पंजाब की किस्मत का दारोमदार उस एकीमेंट के सक्सेसकुल इम्पलीमेंटेशन पर है। म्रगर बस साल के प्रन्दर म्दर हम ने एकीम बना कर इस पानी को रोकने की कोरिश नहीं की तो राजस्थान भौर पंजाब की हालत वही र्हेगी जोकि इस वक्त है ।

इसके बाद में थोड़ा सा भपने हलके के बारे में भी कहना चाहता हूं क्योंकि जिस कांस्टीटुएंसी को में रित्रेजेंट करता हूं उसकी मह्र हालत है जैसे कि मेंने इस बात को एक दफे नहीं कई दफे इस बात का जिक किया कि मरेम्रागढ़ के हलके में खाली खेतीबाऱी के

पानी का ही सवाल नहीं है बल्कि वहां पीने के पानी का सवाल भी बहुत टेढ़ा मसला बना हुश्रा है । भ्रभी माननीय डिप्टी मिनिस्टर पिद्छले दिनों वहां पर गये थे। उलोने श्रपनी भ्रांखों से दो नज्जारे देखे । एक हलका तो ऐसा था जहां वाटर लौगिग का मसला बड़ा सीरियस घ्मीर नाजुक था। उससे २५ मील के फासले पर तकरीबन एक घंटे की यात्रा के बाद वह दूसरे हिस्से में दासिल हो गये जहां कि खेती बाढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि लोग पीने के पानी की मी बहुत तंगी महसूस कर रहे थे झ्रौर पानी के लिए बेकरार थे। इसलिए में यह बात कहता हूं कि ग्राज जब साइंस इतबी तरक्की कर चुकी है श्राज जबकि बह़े बऱे काम साइंस के जरिये हो सकते हैं तो क्या हमारे सरकार के हंजीनियसं कोई ऐसी तरकीब नहीं निकाल सकते कि वह् जो २र मील के फासले पर पानी उस खेतीबाड़ी को तबाह कर रहा है, वाटर लौगिग बनी हुई है, उसी पानी को ग्रागे लेकर उस हिस्से में डाल दिया जाय जहां कि पानी की बहुत कमी है तो ऐसा होने से दोनों हिस्सों को फायदा पहुंच सकता है मेरे खयाल में अ्रगर उस तरफ ध्यान दिया जाय तो यह कोई मुरिकल काम नहीं है । भ्रगर उस इलाके को फायदा पहुंचाने के लिए कोई सकीम बनाई जाय तो कोई न कोई प्रोग्राम इस किस्म का बना सकते हैं ।

इसी तरीके से यह ड्रेन नम्बर $=$ का सवाल है श्रोर हाउस में छसका जिक कई बार भ्राया है। दिल्ली के जो रहने वाले हैं वह भाई नहीं घाहते कि प्रेन नम्बर 5 का पानी जमुना में डाला जाय। उससे दिल्ली गहर को खतरा हो सकता है। लेकिन में उस खतरे को प्रोढ़ने के लिए तैयार हूं । उससे दस मील ही दूर महेन्द्रगक का हलका शा हू हो जाता है जहां पर कि पानी की म़बसे ज्यादा जहूत है। क्यों नहीं वहा कोई डैम बना कर उस पानी को उस तरफ डावटं कर दिया जाय जहां कि उस पानी की सबसे ज्यादा जहूत है ।

ग्रासिर में मेरी एक छोटी सी तजवीज है मौर वह यह है कि जो दादरी डिस्ट्रिब्यूटरी है वह फ्लड-चंनल है घ्रौर तमाम की तमाम उसकी लाइन्नग पूरी हो चुकी है । में माननीय मंत्री से एक सवाल पूछता हूं कि क्या वह मुझे यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि हिन्दुस्तान में कोई दूसरी ऐमी नहर है जोकि पक्की हो श्रौर जिसकी कि लाइनिग हो चुकी हो ? लेकिन वह बरसाती नहर हो। उस नहर पर 50 लाख रुपया इसलिए खर्च नहीं किया गया कि उसको बरसाती रखा जायगा। मेरी यह श्रपील है कि उसका जल्दी से जल्दी पेरीनियल कर दिया जाय । में यह् बःत इस्सालए कहता हूं कि मरी फरियाद सिर्फ पानी के लिए है

उपाष्पक्ष महोदय : श्राप मेरी फरियाद नहीं भुनते, मिनिस्टर साहब भापकी केसे सुर्नेंगे ?

धी याबष मारायण जाषष (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, में जिस इर्रींगेन ऍँड पावर मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर बोल रहा हूं वह ऐसी डिमांड्स हैं जोकि हमारी जिदगी में एक खास हैसियत रखती हैं। हमारे देका की कुल श्राबादी भभी करीब ४४ करोड़ के बताई गई है। हमारे देश में देहातों की संख्या करीब साढ़े $x$ लाग्व है । श्रब यह चीज देखते हुए कि हर हिन्दुस्तानी के पास कितनी जमीन है हमारा सबसे पहला फजं यह है कि हम जमीन में से ज्यादा से ज्यादा पैदा करें। हमको वाहर से कितना श्रनाज मंगाना पड़ता है उससे घापको पता चलेगा कि हिन्दुस्तान में हमें इस बारे में कितनी कोशिश करनी चार्टए ।

सेकेंड फाइव हयर प्लान के पहलले तीन सालों में ३६ लाख्व टन श्रनाज हमें बाहार मे लाना था ऐमा हमारा घंदाजा था लेकिन हमें करीब करीब दे ह लाख टन घ्रनाज लाना पड़ा। ३६ लाल टन भनाज की कीमन pro करोड़ है घौर $€$ ६ लाख टन घ्रनाज की कीमत $૪ \succ \succ$ करोड़ रुपये है। इसको देसते हुए इस बा में हैमें बहुत सोषना पड़ेगा। जैसे एक इन्सान

को जिन्दा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है म्रोर उसको पानी पीने के लिए घाहिए उमी तरह मे जमीन की जरूरत होती है । जमीन उपजाक बनाने के लिए सूरज की रोशानी की जरूरत है, भ््ही धूप मिलनी चाहिए साथ ही पानी भी चाहिए। हमारे देश में सूरज की रोशनी काफी है । भ््छी षूप है । जमीन भी उपजाक है। हिन्दुस्तान में भलग भ्रलग स्टेट्स में बारिशा भी जुदा जुदा होती है कहीं पर $\Varangle$ इंच बारिश होती है तो कहीं पर १०० इंच बारिश भी हो जाती है । हमारे देश में वर्षा की कमी नहीं है वह काफी होती है। हिन्दुस्तान में कितना एकड़-फीट पानी हम द्ररिगे शान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस का भी भन्दाज़ा माहिरों ने लगाया है । हमारी योजना थी कि घाने वाली पांच-साला योजना में हम करीब करीब बारह करोढ़ एकड़ ज़ीन ज्यादा सिचाई में रियंगे २४फरवरी, १६૫૯ को मेरे भनस्टार्ठ बवेस्ट्यन नम्बर $5 २ \gamma$ का जो जबाब दिया गया है, उससे पता चलता है कि इरिगेकेश के बारे में हिन्दुस्तान की पिक्चर क्या है घ्रोर कितनी एकड़ जमीन को पानी मिलता है। घाज छस सदन में हग एक मेम्बर यह कोशिश करेगा कि जिस हल्के से वह श्राता है, वहां इरिगेशान की ज्यादा से ज्यादा फ़ैसिलिटी मिले। ह़ एक का यह फर्ज़ं भी है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एक भादमी की कांस्टीट्युएन्सी नहीं है पौर छस लिये हम को हिन्दुस्तान की पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी पौर इस बात का रूयाल रखना पहेगा कि हिन्दुस्तान में जो फलग घ्रलग राज्य हैं, उन में काफ़ी पानी मिले । भाज हम देलते हैं कि किमान पानी के लिये तरस रहा है घ्रोर प्रषिक आानी के लिय मांग कर ग्रा है। लेकिन हम विषय में जो पिक्चर हमारे मामने रखी गई है, वह इस प्रकार है : क्रान्र प्रवेन को रुष. ₹ परसेंट जमीन को, भ्राभाम में 30 पर्मेंट को, बिहार में २₹. ज पर्सेंट को, बम्बई में, जो कि पब्य महाराष्ट्र बौर गुफरात राज्यों में बंट गया है $x, \gamma$ परसेंट, अम्मू तथा काइमीर में
[^्री यावव नारायण जाषव]
४६.७ परसेंट, केरल में १द परसेंट, मध्य प्रदेश में $x$. ३ परमेंट, मद्रास में ₹ ७ ४ परमेंट, मैसूर में ६ परमेंट, उड़ीसा में १ज. 6 परसेंट, qंजाब में ४४ पर्सेंट, रजस्थान में १ ? परसेंट, उत्तर प्रदेश में २ह परसेंट, वैस्ट बंगाल में २२ परमेंट, दिल्ली में ३ $\% . ६$ परसेंट, हिमाचल प्रदेश में १० परमेंट, मनीपुर में ह६ परसेंट घ्रोर क्रिपुरा में 0.5 परसेंट ज़मीन को पानी मिलता है । इस प्रकार स्थिति यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में १ह乡૪-yy में ३? या ३२ करोड़ एकड़ जमीन में से सिफ़ं १७. ६ परसेंट जमीन ईरिगेटड है। इस सम्बन्ध में हर एक स्टेट की जो स्थिति है, वह् मैंने श्रभी बना दी है।

इन फ़िगर्ज्ञ को वृष्टि में गखते हुए यह भावषयक है कि हिन्दुस्तान में पानी की जो मांग है, उस को पूरा करने के लिये हमें कुछ न कुष्ब प्लार्निग करनी चाहिए मौर पह्ला दूसरा घोर तीसरा प्लान बने भी हैं। लेकिन में यह निबेदन करना चाहता हूं कि जो प्लान्ज़ बनते हैं, उन का जो एस्टीमेट होता है कि प्लान से क्या फ़ायवा होने वाला है, उस के फ़िगर्ं बहुत नाराज करने वाले होते हैं । में श्री कंबरसेन द्वारा लिखित एक किताब "मास्टर पलन्ज फ़ार इन्टप्रटिड काटर पूटिलाइजझन" पढ़ रहा था। मेजर घ्रोर माइनर इर्रगे षान से हमें जो फ़ायदा हुभा है, उस के बारे में उन्होंने बताया है :

[^2]were actually provided for 6.3 million acres, whereas according to the figures reported by the Planning Commission, an area of 4 million acres was brought under irrigation. According to statistics given by the Ministry of Food and Agriculture, the additional area irrigated by major schemes during the First Plan works to be about 2 million acres."
ये जो पिकचर हमाने मामने ग्राती है. जो म्टैटिस्टिक्म हमारे सामने गखे जांते हैं, उन के बारे में में यह कहना चाहता हूं कि प्लानिग कमीशन से जो फ़िगज़ क्राती हैं, वे ग्रलग होती हैं, फूड एंड एप्रीकल्चरल मिनिस्ट्री से जो फ़िगर्ज घ्राती हैं, वे भ्रलग होती हैं। ड़न सब फ़िगज़ं से, इस पिक्चर से हुमको इस बारे में कोई श्रन्दाज़ा नहीं मिलता है । मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि जो स्कीम मौर प्राजेकट हम तैयार करते हैं, उन से यही फ़ंयदा होने में काफ़ी पर्सा लगता है । में ने इम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देसी है। मैं चाहता था कि गये साल मे इरिगेशन के फ़ायदों के बारे में पूरे हिन्दुस्तान का नबशा उस में दिया जता घौर स्टैटिस्टिकल फ़िगर्ज्य दी जातीं। इस विषय में जब भी हम कोई सवाल पूखते हैं, तो या तो ? है४-xy की फ़िगज्ज दी जाती हैं, या शexx-y६ की क़िगर्ज़ दी जाती है।

प्राज वैम्ट बंगाल में पानी के उस्सेमाल के बारे में एक सवाल का जवाब देने हुए माननीय उपमंत्री ने कहा कि उस की युडिलाइजे शन का काम वैस्ट बंगाल का है। मे यह कहना चाहना हूं कि इम खाये में जो जिम्मेनारी सैट्रल गवनंमेंद की है, उस से वह छटकरा नहीं पा सकती है। इम में स्टंट गवर्नंमेंट्स श्रोर मैंद्ल गवर्न मेंट में जो को-प्रापरेटान घौर को-माडिनेशन चारुए, वहैं लाने की कोईशग फरनी चाहिए। मै यह चाहना हूं कि जो विक्चर सवाल के जवान में चरी गई है, डस के ध्यान में रत्रा जाये म्रोर fजन एरियाज में पानी की खाम जहूरत है, वहा उयादा गुविधनें दंने का प्रयत्न $f$ कया जायं । में ने ग्राप में सामने भ्रभी बम्बई, घर्थात् महारष्ट्र घोर गुजरात,

घ्रोर मध्य-प्रदेश के जो फ़िगर्ज़ रखे हैं, जो कि $x . \gamma$ परमें ह है, उनकी तरफ़, माननीय मंश्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये दोनों राज्य इर्रिगे शन की दृष्टि से घनडेवेलेपड हैं। इसलियं उन की नऱक़, विशोष ध्यान देनाना चाहिए।

कंत प्रोफ़ंमर रंगा ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कोयना हादड्रो-इलैक्ट्रिक प्राजेक बनाई गई है, वह कोन से इंजीनियरों ने बनाई है । उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को उरिगेशन के लिये पानी की जहुर्त थी, उम को पावग की जरूरत नहीं थी। इस बारे में उन्होंने प्राइचयं प्रकड किया। मिं उन को धन्यकाद देता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र की पानी की मांग को स्वीकार किया । न्वेकिन कोयना प्राजेकट मे महाराप्ट्र को पावर का कितना फ़ायदा होंन बाला है, वह मैं बात में बनाऊंगा ।

श्री गुप्ना ने जां कहा, उसको मं मानना हूं। पानी एक बहुत जरुरी चीज़ है। भ्रनाज का सवाल हिन्द्स्त्तान में बहृत कड़ा है। हमें यह बात भी भुलानी नहीं चाहिए कि हममाेे देश की श्राबादी बढ़ रही है। गये पचाम साल में हुमारी भ्राबादी प२ परसंट बढ़ी। क्रभी जो मर्षुमधुमारी हुई है, उस के जो फ़िगर्ज्य हमारे सामने भाये हैं, उन से प्रकट होता है कि हमारी भाबादी २२ परसेंट बढ़ी है । इस से हम को यह मबक लेना चाहाएए कि भविष्य में हमारी भाबादी बढ़ने वाली है। यहू भी देस्षना चाहिए कि फ़ैमिली व्लानिग की स्कीम का जां कुष्ष घसर होना कहिए, वह कितना हो रहा है । कृषि भोर भष्म मंत्री, धी एस० के० पाटिल, ने परसों कहा कि भा मेरे बारे में कोई बोलता नहीं है, हिन्दुस्तान में हतना घनाज हो गया कि पब फूर मिनिस्ट्री के ऊपर कोई नुक्ताषीनी नहीं करता है । में उन से यह् कह्ना चाहता हूं कि इस विपय में उनना मैल्फ़काम्फ्लेसेंट हृने की जक्गत्त नहीं है। जो $€ ६$ लाख टन भ्रनाज बाहर से मंगाया जाता है, उस पर $\gamma \gamma \gamma$ करोड़ कपये खरं होते हैं। इससिये उन को देषा में भनाज के बारे में मैलफ़-काम्ल्लेसेंट पैदा करने

की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देश में घ्रौर घ्रधिक घ्रनाज पैदा करने के उपाय किये जाने चाहिए मौर उस के लिये यह प्रावण्यक है कि इर्रिगेशन की दृष्टि मे भंडर-छेबेलग्ड एग्यिजज को पानी की पधिक सुविधायें देने घ्रोर उन रिजन्ता को प्रागे लाने की कोगिश कग्नी चाहिए ।

श्री कंषरमेन ने एक बात यहु कही है कि इरिगेशन भी काटेज छंडस्ट्री जंसी बन मकती है। हिन्दुस्तान में श्रलग घलग फ़नों में इतने माहिर नहीं है । लेकिन इर्गेषान एक ऐसी चीज़ है, जिम में वन:मानों का काम मिल सकता है । इंरगेणन प्राजेक्ट्स के शुर्ह करने से लोगों को काम मिलता है घ्रीर उस के बाद भी जहां ईरिगेशन हो, बहां लोगों को काफ़ी काम मिलता है। मै ब़न्द जानता हूं कि यर्वषि हमारे यहां ज्यादा हरिगेशन फ़रिससिटीज्र नहीं हैं, लेकिन प्रोपन बैल्प्र हैं। बहां पर किमान का कुनबा पूरा विन काम कर सकता है ध्रौर उस को कम्पलसरी लेखर मिल सकता है। एम्प्लायमेंट वोटोंशायल के लिये हम प्रयरन कर रहें हैं तो हमें छस तऱक घ्यान देना पर्फेगा। मैं कहना काहता हं कि काटेग इंख्ट्र्री गो हुम को बारिये वह भी इस बक्त बहुत्त कम है घ्रौर उम की तर्फ मी हम को घ्यान देना पड़ेगा ।

दूसरी बास मि क.हना चाहता हूं एफांग्संणन के बाने में । क्रमां जो कैषमेट एरिया है भ्रलग फ्रलग प्रोजेषट्म के बहां पर तो फारेष्ट है वह मत्म होंते आ ग्ह हैं। मे जिस स्टेट से भाना हूं मीर जिस जिने मे प्राभा हुं बहां पर नासिक fजले मे चनकापुर हैम है बहां परे पानी बल्म हो गया है पौर दों शूगर फैम्ट्रीज कतरे में है। घहां पर फागेस्ट विल्कुस बरम हो गयें है । मं ममकता है कि स्टे? गबनेमें को घौन मेंद्रल गबनेमेट धोनो का इस बा में फिक्मेनाी हेनी नड़ेगी थीज उन के लिये ऐफारें्टेधन की नग्फ थीर स्वायम कंजबंधान की तग्फ ध्यान है कर
[घी याबव भरायण जाषव] पानी बरसाने की बहुत जहरत है । अभी हम इस की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सके हैं।

इस के बाद में पावर के बारे में भ्रजं करना चाहता हैं। मेनिन माहन ने कहाहे :
"Democracy plus electricity is socialism."
श्रमी पहां पर मे रणिया की बान नहीं कहना बाहता वहां पर fिमाकेकी नहीं रही लेकिन एलंन्द्रिमिटी हो गई । हेकिन यहां पर एकेम्द्विनिटी की जहरत कितनी है यह हमें ममझने की कोगिज कर्ती चाहिये। द्माग द्रेग ऐमा है जढ़ां छोटी ब्लोटी सनतें बन सकती हैं। इस की पिक्नर हम पंजाब में ऐेखि मकने हैं। जलंधर या दूतरे ख्याटे छोंटे मुकामों में तथाम म्मान इक्षेल दंखट्र्रीज बनी हैं। उस को दे कर कर हमारे प्री गोरे से बात चीत करते हुए वेस्ट जमंनी की सोर्शसिस्ट पार्टीं के एक कार्यकता ने कहा हमें बहत सी छोटी छोटी कीजें चाहियें। मरीन भी उन्होंने हम को दिसलाई, करू ह्राइबर दिबलाये । इस तरह की

ख टी इंह्द्रीज की हमें जह्रत है, हम उन को बढ़ा सकते हैं। इस के लिये पावर बाहिये पोर सस्ती पावर चाहिये, जो कि हम को मिल सकती है। इस वक्त हाइद्रो एले्द्यिक पावर को बकाने की कोशिश होनी काहिये। क्योंकि जो मेजर सकीम है, मल्टी परपज योजनायें हैं उन्हें पावर मिल सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर हाइद्रो एलेन्द्रिक पावर नहीं मिल सकती है। हमारी जो पर कैपिटा पवं लेबिबिटी हैं उसके लियें हस तरह से बतलाया गया है :
"The annual per capita generation of eleotricity in India is 39 kw. hours as compared to Norway $7,740 \mathrm{kw}$. hours, Canada $5,780 \mathrm{kw}$. hours, U.K. $1,910 \mathrm{kw}$. hours and Japan 875 kw . hours."

हमें मिलती है साली ₹ह कीलोबाट भबसं । हस से पता बलता है कि हम को कितनी पाबर की जहलत है। पान जो पाबर


जा कर कंसेंद्रे हो गई है । हस रियोट को पद़ने से पता चलता है कि हमारे यहां कितने देहातों को पाबर मिली है। हरल एलेम्द्रफिकेशान की जो योजना है उसे देलते हुए भाज हमें पावर की बहत जहरत है, ऐसा महस्तुस होगा। बड प्लेन में जो टारंट है उस दे पता चलता है कि उस में हम लाली २భ,००० देहातोंको बिजली पहुना सकेगे। हम बिजली को देहातों में रोशनी करने के लिये नहीं चाहते हैं, हम जो प्रोपेन वेल्ल हैं, ट्यूक वेल्त हैं जिन का इस्तेमाल हम हूरोगेन के वास्ते करते हैं, उन के वास्ते बिजती चाहिये, छोटी छोटी सनतों के लिये बिजली की जस्रत होगी।

प्रब में फ्लड कंट्रोल के बारे में भजं करना चाहता हूं । फ्लठ कंट्रोल न होने से हमारा कितना नुक्सान होता है। उस के बरे में में ने किताब से बतलाया। उसी में से में कुछ फिगसं बतलाना चाहता हूं, इस से पता चलेगा कि हमें इस तरफ कितना ध्यान देना चाहिये । फलह्स की बजह से देश का बहुत नुकसान हो रहा है ।
> "The widespread and damaging floods of 1954 emphasize the need for a co-ordinated solution of the flood problem on a national basis. The enormous damages caused by floods in India during the last decade is well-known and needs no elaboration. The total damage from 1952 to 1956 has been estimated to be of the order of Rs. 323 crores, excluding the loss of human beings and cattle and disruption of communication. The relief and rehabilitation expenditure during the same period has been of the order of Rs. 50 crores."

इससे हम को पता चलेगा कि फ्लड कंट्रोल्ध के बारे में हमें कितना घ्यान देना चाहिये। यह जो योजनायें हम बनाते हैं उन में वह जामिल होता है। इस के लिये में घन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं ने पिष्क्री क्षा एक सबास पूष्षा था जिस के जबाब में हाती साहल ने बतलाया था कि जो घोटी घोटी नदिया हैं,

पेरीनिश्रल नदियां हैं, उन की तरफ भी हम घ्यान देंगे । इसके बारे में भी हमारा पूरा सवें होना चाहिये । इस के स्टेटिस्टिक्स भी यहां बतलाये जानि चाहियें। हैदराबाद में जो इरिगेशान मिनिस्टर्स कांफरेंस हुई थी उस के श्रन्दर कहा गया था कि हम माइनर ईरिगेष्षन की तरफ घ्यान देंगे क्योंकि माइनर हरियेशन से ही हम जमीन से ज्यादा से ज्यादा फायवा उठा सकते हैं। हस से एक तो फायदा यह होगा कि जो हमारी मैन पावर है हम उस का उपयोग कर सरेंगे। में बताना चाहता हूं कि पुरानी बम्बई स्टेट में भौर भ्राज की महाराष्ट्र स्टेट में सेकेन्ड क्लासिफिकेशन है। गवनंमेंट इस के बनाने के लिये सरं करती है । लेकिन उस के बाद उस के मेन्टेनेन्स घौर रिपेभर्म वगंरह् का जो खर्च होता है वह हम करते हैं, घ्रोर उससे यह फायदा होता है कि हम उन को कम दाम में पानी दे सकते हैं। मुक्षे मालूम हुमा है कि भाज बंगाल गवर्नमेंट को लोगों ने $\{$ करोड़ ऊ० से ज्यादा का रेवेन्यू नहीं दिया है उर्बकि पानी हस्तेमाल किया है। किसान पैसा क्यों नहीं देता है ? उस के लिये ईरिगेशन रेट्स ज्यादा होते हैं इसलिये उस को पैसे ज्यादा देने पह़ते हैं । भाज ऐसी हकीकत पैदा हो गई हैं। इस लिये में चाहूंगा कि फस्ट्टे क्लास हर्रिगेशन हो घीर उस में लोगों का सहयोग हो। में समझता हूं कि कंस्ट्रक्शन स्टेज से मेन्टेनेन्स तक मगर लोग को मापरेशन करने की कोशिशा करेंगे तो हमारा बहुत फायदा होने बाला है।

Mr. Deputy-Speaker: Some hon. Members had expressed a desire that they might be informed of the programme for the discussion of the Demands for Grants of the Ministry of External Affairs. The Prime Minister has been consulted. He may initiate the debate at $3-45$ p.m. He will then take only fifteen minutes. The hon. Members from the opposition can start the discussion at about 4 o'clock.

Dr. Atchamambe (Vijayavada): Mr. Depuit-Speaker, irrigation and power are the lifeline of progress of the
country. Irrigation means food and power means industry. When we talk of irrigation, we now think in terms of individual States rather than the country as a whole. We think in terms of disputes between individual States. The rivers in our country, as anywhere else, cannot confine themselves to one State. They flow through a number of States. If we think in terms of the States through which the rivers chance to flow, we would be going into very difficult waters. I feel the time has come when we must have river development boards which will think about the whole valley through which the river passes, from the beginning to end, rather than in terms of individual States. It is the technical people like engineers in the board who will be able to design and take up projects for execution. Unless we have such development boards for all the rivers of this country, it will be difficult for us to execute river valley projects. Take, for example, the river Narmada, which in the centre of India. It flows through two States, Gujarat and Madhya Pradesh. The land and the valley are very fertile, but we have not yet used even one drop of its water for irrigation. If we had a board, the board could have planned thoroughly as to how we could utilise all the water and we could have had by this time a number of projects and would have made use of the sail as well as the water.

Let us take our project, the Nagarjunasagar Project. It is a huge project. Of course, people in Delhi do not know how huge, how useful and how wonderful it is, because it is far away. Lakhs and lakhs of acres of land will be irrigated once it is finished. The amount of water that will flow in its canals will be very huge. It will be 21,000 cusecs or so, much more than the 18,000 cusecs of the Rajasthan Canal. Yet, when we see the pace at which it is going, we find that it is going at a snail's pace which is really not at all creditable to us. Considering the huge size of that project, at this rate we do not know how many Plans will have to be passed through
(Shri Atchamamba)
before the project is finished. When we see our census flgures, we see the great increase in population. We know that the food question is becoming very, very acute day by day and year after year. We are spending crores and erores of rupees in buying food from other countries when we have such huge rivers and plenty of very beautiful and fertile land for our use.

Just like that, on the Godavari, before 1951, that is, long before any dispute was there and when it was in Telangana, when the Nizam was there, a project called the North Gedavari Canal Project was contemplated, settled and started. It consumes about one-tenth of the flow of water of Godavari at the spot. Why should there be any objection to starting the same kind of project just on the other side of the river? We can call it the South Godavari Canal Project. There is a small village, called Pochampadu and the project may be called the Pochampadu Project, but if we do not want to name it after some padu. let us leave that out and call it the South Godavari Canal Project. Why should it be stopped because there is some dispute between the other States? Even if the allocation of water is made, certainly it will be more than onetenth. So, we can as well start it now. We need not wait for the final settlement of the dispute. We are wasting the water. It is an important project. It is a very simple project. It does not involve very much money or cost. Being very high and the gradation being so good, by simply having a small weir and a canal system we can irrigate lakhs and lakhs of acres of land. From the beginning we can irrigate. As such it is really a shame that because of these so-called disputes we should stop such an important. simple and cheap project which would produce millions of tons of food that is so much wanted in this country.

Again. there is another very decent project, called the Srisalem Power Project on the Krishna. At that spot. you can produce power at the cheapest rate in India. Srisalem is situated in the centre of Andhra; so the current
need not be wasted, when power is distributed, just as a lot of power is wasted when we bring it from Machkund as it has to travel miles and miles. Here, Srisalem being in the centre of Andhra, all round power can be easily supplied.

In this connection, I must bring it to the notice of the hon. Minister that considering the size of Andhra it has the least power. As such, we must have this Srisalem Project. There is objection to this also because they say that let the water dispute be settled before this comes along. But why should it wait? In a project like this, the Andhra Pradesh Government is not asking for the wastage of water Water is not expended. It is not used up.

## 13:55 hrs.

[Shri Jaganatha Rao in the Chair.] Of course, a little water may be lost due to evaporation. So, when the final allocation of water is made you can deduct this from the allocation to Andhra Pradesh. It is a very simple thing. For such a simple thing, we need not stop this project which is so important for Andhra Pradesh and for the country as a whole.
Because we have not got these development boards, projects not only of Andhra Pradesh but all over the comntry are suffering. We have the Purna Project in Maharashtra which is a very, very small project. It is taking years and years. Our projects are taking so long because, first of all, I feel that we are not thinking of the time factor at all. We are only thinking of the money and the amount of work but not about time perhaps. Without considering the time factor, we are wasting a lot of maney. If a project takes a number of years, the establishment and all that add to the cost of that project. If we finish it soon, the profits that accrue because of that will go towards lessening the cast.

I was talking of the Pochampadu or the South Godavari Canal Project. It is a very cheap and a simple project. From the second year of that project we will get profts. We will get, as I
said, a lot of food which means crores and crores of rupees. By postponing it, we are only adding, as it were, to the cost of the project when we actually start it. There is a lot of delay in the execution of the projects. That is because we are taking these projects to the States and we are considering the population and the money. Each time we say that the particular State is not able to spend so much money that is allotted and take it up. So, these projects are taking enormous time and meanwhile we are losing the profit that we should get by that project.

It is not the river dispute boards that we want. We want the river development boards to go into the potential of the river as a whole and to see how best the whole of this water can be wecd. Then a sort of harmonius discussion should be there. There we are thinking of the whole country and not of one particular area. Nothing like that.
I was talking of the Godavari. It is a huge river with plenty of water in it. How are we using it? We have got, thanks to the British regime, two projects, one at Nasik at the very beginning and ancther in the Godavarl District, almost at the end. Both these projects utilise only 5 per cent. of the water. 95 per cent. of this preclous and sacred Godavari water is rushing into the sea as waste. We have plenty of land, plenty of water and plenty of need for this water for irrigation and for food which we are not able to use. It is really a shameful thing. So, I suggest that the sooner we form these boards, without thinking of prejudices or political pulls or influences but only thinking of how to use the water and how to utilise the basin as a whole as well as the waters for the benefit of agriculture and for the production of power. it will be much better. The very idea of a dispute is very repulsive.

## 14 hrs.

Shri Hathi: May I clarify that point? We have already initiated action for forming these boards. A dispute is some thing different. I have mentionert
seven boards; there is already one proposal for the Krishna and the Godavari.

They have nothing to do with the dispute. They are for the development of the basin as a whole.
Dr. Atchamamba: I am very happy that the Ministry have started these boards, and I hope that without any prejudices or political influences, these boards will work solely for the beneft of the country and for the development of the basin and the water resources as a whole.

घो जगतीज पास्सी (बिस्होर) : सभापति महोबय, सिसाई पौर विषत् मंशालय की खं की मांगों के सम्बन्ष में बोलते हए माननीय सदस्यों ने बहुत्ती खातों की पर्षा की है। में इस प्रबसर पर देश के भिष्र भिष्र प्रदेशों में नदियों में बाढ़ प्रा जाने के कार्ण लाखां भादमी बेषर्जार हो जाते हैं पौर प्रति वरं करांड़ों रुयों की मम्पष्ति को नुष्मान पहुंचना है, उसकी घोर माननीय मंत्री पीर इस मदन् का हयान प्राषर्षित करना चाहा हूं। इस प्रतिवेदन में बाप़ नियंत्रण बांड की चर्चा का गई है कि इम बाढ़ को रोकंने क: निए एक बंधं की स्पापना हुई पीर उमने उसकी महायता के लिए fिर्वभष्न ग़जज्यों में बाक़ नियंत्रण बांड की स्थापना की, हमकी पौर कुस कामों की वर्षा की गई है परे इस वर्था में ब्नलाया गया है कि लगभग 3000 मील तक नवियों के तटं को ऊंबा किया गया पौर कई हुग गावों को ऊंषा किषा गया। इन नमाम प्रयत्लों प्रार उपायों के बबजूद मी बाद का प्रकोप निरन्तर बकला आा रहा है। प्रत्येक् बर्ष न संबस बत़ी नाबयों में प्रपितु जो घंटी घंटी नदिया क्रै उनमें भी भीषण बाल पराई । में कृी प्रन्य प्रदेश का ईुक नहीं करना बाहता। प्रपने उत्तए प्रद्ये को बबत्त में बयनाना जाहा है कि बहो पर पभी पिद्धलं बयं हतनी भीषण बाद़ प्राई की वहा केषता दड़ी ताद्रों गक ही नीक्मता तहीं थी

 में उन्न प्रदेक की सबनक दतरों में भाषण
[थ्री जगदीज श्रवस्थी]
बाढ़ श्राई प्रौर उसके कारण जो भ्रपार क्षति हुई वह सारे देशा को पता है। छोटी नदियों मसत्रन ईसन, कालिन्द्री, रिंद, पांडव, उत्तरी प्रौर दक्षिणी नोन श्रौर सेंगर श्रादि में बह़ी भीषण वाढ़ ग्राई श्रैर उसकें फलस्वरुप हरोड़ों रुपये की सम्पति को नुकसान『हुंचा । श्रब उसके लिए प्रान्तीय सर्कार ने या हमारे कंन्द्रीय मंत्री महोदय ने हवाई जहाज पर बैठ कर उसका सर्वं कर लिया तो उससे कोई बाढ़े रुकने वाली नहीं हैं । मैं समक्षता हूं कि यह एक बढ़ी भीषण समस्या है जिस पर कि के केन्द्रीय सरकार को विशोष करके गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस मामले में वही कहावत चरितारं हो रही हि मिर्ज बढता गया ज्यों ज्यों दवा की । मैं प्रपने उत्तर प्रदेश की बात कहता हूं। भभी रिपोटं में मिने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को सन् शeपर से लेकर बाद सम्बन्बी चीजों को रोकने के लिए ₹ करोड़ रुपये से ज्यादा घापने ॠण के रूप में दिया है। लेकिन भ्राप देखें $f$ कि जो भ्रापार क्षति होती है वह वैसा उसमें कहां तक खरं होता है भौर क्या उससे काम होता है ? इसको देखने से मालूम होगा कि बाढ़ सम्बन्धी समस्त योजनाएं भ्रसफल हो जाती हैं । इसके बारे में श्रापको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । मं ने उस रिपोटं में पढ़ा है कि प्राप नदियों के तट को अंषा करते जाते हैं लेकिन श्रापकी जो नदियां उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल भीर उढ़ीसा में बहती हैं उनकी सतह नीची होती जाती है। मब खाली नदियों के उटों को ऊंबा करने से पानी का जो बहाव है वह्र रक नहीं सकता है घौर बह तब तक नहीं रक सकता है जग तक कि भाग नहियों की वह को खोवेंगे नहीं मौर उनको गहरा नहीं करेंगे। नदियों की सतहो को गहरा करने के लिए कोई मुक्षाब नहीं रसा गया

है। श्रब नादयां धीरे धीरे उभरती जा रही हैं प्रौर जब तक कि श्राप उनकी तह को खोद कर गहरा नहीं करेंगे तब तक खाली उनके तटों को ऊंचा करने से कोई़ विशेष लाभ होने वाला नहीं है ।

जिलों में जो प्राप की छ्छोटी छोटी नदियां बहती हैं उनकं जारे में कोई योजना नहीं बनाई गई है । श्रावइयकता इस बात की है कि उन छोंटी छोटी नदियों के बारे में भी श्राप सर्वेक्षण करायें क्योंकि इन में म्राये माल बाढ़े घाती रहती हैं घ्रौर उन्के फलस्वरूप घन जन की बड़ी हानि होती है, हजारों गांव जलप्लावित हो जाते हैं श्रोर लाखों करोडों रुपये का जो नुकसान हुप्रा है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । यह बड़ा भावशयक है कि इन छोटी छोटी नदियों के वास्ते भी कोई बाढ़ नियन्त्रण योजना बनाई जाय ।

सिच। के सम्बन्ष में मैं कहना चाहूंगा कि सरक, र की घोर से बड़ी बड़ी बांध की योजन:एं चल।ई जाती हैं। उन बांध की योजनाश्रों से श्रापकी नहरें निकलती हैं घ्रौर उनमे भापने भभी नक पानी दिया है। इमके प्रतिरिक्त राज्य सरकारों की प्रोर से बहुत जमाने मे जो नहरें चली ग्रा रही हैं वही ग्रापके संसाई के साधन मात्र हैं । जंसा $f$ क माननीय सदस्यों ने कहा है में भी कहना चाहूंगा कि घ्यापको भ्रपनी योजना में इस बात को देखना चाहिए कि सारे देश में ध्रभी मी कितनी भूमि भर्सिचित पड़ी हुई है घौर उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनानी हैं। लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रूप में इम प्रतिवेदन में कोई जिक नहीं किया गया है। में चाहूंगा कि उमको भी ध्यान में लिगा जाय ।

मघ एक तरफ तो भाप बांष बनाते जाते हैं, नहरों को म्राप निकालने की को गिा कर खे हैं ढूसरी तरफ जहां नहरें बनी हुई

हैं वहां पर किसानों को समय से पानी नह्हीं मिलता है। खास तौर पर हमारे माननीय मंत्री को जतरप्रदेश के बारे में ज्यादा भनुभव है कि जहां पर भ्राप की नहरें हैं वहां किसानों को समय से पानी नहीं मिलता है । उस का दुष्परिणाम यह होता है कि किसानों को जो सात्य उत्पादन में बढ़ावा मिलना चाहिये, उन को जो उत्साह मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है । इस का हमारे श्रन्न के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है । इतना ही नहीं कुछ राज्य सरकारों ने घ्रपने राज्यों में सिचाई का रेट इतना बढ़ा रक्सा है कि कृषक उन से लाभ नहीं उठा पाते हैं घीर उस का उन की उत्पादन की क्षमता पर बरा मसर पड़ता है। उत्तर प्रदेश की बाबत में भ्रापको बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को सन् १ع४. में संचाई की बरों में ३ घाने प्रति रुपये की छूट दी थी लेकिन वहु भब छूट उन्हों ने वापिस कर ली है। भब इस के लिये हमारे केन्द्रीय मंत्री महोदय कह् सकते हैं कि यह हमारा काम नहीं है यह तो राज्य सरकारों का घ्रपना विषय है लेकिन मेरा उन से निवेदन है कि चाहे वह् राज्य सरकारों का विषय हां प्रयवा केन्द्रीय सरकार का विषय हों, गाज्य सरकार की योजना हो घ्रयवा वह केन्द्रीय सग्कार की योजना हो, यह् देखना भ्राप का फंज हों। जाना है f क जिस किमान को प्राप श्राधिक श्रम्न उ१जायो के वास्ने प्रोस्माहन देना चाहने हैं उस को इन मे लाभ हो र्रा है कि नहीं घ्रौर प्राज किसान क्यों ध्रसन्तुष्ट प्रीर नाराज है दस के बारे में उन्टे देखना चाहिये । जाहिर है कि यदि कोई राज्य मरका? मपने राजस्व की माय को बढ़ाने के लिये दी गही किसानों की पहृत को छीन ले तो उन में इस को ले कर भारी सन्तोष उत्पत्र होना स्वाभाविक है। जाहिर है कि सिसचई का रेट बढ़ जाने से उत्पाडन में धक्का लगता है। किमानों में ज्यादा भनाज पैषा करने के वियं उत्माह नहीं होता । भब भगर राज्य सरकार को घपनी राजस्व भ्राय में मबमुच कमी घनुमब

होती हो तो फिर केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि जितना घाटा उस को पड़ रहा है उस को उठना मनु दान दे कर उस की प्रतित कर दे लेकिन यह सिचाई का रेट किसी भी दक्षा में नहीं बदना जाहिये। किसी भी राज्य सरकार को घपने वहां सिचाई का रेट बढ़ाना नही चाहिये वरना उस का साद्य उत्पादन पर प्रतिकूल भसर पड़ता है ।

भाबड़ा नांगल बांष से जो नहरें निकाली हैं प्रौर जिन जिन क्षेत्रों में से हो कर यह गई हैं उन क्षेत्रों में भाप ने विकास कर के नाम पर करोड़ों खुपये का टैक्स किसानों पर लगा रक्ला है । पब किसानों पर पह बोसा लाबने के लिये तकं यह दिया जाता है कि जहां बड़ी बड़ी योजनाये है, चूक क्से का भभाव है इसलिये हम जिन क्षेतों में विकास कायं कर रहे हैं बहां के किसानों से यह विकास कर ले रहें हैं मीर वहा रर्सालये ने रहे हैं कि किसान भागे बदें। में तो कांगा कि यह उन का तंक थोया है। पासिरकार भ्रंप्रेंों के जमाने में भी नहें लुद्ती थीं भीर में पूष्षना चाहता हू कि क्या उनहां ने कभी इस तरह का विकाम कर वरां कं किसानंं से वसूल किया ? प्रव प्रगर पंपेत्र लंग इस वान्ने किसानों में पैसा नहीं मे मवंने थे तो किर यह मउकार जंकि जनना की मुख्षारे हांने का दावा कंग्जी है भौर ग़र दिन ीरकास का काम कर्ने का दाता क. ग. ग्टी है वह बंमे किसानों से यद्व पंसा ने मकर्ता है पाज ह्रायत यह है कि गरीत्री fनग्तर बदुर्ता कलंग जा र्ही है। किसानों के पाम पंमा नही़ है। उन में देने की क्षमता नही है । पाप विकास नो नाम पर करोप़ां रपये लेते जा रहै हैं। यहु बती दूषित मीर बातक नीचि है कीर इस को स्याग देना जाहिये।

इस कं माप ही माथ में भिबाई के बारे में पाप से वह कहला कालगा fक जाप का लघु सिबाई योजनापों पर बवरोष ह्यान कना जाहिं। का माननीय मस्स्पiं न इस बाल की घ्रोए प्राप का घ्यान पाक्षावत किया है कि प्रक् धभयय का गया है उत्याप को जास
[:री जगदीश अ्रबस्थी]
तौर पर छ्غोटी मोटी योजनाश्रो पर, मध्य श्रेणी की योजनामों पर ध्यान देना चाहिये। प्राप के यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि यह् विषय तो प्रन्तीय सरकारों का है भौर उस में केन्द्रीय मरकार दबल नहीं दे सकती है। केन्द्रीय सरकार को विरोष कर के लघु मिनचाई योजनाश्रों पर प्रपना ह्यान देना चहिपे ।

इसी के साथ साथ में जल निकास की च्यवस्था के बारे में यह कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि बरसात का पानी श्रा कर रुक जाना है श्रोर जिस के कि कारण खेती को नुकसान पहुंचता है। हनारों एकड़ भूमि जनल्नाचित हों जाती है भोर आ्राने जाने के माधन रक जाया करते हैं। उस कं मम्बन्ध में में केवल इनना ही कहना चनूूंगा कि. श्राप ने इस के निये उत्तर प्रदेका की सरकार का जां धन दिया है वह इतना कम है कि ग़्कार इस तृतीय पंचतर्षीय योजना में जिन जिनों में वंमा देना चाहती है, वह नहीं दे पा रहा है। इस सम्बन्ध में में केषन एक उदाह्रण देना चाहता हूं। कानपुर् जिले में, जर्गाक उत्तर प्रदेश का एक बक्षा क्रोर प्रमुग्व जिला है, पिद्धने दम वर्षों में कोई जन-निकास योजना लागू नहीं की गई है। हर वषं हजारों एकड़ भूमि में पानी भर जाना है प्रोर नबाही मच जाती है, लेकिन फिर भी उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। में ने मुना है कि प्रान्नीय सरकार करीब हों़ु लाख रुपया उस जिले को देने वाली है। वहां की ह६ जल-निकाम योजनायें हैं । इस बाते की ग्रावज्यकनता है कि वहां के लिये र्रधिक वंमा दिया जाय प्रोर जल-निकास योजना को विकमिन किया जाये ।

बहां जो न न्रें बनी हु़्ध हैं, उन का मवेंक्षण किया जाना चाहिये । हुम देखते हैं कि उन के. किनादे नोना ऊपर क्रा जाता है, जिन में भच्छी भूमि बवाब हो जाती है

भोर उत्पादन के योग्य नहीं रहती है । में माननीय मंत्री मे श्रनुरोष कहूंगा कि वह ऐसी नहरों का सवेक्षण करायें, जोकि बहता जारही है, भ्रोर इस सम्बन्ष में म्रावहयक पग उठाने की व्यवस्था करें ।

श्रन्त में में विद्युत के बारे में कुब शम्द कहना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश पोर्दोगिक दृष्टि से बहुत्त पिद्धड़ा हुम्रा प्रदेश है। वहां रिंद मोर माताटीला उेम, ये दो योजनायें हैं। रिहंद उंम के विषय में यहां क़्ड़ बार चर्चा हो चुकी है कि वहां से जो बिजली दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को उस का बड़ा हिस्मा मिल रहा है प्रोर ग्रामीण क्षेत्रों को कम मिल रहा है । माताटीला बान्ष श्रविकमित दसा में पड़ा हुप्रा है । में माननीय मंत्री में निवेदन करंगा कि मरकार को ₹न दोनों बांधों की नरफ़ ध्यान देना चाहिये । हुम देगवने हैं $f$ fि मारे देश में जो विद्यत अकित का उत्पादन हो रहा है, उस के वितरण में प्र।थामकना बड़े बड़े ढद्योगों को दी गई है है श्रोर प्रामों की बहुत उपेक्षा की गई है, जहां उद्योगअंधे खूल सकते हैं मोर टयूबवेल लग सकते हैं। में कहन्ना चाह्ना हूं कि दे से की जन-मंक्या का श्रधिक भाग गांवो में बसता है, इमलिये हस बात्र की भ्रावष्य कता है कि तृतीय पंषवर्षीय योजना में वहां विद्युत शक्नि पहुंचाई जाये प्रोर छोटे छोटे उद्योग-षंधो को विकसित किया जाये, हाकि देश खाद्य के क्षेत्र में प्रोर उच्योंग के क्षेत्र में एक माध प्रर्गति कर मके।

धी रंगाराष (करीम नगर) : मि० स्पीकर, सर, मैं श्राप का पुक्किपा प्रदा कग्ता हूं कि प्राप ने मुजे बोलने का मोका दिया है। में इव्तदाभन इरिगेसान मिनिस्द्री को मुबारकबाद देना हूं कि उन्हुं ने इंदम वाटर का जो सगड़ा पाषिस्तान धरर हिन्दुस्तान में पिद्बने दम माल में चल गहा था, उस का तमफ़िय कराया श्रोग हमारे एक बहुज़ बड़े दलावे राजर्थान की मंग़ार्वी के काम का भाग़ाज किया।

मुल्क की जारई घौर सनश्रती तरक्की की जरूरत के मद्द्नज़़र इस मंत्रालय को जिस कद्र भी भ्रहमियत दी जाये, उस के लिये जितनी मी रकम मंजूर की जाये, वह कम है, क्योंकि ग़ल्ले के ज्यादा पैदा करने का इन्हसार पानी मुहैया करने पर है । इम में कोई शाक नहीं कि खiद श्रोर श्रच्छे तुख्बम की जरूरत है, लेकिन खाद श्रोर श्रच्क्वा तुखम भी, तावक्तकि पानी काफ़ी श्रोर बरवक्त न हो, अ्रपना फ़ायदा नहीं बता सकते । इस तरह् सनग्रत की नरक्की पावर के बग़ंर नहीं हो सकती है ।

इस मंत्रालय ने बहुन काबिल इजीनियरों को सी० पी० डबत्यू० डी० में ला कर उन के फ़म्नी मशविरे मे काबिल-सतायन काम किया है ।

इस मिलनिले में इस मंत्रालय की न्पिोर्ट को पढ़ने से जाहाह्र होना है कि इस मंत्रा गय ने कितना काम किया है, कितने बड़े बड़े प्राजेक्टस बनाये हैं श्रोर कितना रकबा संग़ाबी में लाया है। इस का नतीजा यह है कि जहां सदियों मे बनाये हुए प्र,जेक्टस से सिफ़े २२ मिलियन एकड़ जमीन संराब होती थी, वहां सिऱे दन सलल में १४ मिलियन एक़े जमीन की संराबी का पोटेंशियल तंयार किया। इम पर यह् तनकीद की जाती है कि इनना रकबा सँराबी ही कहां ग्राया। इम की जिन्मेदारी इस मंत्रलय पर डालना ग़लती है, क्योंकि इम मंत्रलय ने श्रत्र प्रोजेक्टम के साथ माय केनाल्त्व बनाने का प्रोग्राम भी लिया है ।

इस रिपोटं को पढ़ने से जाहिर है कि यह मंत्रालय न निक़ं प्रोजेक्टम के c. ान की तनकीह घोर उन को पास करने का काम करना है, बत्कि वह हर वक्त प्राजेनटस की बनकीह घोर हर मुनाकिब मोके पर उन की लागत में fिफ़ायत करने का भी मशविरा देता रहता है । अस ने बड़ी बड़ी मड़ीनों को घई उल न रहने दे कर बलिहाज जहरत एक जगह मे दूसरी पगह मेज्रने का जो इन्त$30(A i)$ LSD-6.

जाम किया है, उस से काम में बहुत सहूलियत होती है घ्रोर सतथ ही फ़ारेन एक्सचेंज की बहुत बचत होती है ।

इस में कोई शाक नहीं कि हमारे देका में काफ़ी काबल सिविल इंजीनि,यज़ हैं पोर उन का काम भी काबिले-सताइश रहा है। उस ने बड़े बड़े प्रोजेक्टस के ल्लान तंयार किये भ्रोर बनाये, लेकिन इलंक्ट्रिसिटी के बड़े बत़े प्लान्टस कें, दूरेक्गान पोर बड़ी बड़ी स्कीमें बनाने के मामले में गीर-मुमालिक के हंजीनियरों केमोहताज गहे । इस कमी को दूर करने के लिये प्रारगनाइजेशन की मंजूरी घौर उन लोगों को बाह्र भेज कग उन को टेनेनग देने का जो फ़ैमला किया है, वहा काबिलेन-मुबारकबाद है। मुल्क की बतृती दूई जहरिथात को मद्देनज़र गखते हुए हृमेशा बाहर कें इंजीनियंखं के मोग़ताज रहना ग़सत है। इम तरीके से काफी फारेन एक्तचेंज की बचत होगी ।

इम प्रह्म श्रोर भारी काम को वेल फार जहां एक सरफ बहुन वुनी होंती है, बहा दूपरी उरक मेरे इलांके पोर ख्वाूयन मेंी कांम्टीटयुएन्सी की तरफ जो इनडिफ़रेंस बर्ती जा रही है, उसकी बहुत्त बड़ी रिकायत है। प्रान्ध गवनंमेंट ने एक छोटी सी स्कीम भेजी है, जिसका नाम पार्घमाए मीकियम साइत्र प्रोजेष्ट है। उस को मेंे हए दो माल का परसमा हां गया है, लोकम भभी तक उसकी मंजूरी नहीं đी गई है। पूंकि मेने इस मिसमिने में इनकिफ़रेंम का इल्बाम घगाया है, हमलिये हस बात का तफसील से ब्यान कर्ना लाखिमी हो जाता ह 1

तेलंगामा मुभामी तोर पर पु पस्त इसाका है । घुनांशे स्टेटम री-मांग्राइलेधन कमीघान ने इस इलाका को पां साल्र जक
[श्री ंगाराव]
एक भ्रलाहिदा स्टेट रहने घ्रौर इस श्ररसे में इसको काफी तरक्की देकर उसके बाद मान्ध प्रदेशा बनाने की राय दी थी, लेकिन हुकूमत घ्रोर इस प्रानरेबल हाउस ने इस इलाके की तरक्की में मदद देने का वादा करके उसी वक्त स्रान्ध प्रदेश बनाने का तफ़सिया किया घ्रीर उस इलाके के लोगों को यह यकीन दिलाया कि एक रीजनल कमेटी बनाई जायगी घ्रोर उम कमेटी को तेलंगाना की तरक्की के मुताल्लिक सोचने श्रोर काम करने के प्रणितयारान देने का फ़ैसला किए । लेकिन इस वादे की पाबन्दी कितनी की जा रही है श्रांर इस कमेटी को कितनी इज्जत दी जा रही है, यह देगने से श्रफ़गोभ होता है।

इस रिजनल कमेटी ने इम इलाका की त्ररक्की के लिये गोदावरी प्राजेक्ट जल्द-श्रज़बल्द ब नाने के बारे में रेजोल्यू शन पास किवा। इस पर घ्रान्ध गवर्नमेंट ने काफी हिमदर्दी मे ग्रौर किया, लेकिन उसने इस प्राजेक्ट के लिये रुपया न होने ग्रोर सेंद्रल गवर्नमेंट मे ज्यादा रकम का मुतालबा करना नामुनासिब समक्ष कर एक मीडियम-साइज़ प्राजेक्ट का प्लन बना कर भेजा। लेकिन इस मंत्रालण की इनडिफ़रेंस प्रौर इन हुक्मत की वादा भूलने की बात को देखिए कि वहु इस प्लान की जांच करने घोर उसे पास करने में लेतो-लाल करता रहा प्रोर बाद में वह जवाष दिया कि यह सेकंड पलन में कारीक नहीं है, इसलिये इडकी णांच नहीं की गई घोर मंजूरी नहीं दी गई। मैं मपने घान्ध भाइयों का मशकर हूं कि बन्होंने भी इसकी पहमियत पर जोर दिया घौर हाउस में बोलने, मिनिस्टर पौर पलानिग कमीशान के पास भाने में साथ दिया। लेकिन कुछ हासिल न हो सका । पाखिर मजबू रन हमारे महबूब लीडर के पास नुमायंदगी की गई, तो उन्हांने हमदर्दीं से बात सनी घोर इसकी पह्रमियत को समम कर इसके मुतास्लिक

ससफ़िया करने की प्लार्नंग कमीशान को सिफ़ारिश फ़रमाई । इस सब का नतीजा क्या हुभ्रा ? सिफ़ं प्लान की जाँ की गई प्रोर उसको टेक्निकली मंजूर किया गया ।

श्रफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि प्लार्निग कमीशान न मालूम क्यों हम से नाराज़ है। उसने खवाह-म-त्रवाह इसमें ऐसी पेचीदगी पंदा की षिं इसको कहीं श्रागे बढ़ने नहीं दिया। चुनांचे उन्होंने बम्बई, मेसूर, मध्य प्रदेश भौर डड़ीसा के ऐतराजात का सवाल उठाया । मैं प्लानिंग कमीशन श्रोर मंबालय से पूछना चाहत्ता हूं कि मघ्य प्रदेश श्रोर उड़ीसा की कोन सी नदी इस पोचमपाड के साइट श्रप्पर बेसिन में है, जो उनको एतराज़ हो ।

प्रब बम्बई श्रोर मैसूर का सवाल रह जाता है। ग्रापसे मखफ़ी नहीं है कि ? ह४ ? के प्लर्नंग कमीरान के एवार्ड के लिहाज़ से इत प्रोजेक्ट को पानी मिल सकता है। भ्रगर यह भी एतराज़ हो कि म्टेटस रीघ्रांगनाइज़ेशन की बिना पर हैदराबाद के पांच भ्रज़ला बम्बई घ्रोर तीन झ्रज़ला मैसूर रियासत में गये हैं ग्रोर री-एलोकेशन की जरूरत है, तो ग्राप ज़रा इधर भी छयान दीजिये कि जी० एन०सी० प्राजेक्ट की मंजूरी पहले प्लान में हो चुकी है श्रोर श्राज हमक। जी० एस० सी० के लिये इससे ज्यादा पानी की जारूरत नहीं है ।

दूसरी बात में यहा झ्भजं करना चहता हूं कि पोचमपाड साइट पर टोटल डिपंडेबल यील्ड $x ६ \circ$ टी० एस० सी० है। इस में से बम्बई धोर मैसूर के जो प्रोजेक्ट शुरू किये गये हैं घ्रौर म्रायन्दा बनाने का हमकान उन्होंने जाहिर किया है, उस के लिहाज़ से उनको २६० टी० एम० मी० को जरूरत है । फिर भी ३०० टी० एम० सी० बच रहता है। ऐसी सूरत में सिर्फ ६ ६ टी० एम० सी० के प्राजेक्ट की इजाजत देने में क्या घम्य माना है ?

भाप यह करमाते हैं कि मुतसला म्टेटस में खुइफहमी हो, दोस्तो के लिये पहले ศानी का तस्किया होना भष्छा है । हम भो किसी से लड़ना नहीं चाहते ।किसी का हक लेना नहों घाहत । हम सिर्फ भयना हक चाहते हैं। लेकिन इस दो साल में जिस तरह काम हुप्रा है वह देख कर मायूसी होती है । इस प्लान को भेजे हुए दो साल का श्रसई हुग्रा एक साल तक इसको टेकनिकल जांच में रख्वा। मुसलसल तवज्जह दिलाने पर जांच हुई ग्रोर जब यह टं क्नीकली कामयाब साबित हुई तो श्रब पानी के तस्फिये का सवाल घ्राया । श्रापके सी० डब्ल्यू० पी० सी० ने फरवरी, श६६० में रिग्रार्गनाइजेशान के लिहाज से किस स्टेट को क्या पानी मिलना है इसका हिसाब कर दिया भौर स्टेटस को इत्तला किया, जिस को श्रब १४ माह का श्रर्मा हुग्रा । इसके बाद पूवं में श्रापने जुमला स्टेटम को इत्तला दी कि दूसरे घ्रोर तीगरे प्लान की प्रोजेकटम को इस श्रलाटमेंट के लिाहज से जांचा जायेगा । इसको लिखे हुए भी दस माह् का श्रर्सा हुश्रा । इसके बाद म्टेटस मिनिस्टरं की फांफरेंम बुलाये हुए भी छ: माह् का घ्रर्सा हुप्रा। इस प्रसं के बाद भी तस्फिया नही हुग्रा तो कब सस्फिया होगा। प्रोर तीसरे प्लान में कम्म शरीक हो सकता है, ममझ मे बाहर है ।

खुसूसन स्टेटस मिनिस्टमं की कांफरेंस में बम्बई गवनंमेंट की बात मुन कर नाज्जुब होता है कि कृष्णा नदी से उनको ज्यादा पानी की जहरत है । भ्रान्ध को कम पड़ता है तो गोदावरी का पानी कृष्णा के छेल्टा में दे दिया जाय। जब गोदावरी में तेलंगाना के लिये ६६ टी० एमं० मी० पानी नहीं मिल सकता है तो कृष्णा हेल्टा को पानी कहां से बषेग। ? गरज यह सब सेख्वने के बाद मालूम होता है कि सिवा हमारी स्कीम को डाले रखने के घंग़ कोड़ मतलब नहीं है ।

में घानरेबल मिनिस्टर से घह् इल्तना फरता हूं कि हमंको किसी स्टेट से ले दना नहीं है । बाद में भी जो नस्फिया होगा,

ठीक है, लेकिन इसके साय साय थह् भी यकीन दिलाना चाहृत्ता हूं कि कई साल हमको टी० एम० सी० ६६ से ज्यादा पानी मिल सकता है। इसलिये पाप मेहृर्बानी करमा कर इसको फ़्णा वाटर के साथ नf मिलायें मोर फौरी इस स्कीम की मंजूरी दें भौर पोर तीसरे प्लान में शरीक करें। मुर्नकित है कि भ्राप यह सब सून कर फरमायेंगे कि रुपयों कीं गुंजाइश नहीं है। इस किस्म का ऐत्तराज करना रीजनल डिस्पेरिटी को दूर करने के उसूल को भ्रपनाये हुए तेलंगाना को जल्द भ्रज तत्द प्रान्ध के माथ लाने के वादे के खिलाफ है जो हकमतक के लिये शायाने धान नहीं है। इस सिर्लसिले में में वह बतलाना चाहता हूं कि तेलंगाना की की एकड़ प्रामदनी $\varepsilon \chi$ रु० पर कपिटा इनकम ? 00 रु० से ज्यादा नढ़ीं है, जब हिन्दुम्तान की पोमत भ्रामदनी २७० रु० है पोर यह पांब माल में ३०० रु० के ऊपर होगी तो भ्षाप मुलाहजा फगमाइये कि की कस प्रामदनी में कितना फकं होगा। पौर यह भी बयान करता बेमहल न होगा कि तंलंगाना का बजट खसर। न होंने के. बावजूद गुजिस्ता पांच साल में तंलंगाना को छेवेलप कराने की उम्मीद दिला कर जमीन पर जायद महृूल भायद फ्रोर बमूल किये गये हैं, मोर यह् जायद वसूलगुदा रकम $\ell$ कराए़ ऊ० तंलंगाना पर खचं नहीं हुए। । इसिए भाप का करं है कि प्रोजेष्ट को मंजूर करें पोर तीसरे प्लान में धरीक घरके कुछ गकम मुद्देया करंते मु स्टेट गवनेमेंट को पहा मध्वरा दें कि वहा इस प्राजेषट को नीमरे ल्लान में मुक्कम्मिल करे ।

[^3]
## [श्री रंगारव]

सुशी हुई कि रामगुंडम थमंत पावर के एकपटेंशन की स्कीम मंजूर की गई है । लेकिन इम सिलसिले में में निफं यह ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे पान जेनरेटर्स के लिहाज से ब्वायलसं नहीं हैं । इस सरफ स्टेट गवर्नेंट ने दो माल कष्ल तवजज्जह् दिलाई भौर चन्द लाख रुपये फारेन एक्स्वें जे के बारे में पूछा। ग्रापने कोशिसा करें इम को नहीं दिलाया । घव श्राप तवजजह फरमा कर तीसरे प्लान के पहले साल इंको मुहैया फरमाइये वर्ना तीसरे ल्लान के खत्भ होने पर श्रगर किलायेंगे तो अंदा ांच माल तक हरल एंत्रिफिकिकन के निए एलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी ।
Shri Basappa (Tiptur): The interState river water disputes are assuming very large proportions and hence at the outset I would request the hon. Minister to give his best and earnest attention for solving this problem. I have been listening to the debate on the Demands of this Ministry and I have noticed that Member after Member, particularly from Andhra, has referred to these inter-State river water disputes. It may be the Godavari or the Krishna river. Shri Ranga, when he raised this question, was speaking of the riparian rights of the States at the lower level, but others may speak of the riparian rights of the States in the upper region. The hon. Member, Shri Rami Reddy, also raised this question and today Dr. Atchamamba also raised this question. Therefore it looks as if certain projects are obstructed and so on. It must therefore be made clear to all that the projects are not going to be stopped. At the same time I must emphasise, with all the little emphasis at my command, that justice should be done to all the regions in the river basin.

Before I say a few words on this I must congratulate the Ministry for the steps they are taking in this direction. I would not hesitate to say that
this Ministry has done a lot for the development of this country. If at all there is any one Ministry which has left a great impression on this country, it is the Irrigation and Power Ministry. Previous speakers have paid glowing tributes to it already. Even Dr. Atchamamba said that this Ministry is the life-line, Shri Karni Singhji said that it is the back-bone of development, and even Shri Ranga had a good word to say, namely, that it is one of the brighter sides of this Government. Of course, he wanted the Ministry to come with greater imagination and to have a master plan. I would agree with him in that respect.

After Independence we have so many power projects. It is a good augury for the development of our country. But one thing that pains me is the question of development of irrigation and power in the new State of Karnataka. Of course, the old Mysore State was really a little advanced. Mysore was known for its pioneering work in the field of irrigation as well as power. Probably the first power project was in 1902, the Sivasamudram project.

Shri Siddiah (Mysore-ReservedSch. Castes): Why 'probably'? It is a fact.

Shri Basappa: Even though Mysore was the pioneer in this field, is it not a sorry state of affirs to see that Mysore has remained backward both in power and irrigation today? And what is the reason for all this? There are projects to be taken up in the Third Plan, the Malaprabha project, the Kampadaguda project, the Upper Krishna project, the Haranji project. I hope the hon. Minister will give his earnest attention to these projects. It is unfortunate that sunction was delayed for the Malaprabha project. Even with regard to the power project, Sharawati is very well known, and our Minister himself said just now that it has potentiality of nearly a million kilo watts. And I hope to see the day when that is achieved.

There is a lot of power shortage both in Mysore and other States and therefore this project should be given the highest priority and taken up. Of course, the first stage, when completed, will give about $1,78,000$ kilo watts or so. But the other stages should also be thought of even at this stage. Besides, there is the aluminium factory to come up and also the fertilizer factory which might require about $2,10,000$ and odd kilo watts.

My friend, Shri Achar was telling me about the Kalinadi and Banapal projects, that they will yield a lot of power and, therefore, these things should be attended to.

I was telling that it is very unfortunate that these river water disputes are taking this shape in this country. It is not good. How these disputes arose; why these disputes arose? These must be coolly and calmly thought over and decided.

Who is obstructing these projects? It is not the intention of anybody to obstruct any project. We want the River Development Boards. When a dispute has arisen it is our duty to solve it. The States of Orissa, your own State, the State of Maharashtra, and the States of Mysore and Andhra are the States which are in the disputes. Without obstructing the projects the question must be solved. How these river water disputes are creating great havoc can be realised from the statements issued now and then by both the Andhra P.W.D. Minister and the Mysore P.W.D. Minis_ ter and by Shri Chavan and others. Therefore, it is but natural that we should give more attention to this.

The most important point is that they say that there is an agreement of 1951. I want to know whether this agreement of 1951 is legally justifled or even morally justified. After all, when we want to share the river waters there must be some principle on which the whole thing should be decided. There are various States in
the river basin. The area to be irrigated, the needs of that area, the population that lives there and the scarcity conditions of India are the principles to be applied and adhered to. Were these principles adhered to at the time of the so-called 1951 agreement? I say with all the emphasis at my command that the 1951 conference was a conference to settle only a few projects and was not meant to allocate the waters of the rivers to the States. So, all these things were not taken into consideration at that time. The time has now arisen to go into these matters on moral and legal grounds and have them set right.

Who has ratifled this agreement? The Mysore Government which took part in it-I am sorry Shri K. C. Reddy is not here today-has not accepted this. He had not ratifled it. He was not a party to that. They called him for a conference, because Mysore was interested, to come and discuss it; but his consent was not necessary whereas the consent of the other States was necessary. What was the real purpose of that conference? It was not to allocate waters of the rivers. It was for a different purpose. On the second day they sat and wanted to settle these things.

I want to refer to one of the speeches made by Shri N. V. Gadgil. He drew attention to the extremely backward condition of certain districts of Bombay State, Poona, Sholapur, Bijapur etc. He said, the development of these regions depended on the availability of power and irrigation and should have high priority. Then, a second time when he took part he said that the proportions for the Krishna waters worked out on the previous day were not equitable as they would prejudice the development of the economically backward areas he mentioned and these areas were entitled to a larger share. Shri K. C. Reddy also took part in it and he did not accept this at all. Shri Chavan whose State was also supposed

## [Shri Basappa]

So, both on moral and on legal grounds this agreement cannot hold good. Therefore, justice should be done.

Here, the whole unfortunate thing is that the complainant is made the defendant and the defendant is placed in the position of the complainant. Nobody is against the development of Nagarjunasagar or any other project. We want a rightful share from the Krishna waters. It is a national project. It is the great pride of all the people of India. Let it go on. At the same time, let justice be done. If one area develops other areas also develop. Should we not, at the same time, think of a socialist pattern of society in this country and should we not plan for that? If there is a scarcity area and water resources are available should that not be developed as against one area alone? This is what I want to say. From this point of view I feel that justice should be done.

My friends referred to political influence and pulls. I would also refer to that. After all some people may have influence and pull. But full justice alone can bring peace and happiness to the country.

Mr. Chairman: Shri Bishwanath Roy. After him I will call Shrl Sinhasan Singh.

Shri M. B. Thakore: Sir, nobody has spoken from our State.

Mr. Chairman: I am sorry; I have to call the hon. Minister at $\mathbf{2 . 5 5}$.

धी निंबनाष राय (सलेमपुर) : माननीय सभापति जी, श्रापको धन्यवाद है हस बात के लिए कि वर्षों बाद पहली बार मुझे इस ठिमांड पर बोलने का घ्यवसर मिला है।

भारत भाज भी कुणिप्रषान देश है । यहां की कुल जनता में से $७ x$ प्रतिशत से भी

भविक लोग भाज भी खेती पर निर्भर करते हैं। हमारी जन संख्या तो बढ़ कर पोने ४४ करोड़ तक पहुंच गयी है। प्रन्न की समस्या श्रब भी जटिल हैं यच्यपि देखने के लिए साल हेक साल से सुचार मालूम हो रहा है। इस राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए जहां घ्रन्य बहु丁 सी बानें हैं उनमें एक विशेष बात यह है कि देश में सिसाई की सुविषएं ते जी से बढ़ायी जऽएं। वह भी इस तरह से नहों जिस तरह से घ्रोर प्ल।न का काम चलता है। यह जो हमारी राष्ट्रीय समस्या है उसको हल करने वाली जो सत्रमे प्रमुं सुविथा है उस पर हमारी योजना कमीशन क। उतना ध्यान नहों जाता है जितना ठयत्रसाय घोर उदोग धन्बों को बढ़ाने पर जत्। है । देश का प्रोयोगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग धन्तों को तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन इस समय जो हमको करोड़ों रुपए का प्रत्र हर माल बाहर से मंगाना पड़त। है उसको रोकने के लिए घ्रोर श्रन्न के मामने में घ्रातमनिर्मंर होन के लिए यह् श्रावशयक है कि हमारे देश में जो नदियों के रूप में इतने प्राकृतिक साधन हें उनके पानी का पूरा पूरा उपयोग किया जाए ।

कुख्ख वषं पहने इम बात पर सरकार का घ्यान गया था कि इस देश के घ्रन्दर जो इतनी नदियां हैं उनसे लाभ उठाने के लिए हमको योजनाएं बनानी चाहिएं। प्रोर उन योजनाश्रों के श्रनुमार हमको श्रागे बठुना चाहिए। लेकिन जहां तक उत्तर भारत की बात है, विशेबत: जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है वहां प्रभी तक यह नहीं मालूम होता है कि नदियों के पानी के उपयोग के बारे में कोई योजना बनो भी है या नहीं । हमारे प्रदेश में, भोर केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं, बिहार घोर बंगाल में बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनके नाम सारे देश में प्रसिद्ध हैं लेकिन इन का नियंत्रण न होने से बादे के कारण इस प्रदेश्र को बड़ी हानि हांती है । इन नदियों में एक नदी घाघरा है, जो कि एक बड़ी नदी है लेकिन इसके जल का उपयोग करने का म्यी तक कोई विचार नहीं

किय' गया है। यह् नदी इ़ननी बड़ी है कि योदावरी या कुष्णा भादि से इसके भ्वन्दर कहीं भ्रषिक जल है । यह उत्तर प्रदेश्रे हे जिलों में से पोर बिहार के एक जिले में से हो कर बहती है। इसके कारण एक तरफ बाक भाती है पोर दूसरी तरफ कृषि की पेदावार की हानि होती है हमें तो यह जान पड़ता है कि जो नदियों के बारे में योजना की बात थी वह जहां की तहां रह गयी प्रोर उसके सम्बन्ष में कुष्व नहीं किया गया ।

भगर सारे देश की नदियों से विद्यूत शक्ति प्राप्त की जाए तो यह भ्रन्दाजा है कि $\gamma \times \circ$ लाख किलोवाट बिजली पंदा हो सकती हैं, सेकिन सारे देश की बात को छोड़िए। भ्रगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं तो देबेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है प्रोर दूनरी योजना के श्रन्त में भी जो भ्रन्दाजा है उसके श्रनुसार देश में उत्तर प्रदेश तीसरे चौथे नम्बर पर रहेगा। दूसरी योजना के भन्त तक पशिचमी बंगाल में ४२३-०, बिहार में $4 ४ ?-\chi$, महाराप्द्र, में जद5-४ मिगावाट बिजली वेदा करने की शबक्ति होगी जब कि उत्तर प्रदेश के भ्दन्दर ४२३-० ही पंदा होगी।

इसी तरह से हमारे प्रदेश में विद्युत जक्ति के माध साय सिचाई की सुविषापों की भी कमी है । सिंचाई की जो सुविधाएं भोर साषन हमारे पास हैं उनका पूरा उपयोग भी नहीं हो रहा है।

गंडक योजना के बारे में मैं भापको घतलाना चाहता हुं कि यह भारत की प्रन्य बड़ी बड़ी योजनामों में मब से कम लं बाली है । इस गंठक योजना से ३४ से ₹ँ लास एक्ड भूमि की सिचाई हों मकती है। उससे काफी माता में बिजली उत्पम्न होगी पोर विहार घोर उत्तर प्रदेशा को काफी लाभ होगा। लेकिन पहबंद का विषय है कि उस

बोजना की तरफ पभी तक, उपेका तो नहीं फह सकता लेकिन उस के बारे में सकियता नहीं रही है । भवश्य ही नेपाल सरकार से समकौता होने में देर होने के कारण इतनी देरी हुई हैं लेकिन प्रभी भी में देखता हूं कि समझोता होने के बाद भी उबर काम धीरे षीरे चल रहा हैं भोर भब तक जो कंसट्रक्कान की बात है वह बुल नहीं ठु पा है न जाने काम कब होगा इस साल होगा या घगले साल। बहरहाल जब भी हो उसके होने से केवल सिसाई की ही ठ्यवस्था नहीं होगी प्रपितु वियुत का उत्पादन भी होगा गांवों को हम विजली मुलभ कर सकेंगे । गांवों के प्रलावा जो बीनी के हमारे बड़े बत़े उद्योग धंबे हैं वे प्रात्मनिभंर हो जायेंगे घोर प्रात्मनिभरंर होने के प्रलावा वह विदेशों में प्रपनी चीनी का निर्यांत करने के योग्य बन सकते हैं। जिन जिलों के प्रासवास से इस योजना वारा नहर या बिजली की लाइन जायेनी, वह इलाका ऐसा है जिसमें कुल भारत की लगभग भ्राषी नीनी मिलें हैं पोर जहां कि चीनी का उत्पादन $x 0$ प्रतिशत: से भी कुछ प्रधिक होता हैं। हमारी ममस्या यह़ है कि भारत में निनित कीनी चूंकि महंंी पड़ती हैं इर्मनिए भपनी चीनी हम विदेशों में भेज नहीं सकते। हर्मनिए हमारे दो करोड़ किसानों की जो गर्भे की खती करते है ममस्या पाजकन बहुत कहिन पोर जटिन हो गई है क्योंाष उनकी यह समस्या है कि पपनी बीनी का केंे ख खाया जाय। यह् योजना पूरी होने से उनकी ममस्या मुनस मकती है पोर वह उद्योग प्रार्मनिभंग हो मकता है। बिजली तथा fमिबाई के माधन गाबों में र्भाषक प्रात्त करखे हमारी गष्ट्रीय प्राय को बका सकते हैं। उसके छारा जो उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेबा की घनी पाबादी नषा गरीबी की जहिल समस्या मोतु? हैं उसको हम हल कर मकते है। प्रनः इस गडक योजना के सम्बन्ध में में सरकान में विशंव इप से प्रापह करना काहना हुं कि उसके प्रनि बहु उननी ही माक्रप हो पोर उननी ही जागलक हो जिननी कि वहा ग जस्पान केनाल के मम्बम्ष में हैं।

## [ श्री विशवनाय राय ]

राजस्थान केनाल के बारे में में यह कहना चाहता हूं कि जहां पहले ६६ करोड़ रुपयें से ३६ लाख एकड़ भूमि की fिंचाई की योजना थी वहां उसके लिए भ्रब २०० करोड़ रुपये की मांग हो रही है। २०० करोड़ रुपया हो तो राजस्थान की वह कैनल योजना पूरी तरह सफल होगी। उसके मुकाबले में हमारे यहां गंडक योजना द्वारा प२ करोड़ रुपये से ३丂 लाख एकड़ भूमि की सिचाई होगी। श्राप भ्रब स्वयं भ्रंदाजा कर सकते हैं कि राजस्थान कैनाल की तुलना में इस गंडक योजना को क्या महत्व दिया जा रहा है।

हमारी नदियों के जल का जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, श्रापकी ही fिपोटं के प्रनुसार केवल २६ प्रतिणतः उपयोग हम इस द्वितीय पंचर्वीय योजना के क्षन्त तक कर पायेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के श्रंत में ३२-६ प्रतिशत पानी का उपयोग हो सकंगा इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि नदियों के सम्बन्ध में वह विरोप ध्यान दे जो ई\{वरीय या प्राकृतिक साधन भारत को मिले हुए हैं उनका पूरा पूरा उपयोग करे । ऐसा करने से भम्न की हमारी राष्ट्रीय समस्या हल हो साषती है। भारत में जजस लोकतंरी समाजवादी उiंचे को स्थाfपत फरने के लिए हम प्रयत्नखील है उसमें बिजली प्रोर सिचाई योजना हमारी बड़ी सहायता करेंगी। हम श्रपनी र्नदयों का सदुपयोग करके गरीबों के जीवनस्तर को ऊंषा कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में जो योजनाएं चल रही हैं जाहाहर है कि हम उनसे सिचाई के सम्बन्ध में भागे बढ़े हैं। लेखन एक बात भवश्य है। कई जगह ऐसा देखा गया कि योजनाए भ्रापकी चलीं, छोटे मोटे ट्युबबेत्स लगाते गये मोर नहरें भी बनाते गये लेक्न ट्युबवेत्स की नालालयां जो सेतों में पानी पहुंघाने का जाषन है, भषुरी रह गयीं । यह प्लानिग में एक चूटि है। कि नालियां मोर जनल्स भहीं बन पाती हैं घोर हसलिए उमका पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता है। इस तरीके से जो भापके घांकड़े होते हैं बो

श्रापका एस्टिमेट होता है वह पूरा नहीं हो पाता है। ट्युबवेत्स बनते जरूर हैं लेकिन उनसे ऐवन्वुएल इर्रीगेशान नहीं हो पाता है। उसकी प्लार्नग में उफेक्ट होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कोई प्राजेक्ट हो, ट्युबवेल हो जब उसका काम शुरू हो तो उस के स्षाथ ही साथ चेनेत्स श्रोर fिंस्ट्वब्यूटरीज वगंरह की भी कार्यवाहीं होनी चाहिए। इसलिए जो श्राप सिचाई की तृतीय योजना शूरू कर रहे हैं उसमें इन बातों का पूरा पूरा ध्यान रक्खें। ऐसा करने से श्राप श्रपनी सिचाई की योजना से उतना ल।भ उठा सकोंगे जितना श्राप किताबों में तंयार कग्ते है श्रन्यया श्रापकी योजनाएं ज्यों की ल्यों ही रहेंगी श्रीर ? 00 प्रतिशत लाभ होने के स्थान पर केषवल $\gamma_{\circ}$ या $y_{\circ} \circ$ प्रतिशत लाभ ही हो पायेगा। हमारी विछ़ली fिचाई योजनांश्रों में हमें पूरी कामयाबी नही मिली उससे हमें भबक लेना चार्टिए ग्रोग इस बार किसी तरह की लापर्वाही नही बर्तनी चाहिए।

भ्न में में fि्हैन्ड डैम की तरफ सरकार का ध्यान प्रावीधित करना चाहूंगा। यह योजना भ्राज से $\{0-१ ?$ वर्ष पहले साह थी श्रोर भ्राज भी वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। यह निह्हैन्ड 3 म की योजना थोड़ा ही भ्रागे बढ़ी है । श्रब गुना है कि उसमें कुछ देर हो रही है करीबसाल भर की देर हो रही है। में जानना चाहूंगा ज़ इस योजना में इतनी देरी क्यों की जा रही है ? में चाहता हूं कि इस योजना को पूरा करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के हलाकों की गरीबी दूर करने का भवशय प्रयत्न करे ।

धी सिहासन नसहृ (गोरख पुर) : सभाप्पति महोदय,मेरे पूवं ज्त्तर प्रदेश के भाई बोले हैं घोर में भी इस ध्रवसर पर कुछ उत्तर प्रदेशा तथा गोरखपुर के सग्बन्ध में जापके सामने निवेदन करना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश्रा जनसंस्या की दृष्टि से मारत में प्रथम है जब कि उसका भूभाग भारत के कुल भूभाग का १०वां हिस्सा है। जनसंस्या की

दृष्टि से कुल भारतदर्षं की प्राबादी का छटवां हिस्सा है। इस सदन में इसक। कई बार जिक भाया है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वाचन घनी पाबादी प्रोर कमी का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की श्रोसत प्राबादी $\xi y \circ$ व्यक्ति प्रति वर्गंमील है जब कि पूर्वी क्षेत्रों की प्राबादी हजार व्यक्ति प्रति वर्गमील से ऊपर है। गोरखपुर प्रोर पूर्वाचल में घ्रोसत श्राबादी 900 व्यक्ति प्रतिवर्ग मील है। कुल उत्तर प्रदेश की भ्राबादी की एक तिहाई भ्राबादी उषर है। इन इलाकों में हरसाल राप्ती प्रोर घाघरा में बाढें माया करती हैं जिनके कारण बहुत तबाही होती है। दूसरे इलाकों में तो बाढ़ कभी कभी ही श्राती है लेकिन बहां पर तो हर साल बाढ़े प्राती ग्रती हैं। उसके लिए कंट्रोल बोर्ड बना हुश्रा है । उसके लिए श्रगली पंचवर्षीय योजना में ?७ करोड़ हपये का श्रायोजन है। यह १ง करोड़ रुपया बिजली प्रोर सिचाई दोनों के वास्ते है। श्रब कितना भाग एक में जायेगा प्रोर कितना भाग दूसरें में जायेग। यह् तो बाद को मालूम होगा लेषिन इस सम्बन्ध में में दो एक बातें भ्रापके ध्यान में दिलाना चाहता हूं।

हमारे देश में भ्रभी भी खाद्य की समस्या जटिल बनी हुई है। उत्तर प्रदेशा के सगबन्ध में भ्रभी कल एक, भ्रखबार में यहु खबर fनकली थी कि वह्रां पर खाद्याम्न की दिदावार पहृले से फम हुई है । लधय में यह कमी काष्तकारों की बामी के कारण नहीं ग्री है बर्हष हुरका का रण यद्टह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो द्मारे वहां पानी की दर लगाती है वह प्राधक है घोर उत्तर प्रदेका के परिचमी घ्रोग पूर्वी हन दो हिस्सों में पानी की दर फलग फलग है। भब उत्तर प्रदेश का पूर्वाचल जो कि सब से कमी का क्षेत्र है पोर गरीवी का क्षेत्र है वहां fसचाई की दर ऊंची है भीर पािषमी हिस्सा जो किं घनी क्षेत्र है वहां पानी की दर घपेक्षाप्त नीची है। पहिषमी मीर पूर्वी उत्तर प्रदेषा में ही सरकार की तरफ से जो दर है बिजसी मीर नहती


कोई नेशनलाइजेशन नहीं हुमा । पापके प्रतिवे दन में लिखा हुमा है कि छृषि मोर छ्षोटे छोटे उद्योगों के लिये बिजली की दर बहुत कम है।
"...the rates for agricultural purposes and small scale industries are already much lower than the rates for domestic consumption in all the States, the question of rationalising such rates is being looked into by the Ministry."

भ्रभी तीन या चार रोज हुए इसी सबन में डिट्टी मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि रेशनलाइजेशन शायद चौथे प्लान में हो तो हो। प्रभी दक्षिण में प्रिड सिस्टम करके उसे शुरु कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन्ची महोदय जब बिजली का बिल लाये थे तो उन्होंने कहा था कि हम हर जगह म्रिड सिस्टम करके एक रेट पर बिजली देगे । भभी मध्य प्रदेश्र की कुछ्छ बिजली की चम्बल योजनायें निकली हैं। उनके लिये भ्रसबार में निकला है कि वहां पर विजली का रेट बया होगा। उनकी बिजली का रेट होने जा रहा है । ११. $x$ नये १ैस घोटे उद्योगों भोर कृषि के लिये $\varepsilon$ से $? ?$ नये वंसे बाटर पम्पस वगररेह के $f$ रें । लेकिन औमारे पृत्रो पूर्वी पांचल में बिलली का जो रेट है वह क्येती के लिये सात़े तीन प्राना है। वह कब कम होगा ? भाज जब हमारी पष्र की वैदाबार कम हो रही है तब हममे सादे तीन भाना यूनिट बिजली का चार्ज हो रहा है। भभी उत्तर प्रदेशा के पूर्वांचल में बाहिर से किजली बहुत कम जाती है। मेकिन पापने कुष पम्पल वगंरह लगा कर बिजली का रेट साके तीन भाना कर दिया है जर्वक छोटे छोटे कायंं के लिये धौर पम्पस के लिये २३ मये ఖंसे है, मोर उसके पद्रोस में ही मर्य पद्रदेषा में इसके लिये $\ell$ से $? ?$ नये क्से का रेट है। हमारे उसर प्रवेश में न जाने र्थानलालेखान कब होगा। वहां इस बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। पोर कीजों को छोक़ कर मैं मन्ती
[श्री सिसासनसंसह]
महोवय से साहूंगा कि वे इस बारे में घोषफा करें कि माप की जो योजनर है उत्तर प्रदेश के बारे में कब प्रारम्म होगी। बड़ी सुषी की बात है, घौर मैं घाप को इसके लिये मुबारकबाद देता हूं, जि जैसा श्रापके प्रतिबेदन मालूम होता है, सन् शह४७ में श्रापकी रिहन्द योजना प्रारम्भ हुई थी घौर जून के महीने में उससे कुछ बिजली बनाई जा रही है। वहां पर काम शुरू कर दिया गया है मौर भ्रयले दिसम्बर तक शायद वहां पर $Y 00$ हाइडल प्लान्ट लग जायेंगे घ्रौर बाई लाख किलोवाट बिजली देने लगेंगे । माननीय मन्त्री जी को शायद मालूम होगा कि जब यह योजना रिहन्द डैम की शुरु हुई थी, तो वह केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के उत्यान के लिये प्रारम्भ की गई थी, लेकिन बीच में भ्राप श्रा धमके श्रोर एक बहुत बड़े कारखाने में घल्युमीनियम बनाने के लिये उससे बिजली ली जा रही है। कहा गया था कि बिजली की कमी को पूरा करने के लिये मोगलसराय में एक थमंल पलान्ट बनेगा। लेकिन इस प्रतिवेदन में उसका कोई जिक्र नहीं है। श्रापने म्रभी कहा है कि बिजली श्राप श्रोरों को भी देंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश श्रोर दक्षिणी उत्तर प्रदेश को दगे, श्रोर वह जून तक मिलेगी । लेकिन उसका रेट क्या होगा, उसका भार लोगों पर कितना पड़ेगा, यह हमें मालूम नहीं । वह $७$ या 5 नये पैसे रहेगा या साढ़े तीन घ्राना, जो कि हम भ्राज दे रहे हैं, वही रहेगा। घोर वह् साढ़े तीन भाने रहेगा तो न वह हमें पानी दे सकेगा खेती के लिये घ्रोर न हम कोई रोजगार ही कर सकेंगे । इसलिये मैं घाहता हूं, कि, जसा भ्याप कह रहे हैं जून तक बिजली मिलने वाली है, उसके पहले रेट की घोषणा हो ताकि लोग बिजली ले सकें। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो हमारा पूर्वी घ्रंचल है वह बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहता है। उसमें भगर भाप बिजली दे सकें तो हम पर्पिग सेट वगेरह लगा कर बाढ़ भाने के पहले फसल पैदा कर सकते हैं । लेकिन वह

तभी हो सकता है जब बिजली सुलम मिले घौर सस्ती मिले साय ही हम को उसके बारे में मालूम हो जाय । भगर जून से बिजली मलने वाली है तो घ्रभी एलान हो जाय तो भच्छा होगा। यहां मैंने नहीं देखा कि बिजली के प्रसार के लिये कुछ हो रहा हो । भभी माप की रिपोटंटें एक जगह है कि लकड़ी के खम्भों पर बिजली फललने की घ्राप की योजना है, लेकिन जब हम भापके डिपार्टेंटंट से कहते हैं कि बिजली फैलाने के लिये लकड़ी के खम्ये लग सकते हैं तो वह कहता है कि नहीं, $9 \times 000$ लाइनें फैलाने के लिये हमें चाहिये कि हम लोहे के खम्भे बनायें । लकड़ी के खम्भों के के बारे में जो प्रतिवेदन में दिया हुप्रा है श्रगर सही मानों में उस पर श्रमल करना है तो भ्राप को ऐलान करना चाहिये कि हम लकड़ी के खम्भे दे रहे हैं। गोरखपुर, देवरिया प्रौर बस्ती जो जिले हैं वहां पर साखू की लकड़ी काफी मिलती है । साखू के बारे में कहावत है :

हजार बरस खड़ा हजार बरस पड़ा ।
इस कार्य के लिये में साखू की लकड़ी लगा सकते हैं। इस लिये मैमें चाहता हूं कि जो कुछ श्राप ने रिपोटं में लिखा है उसे सक्किय रूप में करें, वह कागज में ही न रहे क्योंकि हमें बिजली की जरूरत है, घोर श्रपने ट्यूबवैल वगररह लगाने के लिये हम भासानी से उसको पाना चाहते हैं। बिजली श्राप देवें श्रोर खम्भे हम देते हैं। लोहे के खम्भों की इतनी प्राहिविटिव कास्ट होती है कि कोई उसको लगा नहीं सकला ।

प्रब में कु छ गंडक प्रोजक्ट के बारे में भी कहना चाहता हूं । बड़ी प्रसम्नता की बात है कि भापने उसे लिया, लेकिन उस के भन्दर भाप केवल $\{5,000$ कीलोवाट बिजली पैदा करने जा रहे हैं । रिपोटं में लिखते हैं कि बिजली फैलाई जायेगी नेपाल में । बिजली नेपाल में फैलाई जाये, लेकिन यहां $\{5,000$ किलोवाट ही नहीं, हम उससे कई लाख कीलोवाट बिजली बना सकते हैं। इत १ बड़ी नदी है, भगर भाप इस को बांष रहे हैं तो क्यों नहीं

बिहार भोर उत्तर प्रदेश को बिजली देवे, जिसमें यह् लगाया जा रहा है। । १५,००० किलीवाट बिजली जो भाप बना रहे हैं वह म्राप नेपाल को वे देंगे । नेपाल को दीजिये, ठीक है, उसमें हमारा विरोष नहीं है, लेकिन बह बिजली हमें मी मिलनी चाहिये। रिहम्द हैम से बिजली लाने के बजाये भगर यहा से भाप दे सके तो भच्छा होगा।

दूसरी बात में कहना चाहता हूं रावती मोर घाषरा के बारे में । यह दो नदिया रिपोटं में कहां हैं ? फ्लउ कन्ट्रोल बाले भादमी भी यहां बैंे होंगे, उनसे पूधिये । फ्लउ के बारे में उत्तर प्रदेश में कई बार कहा गया कि फ्लह्स को रोका नहीं जा सकवा जब वक उद्गम पर रोका न हो। उद्गम वह स्थान है जहां से नदी निकलती है। हन नदियों का उद्गम नेपाल में है प्रोर हमारे यहां हर सालबाढ़ भाती है। जैसे गंडक के बार में भ्रायोजन करके भ्रापने हतना किया भगर उसी तरह से भ्राप यहां करें, तो में भनृरोष करके कहना चाहता हां कि जायष नेपाल गवर्मेंट को इस में कोई ऐतराज नहीं होगा कि भ्राप रात्ती प्रोर धाघरा पर बांष बांष । भ्रगर भ्राप घाधरा पर बांघबना दें तो उससे भ्राप कई गुना बिजली पैदा कर सकते हैं भोर उससे बाढ़ का मसला मी हल हो सकता है नदियों के किनारे बांष बनाने से कोई मसला हल नहीं हो सकता। हमारे मन्नी महोदय शायद हस के बारे में कुष बतलायैंमे भापने एक कमेटी बाढों के प्रायोजन के लिये सन् १ع३Б में बिटलाई थी । उसने सन् शe४v में घपनी रिपोटं दी कि नदियों के किनारे बांष बांषने से कोई मसला हल नहीं होता । जांच रिपोटं भाई कि बांष बनने से कोई मसला हल नहीं होता लेकिन उसके बाद बांष बनना शुरू हो गया।

एक बात पोर है कि गाबों को कंषा किया जा रहा हैं। 0000 गावों को ऊंषा करने की बात है। इसके सम्बन्ष में मेरा एक

सुमाब है। जितने गांवों को ऊंषा करने की बात कही जाती हैं, पगर उन को जाकर वेषा जाये तो भाप को पता बलेगा कि गाब उंते नहीं किये गयेह है, घर ऊंचे किये गये हैं । यह काम पायोजना से नहीं हुपा है। में घबं करना षाहता हूं कि भाज पाप हतने गाबों को ऊंचा करना षाहते हैं लेकिन कई गांबों में तो मिट्टी भी नहीं पड़ी। बिल पास हो गया मोर रुपया बला गया। यह हमारे गांतों की ह्वालत है। कई पर ऊंते हुए, लेकिन हुमा कुछ नहीं।

घ्रो पमूल लतीक (विजनोर) : पाबाती मी बढ़ गई है।
[آبامى بهى بزه كتى عـ -]

बी सिलासन नसह्त्र : भाप करें, लेकिन इसके लिये योजना बनाये पोर गांव को समूल ऊंचा करें, एक वंग से ऊंबा करें । भापने कुछ मकानों को ऊंचा किया, मगर नतोगा क्या हुमा है ? पानी धुस जाता है बीच से। भभी राप्ती की बाद में कई घर गिर गये । ऊंचे से पानी गिरा मौर षरों के नीचे होने के कारण ब नष्ट हो गये।

15 hrs.
|Mr. Deputy-Speaker in the Chair
भाप गांबों को ऊंबा करके बातों तरफ उसके तालाब बनायें तब माप का काम बल सकता है। में बाहता हुं कि प्राप जो काम करें उसे योजना से करें। हषर उषर कहा कहीं जमीन को ऊंषा कर देने से काम नहीं बलेया।

## 15 hrs.

Fिखाई घोर किष्ता मंत्री (हांकिज
 मंने परसों पीर भाज इस एवान में जो मुक्राहिसा मेटी मिनिस्ट्री के मुख़्लिक हापा उसको मुना । ओो उसका प्रपर मेरे विमाग पर
[ हाफिज मुह्म्मद इक्राहीम]
पर हुप्रा में पहले उसको गुजारिश कर देना चाहता हूं । मेरे दिमाग पर यह भसर तुम्रा कि मेम्बरान को, जिसको कि घ्रंग्रजी में एशीरिश एशान कहते हैं, पसन्दीदगी है उस कामका जो काम कि यह मिनिस्ट्री इस मुल्क के घन्वर कर रही है। मैं उसके लिए मशकूर भी हूं घौर मेरे भाई ने परसों शुक्किया भी भदा किया था मगर इसी के साथ-साथ में यह् मरं करंगा कि जो कुछ इस मिनिस्ट्री में हो रहा है, मैं यह नहीं चाहता हूं कि वह उसी हद तक रहे बल्कि मैं तो चाहता हूं कि वह उससे प्रौर श्रागे बढ़े ग्रौर श्रधिक तरक्की हो । में तो चाहूंगा कि उससे भी ज्यादा काम हो प्रोर उसके जर्गए से जितनी खिदमात हुस वक्त हा रही हैं उसी वक्त के श्रन्दर ग्रौर ज्यादा सिद्यान इम मुलक की इस मिनि ट्री के जरित् मे हो 1 जो गिद्वमात उसके सुपुर्द हैं वह् वाकई मानों में ऐसी हैं कि वह जिन्दगी की सबसे ज्यादा जहूरी चीजें हैं। इंसान का उनसे वास्ता हैं श्रौर भ्रगर वहु काम इस मुल्क के भन्दर या किसी जगह भी बिगड़ जय तो वहां की सोसाइटी का श्रपनी उसी हालत में रहना किसी तरीके से मुर्मकिन नहीं हो सकता है। इस श्रहमियत को इस मिनिस्ट्री को समझना है श्रोर इसको समझ कर इंसानियत की खिदमत करनी है। श्रपने मुल्क की खिदमत भ्रपना फर्ज समझ कर करते हैं, नोकर की हैसियत से नहीं करते हैं । इस मुल्क की खिदमत एक हिन्दुस्तानी की हैसियत से करते हैं ऐक नौकर की हैसियत से नहीं करते हैं। मैं खुरी के साथ भजं करूंगा कि मुक्ष को भ्रने तजुर्वे से यह साबित हुप्रा कि मेरे भाई जो कि इस मिनिस्द्री के भ्दर खिदमत कर रहे हैं उनमें इसी किस्म का भहसास मोजूद है मौर में उस घहसास में घोर तरक्की चाहता हूं मौर यह चाहूंगा कि भ्रब से ज्यादा जल्दी मौर घब से ज्यादा भच्छा काम हो ।

घब इसी के साथ यह भी है कि सब तरफ से जिस वक्त तकरीर होती हैं तो उनको सुम कर नतीषा जो दिमाग निकालता हैं वह यह

निकालता है कि शायद यहां कुछ हो ही नहीं रहा है । यहां के मुबाहिसे का जो नतीजा निकलेगा वह यही निकलेगा कि शायद यहां कुछ काम नहीं हो रहा है । में यह सोचता हूं कि हर इंसान धगर भोर कहीं का नहीं तो खुद घपने घर का तो तजूर्वा रखता ही है भोर वह धपने मन में सोचे कि वह भपने घर के लिये क्या करता है। मैं मोर भाप सोच इस बात को कि हम भपने घरों के वास्ते क्या करते हैं । कितनी माप से गफलतें होती हैं भ्रोर कितनी भाप में कमजोरियां होती हैं ? कितनी फरमाइश भापके दामादों, बीवियों प्रोर बेटे बेटियों की होती हैं भ्रोर उनमें से कितनी को भाप पूरा कर देते हैं भौर कितनी को पूरा नहीं कर सकते हैं ? में समझता हू कि उससे श्राप बरूबी श्रन्दाजा लगा सकते हैं कि जब एक घर के बारे में यह हालत है: तो यह तो पूरे हिन्दुस्तान के घर का इन्तजाम जिनके मुपुदं है उनके इन्तजाम में भगर कोई कमी रहती है तो वह कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिये । भ्रब जिनके कि सुपर्द पूरे हिन्दुस्तान का इन्तजाम है वह भी तो हमारे जेसे इंसान ही हैं कोई सुपर ह्यू मन घोड़े ही हैं कि पलक द्रपकाते सव काम हो जाय । उनमें भी हमेशा इंसानी कमजोरियां पाई जायेगी। मैं यहृ नहीं कहता कि मुक्ष को उससे बरी होना चाहिये या मेरे ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए। में तो प्रपने उपर नुक्ताषीनी मुन कर बृश होता हूं पोर मैं तो उसको दस नजर से सुनता हूं कि में उससे सवक हासिल करहं घ्रोर उसके जरिये से जो कुछ खिदमात में भपने मुल्क की कर सकता हूं वह भंजाम दूं। लंकिन में एक तबदीली चाहता हूं हस प्वाएंट पाफ क्या में जिस प्वाएट पाक व्यु से यहां पर बहस मुबाहिसा किया जाता है । हमें यह समक्ष कर बहस करनी चाहिये कि क्या मुमकिन है पोर क्या मुमकिन नहीं हैं पोर उसको घ्यान में रसते हुए बात कही जावें मोर नुक्ताचीनी की जाये।

भभी मेरे भाई र्री सिहासन उत्तर प्रदेका के मताल्लिक फरमा रहे थे । मिं उत्तर प्रदेष

का हूं भौर उस खिदमत का भी कस्रूरवार हूं जो कि मैंने सन् $q$ ह३७ से लेकर सन् $q$ हYए की फरवरी तक इस काम के मुताल्लिक की हो । उस सब का में जिम्मेदार हूं भौर जितना [ छल्जाम उसके मुताल्लिक किसी को दिया जा सकता हैं, मैं भ्राजेंवह कहना चाहता हूं कि ममं खुशी के साथ उन तमाम इल्जामों को घोढ़ने के वास्ते तैयार हूं। मुक्षे उस में कोई ऐतराज नहीं । में यह भी धर्ज करु कि मेरे भाई ने जो कुछ कहा उस प्वाएंट भाफ व्यू से घोर उस मुतमये नजर से मुझ को बिल्कुल त्तिफाक है। में घाहता हूं कि कल का होता हुशा भाज हो जाय । मेरे दिल में भी पह र्वाहिशा होती हैं कि में कल के बजाये उस काम को भ्राज कर सकृं। यह तो एक नेचुरल फितरती बात है । इसान की नेचर है कि वह भपने लिए जल्द बेहतरी चाहता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इंसान के काबू के बाहॅर की होती हैं। वह वैदा होती हैं घौर वह रास्ते में तमाम रकावटें पंदा करती हैं। किसी धीज में देर करती हैं तो किसी चीज को नामुमकिन बना देती हैं। हम कोे इस जिन्दगी के भ्दन्दर बराबर इसका सजुर्या होता है।

भ्रब रिहण्ड हैम के बारे में यह फरमाया कि उसकी बिजली क्यों बनी । गांव वालों को देने के लिये वह बनाई गई घौर वह बिजली मिल गई एक बड़ी फँक्टरी को.

एक मालनीय सवस्य : बिड़ला को दी गवी।

हाषिण भुहम्मर हाहीज : चलिये बिढ़ला ही मही । बैर कोई भी हो इस से कोई सरोकार नहीं प्राबिर मब हिन्दुग्तानी हैं भोर बराबर हैं भोर हमारी किसी से कोई दुधमनी नहीं है। मैं श्रपन दोस्त को यीनी षिलाना घाहता हूं मैं उम काम को देख कर भ्राया हों घ्रोर गं उनं को कहुंता चाहता हों कि उस रकोे में जिस रकवे में रिहेन्ड हैम की बिजली फाने

वाली थी जो श्रभी तक श्राई नहीं है, जब भी वह ध्रायेगी तो गांतों को बिजली देने का पूरा पूरा ब्य।ल रक्ला जायेगा। मेरे दोस्त को मालूम है कि वहां उतर प्रदेश में में ने पावर स्टेशंस बनवा कर भाया हूं। गुही $\because$ में पावर स्टेशान का एक्सटेंहान किया उस को हबल किया, मऊ में पावर स्टगन बनाया भोर गोरलपुर में पावर स्टेशन बनाया। उस एरिया में भगर मेरा हाफिज गलती नहीं करता तो मैं ने करीब $₹ 000$ ट्, बबंल्स वहां पर लगाये हुए हैं। यहु भी कसुर मुभ से हुपा था । 3000 ट्यूबवंल्स को चलाने के वास्ते बिजली वहां दी गई। वहाँ के गांबों में बिजली दी। में यह नहीं घहता कि हर एक गांव में बिजली पहुंच गई है लेकिन यहृ वाक्या है कि बिजली
 मोर उस के जरिय से ट्यू्बव्रेल्स भी चले । पब गिहेन्ड उंम बन जायेगा। इस रिह्त्र हैम की बिजनी के लिये यह् बहतन कि वहद सारी बिजली किसी बड़ी क:पनी क दी गई है मही नहीं है। ढ़ाई लाख किलंबाट बिजली का बहां पर जनगेगन होगा भ्रब उस में से $x_{0}$ या द०० द्रारार किलांयाट विजली किसी बड़ी कम्पनी को भी दी गई तो भी उस का बहुत सं दिस्मा क्रभी बाकी ग्ता है मोर वह उम एरिया। में तकमीम होगगा। वह् बाकी तमाम विजली प्राखिर उन्हीं गावों को तो जायेगी। प्रब में यहृ कह贝ं खिं: में उम विजनी को पांध प्रदेण में या प्रोर कहीं भेज दूं तो यहु तो होने वाला नहीं है। इर्मिये इम में घबढ़ाने की केश बात नहीं है। वह्ड बाकी तमाम बिजनी उन्हीं को मिलने वाली है उस में कोई बेसबरी हो, यह् ठीक नहीं है यहा गलत लवरों की बिना पर तबियतों में गलतकहिमां हों, तो उन गलतफहृमियों को जगह नहीं देनी षाहि’ । यह बात मुल्क के लिये बत़ी सतरनाक है। एब एक गाम० पल० ए० था एक एम० वी० की जबान से, या मेती जबान से-में भी एक एम० ीी० हूंनोग मापूसी की बाते मुन्गा, को देश में हीजनी-

[हाफिज मुह्म्मद हताहीम]
ने, या किसी भोर एम० पी० ने, इस के मुत्राल्लिक कोई बात कह दी। इस लिये उसको उठाना नहीं चाहिये, उस में जाना नहीं वाहिये। वह मुल्क के लिये लतरनाक है । रिहेन्ड ड्रेम से यू० पी० की जो खिदमत होनी है, वह जसर होगी। उस से जो मक्रसूद था, वह पूरा होगा। इम में कोई खतरा नहीं है।

हमारे एक भाई न कहा कि तबमीने बदलते रहते हैं-चुलू में जं। तबमीना बनाते हैं, भ्रगले स्टेज पर चल कर वहा गलत हो जाता है प्रोर उस से भ्रगले स्टेज पर प्रोर गलत हो जाता है म्रोर उस में बढ़ोत ? होती रहती है। यह वाके है । में मानता हूं इस बात को पोर यह भी बतलाता हूं किं यहृ बात जा नहीं सकती है, यह् बात रहेगी। घ्रगर सही रास्ता तसमीने के मुताल्लिक रखनां है, तो यह् बाल जा नहीं सकती । यहु गिकायत है कि भाबरा tम का इनना तखमीना या, पहलले, फिर वह बदल गया, किर प्रोर ज्यादा हो गया प्रोर प्रब १७र करोड़ पय हो गया। सही है, हो गया। सेकिन जब हम भ्राग को चलते है, तो कुछ तबदीलियां लाजिमी हैं ; एक बात प्रोर हैं एक नजर से, एक एरिया के तमाम हालात के मुताबिक; उस के मुतालिलक जो तजुर्वा हुपा हो, उस को मद्दनजर रख कर एक बिजली के पावर हाजस का एक श्रन्दाजा लगाया गया भीर सब कुब उस वक्त तथ कर दिया गया, सेकिन जब नई बातें शुल होंगी, नये हालात पैदा होंगे, नई जरूरतें पैदा होंगी, तो फिर उस लिहाज से काम करना होगा। छंजीनियरों न भाबरा डंम के बारे में एक इक्तदाई तथमीना बनाया, लेकित बाद में कुस्य बजहातं की बिना पर उस में तबदीली कारनी पड़ी। उस के मुताल्सिलक मेरे पास तकं एक साल की पूरी तफसील है, लेकिनं दंक्त की कमी की वजह से उस को पक़ता नही. । जिस साहब को देलना हो, वह मेरे पास मा कर देख ले। उस मे इतनी माकूल बजह दी हुई है है साल के मुतास्लिक कि क्यों इस साल बकृयतरी हु है ।

एक दोस्त ने फरमाया कि केनाल बाटर ट्रीटी के मुताबिक ट्रांजीशन पीरियड में जो पानी दिया जा रहा हैं, उस की वजह से जाब को पानी नहीं मिला। लेकिन मुद्ये उल्टी खबर है । बड़े ताज्जुब की बात है कि उल्टी खबर है कि इस साल ज्यादा मिला है बनस्बिट पहलले के । मेरे पास इस के बारे में फिगां मोजूद हैं, तफ़सील मोजूद है । मालूम नहीं कहां से यह खबर श्रा गई। इस साल एमा नहीं हुग्रा है श्रोर श्रगले साल भी एसा नहीं होने वाला है। उस का कोई वजूद नहीं है ।

में थोड़ी मी बात क्षण्णा गोदाव $\}$ के मुताल्लिक श्रजं करना चाहता हैं। कृष्णा पोर गोदावरी iे दरियाक्रों के नाम हैं प्रीर उन के पानी में कुच्र स्टेग्स इन्ट्रेम्टेड हैं, जो उन से पानी नेन वाली हैं। एक दफा १ह५? में यहां एक कमेटी में कुछ तय दु $T$ था। उस में कुछ स्टेड्स थीं प्रोर कुछ्ब नंहीं बीं । उनं में जो फंमला डुओा थi, यहृ तय हुग्रा कि वह कायम रहे श्रोर उस पर श्रमल हो। जो स्ट्ट्स उनं में नंहीं थीं, जिनं को कुछ नुकसानं रहा हैं, उन्हों न जस को दूमरी नजर से देखा है। एक: मीटिंग हुई । यह् मेरा कुसूर था। में ने मीटिंग की थी। कुमूर में न इसलिय श्रजं किया कि: में चाहतता था कुछ्ठ प्रोर श्रोर हुम्रा कुछ भ्रोर । मै न यहृ समझ कर मीटिग बुलाई थी कि: मामला तथ हों। जायगा, लेकिन उंल्टा हो गयंग ।

उपाष्प्ज महोवय : :्रानरेबल मिनिस्टर जब एक तरफ ध्यान देते हैं, तो दूसरी तरफ बालों को गिकायत होती है। भगर वह मेरी तरफ देबते रहें, तो ठीक होगा ।

## हारिज मूहम्मब र्र्वाहीम : बहुत मुनासिब

 है 1Shri Goray (Poona): I would like to say that these are very serious issues and we want to know what the views of the Central Government are?

Mr. Deputy-Speaker: Hon. Members also shouid continue to remain serious and listen in patience. I have already apprehended Members while that concentration was taking place.

Shri Nath Pai (Rajapur): There is a kind of mushaira going on. Is this a debating Parliament or a private kind of mushaira with Members nodding their heads?

Shrl Ram Krishan Gupta: The word mushaira is objectionable.

Shri Nath Pai: You are making it a mushaira.

Shri Bishwanath Roy (Salempur): He is replying to the points raised by us.

हुफिज मुट्मद इक्राहीम : उस कमेटी में तो कुद्र फमला नहीं हुप्रा । उस के बाद ह्म को यह् स्याल हुग्रा कि हैम श्रलाहिदा श्रलाहिदा गुफ्तगू करें । चुनांचे में, डिप्टी मिनिम्टर साहब घोर सैफ्रटरी साहब सब जगह गय श्रोर वहां ह्म न गुफ्तग की। उस गुफ्तगू के नतीज में सब न हम को इजाजत दी है कि हम इस सिलसिले में तजवीज करें श्रीर उम को बेठ कर घ्रापस में तय कर लें । यह तय हो गया है । मरे ख्याल में इस म्टज पर भ्रोर ज्यादा कहना कोई मुनासिब बात नहीं होगी । इसलिय मैं श्रॉर ज्यादा कहृना नहीं चाह्ता । लेकिन मैं यह कहूंगा कि: मुझ को बहुत उम्मीद पेदा हो गई है कि वह मामला बिल्कुल भ्रापस में मुलझा लिया जायगा, तय हो जायेगा ।

एक किस्सा दिल्ली का भी मुना । षंजाब में ह्रन नं० 5 की जानिब रोहतक में फलड घ्राया था घोर रोहतक वालों कों बड़ी सकलीफ हुई । तो रोह्तक को बचाने के लिये ष्जाब घ्रपनी तरफ से काम कर के एक ोे न बना रहा है । उस ह्रेन के मुताल्लिक: दिल्ली के मादमियों को कुस्द यर स्यास हुषा कि उस मूकाम से—उस मुकाम को मीं यहां तो नहीं समझा मकता, नक्ष पर ममक्षा सकता हूकहीं दिल्ली में पानी का पैसेत्र किया जाने,

तं दिल्ली कें उंत्वेंने षT मोषा हों जारेगा। यह बात गलत हैं। वह साहब एम० १० भी हैं। उन्होंगे मुक्ष से फरमाया था। में मोर डिप्टी मिनिस्टर साह्व वहां उस एरिया को देखने गये प्रोर फिर चंडीगढ़ में दोनों तरफ के इंजीनियर्स के साथ पोर हमारे प्लानिग कमीशन के मेम्बर, खोसला साहब, को शरीक कर के मीटिंग हुई । उन्हों न नकरो में एक जगह बताई थी कि दोनों तरफ के इंजीनियर उस को देख लें। वहां मोर खुदाई हो जायगी, तों दिल्ली महफज हो जायगी । इस के मुत्वल्लिक यह् तय हुपा, प्रोर होनाही चहिये। भौर जहां तक: पंजाब का तालनुकः है, पंजाब के चीक मिनिस्टर साहब न भी इस बाते पर प्रपनी पूरी हममदर्दी जाहिर की, कि एसी कोई बात नहीं होनी चाहिय जिस से दिल्ली को किसी किस्म एका नुक्सान पहुंचे, प्रोर साधियों को भी नं हो। लिहा़जा इस का इन्तजाम हो रहा है कि; किल्नी ऊसमे बचा ग्हे मोर उसे किसी किन्म की तकलनीक ने हां।

राजम्बानं केंनल की लाइनिग मोर नैवीगशन का मवाल उठा। जहां तक; उस की लाइन्नग का ताल्लक है, साइकनग उस की चुल़ भी हो। गई है मौर हो रही है, लेकिन जहा़ तक नेवीगणन का माल्लुक है, उस की निस्बता भभी कोई मकममिमन गयन नहीं क, गर पाई गई है कि: बाकई उस में नैरीगेशन किया जायेगा। जायद बहृतर हों कि मं इम की तफमील न करू -योंकिं भभी बहा मसला जेरे गोर हैं, जिसे कहतंते हैं कि, प्रत्डर कमिहरेंन है । इस के बाद मुर्मकिंत है कि: इस फमेसे पर पहुषा जाय कि. किया जाये, मोर मुर्भकिन है किः ईस फेमने पर पह्दावा जाय कि: न किया जये । इस के बारे में कुष कहलना क्ल पल बकल है। जो सवाल यहां उठा उस के बारे में पभी कुष पता नहीं है कि क्या होगा, बह जेगेरोर है पाज तकं उस पर गोर हां रहा है, मीर जब बहा कैसला हों जवेगा तो लाप की किदमत में खंत्रं कसंगा ।
[ हाफिज मुग्ममद एक्रहीम]
ड्डी० वी० सी० के है को कलकता से शिाॅंटग के बारे में भी कहा गया । उस की निस्बत मैं ने ग्रपने भाई की तकरीर में सुना कि वह् एक गलत काम है कि उसे वहां से उठा कर भेज दिया जाये दूसरी जगह । डी० वी० सी० के मभी दफ्तर फलकतं में वाकया हैं सिवा उन छांटे दफ्तरों के जिन की उसी जगह पर जहूरन है। उन का सेंट्र्व ग्राफिम फनकता मे है। श्रब रूपाल यह हों रह़ा है कि कलकते से उसे उ $T$ कर माईयान मुकाम को भेज दिया जां, जा कि बिहान मे एक जमद़ है। इम के मुनाल्लिक मेरे भाई फरमाते थे कि क्या वजह हैं इस की घौर इस से कुत्र फायदा नहीं। उनं का कहनi था कि इस से मिना नुकनान को ग्रीर कुज्व नहीं हांगगा । मैं यहां पर उग यकत्र या नहीं, जिस बकन वे यह् फरमा रहे ये । लेनि: जिन वक्त मैं ने उसे देखा तों मुज मानून हुता कि फायदा तों उस से बहुत है, श्रोर वहु फापदा क्या है, वह् मैं अ्रज कलं। ।ायद इस उकत $\gamma 0,000$ या कुठ्रतमी ही रकम है जा कि सालाना किराभ के निनमिले में दी जा रही है, उन इमारतों के लिये जिन में वह हैं। उस के झ्रआवा जितने सरकारी मुलाजिम वहां पर जाते हैं, पोस्ट होते हैं, उन को उन की तन्स्वाह के भ्रलावा ऊपर से भता दिया जाता है, वह भी खर्चं होता है। तो यह $v$ लाख रु० का सालाना खरं महज दफ्तर के ऊपर होता है, इस वजह से कि इमारठ घ्रपनी नहीं हैं। इसलिये इमारत दूसरी जगह बनट कर उस को वहां ले जाना, इस में में ने समक्सा कि कोई नाम।कूल बात नहीं है । लेकिन में घपने भाई को यह मोका देता हूं कि भगर वह् चाहें तो मुक्र से इस बाव पर फोई गफ्तगू कर लें 1 मैं जाती तौर पर इसे फिर से समक्रने मौर भ्रपनी राय पलटने के लिये भी तौंयार हूं। में बाहुंगा कि में इस को समझ्नूं जहलर ।

भव एक सवाल यहा यह हमा था उस रैँज, कि कलकते में जो पाबर हाउस है

कलकता एलेक्ट्रिक सप्लाई का, उस में कुछ खराबी श्रा गई। उस की वजह से उन का जेनेरशान कम ह्रो गय । fज़स वक्त इसकी निस्बत सवव उठा था उस वक्त कुछम मै ने श्रर्ज किया था। लेकिन इस की निस्बत इस वक्त फिर कहा गया कि वहां कुछ नहीं हुग्रा । लेकिन मेरी जो इत्तला है वह यह है कि वहां पर बहुत कुछ किया गया। में ने उस वक्त भी कह दिया था कि चाहे पावर हाउस को नुक्सान हुग्रा हो, लेकिन किसी कंज्यूमर को कोई नुक्सान नहीं हो रहा है 1 जितनी बिजली जलने वालो कां मिल रही थी, उननी उन को मि ग रही हैं ।

एक मानोप सदस्व : मगर इंडस्ट्रीज को ?

हाफज मह ग्रद छकारीव : इडस्ट्रीब्रज का ज़ुक्र नहीं है ।

श्रो महुम्मब छहलिगस (हावड़ा) : बहुत उस्ट्रीज़ को शाम को $x$ से १० बजे तक सप्लाई बन्द हो गई या कम कर दो गई है, जिस की वजह से बहुत सी मिलों को श्रवनी शिष्ट बन्द कर देनी पड़ी ।

हाकिज महब्मब छक्षाहीम : मे भर्ज तो कर रहा हू कि मेरे पस इस तरह की इत्तला नहीं है, श्रोर मेरी इत्तला का जो सोसं है हो सकता है वह सोसं टेकनिकली भीर किसी की इत्तला के मुकाबले में मेरे नजदीक ज्यादा कबिले तबार !्† सकता है । यह मत सम्विये कि यह मैं कोई घ्राप के खिलाफ कह द्हा हूं ? यह मेरा मतलब नहीं है। बतिक मतलब यह है कि गवनंमेंट बंठी है, गवनं मेंट को सब सबर है । गवनंमेंट को सरकारी मूलाजिम खबर देते हैं जा कर । उन के पास से सारी बबर भाती है। दूसरी बात यह्ह है कि उस दिन में ने बतलाया था कि डी० वी० सी० उन को घपने यहां से बिजली देवा

है प्रौर जो कमी थी उस वक्त उस के लिये वह तीन चार दिन के श्रन्दर बिजती दे रहा है उसी पावर हाउस को। इस तरीके से मेरे नजदीक वहां की पबिलक को किसी किस्म की तकलीफ हो नहीं रही है। श्रौर जो शार्टेज होगी वह पूरी करनी है ड़ि० वी० सी० से। वहां से विजली जा रही है स्रौर अ्रागे भी जायेगी, इसलिये इस के लिये फिक करने की कोई जहूरत नहीं है।

इस शे बाद मैं कुछ रूरल एनेविद्रफिकेशा के बारे में श्रर्ज करना चाहता हूं । गांवों को जो बिजली जातो है उस कें मुमालल्नक में कुछ बतल।ऊं ग्रां कों उन ऋ पठृत्र में विजनी की कीमत के मतारित्रक कुद्ध व्रां करना चाहता हूं। एँ वान सफफ है प्रार उग में काई एन्न गाफ नहीं हों यकात है कि जैं पानी की जन्ग $:$ है, श्रनाज की जरूग्न है वेंरो ही विजली की ज़हग्न है । वैभी ही विजली की जहरूत ग्राज सं!पायटी के: प्रन्दर पेंदा हों गई है, म्रार जिन को जरूंर्याते जिन्दर्ग कहा जाता है, जांक श्रनप्रवयंडेनन हैं, उन में से यह एक चीज बन गई है। उस का होना हमारे दर्प्रान बहुत जकूरी है, प्रोर उसी के साथ साथ यहु भी कि वह कम मे कम कीमत में सब को मितनी चाहिये । में इस का तरकदार हं । में श्राप से प्रजं कहलं कि जो मेंरे भाई तशरीफ रबने हैं उन का मालूम है मब कुछ। ऐेश्रिकत्वर के निये पू० पी० में जो बिजली देनी है उस की वह कीमत पूछ रहे थे। कीमत तो मेरे पास लिख्बी हुई भी हांगी। ल्लोकन में एक सास बात उस की निस्बत भरं कहुं कि ऐलिकल्चर को कम कीमत पर बिजली देने की वजह से यू० वी० हर माल २ करोड़े खपये का टोटा उठाता है। घगर उन लोगों से पूरी कीमत बसूल की जाये तो $२$ करोए़ रु०, जो हमने टैक्स लगये हैं बह न लगाना पढ़ता। या २ करो छु० मीर किसी काम पा जाता। बोजीशन तो यह है कि विजली की कीमत कम हो, लेकिन केसे कम हो ? इस का एक सबाल है। पाज कन हिन्दुस्तान में दो 30 (ai) LSD-7

सप्लायसं हैं। एक तरफवो ख्युद गवर्नेंमेंट हैं भौर एक तरफ लाइसेंसीज हैं। लाइसेंसी जो होगा जाहिर है कि वह भपनी रोजी कमाने के वास्ते विजली बनायेगा। भव उस के लिये हम यह रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वह इतनी दर पर ही बिजली बेचे तो यह उस के साथ सही मायनों में इंसाक, नहीं हांगा। भ्रलबत्ता हमारा ह्यान इस बात के लिये है कि बिजली सस्ती लोगों को मिले मौर इस के लिये जो कानून इस वक्त बिजली का रायज्त है उस के प्रन्दर हम ने बिजली बेचने वालो पर कट्रोल लगाया हुभा है। उस कें भ्रन्दर लाइसेंमी घ्रोर इलंक्ट्रासटी बंड आर्זमल हैं प्रार हम ने बंदिग लगाई हुई है कि वहृ छस से ज्यादा कीमत बिजली की नहीं लेसेंगे । हम ने विजली के बेचने में उन का मुनाफा मकरंर कर दिया है । उग तेक्ट के प्रन्दर बमुजिब बबजली का रेट उस से ज्यादा नहीं हो सकता हैं। गबनंमेंट को इस बात का श्रधिकार दे दिया गया है कि भ्रगर कोई शर्म द्रस किग्म की दरूवास्त दे कि उसे महंगी दर पर fबजनी मिली है तो सरकार उस की दरल्बास्त्त पर सुनवाई कर कें जक़री कदम उठा सकर्ता है। उत्तर प्रदेश के लागों ने मुक्षे इग किस्म की दरस्षस्तें दीं मौर में ने उस के ऊपर एक कमेटी बेठाई पीर उस को जांच करवाया । यह सारी fर्मनस्ट्री उस की कीमत कंट्रोल करनें के लिये प्राप कं यहां मोजूद है। किर भी एक बात माननी पढ़ेगे पौर वह् यह कि किजली बनाई जाये उस कें ऊर जितना सर्षा हो उस ख़ें को बस्रूल किया जाये पौर उस के ऊरर कुष पीर वमूल किया जाये बतौर मृनाफे के क्योंक पा लिर बिजली से रोंती भी तो उन्हे कमानी है। पगर हम इलेक्ट्रिमटी बारं को पर लाइसेसीसी को र्रमेंगे तो उन के निये यह करना जलरी होगा। पब मेटी समझ्न में तो बिजली की दर में कमी करना मुर्मक्न नहीं है लेकिन कोऱी देर के लिये फंज्र कीजिये कि पणर मुर्मकिन हों तो प्र.प मुप्न का हटा वें लाइसेंडी को भी मोकूक कर वें पांर जा
[हाकिज मुहुम्मद इब्राहीम]
इलेविद्र्रसिटी बोर्ड श्राप ने कायम कर रक्षा है उस को भी मौकूफ कर दें प्रौर डायरैक्ट यह बिजली का काम गवरंमेंट श्रवने हाथ में ले ले तो भी एरीकल्चर अर्र स्माल स्केल इंड्ट्र्रीज के वास्ने जब उक सवसिडी नहीं दी जायगी उस वक्त तक बिजनी की कीमत कभी घट नहीं सकती है । प्राज भी हार एक स्टेट में एरीकलचर पौर स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज के निये बमुकाबले उंगेमेस्टिक यूज के प्रोर बड़ी इंडस्त्रीज के, बिजली की दर कम है गो ज्यादा है मौर में उंम मानता हूं कि जो कम है वह भी उ्यादा है श्रौर उस को प्रोर भी ज्यादा घटाया जाना चाहिये। प्रब यह बिजली की दर घटाना मुईिकल है। मुईिकल यह है कि में उस के वास्ते सर्वसिडी दूं श्रौर एक भरब रुपया हर साल हिन्दुस्तान में बिजली चलाने के वास्ते बांटू प्रोर किर वहु तमाम रुपया में घपने मुल्क वालों मे टैंक्यो की शाक्ल में वसूल कर्ब करोंकि एमी तों चीज है नहीं कि हांफिज इत्राहीम का घर भरा पड़ा है जहां से कि रुपया मिल जायेगा। प्रब में उस के वास्ते प्रगर कोई टैक्सेशान के प्रपोजन ले कर श्राऊं तो क्या कोई मुले उस को गलाने देगा ?

एक माननोप सबस्य: टैंक्स मत़ लग(भ्रो।
हार्गफण मुहनमब क्लाहोम : श्रब टैक्स भी मत लगाश्रो द्रौर वह बिजलो भी सस्ती दे दो तो यह तो जभी मुमकिन था जर्बकि यहां मुल्क में बादगाहत होती। वह बादशाहत के पुराने खयालात पभी तक लोगों के दिलों से गये नहीं हैं। वह बादशाहत कें लयालात भभी तक यहां के इंसानों में से गये नहीं हैं। एक लोकतंरी गवनंमेंट का तसब्वर उन के नजदीक नहीं है। पब प्राज बादशाहत तो हमारे यहां है नहीं हमारे यहां तो लोक राज है। लेकिन इस से यह मतलब हरागिज न लगाया जाय कि में बिजली की दर षटाना नहीं चाहता । में खुद इस कोशिश में हें पोर

तलाश में हुं कि बिजली सस्ती मिल सके प्रौर इम काम को करने के वास्ते एक कमेटो में ने बिठाई है। उन में पालिया मेंट के मेम्बसं भी हैं

## एक माननीय सदस्य : थोड़े हैं।

हाफिज मृन्मव इक्रहीम : श्रब ज्यादा ग्रादमी इकट्टा करने से काम हमेश। खराब हो जाता है भले ही श्राप इस को सही समझें या गनत लेकिन है यह हकीकत। हम ने प्रपनी समझ से ढ़ंढ बूंढ कर श्रादमी उस में रखखं हैं। दो तां मेंबर हैं एक मं खुद हूं घ्रोर एक मेरे डिप्टी मिनिस्टर उस में हैं। इस के ग्रलाव पावर से तल्लुक रख्बन वाले हमारे श्रफसरान भौर सेक्रेटरी साह्व उस कमेटी में हैं। हम सब मिल कर उस काम को इस वक्त कर रहे हैं घ्रौर इस तनाश में हैं
Weare making genuine efforts in order to achieve this purpose. गायद यहृ मकमदद पूरा हों जाय श्रौर हम इस कमेटीं के जरिये समूने देश में बिजली को रेट्स के बारे में जो एक युनिफ्फमटी पेदा करना चहते हैं उस में हम कामयाब हो जायें। श्राज उत्तर प्रदेश में एक कीमत है, विहार में दूसरी कीमज है, बंगाल में कुन्ध कीमत है भौर पंजाब में जुदा ही कीमत है। हम हन ग्र्ट्न में एक युनिकामिटी लाना चाहते हैं। मोज़ हालात ரंमे हैं जिन में यह युानफामटी पैदा नहीं हों सकती है। मेरे दोम्त एक प्रेड सिस्टम का जिक्र कर रहे थे तं में उन कंते बतलाना चाहता हूं कक हम यह प्रिड सिस्टम जारी कर रहे हैं । चूंक्रिप ने उस की तजबीज यहां सुन ली है इसलिये में उम को प्रजं कहीं करती हूं। उस से एक फायदा भ्रल्टीमेटली हो जाने की उम्मीद है कि उस के करने के बाद एक युनिफारिटी पेदा हों जायेगी। इम से बिजली की कीमत में युनिफामिटी पेदा हों सकती है। भाज वह युनिफामिटी मोजूद नहीं है। मुस्तलिले जगहीं पर विजली की मुर्तलिफ कीम ते हैं। लेकिन कमेटी इस की तलाधा में है मीर इस

बात की कोशिशा कर रही है कि एश्रीकलचर और स्मौल स्केल इंड्ट्रीज के वास्ते बिजली की दर सस्ती की जा सकें। कमेटी भ्रपला काम कर रही है भोर जो नतीजा होगा वह में हाउस कें सामने पेश करूगा पौर हाउस को में बतलाऊंगा कि उस के मुताल्लक क्या कुछ हो सकता है ।

रुरन इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे यहां हो रड है। एक बात में पहले कहे देता हूं कि जिस रफ्तार से वह काम हो रहा है, मालूम नहीं मेरे बाद कितनी नसलें इसानों की गुजरेंगी जब कभी मागे चल कर हिन्दुस्तान के सब गांवो में बिजली श्रायेंगी। जहाँ त्रक उस की रफ्तार का ताल्लुक है में खुद मानता हूं कि वह् तेज नहीं है

श्रो त्दागी : ศही श्रफमोम है । यह तो बिजली की गफनार गे चलनी चाहिए थी।

हाफफज मुहम्मब हलाहोम : नोफिन बिजली की चफ़तर परे चनने के बान्ने जो कुब्ध करना चाहिए वह मेंे भाई कर्ते नही हैं । मुके बिजनी की गफ्तार पर कलवा दो फिर देखनें कि में क्या कर्के दिव्वना हूं। में तो बाजीगर हूं।

पहले ल्लन में हग्न उनेविर्ट्रफकेशन की क्मी थी। पहृने ल्लान के शुर में हृमाने यहां हिनदद्स्तान में २ $\subset$ ? ? गांवों में बिजनी थी। पहने प्लान के मात्मे पर प्रोर जब दृमरा प्लान गुर हुमा तो 5 とट5 गांबों में बिजली हो गई । मेंकेड लान के दोरान में हुमने देखा कि ? ? ? $==$ गांवों में बिजली लग गई जब कि मेकेंड ल्लान का ग्रोगेट ? $\%$ ०४ ही था। जिम हिसाब में यह काम हो गहा है घोर रिमोमेंज की पबेलेलेब्टी को देबेते हुए में हस गफ्ताग को कम नहीं भमझन्ग। मार जोर बुरी नहीं समझका में $ब ह$ नहीं चाहता कि :फाए बही जायम

चरे। में खपतार में जेजी छेघना छाहता हूं। मं चहता हूं कि. दोनो हीं बाम हों। । रूरल इलन्लिद्रफफकेंगन कें रलए जदादा रुपया लगे। उसी कें साथ साथ मैं यह भी चाहूंगा कि, यह एर्राकल्न्र प्रोर रमोल क्रेल इंडर्द्द्रीज के वास्ते बिजरी के रेट में कमी हो । यह़ दोनों ताम फाथ राथ होने चाहिता मंर हैम इसंके लिए कोरिश्रा कर चहे हैं ।

## Shri Muhammed Elias rose-

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister has advised the hon. Member to contact him. Then he will explain.

Shri Muhammed Elias: I am not talking about that. I want to ask a question about another thing.

Mr. Deputy-Speaker: He can ask that when he goes to see the hon. Minister.

Shri Muhammed Elias: 1 want to know whether the DVC Act will be amended and the DVC will be reorganised or noi. That is my question.

Hafiz Mohammad Ibrahim: 1 told one thing. through you, to the hon. Member. Not only that question, but anything which we wants to say or to speak on, about the DVC or anything, I am prepared to hear him, have a talk with him, hear his ideas and consider them.

Mr. Deputy-Speaker: Am I desired to put any cut motions to vote separately"

Hon. Members: No.
Mr. Deputy-Speaker: So, I shall put all the cut motions to vote.

> The cut motions were put and negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:
"That the respective sums not
exceeding the amounts shown in
[Mr. Dy. Speaker]
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. 64, 65, 66, 127 and 128 relating to the Ministry of Irrigation and Power."

The motion was adopted.
[The motions for Demands for Grants adopted by the House are reproduced below-Ed.].

Demand No. 64-Ministry of Irrigation and Power

> "That a sum not excecding Rs $22,03,000$ 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 31 st day of March, 1962 in respect of "Ministry of Irrigation and Power'."

Demand No. 65-Multi-Purpose River Schemes
"That a sum not exceeding Rs $1,49,87,000$ 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 'Multi-purpose River Schemes'."

Demand No. 66-Miscellaneous Departments and Other Expenditure under the Ministry of Irrigation and Power
"That a sum not exceeding Rs. $2,28,73,000$ 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 Other Expenditure under the Ministry of Irrigation and Power'."

Demand No. 127-Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes
"That a sum not excecding Rs $3.06,85,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which wil come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Capial Outlay on Multi-purpose River Schemes'."

Demand No. 128--Other Capital Outlay of Ministi: $\because$ of Irrigat:on and Power
> "That a sum not exce ding Rs. $11,26,75,000$ 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 'Other Capital Outlay of the Ministry of Irrigation and Power'."

## Ministiny of External Affairs

Mr. Deputy-Speaker: We shall now take up the Demands for Grants relating to the Ministry of External Affairs.

Demand No. 16-Tribal Areas

## Mr. Deputy-Speaker: Motion

 moved:"That a sum not exceeding Rs. $9,87,33,000$ be granted to the President to complete the sum necessary tc defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Tribal Areas'."


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

[^1]:    "The pitfalls that Bhakra has shown, dug by the mercenary. anti-national feelings of a few

[^2]:    "However, actual achievements in major and minor irrigation schemes so far are not up to expectations. Statistics have been published in this connection by the Planning Commission, Government of India, and also, by the Statistical Division of the Ministry of Food and Agriculture. Reports have also been received by the Central Water and Power Commission. The source of all these statistics is the reports from the State Governments. Again a target of 8.5 million acres from major irrigation echemes, irrigation facilities

[^3]:    पावर के मुताल्लिक दो बातें बोर्स कर मं द्रपन. बयान व्वरम कग्ना चाह़ता हूं। तेलंगाना में पाबर कम है घौर ११०० मबाजात मे मिनजुम्ला किर्ष $x 00$ मवाभात को छलेक्ट्रिमिटी दी गई है। इलेक्ट्र्रामटी को बढ़ाने की मक्त उसरत है। यह मुन कर

