Demand No. 59-Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands
"That a sum not exceeding Rs. $25,14,000$ 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 'Laccadive, Minicoy, and Amindivi Islands'."

## Demand No. 60-Miscellaneous Departments and Expenditure under the Ministry of Home Affairs

"That a sum not exceeding Rs. $63,89,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Miscellaneous Departments and Expenditure under the Ministry of Home Affairs'."

Demand No. 125-Capital Outlay of the Ministry of Home Affairs

> "That a sum not exceeding Rs. $84,63,000$ 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 'Capital Outlay of the Ministry of Home Affairs'."

### 16.17 hrs

## Ministry of Works, Housing and Supply

Mr. Speaker: The House will now take up the Demands for Grants in respect of the Ministry of Works, Housing and Supply. I have already indicated that hon. Members who are present here and who have given cut motions will kindly pass on to
the Table the numbers of the cut motions which they desire to move. Normally all hon. Members will be allowed 15 minutes except in the case of leaders of groups who will be allowed some more time.

## Demand No. 97-Ministry of Works,

 Housing and SupplyMr. Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $59,53,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Ministry of Works, Housing and Supply'."

Demand No, 98-Supplies
Mr. Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. 2,82,84,000 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 'Supplies'."

Demand No. 99-Other Civil Works

Mr. Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $30,46,40,000$ 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 Civil Works'."

Demand No. 100-Stationery and Printing

Mr. Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $8,19,11,000$ 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 'Stationery and Printing'."

Demand No. 101-Miscellaneous Departments and Expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply

Mr. Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $60,91,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1962, in respect of 'Miscellaneous Departments and Expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply'."

Demand No. 138-Delhi Capital. Outlay

Mr. Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $11,19,52,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31 st day of March, 1962, in respect of 'Delhi Capital Outlay'."

Demand No. 139-Capital Outlay on Buildings

## Mr. Speaker: Motion moved:

[^0]
# Dqmand No. 140 -Other Capital Outlay of the Ministry of Works, Housing and Supply 

Mr. Speaker: Motion moved:


#### Abstract

"That a sum not exceeding Rs. 2,17,21,000 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 Works, Housing and Supply'."


Shri Tangamani (Madurai): Mr. Speaker, Sir, I wish to move my cut motions Nos. 1130 to 1162, 1050 to 1067 and 1086 to 1097. In all they are about 63 cut motions. My reasons for giving a large number of cut motions is this. It is one of the important Ministries next only to the Ministry of Home Affairs. It deals with several matters vital to the development of our country. Besides, almost all the Ministries are in some way or the other linked with this Ministry inasmuch as several construction works are undertaken on their behalf.

We are also voting Rs. $64 \cdot 93$ crores of which for supplies it is Rs. $2 \cdot 82$ crores, for construction works it is Rs. 30.46 crores and for stationery and printing it is Rs. 8.18 crores-all expenses met from revenue. That is why, although I may not be able to touch upon all the points, I want to bring to the notice of this House through these cut motions the several issues that are facing the country through this Ministry. It is only soldom that the Ministry comes beforc us, except on an occasion like this and during Question Hour-because not many pieces of legislation are brought before this House by this Ministry. Once in a year the Demands are discussed. That in why

## [Shri Tangamani.]

I expect that some of the points which myself and other hon. Members of the House would be raising will be given due consideration by the hon. Minister.

Now I shall deal with certain aspects of housing and other incidental matters. The Second Plan is now coming to a close and the Third Plan will be starting officually from the 1st April, 1961. It may be worth while taking stock of the progress made in the matter of housing schemes. We have been told that out of Rs. 84 crores in the Plan allocation, Rs. 70.60 crores have been spent as on 22nd March, 1961. As against the physical target of $1.83,665$ houses, the number of houses completed upto 31st December 1960, is $1,20,343$. In the matter of plantation labour housing scheme, the amount allocated was Rs. 50.67 lakhs.

The amount which has been spent up to the end of last year is Rs. 13. 87 lakhs. I want to makr pointed reference to this. Either we scrap the scheme, or we see that at least a part of it is spent and the planters are made to utilise the sum that has been provided for them. This shows lack of response on their part. The House should know how far the plantation labour is provided with housing in Assam, West Bengal, Tamilnad, Kerala and Mysore which are the plantation areas.

Regarding the subsidised industrial housing, the Plan allocation was Rs. 29 crores which was reduced to Rs. $23 \cdot 77$ crores. We find that Kerala has utilised only Rs. 11 lakhs out of Rs. 51 lakhs, and Madras Rs. 90.42 lakhs, though the allocation was only Rs. $85 \cdot 20$ lakhs. The houses completed in all the States is 44,834 , that is less than 50,000 at the the rate of 10,000 housies per year. Here too the response of the employers has been very poor.

In reply to Starred Question 420 answered in the Rajya Sabha on 24-8-1960 it was stated:
"From the time when this scheme was inaugurated in September, 1952 1,21,340 houses have been sanctioned of which 87,071 have been completed. Roughly speaking, about 84 per cent has been constructed by State Governments, 15 per cent by employers and 1 per cent by workers' cooperatives."

Successive Housing Ministers' Conference considered this, but with no success. The recent Conference held in December 1960 at Udaipur also discussed this, but in vain. I have been saying in the past-and I want to repeat it-that suitable legislation for industrial housing is urgently called for. Another point is, in the case of co-operative housing where the workers themselves undertake these Cooperative housing schemes, the much-needed steel and cement must be made available. On these there should be top priority. That is a request which I would like to make on the flonr of the House on behalf of industrial labour who are at least doing their utmost.

### 14.25 hrs .

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]
The slum clearance is lagging behind schedule and I want to know the progress made in the six cities notifled in the Sen Committee's Report. I also want to know why no attempt has been made to increase allocation from Ris. 12.99 crores to Rs. 20 crores, as originally fixed. Has only Rs. 10 crores been spent so far? In village housing, except in U. P. all the other States are lagging behind. More money should be provided under the Rental Housing scheme for State Government employees. The amount drawn during the Plan period is only Rs. $6 \cdot 73$ crores. I have mentioned all these points in my cut motions 1141 to 1144 . Before
concluding this particular aspect of the question I would like to know whether Government has now arrived at a firm figure about the housing schemes, and the allocation for the different schemes, particular for the industrial housing scheme.

The next point I would like to refer to is the question of CPWD. This is the biggest wing of the Ministry. The CPWD has constructed many big offices and buildings. The National Buildings Construction Corporation must be given big construction works on its own, and not hand it over to sub-contractors. Here I woud like to make certain suggestions speedily for want of time. Additions, alterations and annual repairs should be done departmentally by the work-charged staff and should neither be given on contract nor be done by workers on muster roll. Contract system breeds corruption and hence it must be put an end to with a firm hand. In reply to Starred Question No. 267 answered on 9-8-1960 it was stated: "Overpayments of R. 20,76,514 were provisionally assessed by the Chief Technical Examiner's Organisation as recoverable from the contractors during the period 1957-1959." Such instances have also been referred to in great detail in the Public Accounts Committee's Reports Nos. 25 and 34. I do not wish to go into details. I would like to know what the present position is, and how much has been recovered.

Here, I want to make a suggestion for the consideration of the hon. Minister. At present, the Chief Technical Examiner's Organisation undertakes the checking up after the construction is over. I submit that checking up must be done bsfore the construction is complete.

[^1]are people against whom there have been serious charges. I shall leave it at that. I want the Ministry to look into this matter also.

Regarding efficiency, I must say that it is very low. Although I speak for labour, I must submit that efficiency is low for reasons which I shall present cite. They are as follows. First of all, a complete reorganisation of the Department is required. I request that my suggestions may be considered. The top-heavy administration is increasing; there are six additional chief inspectors instead of the usual four: The Department should be reorganised on the basis of zones or regions. All Central Government works in a particular zone should be under the charge of the superintending engincer. The zone may consist of one State or more than one State, according to the workload. The elctrical works should be under the Electrical Superintending Engineer. The functional formation of divisions and circles leads to wastages and inefficiency, Further, enginecrs should be entrusted with more engineering work. This has been the subject-matter of a complaint which has been made by several speakers in the past, and I believe that even the hon. Prime Minister had occasion to mention this. Let the engincers have less of administrative work.

For stores, at least, let there be a separate stores officer, and let not an engineer be asked to look after the stores.
There should also be personnel officers to look after the various problems of staff. This principle has been accepted already in the railways, and we have got personnel officers at different levels. The non-payment of increments, the non-supply of unsforms. and the non-supply of statements of the provident funds are all common phenomena today. These are known to the Ministry also.

The pay has not yet been fixed on the revised scale for most of the divi-

## [Shri Tangamani]

sions, particularly in the Horticulture Division. Certain issues have been raised about promoting certain undeserving people. I do not want to go into individual matters.

Regarding the staff problems. I would say that some require very urgent attention. The staff should be transferred on the transfer of works to the corporation and not retrenched here and re-employed as fresh recruits in the corporation. This is a very strange practice which is being followed now. For instance, this has happened in Calcutta, although there are vacancies, workers have been retrenched. The recurring notices of retren-hment can be avoided if there there is \%onal seniority instead of divisional or circle seniority. This principle was accepted in Delhi, and it was to be extended to all other places. But, unfortunately, the order has been cancelled. I understand from certain reports that the present chief engineer is opposed to this kind of principle: The attitude to the workers and their demands must also be gone into: I am told that this att1tude has not been very helpful. The workers whose list has been prepared by the ad hoc committee have not been conflimed by the Chief Engineer. The workers already confirmed are being sent for re-medical-examination. There is deliberate delay. Allowances are sanctioned only after repeated representations, but retrospective effect is not given.

As I had pointed out last year-for the sake of completeness. I shall mention it this year aiso-there are 14,000 work-charged employees, of whom 50 per cent are in Delhi, and 20,000 contract labour in Delhi. On the 14th August. 1957, the hon Minister announced transfer of non-industrial personnel of the work-charged staff to the Regular Establishment and conversion of 50 per cent of the remaining posts into permanent posts. The report of the ad hoc con nittee was ready in Augus:, 1959, and that orders
for the creation of 3,839 permanent josts were to be issued, but I am told that up till now, only 400 persons have been confirmed. These are facts which are known, but facts which cannot be denied also.

I want to draw pointed attention to another thing. Thert are also anomalies in the scaie of pay due to the categorisation of posts recommended by the First Pay Commission. In reply to starred question No. 906 answered on the 16th March, 1961, it was stated a Categorisation (Removal of Anomalies) Committee had been set up, and that the recommendations would be given ('ffect to from the 1st Joly, 1959. I ${ }^{\text {r }}$, uld submit that th. union, particuarly the CPWD Wor kers' Urion sherd be asseciated wits: this, as was done in the case of $t_{1}:$ ad hoc committee.

In this connection I might also mention that there is failure to provide quarters to these work-charged employees in Calcutta. I have made reference to it in my cut motion No. 1087. My cut motions Nos. 1086-1097 cover various problems concernine the staff of CPWD, which I have raised.

My next major subject concerns the functions of the Directorate of Estates. I have applied my mind to it and I would be happy if the Ministry also takes note of some of the suggestions which I venture to make. I move for the abolition of the Assistant Directors' posts as recommended by the SRU-Special Reorganisation Unit-of the Finance Ministry, as they are only a fifth wheel to the coach. I am happy to find at page 23 of the Report for 1960-61 that the Report of the A. K. Chanda Committee for framing the Manual of Allotment Rules to rationalise, streamline and simplify the rules giving the allotment of general pool accommodation, has been submitted. This is a good thing. But if they do not take a decision on it, certain events are bound to fol:ow. Normally government
employees are asked to make applications by the 1st of January. No applications have been invited. It is necessary that applications should be invited, and the A. K. Chanda Committees' Report must be, immediately implemented and justic̣e done to them We are told that the Second Plan Pool has increased from 12,810 houses to 28,000 . Probably we will have more during the Third Plan. In his reply, the hon. Minister could tell us how many more houses are going to be built for government employees. If he does so, I will very grateful to him.

The present system of building houses to the low-paid officers at far off places should go. No explanation is given for that. Class IV officers' quarters are 8 miles away; class III and class I officers have their quarters one mile away. There is no social justice in the way this is being done.

Another shocking thing is this. I have visited the so called $H$ type quarters for daftries. There is no electrification there. Kerosene prices are going up; there is on electrification for class IV officers' quarters.

Then the colony south of Netaji (West Vinay Nagar) and Srinivasapuri should be occupied. Otherwise, it becomes a waste. I understand that is being occupied. Let the occupation be completed.

The Deputy Minister of Works, Eloasing and Supply (Shri Anll K. Chanda): All are occupied.

Shri Tangamanl: I understand that the colony south of Netaji Nagar has not been occupied for the past two years. The flats are there, but they are not occupied. I have gone there during the week-end.

Shri Anil K. Chanda: They are not ready.

Shri Tangamani: Because of the merger of D.A. with basic pay, the house rent of 10 per cent fixed is
exorbitant. We have put up a suggestion to the Railway Ministry that it should be reduced to 5 per cent.

In the two Accommodation Committees, for out of turn allotrients, excepting the Secretary, the members should be drawn from the other Ministries only. Otherwise, it will be more like an Estate Office tamasha.

Then lange alcrears of rent are due at the Delhi office. I would like to know what is the amount of arrears and what are the reasons why it is in arrears at the Delhi office. We find that there are practically no arrears in the Calcutta office. I am told that certain persons have occupied these houses and it is very difficult to realise the rent. I do not want to raise that as an issue, but it is also there.

There is need to set up a Regional Office of the Director of Estates at Madras. This is dealt with in my cut motion No. 1132. There are Regional Offices at present in major cities like Bombay, Calcutta, Nagpur, Simla and Mussourie.

Shri Anll K. Chanda: Will hon. Member speak a little slowly? It is difficult to follow.

Shri Tangamani: I have got so many points to make.

Mr. Depaty-Speaker: He wants all that to be reported also.

An Hon. Member: Let him speak at low speed.

Shri Tangamani: Another point I want to, make is that service outside Delhi shquild be counted for allotment of houses in order of seniority. Suppose a person is transferred to Delhl. He might have put in flive years' service in Nagpur. For the purpose of allotment of a house to him, at present the service in Nagpur is not taken into consideration. This matter has also been considered by the Pay Commission and they have recommended that such service should be counted for this purpose. I hope this will be given due care.

## [Shri Tangamani]

On the question of Supplies and Disposals, I had many things to say during the last occasion. The importance of this department can be seen from the fact that the total value of purchases during 1959-60 by the DG S\&D, the I.S.D. (India Stores Department), London, and the I.S.M. (India Supply Mission), Washington was Rs 182.94 crores. For the the first 9 months of 1961 the figure is nearly Rs. 152 crores.

Inspection by the $D G, S \& D$ is done, but is defective I will give only one instance. Inspretion was done in the case of the keys supplied by Sing Engineering Works, Kanpur, and passed in the first instance. In the second test, which took place in Alipore, they were found to be defective. So there must be streamlining of this inspection work.

1 understand the DG S\&D refused to purchase chappals from the Harness and Saddlery Factory, Kanpur, but was subsequently compelled to purchased for 1960-61. They are good varieties.

Where you are able to get the arti-cles-these are chappals for the P\&T Department-they must be had from the public sector. When global tenders are invited and recognised firms make tenders, it is necessary that the lower tenders are accepted. On 16th March, 1961, amongst the papers laid on the Table of the Lok Sabha was an "Abstract of cases in which tenders other than the lowest, complying with the technical description of the goods demanded were accepted on the grounds of superior quality, superior trustworthiness, etc." The report for the year ending December, 1960 of the India in U.K. showed a glaring instance of purchase of tractors and hydraulic bull graders-contact No. 169:2:171;6237 from the contractor International Harvester Export Company and the price paid was 454,348 dollars when the lowest tender was 449.841 dollars. This I have mention-
ed in my cut motion No. 1161. This is to point out that when recognised firms make offers, let us go by the lowest tender. Otherwise, naturally, $\mathrm{i}_{\mathrm{t}}$ creates a wrong impression.

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri K. C. Reddi): The reasons also are given in that statement.

Shri Tangamani: I have mentioned the reason given in the top, and later on they say it will fit in the with other articles. But here is it not sufflciently explanatory whether the firms really offered the tender. Then we will know whether we can rely on them. They preferred aparticular company. About International Harvesters question have been raised on the floor of the House. So immediately a suspicition arises. I do not go beyond that.

On printing and stationery, for want of time, all that I would say is that the workers in the Government Presses must get wages and salaries as recommended by the C.P.C. both in Delhi and also in Calcutta.

In regard to the Calcutta Press I had occasion to remain it last time, and I repeat it, that the rotary and other items of machinery worth about Rs. 50 lakhs were lying in West Bengal. Nothing is being done about them. They say it is a question of finding out a locality. My hon. friend Shri Muhammed Alias had a discussion with the Minister himself, and there are people who are willing to sell their sites. The fifty lakhs of rupees, instead of being wasted, may be invested. It would help not oaly the country but a large number of workers also.

My next major point is on the question of explosives. My cut motions on this subject are 1136 to 1140 and 1153 to 1156 . On the last occasion I mentioned about the frequency of inspections necessary, because there are five circles, namely,

Calcutta, Madras, Bombay Gwalior and Agra. And sub-offices have been opened at Sivakasi, Asansol and Gomea. Last time we had in mind the death of fifty-three persons who lost their lives in the explosion in Jamuria Bazar, and I quoted profusely from the findings of the enquiry. Now they say that on 4th March 1861 there was an explosion in the Orient FIreworks in Calcutta Circle where three persons were killed. When was this factory last inspected, I would like to know; because in the case of Jamuria Bazar for three years it wa snot inspected. I want to know whether these manufactured articles were authorised or unauthorised. For this I want a categorical answer.

And then there was an explosion in Orissa in this month when the Fireworks Factory exploded. I want to know whether an enquiry was held and, if so, what is the result. I have given cut motion Nos. 1140, 1153, 1154 and 1155 regarding the explosion at Bali Fort in Rajasthan on 9th March 1961 which resulted in the death of three boys and injuries to fifty. What is the ., result of the Magistrate's enquiry? Here I want to make a suggestion that the Gwalior Circle may be made into a major circle and then the Chief Inspector of Exploslves or the Deputy Chief Inspector may be asked to visit these places and ultimately to see that most of this gun powder there is destroyed. I have also demanded that the number of Inspectors in Bombay and Madras should be increased.

There are two or three major points. One is about Janpath Hotel.

Mr. Depaty-Speaker: Already he has poured out one hour's material within this time!

Shri Tangamani: The next is about the Hindustan Housing Factory. And the last is about Ashoka Hotel. There are only a very few points that I would like to mention.

On Janpath Hotel I have given my cut motion. And, what I would like
to say is that catering services here must be immediately taken over by Government as catering is now being done in the Ashoka Hotel.

The relationship between the employees and employer there is very bad ever since it was taken over, from 26th November, 1960. Much has got to be done. The matter may be enquired into. I have also pointed out on a previous occasion that out of 14 telephone operators some are made to work in the night shift continuously. That practice should be given up.

I am also told that the chowkidars are put to all sorts of humiliation. In their uniforms it is put 'chowkidars', just to be known as chowkidar by everybody. I am told that the afficer who is in charge of these employees abuses them in the presence of even customers. That is not a proper thing. The matter should be looked into. They must be confirmed. The entire administration of Janpath Hotel should get a shake-up.

The Hindustan Housing Factory is one of the factories which we have taken over; and there are more than 1,000 workers there. From the report I find that our profit is also increasing. Having increased profts, let us have contended labour. Even thoush we have Works Committees, they do not seem to meet. I am informed so. This may be checked up. I am informed that rowdyism is being encouraged by whoever is in charge there. I will give the report which I have received. But it is enough to say that rowdyism is being encouraged and honest workers are being harassed. These workers do not get the normal facillties although daily-rated workers are made monthly-rated.

Mr. Depaty-Speaker: The hon. Member must now conclude.

Shrl Tangamani: Only two minutes, Sir.

My last point is only about the Ashoka Hotel. The 119th report of the
[Shri Tangamani]
Estimates Committee may be looked into. But the point I would like to mention is that adequate housing facilities to the staff should be provided. I also find that the rent for shopkeepers is Rs. 20,000; the taxd stand is being charged Rs. 30,000 ; I would like to know how much is being paid to the Manager, Assistant Manager and others. Even a small bookstall ${ }^{-}$is being charged Rs. 20,000 . I do not know how these people are going to máke it up.

As I have mentioned in the case of Janpath, the staff must have canteen facilities.

A point was raised on the floor of this House in reply to a question, I think, of Shri Braj Raj Singh, about the S.T.C. building. I am informed that the Indian Express. people were getting at the rate of Rs. 45,000 : per mensem from Government and their proft rate is nearly 33 per cent. If that is so, there is something wrong there. I would also like to know how much is being occupied by Express and how much they are getting by way of rent.

I thank you agatn for the indulgence you have shown and I hope the hon. Minister will give due consideration to some of the points which I have mentioned, although I had many more points to state.

Shri P. R. Patel (Mehsana): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Demands and congratulete the Ministry for the progress made in housing.

> शी मोहनरबएप (पीलीभीत) : क्यों

कि क्राप उषर चले गये हैं, ड़र्शं-ये।
Shri P. R. Patel: When I see the statement and progress made in the matter of housing, generally, it is a matter of great satisfaction. But, when I see the progress made in village housing I must admit that I am much pained. Under the subsidised Industrial Housoing scheme, ; the
sum allotted was Rs. 2970 lakhs and more than Rs. 2000 lakhs have been spent; and that is also good progress. Subsidies are given to industrial workers for building houses; it is a good thing but I would like to know why there should be a difference in giving subsidy to a factory workers and a farm worker. The condition of the agricultural labourer is much worse than the factory worker and the poor man does not get any subsidy to build his house. The matter requires consideration. If at all any help is to be given, it should be given to the poorest and the poorest man in the country is, looking to the statistics published by the Government, the farm labourer. Next to him is the agriculturist. These two classes of people do not get any subsidy or any substantial help in the construction of their houses. I hope the Government will consider this.

So far as the housing scheme for the low income group is concerned, I think there is good progress and I must congratulate the Government for that and also for the clearance of slums. I think there is good progress in that. I would like to know from the Government whether there are any slums in villages or whether there are slums only in cities. The slums in the villages are worse than the slums in cities. I think the hon. Minister must be in the know of these things. However, this time. I would like to read some lines from the report published by the Government very re-cently-Agricultural Labour in India. A description of village house is given there. It says here:
"Housing is one of the important indicators of the standard of living. The standard of rural housing, nof to sneak of the housing conditions of agricultural labourers who are at the lowest rung of the social ladder is vividly brought out in the following paragraph:

[^2]and rain to dwellers but they have no latrines, no protected water supply and no public cleansing. Men and cattle live in close proximity; mosquitoes and flies swarm; and rats abound in the huts and hovels....The interior of the house is generally clean, but the surroudings are dirty. The village pond is green with algae and is constantly polluted. The river is also used for all purposes. The soil is polluted. The village school is noisy, poorly furniṣhed, and often devoid of urinals, latrines and drinking water. Hospitals and dispensaries are miles away, badly built, ill-equipped and inaccessible to the sick. The village market is held on the open ground, which is sodden in rains. Public eating houses are uncommon, but an insanitary tea shop or coffee house is easily found.'"

In this report, it says that man and cattle live in close proximity in a hut. It is true. I have seen many houses in villages where men and cattle live together. They tolerate this because of the poverty. They tolerate this because they are not able to Tonstruct any addition to their houses. Now, I would like to know from the hon. Minister whether help should be given to such people or not, and what help is siven. Even the Prime Minister rightly remarked only two days back when he inaugurated the annual session of the Federation of the Indian Chambers of Commerce and Industry that what pleased him more was when villagers were better fed, better clothed and better housed. He would be very much pleased if the villagers are better housed.

If you go, Sir, a little bit further, then looking to the report of the MInistry I find it is admitted that the problem requires urgent consideration. On page 24 of the Ministry's Report for 1960-61 it is said:
"The housing conditions in the rural areas are also far from satis-
factory, it has been estimated that about 50 million houses in rural areas have either to be rebuilt completely or improved substantially."

50 million houses in rurat areas are such that either they should be rebuilt or should be improved substantially. When we see this and the progress that is achieved in this direction, I think it will be painful to one and all.

Sir, the progress achieved during the Second Five Year Plan period so fas as village housing is concerned is very poor. The sum that was allotted for village housing was not only poor but meagre compared to the sum allotted for other hōusing. We gee that more than 80 per cent of the people live in villages ant orily 20 per cent in cities. But the sum allotted in the Second Five Year Plan for villages was only 20 per cent. of the Plan or even much less and the cities were given more. I have nothing to say against it, but what I submit is that more should be allotted to the villages for their housing schemes.

If you refer to page $\$ 1$ of the report you will And the grogress achieved ${ }^{-1}$. the Second Five Year Plan regarding village housing. The various State Governments and the Union Territory of Tripura drew a sum of Rs. $190 \cdot 42$ lakhs including a sum of Re. 4.28 lakhs as grant for the State Rural Housing Cells since the inception of the scheme in October, 1057 up to the end of March, 1960. Then it is said:
"According to the present indications, a sum of about Rs. 100 lakhs is likely to be drawn by the various States and Administrations during the current year, bringing the total expenditure under the scheme during the Second Plan period, to Rs. 890 lakhs against the revised Second Plan provision of Rs. 485 lakhs." Loans amounting to more than Rs. 210 lakhs had been sanctioned by State Governments for construction of 12,300 housen, against

## [Shri P. R. Patel]

which a sum of Rs. 118 lakhs have been actually disbursed to beneficiaries; according to the information available up to the end of December, 1960, 2,000 hoúses are reported to have been completed and another 7,300 houses were reported to be at different stages of construction."

Only 2,000 houses have been completed. According to the report, 50 million houses are required to be rebuilt or substantially repaired. Now, looking to that, what is the progress that we have made? Presuming that in "the last year of the seçond Plan we shall be able to construct all the houses-I do not think we can do it-then, in that case, to reconstruct or repair 50 million houses we shall require, I think, at least 1,000 years. So, . looking to this progress. I want to know whether we are sincere towards the villages or whether we are only whitewashing.

I see that so far as the amounts regarding the subsidised industrial houses, low income group houses, plantation labour, slum clearance, etc., are concerned, all these sums are shown to have been utilised... So, really, the money that has been allotted has been mostly utilised. But so far as the village housing is concerned, I find something different. There, the amounts, drawn by the States during the first four years have been shown. But what have the States done? They have drawn the money. The question is whether they have utilised the money, and whether houses are built. According to the report only 2,000 houses are built. Should we be happy with this progress? All the States could draw in the first four years only Rs. 190 lakhs. In the last year-1960-61-they diew Rs. 175 lakhs. Will they be in a position to utilise all this:money in one year? They only drew the money just to show that they are doing something. I think the States are careless so far as village housing is concerned. We see from this that even though the
amount of Rs. 500 lakhs has been sanctioned in the second Plan, the money that is drawn in the first four years is only Rs. 190 lakhs, which is less than half of the total amount. So, from this, the only inference would be that the States should be whipped to look after the interests of the viltagers. Looking to the conditions in the villages, I think that should be done as early as possible.

I would submit one thing so far as Delhi is concerned. I generally do not speak about the cities because there are so many good persons to look after the cities. But in Delhi the housing problem is the worst. Governmint have been good enough to acquire land. There is the Master Plan and so many co-operative societies are formed, but we do not get land to construct houses. When the housing problem is so acute and the rent is very high in the city, is it not desirable to give lands to these cooperative societies and ask them to construct houses as early as possible?

17 hrs.
I thank you for giving me this opportunity to speak.

धी मेल स्वस्प : (दीलीभीत) जपा-
 तीसरीयोजना का ध्रीगणज कर रहे हैं घ्रोर देश के सामने मुरधा का बड़ा सवाल है, वक्षं, हाँ位• श्रों मुनाई वव वाग की जिम्मेवरियां बहुन दढ़ गयी है।

यन मिर्नम्द्री नन् शचपर में सबसे
 ग़्य यं। इन विभगग की तिंदिखर्टिज ज्यादानन fमिलटरी के कामों

 घ्राधिम्ना इस डिपरंटंड का होंलपमेट दुमा घोर पाज इन्ता $9 \%=?, 00,000$ बा ख़ं ह्मारे सामने है।

जंःता दि: पिद्धने :ताल भी में ने प्रजं किया था ईसमें वक्षं, ह उनितन प्रोर सप्लाई ये तोन मू फंने ग मिल हैं। यह बहुत बड़ा जहरफा है मोर ड़लिए मेरे लिए यह
 इस पर ज्यादा रोशनी उाल मंत्। लेकिन मं बकृं भोर हाउसिग के बारे में कुछ चर्वा करना चहूंगा।

बक्सं के मूतालिक पिछ्घले साल भी में मैन क्जंजिंता थं कि जिनना करफ्शान घोर भ्रष्टाचार हसम मने में है गायद किसी द्रनरे मूहंजनें में नहीं है। इनकी बहुत मी मिसानें पर्बलिक एकाएंट्र्ं फंमटी की ₹ब्वंत fि्पोरं से भ्रापको मिल : :नी हैं। उनमें iज ? ?०० पर कहा गया है :
"The Audit papers disclosed that the outstanding objections and inspection report were heavy inter alia against the Ministry of Works, Housing and Supply."
उमी के साथ साथ एक प्रोर रिमांक पेज $१ ३$ द पर है जो कि इस प्रकार है:
"Several cases of falsification of accounts and withdrawal of money through forged claims from a : treasury occurred in an office during a period of flve years from 1953-54 onwards resulting in a loss of Rs. 4,658 out of which a sum of Rs. 637 was subsequently recovered."
इमी के नाथ माथ एक रिमाकं यह भी है :
"The standard of mainterance of work was very poor and there was considerable scope for improvement."
इमी तरह से पेज ? $6 y$ पर एक मिमाल है कि एक हेल्य सेंटन बनाया गया जिसकी कास्ट $3, ३ x,=x 0$ रुपए थी। इममें ललटन का भाम होना था। काम हो ग्हा या कि घ्रांषी श्रायी घोर उसकी बजह से इलेक्रीट का जो काम था वह गिन गया प्रोर उसके बाद ₹ $9, ६ ६ ३$ रुया घोर लगा कर उसको ठीक किया गया । यह घ्रजीव

तमाशा है कि इतना कमजोर काम किया जाता है जो तेज हावा में गिर जाता है।

इसके पलावा कुछ मेनीपुलेशन घाफ मेजरमेंट के केसेज हैं। इसमें एक केस है पेज १₹? पर। यह एक सड़क कां काम था। इसमें जो परं वकं हुभा बहा
 नाप दिया गया $६, ० ३, १ ३ ६$ क्युखिक फीट पोर इस तरह से किपाटंमेंट को טह३२ रपए का घाटा हुपा।

इसी तरह से मोवर पेमेंट़ के भी कुघ केंमेज हैं। पेज १२? पर दिया हुभा है कि एॅ सड़母: पर काम हो रहा था। बहां पर जो घषं बकं हुपा था बह ३२, ४द,३७२ क्युबिक फीट था, उर.का पेमेंट होना था, न्नकिन पेमेंट fिया गया $३ ६, \chi \ell, \cup$ ? स्यृबिक फीट के लिए 1 पोर इसमें ठंकेदार को $\{₹, \times x$ रु रुए का फायदा हो गया। हस तरह की फोर भी बहुत सी मिमाल दी जा गकती हैं। पालियामेंट की Fकीन्म्रा कंजेटी पोर घानिट रिपोटं की ये fमयालें है। में सममता हूं कि प्रब वक्त भ्रा गया है कि हस विभाग का किर से रिमाग्गेनाइंड्डन करने पर विसार किया जाए।

लुणी की बात है कि पिद्बली मास जब 5स पर बहम हैई तो उस बक्त कहा गय। 7 :
"In pursuance of an assurance
given by the Minister of Works,
Housing and Supply in the Lok
Sabha, an official committee has.
been set up to examine and sug-
gest measures to reduce corrup-
tion in this department."
प्क कमेटी बनी है बतर्ष्णन को रिषाने के
fिए। मूले भी भंजनन देने को कहा गया
था लेकिंन उम बकम मैं मबे चन नकी़ दें मका।
भ्रब में बर्जन को सरट पाउट फग्ने के
लिए बुख मंंगन देना षाहनाइं। मेंरे
सजेशम इस प्रकार हैं :

## [श्री मोहन स्वरूप]

इससे पहले कि काम शुरू हो मैं चाहता हूं कि उसके तखमीने पर विचार किया जाए। ये एस्टीमेट एक स्कीनिंग फमेटी के सामने रखे जाएं घ्रौर वह देखें कि एस्टीमेट दुरस्त है या नहीं। उसके बाद काम शुरू, होते पर साइट पर यह देखा जाए कि जो मेटीरियल , लगाया जा रहा है वह स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है या नहीं। जिस वक्त काम चलता है उस वक्त मेटीरियल का सेम्पिल लिया जाए घ्रोर उसको ले बारेटरी में टेस्ट किया जाए 'भौर देखा जाए कि सीमेंट वगंरह् ठीक ठीक लग रहा है या नहीं। उसी के साथ सीमेंट श्रौर रेते का रेशियो भी देखा जाए कि ठीक है या नहीं उसके बाद काम खत्म होने पर मेजरमेंट फरके देखा जाए कि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम हुप्रा है या नहीं। ये सब बीजें में चाहता हूं।

इसके साथ साथ एक चीज भोर भी है । मेरा सुझाव है कि इस विभाग के जो श्राफिससं हैं जसे मोवर्गसिर, गबडिवीजनल भ्राफिःःर, म्रःिसटेंट ह़ंजीनियर वगंरह इनको कहा जाये कि ये सालाना क्रपना हिसाब मबर्मट करें कि छुनका बैंक बंलेंस \{ितना है । ताकि माल़्म हो सके कि इनकी ग्रामदनी ध्रोर खरं क्या है। मैने पारसाल कहा था कि जब ये लोग नोकर होते हैं तो इनका बैंक बेलेंस निल होता है लेकिन साल भर के ध्रन्दर ही इनका बैंक बेलेंम बढ़ने लग जाता है। तनख्वाह में तो गीजारा होना कठिन हैं। तब यह देखना होगां कि यह रुपया कहां से भाता है। इसका हिसाब देने के लिये उनको मजबूर किया जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि पालियामेंट की ए. क कमेटी बने जां कि साइट पर जाकर काम की जांच पड़ताल करे जिससे जनता को विशवासः पंदा हो । भाज हालत यह है कि भगर कोई पुल बनाया जाता है तो लोग यह नहीं सममते fक वह काम हमारा हो रहा है। हालांकि यह पुल लागों के फायदे के लिये बन रहा है लेकिन

वह कहते हैं कि गवर्नंमेंट का काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट के कामों के साथ पीपिल्स पार्रचि्विपेश होना चाहिये । में चाहता हूं कि यह जो कमेटी बने इसमें कुछ पबलिक के ग्रादमी हों, कुछ लेजिसलेटर हों घ्रोर कुछ दूसरे लोग हों । यह कमेटी सी० पी० डब्ल्यु० डी० के डिवीजन्स के बेसिस पर बनाई जाये। श्रोर काम की देख भाल करे ।

इसके श्रनावा मैं चाहता हूं कि जो श्रफसर ठीक काम नहीं करते हैं या जो एजेंसीज ठीक काम नहीं कर्ती हैं उनको ब्लंक लिस्ट किया जाये ग्रोर उस लिस्ट को बाकायदा मेनटेन किया जाये ग्रोर काम देते वक्त उसका निहाज रखा जाये, जब किसीं श्रफसर को डिप्यूट किया जाये तो मैं चाहता हूं कि यह देख कर डिप्यूट्र किया जाये कि वह् ईमानदार श्भादमी है । जो श्रफमरान श्रच्छा काम ऊंरें उनको में चाहता हूं कि ईनाम मिले । भ्रभी श्रच्छी खेती करने के सिलमिले में '玉ृ. षि पंडित' की उपधि दी जाती है। में चाहता हूं कि उसी पं ग्र्न पर उसी तरीके पर 'विश्वकमा' की उपाषि म््छे दें जीनियसं को दी जाये । भ्रब विशवकमा का नाम बहुत महत्व रखता है। जब मैं बंगाल गया था तो मैने देख $\hat{\text { कि वहां पर }}$ विशवकमो की पूजा होती है। मिं चाहता है कि जो श्रच्छे इंजीनियसं हैं जिनका रिकाम के डिटेबूल हो ग्रोर जिनके कि काम की प्रशंग। होती है उनको इसकी उपाधि मिलनी चाहिये । छोटे वर्कसं को भी डनकरेजमेंट मिलना चाहिय ताकि वे खुश होकर दिल लगा कर काम करें मोर उनमें घ्रागे बढ़ कर सच्चाई मोर लगन से काम करने की प्रवृति पंदा हो।

प्रमोशांस के बारे में मुमे यह् फहना है $\mathrm{i} 1:$ उसमें कास्टिज्म चलता है, जातिवाद चलता है। मैं घ्रापकी इजाजत से कहना चाहूंगा कि यह तो सेंद्रल वी० उक्ल्यू० डी० की बात है नेकिन घभी हमारी घार्मी में घोर डउकेंग फोर्मेज में प्रमोशास् के मबाल पर डिमनफ़ान

पैद। हो गया था। इन प्रमोशन के सिलझिले में फेवरिटिज्म घर करती चली जा रही है । भ्रगर चीफ इंजीनियर के सामने प्रमोशन का कोई सवाल श्रायेगा तो वह जिस जानि से ताल्लूक रखता है उस जाति वालों की मदद करेगा ।

मैं चाहता हूं कि इसके लिये एक भलग से कमेटी बने । म्राल इंडिया बेसिस पर यह कमेटी बनाई जाये घौर जितनी सकिसेज हैं हैं उनके प्रमोशंस् का मामला इस कमेटी के मामने रक्खा जाय। वह एक एक्सपटंस कमेटी हो घ्रोर उसमें पालियामेंट के मेम्बसं भी रक्से जायें । वह सारे प्रमोशंस् के मामलों को देलें । उसके बाद वे लोग जोकि काम करने की क्षमता रखते हों घोर जों ईमानदार हां उनको क्रागे बढ़ाया जाय लेकिन जो श्रादमी श्रच्छा काम नहीं करते हैं उनको काम करने का मोका न दिया जये ।

जो भी काम होता है ठेकेदारी सिस्टम पर होता है। इंजीनियर्सं खाली इंस्पैक्शन का काम करते हैं। साइट्स पर जाकर काम को देखा म्रोर चाहा तो उसे पास कर दिया या रिजैक्ट कर दिया । ठेकेदारों का एक एंसां क्लास बन गया है जोकि लेबरस को तंग करता है म्रोर उन पर जुल्म करता है। मिडिलमंन की हैमियत मे जो ठेकेदार रहना है सारे करप्जन की बुनियाद वह है। घ्रब यह में बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि रx परमेंट केकदार खता है प्रोग मैं जिम्मेवारी के साथ कह् रहा हूं भ्रोर भ्रगर जहरत पड़े तो सबुत दे मकना हूं कि २x पग्मेंट स्टाफ, इंजीनियसं वगंरह ख। लेते हैं मोर बाकी H फं $x \circ$ फीसदी ऐसा है जोकि काम में लगता है। भाप देय्बते हैं कि यही कान्ण है कि जो इमा रतें बनती हैं वे दूमरे नाल ही बह गिरने लग जाती हैं । मैटीरियल उसमें नही लगना है। एक तरीके से ठेकेदार लोग ब्लडमकर्स है घोर मजदूरों को बहुन कम मजदूरी यह़ लोग देते हैं म्रोर उनको स्टारवेशन बेज $\overline{\text { n Tर रस्बत }}$ है। उनमे घोवर्तार्ई्र करांत कै भोर उनकां

मजदूरी नहीं देते हैं । यह पीस वर्क कंट्रैक्ट बेसिस पर गा डिपाटंमेंट्ल बेसिस पर जो लेबर एम्पलाई काम करते हैं उसके बारे में मैं स्पलाई कमेटी की जो रिपोर्ट है, सन् १८१७ की बहुत पुरानी रिपोटं है उसमें बहुत दिलचस्प चीजें मोजुद हैं घ्रोर मैं उसका कुस्ब हवाला इस मोये. पर देना चाहता हूं। उसमें देश के एक बहुत बड़े हेंजीनियर राय बहादुर गंगा राम शामिल थे.

भी प० मू० तारिक : १६१७ की रिपार्ट में लेटेस्ट चीजें कंसे हो सकती हैं ?
[191V]

घी मोड़ स्बज्त : उसमें बेसिस घोर कहांड्ठे हान का जिक्र है मोर उसमें तो काईई फई नहीं घ्राया है। राय बहादुर गंगा राम पंजा के एक बहुत मशहूर इंगीनियर घे घोर वहा इस स्लाई कमेटी में शामिल थे । उन्होंनें मिफारिश की थी कि पीस वर्क पर ज्यावा काम लिया जाय । जो बड़े काम हें उनको रिवाइड कर दिया जाय। लोकल बोठीज को काम ज्यादा दिया जाय। उन्होंने तजबीज किया था कि जो बड़े काम हैं उनको पी० उस्लू० डी० घंखाम वे 1

उपाष्यक्ष महीष्य : उस रिपोर्ट पर क्रमल हुपा ?

बी मोएू स्थज्व : बहा रिषोट्ट यू ही पड़ी रह गई । रिपोटों पर घमल होता कहा है। रिपोर्ट तो एक विलेघंग मेजर है। एक कमेटी बना दी गई उसने एक रिपोर्ट पेश कर दी घ्रीर इस तरह बह ममेला बढ़ता रहा । रिपोर्टस इम्पलीमेंटशन के लिये नहीं हहोती हैं. ...

एक घालनीय समस्य : उस रिपोर्ट का नाम क्या है ?

बी मोलन स्वस्ष : मिम्टर स्लाई जो नागपुर मे कामक्नर बे उन्होंन उम रिपोर्ट मे यहु तजवीज किया था कि अब टेषार की एक्समेप्टल
[श्री मोहन स्वरप] हो जाय तो उसके बाद ठेकेदारों को वह काम न करने दिया जाय। इसी के साथ साय उन्होंने यह तजवीज किया था कि प्रमोशांस् खाली सीन्यारिटी पर न हों बल्कि
Seniority shall be regarded only where other qualifications are practically equal. कमेटी ने घ्रपनी रिपोर्ट में तजवीज किया था कि पीस वर्क पर काम किया जाय। हेकेदारों को उन्होंने छनकरेज नहीं किया था । उन्होंने कहा था कि ठेकेदार काम को सबलंटै कर देते हैं। उससे ऐब्सप्लायटेशान बढ़ता है, घौर करप्शान बढ़ता है। ठेकेदार उसमें गड़बड़क्नाला करते है।

यह ठेकेदारी प्रथा ब्लेक मार्केट का घर है। ठेकेदार लोग चीजों को चुराते हैं घ्रोर ब्लिक मार्केट में बेचते हैं + हमारे इंजीनियर्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहा सामान चुरा कर ब्लैंक मार्केट में बेच सकें लेकिन उदके जरिये से यह् सब चीजें वे करते हैं। इसलिये मेरा सुक्षाव है कि इस ठेकेदारी प्रथा को बिलकुल ही हटा दिया जाय । हमारे इंजीनियसं लोग जोकि घभी टांग पसार कर बंग्लों में भाराम से सोते हैं वे निकल कर देखें कि काम ठीक से घ्रोर ईमानदारी से चल रहा है कि नहीं ।

भरग ठेकेदारी प्रथा को बिलकुल समाप्त करना संभव न हो तो मेरा सुक्षाव यह़ है कि भाप बिलिं्डग कंसट्रबशन सोसाइटीज बनायें जैसे कि घ्रमरीका घ्रोर इंगलैंड घ्रादि देशों में हैं। वहां बड़ी बड़ी कंसट्रवशन फम्मं मोजूद हैं घौर वहु इंजीनियमं रखती हैं भौर उनके जरिये यह कंसट्रवहान का काम कराया जाता है। उसी तरीके से यहां पर भी किया जाना चाहिये घ्रौर इम तरह की रजिरटडं बोडीज की स्थापना की जानी चाएिए। मेग स्गाल है कि ऐमा होने से हमारे देश में श्रच्छे भच्छे इंजीनियरं के निकलने में मदद मिलेगी । सेंट्रल पी० उब्ल्यू० डी० का जो इंसपैकशन का काम है

उसमें थोड़ी सी श्रड़चन पड़ेगी क्योंकि टेकनिकल नो हाक के श्रादमी इधर इन रजिस्टर्ड बौडीज में भी एम्पलायेड होंगे श्रोर उनके कारण श्राज जो बड़े स्केल पर गड़बड़घुटाला चलता है उस पर कुछ रोक लग सकेगी घौर उसमें कुछ कमी ग्रा सकेगी। इसी के साथ साथ श्रच्छे इंजीनियसं भी पैदा होंगे । हमारे देश में लड़कों के मन में इंजीनिर्यरिंग की शिक्षा प्राप्त करने की प्रवृत्ति पैदा होगी। उस हालत में हमारे देश में इंजीनियर्स की काफी डिमांड होगी । भ्राज देश में ध्रगर कोई कमी है तो ईमानदारी की कमी है। हमारे देश में निरन्तर भ्छे लोगों की कमी होती चली जा रही है । श्रभी हमारे पंत जी चले गये । उनके निधन से ऐसा लगता है मानों एक वैकुभ्रम हो गया हो । हालत यह हो रही है कि हिन्दुस्तान में भ्छच्छा भादमी ध्रगर चला जाता है तो दूसरा वैसा भादमी मिलता नहीं है थोर यह हमारे देशा का दुर्भाग्य है । श्रब श्रगर हिन्दुस्तान के डेमोकेटिक सैट श्रप को ठीक तरीके से चलाना है तो इस करप्शान को रूट घ्राउट करना होगा। इस रिशवतखोरी का सबसे बड़ा श्रड्डा ध्रगर कोई है तो वह सेंट्रल पी० उब्ल्यू 0 डी० है।

श्रब ज्यादा न कह कर श्राखिर में मि केवल हार्जमिग के मुताल्लिक कुछ श्रजं करना चाहूंगा । इंडम्ट्रियल हार्उसग के लिये २३-廿 करोड़ बतोर वर्जे के रूप में दिया जाता है घ्रौर २०-ह? करोड़ एंज सबमिडी दिया जाता है। ३०-०७ करोड़ रुपया इस थर्ठं फाइव इयर प्लान में प्रोवाइड हुग्रा है ग्रोर लो इनकम य्रुप हार्जग्गिग के व:्में $\vdots 9-२ ७$ करोड़ प्रोवाइड हुप्रा है । ? $:=$ नंडड रुपया रिवाइज्ड बजट में रख्वा गया है ग्रोः इसके बाद प्लान्टेशन लेबर हार्जसंग में नारं इंडिया में २, $8 \subset 0$ रुपये मौर माउथ इंडिया में $q, \varepsilon २ \circ$ रुपया एक मकान के लिये रखा गया है मोर भ््मी परमेंट कास्ट दी है। जहां हाउसिग की दूसरी बांचिज हैं, उनमें काफी रुपया दिया जाता है-मिसाल के तोर पर सब्सि-

डाइज्ड इंडस्ट्रियल हार्जसंग में लोन श्रोर सबसिड्डी दोनों रखे गये हैं-सेकिन जहां गरीब घादमियों का, गांवों के पिछड़े प्रादमियों का सवाल क्राता है, वहां कुछ नहीं है, वहां निल है ।

इनिशियल स्टेजिज में 400 गांवों को माडल विलेज बनाने की तजबीज थी। भ्रब उस तादाद को $x, 000$ कर दिया गया है। में यह भर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के $x, x=, 000$ गांवों में यह तादाद तो एक कतरे के बराबर है—कुछ्छ नहीं के बराबर है। थर्ष फाइव इयर प्लान में इसके लिये सिफं १४. पx करोड़ रुपये प्रोबाइड हुये हैं, जब कि इंडस्ट्रियल हार्उसंग में घोर दूसरी मद्दों में जो रुपया रखा गया है, उस पर भाप गोर करें कि कितना रुपा रखा गया है। हिन्दुस्तान की माबादी $\gamma ३$ करोड़ से कपर हो गई है घौर गांवों में रइने वाले लोग उस भाबादी का $5 x$ प्रतिशत, बल्कि ह० प्रतिशत हैं। फिर भी घ्रगर गांवों को डेवेलप न किया जाये, तो यह मुनासिब न होगा। मजदूरों को इसलिये कुछ फायदा पहुंचाया जाता है कि वे भारगनाइज्ड हैं, जब कि किसान प्रारगनाइज्ड नहीं हैं घौर बहुत से हिस्सों में बिखरे हुये हैं। मजदूर की बात मुनी जाती है घ्रोर मजदूर की बात करने वाले लोग भी हैं, जबकि किमान की बात करने वाले कोई नहीं हैं । लेकिन बोट तो किसान से घ्राते है। वोट हासिल करने के वक्त किमान के पास जाया जाता है, लेकिन डेबेलपमेंट के बारे में गांवों को एकदम भला दिया जाता है । कहा जाता है कि गंबार लोग हैं गांबों के, उनको जरूरत नहीं है, वे बिल्कुल इन्मान नहीं है । मिं कहना चाहता हैं कि छस तर्हु की मनोवृत्ति ज्यादा ध्रर्मे तक नहीं चल सकती। जब किमान जाग जायगा घोर धपने कदमं। पर खड़ा हो जायगा, तो ये नेइन्माफियां बर्दाग्न नहीं होंगी।

में हिमांब्ज में दी गई कुछ दिलचस्प बातों का भी जिक कर देना चाहता हूं।

पेज ६६ पर स्बस की टट्टियों का तर्जकिरा किया गया, जिन पर दो लाख रुपया खर्ष होगा, लेकिन इस के साथ ही करोड़ों रुपया एयर कन्दीरानंनग पर भी खर्च हो रह्रा है । ये डबल बातें क्यों हैं ? या तो सरकार हिन्दुस्तानी तरींके पर चले जोर या घंश्रेजी तरीके पर-या तो वह खस की टट्टियां 5 स्तेमाल करे घोर एयर कन्डीर्शनिग को लत्मकंर दे, या सिफं एयर कन्डीर्शानग को रहे । मैंने घक्सर देला है कि कमरे में एयर कन्डीरानिग भी है पॉर बरामदे में लस की टट्टी लगी हुई है। हर साल खस की टट्टियां बराब हो जाती हैं। हम पक्सर सड़कों के किनारे लस की टट्टियां बनते हुये देखते हैं। बाद में उन को ख्वत्म कर दिया जाता है। इस तरीके मे बहुत ज्यादा खर्चं हो रहा है, जो रोका जा सकता है। यह़ बात मूनासिब नहीं है। इस में थोड़ा सा परिखतन करने की प्राषएयकता है । या तो स्बस की टट्टियां हों घोर या एयर कन्डीशनिग हों ।

की घ० मू० तारिक (जम्मु तथा माण्मीन ) : इमं मजबरों को काम मिलता है 1
[اس > مزلدرور كو كم ملیا هـ]
धी मोहल स्वस्वस्व : काम मिनता है, लेषनन यह फफजुलनस्वी है। काम कहा मिलना है मउनूरों का ? प्रगण मजदूरों पौर किमानां को काम fमलने वगं, नो रोना कांह का हों ? दिककन तो यही है।

उपाष्पस मालेष : घ्रगन हाट्टृयों को डिम्ट्राय न करें तो काम क्रोट भी क:म हो जायगा ।

धो मोहुन स्क्षक्प : मिव्यमी बार प्री ख्राज किहु ने कानीनां का त्वकिता किया या। यम: मे नहीं ग्रता कित्र का नीने हर मान वृराना हों जाना है, या उन को जग नग जाना है। पंज ง० पर किग्ना है कि

[ः्री मोहन स्वरूप]
की कालीनें प्रायेंनी इस साल घोर पेज ११४ पर लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के यहां १,३७,३०६ रुपये की कालीनें भ्योर १०,000 रुपये की कलीनें भ्रायेंगी । इस में लिखा हुप्रा है-रिप्लेसमेंट भ्राफ बोनं घ्राउट कारपेट्स इन प्राइम मिनिस्टर्ज्र हाउस ।

भी प्र० मू० तारिक: श्रानरेबल मेम्बर ने कहा है कि एक लाख का कालीन है। वह कोन सा है ?
[ نهـ

घी मोलिस्तक्प : मूमे क्या मालूम कि कोन सा है। इस में यह लिखा हुश्रा है। भगर ये फ़िगजें सही हैं, तो यह बात भी मही ह ।

विद्ले माल श्री बजराज संहत ने इस का जिक्र किया था मैं मिनिस्टर साहब से यह पूबना चाहता हूं कि यह क्या तमाशा है । क्या ये कालीन फैंक दिये जाते हैं, या सड़ जाते हैं ?

भी प० मू० तारिक : पषघल जाते हैं ।
[ بكهل هات مهـ]
थी मोल्म स्पस्प : पिघल कर क्या होता है ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हन सारी बातों का फिर से सवेक्षण हो थोर इस बीमारी को दूर करने के लिये मूपस्सर कदम उठाये जायें । प्रगर नहीं उठाये जाते हैं, तो यह महकमा बदनाम होता चला जायगा भौर काम भी मिट्टी होता चला बायगा।

में घाप काबड़ा पभारी हूं [कि भाप ने मुमे समय बिमा।

धी च० मू० तरिक: जनाब रिप्टी

स्पीकर साहृब, मैं उब्ल्यु० एच० एस० मिनिस्ट्री को भौर खास तौर पर वजारत के वजी़र साहब श्रोर नायब वज़ीर हासब को इस बात के लिये मूबारकबाद देता हूं कि श्रब के फुलों की नूमायश में डब्ल्यु० एच० एस० मिनिस्ट्री ने काफ़ी इनामात जीते हैं, खास कर हाटिक्त्चर fिबीज़न ने ।

जहां तक इस fिनिस्ट्री का ताल्लूक है, यकीनन इम का ताल्लूक हिन्दुस्तान के हर गहरी से है, चाहे वह् छोटा हो, या बड़ा। जहां तक इस वजारत के भ्राम क।मों का ताल्लूक है, इस में कोई राक नहीं कि एक बहुत बड़ी हद तक इस वज्ञारत ने यह कोशिश की हैं कि इस सिलसेले में पेश घ्राने वाली मूईकलात को दूर किया जाये । जहा तक देहातों की तरक्की का ताल्लूक है, देहातियों की जिन्दगी को संवारने का सवाल है, माड्रन तरीके पर गांवों को बनाने का सवाल है, यह मिनिस्ट्री हर मूमकिन तरीके से इस बात की कोशिश करती है कि उन मूरिकलात पर कावू पाया जाये, जो कि मजूदा हालात में हिन्दुस्तान की तमाम जरुरियात को पूरा करने के सिलसिले में पेश श्राती हैं। लेकिन इस के साथ ही में इस वज्ञारत की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस वजारत का काम सिके यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि बहुत सी प्रोर बातों की तरफ तवज्जह देना जरूरी है । जसे प्रानरेबल मेम्बर साहब ने घभी कालीनों का जिक किया मोर मेरा र्याल है कि उन की मालृमात दुछस्त नहीं है पोर उन्होंने कीमतों के बारे में काफ़ी मूबालगे़ से काम लिया है। यह हम जानते हैं भोर यह हीकीकत है-झोर किसी हद तक वड़ीर साहब इत्तिफ़ाक करते हैं कि हम फ़रनीचर पर, सरकारी मकानों मोर दफ़तरों के फ़रनीचर पर काफ़ी रकम लचं करते हैं। भ्रगर इस तरफ घोड़ी सी तबज्जह् बी जायें, तो यकीनन हम इस ख्यं को बहुत बड़ी हृद तक कम कर सकते हैं 1

जहां तक वजारत के छोटे छोटे कारिन्दों का ताल्लुक है, हमारी राय है कि वजारत ने उनकी जिन्दगी को संवारने के लिये बहुत ज्यादा काम नहीं किया प्रोर न इस वजारत की तरफ से छोटे छोटे काम करने वालों को कोई गारण्टी है, कोई जमानत है कि उन्हें हर वक्त, या पूरा साल, काम मिलता रहेगा । जहां तक उनकी दूसरी जरूरियात का ताल्लुक है, उनके रहन सहन का ताल्लुक है, उसकी तरफ भी खास तवज्जह दी जानी चाहिये । यह वजारत जहां दिल्ली शहर में बहुत बड़े बड़े मकान बनाने में कामयाब हुई है, वहां उन मकानों के बनाने वालों के लिये खास श्रच्छा इंतिजाम नहीं कर पाई है। हृमारे शहर में जहां जहां मकान बनते हैं, वहां वहां छोटे छ्खोटे रहने वालों की गन्दी बस्तियां भी बननी शुरू हो जाती हैं । इसकी क्या वजह है ? इसकी वजह यहा है कि दूर दराज से जिन मजदूरों को काम करने के लिये लाया जाता है, उनके रहने का यह वजारत ठीक इंतिजाम नहीं करती है । भ्रगर उनके रहने का इंतिजाम हो जाय तो वे लोग कभी भी प्रपडी जिदरियां इन गन्दे मकानों में प्रोर इन गन्दी बस्तियों में नहीं गुजारेंगे। यह वजारत श्रपनी गंर-तवजह ही की वजह से उन्हें ऐसा करने के लिये मजबूर करती है । में चाहता हूं कि उनके रहने के लिये दिल्ली शहा में बनद मील के फासले पर कोई बड़ी बड़ी सरायें उनाई जायें या बैरेक्स बनाई जायें भ्रोर साथ ही साथ उनके निये ट्रांस्पोटं का भ्रच्छा बन्दोवस्त क्रिया जाये नाकि वे काम पर भा जा सकें।

जहां तक घ्रोटी घ्योटी नोकर्यिों का ताल्लुक है, जिनके बारे में यू० पी० एम० ई० की जरूरत नहीं है या जहां कोई इूमतान की कोई जहरत नहीं भोर जहां सिफं घन्सान के लिये कारीगिर होना जलरी है जैसे तरलान है, मेसन है, कुली है, में षाहता हूं कि हिन्दुस्तान के तमाम फिरकों के लोगों को, तमाम मजहबों के लोगों को बराबर की नुमाइंदगी दी आनी जाहिये । किसी ब्लास थ्राबमी को, किसी ज्यास

वजह से इससे महरूम नहीं रसा जाना चाहिये, उसका काम उससे नहीं छीना जाना चाहिये। बिना मजहा के इमत्याज के सभी को नौकरी मिलनी चाहिये । में यह् इसलिये कहता हूं कि यह वजारत ऐसी है जहां हर किस्म के लोगों का ताल्लुक पड़ता है मोर मजदूरों का मजहब मुर्सलिफ हो सकता है लेकिन जहां तक काम का ताल्लुक है, वह एक है । इस वास्ते इस तरफ खास तोर पर तबज्जह दी जानी चाहिये।

में इस बज़ारत को बुद्धा पार्क बनाने के लिये खास तोर पर मुबारिकबाद पेश करता हूं। मेने उसको दूर से देला है। काफी लूबसूरत है । दिल्ली में इस तरह के पार्क बनाने की लास तोर से जहूरत है ।

घ्रशोका होटल के सामने काफी जगह बुली पड़ी है जिसकी तरफ मैं वजीर साहव का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह जगह बिल्कुल पठिलक लंट्रिन बन चुकी है। हजारों लोग दिन दहाड़े परर रात को इसको इसी काम के लिये इस्तेमाल करते हैं । इस जगह को भगर एक पच्से पाकं की सूरत्त दे दी जाये तो वहां रहने वाले लोगों को, करीब के रहने वाले लोगों को काफी फायदा हो मकता है । बहां पर प्रच्छे लोग रहते हैं, उनको भी फायदा हो सकता है।

प्रब मैं पशोका होटल के बारे में कुघ कहना चाहता हूं। एस्टीमेट्स कमेटी ने इसके बारे में एक त्पिपंटं पेण की है जिसकी तरफ मैं जी इज्जत मंम्बर माहिबान की तवज्जह दिनाना चाहता हूं। भ्रभी वंगार्मणि साहत्व ने इसकी तरफ भापकी तवज्जह दिलाई है ज्रोर इसके बारे में तउकरह किया है । में कोई णक नहीं है कि जहां नक प्रापेगंता का ताल्लुक है, पर्व्लिसटी का ताल्लुक है, बह़ काकी होता है। हमें बताया गया है कि पशोका होटल भ्रब काफी कायदा वेगा। ठीक है, उसे फायदा वेना जाहिये क्योंकि हमने इस पर काकी बही़ रकम संते की है। लेकिन इसके
[श्री घ० मू० तारिक]
बारे में चन्द बातों की तरफ में इस एवान का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सब से पहली बात तो बोर्ह श्राफ डायरेक्टर्ज के बारे में है। यह किसी हाद तक श्रफसोसनाक है कि जितने भी इसके डायरेक्टर्ज हैं, वे हमारी वजारतों के संकेटीज़ हैं । हर वजारत का सैकेटी कमश्रज़ कम इसके बोर्ड श्राफ डायरेक्टर्ज में है । एक तरफ यह कहा जाता है कि उनके पास बहुत काम है, सरकारी फाइलें इतनी हैं कि वे उनको पूरे तोर पर देख भी नहीं पाने हैं , उनसे काम नहीं निलकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यह काम भी सोंपा गया है श्रोर एक ऐेसी ग्रार्गेनाइजे गन के बोर्डं श्राफ डायरेक्टज्ञ में रखा गया है जिसके बारे में उन्हें ए० बी० सी० डी० भी मालूम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि.तने डायरेकटर हैं, घ्रशोका होटल के जो कभी खुद होटल में रहे हैं या किसी विजिनेम को उन्होंने किया है । जहां तक बिजिनेस का ताल्लुक है, उसका इंतिजाम विजिनेम को जानने वालों के हाथ में ही दिया जाना चाहिये । जहां तक मेरा स्याल है एस्टीमेट्स कमेटी ने इसके बारे में सिफारिश भी की है घ्रोर मैं चाहता हूं कि उस तऱफ खाम तबज्जह दी जाये । सरकारी डायरेक्टजं की तादाद कम की जाये ।

श्रब मैं घ्रशोका होटल में काम करने वालों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक छोटे छोटे लोगों का ताल्लुक है, उनकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है । बेयरज्ज की तनल्वाह् शायद पचास रुपये माहबार से ज्यादा नहीं है। उनका जो गुजारा जिन्दगी है, बह टिप्स पर ही चलता है । टिप्स वहां पर बांटी जाती है घ्रोर इसके भन्दर ऐसे लोगों को भी शरीक किया जाता हैं जिनकी तनस्बाह $Y 00$ रुपये माहवार है । मैं समझता हूं कि हमारे समाज में टिप लेना घौर लास तौर से ऐसे घादमी के लिये

जिसकी तनख्वाह 400 रुपये माहवार है, श्रफसोसनाक ही नहीं बल्कि रार्मनाक भी है ।

श्राप वहां पर काम करने वालों को तनख्वाहें देते हैं भ्रौर काफी बड़ी तनख्वाहें देते हैं। जनरल मिनेजर साहब की तनर्वाह २४०० रुपये है । वैसे यह कोई बहुत बड़ी तनरूवाह भी नहीं है लेकिन श्रोर जो उसके रहन सहन पर हम प२२४० रुपये इसके श्रलावा खर्च करते हैं ग्रोर इस तरह से उनकी तनख्वाह कुल मिलाकर तकरीबन साढ़े सात हजार के करीब हो जाती है ।

धी मोहलन स्वहूप : तब तो यह प्रजीडेंट साहब के बराबर हो गई ।

श्रो प्र० मू० तारिक : एक श्रौर मैनेजर साहब हें, उनकी तनरुवाह २ $\% 00$ है भौर उसके रहन सहन पर हम ३ह०० रुपया खर्च करते हैं। इस तरह् से उनकी कुल तनर्वाह सवा छ: हजार हो जाती है। इसी तग्र से श्रोर भी कुछ लोग हैं। घ्रगर वाकई में श्रापको घ्रशोका होटल को सही तरीके पर चलाना है, तरीकेकार पर चलाना है तो जिस तर्ह मे हमारे संक्रेट्रीज जिन पर कि इस हुकूमत का दारोमदार है, जो हकूमत को चलाते हैं, प्रलग से वे घ्रपना गुजारे जिन्दगी चलाते हैं. उसी तरह से हमारा यह फर्ज है कि हम ग्नसोका होटल में मोटी मोटी तनस्वाहों वालं। के लिये घ्रशोका होटल से बाहर रहने का इंतिजाम करें, उनको सरकारी मकान एलाट करें । में नहीं समझ्न सकता कि वह् वजारत जिस के हाय में इस मुल्क में तमाम मकानों के एलाटमेंट का काम है, वह उनको रहने के लिये मकान नहीं दे सकती है। यह वज़ारत मकान देने या न देने में नासुदा है घौर घ्रगर वह चाहे तो स्टाफ को मकान दे सकती है। मोटी मोटी तनख्वाहों वाले चन्द घ्रफराद पर वह् क्यों भपना हाष नहीं डालती है ।

एक घर भ्रफसोसनाक वाके की तरफ जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, में घ्रापका ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे जनरल मंनेजर यूरोप जाते हैं शायद चार पांच हफ्ते से ज्यादा वहां रहते हैं। हमारे खर्चे से जाते हैं यह जानने के लिये कि यूरोप के होटल कैसे चलते हैं, वहां कैसा इंतिजाम है । लेकिन जब वापिस भाते है तो कई दिन तक, कई हफ्तों तक पौर शायद कई महीनों तक कोई रिपोटं नहीं दी जाती है। जब यह मसला एस्टीमेंट्म कमेटी के सामने भाता है तो कहा जाता है मेरे पास कोई नोट नहीं था। में श्रापकी वसातत से इस वजारत से ही नहीं बल्कि इस हकूमत से क्या यह पूछने का है रखता हूं कि क्या यह् पंसा यहां के रहने वाले लोगों का पैसा नहीं है घोर क्या इममें वह पैसा भी गामिल नहीं है जो उन लोगों से वसूल किया जाता है जो खुद तो फाका रखने हैं, लेकिन हुकूमत को टैक्सों की सूरत में या श्रोर सूरतों में ग्कमें श्रदा करते हैं ? भगर यह सही है तो क्या यह इम हुकूमत का फंग्रं नहीं है कि काम ठीक ढंग से चले ? हम घ्रोर भाप लोग जिन के बलबूने पर यहां बंठे हैं, ,प्रगर हम इस पैंसे का ठीक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनके माथ घ्रांख नहीं मिला सकते हैं। किमी से पैसा लेना तो ठीक है लेकिन पैसे का नाजायज़ तरीके पर हूस्तेमाल करना हिन्दुस्तान की शान के खिलाफ है ।

होटल के इंतिजाम का जहां तक ताल्लुक है, बहां जो सिफट्स हैं, मैं भापको यकीन दिलाता हूं, वे इस काबिल भी नहीं हैं कि मुझे भोर सामन्त साहब को एक साथ ले जा सकें। लेकिन उन्हीं लिफट्स में घ्राज घाठ घाठ घौर दम दस घादमियों को ऊपर ले जाया जाता है। मैं टोकियो गया था घौर कुछ घोर लोग मी गये थे घीर हमने वहां देला टोकियो गहर में बेशक हुम कोई बहुत घघ्छे होटल में नहीं ठहरे, कि सैयाहों के प्राराम के लिये जो लिफट्स यीं घ्रोर जो नौकरों के बात करने का तरीका था, लोगों को मिलने का तरीका था, वह्ठ इस

कद्र घच्छी थीं घोर वह तरीका इस कद्र घच्छा था कि मालूम होता था कि मर्शरिकी हम नहीं बल्कि मरारिकी वे हैं। मैं घाहता हूं कि यही चीज यहां पर भी हो।

जहां तक होटल के इंतिजाम का ताल्लुक है, जो जनरल मैनेजर हैं, वह क्रिगेडियर हैं, जो एउमिनिस्ट्रेटिव धाफिसर हैं वह कर्नल है, उसके बाद जो हाजिरी लेने वाला है, वह कैप्टेन है घौर छन दोनों के द्र्यान एक मेजर साहब हैं घोर नीचे सब के सब सूवेदार हैं । मैं नहीं समक्न सका हूं कि यह क्या कोई विजिनेस कनसर्न है या कोई मार्शल ला प्डमिनिस्टखं एरिया है। मैं इस बात से इत्तिफाक कर सकता हूं कि एर्ंमिनिस्ट्रेणन के लिये फोजियों का होना जरूरी है। लेकिन वहां सी दो मो प्रादमी हैं, एक एर्डमिनिस्ट्रटिव भाफिसर है, एक जनरल मेनेजर है जिसको बिजिनेस के बारे में कुस्र भी मालूम नहीं है प्रोर उसके नीचे जितने भी घ्रादमी हैं मब भ्राप फोजी रखते हैं, इस सब में मि इस्तिफाक नहीं करता हूं। भाप कहत्ते हैं कि घणोका होटल तरक्की की तरफ जा गहा है। वह तरक्की की तरफ इसलिये जा रह्ना है कि उसके माथ कम्पीटीशन बहुत कम है, हुक्रमत के जितने भी गैस्ट घ्राते हैं, वे वहीं ठहग्ते हैं, कांर्फेसिस के मिर्नसिले में जितने भी लोग घाते हैं, उनके लिये घ्रोर कोई चायम नहीं है, व वहीं ाकर ठहग्ने हैं। कई लाख का बिल तो गबनंमेंट ही धदा करती है 1

इसके भलावा मै छ्बोटे छोटे दूकानदारों की नरफ प्रापका ध्यान किलाना बाहता हो मोर मैं चाहता हैं कि जी इज्जन मैम्बर ल्वास तोर से छस पर m्याल करें । वह यह है कि संटें घंटं ड़कानदारों मे माल भर या कि,गया 00,000 रु०, $=2,000$ ठ० घोर ₹०,००० र० नक निया जाता है घोर बहां गर में बयाल में ரेंी ₹० क षरीब डकानें हृंगी। एक हंडी कए म्टाल मे, तो मबा मवा या हंत़ हढ़ा है० की किताषं बंखनी है,
[श्री घ्र० मु० तारिक]
२२,000 रु० किराया लिया गया है। वह णमूस यह किराया कंसे घ्रदा करेगा ? उस के नरे में प्राज लोगों की राय है कि वहां किताबों ना बिजिनेस नहीं होता बत्लिक कुछ घ्रोर छोता है ।

जहां तक श्रगोक होटल का ताल्लुक है, यह कहा जाता है कि वहां काफी श्रामदनी होगी, लकिजन जहां तक श्रकाउंड्स का ताल्लुक है उन के बारे में केंई खास इन्तजाम नहीं है । मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, श्रोर मैं चाहता हूं कि यह ऐवान इस कारम iं लिये कोई खास कमेटी मूकर्रर कं₹, जो हिंताव मे ताल्लुक रखती हो। मिसालं तोर पर समझ लीजिये कि कोई मेम्बर वहां एकं पार्टी देता है तीस या चालीस श्रादमियों को। टेबल पर लगाया जाता है तीस या चालिस ग्रादमियों का खाना । उस में एसी चीजें भी हैं, जिन को श्राप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह फुट की शक्ल में हों या किसी घ्रोर शक्ल में । उस का गिटर्न केंसे भग जाना है श्रकाउंट्र्म का? यह ठीक है किं चीजों की खरीद दिखलाई जाती है घोर फरोस्त दिखलाई जाती है । २० नन्तरे लिये गये श्रीर २० सन्तरे बेचे गये । लेकिन जब मेहमान चले जाते हैं तो वह बचे हुए सन्तरों को तो ध्रपने साथ नहीं ले जाते । जो चीज बची हुई होती है उस का रिटर्न नहीं दिखलाया जाता। मैं समक्नता हूं कि यह बहुत बड़ी चीज़ है मौर इसका सही तोर पर हि्माब रखने से बहुत फायदा हो सकता है। वहां पग छोटी छोटी चीजों की ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी रकमों की गड़बड़ी होती है ।

मैं बजारत की तवज्जह इस घ्रशोक होटल की बात के घ्रलावा, वहां की एक घ्रोर बड़ी चीज़ की तरफ दिलाना बाहता हूं । में बाहता हूं कि मशोक होटल में जरणियात की जो कीजें हम हिन्दुस्तान से हासिल कर सकते हैं, सादी के रंग में, यनिफामं वगेरह के सिलसिले में, उस की तरफ लास तवज्जह दी जाय, घोर कम से कम एक इन्साफ किया जाय घौर

वेटर्स को सारी वर्वियां साफ दी जाये भोर श्रच्छी खादी की दी जायें ।

उ्याष्प्र महोबय : श्राप तो श्रशोक होटल के भ्दन्दर ही चक्कर लगाते रहे ।

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Anil K. Chanda): He is very fond of it.

धी बी० घं० शमी (गुरदासपुर) : जरा जनता होटल पर ग्राइये ।

बी घ० मू० तारिक : उस पर भी श्रभी प्राऊंगा। यह भी बहुत बड़ा मसला है।

इसके श्रलावा मैं ए़्स० टी० सी० की बिल्डिंग के बारे में भी वजीर साहब से पूछना चाहता हूं। जहां तक एस० टी० सी० का ताल्लुक है, श्राज से तकरीबन तीन साल पहले हमें यह बतलाया गया था कि एम० टी० सी० के लिये हम एक बिर्लिग बनायेंगे श्रोर उम बिर्डिंग के लिये नऋरीबन प.० लाग्व रु० भ्रलग रखा गया थ 1 ग्रत्र दो गान डें। चूके हैं लेकिन त्स० टी० मी० के निते कोई बिंल्डग नही बनाई गई । उन का ग्रभं ग्रवाम पर या श्रवाम के ख्वजाने पर $T$ ? है श्रोर एस० टी० मी० जो एक ग्राध माल पहले 9,000 रु० घ्रपने दफ्तर के किगये के ऊार ग्रदा कर्ना था, श्रब उसे $\gamma x, 000$ रु० माहवार ईंडियन एकम्र्रेन बिलि्डिग के हिस्मे पर श्रदा करना पड़ता है। इसके लिये जिम्मेदार है हमारी उब्ल्यु० एच० एम० मिनिस्ट्री। दूसरे जब हम ने एक्स्प्रेस पेपर्स को जमीन दी थी तो हम ने वादा लिया था कि वह भ्रपने प्रेस के भ्रलावा किसी मोर को किराये पर बिल्डि नहीं देंगे, घौर भगर देंगे तो हुकुमत को जिस हिसाब से उस जमीन की कीमत घ्रदा करनी पड़ेगी उस हिसाब मे किराये पर देंगे । तो मब जब कि यह बित्डिग किराये पर दे दी गई है तो हम यह जानने का हक रखते है हि कि क्या इसी हिसाब से एक्स्र्रेस पेपसं से जमीन की कीमत वसूल की गई थी ? जब उन को हजाजत

दी गई थी उस वक्त माप ने किराये के बारे में जो शतं रखी थी क्या वह शारंत्रब हटा दी गई कि जिस हिसाब से हम किराया दें उस तरह की कीमत वह प्रदा करें ? मंं जानना चाहता हूं कि एक्स्प्रेस बिल्डिग्स का कितना हिस्सा ऐसा है जो वह सुद इस्तेमाल करते हैं भोर कितना किराया उस से वसूल होता है, घ्रोर क्या यह भी हकीकत है कि एवसप्रेस बिल्डिग के लि` स्टट बैंक भ्राफ छंडिया ने लाखों कुपयें बित्डिग बनाने के निये दिये थे ? भ्रगर यह मब चीजें हम ने दी थीं तो किस हिमाब से हम यह लाखों हुपया एस० टी॰ सी० के लिये किराये के तोर पर देते हैं ? वजारत क्यों नाकामयाव हुई है एम० टी० मी० के लिये बिांल्डग बनाने में ?

इमके श्रलावा में श्राप की नवजजह इस पर दिलाना चाहना हूं कि कई मान हुए इस ऐवान में श्राप ने वादा किया था कि ह्रोटे छोटे ल।गों के लिये, गरीब लोगों के लिये या एंमे लांगों के लिये जो दि़्दुर्न्नान में या दिल्ली शहर में श्रच्छी तालीम के लिये या किसी खाम काम के निं श्रायें, श्राप ए़क जनता होटल बनायेंगे ।

### 17.46 hrs

[Shri Mulchand Dube in the Chair] वादा ग्राप ने किया या जनता होटल त्रनाने का श्रोर बना दिया ग्राप ने जनपथ होंटन । इस तगफ भी थांड़ी मी तवजजह दी जाय प्रोर जनता की तर्फ भी ख्वयाल किया जाय।

एक पौर बात मैं जो प्राप की खिदमन में प्रजं करना चाहता हूं वह यहा कि भ्रशोक होटल के मामने एक छोटी सी पहाड़ी है,

$$
1
$$ जिस का भाप फायदा उठा सकते हैं, भ्रगर भ्राप उसे एक पाकं की मूरन दें, थोर उस में भाप का कोई ज्यादा र्पया मी संब नहीं होगा, बल्कि इस एरिया से जिस ने प्राज एक गन्दी बस्ती की सूरत मर्ल्यार कर ली है, पाप को नजात हासिल होगी, भोर बहां पर छोटे घ्बोटे बोग जो नाजायज इस्तेमाल उस का करते हैं, बह मी बन्द हो आयेगा।

2402 (AI) L.S.D.-O.

भ्रगली चीज़ जिस की तरफ मैं भाप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह उस फानिचर के बारे में है जिस का किराया भाप हम लोगों से भी लेते हैं भौर शायद सरकारी मुलाजिमात से भी। जिस वक्त उस को भाप खरीवते हैं उस वक्त जो किराया प्राप उस का लेते हैं वही बाद में भी लेते रहते हैं । क्या भाप को यह महस्रूस नहीं होता कि बह पसासा कदीमा है । इस वक्त भी भाप उस का किराया उसी हिसाब से काटते हैं। इस बारे में भाप की तरफ से प्रपनी पालिसी वाजेह होनी काहिये। यह भी बतलाया जाना बाहिये कि कितने साल में भ्राप उसे रिप्लेस करेंग पोर जब रिप्रेस करेंगे तो पुराना फानिवर का क्या होगा ? जैसा एक भानरेबल मेम्बर ने कहा कि पुराने कानीन कहां जाते हैं ? में ने कहा कि वह पिघल जाते हैं । भार भाप को समक्ष में न भाता हो कि पिघलना क्या होता है तो जाभ दुले माहब मे पूछ लीजिये। तो यह पिषलना भी एक बहुन बड़ी बान है मोग इम की तरफ भी भ्राप तवज्जह दें । ख्वास कर उन घ्रोटे घ्योटे प्रादमियों की तरफ जो पाप के. कारिन्दे हैं।

हमें बहुत्त मी शिकायतें मोसूल हुई हैं कि बहां हग नरीके के लोगों के लिये प्रामानी मे काम न-नी मिलना है । इस की नरफ भी भ्राप को तबज्जह देनी धारहिये।

मैं एक बात पर भ्राप के मतालकार जर की नार्धद जक्न कर्ता हैं कि फूगों की नुमाइणों में भ्राप ने तमगे बरंग्ह हामिग्र किये हैं। उब्ल्यु० एच० एम० मिनिम्द्री का यह बहुन बड़ा काग्नामा है, सब में बत़ी बात है कि फूनों की नुमाइण में उम ने कुष्य इनामात जीने हैं। इस पर में उम को मुवाग्कबाब देना हैं ।

[شیى ع - م - طارت]


 ايس مالستّى ג كاركى العامات جهيلـ


جها تك اس ملستى كا تعلى عـ يتيلا اس
 بوا - جهان تك اس روزات ع ع مام







 كبان 6
 كاتى د كه انم بهعلات بر كايو بابا

 كرن ع سلسلـ مهن هـه آتى مهـ





 ماحب غ إْتى כاللمن 6 ذكر كها

ارٍ مهرا خهل هـ كه ان كى معلومات











جها

, , ,


 كـ كانت




 , وزا,
原






كلدى بستهان بهى بلى شهرع هر جاتى ثهى - اس كى كها وها



 ان ع تو وغ لوك كبهى بهى ابلى زندكهان



 كرتى ع - مهـ جاهما هر كه ان

 سرانهى بلائى جا'ها با با بهركس بلائى

 تاكه , وء كم بر آ جا سكه -










 كسى خام, وجه > !س > مسهرم

نهه , كها جانا جامهئه - اس كا كام



 هـ جهان هر لسم ع لوكور 5 تعلت , رما منهلف مو سكا
 اتوهه دى جانى جامهيُ -

مهی الس وزالت كو يدها بارى



 بان كى ذام هرورت ع

اشوكا هوتل ع .انمل كادى جكب



 دهار< اور راس كو اسكو اسى كا
 جمهب كو الى الهك اجه بارى كى مورس





[ شرى ع - م طارق ]

 اسعيتسنلس كهئى غ اس غ باربا
 جس كى طرن ههن نی عزت
 هو - اليهى تهاكى مادب


 كه جها
 8 - همه عا,










 جاتا هـ كه الن









 همه با كسى بزنيس, كي انهي
 اس كا انتطام بزنيس كا جانلـ والى













 تكس وعان بر بانتى هاتى هـي إي
 كها جاتا

 خاس طورعالهس آدسع لُّ جنى


آب ومان هر كام كرن والو كو
 تلفوامهي دينّ مهي

 ن+


 هزار ع ترهب هو جاتى عـ

4 شرى موصن سروه -

شرى ع-
ملهجر ماهب مهي ان كى تنفهرالا

 طرح ع ان كى كل تلطواها سوا هم هزلا

 آب كو اشولا مرتل كو مصعهع طريته بر جالنا


 ,





ك ولا وزارت جس ع هاتم ههی اس ملك مهن كام مكانو


 اكر را هاله تو اسكاف كو هكان د< سكلى \& - هونى موتى تلشوامور :اله جلد إراد ير ولا كهوس الها هاته نهش כالكى ه -

 كها كها ع مهس أت




 هيى - ومان كهسا التطام هـ - لهك


 دى هـي



 عكومe < كها



[ شرق ع - م - طارق ]

ـ جو الن لوكو ع وصول كها جا جاتا
 حكومت كو تيكسو كى صورت مهـ
 هاي - اكر هي ممهِ اس مكومت كا فرض نهـ
 آت لوك جى ع بل بل بون ير مهان




 كرنا ملدرسكان كى شان ع ع غلف


مهي آه كو يتهن دلتا هو ریا
 - فامب كو إه ساته له جا جا سمهي

 هاتا هـ - مهى توكهو كها تها اور كهو إر لرك بهى كلُ ته ارٍ بم غ ومان ديكها توكلو شهر مهـ - ا
 سهاحص
 طريده تها - لوكو كو ملل تها ولا اس كدر الهم تهس لور وغ

طريته اس تدر الها تها كه معلوم هوتا تها كه مشركى هم نها


حهز عهان بر بهى هو -
جهانجك موتل ک انتطام 6 تعلق












 آنهسر ه - إي
 بهى مملوم نهس ع إر اس ع نهمع










 كر تههرة مهي - كتُ لاكه 5 بـ بل تو كورنـلت ادا كرتى هـ
 دوكاندارو كى طرن آه 8 دمهان دلانا
 موت مسر خام طور هـ اس بر خها كريى -
界
 خهال مهی اليسى •






 موتا بلكه كجهه لور هوتا هـ -

ههان تـ اشوك هوبّل كا تعلى
 أمدنى هوكى - لهكن هـ






حو حساب بح تعلى ركهلى فو

 تهس با جالهس آدههو كو - تهـل
 أدمهو كا كهانا - اس مهس السى

 طروث كى هعل مهى مهو با كسى








 نهه دكهلا جاتا - مهى سمههیا هو ك





مهی קڭلات كى ترهه اس الهرى موتل كى بات ع ملارا - ومان كى





[شرى ع - م - طارق]

 كم ايك انصاف كها جائع ارو بهراس كى ساك „رديان صاس دی جائهي


إيادهيكس ههوده : آت تو اشوكـ
مورّل 乏 اندر هى حكر للات (هـ -
The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Anil K. Chanda): He is very fond of it.
 - ذرا جنتا هرّل بر آّع

شُى ع- - - طارق: اس بر بهى
آون火ا - يه بهى بهت بوا مسُّله عـ -
الـ

 جها تك ايس - تیى - سی • كا تعلى
 -





 هـها جو الهى آه ابله دفلاتر ع كه



 ملستُى - دارسر< جب هم

 برهس ع ملاوه كسى ارٍ كو كرايه
 ديىא - تو حكومت كو جس حساب



 حت ,كهلح ههي كه كها اسى حساب



 ركى تهى كها وx شرط اب هئا دی كلى



 خود استعمل كرن مهی ارٍ كلا كرايه


 لالههر (ر<هئُ بلدنع
 كى تهى 3و كس مساب > هم 4 لاكهى (ربڭ الهس - تى •سى - غ


تُ - سى اس ع علارا آب كی توجه ،اس با
 اس اليوان مهي أه غ رمده كها تها

 ملدرسكان مه اجهى تعلهم
 - عأثه 17.46 hrs .
[Shri Mulchand Dure in the Chair]



 مها كها جا جا




 بالرك كى مrرس دي إر اس مهي








الكى جهز جس طرت بهر آكهى










 طرن > ابيلى بالهس, والمع هرنى





 ,





 كازنده مـ -



 - تبها هلى هامئ -
[شرى ع - إيم - طارق]



 كى نـاتُa هةى اس غ كهه انعمات
 م+اركهاد ديتا هو - ]

घी जगबीश प्रवस्थी (बिल्हीर) : सभापति महोदय, इस निर्माण, श्रावास तथा सम्भरण मंत्रालय की चर्चा क्राज हो रही है । इस मंत्रालय का प्रमुख कार्य सरकारी घ्रौर गी रसरकारी लोगों के ध्रावास की व्यवस्था करना ध्रोर भवनों का निर्माण करना तथा सरकारी विभागों घ्रौर मंत्रालयों के लिये जो मावशयक सामग्री है उसको खरीदना है । मैं समझता हूं कि इन १३ वर्षों में जब से देश भाजाद हुम्रा, तब से यदि हम वृष्टिपात करें तो जो भावास की समस्या है, चाहे वह सरकारी कर्मचारियों की हो चाहे शाहर में रहने वाले दूसरे लोगों की हो श्रथवा ग्रामीण क्षेत्रों की हो, बह समस्या प्रभी तक हल नहीं हो पाई । बह्ह समस्पा निरन्तर बढ़ती आा रही है । इसके साथ ही साथ यदि भ्राप इस बात को देबें कि घ्याखिरकार निर्माण कहां हो रहा है, किसके लिये निर्माण हो रहा है, तो क्याप दूर मत जायें, इन १३ वर्षों के घन्दर इस लोक सभा के बारों तरफ, जहां हम बैठे हुए हैं, दो बर्ग मील की घोर वृष्टिपात करें, तो हमको लगेगा कि इसमें जितने भवन बने हुए हैं, घ्रशोक होटल से ले कर कनाट प्लेस तक, या जहां भी भाप दृष्टिपात करें, इस लोक समा के भास-पास बोन्दो मोल तक लगभग २ झ्ररब के भवन बने हुए हैं। इनमें २ भरब रु० का सीमेंट, इंटे मौर ूूपरी वस्तुफों का प्रयोग किया गया है।

प्राप देसें कि देश के भन्दर जितना उत्पादन सीमेंट ग्रोर लोहे का होता है उसका कितना भाग ग्रापने लोक सभा के आ्रास-पास के दो वगं मील में लगा दिया है । उसका परिणाम यह हो रहा है किं ये चीजें ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जा पातीं जहां कि हाल की जनगणना के ग्रनुमार देशे की $\gamma ३$ 下रोड़ की श्राबादी में मे ₹ Y. करोड़ ग्राबादी रहती है। श्रगर पूह्रा जाये कि श्रापने कितना लोहा श्रोर सीमेंट गांवो में भेजा है तो स्पष्ट उत्तर मिलेगा कि बहृत कम भेजा है। हम देग्व रहे हैं कि इन ? 3 वर्षों में गह्रों में बड़े-बड़े भवन बनते जा रहे हैं, लेकिन गांवों की तरफ कोई ब्यान नहीं दिया जा गहा है। मैं सनझता हूं कि यह जो श्रापके बड़े भवन बनते जा रहे हैं यह कोई सचमुच में योजना नहा है। गही तो ऐसे है जैसे कि भ्रापने कीचड़ में कुद्ध शहरों में कमल खिला दिये हो। इससे कोई देण का सफल निर्माण नहीं हो सका। श्रापने जो ये बड़े-बड़े भवन खड़े किये हैं ये करदाताभों के वंमे मे ग्वड़े किये हैं। लेकिन करदाता के पैसे में से गांवों को किसना दिया गया ? श्राज भी गांवों के लोमों को सीमेंट प्रीर लोहा प्रत्त करने के लिए तहुसीलों के चककर लगाने होते हैं। वह सीमेंट कहां जाना है। भगर खोज की जाये तो वह इन बड़े-बड़े शहरों में बिसायी देगा। दिल्ली में घ्रीर दूसरे बह़े-चड़े शह्रों में सीमेंट मौर लोहा लगाया जा रहा है। मं चाहूंगा कि धह् मंत्रालय इस बात का विचार करे $f 5$ वंह सीमेंट घ्रोर लोहा जो माप यहा बह़े-चड़े भवर्नों में लगा रहे हैं वह घब कुष गांबों की मोर जाना चाहिए । माप घपनी योजनामों को कुछ कम कीजिये ताकि भ्राप गांबों का मी कुछ निर्माण कर सकें। नहरों का निर्माण करके घ्याप गीवों को बरबाद करें यद्र तो कोई बास्तविक योजना नहीं है ।

दूसरी बात जिसकी घोर मैं घापका ध्यान माकर्तवत कराना चहहता हूं वह ठेके हैं। मैंजे इस प्रतिबेदन में पक़ा है कि घ्याप जो लोगों को व्यक्तिगत ठेके देते हैं उनमें कितना

भष्टाचार होता है जिसके बारे में घ्रभी हुमारे मिन्र ने बहुत कुछ कह दिया है । में उसी बात को नहीं दुहराना चाहता । लेकिन इस रिपोरं को देखने से मालूभ हुप्रा है कि भ्रब भारत मेवक समाज को पांच लाख के ठेके दिये ,1येंगे। म्रब भार मेवक समाज भी ठेकेदारी करेगा । ये भारत सेवक समाज, भाग़त साषु समाज, भारंत महिला समाज घौर भारत गुवक समाज क्या हैं मैं समझता हूं $f 5$ दस सदन के माननीय सदस्य घ्रच्छी नरह से जानते हैं। घ्रगर योड़े में कहा जाये तो यह भारच सेवक समाज कुछ निराश लोगो मौर उन लोगों का, जिनको \&हीं ध्रौर जगह नहीं मिलती है, उनका घड्डुा बन गया है प्रौर में यदि घह् फहूं तो श्रनुचित नहीं होगा कि यह भारत सेवक समाज कांग्रेस की दूसरी रक्षापंदित है। भब वह भारत्त सेवक समाज ठेकेदारी करेगा भौर भ्राप उसको पांच लाख का ठेका दे रहे हैं घौर इस क्पिोटं में लिखा हुश्रा है कि जो घौर ठेकेदारों से घ्रर्नेष्ट मनी जमा करामे का नियम है वहु भी भारत सेवक समाज पर लागू नहीं होगा । वही नहीं, भारते सेव क समाज को बिना भवन बनाये हुए भी भाप कुछ्छ पैसा दे देंगे थौर बाद में उसको एहजस्ट करेंगे। तो यह जो पक्षपात की खिषड़ी पक रही है इसमें से मेंने एक चावल मबन के सामने रखा है ।

एक प्रश्न के उतर में बतापा गया था कि तीन वर्षों में हमारे छं जिनियरों ने, घोवरसिवरों ने घौर सबठिबीजनल घाषिसरों ने ३६ सार इपया ठेकेदारों को घोवरपेमेंट कर विया । इस ₹६ लाख में से प्रभी सक घापन कितना रुपया वसूल किया है इसका कहीं कोई ब्वोरा नहीं है। में माननीय मंत्री महोषय से घनुरोष फरता हं कि बब मपना जबाब वें तो यह स्पष्ट करें :कि यह्ठ ३६ काल रपया किस प्रकार से ठेकेदारों को भोवरपे ेंट हो गया। इस खिपोर्टें सिखा हुश्रा है कि म्र क्ह क्रया ठेकेबारों के घागामी ठेषों में मुबरा किया णायेग । घभी हमारे मिन्न कहत रहे ते कि

ठेकेदार बड़ा भ्रष्ट होता है घौर जहां कही ठेकेदारी करता है वहा भपना पेट खूब भरता है। लेकिन मापको मालूम होना चहिए fक इस भष्टाचार के लिए केवल मात्र टेकेदार ही दोषी नहीं है। मगर घ्रापके घोवरनियर, सबडिवीजनेल घाफिसर ध्रोर दृसरे इंजिनियर उसके काम को पास न करें तो उसको पेमेंट नहीं हो सकता । इसलिए में काहूंगा कि हन ३६ लाख रुपयों के लिए केवल ठेकेदारों को ही जिम्मेदार म ठहराया जये । ठेकेदारों के साथ-साथ उन श्रोवरसियरों, सबखिवीजनल भ्राफिसरों मोर हैंजिनियरों मे भी पह रुया बमृल किया जाये जिनहोंने कि उन कामों को पास किया ।

भ्रभी हनारं मिन्न ने कहा कि इन घफसरों के बैं मैबलेंस बत़ोते जा रोे हैं उनको देखा आये। ठीक है ऐसा होना चाहिए। लेकिन में तो देलका हुं कि. हस देश में หष्टाचार हतनमा क्यापक हो गया है जैसा कि परमालमा ब्यापक है हीर उसको घ्राप देश़ नहीं सकते। $\mathrm{\Sigma}$ सी तरह है अष्टाचार देक में क्यापक है लेकिन उसको पकत़ा नहीं जा सकता ।

बी रलुनाब fिंह : पाप में भी भ्रण्टाथार ब्याप्त है या नहीं ?

थी जलीजित क्रफस्ती : जहां जहा क्याप्त है घाप जानते है। मेरा कथन सरकार की तरक है घौर में समकता हैं कि इसके जिए सारा समाज मी जिभ्मेदार है मीर उसमें हैम थीर घाप मी जामिल हैं, कोई कम दोरी है कोई उ्यादा।

तो मे कह रहा या कि देषा में अष्टारार बहुत ध्यापक हो गया है। उमकी प्राप जांब करें। लेकिन मेरा कहना है कि यहु जो $3 ६$ लाब रुपये का घंवरोेमेंट हों गया है यह जहां केदारों मे बमूल किया जए बहां माष-माथ उन छंजिनियरों, भोबरमियरों घीर सब किबीगनल का फिमरों के भी बसूल किया गाए जो कि इसके मिए जिम्मेदार हैं। मापने रेपोटं मे कहा है कि इन पफम $\hat{\text { को }}$ सह दिया जा रहा है ।
[श्री जगदीश श्रवस्थी]
इम रिपोर्ट से मालूम होता है।क जहां यह त्रिभाग एक प्रोंर निमाण करता है वहां दूसरी श्रोर भ्रष्टाचार करता है । इस में प्रनेक भ्रष्टाचारी श्रकसरों की संक्या दी हुई है । इस से मालूम पड़ता है कि इस विभाग में कितना भ टाचार है जिस में से कुछ श्राप पकड़ पाए हैं।

दूस १ बात मिं म्रशोका हांटल के ब! रे में कहना चाहूंगा। उसके बारे में तारिक साहब ने कारी कह दिया है । लेकिन उस के सम्बन्ध में कृब बा एसी हैं जो कि रिपोट्टं को पढ़ने से ₹षष्ट हो जा १ हैं। यह होटल लगभग भे गि क r के की लागत से "यार ठुप्रा है घ्रोर इस में एक करोड़ रुपये की लागन जी लगी पौर जो रिपोटं डाइरेउटर्ं ने पेश की है उसके प्रनुमार श्रकतूबर
 की लागत पूंजी में से $x ६$ लाख का घाटा हुग्रा। य। नी भ्राप सर्मिए कि $x ०$ प्रतिशत से श्रधिक बाट में चला गया। मैं समझता हूं कि यह बढ़ा गंभीर विषय है । यह प्रशोका होटल जो कि एक सफेद हार्थी के रूप में कर दाताप्रों पर लाद दिया गया है, इसकी लागत पूंजी में इतना घटा होना एक बड़ा गम्भीर त्रिषय है । घभी हमारे ग़ह मंत्री महोदय ने कहा था कि हमारे भ्रषिकारी बड़े योग्य हैं प्रीर उनकी योग्यता की कोई कसोटी नहीं हो सकती। मैं प्रापको बतलाना चाहता हं कि म्रशोका होटल मैं जो १२ उइ्रेषटर हैं, जो बारह कि इसको बारहबाट कर रहे हैं, उन में से ६ भाप के भाकिससं हैं घोर मंश्रालय के मुख्य सचिष हैं, जिनकी योग्यता पर सरकार गवं करती है। छन्होंने एक करोड़ की लागत पूंजी में से रू६ लाख रुपा बाटे का विया । में सरकार से पूद्षना बाहूंगा कि यह क्या योग्यता है ?
: ₹ $?$ के साब साष भ्राप देलें कि मशोका होदूल में कितना भपष्यय होता है। जो रिपोर्ट सबन में रसी गयी है उस में लिका

हुश्रा है कि डेढ़ साल के श्रन्दर ६ लाख रुपय। विजापनों श्रोर प्रकाशान के लिए विज्ञापनदाताश्रों को दिया गया। इतना रुपया विजापन के लिये दिया ज।ना यह भी एक गक्भीर विषय है । यह श्रपव्यय हो रहा है । कहा जाता है कि यह विज्ञापन इस होटल को श्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में लोक प्रिय बनाने के लिये किया जा रहा है। इस संबंध में में एक सुझाव देन। चाहताहूं जिस में विज्ञपन में दिए जाने वाले पए की भी बचत हो जाएगी श्रोर श्रशोक का नाम जो इस होटल के साथ बदनाम हो रहा है वह भी नहीं होगा । सम्राट प्रशोक का विश में प्रोर हमारे दतिहास में एक विशेष व्यक्तित्व रहा है जिस के बारे में कोई सन्देहा नहीं हो सकता । उन्होंने देश को बहुत ऊंचा उठ।या । मेरा मुझाव है कि इस होटन के स। उनके नाम को जोड़ कर उन को बदनाम न कि,य। जाए। इसके श्रलावा में समझता हूं कि श्रशोक का नाम बहुत पुरानंत हो गया है । श्रगर हमारे प्रषान मंत्री जी का नाम इस होटल के साष जोड़ दिया जाए भ्रौर इस को नेहर होटल कहा जाए तो मैं समझता हूं कि इसका विशापन भी हो जाएगा क्योंकि जन को देश विदेश में बहुत से लोग जानते हैं. जितना शायद कि भ्रशोक को न जानते होंगे। इस प्रकार श्रापको विजापन पर भी रुय। बरं नहीं करना पड़गा क्योंकि विदेशों में लोग उन को बहुत जानते हैं। दूसरे यह हमारे प्रषान मंधी की जान श्रोकत के भन्रूप्प भी है ।

इसका नाम बजाय मशोक होटल के नेहस होटल कर दिया जाय। इस से एक साभ यह होगा ...

18 hrs.
Ghn It chanath Slagte: I may say for the information of the hon. Member that under the rules, it cannot be called Nehru Hotel. The use of
names of persons like Mahatma Gandhi and Pandit Nehru are banned.

धी जगबोश श्रब्थी : दूसरो बात यह है. . . .

Shri D. C. Sharma: I would submit very respectfully that the name of Emperor Asoka and also the name of our Prime Minister should be mentioned in this way by hon. Members. I have great regard and also affection for him, but he should not mention those names in this way.

Mr. Chairman: So far as I know, there is no prohibition. He may go on.

शी जगदीश घष्स्थी : मं निरेदन करना चाहता हूं कि इस के श्रोर भी लाभ होंगे । पहला लाभ तो इस के नैहरू होट्रल बन जाने मे यह होगा

Shri Raghanath Singh: Under law, it cannot be done.

श्री जगबोशा प्रषरथी : ग्राप को याद है कि हमाने हिन्दुम्तानं में बाद गाह श्रक्वर्ग का नाम इनिद्धाम में डसलिए प्रकिद्व हुग्रा कि उम ने दीन इलाही मजहत्र चलाया था । णाहुजहां का नाम इसलिए विया जता है कि उस ने ता जमहत्र बनवाया। वैसे ही मैं भी कहुंगा कि हमारी श्रागे श्याने वारी १ैड़ियां जब भाग्न का ₹निहाम पक़ेंगी广ेन्हें यह मालम ही।गा कि: जब हिन्दुस्तान में गरीबी घ्रो० भववरी जांगों पर थी घौर हिन्दुस्तानं भूम्बां मर गहां था तब हमारी कांग्रेम मरकाए ने 3 करां रपये की लागत से नेहल हुंटन बनाया लोग इस बात के लिए घापको। संत्र याद रखेंगे ।

इस के म्रलावा इम प्रगोक होटल में जो भ्रव्यय हो रहा है उस को भी कम कर्न श्रौर बंद करने के लिए म्यक्रय कदम उठाना चाहिये । इम में म्रापने हाइरक्टरों की संस्या काफी बढ़ा रक्सी है घौर जो कि गंग जहरी है थौर उस संख्या को कम किया

जाय 1 भ्राज इस होटल के संबालन में जो मपष्यय हो रहा है उस को रोकने की बड़ी भावश्यकता है। एस्टिमेट्स कमेटी ने भी भनुरोष किया है कि इस होने वाले फ्रप््यय को रोका जाय भौर उस के लिए कारगर तरीके घ्रपनाये जांय। मि समझ्शता हूं कि मंश्रालय को विचार करना होगा कि हस भशोक होटल में जो ह्म इतना टीमटाम बना रकखा है मौर उस कें संचालन में इतना पषिक पैसा खर्च कर २हे हैं, उस को जैसे भी दो रोका जाय।

भगोक होटल को चलाने के लिए जो भापने उस में रेट्स बढ़ा दी हैं, देे बढ़।यी हुई हैं तो मेरा कहना है कि दरों के बढ़ाने से म्राप का काम नहीं चलेगा

सभापति महोष्य : प्रापका समय हो गया है भ्रब घ्राप घ्रपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री जणबोश घ्रष्बत्थी : में ममझता हूं कि घ्रभी मुं्ञ बंन्नत हुए कवल ?० ही fमनट हुए हैं ...

सभावति महोवय : जी नही, प्रापको बंलने हुए $१ x$ मिनट हां गवे हैं।

घी जगबोश घबत्षी: बहुत प्रहा मं प्रापकी दजजजत से दंा भिनट में प्रपनी बात समाप्त कियं द्वेता हैं।

में कह रहा था कि: घ्रशांक हांटल में अो मापन वरें बढ़ा रबसी हैं उसकी जगही १र घाप उम कं मंचालन में जो मर्वा कर रहै है हीर उम के चलाने में बढ़ं बह़े पर्भाषकारियों पर जा भ्रपष्यय कर रहे हैं उसको कम करने की कोरिश करें।

भाप ने श्री प्रशोक सेन के नेतृएव में एक एक कमेटी बनाई थी। जिस कं किं हिन्दुस्ताम के बढ़ें बड़े शहरों में जो गंवे होते है उन को हटाने घौर गंदी व्वस्तयों की मफला है बारे में विमार कर्ना था 1 जो यह कमेटी प्राप ने बनाई थी उस की इस कं बारें में ख्पिटं मी घा गयी है । मब हुमें नहीं मालूम
[श्री जगदीश मवस्थी]
कि रिपोटं के बारे में क्या हुम्रा ? हमें यह नहीं बतलाया गया कि उस ने जो सुकाव सरकार को घपनी रिपोर्टं में दिये थे उन को सरकार ने कहां तक स्वीकार किया। हमें यह बतलाया जाय कि श्री घ्रशोक सेन कमेटी की रिपोटं में जो सिफारिरों की गई हैं उन को सरकार ने कहां तक स्वीकार किया है प्रौर श्रगर स्वीकार किया है तो उन को कायान्वित करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है ? कानपुर नगर जिस के कि बारे में कोई शाक नहीं है कि वह एक बहुत गंदा शहर है घ्रौर वहां की गंदी बस्तियों की सफाई के लिए करीब $२$ करोड़ रुपया देने का वायदा किया गया था लेकिन मूझे मालूम हुम्रा है कि वहां $\gamma$ लाख रपया ही भ्रमी तक भेजा है। वहां पर ठीक से काम नहीं हो रहा है प्रौर हातों की सफाई उचित रूप से नहीं की जा यहो हैं। जब हाते उजड़े जाते हैं जब वहां पर नये मकान बनटये जाते हैं तो उन गंदे हातों से जो भादमी निकाले जाते हैं उन के रहने की कोई उवित व्यवस्था नहीं की जाती है । सरकार को चाहिए कि जिस किसी को भी वह उजाड़े उस को इस बात की गारंटी होनी चरहिए कि वहां पर सफाई होने के बाद जो नये मकान बनेंगे उन में उन पुराने प्राबाद निवासियों को जगह दी जायगी।

इस के साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंग। कि कानपुर नगर में करीब २० हजार सुरक्षा कमंचारी मोजूद हैं, उन में प०00 उपक्तियों को, जो क्वाटंसं बनाये गये हैं, उन को उन में रक्खा गया है लेकिन राज्य सरकारों को जो माप ने क्वाटंसं के वास्ते षनराशि दी थी तो पाप ने यह कहा बा कि उन में केषल इंडस्ट्रियल एम्पलायी हो एँंगे लेकिन कानपुर की हालत यह है कि $x 000$ मुरक्षा कमंचारी उन अवाटंसं में बसे हैए हैं। राज्य सरकार ने उन्हें बसाया हुमा है 1 मेरा केन्द्रीय सरकार से

घ्राप्रह है कि वह राज्य सरकार को उन्हें निकालने के लिये मजबूर करे।

इस के साथ ही साथ मंं यह भी निवेदन करना चाहुंगा कि भ्राप ने श्रनुद्रान के रुप में जो घन दिया था उसको आण का रूप दे दिया गया है म्रौर रेट $९ ०$ को जगह १७ रुपये कर दिया गया है जो कि बड़ा श्रन्याय है। में चाहूंगा कि श्राप श्री घ्रशोक सेन केमेटी की रिषोर्ट जिस के कि सुस्साव श्राप के सामने हैं उन को श्राप लागू करें मौर गंदी वस्तियों की सफाई कर के, वहां परश्रच्छे मकान बनवायें ।
Mr. Chairman: Hon. Members may now move their selected cut motions subject to their otherwise being admissible.

Need to provide accommodation to all class III Government employees.
Shri M. B. Thakore: I beg to move:
"That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (264).
Need to construct more residential accommodation for Government

## officers

Shri M. B. Thakore: I beg to move.
'That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100.' (265)

Need to allot out-of-turn accommodation to needy Government employees on the basis of medical reports or infirmities of their near relatives
Shri M. B. Thakore: I beg to move:
"That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100" (266).
Expenditure in the Ashoka Hotel.
Shri Jagdish Awasthi: I beg to move:
'That the Demand under the
head Ministry of Works, Housing
and Supply be reduced by Rs. 100." (1116).

Over-payments to contractors
'That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100."' (1117).

## Shortage of accommodation for Government servants

Shri Jagdish Awasthi: I beg to move:
"That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1118).

Use of low grade material in the newly-constructed buildings

Shri Jagdish Awasthi: I beg to move:

> "That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100 " (1119).
> Malpractices in the Central Public Works Department

Shri Jagdish Awasthi: I beg to move:

> "That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1120).
> Need for adequate issistance to the villagers for construction of houses in the rural areas

Shri Jagdish Awasthi: I beg to move:
"That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1121).

Delay in setting up Government
Printing Presses at Koratti and Coimbatore

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1130).

Delay in construction of buildings of Medical College and Hostel in Pondicherry
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1131).

Need to set up Regional Office of the Directorate of Estates at Madras

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1132).
Need to build a Government Hostel
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1133).

Need to extend finamial heip to Janpath Hotel, New Delhi, in setting up hostel in Delhi

Shri Tangamand: I beg to move:
"That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1134).

Need to open hotels, sinilar to Janpath Hotel, New Delhi, in Madras, Calcutta and Bombay

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1135).

Need to have one continuous scaie of pay instead of two scales for skilled posts in the workcharged establishment of the C.P.W.D.
Sbrl Tangamanf: I beg to move:

[^3]Need to merge the posts of Electricians and Head Electrians in the C.P.W.D. into one post of Electrical Foreman

Shri Tangamani: I beg to move:

> "That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1051).
Need to designate various categories of Drivers of CPWD Working on machines which are stationery, as Operators.
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under he head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1052).

Need to merge the posts of Choudharies and Assistant Choudharies in the C.P.W.D. into one post of Garden Choudharies.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1053).

Need to change the designation of Fireman Jamadar in the C.P.W.D. to Leading Hand Fireman.
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under he head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1054).

Need for Zonal seniority of workcharged staff of the C.P.W.D. for the purposes of retrenchment.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under he head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1055).
Need for a combined seniority of Works Assistants both on regular and workcharged establishment in the C.P.W.D. for purposes of retrenchement.

Shri Tangamani: I beg to move: "That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1056).

Failure to register under the Factories Act those workshops and power houses of C.P.W.D. which fall in the category of "Factory" under the Act.
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1057).
Need to grant clerical scale of pay to the meter Readers in the C.P.W.D.
Sbri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. $100 . "$ (1058).
Need to designate the khallasis employed in the workshops and power houses of the C.P.W.D. as cleaners.
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under he head Other Civil Work; be reduced by Rs. 100." (1059).
Need to gfant the same scale of pay to all categories of skilled workers of C.P.W.D.
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1060).
Need to increase the fodder allowance of bullockman in the C.P.W.D.
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under 'ne head Other Civil Works be reduced by Rs. 100" (1061).
Failure of the Central P.W.D. to work out the number of temporary posts of workcharged staff which have been in existence for three years or more on 1-4-1960.
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. $100 . "$ (1062).
Failure to confirm workcharged staff of the C.P.W.D. against the permament pos:s, which are in existence since 1-4-1958.
Sbri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under ihe head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1063).

Failure to grant quasi-permanent status to the workcharged staff of the C.P.W.D. who have completed two years of service on 1st September, 1960.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1064).

Need to confirm without further medical examination workcharged staff of the C.P.W.D. who have already medically examined earlier.
Shri Tangamani: I beg to move:

> "That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1065).
Failure to supply winter liveries and uniforms to various categories of workcharged and regular staff in different Divisions of the C.P.W.D.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100 ." (1066).
Failure to refix the pay in the revised scales and to pay the arrears to the workcharged and regular staff in different Divisions of the C.P.W.D.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. $100 . "$ (1067).

Failure to grant quasi-permanent status to the regular staff employed in different Divisions of the C.P.W.D.

Shri Tangamanl: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1086).
Failure to provide residential quarters to the workcharged staff of the C.P.W.D. at Calcutta.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under ine head Other Civil Works be reduced by Rs. $100 . "$ (1087).
2402(Ai) LSD-10.

Failure to grant paid hol:day on Republic Day, 1961 to the muster roll workers of the C.P.W.D.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1088).

Need to transfer the juniormost horticultural workers of the C.P.W.D. to the Municipal Corporation of Delhi on transfer of works.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1089).

Retrenchement of Beldars in the Calcutta Central Division No. IV of the C.P.W.D.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works the reduced by Rs. 100." (1090).

Failure to make rectifications in the service rolls of the workcharged staff of the C.P.W.D. as decided by the Ad Hoc Committee.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1091).

Need to grant compensatory allowance to the Class IV workcharged staff of C.P.W.D. at N.E.F.A.

Sbri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100.", (1092).

Need to grant, with retrospective effect, compensatory allowance to the class III workcharged staff of the C.P.W.D. at N.E.F.A.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demana' under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1093).
Need to grant, with retrospective effect, compensatory allowance to the workcharged staff of the C.P.W.D. in the Madhopur Circle, its Divisions and sub-Divisions.
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head other civil works be reduced by Rs. 100." (1094).

Need to change the designation of khallasis of the C.P.W.D. who are working with machine and redesignate them as cleaners.
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head other civil works be reduced by Rs. 100." (1095).

Need to merge the posts of AirConditioning Mechanic and Refrigerator Mechanic in the C.P.W.D. into one post of Refrigeration and Air-Conditioning Mechanic.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head other civil works be reduced by Rs. 100." (1096).

Need to designate the Diesel Engine Drivers in the Power Houses in the C.P.W.D. as Electric Generating Power House Drivers.
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head other civil works be reduced by Rs. 100." (1097).
Inspection carried out in the five circles of Bombay, Madras, Calcutta, Agra and Gwalior under Department of Explosives.
Shrl Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head miscellaneous departments
and expenditure under the Ministry of Works Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1136).

Inspection carried out by inspectorate of Explosives at Asansol, Gomea in Eastern Circle and Sivakasi in Madras Circle.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head miscellancous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100 ." (1137).

Need for foreign training and research to workers of explosives and petroleum industry for improving the general tone of Explosives Department.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the Demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1138).

Need to increase inspection tempo in circles by the Department of Explosives.

Shri' Tangamani: I beg to move:

> "That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. $100 . "$ (1139).
> Explosion at Bali Fort in Rajasthan on the 9th March, 1961.

Shri Tangamani: I beg to move:

[^4]Need to implement the decisions of the State Housing Ministers' Conference held at Udaipur.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1141).

Lack of co-operation of employers in carrying out the Plantation Labour Housing Scheme.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1142).

Inadequate progress in slum clearance
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100 ." (1143).

Failure to carry out the recommendations of the Advisory Committee headed by Shri A. K. Sen for special grant to six major cities for slum clearance.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1144).

Delay in allotting accommodation in Srinivasapuri, New Delhi.

## Shri Tangamani: I beg to move:

That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Sup-
ply be reduced by Rs. 100." (1145).

Failure to supply electricity to ' H ' type Government quarters.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1146).

Need to abolish private catering and introduce departmental catering in Hotel Janpath.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1147).

Working conditions of the staff of Hotel Janpath.

## Shri Tangamani: I beg to move:

"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1148).

Relations between the management and the staff of Hotel Janpath.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1149).

Need to enquire into the working of Hotel Janpath.

Shri Tangamand: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1150).

Need for appointment of Labour Welfare Officer for the staff of Hotel Janpath.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1151).

Need for a separate canteen and Rest Room for the staff of Hotel Janpath.
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1152).

Need for early submission of report of the magisterial enquiry over Bali Fort explosion.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1153).

Failure of the Inspector of Explosives in Gwalior Circle to avert Bali Forf accident.

Shrl Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1154).

Need to inspect centres in Rajasthan and to destroy gun powder stored for preventing further mishaps.
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Minis-
try of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1155).

> Need to increase number of Inspectors in Madras and Bombay Circle of the Department of Explosives.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1156).

Need for confirming staff of Hotel Janpath.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1157).

Need to grant casual leave to clerical staff of Hotel Janpath as recommended by Pay Commission.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1158).

Need to grant earned leave to staff of Hotel Janpath.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1159).

Need to discontinue the practice of continuous night shift work of telephone operators in Hotel Janpath.
Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1160).

Failure to accept lowest tenders in purchases by India Store Department, London and India Supply Mission, Washington.

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1161).

Need to provide adequate and better accommodation to the staff of Ashoka Hotel

Shri Tangamani: I beg to move:
"That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100." (1162).

16 hrs .
Shri M. B. Thakore (Patan): I thank you very much, Mr. Chairman, for giving me time to speak on the Demands of the Works, Housing and Supply Ministry.

We talk much of democracy but in fact we do not apply this democracy to the villagers who comprise 90 per cent of the people. If democracy is for the people, for the majority of the people, then the villagers also should be looked after. But I find since 13 years this housing problem in villages is becoming worse in nearly all the States. I have gone to the villages.

What I find is what my hon. friend, Shri P. R. Patel, said about the villages, namely, that the cattle and the people live together. The worst part of it is that they have only one house, with no compartment even, in many of the villages in Gujarat. The point I want to make is that the housing problem of villages will not be solved unless the Ministry takes urgent steps in the Third Plan period. In the first two Plan periods, that is, in the First and Second Plan periods, I do not think the Ministry has done any commendable job in this regard.
As my learned friend, Shri Patel, put it, 50 million houses have to be repa red or improved in the villages. I do not know whether it is possible unless in the Third Five-Year Plan we make more allocation for the housing problem in villages. Always, luxury and comforts are concentrated in cities and all of us, the representatives of the people, also forget about the villages. 1 know that when the general elections come we remember the villages and, I think, only for votes and for nothing else. When we come over here and when the Assembly members go to their Assemblies, they forget all about it.

Unless we solve the housing problem in the villages a time will come when there will be a rift between the rural and the urban areas. I still stay in a village. Even though it is a very good village-it belongs to the ex-Baroda State-still, there is not sufficient water supply nor are there latrines or any other facility which you easily find even in a small town. Even then, whenever I go to my constituency, 1 always stay in my village. What 1 find is that the villagers think about ald these things. They feel that the city people, that is, the urben people are looked after much more than the villagers by this Government. I may remind and warn the Government that when they come to know that we are spending about 90 per cent of our Budget on development and other things in cities and are not looking after these villages, they would ro-

## [Shri M. B. Thakore]

volt against this kind of our attitude. So, I again request the hon. Minister to impress upon the Planning Commission and the hon. Finance Minister to have more allocation for the village housing problem.

Sir, the slums in Villages are so bad that we cannol even imagine of them. In my constituency, in certain villages of the Mehsana district, families consisting of ten members live in houses measuring ten feet by twelve feet, along with two heads of oxen with a kind of grass stored for winter and monsoon days.

I would now like to say a few words regarding slums in Delhi, particularly those in Sabzi Mandi. Some Gujcrathi Harijan refugees from Sind have come to Delhi and have settled themselves in Sabzi Mandi. They are about 125 families and the population may be 700. They are all labourers and stay in slums. I do not think any human being could stay there. In monsaon when $I$ went there, along with my friend, Mr. K. U. Parmar, who is also a Member, we were puzz led, because we could not go into the slum. It was very difficult to approach the slum from the road. There was not even a foot-path. My friends Mr. Parmar and Shri P. R. Patel, and I approached the Railway Minister, Shri Jagjivan Ram. He wrote to the Home Ministry, he told us. But nothing has been done up till now for these people. Then I wrote to the Minister of Rehabilitation, Shri Mehr Chand Khanna, and he replied in his usual style, but doing absolutely nothing regarding this. These refugees are ready to form a cooperative society; they are ready to pay rent for their houses. So, I would request the hon. Minister to look into this matter and construct some houses or tenemants them.

I would now like to say a few words about my cut motions Nos. 264, 265 and 286. Many a time when government servants are disappointed, they
approach Members of Parliament. I do not think it is their fault. Some are so afraid that we have to write D.O. letters. I am sorry to mention about it. We have to write to the Minister concerned. I wrote to Mr . Reddy so often. But I am sorry to state that there is no satisfactory reply coming from the Minister. The same reply which they get from the departmental sources is again given to the Members of Parliament. That is what bas happened particularly to me. So, I would request the hon. Minster concerned, namely Shri K. C. Reddy, to look into it. I may assure him that it is only after we are satisfied about the caje that we write to him. Othe:rwise, I, for my part, would never write to a Minister; and I rarely approach a Minister for any of these thing. In fact, many of the Ministers do no: know me: they do not know $\because h o$ Shri M. B. Thakore is. But when these Government servants come and tell $u_{s}$ and want the out-of-turn allotment on the basis of medical cortificates, and we look into them, and we find that there is urgency, then only we write. I requested the hon. Minister so many times to give out of-turn allotment to the Government servants. but I do not think any propress has been made in this regard. So, I would again request the hon. Minister to look into it, and if need be, he may construct some more houses for the Government servants.

About Ashoka Hotel, I do not want to pass any remarks such as my other friends have donc. But what I feel is this. I had been to Europe and other countries also. What I found there was that even in big hotels, whatever was produced there was available for a:y of the travellers. But, here, I put a question, and some other hon. Members also put questions, about whether beef was actually being serv$\mathrm{e}_{\mathrm{d}}$ in Ashoka Hotel. The reply was in affirmative. Ours is a society which actually believes in ahimsa and other things, and the majority of our people do not believe in this kind of thing, such as the eating of beef etc., and,
therefore, they would not like the idea of beef being served in the Ashoka Hotel. And yet, without any consideration for these things, beef is being served in Ashoka Hotel.

Shri Tangamani: What does my hon. friend say about pork?

Shrl M. B. Thakore: Certainly, if the majority of the people do not like the idea of beef or pork being served in Ashoka Hotel, that feeling has to be respected. After all, this is a Government concern. If it is served in some private hotel, then we would not care so much for it.

Shri Tangamani: Then, they will be serving only vegetarian meals.

Shri M. B. Thakore: Further, Ashoka Hotel is named after Ashoka who himself preached non-violence, and in fact, we ourselves are preach. ing those things nowadays. So, I would request the hon. Minister, through you, to see that the serving of beef is stopped. After all, the foreigners who come here understand what is India, and I may assure the hon. Minister also that they are not so fond of beef, as he stated in his reply, because many of them are now becoming vegetarians, and they would like to taste our food So. what harm is there if the serving of beef is stopped? I would request the hon. Minister to think about this and see that whatever is not liked by our people is not served in our big hotels just with a view to earning money

I may tell you that from my own constituency, many of the Jains wrote
to me saying that I should write to Shri K. C. Reddy and have a discussion with him regarding this and see that beef was not served in Ashoka Hotel. After all, it is a question of the feeling of the majority of the people in India, which should be respected.

Regarding the Central Public Works Department, so much of criticism has been made. So far as I am concerned, herc, as a Member of Parliament, 1 must say that I have great regard for it, apart from whatever might be said about the State PWD, and apart from the contract system and the engineers etc.; in many of the State enterprises, such engincers are there. But I would not support the idea of accusing the administration only because of these things. As far as I am concerned, I have had no occasion to complain against the Central Public Works Department. That is all that I would like to say.
Mr. Chairman: The hon. Minister.
Shri Anil K. Chanda: May I say that so many detailed questions have been asked, and we bave 2 hours and 45 minutes left? I would like to speak tomorrow.

Shri S. C. Samanta (Tamluk): There is no quorum.
Mr. Chairman: The House stands adjourned to meet again at 11 A.M. inmorrow
18.21 hrs .

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday. March 30, 1961/Chaitra 9, 1883 (Saka).


[^0]:    "That a sum not exceeding Rs $8,88,25,000$ 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 Capital Outlay on Buildings'."

[^1]:    About vigilance, probably, the Ministry will know more than what we do. I have received reports that those who constitute this Vigilance Department, or at least some of them

[^2]:    The village houses do "offer some sort of a shelter against sun

[^3]:    "That the Demand under the head Other Civil Works be reduced by Rs. 100." (1050).

[^4]:    "That the demand under the head miscellaneous departments and expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply be reduced by Rs. 100."

