Kamataka; and also to import and export coal and cement for the hinterland in Rayalaseema region of Andhra Pradeh. Development of new railway line, of 114 kilometers from Obulavaripally in Kadapa district to Krishnapatnam Port, would be crucial for this project. The State Govemment is providing 13 per cent equity, that is, Rs. 32 crores, Krishnapatnam Port company is contributing 26 per cent, that is, Rs. 64 crores, and others' contribution is 26 per cent There is an equity gap of 35 per cent, left to be bridged, to make the project a success.

The Ministry of Commerce and Industries have been urged to provide financial assistance, through ASIDE, or, other funds for the balance amount of 35 per cent equity, amounting to Rs. 86 crores, as a grant for development of Obulavaripally to Krishnapatnam Port railway line.

As the matter has been pending for long with the Government of India, I urge upon the Government to provide financial assistance, as requested by Andhra Pradesh Government to complete the project at an early date.

## PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

## Elimination of Poverty and Providing Basic Needs of Rati Kapda and Makaan to Every Citizen of the Country-Contd.

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I have already extended my support to the Resolution moved by a very senior and active Member of the House, Dr. T Subbarami Reddy. I would further like to add that it is rather a compliment for himin spite of being very rich...(Interruptions)... may be extraordinary rich, he is thinking about the poor. If all the rich people in our country start thinking about the poor, eradiction of poverty will be no problem. So, once again, I am extending my support, and my compliment to him. Sir, I have already mentioned in my speech-I don't want to speak for long-that there are many schemes with the Govemment of India to deal with the eradication of poverty. I would like to quote some of these schemes. They are Swaranjayanti Gram Swarajya Yojana, Sampoorna Gram Rojgar Yojana, National Social Assistance Programme-Annapuma, Indira Awas Yojana, Antyodya yojana, Food-forwork Programme, etc. As for the intention of the UPA Govemment,

I hope that the Rural Employment Guarantee Bill is, maybe, at a consideration-stage before this House. These are the schemes which deal with the eradication of poverty. My prevailing displeasure is -I have mentioned earlier on a number of occasions to my friend, Jairam Rameshji also...(Interruptions). He is there...(Interruptions). He is a key man... (Interruptions).

SHRIDIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, everybody is quoting Shri Jairam Ramesh. ..(Interruptions).

SHRI R.S. GAVAI: Certanily, we have to quote him...(Interruptions).
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I am jealous of his popularity in the House. ..(Interruptions).

SHRI R.S. GAVAI: Discuss with him...(Interruptions). The basic criterion for all these schemes, namely, schemes for eradication of poverty, the below poverty fine. And, Below Poverty Line is a faulty line throughout the country. I have a lot of material with me to indicate that the Below Poverty Line is a faulty line. What happened, Sir, is that the people who are below the poverty line are shown as above the poverty line and the people who are above the poverty line are shown as below the poverty line. Therefore, whatever advantages the poor people were getting are now reaped by those who are not poor. This is the anomaly in the scheme which is meant for the eradication of poverty. I had mentioned earlier, and I would again like to mention what our late dynamic Prime Minister of the country, Shri Rajiv Gandhi used to say. He had said that out of every hundred rupees that is meant for this type of scheme, only fifteen rupees reach down below and the remaining eithty-five rupees is taken away by others. So, Sir, unless and until we have a remedial measure to identify the people living below the poverty line in a logical and rational way, the advantages of this scheme will not reach the poor. Sir, sometime back, there was a question in Rajya Sabha as to what is the extent of corruption in administration is to the tune of Rs. 2000 crores. Now, Sir, while dealing with this scheme, you have to count the rate of corruption. Sir, it may not be relevant to say that during the NDA regime, wheat and rice were exported. But at what rate! They were exported at a lower rate, but the poor people were getting it at a much higher rate than the price at which the Government of India, the Indian Government, had exported it. What is the estimated loss? The estimated loss is Rs. 2000 crores. So, this is the phenomenon
while dealing with poverty. Similar is the case with the schemes like the Food-for-Work-Programme and the Public Distribution System. Sir, it has been reported by the CAG-l am not telling it-that the blackmarketeers and hoarders are taking advantage of the Public Distribution System. So, I would request you that while dealing with the schemes meant for poverty eradication, which we have adopted, we have to take all these things into consideration. Now, Sir, regarding this scheme, the UPA Government is keen to find out a solution; they are trying to do an exercise to see that corruption in these schemes is stopped. Sir, as far the figure regarding the below poverty line people is concerned, the figure quoted has come down, but the total eradication of the poverty is yet to happen. So, out of the total labour force, the agricultural labourers are to the tune of 60 per cent for whom the scheme is meant. I think, the National Rural Employment Guarantee Scheme may extend some help to solve this problem. We have to work in that spirit to see that there is no corruption in this scheme. Particularly, in the regime of the UPA Government, the rate of growth is slightly up, the target is high, we may reach that target. But, Sir, the percentage of poor living below the poverty line has declined. There is a contrast, and the contrast is that there are poor people living in a rich nation like India. I would say that India is a nation of the rich.

Sir, I wish to conclude my speech. I have dealt with the schemes also. We must see to it that the schemes undertaken by the UPA Government are strictly implemented, corruption is rooted out and the fullest advantage of the schemes reaches the poor.

Thank you, Sir.
SHRIBIRBHADRA SINGH (Orissa): Sir, before I start my speech and lay stress on the points that I wish to make, let me congratulate the very idea, which is in the heart of my old friend, Dr. Subbarami Reddy, who has sympathy and soft corner for the downtrodden people, living in large numbers in this country.

Sir, it is a fact that most of the people living in the rural areas are living below the poverty line. In a welfare State, it is the prime duty of the governments, both at the Centre and the State, to see to it that everybody lives under proper conditions and nobody is allowed to die of hunger. At least, there should be assurance of food in the schemes undertaken by both the Centre and the States.

Sir, the most unfortunate state of affairs is the poor condition of health in the rural areas. There are hospitals, but no doctors are going there. It is found that when posted in the rural health centres, the doctors try to manipulate things and get themselves posted in the urban areas. Last week, one of my friends, Shri Jothi, was saying that such laws should be enacted which would force doctors to go to the rural health centres. It is a fact that though laws are in place, and laws would be enacted, we cannot compel a man to serve in the rural areas.

Sir, it is a fact that medical colleges are being opened. There are Government medical colleges, but they are not sufficient. But in private medical colleges, I have heard, and I do have some knowledge, that students who are taking admission into the medical colleges have to pay a heavy amount. If I am not wrong in my assessment, about Rs. 30-50 lakhs is required to be paid by them. So , when he passes out of the colleges as a doctor, how could he be expected to serve the people? Rather, he will be more inclined to recover the money that he has spent in becoming a doctor.

Therefore, Sir my humble submission is that a law should be put in place to appoint some rural health service personnel, just like the Border Security Force. There should be a scheme, a system like the Border Security Force - wherein BSF personnel are compelled to serve only in the border areas-for doctors also, and it should be made mandatory for them to serve in the rural areas. The Government should take care of such doctors, who shall be meant for serving in the rural areas and there should be a separate cadre for them. The medical facility should be extended to rural areas. Our Ayurveda and our Homoeopathy medical systems are very cheap. The Allopathic, Ayurvedic and Homoeopathic medicines should be distributed in rural areas which are very low in price and people can afford them and take care of their health. So, my humble submission again is that the law should be in such a way that there should be a special recruitment for rural areas health care unit. If the service is meant for the rural areas in this way, we can compel doctors from Ayurveda, from Homoeopathy and from so-called modern medicine to serve in the rural areas. With these words, I conclude my speech, and again I request that let there be a definite system for serving the people living in rural areas because there is a proverb that when health is lost, definitely something is lost. Therefore, in modern
years, the health of the rural people should be taken care of. Thank you.
श्री उपसभापति : डा० फागुनी राम ।
डा0 फागुनी राम ( बिहार ): उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। रोटी, कपड़ा और मकान ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं।
डा0 फागुनी राम: महोदय, रेड्डी साहब का जो रोटी, कपड़ा और मकान का रेज़ोल्युशन है, उनके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस रेजोल्युशन में रोटी, कपड़ा, और मकान शब्द ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इसमें 9 प्वायंट्स दिए कि इन चीजों की भी तैयारी होनी चाहिए, इन चीजों का प्रॉब्लम है, इनका सोल्यूशन होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि जब मनुष्य प्रकृति में आया तो उसके लिए रोटी,कपड़ा और मकान, ये तीनों अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, नेसेसरी वान्ट्स हैं। हम लोगों ने यह मैट्रिक और आई0ए0 में पढ़ा था। एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता। महोदय, रोटी का मतलब है भोजन और भोजन -है जिन्दगी। चूंकि जीने के लिए भोजन जरूरी है, अतः अब यह देखना है कि क्या सब लोगों को भोजन मिल पाता है? क्या यह सब लोगों को सही रूप में मिल पाता है? क्या सब लोग जैसा सुरूचिपूण भोजन चाहते हैं,वह मिल पाता है? क्या बच्चों को हम सब नॉरिशिंग दे रहे हैं? क्या हम महिलाओं को, गर्भवती महिलाएं जो मां बनने वाली है, उनको दे पाते हैं? जो रोगी है, क्या हम उनको नॉरिशिंग दे पाते हैं? इस पर विचार करने पर हमे लगता है कि भोजन की बहुत कमी है।

वैसे जीने के लिए खा लेना दूसरी बात है। हमारे कुछ इलाकों में, जब हम लोग टैगोर जी के इलाके में गए थे तो वहां देखा कि लोग जंगली फलों को अपनी कड़ाही में उबाल कर खा रहे हैं। खाने के लिए तो वे भी खा रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं, लेकिन खाने का मतलब है कि अन्न एक्सेस में मिलना चाहिए, तभी उसको कहा जा सकता है कि वह भोजन है। हम देखते हैं कि अभी भी सब लोगों को तीनों जून का, कम-से-कम दो जून का, सुबह का और रात्रि का या दोपहर का और रात का भोजन उपलब्ध नहीं है।

हम सरकार से यह मांग करेंगे कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी उनकी जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह इस पर विशेष ध्यान दे। यह बात सही है और हम अपनी सरकार को यू०पी०ए० गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं कि " उसने काम के बदले अनाज योजना"चलायी, इसके बाद हमारी "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" चल रही है। इसके अलावा जवाहर

रोजगार योजना, "इन्दिरा आवास योजना" "राजीव गांधी मिशन" योजना, आदि योजनाएँ है, लेकिन हमें इसमें सिर्फ यह देखना चाहिए कि इन योजनाओं में जितने पैसे अलॉट होते हैं, उनका पूरा सदुपयोग हो। कांग्रेस का यह सिद्धांत रहा है कि इन योजनाओं से गरीब लोगों को रोज़गार मिल जाए, भूखे लोगों को भोजन मिल जाए, नंगे या बिना वस्त्र वालों को वस्त्र मिल जाएँ और जिनके पास घर नहीं है, उनको घर मिल जाएँ। सर, यह दिल्ली है, जो हिंदुस्तान की राजधानी है। यहां प्रकृति की तरफ से विचित्र मौसम होते हैं। एक गर्मी, जो ज्येष्ठ महीनें में, जून महीने में आती है, दूसरा माघ महीने में जाड़ा सबसे अधिक रहता है और तीसरा सावन-भांदो में बरसात, जिसमें अधिक बारिश रहती है। आप देखिए, दिल्ली के बीचो-बीच जो सड़कें हैं, चाहे चांदनी चौक में चले जाएं या किसी और इलाके में चले जाएं वहां सड़क की साइड में जो पटरी बनी है, उनमें लाखों लोग सोए होते हैं, जिनमें बच्चे भी होते हैं, आदमी भी और महिलाएं, माता-बहनें भी होती है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी यह स्थिति है। हम लोग इस बारे में चिंतित है, सबका प्रयास है, सबकी नीति भी है कि गरीब लोगों को ऊपर उठाया जाए। तो गरीब लोगों को उठाने के लिए जो जीवन-रक्षक आवश्यक चीजें हैं, उनका प्रबंध किया जाना चाहिए।

उपसभापति जी,हमारी सरकार ने इसके लिए कोशिश की है, और भी कोशिश कर रही है।हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं यू०पी०ए० की चेयरमैन महोदया के अभारी हैं, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हैं, आम आदमी के साथ, इससे आम आदमी में बड़ी आशा बंधी है। इनके लिए कई योजनाएं चली हैं, हमें याद है कि माता इंदिरा गांधी जी ने बीससूत्री कार्यक्रम की योजना लोगों में ही थी, राजीव गांधी जी ने उसे और सुहृढ कर आगे बढाया था, लेकिन बीच में दूसरी सरकारें आईं और वे योजनाएं बंद हो गई। उन योजनाओं के बारे में हमें फिर से सोचना चाहिए कि कैसे उनको चालू किया जा सकता है। इसके बाद गरीबों को बासगीत और पर्चा खेती के लिए, दोनों पर्चे दिए जाते थे, जो बीच में रूक गए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसको देखा जाए। जो सरप्लस लैंड है, जो किसी के अधिकार में नहीं है, किसी के खाता-खतियान में नहीं है और अगर किसी के अधिकार में है और अनधिकृत रूप में जमीनें हासिल की हैं, तो गवर्नमेंट उसको लेकर, जैसे इंदिरा गांधी जी के जमाने में, माता जी के जमाने में जमीनें बांटी गई थी, बांटे। हमने हजारों एकड़ जमीन लोगों को बांटी थी, लेकिन यह भी देखना है कि उनको पजेशन मिला या नहीं, उसका नाम रजिस्टर में चढ़ा या नहीं, उसके सामने रसीद कटी या नहीं। यह एक विचारणीय बात है, क्योंकि अगर हम जमीन दे देतें हैं, उसका पर्चा दे देतें हैं, उसका पंजेशन नहीं होता, तो मुश्किल होती है। उनको कम से कम जो जमीन मिले, एक बीघा मिले, दो बीघा मिले, उसमें वह गरीब आदमी, लैंडलेस आदमी, भूमिहीन आदमी रह सकेगा, बस सकेगा। इंदिरा आवास योजना जो सरकार ने चलाई है, इसमें गरीब से गरीब लोगों को मकान मिले हैं और बहुत से बन रहे हैं। इसकी तारीफ करना चाहिए। इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि इंदिरा आवास योजना में प्रायः गांव से दूर मकान बनाए जाते हैं

### 3.00 P.M.

और गांव से दूर बनाने का अर्थ यह होता है कि वहां दूसरे लोगों का वह अड्डा बन जाता है, जिनको मकान एलोट भी होता है तो वह भी गांव से दूर नहीं जाता है। हम समझते हैं कि इस योजना में गाव के अंदर मकान बनाना चाहिए, जहां बसाहट हो वहां बनाना चाहिएताकि जिस गरीब को मकान मिल जाए, वह वहां रह सके। हम चाहेंगे कि इसका सर्वे कराया जाए कि ऐसे कितने गरीब लोग है, जिनके पास आवास नहीं है।

महोदय, जहां तक कपड़े की बात है। पुराने जमाने की बात अलग, आज भी हम आदिवासियों को देखते हैं, जंगल में रहने वाले लोगों को देखते हैं, तो उनमें बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, जैसे अंडमान-निकोबार गए थे और वहां हम लोगों को दिखाया गया था, कि ऐसे लोग रह रहे थे कि कुछ पत्ता आदि से अपनी प्रतिष्ठा को ढक लेते थे। तो इस जमाने में भी, आजादी के इतने दिनों के बाद भी, आज के सभ्य युग में भी ऐसा है, इसलिए जरूरी है कि यह देखा जाए कि एक सभ्य आदमी इन मिनिमम आवश्यक चीजों से कैसे निर्वाह करता हैं और कैसे रहता है। हमारे यहां कपड़े बहुत बन रहे हैं देश में और विदेश में भी। उस दिन मैंने बिहार के बजट पर बात करते हुए कहा था कि हेंडलूम और पवरलूम से ये सारे कपड़े बन रहे हैं, लेकिन इन कपड़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही है,लागत खर्च इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि कपड़ा बनाकर सस्ते दाम पर नहीं बेचा जा सकता। गरीब आदमी को तो दोनों वक्त का खाना नहीं मिलता है। जब गरीब मजदूरी करता है, तभी खाना खाता है और जिस दिन मजदूरी नहीं करता, उस दिन भुखमरी हो जाती है। ऐसे में बाल-बच्चों के पेट से कैसे स्पेयर करके, पैसा निकालकर वह वस्त्र खरीदें। यह कठिन काम है। हम समझतें हैं कि ऐसे कुछ लोगों के लिए, जैसे लाल कार्ड देकर भोजन के लिए दिया जाता है, वैसे ही ऐसे जो असहाय व्यक्ति हों, जो वृद्ध व्यक्ति हों, जिनको देखने वाले नहीं है, जो असमर्थ हैं, उनको ऐसे लाल कार्ड पर कपड़ा दिया जाना चाहिए। इमरजेंसी के जमाने में जब इंदिरा गांधी का जमाना था, उस समय जो क्राइटेरिया बना हुआ था, उसके हिसाब से थान के थान, बंडल के बंडल, करोड़ो अरबों जोड़ी साड़ियां, धोतियां बांटी गई थीं, गमछे बांटे गए थे और अन्य सामान बांटा गया था उन लोगों में। मैं समझता हूं कि इस योजना को सरकार को फिर से चालू करना चाहिए ताकि लोग दो वक्त भूखे न रह सकें, पैसे के अभाव में व्रत न रख सकें उन्हें कपड़ा मिल सके। हम एक बार उस क्षेत्र में गए थे, मैं और एक और बड़ा आदमी, जो इस देश के बहुत बड़े नेता थे, अभी नहीं हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं,हम लोग कार से जा रहे थे तो हमने वहां देखा कोई बाजार लगा हुआ है। उसके बाद फिर हमने एक घर में जाकर देखा। घर में जाकर देखा कि दो हमारी मां-बहनें, किसी तरह से लुकलुकाकर, खटिया के पीछे उन्होंने अपनी देह को छिपाया। फिर हमने जब जाकर देखा कि वहां लोग खाना क्या खाते हैं, तो पाया कि पत्ते का या फूल का बना हुआ उनके पास खाना था। यह बहुत अधिक दिनों की बात नहीं हैं हम समझतें हैं कि यह 1985,86,87

88 या 89 की बात होगी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे, यह उनके सामने की बात है। तब उन्होंने कहा कि हमारे भाई, आदिवासी भाई, हमारे गरीब भाई, कोई भी हों, किसी भी वर्ग के हों, अगर वे गरीब हैं तो उनका ख्याल रखा जाना चाहिए क्योंकि ये सारे हिन्दुस्तान के लोग हैं। केवल यह कहना कि आदिवासी, हरिजन ही गरीब होते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब मैं उनको कहता हूं जो प्रतिष्ठित होते हैं। आदिवासी, हरिजन गरीब तो कहीं जाकर कुछ खा लेता है, कमा लेता है, बेगारी कर लेता है, लकड़ी चुन लेता है, लकड़ी काट लेता है, किसी दरवाजे पर जाकर खा लेता है, लेकिन इस देश में जो प्रतिष्ठित गरीब है, उनकी हालत बड़ी विचित्र है, क्योंकि एक तरफ उनकी प्रतिष्ठा उनको बाध्य करती है कि वे बाहर नहीं जाएं, किसी से कुछ लेने, मांगने या याचना करने नहीं जाएं। इसलिए उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए।इसलिए केवल हरिजन, आदिवासी ही नहीं, किसी भी वर्ग के चाहे गरीब हों, उनकी रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। मैंने मकान, कपड़ा, और रोटी के बारे में तो कह दिया लेकिन इसके अलावा जो और जरुरत की चीजें हैं जो इसी के साथ आती हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं जैसे उनके लिए जरूरी है स्वास्थ्य,उनके लिए जरूरी है शिक्षा। हमने यहां बिल पास किया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देंगे। अनिवार्य शिक्षा देंगे, लेकिन यह अनिवार्य शिक्षा कैसे सफल हो, यह विचारणीय बात है क्योंकि कुछ लोग घर से बाहर रहते हैं कुछ बच्चे अपने मां-बाप से दूर रहते हैं। किसी नकिसी रूप में वे रोटी-रोजी के लिए, पेट पालने के लिए कुछ कमाकर, तहबाजारी करके बनवारी करके या डोमेस्टिक सर्वे का काम करके औरी कुद अर्जन करके अपने परिवार को देते हैं या फिर शादी-ब्याह या किसी बीमारी वगैरह में काम करने लगते हैं।हम समझतें हैं कि इस बारे में, उन नैनिहाल बच्चों के बारे में, जिनकी जिंदगी पढ़ाई में बीतनी चाहिए, बेगारी में, बिगड़ने में उनकी जिंदगी बीत जाती है, इस बारे में हमें ख्याल करना चाहिए और ऐसी बातों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

सर, जहां तक हम समझते हैं2 ही वर्ग है नर-और नारी, छात्र छात्राएं लड़का और लड़की, लेकिन लड़का पढ़ता है तो एक इन्डिविज्युअल पढ़ता है, जबकि अगर लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। इसलिए सर, लड़कियों की शिक्षा पर, महिलाओं की शिक्षा पर पुरूषों से कई गुना अधिक पैसा देना चाहिए, क्योंकि यदि मां पढ़ी होती है, तो एक जेनरेशन सुध जाती है, उससे बच्चे को प्रेरणा मिलती है, वह भी कुछ अच्छी बात को सिखाएगी, A, B, C, D, सिखाएगी, क, ख, ग, घ सिखाएगी, अलिफ, पे, बे, सिखाएगी, कुद न कुछ उसको सिखाएगी, जिससे उसकी पढ़ने की ओर रूचि होगी। इसलिए इस संबंध में ध्यान दिया जाना चाहिए कि कैसे नौनिहाल बच्चे पढ़ सकें।

सर, हमारे छोटे-छोटे बच्चे, गरीब के बच्चे जहरीली जगहों पर काम करते हैं, चूड़ी बनाने के या ऐसे कारखानों में काम करते हैं, जहां से जहरीली गैस निकलती है, ऐसे कारखानों में

काम करते हैं जहां से जहरीली गैस निकलती है, ऐसे कारखानों में काम करते हैं जहां के धुएं से उनकी आंखें खराब हो जाती हैं और ऐसी ही धुएं से उनको छोटी उम्र में टी० बी० या कैंसर की बीमारी हो जाती है। सर, यद्यपि आज बाल श्रम पर रोक है, लेकिन बाल श्रम पर रोक एक्य्युली तभी संभव हो सकती है, जब उसकी और उसके परिवार वालों की रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। क्योंकि भूखे पेट कुछ भी नहीं हो सकता है " बुभुक्षित" कि न करोति पापम्" जो आदमी भूखा है, वह कुछ भी करने को तैयार है। महोदय, इस देश में ऐसे उदाहरण भी हैं कि आदमी भूख की पीड़ा के चलते अपने बच्चों को कुएं में फेंक देता है, भूख और गरीबी के चलते अपने बच्चों को जान से मार देता है, भूख और गरीबी के चलते अपने बच्चों को बेच देता है।कौन मां चाहेगी कि जिसने अपने खून से बालक को जन्म दिया हो और उसे आपने ऐसे लाल को बेचना पड़े, लेकिन भुखमरी, जेसा कि कहा गया है कि "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्" भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता, वह अपने जीवन को पालने के लिए मजबूर हो जाता है। कभी-कभी अपने नौनिहाल बच्चे को भूख के कारण रोते हुए देखता है और फिर किसी दूसरे को बेच देता है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का सर्वे करवा करके यह ख्याल किया जाना चाहिए कि ऐसे लोग न हों, जहां हमारे बच्चों के साथ यह अत्याचार हो। इसके लिए ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए, ऐसी स्थिति बनाई जाए, लोगों के अन्दर ऐसी दूरदृष्टि पैदा की जाए, समाज के अन्दर ऐसी उदारता हो कि समाज में जो भी पढ़ने वाले हैं उनके पड़ौस में यदि गरीब के बच्चे रहते हैं, तो वे उनको भी पढ़ाने की कृपा करें, क्योंकि यह बड़े लोगों का ही कर्तव्य होता है। महोदय जैसे कहा जाता है, "उदार चरितनाम् तु वसुद्धैव कुटुम्बकम" जो बड़े लोग होते हैं विचारवान लोग होते हैं, विद्धान होते हैं, वे पूरे संसार को ही अपना कुटुम्ब मानते है। वे कम से कम इतना ख्याल करें कि मेरे बगल वाला भूखा न रह जाए।बड़े लोगों के बच्चे चाहे विदेशों में पढ़ रहे हैं, डीपीएस जैसे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हों, तो गरीब का बेटा कम से कम गांव के स्कूल में अवश्य पढ़ जाए जहां पर अध्यापक चाहे पढ़ाए अथवा न पढ़ाए, लेकिन वह गांव के स्कूल में, जो कि देहात का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, प्राइमरी विद्यालय है, लोअर स्कूल है, माध्यमिक स्तर का स्कूल है, जहां प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है, कम से कम वहां वे बच्चे अवश्य पढ जाएं। किन्तु यह कार्य केवल कहने मात्र से नहीं होता है, यह काम मानवता से ही हो सकता है, यह काम परोपकार की भावना एवं उदारता की भावना से हो सकता है और यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि शिक्षा का यह काम सम्भव हो सकगा और सही प्रकार से हो सकेगा।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया,हालांकि इस विषय पर मुझे काफी बोलना था, लेकिन हम आपके प्रति बहुत आभारी है और हमें जाना भी है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सुश्री प्रमिला बोहीदार ( उड़ीसा ): उपसभापति महोदय, धन्यवाद। सम्माननीय डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी जी के द्धारा इस सभ में जो रेजोल्यूशन लाया गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। में इनसे केवल सहमत ही नहीं हूं अपितु इस पर अवश्यक कार्यवाही करने के लिए सभा और सरकार से निवेदन करती हूं। एक समय था जब रोटी, कपड़ा और मकान एक स्लोगन माना जाता था, मगर आज यह एक मिशन है। आज 27 करोड़ लोग जीवन की जरूरी आवश्यकताओं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान से दूर है। इसके अनेक कारण है। जनसंख्या वृद्धि, रोजगार के अवसरों की कमी, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण, इस सबके कारण हम अब तक भी सबको ये सुविधाएं नहीं दे पाए है। देश का जीडीपी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और हमारे देश में विदेशी पूंजी निवेश भी आ रहा है, किन्तु फिर भी 27 करोड़ जनता रोटी, कपड़ा एवं मकान के लिए तरस रही है। खाद्य के बदले काम, ग्रामीण आवास योजना आदि अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं फिर भी गरीबी क्यों हैं? भुखमरी क्यों हैं? लोग झुग्गी-झोपड़ी प्लेटफार्म और फुटपाथ में रह रहे हैं, इसका कारण मैं समझता हूं कि योजना के इम्प्लिमेंन्टेशन में कमी या दोष का होना है। अगर एफसीआई के गोदामों में अनाज भरा पड़ा है तो लोग भूखे क्यों हैं? अगर भारत से कपड़ा विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो लोग नंगे क्यों हैं? मैं सोचती हूं कि कमी वितरण प्रणाली में ही है। राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव प्रत्येक स्तर पर सामान सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा है। उनको प्राप्त करने वाले तो गावों में है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि मिलेगा क्या। करप्शन, हर स्तर पर, सही आदमी तक साधन पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती है। गरीबी किसी जाति, धर्म सम्प्रदाय या राजनीतिक दल की नहीं होती है। गरीब तक सहायता पहुंचाने में भी राजनीति की जाती है। वृद्धों,असहायों एवं गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए सभी दलों, सरकारी संस्थाओं को स्वेच्छा से आगे आना चाहिए, स्थानीय प्रतिष्ठानों आदि को राजनीति और सम्प्रदाय से ऊपर उठकर काम करना होगा। जनसंख्या को स्थिर रखना होगा ताकि राष्ट्र के सारे रिसोर्सिज सही ढंग से सबसे पास पहुंच सकें। केवल रोटी,कपड़ा और मकान ही नहीं,गांव के लोगों को सडक, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और शांति की भी जरूरत हैं, इसके लिए करप्शन को जड़ से मिटाना होगा,तभी जाकर हम कह पाएंगे कि हम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए कुछ कर पाए हैं, तभी जाकर एक समृद्ध राष्ट्र के नाम से विश्व में जाना जाएगा। धन्यवाद।

SHRI E.M. SUDARSANA NATCH IAPPAN (Tamil Nadu): Sir, this debate on roti, kapda aurmakaan is very important. The institution of family was created to ensure roti, kapda aurmakaan to its members. When a family, whether it was a joint family, which has had a specific theme in our nation, or a family of very limited persons, could not get these three things, then the community started looking after it. When communities
also failed, then it went to religious temples and churches, and they started to protect the insterest of these people who could not get these things. Finally, it came to the level of villages. Villagers have taken up this work and they distributed the work to individuals and thus arranged provision of roti, kapda aur makaan. But when the Britishers came to India, they took away the heart of the nation, that is, the villages. This was the theme on which Mahatma Gandhiji started the national freedom movement saying that there should be a grama rajya
which would bring Ram rajya. That was the motto of the freedom movement. After having ten Five-Year Plans, we have succeeded in many ways by reaching this target.
[THE VICE-CHAIRMAN, (SHRI DATTA MEGHE) in the Chair]
The population explosion nad socio-economic changes and the interference by the Government in each and every aspect of the villages could not bring back the same village which was there before the Britishers came to India. But today is the day which can be inscribed in golden letters. Shrimati Sonia Gandhi has brought forward the Employment Guarantee Bill, which is now being debated in the Lok Sabha. If it is implemented wholeheartedly by the State Governments, especially by the Panchayats, then these three goals can be achieved very easily. The real swaraj will come to India only when every person in villages will get roti, kapda aur makaan. This Resolution was brought forward by a saint, Dr. T. Subbarami Reddy. ...(Interruptions)...

Lord Tirupati has made him think about it. Even though he is the richest man in Andnra Pradesh, he thinks about an ordinary person who needs roti to eat, kapda to cover his body, and a roof over his head.

Sir, though the Resolution says many things, I would confine myself to only one thing, that is, the institution of Panchayati Raj, which was the dream of late Rajiv Gandhi. He considered it as an important Department to involve in any programme under the Planning Commission, or the Union Government, or the State Government. The money should go into the hands of the villagers, that is, the Gram Panchayat. And it is the people who have to decide for which purpose the money should be utilised.

That thing should be done properly. The Constitution has also been
created like that after the 73rd and 74th Amendments, by having a separate chapter, that is, Part IX and IX A in the Constitution having Articles 243 to 243 ZG. If the entire thing-Eleventh and Twelfth Schedules demarcate the powers for the Panchayats and Nagar Palikas-is implemented by each and every State wholeheartedly, this Resolution would become a reality and the people of the villages would get all the things which are now prescribed under this Resolution.

Sir, people are educated now. In the villages, schools are coming up. The village student is going up to the universities; he is going out of the country also for seeking jobs. But he never forgets his village. He sends money to the village and to his home and old parents. But even then, their day-to-day needs are not fulfilled because the community system, that is, the village system, is not properly looked after. The Government is needed for each and every thing. Even if there is a pit in front of his own house, the pit is not closed by the villagers. They would wait for the engineers or a Panchayati Raj worker to come and close that pit because they feel that road and pit are in the hands of the Government. This is the mindet of the colonial days. But we have to change it. We have to see that the villagers realise that this is our nation, where the Government of India is pumping money like anything into the hands of the villagers and the villagers have to decide their fate. The day has come today when we are enacting a law in Lok Sabha. I do hope it will come to Rajya Sabha on Monday. We will enact that law and we will see that it is implemented in letter and spirit. Thank you very much, Sir.

श्री रूद्रनारायण पाणि ( उड़ीसा) : धन्यवाद महोदय। यह जो प्राइवेट मेंबर बिल है, इसमें मैं आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री वी0 नारायणसामी ( पांडिचेरी ): यह बिल नहीं है, यह रेज़ोल्यूशन है।

श्री रूद्रनारायण पाणि: जो क्वेश्चन ऑवर था मैंने अतिरिक्त की तैयारी की थी और उसके साथसाथ स्पेशल मेंशन तो पढ़ दिया, उसमें बोलने का तो होता ही नहीं है केवल उसको पढ़ना होता है। आप तो ज्ञानी गुणी सज्जन है। जैसे एक-एक पार्टी है जो कि बिल्कुल अपनी पार्टी के नाम से वह कह देते हैं कि हम गरीबों की पार्टी है और कुछ ऐसा ही विचार किया है।...(व्यवधान)...

आपको सुनना चाहिए, सुनने का आपका धैर्य होना चाहिए। महोदय, अगर वे हिन्दी में पूरा नहीं समझ पाते हैं तो अनुवादक की सहायता लेनी चाहिए, नहीं तो सुनते कुछ है और समझते है दूसरा और बोल कुछ देते हैं। इसलिए महोदय, में यह कहना चाहता हूं कि बी०जे०पी० में भी बहुत सारे गरीब लोग हैं तथा ऐसा नहीं है कि यह धनियों पार्टी है। यह बिल्कुल गलत धारणा किसी के मन

मैं नहीं होनी चाहिए। जो 2004 का चुनाव हुआ तथा उसमें जो नतीजा आया, उस नतीजे के आधर पर कौन सी पार्टी गरीबों की हैं, कौन सी पार्टी धनियों की है, अगर ऐसा कोई तय करते हैं तो वे सही नहीं करते है। उनको सोचना चाहिए कि आज देश में किसी एक पार्टी को 26 साल, 28 साल, 30 साल रहने का कोई समय नहीं है। 1947 में देश आजाद हुआ और कांग्रेस पार्टी ने केन्द्र में शासन संभाला और 30 साल बाद 1977 में उसको जाना पड़ा। तब तक उन 30 साल के अंदर कई राज्यों में भी परिवर्तन हुआ और 1977 के बाद देश में जो बार-बार चुनाव होता है, उसमें परिवर्तन होता है। कभी यूनाईटेड फ्रंट की सरकार बीच में आई थी।

श्री वी0 नारायणसामी : रोटी, कपड़ा मकान के बारे में बोलिए।
श्री रूद्रनारायण पाणि: मैं यह अवश्य बोलूंगा। ये इतने पुराने सदस्य हैं, 13 साल के सदस्य हैं, पांडिचेरी से आते हैं अखंड भारत कहने वाले । यहां पर अखंड भाषण न सुनते हुए खंड-खंड हो जाते हैं ...(व्यवधान) $\ldots$ अखंड भारत के पांडिचेरी से आकर मेरा अखंड भाषण नहीं सुनते हैं और खंड-खंड होने का उनका एक प्रकार का अभ्यास है।

महोदय, मुझे तो 13 महीने का समय हुआ है, मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इनका 13 साल का अनुभव इस सदन का है। इनको पूरी बात सुननी चाहिए और अनुवादक का लाभ लेना चाहिए।

महोदय, मैं, विषय पर अवश्य आता हूं । इस देश में बार-बार चुनाव हुए और उनमें नई-नई और अलग-अलग सरकार आई हैं। वर्ष 2004 के चुनाव के आधार पर कोई अगर आज यह कहता है कि यह पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है तो यह गलत बात है। हम इस विषय पर, दूसरे दिन, दूसरे प्रसंग में, कालांतर में चर्चा कर सकते हैं।...(व्यवधान)...

श्री जय राम रमेश ( आन्ध्र प्रदेश ) : आप माइक में बोलिये।...(व्यवधान)...
श्रीरूद्रनारायण पाणि : माइक भी है, लेकिन मैं मुहं नीचा करके बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। दुनिया में विचारों का परिवर्तन हो रहा है। हर पार्टी में भिन्न-भिन्न विचार के लोग है। आज हमने अपने साथियों को जब विदाई दी, उसमें भी जब वे लोग बोले, उसमें उन्होंने बोला, लोकतंत्र का, गणतंत्र का महत्व होना चाहिए।

महोदय, यह जो विषय रोटी, कपड़ा और मकान का है । देखिये एक सहस्त्र करोड़पति, हजार करोड़पति एक महान उद्योगपति, उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान के लिए एक प्राईवेट बिल लाये है। वे स्वयं धनी व्यक्ति हैं। वे जिस पार्टी के हैं, अब उस पार्टी की अगुवाई में केन्द्र में सरकार है।सरकार का काम हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान देना है। सरकार का काम गरीबी का उन्मूलन करना है। उसी पार्टी के, एक समय के प्रधान मंत्री, देश की नेत्री ने गरीबी हटाओं का नारा

दिया था। उन्होंने गरीबी हटाने के लिए कोशिश की होगी। वे इस भारत देश की प्रधान मंत्री रहीं, दुनिया की बड़ी नेता रहीं, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक समय उनकी प्रशंसा की थी, जिस समय विदेश के साथ हमारी लड़ाई हो रही थी। इतनी बड़ी नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, मैं यह नहीं कहता हूं कि उनके काम से गरीबी नहीं हटी। उन्होंने कोशिश की, लेकिन 1977 के चुनाव में वह स्वयं हार गई। इसलिए चुनाव में कोई हारा, चुनाव में कोई जीता, इससे कम से कम हम इतने दिन के अनुभवी पुराने सदस्य यह नहीं कहना चाहिए कि यह पार्टी गरीबों की हैं, यह पार्टी धनियों की है 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 1972 के विधान सभा चुनाव में कई राज्यों में उनकी विजय हुई, लेकिन 1977 में देश की राजनीतिक परिस्थिति में ऐसा परिवर्तन हो गया जिसकी वजह से उनको चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। बहुत करारी हार थी उस समय उनकी पार्टी का चुनाव चिहन गाय और बछड़ा था, गाय भी हार गई और बछड़ा भी हार गया । हालांकि परिवर्तन होता है और बछड़ा कहकर हम जिनको उद्देश्य करते हैं, आज उनकी परम्परा हमारे साथ है।...(व्यवधान)...

डा 0 फागुनी राम: उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रोटी, कपड़ा और मकान के विषय से बाहर बोल रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: मोहोदय, मैं कतई बाहर नहीं जा रहा हूं। मुझे जितना समय दिया गया है और मैं एक सदस्य के नाते जब बोलने के लिए खड़ा हुआ, तो उस समय जिस प्रकार का व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया गया, मैं भ्रमित होने वाला व्यक्ति नहीं हूं। फिर भी, मैं विषय बिंदु पर आने का भरपूर प्रयास करूंगा। मेरे पास भले ही सदन का अनुभव नहीं हो, लेकिन एक पार्टी के, एवं राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, मेरे पास भरपूर अनुभव है। मैं यही काम 16-17 साल की आयु से करता आया हूं। जिस समय लालू प्रसाद जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा निकाला था और जय प्रकाश नारायण के आंदोलन में सम्पूर्ण क्रांति के लिए जिस समय काम हो रहा था, उसी समय से आज तक करीब 30 साल के राजनीतिक कार्य के अनुभव के आधार पर मैं यह कहता हूं। यह रोटी, कपड़ा और मकान भले ही एक सरकारी दल के सदस्य, भले ही इसको प्राईवेट बिल के नाते लाये हैं, लेकिन इनका जो नाम है, यह फिल्मी नाम है। रोटी कपड़ा और मकान 1974 में फिल्म बनी थी...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष ( श्री दत्ता मेघे ): रूद्रनारायण पाणि जी, यह बिल नहीं है, यह रेज़ोल्यूशन है आप बिल शब्द कई बार बोले है।

श्री रूद्रनारायण पाणि : इसको यह लाये है। इसका यह नाम फिल्मी है। यह जो फिल्मी नाम उसमें मंहगाई मार गई, एक गाना था, शायद उस समय हम स्कूल में थे। उस समय नए-नए कॉलेज में आ रहे थे, लेकिन आज के ज़माने में मंहगाई कितना जनता को मार रही है, उस ओर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। हमारे नेता लोग ध्यानकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इसके बारे में कई बार बोल चुके हैं।

महोदय, नदी संयोगीकरण की बात इसमें कही गई है। नदी संयोगीकरण, रिवर लिंकिगं को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हमारी एन0डी०ए० सरकार के समय उस विचार को आगे बढ़ाया गया, लेकिन मेरा जो अनुभव है-2004 में नई सरकार के आने के बाद, सरकारी पक्ष के कई सदस्य उस पर भिन्न-भिन्न प्रकार की टीका-टिप्पणी कर रहे थे। आज कम से कम वे उसको मानने लग गए हैं कि हां, हम उसको आगे बढ़ाएगें। कभी यू०पी०ए० चेयरमैन जी का नाम ले लेते हैं, और वाह-वाही बटोरने की कोशिश करते हैं। यह हमारी योजना है, लेकिन देश की भलाई जिसमें है, उसको आप कीजिए भले ही आप अपना नाम लीजिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है। राष्ट्र का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, यही हम चाहते हैं। आप सारा श्रेय ले लीजिए। आप अनेक वर्षो तक, दीर्घ वर्षो तक देश की गद्दी पर रहें। अगर आप सोच रहे होंगे कि 1947 तक, आप तीस साल रहे और आने वाले तीस साल और रहेंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की भलाई हो, राष्ट्र की भलाई हो, भारतवर्ष की भलाई की भलाई हो, यह हम चाहते हैं और एक जुझारू विपक्ष के नाते अगर भगवान का यह निर्देश है तो हम रहेंगे। हमने उस समय भी देखा था, जिस समय हमारी पार्टी के दो सदस्य हुआ करते थे। वे दो सदस्य राज्य सभा में हुआ करते थे अटल जी और आडवाणी जी। लोक सभा में हमारी पार्टी के दो सदस्य थे और उन मैम्बरों का नाम तो शायद आप बता भी नहीं पाएंगे। दो सदस्य एक समय मे आए थे, at one point of time, our pact had only two Members in the Lok Sabha. " उसके बाद आज तो कम से कम हमारी दो मैम्बर से ज्यादा की पार्टी हैं, आज हमको आप हाशिये में डाल नही सकते।

महोदय, आज इस प्रस्ताव के माध्यम से नदी संयोगीकरण की बात कहनी शुरू की हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इसमें विदेशी पूंजी, फॉरेन इनवेस्टमेंट की बात करते हैं ,गरीबी उन्मूलन के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट की बात जो कहते हैं, इसमें शायद हमारे वामपंथी बंधु समर्थन नहीं देते हैं और इसीलिए टेलीकॉम सेक्टर में कहिए, जो F D I दिया जाता है, उसका वामपंथी भाई विरोध करते हैं। इसलिए देश की गरीबी उन्मूलन के लिए जो आप कहते हैं कि फॉरेन इनवेस्टमेंट होगा, यह गलत हैं। मैं इसको नहीं मानता हूं। हां गरीबी उन्मूलन के लिए, जो एन०आर०आई 0 की बात हैं, इसमें जो अप्रवासी भारतीय हैं, उन लोगों का...(्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष ( श्री दत्ता मेघे ): रूद्रनारायण जी, आप to the point बोलिए। आपका टाइम खत्म हो रहा है।

श्री रुद्रनारायण पाणि : मेरे प्वाइंट्स हो गए हैं। तो जो एन0आर०आई 0 है, उनका अगर हम सदुपयोग करते हैं तो ...(य्यवधान)...महोदय, बाकी जो जनसंख्या के बारे में कहा गया है ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी : पाणि जी, डिसइनवेस्टमेंट पर भी थोड़ा बोलिए।
श्री रूद्रनारायण पाणि : मैं बताऊगां। जो जनसंख्या के बारे में कहा गया है, हमारी आज की सरकार वामपंथी भाइयों के भरोसे पर चलती है, यह स्वीकार्य बात है। कांग्रेस पार्टी के लोग कहेंगे कि हम अपने बलबूते पर चलाते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है और वामपंथी भाइयों का जो सम्पर्क है, उसके बारे में मैं बताता हूं 11949 में चाइना हुआ, लेकिन चाइना...(व्यवधान)... किस प्रकार की तरक्की कर गया है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष ( श्री दत्ता मेघे ): रूद्रनारायण जी, the scope of discussion is 'The discussion of a resolution shall be strictly relevant to and within the scope of the resolution."

श्री रूद्रनारायण पाणि: सर, मेरा भाषण समाप्त हो रहा है। मेरी पार्टी के लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आगे चलकर दूसरे विषय पर मुझे निश्चित रूप से बोलने का मौका मिलेगा।

महोदय, मेरा आखिरी विषय है जनसंख्या नियंत्रण इस देश से गरीबी उन्मूलन के लिए, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलने के लिए जनसंख्यां में कटौती होनी चाहिए। बंगलादेश से जो अवैध प्रवेश होता है, यह नहीं होना चाहिए । इस देश में हम दो हमारे दो और बंगलादेश से आने दो यह नीति उचित नहीं है। आप यूनिफोर्म सिविल कोड लाइए कॉमन सिविल कोड लाइए, ताकि छोटा परिवार हो। महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मेरी पार्टी के सदस्यों और सदन के सभी सदस्यों ने मेरे भाषण को बड़े उत्साह से सुना है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दता हूं। इसके साथ ही रोटी, कपड़ा और मकान से काम नहीं चलेगा। रोटी कपड़ा और मकान के साथ स्वाभिमान भी चाहिए,रोटी कपड़ा और मकान साथ में स्वाभिमान । ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTAMEGHE): Please don't disturb. ...(Interruptions)...

श्रीमती जमना देवी बारूपाल ( राजस्थान ): महोदय, मुझे प्रधान मंत्री जी से मिलने जाना है इसलिए यदि आपकी कृपा हो तो पहले मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो में चली जाती हूं।

उपसभाध्यक्ष ( श्री दत्ता मेघे ) : बोलिए, बोलिए।
श्रीमती जमना देवी बारूपाल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मनुष्य के जीवन में तीन बातें बहुत जरूरी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। यदि उसके बाद जीवन में इन तीन बातों की उपलब्धि नहीं होती है तो उसका सारा जीवन ही नीरस होता है। महोदय में आपके माध्यम से डा० सुब्बारामी रेड्डी के रोटी और कपड़ा और मकान के संकल्प का समर्थन करती हूं और यूपीए की सरकार भी गरीबों के उत्थान के लिए चिंतित है। बिजली, पानी और शिक्षा जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन बढ़ती हुई आबादी ने सब गोलमोल

कर दिया है। हमारी पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पानी के बारे में काफी इतना अच्छा सोच रखा था कि आज हम जो नदियों को मिलाने की और गहरे कुएं बनवाने की बातें करते हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में हमारे राजस्थान के गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर बनाकर, पूरे राजस्थान में उसका विस्तार किया। उनकी महानता देखिए कि जो इंदिरा गांधी नहर निकाली है वह भी एक दलित स्वर्गीय पन्नालाल जी बारूपाल के नाम से जलोत्थ नहर निकालकर ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति कर रही है, पानी के अभाव को पूरा कर रही है। दूसरी तरफ राजस्थान के बार्डर एरिया में सांगवाड़ा में भीखभाई नहर निकालकर, आदिवासी क्षेत्र में पानी देकर उनको राहत दे रही है। लेकिन बढ़ती हुई आबादी इन कामों को पूरा करने मे बाधा डालती है। सम्पूर्ण भारत में आज जल स्रोत भूमि के नीचे जा रहे हैं, जिससे गरीब व किसान का जीवन दूभर हो रहा है। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा है, और तो और प्राकृतिक आपदा भी गरीब व किसान को और ज्यादा गरीब बनाती जा रही है। गरीब को स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है। उसके लिए तो अच्छे पानी का भी अभाव हे। इसका कारण भी वही बढ़ती हुई आबादी है। भारत के लिए यह बढ़ती हुई आबादी एक अभिशाप बनती जा रही है। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने 1952-53 के बीच में भी इस गंभीर चिंता को व्यक्त करते हुए बहुत अफसोस किया था कि यह बढ़ती हुई आबादी दूसरे क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न कर सकती है। आज यह सब हो रहा है। इसका स्पष्ट कारण है कि जनता में पूरी शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अभाव है। वे लोग जो इससे वंचित रह रहे हैं,जब तक उनके लिए प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षा फ्री नहीं होगी, तब तक देश से यह अभिशाप खत्म नहीं होगा। एक गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, धनाभाव के कारण उसे उच्च शिक्षा नहीं दिला सकता। मान लो यदि वह अपना पेट काटकर उच्च शिक्षा तक पहुंचा भी देता है तो नौकरी के लिए चक्कर काटते-काटते अर्धविक्षिप्त हो जाता है। नौकरियां खत्म हो गई है, बैकलॉग भरे नहीं जाते हैं, इसलिए कई लोग तो मर भी जाते हैं। मैं आपसे और सदन से अनुरोध करूंगी कि इस मुद्दे पर, हमारी बच्चियों की शिक्षा पर जोर देना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्व में भी सांसदों ने कहा कि लड़कियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। यदि एक लडकी शिक्षित होती है तो वह तीन परिवारो को पालती है। वह अपना, अपने मांबाप,ससुराल वालों और देश के लिए लड़की बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो लड़की जब मां बनेगी तो वह उन बच्चों को शिक्षा देगी। मैं विद्वानों की कही बात कहती हूं कि सर्वप्रथम मां की शिक्षा इतनी ऊंची शिक्षा है जो संसार के विश्वविद्यालय में भी नहीं मिलती। इसलिए यह हमारी सरकार की ओर से होनी चाहिए। मैडम, सोनिया जी और डा० मनमोहन सिंह जी जिन्होंने अपने साझे प्रोग्राम में रोजी, रोटी,मकान का संकल्प रखा है, मैं इनके प्रति हदय से आभार व्यक्त करती हूं। रहा सवाल गरीबों के लिए मकान का तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि "इंदिरा गांधी आवास योजना" एक ऐसी योजना है, जो गरीबों के लिए सफल बन सकती है, लेकिन यह उन गरीबों तक इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि ग्राम क्षेत्र का जो विकास अधिकारी होता है,उसमें इतनी बेरूखी होती है कि वह पक्षपात करके उन लोगों को यह सुविधा लेने से वंचित कर देता है। इसलिए इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी मकान की सुविधा उपलब्ध कराने में यह योजना सक्षम हो सकती है।

यह होना चाहिए। रही बात बिजली की कि गरीबों के घरों में बिजली नहीं होती, मैं यह बात कहने से नहीवचूकूंगी कि देश में बिजली की कमी नहीं है, लेकिन शहरी चकाचौंध, बड़े घरों के ए0सीज़० बड़े घरों की लापरवाही उन झुग्गी-झोपड़ियों तक बिजली नहीं पहुंचने देती है। मैं यू०पी०ए० सरकार का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे राजस्थान में "बशेश्वर नवेली लिग्नाइट योजना" जो वर्षो से लंबित पड़ी थी, यू०पी०ए0 सरकार ने इसे चालू करके 4,000 करोड़ रूपए की एक योजना चालू की। इस योजना में 30,000 से अधिक मजदूरों को मजदूरी करने का,रोजी-रोटी कमाने का लाभ मिलेगा। इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं।

हम इनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हैं, चिंता करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा बीमारियां होती है। कभी पानी से होती हैं, कभी मलेरिया से होती हैं, कभी खून से होती हैं, इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर्स, चिकित्सक नहीं रहते। उनके नहीं रहने का एक कारण यह है कि लाखों रूपए, आज कल तो तीस-तीस लाख रूपए डोनेशन देकर जाते हैं, बड़े घरों में तीसतीस लाख रूपए डोनेशन देकर, छह साल का अध्ययन करके कोई विद्यार्थी झुग्गी-झोंपड़ी और ग्रामीण क्षेत्र में क्यों रहेगा। इस ओर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि शहरों जैसी सुख सुविधाएं उन चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में मिले तो इसका अवश्य निदान हो सकता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं हैं। गरीब भूखा मरता है। प्रभु भी उसका साथ नहीं देता है। पहले तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त नहीं होती,कृषि भूमि का अभाव होता है। वह अपनी आशा के अनुकूल अन्न की पैदावार नहीं ले पाता है। प्राकृतिक आपदा की गाज़ भी उसी गरीब पर गिरती है और वह भूख के कारण मर जाता है। केन्द्र सरकासर काफी चिंतित है। भूख से मरने वालों के लिए करोड़ों टन अनाज राज्यों को भेजा जाता है, फिर भी हमें उस वर्ग की चिंता में चिंतन करने की आवश्यकता है, जो हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। गरीब बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, वह कपड़ा बनाता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, वह पानी के हौद तैयार करता है, बिजली के नगें तारों पर दिन-रात काम करता है। वह खेत में हल जोतकर अन्न की पैदावार बढ़ाता है। ऐसे परोपकारी वर्ग के लिए चिंतन करना और चिंता रखना जहां जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है, वहीं सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि भारत में किसी को भी रोटी, कपड़ा और मकन से वंचित न रखा जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रोटी, रोजी और मकान के लिए डा० रेड्डी जी के संकल्प में बोलने की भागीदारी दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। महोदय, ये लोग किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, किस प्रकार से वे अपनी रोटी और रोजी कमाने के लिए झोपड़ियों में सिसकते रहते हैं, इनके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार के इतना करने पर भी यह दशा क्यों है, इस पर हमें चिंतन करना है। हमें इस पर सोचना है कि इतना करोड़ो अरबों रूपया लुटाया जा रहा है, फिर भी 1950 से लेकर आज तक रोज़ी, रोटी मकान का काम पूरा नहीं हुआ है। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसका कारण स्पष्ट है कि हमारी वितरण करने वाली प्रणाली दूषित है, वह संवेदनशील नहीं है, वह गरीबों को गरीब ही रखना पसंद करते है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में उदारता हो और वे यह संकल्प करें कि हम इन गरीबों का उद्धार करेंगे, इनकी मदद करेंगे और देश पर कलंक नहीं आने देंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। मैं एक गरीब, किसान और मजदूर के संपूर्ण जीवन की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए पंक्तियां कहना चाहूंगीं-

```
मजदूर किसान की यही जिंदगी
हंस-हंस जिये झुग्गी में।
टूटी खाट और फटे बिस्तरे
बर्तन भांडे झुग्गी में
दीप नहीं मन दीप जलाकर
रात बितयें झुग्गी में
सास-बहू की बहू सास की
लाज बचाए झुग्गी में।
प्रसव-पीड़ा से मां-बहिन, मजदूर किसान यह
सब बच्चे जनती झुग्गी में।
छोटे-बच्चों लोरी स्वप्न में संग।
लेवे निद्रा झुग्गी में।
वर्षा ऋतु की वर्षा से
पानी टपके झुग्गी में।
ग्रीष्म काल की अति गर्मी में
बहे पसीना झुग्गी में।
शीतकाल की राहों में भी
मानव ठिठुराएं झुग्गी में।
मरण, परण, सब हंसना रोना
खेल तमाशा झुगगी में।
होली, दीवाली भारत के
सब पर्व मनावे झुग्गी में।
बेकारी, भुखमरी, बीमारी
पनाह पा रही झुग्गी में।
गांधी जी के सारे सपने
छिपे हुए इसझुगगी में।
समाजवाद और सच्ची क्रांति
आएगी इस झुग्गी में।
चुनने वाले जन-प्रतिकनधियों
```

को वोट मिलेंगे झुग्गी में।<br>मेहनतकश मजदूर के<br>अरमान छिपे हैं झुग्गी में।<br>पन्नालाल बारूपाल बताए<br>इंसानियत के सब दुःख-दर्द<br>छिपे हुए हैं झुग्गी में ।<br>मजदूर किसान की यही जिंदगी<br>हंस-हंस जिए झुगगी में।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कविता श्री जवाहरलाल नेहरू जी को मेर पूज्य पिता श्री पन्नालाल बारूपाल जी ने जब सुनाई थी,तो नेहरू जी की आंखे नम हो गई थी। वे देश के विकास के लिए बहुत चिंतित रहते थे। आज हमारी UPA सरकार भी बहुत चिंतनशील है। ग्रामीणों के विकाय के बारे में आज भी टी.वी. पर हमने देखा कि सरकार इन लोगों के उत्थान के लिए अनेकानेक प्रोग्राम बना रही है और काम कर रही है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद । मैं जो भी ऊटपंटाग बोली, सदन ने उसको सुना, इसके लिए मैं सदन का धन्यवाद करती हूं।

उपसभाध्यक्ष ( श्री दत्ता मेघे ): डा. कुमकुम राय।...(व्यवधान)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I have one point, from BJPside, nobody is there. ...Interruptions.. बोलिए क्यों नहीं बैठे है। रोटी, कपड़ा मकान का यह सब्जैक्ट गरीबों की मदद करने के लिए है। यह साइड पूरी इम्पटी हो गयी है। इस सवाल का जवाब दीजिए।

डा.कुमकुम राय (बिहार ): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय 121 वीं सदी में जहां इन्होंने इस वर्ष को फिजिक्स के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है, भारत में हमारी संसद में निजी संकल्प के माध्यम से रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर चर्चा हो रही है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में भारत के नागरिको को "राइट टू लिव" यानी "जीने का अधिकार" दिया है, लेकिन जीने के अधिकार के साथ जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, वे हैं-रोटी, कपड़ा और मकान । यह एक काल्पनिक विषय नहीं है। आज भी ये तीनों चीजें एक अरब दस करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस मुल्क में एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए एक समस्या के रूप में अवश्य है। रोटी का प्रश्न आज भी इनके सामने बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। किसी कवि ने शायद ठीक कहा है कि

दिलो दिमाग पर छा गई रोटी, हाय इस पर आ गई रोटी
आदमी तो न खा पाया इसे, आदमी को खा गई रोटी।

यही कारण है कि इस रोटी के प्रश्न से जूझते हुए हमारी तमाम सरकारें, तमाम पंचवर्षीय योजनाओं की तरह तमाम कार्यक्रम बनाती है,। लेकिन फिर भी न जाने क्यों, यह यक्ष प्रश्न आज भी यक्ष प्रश्न है। पूरे हिन्दुस्तान में आज भी 35 से 40 प्रतिशत से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोग हैं। हमारे यहां यह गरीबी की रेखा है और इस गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले जो लोग हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं कि वे अपने परिवार के लिए दो समय का भोजन जुटा सकें, अपने सिर पर छत और अपने शरीर पर वस्त्र जुटा सकें। इसलिए इस संकल्प के पीछे हमारे वरिष्ठ सांसद, डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी जी का जो विचार है, वह भारतीय संविधान की उस मूल आत्मा से ही जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इस संकल्प के साथ साथ डन्होंने कुछ प्वाइंटस के माध्यम से कुछ उपाय भी दिए हैं, ताकि इस रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या को सूलझाया जा सके।

ऐसी बात नहीं है, आज भी अंत्योदय योजना है, लाल कार्ड योजना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों के लिए सस्ता अनाज है, लेकिन फिर भी ये समस्याएं हैं। आए दिन अखबारों में हम भूख से लड़ते हुए लोगों के द्वारा की गई आत्महत्याओं के विषय में पढ़ते है। बहस होती है, चर्चाएं होती है। इंस्पेक्शन की जाती है, जांच की जाती है, लीपा-पोती की जाती है। लेकिन यह सच्चाई है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कि लोग़ आम की गुठलियों को पीस कर अन्य किसी घासपत्ते के माध्यम से अपनी भूख को शान्त करते है। कालाहाण्डी, उड़ीसा के अकालग्रस्त क्षेत्र वगैरह के बारे में कभी कभी सुनाई पड़ती है। ये सारी रिपोर्ट्स भी हम लोगों को सुनने में आती हैं। इसलिए रेड्डी साहब ने इस संकल्प में जो सुझाव दिए हैं, उनमें उन्होंने नदियों को जोड़ने की बात कही है। शायद उनको विचार है कि नदियों को जोड़ने से हमारा भारत, जो कृषि प्रधान देश है, जहां कि 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है, जो हमारी अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है, तो सिंच्चाई के साधन होंगे, जो क्षेत्र अकाल-ग्रस्त होगा, वहां जल पहुंचाया जा सकता है। मैं इस बात का समर्थन करती हूं लेकिन मैं साथ ही साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि जिन नदियों में सिल्ट काफी भर गई है, पहले उनकी डिसिल्टिंग करवायी जाए। हमारा बिहार बाढ़ से प्रभावित राज्य है और वे नदियां जो नेपाल से आती हैं और उनसे हर बार जो बाढ़ आती है, क्योंकि वह अपना रास्ता बदल लेती है, इसका एकमात्र कारण यह है कि उन नदियों में इतनी गाद भर गई है कि जिस तरफ उसे रास्ता मिलता है उस तरफ उसका पानी चला जाता है और बाढ़ से हर साल लाखों-अरबों की क्षति होती है। इस प्रकार नदियों को जोड़ने की योजना तभी प्रभावी होगी, जब हम उस योजना में पहले डि-सिल्टिंग का भी प्रावधान कराएं। इसके पहले भी कई योजनाएं बनीं, गंगा की,गंडक की कई योजनाएं बनीं, लेकिन कहीं भी किसी भी नदी का डि-सिल्टिंग नहीं किया गया।

महोदय, रेड्डी साहब ने झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए मकान की व्यवस्था करने की बात कही है। हमारे यहां इसके लिए " इंदिरा आवास योजना" है।। गरीबी सीमा के नीचे रहने वाले हर वर्ग के जो

व्यक्ति है, हर जाति केजो लोग हैं, सरकार इस योजना द्वारा उनके लिए अपने अनुदान राशि से सस्ते मकान बनवाने का काम करती है। मैं उसमें यह हकहना चाहती हूं कि इस मंहगाई के जमाने में एक मकान बनाने के लिए 20 हजार रूपए जो दिए जाते हैं, वे बहुत ही कम हैं। अधिकतर यह होता है कि उस पैसे से वे मकान नहीं बना पाते हैं और फिर वे उसी झुग्गी और झोपडी में ही जीवन बसर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष ( श्री दत्ता मेघे ): मैडम, वन मिनट। माननीय सदस्यगण, इस निजी संकल्प पर चर्चा आज समाप्त करनी है, क्योंकि इस सत्र में नीजि संकल्प पर चर्चा के लिए और कोई दिन नियत नहीं है। अतः आप सब से मेरी प्रार्थना है कि थोड़े कम समय में अपनी बात कहें क्योंकि मंत्री जी और श्री रेड्डी जी को भी बोलना है। आज यह खत्म करना है।

डा. कुमकुम राय: सर, मैं बस दो -तीन मिनट में खत्म कर देती हूं। मैं इसलिए सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि "इंदिरा आवास योजना" को और विस्तारित किया जाए। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि रोजगार पाने के लिए लाखों लाख की संख्या में गरीब लोग देहातों से शहरों में आ जाते हैं और फुटपाथ तथा अवैध जगहों पर झुग्गी -झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर देते हैं । वे आए दिन आग लग जाने के कारण या दूसरी तरह की दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार के गरीबों के लिए शहरों में भी सस्ती दरों पर मकान बनाएं जाएं और उन्हें वहां पर इज्जतदा जिन्दगी जीने का मौका दिया जाए।

महोदय, देश में जनसंख्या -वृद्धि अपने आप में इस रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। हमने अपनी जनसंक्ष्या नीति तैयार की है, लेकिन जो जनसंख्या के स्थिरीकरण की बात की गई है तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम कोई कड़ा उपाय नहीं करेंगे, तब तक जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करने की बात सोचनी चाहिए। हो सके तो " हम एक और हमारे एक" का नारा दिया जाना चाहिए और एक ही संतान तक सीमित परिवार के विषय में सोचा जाना चाहिए। तब जाकर एक अरब के इस मुल्क में इन समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा, क्योंकि आज भी जिन देहातों में ये सारी सुविधाएं नहीं है, हम वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंचा सके है। वहाँ तमाम सरकारी नेटवर्क मौजूद है लेकिन हमारे डॉक्टर्स वहाँ नहीं जा पाते है क्योंकि वहाँ पर उनके रहने के लिए उनको पर्ची लिखने के लिए भी सरकारी संसाधन मौजूद नहीं है। अभी स्वास्थय मंत्री जी यहाँ बैठे हुए है। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि यदि आप इस देश के तमाम गरीब ग्रामीणों को भी स्वास्थ्य लाभ देना चाहतें हैं, उन तक स्वास्थ्य की सुविधाएँ पहुँचाना चाहते हैं, तो उस इन्फ्रास्ट्रकचर को मजबूत कीजिए और वैसी बाध्यता तथा अनिवार्यता आप हर राज्य पर लागू कर दीजिए, जब सरकारी डॉक्टर उन देहातों में रहकर वहीं पर मरीजों का ईलाज करें।

आज गरीब से गरीब लोग अपनी बीमारियों को दिखाने के लिए अपनी जमीन, अपने मकान पर कर्जा लेकर शहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारे गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। उन्हें स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हमें यह बात अवश्य लागू करनी होगी। कि सरकारी डॉक्टर किसी प्रकार गांवों में जा सकें,उनके लिए जो आवश्यक सुविधाएं हों, वे उन्हें वहां जरूर मिलें।

महोदय, रेड्डी साहब ने विनिवेश की बात की। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इसके लिए बाजार खुल चुके हैं, बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहां आ रही है, इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन उन मल्टीनेशनल कंपनियों को बड़े-बड़े महानगर ही दिखाइ देते हैं क्योंकि वहां उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, जो दूसरे क्षेत्रों में उन्हें नहीं मिलती है। मैं चाहूंगी कि उन लोगों को, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को वैसी जगहों पर भी जाना चाहिए, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और वे पिछड़े राज्य भी उन्नति के मार्ग पर आगे आ सकें। इन सारी बातो को हमें ईमानदारी से लागू करना होगा। हमारे पास कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, फंड हैं, बहुत बड़ा सरकारी अमला भी है, लेकिन कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने की या इंपालीमेंट करने की जो हमारी पद्धति है, उसको बदलने की सख्त जरूरत है। जहां-जहां भ्रष्टाचार का दीमक लग रहा है, उसे साफ करने की जरूरत है और तमाम सरकारी पदाधिकारियों को भी संवेदनशील होकर के इन तमाम कार्यक्रमों को अमली जामा पहनने की जरूरत है, तभी जाकर हम संविधान में दिए गए इस वायदे को, "रोटी,कपड़ा और मकान" के माध्यम से पूरा कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेड्डी साहब के इस संकल्प का समर्थन करती हूं और आपका धन्यवाद करती हूं।

उपसभाध्यक्ष ( श्री दत्ता मेघे ) : श्री एम. एस. गिल।
श्री जयन्ती लाल बरोट ( गुजरात ): उपसभाध्यक्ष जी, कोरम नहीं है। यह रोटी, कपड़ा और मकान पर बात हो रही है।... (व्यवधान)

SHRIV. NARAYANASAMY: During Private Members' Business, this is not raised.

श्री जयन्ती लाल बरोट: नहीं, ऐसा नहीं है । कोरम के बिना कैसे चलेगा? पूरा कोरम तो होना चाहिए। ... (व्यवधान)

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Your friends are sitting outside, please call them.

श्री रूद्रनारायण पाणि : प्राइवेट मैंम्बर्स रेजोलूशन पर बात हो रही है। ...(्यवधान)... इतने

## 4-00 P. M.

सीनियर मैंम्बर है और बोलते हैं भ. ज. पा. की सीअ खाली है, भ. जा. पा. गरीबों की पार्टी नहीं है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष ( श्री दत्ता मेघे ): बस हो गया। अब आप बैठ जाइए।... (व्यवधान)... प्लीज, बैठ जाइए। गिल साहब, आप बोलिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : गिल साहब बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वे बोलेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि मैम्बर्स सब्जेक्ट पर सीरियस नहीं होते, हंस-हंस के बात करते हैं। इसके मायने क्या है?... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष : आप बैठिए। गिल साहब, आप बोलिए।
श्री एम. एस. गिल ( पंजाब )ः उपसभाध्यक्ष जी, में हिंदी में बोलता हूं* उपसभाध्यक्ष जी, यह जो मामला है " रोटी, कपड़ा और मकान" यह पिछली सदी का नारा है, हिंदुस्तान का सदा का ही नारा है। मुझे याद है, जब हम शायद कॉलेज में पढ़ते थे, तो मनोजकुमार की एक फिल्म में नारा था"रोटी,कपड़ा और मकान" ऐसा शायद याद है। इस सदी में भी बदकिस्मती से यह नारा, मुझे ऐसा लगता है, हम तो यहां नहीं होंगे, लेकिन चलता ही जाएगा। बदकिस्मती से आजादी आबादी को 30 करोड़ से सौ करोड़ कर दिया और दूसरी बात जब हमने आजादी के 50 साल मनाए थे, तो मैं कहा करता था कि इसमें क्यों संकोच करते हो, यह भी मना लो कि 50 साल में आपकी लिटरेसी 50,60 परसेंट ही है, कई प्रांतो में तो 30 भी नहीं है, औरतों की बिल्कुल भी नहीं है कई प्रांतों में तो इन दोनों चीजों से अपनी यह स्थिति बनी है। मैं पहले पापुलेशन पर बात करता हूं, क्योंकि चार-पांच विषय सारे मैम्बर्स ने उठाए हैं- पापुलेशन का, हेल्थ का, ऐजुकेशन का, पानी का, दरियाओं का और एगीकल्चर या खेती का विषय तो है ही। यह मसला जो है, यह रूरल इंडिया का है, ग्रामीण हिन्दुस्तान का है, क्योंकि गरीबी का मामला वहीं हैं और जिन गरीबों के लिए आप रोटी, कपड़े की बात कर रहें हैं, यह उन्हीं का मामला है। शहरों में भी जो आप अरबन लेबर की बात करते हैं, उनकी मजबूरी थी, वे भी वहीं से उठकर आए हैं। यहां जो भी बैठे हैं, चाहे मुम्बई में बैठे हों, चाहे दिल्ली में बैठे हों, पंजाब के तो यहां नहीं आते हैं क्योंकि वहां कुछ गांवों में हुआ है, लेकिन बिहार के आते है, यू०पी० के आते हैं और जगहों के आते हैं, उड़ीसा के बहुत लोग आते है और बंगला देश के आते हैं, क्योंकि वहां गरीबी काफी है। बेसिकली तो सारे ही ग्रामीण लोग हैं, चाहे इधर आकर भटकते हैं, चाहे वहां भूखे मरते हैं। तो पहले मैं पापुलेशन की बात करूंगा।

बहुत देर से मैं यह सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी मे पापुलेशन कंट्रोल पर नेहरू के समय से काफी काम भी किया है, जो भी पॉलिसीज़ थीं, हमने उन पर बड़े जोर से कोशिश करी थी

[^0]पुराने पंजाब में । लेकिन एक चीज़ पर में हैरान होता हूं कि हमको कोई ऐसे तरीके जबर्दस्ती के इस्तेमाल करने होंगे। अब मैं अगर शब्द गलत इस्तेमाल कर जाऊं तो मुझे माफ करना। कोई कहता है कि एक-एक बच्चा हो, कोई कहता है कि दो-दो हों। मैं हैरान हूं कि कुछ स्टेट्स ने तो यह कानून पास कर दिया है कि अगर दो बच्चों से अधिक होंगे तो पंचायत में या इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे। मेरी समझ में तो यह कांस्टिटयूशन के खिलाफ है, यह तो fascism है, जबर्दस्ती आप नहीं थोप सकते। हमें पापुलेशन कंट्रोल की जरूरत है और जो मैंने पढ़ा है, दुनिया में पापुलेशन कंट्रोल के बारे में, बड़ी स्टडीज़ हुई है,न तो inducement से, न धमकी से आप पापुलेशन कंट्रोल कर सकेंगे । केरल पापुलेशन कंट्रोल का नमूना बन चुका है। केरल में क्यों यूरोप से भी बेहतर पापुलेशन कंट्रोल है? साउथ इंडिया की सारी स्टेट्स में हैं, तमिलनाड़ में भी है।... (व्यवधान)...

श्री कृपाल परमार ( हिमाचल प्रदेश ): हिमाचल में।
श्री एम0 एस0 गिल : Please, please ...(Interruptions)... I Know. ...(Interruptions)... I will talk about you ...(Interruptions).... Please do not interupt me, if you dont mind. मैं सबका नाम लेता हूं, हिमाचल का नाम मैं रोज लेता हूं पंजाब के खिलाफ, जो आपका अच्छा काम है, मैं उसके बारे मैं कहूंगां।

## ( श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

Therefore, don't interrupt me. ...(Interruptions)... Please give me a chance. तो यह उन स्टेट्स में, केरल में क्यों हुआ? केरल से भी ऊपर मिजोरम है, कोई यहां नाम नहीं लेता। ईस्टर्न स्टेट्स को आप समझते हैं कि वे तो झगड़े वाले ही हैं, लेकिन उनसे बेहतर इंसान नहीं हैं हिन्दुस्तान में। मिज़ोरम देखो। सारे उन स्टेट्स में यह है, क्योंकि उन स्टेट्स में लिट्रेसी है, विद्या है। केरल 100 परसैट है, नागालैंड 85 परसैंट है, सारे स्टेट्स ही 80,90 परसैंट है। जब विद्या होगी,जब लड़कियां खासकर पढ़ जाएंगी automatically population falls. This is a world known fact. You don't have to force it. क्योंकि जिस घर में मां पढ़ी है, जिस घर में मां-बाप को कुछ सूझ-बूझ है, वे चिंता करते हैं कि भले ही हम क्लर्क हैं, लेकिन हम लड़के को आई0ए0 एस. या जो भी बनाना है, बनाएंगे या लड़की को पढ़ाएंगे, यह होता है। In other words पापुलेशन कंट्रोल पॉलिसी एक ही है सबकी, चाहे आज करो, चाहे 100 साल में करो, विद्या होगी तो सब कुछ होगा। हिमाचल की भी मैं हमेशा मिसाल देता हूं 1966 में बंटवारा हो गया, आधा पंजाब इनके पास गया। लेकिन आज क्या हाल है? पंजाब लिट्रेसी में 65 परसैंट पर बैठा हुआ है, अगर वह सच्ची है। यह नमोशी की बात है कि हमारे पास तो सारी ग्रोथ हुई, लेकिन हम 100 परसैंट लिट्रेसी क्यों नहीं कर सकें, केरल से भी बेहतर क्यों नहीं कर सके। लेकिन इन्होंने, हिमाचल ने, 1966 के बाद, चाहे कोई भी सरकार आई हो, 80-85 परसैंट तक इसे पहुचां दिया है। इनके लड़कों से रोज मैं यहां मिलता हूं, पूछता हूं हरेक काम कर रहा है और पढ़ाई भी

कर रहा है । In other words, education, education, education. That is the trick to population control. यह जो है कि हम जबर्दस्ती करेंगे, हम कानून बना देंगे, यह ठीक नही है। ऐसे तो में कल को आपको कहूं कि कानून बना दें कि जो एक आंख वाले हैं, उनको पार्लियामेंट में नहीं बैठने देंगे या जो अपाहिज है, वे पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। ये तो अजीब बातें हैं, ये किसी लॉजिक, किसी रेश्नेलिटी की बातें नहीं है। डेवलनमेंट होती है, पापुलेशन खुद ही नीचे गिरती है। आप अगर इंडिया की फिगर्स पढ़े, माफ करना जो ऊपर की स्टेट्स है यू०पी०, बिहार,राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उनका 6,6.5 परसैंट ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए उनके लोग यहां दिल्ली में भर रहे हैं। केरल में पापुलेशन कंट्रोल्ड है, साउथ इंडिया में कंट्रोल्ड है। इसलिए सबको सोचना चाहिए कि एजुकेशन बढ़ाओ। रूरल इंडिया की एजुकेशन कौलेप्स हो चुकी है, पंजाब की भी नहीं है। अगर वहां पढ़ाई नहीं है तो लिबरल इकोनॉमी में हमारे पंजाब के लोग या किसी भी प्रान्त के हों, यहां दिल्ली में ड्राईवर भी नहीं बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, क्योंकि यहां तो ड्राईवर की नौकर बी०ए० को मिलती है, एम०ए० को मिलती है। वह भी मुकाबले में लाख आएंगे तो दो लेंगे। जो लिबरल इकोनॉमी है उसमें दो किस्म की एजुकेशन हो रही है। ग्रामीण इंडिया की तो खत्म हो रही है ज्यादातर प्रान्तों में, लेकिन जो शहर की इंडिया है वहां कॉमर्शियल एजुकेशन हो रही है, जिसके बारे में आप आज भी और कल भी बात कर रहे थे। जो सवाल उठा है सुप्रीम कोर्ट से, मैं दिल्ली के आसपास की मेग्ज़ीन पढ़ता हूं, वैसे तो भी मेरे पास बहुत लिटरेचर आती है ऐसे स्कूल खुल रहे हैं जो एयरकंडीशंड है, घोड़े की सवारी सिखाते हैं, जो अंग्रेज के पास भी नहीं है, यहां दे रहें हैं। लेकिन वह कितने लोग ले रहे हैं? बाकी हिन्दुस्तान कहां जाएगा? यह सवाल पौपुलेशन का है और उसके साथ एजुकेशन का है। यह रूरल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन की बात है। यूनिवर्सिटियां बहुत खुल रही हैं। पंजाब में भी जरूरत से ज्यादा खोल दी है। हर प्रांत के बारे में मैं जानता हूं, खामख्वाह यूनिवहर्सटी खोल देते हैं।कोई मुक्ष्य मंत्री हो, वह अपने डिस्ट्रिक्ट में इधर-उधर खोल देते है और तनख्वाह भी नहीं देते, वे वैसे ही एक झंडा लगाकर बैठे रहते हैं कि यह यूनिवर्सिटी है। किसी गुरू का नाम भी रख देतें हैं, किसी बड़े लीडर का नाम भी रख देते हैं। यूनिवर्सिटी के लम्बे-लम्बे नामों का कोई मतलब नहीं हैं, पर वे चलती नहीं है, फेल हैं और यह आपको भी पता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब में एक ही है, हिमाचल में दो है। क्यों हैं? जरूरत नहीं है, मैं इस काम को जानता हूं। ऐसे बहुत हो रहा है Butschool education is failing. That is your root, all of you know it.

अब मुझको पानी की बात करनी है। पानी के ऊपर बहुत चर्चा होती है। बड़ी देर से सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि सारे दरिया जोड़ दो। हमारे बड़े-बड़े वरिष्ठ लोग, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वे भी कह देतें हैं कि सारे दरिया जोड़ दो। मैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करता हूं। आपको पता है, मेरा काम देखा है आपने। लेकिन एक बात से मैं हैरान हूं कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है

अचानक साल,दो साल हुए या ढाई साल हुए पिछली सरकार के समय में, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ऐसे ही आदेश दे दिए कि सारे दरिया जोड़ दो और चार लाख करोड़ साढ़े चार लाख करोड़ खर्चा कर दो। अब माफ करना, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काम के लिए हैं। कानून आप बनाएंगें, वे इंटरप्रेट करेंगे। वे कानून भी नहीं बना सकते है और इसके ऊपर क्या हर एक आर्थिक, टैकनीकल कॉम्पलेक्स पोलिसी आफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट देगी यह काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट की बनाई हुई सरकार का है और वे सारा स्टडी करें, यह टेक्नीकल मामला इतना कॉम्पलेक्स है। भाखड़ा बना था, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक संस्था है, उन्होंने भाखड़ा की स्टडी की । इसको तकरीबन 40 साल हो चुके हैं और बड़ी कामयाबी हम लोग मानते हैं। लेकिन उन्होंने क्रिटिकल स्टडी की, जिसमें बहुत नुक्स भी निकाले हैं तो मैंने कहा कि इसको पढूं, क्योंकि आज की दुनिया की साइंस और हिन्दुस्तान के साइंटिस्ट भी जानते हैं कि बड़े बड़े जो बांध है, उनके ऊपर कई प्रश्न है। क्या वे नुकसान करेंगे, क्या दरियाओं को खत्म करेंगे, क्या भला करेंगे क्या बुरा करेंगे। साइंस को यह सोचना हैं, मैं भागीरथी नदी में गंगोत्री तक हो आया हूं। उस नदी पर मुझे रोना आया,वह तो धार्मिक नदी है तो उसको खत्म कर दिया, जैसे मैंने लिखा भी था कि जैसे भागीरथी नदी को मारने में राक्षस लगे हों। जाकर देख आओ, मैं तो ऊपर तक देख आया हूं। टिहरी डैम से क्या आगे निकलेगा यह अब भी मैं पढ़ता रहता हूं, इधर या उधर। खेती पानी के बगैर नहीं है। जिधर हम पानी दे सकतें हैं, दें। दरियाओं में पानी है, हिन्दुस्तान के पास इजरायल के मुकाबले में बहुत पानी है। बारिश का पानी जिसको हम ड्राइ इंडिया कहते हैं, सेंट्रल इंडिया, उसमें भी बड़ी बारिश होती है। यह इसलिए कि मैंने एग्रीकल्वर देखी है, उसकी स्टडी की है। मैं हमेशा हंसकर कहता हूं कि अगर इजरायल को इंडिया का कोई भी सूखा डिस्ट्रिक्ट दे दो तो वे कहेंगे कि यहां तो सरप्लस पानी है, क्योंकि वे पानी की कंजर्वेशन जानते हैं, एक-एक लीटर को बचाते है। किसान को वे कहते है कि हमने तेरी farm इतने एकड़ नाप ली है, इसको साइंटिफिकली दस हजार लीटर पानी चाहिए। वे पानी लीटर में देते हैं, और वे कहते हैं दस हजार लीटर देंगे, अगर खेती कर सकता है तो कर, नहीं तो निकल जा, दूसरे को देंगे। In other words, no wastage of water, conservation of water, saving of water, dry land farming. You see, there is terrace Cultivation. आप पंजाब में होशियारपुर जाइए, चंडीगढ़ से 60 मील है वह शिवालिक पाहाड़ियां जो हिमालय से ज्यादा पुरानी पहाड़िया हैं, वे अब सूखी है। उनमें हमने छोटे-छोटे चैक डैम बनाकर कुछ कंजर्वेशन का काम किया है, जब मैं डवलपमेंट कमिश्नर था। वहां पर हमने सिर्फ बारिश के ऊपर ही हॉटिकल्वर की और आज वहां फल लगे हैं,जाकर देख आओ। in other words, conservation of rainwater of India can give you this. Yes, link rivers where necessary, where possible and where scientifically desirable. But, great leaders, great authorities or the courts saying, 'do it.' That is not the way, Sir. That is all I have to say on this water business. किसान का मामला है। में

आज सुबह कोशिश कर रहा था कि अपने स्पेशल मेंशन को थोड़ा लम्बा कर दूं। आप देखिये, कितनी हैरानी की बात है। संगरूर की स्टडी में दिखाया कि पंजाब के दो ब्लाक्स में 1136 सुसाइड हो चुकें है। सारे पंजाब में 117 ब्लाक्स है, तो कितने सुसाइड हो जायेंगे, दस-बीस हजार हो जायेंगे, वह देखना है। इसके बारे में पंजाब के अखबारों में छपा है। लेकिन पंजाब तो खेती प्रधान हैं, वहां पर पानी बहुत है, सब कुछ है। जब मैं आंध्र प्रदेश को देखता हूं। पत्थर की जमीन के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, Nalgonda वगैरह में, मैं गया हुआ हूं। मैंने सारा विदर्भ देखा है। जब मैं उड़ीसा को देखता हूं मैं नरसिंह राव जी के साथ उड़ीसा गया था और वहां कालाहांडी देखा था, तो देखकर रोना आ रहा था, वहां पर इतनी ज्यादा गरीबी थी। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते।... (व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि : अब ऐसा नहीं है। कालाहांडी आगे बढ़ रहा है।... (व्यवधान)...
श्री एम0 एस 0 गिल :मुझे पता है।... (व्यवधान)... प्लीज पाणि जी, आप मुझे डिस्टर्ब मत करिये। आपका मेरे से रिश्ता है।... (व्यवधान)... मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। अब तो आप 40 हजार Crore का agreement कर रहे हैं, उससे आम गरीब आदमी को क्या मिलेगा साउथ कोरिया से, माइनिंग तो हो जायेगी। लेकिन जो मैंने दो, तीन, चार एकड़ वाले स्माल फारमर्स हैं। पंजाब में भी 85 परसेंट से ज्यादा स्माल फारमर्स हैं, गलतफहमी में मत रहिये। अब दो चार एकड़ वाला, पोस्ट WTO जो मामला चला है, उसमें वह खेती में किसी के मुकाबले खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वह हिमाचल का हो, चाहे आन्ध्र का हो, चाहें पंजाब को हो। अब उसका क्या बनेगा। indebtedness हो रही है।पंजाब में कभी कोआपरेटिव लोन प्रधान थे, आज मुझे दुख होता है कि 20 परसेंट भी नहीं रह गये। साहूकार के, मंडी के आढ़तियों के कर्जे हैं, बेशुमार इंटरेस्ट है, फिर वह जमीन खो रहे हैं, जिसको अंग्रेज अलाउ नही करता था, पुलिस साथ जाती है, तो पर क्या होगा होगा यही जो नेपाल में हो रहा है और जो बिहार से कर्णटक तक पहुंच गया है। आप लोग यह कभी मत भूलना। आप चाहे जितनी बटालियन खड़ी करते रहें, नई बटालियन खड़ी करना इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज तो दाल-रोटी, कपड़ा मकान और खेती का करना होगा। छोटे किसान के लिए कैसे किया जाये सवाल यह हैं। आप उसको कृपा करके देखिये।

मैंहाउसिंग के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। हाउसिंग को सरकार अब बहुत बढ़ावा भी दे रही है, चीप लोन दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, यह शहरों में हो जायेग़ा लेकिन रूरल हाउसिंग में, गांव वालों को भी इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए। पंजाब में या कहीं भी हों, हर आदमी को अपने कच्चे मकान को पक्का बनाने के लिए, अगर उसको दो कमरे पक्के करने हैं, तो एक लाख का कर्जा दे दें, तो इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। रमेंश जी. सरकार के पास बहुत पैसा है। वह रूल रहा है, आपको पता है वह किधर-किधर चला जाता है। ...(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश : इसके लिए योजना है, इंदिरा आवास योजना।
श्री एम0एस0 गिलः आप उसको डटकर करिये, ओर बढ़ाइये, गांव के लोगों को मकान के लिए कर्जे दीजिए, उनका भी हक है। उनको भी मकान बनाने के लिए एक लाख मिल जायें, तो वे भी पक्के मकान बना सकें। सर, मैं अपनी बात अभी खत्म करता हूं। आपने 15 मिनट के लिए कहा था, मैं वही करूंगा। मैं कई बार सोचता हूं कि सरकार किसी की भी हो, स्टेट की हो या सेंटर की हो, उसके तीन काम है एक तो लॉ एंड आर्डर देना,ताकि हम लोग अमन चैन से बहू -बेटियों को लेकर रह सकें। दूसरा पढ़ाई है। सबके लिए पढ़ाई बिना खर्चे के पढ़ाई। जो लड़कियों के लिए कर रहे हैं, जैसा शीला दीक्षित ने लड़कियों के लिए किया है, यह बहुत अच्छी बात है। सब लड़कियों के लिए पढ़ाई मुफ्त कर दो, मैं तो कहता हूं हिन्दुस्तान में पढ़ाई मुफ्त कर दो। इससे खुद ही कल्याण हो जायेगा। सिर्फ लड़कियों के लिए सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त कर दो। यूनिवर्सिटी तक ही कर दो, इसमें कितना खर्चा आयेगा?... (व्यवधान)...

प्रो0 अलका क्षत्रिय ( गुजरात ): हमारे राज्य में 25 साल की लड़कियों के लिए पढ़ाई मुफ्त है।... (व्यवधान)...

श्री एम0एस0 गिल: मुझे पता है आप बहुत कुछ कर चुकी हैं, मैं आपको बधाई देता हूं।... (व्यवधान)...

SHRIMATILAL SARKAR (Tripura): We are also doing it in our State.
श्री एम०एस०गिल : थैंक्यु।
लेकिन तीसरी चीज़ है सेहत यानी हैल्थ। यह स्टेट की डयूटी है कि हरेक आदमी को रीज़नेबल इलाज मिले, दवाइयां मिलें, जैसा कि उस दिन हम चर्चा कर रहे थे। अब इस देश में दवाइयों की भी यह हालत हो रही है कि कितने लोग अब होटल कल्चर के अस्पतालों में जा सकते हैं? बहुत थोड़े लोग है। बाकी लोग तो बाहर बैठकर ही मर जाएंगे। अब हैल्थ कॉमर्शियल हो रही है, इसकी मुझे चिंता है। पंजाब में भी जो पुराने अंग्रेजों के समय के सिविल सर्जन थे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स चलाए जाते थे, वे नेहरू जी के समय में भी, इंदिरा गांधी के समय में भी चलाए जाते थे।They were reasonably good. They gave good services. आज वे खत्म करके कारपोरेशन बन रहे है। हर चीज़ के कारपोरेशन बन रहे हैं, तो श्मशान जाने का भी कोई कारपोरेशन बनवा दीजिए, धन्यवाद।

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I rise to support the Resolution moved by my friend, Dr. T. Subbarami Reddy. As rightly said by hon. Gilljj and my vocal friend, Shri Rudra Narayana Pany, roti, kapda aur makan is a slogan brought out
from a film, where Mr. Manoj Kumar was the hero. I would have appreciated, Dr. Reddyji, if you had added, what Gillji has mentioned, education and health also. What is the percentage of population in this country that has got access to good health? And, what is the percentage of the population that has got access to the good basic education. When the Members spoke on the subject, they talked about garibi hatao. My leader, late Shrimati Indiraji, when she was the Prime Minister, knew the pulse of the people. She had toured throughout the length and breadth of this country - from Kashmir to Kanyakumari and from Kutch to Kohima. She herself saw the agony of people throughout the country and brought out a very popular slogan. And, through that, we all have seen how the Green Revolution had taken place. But let me remind some of my friends, who were criticising the garibi hatao, my leader did not pick up this slogan from a Raymond's advertisements. The feel-good factor, which came from the Raymond's advertisement, not from the poeple, or, the feelings of the people. This is a difference between my party and the other party. (Interruptions) Yes, we had lost in 1977. There is no dobt about that. But the Green Revolution, which was brought by late Indiraji is still lauded throughout the world. She was a lady who took initiative to eradicate poverty in this country.

श्री जय राम रमेंश: सर, कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है?
श्री उपसभापति : बोलकर आए हैं concerned minister हैं यहां Carry on.
SHRI B.K HARIPRASAD: Sir, Indiraji, throughout her career, had thought of poor people. And, whatever best she could do, she did, whether it was the nationalisation of Banks, or, the stoppage of the Privy Purses. Now, let me come to 2004 or 1990, where our present Prime Minister, had initiated the liberalisation movement in this country. He could not implement some of the major programmes after 1996. The first job that was done by the NDA Government, after 1998, was privatisation of the Modern Foods. The concept of establishing the Modern Foods was to provide bread to the poorest of the poor at subsidised prices. But that was privatised by whom, Sir? It was privatised by the people who talk of ...(Intemuptions) Subbarami Reddy says that he is a richman and he has brought forward this Resolution. Fine! My party, our cadre, has been trying amongst the people. We have not been trying in the shakhas of Nagpur, where hollow discipline is imposed. That kind of discipline is seen in a circus also. Even the wild animals...(Interruptions) Sir, even the wild animals....(Interruptions)

श्री रूद्रनारायण पाणि : सर, एक तो कोरम नहीं है, दूसरे मंत्री भी नहीं हैं।...(व्यवधान)...
श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, आप बैठिए।...(व्यवधान)...
श्री बी0 के 0 हरिप्रसाद जब आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे । थोड़ा आप भी सुन लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: मैं काफी टोका-टिप्पणी के बीच में बोला ...(व्यवधान)...
श्री बी 0 के 0 हरिप्रसाद: मैं भी, बीच में बोलता हूं, लेकिन...(व्यवधान)...
श्री उपसभापति : आप बैठिए।...(व्यवधान)...पाणि जी, आप बैठिए।...(व्यवधान)...
श्री रूद्रनारायण पाणि : कोरम नहीं है। ...(व्यवधान)... Where there is no quorum, it is not a forum....(Interruptions)....

श्री उपसभापति : आप बैठिए, आप बैठिए।
SHRI B.K. HARI PRASAD: We have been trying to serve the people. It is not a hollow ideology, which is not acceptable to the people.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please come to the subject.
SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir.Shri Jairam Rameshji may not agee with me on this point. After the liberalisation, the poor people have become the victims. Though the Banks have reduced their interest rates, they do not get loans to construct their houses. Though the interest rates in the cooperative societies have also come down, but the poor people do not get loan from these cooperative Banks. Sir, even the well known, popular, textile mills of this country have been closed down. There were days when poor people used to get clothes at subsidised prices, but after privatisation and liberalisation even that kind of subsidised clothes are not available in the market. Whatever programmes we might have brought in, the victims are the poorest of the poor, whether it is in the housing sector, or in the clothing sector or in the food sector. My appeal to Dr. T. Subbarami Reddy is, please try to convince Shri Jairam Rameshji so that the poorest of the poor also get the benefit of liberalisation.

SHRI JAIRAM RAMESH: That is why, we have the Employment Guarantee Bill.

SHRI B.K. HARIPRASAD: That is a good programme. As far as education and health are concerned, we have been witnessing this and, day before yesterday, Shri A.K. Anthony, a senior Member of this House raised the issue of judgement of the Supreme Court whereby reservation has been withdrawn from the private colleges. Unless the weaker sections of the society is supported by reservation, they cannot have higher education. I come from Karnataka. There was a PIL filed in the Supreme Court on the Central Entrance Test. For your information, Sir, in the court for a PIL, there was not even a single advocate, known worth his name, who was there to argue for the sake of this PIL. All the top advocates were booked by these private medical colleges and engineering colleges and the judgement went against the PIL and the poor people had to pay. Of late, the courts are not giving the judgement, they are giving the decision, as rightly said by Shri Gill. So, this august House to think about this serious matter where the poor people are looking for justice from the court.

I now come to the issue of education. Shri Gill has seen this country pretty well as a bureaucrat and as an Election Commissioner. He knows that during the elections most of the booths are located in the schools. He knows the condition of the schools in this country. Where from do you get such huge funds to reshape the schools? As he rightly said, Bangalore, Karnataka and Maharashtra-Shri Datta Megheji is here-are known for educational institutions. But, do the poor people have access to these colleges and schools? Only people with big money can get admission in these colleges and the poor are denied this education. If the poor go for higher education, somewhere or the other hurdles are there in the name of merit also. A proper atmosphere should be created in this country, as rightly said by Mr. Gill, like in the State of Kerala where almost 83 per cent of the population is educated. So, my point is, alongwith roti, kapada aur makaan, we should insist on education and health, so that the poor man gets good education and health. With these words, I support the Resolution moved by Dr. T. Subbarami Reddy. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This debate, then reply by Dr. Reddy and also by the Minister have to conclude today.

श्री मोती लाल वोरा ( छत्तीसगढ़ ): उपसभापति जी, आदरणीय डा० सुब्बारामी रेड्डी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। उपसभापति जी, देश की आजादी के बाद हम शिक्षा के क्षेत्र को देखें, तो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि दुनिया के जो समर्थ राष्ट्र

हैं, विकसित राष्ट्र है,उन विकसित राष्ट्रों के मुकाबले में हिंदुस्तान को आकर खड़ा होना है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश के किसानो की एक बहुत बड़ी सभा में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि इस देश की तरक्की के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। जब पंडित जवाहर लाल नेहरू एक घंटा भाषण दे चुके तब उनके साथ जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा पंडित जी, इन किसानों के पल्ले विज्ञान के मामले में, तकनीकी ज्ञान के मामलें में, साइंस के मामले में क्या पड़ने वाला है। इनके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। मुझे याद है कि पंडित जी ने जवाब दिया था कि इन्ही किसानों के बच्चों में से आने-वाले समय मैं वैज्ञानिक होंगे, तकनीकी ज्ञान को जानने वाले होंगे और दुनिया के विकसित राष्ट्र, जो आज हिंदुस्तान को दोयम दर्जे का मुल्क मानते हैं, तब शायद हिन्दुस्तान के बारें में उनकी राय बदलेगी। माननीय उपसभापति जी, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में भारतवर्ष ने अपना नाम बहुत ऊंचा किया है। इसके साथ-साथ जिन लोगों ने पंडितजी की राय से अपनी राय मिलाई, वे बहुत आगे बढ़े, लेंकिन हमें गांव की तरफ भी देखना है। डा० सुब्बारामी रेड्डी ज ने रोटी, कपड़ा और मकान की बात रखी है, यहएक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। गांधी जी कहा करते थे कि अगर हमें इस मुल्क की गरीबी को हटाना है तो हर गांव को इस मामले में संपन्न बनाना होगा। उस गांव में वे सारी सुविधाएं हों, जहां गांव में लोग खेती करें, गांव में लोगों को खेती के पानी मिले,गांव में स्कूल हों, गांव में अस्पताल हों और गांव की आवश्यकता के अनुसार सारी चीजों का उत्पादन हो। काश, उस वक्त हम गांधी जी के रास्ते पर चलते तो आज हमें रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में चर्चा करने के लिए जो विवश होना पड़ रहा है, वह न होना पड़ता क्योंकि आजादी के अठावन वर्ष बाद हम इस बात को तो कह सकते हैं कि हमने देश के अंदर तरक्की की है। उपसभापति जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे। गांव के अंदर आप स्कूलों की हालत देखें, यह सुधरी है, लेकिन इसमें और अधिक सुधार लाने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि स्कूल है तो भवन नही है,अगर भवन और स्कल दोनों है, बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं हैं। इन शिक्षकों की कमी को जहां तक हमने समझा है, हर राज्य सरकार ने इस दिशा में पूरा प्रयत्न किया है। इस दिशा में आगे भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा से ही किसी राष्ट्र की उन्नति का पैमाना हो सकता है।पंडित जी कहा करते थे कि किसी मुल्क के बारे में जानना हो तो उस मुल्क में महिलाओं की हालत क्या है, इसे देखो। महिलाओं की शिक्षा के प्रति आप इस बात से सहमत होंगें कि हम अकसर इस बात को देखते हैं कि गांव में लडकियों को पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल से भेजा जाया करता था। मुझे याद है कि बस्तर में जब राजीव गांधी जी दौरा कर रहे थे, निर्मला देशपांडेजी शायद यहां मौजूद नहीं होगी। उनके द्वारा संचालित ऐसे बहुत से स्कूल थे, जहां पर लड़कियों ने बहुत बड़ी तादाद में आना शुरू किया। लड़कियों के पढ़ने के बाद लोगों को लगने लगा कि एक ऐसे सुदूर इलाके में, जो देश का सबसे बड़ा जिला है, बस्तर जिला, उस बस्तर जिले में

शिक्षा के क्षेत्र में जागृति आई है। यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन जितना किया है, उसके साथ-साथ हमें आगे भी करने की आवश्यकता है।

उपसभापति महोदय, शहर के अंदर आलीशान बिल्डिगें बनती हैं। गांव के मजदूर अपनी रोजी और रोटी के लिए शहर में आते है। बड़ी बिल्डिगें बन जाने के बाद उन मजदूरों को झुग्गियों और झोपड़ियों में रहनें के लिए विवश होना पड़ता है, वे वहीं बैठकर काम करते हैं। होना यह चाहिए कि जिनके लिए इमारतें बनें, उन इमारतें बनाने वालों को, चाहे वे निजी क्षेत्र के हों, चाहे सरकारी क्षेत्र के हों, उन इमारत बनाने वाले को इस बात के लिए पाबंदी होनी चाहिए कि जितने मजदूर आज गांवों को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, वे उनके लिए रहने की समुचित व्यवस्था करें। आज आप किसी भी शहर में आ रहे हैं, वे उनके लिए रहने की समुचित व्यवस्था करें। आज आप किसी भी शहर में चले जाइए, हम हर जगह झुग्गियों और झोपड़ियों का जाल देखते है। आज किस प्रकार का जीवन झुग्गियों और झोपड़ियों में रहने वाले हमारे भाई और बहन जी रहे हैं? गरीबी की रेखा के नीचे वाले ये झुग्गियों और झोपड़ियों में रहने वाले किस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं, इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए।

उपसभापति महोदय, जैसा कि गिल साहब ने कहा कि नदियों को जोड़ने का मामला न जाने कब से चल रहा है। पता नहीं कितने वर्षों से हम इस बात को सुनते आए हैं कि नदियों को जोड़ा जाएगा। यह जो जल है, यह देश की संपत्ति है। इस कृषि प्रधान देश की 80 फीसदी आबादी गांवों में रहती है और गांवों में रहने वाले लोग कृषि पर आधरित हैं, लेकिन जब तक उन्हें पानी नहीं मिलेगा। तब तक उनका विकास होना असंभव है। किसी प्रदेश में पानी की कमी नहीं है, तो किसी प्रदेश में पानी की कमी है। जब अकाल पड़ता है तो हम सोचते है कि काश हमारे प्रदेश में भी सिंचाई का जाल बिछ गया होता, तो हमें आए साल इस प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। हर साल कई प्रदेशों में अकाल की स्थिति का निर्माण होता है। अकाल की पारिस्थिति से जूझने के लिए हम सरकारी कामों पर निर्भर रहते हैं। सड़क बना दीजिए, पुल बना दीजिए, और कुछ काम कर दीजिए, ये सारे काम तो हो जाते हैं, लेकिन इस कृषि प्रधान देश में हमें सिंचाई का काम पहले करना चाहिए। आपको शायद याद ही होगा कि हमने इस देश में हरित क्रांति लाने की बात कही थी सारे सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हरित क्रांति के माध्यम से इस देश में कृषि के क्षेत्र में हिंदुस्तान के जिस किसान के बारे में यह कहा जाता था कि दुनिया के किसानो की तुलना में हिंदुस्तान का किसान पढ़ालिखा नहीं है, लेकिन उसी किसान ने हिंदुस्तान के अंदर जो पैदावार की, अनाज के मामले में हमें आत्मनिर्भर बनाया, हमें जो PL-480 का गेहूं खरीदना पड़ता था, हमें उससे पूरी तरह से मुक्त कर दिया। आज हमें उस हरित क्रांति की फिर आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि गिल साहब ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जहां देश की आजादी के समय हम 35 करोड़ की आबादी के मुल्क थे, आज हम 100 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके है। आबादी पर

नियंत्रण करने की दिशा में अनेक प्रकार के कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में इस प्रकार सरलीकरण होना चाहिए कि लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो और हमारी आबादी भी आगे बढ़ने न पाए। (समय की घंटी)

उपसभापति जी, आपने घंटी बजा दी है, अभी नारायणसामी जी ने मुझसे कहा कि आपको भी इस पर कुछ कहना चाहिए, तो मैं तो तैयार था कहने के लिए, लेकिन चूंकि आपने घंटी बजा दी है,इसलिए मैं आधा मिनट का समय और लूंगा और आधे मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।

उपसभापति महोदय, देश में इस समय कई योजनाएं चल रही है, लेकिन रोटी का मामला, कपड़े का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान के हर प्रदेश में आप जाकर देखिए कि कपड़ा बनाने वाली मिलों के अंदर आज ताले लगे हुए हैं, लेकिन देश में कपड़े का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा है। इन मिलों में भी अगर सस्ते दाम के कपड़े का उत्पादन हो, तो ये मिलें चल सकती है। इन मिलों की जमीन आज न मालूम किस प्रकार बिक रही है। मेरे कहने का आशय यह है कि देश में इन सारे साधनों की कमी नहीं है, लेकिन इन साधनों का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। इनका सही ढंग से उपयोग होने के बाद रोटी, कपड़ा और मकान की जो हमारे सामने कठिनाई है, उससे हम निजात पा सकते है। आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री उपसापति : अभी दो ऑनरेबल मैंम्बर्स बाकी है- नारायणसामी जी और नारायण सिं मानकलाव जी। आप दो -दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। डा० नारायण सिंह मानकलाव जी।

डा 0 नारायण सिंह मानकलाव ( नाम-निर्देशित ): मान्यवर, आज के इस महत्पूर्ण विचार-विमर्श में हमारे माननीय सदस्य ने रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर जो एक रेजोलुशन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। रोटी, कपड़ा मकान के साथ मेरा यह निवेदन है कि जल, पीने कर स्वच्छ जल भी जोड़ा जाए। बिना रोटी के आदमी दो दिन रह सकता है, बिना कपड़े क भी रह सकता है, आकाश की छत के नीचे रह सकता है, परन्तु यह हाउस, यह सदन इस बात को भलीभांति जानता है कि पानी बिना रहा नहीं जा सकता । आज इस देश के बहुत बड़े भू-भाग में पीने का स्वच्छ जल, पीने का मीठा पानी उपलब्ध नहीं है।
लोगों को मीलों जाकर पानी लाना पड़ता है। मैं उस प्रदेश से आता हूं, जहां पर पीने का पानी काफी दूर से लाना पड़ता है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ पीने के पानी का शब्द भी जोड़ा जाए, तो ज्यादा उचित रहेगा।

मैं इसके बारे में आगे यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव में लिखा गया है कि 57 साल बीत जाने के बाद भी देश के लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर यह बहुत चिन्ता का विषय है। इसके लिए हमें किसी पार्टी विशेष को, किसी दल विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष को दोषारोहित करें। 57 साल बीत जाने के बावजूद भी आज इन मूलभूत

## RAJYASABHA

आवश्यकताओं की, जिनकी आवश्यकता होनी चाहिए, उसके लिए आज हमें बहस करनी पड़ रही है, वाद-विवाद करना पड। रहा है और इसके लिए सुझाव भी देना पड़ रहा है कि इस प्रकार से किया जाना चाहिए, इस प्रकार से किया जाना चाहिए।

इसमें इन्होंने ही अपने अनुच्छेद में लिखा है कि निर्धनता को पूरी तरह समाप्त करने का कार्यक्रम बनाया जाए। श्रीमान् मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निर्धनता कहां निवास करती है?निर्धनता किसे कहते हैं? गरीबी हटाओं, गरीबी उन्मूलन के कई कार्यक्रम, कई नारे इस देश में आए, इसके बावजूद भी गरीबी मुहं फैलाए खड़ी है। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, मैं इस संबंध में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, हाउस को अवगत कराना चाहता हूं कि सन् 1977 में राजस्थान में हमारे सभापति महोदय जब पहली बार मुख्यमंत्री बनें,तो उन्होंने एक योजना बनाई थीअन्त्योदय योजना। उस समय मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और उस योजना के बारे में जब मेंने जानकारी प्राप्त की, तो मैंने यह तय किया कि यह एक बहुत अच्छी योजना है और मैंने नौक्री छोड़ कर गांवों में उस योजना के तहत काम करने का संकल्प लिया। श्रीमन? उस योजना के अन्दर ऐसा था कि गांवों के लोग, गांवों के बीच बैठ कर सबसे निर्धन 5 लोगों को सेलेक्ट करेंगे और उनकी आवश्यकतानुसार, गांव वालों की विजडम के अनुसार, उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें जीवन-यापन करने के साधन देंगे। हमने उसे कार्यान्वित किया और उस क्रियान्वयन में कई बार ऐसा लगा कि वास्तव में हमने गांवों में 5 आदमियों को आइडेंटिफाई किया है। उस अन्त्योदय योजना को किसी कारणवश राजनीतिक परिवेश में या और कोई कारणों से उसे स्थगित कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि गरीबी आज भी अनटच्ड है। अगर लगातार 20-25 साल तक हर गांव के 5 आदमियों को काम देकर काम किया जाता तो आज तो आज यह स्थिति नहीं होती कि गरीबों को हम वह साधन नही मुहैया करवा पाते, जिसके साथ वे जीवन-यापन कर सकें और एक स्वतंत्र जीवन जी सकें।

इसमें गरीबी के उन्मूलन के लिए कई बिन्दु और भी है। परन्तु श्रीमन् मैं सबसे महत्वपूर्ण इस बात को समझता हूं कि जनसंख्या वृद्धि के जिस प्वाइंट को रेड्डी साहब ने उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक जनसंख्या की समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक हम न पीने का पानी दे सकेंगे।, न झोपड़ियों को मिटा सकेंगे, न रेलवे प्लेटफार्म की सफाई करा सकेंगे। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वास्थय की बात की जाती है, हिन्दुस्तान के एम्स में जो कॉरिडोर बना हुआ है, वह 9 फुट का कॉरिडोर है, उसमें एक आदमी सीधा नहीं निकल सकता, उसको जिगजैग करके निकलना पड़ता है, क्योंकि उस कॉरिडोर में इतनी सारी भीड़ है। यह सब इसलिए है कि पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई काम नहीं हो रहा है। वह क्यों नहीं हो रहा है, सब लोग पता नहीं क्या सोचते है। इसके लिए एक नीतिगत निर्णय लेकर, एक कानून बना कर इस देश में जब तक जनसंख्या की वृद्धि नहीं रोकी जाएगी, तब तक यह रोटी, कपड़ा और मकान एक स्वप्न बना रहेगा,

विचार- विमर्श का एक साधन बना रहेगा। और बहुत अच्छी डिबेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं। अखबार वाले छाप देंगे, टी०वी० वालें दिखा देंगे और हमें यह संतोष होगा कि हमने किया। परन्तु वह सचमुच इस समस्या के समाधान की ओर हमारा कोई भी प्रयास नहीं होगा, जब तक हम जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

SHRIV. NARAYANASAMY: Mr. Deputy Chairman, Sir, my friend, Dr. T. Subbarami Reddy, has brought a very important Resolution. Roti Kapda aur Makaan in the policy of the Congress Party. When Shrimati Indira Gandhi was the Prime Minister of this country, she brought the slogan Garibi Hatao. One hon. Member has also mentioned this. Sir, India lives in villages. Therefore, schemes are being introduced and implemented by the Government of India during various periods for providing social security, taking care of agriculture sector, health sector, education, services and everything. These schemes are for the welfare of the people and for providing them basic amenities. However, there is one area or lacuna to which I want to draw the attention of the hon. Minister. The Central Government allocate funds for the various schemes and for anti-proverty programmes, which Indiraji brought for the poorer sections of the society. Thereafter, these schemes and programmes are implemented in various ways for providing shelter to the poor people. Subsidy is given by the Government Food subsidy is also given to the people. Schemes are also being implemented in schools and other places for providing facilities to the children. In some States, funds, which have been given for the poorer sections of the society for their wellbeing, are not being fully utilised under the schemes. I want to stress this point on the hon. Minister. The Central Government should get the report about the utilisation of funds if funds have been allocated to State Governments/The Central Government should be very strict because most of the State Governments are not declaring that funds are coming from the Centre. I am referring to every State, Opposition-rules as well as Ruling-party ruled States-whether it is the State of Gujarat or Tamil Nadu. They are saying that funds are their own and they are implementing schemes on their own. Therefore, I want a review of the various schemes by the Planning Ministry that have been started by the Government, or for which funds have been allocated at the time of implementation, and causes of failures. I want the hon. Minister for Planning to have a look at it and to see that funds allocated have been thoroughly utilised for the purpose for which they are given. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, you have 10 to 12 minutes because this Resolution has to be voted today, and according to Ruels, we can go up to five hours five minutes. After you reply, the Mover of the Resolution has to reply.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI M.V. RAJASEKHARAN): Sir, my only submission is that a lot of issues and points have arisen. So, I must do justice that the UPA Govemment is doing all these things. That is why, I would request you to be a little bit liberal. Mr. Deputy Chairman, Sir, There is no doubt that the Resolution tabled by the hon. Memebr. Dr. T. Subbarami Reddy, has raised important issues regarding the well-being and the quality of life of our people. A number of other hon. Members have also expressed their views on the Resolution.

I would only like to point out that the Government is sensitive, paticularly our UPA Govemment, to the issues raised by them and that a comphrehensive policy and plan of action in regard to most of the issues raised by the hon Memebrs, while participating in the discussion on the Resolution, have already been laid out in the Tenth Five Year Plan document. In addition, the National Common Minimum Programme of the United Progressive Alliance Government has made specific recommendations about each of these issues. The commitments made in the National Common Minimum Programmes have been appropriately incorporated in the Mid-term Appraisal of the tenth Five Year Plan which was agreed to in the recently held meeting of the national Development Council chaired by our honourable and respected Prime Minister and is now available in the Pariiament Library. Sir, before I come to the individual points made by the hon. Members of Parliament, I would like to make two quick observations on two of the points made. One, on the issue relating to the comprehensive policy of interlinking of rivers, it may be mentioned that the National Water Development Agency (NWDA), based on the water balance and pre-feasibility studies carried out by it, has identified 30 links, that is, 14 under the Himalayan component and 16 under Peninsular component, for preparation of feasibility reports. A special cell under the Ministry of Water Resources has been constituted for taking follow-up action on the inter-linking of rivers under this programme. For encouraging greater Foreign Direct Investment, the National Common Minimum Programmes states that the FDI will continue
to be encouraged and actively sought, particularly in the areas of infrastructure, high technology and as far as the export potential is concerned.

Now, Sir, I would like to come to the action being taken with reference to each of the points mentioned in the Resolution as well as referred by our hon. Members who spoke just now and the other day. First, plan of action to eliminate poverty-a number of Members have expressed concern over the prevalence of poverty and sufferings of the poor in the country. These include our hon. Members, such as Shri Surendra Lath, Shri Matilal Sarkar, Prof. Ram Deo Bhandary, Shri R.S. Gavai, Shri Birabhadra Singh, Dr. Faguni Ram, Ms. Pramila Bohidar, Shri Natchiappan and Shri Rudra Narayan Pany, who spoke so forcefully forgetting about how their Government did when they were in power. And, he must recognise that the UPA Government has gone all out to see that the poorer sections of our population are given the highest priority. Then, Sir, Shrimati Jamana Devi Barupal has also spoken, our friend who is present here, Shrimati Kum kum Rai, Dr. M.S. Gill, our good friend from Karnataka, Shri B.K. Hariprasad, Shri Motilal Vora, Shri Manaklao, and lastly, our good friend Shri Narayanasamy, all these people have drawn our attention to the various issues facing our country. Therefore, Sir, I would like to say that the Government shares their concerns. However, the Tenth Five Year Plan addresses this problem quite comprehensively. The growth and poverty reduction approach of the Tenth Five Year Plan integrates four main components. First, agricultural development is viewed as a core element of the Plan, since growth in this sector is likely to lead to the widest spread of the benefits, especially to the rural poor. Sir, in fact, very often, rural poor are being mentioned here.

In this context, it is recognized that policies facilitating agricultural growth including land reforms and watershed development are crucial. In fact, some of the Members who were speaking during their time of presentation, they referred to the issue of land reforms also. Therefore, Sir, land reforms and watershed development are crucial.

Second, it is emphasized that quality and the pattern of growth are also important. The Plan aims at attaining rapid growth in sectors which have a large employment potential. These include sectors such as construction, tourism, transport, small-scale industry, modern retailing, IT-enabled services and a range of other new services, which need to be promoted
through supportive policies. Third, in order to supplement the impact of growth, specific programmes aimed at special target groups and building safety nets which have long been part of India development strategy are being strengthened to ensure that they are effective in achieving their objectives. Fourth, Sir, efforts are being made to reduce inter-regional disparities through greater focus on growth in backward States and regions in order to promote regional development.

The Government is implementing several anti-poverty programmes, both in the rural and urban areas. The major Rural Poverty Alleviation Programmes are as follows.

The Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) has the objective bringing assisted poor families above the poverty line by organizing them into Self Help Groups through the process of social mobilisation, their training and capacity building and provision of income generating assets through a mix of Bank credit and Government subsidy. The SGSY programme is conceived as a processoriented programme for the poor with emphasis on social mobilization and formation of Self Help Groups. The Sampooma Grameen Rozgar Yojana (SGRY) aims to provide additional wage employment in all rural areas and thereby provide food security and improve nutritional levels. The secondary objective is the creation of durable community, social and economic assets and infrastructurel development in rural areas. The SGRY is open to all rural poor who are in need of wage employment and desire to do manual and unskilled work in and around their villages.

Sir, Shri Matilal Sarkar, Prof. Ram Deo Bhandary and Dr. Faguni Ram in their intervention, have stated that hunger, malnutrition and poverty are indeed very serious problems. In this connection, I would like to mention that the Targeted Public Distribution System is designed precisely to meet the nutritional requirements of BPL households. In addition, the National Food-for-Work Programme is being implemented in 150 most backward districts of the country from November 14,2004. The objective of the Programme is to provide additional resources to 150 most backward districts of the country so that generation of supplementary wage employment and provision of food security through creation of need based economic, social and community assets in these districts is further intensified. Foodgrains are provided to the States free of cost. Works are
taken up under the Programme in 'accordance with the Five Year Perspective Plan. The Collector is responsible for preparation of the Perspective Plan and programme implementation. The National Rural Employment Guarantee Bill has been tabled in Parliament on 21.12.2004. The Bill provides that the State Governments shall, in the rural areas, provide to every poor household, whose adult members volunteer to do unskilled manual work, 100 days of such work in a financial year. It has been proposed that in order to make the programme result-oriented, the scheme should be implemented in phases and, accordingly, in the first phase, the proposed legislation would be implemented in 150 most backward districts of the country where the National Food for Work Programme is already under implementation. Based on the experience of the first phase, the proposed legislation would be implemented in other districts.

As far as urban poverty is concemed, the Swama Jayanti Shahri Rojgar Yojana (SJSRY) aims to provide gainful employment through setting up of self-employment ventures or provision of wage employment. This is a demand-driven scheme, however, an annual target of 80,000 under self-employment and one lakh persons under training sub-component has been fixed by the Ministry.

I am sure, Sir, with these programmes, along with raising the growth rate, we would be able to reduce and ultimately eliminate poverty. I would like to emphasise on these points and draw the attention of our Members who have expressed so much concern. Shri Surendra Lath, Shri Ram Narayan Sahu and Dr. Manaklao, in particular, have expressed concern that people have to travel long distances in search of drinking water. In this connection, Sir, I would like to say that India has achieved remarkable success in providing safe drinking water to the majority of the rural population through the Rural Water Supply Programme. The nation is committed to provide safe drinking water facility to all rural population. One of the monitorable targets for the Tenth Plan is "All villages to have sustained access to potable drinking water within the Plan period".

Out of the 14.22 lakh habitations in the country, the number of partially-covered and not covered habitations was 55,067 as on 1.4.2005. The strategies for rural water supply revolve around three district inter-related

### 5.00 Р.м.

issues, namely, (i) accelerating the coverage of remaining uncovered habitations with safe drinking water systems, (ii) to promote sustainability of safe drinking water systems ...(Interruptions)... Sir, I would like to bring these things to the notice of the hon. Members. If I lay it on the Table, then maybe ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You, please carry on. Carry on ...(Interruptions)...

SHRIV. NARAYANASAMY: Sir, if Jairam Ramesh wants to go out, let him go out. We would like to listen to the hon. Minister. ...(Interruptions)...

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, Mr. Jairam Ramesh is so much informed and always his ideas would be over-flowing. ...(Interruptions)...

Sir, One of the six components of the Bharat Nirman Programme, which as you are aware, has been announced by the Finance Minister-of course, I know, Mr. Jairam also has given his input...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Contributed a lot.
SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Yes, contributed a lot. I do acknowledge that. ...(Interruptions)..

SHRI V. NARAYANASAMY: That is the problem with the ...(Interruptions)...

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, One of the six components of the Bharat Nirman Programme announced by the Finance Minister in his Budget Speech of 2005-06, is to provide drinking water to the remaining 55,067 habitations that are uncovered in four-year period from 2005-09. The other components proposed under the Bharat Nirman Programme are to tackle 3.09 lakh slipped back habitations. Sir, in these villages the water level has gone down and they are facing some problems. That is why, that is also being taken into consideration.

श्री दत्ता मेघे : महोदय, रोटी कपड़ा और मकान सभी को नहीं मिल रहा है। और यह रेज़ोल्यूशन भी इसी के संबंध में है। अतः यह रोटी, कपड़ा और मकान सभी को कैसे मिले, इसके बारे में...(व्यवधान)...

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Megheji, will you please bear with me? I am going to come on this point by point. That is why, I would like to answer every point raised by the hon. Members.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They are anxious to know how, by Subbarami

Reddy Resolution, Roti, Kapda and Makaan can be provided. Sir, it includes Paani which is the most important thing. Some of the hon. Members have pointed it out that if they don't have food, if they don't have clothing, if they don't have shelter, they can survive. But if they don't have paani, they cannot survive. \{Interruptions).

The total financial requirement is assessed as Rs. 25,300 crore. The allocation for the ongoing Accelerated Rural Water Supply Programme is progressively being stepped up. Against Rs. 2,900 crore in 2004-05, Rs. 4050 crore has been provided for the year 2005-06.

As regards Urban Water Supply, the water supply coverage is 89 per cent on all-India basis. The issues in urban water supply inter alia include intermittent supply, low pressure, large percentage of unaccounted for water (line losses due to leakage and pilferage) etc. Assistance is provided to the States under the Accelerated Urban Water Supply Programme (AUWSP) for towns with population less than 20,000. This is being up-scaied under the National Urban Renewal Mission with assistance linked to reforms.

A number of Members, including Shri Ram Narayan Sahu, Shri N. Jothi, Shri Moolchand Meena and Prof. Ram Deo Bhandary, have suggested interlinking of rivers to control the problems of floods and droughts and for irrigation purpose in order to raise agricultural production. In fact, some other Members who spoke today have drawn our attention to this particular problem. Shri Kripal Parmar expressed the view that Himachal Pradesh is reaping the benefits of successfully linking Sutlej and Beas rivers. With regard to interlinking of rivers, I would like to say that the National Water Development Agency (NWDA) has completed prefeasibility reports of all the 30 identified links. This I have mentioned earlier. Feasibility Reports for 12 links have also been completed. The NWDA is continuing with preparation of Feasibility Reports for the other links. The Ken-Betwa and Parbati-Kalisindh-Chambal links have been identified as priority links for preparation of Detailed Project Reports after consensus of the concerned States is obtained. Thus the interlinking of rivers is being pursued in a fully consultative manner and this fact has been brought to the notice of the hon. Supreme Court in October, 2004.

The third point relates to providing houses to all slum dwellers and those who are economically backward. The hon. Member,

Shrimati Kum Kum Rai is not present here. She referred to this point. Hon. Members, including Shri Surendra Lath, Shri Ram Narayan Shau, and Shrimati Kum Kum Rai, have expressed their concerns about the conditions in which the slum dwellers have to live. We share their concern and I would like to state that the Government has been taking a number of steps to improve the living conditions of the slum dwellers. The Valmiki Ambedkar Awas Yojana (VAMBAY) was introduced in 2001-02 to meet the long-standing gap in programmes for slum-dwellers, viz. provision of a shelter or upgrading the existing shelter of people living below the poverty line in urban slums. Under VAMBAY, the Government of India provides 50 per cent Central subsidy while the States have the option to mobilise its matching portion of 50 per cent from other sources, such as their own budget provision, resources of local bodies, loans from other agencies.. (Interruptions)..

श्री कृपाल परमार : अगर वे लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।
श्री उपसभापति : लेकिन वे पढ़ना चाहते हैं।
SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, my hon. friend will bear with me. They have taken so much time. Should I not explain what the Government is doing? As I have already said, Sir, if I place it on the table of the House, he may not look into it because he is very much concerned with the political developments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They said that they want the copies.
SHRI M.V. RAJASEKHARAN. Anyway, they are going to get it tomorrow morning itself...(Interruptions) However, Sir, I hope our friends would bear with me because I would like to put on record what is being done by our Government.

Sir, under this scheme, 20 per cent of the total allocation is provided for sanitation and community toilets, to be built for the urban poor and slum dwellers.

In addition, the National Slum Development Programme is meant for providing shelter and environmental upgradation for the urban slum dwellers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, two-and-half hours for Private memebrs' business would be over by 5.06 and I need the consent of the House to continue till the reply is concluded....(interruptions)... In a couple
of minutes, it will be over ...(Interruptions)... It will be over in a couple of minutes.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: In order to give further thrust, it is proposed to implement slum development in mission-mode under the National Urban Renewal Mission. A composite multi-pronged strategy for rural housing is in operation since 1999-2000. The Indira Awas Yojana, to which some of the Memebrs have already referred to, is the major scheme for construction of houses, to be given to the poor, free of cost. It has an additional component, namely, conversion of unserviceable Kutcha houses to semi-Pucca houses. Further, a Credit-cum-Subsidy Scheme for rural housing was launched from 1.4.1999, targeting rural families having an annual income up to Rs. 32,000. In fact, there has been a suggestion to increase this.

The fourth point has to do with the full implementation of the educational programme initiated by the Government. Sir, a number of Members including Shri Surendra Lath, Shri N. Jothi, Prof. Ram Deo Bhandary, Shrimati Jamana Devi Barupal and Dr. M.S. Gill have expressed concerns over differences in the levels of education between the public and private education, as well as, the high dropout rates prevailing in number of States, in this connection, I would like to state that the prime focus of the Government in the NCMP is on elementary education and on taking earnest steps to achieve the goal of Universalisation of elementary education. As you are aware, Sir, the 86th amendment of the Constitution has made free and compulsory ducation for all children in the age group of 6-14 years, a justiciable Fundamental Right. The UPA Government is committed to implementing this Constitutional obligation by universalizing access to basic quality of education, with greater emphasis to cover all the unreached segments and social groups of child population including minorities. This is reflected insubstantially raising the allocation of funds for elementary education in subsequent years of current Five Year Plan. A two per cent education cess, as you are aware, Sir, has been levied, which is expected to yield about Rs. 5000 crore per annum, a concrete step towards raising educational expenditure to six per cent of the GDP. A Prarambhik Shiksha Kosh, a non-lapsable fund, is being established and the proceeds of the education cess will go into this. The Sarva Shiksha Abhiyan, an all-comprehensive programme launched in 2001-02 is the main vehicle for achieving goals of the Sarva Shiksha Abhiyan. The SSA covers the entire
country, addressing the needs of 210 million children in 11 lakh habitations, 8.84 lakh existing primary and upper primary schools and Non-formal Education Centres, including Education Guarantee Scheme and Alternative Innovative Education Centres. Currently, 95 per cent of the total rural population is served directly by primary schools. Concerted efforts towards UEE have resulted in manifold increase in the number of institutions, teachers and students enrolment, and our hon. Members would be happy to know about it. The specific objective of the Sarva Shiksha Abhiyan. ...(interruptions)...

श्री कृपाल परमार: सर मैं समझता हूं कि सभी लोगों ने आज घर जाना है, कल रक्षा-बंधन है। कहीं यह न हो कि जो घर हमारे पास है, उससे...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : सदस्य जल्दी जाना चाहते हैं, आप इन पर दया कीजिए।
SHRI M.V. RAJASEKHARAN: All right, Sir, I will refer to some of the very important points. The Mid-day Meal Scheme has been revised and universalised at primary level from 1st September, 2004. In addition to providing free foodgrains to the States the Central Government also provides cost of conversion at the rate of Rs. 1/- per day, per child for converting foodgrains into cooked meals for 200 days in a year. The transportation subsidy has been enhanced from Rs. 50/per quintal to Rs. 75/- per quintal for all the States, and in respect of Special Category States, this has been enhanced to Rs. 100/- per quintal. I am only now referring to the important points to enable you people to go home as early as possible. Sir, when millions of people are suffering as they have pointed out and reeling under poverty, should they not have some patience to listen to how those problems have been dealt with? (Interruptions) Anyway, I would like to highlight some of the points and then I would like to conclude. A number of hon. Members, particularly, Shri Matilal Sarkar, Shri Surendra Lath and Shri RS. Gavai have raised the problem of unemployment in the country and have suggested measures like greater industrialisation, setting up of medium and small industries to raise the employment levels. In this regard I would like to submit that the Tenth Plan aims at creating 50 million employment opportunities against a total addition to the labour force of 35 million persons. The Tenth Plan has identified sector, sub-sectors which are labour-intensive, like Agriculture and Allied Activities, Food Processing, Rural Non-farm Sector, including Khadi and village Industries, Small and Medium Enterprises and Services sectors, including Health, Education,

Information Technology and Communication, where employment generating growth can be rejuvenated if right kind of sectoral policies can be put in place. The UPA Government will immediately enact a National Employment Guarantee Act. The Bill is already before the two Houses of Parliament. This will povide a legal guarantee for at elast 100 days of employment, to began with, on asset-creating public works programmes every year at minimum wages for, at least, one able-bodied person in every rural, urban poor and lower middle-class household. In the interim, a massive food for work programme will be started and it is already there in position. The National Rural Employment Guarantee Bill is already tabled in the Parliament. The sixth point is with regard to improving the agricultural sector which is very dear to me. Almost all the hon. Members who participated in the discussion have spoken about this and have expressed concern at the slowing down of the rate of growth of the agricultural sector in the last few years and have made valuable suggestions for raising the growth rate of agriculture. The Government is aware of the decline in growth rate in the agricultural sector and is taking a number of steps in enhancing the growth rate of agriculture sector. The National Common Minimum Programme has given top priority to the agricultural sector. Accordingly, the Government has increased the outlay for the agriculture and allied sectors substantially during the year 2004-05.

The Plan outlay of the Department of Agriculture and Cooperation was increased to Rs. 2,650 crores from the previous year, representing a step-up of 22 per cent as compared to the year 2003-04 Plan outlay of Rs. 2,167 crores.

Sir, in view of the fact that water is a major constraint in large parts of the country, there is need to improve water use efficiency via micro-irrigation, which includes drip and sprinkler systems. The Government is considering a microirrigation prgoramme that would help spread the network of sprinkler and drip irrigation throughout the country.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I want to put a question to the hon. Minister. ...(Interruptions)...Can he enlighten us on the programme of Bandhua Mazdoor Mukti?... (Interruptions). ..It is for bonded labour. How to free the bonded labour?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can raise that matter seperately. ...(Interruptions)... They want to know how many pages are still there!

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, I am just concluding.
MR. DEPUTY CHAIRMAN: They are interested in knowing how many pages are still there.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, I will only point out some of the highlights. ...(Interruptions)... Sir, I am going to highlight the important points.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the Minister is trying to be exhaustive. In the process, we are exhausted!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You will never be exhausted!
SHRI M.V. RAJSEKHARAN: Sir, one would certainly get exhausted when you deal with the problem of poverty concerning millions of people! ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, the mover of the Reslution पर दया करनी है।

SHRI M.V RAJASEKHARAN: Sir, the most important point which has been referred to is with regard to checking of the population growth. A number of Members have already referred to this matter Sir, as you are aware, we have called for the slowing down of the growth rate of population In this connection, I would like to say that the National Population Policy, 2000 aims at achieving the net replacement levels of total fertility rate by 2010 through vigorous implementation of inter-sectoral operational strategies. The long-term objective is to achieve population stabilisation by 2045, at a level consistent with the requirements of sustainable economic growth, social development and environment protection. Sir, I would like to just quote some figures here. India is on course in respect of the monitorable target of the Tenth Plan, reducing the decadal rate of population growth between 2001 and 2011 to 16.2 per cent. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is the last point.
SHRI M.V RAJESEKHARAN; Sir, this is the most important point which I would like to make. The projected decadal population growth for 2001-2011 is 16.1 per cent. Therefore, Sir, the Government is giving all the attention to see that the population growth is checked, and particularly the population growth is kept under control.

Sir, the eighth point is ...(Interruptions)... I am coming to the health sector. Sir, some Members, particularly Shri Surendra Lath, Shri Ram Narayan Sahu, Shri N. Jothi and Prof. Ram Deo Bhandary, have suggested that health care facilities have to be given the highest priority. Sir, while I agree with this viewpoint, I would like to say that a great deal has been achieved over the past 54 years in terms of expanding the reach of the health infrastructure across the country, and you must give the credit to the Congress Government which has done so well.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are giving the credit.
SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, the public sector has been organised largely to finance and deliver the curative care. Sir, as you are aware, our Government, the UPA Government, has already launched the National Rural Health Mission under which they are going to provide quality health care to all the villagers in the country.

Sir, the Mid-Term Appraisal of the Tenth Five Year Plan has recommended the creation of an independent National Authority on Drugs and Therapeutics with the sole jurisdiction over licensing, manufacture, sale, pricing and quality control of drugs and medicines.

MR DEPUTY CHAIRMAN: I think you can highlight some of the points when we take up the Mid-term Appraisal of the Tenth Five Year Plan!

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, I am coming to the final poin. Finally, the ninth point of the Resolution relates to preparation and proper implementation of the economic policy with more Foreign Direct Investment. India has put in place a liberal, transparent and investor-friendly FDI Policy, wherein FDI up to 100 per cent is allowed under automatic route for most of the sectors. Recently, the Government has decided to allow FDI up to 100 per cent under the automatic route in townships, housing, built-up infrastructure and construction- development projects with changes in the guidelines relating to minimum area to be developed, etc.

Sir, while presenting the Union Budget for 2005-06, the Union Finance Minister has mentioned about the Government's intention to further liberalise our Trade Policy. Sectors like automobile, software, telecommunication and electronics have benefited from FDI and assimilated themselves into the global production chain. This would generate employment. That is why I am referring to this point.

Sir, I have come to the last point.... (Interruptions)... I will take just one minute more. Please listen to me carefully. The Mid-Term Appraisal of the Tenth Five Year Plan has highlighted that globalisation is the defining characteristic of the world economy. With its diversified industrial base and skilled engineering and design manpower, India is well placed to take advantage of liberalisation of domestic and foreign trade to increase its share in global trade.

श्री कृपाल परमार: सर, एक ही बात बोलनी है...(व्यवधान)...
श्री एम0 वी0 राजशेखरन : हो गया, भाई साहब in this context, the Mid-term Appraisal has stressed about the need for export promotion policy, utilising the natural complementarity of FDI with export activity, particularly access to markets.

Sir, in view of all these things, it may be seen that all the points raised by Dr. Subbarami Reddy, our good friend, and other hon. Members have received adequate attention of the Government and action is being taken by the Government on all fronts. In view of this, I would request our hon. friend, Dr. Subbarami Reddy, to withdraw his Resolution. Thank you very much.

श्री उपसभापति : डा० रेड्डी आप पूरे, हाउस पर दया कीजिए। आपको डिटेल्ड रिप्लाई मिल गया है, इतना अच्छा रिप्लाई और कहीं नहीं मिलेगा ।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, now let me inspire, stimulate and electrify our friends with the power of Lord Balaji by quoting one shlok:

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not gone on record. There is no English translation. You have not given notice.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: What I am saying, In English, is that great patriots have sacrificed their lives, offered their hot blood at the lotus feet of Bharat Maata, broken the couplings of slavery of the British people and got independence. This is a great country and we must make this country the greatest country in the world. This must be the slogan to be remembered by everybody in this country.

I am extremely happy that Mr. Rajasekharan has simply enthralled and made us spellbound by his lengthy speech on all the Government commitments. We must remember that it is the great leader, Indira Gandhi,
who successfully brought down the number of people living below poverty line from 57 per cent to 37 per cent. It was she who had talked about the Twenty Point Programme and given more facilities to the poor people. Now, he has given an extensive reply stating so many commitments of the Governments. We all feel proud that the UPA has given so many things. The people of India are fortunate to have the rule of our Prime Minister Manmohan Singh and the UPA Chairman, Mrs. Sonia Gandhi, and are extremely happy.

Now, what I briefly want is water. As regards water, what is immediately required in the States is minor irrigation. The river water is going to the Sea. You have got crores of rupees under the schemes of the Central Government. Sir, minor irrigation needs a little money. In one-and-a-half years, it gives results. In a State, in a mandal, if you recreate one minor irrigation project, when the rain comes you can store water for minor irrigation. You will have to spend a little amount. That will help you to provide drinking water and underground water will also improve. Now we have been thinking of doing it in all the States in a big way. So far as interlinking of rivers is conserned, I support it. Yes, it will take time. So far as construction of irrigation projects is concerned, it takes time. Immediately, what we need to do is, the Central Government must have a comprehensive, mechanised system and they must coordinate with the States in order to see that in every State, particularly in the ribal and Backward States and very poor States, where the people are sufering from water, nobody suffers, आज पानी की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। It can be done with a very small amount. You don't have to give the entire money. There is a need for coordination. Nobody is doing that. Everbody is just thinking aout it. But nothing is happening because of lack of coordination, lack of communication, lack of understanding, lack of concentration and determination.

So far as population is concerned, the Minister has talked about a lot of schemes. We do agree with that But still you have to हिंदुस्तान में सबको प्रभावित करना है । You cannot do it by force. You have to make them understand, particularly in rural areas. The poor people have got a wrong notion that if they have more children, they would be able to earn more by sending
them for jobs. It is a wrong notion. Now you have to tell them that if you have more children, there will be more diseases, more problems and more mental agony, वे भी मर जाएंगें । Therefore, you should not have more children. You have to do that nicely and in an amicable way.

The Minister has already talked about drinking water.
MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has covered everthing. He has not left anything for your comments.

DR. T.SUBBARAMI REDDY: My last point is this. आप सब खुश हो जाएंगे। You go to any railway station, दुख की बात है कि गरीब लोग ऐसे ही जमीन पर बिना कोई कपड़ा बिछाए सोते हैं । It is really a matter of great grief for the modern civilization. In Andhra Pradesh, the Government has started a scheme whereby in all the railway stations they would construct small shelters to help the people. Now the Central Government must have a scheme. You will not get-roti, kapada or makan with a magic wand. It takes time. But my point is, in all the railway stations, you must see that nobody sleeps without a cloth or without a bed sheet. They must be provided with some shelter in the railway stations and they should not be allowed to sleep on the floor, यह दुर्भाग्यपूर्ण है । You also see to it that they do not suffer. Wherever you go, you will see beggars...(Interruptions). If you go, it will send a wrong message.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They are not walking out. रक्षा बंधन के लिए घर जाना है।

DR. T SUBBARAMI REDDY: In conclusion, I congratulate the Minister. He has done very good work and given a very good message. I would again request him to introduce some of these things. Therefore, I withdraw this Resolution.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has taken note of it. There is no need to explain it.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I am withdrawing the Resolution.
SHRI M.V.RAJASEKHARAN: I would request him to withdraw the Resolution.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Has he the leave of the House to withdraw the Resolution?

The Resolution was, by leave, withdrawn.
MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 11.00 a.m. on Monday, the 22nd August, 2005.

The House then adjourned at twenty-nine minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 22nd August, 2005.


[^0]:    *Not recorded.

