## Tuesday， 7th September， 1954.

No． 15.


# HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY 

 DEBATES Official Report
## PART II－PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

## contents

Business of the House ..... 700－712
L．A．Bill No．XXI of 1954，the Cotton Ginning and Pressing（Klyderabad Amending）Bill，1954－Passed．．． ..... 712－720
L．A．Bill No．XXII of 1954，the Hyderabad Civil Courts Rill，1954－Passed ..... 721－782
L．A．Bill No．XXIII of 1954，the Hyderabad City Police （Amendment）Bill，1954－passed． ..... 738－748
L．A．Bil No．XXVI of 1954，the Hyderabad Hindu Women＇s Rights to properties（Extentions to Agricultural 748747Lands）Bill，1954－Passed

Note：－＊At the commencement of the Speach denoten eonfirmation not received．

# THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY 

Tuesday, the 7th September, 1954
The House met at Half Past Two of the Clock
[Mr. Speaker in the Chair]
Questions and Answers
(See Part I).

## Business of the House.

*Shri V. D. Deshpande (Ippaguda): I had requested you, Mr. Speaker, Sir, that some day be fixed for discussing the statement placed on the Table of the House by hon. the Home Minister. Earlier, while requesting the Home Minister to place the statement, I suggested that not only a statement be placed before the House, but also some time be given so that members could discuss the statement. I would again request the hon. Minister to allow this House a chance to discuss the statement. I can assure him that the approach of this House will be constructive with a view to help him in his task and also consolidate the democratic and non-communal forces. From this point of view if an occasion is given to the House to discuss the statement I think it would be beneficial.

Mr. Speaker: Regarding diseussion on the statement, of course we have not got specific rules for this purpose.
 هيه الجته دوسرى" تجكه كيا هوتا


*Skri V. D. Deshpande: I wish to point out, Sir, that the statement is before the House from the last five तavs or so. I am not referring to any specificrrule or formalities. Just as a statement regarding ............was placed before this House and discussed, in this particular case it is for the

Government to decide and I think the Government can decide to allow discussion. I once again request the Minister concerned, through you, Sir, that a chance be given to this House to discuss the issue. I wish to tell the hon. Minister that we are very particular about discussing the statement. We want to know his views as to when it will be convenient for him to discuss the matter-immediately if possible.



 ع
 الس شرط







 تَتيقات


*Shri V.D. Deshpande: With due deference to the explanation given by hon. the Home Minister, I have to reiterate what we feed: that to consolidate the democratic and non-communal forces, it is necessary that the Government's policy and the way in which the situation has been dealt with in the last one week should be discussed in this House. I wish to assure the Government that we stand for the secular policy propounded by our Prime Minister, Pandit Nehru, and the way in which he is looking towards the happening in Hyderabad State. We feel that a discussion on these lines will be helpful not only to consolidate the democratic and non-communal forces, but strengthen the
hands of Government to isolate the communal elements which are taking advantage of the situation and interfering in the proper working of democratic forces. We feel that contrary to the declared wishes of the Prime Minister, there is a certain hesitancy to expose the communal elements that are taking advantage of the situation and are every day trying to interfere with the peace efforts being made by all of us. In view of this situation and certain happenings in Gulbarga and various other places, it is necessary that sticking to the general policy, this particular element-the communal element-should be exposed and brought to book. The people in general and the members of this House in particular shculd be able to know who are the communal forces behind the incidents and if there are any provocate agents working in this place. I feel that all these points must be discussed here. I do not think mere formal efforts can help us because this is not an occasional happening. There are certain evil forces behind it and only if they are located and exposed, will the democratic forces gain strength and assert itself again. For this purpose, I appeal to the hon. Minister to allow a discussion in this House. I request him to follow the democratic procedure as is done in Parliament. While assuring the Government that in their peace efforts, we will always be with them, we cannot accept the explanation given by the Home Minister and we feel that our democratic right is being refused. In view of this we will have to protest against this and because of the refusal of the Government on behalf of the Peoples Democratic Front, we are absenting ourselves from the sitting of the House and walking out.
(At this stage members of the P.D.F. party led by Shri V. D. Deshpande left the House).


居 ( Communal elements




$$
\begin{aligned}
& \text { - ك ( Wak -out) }
\end{aligned}
$$

(Members of the W. P. Party led by Shri Sharan Gowda Inamdar left the House).






(Shri Madhava Rao Nerlikar and some hon. Members left the House.)

## L. A. Bill No. XXI of 1954, the Cotton Ginning and Pressing Factories, (Hyderabad Amendment) Bill, 1954

The Deputy Minister for Public Works \& Labour (Shri $M_{i} S$. Rajlingam) : In yesterday's debate, common agreement was expressed by the Members of the Opposition on the basic spirit of the Bill. At the same time my friends were very anxious just to draw the attention of this House to certain points, which they considered most important.

At the outset one of the Members said that although they agreed with the basic spirit of the Bill, this Bill has come up very late before the House. I may add for the information of the House that the Indian Cotton Cess Act came into force in 1923 and the Indian Central Cotton Committee also came into existence with that Act. Later, in the light of the recommendations of the Central Cotton Committee the Ginning and Pressing. Act came into force in 1925. From the working of the Act in various States, by the end of 1936, Bombay and C.P. promulgated the very Act, to apply to their States and in so doing they have made certain amendments to the Central Act which would serve their purpose.

Here, Sir, ever since our Assembly came into existence, we have been proceeding with various Bills and I am sure no Member would say that we have been sitting idle. This Bill in reality was ready even in the last session, but owing to pressure of work, it could not be introduced. Taking into consideration all these circumstances, we cannot say that this Bill has been brought before the House very late. It has come at the opportune time.

Secondly some members have said that this bill gained in importance and the Government has brought it before the House because it was pressed to bring such a bill by certain companies. Perhaps they were referring to the New York Cotton Company and the Indian Cotton Market. I may tell the House that the representations that were made were not from America only but from our own country places. I wish to state that while giving consideration to the representations to the various bodies, we have given thought to other considerations and hence one cannot say that the bill is the result of only foreign representations.

Thirdly, it has been pointed out that there are certain difficulties for the Kisans to get the requisite cost price for the cotton. Although there are certain arguments which have to be conceded, I think it is out of place here. Their reference to the Market Committee, the way in which the Committees behave, the relations between the Market Committee and the Kisans-all these are things to be discussed at a separate place and separate steps have to be taken. I feel these are matters which do not come within the orbit of this Bill.

Fourthly, it has been suggested that sometime should be fixed for the rate taxing committees. No doubt generally whenever we constitute such committees we fix a time. But in the light of the experience we gained from the administration of a similar Bill in the other States and having studied the Acts of Bombay and C.P., we have come to the conclusion that we should not include this in the Bill itself, but we should take that into consideration when we make the rules. Certainly, this is a point which the Government would concede, when the necessary rules are framed to work out this Bill.

Fifthly, there have been references to nominations also. As fat as nominations are concerned, my friends in the Opposition have been abhorring it. It is quite right that the spirit of nominations is not always welcomed; but it is also necessary that nominations have to be welcomed where technical matters are involved and where some sort of expert decision 'ias to be obtained.

Sixthly, reference has also been made to 'prescribed authority'. Their apprehension seems to be that an illexperienced man would be given powers under these terms 'prescribed authority' and he would be the man who would inspect the factories. I may add, Sir, that section 13, about which I will deal in due course when amendments are taken up, clearly shows that the fears expressed are unfounded. I feel this objection relating to prescribed authority does not stand to reason.

Another objection raised by certain hon. Members was about the machinery. They want that the I.T.F. should come to the rescue. I may add, Sir, that however much financial help we may give, respect for law and respect for society are the two essential things that have to be impressed upon and unless and until that is done, no amount of money that the Government may give by way of help, even if it is possible, is going to rectify matters. Therefore, I personally feel that it is not the question of money only. Their argument that money is going to solve the problem-I am not able to understand; nor am I able to see eye to eye with them on that point.

Some information has been furnished by certain hon. Members of this House that generally it is not the manufacturer or mill-owner that takes to admixture. It may be right from the experience of those hon. Members. It may be that certain factories are not there which take to admixture. But our investigations have shown that there are factories which take to admixture, and, therefore, we are not in full agreement with the statement made by some of the hon. Members. We are thinking of applying the Bill to cases where there is admixture and the Bill will be administered to those factories only.

These are some of the objections that have been raised and I think I have tried to make myself clear about the objections raised. I request the House to pass the first reading of the Bill.

Mr. Speaker: The question is:
"That L. A. Bill No. XXI of 1954, the Cotton Ginning and Pressing Factories (Hyderabad Amendment) Bill, 1954, be read a first time".

The Motion was adopted.
Shri M. S. Rajalingam: Sir, I beg to move:
"That L.A. Bill No. XXI of 1954, the Cotton Ginning and Pressing Factories (Hyderabad Amendment) Bill, 1954, be read a second time".

Mr. Speaker: The question is:
" That L.A. Bill No. XXI of 1954, the Cotton Ginning and Pressing Factories (Hyderabad Amendment) Bill, 1954, be read a second time".

The motion was adopted.
Clause 2.
Mr. Speaker: There are no amendments to Clause 2. The question is:
"That Clause 2 stand part of the Bill".
The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.

## Clause 3.

Shri K. Venkat Ram Rao .(Chinnakondur): I beg to move:
" That in line 43, after 'sub-section (1) ', add: " for a period of three years".

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri B. D. Deshmukh (Bhokardhan-General) : I beg to move:
" Omit lines 64 to 71 ".
Mr. Speaker: Amerdment moved.
Shri Narayan Rao Vakil (Biloli): Sir, I beg to move:
"That change sub-sections (3), (4) and (5) of section 2-B as clauses ( $e$ ), ( $f$ ) and ( $g$ ) respectively of subsection (2); and renumber consequentially the other subsections".

Mr. Speaker: Amendment moved.

*     *         *             * 







 (Procedure) ( ) (
 كن كمن ادارول ك ى جانب
 كالْن گّرو ورس ) ( Cotton Growers ) (


ركهنغ والا آنيسر هوكا ـ اوسكع بعد يد ـــد كـ
the Chief Inspector of Factories and Boilers of the State or such other officer as he may nominate.

The two representatives referred to in clause (a) of subsection (2) shall be selected by the District Board from amongst the cotton growers of that area.



(5) If the representatives of Cotton growers or of owners of Cotton Ginning and Cotton Pressing Factories in any tacal area referred to in clauses ( $a$ ) and (b) of subsection (2) are not selected or elected, as the case may be, withim such time as may be prescribed, the Collector shall
nominate such representatives from amongst the cotton' growers or the owners of cotton ginning and cotton pressing factories as the case may be, from that local area.
 هـ عهد اس



 زابينيط ( Nominate. (














Shri Narayanrao Vakil: I beg leave of the House to withdraw my amendment.

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.
Shri M. S. Rajalingam: As I have already explained at the stage of the first reading of the Bill, it is not necessary here to fix the period. In this connection, I would like to draw the attention of Members to line 42 page 7 of the Bill, wherein it is stated:
" ( $f$ ) any other matter which is to be or may be prescribed or for which ppovision is necessary in order to capry out the purposes of this Act."

It is clear from clause 8 of the Bill, that it is within the power of the Government to make the necessary rules. I may assure the hon. Member that while making these rules, his suggestion of keeping the period at three years will be taken into consideration. There is one difficulty for making a mention of the period suggested, at this stage. Two Members have to be taken from the District Boards and we do not know what the period of the functioning of the District Boards is exactly going to be. I may assure the hon. Member that if the District Boards are going to be there for more than three years, we may gladly accept his suggestion. With this assurance of mine that question of fixing a period will be taken into consideration, I request the hon. Member to withdraw his amendment.

With regard to the amendment of Shri B. D. Deshmukh which seeks to omit lines 64 to 71, I am afraid Government is not in a position to accept it, because, no doubt we have already provided for representatives to be elected or selected by different organizations, but at the same time there may be a contingency where the organizations may become defunct in which event it becomes very difficult for us to fill up the vacancies. For filling up or selecting the persons to such vacancies and to facilitate administrative matters, we have given powers to Government to make rules in that regard. If there is any doubt that the Collector or the Government authority is going to exercise the powers of filling up the vacancies, while it can be done through selection or election, by other means, on behalf of the particular Committee, I may assure the hon. Member that it is not going to be so. With this clarification, I request the hon. Member to withdraw his amendment.






Shri M. S. Rajalingam: It is a matter for the organisation and has to be considered as and when certain situations arise, and I do not wish that a man who is really
interested will be silent, but it does sometimes happen. I am still not convinced with the argument of my friend.

Shri K. Venkatrama Rao: I beg leave of the House to withdraw my amendment.

The amendment was, by leave of the House; withdrawn.
Mr. Speaker: The question is:
"Omit lines 64 to 71 ".
The motion was negatived.
Mr. Speaker: The question is:
"That Clause 3 stand part of the Bill".
The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.

## Clause 4

Mr. Speaker: The question is:
"That Clause 4 stand part of the Bill".
The motion was adopted.
Clause 4 was added to the Bill.

## Clause 5

Shri Devisingh Chowhan (Ousa): I beg to move:
" (a) That in line 16, for 'fifteen hundred" substitute ' five thousand '."
(b) In line 28, for 'fifteen hundred' substitute 'five thousand '."
(c) In line 38, for 'fifteen hundred' substitute ' five thousand '."

Mr. Speaker: Amendment moved.

Shiri M. S. Rajalingam: I accept the amendment.
Mr. Speaker: The question is:
"That Clause 5, as amended, stand part of the Bill".
The motion was adopted.
Clause 5, as amended, was added to the Bill.
Clauses 6 to 9
Mr. Speaker: The question is:
"That Clauses 6 to 9 stand part of the Bill".
The motion was adopted.
Clauses 6 to 9 were added to the Bill.
Mr. Speaker: The question is:
"That the Short title, Extent, Commencement, and Preamble stand part of the Bill".

The motion was adopted.
The short title, Extent, Commencement, and Preamble were added to the Bill.

Shri M. S. Rajalingam: I beg to move:
"That L. A. Bill No. XXI of 1954, the Cotton Ginning and Pressing Factories (Hyderabad Amendment) Bill, 1954 be read a third time and passed".

Mr. Speaker: The question is:
"That L. A. Bill No. XXI of 1954, the Cotton Ginning and Pressing Factories (Hyderabad Amendment) Bill, be read a third time and passed".

The motion was adopted.

## L. A. Bill No. XXII of 1954, the Hyderabad Civil Courts Bill, 1954.

The Deputy Minister for Home, Law and Rehabilitation (Shri Srinivas Rao Ekheilikar): I beg to move:<br>"That L. A. Bill No. XXII of 1954, the Hyderabad Civil Courts Bill, 1954, be read a first time".

Mr. Speaker: Motion moved.
भी. भ्रीनिवासराव अेबेलेकर :-पह अेक मुस्ससर सा विल है। २४ फसही में अंक कानून अदालते दीवानी के नाम से हमारे पास था। जब केंद्रीय सरकार के कवानीन का अितलाक यहां पर सन् १९५१ में हुवा तो धुसके बाद अिसमें तरमीमात की जहरत महनूद हुँाँ। वक्तन् फोक्तन् किसमें भितने तरमीमात किये गये कि असली विल से तरमीमात ही जियादा हो गये। असली बिल अुर्दू में था लेकित तरमी मात अंग्रेजी में हो गये। जिस तरीके से भुन तरमीमात को और आज की जर्हरियात का बयाल करते हुवे अिस बात की जल्रत हुलो कि के संक्ष में अेक नया बिल ही जिस शकल में लाया जाय। अिस लिहाज से यह सिविल कोर्टेस विल लाया गया है।

दूसरी बात. यह है कि खिस छिल में अंसे अमर की गुंजाजिए रसी गडी है कि जहां कहीं काम जयादा हो क्योंकि बाज अदालतों में यह देखा गया कि काम कितना जयादा है कि अेक जित्टे में अेक हाकिम से काम नहीं होता, बाज मुन्सफीन की भी यही हालत है औरर बाज जिलों की अदालतों में और मुन्तफीन कें पात अितना कम काम है कि बुनका बहुत्त सा वक्त बेकार जाता है। अिस वजह्र से अिस बिल में भिस अमर की पुंजाजिए रसी गओी है कि अुनके ज्यूर्रिस्डिक्रान (Jurisd ction) में अेक तार्ठुका या जियादा तारुकेक आ सकते हैं अेक जिला आ सकता है या जियादा भी आ सकते हैं। काम को बेक मसावी तौर पर तकसीम किया जाय और काम की जल्द किन्फसाली हो और लोगों को विक्ततें न हों अिस वजह से कुछ कलजेस का किजाफा किया गया हैं। कुछ अंडीशनल डिस्ट्टिक्ट जजेत और सबर्ाबिनेट जजेस के नाम से ओहदे रसे गये हैं ताकि अक हुक्काम से काम न हो सके तो दूसरे मसावी दर्जे के हुक्काम के पास भी वह काम सुपुर्द किया जाय ताकि जल्द फेसला कर सके और रिअया को फायदा पहुंच सके। जिस विल में कोली और खास बात नहीं हैं, न और कोडी खास कान्द्रोर्वर्शियल बात है। जर्सरियात के क्हिज से यह बिल्ड लाया गया है। में भुमीद करता हूं कि अिसका फस्ट रीडिग पास किया जायेगा।







I.A. Bill No. XXLII of 1954, the IIyderabad Civil Courts Bill, 1954

كريرهاهول هاؤز




 اخرإِات ميه 5





 شـ
 ك





 ( Well-equipped library)
 ايسى البسثيناني صورتون














 ك








 آنريِل بمبر انإِج آفى دى بل ميرى جانب
غوزكرينگ؟ -

श्री. शेषराव माधवराव वाघमारे (निलंगा):-अपोजीशान की जानिब से अेकआानरेबल मेंबरने दफा ? ? की निस्बत यह फर्माया कि बजाय २ हजार के अेस्तियार के मुन्सफीन को चार हजार के अंक अेख्लियारात अता फरमाये जायें। अननरेबल मेंबर से में अर्ज करूंगा कि फा १₹ देखें, अुस में हुकूमत को यह् अेस्तियार दिया गया है कि किसी खास सूरत में जहां काम थोडा हो अुन मुन्सफीन. को हायकोर्ट की सिफारिरा की बिना पर अंसे ओंस्तियार दे। मंं आनरेबल मेंबर की बिस चीज को मानता हूं कि पुलिस अक्रान के बाद अदालत के तहत में जो मरजुआा के मुकदमात थे वे काफी शरायत की घट गये हैं, या जो मुन्सफीन तेज काम करनेवाले हैं, अुनके लिये दो घंटे से जियादा काम नहीं रहा है और दिन ब दिन जरे नक्द मुकदमात लायसेन्सेस की वे वजह से घट गयं हैं। यहां तक कि बमुरिकल जरे नक्द मुक्दमात अदालत में दो चार ही मिलेंगे। दोगर कवानीन नाफीज होने के बाद बहुत सारे मुकदमात अदालत में रुजू नहीं होंगे बल्कि तहसीलों में रुजू होंगे। अिसल्यिये अिन अदालत के मरजूये पर असर हो गया है और मुकदमात तादाद घट गअी हैं। मैं अपने तजरूबे की बिना पर यह कह करा हूं। अिसके कबल मुन्सकीन को ह्रायकोर्ट की सिफांरिश की बिना पर दो ह्जार से मजीद अेख्तियारात अता किये जायेंगे, न अंने अेक दफा में तजकीरा था। लेकिन अब तक किसी मुनसफं को दो हजार से जियादा अेस्तियारात में ऊिजाफा नहीं हुवा है। जिस लिये, बावजूद यह् कीअिस दफानें बयान किया गया है कि गवर्नमेंट हायकोर्टे की

सिफारूश्र पर अंख्जियारत में अिजाफा करेगो हायकोर्ट के मुमकिन मालूम नही होरहा है। ग्रोसीजर (Procedure) का असा दायरा है कि किसी मुनसक के ओेख्तियागता में जिजाफा आजतक कभी नहीं हुवा है। अिस लिहाज से मे आनरेबल अिन्चार्ज मेंबर अफ दि विल से प्रार्गनां कहलंगा कि अिस दफा में अैसीं तरमीम की जाय जिससे मुनसफ के अखितयारात में अिजाफा करनें में तकरोफ न हो। काम के बारेे में रेकार्ड तलब किया जा सकता है और देखा जा सकना है कि किष तालुके में काम कम हो गया है। अितना कहकर् में अपनी तकरीर खतम करता हुं।

श्री. श्रीनिवासराव अेखेलिकर :-स्पीकर सर, अिस बारे में जहां तक मेंने गोर किया कोयी खगस अंखितल्लफ की बात नहीं कही गयी। अेक दो चींजेंजो जाहिर की गर्यी हैंवे ये हैं कि ओर्तियारत के मसले के बारे में यह् हैोना चाहीये कि दो हजार की बजाय पांच हृजार का अ़ित्तयार दिया जाय। अिसमें प्रोवीजन मौजूद है कि दो हजार की बजाय पांच हाजार तक अुनको मुकदमान का फैसला फर्लने के ¡खितयारात दिये जा सकते हैं। अिसमें सिर्क अिसी ल्हिजि से नहीं यह् रखा जा सकता कि जहां काम कम है वहां पर पांच हजार के अर्तियारात दिये जायें वल्कि यह् भी देखा जाता है कि मुन्सफीन जो मुकरर हुके हैं वे किस तरीके से काम करते हैं। हिंदुस्तान के बहुत से कवानीन यद्रां अितलाक होने के बाद बहुत सीं चोंजें अंग्रेजी में हुवी हैं और अब तक बहुत से हुक्भवाम अँसे हैं जो अंग्रेजी पर पूरी तरह. हावी नहीं हुने हैं, अुनको काम करने में दिक्कत होनां। है। किम हालत को देखकर दो हजार से पांच हजार की सिकारिश का जितलाक कर देना रिवाज के खिलाफ मालूम होता है। जंसे जसे जहां से मुतालबा होगा और काम की हालकत होगो भुस लिह्हाज से अस्तियारात दिये जाते हुं। ऊिसके लिये वहा प्रोर्वीजन रखा गया है। मुमकिन है कि कहीं मुतालवा नहीं हुआा है। लेकिन यह चीज असो नहीं है की नूंकी अब तक असा नहीं किसा गया अिसलि्ये आगेभी न होगा। अिसके लिये प्रोवीजन यहां मौज़द है।

दूसरा यह की तखफ़ फ वैगेरा का सवल भी लाया गया है। जब कोयी सवल हुकूमत के सामने आये तो हुकूमत गौर करेगो। लेकिन महृज बजट के लिहाज़ से वह तख्फीफ हो असा हत्तुधिमकान नहीं होगा। वहां काम नहीं है तो जैसा कि अपोजियान के मैंबर ने फहा अुस सूरत में तखफीफ हो सकेगो।

बिसके बाद बिर्डिग्ज वर्गेर के बारे में भी कहा गया है। में समक्षता हूं कि तालुकों में बहुत सी जगहों पर अदालतों के रिये बिल्डिडज वगैरा हैं। लेकिन जहां जागोरात का ऊमलगमेशन हुदा है वहां अलुबता चंद जगहों पर बिल्डिग्ज की जरूरत होगो तो वहां जैसे जँसे फायनौन्द्वियत हालूत ऊिजाजत देगें वैसे वैसे बिल्डिंग्ज का fिन्तजान किया जायेगा।

धमाल के हुक्काम कोजो ओेख्तिवरशत दिये गये हैं अुससे अदालत का काम मुतासिर होनें के बारेे में क्रहा गया है। माल के ओहदेदार डेप्युदो करेक्टर्स को सिर्क अँऊमिनिस्ट्रेहान के ओंश्तियारात्त दिये ग़ये हैं। चह्ह भिसलिये कि अदालत के हुक्काम अंक जगह्ट बंने हुके रहते हैं।




श्री. श्रीनिवासराव ओरेलीकर :--मं समझता हूं कि अिससे अदालत के काम पर कोली असर नहीं पडा है और माल के ओहदेदारों को जो अस्तियारात दिये गये हैं वह सिर्फ ऊडमिनिस्ट्रेशान के लि्हाज से दिये गये हैं अिसलिये वापस लेने का सवाल कैदा नहीं होता। अिसके सिवा और कोओी चीज नहीं है जिसका जवाब दिया जा सकता है। में अुमीद करता हूं कि अिसका फर्ट्ट रीडिंग पास किया जायेगा।
*Shri V. B. Raju (Secunderabad-General): I could not take part in the discussions during the first reading of this Bill, because I thought that some other Member would rise and the discussion would continue. But meanwhile the hon. Deputy Minister got up and gave reply. If I am permitted I wish to throw some light on some important points.

Mr. Speaker: The hon. Member may speak during the second reading.

Shri V. B. Raju: I was only referring to clause 7 of this Bill, that is with regard to the Constitution of Tribunals. This, in my opinion, would amount to a sort of discriminatory legislation, which is not common and which is not available anywhere in India. In criminal matters, we have a provision for constituting tribunals, but for civil matters, I do not think in any State in India, there is a provision, at the district level, to constitute tribunals. This seems to me something like a deviation from the uniformity that is observed in the whole of India. I do not think it is necessary to make such a maior deviation, in a bill of this type. Whenever Government feels that such a provision is necessary it can approach the Legislature and obtain powers to constitute tribunals. About money matters relating to land, we had already made provisions in the Tenancy Act, in the Inams Act and various other Acts and I do not think it is necessary to make such a provision in this Bill. If the hon. Minister can quote any instance where such a provision to constitute Benches or Tribunals for Civil matters exists in India, I would be very glad to know.

श्री. श्रीनिवासराव अेबेलेकर:-पह सेक सिर्फ लेख्तियार दिया गया है। क्रिमिनिल सासिए (Criminal side ) पर आमतोर से ट्रिब्यूनल काम करते आगे हैं;"लेकिन यहां बास सूरत् में सिविल साभिड (Civil Side) के लिये यह अेल्तियार दिया गया है। जिसके कारे में आम तोर से कोषी पाबसं (Powers) नहीं हैं।

Mr. Speaker: The question is:
" That L. A. Bill No. XXII of 1954, the Hyderabad Civil Courts Bill, 1954, be read for a first time."

The mootion was adopted.
Shri Srinivas Rao Ekheliker: I beg to move:
"That L. A. Bill No. XXII of 1954, the Hyderabad Civil Courts. Bill, 1954, be read a second time."

Mr. Speaker: The question is:
"That L. A. Bill No. XXII of 1954, the Hyderabad Civil Courts Bill 1954 be read a second time".

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The hon. Member was not probably present in the House. The lists of amendments have been circulated already and he can secure a copy if he likes.
$\therefore$ (Many other members stood up and said that they also did not receive copies of the amendments).

Shri R. B. Deshpande (Pathri): I have some amendments to move:

Mr. Speaker: Let the lists of amendments be distributed frst:

Shri V. D. Deshpande: It would be better to adjourn for recess now and meet at 5-30 p.m. In the meanwhile copies of the amendments can be distributed to Members.

Mr. Speaker: I agree.
The House then adjourned for recess till Half Past Five of the Clock.

The House re-assembled after recess at Half Past Five of the Clock.
[Mr. Deputy Speaker in the Gharr].
Clauses 2 to 10
Mr. Deputy Speaker: There are no amendments to Clauses 2 to 10 . The question is:
"That Clauses 2 to 10 stand part of the Bill".
The motion was adopted.
Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

## Clause 11

Shri R. B. Deshpande: I beg to move:
" $\left(a_{1}\right)$ That for lines 4 to 7 substitute:
'(1) The Court of the District Judge or the Court of the Additional District Judge.-

With unlimited jurisdiction.
(b) That in lines 9, 12, 18 and 21, for 'upto', substitute 'not exceeding'."

Mr. Deputy Speaker: Amendment moved.
Shri K. Ananth Rama Rao: I beg to move:
"That in line 12 for " two", substitute " four."
Mr. Deputy Speaker: Amendment moved.
Shri R. B. Deshpande: In this connection, the only thing that I want to say is that where there are two courts, one of the District Judge and the other of the Additional District Judge, either of the Courts can do the work, and there is no need to show the two separately. That is the only amendment that I suggest. I request the hon. Member in-charge of the Bill to accept my amendment, which is, after all, of a purely verbal nature.









 يـ رهن بالة:خل وغيره


















 ك






शीरी. श्रीनिवासराव लेखेलिकर :-अध्यक्ष महोदय, पहलो जो अमेंडमेंट्स ओ और बी हैं अुनको तो में स्वीकार करता हूँ। और दूसरो अमेंडमेंट जो २ हजार की बजाय चार हजार तेक के अस्तियारात देने के बारे में दी गऔी है अुसे मैं स्वोकार नहीं करता। अिसके वारे में फर्स्ट रीडिंग के वक्त हो मेंने खिसके वजूहात बता दिये हैं कि जिसे क्यों नहीं कबूल किया जा सकता। मंने अपने जवाब में कहा है को अिसका प्राविजन खुद कानून में ही रख दिया गया है। जुसमें दो हतान से पांच हजार तक के ओल्तियारात रखे गये हैं। यह् अेतराजात किये गये कि ओफिशियन्सी के तहत और काम कम होनें को बिना पर अुन्हें चार हजार तक के अंज्तिपारात देने चाहिये। हेकिन हैसा आम कानून बनाना सही न होगा। जहां दो हैार का पॉनं दिया जा सकता है क्हां दम हजार के भी दिये जा सकते हैं। लेकिन अिस तररह से अन् लिभिमेटेड पॉवर्स नर्हां दिये जा सकते हैं। लेकिन कानून में अिस तरह प्राविजन जह्रतन् रखा गया हैं । जब यह मालूम हो कि अंक किसे खास मुकाम पर काम कम हैं तो वहां जियादा से जियादा पांच हजाए तक के अेस्तियारात दिये जा सकते है। हालात के लिह्हाज से यह किया जायेगा। हमारे प्राविजन में पांच हजार तक के अंस्तिरयारात देने के लिये व्यवस्था की गओ है। जिन ऑनरेबल मेंबर नें यह अमेंडमेंट हानया है अुन्होंने जिस जगह का बयान किया कि वहां की मुनसफियों में काम बहुत ही। कम है वह तेलंगाना की मुनसिफि होगी। ेेकिन सब जगह् यहीः हालत नहीं है। मराठवाडे और कर्नटटक की कआ मुनसिफीयों में तो काफो काम है। जहां पर पहलं से हीं काम है वृहां पर और मर्जोंद कामका भार कंसे डला जा सकता है ? वह मुनासिब न होगा। यदि कहीं काम कम हो तो वहां की रिभाया बता सकतो है और अुस वक्त वहां पर पांच हजार तक का अिजाफा किया जा सकत्ता है। लेकिन सबके लिये अंक ही कानून नहीं बनाया जा सकता। हायकोर्ट अिसके बारे में हाल्खत देखकर तसफिया कर सकतं। है और अिस ल्रिद्हाज से महज अिस कानून में अिसें लाकर सब के क्रिये वह लाजमी करना मुनासिब न होगा। हालात देखकर दो से पांच हजार तक बढानें के लिये अिस कानून में प्रतििजन रखा गया है। अिस लिये मे जिसे नहीं मान सकता हूं।

Mr. Deputy Speaker: Shri.R. B. Deshpande's amendment has been accepted by the Member in-charge of the Bill. I shall put the other amendment to vote.

The question is:
"That in line 12 for 'two' substitute 'four'.".
The motion was negatived.
Mr. Deputy Speafter: The question is: "That Clause 11, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.
Clause 11, as amended, was added to the Bill.

The motion was adopted.
Clause 12 was added to the Bill.
Clause 13

Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That Clause 13 stand part of the Bill".
The motion was adopted.
Clause 13 was added to the Bill.
Clauses 14 to 16
Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That Clauses 14 to 16 stand part of the Bill".
The motion was adopted.
Clauses 14 to 16 were added to the Bill.
Clause 17
Shri R. B. Deshpande: I beg to move:
"That in line 4 after 'him' add 'except by way of review or rectification'."

Mr. Deputy Speaker: Amendment moved.
Shri R. B. Deshpanide: Mr. Speaker, Sir, Clause 17 (2) of the Bill reads as follows:
"No Judge or Munsiff shall take cognizance of an appeal or application filed against an Order or Decree passed by him."

My amendment seeks to add the words 'except by way of review or rectification' after this clause.

Sometimes, it so happens that there are some mistakes either with regard to some words or some accounts, and if, at that time, the party aggrieved wants to approach the same

Court, it must approach it by way of complaint or appeal and the Court or Munsiff or Judge cannot accept it as the clause stands at present, except by way of review or rectification. Thus, whatever mistakes are made in the order etc., the Munsiff or the Judge can be in a position to rectify them. I hope the Member in-charge of the Bill will accept my amendment.

Shri Srinivas Rao Ekheliker: I accept the amendment.
Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That Clause 17, as amended, stand part of the Bill".
The motion was adopted.
Clause 17, as amended, was added to the Bill.

## Clause 18

Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That Clause 18 stand part of the Bill".
The motion was adopted.
Clause 18 was added to the Bill,
Clause 19
Shri R. B. Deshpande: I beg to move:
"That in line 1 for 'and' substitute ' or '."
Mr. Deputy Speaker: Amendment moved.
Shri R. B. Deshpande: Clause 19 of the Bill reads thus:
"The Government and the High Court may call for statements, administrative reports and returns from all Courts and the Courts shall comply with such orders of the Government or the High Court, as the case may be".

Under this provision, both the Government and the High Court can issue orders and it might be troublesome to execute the orders. Therefore, the best thing would be that
either the Government should issue the orders or the High Court should issue the orders. That is why I have brought in my amendment, which I hope the Member-in-charge of of the Bill would accept.

Shri Srinivas Rao Ekheliker: I accept the amendment. Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That Clause 19, as amended stand part of the Bill".
The motion was adopted.
"That Clause 19, as amended, stand part of the Bill",
Clauses $20 \& 21$
Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That Clauses 20 \& 21 stand part of the Bill".
The motion was adopted.
Clauses 20 \& 21 were added to the Bill,
Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That Short title, Extent, Commencement and Preamble stand part of the Bill".

The motion was adopted.
The Short title, Extent, Commencement and Preamble were added to the Bill.

Shri Srinivas Rao Ekheliker: I beg to move:
"That L. A. Bill No. XXII of 1954, the Hyderabad, Civil Courts Bill, 1954, be read a third time and passed:"

Mr: Deputy Speaker: The question is:
"That L. A. Bill No. XXII of 1954, the Hyderabad Civil Courts Bill, 1954 , be read a third time and passed: 1 .

The motion was adopted.

## L. A. Bill No. XXIII of 1954, the Hyderabad City Police (Amendment) Bill, 1954

Shri Srinivas Rao Ekheliker: I beg to move:
"That L. A. Bill No. XXIII of 1954, the Hyderabad City Police (Amendment) Bill, 1954, be read a first time."

Mr. Deputy Speaker: Motion moved.
श्री. श्रीनिवासराव अेबेलीकर :-अध्यक्ष महोदय, यह अेक बिललुक मुख्तसर और छोटा बिल है। यह बिल अिसेहार के बारे में है। दिवारों पर और सडकों आदि पर जो जिरतेहार बताये जाते हैं और लिखे जाते हैं भुसके बारे में कभी कभी सगडे भी होते हैं। बुससे बचने के लिये यह अेक विल अाज हालुस के सामने लाया गया है। हम देलते हैं कि किकेक्रून में भी अिस तरह से दिवारों पर अिसनेहारार किखे जाते हैं और बाद में कगडे होते हें। अुनसे बचने के हिये यह अेक छोटा सा बिल यहां पर लाया गया है। अंक पाट्टी का अेक आदमी होता है और दूतरी पार्टी का कोजी अदमी अकर अुसके घर पल जिखेक्रन में फलाने को वोट दो अंसा फिखता हैं, और अुससे भी झगडे अनिद होने के अिमकानात होते हैं। भिस लिये जुन्हें रोका जाना चाहिये। अिस लिये यह अेक विल लाया गया है। मुझे अुमीद है कि किसमें किसी को अेखतेलाफ न होगा और बिसे सब मेंबर्स मंजूर करेंग।

* 今ीी. व्ही. डी. देशपपंड:-अध्यक्ष महोदय, यह जो अर्मेंडंगबिल लाया गया हैं, आम तीर पर सिनेमा के जो अडवरटाअिजमेंट्स होते हैं, अुनको किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं ऊगाया जाना चाहिये, अिसके बारे में किसी को अेकतलाफे राय नहीं हो सकती हैं, उुस्स हृदतक जिसे मंज्र करते में कोधी हर्ज नहीं हैं। लेकिन अिलेक्रान के बारे में भी जिसमें प्राविजन रखा गया हैं। में अिस बात को नहीं मान सकता कि अिलेक्शन के जमाने में भी दिवारों और सडकों आदि का अिस्तेमाल़ न किया जाय। ऑनरेंबल मेंबर भिनचार्ज ऑफ दी विल अच्छो तरहृ से जानते हैं कि किस तरह से यदि किया जाय तो जिलेक्श्रन में बडों मुर्किकल होगी। आम तोर पर यहृ चीजें अिलेक्शान के जमाने में अिस्तेमाल की जाती हैं। यह् अक वॉल पेपर ( Wall paper ) ही है। अुसको यदि रोका जाय तो काम कैसे हो सकता हैं ? अिस तरह सेक ल्लँकेट ऑँ्डर निकाल कर यह काम नहीं किया जा सकता है। अिस तरह का कानून बनाना मुनासिब न होगा। कम से कम fितेक्रान के वक्त तो भिस बात को अिजाजत दी जानी चाहिये। अिकेकान के जमाने में दरखतों पर भी प्रोपांडा होता है। मं समक्षता हूं कि यहृ अिस कानून में नहीं आना चाहिये। सिनेमा अँडवरटाभिजमेंट्स की हद्तक यह कानून लाया जा सकता हैं, क्योंकि में यह मानता हूं कि जिस तरह से ऊँडवरटाअंजमट्स्त करने से दिवरें अदि बहुत खराब होती हैं। बुन्हें जलूर रोका जाना चाहिये। अिलेक्रान की हदतक तो अिसमें शामील नहीं करना चाहिये, अंसा मेरा खियल हैं डेमोकसी में तो खिन चौजों का अिन्तेमाल जिलेक्शान के जमाने में किया जाना लाजमी होता है। क्योंकि अेलेक्रान के प्रोपांडे पर काफी खर्च होता है। वह अुस केंडिडेट (Candidote) को है। बरदारत्त करना पडवा है और दिवरें और रास्ते थहु असी चीजे हैं जहां पर बिना खर्चें केंडवरटाबिजमेंट P-II-4

बहुत अच्छा हो सकता है। चायना जैसे देश में धिलेक्रान का सर्चा सरकार बरदाशत करती है। वहां पर तो केंडिडेट को कुछ खर्चा नहीं करना पडता, सब सर्वा सरकार ही करनी है। अैसी हाल्तत में यदो जिलेक्शान को भी अिसमें शामिल किया जाय तो कुछ हर्ज नहीं है, हेकिन अज हमारी हाल्लत वह नहीं है। हमारे यहां खुद केंडिडेट को ही खर्चां करना पडता है। जिलेक्रन के जमाने में यदि दिवारों का अिस्तेमाल किया जाय तो अँउवरटाअिजमेंट बहुत अच्छो तरहृ और बिना खनें की हो सकती है। अिस लिये अिसे जिस्तेमाल किया जाना चाहिये। कर्धं मतंबा अिलेक्रान के जमाने में सडकों और दिवरों का अिस्तेमएल किया गया हैं; लेकिन कहीं भी झगडे अादि नहीं हुवे हैं। सिनेमा के लैडवरटाभिजमेंट की हदतक धिसे रखा जा सकता है। मेरा तो यह कहना है कि खित तरह्ह अमेंडमेंट लाने की ही जल्रत नहीं हैं, क्योंकि आज भी अगर अंसे वाक्यात होते हैं तो अुसे डििल (Deal) करने के खिये अपके पास कानून मीजूद हैं और अुसके तहत अप कर्यंवाही कर सकते हैं। अंसे हालात में अंज यह् अमेंडमेंट लाने की जरूरत हो नहीं थी। आज भी हमरे यहां अिसके लिये कानून मौजूद हैं कि किस तरह से यदि कोओ आदमी सडकों पर या दिवारों पर कुछ अंसी वातें लिखता है तो बुसे के सिल्राफ कार्यंवाही की जा सकतो है। अिसका नतीजा यह होगा की जो मालिके मकान शिकयत करे अुसके सिल्राफ कार्यंवही होगी। समझिये कि किसी मकान पर अिकेक्र्शन के जमाने में कंग्रेस की तरक से कुछ लॅडउस्टाअजजमेंट किया गया और पी.डी.अफ्. की तरफ से भी किया गया और यदि कोओी मालिके मकान पी.डो.अेफ. बले के खिलाफ कांयाही करना चाहे तो कर सकता है। वह यदि कहे कि मेरी भिच्छा के सिलाफ मेरे घर पर लिखा गया है तो कार्यंचही हो सकती हैं और यदि किसी भी तरह से कॅग्गेसवालों के सिलाफ यदी वह कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वे रूलिग पार्टि में है तो कुछ भी नहीं हो सकता। भिसका नतीजा यही होगा की विरोधेपर्टी की तरफ के लोग अिससे अिस्तेफादा हासिल नहीं कर सकेंगे। हेकिन कांप्रेसवाले तो जिसका बराबर फायदा अुठा सकेंगे क्योंकि वह रूल्ला पार्टि है। अिस लिये यह जो चॉल पेपर्सं हैं भुन्हें भिस कानून से रोकना मुनासिक नहीं होगा।

अगर भिस कानून को लाना हो चाहते हें तो कम से कम भिलेकशान के जमाने में वाल पेपर्स को जिस्तेमाल किया जा सकता है, अंसा प्रोविजन जुसमें होना जहर्री हैं। नेगेटिव्ह तोर पर भी रबा जा सकता है कि अगर कोओी आँबजेक्रान हे तो यह कानून ल्रागू होगा, हेकिन अंसा भी नहीं किया गया है। किलेक्श्शन को भी अिसमें रखना कारंमद नहीं होगा, जिस लिये कम से कम अिस को अंन्सक्ल्युड ( Exclude ) करना चाहिये, अंसा मेरा सियाल है।

Provided in the period of elections such consent is not necessary.

## मिलेव्शान की हृदतक अंक्सक्ल्युड करना चाहिये।





 ఇంకొక ปిషయం ఏవు
 సrషలిస్ట్ పార్ట్రీవార [పాశ్రన కేసులు పెట్టవచ్చుసు. అలాంటి అవకాశ్యన్నాయ0. కాబట్ట్ర
 వాంి (పౌారం జరK సీ చేయడం సకైనది కాదు. ఈ (పజ్స్వాషిక (పభుత్వంలో కనొసం వాల్ పోస్ల్రు అంటించే



















 ఆలో
















भी. गोविदराव नर्संसराव मोरे (कंधार-अम) :-स्पीकार सर्, जों बिल पेशा हुना है अुसका मकसद सिर्फ यही मालूम होता है कि हैदराबाद जैसे शहर में गलाजत करेने के जो कअी ऊकसाम हो सकते हैं, अुनको रोका जाय। कोओ कच्चा या खराब्न चीजें रास्ते पर डालकर गिलाजत कर सकता है और कोऔी किसी भी जगह को किसी तरह् खराब कर सकता है, या कोधी किसी जगह पर गलत सलत अल्फाज लिख कर गलीज कर सकता है और जो जगहें या रास्ते अंच्छ डिजाधिन्स से बनाये जाते हैं अुनको अिस तरह भद्द्र बनाया जा सकता है। जगर fिसकौ न रोका जाय तो औसी साफ और अच्छी जागहों को खराब करने के लिये अक असान तरीका हीं जायेगा। यह् अुजर किया जा रहा है कि अिलेक्रान के जमाने में अिसके बांरे में कुछ सह्हलतें दों जायें। अगर असी सहूलतें दी जायें तो यह् कानून नाफीज करने की जरूरत नह्यों रहेगी। हैदराबाद जैंसे राहर में प्रायवेट अिदारों के जैसे कि क्यूनिसीपालिटी हैं, किखेक्सान्स होते हैं, अुस वक्त भी कहा जा सकता है कि अव अिलेक्रान्स हो रहे हैं। किसी अेक वार्ड का भी किलेक्रान हो सकता है। असी हालत में मुमकिन है कि जिस मकसद से यह बिल पेश्रा किया गया है अंसको फौत करोे के लिहाज से भी अिजाजत ली जा सकती है। किसी दिबार पर या जगह पर किसी अमुददबार का नाम लिखना है तो अेक दूसरा ही नाम लिखा जा सक्ता है जैसे कि कुी दफा हुअा है। मसलन् मखदूम की बजाय मरहूम त्रिखा जा सकता है, देशापांडे की बजाय और कुछ लिखा जा सकता हैं, या मोंरे की बजाय मोर, मार वर्गैर किखा जा सकता है। असी हालत में अप भिजाजत लेकर चाहे जो करे सकते हें। कोधी प्रायंयेट जगह है तो अुसके लिये अुसके माट्रिक की भिजाजत रैं जाय। कोओी जगह है या दरखत हैं तो अुनके कीअी न कोजी मालिक तो होते ही हैं। मुनकिन हैं अिससे हुमारी म्युनिसीपासिटी की अमदननी बढेगी। भिसमें कौनसी खराब बात है और यह कानून नाफिज् हौने से अय पर कौनसी अफत अवेवल्यी हैं, मेरी समझ में नहीं आता। जिसमें अपका प्रोपरंडा कैसे कम होनेवाल्गहैं ? सिर्फ अिसमें ओक बात है कि धिजाजत लेकर अाप सब कुछ कर सकते हैं। अंसी सूरत में किस अच्छे कानून की मुखालिफत करना कि कांग्रेसी हुकूमत ने भुखालिफ


असे छोटे से कानून में भी अप असी वातें पाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि गावर्न मेंट कोओ भी बिल पेरा करे आप कहते हैं कि हमारी पर्टी को दबाने के लिये ही वह लाया गया है। यह ठीक बत वत नहीं है।

शी. गोनिंदर। नरंसंगराव मोरे :- चंद ख़सूसियत के लोग औसा करते है तो अुनके लिये औसा बिल लाया जाय तो बुख़ नहीं है। हुकूमत कोऔी काम करती है या अपने मुखाएिक में जो राख्स काम करता है अुसको बदनुना करना है तो यह भीं अंक ख़सूसियत हो सकती स्रै। जिस लिह्हज से जो अमेंडमेंट पेश हुआ है अुससे किती को नाराजी नहीं होनो चाह्टिये। सिफं अजाजत लेकर शायरत्तीं से अप काम कर सके हैं। सायस्तरों ही पसंद नहीं है और मनमने करना है तो यह तरमंमी बिल तकलोक देगा। अिस बात को खियाल में रखते हुत्रे जो अमोंडग विल पेशा किया गया है झुसको हाअुस मंजूर करेगा, असी मं अुमीद करता हूं।




 .













 مـنسشُوط

I..A. Bill No. XXIII of 1954, the Hyderabad City Police (Amdmi.) Bill, 1954







 كا





 هو لكههغ





 كلهاركمنیى



元


























श्री. श्रीनिवासराव अेखेल़क़कर :-मिस्टर स्पीकर सर, झिस तरमीम के बारे में जो अेतराजात किये गये हैं अुनमें जियादा तर अिलेक्शान के प्रोपगंडा के बारे में कहा गया है। कानून में जो तरमीम हो रही है वह् असी नहीं है कि किसी अंक पार्टी के लिये वह की जा रही है और दूसरी के । लये नहीं। वह सब के लिये हो रही है और अगर दिक्कत अती है तो वह सब के लिये आयेगी। अम तौर से देखा जाता है कि अिलेक्शन के वक्त ही जियादा तर झगडे होते हैं। और अुसके तजरुा के बाद ही यह तरमीम लाओी जा रही है। अिलेक्शान के चक्त औसे वाक्यात होते हैं कि जिनकी वजह से झगडे के अंदेशें काफी होते हैं। मुझे सिलेक्शान के जमाने का अेक वाक्या याद आया कि जब में अिलेक्रान के सिल्लसिले में दोरा कर रहा था तो निलंगे तालुके में जूरी नाम के मुकाम पर अेक शब्स के मकान पर अंक फोटो ल्याया गया जो मुरकिन है अुस मकान के भार्किक की मर्जीक खिलाफ लगाया गया था। अुसने वह् फोटो निकाला और जुसको अंगार हगाओी और अुसको जलाना शुरू किया। अिसकी वजह से गांव के दूसरे लोग भी वहां जमा हो गये और वहां अेक झगडे की शाकल पैदा हो गभी। कुछ थोडी सी गरमा गरमीं के बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। लेकिन अैसे वाक्यात होते हैं, अिसका अेक स्पेसीफिक अिन्द्टन्स में बता रहा हूं।


श्री. श्रीनिवासराव ओखेल्रीकर :-वही तो में सुना रहा हूं कि अेक शाख्स के मकान पर फोटो लगाया गया तो अुसने अुसको जलाया जिससे झ्ञगडे की सूरत वहां पैदा हो गओी। में दीवारही का वाक्या बयान कर रहा हूं और ऊितका रेकार्ड भी मौजूद है। अिस लिग्हाज से अिस तरीके के झगडे पैदा करना तो किसो का मतलब नहीं है। अुसूल के तारपर हर जायदादके मारिक को यह हक है कि वह् अपनी जायदाद का जिस तरह् से चाहे खुद्य अिस्तेमाल करे या दूसरों को अिस्तेमाल करने दे या न दे। लेकिन अुसकी मर्जी के खिल्लफ अिस्तेमाल करने की अिजाजत दी जानी चाहिये, असा कहना कहां का अुसूल हो सकता है ? माल्किके मकान के कुछ है हैं कि वहु अपनीं मिल्कियत का दूसरों को चाहे जैसा अिस्तेमाल करने दें या न दें। लेकिन यह् जबर्दस्ती कर्ला कि अुसके मकान पर जाकर हम लगायेंगे तो यह कहां का अुसूल्ड है ? यह् किसंत का प्रोपगांडा रोतने के लिये नहीं किया जा रहा है। अिलेक्शान के जमाने में लोग भी अिंदरेस्टेड होंते हैं। चंद लोग ओक तरफ से होते हैं चंद दूसरी तरफ से। हर अेक अंटरेस्ट के मुताविक प्रोपगांडा हो सकता है। अुसके लिये रोक ठोक नहीं हैं। लेकिन जबर्दसती अिस्तेमाल को रोका गया हैं। किसीने यह कहा कि बहुतसे मकान के मालिक नवाब हैं और वे यहां नहीं रहतने। मकानतत होते हैं तो अुनका कोभी न कोओी भाल्किक होता है और वह किसी न किसी तरह्ह से ऑक्युपाअिड होते हैं।

श्री. न्ही. डी. देशापांडे :-अगर वह अक्युपाजिड न हो, खाली हो तो ?
श्री. श्रीनिवासराव अेखेलीकर :--कोओन कोओ अक्युपंट होता है, कोओ शर्क्स न हो तो स्युनिसीपालिटी होती है या कोओी भी न हो तो अाखिए गवर्नमेंट होती है।

شوى كويالل راؤ :- شیوعل
श्री. भौनिवासराव अखेलीकर :-अुसके लिये आप नोटीस दीजिये। मं हैदराबादके सब मकानों और मार्किकों के बारे में दरयाफ्त करके नहीं अया हूं। अिसरित्ये यह् तरंमोम वह्ट अंदेशा दूर करने के लिये है। अिरेक्रान प्रोपगांड़ बराबर हो सकता ह्। लेकिन किसी की मर्जी के खिलाफ कोधी चीज करना हैं तो अुसको रोकने की कोशिश़ा यद्यां की जा रहीं है। यद्ध अेक मामूली सा विल है और में नहीं समझता था कि अिस पर भी अेतराज किया जायेगा। मैं समझ्भता हूं कि अिस बिल की फस्ट रीड्डग पास की जायगी।


श्री. श्रोनिवासराव अखेलीकर:-वहां जरूरत होगी तो अिसको पास करॅरेगे। लेकिन बाज जगह अंसा है।

श्रो. गोॉनिन्र्राब नर्रासगराव मोरे :-हामारा देखकर वे पास करेंगे।

Mr. Deputy Spaaker: The question is:
"That L. A. Bill No. XXIII of 1954, the Hyderabad City Police (Amendment) Bill, 1954, be read a first time".

The motion was adopted.
Shri Srinivas Rao Ekheliker: I beg to move:
"That L. A. Bill No. XXIII of 1954, the Hyderabad City Police (Amendment) Bill, 1954, be read a second time".

Mr. Deputy Speaker: The question is $\qquad$
*Shri V. D. Deshpande: Mr. Speaker Sir, I want to say a few words.

भिस सिलसिले में मुज़े अर्ज करना हैं कि कल हम जिसपर तरमीमात नहीं मेजसकें हेकिन मेरी दो तीन तरमीमात हैं। अगर भुसके अुमूल को मान लिया जाय तो वह दी जायेंगी। पहले, अिसमें स्ट्रीट (Street) या ट्रीज ( trees ) वौगरा रखा गया है। अुसको डिलीट कर देना चाहिये क्योंकि स्ट्रीट या ट्रीज पर लिसने से कोली नुकसान होगा, अससा में नहीं समझता। यह मेरी तरमीम हैं जो शायद अॅक्सेप्ट (Accept) की जा सकती है। दूसरी तरमीम मान ली जायेगी या नहीं, नहीं कहा जा सकता। अुसमें-
"If any commercial or cinema concern".......
भी. श्रीनिवासराव अे लेलीकर :-स्पीकर सर, अब तक जिस पर कोजी तरमीस नहीं अःजी है और जिस मीके पर कोधी तरमीन भी नहीं पेश्रा की जा सकती।

शी. व्ही. डो. देशापंडे :-जित वक्त में अमेंडमेंटं नहीं दे रहा हूं, हेकिन सेकंड रीडिग के वक्त अपने खियालात कल्राज-बाय-क्काज जाहीर किये जा सकते हैं, भिसमें उमेंडमेंट हो या न हो। और अिसमें अेक हो सेक्रान हैं, जिस्सिये जियादा किस पर बोला भी नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि अिसमें ट्रीज या स्ट्रोट के अल्फाज न हों। साथ ही साथ जो कयूद यहां अायदं किये.गयें हैं वे कर्मरायल फर्स्सं और सिनेमा के लिये हों तो बेहतर होगा। जिसी हुद तक् जिसको महृद्द रखा जाय तो मुनासिब होगा।

भिलेक्शान के बारे में जो चीजें लाओी गओं और वहां जो आरग्युमेंटस(Arguments) किये गये वही आरग्युमेंट्स पब्लिक मीटिंगस (Public Meetings) के बारे में भी हो सकते हैं, और भिससे पक्लिक मीटिंग पर भी आगे च्लकर हुद्दद आयद हो सकते हैं। अुसी तरह प्रोसेश़न के बारे में भी हो सकता है। अिलेक्रून तो परी अँन्ड फेयर (Freeand Fair) होने चाहियें, और अुसके लिये सब तरह की सहोलतें मिलनी चाहियें, केकित आप यदि किस तरह क्यूद सायद
 P-III-5

नब रूलिभ पार्टी अिसेेफा देती है और केर टेकर (Care Maker) के तोर पर काम करती है। लेकिन हमारे यहां अंसा नहीं होता और वही र्लाँन पर्गिट कायम ग्रती है। अिलेक्रन्स के माने में मी वही रहती हैं, और भुनका अिनफल्युअन्स पडना लंजमी होता है। अंक बाल बायस रबकर यदि भिलेक्रान्स किये जायें तो वह फेर कैसे हो सकते हैं ? अिग्लेंड में अैसा नहीं होता है। कमरशियल फर्मेंर सिनेमा केपनीज और जित तरह के जो दूसरे फर्म्ं है अुन्हृं आप कानून की जद में ला सकते हैं लेकिन किलेक्रन को अिसमें से निकालना चाहिये।

Commercial concerns and cinema houses of any concerns similar to these.

अँसे अलफाज रखे जा सकते हैं ओर भुसके बारे में सोंचा जा सकता है।
श्री. भीनिवासराव अेबेलेकर :-स्सेकंड रीजिए के वक्त अमेंडमेंद पर गौर किया जा सकता है। लेकिन फस्ट रीडंडग के वक्त अंसा कोओी मोका नहीं है। यहां तो सिर्फ जनरल डिसकशन हो सकता है। यहां कोओी अल्लफाज रखने का या निकालने का सवाल नहीं हैं। बहुत कुछ बातें मीटिंग के रोकने के बारे में कही गभीं, लेकिन मिटिंग को कोली रोक नहीं सकताहै। मिनिस्टर या डिद्टि मिनिस्टर या और कोओी भी मीटिंग करने से रोक नहीं सकते क्योंकि बह तो कान्ट्टीट्यूशतन में दिया हुआ अेक फंडामेंटल राजिट है। ।िित विल के साय अुसे नहीं जोडा जाना चाहिये। मीटिंग का अिससे कोरी तालुक्रक नहीं हैं। यहा सिर्फ यह्ह कनून जिस हदतक लाया गया है कि दिवारें जो किस तरह से अिस्तेहार अधि लगा कर खराब की जाती हैं, अुसे रोका जाना चाहिये । भिसी हृतक यह है। भिसमें पोलिटीकल नहीं हें। किस पर कोओी भी अमेंडमेंट नहीं लाये गये , और अब कहा जा रहा है कि किसे हाया जाय तो मुनासिब होगा। अब किसे नहों ग्राया जा सकता हैं।

श्रो. ह्ही. डी. देशापंडे :-आप रूलूग पार्टि में हं, जिससे और बहा फायदा क्या हो सकता हैं ?
श्री. श्रीनिवासराव अेसेलोकर :-आप भी कभी सूलंलिग पार्टी में आ सकते हैं।
भी. व्ही. डड. देशपांडे :-हम नहों काहते कि हम किस तरह से रूलिखग पार्टि में आया करें।
भी. भीनिवासराव भेलेल़कर:-अिस तरह से सोंचना गलत है कि आप कमी रूलंग्रा पाटि में नहीं आयेंगे। जिसके बारे में कोली अमेंडमेंट नहीं दिये गये हैं। जिस लिये भिसे मंजूर किया जायू अंसी मेरी प्रार्थंना है।

Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That L. A. Bill No. XXIII of 1954, the Hyderabad City Police '(Amendment) Bill, 1954, be read a second time."

## The motion was adopted:

Mr. Deputy Speaker: There are no amendment to the Bill.

The question is:
"That Clause 2 stand part of the Bill".
The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That the Short title, Commencement and Preamble stand part of the Bill."

The motion was adopted.
The Short title, Commencement and Preamble were added to the Bill.

Shri Srinivas Rao Ekheliker: I beg to move:
"That L. A. Bill No. XXIII of 1954, the Hyderabad City Police (Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed."

Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That L. A. Bill No. XXIII of 1954, the Hyderabad City Police (Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed."

The motion was adopted.
L.A. Bill No. XXVI of 1954, The Hyderabad Hindu

Women's Rights to Property (Extension to

## Agricultural Lands) Bill, 1954.

Shri Srinivas Rao Ekheliker: I beg to move:
"That L. A. Bill No. XXVI of 1954, the Hyderabad Hindu Women's Rights to property. (Extension to Agricultural Lands) Bill, 1954, be read a first time."

## Mr. Deputy Speaker: Motion moved.

भी. श्रीनिवासराव अेलेलीकर :-यहु भी अेक विखकुल छोटासा विल है। हिंदु विमेन्स्स राभिट्स अैक्ट जो सेंटर का हैं अुसमें अँग्रिकल्वरल लेन्ड को श्रामील नहीं किया गया है, क्योंकि
 गया है ताकि जिससे बहतों को अॅप्रिकल्वरल लैन्ड में अधिकार मिलें। जिस विल को तो देरें। हो गओी है। लेकिन अज यह ल्याया गया है। अिसे बिना किसीं अंतराज के मुत्तफिका तीऱ पर मंजूर किया जायेगा, अैसा मेरा सियाल हैं।

 ( Apply )
















भीरी. शीनिवासराव के बेलेकर:-जो अमेंडमेंटस लाये जा रहे हैं भुनके बारे में सोंचने का मीका अबी नहीं हैं और भुस्तसमय यह अमेंडमेंट पर विचार किया जा सकता है जब अिस का सेकंड रीड्डग होगा। अभो तो फस्ट रीडिग मंजूर किया जाय, अंसी मेरी प्रार्थना है।

Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That L. A. Bill No. XXVI of 1954, the Hyderabad Hindu Women's Rights to Property (Extension to Agricultural Lands) Bill, 1954, be read a first time".

The motion was adopted.
Shri Srinivas Rao Ekheliker: I beg to move:
"That L. A. Bill No. XXVI of 1954, the Hyderabad Hindu Women's Rights to Property (Extension to Agricultural Lands) Bill, 1954, be read a second time".

Mr. Deputy Speaker: The question is:
" That L. A. Bill No. XXVI of 1954, the Hyderabad Hindu Women's Rights to Property (Extension to Agricultural Lands) Bill, 1954, be read a second time".

The motion was adopted.

## Clause 2

Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That clause 2 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.

## Clause 1

Shri K. Venkatrama Rao: I beg to move:
"That in line 3, after 'Hyderabad' add: " and it shall be deemed to have come into force on the date of coming into force of the Act No. XLVIII of $1952^{\prime \prime}$.

Mr. Deputy Speaker: Amendment moved.



भी. शीनिवासराव अेखेत्रीकर:-अध्धक्ष महोदय, यहां पर जो अमेंडमेंट ाकी गली है अुसमें यह् कह्ता गया हैं किं अिसे रिट्रोॉ्प्पेकटि्ह किफेक्ट दिया जाय और सन् १९५२ से खिस कानून को अमल में लाया जाय। लेकिन असा करने में बडी मुरिकमें पेश आसकती हैं। कझी विरासतों के बारे में अिस संदंध में तरफिये हुवें हैं। किस़ कानून को यदि भुसु जमाने से लुगू किया जाय तो हगडे पैदा होने के लिभकानात हैं। जिस जिये में जिते कबूल नहीं कर संकता हूं। दो साल का जो अस्वा ल्गा है वह तो बहुत है ही। यह बंतराज बिलनुक्ण ठीक है। लेकिन जिसके खिये भी

कुछ वजूहात थे। मेरी प्रार्थना है कि ऑनरेबल मेंबर ने जिस तरह् दो साल अंत्तेजार किया अुसी तरह वह और भी कुछ देर करें तो ठोक होगा। यह कनून नाफिज होते हो लागू किया जायेगा। लेकिन आज अिसे रिट्रां्पेक्टंण्ह अिफेक्ट नहीं दिया जा सकता है।





 ( Assertain ) (








Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That in line 3, after 'Hyderabad' add: " and it shall be deemed to have come into force on the date of coming into force of the Act No. XLVIII of 1952 ".

The motion was negatived.
Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That the Short title, Commencement, Extension and Preamble stand part of the Bill.

The motion was adopted.
Shri Srinivas Rao Ekheliker: I beg to move:
"That L. A. Bill No. XXVI of 1954, the Hyderabad Hithdu Women's Rights to Property (Extension to AgricutturaliLanidts) Bill, 1954, be read a third time and passed."

Mr. Deputy Speaker: The question is:
"That L. A. Bill No. XXVI of 1954, the Hyderabad Hindu Women's Rights to Property (Extension to Agricultural Lands) Bill, 1954, be read a third time and passed."

The motion was adopted.
The House then adjourned till Nine of the Clock on Wednesday, the 8th September, 1954.

