MR. SPEAKER: I will be guided by the Business Advisory Committee.
11.31 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)-1982.83 AND

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1980-81--Contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion on Items 5 and 6.

Shri Somnath Chatterjee was on his legs. Are you tired?

## SHRI SOMNATH CHATTERJEE

 (Jadavpur): No, Sir, I have come back fully refreshed.Mr. Speaker, Sir, this is the third and final batch of supplementary grants for the current financial year. It shows how the exercise made by the Finance Ministry goes completely astray because of the situation that is developing and the crisis that is there in the zountry. Various methods have been adopted by the Government to raise money. One is this. My friend Prof. Thakraborty was legitimately agitated earlier about the rise in the kerosene prices. This House was not taken into confidence. No justification is given why price was raised. What will be the reaction, so far as the consumer is concerned? What is this wonderful dual pricing system? It was described in some quarters as sheer madness. Government had to revise it. It had withdrawn its policy within a short time. The object might have been good, to provide kerosene at cheaper price to economically weaker sections of the community. What is the system and what $i_{s}$ the methodology that you follow? You find that it is not possible to achieve it and you have done away with it. Why should there be increase of 10 paise-what is the justification and the rationale behind it? You
can't go on increasing prices by notification and things like that. What is the justification for that?

One of the major items for which this grant is being asked is transfers to state Governments. Large number of States have very recently been affected by drought. This was admitted even yesterday on the floor of the House. People are groaning under various difficulties. During drought and famine the State Governments have to face various difficulties; they have to provide relief to people; they have to provide relief operations. Is the economy resilient enough to meet the extra burden-a situation that is developing from month to month? These are the agencies which have to provide relief in case of natural calamities-the State $_{s}$ are the agencies. But their financial position is not sound.. All of them come to Delhi to plead for funds periodically. They are not able to provide funds for the developments that are necessary; many States are suffering from droughts; for money and for relief they come to Delhi on pilgrimage, with a view to obtain some minimum amount for providing relief whether it is drought, whether it is flood, whether it is development, whe. ther it is planning or anything else. Delhi has become the centre of pilgrimage and everybody has to come here. Is this the way this country will run? The result it that on the one hand we find imoverishment and on the other hand the necessary corollary is that regional imbalances are there. We have the pseudo quasi federal system in this country. The whole thing is becoming a mockery. 'That is why we are requesting the Government. Yes, naturally money is necessary for the State Governments. It is not only one or two State Governments, every State Government has to be provided with funds.

Now, the time has come for a close look into the entire gamut of the Cen-tre-State relations, specially the financial relations. Sir, I would like to impress upon the Hon. Ministers and the

Government with all sincerity not to treat it $a_{S}$ a political jargon, but with all sincerity please see to it. Time is running out and some importance has to be attached to this issue. It cannot be left to just predilitions of the political party or Government in power for the time being or to the individuals. Everybody is aware of it and the whole question is becoming more and more vibrant and strident now and there is a need for review of the whole situation. Now that the greatest citadels in the South have fallen, you cannot avoid it. Now, the Andhra Government is clamouring, the Sarnataka Government is clamouring. Even the Kerala Government, the Madras Government is there. West Bengal, Tripura and Jammu and Kashmir are clamouring. Even your Chief Ministers who have not got the courage to say it orenly, say it privately. So many States in the country are clamouring that you carry out a review and try to sort out the imbalances that have crept into the economy.
ax.
Sir, the founding fathers of the Constitution laid down in the Constitution elaborate provision for distribu. tion of financial resources among the States and the Centre. But what is the fiscal policy that is being adopted? States $\mathrm{ar}_{\mathrm{e}}$ entitled to have a share in the realisation of income-tax recoveries, but not in the surcharge recoveries. I am not at the moment on the propriety of the amounts that are being charged for or given relief, but I am talking of the propriety of the method and procedure that is being followed. You are recovering more by way of income-tax surcharge, but you are giving less to the States because you are reducing the incometax. Therefore, on both hands you are giving less to the States. Therefore, the position has resulted that Sales-Tax has become the only major source of revenue of the States and you know that the Sales tax impinges on the common man and the consumers.

Another methodology that you are following now is that additional excise duty principle is being followed and
more and more is being enforced. A new Committee has been set up. Wo understand that they have suggested for inclusion of a larger number of duties under the additional excise duties which would mean lesser realisation on behalf of the States. Whatever the Finance Commission decides, whatever the Schedule to the Act provides, there is going to be lesser and lesser payments to or recoveries by the State Governments.

Now, I come to priorities. We have said we love sports. But priority has to be decided somewhere. You spend Rs. 1500 crores for the purpose of ASIAD. So far as sports is concerned, it is good, but we are not getting Rs. 15 crores to complete the construction of a very important project over the River Hooghly. The Central Government has not got the financial resources to complete the construction of the Metro Railway. The Railway Minister himself is saying that there are financial constraints for the project which requires nearly Rs, 5000 crores. The annual allocation for it is Rs. 62 crores. How many years will it take? And the whole economy of Calcutta, its people and the whole eastern region are suffering for want of a bridge, and for want of the Metro Railway, for which the whole city of Calcutta is dug up. These are questions of priority. You are beautifying the capital. It is all right. Foreigners come and appreciate it. But what about transport for us? Why must I come to you every time with a begging bowl?

These priorities are being decided at the Centre. The entire planning process has become the subject of bureaucratic and partisan high-handed ness. What will be my plan resources, and what will be my Plan targets? Even the Plan expenditure is not provided to the States. States are asked to mobilise; but where are the items of resources mobilization? Where do we raise the funds from?

As you have seen, we have commented here. Yesterday, the Finance Minister also said here that there were
[Shri Somnath Chatterjee] different methods of realizing money. Prices of petroleum products are raised.
$\mathrm{He}_{\mathrm{e}}$ has come at the right momentthe villain of the piece. Another villain is the Railway Minister. He has been hiking the fares.

MR. SPEAKER: Can you refer to them in that language, in Parliament?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE They are such good friends of mine. If they object, I will withdraw. I will change the word into 'angels'. These angles have raised them. They know that I do not mean anything by using the word 'villain.' This phrase is used generally.

The general reaction is there. When the prices of petrol and dissel are raised transport costs immediately increase. It has its effect on bus fare, truck and freight charges, and on every thing. When railway fares and frieight charges are increased, the prices, of essential commodities are increased.

Maybe the hon. Ministers are not happy to do it Constraints are there. They are forced to do it, but the States Governments are not in a better position. Therfore, our point is that the time has come when there has to be an indepth non-partisan consideration of these very vital questions of Centre-State relations.

I am sure the founding fathers of our Constitution could not have dreams of the way the provisions in the Constitution have been utilized, and taken recourse to, to dry up the States revenues, and concentrate everything in the hands of the Centre.

There is one very important aspect, with regard to the regional imbalances, because one of the major items of Supplementary Grants, is the transfer to State Governments. Time is short. I am not going into the sanctioned Plan or allocations to different

States. Rs, 1500 crores for Maharashtra, Rs. 681 crores for Bihar-, and Rs, 401 crores for Rajasthan, which is such a backward State. Where is Mr . Vyas to-day I am speaking for, and supporting him. For Jammu and Kashmir it is Rs. 185 crores, and for Punjab, Rs. 440 crores-you have to show your concern.

This is the position. One aspect is there, about equalisation of freight. Sir, I am sure you will also concerned. You are concerned. In 1957 freight for iron ore, steel and coal was equalized throughout the country at the same rate. We have no objection. These are vital raw materials any essential goods. Iron ore, steel and coal should be availabe at the same frieght charges. We have no objection. But what about other raw materials? So far as salt, chemicals, cotton etc. which have to brought by States which do not produce them are concerned, they have to pay diffrential freight. Cotton is available cheaper at Naharashtra, in Western India. But we have to pay the entire freight for bringing it from Maharashtra to Carcutta or Eastern India or Bihar or Orissa. Similarly, with regard to salt, you are charging differential freight rate-not for iron ore, not for coal, because they go from Eastern India to different places. Whichever item comes to Eastern India, on it, we have to pay extra freight. In this justice?

This is very important and I request the hon. Minister to give reply on this. During 1975-76, a committee was set up under the Chairmanship of Shri S. C. Marathe, the then Secretary of the Ministry of Industrial Development to review the policy of freight equalisation for coal, iron ore, steel and cement. When the matter came up before the National Develupment Council in 1977, the Government of India said that that recommendation of Marathe Committee was being considered and soon they come out with their decision on this. We are now in 1983. The Committee was set up in

1975-76, during the previous Congress regime. The Janata Government intervened, but no decision was taken. Our information is that the Marathe Committee had recommeaded freight equalisation in respect of all items, but it has not seen the light of the day. We would like to know whether there is any report of Marathe Committee, what that report is and whether that report will be placed on the Table of the House so that the country may know what is the situation? There are two options, two ways out. One is equalisation of freight of these items. Or you abolish the preference which you have given for them. How can this claim be denied when we find that there is greater and greater regional imbalance in this country? There is no good saying that because there is one government in West Bengal or Tripura, this demand is being made. Everywhere this is there. If the soil of Maharashtra or Gujarat or Western Iildia which helps in growing cotton is to be taken into consideration for the prurpose of cheaper freight for other items which are not grown there, then why shoula we not claim that what is not available in Eastern. India, in Bihar, in Orissa, in West Bengal and so on ad so forth be given at a cheaper freight in piaces where they are not available. Therefore, what is the principle on the basis of which this can be denied?

You kindly see a recent report which has come out in IDBI; it has come out not in our paper. It is one of the major financial institutions-LIC is also a major financial institution-who should participate in the development of industry. I have got the figures here. How in Eastern India IDBI's contribution is being reduced in a steep ratio from Rs. 83.9 crores in 1980-81 to R's. 65.98 crores in 1981-82? This was done in one year-nearly Rs. 20 crores less. Similarly, LIC's investment is much less; and this is the same with regard to entire Eastern India, North East India, whose backwardness nobody can deny. You are thinking of
bringing those people into the national main stream. The people of Assam have a genuine grievance of economic ratar dation; there is no economic progress, no development. The same is the case with regard to North Eastern States; the same is the case with regard to Orissa, Tripura and Mizoram. There is no difference. These matters are not being looked into. We had made a request. The Central Government have got their own policy, But, we, in our own way, wish to develop our industry; we want to make funds available to our industry, small scale people, the sick industries. Therefore, we want to have a commercial bank of our own, which cannot, in any way, interfere with the functioning of any other commercial bank or the Reserve Bank.

Sir, this very legitimate damand has not been accepted, this has not been acceded to, so far. We have not been informed why the country cannot have a bank which will function within the banking structure of this country so that the minimum necessities of small scale industries at least can be met.

These are vital issues which are not being tackled, and the third. Supplementary Demands for Grants are coming up, but the problems are not being solved.

MR. SPEAKER: That will do.
SHRI SOMNATH CHATTEFIEE: I therefore call upon the Government to give serious thought to this matter.

MR. SPEAKER: Shri Bhubaneshwar Bhuyan.

SHRI BHUBANESWAR BTHUYAN (Gauhati): I may be allowed to take this opportunity to offer my thanks to you for giving me this privilege to speak a few words before this august House.

Mr. Speaker, Sir, I support the Budget presented by our Finance Minister, Mr. Mukherjee and consider this Budget as the best possible Budget for the
country in the existing circumstances of the day. Further I may be allowed to hail the Government of India's decision to detect the foreigners in Assam taking 1971 as the cut-off year. I congratulate our Government for its bold unilateral decision and declaration of the cut-off year. This declaration will, no doubt, remove the misunderstanding and ideas of apprehension that existed in the minds of the people of Assam.

While supporting the Budget, so far as the present situation, in Assam is concerned, I beg to draw your attention to a particular fact of the public utterances of some of our Opposition leaders who pose as the only champions of the cause of democracy. One has a right to disagree and go to the extent of boycotting an election. But he or she has no right to prevent others from taking part in the elections. I am sorry to say that our Opposition leaders asked the people of Assam to prevent the Assam elections by any means. Do such utterances and statements speak about their democratic outlook and views? Certainly not; rather, it speaks and exposes the fascists in them. In this context, I may be allowed to tell this House that many bona fide Assamese men and women have participated in the Assam election, although their percentage may be low. But our difference of opinion is the pivot of democracy which we should honour and practise in our politieal life. I, therefore, take this opportunity to request our hon. Members of the Opposition to display a better sense of responsibility by oberving self-restraint so far as their public utterances and statements are concerned. Already, much harm has been done to Assam and its people by induling in nefarious propaganda against the Congress(I) Government at the Centre and in the State on the issues of Assam election. Therefore it should be stopped and I earnestly request all Members of the Opposition to desist from making any
such public utterances or statements which may further aggravate the already aggravated situation in Assam.

Furthermore, Mr. Speaker, Sir, I may be allowed to draw the attention of the Government of India to the facts stated below and I also request the concerned Ministries to take appropriate actions on them.

### 11.52 hrs.

[Shri Somnath Chatterjee in the Chair]

The Life Insurance Corporation of India, the General Insurance Corporation of India, and the nationalised banks, did not function at all during the bandh, the Non-cooperation Call given by the ASSU, AASSP and the All Assam Karmachari Parishad. The fact remains that a section of the employees of these financial institutions went to office in almost all such Calls. only to see the office doors closed till the 6th May, 1982. On 6 May, 1982 for the first time since November, 1979 the doors of the LIC offices were kept open. A good number of employees braved their way to the office even at the cost of personal security and, those, who could not come, had submitted leave applications. But the agitation supporting emoloyees of these institutions neither attended the office nor submitted and leave application. On the contrary, they threatened with dire consequences those "who attended the office. In reality some of them were actually attacked with the motive of murder. The inaction of the management to differentiate between the persons who actually supported the agitation and those who could not attend the office under compelling circumstances, encouraged the supporters of the movement to be mere militant.

I may be allowed to take this opportunity to urge the Government of India and the Ministries concerned to draw up a special development plan for bringing Assam at par with the
industrially, technically and educationally developed States of the country in a phased manner without further loss of time in order to remove the sense of frustration prevailing in the young generation of Assam. This will provide them with employment opportunities. In this context I beg to urge upon the Government to execute the Patebari Deep Tubewell Irrigation Scheme, which has been suspended for want of reauired funds, near Kurohola under Nalbari Irrigation Division in the Kamrup district and to draw up a new irrigation-cum-bund-cum-road-cum 11 ,thelo1 1e
tion scheme for the most backward area stretching from Chaygaon via Gume, Garaimari, Sontally, Tupamari to Nagarbera in the Kamrup district of Assam, which is approximately 50 kms and covers nearly 3 laikh bund-cum-road-cum rural electrificathe Railway Ministry to convert the entire existing metre-gauge railway line into broad-gauge and to construct a broad-gauge railway line froin Goalpara to Gauhati. I take this opportunity to request the Government of India to instal new oil refineries at Galekki and Moran while the capacity of the Bongaigaon and Tauhati refineries are required to be increased. Besides this, a unit of the HN,T for producing wrist-watches, radio-cassettes, etc. is to be established around the Greater Gauhati area. New paper mills, cement factories, hydro-electric proiects at Subansiri in Lakhimpur district, Barnadi in Kamrup and Manas in Goalpara districts of Assam are urgently required.

In this connection, I may be allowed to appeal to the Prime Minister to take personal interest in the development and progress of this border State of India and to allocate necessary funds for the purpose, which alone can remove the feeling of frustration and isolation that exists in the minds of younger generation there. This alone can restore their lost confidence and will successfully eradicate misgivings which exist in their minds.

I may be allowed to state here that given a little more time, cooperation and help from all sections of this House, will, no doubt, enable the Assam Government to bring peace and harmony among different sections of the people. This will enable the Government to render adequate relief and rehabilitation services to the victims of the recent mass disturbances.

I take this opportunity to request all Members of this House irrespective of their party affiliations to harness and seek the culmination of the spirit embodied in the statement 'India first and Indian last' and to dedicate ourselves to build a happy and prosperous India in the near future.

With these observations, $I$, oncf again, thank you for giving me a patient hearing.
12.00 hrs .

श्र: पी० नामायाल (लद्दाख) सभापति महोदय, मैं संप्लीमेंट्री गःन 1982-83 के समर्थन में कुछ प्वा : : कहना चाहता हूं।

श्रापने सातंव फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रान्ट नं० 41 में 49. 64 करोड़ रुपये की मांग की है । समय कम है, इसलिये में टोटल पर ग्रा जाता हैं। 450 करोड़ रुपये में 165 करोड़ ग्रान्ट ग्रौर 284 लोन्स की शक्ल में है। वजह श्रापने फ्ल्ड, साइक्लोन श्रौर हेल-स्टार्म-वगौरह-वगैरह बताई है। मैं ग्रापका ध्यान खास तौर से जम्मू-काश्मीर की तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरी कान्स्टीचूयंसी में पिछले साल काफी बर्फ पड़ने की वजह से माल मवशियों की लाखों की तादाद में नुकसान हुग्रा, लेकिन श्राज तक उनको एक पैसा भी कम्पँसेशन या रिलीफ के तौर पर नहीं दिया गया । मेरी समझ में यह नहीं ग्राता है कि जो
[श्री पो० नामग्याल]
पैसा केन्द्र सरकार द्वारा रिलीफ के लिये दिया जाता है, वह कहां जाता है। मैं समझता हू कि जिन राज्यों में ग्रवोजीशन की सरकार है, वहां ग्रापका फाइनेंशियल मामलों पर कम्ट्रोल नहीं रहता है। मैं ग्राप को जम्मू-काश्मीर के बारे में बतलाना चाहता हूं वहां पर काफी फाइनेंशियल इररेगुलैंरिटीज़ हो रही हैं। जो भैसा केन्द्रीय सरकार द्वररा दिया जाता है, वह पता नहीं कहां चला जाता है। हालत यह है कि मौजूदा साल के लिये जो ग्रापने 169 करोड़ रुपये का प्लान एलोकेशन कया था ग्रौर साल के छः महीने में सुनने में ग्राया है कि वह सारा बुक हो चुका था। वहां के सरकारी खजाना में कोई पैसा नहीं था । जब वहां नई सरकार ग्राई ग्रोर हकूमत ग्रवने हाथ में ली, तो पता लगा कि खज़रना में पैसा नहीं है । ग्राने वाले साल के लिये भी ग्रापने 185 करोड़ रुपया प्लान में दिया है। सुनने में श्राया है कि वहह भी पहले ही एडवांस में बुक हो चुका है। लहंदा मैं सरकार से गुजारिश करता हैं. कि जहां पर फाइनेंशियल इरेगुलेरिटीज़ हो रही हैं, वहां पर ग्रापको चैक जहूर करना चाहिये । मेरी कान्स्टीचूएंसी में रुपये में से चार श्राने भी जमीन पर नहीं गिरते हैं । पता नहीं कहां चले जाते हैं। इजीनियरों की जेब में चले जाते हैं या दूसरे जो ठेकेदार हैं या ग्राफिसर्ज हैं, उनकी जेब में चले जाते हैं-—इन सब को झ्रापको देखने की जहूरत है । यह जो एलोकेशंस ग्राप कर रहे हैं, क्या इसका सही ढंग से यूटिलाइजे शन हो रहा है या नहीं, इसको देखने की जहरत है ।

मेरे पास 1979-80 की फिगर्स मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक हक कस्सलटेंट मुकर्रर किया था, जबकि

लद्दाख रीजन में एजीटेशन हुग्रा था । यह जानने के लिये किया था कि लद्दाख रीजन में इकोनोमिक डवलमेंट के लिये पैसा पहुंचा है या नहीं । हक कन्सलटेंट ने जो श्रवनी रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक-
> "The average income is Rs, 1,379 for 1979-80 for all India. The corresponding figure for the State is Rs. 1,222 . As against this, for the same period, the real income for Leh is Rs, 709 and for Kargil R's. 728."

मेरी कांस्टीच्युन्सी में एवरेज इनकम 709 रुपये है श्रौर कारगिल में एवरेज इनकम 728 रुपये हैं । इसी से ग्राप श्रन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां की हालत क्या है। ग्रब तो हालत उस से भी गुजरी हुई है, उससे भी बदतर है ।

इसी कन्सलटेंट ने श्रागे चलकर जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि लेह में 58.2 परससेंट लोग बिलो पावर्टी लाइन में रहते हैं। इसी से ग्राप ग्रन्दाजा लगाइये कि जो ग्राप पैसा दे रहे हैं उसमें से कितना पैसा वहां पहुच रहा है। ग्रापने हमारी स्टेट के लिये 100 करोड़ रुपया दिया जिसमें से मेरी कांस्टीच्युन्सी में 8 करोड़ 72 लाख रुपया पहुंचा। जो रुपया मेरी कांस्टीच्युन्सी के हिस्से में मिला है। इस से ग्राप श्रन्दाजा लगाइये कि वहां की हालत क्या है। इस तरक सरकार को ध्यान देने की जरुरत है।

साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि कई सेक्टर में मिसलन कम्युनिके शन पावर सेक्टर या होम में जो ग्रापने ग्रन्ट मांगा है उसमें से ज्यादातर ग्रापने गवर्न मेंट एम्प्लाईज को सिटी कम्पेनसेटरी ग्रलाउंस अ्रौर डियरनेस एलाउन्स देने के लिये मांगा है । इस कन्टेक्स्ट में जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साह्व से मैं गुजारिश करूंगा कि

हमारे लद्दाख रीजन में मुश्किल से पांच सौ सेंट्रल गवर्नेंेंट के कर्मचारी है। झ्रगर ग्राप सिर्फ 6 महीने के लिये, मैं साल भर के लिये नहीं कहता हैं यानी सर्दियों में हाई एल्टीचयूड श्रलाउंस दे दें तो मुश्किल से श्रापको 5 लाख या 6 लाख रुपये खर्चा ग्रायेगा । इस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है । ग्रापके पी० एंड टी 0 या ग्राल इंडिया रेडियों या श्रौर छोटे-छोटे डिपार्ट मेंटस के मुलाजिम जहां काम करते हैं वहां वे मुलाजिम ही जाते हैं जिनको या तो श्राप सजा दे कर ट्रांस्फर कर के भेजते है या फिर वे मजबूरी हालत में वहां जाते हैं । श्रच्छे श्रफसर वहां जाने को तैयार नहीं है क्योंकि श्रीनगर या शिमला में उनको ज्यादा पे ग्रौर ग्रलाउन्स दिया जाता है ग्रौर लेह में यह पे कम हो जाता है। जरा श्राप सोचिये कि उन लोगों ने क्या गुनाह किया है ? उनको श्रापको कुछ देना चाहिये । मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को रिक्बेस्ट भेजी थी कि ग्रापका एक एक्सपर्ट टीम सदियों में लद्दाख देखे कि वहां कितनी मुश्किलात का सामना कर्मचारियों को करना पड़ता है। वहां पर 50 रुपये मन फायर वुड मिलता है ।

190 से 195 र्पए प्रति किबंटल हार्ड कोक मिलता है । कितना भी इकनामिकली इस्तेमाल करें तब भी महीने में 3 क्विंटल तो खर्च हो ही जाता है। टेंप्रेचर वहां पर मिनिमम -29 डिग्री रहता है ग्रौर मैक्सिमम -18-20 सिलसैस रहता है। ग्राप लोग यहां पर एयरकंडीशनड दफतरों में बैठकर AC ग्रार DA का फैसले कर देते हैं। वहां पर बहुत से लोगों का हार्ट फैल हो जाता है। कुछ लोगों को हायर पर टेंशन हो जाता है। सी लेवल से 12000 फीट एवरेज ऊंचाई है। वहां पर ठीक से लोग रह नहीं सकते हैं। इसलिए वहां पर रहने

वाले कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ करने incentive देने की जरूरत है। इसका फसला जल्दी करने की जरूरत है। दिल्ली या बंबई के कर्मचारियों का तो श्राप ध्यान रखते हैं लेकिन लद्दाख जैसे इलाकों में रहने वाले कर्मंचारियों के बारे में ग्रापने कभी नहीं सोचा ।

इसी प्रकार कम्युनिकेशन के बारे में एक पाएंट कहना चाहता हूं। मैं मशकूर हूं कि ग्रापने मेरी कांस्टीचूऐंसी में सेटलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगा दिया है। लेह स्टेशन के लिए 109 लाख से ज्यादा खर्चा किया है। लेकिन वह सिस्टम श्राज तक चलता नहीं है। हम रोज ट्रंककाल करते हैं तो यही जवाब श्राता है कि लेह् ग्राउट श्राफ श्रार्डर है। लेह से भी काल बुक करते हैं तो भी वही जवाब मिलता है। मद्रास, लेह, निकोबार एजाल, करांबती, पोर्टब्लेयर लाइन पर जो सेटलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम 1980 में लगाया गया था में उसकी भी यही स्थिति होगी । इतना पैसा खर्च करने के बाद उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सेंसिटिव एरिया है। बार्डर एरिया है मेरी कान्सटीटूयेंसी चाइना ग्रौर पाकिस्तान के साथ लगती है। इस तरफ तवज्जह देने की जरूरत है।

इसी प्रकार इनर्जी सेक्टर के बारे में बोलना चाहता हूं । इसमें सलाल हाईडल प्रोजेक्ट के लिए 13.40 करोड़ रेवेन्यू साइड में ग्रौर 94 करोड़ कैपिटल साइड पर रखा गया है। इसके लिए ज्यादा पैसे की श्रावश्यकता है। इसको जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। मेरी कान्सटीटूयसी मे जो सतकना हाइडल प्रोजेक्ट साढ़े 4 करोड़ का था ग्रब देरी होने को बजह से 18-20 करोड़ तक पहुंच गया है। श्रभी उसमें कई साल ग्रौर लगेंगे श्रौर
[ध्री पो० नामग्याल]
दो मेगावाट इनीशियल स्टेज पर पैदा होगी। दो रूपए की यूनिट खर्च श्राने का अ्रंदाजा है। यही हशर सलाल का भी हो सकता है। इसलिए सलाल प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा करने की श्रावक्यकता है। इसको पूरा करने के लिए श्रौर जो लैस प्रायरिटी के सैक्टर हैं उनमें चाहे देरी कर दी जाए लेकिन इसको पूरा करवा दिया जाए। श्रब मैं नाम कन्वेंशनल इनर्जी सेक्टर के बारे में बोलना चाहता हूं, मेरी कांस्टीट्वेंसी में साल के 360 दिन में से 300 दिन सनी डेज होते हैं श्रौर सोलर इनर्जी का इस्तेमाल हो सकता है। इससे फयूल काफी सेव हो सकता है। इस क्षेत्र में रिसर्च की श्रावश्यकता है।

इनफरमेशन एण्ड ब्राडकांस्टिग के बारे में भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं।

हमारे लेह में जो रेडियो स्टेशन है, इसके बारे में m मैंने कई बार कह चुका हूं
,MR. CHAIRNIAN: You indicate the points only. You have already taken fifteen minutes.

श्रोपो० न(मगयाल: मैं यह कहना चाहता हूं कि वह रेडियो स्टेशन ठीक प्रकार से प्रोत्राम नहीं देता है क्योंकि वहां पर जो मशीनरी है वह बिल्कुल पुरानी है। वहां रिकार्ड ठीक तरह से नहीं बजते हैं, इसका कारण यह है कि वहां ट्रांसमीटर बहुत ही कमजोर है। पाकिस्तान, तिब्बत, पाक श्राक्यूपाइड कार्मीर के बल्तीस्तान में लोग हमारी भाषा समझते हैं। इसलिए, यह रेडियो स्टेशन बहुत ही महत्व रखता है मैं चाहता हूं कि इस घोर अ्रवश्य ध्यान दिया जाए ।

मैं सिखिल एवियेशन मिनिस्ट्री का मश्कूर हूं क्योंकि उन्होंने हमारे सेक्टर में एक एडीश्नल फ्लाईट श्रप्रैल से श्रीनगर श्र्र लेह के बीच में चलाने का फैसला किया है। हमने चण्डोगढ़ संक्टर से हुफ्ते में दो बार फ्लाईंट के लिए भी मांग की थी । श्रब जो फ्लाईट है, वह सिर्फ सप्ताह में एक ही बार चलती है। मोसम या टैक्तिकल गड़बड़ी की बजह से श्रगर वह कैन्सिल हो जाती है तो पूरा एक सप्ताह तक पैसेंजरों को रूकना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि ह्रारी इस मांग को कंसीडर किया जाना चाहिए ।

The very next day there should have been some additional special flight to clear those stranded passengers.

श्रगर मौसम की वजह से गड़बड़ी हो जाती है तो उस फ्लाइट को दूसरे या तीसरे दिन क्लीग्रर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हमें इन्डियन एग्ररलाइन्स के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं कि हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए । उनके नियम के मुताबिक जो सुविधाएं स्ट्रेन्डेड पैसेन्जर्स को मिलनी चाहिए वह चण्डीगढ़ सैक्टर में कभी नहीं मिलती है। वहां बिजनैस मैन की बजाय ज्यादातर पिलग्रीम्स ही भाते हैं। श्राप फाइव स्टार होटल में ठहराने के लिए 500 रूपए एक पैसेन्जर पर खर्च करते हैं, ग्रगर ग्राप उसे 300 रूपए कैश ही दें दें तो वह मजे से हफवे भर तक दाल रोटी खा सकता है ।

मैंने जो सुझाव ग्रापके सामने रखे हैं, इन पर श्रवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं श्रौर जो फाइनान्स मिनिस्टर साहब ने ग्रान्ट मांगी है इनकी ताईद करता हूं।

的





 ！








等



 ＂n


 sth＊\％tyg－नुल



 ＋

际 P

 3 नf
 （xay －等
 $\Sigma^{2}$ ar


 NVA

 s

处的 ？＂

תニี่




## 18－0861



## 

v عl9v9-1* *)





 - مطابت
"The average income is Rs. 1,379 for 1979-80 for all India. The corresponding figures for the State is Rs. 1,222. As against this, for the same period, the real income for Leh is Rs. 709 and for Kargil Rs. 728."
 انكم
 آب انداز كى حالت كها هـ - اب دو حالـع


بهى بدتر هـ -

这

 جو آب بهسه ده ره اه هيى اس مهي -




综

 كها هـ - اس طرن سوركار كو, دهيان


 بار, سهي



 كلتيكت هي





 الإنس د< دين تو مشعل هـ آب ك,



 3


 هالت مهu وهان جالة ههـ - اجه
 s s s
;ياد8 هع ارو الونس ديا جاتا هـ ار



 سرديو •هي لداخ جا جا كر ديكه كه





 5, ,وها بر مانيـم







 -

 كي فرورت هـ - اس كا


















 .
 | (14)





c) اسى بركا إيلر






 هأيذل

## 

توا اب ديوي هون كى وجه بع 1A-
 اس بهي كئى سطل اور لگيّ كُ اور

 كا انداز هو سكا



 كو جلدى بورا كروا טيا جائع - اب






 - أوشيكها

با با ( - Us Undolal

据
 - بار كا

MR. CHAIRMAN: You indicate the points only. You have already taken fifteen minutes.


e e كهونها وهان







部

- نعا جاهُ

مهي سمول إعوى ايشش مفسترى

 إبإ مه مه هلا


 إي هِ هِ بار

 سيهx
 - هان كو كفشهدرَ كيا جانا

The very next day there should have been some additional special flight to clear those stranded passengers.

هو דl


 لالهر ع دروراز
 انيك نيم








 تو , - رو3
 , كه هي ان بو اوشه دهيمان ديا ج相



श्रो जगयाल fंह (हरिद्धार) ग्राम बजट पर चर्चा के वक्त भी पहलुग्रों पर विचार हो चुका है लेकिन प्रोसीजर के तौर पर 1982-83 की सप्लीमेन्टरी डिमान्ट्स पर चर्चा हो रही है। मैं एक चीज ग्रापके माध्यम से कहना चाहता हूं और वह यह कि कोई भी योजना ठीक समय पर श्रौर निर्धारित राशि में

पूरी नहीं होती है सरकार की मंश क्या है, इस बारे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि इस देश के सब लोग इस बात को जानते है । श्राप चाहे जितने भी ग्राम बजट पेश कीजिए या सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स पर चर्चा कीजिए, जब तक ग्रापकी योजनाएं ठीक समय पर श्रौर निर्धारित राशि से पूरी नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एशियाड पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं। मैं इस समय राजनीति को खसीटना नहीं चाहता हुं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य राजनीति को घसं।टा है जो कि इस वक्त नहीं होना चाहिए था। उन्होंने श्रासाम के बारे में काफी कुछ कहा है। इलेक्शन कमीशन का रख ग्रापके सामने ग्रा चुका है। ग्रसम में 14 तारीख के पोल के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या रोल था ? उन्होंने सरकार को लेटर लिखा, लेकिन ला मिनिस्टर श्रौर गृह मंत्री ने यह कह कर सदन को गुमराह किया कि हमारे पास कॉई पत्न नहीं ग्राया इसजिए मैं कहना चहृंता हूं कि झ्रगर झ्राप सप्लीमटरी ग्रान्टस पर राजनीति लोगो ने तो हम भी पीछे नहीं हैं। श्रसम में विरोधी पार्टियों का रूख साफ था। ग्रापने 15,000 लोगों तो वहां पर मरवाया उसका कारण यह है इस देश का ग्रनईविन डबेलपमेंट हो रहा है। ग्रसम में जो कुछ हो रहा है वह ग्रापकी योजनाग्रों के विफल होने के कारण हो रहा है। श्रापने वहां पर कम्युनिकेशन के साधन नहीं पहुचाये, ग्रौर बाहर के लोगों को ग्रपनी ग्रकुशलता के कारण बढ़ावा दिया जिसकी वजह से वहां की ब्यूरोक्रेसी आौर व्यापार पर दूसरे लोग हावी हो चुके हैं ग्रौर श्रसम के लोगों के सामने श्रपनी सस्कृति को बचाने का संकट खड़ा हो गया है। इसलिए पिछड़े हुए इलककों को प्रायरिटी दीजिए। ग्रगर ग्राप पिछड़े

## [भी जगपाल सिंह]

हुए क्षलों का समुचित विकास प्राथमिकता के श्राधार पर नहीं करेंगे तो देश के कभी भी ऊपर नहीं 35 सकता। ग्यसम को प्राथमिकता दीजिए, नागालैंड की समस्या 35 साल से है, त्रिपुरा, मिजोरम, श्रसम श्राज से इसलिए टूट रहे हैं, ग्रौर फौज का इस्तेमाल करने के बाद भी ग्राप इस देश की मुख्य धारा में उनको नहीं ला पाये हैं, उसका कारण यहीं है कि श्रापने इन इलाकों को योजनाग्रों के ग्राधार पर प्राथमिकता नही दी है, उनके रहन सहन का स्तर ऊपर उठाने के लिए कोई प्रायरिटी नहीं दी है। इसलिए देश के जितने पहाड़ी इलाके हैं ग्रौर नार्थ ईस्टर्न जोन के प्रदेश हैं उनको विकास में प्रगयरिटो दीजिए तभी मुल्क का टूटने से श्राप बचा पायगे, अ्रन्यथा नहीं । श्रसम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा के श्रन्दर 85 परसट लोग विदेशी पैसे पर हिन्दुस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में वहां पर 700 ईसाई मिशनरीज थे, ग्रौर जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी गद्दी पर बैठी हैं उनकी संख्या बढ़ कर 4,537 हो गई है। यह मिशनरीज इन इलाकों में ग्रापरेट कर रहे हैं श्र औऱ ड़रो रु 0 खर्च कर के देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं । ग्राप इसको तभी खत्म कर सकते हैं जब वहां के लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा उठेगा, उनकी ग्रामदनी बड़ेगी । उन इलाकों को प्रणथमिकता के तौर पर हर क्षेत्र में सुविधा दे कर उनको देश की सभ्यता, संस्कृति के साथ जोंड़ सकगे।

मुल्क के सामने इतने बड़े खतरे ग्रा चुके हैं, बिहार, पंजाब, पाकिस्तान के बार्डर क्षत्र हो चाहे प्रदेशों का मामला हो। म्ह सब घ्धनईवन विकास के कारण है। इसको दूर कीजिए ग्रौर सभी प्रदेशों

को प्राथमिकता दीजिए। केवल दिल्ली को ही प्राथमिकता न दीजिए । मान्यवर, एशियाड के बारे में श्रखबारों पढ़ कर सर लज्जा से झुक गया जब 48 करोड़ रु० ईरान श्रौंर ईराक से मिला था उन देशों के खिलाड़ी एशियाड विलेज काम्पलैक्स में जिन फलैटों में रुके थे, वहां एक लड़की जो उनकी सेवा के लिए छोड़ी गई थी उसको इन सैक्स के भेड़ियों ने नोच कर डाल दिया। श्राज तक उस लड़की के बारे में कोई जांच नहीं हुई। मैं मांग करता हूं कि उन प्लेयर्स को चाहे वह ईराक के हों या ईरान के, उनको ग्रापने घ्ररेस्ट क्यों नहीं किया। मैं जानता हूं कि ग्रापने उनको इसलिए ग्ररेस्ट नहीं किया क्योंकि ग्रापनं श्ररबों रु० उस मुल्क से खैरात में लिया था। ग्रौर एशियाड गांव में हीं नहीं, पाचतारा होटलों में भी न जाने कितनी बहनों की बेइज्जती हुई होगी। मैं मांग करता हीं कि उस मध्यम परिवार की लड़की के साथ ईराक श्रौर ईरान के खिलाड़ियों ने जो ग्रभद्र व्यवहार किया उनको श्रापको ग्ररेस्ट करना चाहिए था। ग्रापने क्यों नहीं ग्ररेस्ट किया ?

इसमें ग्रंडमान ग्रीर निकोबार का जिæ है। मैं वहां धुमने गया था, पिछले 30 साल के से दो वैसल्स ग्रन्डमान से निकोबार ग्रौर निकोबार से ग्रंडमान लोगों को ग्रौर समान को लाने ले जाने के लिए दिये थे। लेकिन ग्रभी तक उनके पास एक ही वेसल पहुंचा है।

श्रंडमान से निकोबार 150,200 किलो मी० दूर है ग्रौर वहां पर मंगोल रेस के लोग हैं, लेकिन वह हमारे देश की धारा के के साथ जुड़े हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि वहां 2 वैसल भी थोड़े पड़ते हैं, वहां पर 4 वैसल लगाइये । झ्रंडमान से निकोबार माल ले जाने के लिए एक-एक

सप्ताह तक उनको इंतजार करना पड़ता हैं। कई बार महीने में एक बार भी वैसल नहीं जाता है।

मैं एक मांग यह करता हूं कि डा० दस्तूर ने जो योजना इस मुल्क के सामने रखी है, वह देश को बचाने वाली योजना हैं। श्राप उस योजना को पूरे देश में जम्मू-काक्मीर से बंगाल, श्रसम तक लागू कीजिए। उससे बहुत विकास होगा, देश बाढ़ ग्रौर सूखे से बचेग़ा ग्रौर जो पानी मिलेगा उसे इस देश की बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा । ग्रापके एनर्जी के टलान्ट बनेंगे, जिससे बिजली मिलेगी।. मेरी मांग यह भी है कि डा० दस्तूर की योजना को चाहे विदेशी कर्जा लेकर लागू करना पड़े तो भी उसको लागू किया जाये चाहे उसमें कितना भी समय लगे। इससे हमारा देश ऊपर उठ सकता है ग्रौर विदेशी साम्माज्यवादियों के चंगुल से बच सकता है।
DR. KRUPASINDHU BHOI (Sambalpur): Mr. Chairman, Sir, anyhow I have got a chance to speak at the time of the Supplementary Demands for Grants for the year 1982-83.

I must congratulate the ex-Finance Minister, Mr. R. Venkataraman, who started to rehabilitate the disturbed economy created by the previous Janata conglomeration. Again, now, I congratulate the present Finance Minister, Mr. Pranab Mukherjee, who has started to establish an era of discipline in the economy of the country.

Many Opposition stalwarts have criticised the Budget as a tax-collector's budget and taxation for the common masses and others. But in private, they have commented differently , The leaders like Mr. Bahuguna and other $L o_{k}$ Dal leaders have stated that the Government is contemplating a mid-term poll in the country because they have given a Bud.
get to mitigate the hardships and the grievarices of the downtrodden and middle class people.
For the new 20-point economic programme, in this Budget, the Minister has made a budget allocation of Rs. 10,000 crores as against Rs. 8000 crores last year. I want to make a concrete suggestion. Mr. Satish Agarwal elaborately discussed as to how money $^{2}$ should be spent in a proper manner and how a mid-term evaluation or monitoring is required so that the Plan allocation for the Centre and the States is spent in a proper manner. That is the prime need oi the country. Definitely, the 20 -point economic programme is for the poor people, the Adivasis, the Harijans and other lower class people and alsf, at the same time, the middle class people.
What is the scientific evaluation we have conducted uptill now? Definitely, on paper, the State adminisiration is giving all the data and statistics of their achievements. I do not deny that all the documents they are submitting are perfectly in correct. Previously, from 1971 to 1977, there was a process of evaluation through different university students, economic students, science students and scientific research people. They are choosing some blocks and they were doing the survey as to how many peasants, how many workers, how many Adivasis and Harijans are actually being benefitted by IRDP, NERP and from other different Adivasi and Harijan programmes. That is to be known through the research students or the economic's students so that a direct evaluation of the processes can be made.

About the agricultural production, I am not happy. In the agricultural production, definitely, there was a break-through in 1972. The country was self-sufficient in foodgrains and did not borrow from outside. Out of 61 million hectares of land, 57 millior hectares is actually getting irrigation, We must find out what is the defect in planning, whether the field channels

## [Dr. Krupasindhu Bhoi]

are being constructed in a proper manner, whether there are slippages to the different field cannels or different rivers or not. Our system of irrigation in some States like Karnataka, is definitely in perfect order. We have two schools of thought in the country, one Mr. K. L. Rao and the other Mr. Visveswaraya. They are the two great engineers of the country Mr. Rao was in favour of multi-purpose gigantic river valley projects. On the other hand, Mr. Visveswaraya though he was not against this idea, held a different theory. Mr. Visveswaraya advocated construction of dams in medium type of rivers, small rivers and by that, the chronically drought-affected area will be saved from the disaster of calamity and we can also get hydroelectricity. For multi-purpose river type projects, we do not have adequate finances.

Proposals like Ganga-Kaveri canal is not feasible in our country due to financial constraints. So, I support the cause of Shri Visveswaraya, one of the greatest engineers, who has shown to the world that India can produce an engineer $\mathrm{lik}_{\mathrm{e}}$ this when there was a Convention in New York. Everybody is aware of the fact. In this context, I would advise the Hon. Minister that for this proper monitoring is required. Mr. Satish Agarwal yesterday was saying that not a single project in the country was completed on time-bound schedule. But there are some projects in Karnataka and in my State, the Hirakud Dam, which were completed on time-schedule. But there was some slight escalation. In view of these examples, we can have a Research Centre in each State to monitor and to advise technologically for a design parameter of different irrigation projects so that we can finish the work within a time frame.

On agricultural production and industrial production, there was much more controversy because of the cost of industrial and agricultural products. If you wint to see the best State where
the agricultural farmer can make suffcient earning to protect his family, you can go to Andhra Pradesh. In East Godavari district, we have seen the standard of the life of the people there. The standard of life of agriculturists there has increased manifold. But in the North-Eastern region, in Bihar and U.P., we are facing crisis. Why? The agriculturists here must go and see the farmers in Andhra Pradesh and find out how they are able to earn much more profit through agriculture.

In many States, panchayat and panchayat samiti elections have not been held in many blocks. Due to this, the implementation of 20 -point economic programme is at a stand-still. Also with regard to agriculture, previously the VLWs were taking direct interest to monitor and to help the farmers. But now the VLWs have been engaged otherwise. The industrial sector also is suffering. We have achieved our goal in production of food, definitely. Last time, Shri Rajiv Gandhi, the Hon. Member, has suggested one thing. Our process of exploitation of coal in mines, our process of utilisation of coal, is the best in the world.

MR. CHAIRMAN: Please try to conclude.
DR. KRUPASINDHU BHOI: The idea of Dr. Zakir, who was Chairman of the CSIR previously, was that we should not depend more on petroleum and petroleum products and we should do much more research on coal because coal is the basic raw material for chemical products and energy. Our design parameter for chemical production is the best in the world. So, the slurry process should be tried immediately in the coal sector, so that we may save many areas which are dependent on transport and which consume energy. The slurry process for transport of coal from mine pitheads to any industry or thermal power station is a must.

About energy sector, though we have improved by seven per cent, it is not at all sufficient; we should not be satisfied with that. During Emergency the capacity utilisation was 57 per cent
and now the capacity utilisation is only 46 per cent. During the Janata regime it had gone down to 40 per cent. My earnest request to the hon. Finance Minister is to create a scientific temper in the minds of the people, to create a scientific research cell in all industrial units. To promote the public sector undertakings, it is a must that the help of the national research laboratories under the CSIR-there are 35 institutions-be taken. In the energy sector, the human failure is more than the mechanical failure; the mechanical failure is less. We cannot criticise our BHEL. Their design parameters can be compared with the best in the world. Because we depend upon labour-intensive industries, we cannot go in for sophisticated things as suggested by Mr. Bahuguna. India cannot afford to go in for more sophisticated things because the labour force of our country will be displaced will go without work. On the one side they are criticising that unemployment is increasing and on the other side they are advocating sophistication. Therefore, in the energy sector, we should not go in for more sophisticated things. I request the hon. Minister that immediate measures be taken to establish coal washeries and gravity floatation processes so that gravel and sand can be removed.

MR. CHAIRMAN: Please try to conclude. This cannot be treated as a speech on Budget. I have already given you ten minutes.

DR. KRUPASINDHU BHOI: Sir, the parameter of the country's economy is its steel porduction. The steel production has gone down this year, and the causes advocated by the Department and the other people are not satisfactory. All the steel units should be put under one umbrella as was $\mathrm{don}_{\mathrm{e}}$ in 1972-75 when all the units were under one umbrella. For the captive requirement of coal, for the captive requirement of mines, for the captive requirements of power of the ancillary industries which are growing like mushroom growth, different Ni-
gams have been established and that is definitely detrimental to the interest of steel production. All the units should remain under one umbrella. The Steel Authority of India should be recognised and there should be close coordination between all technical experts. Then only we can achieve our goal.

About family planning, I must congratulate the hon. Minister; Rs. 50 crores more have been given. But this will not be sufficient. Unless we reach 10 per cent decadal growth, we cannot achieve our goal. Unles the population is controlled in a vigorous way and some research work is advocated, we cannot achieve our goal in population control. So, I will urge upon the members of Opposition that our primary aim is to create scientific tempo in our country. For that reason the Prime Minister has got an economic adviser of international repute, likewise scientific adviser of international repute should be selected to advise and monitor the country's economy in a scientific way. At the same time to check rumours about communal riots and regional imbalance facts should be known to the people for which creation of scientific tempo is a must.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.
DR. KRUPASINDHU BHOI: Sir, Orissa is faced with natural disasters like floods, cyclones and drought every now and then. You have spoken that Government of India is incharge of the strategic minerals and materials in our country and Union Government is responsible to collect all the money from this sector. The States which are rich -you have quoted Maharashtra-have got less strategic minerals and materials. Why not Government of India shares the collection of revenue coming from strategic minerals and materials with State Governments, which are of the country, like Bihar, Orissa, Bengal and Madhya Pradesh. Because economy of Government of India depends on resources from strategic minerals and materials I urge
[Dr. Krupasindhu Bhoi]
upon the hon. Minister that a separate thrust should be given with the help of the technocrats.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.
DR. KRUPASINDHU BHOI: Sir, about Daitari steel plant a decision has been taken to establish it but investment decision is still to be taken. It is hahging like a pendulum. Money should be provided in this budget. Ib valley coal deposit is the biggest in Asia. So, a super thermal power olant should be installed there. It should be taken up with highest priority.

With these words I conclude and I want to get a categorical reply from the Minister to all the points which I have placed before the august House.

### 12.42 hrs .

SHRI F. H. MOHSIN in the Chair

प्रो० अंजत कुमार मेहतंत (समस्तीपुर) : सभापति जी, जो ग्रापने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए ग्रापका धन्यवाद । इस सदन में बजट पर वाद-विवाद के दौरान ग्रालोचना श्रौर प्रत्यालोचना के स्वर करीब करीब एक से ही रहे हैं । इसलिए मैं श्रालोचना श्रं।र प्रत्यालोचना में नहीं जाऊंगा । मैं कुछ समस्याएं ग्रौर कुछ मुद्दे ग्रापके सामने रखने का प्रयास करूंगा ।

सब से पहले मैं याद कराना चाहूंगा कि संसद में कई दफा इस बात पर चर्चा हुई है कि भारत के बहुत से इलाकों में अ्रकाल की छाया व्याप्त है । इसका कारण खाद्य पदार्थों की कमी है । हमारा प्रदेश बिहार इस से बुरी तरह से प्रभावित है । इसलिए मैं ग्राग्रह करूंगा कि बिहार सरकार ने केन्द्र से जो मांग की है, उसकी खाद्य पूर्ति की मांग पर विशेष रूप से ।यान दिया जाए ।

ग्रभी संसार के ग्रोपेक देशों ने पंट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में कमी की है, उसके ऊपर भी मैं ध्यान दिलाना चाहुंग। इस कमी से करीब करीब 450 करोड़ हपयों की भारत सरकार को बचत होने वाली है । किन्तु इस बजट में इस कमी की कोई झलक नहीं मिलती है । अ्रापने मिट्टी के तेल का दाम बढ़ाया है जबकि 450 करोड़ रपये की ग्रापको बचत हो रही है । इस की छाया बजट में तो पड़नी चाहिए जिसे मैं नहीं देब पा रहा हूं ।

पंट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ भ्रोर भी पदार्थ हैं, आ्रौर भी कमोडिटीज हैं जो कंट्रोलियम पर निर्भर करते हैं जससे कि फरिलाइजर । इसलिए फटिलाइजर की कीमत निश्चित सूप से नीचे भ्रानी चाहिए। वेट्रोलियम की कीमत में 450 करोड़ की बचत होने जा रही है । मेरे ब्याल से यह बचत 500 करोड़ तक पहुंच सकती है।

इसके बाद मैं ग्रापका ध्यान व्यापार श्रसंतुलन की श्रोर विलाना चाहता हूं । व्यापार ग्रसंतुलन लगभग 2060 करोड़ तक पहुंच गया है । हमारा निर्यात 5256 करोड़ के लगभग है । यह श्रसंतुलन इसलिए है क्योंकि बहुत से लग्जरी श्रायटम्त का अ्यनावश्यक अ्रायात हुग्रा है । व्यापार संतुलन को संतुलित किए जाने की श्रावश्यकता है ।

शिक्षा श्रौर संस्सुति मंत्रालय के बारे में मेरा कहना यह है कि सारे देश में जितने भी विश्श्वविद्यालय हैं उनमें ग्रशांति है । क्या कभी म्रापने इसका विश्लेषण करने की कोशिश की है । घ्रगर कभी कोशिश की भी है तो जो दुबती रण है उस पर उंगली रबने में श्राप घबराते हैं। सतही तोर पर श्राप समस्या का समाधान

बाद $3-4$ घंटे के लिए जो बिजली दी भी जाती है वह भी लगातार नहीं नहीं दी जाती । बीच-बीच में $15-20$ मिनट के लिए बिजली ग्राती जाती रहती है । उसका कैसे उपनोग किया जा सकता है । मेरा निवेदन यह कि ग्रगर एक या दो या दिन में 4 घंटे भी बिजली दी जाए तो कम से कम लगतार तो दी जानी चाहिए । मेरे ख्याल से इसका कारण यहै है कि हम श्रपने बिजली घरों की पूरी क्षमता का उपयोग नही कर पा रहे हैं ।

ग्रगर कुछ कमी है तो उसको पूरा करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है । उत्तर बिहार में मुजक्फरपुर के नजदीक कांती थर्मल पावर स्टेशन को 1982 तक चालू करने की योजना थी । ऐसा नहीं लगता कि वह 1983 तक भी ग्रारम्भ हो सकेगा ? मैं समझता हूं, यदि इससे उत्पादन ग्रारम्भ हो जाए तो उत्तर बिहार की पांच-पात साल तक बिजली की कमी दूर हो जायेगी । मेरा निवेदन है कि इस ग्रोर ग्रापका समुचित ध्यान जाना चाहिए ।

वित्त मंत्रालय के बारे में मैं कहना चाहता हूं क्योंकि भ० पू० वित्त मंत्री यहां बैंे हुए हैं । इन्होंने काले धन की सीमित करने के लिए बन्ड इश्यू किएं थे, लेकिन ग्रभी भी समानन्तर ग्रर्थव्यवस्था चल रही है । मैं सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि जो प्रयास इस दिशा में किया गया था, वह ग्रसफल रहा है ।

सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्रालय के बारे में तो कल कों ही बात कहना चाहता हूं । हमारे माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री जी ने विनियोग विधे
[क्रीं घ्रजित कुमार मेहता]
यक पर चर्चा में भाग लिया था । लेकिन इस बारे में कोई भी चर्चा रेडियो की संसद समीक्षा में नहीं हुई जबकि वित्त मंत्री ने शस्त्री जी के दो सुझावों को मान भी लिया था । सुझाव के बारे में तो रेडियो पर चर्चा हुई लेकिन नाम की चर्चा नहीं हुई । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि रेडियो कुछ खास व्यक्तियों के प्रचार घ्रोर प्रसार का माध्यम बनकर रह गया है जिसमें कि सात या श्राठ मिनट खास ब्यक्तियों के लिए श्रौर बाकी दो मिनट दूसरे व्यक्तियों के लिए होते हैं । मैं चाहता हूं कि इस भोर श्रापका श्रवश्य ध्यान जाना चाहिए।

कल मैंने भी विनियोग विधेयक पर चर्चा की थी श्रौर श्राज फिर कुछ कहना चाहता हूं । साइन्स ग्रौर टैक्नोलाजी डिपार्टमेन्ट की स्टेपकी में एक योजना बनी है उसमें काफी राशि का प्रावधान किया गया है । 1975-76 के लगभग बिहार में इसी प्रकार की कई योजनाएं चालू की गई थी जिसमें कि एक प्रमुख रूप से इंजीनिर्यरिंग कालेजों में साइन्स एण्ड टैक्नोलाजी एन्टरीप्रन्योर पार्क से मिलती-जुलती योजना थी। समुचित धन के श्रभाव में यह योजना सफल नहीं हो सकी लेकिन रांची में यह योजना सफल हुई है ।

मेरा श्रापसे श्राग्रह है कि 31 मार्च से पहले-पहले ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे बिहार की यह योजना स्टेप के घ्रन्तर्गत ले ली जाए । इसके लिए बिहार सरकार को समुचित धन का प्रावधान किया जाय ।

डा शब्दों के साथ ग्रापका धन्यवाद करता हूं झ्रौर श्रपना स्थान ग्रहुण करता हूं ।

शी मूल चन्द डागा (पाली) सभापति जी, बजट के बाद सप्लीमेंटरी ग्रौर एक्सेस ग्रान्ट्स दोनों मिला कर 3,000 करोड़ का एक बजट सा ही सरकार ने पेश कर दिया । यह सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स नहीं हैं बल्कि एक बजट ही है । पुलिस पर खर्चा बढ़ रहा है श्रौर साथ ही झ्रपराध भी बढ़ रहे हैं । न्यायालय बढ़ रहे हैं लेकिन फैसले नही .हो रहे हैं । हमने 20 हजार करोड़ रु० पब्लिक श्यन्डरटोंक्रिं्स में लगाया, लेकिन उसका कितना लाभ मिल रहा है ? श्रगर 10 परसेंट के हिसाब से ही लाभ मिलता तो 2,000 करोड़ रु० प्रति वर्ष मिलता । लेकिन ऐसा नहीं है । कोई भी पब्लिक ग्रन्डरटोंकग या कारपोरेशन ऐसी नहीं है जिसमें घाटा न हो । हमने एन० टी० सी० की स्थापना की ग्रौर सोचा था कि सस्ता कपड़ा गांवों में लोगों को मिलेगा । ग्राज उसमें 100 करोड़ रुपये का घाटा है ग्रौर गरीबों को कपड़ा नसीब नही होता । जूट कारपोरेशन में घाटा, राज्यों में जितने बिजली बोर्ड हैं उनमें करोड़ों रुपये का घाटा, सारे राज्यों की स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन्स में घाटा है । हमें सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं केवल बजट बना देने से या कुछ बातें कह देने से 68 करोड़ जनता को उत्तर दे सकेंग ?

हमने पंचवर्षीय योजना पूरी की । उस पर इकोनामिक श्रौर साइंटिफिक रिसर्च फाउन्डेशन हाउस, नई दिल्ली ने रिसर्च की जिससे मालूम होता है कि जो हमारें प्लान थे ग्रौर टारगेट थे उनके पूरा न होने के कारण, योजनाग्रों को ग्रचीव न करने के कारण हमारी उपलब्धि नहोने के कारण ।

[^0]National income lagged behind by Rs. $1,20,082$ crores exports by Rs. 9,600 crores, foodgrains output by 54 million tonnes cement by 13 million tonnes and so on. The Fifth Plan ended with backlog of 14.4 million unemployed."

सारी योजनाग्रों में जो हमने धनराशि लगाई थी ग्रीर जो ग्राशा करते थे, वह हमें नहीं मिला । सरकार कोई रास्ता ढढंढेगी । हमने एक नारा दिया कि पब्लिक ग्रन्डर टेकिस्स के कारण जो रिसोर्सेज पैदा होंगे उससे हमारी दौलत बढ़ेगी । लेकिन श्राज क्या हो रहा है । 20,000 करोड़ रुपये लगाने के बाद भी कुछ लाभ नही हाथ ग्राया । इसका कारण यह है कि हमारी प्लार्निंग ग्रौर टारगेट में बड़ा ग्रन्तर रहता है ।

राजस्थान में बिजली की भारी कमी है जिसके कारण लाखों काश्तकारों को करोड़ों रुपये का नुक्सान हो गया है । 13.00 hs .

गवर्नमेंट मिनिमम चार्जेज वसूल करना चाहती है । रास्जथनन में

[^1]रोज 29 लाख का घटटा हो रहा है श्रौर 40 परसेंट यूटिलाइजेशन नहीं गु। सवाल यह है कि यह जो पैसा इकट्टा किया जाता है, इस दोलत का एक-एक पैसे का हिसाब भारत की जनता को हमें देना पड़ता है । हमारे श्रटोमिक पावर प्लान्ट से बिजली पैदा नहीं होती है ।

हम कहना चाहते थे कि हमारा वित्त मंत्री ने श्रपने भाषण में कहा था कि खर्चा कम हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि ग्राज सर्विसेज पर खर्चा हो रहा है । मैन-पावर का पूरा यूटिलाइजेशन होता है या नहीं ? मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सर्विसेज ठीक काम करती हैं या नहीं ? सारे ग्राफिसेज में एक क्लर्क ढाई घंटे काम नहीं करता है ग्रौर सवाल यह होता है कि ग्राप तनख्वाह बढ़ाइये । मंहगाई बढ़ गई है, लोगों का पैसा बढ़ गया है लेकिन जो गांव में रहने वाला काश्तकार है, खेत में काम करने वाला गरीब मजदूर है, श्राज हिन्दुस्तान में उन लोगों की क्या हालत होगी । श्राज सरकार की कोई वेज पालिसी नहीं बनी, एजूकेशन पालिसी नहीं बनी । ग्राज लाखों विद्यार्थी कालेज से पढ़कर ग्रनएम्पलायड रहते हैं । कालेजेज में विद्याथियों पर जो खर्चा होता है, उसका कौन जिम्मेवार है ? लाबों की सख्या में हमारी भावी पीढ़ी के लोग कालेजज से निकलते हैं चाहे जवाह़र लाल नेहरू यूनिर्वससी हो या बी० एच० यू० हों या कोई हो । सब से विद्यार्थी पढ़कर निकल रहे हैं । लेकिन गांव में हमने कांस्टीट्यूशन में रखा था कि 5 से 11 कक्षा तक कम्पलसरी एजूकेशन होगी लेकिन टारगैट बनाने के बाद उसको एचीव न करना, यह सबसे बड़ी कमजोरी देश की है।

## [श्री मूल चन्द डागा]

फमिली प्लाानंग के बारे में मं श्राज तक समझ नहीं पाया । हम मानते हैं कि फैमिली प्लर्तनंन जरूरी है, लेकिन सरकार क्यों नहीं उसके लिये कानून बनाती, क्यों हिचकती है । फैमिली प्लार्ांग के लिये इन्सेंटिव देने का क्या तरीका है ? यह 150 या 200 रुपया जो देते हैं, यह उसकी जेब में जाता है या नहीं, यह. मैं नहीं कहता, लेकिन एक कोड बनना चाहिये, कानून बनना चाहिये अंर उसके जरिये फैंमिली प्लर्ानग होनी चाहिये चाहे कोई किसी जाति का हो, वर्ग का हो या मजहु का हो । यह कम्पलसरी होना चाहिये । सरकार धन देकर कब तक फेमिली प्लानिंग कराएगी ? वे लोग रुपया ले जाते हैं लेकिन कई बार उन लोगों के ग्रापरेशन हो जाते हैं जिनका होना जरूरी नहीं होता ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Daga, you have already spoken on the Budget. I think your time is over.

श्री मूल चन्द डागा : मैं समाप्त कर रहा ह़ । मैं यही कहना चाहता हूं कि कानून बनाकर फेमिली प्लार्निंग कराई जानी चाहिए। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो स्पया ग्राप रखते हैं उसका पूरा यूटिलाईजेशन नहीं होता है । सीवसेज में जो ग्रापकी मैनपावर सरप्लस में है उस पर श्रापका कोई चेक नहीं है । इसके लिए सख्त कदम उठएए जाने चाहिए । साथ ही हम जो लगातार पब्लिक सेक्टर, पब्लिक श्रण्डरटोंकिग्ज का नारा लगाते रहते हैं उस पर भी पुर्नविचार होना चाहिए तथा प्राइवेट अ्रण्डरटेकिज्ज को भी मदद दी जानी चाहिए ताकि वह श्रागे बढ़े श्रौर देश तरक्री फर सके ।

शी सत्यनरायण जटिया : (उज्जैन): सभापति जी, सदन के समक्ष श्रभी श्रनेक विषयों पर चर्चा की गई है । सरकार श्रवनी नीति बनाती है ग्रौर नये नये नारे देती है परन्तु जब तक उस नीति श्रौर नारे का पालन करने के लिए दृढ़ निश्चय और सकल्प न हो, तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता है । सरकार ने ग्रपनी नीतियों को सूत्रबद्ध प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । 1 जुलाई; 1975 को बीससूत्री कार्यक्रम जारी किया गया था। उसमें चार सूत्र ग्रौर जुड़े थे । उन 24 सूतों को लागू किए बिना एक नया बीस सूत्नी कार्यक्रम जारी किया गया । इस कार्यंक्रम की प्रस्तावना से यह बात स्पष्ट है कि उसके माध्यम से सरकार श्रार्थक ग्रौर सामाजिक न्याय के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना चाहती है । इस कार्यक्रम से किसी का विरोध नहीं हो सकता है किन्तु इस कार्यक्रम के चलते एक वर्ष बीत गया-इस दौरान सरकार की क्या उपलन्धि रही, यह एकं विचार्णोय प्रश्न है । सामाजिक श्रौर श्रार्थिक न्याय की बात तो सरकार जरूर करती है, किन्तु वह न्याय मिलता नहीं है । ग्राज भी इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए शिक्षा प्राप्त करने तया रोजगार प्राप्त करने का कोई ग्रवसर नहीं है । यद्यपि ग्रापने छोटे-छोटे लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बैकों से लोन दिलाने की व्यवस्था की है किन्तु बैंकों को स्थिति यह है कि गरीब ग्रादमी जब बैंकों में सहायता प्राप्त करने के लिए जाता है तो उसको बैंकों के दरवाजे बन्द मिलते हैं । ऐसी स्थिति में ग्रापकी इन सारी योजनाग्रों का लाभ सामान्य जनता तक नहीं पहुचता है । इसलिए श्राप कितना ग्रार्थिक ग्रौर सामाजिक न्याय दे पाए हैं-यह विचारणीय प्रश्न है ।

श्राज जीवनोपयोगी वस्तुयें लगातार मंहगी होती जा रही हैं । सरकार कहती रहती है कि वह सारी चीज कम कीमत पर सामान्य जनता को उपलक्ष करायेगी फिर मंहगाई क्यों बढ़ती जा रही है ? सरकार का कहना है कि वह कमजोर वर्गों के लाभ के लिए काम कर रही है फिर यह प्राइस इंडेक्स क्यों बढ़ता जा रहा है ? पिछले समय के परिणाम देबते हुए यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि श्रापने जो भी बातें कही हैं उनका सामान्य जन-जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ग्राज रुपए की कय शक्ति कम हो रही है और मंहगाई बढ़ रही है लेकिन उसके ग्रनुपात में श्रामदनी नहीं बढ़ी है। भ्रतः निश्रचित रूप से यह कहा जा सकता है कि ग्रापके जो नारे हैं उनका कोई श्रर्थ नहीं है। बास्तव में ग्रगर ग्राप इन सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं तो श्रापको विच्चर करना पड़ेगा कि इन बातों को पूरा करने के लिए श्राप क्या करना वाहते हैं।

ग्रापने ग्रपने बीस सूत्री कार्यंकम में कहा है कि हम सिचाई को क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं । यह तो सही है कि सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या वह बढ़ी हैं ? यदि हम पिछले वर्षों की वुलना करें, तो 78-79 की बुलना में इस वर्ष जो उत्पादन हुग्रा है, वह बहुत कम है। यदि उत्पादन ज्यादा हुप्रा है, तो देश में ग्रकाल की स्थिति क्यों है, देश में खादात्र का श्रभाव क्यों है ? हमें बाहर के देशों से खाद्यात्र क्यों मंगाना पड़ रहा है। मेरा कहना है कि इस प्रकार से बात बनने बाली नहीं है। सिचाई की योजनायें श्रपने निर्धारित समय में पूरी नहीं हो रही हैं। इसके कारण विभिन्न प्रदेशों में जो विकास

होना चाहिए, सिंचाई की दर बढ़नी चाहिये, वह नहीं बढ़ पा रही है । मध्य प्रदेश में बानसागर योजना पर काम नहीं चल रहा है। जिस गति से काम किया जाना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। नमंदा सागर योजना का काम भी नहीं हो पाया है, हो सकता है कि धनाभाव के कारण काम नहीं चल रहा है, लेकिन काम नहीं चल रहा है । गुजरात में कुछ काम हुश्रा है, लेकित मध्य प्रदेश की योजनाश्रों को गति नहीं मिल पा रही है।

श्रापने कहा है कि ग्रनुयूचित जाति ग्रौर जन-जाति के लोगों के विकास के लिए हम कार्यक्रम को ग्रागे बढ़ाना चाहते हैं। कौन रोकता है ? श्रनुसूचित जाति और जन जाति के विकास के नाम पर कितने लोग गलत से काम कर रहे हैं। राहत उनको नहीं पहुंच पा रही है। उनके नाम पर कितने ही लोग श्रपने स्वार्थ पूरा करते हैं। मैं पूछना चाहता हैं कि नौकरी के श्रन्दर जो रिजर्वेशन है, वह भी ग्रभी तक पूरा नहीं किया गया है। उसमें ग्रभी भी काफी परसेंटज रिजर्वेशन का बाकी है। जो स्थान बाली हैं, उन स्थानों में उन लोगों को मौका मिल पाएगा, ऐसी झ्रपेक्षा नहीं बन पाई है । जो बनवासी वनों में रहते हैं, उनके साथ कितना ग्रन्याय श्रौर श्रत्याचार हो रहा है-पह कहने की बात नहीं है। इस प्रकार की स्थिति सारे देश के श्रन्दर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के बस्तर भ्रौर जगदलपुर में भी यही स्थिति है। इन स्थानों में हरिजनों, श्रादिवासियों की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है ।

ग्रापने यह भी कहा है कि दूरदराज के इलाकों में पोने का पानी मुहैया करायेंगे । श्राप दूरदराज के इलकों को छोड़िए, ग्रापने दिल्ली में भी पानी
[शी सत्यनारायण जटिया]
उपलब्ध नहीं कराया है । ग्राज ही सुबह दिल्ली में बाहर से कुछ लोग हमारे यहां श्राए ग्रौर कहा कि श्राप तो संसद सदस्य हैं, श्रापके यहां तो पानी जहूर मिल जाएगा, पता लगा कि पानी न यहां है श्रौर न वहां है। श्रीमन्, सरकार के श्रन्दर कितना पानी है ? सरकार का पानी समाप्त हो गया है। सरकार के संकल्प श्रादि कमजोर हो गए हैं । प्रकृति ने हमें हवा दी है मुक्त में । पीने के पानी को मुहैया कराना तो सरकार का काम है। सरकार की पहले ही व्यवस्था कमजोर है, सरकार यहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाई है, तो दूर दराज के इलाकों में क्या करा पाएगी। मध्य प्रदेश में 40 हजार से ग्रधिक गांवों में पीने का पानी नहीं है, जो कि सरकार को पहुंचाना चाहिए। गांव की पदयात्ना कँ दौरान मुझे पता लगा कि एक गांव में जहां की श्राबादी 1500 से ज्यादा थी, वहां भी पीने का पानी नहीं है । नदी का पानी है, नदी से किस प्रकार पानी को ले जाया जाए, किस प्रकार जीवन निर्वाह किया जाए, यह सोचने वाली बात है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कम से कम दूरदराज कें इलाकों में श्रपने संकल्प को सामने रखकर, श्रपनी योजनाग्रों को निश्चित करते हुए, सरकार का यह परम कर्त्तव्य है कि पीने के पानी को उपलव्ध कराया जाए । इस काम के लिए सरकार को कटिबद्ध होना चाहिये।

झ्भुगी-स्नौंपड़ी में रहने वालों को श्रचछे मकान की बात है। यदि श्राप जाकर मकान के निर्माण की स्थिति को देबें, तो ऐस़ा निर्माण किया जाता है कि एक बरसात से दूसरी बरसात तक टिक नहीं पाता है । दीवारे धराशायी हो जाती हैं । यह स्थिति मैंने प्रत्यक्ष

रूप से देखी है। सरकार की मंशा ऐसी
है ? सरकार श्रपने वादों का पालन नहीं कर सकी है।

बिजली के संबंध में ग्रापने कहा है कि हम बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं । निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ाना चाहिए । किसी भी प्रगतिशेल देश के लिए, विकासशील देश के लिए बिजली के उत्पादन की श्रावश्यकता श्रवश्य होगी । देख रेख में कमी ग्रथवा किसी ग्रौर वजह से कई-कई दिनों तक ईकाइंया बंद हो जाती हैं। जब सरकार को बिजली की ईकाई बन्द हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उद्योगों पर पड़ता है। सन् 1982 को उत्पादन-वर्ष मनाया गया, लेकिन उत्पादन कितना हुग्रा ? इन सब बातों पर ग्रापको विचार करने की ग्रावश्यकता है । ग्रौर ग्रापने कहा कि हम गांवों तक बिजली पहुंचायेंगे परन्तु गांवों तक बिजली पहुचने की बात श्रम मात्र है । मैं उज्जैन संसदीय क्षेत्र से ग्राता हूं। वहां के लिए कहा जाता है कि सारे जांवों तक बिजली पहुंचा दी गयी है किन्तु वहां सारे गांवों में प्रकाश नहीं पहुंचा है । गांवों के लोगों को जिनकी सही मायनों में बिजली मिलनी चाहिए थी, वह उन्हें ग्राज तक नहीं मिल पायी है। ग्राप गांबों तक बिजली निश्चित रूप से पहुचाइये जिससे कि गांव के लोग जंविका के लिए बिजली का उपयोग प्राप्त कर सकें ।

महिलाग्रों ग्रौर बच्चों के कल्याण की बात कही गयी है। यह बहुत सुन्दर बात है परन्तु महिलाग्रों ग्रौर बच्चों की, जिनकी कि उम्र काम करन की नहीं होती है, उन्हें काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है । जिस बच्चे को एकूल में पढ़ना-लिखना चाहिए, जिस महिला को श्रपने घर पर श्रपने बच्चों की शिक्षा

दीका पालन पोषण की देबभाल करनी चाहिये, उन्हें मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सभापति जी, उचित दर की दुकानों की बात कही गयी है। उचित दर की दुकानों से उपभोक्ताग्रों को जो सामान मिलता है वह धटिया किस्म का सामान मिलता है और वह काफी मंहगा होता है जो कि करीब श्रादमी की बरीद के बाहर होता है। मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 6 लाख बोरी गेहूं उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताभों में वितरण के लिए एफ० सी० श्राई० के गोदामों में रबा हुग्रा है। बह गेहूं खाने वाला नहीं है । वह गेहां सड़ा, गला, सीलन भरा है। ऐसा गेहूं उपभोक्ताश्रों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताग्रों को मिलता है । सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए अ्रीर ग्रपनी गलत नीतियों को ठीक करना चाहिए।

मध्य प्रदेश के श्रन्दर कई लोगों का अ्रपहरण हो चुका है । उनके परिवार के लोगों की स्थिति ग्राज खराब है। सरकार को नार्गरिकों को पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। सुरक्षा प्रदान करने के जो श्रापने कार्यक्रम रबे हैं उनके परिपालन पर भी ग्रापको पूरा ध्यान देना चाहिये । तभी जाकर देश्र के लोगों को कुछ लाभ हो सकेगा श्रन्यथा ये बातें ऐसे ही कजजों पर रह जाएंगी।

इतना कह कर में श्रपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Sir, the discussion on these Supplementary Demands evokes certain sayings. Rabindra Nath Tagore in one
of his poems said that hunger and search will compel the haves to share food and water with the have-nots in famine. The words of the sage poet have come true in his own State that is, West Bengal. Why I am saying this is that time and again we have been urging the planning and performance. The planning and performance have to be looked into on the basis of the performance of the previous budget allocation and the prudent expenditure incurred and the results achieved. Taking into consideration the paucity of the time available to me on this subject. I will only focus on certain vital important economic issues confronting our country, specially in the southern parts of our country. 'Today, we are witnessing mushroom growth of regional political parties. We do not know their political will to achieve the economic objects of their philosophy. These regional political parties, their operation, their system and their philosophy would endanger the integrity and the progress that we have achieved. In their political wisdom, they have not come out with their economic philosophies. In the Southern States we have been witnessing this kind of development and growth, which will ultimately endanger the integrity of this country and the sovereignty of this nation. The political philosophy which they have propounded, and the economic operations which they have thought of are very dangerous to the political philosophy which is holding this country together, creating an atmosphere for balanced economic growth between the north and the south. Take, for example, Karnataka. The present Janata Government have withdrawn certain economic policies and programmes, envisaged by the Government of India, specially under the 20 -Point Programme. This is a very serious matter.

Today there are regional parties in power in the south, be it Andhra Pradesh, Tamil Nadu or Karnataka. So far as we are concerned, it is the water scarcity in the entire south, the poor rate of industrial growth or economic

## [Shri K. Lakkappa]

stagnation and fulfilling the hopes and aspirations of the people of various States. These are very important problems. These regional parties have come into existence, by appealing to the emotions of the people on many vital issues. So, they will endanger the nation. Because of the political philosophy in which they are believing, they are demanding economic freedom now. We need not be surprised if tomorrow they demand political freedom in their region, especially by appealing to the feelings of the people on emotional issues. So, if economic freedom is conceded to them now, ultimately it will destroy the sovereignty of this nation. Therefore, economic dependence is necessary to hold this nation together.

Many of the issues confronting the States of the southern region have not been taken care of by the Centre. The demands have been on various sectors. Take the water scarcity in the Southern States. The Government of India should be alive to this situation and take urgent remedial measures. So also the drought situation in the south is very alarming, on account of various factors. Karnataka is facing a very serious drought due to the failure of the north east monsoon, coupled with the failure of the south east monsoon, which is something unparalleled in the chequered career of the State. It has very badly affected the agricultural production in the State. The failure of monsoon has become a regular feature more or less. If you take a period of 20 years, there is drought situation in the region for 14 years.

What are the economic relief measures adopted by the Government of India to alleviate the sufferings of the people? Take, for example, the Cauveri water dispute or the entire question of the sharing or distribution of water in the scarcity areas. The Govenment of India have been completely inactive without taking any decision. Because of this discriminatory attitude
of not settling the river water dispuie, people are facing starvation and they are migrating from one place to another. Even though it has been urged in this House and outside for a number of years, still it has not in taken care of.

Take even the non-Plan irrigation projects, major and medium irrigation projects, in Karnataka where people can be employed. If they are taken up, peope will get water and there will be a boost to the green revolution.

In a news item in the Hindu on $26-2-83$, it is stated as foll(,ws:
"However, in the neantime, more major and medium irrigation works are to be undertaken, besides intensifying the execution of ongoing ones like the giant Upper Krishna and the Cauvery projects like the Kabini, the Hemavathi and the Harangi. Together they are expected to build up a total irrigation potential of 36.16 lakh hectares which works out to 36.7 per cent of the sown area of about 100 lakh hectares."

This is how we have got natural resource ${ }_{S}$ in that area of the country. The question is why this water distribution has not been made and why this water dispute has not been settled. With the loans that you give, you must have a permanent measure about all these things and in respect of Hemavathi project, after the Janata Party has come into power in the State, the Janata Government is giving the go by to it and also to certain other projects which have been takenup by the previous Government. Therefore, we have got apprehension about the regional parties and their economic philosophy. They are even denying the right for the implementation of the 20 -point programme and in fact, they have diluted this 20 -point programme of the Gevernment of India.

One thing would like to urge is this. Our senior Minister, Mr, Venkataraman is here. He was the Finance Minister and he is aware of the allocation of funds. This Vijayanagara Steel Plant is the life-line of our Karnataka State where people will get plenty of work, and unemployment problem can we solved and the economy of the State can be boosted up. Today there is a report also that there is steel imbalance among the Southern States where raw material is available, the railways lines are available and where manpower is in abundance and where every kind of infractructure is available. So, why has this project been delayed? I am pointedly asking this question. The reply should come for this because this is an ongoing project and the allotment of funds should not be delayed..(Interruptions)... taking into consideration the economic situation prevailing in the Southern States-may be there is starvation or water scarcity in Tamil Nadu or Andhra Pradesh or Karnataka. Now, in respect of chronic drought-affected areas, we know that for the last 30 years permanent measures have not been taken and funds have not been made available and the projects have not come up. Therefore, I am urging this Government to take care of the situation in view of the new situation developed where the regional parties are going to wreck all these things and ultimately it will affect the integrity of this country. Therefore, I hope that they will take care of the situation and see that the economic problems of the entire South are solved and more allocation of funds is made for that purpose. Thank you

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Ramavatar Shastri may speak. Please take as less time as possible.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): Don't impose the discipline on me only.

MR. CHAIRMAN: I am treating everybody equally. Whether a Mem-
ber is from this side or that side, is doe ${ }_{s}$ not matter.

THE MINISTER' OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PAT TABHI RAMA RAO): Sir, he has already spoken.

MR. CHAIR'MAN : I am told that you have already spoken.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: No.
MR'. CHAIRMAN: I think Mr. Indrajit Gupta has spoken.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Yes, Otherwise I do not speak. I spoke on the Appropriation Bill. In the morning there was none from my party. Otherwise he would have spoken.

MR. CHAIR'MAN : All right, you can speak now.

शी रामावतार शास्त्री : (पटना) :: सभशपति जी, 1982-83 के श्रनुदानों की पूरक मांगों के सन्दर्भ में इतना ही निवेदन करना चाहता हू कि केरोसीन तेल की दोहरी मूल्य नीति को समाप्त करके श्रापने श्रच्छा काम किया है ।

लेकिनं 10 पैसे की वृद्धि जो झापने कर दी उसका कोई ग्रौचित्य नहीं बताया जो कि ग्राफको बतानंT चाहिए। ख्राएने सुना कि श्रोपेक द्वारा तेल के दामों में कमी किये जाने की वंजह से ग्रापको काफी धन की बचत होगी। फिर ऐसी स्थिति में गरीबों पर 10 पैसे श्रौर बढ़ा देना में मुनासिब नहीं समझते। इसको श्रापको वापस लेना चाहिए।

दूसरी बातं में संचार मंत्रालय के बारे में कहना चाहता हूं श्राप जानते हैं टेलीफोनों की स्थिति कैसीं है । इस सदन में उस

## [शी रामावतार शास्त्री]

परश्रलग से बहसं भी नहीं होगो। दिल्लो मे अ्रौर पूरे देश में हालत खराब है ग्रीर पटना में सबसे ज्यादा खराब है । झ्राधे से ज्यादर टेलाफोन ञ्राउट झ्राफ झ्रार्डर हैं। टेलाफोन एडवाइ्जरों कमेटी में हम संब कुछ कहते हैं तो उल्टा सीधा जवै।ब हमें दे दिया जाता है।

डाक वपवस्था कितन गड़ंबड़ है। चिंटियां समय पर नहीं दहंचंतो हैं । श्रौर मैं पहले भो कह चुका हूं श्रौर ग्राज भों कहता चहता हूं कि महोनों लग जते हैं डकवहुंचने में मैंने स्वंय 30 दिसम्बर 1982 को एक बधाई कार्ड भेजा लेकिन वह ग्राज तंक नहीं पहुंचा ग्रैर उसे झ्रवनों बेंटो के पास भेजा था। एम० पो० को बेटो को भेजा गया पता सहीं लिखा, लेकिन वह्ह श्राज तेक नहीं पहूंचा। क्या हलँत है इस विभाग को ग्राप स्वंय देख लें। श्रगर टिकट नहीं लगगाता तो शयद पहुचु देते। इसलिए इस विभाग को कसिये जब शाप फैसा ले रहे हैं तो काम भी होना चहिए। टेलफोनें अ्रौर डकक व्यवस्था को देखिए।

हममारे यहां श्रार०एम०एसं० के कुछ सेकशन को बंद कर दिया गया, एम्पलाइ़ ने श्रान्दोलन किया तो ग्रामने 49 टेम्पोरेरों ऐमपल।इज को डिसीिसं कर दिया पटना में ग्रौर 529 कर्मचारियों का ब्रेक इन सीवैस कर दिया। ग्रापकी तलवार गरोबों ग्रौर मेहनतं करने वालों पर ज्यादा चलतो है, बड़े लोगों पर नहीं चलतो है ।

लगता है कि शिक्षा पर भी विचार होगा नहीं । किसों ने कहा कि शिक्षण संस्थाग्रों में स्थिति बड़़ हों भयावह है, हत्याі्यों हो रहों हैं। खुद पटना यूनिवर्वसंटी में कुछ दिन पहले 3,4 क्षात्रों की हैंया हुई हुई। पार्ना विश्वविद्यालय में विश्व

घ्रनुदान श्रायोग केलोग सब चोजों का पता लगाने के लिए गये थे, वहां के क्षात्रों ग्रौर ग्रहपापकों ने मांग की है कि यूनिवर्वसंटो को थोड़ा श्रच्छा बताने के लिए केंन्द्रोय विश्वविद्यालय में परिवत"नं कर दो। इस सदतं में बार बार संवल उठाया जाता है कि जगह जगह केन्ड्डोय विश्वविद्या बनाइये लेकिन उस तरफ ग्रापका घवान नहीं जाता।

पेंशनरंस की स्थिति क्या है ? हम लोग चिंट्टो भी लिखते हैं, ग्राप उसका जवाब भो देते हैं, कभी कभों उनको राशि भी बढ़ायी: है, फिर भों उतके बहुतं सारे सवाल हैं। मैंने कल स्वतंत्रता सेनानियों का सवाल उठाया था। झ्रापे कहा सरकार विचार कर रही है । मंहगाई को देखते हुए उसमें भो कुछ वृद्धि की जाय ! लेकिन स्वतंत्रता सेनानियं: से संबंधित जो श्रापके कार्यालय हैं राज्यों में ग्रौर यहां लोकनायक भवन में, बे भ्रष्टाचार के श्रे हैं ।

हमारे स्वतंत्रतं सेनानीं यहां ग्राते हैं, बिहार में वे एक हजार रूपया देते हैं, उनका नाम गलत हो या संहों, उनका नाम रिकमैंड होकर यहां अ्राता है । यहां भीं वह 1 हजार रूपए देते हैं ग्रौंर उनको पेंशन को रकम मिल जाती है। वेह वास्तद में स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते हैं। इस तरह की चीजें यहां ले रही हैं। 1 लाख 90 हजार दरख्वास्तें झाई हैं, इसमें बहुते बड़ी तादाद ऐंसे लोगों की है जो घूस देकर श्रपना काम करा कर चे जाते हैं।

प्रो० सत्य देव सिंह : (छुरा) : माननं।य संदस्य कहते हैं कि पटना में एक हजार रूपए रिश्वत दो जाती है ग्रौर यहां भी दो जाती है। जंब इनको मालूम है तो इन्होंने क्या कदम उठाए ?

भी रामावतार शासत्री : ऐसे लोगों को श्राप शेल्ड मतं कीजिए ?

प्रो० सल्यद्येव संसह ग्रगर ऐसं होता है तो हमें यह पूछबते का हैं है कि उसमें श्राप क्या करते हैं ?

शो उामाबतार शास्द्रो : ग्राव प्राइम भिलिटर से पूंछिए, मेने उंको पत्न लिखा है । श्रहडचितियं को मदद ग्राप करते हैं।

DR. KRUPASINDHU BHOI (Sambalpur): Sir, sweeping remarks should not be made like that.

श्रो रामावतार शास्त्रो: में अ्रभने श्रनुभव पर कहाँ हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं। ग्राप स्चतंतनला सेनानी नहीं हैं, इसलिए अ्रा१ यल जानते नहीं हैं।

प्रो० सत्यदेव सिंह : मैं मिद्ध नहीं कराता चनहतुत, मैं इसका उन्मूलन कराना चाहँ हूं।

श्री रामावतार शास्ती : मैंने झ्रापवे प्रधां मंत्रो, ग़ह-मंत्रो को लिखा है । में इसमें ग्रोर व्रा कर सकता हूं ? उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है।

भीं सत्य देव मिंह : प्रधान मंत्री की जानकारीं में होता तो इस पर जहुरत कदम उठाया जातं।

शी रामावतार शास्ती : प्रधान मंती अ्रगे कदम नहीं उठातीं तो क्या मैं रहां कहूंगा नहीं ? श्राप उनसे डर सकते हैं ।

भी सत्यदेव सिहह : डगने को बात नहीं है।

MR. CHAIRMAN: This dialogue cannot continue like that. Let him speak. You can have any other opportunity to say what you want to say.

शी रमावातार शास्तो : मैं यही कह रहा था कि जालों स्वतंत्रता सेनानियो के बरे में ठोक से छान-बों होनों चैंहिए । दफजनरों में व्याप्त भ्रष्टचिार का ग्रनें होना चैाहिए । खुद हमारे क्षेत्र कें लोग श्राये हैं, जिन्हें ने पसीना भों नहीं बहाया श्रंश् यहां हुजार


प्रो० सत्यदेव सिंह : इए कें क्षेत्र कें लोग इस तेह का घण्चाचार देश में करणवते हैं।

सभापति महोदय : प्रोंके़ संहिब घ्राप उंको बोलने दोजिए।

थो रामावतार शास्त्री : ग्रापकें क्षेत्र मे भीं हैं ग्रौर ग्राव मदद करेते हैं, मेंरों बातं का बुरा मत मानिये।

सभापति महोदय : गःस्त्रों जों, ग्राप इधर मुखरतिब होकर कहिए, उधर बहस मतं कीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : दिल्लों में एक समयपुर गांव है, वहां ज्यादातँर बिहार के झ्गुगी-झोपड़ी बाले रहृते है। वह वहा नौकरी करते हैं, लेकिन उनकी झोंपड़ियों को जलाकर सेकड़ों-हजारों को बेघर-वार बना दिया गया है। श्राज तक किसी को
[श्री रामावतार शास्त्रीं]
खिलाफ भी कोई कार्ययाहीं नहीं की गई, किसी को गिरफ्तार तक नहीं किया गया। जलनने आल करन लोग थे ? भूमिपति, जमीन ज्यादा रखने वाले। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये।

ग्रापका जतंगणना विभाग गृहृ-मंत्नालय में हैं। हजारों लोग वहां काम करते हैं। ग्रापने उन लंगों से काम लिया ग्रोर उसक बाद नौकरी से निकाल दिया। हमारे पटना के 2,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। बिहार सरकार ने कहा कि नौकरी देंगे, लेकिन ग्राज तक एक को भी जगह नहीं दी गई। यह 1982 के फरवरी-मई का वाकया है, लेकिन ग्रभी तक किसी को नौकरी नहीं दी गई । श्राप कहते कुछ हैं ग्रौर करते कुछ हैं। मेरा निवेदन है कि जो कहिये, वह करिये ।

पीने के पानी का मैं जिक्र करना चाहता हूं । ग्रभी लाखों गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है, उनकी तरफ श्रापको ध्यान देना चाहिए। गरीब तबके के लिए मकान बनने चाहियें । 20 सूत्री कार्यक्रम में ग्राप 10 हजार करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे है, उसका सदुपयोग होना चाहिये । बहुत सारे काम ऐसे हैं, श्रगर ईमानदारी से किये जायें तो उसका लाभ जनता को होगा, लेकिन लूटने वालों की फौज मत इकट्ठी कीजिये । एक तो श्राप सभी दलों के मेंक्बरों को कार्यान्वयन समिति में नहीं लेते हैं, ग्रपने ही दल के मेंबरों को भर देते हैं ग्रौर वे लोग सिर्फ लूटने के चक्कर में रहते हैं । (ठयवधान) मैं तो मेंबर हूं इसीलिये बोल रहा हूं लेकिन सभी दलों के मेम्बरों को ग्रापने नही रखा है। इसलिये श्राप सभी दलों के मेम्बरों को रखिये, उनकी सेवाश्रों का

सदुपयोग कीजिये। गरीब तबके के जो लोग हैं, हरिजन श्रांदिवासी, उनके कल्याण के लिये यह पैसा रखा गया है, बड़ेबड़े लोगों के गुलछर्रे उड़ाने के लिये नहीं रखा गया है ।

एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रं। के संबंध में भी श्रापने मांग रखी है । पटना में राष्ट्रपति जी गए थे ग्रौर 12 फरवरी को उन्होंने वहां पर इंदिरा गांधी श्रायुविज्ञान संस्थान की नींव डाली । इस प्रकार का ग्रस्पताल वहां पर बने--इसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि सभी लोग इलाज क लिए दिल्ली नहीं ग्रा सकते हैं। ज्यादातेर बिह्दार के लोग ही यहां पर ग्राते हैं क्योंकि वही ज्यादा गरीब हैं । यहां पर डाक्टर लोग भिन्नाते हैं कि सभी विहार के लोग यहां पर श्रा गये । इसलिये इस योजना का हम स्वागत करते हैं। 80 करोड़ की यह योजना है । लेंकिन एक बात मैं ग्राप से पूंछना चाहूंगा कि इसके लिये 5 हजार एकड़ जमीन ली जा रही है ग्रौर जिनसे यह जमीन ली जा रही है, उनके लिये भी तो श्रापको कुछ करना चाहिये । मैं इस योजना का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन उन लोगों को बसाने के लिये श्रौर उनको उचित मुग्राविजा देने के लिये भी कुछ करना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि वहां पर एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी है जो कि वर्षों से बहुत उपयोगी काम कर रहा है। उस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की जमीन भी इंदिरा गांधी ग्रायुर्विज्ञान संस्थान के लिये लेने की बात है। यह ग्रायुर्विंज्ञान संस्थान जरूर बने लेकिन उस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को भी बचाना चाहिए। लाखोंकरोड़ों की उनकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिये श्रौर श्रायुविज्ञान संस्थान भी बनना चाहिये जिससे कि बिहार ग्रौर देश की जनता को लाभ मिले ।

भी हरिश्रा कुमार गंगबार (पीलीभीत): सभापति जी, सरकार ने सन् 1980 में शक्ति में श्राने के बाद कई जनरल बजट श्रौर कई सप्लीमेंटरी बजट पेश किए हैं । सरकार ने वायदा किया था कि हम मंहगाई को रोकेंगे । शायद सरकारी पार्टी के लोगों को मंहगाई रुकती हुई नजर ग्राती हो क्योंकि वे बार-बार कहते हैं मंहगाई नहीं है लेकिन मंहगाई की हालत क्या है, वह ग्रापको मैं बताना चाहूंगा । दिल्ली में जनवरी में एक सर्वेक्षण हुश्रा था कि चीजों के भाव क्या हैं, उसकी एक तालिका दी हुई है ग्रोर साथ ही 1980 से उसका मिलान किया गया है । जनवरी, 1980 में दिल्ली में गेहूं के ग्राटे का भाव 1 रुपया 85 पैसा था, 1983 में वह 2 रुपये 40 पैसे हो गया ग्रौर श्राज इस समय 3 रुपया है । जनवरी, 1980 में ही चावल बासमती का भाव साढ़े 6 रुपये था जो कि 1983 में 9 रु० हो गया । दाल मूंग का भाव जनवरी, 1980 में 4 रुपये 60 पैसे था जो श्रब 5 रुपये हो गया । सरसों के तेल का भाव उस समय साढ़े 11 रुपया था जो श्रब जनवरी, 1983 में 16 रुपया 25 पैसा हो गया है ।
$\begin{array}{ll}1980 & 1983 \\ \text { रु० रु० }\end{array}$
वनस्पति
$11.40 \quad 16.25$
हल्दी पिसी
$8.00 \quad 10.00$
लाल मिर्च
$12.00 \quad 16.00$
सीमेंट प्रति बोरी
26.0062 .00

देसी घी
$30.00 \quad 38.00$
चाय प्रति कप
$0.35 \quad 0.60$
दूध प्रति लिटर
$2.50 \quad 4.00$
पेट्रोल प्रति लिटर
$4.41 \quad 6.07$
बोरोलीन टयूब
2.30
5.00

इसी प्रकार व्यवसायी प्लाट की कीमत 1980 में 388.14 रु० प्रति सक्वायर थी, ग्रब वह बढ़ कर 1740.05 रु० प्रति स्क्वायर गज हो गयी है।

श्रीमन्, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, तो कुछ वायदे करती है श्रौर श्रपना चुनाव घोषणा पत्न तैयार करती है। वायदों का प्रचार करके जनता से वोट लेती है । इन्होंने कहा-हम गरीबी हटायेंगे ; इन्होंने कहा-हम गरीबी दूर करेंगे ; इन्होंने कहा-हम बेरोजगारी दूर करेंगे ; इन्होंने कहा-हम भ्रष्टाचार मिटायेंगे श्रौर बहुत काम करने वाली सरकार देंगे, लेकिन हुग्रा क्या ? यदि सब बातों पर टिप्पणी करूंगा तो बहुत समय चला जायेगा । जनरल बजट पर भी काफी बातें कही गई हैं। मैं ने मंहगाई की बात श्राप के सामने रखी है । इस जनवरी से मार्च तक भी बहुत सी चीजों के दाम बढ़ गये हैं । मंहगाई अ्रगर नहीं रूकेगी तो लोगों को खरीदने की शक्ति कम होती चली जायेगी । जो सुविधा हरेक को मिलनी चाहिए, वह कैसे मिलेगी-यह सोचने वाली बात है ।

श्रीमन्, निर्गुट सम्मेलन के बारे में बहुत सी बातें कही गयी। बहुत प्रशंसा भी हुई ग्रौर राष्ट्रपति जी ने श्रपने यहां दावत दी तथा बहुत सी जगहों से बधाई पत्र मिले कि बड़े सफल तरीके से निर्गुट सम्मेलन हो गया । मैं श्राप को बाहर के लोगों के बारे में बताना चाहता हूं । एक ने यह कहा कि जैसे बहुत से भोख लेने वाले इकट्ठे हो गए, जिन्हें भिखारी कहा जाता है, शाम को इकट्ठे होकर पैसा गिन रहे हैं कि किसे ज्यादा मिले श्रौर किसे कम मिले । एक बात यह हो सकती है कि उन्होंने श्रपनी भाषा का इस्तेमाल किया हो । लेकिन क्या
[श्री हरिश कुमार गंगनार]
यह सत्य नहीं है कि जो देश कर्जदार हैं, जिन्होंने दूसरे देशों से ऋण लिया हुग्रा है, वे कौन सी नीति श्रपनायेंगे या उनकी कोई श्यलग नीति हो सकती है ? कोई तटस्थता की नीति, निर्गूट नीति या कोई ग्रौर नीति हो सकती है। जब पाकिस्तान का जनरल-जिया कहता है कि हम श्रपने देश में फाँरेन-बेस देंगे, श्रीलंका कहता है कि हम भी ग्रवने यहां फारेन-बेस देंगे श्रौर वे भी निर्गुट सम्मेलन के सदस्य हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह कैसा निर्गुट सम्मेलन है ? रह गई बात चेयरमेनशिप की । यह बात बहुत श्रच्छी र कि हमारे देश को चेयरमैनशिप मिली ग्रौर हमारे देश की प्रधान मंत्री उसकी चेयरमैन हो गई । लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे हम लोग ग्राम तौर से पार्टियों का काम करते हैं, कुछ लोगों को साथ ले लेते हैं । जो ज्यादा ग्रच्छा खिला दे, जो सुला दे वो कहते हैं कि यही हमारा काम करेगा, यह हमारा काम करेगा, यही वर्कर है, यही चेश्रमैन है । ऐसा लोगों का कहना है, जनता ऐसा कहतो है। इसलिये श्रपने मुंह मिया मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होने वाला है। ग्राप बाहर के लोगों से भी पूछिये कि जनता क्या कहती है। (ब्यवधान)

यह बात सच है कि जो देश कर्जदार हो ग्रौर बहुत से देशों का कर्जदार हो, उसकी नीति पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, हम चाहे श्रपने को कितना ही निर्गुट कहें। (ध्पवैधान)

यहां पर बहुत सी " बातें माननीय सदस्यों ने कहीं । जो हरिजन ग्रीर पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनके बच्चों को जो छान्रवृत्तियां दी जाती हैं, उनके लिये सरकार जो ग्रनुदान देती है, वह छात्रवृतियां योग्य छात्रों या हकदार छात्नों

तक नहीं पहुंच पाती है, उनको नहीं मिल प्राती हैं। श्रीमन्, मैं श्रपने जिले बरेमिल का उदाहरण दे सकता हूं। वहां के किभिन्न स्कूलों के छात्रों की एक फर्जी लिस्ट चली ग्राती है। वेकवर्ड ग्रौर हरिजन छात्रों के नाम से पैसा निकाल लिया जाता है ग्रौर उसे स्कूल के मैनैजर ग्रौर प्रिंसिपल ले रहे हैं। श्रकेले बरेली जिले में पांच लाख रुपये इस तरह से लिया जाता है जो कि किसी बच्चे के पास नहीं पहुंचता हैं । जब इसकी जांच कराने के लिये कहा गया तो सारी फाइल जला दी गई। चूंकि हरिजन कल्याण ग्रधिकारी इन स्कूल के मैनेजरों ग्रौर प्रिंसिपलों से मिला रहता है इसलिये वह भी फाइल नहीं दिखाता। बड़ी भुश्किल है । इसी संदर्भ में में यह भी कहना चाहता हं कि हमारे यहां शिक्षितों की जितनी संख्या ग्रागे बढ़ी है, जितने स्कूलों की संख्या ग्रागे बढ़ी है, उनमें बहुत-सी फर्जी है। फर्जी स्कूल ग्रौर उनमें भर्ती फर्जी बच्चे दिखाये जाते हैं जिससे कि श्रांकड़े बढ़ा-चढ़ा कर दिखाये जा सकें।

श्रीमनि, मैं एक ग्रैर उदाहरण ग्रापको दूं । मेरे पीलीभीत में ललौरीखेड़ा में एकूल है । उस एकूल का प्रिसिपल ग्रौर मैनेजर दो साल की पूरी छात्नवृत्ति खा गये। यह 24 हजार रुपये की राशि है। जब हमने इसके बारे में शिकायत के तो बड़ी मुश्किल से उसर्क; जांच हुई। जांच के बाद भी उन लोगों को टाइम दे दिया गया कि ग्रगर ग्राप लोग इस पँसे को जमा करा सकते हो तो जमा करा दो। ऐसे लोगों को टाइम देने की क्या जरूरत थी, इनके खिलाफ तो एफ० ग्राई 0 ग्रार 0 दर्ज करा कर एकशन लेन। चाहिये था ।

सभापति महोदय : यह तो स्टेट गवर्नमेंट का मामला है ।

भो हरोगश कुमार गंगवार: पैसा तो पहां स जाता है। सेन्ट्र्ल गवर्नमेंट श्रनुदान जाता है, इसलिये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसको हम देबें।

हमारे जिलों में पीलीभीत एक पिछड़ा जिला है । देश के पिछड़े जिलों की उन्नति के लिये, चाहे वे कहीं के भी हों, देश्र के किसी भी हिस्से के हों, श्रलग नीति होनी चाहिए। गवनंमेंट ने यह कहा है कि हम पिछड़े जिलों की उन्नति के तिये ग्रलग से सब्सीडी देंगे, श्रलग से प्रोंस्साहन देंगे लेकिन इसके लिये कोई भाग नहीं दिया गया। जब तक पोलीभीत को बड़ी लाइन से नहीं जोड़़ जाएगा तब तक इसका विकास नहीं हो सकता। यहां से नेपाल होकर चीन तक रास्ता जाता है। इस कारण से पीलीभीत चीन से बहुत निकट है। 1962 की लड़ाई में चीनी हमारे इलाके में ग्रा गये थे। उस समय यह कहा या था कि जारदा नदी के बनाहरा घाट पर पुल बनाया जायेगा। लैकिन वह पुल श्राज तक नहीं बना । यह पुल डिफेंस के लिये बहुत जहुरी है । सीमा पर रसद अ्रौर कुमुक भेजने के लिये बड़ी लाइन भी बहुत जहुरी है । बड़ी लाइन नही डाली गयी है। वनों की हमारे यहां ग्रधिकता है। पेपर मिल बड़ी श्रासानी से लग सकती है लेकिन कोई पेपर मिल या बड़ा उद्योग वहां पर नहीं लगाया गया है। इस तरह से ग्राप कंसे पिछड़े जिलों का विकास करेंगे ?

बेरोजगारी के बारे में जैसा कि भी जगपाल संसह जी ने कहा यह बात सही है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गयी है । गांबों की हालत बहुत बराब है ; प्रत्येक गांव में कम से कम एक ग्रादमी नियुक्त किया जाये जो वहां पर हो रहे विकास कार्यों को देख सके। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी श्रौर विकास कार्यं भी मुचाहू रूप से चलेंगे।

एक सुझाव ग्रौर देना चाहता हू कि जितने भी ग्रेजुएट हैं उन सबकी डिग्री पर 30 हजार रुपये का लोन दिया जाये ताकि वे केंई ग्रपना काम कर सकें। उसकी पढ़ाई में इतना बर्च हुग्रा है इसलिये डिग्री रख कर उसको यह पैसा बिना किसी श्रौर गारन्टी के दिया जाना चाहिये।

ग्रन्त में मैं इतना कहकर समाप्त करता हू। ग्राप कहते हैं कि ऐसा इसलिये हुग्रा है, वैसा इसलिये हुग्रा है लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हू -

न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफला क्यों लुटा
तेरी रहबरी का सवाल है, मुझे राहजन की गरज नहीं ।

MR CHAIRMAN: Now the hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHIRI PATTABHI RAMA RAO): As many as 11 hon. Members of the House have partaken in this debate...

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Including the last one ? Correctly added ?

SHRI PATTABHI RAMA RAO: And starting with you.

- The question of price hike of kerosene was raised by Prof. Satyasadhan Chakraborty, Shri Somnath Chatterjee and also by Shastriji. These three friends have raised this question. Sir, the price of kerosene was raised by 10 paise per litre. It is true. it is only last month or a month before that the dual pricing system was introduced for kerosene. As a sort of concession in the Budget the Finance Minister has taken away that dual pricing system and has given a go-by to it. Then you must understand the resource position of the country. So to
[Shri Pattabhi Rama Rao]
make good the resource position he has increased it by only 10 paise-not much.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: How much will be raised?

## SHRI PATTABHI RAMA RAO:

 It is only 10 paise.> SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): What will be the total revenue?

SHRI PATtABHI RAMA RAO: You can discuss all that when the Demands for Energy Ministry come up and you will get a detailed reply. Because I have got the information just now and as you raised it, I am saying this. This has nothing to do with these supplementary demands. However I thought that it is better to tell you what the position is.

Coming to the other point raised by my friend, Shri Somnath Chatterjee, he was speaking of the Union and the State finances and that between the State and the Central finances there should be co-ordination and he says that more funds should be allotted to the States. This question has been every five years decided by the Finance Commission. ...

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Now you have left it to the Finance Commission?

SHRI PATTABHI RAMA RAO : The allocation of finances between the Centre and the States is generally done on the advice of the Finance Commission. Now there is Eighth Finance Commission going into this question under the chairmanship of Shri Y. B.

### 14.00 hrs .

Chavan. I am sure he is going to deal with this in detail and submit a report after which probably this question can be better solved in the sense that more liberal grants. may come
after he gives his advice in the matter and submits his report.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Finance Commission cannot solve the basic issues.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: The basic issue is allocation of funds between the Centre ard the States. That is the basic issue. Naturally, under Shri Y. B. Chavan's chairmanship the Commission will certainly decide.

Coming to other points raised by Shri Chatterjee, he mentioned abou ${ }^{+}$ the problem of growing requirements of traffic in the metropolitan city of Calcutta.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: That was an example. You spend Rs. 1500 crores on Asiad but you don't give money....

SHRI PATTABHI RAMA RAO: Asiad is a thing of international importance. That has brought us credit in the whole world. It is a sports meet which should be encouraged. The question of money is no consideration.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: 18 it is the policy of this Government that by bringing credit any amount can be spent?

SHRI PATtABHI RAMA RAO: It is not a question of any amount can be spent.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Yuo cannot give drinking water to the people and you are talking of. ... Let ns know what is the policy?

SHRI PATTABHI RAMA RAO: Let me answer your points.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: In the Opposition it is our duty to disturb...(Interruptions)

SHRI PATTABHI RAMA RAO: I have got patience enough to stand it. Sir, he also mentioned about the
second bridge on the river Hooghly. This is an important point. It has been taken up for construction by the West Bengal Government. As this bridge falls on a local road and is essentially a State responsibility-it is not Centre's responsibility-yet in view of the huge cost involved, viz., Rs. 141 crores, Centre has agreed to provide assistance of Rs. 57 crores. Of this sum Rs. 42.57 crores were released upto 1981-82 and the current year's provision is Rs. 14.56 crores. Thus the Centre is rendering necessary assistance in this regard.

SHRI SOMNATH CHATTERJJEE : What is the price escalation? Why don't you divert some funds for this purpose ?

SHRI PATTABHI RAMA RAO: Spent funds, not future funds. We have spent already. Today the issue is, funds that have been spent.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : After releasing the income-tax arrears you kindly give to us.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : Mr Bhoi from Bhubaneshwar spoke about certain matters; they are not so much concerned with today's subject. However I can assure him that we will look into all the problems about which he has mentioned and see what can be done about them.

Mr. Namgyal pointed out how the requirements of the particular area of Kashmir like Ladakh need special attention. There is no doubt about it. He said that substantial part of assistance given by the Centre for the development of the State was not reaching the Ladakh region. That is the region about which I mentioned. The per capita plan outlay for Jammu and Kashmir during 1982-83 will be Rs. 363.87 as against all-India average of Rs. 170.89. The per capita Central assistance to State for 1982-83 is also significantly higher, viz, Rs. 438.90 as against the all India average of Rs. 59.18. Mr Namgyal spoke about Central assistance to Jammu and Kashmir

State. I have already indicated Centre's contribution for the development of the State. He has expressed various difficulties faced by the inhabitants of the Ladakh area. These will no dobut be looked into by the authorities concerned.

He particularly mentioned about death of goats, sheep etc. due to rain, due to frost, and extremely cold condition, minus 20 degrees. They are suffering a lot; there is no doubt about it. I am sure all that is possible will be done for the State. The Centre is always sympathetic towards such backward areas.

Mr Jagpal Singh complained about cost escalation. It is true such cases are there; it happens every year. Projects are completed in the State sector; they should be looked into. Prices of all commodities are going up, like those of cement, steel and so on. Therefore, the cost of projects are bound to go up. However all the best which we can do had been done and it will be done in future.

Shri Ajit Kumar Mehta referred to the drought conditions in Bihar and the position of water supply etc. A Central Team is leaving for Bihar on the 21st March to assess the situation. As soon as their report is received, necessary assistance will be provided by the Centre in the light of the decisions taken.

There have been a number of other suggestions in general and those would be looked into .. (Interruptions)

DR. KRUPASINDHU BHOI : What about my suggestions ?

AN HON MEMBER: Yours will also be looked into.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : The hon. Member spoke about the electrification programme and wanted more funds to be allotted in the budget for this purpose. If the money already made available is spent properly, I

## [Shri Pattabhi Rama Rao]

am sure, the objectives can well be achieved. The only question is that the State Government must spend the money properly, and I am sure, they will do it under the able leadership of the present Chief Minister.... (Interruptions) He also spoke about the irrigation projects there. I am sure, those would also be taken care of. I do not think, I can go into the other points in detail. I can, however, assure him that the Government will certainly look into all the points that he has mentioned and see what best could be done.

Shri Ajit Kumar Mehta also spoke about the balance of trade position, and wanted that the Ministry of Education and Culture and Social Welfare should spend more money in education etc. so that the unrest among the students and the institutions is removed. He emphasised that the things that are going wrong in the sphere of education should be set right. As we know, education is a State subject and I am sure, the State Governments will do their best. If, however, any specific problem is brought to the notice of the Education Ministry at the Centre, I anı sure, they will certainly look into that.

Shri Mool Chand Daga spoke about half a dozen subjects, if not more, for example N.T.C., R.T.C., power, education, family planning etc. Certainly, these will be looked into .... (Interruptions).

MR CHAIRMAN : And some will be overlooked also.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: Mr. Satyanarayan Jatiya spoke about the problems in his State. We will certainly go into those problems and see what best could be done.

My friend, Shri Lakkappa, spoke about the regional political parties. I am afraid that is not a point to be answered by me. Time alone will tell $u_{s}$ what results all those political parties will bring about and what good
they are going to do in those areas and how they are going to maintain them. I would request Shri Lakkappa to have patience and watch and see what they do for the people of the State.

Then, Sir, he mentioned about the Steel Plants. Having started them and keeping in view the fact that there has been progress to some extent, the Government will certainly try to complete them as early as possible depending on the financial resources with the Centre.

Sir, I have replied to the noint of Shri Ramavtar Shastri in regard to the price of kerosene.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Not only the price of kerosene, I have referred to other points also.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: The rest of the points raised by Shri Ramavatar Shastri will be looked into.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: There are so many points. Kindly say what are those points.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: Sir, if we go into all the points, we will go on till evening.

MR. CHAIRMAN : It is enough, he has said other point will be looked into.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: Regarding the other points, which other hon. Mernbers have spoken, I am sure the Government will take good care of them.

MR. CHAIRMAN : I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for $1982-83$ to the vote of the House.

The question is:
"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on

Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of ndia to defray the Charges that will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1983 in respect of the following demands entered in the second column thereof.

Demand Nos. $1,4,5,7,8,10,11,12,13$, $14,15,16,19,20,22,23,24,25,26$, $27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38$, $39,4^{1}, 42,44,45,46.47,48,49,50,52$, $53,54,55,56,57,58,59,6$ т $62,63,64$, $65,69,70,71,76,77, ; 8,79, \varepsilon_{1}, \varepsilon_{2}, \varepsilon_{3}$, $84,86,88,89,90,92,93,94,95,96,98$, $100,101,103,106,107$ and 108 ."
The motion was adopted

Supplementary Demands for Grants (General) for 1982-83 roted by Lok Sabhn

N De I
 Grant voted by the House

3
$\square$
24-Gapital Outlay on Defence Services

Revenue
Rs.

## MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

25-Department of Education
26-Education
27-Department of Gulture
28-Archaeology

## MINISTRY OF ENERGY

29-Department of Coal
30-Department of Power

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

31 ${ }^{1}$-Ministry of External Affairs
17,73,78,000

## MINISTRY OF FINANGE

32 -Ministry of Finance
5,12,28,000
33-Gustoms.
34-Union Excise Duties
35 - Taxes on Income Estate Duty, Wealth Tax and Gift Tax
37-Audit
1,27,93,000
6,64,56,00о

38 - Currency, Goinage and Mint
0,38,09,0оо

39-Pensions
$4^{1 \text {-Transfers to State Governments }}$
42-Other Expenditure of the Ministry of Finance
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
44-Ministry of Health and Family Welfare
18,18,000
45-Medical and Public Health
3,25,71,000
50,40,81,000
46 -Family Welfare.
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
47-Ministry of Home Affairs
$4^{8-\text { Cabinet }}$
49-Department of Personnel and Administrative Reforms
50-Police
52-Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs

55,04,000
73,19,000
98,52,000
44,90,16,000
$14,91,54,000$

3
Capital
Rs.
$42,09,00,000$
$\ldots$
$71,51,000$
$\ldots$
$\ldots$

$$
1,000
$$

93,10,59,000

17,84,37,000
$31,00,37,000$

1,000



MR. CHAIRMAN: Now I shall put the Demands for excess Grants (Citneral) for 1980-81 to the vote of the House.

The question is:
"That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President
out of the Consolidated Fund of India to make good the excess on the respective grants luring the year ended 31st day of March, 1981, in respect of the dollowing demands entered in the second column thereof:

Demand Nos. 11, 17, 21, 22, 23, 24, 38 $39,50,53,55,81,83,84$ and 91 .' The motion was adopted.
No. of
Demand

### 14.21 hrs.

APPROPRIATION BLLL,* 1983
MR. CHAIRMAN: Now the Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain fur-ther sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83.

MR. CHAIRMAN : The question is:
"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83."

The motion was adopted.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: I introduce ${ }^{* *}$ the Bill.

[^2]
[^0]:    "The loss in production, employment, exports etc. due to delays in Plan implementation is staggering.

[^1]:    "The atomic power plants have become a drain on the country's economic resources which are already bursting at the seams. The two units in Rajasthan at Rana Pratap Sagar have been on outage 245 times in the last 10 years i.e. an average closure once in every 14 days. The second unit, within nine months of coming into existence, had been shut down 22 times and over 1200 engineering changes were effected in the plant till the end of last year. In the case of the Unit No. 1, for almost every day of full power operation there was a design change. In all, the loss to the exchequer arising from the closure of the Rajasthan atomic power plant has been computed at Rs. 29 lakhs per day and this when the power generation is at only 40 per cent of capacity."

[^2]:    *Published in Gazette of India extraordinary, Part II, Section 2 dated 19-3-83.
    **Introduced with the recommendation of the President.

