rakings (Taking over of Mgt.) Ord. \& Textlie Undertakings (Taking over of Mgt.) Bill
decision 'But in the Railways the Loco Running Staff and Running Staff as a whole have boen forced to work any number of hours even upto the extent of $18 / 20$ hours.

The agrecment arrived with All India Loco Running Staff Association for 10 hours duty from signing on to signing off in the year 1973 and announced on the floor of Parliament by the then Minister of Railways, late L.N. Mishra, bas not been honoured.

I urge upon the Governmeat to take steps to redress the grievances of Loco Running Staff and Indian Railways.
15.05 mrs.

> STATUTORY RESOLUTION RE DISAPPROVAL OF TEXTILE UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) ORDINANCE, 1983-CONTD.

AND<br>TEXTILE UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

MR. CHAIRMAN : Now we tako up further discussion on the statutory resolution moved by Shri Salyanarayan Jatiya. You have already taken 10 minutes. Please wind up.

बी सर्पनारायण खरिया (उन्जंन) : मेगी पार्टी के, कारण मुषे मोका नही fिसा ह1

सभार्षति महोष्य : वाटीं को टाई का बलाटमेंट होता है इसरिए इसके मुतानिक वस्ता मिनट मी ज्यादा है। उ्यादा टाईम नहीं मिलेगा।

1. थी सत्थनारायक अटिया : में मंहृवपूर्ण

विष्य पर जिसका. अछवादेश जारी हुआ था, उसके निग्नुमोदन पर खड़ा हुआा हूं। यह् हिहकोशन की बात नहीं है कि यहां पया निर्णय लिया जायेगा। में एक महंब्व-पूर्ण बात कह रहा था कि 13 मिलों का बधिरहृण हुखा है। उस अधिप्रहण के पीछे जो सर चार की नीति और नियत है, वें प्रकट होनी है। मिलों का जो अधिय्रहण कर गरहें हैं, उनका पबन्न्ध अविव्रहण पहलो भुरभात है। उसके बाद राप्ट्रीयकरण को बात को जाएगी।

मिलों का जो अधिप्रहण को रहा है, उसमें घ्यान दिया गया है कि लांगों को बेगगजगार हाने से बनाया जाए। हन सारी भिलों की देनदारियां बाकी हैं। उन देनदारिपों कां कुकानेंने लिए माननीय बाणिज्य मंगी जी हस ओोर घ्यान वेगे।

यह विषय बहुत महृत्वपूर्ण है। मेरा आायह है जो देनदारिया इन 17 मिलों की बातरी हैं, उसके बारे में अाप बतायूँ क्र किसमी जबाबदे ही है। 60 करोट्रुपष एल्ताइज का ₹न 17 मिलों द्वारा देना बाकी है जिसमें से 50 करोढ़ छ छपया रुई सट्ताई करने वालों को बाकी है। छनामल क्या गुनाह है कि उनको अपनी रई काँषसका
 को सरकार चला रही है। सरणार की नंतिक दायित्व है कि हन दनटारित्र की चुकाए। fिछ्की बार 112 मिलं एकृ दु
 का देनदारियां आज तक चुकाई्म憵质
 में पर्गिर्तन होना चहिये। वह्व निर्ता लोगों का नहीं है जिन्होंने माष किया है। वह हीक है कि
[श्री सट्य नारायण जटिया]
कारणं से बंन्द हो गई। क्यों हुई यह भी सरकार को देखना चाहिए। रई सप्लाई करने वालों, रंग, रोगन, रसायन, मशीनरी सट्लाई करने वालों की सारी बकाया राशि को सरकार को चुकता करना चाहिए।

25 करोख़ रुपया वितीय संख्थाओं का इन पर बकाया है। इसको भी सरकार को चुकता करना चाहिये। रुई सप्लाई करने बालों ने सांकेतिक विरोध प्रकट करने के लिए काम बन्द किया है। में चाहता हूं इस ओर आपका ह्यान जाना चाहिये। आपकी नीति ओर नियत साफ होनी थाहिये । इसमें काई दो मत नहीं हो सकते


बीमार मिलों को हम लेते हैं, उनमें पूंजी भी लगते हैं तो पूंजी लगा कर पूंजी कमाने की बात मी होनी चाहिये, पूंजी गंबाने की बात नहीं होनी चाहिये। अच्छा प्रबन्षक वह नहीं है जो पूंजी गंवाता है बल्कि वह है जो कमाना है। इन बीमार मिलों के उत्पादन को बढ़ा कर, हनमें एफिशेसी लाकर उनको लाभ की स्थिति मे लाना चाहिए। घाटे की स्थिति में कमी होनी चाहिए । मुनफा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये। जिन एन० टी० सी० मिलों पर ऋणों की किश्तें बाकी हैं। इनको अदायगी में उनको छूट दी गई है। वह अच्छो बात है। ब्याज चुकाने के बारे में भी सरकार ने उनको छूट दी है। मेरा इसमें विरोध नहीं है। कुछ नई बात बनती है तो इस प्रकार के प्रोस्साहुन आपको देने चाहिएं। देश में उर्जा की, विजली की कमी है। उससे उत्पादन पर विपरीत बसर पढ़ता है। सरकार

की मंशा है कि डीजल जैनरेटिट संट डासकर कंप्टिव पावर प्लांट डाल कर, बायलर्ग को बदल कर, मशीनरी नई डाल कर उत्पादन को बढ़ाया जाए। यह अच्छी बात है। सरकार ने 311 करोड़ ओर खर्च करने की ठ्यवस्था की? है। यह सब बरं सरकार तो कर रही है लेकिंन इसको भी देखा जाना चाहिए, छसकी भी निगरानी रबी जानी चाहिये कि खर्च ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है।

एन० टी० सी० की जो मिलें हैं उनका पिछला जो परफामेंस है उसको आप लें। राध्ट्रीयकृत जो मिलें हैं उन्होंने 1982-83 में 76.62 करोड़ का घाटा दिखाया था और जिनका मैनेजमेंट आपने अपने हाथ में लिगा है उन्होंने 17.87 करोढ़ का घाटा दिखाया था। $1983-84$ में सितम्बर तक स्थिति यह है कि राष्ट्रीयकृत मिलों का घाटा 35.13 करोड़ है ओर चधिगृहीत मिलों का 10.82 करोड़ । ज्यों-ज्यों आप दबा कर रहे हैं मजं बढ़ता ही जा गहा है। ज्यों-ज्यों कर्ज देते है घाटा बढ़ता ही जा रहा है। वह बात नहीं होनी चाहियं।

इस साल दो लाख रुई को गांठों का 'काटन बेल्स' का निर्यात किया जाएगा। क्यों करेंगे ? किस खूशी में करेंगे ? रूई का निर्यात किया जाएगा तो ह्मारा'ही कच्चा माल है वह विदेशों में चला जाएगा।

जब हृमारा कच्चा माल बाहर जाएगा तो हमारे देश के उत्पादन की क्या हालत होगी ? इस शताఠदी के अन्त तक देश में जितना कपड़ा चाहिए, 24 हजार लाख मोटर की जरूरत है जब कि हुमारा उत्पादन अभी. 12 हजार लाख मीटर. ही है।
$43^{\circ}$ Disapproval of AORAHAYANA 16; 1905 (SAKA) Texite Under: 458 sakings (Teking over of Mgt.) Ord. \& Textlle Undertakings (Taking over of Mgt.) Bill

इसको दुगना करना वशे़ेगा और इस हालत में अपने देश में यंदि अपने माल की घ्वपत नहीं कर सके वो कंसे काम बलेगा ? हमें तो "फिनिश्र प्रोठफट" को एवसपोटें करना -ाहिदे ताकि विदेशी भुदा fिले ओर किसानों को मी कपास की कोमत का अच्छा लाभ मिले।

विदेश क्यापार की विछली हालत देबिये। 1980 में 206 ब.रोढ़ का निर्यात किया, 1981 मे 184 करोड़ 1982 में 160 करोछ़ और जनवंी से मानं 1983 तक 49 करो का निर्यात किया है। यह 'छाउनवडं द्रे उ' है। विदेश न्यापार में तो मुनाफा हो तमी काम चलेगा। मिलें ठीक जलें बोर मजदूरों का शाषषण नहीं होना चाहिए। उनकी भविष्य निधि का हिसाब ठीक से रखा जाय। लेकिन होंता यह है कि मजदूरों का भविध्य अंघकार में रहता है, मिल मालिक भविष्य निधि में अपना हिस्सा जमा नहीं करते हैं। ई०० एस० अाई० का काम मी बेकार है, उसमें भी सुषार करना चाहिये। इसलिये मैंने कहा था वाणिज्य उधोग में ध्रम ओर ष्जी की जहरी है साथ ही मजदूरों की ेेहतर स्थिति की तरफ मी ह्यान चाहिए ओर किसी को ताल:बन्दी की छूट नहीं होनी चाहिए। तासाबन्दी से उपभोष्ता ओर मजदूरों पर बुरा प्रमाब पछ़ता है।

कल संने कहा था हमार्रे मष्य प्रदेष में एक टेक्साटाइस मिल़ है उसको ‘होपलैस' किसने किया। कुछ समय पहले मष्य प्रदेश्र सर्कार ने कुछ जमीन उस fिल को क्लाट कर दो और यह घारणा बनाई गई कि इस जमीन को बेच कर नई मिल खड़ी हो जाए। जब सरकार को पता बा कि मिल बन्द होने बाली हैं फिर उसको जमीन क्यों

दी गई ? उस मिल पर साद्व सात करोढ़ से ज्यादा की देनदारी है।। करोड 12 लाख बिजली का बाकी है, 97 लाब प्रोवीचेट फंड का, 1 करोंद्र ई० एस० अाई० का मोर 4 करोड़ स्टेट बेंक आफ दूनदोर का ओोवर द्राफ्ट है। हतना घाटा और उस पर तालाबन्दो, यह सारो परिस्थितियों सरकार को देबनी चांदिए। विछृले कई महीनों ंे लोग परेशान हैं।

विदेश निर्यात के सम्बन्ध में अर०पी० पांद्दार और अार०एल०एन० विजय नागर ने अपनी पुस्तक में जो श्री मदन गोर द्वारा प्रकाशित की है, कहा है ;
> "So far as the export orientation of textile industry of India is concerned, the R.P. Poddar Study Team, which visited Europe in 1979 inter alia recommended :-
(1) Improvement in the quality of yarn from spinning ;
(2) Installation of wider width looms in replacement of old ordinary looms to manufacture grey cloth upto $112^{\prime \prime}$ width.
(3) Installation of rotatory and wider width processing machinery."
(4) Training of weavers for producing faultess cloth."

और ऐेक्सपोटट बवालिटी मिन्युफंबचर के लिए जो उन्होंने कहा है :
"A technician to be invited from abroad to set automatic looms to produce fabrics without double picks and lashing picks."

1980 में की मेहरा ने अमरीका का दोरा किया था, उसमें उन्होंने उट्पादकेता
[श्री संट्य नारायण जटिया]

बढ़ाने की दृष्टि से अपनी अनुणंसा में कहा है :

> "The team, therefore, recommended that the industry should be allowed to expand the capacity and machinery, particularly prepartory looms and printing both new and second hand, should be allowed to be imported freely and that procedural formalities should be simplified."

विदेशों से जो मशीनों का आयात किया जाता है, उसमें आयान की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चीfह। अन्न भें में यह कहना चाहता हूं कि सरकाएं ने जो 13 मिलों का अधिग्रहण केक्या है, उनकी देनदारियां क्या है, मन्र्री महाददय अपना उत्तर देंते हुए अवश्य बतायें । पिछले वक्त यदि देनदारियों को चुकाया नहीं हुआा है, तो उसकां सुधारने के लिए स रकार के यह उचिन अवसर है।

मिलो का अधिग्रह्टण करने की दृष्टि से जो योजना बनाई गई है, जां करोड़ों रूपा खर्च होने वाला है, वह पैसा ठीर से लगे, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। मजदूरों की वेतन, सेवा-सुविधा, बोनस आदि ओर आवास की सुविधा के बारे में भी साथ-साथ सोच्चना चाहिये।

एन०टी०सी० के मिलों के कार्यंकरण के बंगरे में मी ह्यान देने की जहगत्त है कि घाटा क्यों होता है। जो आापके सुझाव हैं, वह् अच्छे हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन की दृष्टि से क्या अाप करते हैं, यह देबने की बात है।

अन्त में अपने निं ィनुमोदन के प्रस्ताव का में समर्थन कग्ता हूं।

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

> "This House disapproves of the Textile Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1983 (Ordinance No. 10 of 1983 ) promulgated by the President on the 18th October, 1983. ."

Now, the Minister will move the Bill.

THE MINISTER OF COMMERCE AND SUPPLY (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): Sir, the Textile Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1983, was promulgated on 18.10.1983 as a consequence of which the management of 13 textilo units his been taken over.

There were thousands and thousands of workers employed for quite some time. The financial conditions of these units were in a bad shape even before this strike. Large sums of money of financial institutions were invested in these mills; production has gone down. So, to save the investment of the financial institutions, to save the employment of the workers, to provide an occasion for further iavestments, the Government came to the conclusion that it is necessary to take over theso mills. and once it came to this conclusion, it was necessary so that further frittering away of resources is not done or other things are not done to fritter away the assets; it was incumbent on us to take over their management immediately.

These are, in short, the circumstances under which the Ordinance was promulgated. I would now request that this august House take this Bill into consideration which will replace the Ordinance.

Sir, I beg to move : @


#### Abstract

"That the Bill to provide for the taking over in the public interest of the management of the textile undertakings of the companies specified in the First Schedule peding nationalisation connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."


MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill to provide for the taking over in the public interest of the management of the textile undertakings of the companies specified in the First Schedule pending nationalisation of such undertakings and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."
*SHRI ERA MOHAN (Coimbatore): Hon Mr. Chairman, Sir, on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagain 1 wish to make my suggestions on The Textile Undertakiugs (Taking over of management) Bill. 1983 which has been introduced by the Hon. Minister of Commerce and Supplies. I have been elected to this House from Coimbatore which has about 103 textile mills in which the largest number of workers in the country are employed. I am closely and intimately acquainted with the problems confronting the textile workcrs. I am also personally aware of the impediments and hurdles faced by the eatilo mills in their day to day working. With this background I make bold to give a few suggestions on this commendable legislative effort of tho Government. The management of 13 sick textile mills in Bombay was taken over by the Government on 18.10.1983 through a Presidential Ordinance. This Bill seeks to substitute this Presiden-, tial Ordinasco.

On bebalf of my party and on my own behalf I welcome wholeheartodly thin Bill, as this will onsure continued
livelihood for thousands of workers in these 13 sick mills. The acquisition of management of these 13 textile mills will lead to their efficient management. In, other words, this Bill caters to the public weal and hence this laudable legislative attempts has to recoive unanimous encomium of this House.

I would like you to have a look at the first schedule of this Bill, which contains the names of textile mills whose management has been taken over. Tata Mills, two Podar Mills, three Kohinoor Mills, Finlay Mills and the other textile Mills which were under the management of renowned industrialists reported sick and thousands of workers were apprehensive of their imminent closure. While the other industrial ventures of these industrialists are working profitably, only these textile mills bocame sick. It will not be far from truth to assert that the funds from the textile mills were diverted to their other' industrial ventures. The Government acknowledges the mismanagement of these mills. We have the Company Law in force and all these are public limited companies. This kind of mismanagement should have attracted the provisions of Company Law and the authority of the Company Law Board. I would like to know what action has been taken unjer the Company Law against these undertakings for such blatant mismanagement. The Hon. Ministor of Commerce in his reply to the debate should refer to the action initiated against the former managomont for violations of Company Law.

Similarly, these mills have received substantial financial assistance from the central public sector financial undortakings. The representatives of financial institutions are also on the Board of managoment of these undortakings. I am constrained to say that they are oqually responsible for such mismanagemont. It is their bounden duty to apprise the Government on time the
? ©Mioved with the recommendation of the President.

- The Original Speech was delivered is Tamil.
[Shri Era Mohan]
deteriorating conditions of working of of these Mills. I would like to know what action has been taken by the Government against them for their failure to ensure efficient management of these institutions.

MR. CHAIRMAN : There is long list of Members wanting to speak. Kindly conclude. Mr. Mohan.

SHRI ERA MOHAN : Sir, I come from Coimbatore, known as the Manchester of India with the largest number of textile mills. Please give me five minutes more. 1 have just started. While I welcome the taking over of 13 textile mills in Bombay, I wish to inform the Hon. Minister that there are several textile mills in Coimbatore which are remaining closed for years and for months together. Thousands of workers have been exposed to starvation and other privations of no small magnituje I will give the names of a few textiles which are sick-S.R C. Mill in Triupur, Padma Mills, Janardhana Mills and Tamil Nadu Spinning Mills in Coimbatore and Anglo-French textile mill in Pondicherry. The B \& C Mill in Madras is also on the verge of closure inspite of massive dose of financial assistance from the Government. The workers are frightened of their future livelihood. The Government of India should take over forthwith the management of these textile mills remaining closed in Triuppur and Coimbatore. If this is not done immediately, the industrial unrest will go out of control and the Government of India will be solely responsible for any untoward cousequences. I would compare the situation to the erupting volcano and any time the lavi of frustration of workers will envelop the nation. I take this opportunity to warn the Government of violence consequence of inordinate delay in taking over the management of these sick textile mills in'Coimbatore.

In today's newspapers you will find the nows item that during the past 10
years the NTC Mills have incurred a total loss of Re. 425 crores. While the NTC mills in southern States are working profitably, the NTC mills in northorn States are working under loss. I would request the Hon. Minister to find out the reasons for continued loss of NTC Mills in northern States.

MR. CHAIRMAN : You have taken much more time. Please conclude now.

SHRI ERA MOHAN : A sum of Rs. 266 crores has also been injected for modernising the NTC Mills. I would take this opportunity to urge upon the Minister that substantial funds should be earmarked for the modernisation of NTC mill in southern States which are working well and earning profits. According to my assessment, the NTC Mills incur losses primarily because of the outdated mechinery, which are a century old. There is imperative necessity for modernisation. The other primary cause is that the genuine demands of the workers are not resolved on time, resulting in production loss. I suggest that the management should find prompt solutions to the legitimate demands of workers. Again, the substandard cotton is purchased by the NTC Mills; this leads to production of substandard cloth and yarn. This also needs to be looked into.

MR. CHAIRMAN : Please conclude, MR. MOHAN. You need not tako any other point. If you do that you will take more time.

SHRI ERA MOHAN : I request the Hon Minister of Commerce to exa-* mine the points raised by me and do the needfal. In conclusion, I would urge upon the Minister to take over the sick textile mills in Tripara and Coimbatore -eferred to by me at the outset in the interest of thousands of workers whose canse is dear to the Hon. Minister of Commerce. I extend my full support to this Bill-under discus. sion. I am suro he will not make- any distinction between the texitle workers

465 Disapproval of AGRAHAYANA 16, 1905 (SARA) .Textle Under.' 466 rakings (Taking over of Mgt.) Ord. \& Textlle Umdertakings (Taking over af Mgt.) Bill
of Bombay and Coimbatore. The Government should take over the textile Mills in Coimbatore and Tiruppur which are closed for years and months together.
*SHRI P. SHANMUGAM (Pondicherry) : Hon. Mr. Chairman, Sir, I welcome the Textile Undertakings (Taking Over of Management) Bill, 1983 secking to replace the Presidential Ordinance promulgated on 18th October, 1983 which vested in the Central Government the management of thirtoen textile undertakings in Bombay. This has clearly established our Government's commitment to the cause of workers in the country. This timely action has rescued thousands of textile workers from myriad privations.

I have been elected to this House from Pondicherry where presently thoucands of workers-to be precise, 7000 workers and dependenis of 40000 fami-lies-are on the streets of Pondicherry because of the closure of the AngloFrench Textile Mills Lid. The Mill was working well under the management of $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Ramachari Group. It made a profit of Rs. 110 lakhs in 1979 and again Rs. 41 lakhs in 1980. The situation started deteriorating when the management changed hands in July 1981 to Messrs Jatia and Somani Group.

The exports dwindicd from Rs 840 lakhs in 1980 to Rs 607 lakhs in 1982. The Government supplies doclined from Rs. 319 lakhs in 1980 to Rs. 252 lakhs in 1982 . The Compny's sundry credits are of the valuc of Rs. 280 lakhs, $50 \%$ of which are pressing credits and statutory liabilities. The preference shares of the face value of Rs. 18 lakhs are duc for redemption on 31st December, 1983.

At the start of the season the Company had entered into contracts for the purchase of $\mathbf{1 2 , 0 0 0}$ bales of cotton at
guite a low price, but the constraints of resources have compelled the Company not to execute the contract. The suppliers are threatening to close the deal and cancel the contracts. The paucity of funds has prevented the Company from purchasing basic raw material and other essential raw material.

Till 1979 the former management had maintained the norm of $4 \%$ ratio between the interest and the sales turnover. Presently it is a little above $7 \%$. With a view to running the Mill the present management asked for a financial commitment of Rs. 1 crore from the Government. The promoters' contribution is Rs. 35 lakhs and the remaining 65 lakhs would be provided by the lead banks. The present management was to release Rs. 10 lakhs immediately as a portion of the promoters' contribution and the UCO Bank and the Indian Bank to release respectively a sum of Rs. 25 lakhs each, to be followed by the revival of the credit facilities to the tune of Rs. 25 lakhs by UCO Bank. But the present management has not so far contributed its share of Rs. 10 lakhs as the first instalment.

Consequent to the closure of the Mill, it was decided in consultation with the Trade Unions, among other things, to advise the Rodier Mill Cooperative Society to supply ration on loan basis to the workmen until the position in the Mill improved. However, it is learnt that an amount of Rs. 14 lakhs was due upto Junc 1983 to the Cooperativo Stores and Credit Society from the management. It appears that the mill management has collected the dues from the workers, but has not remitted the same to the Society. The concerned Socicties are not having any working capital now, they in turn are not in a position to procure the provisions and other essential goods for from other merehants. Consequently, they have also expressed their inability to supply provisions or ration articles to workers on
[Shri P.'Shanmugam]
loan basis any further. It is a question of misappropriation of workers' funds by the present management, which is a very serious charge. The Mill management is also in a huge arrears to the Electricity Department, Pondicherry, to the tune of about Rs. 26 lakhs upto the end of June, 1983. The wages have been paid belated from April, 1983 onwards. Salary for the month of June 1983 and thereafter has not yet been paid.

The present management with a view to rehabilitating the mill submitted proposals in broad terms for additional working capital to be made available at nominal marginal modernisation loan from term lending institutions. The financial institutions are finding it difficult to extent financial help as they are apprehensive that that asssistance would also go down the drain.

As a result of the closure of the Mill, there are daily demonstrations outside the precincts of the Mill and also in other parts of the town. This contagion of industrial unrest is slowly enveloping the whole city of Pondicherry and if is allowed to continuc it is quite likely that the workers in other indugtrial units may also join the fray as a sympathetic gesture, Then the Government will have to handle a major labour problem in this small Union Territory.

It is therefore necessary and it is high time that the Central Government interfcres in this matter and takes over the management of this mill to give succour and sustenance in 7000 workers and the dcpendents of 40000 families. I weicome this Bill which gives legislative sanction to the taking over of management of 13 textile mills in Bombay. Here I would like to point out that the NTC mills in southern States are working well and making profits. Hence there need not be any hesitation on the part of the Central

Government to take over the management of Anglo-French Textile Mill in Pondicherry immediately, which alone will save thousands of workers from decimation. With these words I conclude my speech.

धी जगपास संहु (हगिद्वार) : सभापति जो, सरकार के काम करने का जो तोर्-तरीका है वह् संसदीय नहीं है। यह चर्च पह्ले भी हो चुकी है। माननीय मन्त्री महोदय ने इस बिल में लिखा है कि इन 13 टेक्सटाइल मिलों को लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि छनकी हालन दिन प्रति दिन खगव होती जा रही थी। में माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सग्काग की जो आदन बन गई है, ह्र बड़े काम को, अच्छे या बुरे काम को अःयादेश के द्वागा करने की, उसका क्या काग्ण है ? 18 अक्नूत्रर. 1983 को जो अध्यादेश निकाला गया उसके ठोक एक महीने बाद संमद का मत्र शुर् होने जा ग्हा था। अध्यादे़ेश के बजाए संमद को विश्वास में लेकर फैक्टियों का अधिग्रह्ण क्यों नहीं किया गया ? मग्कार की संसदीय प्रणाली को इन अध्यादेशों के द्वारा कमजोग कग्ने की योजनाबद्ध साजिश है। जब संसद सत्र शुल ह़ोने जा गहा है तो हग बड़े काम को संमद के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह् मैं मांग कगता हूं। इस बारे में पह़ले मी चर्चा की गई है। हुग बार यही तकं दिया जाता है कि जनहित में यह् काम किया गया है । मैं बताना चाहैता हूं कि जनवरी 1982 से लेका बम्वई में मजदूगों की स्ट्राइक हॉती ग्ही. लाखों मजदूर भूखे मरते रहे, सदन ने बाग-बार मांग की कि कम्पनियों का अधिग्रहण क्यों नहीं किया जाता। मजदूरों को वेतन नहीं मिला, बोनस नहीं मिलां, उस वक्त इनका अधिग्रह्दण नहीं किया

469 Disapproval of AGRAHAYANA 16, 1905 (SAKA) •Textile Under- 470 raking (Taking over of Mgt.) Ord. \& Textile 【Undertakings (Taking over of Mgt.) Bill

गया। मेरा आरोप है कि यह सरकार की उन पू ज्रीपतियों के साथ साजिश थी। उस बक्त प्र्जीपतियों को घाटा था क्योंकि माकँट में कपढ़ें की कमी नहीं यो। ज्यादा प्रोडे कान करने से घाटा बढ़ सकता था। इस्मलिए अधिर्णन नहीं किया गया ओर स्ट्राइक को लเ्बा बींच कर मजदूरों को परेशानी में हाला गया।

आज सरकार अरबों रुपया घाटा उठाकर भी इनका अधिप्रहण कर रहा है। अर्बों रुपया इसके आध्रृनिकीकरण पर लगेगा। स्टेटमेंट में बताया गया हैकि अगले जार सालों तक घाटा होगा, उत्वापादन कम होगा। में जानना चाहता हूं कि जब माउनाईजेशन कर रहे हैं इसके बाद भी कह रहे हैं कि अर्बों रुपए का घाटा होगा। आाप कृपया कागख़ानों का कप्तोट माहनाईजेशन होने से पहले हनको मत बलाइये बरना घाटा उयादा होगा। मजदूगें को चाहे वेतन दे दीजिए मगर. मुल्क की इकानामी को डिस्टबं मत कीजिए। आप मजद़रों को गार्ट्टी दीजिए कि मजदूरों को ूूरो सुविषाएं दी जाएँगी। उनकी रकी हुई तनछवाहों को दिया जाएगा ओर जिन मजदूरों को निकाला गया था उनकां वाविस रबा जाएगा। सदन को दिश्वास दिलाना होगा कि आप मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं।

इसमें यह मी बताया गया है कि सस्ता कचढ़ा वितरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध करांया जाएगा। इस बारे में सुझाव देना चाहता हूं कि इस मुल्क में बढ़िया ओर अच्छे कपढ़े, टे कीकाट, टेरीलिन की कमी नहीं है। इन मिलों में इस स्तर का क.पढ़ा बनाया जाना चाहिए जो इन्टरनेषनल माकैट में जा सके।

इन्टर नेशनल माकिट में कम्पीट करके विदेशी मुद्रा कमा सकॅ। 52 प्रतिघन लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं। टेरी काट, टे रेबूल और दूसरे अच्छे कपढ़े बना कर इस मुल्क के लांगों को लूटने का काम मत कीजिए। आप फारेन टेक्नालाजी पर माउन्रईजेशन इस उद्दे श्य से करें कि छेंटर नेशनल माकिंट में, जो कपढ़ा पैदा होगा उससे विदेशी मुद्रा कमायंगे। अभपने अपने फाइनेशियल मेगोरेन्डम में कहा है कि इन्डर्ट्रीपल को तीस ह्जार रुपए पर-एनम देगे। आपने इसमें स्पष्ट स्व में नहीं कहा है कि यह पांच, दस या बीस साल के लिए देंगे। इसका काइटेरिया क्या है ? आपने जो यह़ तीम हुजार रुपे देने का निश्चय कि.या है यह किन अणिकससं की निप्रोट्ट पर किया है ओर बगर दंगे तो कितने वर्षो तक देंगे इसके बारे में नह़ीं बताया है।

जिन कंविटालिस्ट्सक ने इस मुल्य में आयायक संकट खड़ा किया है अाप किर उनको रपया देने जा रहे है। मैंने कल भी कहा था कि ऐसे लोगों को ब्लंकलिस्ट करे दीजिए। इनको फाइनेनियल इंस्टीटयूश्न से पेसा नहीं fिलना चाहिए। भाप इतना पंसा देकर के उनको प्रोत्साहन देते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। पूंजीपतियों कां करोढ़ों-अरबों रपया दिया जाता, वे उसका fिस-यूज करते हैं। में बाहता हूं कि सरकार को इस भामले में स्ट्रीक्ट्नस करनी बाहिए। जो इन्डस्ट्रो को सिक करे उसके खिलाफ अवश्य कायववाही करें। ब्लंक-मनी अध हिन्दुस्तान में पेरेलल इकानोमी है। उसका' मुछ्य कारण यह है कि आाज कारंबाने बन्द हो रहे हैं। कारखानों का जब उत्पादन बढ़ता है तो उसका प्राफिट मजदूरों ओर सरकार के पास न जाकर केपि-
[ श्री जगपाल संह] $]^{[ }$

टालिस्ट्स के पास चला जाता है। इस पर आप अवश्य नजर रखिए। आपने एक अरब चालीस करोड़ रुपए का घाटा बताया है। इसको कंसे पूरा करेंगे ? आप आधुरिकी करण के नाम पर पंसा लगाये जा रहे हैं। अप संसद को गुमराह कर रहे हैं। मेरा आरोप है कि हिन्दुसतान के पूजीपतियों के साथ सरकार को साजिश नहीं करनी थाहिए चाहे स्ट्राइक, लाक-आउट या प्रोउकशन कम करने का मामला हो। आपके ब्यूरोकेट्स अरनों रुपया कमाते हैं इन्ड्ट्ट्रीर्यिस्ट को रुपया देने के नाम पर लाक-आउट कगाने के नाम पर। एन०टी० सी॰ की जितनी फेक्ट्रीयां हैं, उनका आाधुनिकीकरण कीजिए। वह सरकार के हाएयों में हैं। मेरे इलाके सहारनपुर में भी फंक्ट्री है। वहां भी काफी घाटा हो रहा है। इस लिए इन फंक्ट्रियों की कन्डोशन को काप सुधारिए।

आापने इस बिल के एम्ज एन्ठ आव. जंक्ट्स में लिखा है कि बगर इनको न लिया जाता तो इसकी भयानक प्रतिक्रिया हो सकती यी देश में। आज तक स्ट्राइक्स कारबानों में होती रही है, फंबिट्रयों में होती रही है तब मुल्क में कोई उसका सीरियश रिएकशन नहीं हुआा और सदन के बैठने से पहले अगर अापने इन मिलों का अघिग्रहण नहीं किया होता तो कोई सीरियस प्रतिक्रिया होती देश में, इसको में मानने के लिए तंयार नहीं हूं। सग्कार को बरबों-करोड़ों का घाटा मिलों में जो उसने ली है हो रहां है। में चाहता हूं कि वह घाता बन्द हो । साष ही में यह मांग कग्ता हूं कि सरकार को सखत कानून बनाना चाहिए ताकि देश के कंपिरलिस्ट्स के

अधीन जो मिलें या फैकि़्ट्र्यां चल रही हैं उनको बजाय प्रोत्साहन या इनाम देने के, वे ठीक से चल सकें, उनकी स्थि ति सुधर सके। इसके लिए आपको सब्त कदम उठाने चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम इन कारब्बानों की दशा सुधार नहीं पाएंगे। हिन्दुस्तान के जो प्राइवेट कैविलिस्ट हैं उनकी मिलों से मी ज्यादा बुरी हालत उन मिलों की है जो आप ने हाय में ले रखी है। में चाहता हूं कि प्रोडकशन पर, री-मंटीरियली पर, मशीन री के आधुनिकीकरण पर आाप सीनियस सोचें ओर सोच कर इनको बलाने का आाप काम करें भोर हीमेशा ही आपके सामने मजदूरों का हित स्र्वोपरि होना चाहिए।

SHRI BALKRISHNA WASNIK (Buldhana): Mr. Chairman, Sir, I rise to welcome the step taken by the Government in take-over of the thirteen Bombay Textile Mills. Sir, it is long overdue. There was a demand from the workers' union Rashtriya Mazdoor Sangh as also by Government of Maharashtra to take over these mills. Aftor a long time, the Government has taken over these mills.

As everybody knows, there was mismanagement and more than 35,000 workers were involvod who had to be given the work. And for this very reason; the Government has taken over all these mills. Not only 35,000 regular workers were involved but, I am told, there were 45,000 badli workers also. It was a question of not only 35,000 workers but it was a question of provid. ing jobs to nearly $\mathbf{8 0 , 0 0 0}$ workers. Government has taken this wise step to do it.

A member from the Opposite side has said that this should have been done during the session time but, I think the Government has done the right thing. Had any time or notice

473 Disapproval of ÁGRAHAYAYȦ i6, 1905 (SAKÄ) Textile Under- 474 raking (Taking over of Mgt.) Ord. \& Textlle Undertakings (faking over of Mgt.) Btll
been given to these mill owners, I do not know what thoy would havo done. They are known for many things. All those tricks they might havo played not only on the mills, on the workers but also on people of this country and on the nation as well. It was a right thing that Government has taken this action very swiftly and their takeover was complote during the few hours in the night.

Sir, I was glad to note that Governmont was considoring to organise another Corporation for these Mills. I do not know if they are having second thoughts. The record of the National textile Corporation which is at prosent going to run these Mills-it is running to many other mills already-is not very happy and, I am sure, the Government are also not happy about the way in which the National Textile Corporation is working.

The N.T.C. has been showing a declining trend during the past fow years.

Last year there was further decline. I don't think that only by taking over a few mills this chronic problem of sickaess in the textile industry will get solved. I say not only the industry but also the trade in yarn and trado in selling the cloth has also to be under the public sector. Unless all these three things are in public sector there cannot be a good policy which can be executed in a rational way in the intorest of the nation.

Sir, the NTC is incurring loss after loss. During the financial year 1981-82, the aggregate loss was to the tune of Rs. 73.20 crores. I do not know if at any time in the near future the NTC is going to make any profit. The yarn trade is in the privale hands. They are giving no help to these mills. On the other hand they are creating many impediments. Also when the NTC goes to the market to sell the cloth there is difficulty faced by them and the one thing that the Janata Party government did has, I think, led to the difficult
situation. It was during the Janata Party government period that the private monopoly controlled mills got exemption from producing cheap controllod cloth. Now, the NTC mills are responsible for producing 50 per cent of the cheap cloth. Out of the total of six million muters of cheap cloth the NTC were supposed to produce 355 million metres. The rest has gone to cottage sector. The mills in good condition which were obliged to use 20 por cent of their capacity for the production of controlled cloth are now free from that responsibility and so long as this discrimination is there between the private owned mills and the nationally owned mills, the nationally owned mills cannot make profit and show results. So what ever was done during the Janata party. I think, it is high time for the Government to review the situation and correct this thing. I am sure the Hon. Minister incharge of this Ministry who is very dynamic will take a positive decision in this matter.

Sir, instead of going to other points, I will concentrate on these points only. I request the Hon. Minister to take note of these points.

With these words I conclude.
SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South) : Mr. Chairman, Sir, we are discussing a very important Bill. We should discuss it dispassionately and thoroughly. We are discussing the Bill in this background that this Parliament, in the past, in the days of Pandit Jawaharlal Nehru, had supported the basic principle of having commanding height of the economy in this country. And pursuant to that unanimous resolution that was adopted at that time, Government adopted several measures.

According to thess measures, whereover they thought that in the national interest they could take over certain establishments, Government started taking them over.

Against this background, some progress in the direction of nationalisation
[Shri Ratansinh Rajda]
was made. But, at the s.me time, certain people in this country are posing questions whether it is mere sloganmongering, whether it is nationalisation for the sake of nationalisation, or nationalisation for the sake of bringing about social and economic justice to society.

So, Sir, from this viewpuint, it is time that we must halt for a minute and ponder over the matter for a while. In this matter of nationalisation, in regard to whatever steps we have taken, have we fulfilled our promise to the people ?

Have we risen up to the occasion? Have we brought about social and economic justice that we promisud to our people ? I am sorry to point out that we have failed the masses and the poor people of our country. We gave high hopes have not borne fruit.

Now, Sir, having said this, I will offer my remarks about the take over of the 13 textile establishments. What is the condition of the textile industry ? Last year 100 million man hours were lost. Government just remained a silent spectator. In the City of Bombay textile strike went on for such a long time. Government could not do anything. Government was docilo, impotent, inefficient and helpless to solve the problem and to come out with a proper solution, as soon as the strike was foisted on tho workers by labour leaders like Mr. Datta Samanta.

Sir, when Government becomes a silent spectator where can the workers go ? What will happen to the growth of healthy trade unionism in this country? We have come out with several ideas and one important idea is workers' participation in management. Mr. Wasnik who preceded me was talking about what happened during Janata party regime.

Sir, I do not know what is his logic; I do not know whether he has gone through the records and the facts. Sir, the facts are, that during the Janata regime, a Committee was appointed with regard to workers' participation in management. That Committee's Report was ready within two months. But then the Government collapsod and it could not be implemented.

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : Why was it not implemented within the time that you were there?

SHRI RATANSINH RAJDA : Government was not there; Guverament was removed.

PROF. N. G. RANGA : At that time they had not yet gone out of power and they could have taken action.

SHRI RATANSINH RAJDA : Prof. Ranga, you must take a disp.ssionate view. You are an elder statesman. Let us try to reeapitulate the facts. The Janata Party appointed a Committeo. That Committe went into the matter and came out with a Report. The Committoc's Report was there. These are glaring facts which no ono can deny.

Thereafter the government was removed and the new Government had come. The onus of the entire burden fell on you. The ball has been in yonr court. Now, you have appointed a Committee and the report of that Committee is not forthcoming. Six months have passed. I would like to basc my question on these points. If you are very serious why don't you go ahead with the workers' participation in the management, etc.? What have you done so far? Why are you keeping quict? It is no use merely to hurl charges on the Janata Government. The attitude of the ruling party and the Treasury benches is whenever something wrong happens, the stick is quite handy to weild on the Janta party because our Government was there at that time. But the entire country knows about it.

## $16,00 \mathrm{hrs}$.

Now, we are talking of sick industry and sick mills. You have been taking over the sick mills. Have you got any cogent and ethical policy with regard to taking over of these sick mills? Why are you taking over the sick mills alone and why not nationalise the whole textile industry? The point is whether the Government has got wherewithal. I am prepared to stand by the Government if they are prepared to do so. But 1 know the Government is incapable of doing it and $I$ do not think that it will just make a jump and reach the highest peak when you are not in a position to jump over a step. This is the position and you should take a practical view.

Now, Sir, I would like to draw the attention of the Hon. Minister to certain manipulations which are going on in the textile mills. Deliberately textile establishments are made sick and the major part of the capital is being diverted for some other purpose. People who have got $4 \%$ to $6 \%$ share in the establishments carn lots and lots of money and they are deploying the entire capital for other purpose, for their own personal, selfish and family purposes. Then they come out and say that the mills are sick and the Government should take them over. Under these circumstances. I think we must think of these things de novo so that we can come out with certain concrete plan as to what we should do under the circumstances. If there are black sheep who are deliberately making the establishments sick with ulterior motives, then Government should not fall a prey in their hands.

Now, Sir, there are certain failures on the part of the Government. Our infrastructural deficiencics are coming in the way. Power shortage is there. When there is power shortage you cannot blame others and the Government has so far miserably failed to improve the position. Whenever the infrastructural deficiencies are there, we must try to remove them. Then the
question of lock out also comes. Last year, we had celebrated 'Productivity Year' and it is a sad commentary that during that very 'Productivity Year' our productivity ratio had touched the lowest ebb end we cculd not increase our productivity. In this way we are managing the affairs of the country. What right do we have to claim that we are on the path of progressive steps? It is nothing but resorting to slogan-mongering only.

Now; you have been managing certain textile mills arcady and most of those mills are running into losses, colossal losses.

The National Textile corporation has heen working scandelously. I have raised my voise against it at different levels, including the Consultative Committe meetings. I have been asking for a thorough enquiry about the functioning of the National Textile corporation. It has a scendelous functioning. The corruption is stinking corruption anywhere and everywhere. Certain bureaucrats and certain vested interests have made it their monopoly. A gentleman becomes a director in the subsidiary, next year another gentleman becomes a director, and those four or five people rotate in these posts one after the other. In the case of National Textile corporation at Gujarat crores of rupecs were wasted but in spite of that, those corrupt officials were not removed from there. why? Why don't you put tried and efficient pcople who have proved their efficiency there ? We must put such people there and tell them that we want results. We must have result-oriented burcaucracy. We must put officers who would get things done. The persons who are blacklisted, against whom there are complaints in the press and the public, the persons who are corrupt, should not be allowed to continue in the National Textile Corporation. If it is done, I think, it would be a great boon for the NTC organisation, the Government and the bublic at large. At present, a large amount of moncy is being wasted because of corruption.

# 479 

 Disapprovnl of DECEMBER 7, 1983Texille Under-
480

## takings (Taking over of Mgt.) Ord. \& Textile Undertak:ngs (Taking over of Mgt.) BIII

[Shri Ratansinh Rajda]

I would not stop at that; I would like to give certain constructive suggestions to the Government, if the Government would like to pay any heed to these suggestions. I would like to pose a question, whether the Government have laid down any scientific policy as far as the textile or the cloth to be provided to the poor and the common man of the country is concerned. You can dicide that some cloth with particular counts, say fourteen counts, will be reserved for the cooperative sector, for handloom, for khadi. weaving industries, handspun. That we are not doing. Crores of people are unemployed; we have got large manpower which is unemployed. Mahatma Gandhi is the only answer, but we are not relying on that. When we cannot provide through machinery enough employment to all the manower, it would only behove us that we take a step in the right direction, and come out with a policy that cloth with some counts would be reserved for the handspun, hand-woven and khadi sector etc. Then, something should be reserved for the cooperative sector. Instead of resorting to nationalisation, why not give a filip to the cooperative movement. We must try our hand there. I do not know about the other States much, but in States like Maharashtra, I hear compleints that in the name of cooperative movement, crores of rupees are going down the drain. That should not happen.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : That is cooperative capitalism.

[^0]Now, there is a recent trend about
the trusteeship. Jiyanand Kbira in Bombay or Poona have given away their entire establishment and brought out trusteeship experiment. This is on Gandhian line where the workers are fully participants in the entire management. Management is theirs and all the people put their heads together and thus trusteeship councils are created.

I wonder whether you can try your hand in that. If in that direction wo can make a progress, that would be a nice thing. I am told even in London and in the USA now people have started doing it; and I have rocoived reports that there aro certain establishments where in on trusteeship experiments they have made a good progress. Of course, here we have not been able to make any progress.

Sir, this Explanatory note that you have given, is completcly silent about how many crores of rupecs would be required. Rs. 15 crores is the initial amount that has been stated, but it is not the correct amount. I doubt and challenge this figure given is not correct. Already more than Rs. 400 crores have gone down the drain as far as the losses are concerned.

Now, to start these newly taken over establishments, you would require more than Rs. 100 crores. Have you calculated the amount? I was told in Bombay by somebody who knows the subject that these present thirtcen textile mills that we have taken over, would not run at all unless more than Rs. $\mathbf{2 0 0}$ crores are invested. If that is so, 1 think the Government must come before this House and take us into confidence as to how much amount is to be invested in making the wheels of this industry running.

Sir. I think if efficiency is at the tips of the fingers, if honest officers are kept to run thesc mills and if certain suggestions that I have stated regarding the khadi industry, cooperative sector and reserving some counts for handloom industry etc. and giving rakings (Taking over of Mgt.) Ord. \& Textile Undertakings (Taking over of Mgt.) Bill
a play to these trusteeship principles, I think this will be breaking a new ice and we shall be progressing in the new direction.

I hope our dynamic Minister for whom I have got great regard, who means business, shall not tread this only path which is a steriotype approach. I hope he will give up the stereo-type approach and will come out with a fresh mind and show to us that he means business. Then there will be real progress in the textile industry of this country.

### 16.13 hrs.

[DR. RAJINDRA KUMARI BAJPAI in the Chair]

धर्रो जगपाल निक : मभापनि जी, अभी खवर अाई है बोर जसा कि अप जानतो हैं कि पिछ्छने दों माल में पश्चिमी उनर प्रदेग में धंच की स्थापना का....

सभार्षति मत्रोदप : अभी घह् प्रश्न नहीं है।
(वयवषान)
सभापति महोवय : यन् कार्यंयही में नहीं आयेगा। अप बंठिये, आपको मिंने इजाजन नहीं दी है।
(घ्यवधान)
सभापति कहोदप : आप बिना नोटिस के नहीं बोल सकते ।
(घ्यवघान)*
सभापति महोवय : आप यहां पर इस तरह से नहीं बोल सकते हैं आप, बंठ जाइये । हाउस विना रूल के नहीं चलता है।
(घ्मवषान)

सभापति गहोवय : मैने आपको बोलने की अनुमनि नहीं दी ।

श्रीमती गालिनी पाटिल जो इस सदन की नई सदर्या हैं, अपना पह्ला भापण देने जा रही हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए।

श्रोमती शालिनी -पाटिल (सांगली) सभापनि D होदया, में अपकी बड़ी आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्तवपूर्ण चर्चा में भाग लेने का बवसर दिया है। यह मेरा प्रथम भाषण है विश्व के यबसे बड़े प्रजातंश्र के मन्द्दिग में मुझे पूर्ण विश्वास है ओर qरमार्मा से मेरो यह् प्रार्थंना है कि मै एक लाकसभा मउस्य के अपने कत्त्रंठ्य का अपने मतदाताओं के प्रति और राष्ट्र के प्रनि मंम्पन्न कर्ने में सदन के माध्यम से सफल हो सकूंगी ।

मै महागणष्ट्र की, विशेषत: बंबई महानगरी की मूनी वस्त्र उद्योग की समस्याओं से ओर परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित हूं 1 खासकर उस अवधि में जब नकरीबन एक साल की बड़ी हु्ड़नाल हुई थी जो बिलकुल जलूरी नहीं थी, जिसे टाला भी जा सकता था। इन सब बातों को मद्द्येनजर रख हुए मैं इस विधेयक का सर्मथन करतीं हूं। इस विधेयक के साथ ह्मारे दे $ण$ की बड़ी कोर भागी समस्याएं जुड़ी हुई हैं ओर जुत़ा हुअा है उनका हल। इस विषेयक का धाग़ाओं के कायं रूप में परिणत होने पर हमारी बीमार मिलं ₹वास्ध्य लाम करेंगे ओर उनके डगमगाते कदम सुस्थिर हो जाऐंगे। इस विक्षेयक से धालीस हजार

कामगारों ओर उनके परिवारों को भुष से बचाया जा सकेगा। ये बहुत बड़ी उपलकिध है।

इस विधेय下 से 13 मूती कपढ़ा मिलें जिनका वर्णंन कार्यमूच्वं में किया गया है राष्ट्रीय-कर्ण से पहले सग्रार द्वारा हस्तांतर्ति कर ली जाएंगी। ये मिलें दुर्माग्यवश सनत कुप्रवंध के कारण वित्तीय -क्रव्यूह में फंस गई 'यों। उनका अाॅथक परिस्थिति घमनी निगह़ चुकी थी कि वे अपने कामगातों को मजदूरी़ देने में असपयं थीं। उनकी वित्तीय f्थिथि हतनी विकट हो चुकी थीं कि ह़ु़नाल से पद्ले उनकी हालत द्यनीय हो गई यीं ओर हैउ़ताल के बाद उन पर कोई दो अंमू बहाने बाला नहीं गह गया। वित्त संन्थाए उन्हें लवेलंबे कंं दे चुकी थी जिनका भुगतान और ब्याज का देना भी इन 13 मिलों के ताकत के बाहग था ओर प्रबंघकों ने देखा। और जाना कि जो पेसा बंकों ने ओर अन्य कजंदारों ने इन मिलों में लगाया था, उनके बाविस अाने का कोई उम्मीद नहीं था। अब यह् दे बा गया कि अगर हन मिलों को नवजीवन देना हो तो बहुत्त बड़े क्षाने पर भेसा लगाना पढ़ेगा। इसलिए जनकल्याण के लिए ओर उद्योग को टूटकर गिरमे से रीकने के किए और कामगारों और उनके गरीब परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए ये विधेयक एक बन्दान के रूप में है। कगर सरकार इन परिस्थितियों में उदासी या असावषानी वरती तो एक बड़ा पाप हो जाता .। इसलिए में बाज श्री विस्वनाष 'प्रताप सिहृ, के ग्र्रीय गन्ती, ब्यापारें को बछाई बंता हूं कि उन्होंने ये साब़ुसिक धोर व्यावहुारिक कदम उठाया

है जिससे सूती कपह़ा उद्योग का सारा वाताबरण ही स्वाह्धप्रद हो जएगा।

इसी सिलसिले में कह देना उचित हृोगा कि मिल मालिक यें, जानें कि ये विघेयक सरकार का निश्चय और उसकी आधारभूत नीति की ओर छ्गारा करता है। ये हमागे सरकार का अल्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है, वे कपनिया जां कुप्रबंघ का किकार हैं जिनकां पहिलक फण्ड में लगत्तार प्षसा नहीं दिया जा सकता, ऐसे कपनियों का सरकार द्वारा, हृन्तांनगण ओर राष्ट्रीयकर्ण ही उनित निणंय है।

में विनस्र स्प से मंत्री जी बो त्क-दो ओग सुजाय पेश करना चाहृती हूं। पहला यह्ध है कि विपघेयक. की घागा 4 में केन्द्र सग्वार ने मिलों की देखणाल कर्रनं के लिए महानददेश्रक नैनान करने का निण्णय किया है। इस संदर्षं में वह कहना चाहूंगी कि. महा निदेशक को इस तग्र्ध बतुवा दें कि यह्हामान मिल ख्वर्षता की ओर जल्दी से जल्दी बढ़ मकें। हृें यह देबसना है कि महानिदेशक उनासीन प्रवृति का fिकाए न हो जाएं या अपने खापको लाल कीनाशाह़ी में न बद्टाए । मह्रानिदेशक को यह़ निदेंगन दे वेगा चाहिए कि इस नरहा से काम करें कि प्रवंघ कों मोर अ्रमिकों में सद्भाव ओर जांति का वाताबरण रहे । मुले पूणं विश्वाम है कि fिलों का अबंष निपुणता ओर अनुणासन के साष किया जएगा। मेरा दूसगा मुझाव यह है कि इस विधेयक के माधपम से सूती कपढ़ा उद्योग का एक माप्राएप सा सरकार के हाण में या जाएगा। कब सरकार को यह प्रमाणित कर्ना होगा कि वो समाज के एक आदर्श मालिक हैं। इसलिए वह आवेइ्यक है कि मालिक और कामगार

कायंकर्ता जमकर काम करें और इन बीमार मिलों को स्वस्थ मिलों के रहा . में प्रस्तुत करें ।

मजदूरों की लीहरणजप जब कभी स्वार्यी ओर गेग-नजमेदार नेता के हाए में जाती है तो मजदूरों पर क्या बीतती है इसका दुर्भाव्वपूण अनुभव बr्बा की हु़ताल में आया है। मे केन्द्र सग्कार और महाराष्ट्र सरकार का अभिनदन करनी हें कि. छहन्दोंने संयम से ओर घर्रसनीय रूप से अपने कपर अंकुण ग्वते हुए है़्रताल का मुकावला कि,या। इतनी बड़ी हड़ ताल माग्न के उच्योग के विकास के इतिहास में कमी नहीं हुई ओर जिस तग्ह इस द्ऱताल को सबुणल मार्माला गया, जनना इस बान की साक्षी है कि केन्त्र ओंर महागराप्ट्र सरकार ने स्थिनि का धैं यं ओर बहादुरी़ से सामना किया। मैं अपना पूर्ण समयंन इस विशेक कें अवृत करती हैं।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): Madam, Hon. Minister for Commerce will of course pose the question to the opposition : do you support this Bill or do you not support this Bill? It is very simple to suy because we want him to take over all the textile mills in the country and we believe that there is 50 future for this Indian textile industry unless the whole of it nationalised. The private owners are reducing it to conditions of complete ruin. So, naturally, since he has not get the courage yet or the will to take over the whole industry, he had decided to take over theso 13 mills in Bombay City To that extent naturally, we are welcoming this Bill ; because if he h.:d not taken them over, about 40,000 workers would have been unemployed; not only 40,000 workers would have been unemployod, but, perhaps Rs 100 crores or so of money of the ${ }_{\text {d }}$ public financial institutions, which, as usual, has becn very generously given to these companies would also have gonc down the drain.

Perhaps, I do not know, if he has somo, idea how he is going to recover part of these losses.

His junior colleague, sitting by his side, I find, had given some interesting figures in the other House yesterday in. reply to a question; and he had stated that at present there are 34 textile mills lying closed in the couniry. After all, all these are manufacturing cloth and cloth is a basic necessity of the people, not the super fine and very highly sophisticated typo of cloth, but the basic quality which should meet the necessity of the common people of our country especially those in the rural country-side who, as we know, have a very very low consumption of cloth, ono of the lowest in the world, and who require that larger supplies of cheaper cloth should be made available to them. Of course, this responsibility of manufacturing cheap cloth, controlled cloth or standard cloth, as it used to bo called, has long ago been divested by this government from the shoulders of the private mills-owners. Now, the whole burden has been put on the mills of the National Textile Corporation. There was time when the government had the good the sease and the courage to insist that the private textile mills should also produce a certain proportion or a certain percentage of their total production should consist of this standard cloth which was to be sold at controlled price. But that is not a profitable venture. The privato mills owners did not like it because this did not bring any profit. So, after a certaia amount of pressurising and campaining and also they know that the government will succum to it sooner or later, they managed to get the government to release them entirely of this respoesibility; they did not make any standard or controlled cloth. Now, the whole burden has been put on the mills of the National Textilo Corporation and natuarally muny mills of the NTC are showing losses in their books at the end of the year. I don't say that it is only due to this cause ; there may be other factors also. But cone of the factors for
their poor financial working is the fact that they have been loaded entirely with this responsibility of producing the controlled and standard cloth.

About this particular Bill, I would just like to point out that in the preamble it is stated, I quote -
"whercas by reason of mismanagement of the affairs of the textile undertakings specified in the First schedule, their financial condition became wholly unsatisfactory even before the commencement in January 1982 of the textile striko......"

Here is an admission in black and white that after all the prolonged closure due to textile strike may have aggravated their pioblems, no doubt but they say that even before the commencement of the strike therr financial condition has become wholly unsatisfactory. It is written here in the Preamble of the Bill;

## Again, I quote-

"And whereas certain public financial institutions have advanced large sums of money to the companies owning the said undertakings with a view to makings with said undertakings viable......" etc etc.

Therefore, they now decide to take over those.

My charge against this Government is that nowhere in the country are they bothered with monitorning in any way the growing sickness, the growing instances of this so called sickness in many of these private companies. It does not happen overnight suddenly. One day the company is healthy and 24 hours later it is sick, nobody believes it. It is a long process which goes on for a long time and money goes on being pumped into them by these public financial insti tutions. A day will come when these people running these public financial institutions will have to be pulled up by the ear. I do not know what they have been created
for-just to donate public - fund and public money into the coffers of these unscrupulous and dishonest people? It is calculated that, for example, in theso 13 mills the owners of these mills have got a total invostment of not more than Rs. 12 crores. They have made profits over the years of course, many times more than their investment and the public financial institutions have given them more than a hundred crores; and now they say they are sick. They cannot reopen their mills after the strike. And many of them of eourse are very big houses, these are all names of big and important houses. I do not went to recount all that. All these names do names which we have been hearing for many many years in Bombay: Elphinstone, Pinl.y, Gold Mohur, Kohinoor, Podar Mills, Tata Mills, Shree Sitaram Mills, etc. These are not small people. And who in this country is going to believe that the Tatas did not have enough fund to take care of the needs of the Tata Mills over the yoars ? Tata is put forward as a model manuficturer of the private sector. He is claimed by you and by his own tribe to be a model employer. medel capitalist of the private sector. Who is going tu swallow this thing, that in the case of the Tata Mills in Bombay, the Tatas could not have produced enough money to keep theso mills running over the years and gradually it became sick and could not function? I do not think that it shows the Tatas in a very good light. The point is, they have nuglected the needs of modernisation ; they have only gone ahead with idea of running, gettiag maximum profits and they have diverted much of the money they earned out of these mills into more lucrative invest. ment elsewhere. I think Mr. Vishwanath Pratap Singh knows very well this usual story. It happens in the jute mills in West Bengal, this is exactly what they have been doing, taking money out of the mills and investing it somewhere else, nothing about modernisation, doing nothing about the market study or market research and ultinately closing down the mills. A few months ago about twenty jute mills

# 489 Disapproval of AGRAHAYANA 16, 1905 (SARA) Textile Under- 490 takings (Taking over of Mgt.) Ord. \& Textile Underiakings (Taking over of Mgt.) Bill . 

were closed at one time in West Bengal. Thanks to the Left Front Government, that number has now been reduced to about seven or eight. It is a very precarious situation. Nobody knows ; tomorrow again they may close down some mills.

So, what I wish to say is how, is it and why is it so ? I hope this doces not sound uncharitable. Whatever little bits of welcome 1 had to say I have said. You should not be sad on that score

Why is it that Government suddenly woke up and showed so much haste and hurry ooly in the case of these Bombay mills? There are so many mills lying closed. They are not mills, which Mr. Sungh will say, are very old mills, in a very bad condition with rickety machipery and with no viability. They are not like that. For example, I think, he knows very well-he will excuse my reminding him-about the Anglo-French Textile Mill in Pondicherry, which is ouned by one Mr. Jatiya, who about 10 days back has been arrested in Bombay on the charge of criminal misappropriation. This Mr. Jatiya has got his mill closed for munths together. In the course of the representations that wo made on behalf of the workers and all that, Mr. Singh has also admitted that this mill has got very good modern and uptodate machinery and this mill has got a very good record of export. They make very high quality cloth, which has a very good export market. It is lying closed. This gentioman was arrested on grounds of criminal misappropriation of Rs. 2 crores or something. Of course, he is out on bail, not like you and me who would not get bail perhaps. But I should have thought that instoad of being compelled sometimes as they have beeil done in the past to take over some very old and non-viable mills-they have had to do it also I know, but hore is a mill which is viable, which has got very good machinery, modern machinery and has an export markot and everything -. why do they not take over such a mill and run it successfully? The workers
will cooperate with you. Run it properly and show to everybody that atleast here is one NTC mill which can run well and with profitability in the public sector. The way you are running NTC, you have given the handle to the private sector 10 say that this public sector is bogus. Not only the private sector but also the public in the country; the workers involved have begun to say : What is this public sector; it is supposed to be superior to the private sector because it is not supposed to run only to be guided by the dictates of this kind of selfish profiteering motive. But the performance of the NTC as a whole is very poor, miserable. Therefore, when we say that other mills should also be nationalised, some people say: What is the use; they will also become part of the sick NTC. So, I should plead with the Government to muster up a little more courage and these 13 mills have attracted their attention not for any economie reasons but for very good political reasons, which I can appreciate because $1.1 / 2$ years of strike, an unparalleled strike, which, of course, was not led by us but led bv some other gentleman with whom I may have hundreds of differences, but the workers are workers.

PROF. N. G. RANGA: But they were exploited and misguided.

SHRI INDRAJIT GUPTA: They may be. I do not identify the workers with Mr. Datta Samant. He may be here tuday. He may go tomorrow. I am not bothered about him. But the woikers will remain. The tremendous determination and the unity and the capacity of sacrifice that they have shown in tnese hard days shows that they were feeling very strongly about their demands and grievances; otherwise, it is not possible for anybody to carry on like this for one-dnd-a-half years despite all the attempts made from the very beginning to sec that strike fails. Everybody was in a very unholy combinethe Central Government, the Maharashtra Governmeut, The Bombay Mills Owners Association and regretably even
the leadership of the RMMS, which thought that its recognition now is in danger. It is the recognised representative body under the BIR Act and to prove that it must see that the strike fails, becausc the workers had deserted it altogether and gone to Mr. Datta Samant. So from the very beginning everybody was determiaed that they would never allow any compromise or any negotiation with these people.

They have been taken baik to work, I know, on humiliating terms. In many places they bave been asked to sign bonds. They have bein told to go INTUC office and get a certificate from them otherwise you told them that you won't allow them. If you think that you have got a big victory over the workerswell, I do not think you think like that-really, you are quite nervous because you feel that this experience of $1 \frac{1}{8}$ years has isolated your party and your government and your IVTUC leadership completely from these Bombay workers. They may lose the strike but they know who are the people who did their best to crush them. Therefore, in order to recover some lost ground-after all, elections are coming some time or other, in Bombay city the textile workers from a very cracial part of the electorate in most of the constit iencies at least in North Bomb.y-so, you thought that the best thing to do now as a sort of gesture, shall I say, or some kind of gammek, is to say that look, our hearts are bleeding for these poor workers now after the strike is over, so, we are taking over these mills. I do not know whether this is actually going to be a first step to full nationalisation, at the moment, it is a management take-over, because we have so minny examples. The half-way house which is manigement take- over between private ow sership and fall nationalisation, is a midway house.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : In doing so do we have political interest or economic?
"SHRI INDRAIIT GUPTA: I think
you can have both. The point is somotimes you do not go forward to that you go back again. What are you doing now with these so many non textile companies? Well, I do not want to go into that because you are not concerned directly with those. After taking over the management, they have been handed over back to other private owaers who are willing to buy them. This morning we had an example, during the Question Hour, of one such company. What is happening is......

## (Interruptions)

SHRT VISHWANATH PRATAP SINGH: There was some rews in this morning's newspapers also from West Bengal.

SHRI INDRAJIT GUPIA: So ? This is politics. Your whole attitude is only politics, nothing clse. Anglo French Textile Mill is not siluated in West Bengal, Laxmi Mill in Beawar is not situated in West Bengal, there are so many other mills. I wish to record again the fact that we are firmly convinced that there is no hope for this textile industry-one of the oldest industries in this country and of which we have been very proud at one time that it should be fully nationalised. This half-way house will not save this industry now. The private owners are no longer interested in this, as in the case of the jute mills. They only want to make some moncy ont of it which they cas invest somewhere else and let the basic Industry go to the dogs.

Apart from that, Madam, there are one or two things in this Bill which I would just like to draw your attention to and the main thing there is this clause 5 of the Bill which relates to the payment of the amount which we under. stand in plain language is compensation but anyway it is not called compensition legally nowadays. It is a payment of amount in cosh which is to be given to the mapagement of the textile under. takings for having taken over the
management. Now, a scale of amount is laid down here and it is calculated on a rather unusual basis-(i) for a spinning unit, at the rate of fifty paise per 1,000 spindles or any part thereof; (ii) for a weaving unit, at the rate of one rupee per 100 looms or any part thereof (iii) for a composite unit, at the rate of' fifty paise per 1,000 spindles plus one rupee por 100 lnoms plus one paisa per 10,000 metres of cloth processed in the dye-house ; and so on. All this adds up to something. Members of Parliament are not necessarily expected to indulge in mental arithmatic for the benefit of the Government. I think it is Government's job when they are asking us to vote some moncy to pay compensation to these gentlemen who have made their units sick. At least you see, if this is the scale on which it is to be given, we must be given details of each of these thirteen mills as to how many spindles they have got, how many looms they have got, how many of them are composite mills? I believe most of them or all of them are com. posite mills in Bombay city but there I may be wrong.

Only if we get the full details regarding the number of spindles ond looms, then multiply it at this rate of compensation can we work out the total amount which will have to be paid. Why should I do it ?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: It is about Rs. 2,500 per month for all the 13 mills, for 7 iakh spindles and $\mathbf{1 2 , 0 0 0}$ looms.

SHRI INDRAJTT GUPTA : You are not much better than $I$ am in arithmetic. Anyway, I think this is a very wrong procedure. It is all very generous of you to come and road from a chit of paper these things. But here is a Bill brought before the Parliament of India.

SHRI CHITTA BASU : It is mentioned here in the Bill, that it will. not exceed Rs. , 30,000 por month.

SHRI
VISHWANATH PRATAP

SINGH: It is per annum.
SHRI INDRAJIT GUPTA : Any way, whether it is Rs. 2,500, or Rs. 250 or oven Rs. 25, whatover it is, certainly, I do not think you should pay them a single pie; that is a different matter. But I am talking about the form, the exact amount, the aproximate amount, which is to be voted by this House for paying these people should be properly and clearly enunciat ed here, and not in terms of a formula, which it is very difficult to understand. We are not expected to caiculate it after ascertaining the number of looms and spindles and all that.

Then, while calculating the compensatory amount, apart from the question of whether we have to pay them anything or not, should we not take into consideration the amounts which they have taken as loans from the nationalised banks and the public financial institutions, which they have not repaid at all and which they are not going to repay? Where has the money gone and who has taken it over? After all, it is public money. They have no further liability to pay back any of the dues; but, wo have to give them compensation now.

Further, we must know how much money they have defaulted from tho workers' provident fund and ESI. Wo know that many of these big units have defaulted to the tune of lakhs of rupees, which they have collected from the wages of the workers as provident fund dues, which they had not deposited, which they had used for their nefarious purposes. Will you mention it in your reply ?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : 1 will give it.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Ploase tell us how much they owod to the public financial institutions and the nationalised banks and how much thoy ${ }^{4}$
dent fund and ESI money deposits. Then only we will get a complete picture.

PROF. N. G. RANGA : It will have to be repaid now to the workers.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : I will mention whatever information I have got.

- SHRI INDRAJIT GUPTA : In any case, I would say, though you may not agrec with it that, apart from the justification or morality of it, under the present system, where the private sector has to be put on a pedestal and wooed day and night by the Government, for obvious reasons-after a ll, the elections are coming and funds are required-in this system we cannot expect anything else. So, people are now free to take money from the public financial institutions, put very little of their own money, run the companies, ruin those companies, make them sick and cannot run them, Government steps in, takes it over all the obligations are written off and, perhaps at a later date, they may even be handed over to the same persons, or some brother or nephew of their own in some other name will get the company back.

So, this is not a terribly radical and revolutionary thing which is being done. We must understand the whold context of it. Therofore. Madam, while I am glad that at least my workers are not on the streets, the mills are not reopened, I think, but I suppose they will be reopened soon, they will at least get their jobs and for how long I do not know, but finally I would say that we judge the Government's intentions and their bona fides after kn wwing firstly, what are their plans for the other toxtile units which are long closed, secondly , for the future of this whole industry as a whole, and thirdly, whether they have got any plan by which all those vast sums of public money which has been looted by these people including the House of Tatas, how this money is
going to be recovered. You will see that my welcome is there, but it is rather a qualifiod welcome I cannot help that. That is the way this system is working.

With these words I conclude.

थी हरीज राबत (अल्मोड़ा) : सभाTति महोदग, इस सदन में और इस मदन के बाह्र सब लांग अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि माननीय विश्वनाध प्रनार्पसिद्य एक सन्न हैं बोर हृ्मारे विपक्ष के लोंगों को एसे मुद्दों को गखने हुए इस बात को धयान में गम्त्रना चाहिए कि ब.ब और कैमे इन मिलों का अधिग्रह्ण किया गया। यह् निणंय जो ह्मागे सर्कार ने किया है, मै समझना हूं कि अपने कतं ठय के प्रनि वे ईमादारी बरतने यदि वे एक निध्पक्न भाव मे जो कदम सरकान ने उठाया है, उसका स्य।गन करते ।

मГन्यवर, ाईई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकगा कि देश की जो आयिक और सामंजिक आवश्यकता थी, उसको दृष्टिगत उखने हुए सग्कार ने इन मिलों का अधिग्रह्ण किया। सवाल यह् पैदा होता है कि इस अधिग्रहण की आवश्यकता क्यों पढ़ी। में ममझ्नता हूं कि इस का मूल कारण हुग्णना है दोग यह् र्ग्णता आज न केवस प्राइवेट निलों में है बलिक्र ए्भ०टी०सी० की मिलों में भी है। एन०टी०मी० की मिर्लों में जो यह एग्णना विध्यमान है, इसके पीछे काग्णं जागद यह गह्रा हो कि रुण्ण मिलों को एन०टी०सी० को सोंपा जाता है मगर इस हग्णता का हलाज क्या है ? माननीय राजय मंत्री जी ने जो गजय सभा में उत्तर

दिया है, उसमें उम्होंने कहा है कि आाज एन०टी०सी०को 426 करोक़ रुषे का
t. 497 Disepproval of AGRAHAYANA 16, 1905 (SAKA) Textile Under- 498 naking (Takinges ower of Mg.) Ord. \& Texulle Undartaking (Taking over of Mgt.). Bill

जाटा है कीर. 34 ऐसी मिलें हैं जो रण्ण हैं घोर बन्द पड़ी हुई है और किसी न किसी तरीके से जिनका अधिष्रहण किया जाभा ज्रेकित है। तो में माननीय तिश्वनाथ प्रताप बिहत. से यह निद्येदन करना चाूूंगा कि 1968 में जिस उद्छे एय से एन.टी.सी. का गठत किया गया था, बहु उद्धे ख्य एन.टो.सी. पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है। अाब एन टी.सी. द्वारा अधुनिकीकरण के नाम पर 226 करोढ़ कापये से अधिक. की धनराशि उयय को जा चुकी है मगर उसके आधुनिकीकाण के बावजूद भी टैक्सटाइल सैक्टर में उत्पादन में बढ़ोतरी का जो लक्ष्य 4.3 प्रतिशत रखा गया बा, उसको प्राप्त नहीं कर पाया भोर केवल 3.3 प्रतिशत बी वढ़ांती ही इन वर्षो के बन्दर हो पाई है। इसी नग्हु से ट्रान्सपंटं के मामले में मी जो लष्य रखा गया था, उसकी स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है। उसका लक्ष्य 9.5 प्रतिशत या लेंकन उस के विपरीत 1.3 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त हाला है। मे समझता हुं कि यह् जो बाधुनिकीकरण एन.टी.सी. की मिलों का छुका है, यह बाईद. हो.वो आाई और दूसरी एजेन्जियों से कर्ष लेकर हुबा है लेकिन जो फाइनेनिणयस इन्न्टीद्यूभम्स से पंसा लिया गया है, उसका अमा सदुप योग किया जना काहिए था, चह महीं किया णया और ह्यारे माननीय इन्द्रजोत गुप्त बी ने बो बंका उठाई है, वह ठीक मालूम होती है योर मैं भी उस घंका बो प्रकट . 0 रना चाहता हूं। एन०टी०सी० के मैंनेजेंेंट दे जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा को वह पूरा नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि (समें बेस्टेः इन्ट्ट्रंस्ट्स का हाथ हो धोर हो बकता है कि पुराने मंनेजमेंट में जो जिखोे बले पर लोय काम कर रहे थे वे

एन.टी सी. के टाप बाफीशियल्स को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हों।

प्राइवेट संक्टर हैं, उसमें क्ग्णता है। उसके विषय में बड़ी बारीकी से छानबीन किये जाने की जहलरत है। एक के बाद एक मिल पर हमान वस्लिक सैक्टर की फाइनेंगियम इन्स्टीब्युक्षस हारा करोत़ों रपया खर्ष करने के बाद मी वे रणण हो जाती है और इन हगण मिलों को हमें सामाजिक अर्णर्हार्यंताओं के का रण लैना पड़ना है। हम कब तक इस रुण्णता का शिकार हुोते रहेंगे, और कब तक एन.टी.सी. पर इन रुण मिलों का हम बर्डंन उालते रहेंग, इस पर हमें सोषना चादिए। मेरा निवेदन है कि रणणता के सम्बन्ध में दूरी स्टडी होती चाहिए, पूरा सवेक्षण होना चाहिए $i$ में तो यह् समक्षता हूं कि. हाई अफिशियल्स का एक सैल गठित कि,या जाना चाहिए जो प्राइेट सेक IT की मिलों और एन.टी.सी. की जाँच करके इस रुग्णता को जड़ से निकालने के उपाय सुमाए। इसके विषय में कायंवाही होनी बाद्टिए।

मान्पबर, हमारी सूती बस्र सकाइसार परिषदें हैं या उनके नीचे काम करने वाली परिबघं हैं: हमारे निगम है, एक तरह कामसं मिनिस्ट्री तो निगर्मों का एक पुल्ज ही है। मगर हन नियमों के बारे यें लोगों में यह् घारणा है कि इनका क्नि' विकल गया है और केवल गम ही गम मोजूब है। हमारी पन्तिक हैक्टर अप्डरटेक्कर्स के प्रति जो हमारा वृष्टिकोष है, उमगता कंसेप्ट है, वह लोगों में धब बबसती जा रही है। जो बोग पम्लिक संब्टर के बा


[श्री हरीश रावत]
का मोका मिन ग्हा है। इसका गहुराई से अध्ययन करने की जहरत है ।

हमारा कपहा उघोग 1978 से संकट्रय्त्त है। हमारी जो टोटल प्रोडविटविटी है उसका 20 प्रतिशत हृमारे कपज़ा उद्योग से सम्बन्घित है। में समक्षता हूं कि 15 लाख्य या इससे ऊपर मजनूर सीषे इस उठोग से सम्बन्धित हैं। पन्त्तु इसके बावजूद मी जो हमारा योजनान्तगंत लक्ष था, चाहे एन.टी.सी के क्षेत में हो, चाहे प्राइवेट टैंस्सटाइन के क्षेत्र में हो, वह राष्ट्रीय लष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। उससे हम बहुत पीछे हैं। पीछे ही नहीं हैं बहिक टै क्सटाईन सेंटटर से किसी भी रूप में हृमने जो अपेक्षायें की थीं, उन्हें हम पूग नहीं कर पा गहे हैं। हिमारे माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंद्र यू.वी. के मुब्यमंत्री गहे हैं और उन्होंन उतान पदेश में इन्दिरा जो के नेतृव्व में विकास के लिए मंजबूती से काम किया था। में समझ्षता हुं कि उसी मजवूतो से वे यहां भी कायंवाही करेंगे, इस कामसं मिनिस्ट्री, इस टैंस्टटाईल संक्टर में भी कायंवाही करंगे।

घी घच्लोत गुप्त : वे लोग बन्द्रक के हांकू ये, ये सन्दूक के उाकू हैं।

घी हरोश राबत : धाप क्नके विषय में कह रहे हैं ? (उ्यवषान) ! $\cdot$
4. मान्यवर हमें कपढ़े के टोटल उस्पादन 24 लाब्ब मीटर की आवश्र्यकता है। आज साषारण अदमी यह़ कहता है कि कपप़े के मूल्य बढ़ गये हैं। जब उत्वादन घटेगा तो कीमते बढ़ेगी। हमें बपने देश में प्रक्ष क. किए- बोर अपने अन्तराष्ट्रीय

आबलीगेशन को पूरा करने के लिए जितने कपते की जहरत है, हम उससे बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं। इससे कीमत तो बढ़ॅगी ही। इसलिए उत्पादन बत़ाने की तरफ घयान देने की जलरत है। हमाे देश के अन्दर प्रति उपषित कपड़े की लपत दुनिया में सबसे कम है। करीब 13-14 मोटर प्रति व्यकित है। हमें इसको बढ़ाने की कोपिश कग्नी चर्टिए। आज हुमारे क.पढ़ा उद्योग में संकट है ओर इस संक्ट के काग्ण ही उद्वादन कम हो रहा है। न केबल उसपादन कम हो गहा है बलिक घटिया हो रहा है। घटिया उत्पांदन होने की बजह में हैम विदेशों को कपष़ा एक्षसपोटं नही़ी कर पा रहे हैं। अमेरिका, जिटेन या यूगेपियन बन्द्रीज को कवक़ा निर्यान कग्ने की जिननी माशा निर्धारतत थी उननो माखा में है उन्हें क.पढ़ा नियदत नहीं कर पा गहे हैं। इमीलिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूमरे मुल्क हों, वे क.पढ़े के लिए जापान, कोंग्या, घाईलेख ओोग हांगकाँ, यहा तक की पालिसतान जसे मुल्कों की तगफ नुंह्त ताक गें हैं बीर ये मुल्क हृमते कम्पटी ग्हें, वें अपने एक्मपोटं अाल्बीगेरन को पूरा कर वरें हैं।

उस आाब्लीगेशन को वे लोग पूरा कर रहें हैं लेकिन हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा म=र्री जी से निवेदन है कि एन०टी० मी० की जो मिले हैं उन में को fिसष्ष-एम्ब ठेवलपमेंट विग होना बाहिए। माबनं टेषनालाजी के आयात के बारें में प्राइवेट मेक्टर की ओोर से भी बराबर दबाव पढ़ता है कि छसको बो०जो०एल० में रब दिया जाए। जो गलत्त है पर दबाव हैं, रिसबं ए०ह छेवलपपेंट के जरिए हमको "न्वर्नई

जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। हमकां पता लगना बहिए कि विदेशों में किस प्रकार की रहि विषमान है, उसकी जानकारी होनी बाहिए। उस रचि के अनुसार ही उस्वादन होना बाहित्, ।

- सस्ते कपट्ेे का जिक्र किया गया है । टेप्रसटाइल हिपाटंमेंट में जो लोग काम कर रहें हैं, क्रोग़ों मीटर क.पड़ा जो उन्पादित कर रहे हैं उस व्यक्तिके के पास पहनने के लिए अच्छा कपढ़ा नहीं है। घर जाकर वहु दे देबा है कि उसके परिवार वालों के पास, गाव वालों के पास पहनने के लिए कपढ़ा नहीं है। इसके लिए सरकार ने नीनि निर्धारित को है कि हैम सन्ता कपढ़ा उत्वादित कंवाएंगे। ईसके लिए पहले प्राइवेट fिलों को मोका दिया गया। मगरं प्राइवेट मिलों ने हस काम को पूरा नहीं किया। कि.सी काग्णवश, किसी दबाव में बाकर के सागरा भाग एन०टो०सी०पर उाल दिया गया। अब एन०टी०सी० दबाब डाल कर कीमत हननी अधिक बळाना चाहता है कि माकेंट में उसी कीमत पर अच्छा क, वत़ा मिलेगा तो एन टी सी के कवर्ड़े को कोन बती़ीवा। एन०टी०सी० को 33 परसेट सस्ता कपत़ा उस्वादिन कर्ना चाहिए था। इसके बसएए $11,12,15$ वनसेटट कपढ़ा उत्पाबिन किया जा रहा है। इससे आघारण ब!़दमी की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। मेरा माननोप मन्नी जो से निवेदन है कि प्राइवेट सेषटर का मी इसमें सहृयोग लिया जाना जाहिए। एन०टी०सी० पर भी इस बात का दबाब होना चाहिए वहु अधिक से. प्रधिक सस्ते कपह़े का उत्पादने करे तर्זक्रक कामन आददमी, साधारण अादमी की आवश्यकता को हम पूरा कर सरे।
16.57 hrr .
[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chatr]

इसके अलावा एन टो सी का अपना. माॅटँटिग नेटवक्क होना बाहिए। एन०टी०सी० की पूरे हिन्दुस्तान में अपनी दुकानें होनी* काहिए। आज प्राइवेट लोगों को दुकानें वे दी जाती हैं। जब कपड़े की मांग अधिक होती है ओर कीमत अधिक मिलती हैं उस बक्षत वे माल नहीं उठाते। इसकी बजहृं से एन०टी०सी० को भी दिक्कत आती है । इसलिए पूर्रे हिन्दुस्तान में एन०नी०सी० को अपनी दुकाने बोलनी चाहिए।

माननोन मन्रो म्टोदय से एक अप्रह और करना बाहता हूं कि अपकके यहां दो भिच च हैं। एक तो संगठित क्षे च और दूसरा असंगडित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के बारे में तो बहुत घ्यान दिया जा रहा है लेकिन असंगठिन क्षे पके बारे में उतना ड्यान नहीं दिया जा रहा जो वास्तब में बंगठित क्षे $\bar{x}$ की कमी को पूरा कर रहा है। हस क्षेश को मी इसी तरीके से बत़ावा दिया• जाना बाहिए। फाइवर लूम जो हम बाहर से आवयात करते हैं, उसके लिए भी हम बाहते हैं कि कीमत न बढ़ाएं, उयूटी कमं की जाये लेकिन साथ-साथ यह भी देखिए कि उसका प्रमाव पाव ग्लूम या हैन्ठलूम पर न हो। हैडलूम और पावरलूम अधिक लोगों को रोजगार देने हैं, अधिक समाजोन्ममुब्डी हैं। इस पर कहीं अर्गनाइज्ट् सेष्टर हावी न हो जाए ओर एन०टी०सी० और प्राइवेट सेष्टर को जो आप लाम देते हैं उसको कोरनर करने की कोषिश्न न हो। इस बार ऽपान दिया जाना चाहिए।
17. hrs.

एक बात जों अभी मेरे मिंत्र ने कही कि जब तक हम पूरी टेअ्सटाइल इन्स्ट्री को एक नए वृष्टिकोण से नहीं बनाएंगे,


［㧱 दरी राक्त］

एक प्रकार का उृष्टिकोण नहीं होगा तब तब हसमें सफलता नहीं मिस सकती । बाज एक मिल बीपार हुई उसको ले मिया， कल दूसरी बीमार हुई उसको ले सिया， द्रस तरह से काम चलने वाला नहीं है। इससे और हर्णना फंलेगी। इसलिए निबेदन है कि सारी टेक्सटाइल पालिसी को एक बार फिर से बेखना चाहिए। दुबारा इस विषय पर विचार करना，अष्बोपांत विचार करता जहरी है ।

बाहे श्रोउक्रन हो या मानकटिग या एक्तपोटं हैको धाहिए जब तक है इस पारिसी को रिबाइज नहीं करेंोे बोर उसके किज्य में एक पृष्टिकोण लेकर द्रेश के साजो जहीं आययेने तब तक काम चलने बाला नहीं हैं। जो माहसपूर्ण कार्य इन 13 मिलों को उठाकर खापने किया उनके लिए क्याई केना षाहता हूं। अगर ये लोग बम्बई में होते तो पता चलता fक उस रंली में जिस प्रकार से प्दिरा जी का अभि－ वरम किषा गषा，वह अपने यापमें एक प्रफीक जा बोर सारे मजबूर इस बात को समज्ञ रहे ेे कि उनका संरश्रष करने वाला कोत है ？कोन 颜琽 तरीक से देष सता है ？इइन घाब्दों के साथ में अापका वस्वार करता हैं।

Aी घमाकाक हुसंन（महाराजगंख）： उवाज्म महोधय，बाज हम 13 टंक्टाइस मिलों के अधित्रहण के सम्बन्ध में जो बिल पेश है，उस बहस में हिस्सा ले रहे है। यह मामला इससिए महान्वपूर्ण हो जाता है
 फ़्ला बंगठन हैं। मेरी घनकारी में इत

देक्श में आठ－सो टैषसटाइल मिसे हैं । कामझं मिनिस्टर की जानकारी में कुछ बीर हो सकती है। इनमें से 103 टैकलटाइल मिलें टी०एन०सी० तारा चलायी जा रही हैं， 9 ओर उसके हाथ में हैं तथा बब 13 का इन्तजाम सरकार अपने अघिग्रहण में मेने जा रही है，भी वासनीक जी，श्रीराबत जी थोर श्रो इन्द्रजीत गुप्ता जी ने बहुत कुछ कहा है। में सिफं छतना ही एह करना चाहता हैं कि टैक्सटाइल उष्षोग का औगर आव षंग से बसाना घाहते है तो इसका राध्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। काप्रेस वार्टी की नीति भी स्वतन्च हृप से टिकसटाइल उतोग को राष्ट्रीयकनण करने की है। आपको पूरे टैक्सट।इस उबांग का राष्ट्रीयकरण करना चाहाहए था न कि थोड़ा－बोड़ा करे असा कि कर रहें हैं। 13 मिसों का अावने राष्ट्रीयक रण कर लिया लेकित बोर fित्ते मी तों हैं। उनको मी लिया जाना कािए। हमारे साथी धी राजदा ने कुछ मत्दों में विरोध किया किया और यह कहा कि राष्ट्रीयकरण के लिए हमारे पास बधिकारी नहीं है। बूसरे सोग मी चाहते हैं कि हैम नहीं कर सकने। वही अंत्रंज कहा करते चे कि ह्म हुकूमत नहीं चला सकते इसलिए हुकमत नहीं अानी चाहिए । लेकन，एसा नहीं है। अगर，नीयत मह़ो है तो राष्ट्रीय－ करण कर सकतो हैं। मैं जानता हूं कि －काप में हिम्मत है क्योंक मेरा आवसे सपष्य रहा है। जब केतीनेट में राष्ट्रीकरण की षर्चा हुई तो कुछ लोग इसके विरोषी ते लेकिन आपने उटकर इसका मुकाबला किया। जो सही बात है．वहा में खापको बता रहा हूं। आपसे खाला करता हूं कि इस पूरे परिप्रेक्य．में गीर करेंगे और पूरे टैष्सटाइल उब्योग को राष्ट्रीयकरण क्ये की बात सोर्चैगे। एन०टी०सी० में भी इम्त्र－

50j Disapproval of - AORAHAYANA 18,1905 (SAKA). Texille Undero 50 ( mbluges (Towint over of Mgt.) Ord. a Texille Undernakings (Taking over of Mgt.) BIU
 मेंट की जो पम्बिक अन्टरटेका. कमेटी की रिपोटें है, उसको वदँ बोर उसकी सिफारितों पर अमस हो। सबसिदिययी का जो किस्टम है, उसको अभग बनाद्व तारि प्रवम्ब हो सके।

जो सर्बसिहियरी का सिस्टम है उसके जरिये आप एन०टी०सी० की मिलों का काम करते है, अाप कम से का पाँच-पाच और स्षात-सात मिलों की अलग-बलग से सबसिधिधरी बनाएं ताकि मिनेजमेंट अच्छे उग से कलाया जा सं।

एक विष्य की बर्षा उती था तो अघूती रहा गई । उस पर में जोरं देना चाहता हैं। fिल की क्राज 23 तो तरफ में आपका s्यान दिलाना चाहता हूं। यह पाबर टूटॉमनेट का ट्रेक्ट्स्स अाफ एम्प्सापमेंट के बारे
 है। उन्ही के दित में ये मिलें ली गई है । त्रेकित उनकी एक पहीने का नांटिस वेकर उनकी सीविित्स को टरमिनेट करने की बात थाप कहर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिनको बाप लाबस वर्कज नहीं बानेंगे उनको एक महीने का नोटिस वेकर निकालने का प्रावधान कर दिया है ! लेकिन ओो काट्वषट आवापने बूसरों के साष लिए हुए हैं इन मिसों के जरिए, जो पहले से कंट्रिष्ट केपिटनिस्ट्स क किए हैए हैं, स़्ल्तायक्य के प्राष, काटन कारपेरेषन के साथ या कवझे सेंठ हौले उनके साथ, उनके बास्ते बरपते इसमें एक बलस रूकी है :

[^1]करें । एक तरफ लेबर को एक मद्दीभे का नोटिस देकर निकाल देने की बात आपने कहृद दी है भौर दूसरी तरफ जो बढ़े लोग हैं, पूज्यीवित हैं, उनके लिए आपने दूसरा दिसाब रब दिया है। इस पर आप गोर. करें।

अव मैं मुखावरे पर आता है। मुआामें फस्टं, संकिह ओर सवसिकवेंट चाजं कोन से होंगे इस का कुष किक नहीं है। इसका निक षैड्यूल में होना जाहिए था। फसटं चाजं वकंज वेजिज का,पी. एक. का होना चाहिए उसके बाद फाइनेशियल इन्ट्टीद्यूश्यंज का होना चाहिए और लास्ट षाजं केनिर्टलिस्द्र्त का होंना चाहिए, मिस मालिकों का होना एहिए। लेकिन अपने कहीं मैंब्यूल में दस तरह की बात नहीं कही है।

भी विइबनाष प्रतापुjलिह : नेघनलाइजेशन में ऐे़सा ही रहेगा जैसा आाप बताते हैं।

बो मझकाक हुसंन : प्रुक्रिया।
एक ओर बतरा है। मेरा सम्बम्ब उस क्ष त्र से है जिसको विकेन्रो कत संक्टर कहा आता है, यानी हैंख्लूम से है। तेरह मिलों को लेने के बाद उस तैदटर पर इसका असर पढ़ा है । क्रसे पढ़ा है यह्ट में बतरवा हैं। ये जो नमलें ली गई हैं ये क्वप्पोजिट सीं। उनमें सिपहलेख ओर लूमेब को रेंगें तो ज्याद्यतर बाहर से सूप. वंगाती बी- कपने वहां भी बनात्री थों-, रोलिक्न अ्यादातर बाहर से मंगाती थीं । उब से यह बतर छीी है कि ये किलें किर से बलने सरेगी-fिघोे साल यार्न की प्राइण नहीं बष रही है -एक महोने के
[श्री असफाक हुसेन
अंन्दर्रन्दर, टेक आवर को खबर छपने के बाद यार्न की प्राइस, विकेन्द्रित सेष्टर को यानी हैंडलूम संष्टर को जो यानं दिया जाता है, एकदम पच्चीस, तीस और पालीस रुपया फी बंडल जो पांच या चार केजी का होता है, बढ़ गई हैं। ये इस्सलए बढ़ी है कि यानं की सटलाई इन मिलों के लिए हाइवर्टं हो गई है। पहले से इन मिलों के अांडंग होंगे, यह अंदाजा होंगा कि दूमरी जो स्पिनिग मिले हैं साउथ की या बर्नई की, उनकी भी डिमांउ होगी। लेक्नन सूत के दाम हैंडलूम संक्टर के लिए जो बढ़ गए हैं, उस पर आग तबजजद् दें और उपाय करें कि हैडलूम संकटर् को सून उसी कीमत पर, मुनासिब कीमन पर मिलें।

यह्ह बान हृमारे सभी साथियों ने कही है कि घीरे-धीरे हाइवजंन करुते यह् मूती क.पढ़ा मिलें अव दूसने तरफ जा रही हैं, ओोर यही काग्ण है कि बोभार एक तरफ़ से घोषित कर दो जाती हैं ओर दूमग़ी तरफ से ह्यकंछे अभना करके कपढ़ा मिनों में घाटा दिबाया जाता है और इनको सरमाया दूसरी तग़ लगा दी जानी है। अप छन सब बातों से वाकिफ हैं, में समक्षता हूं कि इनके हथकंडों पर मी आपको काविज होना बाहिए।

उपाष्यक्ष महोदय, यह कुछ बेसिक और बुनियादी बात थी राष्ट्रोयकरण के सम्बन्ध में ओर हत 13 मिलों के सम्बन्ष में जिनको आापने लिया है उनके सम्बन्ध में मैंन बपने विचार आपके सामने रखे। आगे भाप जब राष्ट्रीयकग़ण का विल लायेंगे तो दन पर घ्यान वेंगे ओोर जो गढ़बड़ियां मैने पोइन्ट अवट की हैं, एन०टी०

सी० में उन पर भी ध्यान देंगे। अभी हुछ साथियों ने कहा एक तरफ तो एन०टी०सी० की मिलों में कट्रोल का कपढ़ा बनता है, उसका सारा बोह्र उन पर हाला जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि एन०टी०सी० पर यह् जिम्मेदारी लादी जती है तो बांमा हो जाता है, और हैउलूम के कपर जब जिम्मेदाग़ी लादी जातो है तो कहा जाता है कि यह उन पर मेह्रखानी की जा रही है। और जां हैंगलू म पर पंसा दिया जाता है मर्बसिडी का वह् एन०टी० सी० ने कम दिया जाना है एक ही तनह्ट का काढ़ा बनाने के लिए। हैंउलूम भी आपका है. उससे ज्यादा लोग मंबंधित हैं, और एन० टी०सी० भी हृमiंरा है। इन बातों पर उसादा $\begin{aligned} & \text { घान रानें। }\end{aligned}$

यह चन्द बातें थी तिनकी बोर मैंने आपका धयान दिलाया।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Barot.

SOME HON. MEMBERS rose.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will give you all an opportunity...I will call two from this side and two from that side.

Now Mr. Barot.

SHRI MAGANBHAI BAROT (Ahmodabad) : As one having an inberent faita in socialism, I am presumed to support the Bill the Hon. Minister has brought and it nocessarily implios my disagreeing with the resolution. First, let me make it clear that my welcome to the Bill is partial-as partial as your action of taking it over is partial.

May I say that the reasons stated by you in the Preamble and if they are what they are-for social justice and
all that, how is it that while either drafting the ordinance... .

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj) : You have no moral jastice to be there.

SHRI MAGANBHAI BAROT: How many other closed mills of Ahmedabad which is known Manchester of India...

## (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hear what he says. Don't see the person. You know there is a proverb-hear what a person says, but don't see the person......(Interruptions) No personal reflection at all......(Interruptions) Mr. Barot, you don't reply to them. You address the Chair.

SHRI MAGANBHAI BAKOT : Sir, ${ }^{*}$ I. with great respect, raised the question about the bonafides of the Government's actions so far as this Bill is concerned because it is a limited one. I say that my fricnd, Shri Rawat provided evidence if it was needed that one has to see to believe the impact of the Ordinance in the Bombay meeting of their rally. Does it not prove that, on the ove of this gathering, and, knowing full well that the workers of the Textile Mills of Bombay were going to strongly demonstrate on the arrival of the leaders in that gathering, to appease them and to prevent them from demonstrating the harriedly called Cabinet Meoting decided this Ordinance ? It harriedly decided the number of textile mills as well. At the same time, are you not aware that the demand for the reopening of the textilo Mills of Ahmedabad was also pending before you and representations were being made ? I may be pardoned to say this because, with this, my sentiments are attached. I am here to-day. I left you with sadness and pain because, I thought that from the workers who elected a candidate of your party relying on the manifento that each family will be given in employment, yon, in fact, spatched
away from the workers of Ahmedabad Textile Mills the employment they were having in the Masdern and Monogram Mills. I raised my voice knowing full well that to the party to which I belonged; I must contribute to the philosophy that if the sun shines and if the stars twinkle, and the earth rotates, it is only because of God or Goddess in temple of your party. Believing in leadorship 1 took a five foot photograph of the leader on her birthday on 19th November, expecting thatthe procession of the workers of these closed mills would reach and their voice would be heard by the leader and will be considered. I was proved mistaken.

I ask a question to you. After this Ordinance and, before Parliament opened, did you not, in the usual way of replying, said that the take-over of the Ahmedabad Mills was under consideration? I can understand that it was under consideration when the Ordinance was brought. But, it cannot understand why, when the Bill was prepared it was not heeded? I may be pardoned for my language. You did not name the Abmediabad Mills in the Ordinance. Government lost the grace but in not having added into this Bill, the Government has lost the face. The demand of the workers of Ahmedabad Mills, I feel, is not being considered because, probably, we did not go the way that Bombay workers could go. You may be claiming that you are the draftsman of this Bill. Let me tell you that the Blll is drafted in the blood of the heroic and brave workers of the textile mills of Bombay who gave a heroic fight and did not submit and they prevailed upon you. Ultima ely only to appease them, you threw some pieces. This is a compulsion coming from the working class. It has. shown once in the bistory that the working class has the courage to have from the Government howsoever adamant it might be, if it means business, the Bombay Textile Workers under the able leadership of Dr. Datta Sa-mant-one may have a thousand and oae differences but show me a single instunce in the conntry or evem th ithe

[Shri Maganbhai Barot]

world, in a democratic country where abour 2 lakhs workers in the Mills, oven though they were kept open-would say that they would prefer to starve to enter the Mills.

The jastification should have boen if the entire textile industry had boon mationalised. It would have been some compensation.

Sir, I know my time is limited. But, I would like to tell you about the working of the Mills under the National Textile Corporation with which I am associated.

And what your junior said the other day in the other House but the losses ? Please consider how is it that when the production capacity is growing the losses are also growing What is the loss of Rs. 425 crores due to? Please find a little time and visit mills in Ahmedabad run by NTC. I will take you to a mill. I have a small union there. Your managemest in the NTC mill was trying to sell as scrap the machinery. Your rule requires that before any NTC mill machinery is to be sold as scrap an inquiry should bo made from the other NTC mill whetber anyone of them requires it or not. As Bo such letter was produced inspite of demand by the workers the workers stood like a rock between the greed of the management and machines and did not allow the machinery to be sold as 'scrap. Then so to Jupiter mill which opened after a beroic fight by the 'workers. There your management is required to be prosecuted for mis-appropriation but the matter is trying to be hushed up.

In Ahmedabad the four mills wbich are closed, namely, Monogram sallls, Masdern mills, Dhalakis mills and Ahmedatad Manakchasd mill were closed due to the mis-menagement of the management. Please note that on the before twe of thece antls ware
closed, cotton worth Rs. 25 lakhs wes purchased but the deltivery did not take placo in the mills but it was passed on elsewhere. The workers and the vender cried and Re. 25 lakhs weat to the pocket of the managomont against whom you are not able to raise oven in a finger till today.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Ploase conclude.

SHRI MAGANBHAI BAROT ; Pleaso note the writing on the wall that textile indastry shoald never remain in the hands of priva:e managemeat who are plunderers. I want it also not to be given to those of the officers of the NTC who are just a substitute of the pluaderers.

Since I am a little associatod with workers I wish you to go to any of the

- NTC mills and you will notice there is not any differeace. Ten yoars have paseed. In 1974 we nationalised them. Go to the mills which I have referred toyou will be happy to visit them because the workers there will talk to yoe in your dialect as they come from U.P.and you will fad there are canteons where no human boing cas sit and iake a cup of tea Camioen has no roof. My six workers were dismissed as they were not sitting in the castoen duriag the reccse in taking thoir tiffia. The canteen has a capacity of 250 people but 1300 workers are required to faish etheir eneals in haif an bour. Therofore, to avoid compotition these workers aat in the department and took their tugetand the respolt was that they were dismissed. Cens't we do something whereby at the entrasce of the NTC mill one can make out tho difference betwoen the privateowned mill and the Goveromeat ren mill. In my State, Joint Managemeat Conncil is a right and workers have right of, participation is management but inguire from yours milk whotber your mills are siving any right to the elected repreentatives of the JMC? . Inquire what is the reapect of these elected represeatatives ? Eren wow you can eovesd the bill and thes ovir thene
four Ahmedabad mills. Earlier two wore closed down whose masters are known for invoking all tricks of the trade in the court of law. Take action with firm hand. If you can do something for Bombay workers please do it for Ahmedabad workers. If you, however feel that it could get done only by Dr Datta Samant way then ynu will have it in Ahmedabad, too But we are known for our industrial relations and peace. We do not believe in striking work and stopping production. We struck work only once when Mahatma Gandhi gave - call in 1942. For six months the workers did not work. That was for a national cause. The Ahmedabad workers did not do it for any selfish interost. Do you want us to learn the lescons from the Datta Samant and make demands in that way? Therefore, I suggest that before you are totally lost from the hearts of the people; you take immediate action with regard to the taking over of these four closed textile mills of Ahmedabad to prove your Bonafides and to prove that you are doing it as a matter of social lestice.

थो एम. गोपास रेख्डी (निजामाबात) : उपाधयक्ष महोवय, मैंने अभी संजय विष्वार मंच के जो मेम्बर हैं, उनकी तकीर मुनी। उन्होंने बहुत अन्छी अंशेंजी तकरोर की मगर उसमें स $\begin{aligned} & \text { पटेस बहुन कम है। बहुत }\end{aligned}$ जोग्र में और बहुत गुस्मे में उम्होंने तकरीर की। पे पह्होे कांश्रेस पार्टी के मेव्बर घे और मिनिस्टर भी थे। अब जबकि वे Fाप्रेस पार्टी को छोड़ कर चले गये हैं, तो कांश्रंस को गाली देशा उनका फर्ज हो गया है। छसकी ही वे अपना फर्ज मानते हैं और इसके सिवाय ओर कोई घीज नहीं है। अब यह कह्टा कि ने शनेलाइजेशन क्यों किया गया है और अब अगर किया गया है, तो इससे पहसे क्यों नहीं किया गया, ये. ऐसे आागूं मेंट हैं, जिनको सही नहीं करहा जा सकता। गवर्नमेट ने जब ठोक्र० समाना, उस बक्त नेक्रमेकाहेतन

किया और जब ने पनेलाइजेशन की जहरत पड़ती है, तब वह़ किया जता है। ने शनेलाइमेशन इसलिए किया ताकि मउदूरों को फायदा पहीचे बहिक देश में जो कपास उगाने वाला किसान है, जो काटन उगाता है, उस किसान का भी भला हो और देश में प्रोडक्यान बढ़। इस्सलिए दो-तोन चीज़ों को दृषिट में रबकर गबनंमेंट ने ने शनेलाइडेशम किया है।

अष यह् कह़ना कि वत्ता साम₹न एक बह़े लीहर हैं और अष्छा स्ट्राइक एरा गेहे हैं, में यह् बताना बाहता हूं कि कितो भी जगह़ 5-10 पर सेन्ट लोग 90 पर सेन्ट लोगों को डगा सकते हैं, बयका सक.ते हैं और चाकू दिस्धा कर, छुरी विबा कर लोगों को मिलों में जाने से रोक मकते हैं। दिल मे किसी ने स्ट्राइक नहीं की है। अगर उनकों बराबर प्रोटेक्षम मिला होता और घमकी बत्म हो जाती, तो मिल ब.मी के ख्युल गए होने। मिबों में मजदूगें को अाने से जबवंस्थी रोकका बोर बायनेंम दिखा कर बहां न बाने देना और किर वह कह्ना कि हम बढ़े मीडरु है, में यह कह्ना चत्रता हूं कि बाप यहु देखिये कि दता सामन्त कितरने बरे लीडर हैं। जहां पर 80 वर सेम्ट घोटर टैफलटाइण मिलों में काम करने वाले हैं, जहां याने के हलारे रता साषफ्त लोकसमा के लिए बड़े हुए औीर षे तीजिती पोजीक्षन में धाए हैं। उस घक्त घालूक हो गया कि धनकी कितनी ताकत लोषों में है। यह कहना कि कता सामक्ता मे मजदूरों के लिए कुछ किया है, ठीक नतें है। अगर उन्होंने कुछ किषा है, तो मजदूरों के साष बेइम्साफी की है हीर उनकी बरबादी की हे। जब हमार वर्षंत दाला,
[श्री एम. गोपाल रेड्डी]
जसे ही घीफ मिनिस्टर बने, तो पहले ही दिन उन्होंने उनसे बानघीत करने के लिए कहा और ह्मारे fिनिस्टर आफ कामसं ने भी कई दफा उनको इन्वाइट किया है और मजदूगों से कहा कि बाप नोग काम पर आ जाएं। यहां तक कि हैमारी प्रष्षान मंत्री जी ने मी कहा़ है कि काम चुरू हो जाए ओग जो मी बात करना चाहे, वह् कर ले लेकिन दत्ता सामन्त ही दुनिया में सिफं एक लेबर लीडर हैं भर ऐसा लगता है जें f कोर कोई दूसना लेबरे लीछर हो ही नहीं सकता ओ₹ ़सरं उनसे ही बात कर्नी चाहिए। डस कि.र्म की जो बातें हुई हैं, वे ठोक नहीं है। इस किसम की बातँ कर्ने की एक आदत-सी पढ़ गई है ओर हमारे जो अपोजीशन के नेता हैं और जिनकां $40-40$ और $50-50$ साल लेबन फील्ड में काम कग्ने हो गए हैं, वे भी दत्ता सामन्ज कों अवना लीहर मान रहे हैं जंसे कि अांध प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इन सब लोगों के नेता बन गए हैं और विजयवाए़ा से लेकर कार्मोग तक उनके पीछे-पोछे फिग्ने हैं। इनका अव कोई बेस नहीं रह़ा है ओर जो मी पापूलर आदमी है ओर जो वह् गड़बढ़ करता है, उसके पोछे आकर् ये ताली बजाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह् है कि इस नमूने की पार्टी-पालीटिबस नहीं चलनी चाहिए बोर में तो यह् कहता हूं कि जो भी कदम आापने उठाया है, वह् सही टाइम पर सही कद्र उठाया है ।

एक बात ओर कहनी है कि कापने मिलों से 40 लाख रुचया देने के लिए कहा है। आाज मिसे ऐसी हैं, जो कि $20-20$ लाब रपया ही के पाई है होर इनका नेबनेकाष-

जेशन हुछा है। जो मी मुनासिब हो, वह आप कीजिए लेकिन जो आपके कानून हैं या आप की "डाइरेषशन हैं, उनका पालन कन्ने में अगर दो-चार दिन की देर हुई है, तो उसकी भाफ कर दीजिए। इस वक्त जो कदम अापने उठाया है, उससे टेषसटाइल मिसों ओर दूसरी जगह़ों पर आपके प्रति बढ़ा भगेमा पैदा हो गया है।

आाप जो कुछ करते हैं, वह अच्छे मन से कग्ते हैं, देश की प्रर्गनि के लिए करते हैं। इसके लिए हम अपको मुबारकबाद देने हैं ।

Mr. DEPUTY-SPEAKER : We will take up Half-Hour discussion.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND broadcasting and in the DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Undertakings Bill has to be completed today itself so that we can send it to the other House tomorrow.

PROF. AJTT KUMAR SAHA (Vishnupur): We have already beon sitting late in the evening for the last two days and it is not possible to sit late today also.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is an appeal from the Deputy Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : Many Hon. Members have already left the House thinking that it will be continued tomorrow. So, this can be postponed for tomorrow.

SHRI SUNIL MATTRA (Calcatta North-East) : It can be taken up tomorrow.


[^0]:    SHRI IRATANSINH RAJDA; Even then $I$ can tell you that Maharashtra is in the vanguard; Maharashtra is standing in the forefront as compared to other States, but of course, there are black sheer; at the same time, we have made a great headway as far as the cooperative movement is concerned.

[^1]:    Provided that on contract or agreemeat shall be cancelled or variad - except aftar giving to the parties to the contract or agreement a reason"able epportuaity of boing hear d."
    

