SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1983-84Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : we take up further discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 1983-84. Two hours have been allotted. We have to complete this and also the Appropriation Bill as per our decision yesterday

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : No lunch hour...

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are dispensing with the lunch hour today: yesterday it was decided by the House.

Mr. Amal Datta to continue.
SHRI AMAL DATTA (Diamond Harbour) : I started yesterday by saying that the amount of money which is sought to be spent through Supplementary Demands is about Rs. 1200 crores and the total amount which is sought to be demanded is Rs. 2,073 crores. Out of Rs. 2,073 crores, there is some money which is shown as transferred to the States. A total of Rs. 416 crores is shown as transferred to the States. The Government no doubt claims that it is trying to help the States, and in the context of the controversy about Central-State relationship, it is some sort of a good gesture on the part of the Central Government to transfer money, But when you analyse it you will find that out of Rs. 416 crores, Rs. 267 crores are by way of loan only.

That is to say that this is being given as a ways and means advance so that the State can pursue their governmental activities which they are now unable to do beacause of restrictions imposed on overdrafts. So it is another way of getting round the Government's own
directive in restricting overdrafts to States and nothing else. I do not know how this policy helps the Government in regard to its finances properly, but apparently, it thinks that by so restrieting overdrafts and then giving ways and means grants to the States it is putting its house in order.

The reason why we to-day require the Supplementary Demands to be made is not at all clear. There should have been some explanation with regard to these demands to show as to what has gone wrong, why they want more money in respect of each of the Demands which have been brought before this House. So, there is no explanation and there is nothing to show whether the original grant made was correct or not, whether the original estimate has gone worng andt where it has gone wrong and why it has gone wrong and why they require more money. Nothing is stated. The only thing is that figures have been brought before us knowing that there is no alternative in the House, they have a brute majority and everything can be passed. Therefore, the Supplementary Demands have come. In some cases they say that the money is needed for giving advance, and where it is not so and where money is being appropriated and it is there in many cases, there it is done without stating what is the reason for the increase.

The Government always takes credit in the fact that they have contained the inflation and that the economy is developing. These are the two basic points which every government should be able to take sare of ; first, the national income should be increasing, the per capita income should be increasing at a reasonable rate and secondly, there should be a reduction in the dispariry between the haves and the have-nots. Then, the Government should also take care of the fact that for future development, there should be sufficient investment in the infra-structure so that things do not repeat as they are doing. To-day, for example, for want of energy, the industry is not able to grow,

Practically in all the States of India the industry is being starved of power and the industrial growth is being curbed.

I have seen in the Budget speech of Mr. Pranab Mukherjee the government have claimed that they have been able to have a consistent developmentpractically about the same as the target set by the Planning Commission. The target for the increase in growth in the domestic product is $5.2 \%$. That is what was fixed by the Planning Commission. I do not know how this target helps because apparently the population projections are wrong. If the population projections are correctly taken, this growth of $5.2 \%$ will give a much lesser per capita income than it otherwise appears to give. There is one peculiar thing about this particular set of satistics about the growth of domestic product being $5.2 \%$. They say that they have achieved this $5.2 \%$ growth over the last 3 years. In the first year it showed a tremendous growth-more than $8 \%$. Then it came down and in the third year it came down to $2 \%$ and so on an average they say it is $5.2 \%$ and therefore, 'we have achieved the target.' What was the target and what was the base ? According to their own estimate, the base of 1979-80 was a base having a domestic product of $5 \%$ less than the previous year. That was a year of severe drought as a result of which agricultural production has gone down and it has affected the industrial production as it always does in India and the total GDP was less in 1979-80 by $5 \%$ compared to 1978-79.

Now, on the basis of that lower base, we have achieved a growth rate of $5 \%$. If this $5 \%$ is to be made up, it will automatically is to be made up. It is funny enough that in the Mid-term Appraisal the Planning Commission tries to claim credit for the $8.8 \%$ GDP in 1980-81 by saying that we have mobilised resources in the Sixth Five Year Plan. They have increased it to $8.8 \%$. It is not so ; it cannot be so. Immediately you make an investment, your income
does not go up. The income went up because there was a dip which was really made up to $3 \%$ and adding this to $5 \%$, it was made up to $8 \%$. This is how the statistics may be misleading us. You give the year to year figure according to your convenience. You give all kinds of statistics to hoodwink the people. Government job is not to hoodwink the people but it is to serve the people and to bring before the representatives of the people the correct statistics so that they understand where the country is growing. That is where both the Finance Ministry as well as the Planning Commission have miserably failed. I bring in the Planning Commission because it is the Planning Commission which ultimately determines everything that is being done in the country. Even for a small thing, if money is there, after the budget allocation is made, that will not be released until the Planning Commission has given its detailed sanction. That is how they monitor the economy. First of all they have given wrong statistics on national income. We have not achieved this $5 \%$ increase in the growth rate during the last three years: But the increase has been only to the extent of $3 \%$. If you now deflate it by $2.5 \%$ due to population growth, then how much do we get as per capita increase in income ? It is not even $1.5 \%$ but it is less than $1.5 \%$ per year in per capita increase which you were able to achieve during the first three years of the Sixth Plan. Do you think that you will be able to do any better during the next two years? Sir, the total resource mobilisation during the first four years of the Plan which will end in March 1984; taking the estimate also, will be only $\mathbf{6 2} \%$. In four years you will be reaching in real terms this $62 \%$ of the resource mobilisation as envisaged in the Sixth Plan I call it a total mismanagement of the economy because in the fifth year you may not possibly invest the rest of the $38 \%$.

Sir, what happens is this. On the one hand the national income is not increasing but, on the other, they are investing. They say that they are investing on infrastructure. They are

## [Shri Amal Datta]

investing on coal and energy sectorsvery good. But, what is the result of that ? There is a big appropriation for ccal in the Supplementary Budget.

Only a few days ago, the papers reported a statement made by the Chairman of the Coal India Limited. In a Press Conference, he said that the Coal India Limited is going to write off the coalstocks which in quantity come to 4 million tonnes of the value of Rs. 80 crores. Why? They say these are bogus stocks. This come out in the paper. And, in a Press Conference, the Coal India Chairman said it.

Now, Sir, if this is the kind of statistics with which we are being fed, whom to believe whether the economy is progressing. Everybody has been drawing attention of the House and the Appropriate Minister that there is shortage of coal everywhere. Everywhere, every industry, every person, is suffering from shortage of coal. And yet, here is a very complacent statement that the production of ooal has increased. The production has not increased as fast as they had targetted for. If they say that the production of coal has increased sufficiently, it is not so. They say instead of 163 million tonnes which is the traget at the end of the Sixth Five Year Plan, we will be reaching 152 million tonnes which is 50 percent more than the 1979-80 figure. But, Sir, is it coal that is being supplied. Only the other day there was a report in the newspapers about the controversy between Western Coalfields and Maharashtra State Electricity Board. The controversy is that they are not supplying coal. They are supplying shale, stone and all kind of things mixed up with coal. I have visited the power stations to find out what ails them and I have found this kind of thing. Coal India in order to increase their figures are putting everything which comes to them. When you are extracting coal the shale comes up. You have to separate it and only coal has to be sent to the power stations. That is not
being done with the result that the railways are carrying extra freight and also the power stations are not producing enough. From time to time they also go out of commission because what is being fed is rubbish and with rubbish you cannot run the power stations and increase the plant load factor.

Sir, it is most humiliating for me who is an advocate of public sector to have to admit that today public sector is being run in such a fashion by the Government that private sector gives a better performance than public sector. I have to admit it. It is based on statistics. I don't like it. But this is the way the Government is running public sector. They say plant load factor has increased on account of their great effort, viz, from $45 \%$ to $47 \%$.

## (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : In the public sector employees are paid better than on private sector.

SHRI AMAL DATTA: That may not be so always. There are many other reasons and the main reason is that the ultimate decision making authority has no time to take decision nor do they care to see how the plant is running. They are sitting in Delhi and managing the plant which is far away. Government has to take some measures in this regard.

Sir, many of these appropriations are with regard to industry. It is Rs. 546 crores plan and Rs. 112 croes non-plan and the total comes to Rs. 658 crores. Further, why should these undertakings be given releases ? These are not new industries being established. They are old ones-Coal India and others. Coal India has a price hike twelve times in the last eight years. They should be able to generate enough money for the purposes of their own investment. Similar is the case with the other undertakings. Take
the case of Fertiliser Corporation. They are being fed with money. Why is it necessary?

Sir, I paid a visit to Haldia and found that the plant which is supposed to have been commissioned in 1968 is still not producing one ounce of urea. Rs. 304 crores have been locked up there.

For the last 5 years it has not produced anything although it was completed. 2,000 employees are there and they don't know what will happen. It is because those people who are here, who control these things, who have ultimately to take decisions, hold up all sanctions. Even for want of ten thousand rupees the factory could not run. When sanction for a crucial part does not come the factory could not run. They take a long time to take the decision. In that way the industrial concern can not run and they go into losses. Their economy is run down and ultimately from the public exchequer they support it. For what purpose? To make more losses. As you go on expenditure public sector, you raise money by raising the prices and you have not tried to increase their efficiency by constantly monitoring them. That is not being done. That is why today the country is in such a sorry mess. By mess I mean, the people whose income is increasing by not more than 1.5 per cent per capita per year, have to suffer. The price figure in always given by Government is terms of wholesale pricc rise and not retail price rise. There was a debate in this House on price rise recently. Mr. Pranab Mukherjee was trying to show that price rise in recent years has not been as fast as before and compared to the figure of 1980-81 the rate of increase has come down. But who is concerned with wholesale price? The people whom we represent are not concerned with wholesale price, but they are only concerned with retail price. But there is no Retail Price Index which is maintained by the Government. This is
the position. This is the good they are doing to the people. Government has got a big machinery, a huge apparatus, with millions of people under its employment. There is the Planning commission and other departments. I don't know why the Finance Ministry could not do it. They cannot maintain a Retail Price Index but there is only a Consumer Price Index. I do not know how they compute it. It shows that between January to October in 1983 there has been a rise of 10.6 per cent. There has been a consistent rise over the years. In 1981-82 it was $2.4 \%$ but in $1982-83$ it was $6.2 \%$ In 1983-84 it become $8.4 \%$. The total increase from 1980 to 1983 is of the order of $28 \%$ in the consumer price. If consumer price increases by $28 \%$ and the income increases by $1.5 \%$ per year it would mean that in 4 years it is $6 \%$ This is the way the poor people are gaining by the Government's system, which has got such a big apparatus, which is spending so much money. Government has got such a vast empire, it has got its agricultural research stations and all kinds of things. But they don't know how to reach the people, how to benefit the people ; that is not politics of the Government. Their politics is to see how the money is squeezed. Big contracts are given to those who are in politics, who could fund their election cxpenses. I am afraid that is the position obtaining today.

PROF N.G. RANGA (Guntur): It is also your experience in West Bengal ?

SHRI AMAL DATTA: it is not our experience ; it is not so in West Bengal ?

SHRI HARISH RAWAT: In Calcutta they will make the same charge against your Government

SHRI AMAL DATTA: Sir, what is ailing our economy is this. The people who are today ruling are not fit for the system of democratic Govern-

## [Shri Amal Datta]

ment ; they are all only interested in purchasing of votes ; they want money to fight the election. One stitch in time would have saved nine but you don't do it. But you spend hundreds of crores of rupees later on so that you can get a commission.

A lot of things have been said about this in this House earlier. I am repeating it because the Government should take steps in this difection. There is no way of finding out what commission is being obtained from all the advance orders placed with the foreign companies, from the orders which have been going outside the country. Everybody knows about this commission because it has come out before the American Congress/Senate that every multinational company can get a cut of $8 \%$ or $10 \%$ for every order placed by the foreign countries. Now, what has happened to that cut so far as India is concerned ? Not only America, but other foreign countries like Japan, the UK, Germany, France, whever you go, this is happening. So, our import Bill today is about Rs. 6000 crores. Well, you can imagine how much money as commission goes into the coffers of the party fund running the Government so that they can fight the election in the future or if they do not win the elections, the money is more than enough for their private purposes. So, Sir, a lot of money they get inside the country and they allow that money for investment in the country thereby they annoy the domestic indigenous industrialists and then they placate them by reducing the excise duty.

Now, what has happened in the case of Swraj Pal. The Government allowed portfolio investment hoping that thousands of crores of rupees will come into India-at least more than Rs. 100 crores have come-and nobody knows the origin of this money. We were even told that we should not go into the origin, as otherwise the money flow will stop. Once the enquiry is made, so many things will be disclosed. So nobody dare make this enquiry and
if you make this enquiry, money will not come. Therefore, don't go into the sources. Then when the indigenous businessman is annoyed over this, they placate them by giving excise consession in all the luxury goods. Sir, we have forgotten the Gandhian ideology. Prof. Ranga is here who is the staunch follower of Gandhian ideologies. There should not be any concession allowed on the luxury items. There should be an absolute cut on the consumption of luxury items. What the Government has done is that they reduced duties on all the electrical luxury consumer goods. Sir, you must have seen recently that it has been stated that the value of rupee in official exchange has gone down. Instead of Rs. 10 per dollar, it has now become Rs. 13 per dollar, because smuggling has increased to such an extent, because we have blackmarketing and parallel economy inside the country which is now stronger than the official economy. What can you do for this ? It is your own creation. These are all the criticisms I have to make on the Supplementary Grants. There are so many other points which I have to make, but since there is shortage of time, you have allotted only two hours for the discussion on the Supplementary Grant for Rs. 2000 crores-I conclude my speech.

भी गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी डिमांड्स का मैं समथंन करता हूं। अभी सी॰ पी॰ एम० के जो सदस्य बोल रहे थे बड़े ऊंचे हो कर बोल रहे थे । यहृ किस तरीके से काम करते हैं बंगाल में इसकी जानकारी आपको है।** वहां पर यह सब स्मगलिग के धंधे से काम करती है । वहाँ कोयले की स्मर्गलग की जाती है। वहाँ बंगाल में कुछ पैदा तो करते नहीं, मगर ₹मगल्लंल सारा यह करते हैं $1 . \cdot$

SHRI AMAL DATTA : This is. objectionable. How can he say that ...**
**Expunged as ordered by the Chair.
(Interruptions). You should not allow that.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will go through the record.

SHRI AMAL DATTA: You will do that, but why should you allow this kind of thing to be said here ?

MR. DEUPTY-SPEAKER : You cannot say like that, it is not good. Mr. Vyas.

SHRI AMAL DATTA : He cannot say that......

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is what I have told him.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलबाड़ा) : वैस्ट बंगाल में होता है और इनकी वार्टी द्वारा होता है ।

## (Interruptions)

SHRI AMAL DATTA: I am in the opposition ; I have to speak against the Government. Mr. Vyas is attacking my Party Government in West Bengal ? Why should he say all this ?... (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER : Come to the Supplementary Grants.

भी गिरधारी लाल ठ्यास : अप सरकार में बैंठे हैं, आपको मालूम है कि श्रापकी सरकार की क्या कारगुज़ारी है। ये बैंे हैं और किस प्रकार का धन्धा कर रहे हैं, यह मैं कहना चाहता हूं। वहाँ क्या हालत हो रही है ? हमारे कांग्रेस (ई) के लोगों को जान से मारा जा रहा है, जो इनकी खिलाफत करते हैं, वहाँ इस तरह की हालत कर रखी है।

उपाह्यक्ष महोदय, बंग।ल और बिहार में काला सोना खूब पैदा होता है और उसमें इनकी यूनियन के लोग बूब गड़बड़ करते हैं

और करोड़ों रुपया ये लोग उसमें से अपनी पार्टी के लिये खर्च कर देते हैं।

## (वयवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will go through the record. If there is something unparliamentary, I will take care of that. There is freedom of speech, but restriction is there that they cannot use unparliamentary words.

## (Interruptions).

SHRI AMAL DATTA: If he speaks like that, and I do not challenge and keep sitting here, that means I am accepting what he says. Otherwise I have to walk out of the House. I cannot allow this kind of thing to happen... (Interruptions).

श्री गिरधारी लाल व्यास : इन्होंने कैसे हमारे ऊपर आरोप लगाये हैं ? जो कहेगा, उसको सुनना भी पड़ेगा। ${ }^{\circ}$

## (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Better you avoid such references. He has not said that paricularly about your party : therefore, you should not also say. It is not proper. He has not said particularly about your party.

## (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO) : If they are going to discuss like that among themselves, I cannot hear anything and I cannot make a note of the discussions.

भी गिरधारी लाल व्यास : आपके घन्धे हम जानते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please come to the subject.

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप इनको भी हिदायत दे दें कि वह इस तरह के आरोप न लगायें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The subject is-Supplementary demands in respect of the Budget (General).

शी गिरधारी लाल व्यास: मैंने इनकी बातों का थोड़ा-सा जवाब दिया है क्योंकि ये बहुत बढ़-बढ़ कर बोल रहे थे।

DR. DEPUTY-SPEAKER : Do not show your hands like this. Address the chair.

भी गिरधारी लाल व्यास : अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि को-आपरेटिव और एग्रीकल्चर की जो डिमांडज़ हैं, इसमें मेरी एक मांग है। मेरी कांस्टीटिएन्सी में गुलाबपुरा का एक सहकारिता का मिल बहुत अच्छा चलता था जो कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा प्राफिट कमाता था। विछले साल उसने 47 लाख का घाटा दिया और इसलिये कि इस डिपाटंमेंट का कोई मौनिटरिंग वर्क नहीं है। अगर यह मानिटरिंग ठीक ढंग से होती तो यहृ मिल हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा प्राफिट देता, उसे घाटे की स्थिति में नहीं जाना पड़ता। अत: इस बारे में तुरन्त देखने की आवश्यकता है ।

मेरी कांस्टीटुएन्सी में आसीन में एक को-आपरेटिव मिल की व्यवस्था करने के बारे में राजस्थान की सरकार ने भी मंजूरी दे दी और भारत सरकार की तरफ से भी उरो स्वीकृति मिल गई लेकिन मेरा कहना यह है कि जब तक 5,7 करोड़ रुपया यहां भारत सरकार से उसके लिये मंजूर नहीं होगा तब तक वह को-आपरेटिव मिल लग नहीं पायेगा। मेरा निवेदन है कि इस बारे में विचार कर के निशिचत रूप से आप पैसे की व्यवस्था करायें

जिससे वहां सैकड़ों-हजारों लोगों को कामघन्धा मिल सके।

इस देश को ऊंचा उठाने के लिये सबसे ज्यादा जिस इन्फास्ट्रक्चर की जहूरत है, वह बिजली है लेकिन आज उसकी हालत क्या है ? तमाम स्टेट्स में बिजली की परेशानी है। हमारे वेस्ट बंगाल के साथी यहां बंठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिये, इनका बिजली का कारखाना भी भयंकर घाटे में चल रहा है। घाटा किस वजह से है ? इनकी यूनियन्स बहाँ पर गलत तरीके से काम करती हैं जिसकी वजह से वैस्ट बंगाल में इलेक्ट्रिसिटी बोडं में भयंकर घाटा है।

### 13.00 hrs .

SHRI AMAL DATTA : All Electricity Boards are incurring losses.

धी गिरधारी लाल ठ्यास : क्या इस पर भी इनको नाराजगी है ? अगर बैस्ट बंगाल में इलेक्ट्रिसिटी बोरं घाटे में नहीं है, तो बताएं। अन्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोड्ज्ज में भी लाखों करोड़ों रुपयों का भयंकर घोटाला हुआ है। अगर सरकार देश में इनफा-स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहती है और उत्पादन बढ़ाना चाहती है, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोड्ज्ज की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Come to the subject-Supplementary Demands. Forget West Bengal for the time being.
13.01 hrs .
[DR. RAJINDRA KUMARI BAJPAI in the Chair]

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहें।
श्री गिरधारी लाल ठ्यास : उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। अब उनमें सुनने का माद्दा भी होना चाहिए।

सब जगह इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों में अनियमितताएं हो रही हैं और उनकी व्यवस्था बहुत खराब है, चाहे वह बैस्ट बंगाल हो, त्रिपुरा हो। उन राज्यों में चाहे किसी भी राजनंतिक पार्टी की सरकार हो, सो० पी० आई० (एम०), ए०आई०डी०एम० के या नेशानल काफंस की सरकार हो, मैं सब राज्यों के बारे में कह रहा हूं, केवल बैस्ट बंगाल के बारे में नहीं कह रहा हूं। मंत्री महोदय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोडर्जं के काम की उचित मानिटरिंग करायें, ताकि हमारे कल-कारखाने ठीक चलें, हमारा उत्पादन बढ़े और हम गरीबी तथा बेकारी को दूर कर सकें।

हमारे यहां राजस्थान में भीलवाड़ा से जोधपुर बिजली की लाइन लगी है। उसमें कुछ लोगों ने हजारों सीमेंट की बोरियों का गोल-माल कर दिया और एक करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खा गए। ऐसे घोटालों की रोकथाम के लिए वित्त मंत्री को व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वे बंस्ट बंगाल में हों या राजस्थान में हों। हमारी प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री कायंक्रम इसीलिए दिया है कि देश का उत्पादन बढ़े और गरीबी तथा बेकारी को खत्म किया जा सके। इसके लिए यहु आवइयक है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोह० सुचार रूप से कार्य करें।

सरकार को डिस्ट्रिच्यूशन सिस्टम को ठीक करने के लिए कदम उठाना चाहिए। इसमें इसका प्रावधान नहीं किया गया है। प्लार्गिग मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। पहले भी मैंने कहा था कि सरकार 800 करोड़ रुपए फर्टलाइजर में सवसिडी देती है और 1,000 करोड़ रुपए गेहूं में सवसिडी देती है। इसके वजाय वह को-आपरेटिव सैक्टर को पैसा देकर उसको वायबल और मजबूत बन।ए, ताकि लोगों को भावइयक वस्तुयें उपलब्ध हो सकें। मैं केरल,

तामिलनाडु और महाराष्ट्र तथा दक्षिण की स्टेट्स को तारीफ करना चाहता हूं कि वहां पर डिस्ट्रोद्यूश्रान की व्यवस्था बहुत माकूल है। उन स्टेट्स की तरफ भी देखना चाहिए कि वहां किस तरीके से कान हो रहा है। मैं बंस्ट बंगाल की बात नहीं करता हूं। वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता है, वहाँ की बात करना बेकार है। जिन राज्यों की डिस्ट्रिब्यूहान व्यवस्था सही है, उस व्यवस्था को देखते हुए माननीय cलारिंग मिनिस्टर को अन्य राज्यों में भी वही व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

एक बात मैं एफ०सी॰आई० और एसडबल्यूसी राजस्थान के बारे में भी कहना चाहता हूं, वहाँ क्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है। लेने और देने दोनों में ही गड़बड़ है। खरीद में बड़ेबड़े व्यापारियों और एजंटों से मिलीभगत रहती है, जिसकी वजह से आम गरीब आदमी को जो सहूलियत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती है। काइतकार को सामान बेचने में कोई कठिनाई न हो, ओर उपभोक्ता को सामान खरीदने में कोई कठिनाई न हो, उचित भाव पर मिले, इस व्यवस्था की ओर माननीय मंत्री जी को निशिचत तरीके से घ्यान देना चाहिए।

मैने पिछले सत्र में भी एक व्वाइंट उठाया था कि एफ०सी॰आई० और एसडबल्यूसी राजस्थान द्वारा जो 80 हजार टन चावल प्रोक्योर होना चाहिए था, उस प्रोक्योरमेंट को व्यापारियों की मिलीभगत से छोड़ दिया। बाजार भाव $450-500$ रु० है, जबकि प्रोक्योरमेंट प्राइस 178 रु० है, इस प्रकार व्यापारियों ने कितना फायदा उठाया है, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। एक करोड़ 60 लाख रपए की व्यापारियों और सरकार के बड़े-बड़ अधिकारियों ने मिलकर गड़बड़
[श्री गिधारी लाल व्यास]
की है, लेकिन इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आंज तक कोई कार्यंवाही नहीं की गई है । मेरी सरकार से मांग है कि जो इस तरीके से गलत लोग सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं, आम जनता के पैसे को लूटते हैं. उनके खिलाफ सर्ती से कायंवाही करनी चाहिए।

चिकित्सा के सम्बन्ध में भी यहां कल या परसों एक बात आई थी। सरकार को सरकार द्वारा लाई गई सी०जी०एच०एस० सकीम में जो दवाईयां दी जाती हैं, उस ओर भी देखना चाहिए। में हार्ट पैघोंट हूं, लेकिन वहां सोर्बट्रेट मंडिसीन नहीं मिलती है। यदि डायबिटीज हैं, तो रेस्टीमेस नहीं मिलती है। वहाँ किसी भी प्रकार को दवा उपलबध नहीं है। जो दवाई वहां पर दी जाती है, उससे आम जनता की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे आप वहां की स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं। वहां भेदभाव भी किया जाता है। यहां पर मंत्रियों के लिए अलग इन्तजाम है, अपोजीशन के लीडर के लिए इन्तजाम है और हमारे जैसे गरीब संसद सदस्य की वहां कोई सुनने वाला नहीं है । उसको दवा ठीक से नहीं मिलती है। जब इस प्रकार की स्थिति यहां पर है तो दूसरी जगहों पर भी यही हालत होगी। इस प्रकार की स्थिति बड़े-बड़े अस्पतालों के अन्दर है। हम यह नहीं कहते हैं कि संसद सदस्यों को विशेष सुविधा दी जाए, लेकिन आम लोगों जैसी सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह ब्यवस्था भी निरिचत तरीके से माकूल ब्यवस्था होनी चाहिए।

मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर सीमेंट की फैविट्रयं बहुत बड़े पैमाने पर लगाई जा सकती हैं, लेकिन प्लानिंग मिनिस्टर का घ्यान उस ओर नहीं जाता है। राजस्थान के अन्दर इतना पत्थर मोजूद है

कि वह् सारे हिन्दुस्तान की आवशयकता को पूरा कर सकता है। राजस्थान के अन्दर बड़ेबड़े कारखाने लगाने की तीन-चार जगहों की मांग मंत्री महोदय के पास पड़ी हुई हैं, लेकिन उस ओर भी मंंची महोदय का हयान बिल्कुल नहीं जाता है। इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान निशिचत तौर से जाना चाहिए।

श्रम मन्र्शालय के सम्बच्ध में यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के मजदूरों का करोड़ों रुपया ई० एस० आई० के फण्ड में जमा है। इसमें मालिक और मजदूर दोनों देते हैं। लेकिन आज मजदूरों को ई० एस० आई० के फण्ड के तहत जो दवाइयां उपलबध होनी चाहिए, वह् उपलबष नहीं हो रही है। ई० एस० आई॰ के मजदूर से 18 रुपए बसूल किए जाते हैं और उस का दुगना पैसा मिल मालिक से लिया जाता है, इस तरह से 54 रुपये ई० एस० आई० के पास मजदूर के इलाज के लिए जमा होते हैं लेकिन किसी मजदूर को वहां (भीलवाड़ा) में दवा उपलब्ध नहीं होती है। मैं खासतीर से भीलवाड़ा के बारे में कहना चाहता हूं-वहां मजदूर को कोई दवाई ई० एस० आई० डिस्पैंसरी में नहीं मिलती और बाजार में मंगाने के लिए भी उन को पैसा उपलबध नहीं हो रहा है, जब कि करोड़ों रुपया ई० एस० अई० के पास पड़ा हुआ है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। इस तरफ आपको विशोष हयान देना चाहिए।

अब में आइ० आर० डी० पी० के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं — यह भी वित्त मंत्री जी, आप का सच्जैकट है। बेंकों के जरिये जो पैसा दिया जाता है उस में सबसिडी का एमाउन्ट बैंक के अधिकारी और विकास अधिकारी मिलकर गड़बड़ कर देते हैं और

उस गरीब को जिसकी आर्थिक हालत को सुधारने की आप बात करते हैं, कोई लाभ नहीं होता है। हालांकि हमारी प्रधान मंत्री जी का यह्र बहुत बढ़िया कारंक्रम है जिसके जरिये इस देश के करोड़ों लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन मानिटरिंग की सही व्यवस्था न होने से हम जिन लोगों की आर्थिक हालत सुधारना चाहते हैं, उनको उस स्तर पर नहीं ला रहे हैं। इस सम्बन्ध में भी विशेष रूप से घ्यान देने की आवइयकता है।

हमारे बैंकों की हालत बहुत खराब है वैकों में डकैतियां पड़ रही हैं, तरह्-तरह के फाइलेंट एकट्स हो रहे हैं, जिनसे बैंकों का बहुत नुकसान हो रहा है। वहाँ पर यूनियन बन गई है, हालांकि यूनियन का काम आम जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना है, लेकिन ये कम्यूनिस्ट भाई ओर सी॰पी० एम० के भाई, जिन की ट्रेड यूभियनें बन गई हैं, वे बैंकों द्वारा हिन्दुस्तान की आम जनता की सेवा में तरह-तरह की रकावटे डालते हैं। आज इस दिशा में माकूल व्यवस्था करने की जरूरत है तथा सरुत से सह्त कदम उठाने की जहूरत है बरना जिस उद्दे इय से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस उद्देइय की पूर्ति नहीं हो सकेगी। आज के हिन्दुस्तान के किसी भी कर्मंचारी को उतना पैसा नहीं मिल रहा है, जितना बैंक और एल० आईं० सी० कमंचारियों को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी बैंकों की सर्विस में बहुत गड़बड़ है। वे पैसा भी सबसे ज्यादा लें और गरीब आदमी की जिस प्रकार से मदद करनी चाहिए वह मदद भी उसको न मिले-इस तरह की व्यवस्था उचित नहीं है । इसलिए इस को ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए।

मेरी कांस्टीचूएन्सी से गुलाबपुरा आगूचा रामपुरा स्थान पर जिक का सबसे बड़ा

भंडार मिला है जहां कि जिंक स्वप्ल्टर प्लांट लगाया जा सकता है। मेरा अनुरोष है कि वहां पर तुरन्त जिंक स्पेल्टर प्लांट लगाइये जिससे वहां के लोगों को काम-काज मिल सके।

हमारे न्यूक्लिअर प्लांट, कोटा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वह् बिल्कुल नहीं चलता है। ल्लार्निंग मिनिस्टर साहब यहां मौजूद हैं-राजस्थान को विद्युत की कुछ नई योजनायें दीजिये जिससे राजस्थान की आधिक हालत सुधर सके। वहां पर लिगनाइट का बहुत बड़ा मंडार है—आप वहां पर दो-तीन बिजली के कारखाने दे दीजिए जिससे 300-400 मैगावाट बिजली मिल जाए तो राजस्थान भी प्रगति के रास्ते पर बढ़ सकता है ।

इन शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने डिमाण्डस प्रस्तुत की हैं, उनका समथंन करता हूं।

श्री दिगम्बर सिसह (मथुरा) : सभापति महोदया, सरकार की क्या-क्या असफलतायें हैं और क्या-क्या काम नहीं कर पाई है, मुभसे पहले बोलने वाले कांग्रेस के माननीय सदस्य ने काफी बतला दिया है। अब में यह कहना चाहता हूं कि किसान को उस की उपज का उचित मूल्य देने में यह सरकार बिल्कुल असफल रही है। सरकार असफल रही हैकिसानों को fिंचाई के लिए बिजली और पानी देने में। सरकार असफल रही इस बात में भी कि कम से कम खाद बिना मिलावट दे, सरकार असफल रही इस बात में कि जो वर्षा से तबाही हुई, उसको अच्छी तरह से ठीक करने की व्यवस्था नहीं कर पाई और साथ ही साथ जो अराजकता फँल रही है, जो पंजाब में हो रहा है, उसके सम्बन्ध में कुछ न कह करे। मैं
[ श्री दिगम्बर सिंह]
एक बात नीकरशाही के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। साढ़े तीन वर्ष से जो मंत्री चाहते थे जो प्रधान मन्न्री जी चाहती थीं, अध्यक्ष लोक सभा चाहते थे और मेम्बर आफ पालिंयामेंट चाहते थे, वह एक ज्वाइन्ट सेके टरी, रूरल डेवलपमेंट ने नहीं होने दिया। इस सम्बन्ध में आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ तथ्य रखूंगा। आप यह देखिए कि 15 जुलाई, 1980 को बजट पर बोलते हुए मैंने सबसे पहला सुभाव यह रखा था कि लैंक-एक्वीजीशान एक्ट में एमेंडमेंट होना चाहिए क्योंकि किसानों के ऊपर बहुत बड़ा अल्याचार हो रहा है। उसी भाषण के बाद हमारे कृषि मं त्री जी ने यह जवाब दिया था :
"It was rightly said that farmers did not get adequate compensation against the land acquistion. In that regard, we were trying to make central laws and we would come soon before the House with an amending Bill in that respect. We would see that the farmers got a clear amount of compensation for their agricultural lands which were taken over by the States."

यह राव वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा था। इसके बाद 16 फरवरी, 81 को किसानों की एक विशाल रैली हुई और उस विशाल रेली में हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भाषण दिया। उससे वहले मिंने उन से यह प्रार्थंना की थी कि अगर सम्भव हो सके, तो इस रैली में किसानों की मूमि लेने में जो अन्याय उन, पर हो रहा है, उसके बारे में दो शब्द कह दें और मुभे खूशी है और में उनको धन्यवाद देता हूं कि उस रंली में और अन्य बातों के अल।वा, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह कहा : जो अमर उजाला अखबार में 27 फरवरी 81 को निकला "श्रीमती गाँधी ने घोषणा की कि जो जमीन सरकार लेगी उसका तुरन्त मुआवजा दिया जाएगा। इस

बारे में नीति में परिवतंन किया जाएगा। अव किसानों को पूर्ण कीमतों से मुआवजा दिया जाएगा। उनकी जमीन के अनुपात में मुआवजा दिया जाएगा। इस अनुपात में मुआवजे के भुगतान के दिन जमीन का मूल्य होगा। कोई भी संस्था किसानों की जमीन सस्ती कीमत पर खरीद कर लाभ न उठा सकेगी ।"

इसके बाद मैंने प्रधान मन्ध्री जी को पत्र लिखा कि हमारे कृषि मंशी जी ने कहा था आर आपने कहा है लेकिन बजट रोशन में यहु बिल नहीं आ रहा है। जो मैंने पत्र लिखा था, भ्रीमती इन्दिरा गांधी ने 15 मई, 1981 को उसके उत्तर में यह लिखा है :
"म्रिय श्री दिगम्बर सिह,
आपका 24 अप्रैल का पत्र मिला । में कृषि मंत्री से मूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के सम्बन्ध में यथाशीज्र कायंवाही करने के लिए कह्ह रही हूं।

भवदीया, इन्दिरा गांधी"

फिर मैंने दूसरा पत्र लिखा, जिसका उत्तर उन्होंने 14 सितम्बर, 1981 को इस प्रकार दिया :
"प्रिय श्री दिगम्बर सिंह,
मूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में आपका 25 अगस्त का पन मिला। मैं कृषि मंत्री से इस मामले की जांच करने के लिए कह रही हूं।

इन्दिरा गाँधी"
इसके बाद बिल लोक सभा में पेश हुआ।

की बैठकें हुईं, उन में भी मैंने इस प्रइन को उठाया और सवंसम्मति से सभी संसद सदस्यों ने मेरे सुभावों का समर्थंन किया कि किसानों की मूमि का मुआवजा जब किसान की भूमि ली जाए उस वक्त का मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैंने नियम 377 के अन्तर्गत भी अनेक बार लोक सभा में कहा है ओर उनके जो जवाब मुभ्भे मिले हैं उनको पढ़ कर सुनाने का मेरे पास में वक्त नढ़ीं है। अगर वक्त होता तो मैं वे भी आपको पढ़कर सुनाता।

बाईसवें राष्ट्रीय कृषक सम्मेलन, सेतींसवी अ० भा० कृषक परिषद की बैठक तथा राष्ट्रीय उत्पादकता पर कृषक समाज का योगदान विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार जो कि केरल में हुआ था और जिसकी अष्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष डा० बलराम जाखड़ ने की थी, में एक प्रस्ताव पास हुआा था। में उसको आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं -
"प्रस्ताव संख्या 5 -कृषक समाज ने मूमि अधिग्रहण अधिनियम में शीध्र संशोधन की मांग की है ताकि शहरीकरण से किसान्नों के शोषण को रोका जा सके और उन्हें भूमि अधिग्रहण का वर्तमान बाजार भाव पर नकद्र मुआवजा दिया जाए। देशा भर के विकास प्राधिकरणों और अन्य हाऊसिंग कालोनियों को किसानों के साथ भूमि लाभों को अनुपात में दिया जाना चाहिए और जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए कम से कम 500 वर्ग मीटर भूमि भी दी जानी चाहिए ।"

इसके बाद प्रधान मन्न्री जी को लिखा। मैंने राव बीरेन्द्र्िसह जी से कहा कि जो बिल आप ला रहे हैं उसमें वे बातें नहीं हैं।

## [श्री दिगम्बर सिह]

उन्होंने मुभसे कहा कि आपने जो अमे डमेंट दिये हैं वे तब तक पास नहीं हो सकते जब तक कि केबिनेट मंजूर नहीं करती। इसके बाद मैं स्पीकर साहब के पास पिछले वर्ष के अक्तूबर सेशन के समय गया और उनसे कहा कि यह जो सेसन में बिल आ रहा है इसे आप रोकिए। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। मैंने उनसे कहा कि अगर आप इसके इस सप्ताह की बिजनस लिस्ट से निकाल दें तो मैं फिर प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा। उन्होंने उसे विजनस लिस्ट में से हटाया। मैंने फिर प्रधान मंत्री जी को लिखा और उन्होंने राव वीरेन्द्र सिंह को बुलाकर पूछा । राव बीरेन्द्र सिह ने कहा कि दिगम्बरे सिह ठीक कह रहे हैं । फिर लोक सभा का बुलेटिन 18 फरवरी, 83 पार्ट दो निकला कि यहजो बिल लाया गया है इसकी जगह दूसरा कैम्र्रीहेंसिब बिल लाया जाएगा। दुर्भाग्य से यह हुआा कि राब बीरेग्द्र सिंह जी जो किसान थे वे ग्रामीण विकास के मंत्री नहीं रहे और उनकी जगह पर श्री हरिनाथ मिश्र मन्त्री हो गये। मैंने फिर संसद सदस्यों से हैस्ताक्षर करा कर प्रधान मंत्री को लिखा। प्रधान मन्त्री जी ने संसद सदस्यों के पत्र का जो जवाब दिया बह में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह 22 अप्रैल, 1983 का पत्र है"Dear Shri Digamber Singh,

I have received your letter of 7th April, 1983 regarding the suggestions of MPs on the Land Acquisition (Amendment) Bill.

The Minister of Agriculture is being asked to have the suggestions examined.

Yours sincerely, Indira Gandhi."

इसके बाद मूतपूर्व प्रधान मन्त्री, चोधरी चरण संहृ ने प्रधान मन्त्री को एक पत्र

लिखा उस पन्र में उन्होंने लिखा कि यह जो लेण्ड एव्वीजिशन बिल है उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए और किसानों को उनकी भूमि का मुआ।वजा उस वक्त का मिलना चाहिए जबकि किसानों की भूमि उनसे ली जाती है । इसका जवाव श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20 , अगस्त, 1983 को दिया जो इस प्रकार है-
"Dear Shri Charan Singh,
I have your letter of August 12, 1983 regarding the Land Acquisition (Amendment) Bill.

The introduction of the Bill has been delayed because extensive consuItations had to be held with Members of Parliament and others interested in the subject. I am asking the Department of Rural Development to expedite processing of the Bill so as to introduce it in Parliament at the earliest opportunity.

Yours sincerely, Indira Gandhi."

इसकें बाद में लोक सभा का एक बुलेटिन फिर निकला। यह 5 नवम्बर, 1983 को निकला था जो किसानों को मुआवजा दिलाने में उदार होगा। इसमें भी यही आया है कि जो पुराना बिल है वह पारित नहीं होगा, दूसरा बिल पास होगा।

लेकिन मुभें यह दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। मैंने ग्रामीण विकास मतन्रालय के सचिवालय से बात की । उन्होंने कहा कि इसमें यह नहीं आ सकता है क्योंकि ला डिपार्टंमेंट इसका विरोध करता है। मेंने सब पुरानी संस्तुतियों और पत्रों की फोटो, स्टेट कापियों के साथ फिर ज्याय मंत्री जो को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि भूमि अधिप्रहण अधिनियम संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में आपका 13 अक्तूबर का पत्र

सधन्यवाद प्राप्त हुआ —जगन्नाथ मिश्र । (व्यवधान)
इस तरह से उनका पत्र मिला। ग्रामीण विकास सचिवालय ने कहा कि न्याय मंत्रालय नहीं मानता, न्याय मन्न्रो से आप कहें। मैं उनके जवायन्ट संक्रेटरी से मिला। सचिव ने मुभे बताया कि यह तो नीति का मामला है। वे गलत कहते हैं । यह नीति का मामला है । हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने फिर प्रधान मन्त्री जी को पत्र लिखा। उन्होंने 22 नवम्बर, 1983 को उत्तर दिया कि मूमि अधिनियम के संशोधनों के लिए 27 अक्तूबर का आपका पग्र मिल। इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर आवइयक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है-इन्दिरा गांधी ।

इसके वाद भा० जनता वार्टी... (व्यवधान) बी०जे०पी० और लोकदल की मीटिंग हुई । उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर सुभाव रखे । उसके बाद हम्को लोग••• (ठ्यबधान)

मन्त्रो जी ने कहा कि दिगम्बर सिंह को बताइए कि अगर हम राजाओं को प्रिबीपसं का पूरा मुआवजा देते तो क्या हम सारे काम कर पाते । मैंने उनसे कहा कि आप किसानों का मुकाबला जमींदारों या राजाओं से कैसे कर सकते हैं।

सभापति महोदया, अवनी बात समाप्त करने से पहले पब्लक एकाउन्ट कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट $80-81$ में लिखा है, उसका थोड़ा-सा भावार्थ यहां पर बताना चाहृता हूं। कमेटी ने दफा 101 पर बताया है कि किसानों से भूमि 2 रुपए 50 पैसे प्रति गज के हिसाब से ली गई। उसका डेवलपमेंट का खर्चा हुआ 80 रुपए 15 पैसे । और वह मूमि बेची गई 17316 रुपए प्रति गज के

हिसाब से। किसान को मुआवजा दिया गया 12100 रुपया प्रति एकड़ और उस जमीन को बेचा 7 करोड़ 94 लाख, 12 हजार रु० प्रति एकड़। यह लाभ डी० डी० ए० उठा रहा है। इसलिए यह बिल नहीं आ रहा। स्पीकर साहब ने भी कहा था कि में कल मंत्री जी से बात करूंगा। मत्त्री जी कहते हैं कि इस सेशान में बिलनहीं आएगा, अगले सेशन में आएगा। स्वीकर साहब ने कोशिश की है और स ढ़ँचार बजे न्याय और ग्रामीण विकास मंत्री की मीटिंग बुलाई $\cdot$ (व्यवधान)

एक या दो एकड़ के किसान की भूमि ले ली जाती है। उसकी भोंपड़ी तोड़ दी जाती है । बेरोजगार और बेकार कर दिया जाता है। अनेक वर्ष बाद बीस वर्ष पहले के भाव का उनको मुआवजा दिया जाता है, उनको जमीन से हटा दिया जाता है, उनके मकान हटा दिए जाते हैं और बड़े.बड़े पूँजीपतियों को, श्ररबपतियों के महल बनाकर दिए जाते हैं यह न्याय नहीं है, अन्याय है। मैं आप सब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर आव लोग किसानों के शुर्भाँचक हैं तो किसानों की भलाई के लिए जरूर प्रयत्न करें और मैं एक पत्र और लिख रहा हूं अप सबको और अप भी अपनी तरफ से माननीया प्रधान मत्त्री को पत्र लिखें। यही आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है।

सभापति महोदय : दस मिनट से ज्यादा का समय नहीं दिया जायेगा। माननीय सदस्य समय के अन्दर अपनी बात को कहने की कोशिशा कर्रेंगे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO) : The time allotted for this discussion is two hours. One hour and some minutes are over. I will take about half an hour to reply to the debate, which means only half hour is
[Shri Pattabhi Rama Rao]
left. Within this timelhow many members will speak and how much time will be allotted to each member is, of course, for you to decide.

धी राम व्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : अभी जो चालू वित्तीय वर्ष की पूरक मांग आई है इसमें सरकार ने दो हजार 73.65 करोड़ रुपए की मांग की है । जिन मदों के लिए सरकार ने मांग की है, उनको सर्वसम्मति से सदन द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। यह सारी नयी मदें हैं। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि गांव में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए भी योजना लागू की जाए। राज्य सरकारों को 416 करोड़, सरकारी क्षेत्र को 680 करोड़ और संघ राज्य सरकारों को भी देना है अन्य व्यय मिलाकर टोटल दो हजार 73.65 करोड़ आता हैं। इसमें बिभिन्न कार्य क्रम हैं। एन०आर०इ०पी० ट्राइसेम, एम०एन०इपी०, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और महिला प्रोढ़ शिक्षा आदि जितने भो कार्यक्रम हैं इनको सारा सदन एक मत से ₹्वीकार करेगा। अभी जब सी०पी०एम० के मेम्बर कट मोशान रख रहे थे तो उन्होंने सारा ब्यौरा दे दिया। उनको याद नहीं कि जब हभारी वार्टी ने सत्ता संभाली तो उस समय अर्थठ्यवस्था जर्जरित थी। आपको याद होगा कि 1980-81 में सूखे के कारण 16.8 प्रतिशत कृषि उत्पादन का घाटा हुआ था और औद्योगिक उत्पादन 1.4 परसेंट हो गया था। यह सब जनता पार्टी की व्यवस्था के कारण हुआ जिसका समर्थन सी०पी०एम० के लोग कर रहे थे । उस समय मानिटरी सिचुएशन भी बड़ी खराब थी। ऐसी हालत में हमने छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। हर वर्ष हमने दो परसेंट उत्पादन बढ़ाया और 1980-81 में ही उन सब कठिनाइयों के ऊपर आ गए क्योंकि व्यवस्थित ढंग से

सारे कार्यंक्रम चलाए। उस साल 9 परसेंट से भी ज्यादा हमारा उत्पादन बढ़ा। 198 1-82 में उत्पादन ठीक रहा। 1982-83 में कुछ कठिनाई आ गई। आप जानते हैं कि विछले वर्ष देश में भयंकर बाढ़, सूखा और साइक्लोन के कारण पाँच करोड़ हैक्टेयर मूमि में सूखे का असर पड़ा और 31 करोड़ इन्सान इस सूले से प्रभावित हुए। इन सब चीजों का हमारी इकोनामी पर भी असर पड़ा। छठी पंचवर्षीय योजना का 5.2 परसेंट हमारा लक्ष्य है लेकिन हम पांच परसेंट के आस-पास हैं। उम्मीद की जाती है कि हम अपनी इकोनामी को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी हमारे राजस्थान के माननीय सदस्य इलैक्ट्रीसिटी के बारे में बता रहे थे। इलैक्ट्रीसिटी में उत्पादन 46 परसेंट हुआा है और अगले साल तक 52 परसेंट करने जा रहे हैं। कोयले का और सीमेंट का उत्पादन भी काफी बढ़ाया है। रेलवे का मूवमेंट किया और लक्ष्य से ज्यादा ढ़लाई की। जितने भी इन्फा स्ट्रक्चरल प्रोग्राम थे और जो जनता राज में बिगड़े हुए थे उन सब पर एक-एक करके हमने सुधार कर लिया और गाड़ी पटरी पर आ गई। बैस्ट बंगाल में क्या हालत है ? इलैक्ट्रीसिटी के कारण इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज ठप्प हो गई है। ये सब लोग छोटी-मोटी बततों को लेकर देश के उत्पादन को ठष्प करने का रास्ता अपनाए हुए हैं। ये लोग हड़ताल का वातावरण बनाना चाहते हैं। अगर चाइना या रूस में हड़ताल का नाम लें तो क्या गुजरेगा ? ये लोग अपने शाक्ति स्रोत की उपेक्षा करके देश में कार्यंकम करते हैं, केवल राजनीतिक लाभ के लिए और यह दिखाता चाहते हैं कि हम लेफ्टीस्ट हैं। हमने श्रमिक कानूनों में संशोधन किया है ओर यही कारण है कि श्रम दिवसों में जो लॉस होता था उसमें हम उभर आए हैं।

गवनंमें अन्डरांकग्स में भी सुधार की जहूरत है। मिनेजेमेंट ठीक करने ओर उत्वादन बढ़ाने की दृधिड से अवइय इनमें सुपार होता च हिए। माननीय मंत्री जी ने राज्य सभा में स्टेटमेंट दिया कि 180 गवनंमेंट यूनिट्स हैं और इनमें 113 करोड़ रुपए का घाटा है। अगर यही चलता रहा तो छह महीने में चह घाटे की रकम और बढ़ जायेगी। आपने 17 निगमों को पैसा दिया, जिसा़काम के लिए अपा दे रहे हैं, वह जहूरी है। हमारे कोयले और बिजली को दे रहे हैं, आप नए-नए काम कर रहे हैं, इसमें सदन को एतराज नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था आप जहर करें कि जिन-जिन यूनिट्स को आप पैसा देते हैं उसकी मानोटरिंगे लि लिये एक अधिकारी की ब्यवस्था होनी चाहिए जो इसी काम को देलें।

बढ़े स्तर पर करप्षान की बात होती है कि ठेके देने से पहले कमीशान तय होता है। यह् बात सही है। आज प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैंक्टर में हम कह सकते हैं, अमी सी॰ पी०एम० के माननीय सदस्य ने कहा कि प्राइवेट सेकटर में बहुत से अच्छे काम होते हैं जो पबिलक सेक्टर में नहीं होते। उन्होंने एन०टी०पी०सी० का उदाहरण दिया कि वही एक ऐसी पहिलेंक सिक्टर की यूनिट है जिह्होंने अच्छा सिस्टम इबाल्व किया है और सरकारी क्षे श्र में अच्छा काम हुआ है। अगर वहां हो सकता है तो और पबिलक सैकटर यूनिट्स में भी हो सकता है, आप जरा ह्यान दें।

आज कई इकोनामिक कांस्ट्रेन्ट्स सामने आते हैं । लंड ऐकीजीीान के बारे में में सहमत हूं कि जितनी भी इंउस्ट्रीज लगायी जा रही हैं उनकी स्थापना में अवरोष पैद? होता है, लोग कोट्स्स में चले जाते हैं। किसानों की कमर टूटी जा रही है क्योंकि आप जमीन तो ले लेते हैं लेकिन उनका मुआावजा माकिंट प्राइस पर नहीं देते और समय पर नहीं

हमारी पालियामेंटरी ऐं्जीक्यूटिव कमेटी ने निण्णय लिया है कि यह बिल इसी सदन में इसी सत्र में आये, इसमें किसी दल विशेष की बात नहीं है बलिक किसान के हित की बात है, इसलिए इस सत्र में यह बिल आाये हताकि योजनाओं में देरी न हो और किसानों को उचित्त पैसा मिले।

जो फोरेस्ट कंजर्वँशन ऐकट है इसके कारण बहुत सी दिक्कतँ हो रही हैं। हम बिजली के तार नहीं ले जा सकते, सड़क नहीं बना सकते हैं और जो वैकवडं एरियाज हैं, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हों, रेगिस्तान क्षेत्र हों, आज वहां निर्माण कार्य इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जंगल विभाग आड़ें आ रहा है। इसकी वजह से योजनाओं में देरी हो रही है और इसका पबिलक पर बुरा असर पड़ रहा है। एक तरक तो योजना मंत्री योजना स्वीकार करते हैं ओर दूसरी तरफ वन विभाग मना करता है। इसलिये इसको आप अच्छी तरह से देलें।

इलैक्ट्रिसिटी बोड्ं के बारे में जनरल कहा गया है। उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं उनमें से बहुत से कई वर्षों से सूले ओर बाढ़ से पीड़ित हैं। पिछले साल 600 करोड़ रुया आपने सूले के सम्बन्ध में दिया लेकिन उत्तर प्रदेश को एक भी पैसा नहीं दिया। इसी तरह बाढ़ में भी दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश को नहीं दिया।

इन्डस्ट्रोज लगाने में मी हमारे साथ भेदभाव रहा है । एक इन्डस्ट्री उत्तर प्रदेश सरकार लगाना चाहती है। पोरीप्रोपलीन एक मिटीरियल है जो मथुरा रिकाइनरी पर आधारित, है जो कि वहां से मिलेगा। मैं घ्यान दिलाना चाहता हूं, प्रार्नां निiिन स्टर यहां बंटे हुए हैं श्रधान मंश्री शंमती इन्दिरा गांधी ने इसीलिए उत्तर प्रदेश में रिफाइनरीलगाई कि उसमें से निकलने वाले रा-मेटी

## [श्री राम व्यारे पनिका]

रियल से उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे काटेज इंडस्ट्रीज चलें। मुभे पता चला है कि कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि वह गुजरात में जाये । मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेशा में प्लास्टिक इं ंस्ट्रीज के अभाव को देखते हुए निशिचत तौर से जो सरकारी भीकम के माध्यम से एल्लीकेशान आई है वह इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में लगायें। क्योंकि विछली 3,4 योजनाओं में आपने उत्तर प्रदेश को केवल 500 करोड़ रुपया दिया है, उसको 800 करोड़ रुपया देने की जहूरत है ।

इसलिए जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना का काल है, अब 1984-85 का बजट आने वाला है, मेरा निवेदन है कि सरकार रीजनल इम्बेंलेन्स को दूर करने के लिए घ्यान देगी और यू० पी० को अधिक पैसा देगी। मुभे उम्मीद है कि यह सप्लीमैंटरी वजट सवंसम्मति से पास होगा क्योंकि अपने अचछे उद्देशय के लिए पंसा मांगा है। इन शबन्दों के साथ मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थंन करता हूं।

कौ मोतीभाई आर० चौधरी (मेहसाना) : सभापति महोदय, विछले सन्र के अवसान के बाद छोटी सी तीन महीने की अवधि के भीतर 2,000 करोड़ से ज्वादा की अनुदानों की पूरक मांगे वित्त मंत्री को रखनी पड़ी हैं। जिस ढंग ने सारे देश में यह सरकार काम कर रही है, उससे भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और परकारी खर्चा भी बढ़ता जा रहा है । इफ्लेशान बढ़ता है और उत्पादन कम होता है, जिसकी वजह से देशा में खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। हमारी योजनाओं का जो लक्ष्य रखा जाता है, वह समय पर भी पूरा नहीं होता है और इससे खर्चा भी दुगुनातिगुना बढ़ जाता है, और 5,7 साल की अर्वधि काम की बढ़ जाती है, इसीलिए

उद्योगों का उत्पादन पूरा नहीं हो पाता है। खर्चा वढ़ जाता है ओर हमारे घाटे और भी बढ़ जाते हैं। उन घाटों को पूरा करने के लिए नये-नये तरीके अमल में लाने पड़ते हैं। इस तरह से यह विष चक्र देश में चलता रहता है।

इन मांगों में बताया गया है कि 568 करोड़ से मी ज्यादा रकम सरकारी उ़क्रमों को दी जा रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे सभी सरकारी उपक्रमों की स्थिति क्या है। 2,4 को छोड़कर सभी घाटे में चल रहे हैं। इसके लिए कोई सोचता नहीं ,हे इन्तजाम नहीं करता है। इसके खच्चें बढ़ते जाते हैं। इतने सालों के बाद भी, कितने करोड़ रुपया इसमें लगने के बावजूद भी ये घाटे में चल रहे हैं।

एन० टी० सी० की बात कल हो चुकी है। रासायनिक खाद के लिए सबसीडी का प्रावधान मी इसमें किया गया है। अगर खाद के कारखाने अच्छी तरह से चलते तो कम पैसों में हम किसान को खाद दे सकते थे ओर उत्पादन बढ़ा सकते थे ओर इसके लिए सब्सीडी की जहूरत नहीं रहती। इफको एक सरकारी कारखाना है, बाकी के सब घाटे में चले जाते हैं। एक ठीक कर सकता है दूसरे नहीं कर सक", इसके बारे में देखना चाहिए, खर्च में कमी करनी चाहिए जिससे सब्सीडी की जरूरत ही न पड़ें और कम रेट पर किसान को खाद दे सकें । इस तरह से हमारा उत्पादन बढ़ेगा। इस तरह से सोचकर काम करना चाहिए, लेकिन वह होता नहीं है।

हमारे निर्यात का लक्ष्य भी कभी पूरा नहीं होता है। आयात बढ़ जाता है और निर्यात कम हो जाता है। इस तरह से ह्मारा कारोबार चलता है।

दिन-दहाड़े बैंकों में लूट होती है, लेकिन जो धोखाधड़ी की वजह से हो रहा है, उसमें इन्प्लेशन बढ़ गया है। इसमें करोड़ों रुपया घोटाले में चला जाता है। रिरवत की भी यही हालत है, जिसकी वजह से समय पर कोई काम नहीं होता है । हमारे यहां एक कोआपरेटिव सोसायटी ने पोरबन्दर और ओसाबन्दर से कच्छ में नुज तक सीमेंट के ट्रांसपोटं का इन्तजाम किया। अगर उसको तीन साल के बाद भी फेट चर्fचज नहीं दिए जा रहे हैं। अगर इसी ढंग से काम चलता रहा, तो देश की स्थिति कभी भी अच्छो नहीं होगी।

सरकार बजट में नए कर लगाती है, मगर उतना ही सरकारी खर्चा बढ़ता जाता है। इस गरीब देश में एशियाढ, नाम और चोगम के नाम पर बहुत फुजूलखर्ची की गई है, बहुत हेरा-फेरी का खर्चा हुआ है। आखिर इस देश की सही तस्वीर दुनिया के सामने रखने में क्या झार्मं आती है ? इतना बड़ा खर्चं करके हम क्या पाने जा रहे हैं ? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस बात का घ्यान रखा जाय कि खर्च को कम किया जाए, लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए और उत्पादन बढ़ाया जाए।

इसमें छणों के रूप में स्टैट्स को पैसा देने का प्रावधान किया गया है, अगर स्टेट्स के प्रति न्याय किया जाए, तो वे स्वावलम्बी बनेंगी और उन्हें ओोवर ड़ाफ्ट की जहूरत नहीं पड़ेगी। ओं० एन० जी० सी० को साल में चार-पाँच करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। जिन स्टेटस में गंस निकलती है, उन्हें दी जाने वाली रायल्टी का दर हर चार साल के बाद बढ़ाया जाता है। मगर होता यह है कि उनकी रायल्टी निरिचत करने के चार-छः महीने बाद देश के आयल और गैस का भाव

बढ़ाया जाता है, जिससे स्टेट को फायदा न हो ।

अगर नर्मंदा योजना का काम समय पर हो जाता और समय पर विशव बेंक से लोन दिलाया जाता, तो हमारा सारा घाटा पूरा हो जाता और हमें ओवरड़ाफ्ट की आव₹यकता न पड़ती। इन बातों का हयान नहीं रखा जाता है । सरकार रोटी के टुकड़े की तरह थोड़ा-थोड़ा पैसा स्टेट्स को देने का दिखावा करती है।

बाढ़ और चक्रवात की वजह् से राज्यों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। होता यह है कि केन्द्र से दल भेजा जाता है, जो नुकसान का अन्दाजा लगाता है और राज्यों को कुछ रुपया दे दिया जाता है। बाकी का पैसा राज्यों को अपने पास से देना पड़ता है, ओवरड्राफ्ट करना पड़ता है। राज्यों को पूरा वैसा नहीं दिया जाता है और इसीलिए उन्हें घाटा होता है।

इन माँगों में बैंकों से किसानों को ஜृण देने की बात कही गई है। हजीरा के कृषक भारती कोआपरेटिव को भी कुछ पैसा दिया जा रहा है। मैं समभता हूं कि हमारे देश के लिए न तो कम्युनिज्म और न कंपिटलिज्म, बल्कि मघ्यमार्गी कोआापरेटिव का सिद्धान्त हितकर है। इससे लोगों की शक्ति बढ़ती है और स्वावलम्बी, स्वनिर्मर ओर स्वाश्रयी बनते हैं। इसलिए कोआपरेटिव को सब प्रकार की सुविधाएं देना अत्यावश्यक है। आज मिल्स कोआपरेटिव के द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा है, मगर मल्टीनेशनल्ज और बड़े घराने अपने प्र स के द्वारा गलत आंकड़ॅ तथा तथ्य देकर उसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इस कोआपरेटिव के अन्तर्गत प्राइमरी सोसायटी बनती है। उसके ढ्वारा गांव-गाँव से

## [श्री मोतीभाई आर० चोधरी]

दूध इकट्ठा किया जाता है, प्रोसेसिंग और माकेंटिंग का काम होता है, कैटल फोड बर्नेया जाता है, पशुओं की नस्ल को सुधारने, क्रस--्रीडिंग का काम होता है, कृत्रिम गभाधान का काम होता है, किसानों के छरों में जाकर पशुओं का फी इलाज किया जाता है। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्र्री जब आनंद गए, तो वह खद एक गांव में गए। अगर आप गांवों में जाकर देखें तो दूघ आव हर जगह उपलब्ध पायेंगे, लेकिन उसका जिस तरह से प्रोसैसिसंग होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम बनाया गया है, लेकिन इस दिशा में भी कुछ नहीं किया जा रहा है। मेरा सुभाव है कि डा० कुरियान की योजता पर आपको एक नजर डालनी चाहिए कि उसमें कितना लाभ हुआ है और कितना काम बढ़ा है। 1970 में दूघ की खपत दस लाख लीटर पर-डे हुआ करती थी, लेकिन अब 63 लाख परहे की खपत हो गई है। प्लड श्रापरेशन के जरिए जो गिफ्ट आता है उसके पैसे से कई महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं, क्रास ब्रीड़िग का काम हो रहा है, मदरडेरीज खोली जा रही है और दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। किसानों को पहले दूध के उत्पादन को पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अब इस स्कीम के तहत किसानों को ज्यादा पैसा मिलता है। लेने वालों को भी सही भाव पर मिलता है। दूष का भाव अभी तक ज्यादा नहीं बढ़ा है। सबजी, दाल, श्रंडे और अन्य चीजों के मुकाबले में इसका भाव यदि देखा जाए, तो सबसे कम है। जिस ढंग से देशा में काम चल रहा है, उससे देशा को बहुत फायदा हो रहा है। पहले दूध का उस्वादन पर-कैटल 720 ग्राम था, अव 980 ग्राम हो गया है। पहले दूध की कन्जम्पशान प्रति व्यकित 132 ग्राम प्रतिदिन थी और 1970 में 107 ग्राम हो गई। फिर 1982 में 135

ग्राम हो गई । इस प्रकार दूध की कन्जम्पशान प्रति व्यक्ति बढ़ रही है। देश में डेपरी इविवपमेंट बनाने वाले कल-कारखाने पहले 15 थे, अब 30 हो गए हैं। इसके अलावर अब 60 से 70 प्रतिघत संयंत्र यहां का इस्तेमाल किया जाता है। देग में अच्छे से अच्छा कोआपरेटिव मूवमेंट चल रहा है, इसके खिल।फ बहुत जोर से साज़िश चल रही है। केन्द्रीय सरकार को इसके खिलाफ इवेत पत्र निकालना चाहिए, ताकि सारी बातों को स्पष्ट किया जाए। एन.डी.डी.बी. और आई. डी.सी. के विकास को और बढ़ाना चाहिए। इसके जरिए देशा में 23 हजार कोआवरेटिव सोसायटीज चल रही है और हर साल पांच हजार और नई बनती हैं। किसानों को इन स्कीमों के तहत ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, सरकार इस ओर हयान देगी।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, में सप्लीमेंटरी डिमांड्स का समथंन करते हुए, अपने चन्द एक र्यालात आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

डिमांड-6 में. आपने नेचुरल कलेमिटीज के लिए 12 करोड़ 4 लाख रुपये का प्रावधान किया है, ताकि जहां-नहां पर नेचुरल कलेमिटीज हुई हैं, उनको इससे राहत मिल सके। मुभ्भे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी कान्ट्टीचूयेंसी में 1980-81 में जो नेचुरल कलेमिटीज हुई थी और उसके लिए जो एक करोड़ 30 लाख रुपया यहां से दिया गया था, वह पता नहीं कहां चला गया है। उसमें मेरी कांस्टीचूएन्स्री के लिए भी $20-22$ लाख छु० था, जो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको बीच में ही खी गए हैं। सरकार को देबना

चाहिए कि यह पैसा कहां जा रहा है। आव कहां से पंसा दे रहे हैं लेकिन वह लोगों तक नहीं - हुंच पाता है, जो मुरिकलात में फंसे हुए। लो $\pi$ हैं उनको यह पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने पहले भी इस ईशू को रेज किया था लेमिन आतन लक कोई सुनवाई नहीं हुई। स्टेट गवर्न मेंट सैंटर पर जिम्मेदारी डाल देती है और सेंटर कहता है कि स्टेट गवर्नेंटंटएकाउन्ट्स नहीं देती है।

डिमांड नं० 27 आर्केलाजिकल डिपार्ट मेंट के बारे में है-मिं दो शब्द उसके बारे में भी कहना चाहता हूं। जहां तक आकेंलाजी का सवाल है आपको मालूम है कि मेरी कांस्टीचूएन्सी में बहुत सारी ऐसी मानस्ट्रीज हैं जो बहुत पुरानी हैं ओर वहां पर बहुत प्रेशस सामान मोजूद है जिसको चुराया जा रहा है, बाहर स्मगल किया जा रहां है। वहां पर जो आके लाजी दिणटरमेंट के कमंचारी यहां से भेजे गए हैं उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है निसने उनके मन में शक पैदा हो गया है। बहुन सारे लायाज बहीं मानेस्ट्रीज में रहते हैं, और उसी पर पुजर करते हैं उनके मन में यह शाक पैदा कर दिया है कि गदनंमेंट आफ ईणिडया मानेस्ट्रीज को बाद में टेकअव करने जा จही है। इसलिए वे कोआपरेट नहीं कर रहे हैं। मिं मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन से अपील करुंगा कि जो ऐसे कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सखत कार्यवाही की ज़ाए और जो सही बात है वह वहाँ के लोगों तक पहुंचाई जाय।

जम्मू-काइमीर के बारे में आप लोगों ने रीसेन्टली पढ़ा होगा कि जो महाराज हरी fिह के जमाने के बहुत पुराने हीरे-जवाहरात और एन्टीक्स थे उनको हड़़ करने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में प्रस सें बहुत कुछ आ चुका है । इन चीजों को संट्रल

गवर्न मेंट अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती है ? यह हमारा नेशनल फर्ज है। गवर्ंमेंट आफ इणिडया को चाहिए कि उसको अपनी हिफाजन में ले ।
201000.28

डिमांड नं० 29 -पावर सैक्टर के बारे में भी मैं दो लफ्ज कहना चाहता हूं। इसमें दुलाहस्ती प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है। मेरे ख्याल में बहां पर काम बहुत स्लो चल रहा है-यह् प्रोजेक्ट जन्मू-काइमीर के किरतवार सैक्टर में वाक्या है। जहां तक सलाल प्रोजेक्ट का ताल्लुक है-आपको पता है कि वहां बहुत देर कभी एम्पलाइज की तरफ से और कभी मिनेजमेंट की तरफ से भगड़ा होता रहा है। अभी भी वहाँ के एम्पलाइज के नुमाइन्दे यहाँ आये हुए हैं। उनकी डिमांड्स हैं --जो फैसिलिटीज सेंटर गवर्नेंटर एप्लाइज को आवने दी हुई हैं-जंसे इन्टेरिम रिलीफ, डीअरनेस एलाउन्स, वे उन लोगों को नहीं मिल रहे हैं। लिहाजा जी उनंको देना है जल्दी से दे देना चाहिए। एनर्जी मिनिस्टर की तरफ से कोई प्रपोजल आवके पास हुआ है आप उसको जल्दी किलअर कीजिये, जो डिसीजन लेना है वह लीजिये ताकि काम करने वालों की डिमांडस पूरी हो जायें और आपका प्रौजेक्ट सही ढंग से चल सके, वैक्त पर कम्पलीट हो सके, वरना इसमें ज्यादा वक्त लगने का अन्देशा है।

डिमांड नं० 42 के तहत जो 200 करोड़ रुपये आप ट्रान्ट्फर कर रहे हैं, वह ठीक है। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि जो फन्ड्स आप देते हैं, बहुत सारी स्टंट्स में उन का मिसयूज हो रहा है। खासतौर पर में जम्मू-काइमीर के बारे में कहना चाहता हूं जो पंसा यहाँ से जाता है, वे न उसका एकाउन्ट दे रहे हैं और न ही अपकी क्वेरीज का कोई जवाब दे रहे हैं। प्लानिग मिनिस्टर को
[श्री पी० नामग्याल] पता है कि वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है।

### 14.00 hrs .

तो इसमें कोई मोनीटरिंग सिस्टम आप को रखना चाहिए। आप यह् देलें कि जो पैसा आप दे रहे हैं, वह सही ढंग से इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। और नहीं होता है तो उनके कान आपको खींचने चाहिए।

इसी तरह जहाँ-जहाँ पर सट्ट्स ओवरड्राफ्ट रिजोर्टं करती हैं, उनके भी चंक करना चाहिए। आप यह देखें कि जो पैसा उन्होंने लिया है वह सही ढंग से यूटीलाइज हुआ है या नहीं।

डिमांढ नं० 43, फोर्थ पे कमीशान के बारे में है। इसके बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं। आपने फोर्थ पे कमीशान सेट-अप किया है। उनका काम सिर्फ दिल्ली और आसपास की स्टेटों तक ही सीमित है। वे स्टेट कैपीटल्स के मसले को ही देखता है। मेरी कान्स्टीटुयेन्सी में एक खास मसला सेंट्रल गवर्नंमेंट एम्प्लाइज का है। चाहे दिल्ली से हों या श्रीनगर या शिमला या पंजाब, कहीं से वहाँ सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज जाएं, तो उनकी तनख्वाह्ह वहाँ पहुं च कर कम हो जाती है। इस सिलसिले में मैंने मिनिस्टर आफ फाइनेन्स को कई बार रेप्रेजेन्टेशान वगैरह दिए हैं और उनका जवाब यही मिलता है कि फोर्थ.पे कमीशान को इसके बारे में रेप्रजेन्ट करना चाहिए लेकिन मैं यह समभता हूं कि जो आपके डिफीकल्ट एरियाज हैं, उनके लिए आपको एक डिफीकल्टस एरिया एलाउन्स कुछ इस ढंग से सेपरेट हैंड में रखना चाहिए, जिससे उनको वहाँ पर जाने के लिए कुछ इन्सेटिव मिल जाए। वे एरियाज बहुत डिफीकल्ट और एक्सपेंसिब एरियाज हैं और हाई

आल्टीट्यूड पर वे हैं और वहाँ पर उन लोगों का बहुत ज्यादा खर्चं होता है। वहाँ जाने पर उनको जो दिल्ली में एलाऊन्स मिलते हैं जैसे सिटी कम्पँसेटरी एलाऊन्स या हाऊस रेन्ट एलाऊन्स, वहृ कट जाते हैं। आाप उनको हिल कम्पेंसेटरी एलाऊन्स देते हैं लेकिन उसके ऊपर भी आपने एक लिमिट एव्लाई की हुई है। जिस तरह से जम्मू व कारमीर के कर्मचारी हैं, उनकी जितनी भी पे है, उस पर एलाऊन्स मिलता है, लेकिन आपने इन कर्मचरियों के लिए बेसिक पे या कोई और अपर लिमिट रख दी है, जोकिसही नहीं है। अगर आप 10 परसेन्ट इस तरह का एलाऊन्स देते हैं तो फिर चाहे सुपर टाईम स्केल आई० ए० एस० का क्यों न हो, उनको भी यह एलाऊन्स मिलना चाहिए। आप 10 पर सेन्ट, 20 पर सेन्ट या 50 पर सेन्ट, जो भी एलाऊन्स देते हैं, वह्त उनको मिलना चाहिए ओर डिफीकल्ट एरिया एलाऊन्स उनको देना चाहिए ताकि वहां जाने के लिए कुछ इन्सेन्टिव मिले। अब होता क्या है कि जो अच्छे आफ़ीसर होते हैं, वे वहां हाजिर हो जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर छुट्टी पर चले जाते हैं और मेडीकल लीव पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वे पोस्टें खाली पड़ी रहती हैं।
14.03 hrs.
[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

इसलिए उनको ऐसे डिफीकल्ट एरियाज के लिए एलाऊन्स देना बहुत जरूरी है। पी० एण्ड टी० डिवाटंमेंट के लोग वहाँ हैं, आल इन्डिया रेडियो और आक्षयोलोजीकल डिपाटँमेंट आदि के लोग ही वहाँ पर हैं और उनको अगर यह एलाऊन्स दिया जाता है तो कोई बहुत ज्यादा खर्चं गवनंमेंट का नहीं आएगा क्योंकि बहुत थोड़े डिपाटंमेंट्स ही हैं

जिनके कमंचारी वहां पर जाते हैं। आप ठंडे दिल से इसके बारे में सोचिये और यहां पर एयर कंडीशान कमरों में बैठ कर ही फ़ैसला नहीं करना चाहिए।

MR. DEPUTY SPEAKER : It is a discussion on General Budget.

SHRI P. NAMGYAL : I am coming to the next Demand.

MR. DEPUTY SPEAKER : What were you speaking all the time ?

SHRI P. NAMGYAL: I am speaking about the Demand for Grant.

MR. DEPUTY SPEAKER : We have got to complete the Demands today and Appropriation Bill also. You must all cooperate.

धी पी० नामग्याल : आपने एनर्जी डिपाटंमेंट फंड क्रियेट किया है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इनर्जी कन्जर्वेशन के लिए भी स्टेप्स लेने की बहुत आवइयकता है। रूरल एरियाज में बिजली का जो कन्जम्परान है, उसके लिए आप ने एक फ्लेट रेट रखा हुआ है और मीटर सिस्टम नहीं रखा है। अब क्योंकि फ्लेट रेट देना है, इसलिए लोग दिन-रात बिजली जलाते हैं। जब इनर्जी कन्जवेशान करना है, तो मीटर सब जगहों पर लगाना घाहिए और सब जगहों के लिए मीटर कम्पलसरी कर दिया जाए और फ्लेट रेट नहीं होना चाहिए ।

सोलर इनर्जी के लिए कदम उठाना चाहिए। हमारे यहां का जो एरिया है, वहाँ पर साल में 300 घूप रहती है। इसकी रिसर्च पर घ्यान देने की जहूरत है।

डिमांड नं० 63 और 76 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सेल्फ एम्पलायमेंट के बारे में मै कुछ कहना चाहता हूं और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि डिमांड नं० 76 में 90 करोड़ रुपये आपने रखा है और हर एक फेमीली के एक आदमी को कम-से-कम नीकरी fिले, यह हमारा लक्ष्य है।

तो उसके लिए आपने जो पैसा रखा है, उसके लिए में सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं । लेकिन इसमें यह देखना चाहिए कि जिस फेमिली में किसी को भी नीकरी नहीं मिली है, पहले उन फेमिली वालों को नोकरी fिले । यह न हो कि जिस फेमिली के चार मेम्बर पहले ही नोकरियों पर हैं, उस फेमिली के पाँचवे मेम्बर को भी सबसे पहले नोकरी मिल जाए। जिन फेमिलीज में कोई भी एम्पलाएड न हो उन फेमिलीज को तरजीह दी जानी चाहिए।

में एक बात कहना चाहता हूं। तीन दिसम्बर को जन्मू कइमीर के चीफ मिनिस्टर डा० फाहख अब्दुल्ला पूंछ गये। वहाँ पर अनएम्पलाएड लोगों के नुमाइन्दे उनसे मिलने गये। उन्होंने उनसे कहा कि हमको नोकरी मिलनी चाहिए ओर असिसटेंश मिलनी चाहिए। इस पर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास कोई नोकरी नहीं है क्योंकि तुमने कांग्रेस को बोट दिया है, नेशानल कांफेंस को वोट नहीं दिया है। यह बहुत खराब बात है।

डिमाण्ड नं० 108 का समथंन करते हुए हम फिर से अपने आनरेबल पार्लियामेंटरी अफेअसं के मिनिस्टर से दरख्वास्त करना चाहता हूं। पार्लियामेंट के मेम्बर्स को जो पू शन मिलती है उसमें आवने 380 डेज का रिलेक्सेशन कर दिया है। इस मुल्क में जो कांस्टीच्युएंसीज ऐसी हैं, जंसी कि हिमाचलप्रदेश में मंडी और जम्मू कइमीर में लद्दाख जहां पर इलेक्शान होने के पांच से सात महीने के बाद इलेकान होता है क्योंकि वे इलाके बर्फ से ढके होते हैं, उन इलाकों के मेम्बर लोक सभा को कभी भी वेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए उनकी इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए।

इन शबन्दों के साथ में ग्रापने जो डिम।ण्ड्स रखी हैं उनका समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

443 D.S.G. (Gen.) 1983-84 DECEMBER 9, 1983 D.S.G (Gen.) 1983-84 444


كريّ
-


等
 ك
-











 .


 "







كرٍ"


?


园


بـا







 ט


445 D．S．G．（Gen：）AGRAHAYANA 18,1905 （SAKA）D．S．G．（Gen．）

 بحبل大




多
 （ر）

 ．

 تواس سِكَ



إسَ



－
 نرته حكمَ

＂

 يا يِجا ज4－



 كح




据
 ،
综

 ك ك ك

 ،وانوكَ ．共

 مام:وه قِ
 14.03 hrs.
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

 ح

 <
 آبپ -


MR. DEPUTY-SPEAKER : It is a discussion on General Budget.

SHRI NAMGYAL: I am coming to the next Demand.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What were you speaking all the time ?

SHRI NAMGYAL: I am speaking about the Demand for Grant.

MR. DEPUTY SPEAKER: We have got to complete the Demands today and appropriation Bill also. You must all cooperate.


حر
 رّت

 ،
位
 ك ن
 (碞 ك. U, G ST

 "






 - $<=1$

طان

 ط








 ريّابرن

भी रीत लाल प्रसाद वमां (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से प्रतिवर्षं वहां पर मांगें आती हैं और उन पर विचार होता है। बब आज हम किर 12 सी करोड़़ रुपये की पूरक मांगों पर विचार कर रहे हैं भर

इनकी अनुमति हाऊस से लेने जा रहे हैं। पिछले अनुभव से मुभे ऐसा लगता है कि इनका भी उपयोग सही ढंग से नहीं होगा जंसा कि अब तक होता रहा है । हम सारा बचं रब-रखाव पर ही कर देते हैं झोर विभागों के ब्योरो केट्स द्वारा उस राशि को बचं किया जाता है।

कृषि विभाग के व्यय को अगर आाप देबें तो आपको पता लगेगा कि 36 वर्षों की आजादी के बाद भी हम विदेशों से अनाज मंगा रहे हैं। इस साल भी हमने 25 लाख टन बंनाज अमेरिका और न जाने कहां-कहां से मंगाया है। हम अपने देश में अनाज की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं।

कृषि ओर सहकारिता विभागों द्वारा गाँवनांग में छण दिये जाते हैं। जिन कायंकमों के लिए वे पर उपयोग न होकर उनमें भी एक राजनीति फैलाई जाती है ओर सही अर्थों में उन फणों का उपयोग नहीं होता है। अगर उस पंसे का इस्तेमाल होता भी है तो राजनीतिक लोगों द्वारा गलत ढंग से दुखपयोग किया जाता है । उसमें लाखों-लास्बों रपया कोआप्रेटिज द्वारा पेट्रोल और टूर पर बचं किया जाता है । उस पंसे का फायदा आभ जनता और सहकारी सरमितियों के सदस्यों को नहीं मिलता।

हमारी जो सिचाई की योजनाएं चल रही हैं उन पर कोई कालबद्ध या योजनाबद्व व्यय नहीं हो पाता है। उनको हमें कालबद बनाना चाहिए। इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे बिहार में अभी भी सिचाई बिल्कुल नगण्य है। मेरा क्षेत्र दक्षिण बिहार का छोटा नागपुर, संथाल परगना है। वह क्षेत्र कोयले, लोहे, अभ्रक हन सारे लनिज पदार्थों से भरा हुआ है। ये देशा-विदेश के लिए अमूल्य बनिज हैं।
[ध्री रीत लाल प्रसाद वर्मा]
वहाँ के लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। बहां पर 5 परसेंट fसचाई की क्यवस्था आजादी के 37 वर्षों में की गई है। यह हिसाब बिहार सरकार के सिचाई मंत्री ने दिया है। उन्होंने 4.7 प्रतिशत सिचाई का क्षेश्र बताया है जबकि मेरे हिसाब से ढाई प्रतिशत ही सिचित क्षेत्र होगा। कोयलकारो परियोजना कागजों में पड़ी है। कितने चीफ इंजीनियर, सहायक इंजीनियर $5-7$ वर्षों से डेरा लगाए रह रहे हैं, बि लिड्डिें बना दी गई हैं ओंर लाबों रपए का पेट्रोल फूंका जा रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा है। मोहाने जलाइय परियोजना, केशाव जलाशय परियोजना, रेमा जलाशय परियोजना, कोनार नहर्र परियोजना अघर में पड़ी हुई हैं। कोई सरकार का टाइम बाउंड प्रोप्राम नहीं है । सरकार को सबसे पहले इस दिशा में घ्यान देना चाहिए। बड़ाकर नदी पर बेल पहाड़ी परियोजना कई वर्षीं से लंबित पड़ी है। उसको जल्दी से जल्दी बुरू किया जाना चाहिए। इससे दो लाख एकड़ क्षेत्र में fिचाई होगी। इससे गरीब किसानों को फायदा होगा।

इसी प्रकार से संचार मंन्री जी यहां पर उपस्थिति हैं, उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वे अनाप-शनाप कार्यों में खर्चा कर देते हैं लेकित गांवों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की योजना थी कि हर पंचायत में कम से कम एक शाखा डाकघर खोला जाएगा। लेकिन छोटा नागपुर और संथाल परगना जो कि विहार का सबसे बैकवर्ड एरिया है जहां 10-20 मील तक तार ओर टेलीफोन का आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। मंची जी से में निवेदन कहलगा कि इस ओर घ्यान दिया जाए। सरिया एवं राजधनबार एक्सनेंोों से गिरहीज जिला हैउक्वार्टर

बात नहीं हो पाती। बीच में सात किलोमीटर जमुंआा पी॰सी०ओ० से अगर जोड़ दिया जाय तो उपभोक्ताओं को टेलीफोन की सुविधा प्राप्त हो सकती है ओर जिला हैउक्वाटंर तक बात हो सकती है। इसके लिए हम लोग लिसते-लिखते हैरान हो गए हैं, बिहार के जी० एम०टी० ओर पी० एम० जी०, पटना को लिखते-लिखते हैरान हो गए हैं, मंश्री जी को भी हघान दिलाया गया है पर इस दिशा में कोई कार्याही नहीं की गई है । चोगम में संचार उ्यवस्षा पर एक करोड़ 52 लाब रुपा बचं किया जा सकता है पर ग्रामीण इलाकों की ओर कोई घ्यान नहीं देता है।

आई० आर० डी॰ पी० ओर लघु उद्योगों के अंतगंत दो लाब लोगों को प्रतिवर्ष काम देने की योजना थी। इस पंचवर्षीय योजना के 4 साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक लोगों को इस योजना का लाभ नहीं हुआ। इस वषं भी इसके लिए बजट में पैसा दिया गया है। यह पंसा कहीं जाता है मंत्री महोदय अपने जबाब में बताएं कि कितने लाख लोगों को अभी तक इस योजना के अंतगंत काम दिया गया है और कितते लघू उद्योग लगाए गए हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER : Only points should be made. No long speeches please. Long speeches are due to the fact that no home work has been done. It is because of that.

The Minister as going to reply only to the Supplementary Demands but you are raising so many issues.

Now, Mr. Sivaprakasam.
*SHRI D.S.A. SIVAPRAKASAM (Tirunelveli) : Hon. M. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to say a few
*The original Speech was delivered in Tamil.
words on the Supplementary Demands for Grants for 1983-84. The sanction of this House is being sought for about Rs. 2070 crores. I support these Demands for Grants.

I would like to refer to the National Rural Employment Programme for which the entire money is being provided by the Central Government. But in Tamil Nadu this is being publicised as AIADMK Government's scheme. It is not that the AIADMK party has launched a campaign to this effect for getting mass support. The maximum benfit through this scheme is being appropriated by the AIADMC party workers.

## SHRI N. SOUNDARARAJAN

 (Sivakasi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, he is giving wrong information to the House.MR. DEPUTY SPEAKER: He is entitled to say what he wants. Please sit down. Let him speak. When you speak, you oppose it. We have no time for this kind of interruption.

## SHRI D.S.A. SIVAPRAKASAM :

 When he gets an opportunity to speak, he can refute what I am saying.MR. DEPUTY SPEAKER : If he says anything unparliamentary, you can oppose. He is stating only some facts. You oppose it when you speak. When you speak, you object to what has been stated by him.

SHRI D.S.A. SIVAPRAKASAM : He will get an opportunity to contradict me.

MR. DEPUTY SPEAKER : I have already told him.

[^0]working as AIADMK party workers. You cannot see the name of Hon. Prime Minister anywhere in Tamilnadu. In all the villages of Tamilnadu, the NREP scheme is being publicised as the scheme is of the Chief Minister of Tamilnadu, Thiru M.G.R, along with his photograph everywhere. If this is not stopped forthwith, I am afraid that the people of Tamilnadu may forget the existence of Central Government. The Hoa. Prime Minister's 20-Point programme is given publicity as the 20 -point programme of the Chief Minister of Tamilnadu. It is being claimed that the State Government is primarily reponsible for all the economic and industrial progress that has been made so far. All this is being done to further the interests of AIADMK in Tamil Nadu.

For the past 5,6 years no attention has been paid for power generation in Tamil Nadu. Whatever power is being generated, it is supplied to industries in urban centres. No power is being given to agriculture and industries in rural areas. Sir, you know that the father of our nation, Mahatama Gandhi and his heir-apparent Shri Jawaharlal Nehru used to lay great emphasis on rufral development. Mahatma Gandhi used to say if the villages in India live, then the country lives. But, now the villages in Tamil Nadu are withering away. The rural areas are being neglected. The Tamil Nadu Electricity Board is the centre of corruption. Whatever electricity is generated in the State, it is being supplied to those who give generously to the ruling party. Another example of corruption is that the contracts claim money from the Government for having desilted tanks full of water. Later on, a share in this booty goes to the AIADMK coffers. The AIADMK Government has devised many devious ways for amassing money Jor the party, I demand that a high level committee should be constituted to have a thorough probe in the affairs of Tamilnadu.

The project of having road bridge to Rameswaram, which is adjacent to

## [Shri D.S.A. Sivaprakasam]

my constituency and which is the acknowledge pilgrim centre all over the country, is literally hanging fire for the past 15 years. The concrete pillars on the sea between Rameswaram and Pamban are looking like archaeological monuments for the past 15 years. A sum of Rs. 18 crores has been invested in this project. It is not yet completed. The, taxpayers' money is being converted into salt in the sea. The State Government is blaming the Centre and the Centre is accusing the State. In between the common people's hard-earned money is being cater away by the sea. I demand that this important road link to Rameswaram should be completed soon and the Centre should do everything in its sphere of activity to complete this.

Before I conclude, I would refer to a place in my constituency, which is on the sea-shore, Vembaru where a large number fishermen's families live. Here we get high-export value fish in abundance. This precious marine wealth can be exploited only if therc is a fishing harbour here. We will not only give succour to the sufferiag fishermen here but will also earn foreign exchange, I request the Central Government to set up a fishing harbour in Vembaru.

With these words I conclude my speech.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, Mr Kosalram.

In regard to time you will follow the example of Mr. Sivaprakasam.

SHRI K.T. KOSALRAM : Thank you, Sir.

On the Supplementary Demands for Grants I wish to say a few words. Now the total amount asked for is Rs. 1300 crores.

Sir, at the outset, I would concentrate on one or two things only because
the Deputy-Speaker said that I should follow the other Hon, members. Sir, in the Explanatory Memorandam of Railway Budget, the compeltion date for Karur Dindigul B.G. track has not been given, while the completion dates for all the other remaining 75 tracks has been given. The hon'ble Railway Minister advises us to go to the Planning Commission for getting priority for Karur Dindigule B.G. track. Then why is he there in the Ministry? His job is to write to the Planning Commission. I met the Planning Minister. Sir, I convinced him. The other day I met Shri Chavan and he told me that he was prepared to give Rs. 3 or 4 crores. On my part I met the Planning Minister. But, Shri Ghani Khan Chaudhuri advised us that we should go to the Planning Commission. Why is the Minister here ? Is this the way the genuine demand of Tamil Nadu should be treated in this shabby manner? After Independence, this is the only B.G. line that was given not by the Railway Minister, but by our beloved Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, Because of her the line was given. Because this was given by the Prrime Minister they are ignoring this. It is not proper. During the past three years after its sanction, a sum of Rs. 6 crores has been spent on this project as on date. The estimate of this project is Rs. 63 crores. How is it possible to complete this project ? So, the Finance Ministry should see that Karur-Dindigul line should be laid immediately. my Hon. friend, Shri Venkataraman has also written to your Ministry. Please consider this.

The T.V. Relay Centre at Kodaikanal is getting delayed and I do not know why is this delay. I understand that some equipment is to be imported and there seems to be some problem. Sir, I want to raise the demand of the people of Tirunelveli District that a T.V. Relay Centre should be set up in Tirunelveli, the shouthern most town of Tamil Nadu. I would now draw the atten* tion of the Minister to Tuticorin Major Port. This is most importent. From the trafficic of 14 lakh tonnes in 1977. 78, 32 lakhs tonnes were handled
by Tuticorin port in 1982-83. This is $15 \%$ increase over a span of five years. According to a study undertaken by the port authority, in 1989-90 the port will have, to handle 82 lakh tonnes. The actual berth capacity avilable (by January 1984) would be 15 lakh tonnes only. According to International practice, additional physical facilities will have to be created when once the berth occupancy exceeds $67 \%$. During Aprial-September. 1983, the berth in Tuticorin is about $93 \%$. Hence there is need for two more berths in Tuticorin. From Tuticorin we are exporting nearly 4 lakh tonnes of salt to various countries. But, due to non-availability of berth, exclusively for salt with crane facility, the salt export is getting declined. The employment generation is affected beause of the fall in exports. Salt cannot be stored for long. Hence, there is urgent necessity to have a separate berth with crane ; for salt export from Tuticorin. Thank you, Sir.

भी विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी डिमांड्ज और बजट के जरिये देश के अन्दर काफी रुपया खचं किया जा रहा है, लेकिन देश की जो मूलभूत समस्याएं सदियों से चली भा रही हैं, उनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। गरीबी, बेरोजगारी, मंहगाई बढ़ रही है, ला एंड आडंर का प्राबलम है, मैं इन चीजों की चर्चा में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय की कमी है, लेकिन में अपनी स्टेट के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं जिसकी घोर उपेक्षा इस सरकार की ओर से की जा रही है।

कृषि के लिये सष्लीमेंटरी डिमांड में मांग की गई है। कृषि के लिये बिजली व सिचचाई बड़ा महत्व रखते हैं। आपको जानकर आइचयं होगा कि इतने लम्बे अर्से की आजादी के बाद भी अभी तक बिहार में 25 फीसदी कृषि योग्य भूमि की सिचाई की व्यवस्था

नहीं की जा सकी है। में दक्षिण बिहार के इलाके से आता हूं जहां सिचाई की घोर कमी है। मैं यह सुभाव देना चाहूंगा कि सरकार गंगा नदी से नहर निकालकर दक्षिण की ओर ले जाये जिससे एक बड़े हिस्से को सिचाई की व्यवस्था की मदद मिल सकनी है। इस तरह से नालन्दा, नवादा और गया वगैरह दक्षिण के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ सिचाई की माकूल व्यवस्था हो सकती है जहाँ कि हमेशा सुखाड़ रहता है और अकाल छाया रहता है।

बिहार बिजली के मामले में कितना उपेक्षित है ? कोयले की खान बिहार में मोजूद है, लेकिन वहाँ से कोयला लाकर यू० पी० में बिजली का उत्पादन-केन्द्र बना है । यह केन्द्र दिल्ली, पंजाब और हरयाणा में बन सकते हैं, लेकिन विहार में विजली उत्पादन केन्द्र की निहायत कमी है। पूरे हिन्दुस्तान में बिजली के मामले में अगर कोई सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ राज्य कहा जा सकता है तो वह बिहार ही कहा जा सकता है। मेरा यह कंकरीट सुभाव है कि यह सरकार सैट्रूल के सहमोग से बढुत बड़े उत्पादन केन्द्र बनाती है उसी तरह से जिला स्तर पर दो जिलों को मिलाकर एक बिजली का उत्पादन केन्द्र बनाने और वहां आने वाले 10 साल की आवइयकताओं को हापन में रखते हुए केन्द्र बनाए जाएं तो ठीक होगा। बिहार में इस तरह किया जाना बहुत मुरिकल नहीं है। नालन्दा में और पटना में केन्द्र बनाया जाना चाहिए। दूसरे इलाकों में जहां केबल फील्ड हैं उनके बगल में जो क्षेत्र पड़ते हैं वहां बिजली केन्द्र बनाना बड़ी बात नहीं है। बिहार में जहां कोयले की खान प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, वहां कोयले की कीमत ज्यादा है। वहां किरासिन तेल और डीजल भी नहीं मिल रहा है। बिजली के मामलों में
[श्री विजय कुमार यादव]
पूरा अंधकार वहां छाया हुआ है, वहाँ की स्थिति बहुत भयावह है ।

वहां अन-आर्गें नाइज्डं लेबर में 40 लाख़ मजदूर हैं, वेजज एक्ट इतने बना दिये हैं, लेकिन उनका इम्पलीमैंटेशन नहीं होता है। जब उनके मिनिमम वेजेज देने की बात उठती है तो वह् लोग उसके खिलाफ हाई कोटं में चले जाते हैं । सैट्रल कानून ऐसे बनने चाहिए कि अन-अर्गेनाइज्ड लेबर या मिनियम वेजेज एक्ट के खिलाफ मालिकों को कोर्टं में जाने का अधिकार न रहे। इससे उनको वंचित रखा जाए। पूरे देश में $\cdots$ पंजाब, दिल्ली यू० पी० में $\cdots$ ला एंड आर्डर की प्रावलम्ब है, लेकिन इसके साथ ही पोलीटिकल मडंज्ज भी हो रहे हैं। अकेले बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी के 45 अच्छे.अच्छे लीडरों की हत्या की गई है। पूरे हिन्दुस्तान में ला एंड आर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है । सरकार इस सदन में पैसे की स्वीकृति ले लेती है, लेकिन देशा में सरकारी पैसे का जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे आम जनता को फायदा नहीं हो रहा है । सिक्स्थ फाइव इअर ल्लान में गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों के बारे में जो गलत आंकड़े दिए गए हैं, मिड टर्म एप्रेजल में उनकी चर्चा होगी। लेकिन स्थिति यह है कि उनकी तादाद बढ़ रही है और अंनएम्पलायमेंट बढ़ रही है। बिहार में 20 सूत्री कार्यंक्रम केवल कागजों पर ही है। करोड़ों रुपये के लोन दिए जा रहे हैं, लेकिन गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए जिन लोगों के पास लोन पहुंचने चाहिए, उन्हें मदद नहीं मिल रही है।

शी टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इन मांगों के सम्बन्ध में मिंने दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को सुना

है। मुभे खुशी है कि जो हबनि विरोषी पक्ष की तरफ से उठती थी, वह अब शासन पक्ष की तरफ से भी उठ रही है। ऐसा मालूम होता है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसीलिए वे लोग हमारे ₹्वर में स्वर मिला रहे हैं 1

साइंस और टेकनालोजी के बारे में पबिलक एकाउंट्स कमेटी ने कहा है कि सी० एस० आई० आर० पर 125 करोड़ रुपए खर्चं हो रहे हैं, मगर वह कोई काम नहीं करता है । साइ डिस्ट्स कहते हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाता और वे लोग विदेशों में जा रहे हैं । आई० सी० ए० आर० पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, मगर नतोजा क्या है ? पिछले 14,15 सालों से एग्रीकल्नर डिवाटंमेंट को यह प्रै क्टिस रही है कि अमरीका से गेहूं के बीज और मनीला से चावल के बीज मंगाए जाते हैं और उन पर अलग ब्रांड के लेवल लगा कर किसानों को दिए जाते हैं । यह डिपाटंमेंट इतनी बड़ी साजिश कर रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि गेहूं और चावल के अलावा ऐसी कौन-सी चीज है, जिसकी पर हैकटर पैदावार बढ़ रही है। किसी भी दाल की पिदावार अभी तक नहीं बढ़ी है। 7,000 करोड़ रुपए के तेल का इम्पोटे होता है। रिपोट्टं में कहा गया है कि 1990 में और 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का तेल इम्पोर्ट करना पड़ेगा। यह नतीजा है रिसर्च का । सरकार के पास ये आंकड़े नहीं हैं कि देश में गेहूं और चावल के अच्छे बीजों की कितनी आवइयकता है। दूसरी तरफ 75 करोड़ रुपए के पैडी सीड्स विदेशों को भेजे गए हैं और कहा जाता है कि हस्क तथा राइस भेज रहे हैं। इतनी बड़ी घोखा-धड़ी की जा रही है। इस बारे में मैंने काफी लिखा-

पढ़ी की है, लेकिन अमी तक कोई जवाब नहीं मिला है। मैंने प्रधान मंत्री को भी लिखा। उन्होंने कहा कि हमने डिपाटंमेंट को भेज दिया है। उन्होंने वहा भेजा है, जहीं आंसें बिल्कुल अंधी हैं, देब नहीं सकती हैं। अभी दूध के बारे में चर्षा हो रही थी, दूध हमारे यहां पाउडर के हूव में आता है और उसको दूध बनाकर वेचा जाता है। दूध की पैदावार नहीं बढ़ रही है, इस ओर मन्श्री महोदय को घ्यान देना चाहिए।

मैं अपने क्षेच का दोरा करके आ रहा हूं, वहीं प्लार्निग कमीघन की योजनायें ठष्प पड़ी हुई हैं। चाहे उैम बनाने की योजना हो, सड़कों पर बोडें लगे हुए हैं कि धनाभाव के कारण काम ठप्प कर दिया गया है। में कहना चाहता हूं प्लारिग कमीधान अब 20 -पाइंटप्रोप्राम कमीशान बन गया है। बीस सूत्री कार्यंकम के माध्यम से, जैसा कि आपकी सिपोटं में है, गरीबी 10 प्रतिघात कम हो गई है। छहे प्लान के मुताबिक गरीबी की रेबा से नीचे लोगों की संस्या 47 प्रतिघात के बजाय 30 प्रतिघात रह जाएगी, जबकि मेरी दृष्टि में वह 60 प्रतिघात हो गई है। आप जो विभिन्न इन्नटीचूछन के द्वारा लोगों को लोन देते हैं, इसके मुताल्लिक मेरे पास प्रधानों के टेलीप्राम आए हैं, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मश्नी जो लोग कंग्रेस के केम्प में रखते हैं, उन्हीं लोगों को कैम्प में दिला रहे हैं। मेरी दृष्टि में यह एक बहुत ही गलत बात है।

में आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त कहूंगा। सेकेंड-बल्डं-वार में गवनंर साहव लबनऊ में थे । वहाँ वार फें के लिए एक मुशानरे का आयोजन किया गया। वहां विरोधी दल का एक शायर पहुंच गया। उसने कहा-फतह सरकार की होती है,

कदम जमंन के बढ़ते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि कदम विरोषी दल के बढ़ रहे हैं और सरकार पीछे जा रही है । यही में निवेदन करना चाहता हूं कि गलत बबरें अाकाशवाणी के जरिए न देकर सही तथ्यों को जनता के सामने लाना चाहिए।

इतना कहते हुए में अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI N. SOUNDARARAJAN (Sivakasi) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, on behalf of my Party, that is, All India Anna D.M.K., I wish to say a few words on the Demands for Supplementary Grants for 1983-84. Sir, the Government has brought forward the Demands for approval by the House to the tune of Rs. 2073.65 crores. I support the Demands for Grants.

Sir, I need not outline here various policies that the Government should follow, but at the same time I would like to submit that when $73 \%$ of the total cropped area in the country is dependent upon rain-god which is restricted to a few months in a year, the Government has to lay great emphasis on effective utilisation of all water resources available in the country. In this connection, I may point out that ; Tamil Nadu has reached saturation point in the matter of utilisation of all available waters in the State. Hence I would urge upon the Government to formulate meaningful plans for the utilisation of waters in the rivers flowing westward. Those waters are going waste now. The rivers originate in Tamil Nadu and the waters low into the sea through Kerala State without their being utilised. If the waters in these rivers are properly utilised, the chronically drought-affected areas of Ramanathapuram District, Tirunelveli District, etc. will get waters for irrigation.

Similarly, the State Government of Tamil Nadu wants to procure some ships for transportation of coal from

## [Shri N. Soundararajan]

North for running the Thermal plants, Sir, here I may point out that Tamil Nadu is producing nearly 3000 megawatt of electric power per day. In India, there are about 50 lakhs of pumpsets which are working with electric power. Out of this 50 lakh pumpsets, Tamil Nadu alone has got about 10 lakh pumpsets which are operated with the help of power connection. For this purpose, we need more power. For the production of more power through thermal plants, we need coal. Now, coal is to come from North. Sir, our Government has sent a proposal to the Centre for the purchase of a ship so that sufficient quantity of coal can be brought to Tamil Nadu. I would therefore request the Central Government kindly to accord approval for the purchase of ship by the State - Government immediately.

I would also request the Centre kindly to sanction ad hoc grant for the Telugu-Ganga Scheme so that the water problem of Madras is solved for ever. I would also submit that the excise duty on the cardboard matches should be reduced, if not abolished completely, for the hand-made sector of match industry.

In regard to N.R.E. Programme, I would like to mention that the Central Government Team which went to Tamil Nadu to inspect the execution of N.R.E. Programme had praised the useful work done by the Tamil Nadu Government in this regard. Some time back some of the Central Ministers who had also visited Tamil Nadu had praised the State Government for the good Work done under N.R.E. Programme throughout the State. Sir, earlier Mr. Sivaprakasam, in his speech had said that the N.R.E.P. scheme fund has been misused in Tamil Nadu by the AIADMK people. In this connection, I would like to point out that many Central Ministers went to the State and satisfied themselves that the funds were properly utilised. If the contention of the Hon. Mernber, Mr. Sivaprakasam, is that the funds allocated
for the NREP Scheme has been misused by the present Government in Tamil Nadu, then I would like to point out that the NREP is being executed through the Panchayat Unions where most of the registered contractors belong to DMK Party. With these words, I conclude.

MR. DEPUTYsSPEAKER : Now, I am asking the Hon. Minister to reply to the debate and I know some of the Hon. Members who are here desire to take part in the debate. I want to give them a chance at the nppropriate time. Now, the Hon. Minister may please reply to the debate.

SHRI ABDUL RASHID KABULI (Srinager) : Mr. Deputy-Speaker' I have not been given a chance to take part in the discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will give you a chance to speak. You please wait for the appropriate time.

SHRI ABDUL RASHID KABULI : when are you going to give me chance ? What is the use of giving me the chance after the Hon. Minister has replied to the debate? (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have already adjusted the timing.
(Interruptions)
SHRI ABDUL RASHID KABULI : Why not now?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You cannot dictate to the Chair. Not only that. There are other Hon. Members also who want to take part in the discussion.

## (Interruptions)

SHRI ABDUL RASHID KABULI : When you have allowed Mr. Namgyal, why not me? (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You cannot waste the time of the House.

SHRI ABDUL RASHID KABULI : I am not wasting the time of the House. But I have to put my view points about my State.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am going to give you a chance. You are not deprived of the chance to speak. You don't under stand this.

## (Interruptions)

SHRI ABDUL RASHID KABULI : You are not giving justice.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have your own opinion.

SHRI ABDUL RASHID KABULI : No, No, Sir. There are three Members of Parliament representing My Party from our State.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have already told you that I would give you a chance to speak.

SHRI ABDUL RASHID KABULI : This is a very important discussion. You
are not giving me a chance to speak. I have got a right to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing will go on record.
(Interruptions).*
SHRI ABDUL RASHID KABULI : It is most unjust. I protest and I walk out of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is left to you.
14.45 hrs .

Shri Abdul Rashid Kabuli then left the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATTABI RAMA RAO) :

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would first of all like to give broad details of the Supplementary Demands now proposed.

Gross expenditure

Less IMF subscription which does not involve cash outgo

Less ways and means advances to State Governments which will be recovered during the year

Less other related receipts and recoveries

Net cash outgo due to Supplementary Demands
about
Rs. 2073 crores
about
Rs. 503 crores

Rs, 200 crores

Rs. 171 crores
about
Rs. 1199 crores
*Not recorded.

## [Shri Pattabhi Rama Rao]

Of the net expenditure of Rs. 1199 crores, Rs. 764 crores are for Plan Schemes and Rs. 435 crores are for Non-Plan expenditure. The major items under Plan and nonPlan are :

## Plan

| Vizag Steel Plant |  | Rs. | 100 crores |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Employment Schemes | about | Rs. | 110 crores |
| Coal India Limited |  | Rs. | 100 crores |
| Fertiliser Projects |  | Rs. | 98 crores |
| Telecommunications |  | Rs. | 80 crores |
| Power Projects |  | Rs. | 75 crores |
| Space Projects | about | Rs. | 38 crores |
| Health and Family Welfare |  |  |  |
| Programme | about | Rs. | 36 crores |
| Martiti Udyog Limited | about | Rs. | 25 crores |
| Shipping Development |  | Rs. | 20 crores |
| Guarantee of advances to |  |  |  |
| Small Scale Industries |  | Rs. | 15 crores |
| New Industrial units in |  |  |  |
| selected backward areas |  | Rs. | 10 crores |
| Other items | about | Rs. | 57 crores |

## Non-Plan

| Subsidy payments under fertilizer <br> retention price schemes | Rs. | 200 crores |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Short term loans for purchase of <br> Fertilizers | about | Rs. | 68 crores |
| Procurement of fuel for Tarapur <br> Atomic Power Station | Rs. | 60 crores |  |
| Assistance to National Textile <br> Corporation and Cotton Corporation | about | Rs. | 23 crores |
| Delhi Transport Corporation | about | Rs. | 30 crores |
| Other Items | Total : |  | Rs. |

Now, I must thank all the hon' ble Members-I think, thirtee Members took part in the discussions--for making valuable contributions. Every one of the Hon. Members has contributed to the debate and some of the suggestions are quite valuable and I have taken note of them.

Now, Sir, do you want me to give replies to those Members also, who are not present. Last year, you directed me not to give answer to those who were not present.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is upto you. You have to complete within twenty minutes. I told you that you could send a reply to them, who had gone, and could reply to those only who were present. Anyway, it is upto you.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : I will reply to everyone of them.

Shri Amal Datta gave his own interpretation of the economic situation to which he is entitled. The Finance

Minister has made a detailed statement on price situation in this House on 22 nd November and I need not elaborate on that further.

He also refcrred to the report write off of four million ton hes by Coal India.

In this connection I understand the department has stated that call attention notice has not been admitted and the Department has set up special investigation team to go into the matter and will take further action on the basis of the reports to obviate occurence of shortages.

He also referred to the provisions made in the Supplementary Demands to provide loans to the State Governments, These are intended to tide-over temporary imbalance as the flow of receipts and expenciture is not even throughout the year. I am not going to comment about the performance of the State Governments, Sir.

> Shri Girdhari LaI Vyas desired that - Centre should give more funds and

## [Shri Pattabhi Rama Rao]

subsidy to the cooperative sector. It is a legitimate demand. Government are keen to develop cooperative sector and subject to availability of resources, funds are provided through National Cooperative Development Corporation for setting up cooperative mills in various States.

He expressed concern at the poor performence of the State Electricity Boards. The Department of Power is seized of the matter and I am sure it will take care of it.

He desired that the working of the C.G.H.S. and progress of the Integrated Rural Development Programmes should be improved. Sir, these are reviewed periodically and such action as is necessary and feasible is initiated.

Sir, Shri Panika welcomed the various measures taken by the Government and has made some valuable suggestions. I thank him for that. I am grateful to him for the suggestions.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Generally, you can thank all Members. Every Member you need not.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : I have alrady thanked all the gentlemen, who have spoken, I have got to particularly thank those who have given certain helpful sugges tions.

Sir, he was concerned that many public sector undertakings are not performing well and their working has to be monitored. I may point out in this connection that the Prime Minister herself has recently mentioned about this fact and that she has asked the concerned Ministries to pull up whichever public undertaking is not doing properly and take some remedial action. I am sure they will improve in future. The concerned administrative Ministries and the Bureau of Public Enterprises of the Ministry of Commerce review the performance periodically and remedial action will be taken to the extent possible.

Shri Motibhai Chaudhary has also drawn attention to the price situation and the working of the public sector enterprises about which I have already replied. He stated that the State Governments are not given adequate finances, especially for natural calamities. There is a recognised procedure for providing central assistance to States for natural calamities, and this is being strictly followed.

He welcomed the good work done by the milk cooperators, I may assure him that the Government will do its best to encourage them.

Shri R.L.P. Verma referred to the delay in completion of irrigation projects. Sir, irrigation projects get special assistance of the Central and State Governments and the increase of irrigation potential is a part of the 20 -point programme. So, we do take care of it as far as possible.

Shri Sivaprakasam spoike in Tamil. He was mainly complaining about the inaction of the State Government of Tamil Nadu. It is natural, Sir, You know very well about the politics in Tamil Nadu, as I do. So, I don't attach significance to what he has said about it.

I need not reply to the complaints of Mr . Sivaprakasam. Since I know what it is, I do not meddle with it. (Interruption). The Hon. Member complained mainly against the inaction of the State Government of Tamil Nadu. I need not reply to his points, because they do not relate to the Supplementary Demands for Grants.

My good friend Mr. Kosalram referred to railway projects, particularly to the Karur-Dindigul line, That point will be passed on to the concerned Ministry- They will look into it. He also referred to the need for TV relay centres in Tamil Nadu. There are demands from many places for relay centres. I do not know how far it will be possible to comply with all. I will
forward it to the concerned Ministry which will look into it.

Shri Vijay Kumar Yadav referred to inadequate irrigation facilities and power projects in Bihar. Planning Commission takes into account various relevant factors while finalizing the Plans of State Governments, including irrigation and power projects. The other matter raised related to the enforcement of minimum wages. It is primarily the concern of the State Governments】 So, I do not go into it.

Mr. Negi referred to the need for encrease in supply of quality oilseeds and foodgrains-not only rice and wheat. We are taking all possible steps to step up the production of oilsecds.

Mr. Soundararajan supported the Supplementary Demands, and, also replied to complaints made by Mr Sivaprakasam.

Another good friend of mine also suggested something. I shall bear it in mind; and whatever is possible will be done.

SHRI CHITTA BASU : What did he suggest exactly?

MR. DEPUTY SPEAKER : That 'something' is understood only by him.

SHRI PATTAHBHI RAMA RAO : It will take a long time if $I$ mention it.

MR. DEPUTY SPEAKER : Some Cut Motions have been moved by Hon. Members for the Supplementary

Demands. May I put all of them together ?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR. DEPUTY SPEAKER : I shall now put all the Cut Motions moved by Hon. Members together to the vote of the House.

> All the Cut Motions were put and negatived.

MR DEPUTY SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 1983-84 to the vote of the House The question is:
> "That the respective Supplementry sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the resident out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year eeding 31st day of March, 1984 in respect of the following demands entered in the second column thereof.

> Demand Nos. 6, 9, 11, 12, 17, 25, 27, 29, 30, 39, 43, 45, 48, 49, 51,
> $58,62,63,70,76,79,80,82,83$, $86,95,96,97,99,101,102,108$ and 109."

The Motion was adopted.

Supplementary Demands for Grants (General) 1983-84 Voted by the Lok Sabha.
(Vide List of the Business for)

| No. of <br> Demand | Name of Demand | Amount of Demand for Gra <br> Voted by the House |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 |

Revenue
Rs.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

6-Cooperation
MINISTRY OF CHEMICALS AND
FERTILIZERS

9-Ministry of Chemicals and Fertilizers MINISTRY OF COMMERCE
11-Foreign Trade and Export Production
12-Textiles, Handloom and Handicrafts
MINISTRY OF COMMUNICATIONS

17-Capital Outlay on Posts and Telegraphs

## MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

25-Education
27-Archaeology
MINISTRY OF ENERGY
25-Department of Power
30-Department of Coal
MINISTRY OF FINANCE
39-Currency, Coinage and Mint
43-Other Expenditure of the Minisfry of Finance

9,30,00,000
$200,00,00,000$
-
$10,00,00,000$
$10,00,00,000$
1,72,00,000
$44,00,00,000$
$138,00,00,000$

2,60,00,000
44,98,35,000

$$
80,00,00,000
$$

Capital
Rs.

477 | D.S.G. (Gen.) |
| :---: |
| 1983-84 |$\quad$ AGRAHAYANA 18,

45-Department of Food
MINISTRY OF HEALTH AND
FAMILY WELFARE
48-Medical and Public Health
49-Family Welfare
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
51-Cabinet
58-Andaman and Nicobar Islands
MINISTRY OF INDUSTRY
62-Industries
63-Village and Small Industries
MINISTRY OF LABOUR AND
REHABILITATION
70-Department of Rehabilitation
MINISTRY OF RURAL DEVELOP-
MENT
76-Ministry of Rural Development
MINISTRY OF SHIPPING AND
TRANSPORT

| 79-Ports, Lighthouses and Shipping | $5,00,00,000$ | $76,05,00,000$ |
| :--- | :---: | :---: |
| 80-Road and Inland Water Transport | - | $22,90,00,000$ |
| MINISTRY OF STEEL AND MINES |  |  |
| 82-Department of Steel | - | $1,00,00,00,000$ |
| 83-Department of Miries | $2,50,00,000$ | $15,00,00,000$ |
| MINISTRY OF TOURISM AND |  |  |
| CIVIL AVIATION |  |  |
| 86-Aviation | $8,05,77,000$ |  |

MINISTRY OF TOURISM AND CTVIL AVIATION

TOURISM AND

CIVL AVLATION
$10,00,00,000$
$26,55,00,000$
$1,00,00,000$
2,00,00,000
$10,00,00,000$
37,26,00,000
20,00,01,000
$90,00,00,000$
$1,00,00,000$
-

83-Department of MiriesREHABILITATION

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
SUPPLIESMINISTRY OF HEALTH ANDFAMILY WELFARE

1

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

95-Nuclear Power Schemes

## DEPARTMENT OF ELECTRONICS

## 96-Department of Electronics

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
97-Department of Environment
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

99-Department of Science and Technology
101-Grants to Council of Scientific and Industrial Research

DEPARTMENT OF SPACE

102-Department of Space

PARLIAMENT, DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT AND THE VICE PRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

108-Department of Parliamentary Affairs

109-Secretariat of the Vice President
$\mathbf{6 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 0}$

$$
1,02,00,000
$$

$$
4,47,00,000
$$

1,25,00,000
-
$1,13,00,000$
$5,00,00,000$

12,92,18,000
25,17,26,000

3,72,000
$1,37,000$

3

15.00 hirs.

MR. DEPUTY SPEAKER : It is 3 O'clock and we have to take up Private Members' Business. But, I think, the Hon. members will recall that we had taken a decision yesterday that first we will pass the Supplementry Demands
for Grants (General) and the Appropriation Bill and after that we will take up the Private Members' Business.- Therefore, with your consent, I think, we will start the Private Member' Business at 3.30 P.M. instead of 3 P.M. Now, the Minister will introduce the Bill.


[^0]:    **SHRI D.S.A. SIVAPRAKASAM : All the contractors in Tamil Nadu are

