"That the Bill be passed."
The motion $w a_{s}$ adopted.
16.29 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF COMPULSORY DEPOSIT SCHEME (INCOME-TAX PAYERS) AMENDMENT ORDINANCE AND COMPULSORY DEPOSYT SCHEME (INCOME-TAX PAY. ERS) AMENDMENT BILL

SHRI SATYANARAYAN JATIYA (Ujjain): I beg to move:
"This House disapproves of the Compulsory Deposit Scheme (In-come-tax Payers) Amendment Ordinance, 1981 (Ordinance No. 7 of 1981) promulgated by the President on the 11th July, 1981."

उपा-गक्ष महोदय, हमारी जो सरकार है, उदकी परम्यर। बन गई है कि किमी भी किब्रेयक को लाने के लिए वह भ्राडिनेन्म का सहारा लेनी है।
16.291 hrs.
[Shra K. Rajamallu in the Chir]
किमी भी नये कानून को बनाने के लिए अर्भांनेन्त का सहारा लिया जाता है वह पग्नर्रा ठोंक नहीं है ।

यह घनिकारं जमा योजाग, कम्पलसरी डिगोजिट स्कीम एक्ट में संशोवन करने की बान बही है। जो ईमानदार लोग हैं उन्के लिए कानून होधा है । किन्तु जो बेईनान लोग हैं उनकं। ठोक करने के लिए सर्वार समषं नहीं है, वह इ़ स्थिति में नही ऊर पाई है। हमें प $\pi$ है किं स्पेक्षल वियरर बाएड सकीम बभाते. हुए घ्रावने कहा था -- जो काला-जा जार करने वाले लोग हैं, जन्ता के साय घोबा करने बाले लोग हैं, जंता के साय चीटिंग करके

जिन्होंने लाब्बों रुपया संग्रह कर रखा है घ्रौर जनता के घ्राम उपभोग धी चीजों को उपमोक्ता ताक नही जाने देते हैंभ्रापने सोचा था कि बेयरर-बांडस के जरिए ऐमे लोगों द्वाग बचाया गया वैसा काप भांम्न के कार्यो में निंयोजित कर सकेंगे, लेकिन उसमे क्राप सफल नहीं हो सके । भापने योजना बनाई ग्रॉर लध्य निर्धारित किया, लेकिन श्राप उस लध्द को प्राप्त नही कर सकेः। ज़ं। उद्टेश्य था उसको श्राप प्राप्त नही कर सके । इलिए मेरा निश्नास है कि कहीं उमी प्रकार मे रूस विधेयक: के उद्देश्यों कों भी श्राप पूस मेंमफल नही होंगे।

सभापनि महोदय, इस बिंड का जो उद्देश्य है, उससे किसी को विरोध नहीं हैं सकता । इसका उहीेश्य उच्च घ्राय वर्ग के लोगों द्वारा जो दिखावा किया जाता है श्रोर फिजल-बर्ची की जाती है, उपको रोकना है । जिनकी घ्राय 50 हजार से 70 हजार तक है, उसमें घापने रेट श्राफ डिडकशन बढा निया है । घब साढ़े बांहर प्रतिशत के बजाए 15 र्रतिगत डिउकशन करेंगे घ्रौर 70 हजार से श्रधिक वांलों के iलए 15 प्रीशशत के बजाए 18 प्रनिघत डिडकशन कर दिया गरा है । मं पूखना चाहंगा कि यह जो डिडक्शन होने वांला है, इपके ऊपर सरकार कम्यनी रेट से उनको छण्टर्रेस्ट टेगिं ? सरकार को हू बाल पर विचार करना चाहिए । जो स्वत डिपाजिट करने वाले लोग है, उनको कम्पनो एक्ट के घ्राधार पर घंटरेस्ट दें।

श्राज डस देश के घ्रन्दर समानांतर घ्रथंरुस्थ्था चन रही है घ्रोर इसको कालाबाजारी करने बाले लोग चला रहे हैं । श्रभी हमनें कालन-बाजारी के खिलाफ एक एक्ट पार किया है, लेकिन एक्ट पाम करने के कुछ होने वाल, नहीं हैं। सaाल यह्ह है कि एक्ट को ड़ं'लीमेंट करने के
[भी सहल्य नारायण जटिया]
fिए हमारे पास मशीनरी कंसी है । जब तक मशीनरी भौर शासन-संत्र में मुधार नंही होगा तब तक भाप घन्छे परिणामों की उम्मीद मही बर सकते। इसलिए में इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

इसके साथथ-काध मं कहना चाहुंगा कि इस स्कीम के लिए मन् 1974 में कानून बनाया गया था। लेकिन झ्रन्य क्षेलो में किपाजिट्द का द्रुपयोग हो रहा है । मजदू रों के प्रावीहेंड फण्ड का पैसत डनंको नही मिल रहा है । बई मिल-मालिको ने मजदूरी का कगेडो रुपया प्राविडेंट फान्ड में जमा नही़ी कराया है। उज्जैन में विनेंद मिल के मालिक ने प्रोविधेंट दा, त्ड का लाखो रुपया मजदूरों का श्रपने पास रखा है श्रौर भब उमी मे मजदुरो नो वेतने के रूप में बाटा जा रहा है । इस प्रकार से मे कहना चाहात हुं वि भाप जिस मंशा मे कानून बनाते हैं, उससे वास्तविक लेंग लामान्वित नही हो पाते ।

मं कहना चाहना हं कि लिभिट छो बढ़ादा जाए। श्राज महांगाई बढ गही है, नीवे के, मध्यम रर्ग के तबके की फिजलखर्ची रोकने के लिए तो श्रापने बात कही है, लेकिन जो बडेन्बडे पुजीपति है, उनको किम प्रकार से श्राप कानृन में पर्धेगे ? दिनेद मिल के मालिक ने लाबों रुपगा मजंदुरों का रोका हुग्रा है। लाख्रो रुपया द्लेक्टिमिटी का बाकी है ।

इल. तरह से झाज सर्कार करेंडर्पति वों भरबपत बनाने में सहांयता कर गही है भ्रोर जो हुजारपति है, उसको गरीव बनने जा रही है।

ससनिए मं कहना चाहता हैं कि नेट भाफ इंटररस्ट कम्पनी रेट से दीजिए भ्रोर उसकी निमिट बढ़ाहप्र। 50 से 70

हजार के बजाए 70 हजार से एक लाख लिमिट कीजिए । डिठक्यन उसको मजवूरी में जमा करना होगा ध्रोर इसमे सबदे ज्यादा प्रभावित कर्मचारी वरं होगा । जिन की ऊंची प्राय है, जिन की बड़ी हनकम है उनके ऊपर तो इसका कोर्ड घसर नही पड्डेगा लेकिन जो हमानदार लोग हैं उन्हें यह प्रभावित करेगा। जो लोग घपने एकाएंटस ठीक नही रुपते हैं ध्रोर जो सरकारी तंब के साथ मिल कर गलत घंधे करते है उन लोगो को प्रोटेकशन देने के सिवाय प्रोर कोई बाऩ इस से नहीं बनेगी। इन घब्दों के साथ यह जो मध्यादेश घ्रपने जारी किया है उसका मं विर्टोध करता हीं म्रोर जो डिसएग्रूवल का प्रस्ताव मंने प्र्तृत किया है, उभवा मैं समर्थंन करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:
"This House disapproves of the Compulsory Deposit Scheme (Income tax Payers) Amendment Ordinance, 1981 (Ordinance No. 7 of 1981) promulgated by the President on the 11th July, 1981.".

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): I beg to move:
> "That the Bill further to amund the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974, be taken into consideration".

This Bill seeks to replace the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Amendment Ordinance, 1981 which was promulgated by the President on 11th July, 1981.

The circumstances which necessitated recource to legislation by Orainance have been explained in the statement placed on the Table of the House. However, with the indulgence of the House, I shall briefly explain the background and the provisions of the Bill.

This is a short and cmple sill. As the Hon'ble Members know, the Compulsory Deposit Scheme was started in 1974 as a part of the antiinflationary measure. The Compulsory deposit is required to be made by individuals who are citizens of India; Hindu undivided families and trustees of discretionary trusts. The liability to make compulsory deposit arises only in cases where the current Income of the tax-payer exceeds Rs. 15,000 .

The Finance Act, 1981 has considerbaly reduced the tax burden on the middle class by raising the exemption limit to Rs, 15000 and by realignment of the rates of income-tax in respect of persons having income upto Rs. 30,000 . The rates of compulsory deposits have, however, remained unchanged at all levels of current income. In the context of the prevailing inflationary conditions, it is considered necessary to restrain conspicuous consumption.

I wish the hon. Member to kindly hear. It has nothing to do with the black money or anything of the kind.

It is considered necessary to restrain conspicuous consumption of persons in higher income brackets. The Bill accordingly seeks to raise the rates of zompulsory deposits on the income slab of Rs. 50,001 to Rs. 70,000 from 12 1/2 per cent....

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): He has opposed the way you have done it. Why Ordinance?

SHRI R. VENKATARAMAN: I will explain all that....from 12 1/2 per cent to 15 per cent and on income exceeding Rs. 70,000 from 15 to 18 per cent. This will also improve the ways and means position of the Government to some extent.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: He did not oppose the direct tax.

SHRI R. VENKATARAMAN: This will also improve the ways and means position of the Government. I am sure the hon. Members of the House will give unanimous support to this Bill. The account year of certain persons ends on 31st March. In respect of certain other persons they have different dates. The compulsory deposit has to be paid before the date on which the last instalment of advance is due or any case before the financial year ends.

In order to take care of these things we have introduce by way of Ordinance and not by way of Bill.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Under what provision. .. (Interruptions).. World Bank and repayment of debt.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, $197 \%$, be taken into consideration."

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly): This Government has a style of functioning. Sometimes when they are going to attack the common people, they try to show as if they are very firm regarding the upper classes, regarding the black money holders, regarding the black marketeers etc. But all this is simple 'fasad' because from our own experience we have seen when the slogan of garibi hatao is given it is the poorest section who are severely atfacked and the people belonging to the upper strata, the black money holders, the black marketeers, those who are holding our whole economy to ransom, they are rewarded. Just a few days back an appeal was made to the black money holders that you change your heart and suriender, deposit the money so that we can improve our ways and means, so that we can meet the deficit and we know the fate as to what has, happened to that.

## PProf. Rup Chand Pal]

Very recently, an Ordinance has been promulgated-the strike-ban Ordinance. Then, the prices of diesel, petrol, urea, etc., have been increased by $\mathrm{th}_{\mathrm{e}}$ Government itself. There is a proposal-even on the floor of the House, the other day, we got a hintthat the fourth instalment of addiiional Dearness Allowance which is Jue to Central Government employees and other employees is going to be ampounded. The reports are, although there is a statement made by the Finance Minister in this regard, that all this is being done at the instance of the IMF which has sanction(d SDR rights to the tune of $\$ 5$ 'rllime

Why is this compulsory deposit necessary at all? It is said that the Government has not got the ways and means and enough deposits are not there. The whole economy is weing held to ransom by some people whom the Government cannot control. The crisis that we are in is the (1tation of the ruling party. During the lact 34 years, they have pursued certain policies which have landed us in the severest economic crisis which this Government does not know how *o meet. They are trying to shift :he burden of the crisis to common people. We know, in regard to this compulsory deposit scheme, what is being done in respect of higher in"ome groups will be shifted to lower ncome groups also. We have the -nperience of 1974. At that time, even a non-income-tax payer was asked to make a compulsory deposit. It was later on withdrawn by the preיrous Government in 1977.

It is being said that this is to meet the inflationary pressures and that it is being done to stop conspi ruous consumption. But what is our experience? Even today, when the discussion was taking place on the Calling Attention Motion regarding the Hawala racket, we learnt many things. We noticed how helpless this

Government is, If we analyse the deposits in the nationalised banks, what do we see? These are coming down. The high-priced funds are operating. They are giving interest to the tune of 48 per cent, sometimes 36 per cent and all that. But on paper, it is only 12 per cent. One such case has been taken up by the West Bengal Government-I do not like to name it; the case is gonig on in the Supreme Court-that the common people, industrial workers are being induced to deposit their money in high priced funds. Those funds are being used in the film industry, in the speculative trade and in smuggling operations. But this Government has no intention to touch the high-priced funds.

The other day, when I was speaking about black money, I asked the Government as to whether it has the political will at all to touch black money. The Wanchoo Committee was instituted as far back as in 1969 and it submitted its report in 1971. It has made certain recommendations. But this Government is sitting tight over all those recommendations and they have been put in the cold storage. Nothing is being done. Only pious declarations are being made saying, "We are very much serious about controlling blakk money or mopping up black mones " It is only because of the policies pursued by the Government that black money to the tune of millions and millions of rupees is being generated in our country. A parallel economy is running and our economy is going downwards day by day. Everything is in doldrums today.

Now, when the measure to increase the rate of compulsory deposit for the higher income groups of people earning more than Rs. 50,000 or Rs. 70,000 is being brought before the House, I specifically ask the hon. Finance Minister, what about the existing deposit rates for the lower income group people?

The price of every commodity has gone up. People earning above Rs. 15,000 are not able to make both ends meet. They are reeling under inflation and higher prices.

Is this Government prepared to give them some relief? This is my specific question. They only made a show as if they are going to touch the higher income bracket only.

My specific question is: Can the Hon. Finance Minister give an assurance on the floor of the House that the additional DA that is due to the employees of the country is not going to be impounded?

My specific question to the Hon. Finance Minister is: Is the Wage of the wage earners, the salary class, not going to $\mathrm{b}_{\mathrm{e}}$ freezed in the coming days? Can an assurance be given that it is not going to be freezed?

That is my question because we are in such a position today that we are to look to the imperialist countries, to the forces that have, from our own experience, put the sovereignty of the countries in danger. Their freedom has been in danger. This is in respect of different countries. We have the experience of Brazil and other countries, in respect of International Monetary Fund and other organisations.

This country is being allowed to be looted by multi-nationals. CQncession after concession is being given. Black-money is being pampered. In such, a situation, the economy cannot be saved and day by day we find that measures are coming from Government side which means that the people will have to suffer more. But the people of this country. the working class, the peasantry, will not take too long to set things right. This is our experience.

In case of compulsory deposit, it has been our experience that people even after retirement are not 1478 LS- 13
having their return of money. Even after death, they have to wait. When they are badly in need of money, they are not given their own money which they have. In the case of resignation also, that is the same fate of the people. When this compulsory deposit was started in 1974 in respect of even the people who were not within the range of income-tax, it was described as 'Indira Fund'. I do not know whether this Government is preparing the ground for attacking the common people, the people belonging to the lower strata in the coming days. I hope the Hon. Finance Minister will reply to the specific question I have asked regarding assurance to be given to the common people, the wage earners that this Government is not going to impound additional DA, that this Government is not going to touch the people belonging to the lower strata who are reeling under unprecedented inflationary pressure and price rise which has been caused by the very policies of this Government.

SHRI G. L. DOGRA (Jammu): Sir, I stand to support the Bill introduced by Hon. Finance Minister.

This Bill has three purposes. It is there to stop conspicuous consumption. It is an anti-inflationary measure. It is to find resources for the country.

The people who have got money, must pay something by way of saving to the resources of the nation and for that purpose, this Bill has been. brought. I fail to understand the opposition that has been made by the friends opposite. Anything that comes from this Government, they oppose. When there is need for resources. they cry hoarse; they say that, for flood relief and other things, they want for their States as much resources as possiole; in fact, they ask for more than what we can afford. But when the question of raising resources comes, they go on opposing it. They do not oppose for the saks

## [Shri G. L Dogra]

of opposition" only they oppose for the anke of maligning the Government. This attitude is not constructive or creafive; it is a destructive attitude.

I request the hon. Finance Minister to consider one point. All the economic policies of our Government are going in favour of the agricultural sector whatever tax is imposed on the industries, business or the services the benefits go to the agricultural sector and rightly so because that is the major sector in our coumtry and we support that. But, at the same time, our Finance Minister has no power to tax the agricultural income. As far as the Compulsory Deporit Scheme is concerned, that is also restricted to - the income-tax payers," that is. the non-agricul-tural-sector. I would suggest that this should be made applicable to the agricultural sector also. You cannot levy tax on agricultaral income under the Constitution, but you can at least make them deposit com-pulsorily-some savings-in the government treasury and use it as a part of national resources. This is very necessary. You can make the rates higher, especially in those States where' the agricultural income is not taxed by the State Government. They should be made to pay as much as we pay as income-tax plus compulsory deposit on ${ }^{\prime \prime}$ non'-agricultural income. These two rates cound be combined and the agriculturists should be made to pay that towards Compulsory Deposit. This is very necessary and this will help in fighting inflation and also in raising resources. As my hon. friend was saying there is lot of black money, people who indulge in black money are using the agricultural sector as their cover. They have their farms and they show the black money as agricultural income, and the Finance Minister and his organizations cannot touch them in that casie. In case they are asked to pay towards Compulsory Deposit on
their agricultutal incomies they will havie to miaintain accounts, as is cone in the case of non-agricultural income. It will be very easy to rheck their accounts and also to see that agriculture does not become a shelte for people with black money and for black-marketeers.

With thesie remarks, I support the Bill which has been moved by the hon. Finance Minister.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, I would just take one minute. I want to place on record the views of our party as far as this Bill is concerned. As regards the contents of the Bill, they are completely non-controversial There is not the least doubt that this Bill is an anti-inflationary measure, and it cannet be opposed especially by those who do not stand for the lobby of the rich in the country. In fact, it has been our perspective that, wherever reșource mobilisation is to be done, thiose who can bear the burden should be made to bear more burden and only the lower echelons of the society, whose incomes are low, should not be allowed to bear the burden which they are not capable of bearing Therefore, from this point of view, I fully, completely, support the Bill thet has been moved by the hon. Minister, with only one constructive suggestion to him. Looking at the nature of this Bill I do not think that in the House there can be any difference of opinion at all. Therefore, when such occasions arise, I would request the hon, . Minister to bring forward straightway-not by backdoor but by front door-a Bill which will receive the unanimous supnorit of the entire Houce and it is only to the style of his bringing, a gill to which we are opposed. We, are opposed to the unnecessary promulgation of ordinances even on such issues where they need not suffer from any complex that they will have to face any opposition.

In fact, even when they expect a very virulent opposition, even then,
they do. not suter from any complex that it is likely to be opposed. As tar as this Bill is concerned, they can take it for granted that they will get unanimaus support. It is from that point of view I am not enamoured of these ordinances. Fifolly support this Bill because it witfroply put a burden on those sections whose income is more than Rs. 50,000.

बो फूल चल्य बमी (ंग्राजापुर ) : सभापति जी, इस भ्रष्यादेश के मूल उद्धेख्य घौर स्दरूप को देख कर घचछा लगता है कि काला धने, जमाखोरी, बेनामी खाते तथा करवचकों को रोकने के लिए सरकार ने को .्रहध्यादेश के माध्यम से यह बिल. यह्तां पर प्रस्नुत किषया है लेकिन उसकी उपयंगित्ता बिल्कुल नहा है । इस देश में लगभग पांच हजार करोड़ रपपये का काला धन विद्यमान है श्रीर उस काले धन बतो निकालंने के लिए श्रभी सरकार में वेदर२ बाण्ड योजना लागू की थी। सरकार का लक्ष्य था कि एक हजार करोड़ रुपया मिल जायेगा लेकिन सरकार उसमें श्रसकल रही। जाहां तक कारावाजारियों का सम्बन्ध है, ऐसे लोग कभी बैक मे झ्रपना पैसा जमा नहही करते । वे उस रुपये से कभी भवन, कर्भंi भूमि घ्र्रार कर्भं; एग्रीकत्वरल लैण्ड खरीदते है। कि.न्तु जांां तक छोटे जमाकर्ताश्रों का सवाल है, निश्चित रूप से वे इस कःनून के द्वारर परेगान .हांगे । उदाहरण के लिए मे कहृंा चाहृग्ता कि यदि कोई छोंटा जमात्ती 5 हजार रुपये 32 महीनों के लिए वैक में जमा कररता है तो इस श्रवधि के पूरर होने के बाद दह पाच हजार रुपये दस हुार बन जायेंगे । इसी प्रकारं से यदि चार हैलार रुपये 120 या 130 महीनों के निए वैंक में जमा किए जायें लो उस ध्रदवि. के बाद दता हुणार बन जाते हैं। फिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग उसका घ्रेंसमेण्ट करेंगे, उसकी जांच करेंगे घ्रौर उसके लिए तरह तरह की कानूंन्टि दिकरतें खर्त़ करेंगे । इस प्रकाऱ से बों छोंटे जमाकर्ता है उनकीं जमा करने

की घ्रयूति पर बुरा धतर परेगा। है चाहूंगा कि मंती महोदय मेरे गुरुसाव के ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

मंत्वी मह़ीदय ने प्रस्ताषित बिल में केहा है कि दस्तं हजर्ज या उससे भ्रधिक की-धनराशि चेक द्वारा बैक से पेर्या श्रकाऊंट चैक से निकांली जा सकेगी । मिं निवेदन करनो" चाहूंगा कि जिंन व्यक्तियों के बैंक में बेनामी बाते हैं वें'चेक के द्वारा धन र्राम निकाल भी सकते हैं, बेपरर चेक के द्वारा निकाल सकते हैं घर्रो इनकं रंकने का बैंक के पास कोई वंरेका नहीं है। इसके भ्रलावा बैका में जिस व्यकित का दस हजग्रा से उपर खणया जमा है दहह बैँ रेसीट के भाधार पर अण ले सकता है अंस्रंर्याके बाद वह पैसा निकाल सकता है, उस स्थितित में कैक क्या करेगा ? प्रार यह जो कानूत बनंता वह क्या करेगा ? उस स्थिति में हमारे मंवीं महोदद ग्रध्यदेश के माइयम से बित में संशोधन करेक "जो कानून वननना चाहते वह्ं एक प्रकाॅं तं अपंग भ्रार श्रपाहिज साबित' होंगा। देह इम बान कोर रेंऊ नही सकेमा। इसलिए मेरा कहनग है कि मंन्री महोंदम जो किल यहां पर बाए हैं उसके बारे में गम्भीरतापूर्वक बिचार करें। बिलं के उद्देगयं में कह्टा गया है कि 163 कराड़ की इसमें बचत होंगी लेकिन मैं कं, ड कर्सा चाहूंगा कि संच्टिल बंड्ड झाफ डादंष्ट टैक्मेज़ के एक भूतपूर्व सदस्य ने १ंहा है। उन्होंने कहा है कि फिनचहाल 5450 कर्ंड़ की कुल ध्रमानतें बैंकों में जमा है जिएमें भ्रभी यह विश्लेषण करंता बाकी है कि 10 हजां से कम को किनिंत श्रमानतें है तथा उससे ऊपर की कितनीं है। मै संमझ्झता हं . स्रगर इसका विश्लेषण कराया जायंगा तों निंपिचन स्प से छोटे जमांक्ता हैं श्रधिक
 लायक होंगे f.अमान कि वैंको में भ्रपना रुपया जमा किषया है।
[र्री फूलषंद वर्म ]
17.00 hrs.

जहां तक इस विल की भावना का सम्बन्ध है, क्रें उससे सह्मतत हूं, लेकिन किर भो माननीय मंन्री महोवय जिस तरह से बिल लए हैं , में उसका विरोध करता हूं चोर साथ ही साथ छस विल के लाते की प्रक्रिया का विरेध करते है। मेरीं यह बात समक्ष मे नहीं श्रा ₹ही हैं कि: लोभनभा का भ्रधिवेशन 17 भ्रगस्त को मुलू होने वाला या भीर मंबो महादय ने 11 जुलाई को पंटदिग निकालते है, तो ऐसा कोन सा पहाड़ टूट रहा था, जिमकी वजंह से म्रापने यई घ्रध्यादेश जल्द्ध निकाला । लोक मभा के सत्र की प्रतीक्षा नेही की । भापने बीयरसन्वाड का श्रध्यादेश निकाला, उसमे काप ध्रफमन हुए भ्रोर भ्रत्र यहा जो कम्पलसरी हिपाञिंट स्कीम है, यह तो भाप की टैम्पंरेरें स्कंम थी, जो कि 1974 में $\cdot \pi$ एश थे, इसकी श्रब परमानेट करने की जनूरत क्या पड़ गई ? जहा तक क्षाप के प्राय-कर fिभाग का मम्बन्ध है, में यह् बहना चाहना हू कि भाप का भाय-कर निभाग पूरीं तंरह से निणिक है । प्रायकर विभाग उनक्कम-टंक्स के रूप मे जो रुपया कलैक्ट करता है, उनका 85 फीनदी रुपया डिपार्टेट में वेंसे हीं जंमा हो जाते। है म्रांद 15 फीसदीं रुपया जों टैक्स का कलंक्ट करना पड़ता है, वह उसको भी ठोक से कलैक्ट नही करता है होर भ्राज भी देग का एक हनार करोड़ रुपा लंगोों के पाम वकाया है। छोंटे लोग भर्य अ्रधिकारी। जif सरकारो कमंचारें है, वे तो म्रायकर की चरेट मे भ्राते है घोर उनको तो देना पड़ाण है, लेकिन जो काला-बाजारी। करने बाले है, सट्टा करने वाले है, ऐसे लांग फिर भी उस की चपेट मे निकल जायेने। उसनिए मे माननीय मंत्री महोदव से नियेवन करना वाहूंगा कि मंत्री महोदय जिस भाबना

से हस बिल को लाए हैं-परीर मिने जिभ बतलो की घोर मंत्री घहोषम का ज्वान पाषशंबत किया है, उसके बारे में खदि वे गन्मीरतापूर्वक विचार करेंगे तो निश्षित रूप से हमारे देश की जनता को हसका लाष मिलेगा । जो छोटे जमाकर्ता हैं, उ। को प्रोत्साहन मिले, इस प्रकार की कोई एकीम घानी चाहिए। मंत्री महोदय यहां पर स्पष्ट करें, कि जो उ्यक्षित पांख्य हागर रुपया 82 महीने के लिए अभा करता है घ्रीर जो चार हजार रुपया 121 महींने के लिए जमा करता है, उसका राशि इस म्रबसि के बाद दस हुजार या उससे भ्रघिक हो गई तो उसका इनक्रम टैक्स ख्रसेसमेट नहीं होगा घ्रोर इसकी इनकम टैक्स वाले जाँच नही करेंगे, उसको किसी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे। यदि इस प्रकर० के घाश्वर्नन का प्राब्वान इस कानून में किया तो निशिच्चत रूप सें इम देश के क्रन्दर जो छोंटे तबके के लोग है, मष्पम श्रेणी के लंग है, जो छोटिं-छोटी दुकाने चलते है, बे बैकों के घ्दन्दर पैसा जम। करायेगे, जिससे बैकों की घ्रमनंत बढ़ेगी श्रोर हमारे देश की प्रगभि के काम उससे घच्छी तरहह से चल सकेंगे।

इन शब्दो के साथ मे प्रापको धन्पष्वाद देते हुए इस बिल का विरोध करता हैं।

घों निरबतरो लाल क्यास (भीलबाडा) स्भभापनि महोदय, मैं च्रनिवार्य निक्षेप (मायकरस्दाना) मंशोंधन विधेयक का समर्वन करता हैं ।

धों फूल चन्प बर्मा : कीजिए, कीजिए ।
 कि घूलने जिस प्रकार की बाते कहो हैं, वे बिलकुल मिम्या हैं मोर
 केषिटलिस्ट विकारधारा हे जुड गये हैं। जिस प्रकार के लोगों को चन्होंने बेन्टन्वंगत्ल घोर केरल में प्रोस्साहन दिया है, ंसहे जाहिर होतांहै कि जितने पूंजीषति ब्लोग हैं, जो कालाषन कमाने वाले लोग हैं या सममालंग करने बाले लोग हैं उन को बढ़ाबा दे कर पूंजीसंव्रह् का कारंद्रम चालू किया है ताकि वहां पर ये प्रपना वर्चस्व कायम रख सकँ। ₹नको विश्रारह नहीं है कि समाजबाही व्यवस्पा में हिन्दुस्तान भ्रांगे बढ़ सकता है, हनका यह विभ्वास उठ भया है, इसलिए ये दूसरे प्रकार के ट्रेब्ह पर चलने लग गये हैं। चुंकि हिन्द्युस्तान में कम्पूनिज्म नहीं का सकात ह्सलिए हन्होंने सोच लिया है कि घवं रूसरे तरीकों से काम किसा जाय जिससे हम यहां पर ज्यादा से ज्यादां वर्चंस्व स्थादित कर सकें।

व्सरिए मैं समझता हैं कि बों दुष्ट हो चुका है घौर जो धल बाषी दका है, कम से कम उसके लिए तो हमें जहर कुछ करना चाहिए । मैंने पहले मी सुक्षाव धिया था, लेकिन बहुत से माई उस को नहीं मानते, मंने वहा था कि देश में बहुत बडे-बरे लैख्डलाबंस हैं, बढ़ी सर्प्पति बाले जमींगर हैं उनझे हमें हुंठ भी हासिल नहीं होरात। है। इस सम्बन्ध में गंज कमेटी प्रोर दूसरी कमेटिया बँठ चुती ही से लेकिन कि,र भी हमने कुछ्ध नहीं किया। हमारे बिच मंतो की ने कर्लाया था कि 1500 करोड़ ख़पये का हैभि.सिट हमारे बजट में है, वर्बिक हरके धोर ज्यादर्व बढ़ने की सम्भावना है। भगर हम ह्न सब को, जितने पास बही-बड़ी जमीदा़ी है जिनंक्रे पास दूरांे बड़ेनड़े घंघे है, ध्यापारं हैं, लेकिन बो एभीकल्तर द्वम के: नाम पर सरफार को कृछ नहीं वे रो हैंऐसे लोगों पर हैं टैक्स लगाना काहिए ताकि सरंकार की धामदंनी बके घोर उनसे हमें ज्याषा से ज्यादा पैसा भिल सेते हस समाजबादी व्यवस्पा में बह़े लोबों को नीचे नाले का हारां क्येय है, यदि हम हुत तरंद्र
[री गिरेंरोरो लाल क्यास]
 चले होव को भो दूरा कर तनेग्रे चाष ही


सेता. एक मुलाव् वह् है कि fिछले दिंनों केल्थ टि₹१ में घमझनें बह़े बड़े जमीधारों को छोड़ दिंशा था, वेरीद्धि्टि में बह भी ग्रालx क्रम था, हालांकि शाप ने उस ोे क्रुल हेग़-दो करोड़ की भामदनी बतलाई़, थfीं। ले लिए $I$ प्रकार को. वंत्या, से हि बड़े लोगों को गोर जहनं देते हैं। ऐेनी उधवद्यामों में जिए में विकस नहीं होवाॅहिन जिन उपच₹सायों में हमारी कांप्रेप विश्यासी. नहीं करने है, हमारोनेत विश्वास नहीं करती हैं घगर उन व्यवस्थांप्रों को हम लागू : क्यते हैं ते उद ने कृपारो म्रां ता कम होती ही है, लेकिद द्दूररे ज्ञोगों को, कन्यूनिस्ट भाइयों को, गुः कहनेंका मोर्वा मिलता है कि हम पूंज़ीपहतियो को सस्रश्रन देते हैं। इस प्रक्रार की भामदनों को हमें श्रवश्व टैप. करना चाहिए जिस मे हमाेश श्राय के सोलैज बढ़ें।

छोटे-छोटे सथानों पर बास कर fिस्टिक्ट लेवल पर जो घाप के इंन्द्रम टैकृ घ्रांफिन्ज़ बंठे हुव हैं, जो कई बुपों. से वह्ं पर बंटे हुत हैं, के लोग स्थानीय लोगों के सतय मिल कर श्रापं को नुकांन पहुँचा रहे

 रंहो है-च्ड को रो लने की श्राव्रश्यक्वा है । घंज मुख्ध माननीय वित्र मंती जी जः म्रवना इडेटमेन्ट दे रहे थे वो उन्दृंने बंलाला था fि डाज्य सखन्रों का जो सेल्य टैंक्स डिभर्टंमेन्ट है उस 童 जरिये. हम ज्यदा से ज्ञादालोगों को पन्कम हैव्द्स में टैप कर सकने हैं। ज़ हैम को वृद जुनातरी उन से मिल सकती है तो हम उभ का उसदोग क्यों नहीं, करते हैं, 1 जो लोग द्ध़ एवाणु
 उन को हमें जपने नेंट में लाना चाहिए घोर

सबती वे कायेवाहीं करनी योरिए तमिक को लोग करबंबना करते हैं, टैस से छुटकरा पाले की कीजिए"करते है उं उतकी छुटकारा न मिल सके घोर उन हे सरकार कोो उ्वांड़ा ते ज्वादा वैंता मिल सके ।

घाप्र ने जो कदम उठाशा हैं मैं उसका 'स्वांगत करतें हूं फौंर भाप से प्रार्थना करता
 भ्रवंथं गोरें करिं। छन घंब्दों के साथ से इस बिल का समर्थन करता हुं।

जो रामाबतार सास्ती (पटना) : सभापति जी, हस विष्षेपक को पेश्रा करने से पहले, जिस तरीके से इस सवाल को भध्यादेग के जरिए उठाया गथा, अस तौर तर्रंके कां मे विरोध करता हैं। ऐसा नहीं होना चरिए, इसकी जहूरत भी नहीं थी। जिस तरोके से .र्रभी - मंत्री जी ने यह विधेयक. इस सदन में पेश किया, जिस-पर हम बहस कर रहे हैं, इसी तरीके से होना चाहिए था प्रेश इस के लिए , ग्रध्यादेक्श की श्रावश्यकता बिक्कुल नहीं यी । घ्रध्यादेश की वजह से हम लोगों को इस के निरनुमोदन, डिसम्दपूश्रल का प्रस्ञाव देना पड़ा।

बड़े लोगों पर जितने भी टैक्स लगए जाएं, .हम पसन्द करेंगे ग्रीर उन पर टंकस लगने चाहिए लेकित्रि प्रश्न यंह उठता है कि क्या सरकाइ को भायं में. वृद्धि करने के लिए वह जो ग्रंभी ज्वात कहों जा रहो है, कम्पल सरी इनकम टैक्य डिपोजिट में जो कुछ परसेत्टेज़ बक़ाया जा रह्ट है, क्या वहं काकी हैं। में समस्ष़ंता- हुं कि मदह बढुल ही नाकाफ़ी है । इस से. .्राप की आ्भायं में बहै़त बड़ी वृदि नंहीं होगी + घ्रग्र श्रापं वृदि करना चाहतें हैं, तो भाप- को वड़े बड़े लोगों प्र, बास तौर से ज़ो बड़े बड़े़ उद्योग-धंधे है, कक्प्रोरेट सेक्टर में बड़े बड़े देश के पूंजीपति हैं, उद पर ज्याद्या से ज्पादा .टैकत. लगाइए । सब लोग जानते हैं .कि वहां पर हल्लोर्तोदाख़ें, पूंजीपवियों की संबना, कुछ लोग कांते हैं, 75 परिबार है
 105 परिवार हो घये होंगे । ऐसे लोगों पर
 टैकस लगाने की जहरत है सेकिन माप तो ज्याटा से ज्यादा पंता हनवाइरेक्ट टंक्स यानी भाम जनतापरटंक्स लभा कर पूरा करते हैं। मेरा ऐसा भ्भन्दाए है कि 80 प्रतिशत जो भ्रापकी भाय है, वह इनटाइरेक्ट टंक्स लगा कर प्राप हासिल करते हैं। होना तो घह चाहिए कि ऐसे टंक्सो मे कमी श्राए ज्रोर जिनके पास उपादा पंसा है, जो कालर धन रखे हुए हैं जो ज्यादा मुनफा कमाते है, ऐसे लोगो पर ज्यादा से ज्यादा टंक्स का बोला पड्ना चाहिए, जो नहीं पड रहा है । तो मेरा निवेदे यह है कि यह जो द्रापने अभी विध्धेयक पेश किया है, चह काफी नही है । भापको घ्रपनो भ्रामदनी बढाने के निए प्रौर भ्रागे बढना चाहिए प्रौर जो करो की चोरी करते है, जा श्ररो, रुपा रखने वाले लोग हैं, उन के ऊपर हमला कीजिए, उन पर चोट कीजिए। उन से ज्याप्रा से ज्यदा पंस्ता लेते की कोमिश कीजिए, पूरा देशा म्राप की मदद कर्ता, फूरा देश अ्रप के इस तरह् के प्रयासो का समर्थन करेगा ।

हुन बतों को ह्यान मे रखते हुए हम यह जहर चाहेगे कि देश्तां में बार-बार हमारे दल की तरफ में यह्ट्रुसाद रखा गया है कि प्रेडेड इन्कम टिक्म देहातो मे बडे लोगो पर लगाइए, रूलल निच जो है, उन पर ग्रेडेड उन्कम टंक्स लगाइए। प्रनी टाक श्राप यह लगा नही पा ८हे है प्रोर न स्टेट गवरंमेट ही लगा पा रही है । इसकी भी जरुरत है क्योकि देहातो में जो धनंत लोग है, उनके पास साधन है। उन से लेवर देण के विकास मे पैसा लगना चाहिए ; घ्राप वह नहीं करेंगें - तो साधांरण सोगो परेटैक्स -बक़ता जाएगा भ्रार उससे लोगो मे घसतोष भी फैलेगा धौर जिस उद्देश्य को भ्राप हासिल करना काहते हैं, विकास के कायों को करना चाहते 書, वहिए नही पाएंयें

मेरा एक षोर निबेद्रन हैं कि छोटेछोटे मोगों के कर अदूलने मे, चितना जर वस्मूला जाता है, उसते ज्यादा पैसा मापको बर्ष करने पउता है। एससे भापको बहुत लाम नही होता है वल्कि लाम के बब्ले नुकसातनी उंठनी पड़ती हैं। बडे लोगों पर टैंस्ं ज्यादा होना चाहिए भौर उनको इस मामले मे कोईई माफी नही होनी कांिए। टैक्स की द्रूली में जो भ्रष्टाचार होता है, उसको ठीक करने की मी जर्टरत है । मेरे यहा पटना मे इनकम टैक्स का बहुत बड़ा कार्यालय है वहा मीं श्रोर भी दूनकम टैक्त कार्यलयों में मेंने वेबा है कि भापके घ्रघिकारी बड़े बड़े मगरमुच्छे को पैसा ले कर के छ्ञोड़ देते है। इस तरह्ह से वे श्रधिकारो भ्यपने स्वय-के बडे बडे प्रालीपान मकान बनवा लेते हैं। जो मामूली़ घराने से भी घांते हैं या छोटी हैसियत के लोग हैं वे भी जब छनकम टैक्स के दफ्तरो मे श्रा जाते हैं तो वहाँ भानेके बाद कई गुना उनकी हैंसियत हो जाती है । वे इनकम टैक्स की बकाया बनूूर्ला करने के बज्जायं म्रपने मातहीत कमंचरियो से लडना शुरू कर देते है । श्रपने कर्मचारियो को बे भ्रधिकारी गाली तेक देते है । क्रब भ्राज के जमाने में श्रगर कोई प्रधिकारी कर्मचारी को गाली देगा तो वह किस्त् बरहं से काम कर पायेगा । मुदे बिहारंके बारे मे पता है। वहा के इत़कम टैक्म अधिकररी, बिहार सूबे को भी लाछित करते है म्रार कहते है कि ये विहारो कर्मचारीं घ्रपने को क्या समझते है। आ्रापका इसको भी ठीक करने की जरहरत है । अगुर म्रापके कर्मचारियों का भ्रापको सहयोग अभाप्त नही होगा तो भापके भधिकारी इनकम टैक्स वस्लल नहीं कर सकेगे । इससे घ्रापको ज्यादा नुकमान होंगा, फायदे के बजाय नुक्मान होगा ।
17.16 hrs ,
(Shrat Sqmandit.Chatyerjese in the Chatr.)

## [श्री रामावतार शार्स्रीं]

ग्रीखिर में मैं ग्रापसे यही निवेदन करने चाहता हूं कि कारप्षारेट सेक्टर, पूंजीपतियों हिन्दुस्तान के इजारेदारों अ्रंर देहातों के पूंजपतियों पर ग्राप ज्यादा टैक्स लगाइए। इसके लिए हमारा दिल खोल कर ग्रापको समर्थन प्राप्त होगा । यह जो श्रापने किया है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं लेकिन यह काफ़ी नहीं है । - मह नाकाफी है । देहातों के बड़े-बड़े लोगों को भी ग्राप टैक्स कीजिए श्रौर जो काला धन रखे हुए हैं जिसको कि ग्रपने वियरर बोण्ड चालू करके हासिल करने की कोशिश की थी अ्रैर जिसमें ग्रापको सफलता नहीं मिली, उसको भी ग्राप निकालिए। इसमें ग्रापकी तब तव सफलंता नहीं मिलेगीं जब तक कि श्रापकी नींति में परिर्वतन नहीं होगा। ग्राप कहते हैं कि हम समाजंवाद लाना चाहते हैं लेकिन चला रहे हैं ग्राप पूंजीवाद को, उसी को मजबूत कर शहे हैं । ग्राज 11-12 ग्ररव की पूंजी के मालिक टाटा ग्रौर विरला हो गए हैं । पता नहीं वे कितने टेक्सिज देते हैं ग्रॉंर कितने टैंक्सिज उनकी तरफ बकाया हैं। लेकिन उनसे श्रापके ग्रधिकारी थर थर कापते हैं। उन लोगों पर श्राप टैक्स बढ़ाइये तब ग्रापकी ग्रामदनी बढ़ेगो अ्रैर वृह देश के विकास में लगेगी। इससे ग्रापके पास निकास कार्यों में लगाने के लिए ग्रधिक धन भी होगा। ग्राप गरीबों पर श्रप्रत्यक्ष कः लगाने की नीति को छोड़िए ग्रौर बड़े बड़े लोगों पर डायरेवट टंक्स लंगाइए। यही मेरा निवेदन है।

इन जब्दों के साथ में ग्रापको धन्यवाद देता हूं।

श्रो पो० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय सभाप्पतिं जी, कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम (इनकम टैक्स पेयर्स) अ्रमेमेंट बिल जो फाइनेंस मिनिस्टर साह्रब ने इस एवान में रखा है मै उसर्कं सपंटर्ट में चन्द बतनं वहना

चाहतंा हं। इसके पहले इस मोंजिज्जं एवान में दोनों तैरफ के लोगों की तंसफ सें मुस्डंतिक स्यालितं रंबे गये । बहुत सारे मोणिजज़ मेम्बरों ने जो चन्द बातें कहीं जो कि एवनि के उस पार सें सुनंने में ग्रायी, उनसें हमें दु:ख होतें है।

एक तरफ तो यहं कंहा जाता है कि मुल्क में इन्फलेशन हैं, प्राइसिस बढ़ रही हैं ग्रॉंर इनके लिये हमें इकोनोमिक स्टेप्स लेने चानियें । लेकितन जंब हम स्टेप्स उठाने पर ग्राते हैं तो फिर यहां कहत जारiा है नि यहह ग्राप क्यों कर रहे हैं । तो ये बातें मेरी समझ सें बाहर हैं । जाँांत्रक इन टैक्सेज का सवाल है, यह सारा हायर इनकम ग्रुप के लिए है ग्रौर खास ताँर से यह एक एन्टी इन्फलेश्नरीं मेजर है। ग्राज सुबह ग्राप ने सुगा होगा कि इसी एदान में बोन्बे में जो वाक्या हुग्रा, हैवलना कः, जिंसको लोग हरंवा वहते हैं, जस कःा भी चहीं मंक्सद था कि ह्वाइट मर्नी को ब्लैक में तैड्दोल किदा जाए ।

श्राज किस तरंरिकें लेग ह्वाइट-मनी को टैक्स बचाने के लिए ब्लैक-मनीं में वदल्रोते के तररंiके निकालन रहे हैं। ग्रभी हमनें देखा कि "हवाले" के जरिए 40 दंरोंड़ का घपला हुग्रा है ।
 मरीं जो ब्लैंः होनें जा रहाँ था, इन्वंम्म टैक्स बचाने के लिए, उस को रोक्ने कः एकः तेरीका है ।

ग्राजं जो ग्रपनें ग्राप को मार्कसिस्ट, कंम्युनिस्ट, सोशलिंस्ट कंहते हैं वे कहते हैं कि यह मेजर तो ठीक है, लेकिन उस का तेरीकावंशर कीक नहीं है, लेकिंन जनाब फाइनेन्स मिनिंस्टर साहब ने पहले ही कह दिया है कि इस में टाइमफैक्टर इन्वाल्व है ग्रौर पहले जो लोग्रर-इननकम ग्रुप के लिए कंसेशन दिए थे, लेकिन उस पर कंपलसरी-डिपाजिए-ला का जो पहले का शरा था वह्ह इस पर एप्लीकेबलं नहीं हों रहा था, लिहाजा उसको एप्लाई क:रने के लिए

चलीकी से चलीकी एँ विल लाने की मावस्यक्ता
 किर मी ये कहते कि क्यो वैक्र पर बिल नही लए। इस तरह से भाप हमेशा कंटृार्किकरी कात करते 䧼 1 में निवेदन करना चहुणा कि ऐसे मेजर के लिए धापको मुब्बालिकत नही करनी बाहिए ।

धंत में मैं इन घव्दो के साष फाइनेस मिनिस्टर साइव को मुबारफबाद दूरा कि वे बक्त पर मेजर लाए धौर जो बहुत सारा ढ्वांहट-मनी म्लंक होने जा रहा था, उसको रोका 1
भे इस बिल का गुरजोर समर्थन करता हूं।
] شرى يـ - نام كهـ ( لدأخ ) :
مانلهة سه8ا ه"

 - ماهس

 اس مr/13 الهوان مهى دونون طرف

 ل












 هo
 .

 - مهى تهدهل كها ها


 "أهمى "م <



-

 كهx مهي كه

 $\Delta$ a



 Ho


$$
\begin{aligned}
& \text { [ } \\
& \text { 1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 4
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { طرح > آهـ همهثه كترا دكلغى بلعد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مهى اس بل } 6 \text {. يوأور سعرتهى كرتا } \\
& \text { [- }
\end{aligned}
$$

SHRI R. VENKATARAMAN: Mr. Chairman, Sir, we had a very interesting discussion on all subjects, like black money, workers' provident fund and then generally about the economy and so on; but not very much related to the Bill under discussion.

- As far as the Bill is concerned, the short statement by Shri Dandavate epitomizes the principle of the Bill. It was made in the best traditions of parliamentary democracy under which even the opposition'egrees with, or supports the principle of a Bill. This has'a very simple object,'viz: of bringing about a certain measure of disinflationary -effect on circulation, and Improving the ways and means posiion. And it was brought at a time when several other measures, were brought together.

The only criticism which I have to artswer is: why was it brought in as an ordinance, and not as a Bill. I
was wondering whether, when we brought so many other ordinances which affected the poor people, if we had brought this measure as a Bill, Prof. Madhu Dandavate would not have told me: 'You brought other things as ordinances; and because this affects the richer and bigger people, you have brought it in as a Bill. You did not have the courage to bring it as an ordinance.'
This'was part of a package, and this was done. No serious damage or harm is done to anybody.
On the contrary, it might, I am not sure, have had an effect or bringing into a taxation net certain people whose accounts were closing around this period. Otherwise, if the accounts are closed before that. date, then they would not be. hound by the compulsony deposit. That is why this was brought as "a measure Government have taken note of the various points raised and we had a fuller opportunity to discus ${ }_{5}$. the points about the rise in prices, about the black money, about the importance of levying a higher tax rate on upper income and so on. I thank the House for the support it has given and I request the House to accept the motion.

श्री'सत्य ज्चमट्राक्ण जाटिया ःयहु विधेयक जो भाया है यह इनना सरल नहीं है जिंना सरल इस को मंत्रीं महे।दय ने बनाने की कोशिश की है । उन्होने बडी सरलता से सारे मानले को निव安 दिया है.L. जिनं कीक ग्राय पचास हजार या सत्तर ह्जार होगी उने से श्राप पैसा कम्पलसरी। डिपार्जंट में लेगे।
 तो बात समझ्न मे ग्रारीं है। किन्तु इस कः जो दूसरां.मक्ष है उस के बारे मे विचार करने की बातँ शायद झ्राप सें छूट गई है । जिं में झ्राप यह, पैसा लेंगे उन को ग्राप रेट श्राफ इंटरेस्ट केम देने वाले है । अगर पेंह पैसा उन से न लेते तो यही कम्पनीं या फैम्ट्रो के पास भीर जमा कराया जा सकता था श्रोर उन् कीज़ कार्यशील पुजी है, "वर्किग कैपिटल" है वहां बक्ता! लेंकिन श्रब ऐसा नहीं होगा। फैष्टरी

या कम्पनी के उपयोण में वह्टा वैसा नहीं का समेगरह । छस का सीषा श्रसर उत में. . कान करने बले कमंखारियों, श्रमिकों, मजदूरों के कपर पड़ेगा। भागे जा कर उन का बोनस प्रभावित होगा क्योंकि पर्यांत्त कायंश्रोल "भूंजी उस उधोग के पास नहीं रहेगी । निश्चित रूप से फैस्टरी को चललने में उन लोगों को काफी भधिष मुर्किलों का सामना करना पड़ेगा।

सरकार भ भु्यदेशों के माष्पमों से चल रही है । बजट का जो घाटा है उस को प्राप इस के द्वारा कुछ हद तिं पूरा करने, की कोशिश भले ही कर लें किन्तु श्राज क्षाए, में स्थिति यह है ऊपर टाटा, निचे बाटा बजेट में घाटा हीं घाटा। क्योंकि घ्रापस में है हैस को बांटा। किया सेर सपाटा श्रोर जनत़ा कों टाटा टाटा । जनता को इस से कोई फायदा होने वाला नही है। जनता की सुदिधा के लिए ग्राप पंसा इकट्वा करुना चाहते है। लेकिन इस का जो सीधा नुकसान होने वाना है श्रोर कोन सा पक्ष इस से कुप्रभाविन होंने वालृा है, यहं भ्राप ने नहीं सोचा है ।

मुझे पंच तन्त्र कीं पंक त्रथा यदद है। कुछ लोग वोथी विद्या पद स:र पूरा कार के वापस घर लोट रहे थे। उन्होंने पत़ा हीं था गुणा नहीं था। ज़ब घर वाजित लॉट रहे थे तो उन को रास्ने में कुख लंग श्मगान को घ्रोर पाते हुए मिले । उन्हों ने पढ़ा था महाजनों येन गत: स: पन्थः ।

उन के पीछे वे चल दिए । चहां जा कर उन को गधा दिखाई दिया। उन्होंने पढ़ा था जो शमशान के श्रव्दर मिले उस को भाई सरहूप समझ्रो। वह्ह बन्धन होता है। ग्रक्षा होता है। उसी समय उन को एक ऊंट निसाई दिया। उन्होंने पढ़ा था धर्म की गति तेज होती है। ऊंट की गरि श्राग को मालूम ही है तेज होती हैं। उन्होंने उउमे धर्म समक्ष कर ऊंटके साथथ गधे बांधने लगे। गधों की लात खायी अ्मौर भ्रन्तत: बात बनी नहीं । इसी प्रकार से
 मौर दूसरी के बाद तौसरी लेकिन परिणाम एल के विपरोत निकलता है। धर्गिनेंस जारी करने का रास्ता उस ने घपनाया हैं। किन्तु उन का प्रभाव सोंगा. जनतना के हित में, ध्राम लोगों के हित में नहीं होने बाला है, इस को उस ते नहीं देबा। कम्पलसरी डिपाजिए भ्राप ने पचांस हजार और सत्तर हजार कालों के लिए किय़. है लेकिन इस से जहां एक मोंर काला घ्रक बननाने कालों की संख्या बढ़ेगी वह्र दूसरी घ्रोर मेहनत्तका लोम जो हैं, 'मंबदूर लोग जो हैं, श्रमिक' लोगंजो हैं, उन के हितों को भी पह्र प्रभावित कोगा ।

इन शब्दों के साथ जो प्रह्यादेश्र लतया गया है, उस का में किरोध करसता हूं ।

MR. CHAIRMAN: Now I shall put the Statutory Resolution moved by Shrl Stayanarayan Jatiya to the vote of he House.

The question is:

> "This House disapproves of the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Amendment Ordinance, 1981 (Ordinance Ni.. 7 of 1981) Promulgated by the President .on the 11 th July, 1981."."

The motion was negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is-
"That the Bill further to amend 'the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974, be taken into consideration.

The Motion was adopted.
Clause 2-(Amendment of 'section 4)
MR. CHAIRMAN: 'Mr. Shamanna, are you moving your omendment?

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South):

I beg to move-
Page 1, lines 14 to 16 ,-
omit "the assessment year commencing on the Ist day of Apiil, 1979, the assessment year commeacing on the Ist day of April, 1980 and" (1)

I am not opposed to the principle laid down in the Bill. But I am oniy concerned about the amendments I have moved. One is in connection with the assessment year. For, here in clause 2 sub-section (a) the assessee is asked to deposit the amount for three years. It will be very difficult to deposit the full amount for all the three years Therefore, some concession or relaxation should be given. It will be very helpful. Therctore, I moved an amendment that the Assessment Year from the Ist April, 1981 only be taken and the other two years may be omitted.
$A_{s}$ regards the other amendment I moved, in the Schedule you will find that where the current income exceeds Rs. 15,000 but does not exceed Rs. $25,000,4.5$ per cent of the current income has to be deposited, whereas if the current income exceeds Rs. 25,000 but does not exceed Rs. 35,000 Rs. 1,125 plus 11 per cent of the amount by which the current income exceeds Rs 35,000 has to be deposited. This affects the middle classes and the upper middle classes. It is very difficult for these people to pay these taxes and survive. Therefore, 1 urge upon the Finance Minister to see that some relief is given to this wass of people. Of course, the income-tax exemption limit has been raised to Rs. $15,000 \mid-$. After all, the cost of living has gone up abnornally and any false concessions will not be of much use. Therefore I urge upon the Finance dinister to give some relief to the Middle class and upper middle crass people to see that they can mantain their family though not in a luxurious
manner but. at least in a tolerable manner. Some sympathy must ber shown to them, I just moved that amendment and of course I do want that such measures to moisilise the resources are taken, and at the same time savings should also be made possible because it has become very difficult for people to save. I therefore want the Finance Minister to show sympathy towards these people who are now very much harassed.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I rise on a point of order. Just now we have been, given a paper within the Champer, which informed that a paper will be laid on the Table, a copy of the Notification (Interruptions)

MR. CHAIRMAN - Mr. Bosu, you raise it when it romes,

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I cannot wait till $6 \mathrm{O}^{\prime}$ clock. Unless we get the time to read the Gazette .. (Interruptions) We should get time to read it.

MR CHAIRMAN: When we come to that item at 6 O'clock you raise your point, if any.

SHRI R. VENKATARAMAN: I rise on a point of order, on a point of midst of a Bill. Let us proceed. (Interruptions)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You are on a point of order. We are in the order. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 1 to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and
negatived.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That Clause 2 stand part of the. Bill."

## The motion was adopted.

Clause 2 was added to the BIII.

Clause 3- (Amendment of the Schedule)

SHRI T. R. SHAMANNA: I beg to move:

Page 2, line 7, for " 4.5 per cent" substitute " 3 percent" (2)

Page 2, lines 10 to 12, omit "plus 11 per cent of the amount by which the current income exceeds Rs. 25,000"

I do not want to speak, but I want to know the opinion of the Finance Minister.

SHRI R. VENKATARAMAN: He wants reduction of other rates This is a budgetary matter which will be considered during the budget.

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendments Nos. 2 and 3 moved by Shri Shamanna to the vote of the House.

Amendments Nos. 2 and 3 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:
"Tnat clause 3 stand part of the bill."

The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill
Clause 4, clause 1, the Enacting Forfula and the Title were added to the Bill.

SHRI R. VENKATARAMAN: I beg to move:
"That the Bill be passed."
I thank the House for the cooperation.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:
"That the Bill be passed."
SHRI JYOTIRMOY BOSU: (Diamond Harbour) I would put a question to Mr. Venkataraman Avargale-
$i_{s}$ this new imposition an outcome of the failure of the bearer bonds? I am supporting the Bili whole-heartedly and fully; there is no question about it. But I am trying to elicit certain information. Is this one of the fallout ${ }_{s}$ of the failure of the bearer bonds? Let us hear that. I have great respect and regard for you, Mr. Venkataraman and I promise, I shall not offend you. But that is what it is. You should be courageous enough to admit it, because your party and your political philosophy has been teaching you that these bandicoots; the blood-sucking capitalists, can be tamed and persuaded to do things. But I am saying that you are living in somebody else's paradise, because $I$ do not want to call you a fool.

This is a Government of paper tigers. I remember, $m_{y}$ old employer, who became Chairman of Bengal Chamber of Commerce and Associated Chambeof Commerce and made millions of rupees, a Scotsman, said, "We have to function in a country where we are surrounded by an ocean of paper laws. This is one of the paper laws. That is why I support it in principle and I wish they can implement it, but I treat it with the $_{e}$ contempt that it deserves, because they would never be able to touch where the real blood and flesh is. I have been Chairman of the Public Accounts Committee. Mr. Venkataraman, you ask your Secretariat, what are the things you were able to bring out and what brilliant work the Central Board of Direct Taxes did-the then Chairman, Mr. Shah and so on and so forth; I do not want to take names. You catch hold of some of the reports.

They will show you what the perturmance is like. These tax laws are all to suit the rich people. The loopholes are made in consultation. A new society has come up of retired senior tax officials, who become tax consultants. creating cartels. advisory councils and what not. You canhot undermine them. They will come and
|Shri Jyotirmoy Bosu]
tell you "here is the hole, grin in" and the Government will be on the floor; the Government will be gladly On the floor for a consideration, and the consideration we know. The 'Santhanam Committee has referred to this. Have you any reply to this, Shri Venkataraman? Although the 'Santhanam Committee Report is very old, it is still valid, more valid than ever before. What does it say? It says that you cannot survive without this tax evaded money.

Let $u_{s}$ see the budgets of very recenf years. How nicely have you treated the corporate sector? Why? Are they making less profits, or they are making record profits? It has never been so good for the corporate sector. Mr. Venkataraman, would you kindly enlighten the $\mathrm{Hou}_{\mathrm{e}}$ as to how many Birlas, or that variety of persons, shave paid taxes and how much have they paid per person per annum during the last ten years? It would be a paltry sum. They have so wonderfully distributed their income through equity holdings in the names of dummies, managerial executives very beautifully, all in consultation with the former 'stalwarts of "the tax department and extensive lawyers. The laws are made in consulation with chambers of Commerce. We were able to get a copy of the report of the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industry They were boasting. "the Government have been compelled to adont the planning we have suggested." It is not only money planning for industry, it is planning for taxation also.

The great economist who has overtaken the country. Shri L. K. Jha, whom doe $_{s}$ he stand for?

MR. CHAIRMAN: He should conclude.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I will take some more time.

MR. CHAIRMAN: Be reasonable; take another two minutes.

SFIRI JYOTTRMOY BOSU: Let Shri Venkataraman place on the table of the House the individual tax returns of each individual memben of the 20 large business houses and the quantum of tax paid by them. One of the family members of Birlas told me that they are making a profit of Rs. 100 crores a year. But go and see the direct tax they are paying, be it. GD, BM, Murlidhar or Aditya. What are the taxes paid by them individually during the' last ten years? What is the arrears and what is the amount evaded with the help of eminent tax consultants?

Who are the people in arrears? One is Dunlop \& Company. Really speaking. the amount. due from these big bandicoots would come to Rs 1,000 crores. They went through a drama that they have been realising the arrears. How? By doing a paper jugglery. I do not want to elaborate on it, because that will take ten minutes.

In the Public Accounts Committce I caught the Finance Ministry by the scruff and sald "you have come to bluff us, here is the truth." They couid give no reply.

How unscientifically they are functioning is evident from the fact that they have no priority for high income assessees. They have hardly any relationship between the cost of realisation and the amount realised.

MR. CHAIRMAN: He should conclude now. The total time allotted for this Bill is only one hour

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is on record by the Chairman of the Central Direct Taxes Board that the high income assessees are treated on par with the small assessees. But the middle income assessces, paying a paltry tax, are harassed, while the multi-nationals are the most privileged class. Mr. Venkataraman. why did you have a raid on the Metal Box Company very recently for a show, when they were given prior intimation in Calcutta? What is that you got out

## 41 Res Re. Ordinance and BHADPA's; 1908 (SAKA). Compulsory Deposit niyScheme etc Bill

of them? What is that you expect to getrout of them?, In'one case it was found that a Board Member was advising a Canadian multinational firm about the loopholes of Indian Iaw. It is on record in the Public Accounts Committee Report. And what happened to the National Grindłays Bank case? How much money do you think the country has lost? We estimate the country lost at least Rs. 18 crores on!y through one British Bank, namely, the National Grindlays Bank. In respect of the Calcutta Electricity Corporation what was the amount? What punishment has been given? You kindly fell us how many multinationals...

## (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Bosu, please conclude. I am sure the valuable suggestions have been noted by the Finance Minister.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I would like to know how many multinationals have so far been prosecuted and punished for tax evasion, direst tax evasion and indirect tax evasion, and Mrs. Gandhi gave a customs exemption to ICI. Do you know the amount; It is R6. 232 crores. It $i_{s}$ in blacle and white Apart from the consideration of the Bill, what is the deposit...

## (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am only saying for the small income group deposits. What is the deposit in today's circumstances? When the mone, value is eroding you will be taking deposits at a much dear value of the money and you will be paying back...

MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the Chair.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: And they know that today in the country the black wealth is around Rs. 30,000 crores. What do they want to control and what do they want to say? The Goyernment is headed by a person whose newspaper, National Herald, tisell had Rs. 82 lakhs of black rnoney.

You want to prevent black' money? Until you prevent that money, your have to go on putting more and more taxation. It might distress you, but that is a fact. But still, in spite of that, I support thirs Bill althoughi I know it is a paper exercise only.

SHRI R. VENKATARAMAN: Mr. Chairman, Mr. Jyotirmoy Bosu is a very experienced Member of Parliament. Many things he said. In fact, he is so much in the habit of differing that even when I say he is a good man, he will differ.

So far as his first question that it has been brought because there has been a failure of the Bearer Bond is concerned, I deny that Bearer Bond schemes that have been put forward has been a failure. Out of all the so far, this is the only scheme which has netted Rs. 387 crores and no other scheme has come anywhere near it. And I do not want to go further into it.

So far as his other question are concerned, I would invite him to put question whether it relates to the taxation arrears or whether it is assessment of certain individuals or whether it relates to National Grindlays Bank, I will get a collective answer and give it to his satisfaction.

So far as the Bill is concerned. thank him for the support he has given and I hope the House will pass it.

PROF. N. G. RANGA: (Guntur): The last statement he has made should be refuted. He said, the Government is headed by a person who has made something.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I said the National Grindlays Bank and the National Herald which is owned by Associated Journals. If I remember correctly, they have got Rs. 82 lakhs, There was no source to disclose. That is all black money. Let him refulte it.

SHRI R. VENKATARAMAN: I wilF request the Chair to look into this.
(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: We shall look into it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I will let you know something.

SHRI R. VENKATARAMAN: I thought you are saying something. I can face any amount of criticism.

MR. ChaIRMAN: The Minister has not yielded.
(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

The question is:
"That the Bill be passed."
The motion was adopted.
17.50 hrs.

## STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF CUSTOMS TARIFF (AMENDMENT) ORDINANCE, 1981

MR. CHAIRMAN: We take up Items 10 and 11 together.
SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): A paper has to be liad on the Table of the House and I am going to oppose it.

MR. CHAIRMAN: It is admitted to be laid on the Table of the House at 6 O'Clock.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Would you be kind enough to allow us? I am saying that can we not defer our statutory resolution for tomorrow?

MR. CHAIRMAN: We take up Items 10 and 11 together.

Mr. Bosu will please move his resolution.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, I beg to move:
"That this House disapproves of the Customs Tariff (Amendment) Ordinance, 1081 (Ordinance No. 9 of 1981) promu!gated by the President on the 26th July, 1981."

Sir, firstly I would like to repeat the same question that has been put by a number of my learned friends sitting in this side of the House. Why you require to promulgate an Ordinance? I know that in certain cases, promulgation of Ordinances for noncrrculation of the Bills is necessary. It you see the record, you will find that I resented it. They are trying to impose a duty on a commodity like Petroleum which was in the private sector. They are manipulating and avoiding payment of taxes worth millions of rupees. If you justify that in this case, we shall certinly be very pleased. But I would like because you represent the Cabinet, which has a collective responsibility. You are Government as far as 1 am concerned. I ask you why this Order is not circulated to the Members of Parliament.

Why is it that I have to keep on telephoning people of different Sections to get these orders? And only the other day I got an Order that cement price has been increased and the Industry Ministry has told the Lok Sabha Secretariat that no Order has been issued by the Industry Ministry. Now tell me, Mr. Venkataraman, how can such an increase be valid unless the Government issues an Order? The Press hand-out is no authority at all. If that is the way you use to run the Government, it is your baby. We would like to have a reply right here and now as to whether an Order authorising increase in the price of cement has been issued and, if so, on what date? Why is it that the Lok Sabha Secretariat has been told that it has not been issued? If it has not been issued at all, the money collected so far without authority has to be refunded to the consumers who have paid the money. Will the hon. Minister kindly enlighten first before I proceed further.

MR. CHAIRMAN: In any event, this does not deal with cement I believe.
SHRI JYOTIRMOY BOSU: This is a cementation.

