[Shri N. Sunclararajan]
big industrialists takes any advantage of Bearer Bond Scheme. I request that the levy of railway surcharge on match indhistry should be totally removed. Match box is the prime essential commodity of all the people of our country.

Before I conclude my speech, I would like to congratulate the Finance Minister for increasing the share to the States from Rs. 7,176 crores to Rs. 7,450 crores in the Budget. I hope he will keep all our demands for industrial growth in Tamilnadu in his mind and do the needful.

### 17.00 hrs .

[Mr. Deputy-Speaker in the Chzir]
We are experiencing acute power scarcity. The Government of India should get the concurrence of Karnataka Government for expeditious implementation of Hogenekal Power Project. I understand that some ruling party M. Ps. from Tamilnadu are putting hurdles in the implementation of Tamilnadu Newsprint and Paper Mill at Pugalur which is coming up with the aid of World Bank. The Government of India should not pay heed to political interpretations. The World Bank is prticipating for the first time in Equity Capital. This project should come up without delay.

I also request the Government that Kalpakkam Atomic Plant should also be completed quickly. With these, I end my speech.

## ANNOUNCEMENT RE: bUSINESS OF THE HOUSE

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have an announcement to make.

When the further discussion on the General Budget was taken up
to-day, Members desired that the discussion might go on the whole day to-day and the Finance Minister might reply tomorrow.

1 have consulted the Hon. Speaker who has agreed that reply by the Finance Minister to the General Discussion on the General Budget, submission to the Vote of the House of the Demands for Grants on Account (General Budget) and the introduction, consideration and passing of the Appropriation (Vote on Account) Bill might be taken up immediately after the question hour and formal items, like papers to be laid on the Table, tomorrow. The Business of the House for tomorrow would be arranged accordingly.

### 17.03 hrs .

## GENERAL <br> BUDGET, 1981-82GENERAL DISCUSSION-contd.

SHRI SANTOSH MOHAN DEV (Silchar): Mr. Deput ySpeaker, Sir, I rise to support the budget which has been presented by the hon. Finance Minister. This budget is growth-oriented, ex-port-oriented and also for the uyliftment of the village people.

I shall definitely criticise the hon. Finance Minister that each year, it is a tradition, while presenting the budget, to give an incentive to the Opposition for critising the Government policy. But this year, the Finance Minister has not given any incentive to the Opposition to criticise the Government. It is a very good thing. This year, he has very cleverly, in a good way, deprived the Opposition of their incentives to criticise the budget. But, I criticise on behalf of the Opposition and I s) mpathise with them.

Hon. Deputy Speaker, Sir, while speaking in the House Shri Indrajit Gupta had said that it is a gambler's budget. Gambling cannot be done by one man.' There should
be more than one person. If I put R. Venkataraman, George Fernandes, Vajpayee and Indrajit Gupta on a table and put a pack of cards and shuffle it and if I consider Jyotirmoy Bosu, Mani Ram Bagri and Mr. Nadar as the jokers of that pack of cards, I bet our Finance Minster will get the sequence without any joker in his hand. Ho is capable of doing that.

## PROF. MADHU DANDAVA-

 TE: What about Jack and Queen!SHRI SANTOSH MOHAN DEV: Jack and Qucen are with you. As Finance Minister he has proved that he is a man who under the able leadership of Shrimati Indira Gandhi along with this two Deputies can go and feel the puise of all sections of the society and has tried to redress the grievances of every section in such a way that there is no scope for criticism in the Budget and I congratulate them for that.

Sir, hon. Mr. Ravindra Varma while speaking on the Budget gave the figure about the present value of the rupee and tried to impress upon the House that the Income Tax limit which has been raised from Rs. 8,000 to Rs. 15,000 has been done because the money value has come down and the benefit $n$ w sought to be given to the salaried people is nothing as compared to the present rupee value. May I ask hon. Mr. Varma, who was also a Minister, what was the rupee value in his time and why did he not raise the Income Tax limit at that time. Was that wisdom not with him at that time ? Now he comes and criticises the Government. Mr. Indrajit Gupta says that you have done it for a class of people which are vocal and he said there was no other alternative. Well, if he wants to take some credit, let him take but I am sorry to find that he did not say even a single word in praise of the Finance Minister. When we see it is a labour-oriented Budget, as in the Match industry the Finance Minister hat brought a special re-
gulation for the benefit of the small and medium scale Match factories in order to protect the interests of the labourers, whose interests he represents it not his duty to say a word in praise of the Finance Minister ?

Mr. Deputy Speaker, Sir, I come from North Eastern States and I must say this year the North Eastern States have got many a thing both in the Railways as well as the General Budget for which my heartfelt thanks are due both to the Prime Minister and the Finance Minister. But I would like to say one word that there is a feeling that only if there is an agitation, then the people's demands are met. Many other Members have placed grievances of their regions and the Government should redress them in the next year's budget. Sir, I would like to draw the attention of the Finance Minister and of the House to the fact that in this Budget when it was presented by the Finance Minister we have seen that a lot of facilities have been provided for weaker sections but I would like to request ol Deputy Minister for Finance that we should develop a machinery to see that nationalised banks do pass on these facilities to the common man. This is very much necessary. Today in the House during the zero Hour there was a lot of shouting against Mr. Mallikarjun who went to check railway ticketless travelling and there was a lot of hue and cry. I request the hon. Minister to go incognito to a bank. Let him go with a dhoti or pyjama like an ordinary man. Let him give a paper requesting for some aid to the Bank Manager. Let him see how the Bank Manager deals with it. Then he will know the state of affairs. Our trade union leaders should excuse me when I say this. All the benefits which are earmarked for the poorer sections are given by the bank employees to their own like-minded persons and those benefits do not reach the poorer sections of the country. This is an experience which
[Shri Santosh Mohan Dev] we have got. Whenever any proposal comes for said aid to a weaker section, there is no dearth of putting a string by certain left-rininded employees. Sir, all the sections of the people should get the benefit.
There should be a machinery to see that all these things are properly implemented. There was a Committee for Economic Development of the N.E. Region under Mr. Makwana. That is meant for the Economic development of the entire N.E. region. I also congratulate the Prime Minister that she formed that committee to take into consideration the need for industrial development of the north eastern region. That region has got various raw materials based on which we can put up various industrial units there. Assam Government has given its report already. It should be implemented. I request Makwana Committec to take that report into consideration and implement the recommendations. Mr. Biju Patnaik was saying yesterday 3 that he was a good athlet and he was a champion in his younger days. His other comrades also certified that he was a good athlet and he took part in competition in jails where also he won. From his figure I believe that he is still an athlet. But why should he object to Asian Games being held in Delhi? Why should the hon. Finance Minister be so soft when he said that the money spent on all these Asian Games will be of a permanent nature? Sir, I had the opportunity of seeing the Olympic Games in Moscow. I have seen our Hockey team winning the Final Match and geting a Gold Medal. With a population of 65 crores we could only get one gold medal; and that also has been snatched away now and again by various countries.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You talk about various things but you have not talked about our Cricket Tour to West Bengal.

## SHRI SANTOSH MOHAN

 DEV: Sir, I would like to say oneor two things before 1 conclude. With a big population in our country we have got enough of infrastructure to develop sports and to train our people up to international standards. Asian Games to be held in Delhi provides us with the opportunity in this respect. These sports complex areas to be built up, should be done in such a way that they will be provided with all modern amenities as are available in other advanced countries of the world. In Hockey we have the best tale but without Astro turf our players will not be able to match the international standards. Because, the corner kicks and the Goal are being secured at a much faster speed in Astro-turf than in grassfield which is available in our country. I request the hon. Minister to provide an Astro-turf for Hockey so that our team can be built up to face world competition in a proper manner. I also request that the Sports Complexes should be equipped with all modern equipments as in the developed Sports countries. I also request that the Sports Complexes set up in connection wih ASIAD should be done in such a way that in future we can develop a Sports University in Delhi to bring to light the young talents of our country and train them up properly for building up our future sports generation. I hope that Mr. Madhu Dandavate will also agree with me. I would like to say one or two points more. Sir, we the Members of Parliament come from different parts of the country. One thing we have observed is this. Delhi with all its medical facilities is not able to cater to the needs of the people. The people from all over the country are coming to Delhi for getting medical treatment. But it becomes difficult for them to get themselves admitted to the hospitals. In every hospital, there is a heavy rush of patients every day. I would request the Government to consider the possibility of constructing a big community hall in each hospital so that the pationts can stay in the community hall till they are admitted to the
medical wards. If necessary, they can be asked to pay a reasonable rent for their stay. This is very necessary because the poor people who come to Delhi to get medical treatment in the hospitals are put to lot of difficulties and sometimes the disease of the patients get aggravated because of their long wait and running from one hospital to another.

Sir, I will now request the Assam Government to have a dialogue with the agitating students so that the present stalement could be resolved. It should not be delayed any further. Sir, I also request that the press censor which has been imposed in Ass 1 m should be withdrawn. There is a lot of criticism regarding this censor, though originally it was done for a right cause. Now, if this is removed, it will help us to create a good atmosphere in Assam and also solve the present burning problem in the State.

I again thank the hon. Finance Minister for presenting a budget which is very much a incentive-oriented budget for all the parties except the opposition. I have been observing that almost all the opposition Members are speaking cither from the first or from the second row of the opposition Benches coming away from their original seats in order to develop their speed and force in their speech. Even then they are not able to do anything because there was no room to criticise this budget. Sir you are a trade union leader they should learn something from you. We have contributed more to the country in a better way. I would request the trade union leaders to create an atmosphere in the country without indulging into haphazard strikes and hartals as they are doing now in Bangalore, in Banks, L.I.C. and other sectors. If they could create a good condition among the workers which will increase production in the country, the deficit budget will become a surplus budget next year and this would satisfy all the people including the down trodden in the country for
which the opposition is shedding their crocodile tears.

घो बताल सहिष विबे पाहिल (कोपरगांब) : माननीय उपहुक्ष महोवय, घ्रापने मुल़ बोलने का समय दिया, इसके लिए घ्रतभारी हूं । मैं भाननीय वित मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अयकर में छुट दी हैंग्रीर स्माल स्केल हंडस्ट्रीज़ की सीमा 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख तक कर दी है । सब से बड़ी बात जो पिछले बजट में की गई थी वह यह थी कि बड़े उद्योगपत्ति जो ट्रस्ट बनाते हैं, उन पर टैक्स लगाए गए थे । भ्रब घ्रोरल ट्रस्टों भ्रौर दूसरे द्रस्टों पर इन्कम टिक्स श्रोर वेल्थ टैक्स लगर कर उनकी टैक्स इवेजन चेंक करने की कोशिश्र की गई है।

उपाहघक्ष महोदय, देश में काला धन पैदा नहीं होना चाहिए, लेकिज हो रहा है । इस श्रोर सरकार को बहुत ध्यान देने की भावश्यकता है, सरकार ध्यान दे भी रही है। इसके बाद भी यदि काला धन कमाने वाले सामने नहीं ग्राते तो इसके लिए घौर कोई रास्ता बूंबना चाहिए । वित्त मंत्री ने इस बारे में राज्य सभा में एक बयान भी दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बजट का देश की राजनीति से बहुत घ्रधिक संवंध है। Our physical folicies are translated into Budget. भाज देश में दो बातों की जरूरत है । एक तो कीमतें नहीं बढ़नी चाहिएं। इस बजट से जनता में वह भाबना पैदा हुई है कि कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं, मेरी प्रार्यना है कि ऐसे नफ़ाबोरों के बिलाफ सरकार कड़ी कायंवाही करे जो सरकार को बबनाम करने की कोशिए्य कर रहे हैं। में बजट के परिणाम के बारे में

## [की पल गुदिए दिबे पार्या]

एक उंदाहरण यहां पर प्रस्तुत करना चाहता ह. 1 मेरां तल्लुक कीनी मीर पेपर मिलों से है । बजट से पहले एक मसीनरी का कोटेशन लिया और्य बजट के बाद जव वही कोटेश़न लिया तो 50 लाख्य का कोटेशन $35-38$ लाख में ही दे दिया। यह तो स्टोल की कीमत बढ़ने के बाद हुम्रा । यह कहा जाता है कि स्टील की कीमतें वढ़ा दी गई हैं म्रोर बजट के पहले ही बढ़ा दिया गयi। यह भी कहा जाता है कि बजट का नया बांचा बन रहा है । ब्रड के पहले ही दाम बढ़ा दिए गए थे । इस सक्ञन्ध में पहिलक सैक्टर पर भी बहुत ग्रटंक होता है ग्रोर कहा जाना है कि वह ठीक काम नहीं कर रहा है । में समकता हूं कि उसका काम तो ठीक होना ही चाहियंयेंविने उस⿳े साय-साथ उसको म्रोर ज्यादा मउबूत करना भी जरूरी है। भगर पबिलक सैक्टर नहीं होता तो प्राइवेट उदोगपति पता नहीं क्या क्या कर देते । पब्लिक सैक्टर की वजह से ही उन पर कुछ चैंक लगा हुग्रा है । पबिलक संकटर में इस्पात कारबाने हमने स्पापित किए हैं। बहां जो स्टील पैदा होता है भगर उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं तों अ्रच्छा किया गया है । श्रगर हम स्टील के दाम समय पर नहीं बढ़ाते तो हमारा घटा श्रोर बढ़ जाता । तेल हम विदेशों से मंगते हैं, हीजल हम विदेफों से मंगाते हैं, वहां पर इनके दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसकी बजह से हम को भी बढ़ाने पढ़े हैं। भगर हम समय पर दामों को न बढ़ाते तो हमारा वजट का घाटा ध्रौर भी बढ़त जाता। भं हमारा घाटा 1500 करोड़ का है। भ्रगर हलने दाप नहीं, बढाए होते तो यह 2500 करोड़ का हो सकता था $t$ पब्लिक सैक्टर धाटे में जाता है, इस़ा उपाय भी होना चरिए। बड़े बड़ उद्धोगरतियों ने जब स्टील के दाम बढ़ाए तो हम भी. स्टील के दाम न बढ़ाएं

कीर अपन ममटं को पूरा करने की कोमिय न करें तो बजलट का बाटटा मौर भी बढ़ेता ? इस वास्ते भापकों अरयें भी समय पर दाम बढ़ाने चहिएं। प्रवयतित वस्तु के दाम जब बढ़ जाते हैं तो मापको भी उसी समय उस के दाम बढ़ा देने चाहियें ऐसा भ्रापते किया तो बजट का घाटा रक सकता है घरी इं इललेंशन का जा रेट है उसको भी प्राप कावू में रब सकते हैं ।

उत्पादन के लिए यंह श्रच्ठा बजट है । इस में जो इंसेंटिब दिए गए हैं के स्वागत योग्य हैं। यह कहा जाता है कि: इससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा। हसको सुन कर मुझे ताज्जुव ठुग्रा है । पह भी कहा गया है कि मध्यम वर्ग को शायकर में छूट दी गई है प्रोर यह मध्यम वर्ग वालों का बजट है । इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया है । मैं इस से सहमत नहीं हूं। एल श्राई सी के जो कमंचारी हैं या दूसरे बड़े कारखानों में काम करने वाले कमंचारी हैं ग्रोर जिन की तनखाहें तीन तीन झ्रोंर चार चार हजार हैं घोर जो आ्यार्येनाइज्ड हैं, मैं समझ्षता हूं कि वे एजीटेशनें करते और काम में रकावट डालने की कोशिश करते हैं घ्रोर इसके बारे में भी श्रापको सोचना होगा । जो श्रनम्रान्गेनाइज्ड हैं, जो खेत मजदूर हैं, जो छाटा किसान है उनकी तरफ हम को विशेष ध्यान देना होगा। इन के लिए जो बहुत ज्यादा देश के लिए कांट्रीध्यूशन कर रहे हैं कुछ काम करने की कोई कोशिष्ष नहीं करता है, इसका मृईे बेद है ।

एक्सपोर्ट के लिए भी यह भ्रच्छा बजट है । फी ट्रेड जोन से जो एक्सवोर्टं होता है उस में और भी ज्यादा वैदि की मुंजाद्रश है । चूंकि तेल से भायत्त पर हमारा खर्च बढ़ता जा रहा है छस वास्ते हमें भ्रपना एक्सपोटं भी बढ़ाना चाहिए। च्चानी के एक्सपोर्टे पर भ्रापने पाबन्दी कर दी है, वह हटाना चहिए। हमें विदेयी मुद्रा की जहुरत है। इस वास्ते में चाहता हूं कि
 वास्ते इसने एक्सपोट्ट पर जो वै त लगा हुभा हैं, उसको हटा लेना चर्शिए।

घ्रोनियन की पंदावार भी बहुत्त जादा हुई दैं। घसको एक जग्ह से दूसरी जगह से जनिे के लिए वंगंब नहीं मिलते हैं। भगर हम इसका एअ्सवोर्ट करें तो हमें प्रंन्तीस करोड़ से भी ज्यादा की विदेशी मुद्रा इससे प्राप्त हो सकती है । इससे किसानों को राहत मिलेगी । घ्यनाज के मामले में हम ध्राइम-धिर्भर हो गए हैं। लेकिन इसका एक्तवोर्ट हम नहीं करना चाहते हैं। हम किसन को रिम्युनरेटिव प्राइस देना चाहते हैं। श्रनाज की मानोपोली प्रोक्योरमेंट भी हम करने नहीं जा रहे हैं । ट्रेड का नंश्रनाइजेशन नहीं होता है तो श्रोंनिदन के एक्सपोर्टं के लिए हम को कोशिश करनी चाहिए। इससे छोटे किसान को फायदा होगा। उसको नहरी पानी नहीं मिलता है । ट्यूब वंल, कुएं का, लिफ्ट इरिगेशन का पानो है। उसको मिलता है । उसके हित में इसका निर्यति झ्रावस्यक है । श्रोनियन क्रगर भेजा नहीं जाता है समय पर तों वह सड़ जाता है और उससे किसनन को घाटा होता है। उसको भ्यगर घाटा हुना तो ध्रगले साल इसका उत्पादन कम होगा झ्रौर किसान को भी तकलीक होगी।

जहां तक पछ्लिक सैक्टर का सम्बन्ध है उस में सुधार होना चाहिए। साथ ही सश्थ उस में और ज्यादा पैस़ा लग़ाना जहरी हो तो बह मी लगाय जाना चाहिए । इस्पत उद्योग ने भच्छा काम किया है । टैक्सटाइल के क्षेत्र में भी भच्छा काम हुप्रा है। मे षाहता हूं कि भावस्यक बस्तुमों की लिस्ट वंगर है दौर उनका वितरण प्रक्मिक वख्दुर्यी्यूपन ससस्ट्रम के लरिए हो 1 साय ही साष मनावश्यक बस्तुमों का उत्पादन करना की पष्लिक्युष्ट्टर में

जस्री रे। ऐस्ता कडने पर ही है वित्तरण क्यबस्था में सुधार ला सलेगे छरेर कीमतों को नियंज्नण में रख सकगे। अ्रन्पथा हम वितरण करेंगे, लेकिन फ़ेयर प्राइस पाप्स से कनज्यूमर्ज को लाभ नहीं हो सकेगा।

कहा जाता है कि पकिलक सैक्टर में बहुत घोटाला है, वह ठीक काम नहीं कर रहा है । हिन्दुस्तान में कितने प्राईबेंट उद्यांग सिक हो चुके हैं ? हम यहां हाउस में सुनते हैं कि सिक मिलों का पुतर्वर्स होना चाहिए, उनको घर्तिक सहामता भौर सहूलियतें देनी चाहिए, क्योंकि उनके बन्द होने से म्रनएम्पलायमेंट बढ़ जायेगा। इसकी-तुलना में सरकारी उद्योग का बन्द होना संभव नहीं है, इस लिए श्रनएम्पलायमेंट बढ़ने का सवाल ही नहीं है । में समझता हूं कि केवल पब्लिक सैक्टर की क्रिटिसिज्म करने से काम नहीं चलेगा । जो प्राईवेट उद्योग ठीक नहीं चलके हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। जो प्राईवट कारख़ानेदार मिस-एप्रोप्रिएशन श्रौर घोटाला करते हैं, उनसे निषटना ही हमारा काम नहीं होना चाहिए। सरकार को उन के उद्योगों को कढजे में लेना चाहिए श्रोर उन लोगों को स्पष्ठ रूप से ब्रता देना चाहिए कि श्रगर वे ठीक काम नहीं करेंगे, तो वे इंडस्ट्रीज उनके पास रहने वाली नहीं हैं ।

मैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ सुसाव देना चाहता हूं । कल यहां पर जिक्र हुम्रा कि एक किलो चीनी पैदा करने पर कितना प. T लगता है । घ्रांज बाजार में चीनी ऊंचे भाव पर बिक रही है । उधर किसानों को ठीक दाम नहीं मिल रहे हैं । एक तरफ़ कहा जाता है कि किसडन को ऊंचे दाम मिलने चाहिए श्रोर दूसरी तरक़ कहा जाता है कि घ्मनाज भरर चीनी च्रादि कनज्यूमर गुड्ज कम दाम परमिलते चाहिएं। ये बोनों बातें एक-साय नहीं हो सकेती受 1

## [से बाला साहिध निबे पाटिल]

बह भी कहा जाता है कि भावश्यक चीजों के दाम कम रबने के लिए गबनेमेंट को सबसिहाइज करना चाहिए। भ्रगर गवर्नमेंट सबसिडाइज करेगी, तो ज्यादा टैक्स लगाने फा सवाल पैदा होगा, टैक्स लगाने से प्राइस राइज़ होगा, प्राइस राइज्ञ से इनफ्लेशन होगा और इनफ्लेशन से गरीब लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी । भ्रगर हमने इस बीशस सर्कल से छठकारा पाना है, और पैदाबार को बढ़ाना है, तो हमें चीजों को थोड़ा मंहगा भी लेना पड़े तो मी मानना पड़ेगा

महाराष्ट्र घौर कई भ्रन्य राज्यों में सूखे क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट छोटे किसानों को लिफट इर्रगेशन स्कीम के लिए 25 प्रतिशत सबसिडी दे रही हैं प्रोर इस बारे में दो लाख एपये की सीमा निर्धर्रित की गई हैं। मैं समस्सता हूं कि जो किसान छण ले कर लिफट छरिगेशन के ₹।रा भ्रपनी धरती को पानी देगे का प्रयर्न करता हैं, उसको सर्बए़ डी देने के बारे में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। भग्रा जहूरी हो तो दो लाख रूपये से ऊपर भी सर्बसिडी देनी चाहिए ।

एर्रीकल्नरल पम्प भादि के लिए गोबर गैस म्रोर बायो गैस का प्रयोग करने पर 25 प्रतिशत की सबसिडी दी जा रही है । सरकार चाहती है कि कृषि के क्षेत्र में डाइवर्सीकिकेशन हो घ्रोर किसानों द्वारा पूंजी लगाई जाये । इस लिए उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए गोबर गैस भौर वायो गैस के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत सबसिडी देनी चाहिए।

भ्रभी मिनिस्टर भाफ़ साइैस एण्ड टिकनालोजी इस सदन के टेबल पर एकीघनल सोल्सिज ज्ञाफ़ एनर्जी के सम्बन्ध में एक कमीज़ की स्थापना के बारे में एक वेषर

रेंगें। सोलर एनंर्भी के प्रयोष को प्रोत्साहत देने के लिए वहा भावप्यक है कि भ्रगर कोई किसान सोलर पम्प लगाना चाहता है, तो उसको 50 प्रतिशत सबसिडी दी जाये। सेलर एनर्जी के सेल बनाने के लिए भी सबसिडी देनी चाहिए।

सरकार की तरफसे छंज्स्ट्री को काफ़ी सहूलियतें दी जाती हैं। सरकार देश में फ़ैमिली प्लार्निग को लागू फरना चाहती है । इसके साथ ही वह सरकारी कारख़ानों प्रोर सरकारी दफ़ततरों में शिब्यूल्ड कास्ट्स मौर शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहती है । लेकिन जो प्राईवट उद्योगपति इन दोनों दारित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं, सरकार उनके विरद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? जब सरकार प्राईवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सहूलियतें देती है, तो उनमें से जो लोग फ़ैमिली प्लानिंग श्रौर शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा fिड्यूल्ड ट्राइन्ज को नौकरी देने के सम्बन्ध में सोशल अ्यकाउंटेबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं, उनको कोई सहूलियत देने से पहले सरकार को दो बार सोचना चाहिए । नहीं तो वह सरकार की सहूलियत लेंगे, भ्रपने मकान बनाएंगे, भ्रपने कारखाने बनाएंगे पौर जो हिन्दुस्तान के नौजवान बेकार घ्रोर बेरोजगार हैं वे बिलकुल बेरोजगार ही बने रहेंगे । तो इस के लिए भी सरकार को सोचना वाहिए।

महाराष्ट्र के बारे में एक बात में कहना चाहता हूं....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Patil, please conclude. There are many hon. Members-numbering more than 20-to speak. Only if everyone of the hon. Members from the ruling party does not take more than 10 minutes, can I complete the list; or else, some of the Members from the ruling party, your own colieagues, will lose their chance. So, you should cooperate, in your own interest.
 महाराष्ट्र में घभी काफ़ी सूष्षा पड़ा हुमा है । प्रठार्द जिलों में बिलकुल क्राउट हो गया है । वहां कीजे के पानी की जहरत है । उसके लिए ज्यादा पैसा भी लगे तो वह सरकार को बेना चाहिए । यह जो घ्रनग्रिसिडेटेंड दा़उट हुपा है उस के लिए एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम तो चल रही है, लेकिन पीने के पानी के लिए यहां से मदद जाना जरूरी है।

भहाराष्ट्र में यह श्छा किया है कि गवर्नर के भाषण में रेम्युनरेटिव प्राइसेज़ की बत कही गई है । देश के श्रन्दर केवल एक यही राज्य है जहां किसन् के लिए बात कही गई है । वहां पर "संजय गांधं निराधार-योजना" और संजय गांधी स्वयं रोजगार योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की प्रोर से चल रही है, वह बहुत अच्छे ढंग से चल रही है घ्रोर गरीव से गरीब लोगों की उस से मदद होती है । सारे देश में इसे लागू करने की कोशिश होनी चाहिए 1

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समयंन करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: NOW, Mr. Chingwang Konyak is not there.

Now Shri Laxman Mallick.

SHRI LAKSHMAN MALLICK (Jagatsinghpur) : I rise to extend my hearty welcome and congratulations to the Finance Minister for his budget proposals, and also to give him three cheers. This budget is not a bureaucratic budget. It is a budget for the common masses.

Of the three cheers, the first is for the bold attempt to stabilize the utterly shattered economy, by encouraging industrial and agricultural production; the second is for the skilful balancing of our urgent needs with stimulating the investment climate for achieving higher production and the third is for the tax holiday for the common consumer, as the commodities of daily use have not been brought under the tax net.

The Budget has been designed to promote savings and to provide relief to the middle income group. For the first time in many years, people have been spared from the burden of additional taxes on articles of common use. This is a gift of our beloved Prime Minister, through our Finance Minister.

To elaboratc. : it will be seen that production in industrial and agricultural sectors has been given the key place, to stabilize the economy. I hope every one will agree that in the present juncture, this is the way, and the only way.

In the corporate sector, the surcharge on income-tax payable by all classes of companies has been reduced from $12.5 \%$ to $7.5 \%$. Large industrial units have been encouraged to raise their financial requirements. To facilitate further investment in industry, stock exchange guidelines have been relaxed. The role of the small scale industry has been recognised by enlarging the capital base. Now the definition of small industry would include units having capital of Rs. 20 lakhs (it was Rs. to lakhs previously).

Coming to agriculture, it is known that agriculture has a great role in our economy. I congratulate our Finance Minister for raising the plan outlay far agriculture and also proposing to increase the subsidy on fertilizers.

Further, irrigation has taken a major share out of the proposed

## [Shri Lakshman Mallick]

plan outlay for the year $1981-82$ to add 2.5 million hactors under irrigation. The outlay on major and medium irrigation projects has been substantially raised to Rs. 1408 crores from Rs, 1213 crores in the current year, 1980-8I. Similarly, the outlay on minor irrigation is proposed at Rs. 30.I crores, that is, Rs. 35 crores more than thel ast year.

Coming to second, it is heartening that urgent national needs have got their due share. Defence has got its due priority when there are disturbing trends in our borders.

The last is the tax holiday proposed in respect of consumer i ems. The common man is not to face any extra burden in these difficult times in shop counters which was rather an annual feature. This is something extra ordinary, out of the beaten track. The middle class including the middle salarics group have got the most drastic tax-cut income tax. The no-tax limit has been raised to Rs. 15,000 . The common man is in the forefront. The Government have wished them all. Even the disabled and the blind have not been forgotton. The budget is ruraloriented. It will really safeguard the common interest of the rural people those who have been neglected since long.

After all my cheer, I would now venture to suggest one important essue which is corroding the nitional economy on non-developmental expenditure. The volume of such expenditure in the States and the Centre is increasing in galloping speed and if it remains inchecked, I fear it may .. destabilise our entire national economy. Posts for high salaried officers are being created on flimsy pretexts. There is no curb on their :wasteful expenditure. I hope, when every naya paisa has become important to the nation to bring a ray of hope in the minds of the exploifod and the down-trodden, our able Finance Ministr would
please: apply himself to this urgent task, to bring laurels to Government.

It will be wrong on my part if I do not say something about my State of Orissa. I know the Paradeep Port has been neglected and no development work has been undertaken yet. The Government of Orissa and also the people of Orissa are pressing for the establishment of ship building yard, setting up of port based steel plant, establishment of fertilizer project and construction of fishing harbour at Paradeep for development of Paradeep Port since long.

I urge upon the Government and the Finance Minister that special attention should be given for the development of Paradeep Port. Orissa is a poor-very poor-State in the country and the per capita income also is lower than that of other States and 88 per cent of the State's population is below the poverty line. Orissa is lagging behind in road communications and rail communications. As regards road and rail communications there is only 13 kilometres of railway line for every 1,000 square kilometres in Orissa. Even now, there are subdivision in Orissa which have not been linked with the state head quarters. I once again urge upon the Government and the Finance Minister to provide more funds for the development of communica-tions-both road and rail-in Orissa. Sufficient funds should be provided for early completion of Jakhapura-Daitary-Bansapani for Rail link. Funds should also be provided for the rail links from Talcher to sambalpur, Koraput to Rayagada: and Jeypore to Malkangiri. These proposals have also been pending with Government and I hope that the Government will take special care and provide funds for the development of a poor State like Orissa.


करने के लिए यम⿱⿱亠䒑日夊心㇒ का हा कहते数：

```
"चभन हरा दा,
    फि.र भी गज़र न श्राया
```

तो यह चमन का दोष नहीं,
यहु देबने बले को दृष्टि का दोष है"

वि पिी दल के लोगों ने जो बातें कहीं हैं，मूक्षे उनकी बुद्धि पर तरस श्राता है । ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि का दिवाला निकल गया है ग्रोर श्राज उनको दुकान भी दिवालिया सी नजर श्रा रही है， कोई भी मैदान में नज़र नहीं ग्रा रहा है 1

कुछ समय पूर्व मेंने श्राठ－नौ देशों का दौरा किया श्रौर वहां नैंने गहराई से श्रध्ययन करने का प्रयतस किगा । मैंने यह देखा कि सारे संसार में झ्रर्य－व्यवस्था की दृष्टि से कोई भी देश हमारे देश का मुकाबला नहीं कर सकता है । यदि मैं किसी बात की चर्चा कसु लेक्रिन उसको व्याख्या करने के लिए ग्राप इतना समय ग्राप मुझे नहीं देंगे। एक बात में जहरू कहना चाहता हूं，उसी से श्राप यह महस्सूस करेंगे—६मारे विरंधी पार्टी के बहुत बड़े ॠ्याका，चोधरी चरण सिह，श्रमरीका गए थे । वहां से लोटकर हजामत कराने के लिए उन्होंने एक हज्ज्जम को बुलाया तथा उन के मिनों ने पूछा कि श्रापने बाल क्यों इतने बढ़ा लिए，क्या श्रमरीका में हज्ज़ान नहीं मिला ？तो उह्होंने जबाब दिया कि वहां हजामत कराने के लिए 45 डालर लिए जाते हैं। भ्रब हजामत के लिए 45 डालर लिए जाते हैं， यह सोषकर के हनारी श्रवं उ्यवस्था के ठेकेबार，हैमारे भूतपूर्व，जो कि भूत बन कर चले गए，मुषे उने लोगों की बुदि पर वरस भाती हैंजों यई सोंच कर घलते हैं

कि भारत में मी पे वै कम लेता है，इस लिए भारत में बाल कहटवायें। चह तो ऐसी बात हुई कि यदि मकान बनाना हो，तो यह सोषें कि ：मकान पर खचं हो जमएगा， इसलिए मकान नहीं बनाना चाहिए－ तो भैया चोराहे पर बैठना पड़ा और्र्भाज वही हालत विरोधी पार्टी की हो गई है कि वह चौराहे पर बैठ गई है। जो ख्यक्ति खर्चा करना न जानता हो，वह पैदा भी नहीं कर सकता। यह प्रकृति का नियम है－ एक बीर्ण की जब तक कुबानी नहीं की जाती， खर्च नहीं किया जाता，धरती में डाला नहीं जाता，तब तक हमें उस का फल प्राध्त नहीं हो सकता । जब विरोधर पाटियों के नेताग्रों का यह हाल हो तो उन की पर्टी का क्या हाल होगा，वे लोग देश की प्रर्थ－ व्यवस्था के बारे में क्या संच्च सकते हैं ？

हमारे माननीय सदस्य－कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता－श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कल श्रपने भाषण में इस बजट को＂जूम्या＂ बताया। किसी ने इस को सपना बताया， किसी ने दिल－बहलम्वा बतलयया। मुले तो श्रवने उन कम्यूनिस्ट मित्न पर दया ग्रतंर है जिस को इतना बड़ा उद्धार，इतना बड़ा भला दिबाई नहीं दिया，जब कि उन्हौंने स्वयं स्वीकार किया कि इस के द्वारा 25 लाख्व मच्यम－वृति के लोगों को बहुत बड़ी राहत पहुंची है，लेकिन उन्होंने साथ ही कह दिया कि सरकार ने यह काम भय के कारण किया है । यद्हत，उपाहדक्ष महोदय，ऐसी बतंत हुई एक दफ़ा एक हाथी बड़ी मस्ती से जा रहा था，कुछ कुते उस को देख कर भौंकने लगे।। जब वह का़़ी भ्रागे बद़ गया तो उसंक मन में दया घ्राई，सोचा कि बेचारे भौकते－भौंकते थक गवे होंगे，उस ने मूंह फेर कर उन कुत्तों की तरक देबा घौर कहा कि घ्रब तो बहुत यक गते होंगे । इस पीट पर बड़े－बड़े नककारे बजे हैं ，बुम्हारी घस तूती की मावार्ण को

## [भावार्य भगवान देव]

फौन सुनता है । जिस क्रीमती इन्दिरा यांधी ने बंगला देश्श की मुक्ति के लिए काम किया, प्रीवी-पर्स को समाप्त किया, देश की भर्य व्यवस्था को सुछारने के लिए बैंों का राष्ट्रीयकरण किया, उस को ध्राप कहते हैं कि मध्यम-वृत्ति लोगों के भय के कारण किया ? मैं पूछना चाहता हूं क्या मध्रम-वृत्ति लोगों ने कोई घ्रान्दोलन घला रखा था जिस के कारण उन को परेशानी थी ? बड़े बड़े श्रान्दोलन चले, बड़ी-बड़ी शक्तियों के सामने हमारी नेता ने टक्कर ली, कमी नहीं घबराई, श्राज ये तूती-बजाने वाले, डुगडुगी बजाने वाले विरोधी पाटियों के लोग कहते हैं कि डर के कारण 25 लाख लोगों को राहत दी गई है। वे यह तो मानते हैं कि 25 लाख लोगों को राहत दी है, इस तरह की स्वीकारोक्ति के बाद मी उन का यह कह देना कि गह् "जूभा" है, इस तरह की थोथी दलीलें देकर, वे श्रपनी बात को यहां रबना चाहते हैं, परन्तु जनता श्रब बेवकूफ नहीं है, वह सब समझ्झती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के ध्दन्दर जो रोशनी घरे प्रकाश, देश को सरसब्ज बनाने की. योजना, कांग्रेस पार्टी ने भ्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतुत्व में शुरू की है, जो बड़ी बड़ी योजनायें बना कर देश के सामने रबी गई हैं-ये क्रपना रंग लायेंगी, प्रभाव डालेंगी । मैं विस्तार में जा कर उन की ब्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन एक बति कह द्वेना चहता हें इस देश को यदि कोई बतरा है तो विरोधी पार्टयों के लोगों से, उन की कुष्ट्टाम्यों से हैं, जो देश्र को बरबाद करने के लिए तुले हुए हैं। सरकार को उन की तरक्ष क्यान बेना चाहिए। यह् प्रकृति का

नियम है है किती मी कीज को पेता करना हो, निर्माण करना हो, तो ज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यदि बरबाद करना हो तो बरबाद करने में देर नहीं लगती है ।

भ्रज मैं जार्ज साहब से पूछना चाहता हूं-जिन्होंने विवेन्द्रम में कहा था कि बैंकों में जा कर छीनान्तपटी करो, दूसरी तरफ़ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं-जो श्रब तक तीन रंग बदल चुके हैं। भार० एस० एस० के ये घ्राक्रा जो बड़े सिद्धान्तवादी कहलाते हैं, इन्होंने तान रंग बबले—जनसंध, जनता पार्टी और उस के बाद भारतोप जनता पार्टी। शराब वही है, लेकिन बोतल का रंग बदला है। ये लोग भी कोशिश्र कर रहे हैं-प्रासाम के श्रान्दोलन की बात करते हैं, चाहते हैं कि वंद़ोल म्रोर उोजल न घ्राने दिया जाय । इस प्रकार की जो कुचेष्टायें हैं-यह् श्रर्थ-च्यवस्पा को बरबाद करने का प्रयास है । इन की तरफ़ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। इस श्रकार के जो ठेकेदार लोग हैं, जो राष्ट्र की सेबा करने का बहाना कर के देश के चमन को बरबाद करना चाहते हैं, उन की तरफ़ कड़ाई से कद्भ उठाना पड़ेगा ।

उपाब्यक्ष महोदय; मैं घ्रपने कैट्गोलियम मंतालय को बधाई देना चाहता हूंभरी परसों उन्होंने एक चोर-प्ररोड़ा को म्रपने डिपर्टेमेंट में गिरफ्तार ₹किया क्योंकि बह विदेशी लोगों के साथ मिला हुमा था। इस तरहं के जो चोर लोग बैठे हैए हैं डिपार्टमेंटों में उन को सब्ती से दबाना पड़ेगा । जो विरोधी पारिद्यों के छशारे पर भ्रराजकता लाना चाहते हैं उन के खिलाप्र सख्ती से काम लेता कािए।

पदिक विस्तार के न कहते हैए मै चन्द बाते भौर कहुंग क्योंकि ज्राष

जष्टी बजा वेंगे। जो मुख्म प्वाएट्ट्स, हैं, वे मै भापके सामने पेश कर रहा ह्रं। एक प्रार्थना में भख़बारी कागज के सम्बन्ध में करंगा । जो प्राेपिक्थिक भाषामों के पेपर हैं, उन की स्थिति बड़ी द्यनीय है । बड़े बड़े तवंगरों के जो पेपर निकलते हैं, जिन की कम्पनियां हैं मौर जिन्हें का़़ी एउवरटाइजमेंटस मिल जाते हैं, उन पर तो इस का प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्बु प्रादेशिक भाषाश्रों के जो पेपर हैं, उन की स्थिति बड़ी दयनीय है। उन केंसम्बन्ध में माननीय मंत्री बड़ी गहराई से सोचें कि उन के लिए क्या किया जा सकता है थौर उन पर जरूर दया-दृष्टि रबें कागज की दृष्टि से ।

एक बात में यह कहना चाहता हूं कि इस देश में साधु के भेष में घंतान बहुत बेंे हुए हैं। द्वस्टों की जो बात कही गई है, तो उस के बारें में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके वास बहुत सी सम्पत्ति है । श्राप ने काले धन को निकालने की जो योजना रखी है, उस से भी ज्यादा महत्व्वूर्ण बात यह है कि भाज घर्मं के नाम पर, जनता के हितों के नाम पर कुछ लोगों ने ट्रस्टों की स्थापना की हुई है और उन के भ्रन्दर ये भैतान बैं हे हुए हैं साधू के भेष में घ्रोर उन के बारे में भ्राप को गंभीरता से बिचार करना पड़ेगा । भ्राज कई तबंगर लोगों ने घर्म के नाम पर घौर जनता के हित के नाम पर द्रस्ट बना कर बहुत बड़ी सम्पत्ति पैदा कर ली है घोर उस लक्ष्मी पर सांप की तरह बंढे हुए हैं । ऐसे भ्रनेक ट्रस्ट हैं, जिन में ज्रूते लोग साधू के भेष में संत्रान बन कर बंबेंते हैए हैं, जो वहां पर चोधरी हैं भोर उन से वैसा ले कर भपनी कम्पनियें में लगा वेते हैं घौर उन द्रस्टों को उन्होंने एक पैक्षा मी नहीं दिया है । इस के एक दो उदाहरण में यहों पेश करना चाहता हूं दोर प्रार्थना कस्बंगा कि माननीय

मंती जी भीर भारत सरकार इस पर सोने । भाप भरबों रुपया हन ट्रस्टों से प्राप्त कर सकते हैं, जो द्रूस्ट जनहित का कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन ट्रस्टों का नाम में माननीये मंत्री जी पोर सरकार को देना चाहता हूं। **

- इन ट्रस्टों के जो भाका हैं, घधिकारी हैं भौर जो प्रेसीडेंट प्रोर सेकेटरी बने हुए हैं, उन का सम्बन्ध **


## से है **

ये कम्पनियां इन ट्रस्टों के पैसों को ले कर दूसरी कम्बनियों में डाल देती हैं घोर मेरठ के श्रन्दर एक कम्पनी है **

MR. DEPUTY SPEAKER : You have mentioned some names. But you have not given prior notice. Therefore, I will go through the proceedigs. He is not a Member of this House.

भाजायं भगबान वेब : 茾 किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ट्रस्ट्ट का नाम ले रहा हुं ।

MR. DEPUTY SPEAKER : I will go through it.

भाषायं भगषान बेख: बहुत से ट्र्ट्ट्स हैं, जो जनहित में नहीं हैं। भ्रार्य समाज के ट्रस्ट हैं या धारमक ट्रस्ट हैं प्रोर इन द्रस्टों के पाका, इन के हेड **

जिन्होंने हन ट्रस्टों में एक पैसा दान नही दिया है श्रोर इन ट्रस्टों के वैसों को भपनी कम्पनियों में लगाया है भौर वहां पर भपने बेटों मौर सम्बन्धियों को बैठा दिया है।

MR, DEPUTY SPEAKER : Do not mention names.
** Expunged as ordered by the chair.
 पैसा है, उस का पुख्ययोष कियाँ जा रहा है शरार्वंबनाने पर। प्रूस्टों के ऊपर सरकार को घ्यान देना कर्महए । जो ट्रस्ट्ट अनहित का कामें न करते हों, गुजरे हुए तीन साल के घन्दर काम न किया हों, उन ट्रस्टों की सम्पत्ति का राष्ट्रोपकरण किया जाए ध्रोर उस को जेल्त किया जएए। यह मैं सरकार से मांग करता हुं।

उपाध्यक्ष महोदव, मुझ़े बातें तो बहुच कहनी थी लेकित समय न होने के कारण मैं सरकार से प्रांचा करता हूं कि जियद बातों का मैंने उल्लेख किया है, उस पर वह हान्न दे प्रीर पुन: मैं बधाई देता हूं, हमारे बिंत्त मंर्वा को घंर प्रधान मंबी जी को । उन्होंने बहुत सूझूबूल से बजट पेश्र किया है भ्रोर हम यह चाहते हैं कि हमारी आ्रायु उन को लग जाए श्राँर वे राष्ट्र की ब्वृब सेवा करें ।

MR. DEPUTY SPEAKER: There are about 20 Members from the ruling party who want to speak. Some Members from the Opposition hive also asked me to give a chance to them. The time is upto 6 O'clock.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH) : You can extend the time. I have no objection.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Till what time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AEFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : Till 8 O'Clock.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I take it that is the sense of the House.

SOME HON. MEMBERS Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would request every hon. Member not to take more than 6 to 8 minutes so that everyone can get a chance.

- *धी उत्तममाई एष पटेल (वलसार): भ्षष्यक महोदय, में वित्त मंत्री के बजट का स्वागत श्रोर समर्थन करता हूं 1. वैसे तो बजट देश को भाघघुनिक युग के मनुसार । प्रगतित की भ्रोर ले जाने में सक्षम है किर मी समयय की मांग है कि वित्त मंत्री धी वेकटरमण जी तथा श्री मगनभाई से कहना चाहूंगा कि उन्हें इससे भी सक्त तथा प्रर्गतिभील समाजबादी कदम उठने होंगे।

हमारे देश ने राम, कृषण; बुद्ध, महावीर भावि भ्रवतारों को जन्म दिया है, जिस की सं₹त्रति तज़ सौदर्द सारी दुनिया को भपनी श्रोर बरबस बींचना है, उस महान देश के किसी क्रादमी को क्या हम निस्सहाय श्रोर गरीब रब सकेंगे ?

देश की श्राजादी की इमारत को हिला देने वाली गरीबी हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। हसलिए गरीत्र प्रोर धनवान के बीच का फ़ासला शीए कम करने के लिए कदम उठने होंगे ।

म्रघ्यक्ष महोव्य, जिसके पास भपार धन है, उसको घपने घन की रक्षा की चिन्ता है, वहु करोड़ों रुपवों को म्ररबों में बदलने के प्रगास में पंड़े है, जब कि गरीबों को प्रपनी रोटी की चिता है । इन दोनों के बीच में जो गहरी बाई है, वह कब दूर होगी ? मेरा विबार है कि हसके लिए हमारे बह्वों को बुनियादी स्तर से ही राष्द्रीय किर्वा देनी होगी घोर समाजवादी विवार सबताने होंगे।
*The original speech was delivered in Gujarati.

पज्यक्न महाश्रयक जन्ज समाज में स्वतीन्मता के नाम पर को स्वซछंदता बढ़

- रही हैं, उस पर समय रहते हुए नियंत्रण सग़ाना होग़ा ।

भावश्यक चीर्जों के भावों में बदि जनसाँ:रण के लिए केठिनाई पैदा कर रही है, उस पर नियंनण पाने के लिए लापातकाल में जिस प्रकार संत्त कदम उठाये गये घे, बैंसे ही सक्त कदम उठाने होंगे

काला बाजार, श्रःटाचार तथ। रिश्वतबोरी ने सभी क्षंहों में 尹्रपना विष फैलाया है । यह् घढ़ कर कहां तक पहुंचेगा उसकी कल्पना करना भी कठिन है । में केन्द्र सरकार को चेतावनी देना चाहता हं कि समय रहते ही कदम उठावें।

भाज गुजरात के सागर तट पर तस्करी बढ़ती जा रही है । श्रर्थ ख्यवस्था को किष्न-मिम्न करने वाली इस प्रद्रीति को रोकने के लिए सरकार को सम्न कदम उठाने होंगे ।

घष्पक्ष महोदय, बेरोजगारी के राक्षस को मारने के लिए हमारे वित्त मंब्नी को मीम बनना होगा। जबतक इन बे रोजगारों को काम न दे सकें तब तक उनको बेरोजगार भत्ता देने का प्रबन्ध करना होगा ।

देश के बेत मजदूरों तथा गुजरात के हलपति की हालत सुधारनें में यदि हम विकल रहे, तो भगवान हमें कभी भी माफ नहीं करेगा । स्वराज के 33 वर्षीं के बाद भी उनकी हालतन-मफ़करा के दर-दराज के हिेदों में रहने वाले हृन्षियों से भी खराब है । पहं कलंक भारत देश के लिए शर्मनाक हैं।

उन ओोमों को उतनी मजदूरी मी नहीं भिलती जिससे दो समय बाना बा सके।

न्यूनतम जजपूरी की कानूस कागज पर ही है 1 में तो मानता हैं कि यदि भ्रावश्पकता हो तो एव प्रष्न को हल करने के लिए बड़े बड़े प्रोंजेंक्टों को मी स्थगित करेके इस क्षन का उपयोग हन गरीबों के लिए करना चाहिए।

भूमि सुधार के कानून को लागू करते समय बीस सूर्नीन कार्यक्रम का भी तेजो से विकास हो, उस सम्बन्धा में जोर देना होंगा । छच कार्यकमों को प्रभावशाली कांते लागू करने के लिए राज्यों के बींच स्पद्धा होनी चाहि! । हन कार्यकमों के ऊपर... सम्माननीय प्रधान मंत्नी की सीधी निगरानी श्रावश्यक है ।

श्रश्यक्ष महाप्रय, मृगल नगाड़े के कारण तथा घंग्रेज तगारे (भबन निर्माण) के कारण इस देश को छोड़ कर गये । लेकिन हमें कहीं बेतन वृद्धि के कारण सत्ता न छोड़नी पड़े इस पर हपान देना होगा । हम कर्मवारियों के बेतन में लगातार वृद्धि करते ही रहे हैं। इस प्रवृत्ति का श्मन्त भी नहीं श्रा रहा है । जो हमारे लिए fिता का कारण होना चाहिए । इसके लिए प्रशासन में घम्मल परिवर्तन करना होगा। प्रश्रासन में कर्मचारियों की इतनी बड़ी फोज, तथा उस पर इतना बड़ा रूचं होने पर इचिछ्हित परिणाम हमारे सामने क्यं नहीं श्राता है i

## 18 hrs.

महात्मा गांधी की भंति हमारी प्रहान मंन्री भी छोटी छोटी बातों में कितनी जाग्रत हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। रेलवे मंत्नलय के किसी कार्यंभ के लिए भ्रामंत्नण पन्न छपवाया गया। जिसमें दो कांडं थे। दोनों कार्डों पर एक-एक श्रोर ही श्रयेजी़ तथा हुंदी में लिखा गया था । यदि इस कारें को तैयार करने में थोड़ा सा विचार करेे किफायत
[Яी उत्षम काई एक० परस]
भी होती तो एक ही पव्व पर एक ध्रोर मंभ्रेजी तया दूसरी कोर हिन्दी लिखा जा सकता था । हस प्रकार कीमती कागज की बजत मी हो सकती थी। इस श्रामंत्रण कार्ड पर प्रघान मंती की नजर गई जिससे उन्होंने सभी मंत्रालयों को बचत से काम लेने के लिए घादेयेश दिये ।

सम्माननीय, प्रधान मंबी देश की सतत चिता करते हुए काम कर रही हैं। श्रान्तरिक बाह्य जिम्मेवारियां होने पर भी एक योदा की भान्ति श्रड़ी हैं, कार्य कर रही हैं। उनके कार्य से प्रेरणा पाकर हमें भी कठिन काम करने होंगे । सम्माननीय मंत्रियों को तथा हम सब संसद् सदस्यों को भी संयमप्वर्वक जीना होगा। तथा श्रपनी जिम्मेदारी का पविन्त्ता से निर्वाह करना होगा। हमें श्रपनी कथनी श्रोर करनी एक सी रखनी होगी ।

करोड़ों लोगों ने हम पर विश्वास किया तथा इस स्थान पर बँठाया। सता हाथ में श्राने के बाद भस्मानुर या दीवानापन हमारे दिमाग में नहीं श्राना चाहिए।

देश में जब तक जगह-जगह पर दंगे होते रहेंग, तब तक कोई भी सरकार घचछे छंग से श्रपना काम नहीं कर सकेगो । यांद राजनीतिक दल भी इसमें भागीदार बनते रहेंगे तो हमारा लोकतंत्न सफल कैसे होगा।

में भ्रब तक लोकतांधिक राज्य में विश्वास रबता था । किन्तु जब से इस देश के लोकतंत्र को छिघ-किष्भ करने के लिए हिसक प्रवृतियों को देब रहा हूं, तब से में भी मानने़े लगा हूं कि इस पर्पस्थिति पर काबू फाने के लिए राष्ट्रति गासन प्रणाली ही एक मात्न हल हो सकरी है।

भाखिए रें हैं जिस क्षेन (कलसाइए) से चाता हूं, उसकोर जावस्यकतमों की पोर स्यान दिलाना कहूंगा -

इस क्षेत्र के सर्वंगी विकास के लिए छुछ विकास योजनाभों को लागू करना जरूरी है। जैसे कि -
(1) नासिक-बलसार के बीच रेलवे लाईन बिधाने के लिए सर्वे हो चुका है । उस पर शीघ्र ही श्रमल किया जाये ।
(2) इस क्षेत्र में चीकू तया अ्यच्ठी किस्म के श्राम पैदा होते हैं । उसके लिए एक कोल्ड स्टोर का निमांण श्रावप्यक है ।
(3) यह स्थान सनुद्र के किनारे पर झ्राया हुम्रा है, जिसके कारण समुद्र के पानी से अच्छी भूमि का कटाव हो रहा है, उसकी रक्षा के उपाय झ्रावश्यक हैं ।
इस क्षेत्न में आ्रादिम-जातियों की श्राबादो काफी ज्यांदा है। इलाकं बहुन मित्रड़ा हुग्रा हैं । उसके किकाज में केन्द्रीप सरकार को श्रपनी सीभी निगरानी ग्बनी चाहिए 1

### 18.03 hrs .

PAPERS LAID ON THE TABLE-contd.

Govt. Resolutions re. setting UP OF COMmission for Additional Sources of Enkrgy and Sciencb Advisory Committee to the Cabinet.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND ELECTRONICS (SHRI C.P.N. SINGH) : Sir: I beg to lay on the table.
(1) A copy of Government Resolution No. F $64 / \mathrm{I} / 80-\mathrm{Cab}$. dated the

