MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :
"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83 for the purposes of Railway, be taken into consideration."

The motion was adopted
MR. DEPUTY SPEAKER : Now, we shall take up clause-by-clause consideration.

The quention is :
"That Clauses 2 and 3 and the Schedwle stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill
Clause 1, the Enacting Formula and the Tille were added to the Bill

SHRI P. C. SETHI : Sir. I beg to move
"That the Bill be passed."
MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :
"That the Bill be passed."
The motion was adopted.

## Supplementary-Demands* for Grants

 (General), 1982-83MR. DEPUTY SPEAKER : Now, we go to the General Discussion and voting on Supplementary Demands for Grants (General) for which time allotted is 2 hour:. Thi., Bill has also got to be completed 1 :day.

Motion moved :

## "That the respective supplementary

 sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the Préident out of Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment dur ng the year ending 31st day of March, 1983, in respect of the following demands entered in the second column thereof -Demand Nos. 12, 13, 26. 30, 42. 52. $63,78,79$ and 100."
\$ Moved with the recommendation of the Pre.ident.

> Supplementary Demand for Grants (General) for 1982-83 submitted to the Vot: of the Lok Sabha


MA. DEPUTY SPEAKAR : Notices of cut motions-Shri T. R. Shamanna not rement.

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor): I beg to move :
"That the Demand for a Suppienentary Grant of a sum not exceeding Rs. $11,70,00,000$ in respect of 'Textilex, Handloom and Handicrafts' be reduced by Rs. 100. ."
[Need to tone up the working of the National Textile Corporation] (5)

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): I beg to move :
"That the Demand for a Supplemenlary Grant of a sum not exceeting Rs. $1.60,90,000$ in respect of 'Education' be reduced by Rs. 100."
[Necd to curtail expenditure on Asian Gamis: in view of the stringent financial condition of India] (6)
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 5.83 .000 in respect of other expenditure of the 'Ministry of Hiome Affiars' be reduced by Rs. 100. "
[Need to expedite the inquiry by Kudal Commission]. (7)
"That the Demand for a Supplenientary Grant of a sum not exceeding R-. 1.000 in respect of 'Broudcasting' be reduced by Rs. 100. ."
[Need to review the policy of introducing coloured T . V. in the background of appalling poverty in the country.]

SHRI P. K. KODIYAN : I beg to move :
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $8,00,00,000$ in respect of 'Road and Inland Water Transport', be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to provide more D.T.C. buses for commuters of Delhi.] (9)

[^0]been made ad nauseam. But I cannot but take this opportunity of referring to the very disappointing and disturbing feature of our national economy and how greater and greater imbalance is being created in the relationship between the Central Government and the State Government, and how the whims of the Central Government are being sought to be thrust upon the State Governments and they are forced to bear the brunt as a result of this. Although we are hearing ad nauseam about the 20 -point programme, about the productivity year, about the negative rate of inflation and what not. today the situation in the economy is that there i , a steady price rise together with recessionary trend.

Th; view of the friends of this Government who are controlling the economy of this country, namely, the chambers of commerce and other organisations like allIndia manufacturers organisations which are b-ing pampered by this Government, their charge or their concern, is that there is a recestion already which has started. Even Mr. I. R. D. Tata has said that the goods which are produced cannot be sold. He says :
"It was natural that producers who could no longer sell their products or could do so only at a heavy loss hould consider that at least in their business there was a sign of recession."

He hal-, given particular of some of the industries like, soda ash, aluminium, polyester and special steels where, according to him. there is a clear indication of recession.

The Secretary-General of Indian Merchants' Association has expreased concern about the ricession. The President of the all-India Manufacturers Organisations has also spoken about the recessionary trend in the economy. Therefore, both the 20 -point programmo and the productivity year have become mere jargons and it is only to create an atmonphere which may mislead the people into thinking that the economy is picking up. But, the situation is really otherwise. On the one hand, there is recession and, on the other hand, we find that the pricen have been rising steadily.

## [Shri Somnath Cbatterjee]

According to the latest figures that we have, between April 24 and July 17, the wholesale price index has risen from 274.3 to 291.2 that $i$ to say, the increase in percentage terms cones to 6.16 during 14 -week period. The pri e increase for th week ending 17th July has been 0.3 per cent compared to that of the previous we $k$ and the harpe $t$ ri ha been in the primary article groups which ro e by
.7 per cent during the week ending July 17. 1982.

On the face of it, the claim of this overnment that there is a negative rate of inflation is a deliberate attempt to mislead the people. The figures that 1 have given are wholesale price indices. If th wholetale price index is going up at an average annual rate of 30 per cent, one can imagine what is the nosition with
 a sessment is that the annual rate of inre $=$ in the consumer price index is in the region of 50 ner cent. Whatever may be the propaganda or the publi ity that i b-ing given by the Government. this is what is happening. This is the position. The people are completely groaning under heavy price increase. The illuation has become critical.

We find in West Bengal. the construction of a hospital building was st pped for a year and a half a the court injunction was given.

The co:t of Rs. 70 lakhs projects has now become Rs. 1.30,00.000. ilmost double.

Thi is the tage of inflation in the market. As there was a delay of one and balf years becane of the court injunction, now the cost has gone up to Rs. $1.30,00,000 /-$. That gives an idea as to the state of inflation in this country. A a result, the development work was compl tely coming to a halt. Even whatever development programmes would have been carried out, have been sacrificed at th alter of the Asiad here. That is an unproductive expenditure.

We cannot build one flyover in West cutta. With great difficulty, we have 10 find out Rs. 3 crores.

But we find there are 3 or 4 flyovers here!

## (Intrruption)

It is only for publicity's sake th they 2y that the expenditure is only $\mathbf{R} .4$ or $s$ crores. The road have been widened here.

But we cannot build un road in my Constituency. I bave been trying. I got it approved. But the money i not there. Thi $i$ the position. This imbalance is being creat d. Develonment projects are acrificed.

## (Interruptions)

Plea e keep quite for a while, for a change.

Therefore the position is that we are coming to a complete hall so far . . development projects are concerned.

Kindly look at the in ungruit W cannot provide for h wing. for the daily necessities of people, for setting up proper public distribution system through which the vulnerable section of the soci ty can get e ential arlicles at proper price. but we are having 5-Star hotel in the capital of India ju $t$ to suit the private intere ts of certain powerful person.!

How an this country proceed in thi way? I am ure, most of th 5-Star hotels will not be ready for the Asiad. Even though almest at throwaway prices the land, cement and teel have been given for building 5 -Star hotels, these will not be utilised for thi purpose for Asiad but for some other nurnoses. How is thi country to proceed?

I would like to know what 1 the Go ernment' attitude towards recessionary tendency and what is the attitude towards this inflationary tendenc that we are having.

After 35 years of independence, wa find that we are getting into tremendor: cri es. There are no rains. Drought condition is there. The irrigation facllities are not provided. We are still dependent so much on nature for the purpose of producing our foodgrains.

The Hon. Minister has to come ayin "Well, the situation will improve if re
are betur rains." Is this the way we are going to regulate our economy and attain self-safficiency? At one point of time, we were having drought situation, tremendous mi-ery for the people. Every State is suffering.

Centr 1 Study Teams would be sent to State Governments. They will come back and in their wisdom they will make recommendations and then some money will have to he provided for the drought otricken people. Is this the way the country has to procced?

After nearly four decades of independence, we are in this position. We cannot meet our minimum requirements !

But pleare look at the incongruity. We are exporting farm products! We are exporting food! It has been very rightly said F Dr. Ashok Mitra :

The alogan was 'Export or perish'. Now the po ion is that we have to export and perinh. This in the position today. But exporte nust be carricd on because there is a complete failure so far ar our export perform: nce is concerned; there has been no impro ement: the gap is becoming wider and wider. We find that, so far an foreign trade is concerned, there is a demand for nearly Rs. 480 crores or something like that a!: capital expenditure for export products. This in our position in foreign trade.

So tar as power is concerned, they are anking for R. 7 crores for power. In the Consultative Committee it has been admitted that the performance of Central organisations like the DVC has declined; there is a stecp decline in the performance of the DV: as the Minister himself has admitted. Of course, what he says, we do not understand. I do not know whether he understands himself what he says. Thir is the position. There is a complete chans in the power sector. In Delhi we are, in a sense, privileged persons; probably our circuit is linked up with number one and we do not suffer powercut so much. but the other areas of Delhi are tuffering from load-shedding.

WHe are having Farakka in the Central sector. But it in there only on papers.

Recruitment is going on against all norms, all principles; nothing else is being done. This is the performance in the Central sector. There is an admitted failure in the power sector. I do not know what the Ministers here are doing. Good for nothing !

There is a Supplementary Demand for Education. Today the work in the Central Universitics, in the Central educational institutions. has come to a standstill. In Delhi itself there are serious problema. Because the time is limited, I am not going into the details.

So fall as Shipping and Transport is concerned, today the Indian shipping is in a great predicament. The Indian shipping companier are going out of circulation. Mont of them have become sick; they cannot function. The Shipping Develop. ment fund Committee provide funds only to their specially-favoured companies like the Birla companies. The amaller companiev are facing the biggert difficulty in shipping and they are caught in the problem of rec:ssion in shipping also. I do not know what they are going to do with the-c moneys.

So far road and inland water transport are concerned, we see only the roads of Delhi being widened. In water transport we have not found any improvement.

I want to take this opportunity to refer, as $I$ indicated in the beginning, to the imbalance that is being created in our national economy because of the attitude taken by this Govermment with regard to States' expenditure. So far as the Ceotral Goternment is concerned, during the last three years, it has over-spent to the extent of Rs. 7.000 croreh. So far as all the States together are concerned, they have resorted to overdraft, over a period of three years, the cumulative effect, to the extent of about Rs. 2,500 crores. So far as the Central Government's overdraft is concerned-there is no 'overdraft' in the technical sense; it is 'overspending'-they have got the Reserve Bank; the Tretury Bills are given to the Reserve Benk which the Reserve Bank has to honour. There is no question of repaying any diability to the Rekerve Bank by the

## [Shri Somnath Chatterjee]

Central Government. They are overspending on projects, the outcome of which does not percolate to the ordinary people of the country. That amount is realised from the Reserve Bank. The Reserve Bank is bound to give them the money.

But on the plea of disciplining the States' expenditure, you have to-day totally stopped overdraft and the result is-I can warn the Government-that by this you will not be able to teach a lesson to West Bengal alone, every State in this country will have to face the music and I have no manner of doubt that you will have to withdraw your policy of overdraft because the State Governments where you are functioning or malfunctioning more with your internal fight going on-I am not concerned with your internal fight-...

SHRI GIRDHARI LAL VYAS (Bhilwara) : What about you ?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I um very happy that Mr. Vyas went to West Bengal during elections as Congress (I) observer. ... (Interruptions) In recognition of his great services rendered there, people have elected only 49 Members.
You understand. Sir, only 49 members.
SHRI GIRDHARI LAI, VYAS: What about infighting in your State?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I hope you go there once more and you will go down. ... (Imerruptions) What his Party is-he knows. I will be very happy to see in the papers one day that he will be the next Chief Minister of Rajasthan. I can only sympathise. ... We are discussing a scrious matter and this gentleman docs not know what he is talking. ...

MR. CHAIRMAN : Please don't get diverted.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS: He is talking about Congress Party, but what is going on there?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, the situation is that State Governments' development project programmes have to be curtailed. It is extremely difficult to spend for the State Govemments only out of the existing balance in their accounts
with the Reserve Bank. The history of India's fiscal policy has never been such as this Government wants to introduce now. For 35 years it has not been possible. Why does the Government want to change it? So many States, almost each of the States has to take recourse to these overdrafts. Now you dry up at the source the possibility of taking recourse to this money and refund. When inflation is there and costs are increasing by leaps and bounds, recourse to overdraft having bcen stopped, necessarily it will slow down the tempo of development not only in West Bengal but throughout India. The Central Government policies are that when prices are raised, they are only accountable to the people here in Delhi because they are in direct contact with the people here. So far as peoples in the Stater are concerned, it is the State Governments that have to face the music. When prices. rise on cement, -teel and sugar, the people from your constituency do not come to Delhi to ank Mr. Poojary or Mr. Pranab Kumar Mukherjee or for that matter, the Prime Minister as to why you are not able to control the prices. They will go there to the State Government. Here it is being done and a calculated policy has been adopted now to dry up the resource. of the State Governments. This may be a precursor of your Presidential 4 ystem of GovernmentI do not know. But the monetary and the fincal policy which ha; been adopted by this country ha: been like that but it is now being put in a particular shape which will bring havoc in the national economy. Instead of having a productivity yearProductivity Year or the 20 -Point Programme. whatever you may say-we are going down and liding down very fast and we have to realite that. ...

MR. CHAIRMAN : The hon. Member's time is up.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Only two minutes more-Sir. I know the constraint of time.

So far as the State Governments are concerned, now the Committee presided over by Pandit Kamlapati Tripathi is exercising on that. There is going to be an enlargement of the list of items on which Sales tax can be levied or which are going to be brought under the umbrella of the
additional excise duty. But, additional excise duty rates are not increased. The saled tax rates are increased. You know, Sir, the textile, tobacco and other industries which can bear a greater burden of imposition are kept out from the additional duties. No sales tax can be levied-not more than $4 \%$ can be levied by the State. If the State Government levies the sales tax then they cannot participate in the distribution of additional excise duty. Now, what is going to happen? We bave shown the sales tax realisations as having been increased up to $47 \%$ and the additional duties to the extent of 13 to $14 \%$. But, the benefit of these additional excise duties should go entirely to the States. They are not enjoying that because you are not increasing the rates of additional excise duties to placate the e persons who are in the big business.

Now, the income-tax rate is being reduced. You know that 80 to $85 \%$ of the in-come-tax realisation is distributed among the States and if the income-tax rates are increased, there will be more realisations of income-tax and the State benefits out of that. But, if there is an increase in the surcharge. that entirely goes to the Centre. Therefore, the policy that has been adopted is to lower the income-tax rate and increase the surcharge so that entire realisation from the levy gocs to the Centre alone. How can the States then survive? To-day you may be thinking that you will put us into difficulites. We are resilient enough and our people will bear all the difficultie, that they have to face. But, they will never surrender to these types of machination:

Therefore, I would like to impress upon this Government that by taking up the attitude of gimmick, you cannot solve the problem. You have to reducc the imbalance, the disparities between the resources of the States, their standard of living. By indulging in this wasteful expenditure, within we are witne:sing in Delhi everyday, you cannot solve the problem. The unproductive expenditure is increasing and it is bound to affect the inflationary tendencies in this country. Therefore, I would very strongly urge this Government to change its policy. The public distribution system, if they, has to be strengthened,
if any benefit is to reach the common people. We have been crying hoarse everytime and we had been raising this. Why can't you find money for the purpose of strengthening the public distribution system by giving 14 essential articles to the people through the ration shops/fair price shops at the same rate throughout India, at least, to the vulnerable people of the society. They will get at least this benefit. But, nothing is being done. The IMF has now got hold of the cconomy in our country. We have surrendered to IMF and we have surrendered to big business. The MRTPC Act is amended. That is why we go on protesting. We know that the capitalistic structure cannot solve the main problem. You talk of socialism. You go there and elsewhere and talk of so much progress India is supposedly making. After all, what progress is being made. It goes to a handful of the people. The people will naturally resent this and we shall certainly protest against this calculated attempt which is being made to denude and deprive the state Government' and thereby, the people of the State :ery much of the resources. That is why we onpose these Demands.

Q7 समौनुद्रोन (गंड्डा) : सभार्पति महोदय, घ।म वजट की जां मल्लीमंटी़ डिमांक्त्त मदन में पेग की गई है, के वहुत ही मूनास और दुख्ल हैं अंज ! ग नलत में उनकी तईद करता हुं। हा आम अपलीमेंटगी बजट में बहुत सी चीजें आ जाती हैं : रेल के अfिकरिबत मेसी भी आ सकती़ है, fमचाई भी अ सकती $\stackrel{\text { के }}{ }$ कर ला एंड आड़ भी का मकता है। में कुछ बातों का वां मे हचहांच-स्यान करना चहता हूं 1

आज देश में ड्राउट्र धाया हुआ है, जिस पर एक सेप्राल बह्म होगी । ग्रासकर हमारे क्षेत्न में नद्र फेसो $\overrightarrow{~ ह ै ं ~ क ि ~ ज न ् न ~ ब ा र ि श ् र ा ~ ह ो त ी ~ ह ै, ~ त ब ~ ह ो ~}$ वह पानी पाती है और जब बागिण नहीं हुल है, तब वह पानी नहाँ देती )। 1979 और 19 १ 1 में बारिण नहीं हुई अौर हुमारे क्षत्त के चानन हैम ने पाऩी नहीं दिया। मारी की सारी ख़रीफ़्र की फ़्मन और रती की फ़सल मर गई । लेक्न अफ़सोंस इस बात का 办 कि चूंकि नही बुदी हुई है, कमेंारी और अधिकारी काम कर ग्टे है, हस लिए नह्र विभाग सिचाई टेक्स वसूल करने के लिए नोटिस दे देता है। एक तरक़ सो ड्राउट हो
[หी म मीनिद्यदोन]
गया, सरकाग ने उसे ड्राउट घंषित किया ओर दूष्षरी तरफ़ किमानों से छरिगेशन टैक्स वसूल किया जा रहा है। एक तो द्राउट को वजह से परेशानी है और दूसरी मिचाई विभाग की घांघलियों मे परेणानी है। जो नहग ड्राउट के वक्त पार्नी न दे मकतो हो, उसका टैक्स बसूल नल़ों करना चाहिए। यह़ कानूर्नी बोर पर नाजायज है।

मेंन अभी अभी छंघ दिए दुए सिचाई विभाग के मुस्य अभियना, मुपरिन्टंधिग हंजीनियर, एकीक्स हूटि हंजीनिय भागलाूर का अपने क्षेत्र के अन्तरंत घोर्या के नहीरी हनांक का दोरा कराया था। मेन उन्हें बताया कि नहर को खुंदे हुण दम बग्म हां गए हैं, लेकित अमी तक वहां पानी पाम नहीं हुआ है, मगर फिर भी मिषार्ड़ टैक्म लंन के नाटिस दिए जा रहे हैं। पार्ना नो नहीं दिया, ल्लेकिन मिचाई टैक्स की मांग की जा ग्टी ${ }^{\text {है। }}$ दग वर्मां से पानी पाग नहृंा हैआ है अंग करंचार्ग जागीर खा गत्टे हैं।

हमारो मख्कान ने नहगं की ग्रुदाई और हेम वगाने का जों काम किया है। वन्न काबिनेतारीफ़ है। लेकिन चेंकि उनमे आम किमानंं को कोई फ़ायदा नह्हा पहुंच गहा ह। हम लिए उनके बीच हमारी बड़ी बदनामी हों ग्ही है । यहां F़लोर्ट्स आ जनों है कि मब्न जगहों पर पार्ना दिया गया है। अगन मब जगद़ं पर फानी दिया गया था तो 1979 और 1981 में क्षाड्ट केंमे हो गया ? चानन हुम से घोरैया तद के हलांके में अभी नक एक कतना पानो भी नहीं दिया गया है। उस हलांक की सारो पोद खल्य हो चुकी है। लेकिन यहां पर रिपोर्ट आल़गी कि वहुं पार्ंा बहुंत गया १। तो यद एक्र तिसी चीज है कि हमारे पेसे भी - हो होंते हैं और हमारी संग्कार की छुशनामी न हो कर हमारी बदनामी होंती है। ऐप्रीकल्चर और ईर्रीगेगन दो विभाग हैं। हम ने बहुत गौर करने के बाद देखा कि हन दोलों विमागों मे किमानों का ताल्लक है । मगर एसा लगना है कि जैसे एक ग।य हो जिस का पीछे का द्रुस्सा 0 कु आदर्मा का हों धौर भागे का हासस। दुसरे कादमं का हो। तो पीछे वाल्का हिस्मा लाभदायक है और आगं बला हिम्मा बर्नीना है। डसी करश्र मे हर्ने गेमन पर तो मनं होता हैं $\cdot$

समप्पति मलोबय : समौनृद्दीन साइए, सष्लीमेंट्री द्रान्ट्स में छरीगेशन के बारे में कुछ नहीं है। यदि छ्राजट पर आप बंो बोलना है तो बह् कल आएगा, कल उस पर बोल सकते है।

जर्ध समोनुद्डीन : में मामान्य बजट पर बोल सकता हूं 1

मैं यह् कह् रहा हैं कि इन दोनों विभागों में नालमेल नहीं है। तिगीकल्चर वाले पीछ का हिस्मा लेकर बतात हैं कि छनना गल्ला पंदा हुआ, ह्तनी प्रर्गात हुई मगर गाल्ल पैदा हो नहीं यकता है जब तक कि सिचाई न हो।
 मि चाहगा कि. तेप्रीक त्वर्व के माथ हर्गोगोन हों । प्रिा न हो कि खर्च कर्ने वाला कोई और हो और नफा च अदाद गमार बतताने वाना कोई और हो। तोंीकणन्न और सिखाह़ विभाग का कुछ तालमेल ह्राना चाहिए और तेश्राकल्वर के माथ कुछ दिम्गा भिचाई का बहें तां किसानों कां ज्यादा से ज्यादा नाभ हों मकना है। जों सूग्न इस वकन है ड़समें बोर्ई नान्यमेन गही। है।

दूसरी यान यह् है, चवि मामान्य बजट है छमनिए में पुलिम के मिलसिल में मी बंल गहा अं। अभी अभी में मिनिम्टग आफ स्टेन फार हांम से मुलाकान कर के आया हैं। ६म दिल्ली शहृर में उत्र बुलिम की ओर मे अकाम पर मजालिम हाँते हों और ज्यादती होती हीं और यद्र माननीय संमद मदस्य और उमकी सरकाए के मामने होतो हो, उम का कार्ह डनाॅन न हाना हो तो यह बहुत अफसोस-
 के माहिम्मद मबोम ने भ्रपने दरूत को काटा था। वह्र पंपल का दग्रन था। होज खाम की पुलिस का एरिया वह् है, वसी की पुलिस न उसको प्र:ड़ निया fि तुम नें पेंड व्यों काटा। वह तूफान में निर गया या। घीर वह उसके कम्पाउड्र् में था। जब उसने काटा तों छम के नउके को और उस के छ: मजद़रों कां fिारफ्ना? कर लिया। निरफ्रार ही नहां किया वल्कि उस कां बहुत मारा। जिसका नाम मोहृम्मद साविर अलो था। उस का बाद जब जमानत पर वह छूट कंर आया तो इन्जरी रिपांटं लंकर लेकिटनैंट गवर्नर और आई० जी० से फ्राप्रम मांगी कि हिम हस दरोगा पर केम करेंगे। यह डजाजत मांक्नो थी कि यह खबन पा कर पुतिस ने उस के लठ़के को तारीख $26-7-82$ को फिर लिरफलार कार

निया और आज आठ रोजा हो गए है हीज बास घाने से अब मेहृरोली की तरक नेषललुपर चौकी में कहीं उस को फिपा रखा है। उस के विता से वहा कहलयाना चाहुते हैं कि तुम ने वह् केस क्यों किया ? में ने होम मिनिस्टी में नित्रा/ दन बारह एम पोज़ ने लिख्ब कर भंजा; घग बाले परेजान हैं कि मेंरा बच्वा कहां है ? भपर कुलिम मारे मामने को दवाए हु? हैं। qचा नहीं चल पाया है क्रि वह लड़ा। कहां है। गों वे मससनीब्बेज वान्या गाजधानी में
 कातरी में स्टेट होम मिनिस्टर के ाएम भेंज चुका 3. और उन की निषानदेही भी कर चुका 3. कि हनन रोज तक होज काजी थाने में ग्रुखान मेन्ता थाना प्रभागे ने गबा और आत वन लउ़का कहां है पता नहों, लेकित अर्यो नक उस लड़के को बापिम नहीं किया गधा है। आगत गह्त् ह्वलत पुलिय की है। वह़ प्वन्नम को जभादती है। पुलिम अंशक हमारो
 नोगों कां केने राहन मिल मकनो है। किसी उग्र मे भी गहत नहीं fमिलेगे। हर्साल मे जन्ता कि पुलिय जिम्मेदाग़ के साथ तोगों का हिफलज करे, लोगों का राहत पहुंचाए, नमी हुमरी हुक्मत कामयब्ब हो मकतो च और तभी हृम सुन्क और कोम को अगे बढ़ा नकते हैं।

आज समान में दों बीजे मामने आती हैं। आक्वारें में भी बार-बार यह्र आता है कि जैरजनों क घर जनाए गाए और हिन्दू-मुस्लिम गयदटम हो गाए। बहुत और कग्ने का बाद मूक्षे प्सेत लगता $₹$ कि अंगेजो दौरे हुक़पत में ते:ता नहीं होता था और अणर हांता भी या ना बदृन कम होता था लोषिल आज हतना क्यों हो रहा है। मैं बहुत गोर करने के बाद उस नलीजे पर पहुंबा हू, कि कांश्रेस मरकार और घ्रोमतों ध्वि्दिग जी के प्रर्गतिील कदम जो उडाए गए हैं उनका यद्र नतीजा है। हैंज्जनों को लोग मदेशी समझते ये, उन पर स़ारी की जत्ती थो, उनको मामने छेठने नहों दिया जता था। आज प्रगतिशील कदमों के वेगनजर दे अ्रपने हुकूक पह्चानने लगो हैं, ते सामने सिते का अपना हक लेना चाहते है लैकिन बरी जाति के लोग जोकि अंपंजी दौर हुक्रूत रेब बुके हैं, हसको बरदाशत करने के लिए तैकार नहीं हैं। हस्सतिए आज से बून-बराबा कर रहे है।

## सभाअधति महोवय : अव समाए्न कीजिए।

श्रो समोनेढ़ीन : रूसरी तरफ मुसलमानों पर जो प्रहार हो रहा है उमकी बजह यह है कि कहते हैं कि मुन्क के दो टुकड़े हो गए, हिन्दु. सतान बन गया और पाकिस्तान बन गया, वाकिस्तन में इस्तामो ठुकूमत कायम हो गई फिर हिनुच्नान में नित्ड हुकूमन क्यों न कायम होगी।
सनावर्व महोदय : गत्रोमन्टरी डिमाब्द्म में यह् मब कुछ नहीं है।
श्री समोनुद्धोन : हिन्दुस्नान में उद्धु तालोम मो मिबाई जानो है और अर्दी वललीन भी सिबाई जातो है। सेषयुत्व मंट्र की पह्य एक नुमायां पत्चान है लेकिन इसका हिता स्यान अन्छा नहीं है। जां माम्र्रदाविक ब्बयाल के लोग है वें इसको बदी़ित करने के निए तैपार नहीं हैं

सभापति महोदय :अब अल ममाप्त कीजिए।
श्रों समोनुद्रोन : बतुरहल, जो सत्लीमेन्टरी बजट पहात पर पेग किया गया है उसकी में मलीद गरलोर ताईद क्ते हुए अपने भाषण को बलम करता हू ।

بت





ريل

آر آر بهى

جاهـا هتا هول ـ

-
[ثرى ثمهن الدين]

 تو وه پانى پانی ه اوْر جب بارش نههي عوتى هـ تب ود پانى نهیی ديتى
 i گُّ سارى خريف كى ذهـل اور رييع كى
 كا



 سركار نـ الــ نُراوث كهوشت كيا اور دوسرى طرف كّسانون سِ ارو كيتّن
 -- اور
 نهر نراوث غ
 يه قانونى طور پر ناجأئيز ع
 سنتچا ئى و!

 د هريا


 نهين هوا
 پانیى نو نـ

 - هـ هـ


 عام رى
 آ هانى \& دـ

 ذ
路
 - - ــ
据



 وبه كو ريكر ايهـ


 ملسله ديس بول رها هول ابههى ابهى




浣 گراوث چر آپ كو بولنا هـ تو و. كل - 'كث شرى 'ثنيين الدين : مين سـامانيه


مين يه كّهم رها هوي كم ان دونول
 ای ایکرى ك乙 هوا اتنى چر گتّى هوئى هـكر كّلد پيدا هو نهی سشك
 چیز ه
 نه كه خرج كرنغ والا كوئى اور هو اور



 هـينچائى K ره تو كمسانون كو زياده سِ زياده لابه هو سكنا ــ - جو هورت اس وتت فو اس مين كونیى تالهيى - نهي دوصرى بات يه ــ جونكه هامانيه

ميس السثيط هنسطُ آف اسطُيط فار هوم

 هر مظالم هوتت هول اور زيادتى هوتى
 مركار غ سارنغ هوتى هو أس كا كونى
 ناك بات هـ ابهى ابهى جو جولا
 وه يبيل كا درخت تها حوض قاضى








 وه پهو



 كر ك
 هين حوض قاضى تهان كـي




رشرى ثمين اللدين ]
يه كيس غكيون كيا - مين ن هون
 هيز ن


 لز

 هيى السثيه هوم


حِّ
كه اتن روز تكى جوض تاضى تهانغ


 دايس نهيس كيا كيا هو - آت يه حالت يولم


 ملى



 - برُ ها
 هيى - اخبارون ميي بهى بر بار a آتا
\&
 غور كرن
 نهنى هوتا تها اور ا

 d
 ع



 قاهـول
 بيّه ليكن :رى جاتى انگّ,

 - كر ه

 - كيج شرى تُمين الدين - دوسرى طرف
 كى وخه يه هندو كمهت هي
 ،

حكودت قائم هو كثى پهر هندوستان


 -

شرى ثمين الندين : عندوستان ريم
 عربى تعلمه بهى سكهانى جانى
范
乏 لوك هيى وه اس كمو برداثت كَرنغ



شرى ثين الدين - إهز حال جو
 كي
 هول

भी जगन्लाय पाटित (बगेे) : सभापति महोदय, चार महीने पहले १००२-द३ का बजट हस सदन में पास किया गया ग्या। सरकार ने बब प्रूक मांगों को एक पहली लिस्ट सदन के समक्ष रही है। लगमग दो, सवा दो सी करोढ़ रणए की मांग हस अनुपूरक बजट में की गई है। सरकार जब वर्ष का बजट तैयार करती है तब अन्दाजा लगती है कि हस साल र्वाणज्य मंनालय में हृतना उर्वा होगा और fिक्षा मंत्रालय पर इतना खर्वा आयेगा । लेकिन इसका अन्दाजा अभो तक न सरकाए को हो पाता और न बजर बनाने वालों को हो पाता के। कम से कम नो महीने पूरे़े हो जाते तो कुछ रिजन्ट मामने आता, लेकिन अभो चार ही महीनेते तुए ओर यह मांगों की fिस्ट यहां पर लाई गई है। मात-आठ मंत्रालयों के वर विभागों के लिए मांगे ली गई हैं। मै मबके ऊपर हो बोलना नहीं काहांग,

नेकिन में वाणिज्य मंबालय के बारे में कहना घाह़ता हूं। वाणिज्य मंबासय में फार्नद्र्रेक त्उ एक्सपोर्ट प्रोउवश्रन के लिए णुल में ठेठ सो रुपए की व्यवस्था की थी, लेकिन अब साके चार सौ करांड़ तक बढ़ा दिया गया है। द्न सब को देग्बते हए लगता है कि एक्मपाटे तो बढ़ता अहीं है। हमा?े अधिकारियों हो विदूां के दोगे चलते रहते हैं। मं आपका आई०एफ०टी० के एक सम्माननोव छायरेक्टर के बारं में बताना वाहता हूं। उनकी स्यूटी महीं है, लेकिन वे फिर भी बहुन दोरे करते हं, जिसकी बजह से हम को फारन एकमनेंज की कमी होती है। एक्सपोंट बढ़ता नहीं है और एग्पोट का काम बढ़ गया है। इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, जिसक कारण ह्म लोग नुकसान में जा रहे है। सम्माननीय जायरेकदर, जिन का नाम**

MR. CHAlRMAN : Don't bring an individual name.

क्षो जगन्लाव वाटिल : उनके फारन टुअसं में काई कमी नहीं आतो है। आपने नेशनल टेषमाटाइल कारपोरेपन कों १9 करोढ़ ज० लाख रुपए का लोन दं रंहं हैं, जंसा कि हस हिमांड में दिया गया हैं। मँ माननीय कंत्रो जी से पूछना वाहृता हूं कि जब से नेशनल टैंक्यटाइल काएपोधान स्थापित हुआ था, तब से अव तक हम कितना लोन दे वुके हैं ? जहुा तक मुक्षे जानकारी है जितने भी मरकागे उखांग है। उनमें घटा ही हांता है, जब कि प्राइबेट कंपनी में प्राफिट होता है। मंती महोदय को इस के बारे में भो सोचना चाहिए। नेणनल टैष्मटाइल कारपोगेशन की ह्मारे यहां ६-७ मिलें हैं, जिनमें से दोन्तीन बद्द हैं ओर ३-४ बिल्लुल नुकसान में चलती हैं। इस कोर मी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

बडट में fिंक्षा मंत्रालय के लिए मबसे कम भैसा मांगा गया है। जर्बक और कामों के लिए यहिक वंसे की मांग की जाता है। हत देग की 50 प्रतिएत जनसंख्या गांदों में रहाती हैं. देहालों में रहती हैं उनके लिए शिक्षा की कोई उवित ख्यवस्था कहीं । । मैन जिस क्षें से चुनफर काया हह, बहां पर काज भी प्रें गांब हैं, जहां सकल के लिए विल्डिग नहीं है। नहां तिरिषंज है, बहां टीचर नहीं

## [मी जगन्लाब पाfिए]

है घोर जहां टीचर है, विल्डिंग हैं, तो लड़के नहीं है। जहां पर लड़के हैं, टीबर हैं और विल्टिंग भी हैं तो उनको काई सुविधायें नहीं है। किसी किसी स्कूल में तो क्संक बोर्ड तक की मी सुविधा नही़ों है। एक स्कूल तो मैने ज्युद देबा है, जिसमें कि दो टोचर हैं-एव महिला और एक पुरष --उसमें दोनों के बैठने तक के fलए मी एक हो कुर्सी है। उस एव टीचर पेठता है, तो दूसरा खड़ा हो जाता है, और जब दूसरा बैठता है, तो कहला खड़ा हो जाता है। मेरी समक्न में नही आता है कि इस प्रकार कंत ब्यवस्या कब तक कायम रहेगी। आजादी प्राप्त हुए अ义 साल हो गये. आज मी महाश्वा्द्र की पोजीणन यह है कि एकूलों में जाने वाले विर्याययों के लिये 3000 अर्अतिक्त क्लासें सोलने की ह्जाजत शिक्षा संस्थाओं कां नहीं मिली। वहा की fिक्षा संस्थाओं ने सर्कार से मांग की थी कि हमारे यहां विद्याथययों की संख्या बड़ ग्ही है छस लियं हम को तीन हुभार अर्तारकत कक्षायें ब्बेलने की इजाजत दी जाय, हस हज्ताजत के न दिये जाने मं 9 लाख 50 हज़ार विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह् गये, उन को कक्षाओं में भरती नर्ही किया जा सका—यह हमारी आज़ादो की पर्णिनि है ।

हस में ऊर्जा मंब्राजय के लियं लगभग 9 करोड़ एयंय की मांग की गई है। देगा की राजधानं दिलन्नो के नारं एबेन्यू में मैं रहना हूं। पिछले $90-9 y$ दिनों से बिजलो का जो बल वहा चल गहा है बह में देख रहा हूं। कभी बिजली आती है तो कमी चली जाती है। 9850 में श्रीमती 与म्दिरा गांध्रा जी ने कह्रा था कि हम को काम करने वाली गरका चुन कर दो और देश की जनता ने उन को बहुमन दे कर काम करने वाली सर्कार चुन दा, लेकिन परिणाम क्या निकला ? लोगों को महसूस नहीं होत्ता है कि यह् काम कग्ने वाली मरकार है। मेरा तो ऐोसा कहना है कि हैम $ง$ करांड़ कं बजाय हन को $q 4$ करोड़ कुपया दे दे जिस से जो एक जगह बैंी हुई सरकार है, उस को थोड़ा "शाक" लगेगा कोर वह् कुछ सक्थिय हो सकेगो।

सभापति मदोद्य, ऐसे कां प्राजेक्ट्स हैं जो अभी भी आाषे रह गये हैं, समय पर श्रलंक्टस बूरे नहीं होते जिस से 9 करोए़ के

बजाय २ कराढ़ और ₹ करोढ़ के बनाय $\gamma$ करोड़ रुपया फर्वं हों जाता है। जो पस्स्टीमेट बनाया जाता है, उम के अन्दर ममय से काम पूरा नहीं होता तथा उम की कास्ट बड़ती जाती है। महागाण्न की यह् हालत है-त्में गांब-गांव में बिजली पहुंचना है, लेकिन होता यह है कि जिस गाय ने इन्दिरा जी को वोट दिया, चाहे वह कितनी भी दूरी पर हो उत को बिजलीं मिल जाता है. लेकिन यदि किसी गांव के पास से बिजली की लाड्रन जाती है नेंकिन उस ने डन्दिग जी को वंट नही़ी दिया है तो उस का विजली नह्टां मिलती। आप महाराप्द्र के विद्युत् डिपार्टंमेंट की जांच वर्गो तो आप कां पता चनेगा कि जितना खर्चा बिजली देने पर होता है उस मे ज्यादा सर्वा "बहीकल्म" पर हाना है। मेग यह मतलत्र नहीं है कि वहीकल्म नहो त़ंने चाहिये, वहींकल्म होने चाहिये, लेकितन र्यद उन का व्वर्चा बिजली दंने की काष्ट से ज्यादा हांना है तां वह आपपत्तिजनक हैं। E स पर नन्ट्रांल होंना वाहिये।

इस बजट में गृद मन्नालय के लिये भो धनराशिक मांगी गई है। पिषले तीन हफतो से यहा बैठ कर मे सदन की बह्म का बह़े ध्यान से सुन ग्हा हां । उतन प्रदेशा, बिहार, मध्य प्रदेश, हान्याणा, हिमानल प्रदेश के बाने में अख्बबारों में रोजाना खबरें आती हैं कि कहीं महिलाओं के माथ अल्याचार किया गया, कहीं ट्रेन लूटीं जाती है, कहीं बम लटी जानी है. कहीं कैक लूटा जाता है। अब महागष्ट्र के अखबारां में भी इस प्रश्नए के समाचार आने लग हैं कि कही पर बस लटी गर्ड, कही पर. डकंती पड्डी, घग्-घर में चोरी हांन लर्गा है । मेरे क्षेत्र गें तार यूनिवन के काग गुण मजनूतों में बद्दुत ज्यादा असन्तोंप फंल गया है । हुमारे मजहू भाइयों में अमन्ताप हांने के कागण बहा जगड़े बड़ रहे हैं और पुलिम कुष नहीं कर्ती है। ज्ञाड़ा होने के बाद पुलिस आती है-क्या हो गया, कैंमे हो गया, किषर हो गया-ुुष्ट पता नर्हा चलता है। भगर कही कुछ नाम दे दियें गयं तो पुलिस वाले उम की जानकारी नही़ी करते हैं। याना, उम्नीविली, उलहाम नगर, कल्याण, अम्बर-नाथ-चये ऐसे क्षेत्न है जहां चांरी बढ़ रही है। दो-नम्बर का धबा करने वाले लोगों को पूरा मोक मिल गया है, वहां कानून का कों राज्य नही है। डतना पैसा हम इस उपार्टेमेंट पर फर्ष करते हैं तो हमें यह भी

दंबना जाहिये कि लोगों को सुषिघा प्रप्त हो। वागों को त्पा महस्स्स होना चाहिये कि पुलिसवाले हमारा संरक्षण करें। । लेकिन डेसी बात नज़र नही आती है। इर्साता में आप के म।ध्यम से मम्भान्य मंन्रो महुोत्य से यह़ कहना बाहता हु. कि आप ईतना पैसा लेंते हैं, करों़़ों रुपया आप लंते हैं, तो कुष काम करने के भी आप का दिखना वाहिए। एक माल का वजट आप पहने लाए थे नेकिन उस के 4 मही़ने बाद ही आप सप्लीमेंटरी डिमाड्स सदन को मामने से आए हैं। और कितर्नी मप्लीमंटरी उिमांड्स मंनो महोदय दून मदन में नान बालें हैं, यह वे अपने जनाब में बताए। अगग यह हमें बना दोगे तो आगें के लिए अन्छा हां जाएग़ा। हु एक मही़ने में सप्लीमेंटरी fुसादृम मदन के मामने लाना अच्छा वात नद्रा है।

जनग्न बजड की fिमाह्य पर जो आप न मां बोलत का मोका दिया, उन के लिए में अर्राप का धन्यदाद देता है।
घ्रो fिरघार्टो लाल ब्यास : सभापति महांक्यय, जो मब्बोमेंटरी हिमाड्म आज सदन क नामन पश हं, उन का में समर्यन कग्ता हूं।

मन मे पहले तां में एक तिवेदन करना नाहना $\vec{b}_{s}$ कि गजस्वन एक बहुन fिछड़ा दुआ प्रदेग है और जितना विकाल नेजा गति में देग का हो गत्रा है, उम में जिनना द्विस्सा गजम्यान का भिलन्ता चाहिए, उनना नहीं fिल पा रदा है। हमारे यहां बहुत बड़ी तानद में fिनग्रम है, जिन पर वेस्ड इउसम्ट्रीज हैम बहा़ा पर व्यो कर मकते हैं जिसमे उम क्षेव का विकाय हो मके। मारत मरकान को उम तन्फ ध्रान देना खाहिए। मिं आप सें निबदन करना काहता के कि हमाने पहां आंगूना, भीलवाढ़ें में बहुत बड़ी ब्वान जिक की है। उस में 6 करोड़ टन किपोजिए है और आज के पेपर में निकला है कि हम $\mathrm{\gamma}$ हज़ार टन मीसे और जस्ते का उत्पादन कर रहे हैं, जो कि हमाड़ी ब्वपत का आधें से कम है। हसका और उत्पादन हम 1989 से मृए करेंते। का मतालब यहु होगा कि उम वसल तक कम से कम 100 करोड़ ख्यये का ह्मको द्वोर्ट करना पड़ेगा और सीसा और जस्ता मंगाने पर हैम को हतना ज्यादा क्प्पया बसं करना बड़ेगा। हलने हो वैसे में बनर एक सुपर जिक स्मेल्टर प्वांट हमें कांतूसा,

मीलबाड़ा जिले, में सगा दें पीर एस बान में डिवोंजिट जिक का निकाल कर मीको और जलते का उत्पादन करें, तो हम सा सा फारेन एक्षतेन्ज बचा सफंगे और बलन बरे वैमाने पर अपने यहां एक हुस्ट्री बता कर लेंगे, लिस से हजागंगें आदर्मियों को एम्पलायमेंट मिलेगा ओर जा गीजनल ड्म्वेलेंस उम को समाप कग्ने में हम बहुत बढ़ा यंगदान करेंगे। इसनिए डस ओर में आाप का घ्यान आर्काषत कग्ना चाहता है। इतना बड़ा जिक का हिपांजिट हमां यहो हृोते हुए मी हम को बाहर से ये मब चीजे मंगानी वड़तीं हैं। इस का सर्वं वर्गर्ह हो चुका है और प्क्सकेवेशत्ल हैए हैं लैकिन हम प्लाट का बनाने में हननी दररी की जा रही है, जिस की बजह से कराड़ों रुपया हैमें फांग्न ता़्मनेंज में बंब कग्ना पड़ता है। 300 कगंड़ रुपये में हम यद्धा पर इंस्ट्टी स्थापिन कर सकने हैं और फारंत ग़्ममचन्ज का बना कर देश को तोजी के माय आगं लं जा मकते है और प्रग्रिशील बना सकते हैं।
(夕ी सांमनाय चटर्जी पीठासीन ह्र 48)

मंरा कहना यन है कि हम योजना कों कायांनिवत करने में क्यों हतनो देंरी लगाई जा रदो है। हस का तुर्न ईम्तीरेमेंट किया जाए और एक मुपर जिक रमल्टर प्लांट वहां पर लगाया जाए, जिए मे हज्ञारों आदमियों का ए़म्पनायमंट मिल और मीते और जस्ते के मामल में देंण आट्र्मनभर्रे हां सके। इम प्रकार की ब्यवम्या तुर्त की जाए, मेरा वहु आप से fिवेद्न है।

दूमग मेगर fिबंद्यन माइका से पंपर बनाने के मम्बन्ध में है। डस देगा में तीन जनहीं पर माइका निकलता है। बिहार में निकलता है, राजस्थान में भालवड़ें से fिकलता है और आन्ध पदेश में किकलता है। आपने मादका से पेपर का कार्खाना बनाने का बहां आदेश दे दिवा है, तों राजम्थान के अन्दर मी मीलबाड़े में, जहां बहुत बड़े पेमान पर माइका fनकलता है, पेपर के करख़ाने लगाने की भारत सरकार व्यवस्था दर। अगर हमारे यहां पेपर का एक बड़ा कारखाना लग जाता *. तो र्नाश्चित तरोंक में बहुत बहों पेमाने पर लोगों का एम्पलायमेंट fिलेगा और माइका से पेपर बना कर हम फारेन एस्मकेन्त्य की

## [หी गिरघारी लाल घ्वास]

बचा मकते हैं और न केषल उम को बचा सकते हैं बलिक कांग्न प्रफम्बसेन्ज प्राप्त कर मकंगे। यह फार्न एक्षसबैज्ज कमाने वाली संस्था बन मकीणी और इस से हमारे देश को दुता क़ायदा होगा। हर्मलिए। हस काम का मी नुग्न हाय में लेना चाहिए।

दूमरो मेरा निवेदन है कि गाजस्थान fिछ्हा दुआ प्रन्त है जह़ा के $\varepsilon \circ$ परसेट लोग बंतो बाही पर निर्मर कर्ते हैं। वहा के निए तीन उवंक्र के कार्बाने नगाने की वोगना है --एक गैम पर आध्राण्ति, एक राक कास्फेट पर आघारित और प़क पार्डगाईट पर आषाग्ति। गैम पर आर्धार्ति उवंकक काग्ब्बाने की स्वीक्षति हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि बसे वुर्त गुर कगया शए जिनसे कि बहा़ के कागकरतों को लाम fित मंके। रोक फास्फेट और पाईगईट पर आधारिन्त कारबाने मी बहां म्थापित होने चाहिएं। गाक फाए्मेट बढ़ा बहुन बडे पैमाने पर निकलता है और पाई़गईट भी बढ्रु बके वेसाने पर निकलता है। इन पर आवर्वरित ज्ञाद के कारबाने भी यदि गजस्थान में लग जाने हैं तो र्निश्चित नरीक से राजस्थान हो नहों देश के अन्य भातों कां भी वेहतर बनाने का काम हृम कर मकते हैं और फोरन त़समेंज भी हम बचा सकने हैं। उन पर आयको साँचने की आवरयकता है।

राजस्थान पिछहु तुआ प्रांत है। बहा पर बिजनी का बहुत अभाव है। वहा पर तक मघ्यददेश के हाइडल प्रोजेक्ट्स से बिजली मिलताँ है मोर एक पजाब के हाहड़ल प्रोजेक्ट्स से बजलली \{मलती है। हनसे राजस्थान को पूरी विजली नहीं मिल पाती है। इसान्ति राजस्थान की इउस्द्रीज ठप्प पडो हुई हैं। किसी ३उस्द्री को वहा 50 परसेंट और किसी को 100 परसेंट तक बिपली नहीं मिल रही है। इस से राजस्पान में इुस्ट्रियल पैदावार न होंन की बजहा से 4 हीजार करोंड रुपये का नुकमान हुआ है। बेस्ट बगाल के लोग जा कुष्ठ नहीं करने हैं बहा तो बिजलो मिलती है बेकिन लोग जो पेंदा कत्गा चाइते हैं उनकां आप विजली न दो तो हम लोगों का कितना बज़ा नुक्तान होता है। गजस्पान को आपका भरम पल पाबर प्रोजेक्ट्य देने चाहाण जित से कि ग़जस्षान की विध्युत् की आवग्यकत्ता की भूनि हो मके।

आपने गजस्थान को कार सो मेबावाट के आटडोमिक पावर ल्लांट्म दियें हैं जिनकी दोनों हों ह्वयां ब्राब है। गजस्थान किस प्रकार से प्रर्गत के गक्ते पर आगों बते यह़ एक विचारणीय प्रश्न है। हांद्धां आवर प्रांजक्ट्म से हम का बिजली नहीं मिलती, यग्मन पावर श्राजांक्ट कोटा में मान्च में कमीशड होन वाला था, बहु नहीं हुआ। उम वक्षन कहा गया कि जुलाई में कमीपांड होगगा लेकन वह भी नहीं टुआ। हम कां तो अन ते.मा लगते लगा है कि पऩ वंज़ना बहाईं में पह गयी है। गजस्थान का अविप्य उजगलम हानना चाहिए था लेकिन निजली के अभाव कों। बजह से गजम्यान का भविज्य टोब नहु दिसायी पढ़ ग्रा है।

विन मंत्री महोदय से मेंग fिवेदन है कि आप हन पर ध्यान दोजिए। बहां पर निग्नाईट पर आधारित्ति विद्युत् की वाजना बल मक्तो है आं फलाना कं अन्दा नग सकनी है। कोटा में दो यूनिट तैयार होने बाले है उनकों अल्दी से जल्दी तैवार कग्वा कर गजम्यान की विद्युप् को पूरति जल्द्धा मे जल्दी कत्वाएँ जिय से कि राजन्थान प्रर्गात के गसंत्ये पर आगे बढ़ सके।

मेन्ट्रन्न असिमटेंग आपने हेस़ा ग़जज्य मर्कातों को भी दी है जिन्होंने कि उमं लबं नहीं किया। आपने बाद कर लिये $\because \bar{\square}$ काज क्रपया द्विया लोकिन राज्य सरकार ने दम करोंड़ रुपया भी खर्वं नहीं किया। तोर्री गज्य सरकारों के खिलाफ आपको सख्त कायंयाही करनी चाहिए। सेन्द्रल गबर्नेमेंट जा पेस्ता रिसीक के लिए दे और तजज्य सरवा० उसको खर्च न कंगे तो घस से बोगों को तो पंग्रानो होंती है, केन्द्रीय सरकार की भी बदनामी होती है। फ़तह कंट्रोल के लिए, आपते अभिसटेंग दी उसको राज्य सग्काण ने तनं नहीं किया, इस से फ्लह कंट्रोल राहत कायों में लोगों को गो रोजगार मिनने वाला था बह रोजगार उन्हें नहीं मिला। फ्लह कंटोल, फंमींन या अन्य प्रकार के जिन राहत कार्यों के लिए मेन्दूल असिसटेग दी जाती है उनंक लिए उसका उपयोग होंना चाहिए, न कि उसको बर्शार किया जाना चाहिए। बेस्ट बगाल सरकार ने का योजनाओं के वेसे की बर्बादी कर दी जिपका बर्शाद नहीं किया जाना वाहिए था, उसका उययोण होना जाहिए था जिस से सोगों का विकास हेता। हेंसी सरक्वारों के

सिलाफ सम्न कायंवादी करने की निन्बन नगेक मे ब्यचस्या हानी नाहिए।

हमारी गम्न्नापंम्ट और मेल्फ तम्न्लाएमेंट की स्कीमें है। एक एन०अन०क्ष०पीs，द्यरे आई०आर०ही०पी० और तीमरी ट्राईमय म्कोम है। हन म्बोमों कां बहुन सी रजज्य सरकारों ने इन्पलीमट नहीं किया है और बहुत सी रजज्य मर्कारों ने डनंक लिए दिये गयें के को ग्र्र्च नहीं किया है ब्योंकि हन यंजनाओं के लिए हम प्रकार की व्यवम्बा है कि जिनना वेमा भाश्त मर्कार द्वेंगी，उतना ही कैसा स्टेंट गबनमेट को भी देना होगा। बहुत सी सगकारें iंसी है सो आंवर ड़ाफ्ट को वजह मे पैमा ग्रूर्ष नहीं कर पा गह्ही है，इमनिए वे सरकां उम प्रकाए की योजनाओं को किसाल्वित नही कर्ती，उसको वज्ह से त्रेजगाए भी नहीं दे मकती । हम लागों की योजना थी fि．डतनने वंगों को रंजगाए देंग，लेकिन के तमाम रंज－ गार योजनाए，असफल हों गर्ड और द्रमारी नेता श्रोमती इंदिग गाधी जो ₹ंजगार देना चाहती हैं，उनकी आधिक उम्नति कग्ना चल्तरो हैं，गज्य मग्कारों की वजह मे，उनके असहु－ योग को बजन मे के यंजनाए निस्विन नहीं हो पा ग्टी है। तिमो गत्य सग्कारों के मिलाफ मम्न कायंखाही की जानी च्राहए।

आवर ड्राफ्ट नं संबध मे आपने बहुत अच्छा निणंय निया है，उसकी प्रसमा किए बिना मं नही ग्र मकता। मं फिए निवेदन करना चाहता हुं कि जा सरकारें ओवर ड़फ्ट करके पँसे का दुस्पयोग करती हैं，उनके बिलाफ कार्यदाही की जानी चाहित। अगर सही घंधजनाओं पर पैसा लगाया जाए तो कोई हर्ज नहीं के，लेकिन अगर गलत जगह पैसा लगाया जाए，अपनी पार्टी के कैढर को तंयार करने से या कार्यकताओं को नाजायज फायदा दंने के लिए पैंसा लगाया जाए，ऐसी राज्य मरकारों के विताफ सब्ती से कदम उठाए जाने चाहिएं। मेने तो बार－बार मांम की है कि जहाजजहों भी नजायज तरीके से पैसा खरं किया गया है，उन मरक्रतों को बर्बाक्त करंके गप्ट्रपति पामन लागे किय जाना चाहिए， नाकि उनका रसीह़त मिले और जनना को कोई वकर्ताक नही होंनी बहित，ज जनता के विकास के लिए जो यंज़नाएं हैं，के निश्चित तरीक से पूरी की जानी सहिएं－इस बात की उन मग्कागें। पर बदिक लगाई जानौ

चर्चाहा। मांे कायंक्रम ठीक प्रकार से चल मको，इन जानों की क्वस्या की जानी चाहिए।

MR．CHAIRMAN：You wanted time for two points．

婑 fिरघारी लास в्यास ：में आपकी बात के मपंटं में एक धाडंट कहना चाहता हैं।

MR．CHAIRMAN：Whether you mpport or not，you have exceeded your time．

श्रो fिरधाग़ी लाल ब्यास ：निम्द्रीब्यूपन निस्टम डीक．हाना चहित，मेने पहले भी इम बान की ओर ध्यान दिलाया था कि दोरतीन राज्यों का होंड़ गकाया गज्यां डिस्ट्रंब्यू शन fिन्टम हीक नही है। मं निबेदन कलना चाहना की कि．अग दंश सें उिस्दीव्यूशन सिक्टम टीक．नहीं हंगा नो जनता को लाभ नहीं पहुंचाया जा मकता । इमके सिए，कोआपरेटिवं मूवमेंट कों मजबृन बनाना पड़ेगा，उनको आर्यक मदद देना हांगा，नज जाकर के आवश्प－ ग्रक्ता की न्वां जनना यक गक्षंबाई जा मकंगी। ड्यानल इस निस्ट्रीव्यूणन प्रोग्राम को म新न बनाए！

इन चद्धों क्याथ में इसका समधंन क्ना हुं 1
पो० पजित क्रुमार मेहृता（यमम्तीपुर）：सभाप्पति जो．हमां पंब बदला ने एव ब्रात बहुन अच्छा कही है कि जितन भी गज्य में देंस का दुए－ गयोग हो ग्हा है अिन गज्य सरकातों ने पंसे का नुमुपयांग किया है उनको बग्ग्रास कर्के वहां पर राप्र्रपति गामन लायू करना चाहिए—जसे कि राप्ट्रपति शामन में दुर्पयोग नहीं होंगा। अगर यह हुआ भी तो मे जहां तक ममसता हैं कि जिन राज्यों में कांत्रेस को मरकाए．है，बहीं दुरवयोग हुआ है और उन मरकारो के बरखास्त होने की．तौज्तन आ जत्एगो，अगर दुरपयोग का अर्य ही न बदल दिया जाए। 1

मंग आज मंबें कृषि मंनो जी ने एक प्रघन के जवाव में यह् कहा कि हाल के दितों में देण मं वर्षां कधिक हुई है। इससिय बन्द्धी फमनल दांने को मंभाबना है। बही आएखयं की बात है कि स्वतंधता प्राप्ति के तोन दशक बौन अाने के वाद भी ह्म गेंती स्थिति सें咅 कि हमाग किसान अच्की फसल कन निए
［वो० काल कुमार मेहता］
आसमान की ओंर ही ताकता गहता है। हम ऐसी कोई स्थायी ब्यवस्पा नह्दी कर पाए हैं，जिससे मौसम की अनिश्चनता पर हमारी बंती निर्भर न रह का के स्यायी रूप से सिचाई का व्यवस्था पर निर्भर गहे। यह देग का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मे बिहाग राज्य की वात कस्गा। वहां करीब च．अरब रूपया सिसार्ए की व्यवम्था करने पर खर्च हो। धुका है। लेकिन आज भी बहां स्थिर्थत यद च कि किसान ग्रेंती के लिए वषां पर निभंग करता है। अगर अच्छी वर्षा हों जारी है तां लेती अच्छी हो जाती है और नह्रा हांती है तो खेती मी अच्ही नही होती है। डननी गाशि खर्च करन कें बाद भीं बंती मोमम का अनिणिचतता पर निभंग कग्ती है और लेता की जब बरबादी हृ़ार्ती है ना भगवान का दोषण ठद्राया जाना है। यदि वर्षा अन्धा हो जाती है तां हृम बहा देने हैं कि द्वमार्ग भिवाई व्यवस्था बहुन मफल गही，हमवा फ्रेय हम ल लंते हैं，प्रघंमा के नागीदार बन जाने हैं लेंकिन जब ग्वेती बग्राद हो जाती है तो कसूग्वा？ भगवान को ठहरा देते हैं। इम ओर घ्यान नहीं दंते है कि सिचाई व्यवम्पा दुछ्र्न न हाने के कारण यह बग्बादां हुई है। दुछ तो तब हांता है कि जहां प丁 सिचाई को पक्षी व्यन्नस्था का दावा भी किया जाना है वहां भी पानी न मिलने के कारण फामल बग्बाद हो जाती है। हूमांग गज्य की जनना का यन्ता पूह्ठे का अधिका है कि तेसा क्याँ हांना है＂ जहां fिचाई की च्यवस्था नह़ंत है वह्ता तां टौक है र्लाकन जह़ां－ममनाई की पनर्षा व्यवस्या
 उत्तग्दायी है，कौन दांर्ष है，यद्ध जानन का जनता का अधिकाण हांना चर्दिये। दोर्षा दर्पाक्तयों के मिलाफ क्या कार्गवाई की गई है यह जानने का भी जनना कां अधिकान हाना चाहिये।

हाल के वर्षों में विकाम कायों पर जिनना ख्बचं हैआ है उसकां देगा जाए ता पता चनेगा कि कृषि सम्बन्धी विकाम कार्थो पन खचं का हिस्मा भी बत़ा है। यह़ श्रपंमा का बात़ है। 1978 －79 में यह़ प्रनिगत 27 नक चला गया पा। किन्तु हंद की बात ह⿳亠二口阝 कि हतने भरों वित्तीय निवंज के बावजद भी उत्पाद्धन की विकासदर अपेक्षित रप से नहीं बती है । यह दर केषस तीन प्रतिणन ग्हीं जबक्ष देश की

बह़ती हुई आबदी का पेट मग्ने के निता यह़ कम से कम चार प्रनिशत हानी चाहिये । इस नग्री मे ह्वमरा काम केंम चलेगा．धना नहीं।

आगक्म में लश्य र्ता गया था कि 1972 नक द्स छृषि उत्पादन में अलमतिभंग हो। जालंगे। किन्तु जत्र भमचाई व्यवस्था दुहस्त नहीं हुई तो हम ने डस लक्ष्य का बढ़ा कर दों ह्जाए ईसर्वी कर दिया। नंकिन जर्गी हालन है। न उव्वेन समय प मिल पाना है．ऊंजा का भी गह़ो ह्नान है और मॉमम की अनिकिचनता भी है．इसकां देबन हुए मुझे सन्द्बह है कि दा हजाए ईमती नक भी द्रम डम लश्य का पूग का पागंग ।

त्मांग गज्य म नदियों की कमंत नहों nं। कमी है त्रं क्रवन योजनाबद्ध र्प में उन नर्नयों के पाना के मट़पयांग की । आपका मुन का आश्चयं होगा कि ठम देश्र में जहां प्रति व्यक्ति विजलो को खपन का औसन बहुत अधिक है या राज्यों में जनि र्यावत त्रिजलो की जों खपत है उसकी तुलना में विहार में प्रनि व्यकित निजली की बतन बहुत हाँ कम है। माने देग में प्रनि व्यकित प्रनि वर्ष बिजलो को म्वपन 188 किंलोवाट है，जब कि बिनाए में

 प्रनि वर्प भिलाभा हैं श्रोग जते बिनार में वंगृमगय जिले का घांड दें हमनिय कि नहा भमंन पाबर क्टेशन है और उमके आम पाम घंड़ा अध्रक निजनी मंचें होरी है क्यंत्रां वहा उर्वग्क और तल गांधक्र काग्वाना है， तंा केबन्न हंगूमगय को होंड दे ता उत्रो विहान में प्रान उ्रानित प्रनि वर्ष 1,7 किज्ञाबाए से अधिक बिजर्वा को म्वान नहीं ह्टाती है। एमी स्रिथ्रिन में द्म कृषि में क्षंमे उग्रति कर पायेंगे ？मुभाव द्विया गया था कि अगर ह्म कोरी का बगत् क्षेत्र में बांघन की बान सोचें ता 33 लाम्न किलावए बिजलो का उत्पादन मन्मन्व । ंवनल नदियों कां बाढ़ गंकने के लियं नियंबनित करना आवश्यक नहीं है．हमारी यांजना क्सी हीनो चाहियं कि बादु मी रुके और मिचाई मी हो और विजल्लो का मी उत्पादन हो। और इसलिए कोसी को बराह क्षेत्र में बांघने की आवश्यकता है जिमसे 33 साख्ण किलोबाट विजर्ल मिलंन की मम्भावना

औ और साथ ही ज्तर बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा उस्ससे रसचित हो जाएगा। अभी जो काँसी में कटिनाइयां हैं, उसमें सिष्टिंग बहुत होता है जिससे खतरा बढ़ गया बैगज में भिल्टिंग का जिमांक़ कारण कोसी अपना रास्ता बदल मकरी है जिससे बिद्धार में और तबाह़ी होगी। इर्सनिये मेगा मुम्नाव है कि कोसं। कां बराह्ह छेंन में बांघने की बात पर आप गम्मीन्तापूर्वंक संचें।

अकाल कौ जां स्थिति बिहाल में पी दा हो गई है उसकं लिये आपने ककती तोर पर गहत छंन के लिये उदाग्ता दिसाई है। लेकिन यद मी ममझ्र लें कि इमसे काम नहीं चलता है । क्र गगल यही होता है कि बाढ़ और सुखा़ के. मोस़म में राहन देंते हैं जिसका सही उपयांग कर्भी नही हों पाता । उदाहरण के ईलये मानरी? में मेगनन हाई बे का हलंज़न ग्रकन के लियं जद बादृ आ जाली है ता बहुन पैसा उड़ल दिया जाना है। जा मायान उसमें लगाया जाना है चजाय नदंर का दंगंजन गंकने में उसकी उपयंगा होत, वह बाजार में चला जाता है। इर्मतथे वक्ती तोर पर जो भी सहायता देंने हैं उसमें सावघार्नी गमें और तेसा मौक हा न आयं कि: वक्ती होर पर राहुत देनी पडे़। क्पों न उसक वहले से हो उसका छंताम कंज लिया जाय ?

1967 में बूब्दा गंटक: बे पानर का मही हन्नेमाल कर्न के लिये यर्दा में कलोटिग पाप कंा व्यवस्था करने की बात़ सांची गई थी। वृद्री गंडक के पानी का दृम्तेमान द्लोटाटग पम्प कं द्वाण हो हीक तो० से किया ज मकता है कवेंकि जममें पर्नी का हैंबिल हमेशा घटता बढ़ता गहता है औण बहां से नहरं निकालन में कहिनाई है। ह़सलिये फ.लॉ्लाटग पग्प व्यकल्या के बारे में अप सोचें तं उग ड़ांक को बड़ा लाम fमलेग़।

घ्न शव्द्रों के माथ में आयका घन्यदान कना हैं।
श्री राम नित्ह मावब (अलवर) : महोंदय, केन्द्रीय सग्वा ने 3 महोने के बाद ही जो मप्लीमैंटरी ग्रन्ट्स् पेश्र की हैं उससे छम बान का मंकेंन मिलता है कि केन्द्र और ग़ज्यों की वित्तीय क्यिति कंतावनी भर्ग और गम्मीए है और उसके प्रति हम सभी का गम्भीरताप्र्वंक मोचना होगा । केवल 3 मह्द्यन में 2,26261 करंड़ की सप्लीमेंटरां। हिभान्हूम ल का

आये, और णुरु की जो लाइनें हि हिमान्ड्स की उसमें यह लिखा है कि यह फर्स्ट बत्र है। कितनी और सष्लींमेंटरी हिमान्हि ले कर आयेगें कुछ नहीं कहा जा सकता । यह हस बात का संकेत देता है कि आपका यह घंका है वि: कितना और आपकं बजट में द्न्फ्लेशन हांगा कितना प्रौर अ्रधिब: बजट बहोगा। इम बां में आपका श्रायद अभी तक पूरे नरोक से जानकाश्रा नही़ा है ।

मैं निवेदन करना चाहंगा कि आपक्ष बजट पर जिम तरीक से आपका खर्शा हों ग्रा है, उस पर जब नक आप नियंन्नण नहीं करेंग, तब तक आप किसी तग्ऱ से भी स्टंट फाइंन्न्सज को और संट्न पाड़नेन्सज़ को नियंव्नण में नहीं ला मकते हैं। मे उदाहृगण देना नाहृता हूं कि छंटी पंचत्रर्षीय यंजना के फाइनेम्शियल इवंल्यूतणन में 3 पट्लिक अंद्र्टेकग्ज पर आपका 12 ह्रार करगंड़ रुपया उयदा पंत्या हुआ है। आपकी अंकली पावर अंडग्र्टाकग पर बटे ब्लान में 6 हजान करंड राथया वैस्टफल एक्सवेंडीचर हुआ है। इम तरीकं से कंट्री में हैफिसिट हो रह्ता है। द्रास्पांटं अंहग्टेकित और इरिगेशन अंडंरंटकिंग उमक नैक्स्ट् हैं। जब 12 हुजान करोड़ रपपय का घटा 3 अंहर्टंकिज्ज पर हा तो किस नग्र में उसको देश बद्वाइत का मकता है. हम पन आयकों गंभीग्ना से संचनला चाहिंगे .

आप जो यह़ां सप्ल्जीमेंटर्ग डिमांड़च लंकर अते हैं और पास कग लें हैं, यह तां सीधा प्रासीजर है। प्रांस्साजन तां हौक हों सकना दे, लेकिन स्टंट गबनंमेंट्म पर आपका क्या नियनण है? आज मद में हांड़ लर्गा हुई है वह घाटे का बजट लंकन आती है, अपनो गि्मेंज्ञ हैंलप नही कग्ती और जो रुपया उनकां अाप देन है उनका मही दरंशें से इस्बमाल नहीं ह्वाता। जैमा और भी मानरीग मदस्यों ने कहा है कि जिय काम के लिये रुपया दिया जाता है. उस श्रेंबट पर रुर्वा न का के ओर द्सरे तरीक से म्टेट्य में रुपया घवं कग्ते हैं। स्टंट्म नं आपके दिये हुए 9 .ाहनेन्म का निस तरह से मही इम्तेमाल किया है ग्रा नहीं, डम वान का काई छंब्यूएशन या जायक्रा बाप नहीं सेते है। बगर किसी स्टैट ने सही हस्तममन नहीं किया हैं तो उसके बिलाफ प्रापने क्या कायंवही की । ? जो स्टेट्म अपनी किमोस्संज नहाँ बहा़र्ती है ओर

## [जी रार्माहह याब्व]

मगातार मांग कर्ती रहसी हैं कि उनका हिस्सा मिले, नए प्राजेक्ट्म किले, अधिक क्पया मिले, उनके बारे में अपनी क्या नीति है ? अगर आप नीति निर्धारण नहीं करेंों तों कब नक इसकां ब्रद्दाघन कग्ते रहेंग ?

आपने आई० ए्म० एफ० का 5 द्जार विरियन का लोन ले रखा है । अगर आप वह लोन नहीं लेते ता आपर्वी क्या म्यिनि हैलती ? काज जो मी कंटिज़ंमि मृए्क कं नामने है, अगर द्वाहर के लान को किसी नग्ट से अपनी हनकम में मे हिम नंगेटिव कर दें, मायनम कर दें, और देश को नब उनमें से गजग्ना पड़े ता फिन हमागे 居तिय व्द्धित क्या ह्रागी ? उस बाते को देष्ने बी क्या आवश्रकना है । पहिलिक अण्डन. टेषिग्म चाने षटेट गवनेमंट गन कगती हो या संदुल गबनंमेंट गन कग्ती है, इनकं बारे में जब आप
 हिक नहीं चलनगा

नुप बाजा पर आप किम तर्हु से ओर किस लिा डतना रुया ब्वजं कग्ते हैं । गरीब बादमी, पर टैंक्म नगता है और मांते सुपर बाजाए आज लाम में जाने हैं। हर्सा तग्द् र्रिज्जिम की अण्डग्टोंकल हैं, वहां कर्ड तर्गक के अलग-अनग अधटम्म हैं जिन पर वंम्टफन तक्सर्वडिन होता हैं । उस पर आपका कोई कम्ट्रोल नहाँ है । आपका कोई भो प्रांडहियटव प्रोग्राम नहीं है । जब तक कोई मी पोग्राम निण्णिट और प्रोडक्टि न हो, सामाहटी को उसमे नाभ न हो तो आप क्यों उसमें छनना वैसा लगाते हैं ? उसस आपकों क्या लाम है ? काप गरीष्ष आदमी पर टंक्म बढ़ाते हैं ओर उसका रिटन मिलता नहीं है ।

आप ने 1742 करांड़ रुपए का स्टेट गवन्नमेंटम को जो लोन में कान्नर्ट करने का घ्रावधान कर दिया, सेकिन यह् मी क्या आपने देखा है कि जितना ओवर-्र्राप्ट स्टैट गवनंमेंट्स का है, उतना ही सेन्ट्रल भवनमेंट का है । दोनों कां बोवर-ड्राफ्ट्म बराबर है । इसके बा?े में भी आपको देखना होगा कि यह ओवर-ड़ाप्ट क्यों बढ़ ग्हा है । जब तक आप हमवाँ कन्ट्रोल नहीं करेंगे, गएइस पर कंट्रोल नही
 प्राइसम पर कण्टुलन करने की भी आप में क्षमना आ

जिन म्टेट्म पर नैंघुग्र क्लिमिटीज आती हैं अंगप ने आग तक हतने काह्हनेन्म कमीयन बैठाए
3. नेकिन उंक माष किसी ने मी बाज एक उस्टिम नहीं किया, नान्दे तमिलनाडु हां, वेस्ट बंगाल, जिह्ध़र, गजस्थन हाँ, जिनमें मूल्बा या फलड है । उनसे निप्टन के लिएए आपका नेशनल नेवल पर धिकिग देने की आवएयकता मी । में सैषय फ़िनांस बमीशन की र्पिपर्ट के बारें में कहना चाहता हं कि एक एक्षपर्ट वाडी हैंत हुण भी उसने एक अन-एकमपर्ट निप्रार्ट दी है और
 उसी तग्द्र की एलंदोंकान्ज की हैं। मनव्ध फ़िनांय कमीशन का रिपांटे के षंज $1 \geq 6$ पर ंनिबेंट पंार्षन यह है :-

## "OUR RECOMMENDATIONS ON OTHER TERMS OF REFERENCE

In the light of the existing policy and arrangements in regard to the linancing of relief expenditure and after convidering the expenditure incurred by the state Governments in providing gratuitous relief and on repair and restoration work , of publei propertie, after natural disasters, we recommend the following annual provi--inns (margins) under the Head of Account" 289 -Relief on account of natural calamities for different Staten

Kajasthan Rs. 774 Lakhs per year. अगर ग़जम्य्रान जंमे अदेशा को, जहां लगनार पांच माल से मूल्वा पड़ गहा है, 7 या थ करोड़ रुपया दिया जाए, तो वह स्टेट सूषं की स्थिति से केसे निबट मकती है ? कुछ ग़ज्यों में कई समस्याएं एसीी हैं कि अगर सेंटग उन्हें हाय में नहीं लेगत, तो राज्य तो उन्हें बोम माल तक भी हल नहीं कर मकेंो। उद्टहरण के लिए! गजस्थान में पानी की मसस्या है। जब तक सेंद्रन गवर्नेंमेंट को तरफ़ से हसके लिए बोई प्राजंक्ट तैयार नही को जाए़ी, नब तक राजस्थान के लोगों को पौने के पानी की नुविश्या नहीं हो जा मकरी। इसी तरह राजम्यान में बिजली को ममस्या है. जो वि और स्टेट्म में भी है : हुमा़े पत्रा प़टटिक पावर प्राजक्ट संटर का एक बहुत बड़ा प्राजंक्ट ह। बह 175 करोड़ रुपए का प्राजेक्ट : वहां पर 400 मिगार्राट बिजला वैदा होनी चाहिए, लंकन उसका ईअली

ठेबेरेज 100 मेगाबाट का भी नही \& हस प्रकार के जिन भाजेक्ट्स से स्टंट की हकानोमी ज्ञागे बढ़ सकती है और प्राउम्धन में वृद्धि हो नक्रती स, अगर के फ़ेल हो जातो हैं, तो आनटरनेटिव तरीका क्या है?

कोटा का थर्मल प्लांट 1980 में कमीश़न होना या, लोकिन बह आज तक कमीशन नही म1 मका है। संट्रल गार्नमेंट आज भी यह नट्री बता मकती है कि वह कौन सी वारीब का कर्मोशन होगा। अगए म्टंट की डकानोमी का बेमिक ग्वनायरप̈ंट्म पूरी नहों हो पाती者 ता मेंग्रू गवनमेंट क्या कापंवाही कोगी ?
 fिजली नही मिलती है। फ़नांशल एक्स्सपट्सं ने एसैसमेंट किया है कि हसकी बजह से एप्रीक.सर्चरिस्ट्म और इंडहियदियस्ट्स को ता माल में 4,000 करोंड़ रुपा का नुकमान हुआ है। द्वम लिए यद जात्रो है कि वेस्टफुल एक्स्वर्विचर का कम किया जाए और एसी स्तोम्त बनाई जाएं, जिनसे प्राउकशन बने और हर आदमी कां उसका नाभ हो।

आज मुबन्र फ़र्क्क्वा दैगज के बारें में मदन में बात हुई कि उमके लिए धन की व्यवस्था की जाए और जो उँजज़ पेदा हुा है. उनंक लिए क्या तंयारी है। राजस्पान क्नाल विश्व का मब से बड़ा जिंक्ट है। एक आटिफ़िश्रल केनाल द्वाग डरिगेशन के निए् बानी की व्यवस्था करने वाला हुनिया में उसके मुकाबले का कोई प्रत्जेषट नहीं है। नेंकिन केन्द्रीय मन्काए आज तक नहों कहा मकती है कि राजस्यान क्नाल कब पूरी हो जाएगी। उसके दो चरण 1980 में कम्पतीट हो जाने थे, लेकिन अभी तक दूमरे उरण का एक-तिहां या एक-चोयाई हिस्सा प्रग हुआ है। वीिवमी पाकिस्तान के बार्टर के साथ 700 किलोमीटर तक रहने के कारण उमका एक स्द्रेंजिक महत्व है, राष्ट्रीय सुरसा की दृष्टि से उसका महत्व है। उससे दो लाभ हैं : उसके द्वारा हम हेखटं. को येनरी में चेंज कर सकते हैं, अपने प्राडकश़ का बढ़ा बकते i: और श्राम आदगी की स्थिति को बैहतर बना सकते हैं। दूसरे, अगर बार्ट पर बानी नहीं होगा, तो आदमी बहां रुने के लिए नहीं जाएगा, जिससे राष्ट्रोय सुरक्षा के लिए ज्तरा पंदा होगा। हस निए जिन प्राबेक्ट्स को स्ट्ट्स पूऱ नही कर सकती हैं,

उन्हं पूर्ग करने के लिए स्टंट़म के लिए प्रायर्ट्र बेसिस पर वेसे का प्रावधन करना होगा।

अंत में मं निवेदन करना वहाता हूं कि एट्य फ़िनास कमीघन तो विठा दिया। लैकिन जव तक आप एक्सपेंहीचर कमीशन नहीं बनाएंतं इस देश को अंदग्र, तब तक काइनंस्स को कट्रोल नहीं कर सकेंगे। आप एक्षपेंकीजर कमीशान बनाइता, एट्य के ऊपग उन की रिपोट
 का मोविलाड़ज नह़ों करने और खंत ठीक तरीके से नही करते उन के लिनाफ जब तक प्रिक्तन नहुं ह्रांगा नब नक बिनोय fि्यित्रि कावृ में नही़ी आ मकतो ।

हन्हीं घाब्दां के माय में इन डिमांड्म का ममयंन करता हैं।

भोमतो प्रमिला द्ठवनते (बम्बई उतग मह्य) आप ने मुले सिर्फ पांच मिनट दिया है, मै आप को सहयोंग देने को दूर्गे कांशिण कहुंगी। पह़ली बात तो यद़ है मप्लीमेंदी बजट फॅप करने को कोणिश सर्कार ने की ? इसलिए में पहललं धग्यवाद हना चाहता हैं क्यों कि पिछले माल में एक नया ग्वंया शुह हो गया था कि ए़्जोन्यूटिव आडंस में कुछ ट्रसंज बत़ा दिए, प्राइमेत्र बड़ा द़ी, उनकम बत़ा दिया । तो कम से कम मप्तोमेंड़ी बजड का फहला फे़ आप लाए हैं जैसा कि आप ने कहा कि यह पहला फेंज आया है अभी और कितने अलें कुछ्ड पता नहो।

मे अपने विवाए मिक वो पहतुओं पर रखना चाहृती हूं। पहृला बात वम्लिक सस्ट्री|बूभ्भन सिस्टम के बारं में । हुमाे देग में अन्ाज बहुत वंदा हुआ की, बीनी बहुत पैदा हुई है। सीमेंट की भी हालत सुधारने के लिए अन्तुले जंस व्यकित को निकाला मी गया है। लेकन तब मो प्रेता लगता है कि आज भी देश में ब्बास कर देहातों में ये सारी चोजे लोगों को ठीक तरह से मिलली न्ती हैं। 14 बोजों के बारे में आप ने कहा । कि मिल जाएंगी। लेकिन मैं पूक बात की ओर आप का ध्यान बींचना चाहतो हु. कि आस्टेलिया से हमारी सरकार ने 7 लाब 50 हजार टन गेढ़ं, मंगाया है। आस्ट्रेलियन गबनमेंट ने ब्प्पोर्ट करने के पहले ही यह कहा कि एस के ऊपर मेंट्टिसाइए्त जो स्त्रे किया है। उस की बतह से यह बाने लायक नहीं औ, प्तायजनम

## [बीमत्ती र्रामला वउउष्तं]

- 1 लेकिन उन के यह कहने के वावजूद भो हुमारे देश में मात लाख़ टन गहहृं आया हुआ है। यह सारा गेहू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए हमारे देशा के गरीब लोगों को हो खाना पड़ेगा। आप को में याद दिलाना चहाहा हु कक एक जमाना था कि जब घतूरा मिश्रित माहलों हमां देग के लंगों को खाने का दिया गया। एक तरफ से खेयारी दाल का उतादन कम किया जाय या उम कां बन्द किया जाय ऐेसी मांग होंतो है तो हमारे कृषि मंत्री कहते हैं कि यह संभव नहीं लगता । हूसरी तरफ यह कहते हैं कि देश में अनाज हतना पैदा हुआ है फिर भी परदेश से यहां ड़तना अनाज आया है। इस के लिए जो पेस़ा दिया गया है, जो र।शिखर्च की गई है उस गाशि का क्या होगा ? कन्ज्यूमर गाइडंस संसाइटी आफ इंडिया एक कन्ब्यूमस्सं आर्गेनाइजेशन है, उस ने मांग को है। और पूषा है कि इम के लिए जो भी राशि खर्च हो गई है उस का क्या होगा ? शायद सरकार यह सोचे, वह ज़ायद यह समझती है कि हमारे देशा के लोग कम मा भी खाना हों, खाएंगे। पत्यर भी खाना पड़े तो खा कर रहेंगे। लेकिन मुझे लगता हे कि अगर वर्निग के बाद भी सरकार नरह् की बातें करती है तो यह् बहुन गलत बात है। में जानना चाहूंगो कि सरकार इस के बारे में तुर्त क्या कार्यवाही कर रही है और हमारे देषा के लोग जो कन्ज्यूमसं हैं और पब्लिक बिस्ट्रोब्यूशन सिस्टम पर पूरी तरह से निर्मर करते हैं उन के लिए वह क्रा करने जा रही है ? ल्बर्च के बारे में भी मे जानना चाहूंगो कि हम का खर्चा किस श्रकार से मीट करने वाली है।

सीमेंट के वारे में इसलिए कहूती हूं कि बन्तुले को निकाला लेकिन आज भी बम्बई में और महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि एक मंत्नी को निकाला, मगर आज भी लोगों को सीमेंट उपलब्ध नहीं है। तो यह् सीमेंट लोनों को कैसे मिलेगा यह् भी चताने का कष्ट करें।

सीसरी बात मुझे कहनी है कि अगर हमारे देश में चीनी बहुत पैमाने पर पैदा हुई ( तो राशन की दुकानों में उस की मात्रा बप़ाली चाहिए नहीं तो आचिर में एक इंडस्ट्रियल कासीरम पंदा होने वाली है धुगर सज़े में। एक गरक से बफर स्टाक के

लिए ध्रिएरा पंसा ख्वर्व ध़ोने बाला हूमती उरफ उस के माय साय जनता को चीनी अविक मात्रा में मिले, हम की ध्यक्रस्या हांनी चाहिए।

गूमरी बान ता तिंड आहंर सिन्युपणन की है । मुक्षे दुख्ब से कहुना पड़ना है कि ला तेंड आं मिचुपश्शन को वजह से मब में अधिक हमागें वहनों पर हमला हों रहा है। पुलिस उनके. उलर अत्याचार कर ग्रा है। पुलिस की भी कई शिकायतें हैं, कठिनाइया हैं, इस के लिए सरकार ने छर्चा कर के एक पुलिस कमीशन बंटाया । उसने अपनी पांच रिपोट्ट दी है लेकित उन का वह हमारे सामने क्यों नहीं रबते? अगर हम ठीक तर्द से उनके ऊपर पैसा ग्र्वर्व कर मके तो हृम उनको कठिनाइयां दूर कर के देग को ल़ा ति अंर्डर सिच्पण्गन कों ठीक कर मकते हैं। दूसरी तरफ से डावरी के लिए आज एक डिमांम्द्रणन हो गया। कल एक होने वाला है। मुझे दुब के स्राय कहना पड़सा है कि जिम व्यक्ति के ऊपर हमारे देग की रक्षा की पूरी जिम्मेदागं है एसा प्रधन मन्त्भी कहती हैं क्रि मुजे सबक सिस्डाने की कांशिश विरोधी दलों ने की है। एक आम पुरष स्त्री पर इस्सलए अन्याचार करते हैं कि वह्ह उनका सबक सिखाने की कोशिश करता है । They want to show their grudge. मुंज लगता है
This is too much of a simplification of the whole problem.
17.26 hrs.
(Mr. Deputy-Speaker in the Chatr.)
आज डावरी के लिए अल्याचार हो रह है। इताना सिम्प्लीक्षिक्रेशन करने से यह काम नहीं होगा । मेरी प्रार्थना है कि आप इतनो राशि ख्वर्च करते हैं, पुलिस कमीशन बैठता है, जिसकी रिपोटं पांच वाल्यून्स में है, उसको लोक सभा के सामने रबना बह्दुत मह्त्व्वपूर्ण है। जनता पार्टी के ज़माने में जो गोल्ड आवशन हुआ उसके सम्बन्ध में एक कमेटो बनाई गई है, उस़की रिपोट भी पार्तमेंट के स़ामने नहीं आई है। यह् जो महृष्वपूण्ण प्रश्न हैं यह देशा के समक्ष जाने चाहिए। आज पुलिस का जो सवाल है वह बहुत ही महिए का है। मैं कहना चाहुंगा कि आनरा में मघु नाम की लड़की पर जो काष्ड हुछा है इस घ्रकार का अनेक

नाण्ड अलग जगकों पर दें र्वे मे । अन्ज दंश का हानत लगयात fितापलो जा गह़ी है। ला तैं अर्डे मेनटेन कर्नें के लिए हम हनना ब्वाँ का रंट हैं लंकिन अब तक हम डमके ष्ट काज़ पर नहीं। जायेंग नल तक यद हालम सुधन्न काली नही़ी है ।

नामरी बान यद्र हे कि अगर ह्म वार्मक में महिलाओं की गक्षा कर्ता चाहने है तां मरकार को महिलाओं के जिएा गजज़ार उपनह कर्ग्न कंत्रोशिश कर्ग्नी चाहित। छटी पंचवर्षीय यं।जना में कुष आ ग्वामन हैं नेकिन उनकं उपर कहा तक कायंन्वयन वित्या गया है इसकता जिश गह्रा पर ह्नाना चाहिए। अभी इस मदन कें ममक्ष यह पह्ला मप्लीयेन्टरी बजट आया हे: अभो आगं और कितने आयेंगे इनका पना नहीं है। यदि आगं और भी आने बाले हैं ता उसमें मह्लहाओं के निए, गेजगाए और महिलाओं की गिक्षा और ट्रोनिग देने की व्यवर्श्या होनी चाहिए। जब तक यह नही होंग नन तक ना तेंड आडंग की मिच्युण्णन मुध्रर नही सकती है law and order: situation i, linked up with the situation of the women of our country who are totally and economically dependent on somebody else.

मेगी आपसं ग्राथंना है कि इन दों तोन इप्युज़ पर यहां प्रकाश जालन को क्रुपा करें। श्रो मनोराम बागड़ो (हिसार) आगरे वाली बात मंत्नो जी जहल नाड करनें।

MR. DFPUTY-SPEAKER : Now, Shri Kodiyan.

Only five minutes to each Member as we have got to complete it by 6 O'clock. Shrimati Geeta Mukherjee is waiting.

SHRT M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : It can continue tomorrow.

MR. DEPUTY SPEAKER : Yes, Shri Kodiyan.

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor) This is the first list of Supplementary Demands. As many hon. Members have pointed out, I do not know how many more supplementary demands are going to be introduced.

Though the Government is claiming that the economy has improved and the inflationary rate has been almost controlled
or reduced to $6 \%$, the situation in the country in far from satisfactory so far as the life of the ordinary people is concerned.

There has been a continuous rise in the whole-stile price index in the last thres months which, I think the Government cannot refute and the rise in the retail prices will be much higher than the rise in the whole prices.

Apart from the prices of essential commodities different sections of the working people of our country have also been affected by this inflationary situation.

Now, Sir, while the prices of essential items are going up, there has recently been a decline in the prices offered to the farmers fur their produce. Take, for examaple, sugarcane, jute, cotton and coconut. Therefore, do do not agree with the Government's claim at all that the in flationary situation has been controlled and the economy in picking up.

Now, Sir, the first major item in the Supplementary Demands for Grants is on conversion of overdrafts into loan. Since I have no time. I do not go into the details. The States have been accused of overspending-They do not live within their means. The charge is often heard. 1 do not deny that in some cases, the States are overspending. But, then they are accused of financial indiscipline. I do not think the Centre is also free from the financial indiscipline. If we look into the deficit financing in the last few years, we can find that there has been a considerable increase in the deficit financing by the Centre. So far as the Centre's deficit financing is concerned, there is no limit because there is the Reserve Bank of India. Treasury Bills could be produced before it and it will give the currency, the money. But. so far as States are concerned, there is a limit to the deficit. There is a limit to the overdraft. The overdraft from the Reserve Bank has now been stopped and it is converted into loan. I do not think that this is a solution to the problem of constant financial complaints on the State Governments. It is the State Governments which are responsible for directly solving the problem of development in the States and they are
[Shri P. K. Kxdiyan!
finding it increasingly impossible to meet the growing expenditure on the development schemes. The distribution of resources between the Centre and the States is very inequitous. Now the highyielding revenue sourcer like the surcharge on Income-tax and import duty are outside the divisible pool. The Centre is also trying to take away more items out of the sale, tian net by subjecting them to excise duty. Take for example, sugar. textile, tobacco and tobacco products. If you see the total transfer of resource, from the Centre to the States in the last three years. you can see that the percentage of the transfer of resources from the tentre to the States had been decreasing.

In 1977-78. the percentage of total transferred amount from the Centre to the States has increased by $23 \%$ in 197k-79 the increave was by $33 \%$ and in 1979-80 it was only by $19 \%$. which came down further to $16 \%$ in $1980-81$ and 10 a meagre $4 \%$ in 1981-82. One of the reasons for the increase in non-Plan expenditure of the State Governments is the natural calamities like droughts and floods. of course, Central aid is given but that meets only a part of the expenditure on drought or flood relief works.

Another reason for the rise in non-Plan expenditure in the States is the heavy burden of repayment of interest charges on the loans which the Stat? Governments have taken from the Central Government. More than one-third of the total loans advanced to the States every year is being paid by the States by way of interest charges. In 1982-83 budget loans and advances to the States amount to Rs. 3.972.93 crores. The projected capital receipts by way of recovery alone in the budget is Rs. 1,643 crores. My point is that out of the loans and advances made by the Centre to the States a big portion is being every year returned to the Centre by way of interest and principal. These are the main reasons for the increase in the non-Plan expenditure of the State Governments. Therefore, merely converting the overdraft into loan will not solve the problem. It is a temporary solution. The basic reason is the inequitous distribution of resources between the States and

Centre. Therefore, I would request the Government to seriously consider the question affecting financial reforms. There must be a conference of the Chief Ministers and the Finance Minister and the Planning Minister presided over by the Prime Minister in order to thoroughly examine this basic question of Centre State financial relations. So, this is my main request. 1 have got many other pointr. But since is, no time, I am concluding my speech with these words.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Ram Lal Rahi. (Interruption)

No commentary pleanc. The hon. Member may complete his speech in five minutes. He will be the last speaker; then the hon. Minister will repliy. I request hon. Members to cooperate. I will givi mor: chance from tomorrow.

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertrganj): You give justice to all, including Treasury Benches: therefore please give me 5 minutes to speak on the Supplementary Budget.

MR. DFPPUTY-SPEAKFR : I slo justice to all. Shri Ram I.al Rahi.

侪 राम सात राहौ (मिसरिख) : उपाथयक्ष महांदय ये अनुपूग्ब अनुदान भागों दो ही दगाओं में सदन में पेश होती हैं, या तो साल के छान कोई नये काम प्रारंभ किये जाएं, उन के सिए मांगें ग्री जाती हैं अयवा मरकार की गलत नोतियों के काग्रण या ग्रिषिन मूल्य नीति के कारण जब चीज़ों के दाम बढ़ जातं हैं, नब अनुपूपक्ष मांगें ग्री जाती है और यह मिलमिला जहां तक मं द्वेत्र ग्रा हैं, तगतार एक लम्बे असं से चला आ रहा है और ऐंसा लगता है कि यह प्रकिपा निरन्तन चलतो रहेगी। यह सदन बड़ा महत्वपूर्ण है और एक सरोच्च मंक्या है जब देश में टेंसी प्रकिया बन जाए और बार बार चलतो ग्हे, हग माल चलतो रहे, तो जयादा बहततर यह होगा कि जब जनरल वजट पेश हो, तो उम में हम तन्ह का एक प्रावघान कर दिया जाना चर्ताए कि अगर कोई नये काम किये जाएंगें या चीजों के दाम बढ़ने के कारण किन्ही अनुमानों के लिए हुम को और पसा देना पड़ेगा, तो हस मद से पसा दे दिवा जाए। । छेसा कर के अगर सदन का समय बसाया जा सकता है, तो

ज्यददा बेहतर होगा। ये जो अनुपूरक मांगे पेक्ष की गई हैं उन के साथ यह मी कह दिया गया है कि यह पहली किस्त है। इस के मायने यह हुए कि अभी दूसरी, तोसरा श्रोर चौयी किस्त फिर आने वाली है और अगर यह सदन छ: बार बैंे, तो $18-20$ घंटे इसी के लिए नाहिए सरकार को। इसलिए मैं मंन्नी जी से यह निवेदन कर्गा कि वे इस मदन का समय इस तरीके से नैष्ट न करें ।

इस में जुए किया गया है कृषि से । में भी कृषि से घुर करना चाह्ता हैं कयोंकि बीच में टोका-टाको हो ज्ञाती है और कह् दिया जाता है कि वह मद इस में नहीं है। कृषि और ब्नों से इस को पुरु किया गया है ओर बनों के लिए, पहलो अनुदान मांग रखी गयो है बनो का कटान और पहाड़ों को नंगा करना घहृत लम्बे अर्म से चला आ गहा है और हम का नतीजा पह द्वा है कि पहाड़ बिमकते गये और बरसात के कारण नदियों के जरिये मिट्टि बहती गई और पहाड़ नंगे हों गये। माय ही मिट्टी जाने से नदियो की मतह उंची हो गई। इसलिए जहां दस से त्रें नरींक से पहाढ़ प्रचावित हैं, पहाड क लोग कष्ट में हैं, जहा पहाढ़ नंगे हो गये है., वहां बर्मान आते हो नदियों का पानो बट़ना है, तां मारा मंदानी द्वाका उस मे प्रभावित हो जाता है। दर्सनिए यहु जो काम है यह़ बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है और अधिक से अघिक, युदु स्तर पर अगर हम पहाह्टां पर वन लगा सके, झाडियां लगा सके और उन का नंगापन दूग करने के लिए प्रयाम क० मकं, तो यह बद्रुन अच्छा काम होगा और इम से बहुत फ़ापदा होगा। इम से जल संरक्षण का काम हो सकेगा और जल को रोकने में बहुत काफ़ी मदद मिलेंगी और जल की हक्ट्ठा कर्गे में पद्धाद़ पुर्ता होंगों। इसलिए वह बहुत उत्तम काम है और इस को आप कों बहुत पहले करना चाहिए था। अभी तक आप सोते रहे हैं लैकिन देर से आए, दुर्त्त अण और टीक गस्ते पर आ गये, यह अच्छी वात है।

दूसरी एक बात और मं कहना वाहुंग। बड़ी आवाज लगा-लगा कर सरकार की तरक़ से कहा जाता है कि मुडार्प्फाति को हम कम कर रहे है। हमारे यहां एक कहाबत: है जब अंक्ररा आंखि पावे तब जगु परियाए।

अगर इसकी ग्रकरत 1, आवावप्यकता है तो इसके लिए अप क्या कर दहे है ? अगर आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं तब तो आपको बात सहीं हैं। आप कहते हैं कि मुद्राकीति और मंहगाए बक हो रही है। मैं आप से पूछता हूं कि पिछले साल हसी महीने में सीमेंट के, लोहे के क्या दाम थे और आज क्या दाम हैं? ह्म आप से चीनी का दाम पूछेंगे कि पिछले महीने में क्या थे और आज क्या हैं तो आप जवाब नहीं दे पायेंगे, करर जवाव देंगे भी तो टालमटौल कर के देंगे क्योंके आपकी सरकार के आने के बाष से दम बढ़े हैं और आग कीमतो को गेकने में असफल रहे हैं।

किसान जिस चीज की पंदावार करता है उसके दाम तो वरे नहीं हैं लेकिन वहु जो चीजें पंदावाए करन में दस्तेमाल करता हैं उसक़े दाम बढ़ गये हैं। लेकिन जब किसान की पंदा हुई चिजो दे दाम भापका तय करने होने है तो उस वकल किसान की राय नह्टी लेते हैं। काग्बाने वाल, बंड़े बड़े उद्यमी मनमाने तौर पर दाम बढ़ातं चले जा हैं और जो दाम वह तय कर देते हैं उनकों अण मान लेंते है। किसान की जात सुनी नहीं जाती है : आपने गज में किसाऩ मारा जा च्दा है। अपकी ध्यबस्या में किसान की दुदंश़ =। थह स्थित कव नक चलेगी ? आखर आप किसान की उपज के दाम, उसके उत्पादन मूल्य, उसकी लागत के अनुमार, खाद, बोगे, पानी की कीमन को जोड़ कर क्यों नहीं तद करते है ? आप गेंह, चावल और दूसरी चीजों कें दाम उमको लागत का देख कर तय करें, यह मेती माग है। जब तक आप ऐेसा नहीं करेंगे तद तक किसान दुखी रर्हेंगे और आप उसकी उपज का उसकी उचित मूल्य देने में असकल रहलें।

आयात और नियात की बात क्यती है। यह बात सही है कि भाहर से सामान मंगाने में आप माहिर हैं। हमारे अपने देश में हमारे उद्यमी, हीमने क्यवसायी बहुन्मी नीजें गन, क्कते हैं। उनको आण पोत्माह्न नहीं दे रहे है। इसलिए विवक्षता में वे लोग़ अपने नसे उधोग नही लगा पा रहे हैं।

मैं आपको एक नयी चीज बताना चाहता हूं। गन्ठक हमारे देण गें आयात होता है और आयात हो कर यह गन्बव हमारे देश की
[बी राम लाल राती]
कई फेन्द्रियों में काम में आता ह। हस गन्हक के धस्तेमाल होने के बाद, हमको जो मेल निकलतो है, उस मंल को शुद्ध कर के 60 से 70 फीसदो नक गन्धक तैयार किया जा सकता है। हैमारे देग के वैज्ञानिकों ने, उद्यमियों ने इस का कर के देषा है। एक उउमी ने तो पहालधमी कोमिकर्म के नाम से बरेली में एक कार्बना भी लगा दिया है। अपने अप्य यह कारबना लगाया है। इस कारखाने में गराब गन्घक से 50 से 70 फीसदी तक गन्धक तैयार किया जाता है। अब तेंते कारतबाने को अगर सो वैगन कायना वाह्डाँ तो आप उसे 16 वेगन कोयला ही देते हैं। गन्धक आप बहाग्र से मंगाते हैं और \{िंड़ी मुड्रा किमकी कि अपका किल्लत है, कठिनाई है, उसकां अप्र इमक मंगाने पर खर्चे करते हैं। वंकिन आप हैस प्रकार से गम्बक तैबार करने वाले को उचित मात्वा में, पर्याप्त मान्वा में कोयला दे पाने में असमर्य हैं। हस वात की बार बार मांग की जाती रही है । नूंकि ममय कम है इर्सलिए में ऐंसे जो दूसरे बहुत से उच्योग हैं उनके बारे. में नहों कहूंगी, जा कि जन्होंने स्वयं लगाये हैं और जिनझो प्रांत्माहन दे कर आप काफी मात्रा में विदेघो मुद्रा की बचत कर सकत हैं। लेक्रिन आप उनको प्रोत्ताहृत नहीं दे ग्रे हैं। मेंगे जाप से दगध्राहत है कि आप उछंग मंवो जी को या कायला या कषचे
 कहें कि तिं उच्यांों कां अनुदान और कण्चा माल उपनव्ध कगता जाना चानिए नर्गाक रन वोजों के मंगान में जा विदेगी महता हम ल्बरं कर्ने हैं, उसको बचन हो और हन कीतों का अपने दें मे हो उत्मादन बदे। उम में हम श्न चीज़ं का द्नसरे देधों कां वेकने में भी ममषं हो गक्रने हैं।

> यही मिं क्रना नाएना है।

THF DIPlit MINISTER IN THE MINISTRY IFF FINASC:- SIIRI
 Deputy Speaker, vir. I am grateful to the hon member- for giving valuable suguentiun. and :ilsu making valuable contribution. On this wubject, 9 hon. mı mbern have spoken. Thiy have apoken about the recession, inflationary rates, public distrikution system, shortage of cement,
shortage of power, setting up of power plants, imbalances; so many issues were raised. At the very outset, I may submit what is the scope of the debate. I may be permitted to bring to your notice rule 216 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. It says as follows:
> "The debat: on the supplementary grants be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necossary to explain or illustrate the particular items under discussion."

: request the hon. member to forgive me for not meeting all the pointh as I have got limitations so far as time availability is concerned: and under theve circumstances. I will not be in a position to oblige the hon. members.

This is the first batch of the suppleme-tary demands for the current financial year. It covers 14 demands for the gross additional expenditure of Rs. 2,262.61 crores. It includes the expenditure of Rs. 1745.75 crorcs sharged on the Consolidated Fund of India. The expenditure on revenue account will be to the tune of Rs. 8.55 crores and a balance of Rs. 2.254.06 crores for the capital outlay which inclu le the di,bursement of loans and advances. It also includss the additional plan ernenditure of Rs. 15.24 crores. The related reecipts for the period would be ahout Rs. $4 k 0$ crores. Besides this. the 'upplementary demand. include the carpital expenditure charged of Rs. 2.25 crore of loans to be given to the statis. Hiw, this supplementary demand invo!ve4 a net total expenditure of Rs. 1780.36 crores. St, in other words. we can say. the net out-go from the tonsolidated I und of India i. to the tune of Rs. $17 \times 0.36$ crores.

Now ref_renc. has bern nad regarding the deficit. It haci been stated by the hon. member. Khri Somnath Chatterji. e regarding the deficit of the Central Government. $H_{\text {_ }}$ hay gone to the extent of saying that the Central riovernment ha' gone to the estent of spending to the tune of R.. 7000 crores

1 do not agree with the fipures given but who is responsible? Who is responsible for this deficit in the Central Budget ? Now, we have to analyse it. My submission would be, in this particular budget, as I have stated, 1 bring to your kind notice that the deficit has bzen caused because of the deficit incurred by the State a,overnments. What is the total deficit incurred by the State Governments? It is Rs. 1.743.46 crores and out of this, West Bengal-to which Shri Somnath Chatterjee belongs-according to the figures given, hal incurred Rs. 340.71 crores.

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : He helongs to lidia. not only West Bengal.

## SHRI JANARDHANA POOjARY

I know. But at the same time, you cannot attack the Central Government saying that the Central Goernment is responsible for the deficit. Who is risponsible for this deficit? Who is responsible for it?

Now, we have to get in the form of Supplementary Demands. We have to cover this deficit. How can we cover it? We have to come before the House in the form of Supplementary Demands.

This is the first batch of Supplementary Demands. Particularly, in this batch the total Stater' deficit to be covered under the supplementary Demand is Rs. 1,743.46 crors out of the total demand of Rs. $2,262.61$ crores. So, we have not come up before the Houre with this Supplementary Demand without any reason. Who is responsible for this? You cannot blame us.

SHRI $\triangle T A A$ BHARI VAJPAYFE (New Delhi): Government of India.
SHRI JAN\&RDHANA POOJARY I appeal to all one State Governments to obstrve financial di,cipline.

AN HON. M ${ }^{4}$ MBER : Wrst Bengal to not going to obey you.

SHRI SI.DHIR GIRI: Whis are youl interfering? (Interruptions)

MR. DF-PUTY-SPI AK: R . Order. order, pleise.

AN HON. MI-MBER: You cannot dismina West Bengal . . . . . (Interriuption.s'

SHRI JANARDHANA POOJARY : I am deailng with the points raised by the hon. Members.

The main expenditure for which the Government have come before this Hon. House relates to the transfer of Rs. $1,743.46$ crores to States for clearing their deficits as on 31st March, 1982. As the House is aware, the Hon. Finance Minister madc a detailed statement in this House on 8th July, 1982 on this subject. Therefore, J will only very briefly touch on this subject. Out of the 20 States which bank with the Rexerve Bank of India-Jammu and Kashmir and Sikkim do not bank with the Reserve Bank of India-18 States closed their accounts as on 31 st March. 1982 with a total deficit of Rs. $1,743.46$ crores. The deficits ranged from Rs. 340.71 crores in the case of West Bengal a to Rs. 85 lakhs in the case of Uttar Pradesh. (Interruptions)

SHRI SUDHIR GIRI: What about Rajasthan?

SHRI JANARDHANA POOJARY: We are not excluding Rajasthan.

AN HON. MEMBER: What is the amount?

MR. DEPUTY-SPEAKER: They want State-wise figures of deficit. You read out.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I will give you the figures.

Andhra Pradesh
Assam
Bihar
Gujarat
Hary:na
Himachal Pradesh
Kerala
Madhya Pradesh
Maharashtra
Manipur
Meghalaya
Nagaland
Orissa
Punjab
Rajasthan
Tripura
U.P.

West Bengal

R5. 18.95 crore.
Rs. 127.43 crores
R4. 197.39 crores
Rs. 74.60 croreh
R. 75.79 crores

R\&. 36.91 crors
Rs. $93.9^{\text {i }} \mathbf{~ c r u r L s ~}$
R. 154.88 crores
R. 81.40 . 10 ores

Rs. 66.29 ciors
: Rs. 16.41 crorg
: R. 21.96 craire,
R : 24.43 crores
: Ri. 97.35 crores
R. 283.46 crorts

R4. 30.72 crores
: R. 85 lakh.
: Jts. 340.71 crores

## [Shri Janardhana Poojary]

In the given situation, the Government of India decided to give term loans to theys States aggregating Rs. 1743.46 crores in order to clear these deficits. These loans are for a duration of 10 years for special category States, namely, Assam, Himachal Pradesh. Manipur, Meghalaya, Nagaland and Tripura. For other States the duration of loans is 5 years. The loans carry an interest of 6.5 per cent per annum and the repayment of principal and interest will start after a moratorium of onc year i.e. from 1984-85 onwards.
18 hrs.
The Renerve Bank has also taken action to double the ways and mean; limis wh ch the State, have with the Bank to provide a larger cusion against temporary imbalances between their receipts and expenditure. The normal ways and meanh limits of the State" have accordingly been ra sed from Rs. 260 crores to Rs. 520 crore4, Over and above the ee normal ways and mean. limits. th, State can also avail of special ways and means advances against their pledge of uccuritie'. This amount now is Rs. 152.31 crores. It is hoped that with all these measure, the States will not run into overdrafts. But if unfortunately, they do run into overdrafts for a period of more than 7 working days. the Reserve Bank of India will have no option but to stop their paymentr.

As mentioned by the hon. Finance Minister before this House, this Supplementary Demand will, no doubt, increase the budgetary deficit of the Centre-Shri Somnath Chatterjee is correct when he say, that there will be increase in the budgetary deficit of the Centre but it would have no impact on the economy as such, since thideficit by the States hav already bcen abuorbed by the economy.

The second main item relates to provision for technical credits under the bila -ral Trade and Payments Agreementy. The Budget provides Rs. 80 crores for this purpose, but this provision is now required to be augmented by Rs. 480 crores taking into account the drawals so far and those expected during the rest of the year. It is alho expected that the related repayments will be of the same order and hence there
will be no net outgo on this account from the Consolidaed Fund of India.

As the House is aware, the technical credits are sanctioned by the Government of India to enable trading partners to make purohases of the goods from this country, when due to a temporary imbalance in trade, the rupee funds generated by their export to India are not adequate for the purpose.

The other items about which would like to mention are the Supplementary Demands of Rs. 11.7 crores for National Textile Corporation and Rs. 8 crores for Delhi Transport Corporation. For NTC it has become necessary to provide working capital loan to enable the Corporation to execute a contract for supply of 30 lakh metres of terrycot cloth worth Rs. 15 crores to Defence Services. Since the liquidity position of the Corporation is not saisfactory, it his become necersary for the Government to advance this working capital loan.

In the canc of DTC. as the House ${ }_{1}$ : aware, whereas the operational costs have $\cong$ ne up over the years, the fares have not b en raised for the last several years. The Corporation is at pre-ent incurring a cash los ${ }^{2}$ of about Rs. 2 crores per month.

SHRI ATAL BIHARI VAIPAYEE: Do you want to increase the fares?

नोवहन घोर परिखहन मंतालय में राज्य मंब्रो (बो सीता राम केसरी) : आप चाहत हैं ?
MR. DEPUTY-SPEAKER : To make good the loss.

SHRI JANARDHANA POOJARY: It is under consideration of the Shipping and Transport Ministry. While the budget provides Rs. 2 crores for this purpose, a supplementary demand of Rs. 8 crores is being requested in order to meet the requirements of the Corporation upto the end of August 1982.

Coming to the rive in prices, it is true that the price situation, which showed remarkable improvement in the past year or so. hah come under renewed pressure since May. But these pressures are mainly due to seasonal factors, which have been aggravated by the inclement weather and delay in the onset of the monsoon, which
has encouraged speculative activities and thus adversely affected the market paychology. However, we should note that thi annual inflation rate of wholesale price index as on 17th July 1982 was $1 . . ?$ only, compared with 10.6 in the correiponding period last year.

The hon. Member. Shri Somnath Chatterjec, was pleased to raise the point regarding reiession which usually means a decline in production. In 1981-82 industrial production increased by 7.9 per cent. In $\Lambda$ pril 1982 there was a further growth of 7 per cent. Considerable growth in production has been registered in May 1982 in many industries, like coal, crude. petroleum. cement, vanaspati and sugar. Some decelcration in output has been witnessed in certa'n pockets like cotton textiles. As the underlying reason varies from industry to industry, one should not generalise it and say that recession has set in the economy.

Shri Ram Scvak Yadav mentioned that the Seventh Finance Commission has provided only Rs. 7.74 crores for natural calamity relief for Rajasthan. What has been provided is the minimum amount.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Was it mentioned by Shri Yadav or Shri Vyas?

SHRI JANARDHANA POOJARY: It was mentioned by Shri Yadav. Shri Vyas referred to power shortage and setting up of power plants.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Vyas might have forgotten to mention it.

## SHRI JANARDHANA POOJARY

 The Finance Commission recommended that if the expenditure in the year is likely to exceed this level, then the State Government should sent a memorandum to the Centre, detailing the needs of relief expenditure, when the Central Government will send a team to assess the needs of the State Government and recommend additional funds.I find that Shri Somnath Chatterjee is not present here. I have already referred to some of the points mentioned by him. He said that we have given up the slogan 'export or perish'. We feel that exports are extential for earning foreign exchange.
which is so necessary for importing essential commodities. The budget provision for export promotion and market development in the form of subsidy is to the tune of about Rs. 500 crores. So, we have not allowed export to perish; on the contrary, export is being encouraged.

The hon. Member has raised some other points. Apart from the fact that the time is limited. I have got the further limitation of rule 216.

The 'hon. Shri Vyas raised a point about IRDP. The budgetary allocation for IRDP for the plan period is to the lune of Rs. 1,500 crores in the form of subsidy. Further, assistance to the tune of Rs. 3,000 crores has to be ploughed from the banking and other financial institutions, including co-operative banks, in order to lift 1.5 crores of families above the poverty line.

And so, for that purpose beneficiaries have been identified; the Reserve Bank and also the Government have issued the direction to all the units of the banking sector.

SHRI RAM PYARE PANIKA: Your banks are not cooperating under this scheme. So, even the 25 per cent of thic earmarked money has not been spent in this sector. Kindly instruct the banks.

SHRI JANARDHANA POOJARY: We are going to have meetings with the State Governments to discuss all these points and we have started the dialogue with some of the State Governments also.

Some of my friends have referred to the need to observe financial discipline. Now. I appeal to the Members to cooperate with the Governments.

Some of the Members have referred to productivity, the 20 point programme and implementation of the 20 -point programme also. They also referred to the improvement of the working conditions of public enterprises. Sir, in this connection I may refer to the 20th point of the 20 -point programme. It says, we have to improve the working of the public enterprises by increasing the efficiency. So far as banks and LIC are concerned, we have taken necessary steps, I can say this because I am also dealing with the banking sector. You might have also seen that we are moving from
[Shri Janardhana Poojary]
one place to another to improve the working conditions of these public enterprises and financial institutions like banks and LIC. My submission would be, let us work together, let us cooperate in this.

SHRI RAM PYARE PANIKA: Who will cooperate?

SHRT JANARDHANA POOIARY: The Opposition has to cooperate in this.

## (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Taey ale cooperating. Their cooperation is very superb. They are cooperating. Why do you doubt it?

## (Interruptions)

MR. M. RAM GOPAL REDDY: Regarding cooperation in production, they should not hamper production.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir. my submission would be that so far as productivity is concerned, the answer is hard work and discipline. This is the only slogan we can give to the nation and in this respect, I appeal to the hon. Members from the other side also to cooperate. (Interruptions).

Let us work together. With these words I conclude. Thank you very much.

I mary also submit that there are valuable contributions from the Opposition side. I am grateful to them. But I am sorry, I could not meet all the points because of the shortage of time. Thank you very much.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Some cut motions have been moved by hon. Members for Supplementary Demands for Grants (General) for 1982-83. If agreed, I shall put all the cut motions to the vote of the House together. I hope you will all be agreeable to put all the cut motions together.

Cut Motions Nos. 5 to 9 were put and negatived.

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

The question is:
"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to defray the chargen that will come in course of payment during the year ending 31st day of Maroh, 1983, in respect of the following demands entered in the second column thereof-

Demand Nos. 12, 13, 26, 30, 42, 52, 63. 78,79 and 100."

> The motion was adopted.
18.15 hrs.

APPROPRIATION (NO. 3) BILL:, 1982
THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOIARY): I beg to move for leave to introduce a Bill to autho rise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83.

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

The motion was adopted.
SHRI JANARDHANA POOJARY: I introduce the Bill.*

I beg to move :**
"That the Bill to authorive payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated' Fund of India for their services of the financial year 1982-83, be taken into consideration."
*Published in Gazette of Incia Extra ordinary Part II, Section 21 dated 2-8-1982.
**I introduced/moved with the recommendation of the President.


[^0]:    SHRI SOMNATH CHATERJEE (Jadavpur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, of cours:, it is a regular feature of the Government to come with the Supplementary Demands. If you kindly look at the liat of Supplementary Demands, you will find that several Demands have

