 की स्विति घर्पन्त संकटमय बन जाती है। मक्ष प्रवेष की सरकार की की हस कीर घ्यान धार्वर्वत कित्या है थेकिन पुर्वर्षस मंबालय ने हस मोर फोई ध्यान नही दिया है। मैं प्रार्यना करता हो कित्रकान स्रमके बारे में उबित कारंखाई की जाए।

### 12.55 hrs.

## GENERAL BUDGET, 1978-79GENERAL DISCUSSION-contr.

MR. SPEAKER: The House will now take up further general discussion on the Budget (General) for 1978-79. Shri Borole to continue his speech.

SHRI YASHWANT BOROLE (Jalgaon): Mr. Speaker, Sir, yesterday I had placed before the House certain figures in order to focus the attention of the House on the allocation for the rural development uncluaive of agriculture. Out of the total Plan outlay of Rs. 11,649 crores in this budget, the total outlay for rural development and agriculture is Rs. 4,693 crore. I am deliberately mentioning these figures on the floor of the House in order to impress that the allocation for the rural development and agriculture is substantially more. In this connection, I would like to invite the attention of Shri C. Subramaniam, former Finance Minister, to his own speech which he delivered on the floor of the House when he had the occasion to deal with the presentation of the budget for 1976-77. He stated then:

> "Our Sixth Plan should be based on basically integrated ruzat development with more and more resources diverted for this purpose."

[^0]per celat allocetion in onis dimuory, whether, according to him, it will not reach the lowest level or whetiser any other impediment appeary to be there so as not taike the buaget as was intended by him partifalarly for rural development and agriculture. It was stated by Shri Subramaniam that we people do not want to take the support of science and technology. But he has very much appreciated the dairy project, the Flood II which is to be started. But, at the very same time, he said that we people do not understand the concept of Ganditian philosophy and we are going to cottage industries and small scale industries, not taking up to science and technology. Let it be very clear that we are not averse to the technological developments or to the scientific achievements. But we have a definite view that the scientific advancement and the technology should subserve the lowest possible section of the society and, therefore, it must be, as far as possible in the small scale industry. We do not want to go by the western civilisation and industrialisation for starting again the big industry. It has been a crystal-clear policy of the Janata Party that whatever infra-structure would be necessary and would be required to be built up shall be built up by help of science and technology and even big projects in the field of power generation and so forth will be taken up. So, the industrial policy or the economic policy of the Janata Government is not in confusion. It is crystal clear and very explicit that we start from the lowest and go to the higher up.

The taxation policy which has been adopted by the government also deserves consideration. I may subanit here-look at the taxation level. Look at the concessions which have been given. Just flad out whether there will be more taxation on the lowest man or whether there will be more taxation on the person getting nore. In all flscal ppolicies one has to tax somewhere. stame groups soed to be severely taxed and some need to be

## [Shri Yahhwant Borole]

left out and some need to be given relief So also in the case of expendsture it requires to be done luke that The poorest should get more share and the affluent will get the lowest share From this aspect of fundamental importance, I submit the budget conforms to all these principles Let there be pointed out anything which will directly hit the lowest man or anything which will make him uneasy. I will point out that so far as agriculture is concerned, the excise on electricity will not be there So far as the small scale industries are concerned, excise levy of 5 per cent will not be levied for first 5 lakhs if clearance is below 15 lakhs Formerly, there was no procedure land down and there were no guidelnes There fore, this could not be taken advantage of by the small scale industry But now you will find that we have categorically laid down the fuidelines Many of the difficulties have been overcome in the present taxation policy and the smallest units will be benefited very much under these conressions

### 13.00 hrs.

Then from the general concession point, it should be taken that excise duty shall not be leviable on 69 items The items are, firstly from the agricultural aspect the pesticides weed cides, fungicides, msecticides and some drugs and medicines In other aspects also the small scale units a 11 be exempted

MR SPEAKER How much tim are you likely to take?

SHRI YASHWANT BOROLE Seven to ten minutes

MR SPEAKER You may continue after lunch

### 18.01 hrs

The Lok Sabha adjourned for Lunch tull Fourteen of the Clock

The Lok Sabha re-assombled after

Lunch at Seqen Mmuter past Fourteen of the Clock.
[MR Deputy-Spankia in the Charr] GENERAL BUDGET, 1978-78GENERAL DISCUSSION -Comtch.
MR DEPUTY-SPEAKTHR Mr. Borole may continue

घो हुकम चन्त कछाप (उज्जैन)
उपाहगक्ष महोदय, मै भ्रापकी व्यवस्था बाहता
हू। सदन मे मत्री मउ्उल स्वर का कोई सबस्य नही है, प्राप पहले किसी कंबिनेट मबी को बुलबाइं उनके बाद कार्यवाही शुरू कीजिए।
SHRI K. GOPAL (Karur) This is a discussion on General Budget and there should be a Cabinet Minister

MR DEPUTY-SPEAKER They have been asked to come You may continue

SHRI YASHWANT BOROLE Mr Deputy-Speaker, Sir

की हुकम चन्त कहषाय मे जानना चाहना हू कि मेने व्यवस्पा के प्रश्न पर श्रापने क्या ठ्यवस्था दी है ?

MR DEPUTY-SPEAKER Mr Kachwal the Cabinet Ministers have been asked to come Mr Kachwal, you will please take your seat The debates will continue This is not a statutory requirement that there should be a Cabinet Minister But it is proper that there should be a Cabsnet Minister there You raised tre point The Cabinet Minister has been called and he will come in due course That is all But, if you keep on insisting, nothing else can be done 1 have asked some Cabinet Ministers to be here

So, Mr Borole, you may contınue
SHRI YASHWANT BOROLE The point here is whether this budget will promote growth, savings and investment at all The more the investment the more is expected to be the growth This is a sumple preposition. The tax measures which have been announced are likely to give more
savings and more incentives. Investmient is also a very important question. It is of course expected that whatever concessions have been given will lead to more savings and investment. But. the question is: is it likely? It is also expected that larger investment to the tune of 17 per cent mere on the public sector will give rise to growth in the economy. This particular growth in the economy which will thus be generated will also be useful for the private sector. The investment in public sector will promote general buoyancy that will be imparted to the economy which will in turn henefit the private sectol.

Demand recession is very tad and inhubits investment in the private sector. The farlier it is come over, the bettel it will be Demand recession would be eliminated by increased growth in incomes resulting from increased public investment.

Mr. Deputy Speaker, Sir, an attempt hats been made to reduce the interest rates by banks. So. the interest tax has been removed. Downwasd tank rates are going to be spectfled This will provide more capital in order to invest and the investment is lukely to go up, but there is another concomittant of the same proposition which in also true, namely, abolition of the interect tax and lowering the bank wate are not likely to attract more deposits for investment. So it affects bothways. In the whole economy in what way it will react it is very uncertain to he ascertaned at this stage

Now, Sr so far as the investm ${ }^{m}$ It in agricultural sector is concerned it is quickly recovered. There is nore quick realisation whereas in Industiy the gestation period is longer and the cost of establishment also becomes huge due to the increase in prices. But so far as agricultural investment is concerned it is very quickly recovered. Resources are got back quickly and due to that economy is likely to be accellerated by re-invest-
ment of those amounts. This experiment should be tried. We should find out whether more and more investment in agriculture is likely to have more accelleration on the economy. Barring natural calamities it is expected that investment in agriculture will be more profitable for increase in growth of the economy in our country rather than investment on projects where the money gets locked up for several years.

Sir, so far as the tax structure is concerned it has been adversely commented upon by the Jha as well as the Choksi in committee reports. Suggestions have been made for simplification and rationalisation of tax laws and streamlining the assessment procedure. It is a matter which will take considerable time to be improved upon. Reason has been given by the Finance Minister that Administrative Reforms Commission recommended that the amendments to the tax laws should not be rushed through the annual Finance Bill which needs to be passed before a prescribed date but made through separate Bills the provisions of which can be considered in detail. That is why he has further stated that pursuant to this recommendation I propose to introduce separate legislation as early as possible to give affect to the main recommendations of the Choksi Committee report which ale acceptable to the government

So far as the recommendations about indirect taxation of the Jha Committee ale conrerned. some of the recommendations have already been incorporated in the present Finance Bill. One of the most important recommendation of the Jha Committec is in respect of re-structuring of the pattern of Central Excise and Customs duties and measures to assist the small scale sector. This is what it reads. In the case of imports of capital equipment we find that import excise had been reduced from 40 to 25 per cent. This will help to accelerate
the progress of projects with the mahinery It is expected that foreign exchange accumulation is to the tune of 4000 crores and that it can be uell utalised by providing a process which is an innovation by the Finance M1nister by consortium of financial institutions and banks which will poovide rupee value to that it will enable us to import machinery and equipment and at the same time, the same amount will be avallable for domestic investment on the sime projects This is double advantage as far as I can see As a student of economics I can say that this will be workable and will have good effect It is a bold step by the Finance Minister

I agiee with Shil C Subramanidm on one aspect allocation is not achievement Allocation of money does not necessarily medn that it will produce the desired results Piobably he has got an experience in which heavy allocations were made without achreving the desired results He ir right in his statement We have to see what is to be done and whicre things go wrong Lingering exccu tion of projects had been a hindrance for spending the allotted amount This is due to various reasons Heie in bureaucracy comes in I am sorrv to say that we have become stereo typed regarding our procedure we regard paper more valuable than people we regard the forms nore valuable than farms, we also tegard processes to be more important than progress The effect is you zre roing to reduce the production values and make it subordinate to arenuntoncy valve Therefore a new perepective will have to be adopted to see that the needs and requitersents are met We will have to umplify procedure and get full cooperstion in cxacution and implementation of prolect With these words I uppoit the budg 1
SHRI T A PAI (Udi,1) M1 Deputy Spedher on the demand from the House that a Cabinet Minetni should be piesent my 'ricnd Mr Patnaik has come in we would have
very much liked the Fmance Minister to be present. It is not that there is no collective responsibility it is not just a formal thing If the Finance Minister is not willing to appreciate whatever we say and the criticisms that we make or the suggestions that we give have no importance for him uf we have got only to make a speech as a matter of routine to spend the time, I only feel sorry

I am not asking for any explanation

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) The debate has started in Rajya Sabh: also today Our Finance Minister is there

SHRI T A PAI I have equal respect for you Even if we do not make any speech it would not make any difference in the Budget because it is not going to be changed it is going to decide our destiny for the whole vear Even if things $h$ ive gone wrong, we cannot help it But it is just the routine criticisms that we will have to make But of there are certarn constiuctive suggestions which you can accept, certainly I think

AN HON MEMBER You can rest assured that they will be considered

SHRI T A PAI Thank you Last lear when thte Finance Minister pre sented his Budget, it was an atmosphere of euphona when the Congress had been defeated and the Janata Party had come to power He made very wise observations at that time He delivered many platitudes It appeared that for the first time we have gat a doctor in the scene who knew all the eronomic ills of the country and he is to going to deliver the goods He was able to draw chcers from the Members of his palty , $t$ ia sous points This year iloo they nave offered him some cheels is a bittnr of coulse or as matter of hab$t$ when he said that therc is not :Oing to be deficit financing ind it is our party's commitment I cannot begin with a cleanslate it is inevitable that I have got a small gap He
provided a gap of Rs. 85 crores at the time of presentation of the last Budget. Now even after increasing the borrowing to the extent of Rs. 100 crores or so, his calculations regarding the excise have fallen merely because the industrial production has fallen, his corporate tax calculations also have fallen also because industrial production has fallen. At the tume he had many digs at us as if he enjoyed those digs. He said: This year the industrial growth rate is around ten per cent, but we cannot hope that it would be maintained next year. But he had not even the courtesy to admit any appreciation. It is not because the performance of the Congress Government, but it was the performance of the country. His business was only to sustain it and mprove upon it. But just like many public sector units, he had provided an alibi for failure well in advance. He said: This year's industrial growth is on account of fortuitous circumstances. I would like to konw what were they. He says that this year's fall in production-which he puts around 5 per cent. it will end at four per cent by the time the March figure comes-is because of power shortage and the power shortage is berause the pervious Government had not planned for power very carefully. When he mentions that this year' the installed capacity has gone up bv two thousand megowatts there was a checr from the House. I would like to know when the scheme was started and when it ended. Surely the credit for bringing that two thousand megowatts belongs to our party and not the Janata Party. I remember that these Ministers might have gone and inaugurated now and last year I have seen many inauguration schemes as if they were started by the Janata I'artv and they had to take credit for it What I would like to point put is this You may add another thrse thourand megowatts this year. Even then you are not responsible for it. But when 29 thousand mepowatts will be the power installed how much you had been able to generate-not
more than 50 per cent. Is it not a disgrace to the country? Why are we now tolerating this inefficiency on the part of the country itself. What has gone wrong? If in a State Electricity Board like UPSEB, the amount due to the Board is about Rs. 92 crores from the public and the Electricity Board owes about Rs. 40 to 50 crores to the BHEL and owes another Rs. 50 to 60 crores to the CMA, it is wonderful way of running it. If out of two thousand megowatts power installed you generate 500 megowattssomebody told me that now it is not 25 per cent. but 36 per cent- certainly we must agree that 36 per cent is better than 25 per cent. What about Bihar? It has been showing a minus growth in industries. These are two Governments directly under the administration of the Janata Party.

We would like to know if you really believed that you have to admit or improve the efficiency. Of course, you have appointed Committees to go into it. If Committees can change the face of this country, I think we would have changed it long ago. It is some action which any individual can take to look into it. Why are we failing? It is no use giving explanations that it is because of power shortage there has been less production. Anybody could say that. It is because of labour unrest that we have not had any production. Inslead of that we have depended for aluminium. for cement and all those things which could have been produced within the country, on im:ports which means that as long as there is no labour strikes in Korea or Japan, as long as there is no power rut in Rumania or Korea we shall be happy to import anything that they produce. It does not matier whether thic country is capable of producing or not Is it something to be proud of? Again. emphacis was laid on the fact that in the course of the lust 30 ycars' development nothing has happened. More than one-third of the number of districts in this coun-
try are showing not only no growth but minus growth. I would like to know, having known this disease what happened last year. What have you done this year to see that these conditions are altered? You know that these things are of serious consequence. But what have you done? You have fallen short of investment to the extent of Rs. 200 crores. What you have provided for investment you have not invested. Otherwise, I am afrald that your deficit this year would have gone up by another Rs 200 crores if you have really done it. You promised a saving of Rs. 130 crores in admmistration which I knew you would not be able to do because you have not yet decided what are the useless activities that have to be removed firs! rather than at 10 per cent gross cut. These are the elementary thing which are not appreciated. Instead of that, your saving of Rs. 200 crores is not an investment. It is the wonderful way you can say that. If you do not spend on investments where you should, you can say. "We have saved this money." That way you save Rs 200 crores in investment, raisc your deficit to the extent of Rs. 900 croren

Sir, what rs the public debt of thin country? You have been merrily depending upon boriowing from the banking system The total puhlic debt in this country today is poing to be akoul Rs. 30,000 crores.

AN HON MEMBER it ; fi 29 nors crore

SHRI T. A. PAI Yes, it is $R$, $2^{9} 000$ (roles.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK, How much was it in your time?

SHRI T. A PAI: Last year $w e$ have increased by only Rs. 4.000 crores. And. Sir, it is typical of this, attitude. You have not bothered about the public debt. I remember when Morarjibhai was Deputy Prime

Minister and when he had gone abroad, he told the creditors. "Don't worry. India has a tradition that debts incurred by fathers and grandfathers are going to be discharged by the children and grandchildren." So. we, the grandfathers and fathers. are going to allow these large debts to accure so that our children and grandchi'dren-I do not know what kind of country they are going to face and what future we are going to provide for them will discharge it. And the debt service charges come to more than Rs. 2000 crores per year. This country has to provide this Rs 2000 crores for interest payment alone. And what happens?

SHRI BIJU PATNAIK To th. people?

SHRI T A PAI: $T_{0}$ the prople, of course. You can wite as a boor entry and say gioriously "One das we will wite it off. It dops bort matter "

SHRI R VENKATARAMAN (M)d ras South). Rs 29000 croreq

SHRI BIJU PATNAIK. What you incurstd, Mr. Venkataraman was $\mathrm{R}^{*}$ 9000 cioses

SHRI T A PAI. In a way you lmproved upon it I would like to tel: my friend, Mr. Biju Palnaik, that wehave been charged with mismanasement of economy Mar I say thes have improved unon it" The mismanagement today ic much mote and they are doing it with a vengeance becaus, we did it. So, what I am saying ic that instead of setting it right, why are you going far nhenc with a vengennce?

Wr have been told that lor the last 30 ycars, nothing happened in this rountry; the country has not piogressed. People below the poverty line are now more than 50 pel cent etc. May I say that looking at the last vear's budget performance and the promirss of the budget-what are the promises held out by this budget-at the ond of the Janata rule, i.e. after 6 years. another party that might come to power might say that for 36 years
nothing happened in this country-i.e. during 50 years of the Congress rule and 6 years of the Janata rule. This is the greatest danger that we will have to face. Last year we put up with what you said, because of the pain and anguish that you had gone through. But from now on, it would not be possible for us to forgive. After all we entrusted the management of the country to you. Can there be a more miserable country in this world than India, where with Rs. 4,000 crores of foreign exchange and 21, million tonnes of foodgrains. we start crying. We do not know what to do with it. We cry when we ron't have it; we cry when we have it. This is the most wonderful way of managing our country.

Let us remember this: the 21 million tonnes of foodgrains are not surplus in our country in the sense that the United States has a surplus, after meeting the requirements of all it: human beings and cattle. The 21 mullion tonnes of foodgrains represent he hunger of the poople who have not been able to ruy. There might be food in Government torage This is a serious reflection of the poverty onditons. I some time think serously. When we the developing rountries think of North-South dialogule. we are advising the developed countHes: "Don't consume more. Try to see that we are helped." We have in sur country, the backward Statec. We have, in our country, the poorest people. Does not the dialogue also apply to us? If you want the rest of the affluent countries to look after us, why is it that we, in our affluen: - ociety. are not able to lonk after the poorest people in this country? Do they not court? Well, it is because to-day in the budget proposals thete is no direction as to when this poverty is going to be removed. Allocation of money does not mean anything. When we don't have any direction, when the budget does not indicate what kind of society we are going tc create-all it means is that politics in this country has a vested interest in
poverty. When poverty is removed. I am afraid nome of us here will get elected. (Interruptions) And, therefore, you can coin siogans. You can have a click of slogans.

Mr. Kamath, the best compliment to this budget has been paid by you, more than anybody else. If I am correct, this is the quotation:
"Shri H. V. Kamath has hailed the budget as a mixture of gilded hope....
'gilded hope' is better than 'guided hope'.
.....and laden anxiety. There is nothing to suggest that the existing socio-cconomic pattern benefiting the exploiters has been altered."

Well. This is the best compliment that you could have from one of the most respected members of your own party; 1 won't differ from it. I would only say that it this society has to urvive, if poverty has to be removed, unless the social structure is changea. all the money that you are touring now in the name of agricultuial development is going to crcate only greater poverts in the sural side. It is, wetalse unless sou establish a permanent relationship between man and land, ind the man becomes the owner of means of production and you give landless labour not merely a minimum wage. hut you make him also the owner of means of production, unless you do it. I am afrald we are not zoing to be dilferent. We are going to be the ame. We are going to fail. libhile we are all interested in the Janata Government succeeding-hecause thetr failure is going to be the failure of the country and there is no answer to that-we shouid think seriously about this. When you talk of problems of minorities and of Harijans, and of other problems, are they not a reflection of the poverty with which
these classes are condemned? May be our social attitudes are responsible. The Minister of Health is considered to be very important, because he is supposed to lrok after the heal'h of the country The milhons of sweepers and scavengers who keep our cittes clean ure the people responsible for keeping our health in tact, but as long as they do not have the respectasil $y$ of the Minste of Healti in this country I do no think our society can be treate $l$ as having chinged Those people are condemnc d, because they ale now doing that job for $u$ We are not willing to do it ior ourselves How 1 ing can the social structure which we have constructed stal in Please consider this

So far as allocations ale concerned, my friends were very thrilled that a lot of money has now been provilc. for agnculture and employment will be generated What was the pourion in 1977-787 Take the amuunt allotted and the amount actually spent on va rious programmes For Apphed Nutrıtional Programme the amount cilotied was Rs 243 crores and the ano,ant spent Rs 204 crores, for the construction of rural roads the sum allotted 1s Rs 20 crores (which itself is 1 VCr paltry sum for the whole counti $j$ ) and the amount spent is Rs 1964 crores for credit co-operatives in un te ciots$\epsilon d$ States the amount provided is Rc 325 crores and the amount spint I 217 crores for agricultural rarkeun., and qualits control the amount $\mathrm{p} C$ vided is Rs 344 crores and the a mourt spent is Rs 292 ciores, similarly, for nütrition and subsidiary food the amount provided is $\mathrm{R}^{s} 3$ crores in amount spent Rs 268 crores for the development of local manurial resour ces about which the Fin ince Itiluste has spoken the amount allotted is Rs 296 crores and the amount sifnt Rs 228 crores Take the develoument of oll-seeds, which was held out to be very big programme, the amount provided is Rs 398 crores and the amou it spent ifs 347 crores

I can give any number of anomes where there has been scant attantion to implementaion So, what does it matter if you double the amrount? In fact, there is a great danger in increasing the amount If I say that fisheries should be developed in this country only the department will develop and nut the fisheries So, I am afrad of making such suggestions If we increase the allocation by a crore or two to the various programmes the greatest danger is that there will be a bigger department for money will not be atilized for the purpose for which it is allotted That is because the same old traditions continue and the administration is not $1 d e n t i f i e d$ with the problems of the people Let it not be said that the bureducrats busin ${ }^{5} \mathrm{sm} \mathrm{m}$ and the Ministers together were responsible for the fallure of this country once agan Whatever charges vou may lay against us we are prepared to accept provided you are going to do better Otherwise you and we are going to $b$ the same and the credibility in the eyes of the people would be very badly affected and they will say "let democracv go to hell'

Take the case of Pakistin During Ayubs regime Poksitan lo the wn I am quoting from Gunnai Myrdals book where the autho, savs

It $h$ ad produced a bitter nationalistic iesentmint that $w_{n}$ s shared rathes widely within the whole middle ol iss

As could have been foreseen, the rebellion of the 'middle class' groups, represented by a number of loosely orgmi ed political parties had very little of a common piogramme, ex cept the reatoration of parliamentary demociacy and uninfringed clvil rights, including the lifting of the curbs on the freedom of the press

A it aid not calm down, agitation spread to some lower strata of the population, first to that small class of factory workers in large-scale in-dustry-who in a country like Pa kistan are nearer 'middle-class' sta-tus-but also to all sorts of people in Fast Pakistan where nationalistic resentment is ripe and widespread against West Pakistani 'Colonialism'.... But mainly, particularly, in East Pakistan, the movement, when it showed signs of becoming a mass movement, took on the familiar character of aimless rioting, roaming, killing, burning, looting, and generally unorganised mob violence."

Ultimately, what happened?
"The military establishment had then to pull itself together again under the leadership of another general, withdrawing Ayub Khan's concessions to the uproarious 'middle class' groups who had started thr rebellion, imposing martial law again, abrogating the constitution and various other laws, dissolving the legislatures and banning all organised political activity."

We got rid of one type of rebellion, according to you.

AN HON. MEMBER: Look at what Indira had done.

SHRI T. A. PAI: Ayub Khan was removed when freedom was restored. When freedom was restored, the re:ult was Yahya Khan. I am unly saying this: never be satisfied with all the freedoms, because the freedom: today are enjoyed by only a fow You go to the villages and look at the hat $i$ jans. What is it that we see? Every dav we talk of injustice to the harijans. The Janata Government has gut $a_{n}$ easy solution It says "we have now entrusted it to the DSP and the Deputy Commissioner of the district to see that there is no trouble." It means that it is their responsibility, not the responsibility of all of us. So, in this country if every Member of Parliament, if every legislator is not
responsible, if the leaders of the people do not create conditions where these people are considered human beings, what kind of society can we build, what kind of uplift can we bring about? Only providing money will not add to the happiness of human beings in our society. What is much more important is....

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): It was worse in your time.

SHRI T. A. PAI: Where is the time for comparison? You said that during our rule 60 per cent of the people were below the poverty line. Do you know that since you came to power, you have added 1.3 crores to those who are below the poverty line in India? Are they Janata children? The poverty line is moving up year after year whether you like it or not. Let $u$ s not quibble who is responsible. Is there anything that we can put our heads together and decide? Have we not wasted our time all alons? Is there any concern for the people of this country? It is not a question of how much money you have provided and what kind of society you are creating.

In o country which is crying for resources, there is un-utilised capacity in industry and in agriculture. There is the un-uthised capacity of the peor ple who have been tramed. If this is not capacity, what else il is. Even if you give land to a man and if he puts his own labour there, the resources will he ereated. the savings will be created Suvings de not necessarily in term of monev If the development ha, fic cume. the obje el of development must $b_{c}$ manned Therefore, I would strongly urge that this kind of a Puderi what fiver us hope of only defirit in fulure no hope of development 10 improvement in administration, is only going to provide another alih I shall be willing to quote the failure in advance that the Finance Mיnister has said that the wholesale prices have not gone up. He has not said that they have gone down. The wholesale prices had gone up because
the price of gur had gone up, the price of oil had sone up and the price of cotton had gone up. Now they have gone down. If the wholesale price index is steady, it is because the prices of other items have gone up. So, do not be complacent. As my colleage has said, the wholesale and retail prices are entirely different So far as consumer is concerned, at what price he gets vegetables, at what price he gets oil and at what price he gets his requirements, that is more important

Finally, there is an alarming thing that in the case of wheat distribution the Government of India has been giving a subsidy of Rs. 23/-. In the case of rice, it was Rs. 4/- last year. This year it is 04 paise. In the case of millets, last year it was Rs. 17 and now it is Rs 13/- The queition belore the Government is are you going to be the salesmen of the wheat gowing areas? What have the riceeating people done? Why should the millions of them in Eastern India as uell as South India be condemned to eat wheat becduse you are cubsidising H"

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadai) What was the position in your Government?

SHRI T A PAI W0 did 1 L Last vear itself I had pointed out this ldcuna but no detion was takin

SHRI KANWAR LAL GUPTA What was the position when you ware the Minister"

SHRI T $A$ PAI This uad the position Having known the position last , car, I had pointed out that this had sot to be ifctifled But, unfortunateN, it has not becn rectifited it has been worsened The production of rice has not gone up because of uniealistic policy regarding rice and millets it has to be icctified Because we did a mistake, please do not throw it on our face We say that we have owned it But let our fallure not be an alibi for vour failure After all, any justification for change of a Government is what onn Government has failed to
do, the other fulfils it. It is not because you can aflord to fail. If you fail and we fail, that means the people of this country are unft to govern ourselves and look after our problems.
 दिल्ली) - उपाष्वक्ष महोदय, कम बी सुकह्त्वण्यम साहब ने मोर भाज श्री पाई साइव ने भाषण दिये-इन्होंने भपनें भाषलों मे दो बत्तों पर जोर विया। कल धी मुक्रहूप्यमं माहब ने कहा-पब कार्रेम मरबार ने जनता सरकार के हाय में प्गक्ति दी, उस ममय देश की इकानमी की हालन बहुत शच्ही थी। उन्होने बास तीर से दो चीजों के. लिए केषिट निया। उनका कहना था-पारन एक्वनेज थोग उसके माथ माथ यहा प० शें का बहुत बडा भण्डार छोड्र कर गये -, उसरी के कागण यह्त मारी स्थिति पंत्वा हूई ।

उपाध्यक्ष महांदय, में यह पहना चाहनता हु कि यहा पर उन्होंने श्रोंर पाई माहब ने ॠपनी सगकार की छुछ्ठ बाने बतार्द है लेकिन उमव साथ ही वे यह बताना भन गये कि जब काग्रेस सरकार मत्ता छाड़ कर गर्ई नो इम देग के श्रन्दर 40 वरोड से न्यादा मेंसे टन्मान थं, जों पावर्टी लाइन से नींचे चे, 5 लाख से ज्यादा तेसे गाव वे, जहा पन पीने ना पानी नही था, 55 पर मेन्ड तेंसे ग्यद थे जहा पर प्राहमरी हलत्ध संन्टग नदी थं । वे इम ब्ञात का भी जानच में कि यहा प₹ जो शिधित बेंकार है, उन का मस्या उस मस्य । वरंद्ड से ज्यादा थी श्रोंर मै ऐेसा समझता ₹ कि जहा एक तरफ हिन्दुम्नान के श्रन्दर 4 कर्गेड लोग बेकार थे वहा पर उन को श्रपनी फीगर्म के भुताबिक जो 20 बडे घगान है, जिन के पाम सन् 1951 मे 648 क्रोह रुपये थे, वे भ्राज बठ कर 6 हुजार वरोड़ ग्पये हो गये है यानी 10 ग्णा वृद्धि उस मे हई है। इस तग्र की एक्सप्लोसिलव पोजीशन वे छोड कर गये थे मोंर हस सब के बाद बहा कहना कि पाच साल के अ्यन्दर जनता पार्टी

केनी हालत्र पैषा कर देगी, जिस को सुघारने में 50 साल लग आयेंगे यह कहां तक उचित है। कल भी सुखलुप्यम ने कहा था कि 5 साल के मिसमेनेजमेंट को ठीक करने के लिए हमें 50 साल लग सकते है। परन्मु उो हालत 30 साल में पाव लोगों ने देश की का है, उसको व्राप चाहते है कि एक साल में ठीक कर दिया जाए। 30 साल के श्रन्दर जो हालन खगब की है पोर इन्होने जो गल्तियां की है иौर ये कहते है कि हम मानने है कि हम ने सब कुछ खर्वराब किया है लेकिन ध्राप हस को ठीक कीजिए, तो क्या उस सब को मुधागने के लिए एक माल काफी है। उन्होंने यह्ह कहा कि मैं सहमन है कि घह्व मी वातां में इन्प्रूकमेट ह्नोना चाहिता। उन्होंने प्राइमज के बारे मे भी कहा कि केबल होलमेल प्राइसेज कम हर्ट हैं लेकिन कन्जूमर प्राइसेज कम नही हुर्ट है। मेरे पास श्राकडे है। यहा पर जो निल्ली में इकोनामिक्म मोर म्टेटिर्टिक्स डिपाटंमेट है, उसभे जोलेखर ध्योगो का कत्ज़म प्राइस उन्डेक्स है, उस के मनाबिक तक मान के श्रन्दार जो फरवरी का महीना बीता F-उममं माचं का महीना गारामल नही च—उम नक पाइस्बेज कमषं: 27 पर सेन्ट बही है ग्रोर श्रद्र कम्जू मर प्राइसेज भी कम हो ग्ही है। होलम्बेल प्राइलेज जब कम होती है, उसंक बाद कान्ज्यमर प्राइलेज कम होने में ममय लगना च । एक महीने के बाद कन्ज्यूमर प्राइसेज ग्य लेवर न्ड़ेकम ई मनाविक पिधने मान की प्राह्सेज नक आा जायेंगी। ग्राप यह देंब्रे कि कार्थेम सरकार में जब गई माहब मिनिम्टर थ, नब 197 1 मे कन्बग्रूम प्रह्ये़ज 24 पर मेन्ट एक साल में ही वह गर्ड थी। प़ माल के प्रन्दर कन्ज्यूमर प्राङम इन्डंक्म डतना बह़ गया या घ्रोर हम एक साल के घ्रन्दन जर्बक् एक महीना बावी है ह्रीर जब प्राध्सेज fरा रही है होलसेल प्रादस्तेज पिछ्छे माल के मुकाबल में नीचे श्रा गई है, तो क्या यह नमेगेकल को बत नही है। पिछ्छले 15 सालों में हम ने देबा कि पृक बार भी प्राष्टस इन्डंक्स नीच नही़ ध्राया और किसी भी fपछलन माल मे

कन्न्यूमर प्राइष्षेज में ₹तनी कम बढ़ोसरी नही हुई है। केषल यह कह देना कि होलसेल प्राइसेज के भन्दर ही यह स्थिति पिदा हुई है, यह कहा तक ठीक है । उन्होंने मुकाबला किया है

SHRI K LAKKAPPA (Tumkur)• In their party meeting, in the Central Hall, He criticised the Budget. He is contradseting his own speech....

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you keep on talking about the Central Hall I will have to keep it off the record

SIIRI K LAKKAPPA He craticısed the Budget there. Now, here, he is appreciating the Budget

SURI KANWAR LAL GUPTA :That was our party meeting. Beter you come to our party and join us. Earlier the better

SHRI K LAKKAPPA He is telling intrue things, whether here or there, 5 do not know

श्री विजव कुमार मलeोरा 197 ヶー:7 म ₹ग्रेम के रीजीम म 12 पर सेन्ट गाहसेज एन्रीज हृर् है श्राए उम समय मनी मालाई 20 पर मेन्ट बढा ग्रार जी० एन० पी० में निभं 16 पर मेन्ट की इन्कीज हुई 1 जनता पारी के ग्राने خे वाद पन साल के ग्रन्दर जी० एँन० पी० मे 5 पर मेन्ट की हन्र्रीज हर्श ₹ त्वावज़द डसकं कि बोनस त्रिया गया, डी० ए० डन्टालमेट दिया गया, फम्पलमरी डिगोजिट ख्कोम खन्म कर दी गई मीर पाबर जेनरेगन का पक मसिव प्रोप्राम शृरू किया गया । उस सब के बावजूद जो पग्फामेंम है, वह श्राप के मामने हे । कितनी श्रच्छी परफामेंम हुई है पग्त्त् में यह कहना चाहता हू कि इस पग्फामेम के माथ भाथ कुछ ऐये टेड्स है, fजन ड्डे्य को हम चैंक करने की जल्रन है। मब से पहले में यह कहना चाहता हू कि जब काग्रेस पार्टी ने सत्ता छोड़ी़ तो लोंगां के गाम जो डन्रम टंक्स भार कापर्परेट टैक्स का
[श्री विजय कुमार मलहोता]
काया था, वह 1100 करोड़ रुपये बकाया या। यह ग्यारह सौ करोड़ रुपया जिन लोगों को देना है, उनसे यह रुपया वसूल नहीं किया गाया जो कि एक बहुत बड़ी साजिश थी, पूंजीपति घरानों के साथ बहुत बड़ी सांग-गांड थी। उन लोगों को ग्यारह सो करोड़ रुपया इनकम टैक्स ओर्य कारपोरेट टेक्स का देना है जिसको ग्रव तक वसूल नहीं किया गया लेकिन उसे श्रब तो वसूल किया जाना चाहिए। ग्रब तो इसकी वसूली के लिए कोशिश की जानी चाहिए । लेकिन सारे बजट में इसकी वसूली के बारे में कहीं कुछु दिखायी नहीं दिया ।

उपाधयक्ष महोदय, ग्राप देखेंगे कि जिन लोगों पर यह 11 सौ करोड़ रुपया बकाया है उनमें 374 ऐसे ग्रादमी हैं जिनको 25 लाख रुपये से ज्यादा देना है ग्रौर उन 374 ग्रादमियों पर कुल मिला कर तीन सौ करोड़ रुपया बनता है । ग्रगर इन 374 ग्रादमियों पर ही कमेन्ट्रेट किया जाए तो तीन सौ करोड़ छुपया वसूल हो सकता है । इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप इस बात को देखें कि करीब करीब एक लाख रुपये से ऊपर जिन लोगों के ऊपर बकाया है, उनकी संख्या सात हजार है । ग्रगर इ्न सात हजार लोगों से भी यह बकाया वसूल की जाए तो ग्रापका छ्छः सौ करोड़ रुपया वसूल हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अंर्र इस बकाया की वसूली की कोशिश की जाए और इस सारी रकम को वसूल कर लिया जाए, तो यह जो बजट में डेकिसिट दिखायी दे रहा है, वह डेफिसिट नहीं रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जी श्राप देखें कि 1975-76 में जो सीजर्ष किये गये उनमें से 167 अ्रादमियों के घरों पर से

बहुत बड़े इनक्रिमिनेटिंम एविडेंस मिले ग्रौर ऐसी चीजें मिली जिन से उन पर बहुत भारी केस बनता है। लेकिन उन में से एक पर भी केस लांच नहीं किया गया, पेनल्टी नहीं लंगायी गयी ग्रौर किसी का कंविक्शन नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रब यह मौका अ्याया है जबकि हम इस ग्यारह सौ करोड़ रुपये को वसृल करें।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप देखें कि किस तरीके से ऐसे मामलों में लोगों को छोड़ा गया । एक ग्रादमी जो फीडम फाइटर बना हुग्रा था ग्रौर दो सौ रुपये महीने की पेंशन लेता था। उसके यहां जब छापा मारा गया तो उसके यहां से करोड़ों र्पये का माल मिला। 1975-76 में उस पर 25 लाख रुपये माफ किये गये, जो टैक्स उससे वसूल करना था वह उस पर छोड़ा गया। इस सब को ग्रगर हम वसूल कर लें तो बह़त बड़ी रकम हमें मिल सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो दिया हुग्रा उससे प्लान के बारे में काफी डेंजर्स ट्रेंड्स दिखायी देते हैं जिनके बारे में हमें काफी सावधान रहने की जहूरत है । इसमें प्लान एक्सपैंडीचर में 230 करोड़ रुपये की कमी है जो कि एक बहुत बड़ी कमी है । जब प्लान में कमी होती है तो उसकी वजह से एम्प्लाएमेंट जेनरेशन में भी कमी होती है । यह एक बहुत बड़ी बात है इसकi हमें ठीक करना चाहिए । हमारे नान-प्लान एक्सपेंडीचर में 118 करोड़ रुपये की इंकीज हैं ग्रौर नान-प्लान केपिटल में 100 करोड़ हपये की इंकीज है । इस ट्रेंड को रोकने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात पर ग्रौर धयान देने की जरूरत है। हमारे इस साल के प्लान में सिर्फ 17 परसेंट की इंक्रीज है । जब कि पिछले साल 27 परसेंट की इंकीज की गयी थी ग्रौर 1976-77 के प्लान में 31 परसेंट की इंकीज की गयी थी। यह एक बहुत थोड़ी इंक्रीज है। इसकी वजह

ते को कुष्ड जनसा पार्टी करना थाहीती है उसमें ऊकाबट प्रा सकती है, उसमें सफलता मिलने में कठिनाई ज्ञा सकती है। मै उम्मीद करता हूं कि जो नेश्रनल उबलपमेट कारंसिल की मीटिटा हो रही हैं उसमे हस बात पर बिचार किया जाएगा घ्यौर हमे ठीक किया जाएगा।

इम साल के 11,649 करोड रुपये मे मे 10465 करोड रुपषें कट्रीन्यू :ंग स्कीम्म के लिए रखे गा है ग्रोग केषल 1184 कराड ₹पया नयी स्कीम्स के लिए है । मैं अ्रपने दोस्त श्री मुव्रह्मण्यम जी मे एग्री करता हुं कि हमे शुर् करने की क्या जन्रत थी जब मिर्ष 1164 करो रपये की नर्या स्कीम्म रस्बी गयी है । यह्टीक है कि कार्येस पार्टी की पार्यन्टीज गलत थी श्रौर उन प्रायरिटीज को खत्म कर्ने के लिए पाचवे प्लान को खत्म करना जसरी है। श्रगण छठा प्लान हम पार्म मे मिर्फ 1181 करेश न्वयें के ल्लान मे ही परु करने है तो मै ममत्ता ? कि हम श्रपने श्राप को निड्डोकुल्न पोजीशन मे गग्वते है 1

कोशिश वरनी चाहिंते थी कि जंा नया ल्लान बने ह्टा लान बने वह्ह कम मे कम दस पन्द्र ह्हजार करोड मे शार हो । 1184 कगेड की नई म्कीम्ज से उसको गए एू करना मनामिन नझी च । प्रायोरीटीज को खन्म करने क लिग ग्रौं उनको गीणेग करने के नित्र यह वदम उठाया गया हो । मै चाहता 7 fT 10465 करोट की जो य्राएटम है चन नान त्लान एक्सपेडीचर हो जानी चाहिए थी। यद नान लान एक्रपेडीच्च लगताए श्रागे भी नलत्न एक्संडीकर मे पाच साल न चलता रहै इसका भी फयान गत्बन नी म्न्न है :

एक्लायमेड $r$ लिए बहुत श्रचँ्रा कदम उनाया गया $\vec{F}$ । श्रापने कहा $f_{5}$ ब्लाक लेकेल T छ ना गृ्टलयमेट देने का जा काम है इसको प्रग करने के लिए श्रगले पाच साल मे योजना रखी गयी है। क्रगले

पांच साल में क्साक लेबेल पर फुल पम्प्लायमेट देने के लिए यह जरूरी है कि हम ब्लाषम की संब्या को भी देबें श्रौर उस हिसाब के खर्ण बग्ने की व्यबस्था करे। देश मे 5500 ज्ञाक्स है। है एक कनाक्स मे श्रगर दो करोड रुपया खर्च किया जाए तब जा कर पाच साल मे फुल एम्प्लायमेट वहा हों सकता है । उस हिसाब मे एक माल मे 220 करोड रपया उस पर बर्च करने की जर्रतत है । श्रापने इसके लिए बहुत टोकन प्राविजन किया है शौर कबल बीम करोड का ही किया है 1220 करोड की जरुरत है लेकिन भ्रापने टोकन बीस करोड का ही प्राविजन किया है । हो मकता है कि इसको जब छठा प्लान घ्राए नो बढाने का श्रापका विचार हो । उस प्लान मे 220 करोड रुपया एक माल के लिए ग्बना बहुत जख्री है । ऐेसा घापने किया तब जा कर ब्लाक लेवेल पर फुल एम्प्लायमेट हो मकता है, ₹रल डिग्नेलपमेट भी हो सकता है, भर्बन जितने काम है, तभी जा कर वे हल हो सकते है। इस साल के ल्नान मे 1184 करोड की नई स्कीम ह । उसमे 220 करोड स्पया ग्रगन नही रखा गया है तो मै ग्राशा करता $\vec{F}$ कि घट ल्लान मे छसकी व्यवस्था कग्नी शुरु कं देगे । साथ ही इस साल का जां प्लान है जिस को श्राप फस्स्ट यीश्रे कहते हे इसकां भी य्राप चिज चंगें ग्राग एम्ल्लायमेट की एकीम्ज कं इसक श्रन्द लाया जाएगा ।

1972-7 अ में जहा भौन सब बाते जराब थी वहा एक ग्राइटम श्रच्छी भी रखो गई थी। पटं निएँ जों चंयार - श्रोंग जो स्लग इम्यूबमंट को नी 7 जज है जो ध्राटिजेज़्र का काम है, उनके लिए तः पह्ली बार 125 करोड का लम्नसम प्राविजन किया गया था। उसके बाद के मालों म 1972-73 से लेकर भ्राज तक उम भारें के सारे प्राविजन को पूरी नरहु से खत्म कर दिया गया है। इस साल के बजट मे भी नही किया गया है। पिछले साल
［धी विज्य कुमार मलहोता］
हमारे बित्त मकी जी ने कहता था कि वहु पाया करने है कि स्लम इन्मूबमेंट के लिए वह काफी पैसा भ्रगले माल रबेगे। परन्न इस साल के बजट मे स्लम इम्रूबमेट के नाम पर वैमा नही रखा गया है। हो सकना है छें प्लान मे वह रबना चाहते हो । स्मम्ब के भन्दर ग्हने बाले लोग，गन्दी बस्तियों मे रहन बाले लाग नरक की जिन्दयी बिता रहे है। उनके वाम्ते भी उतनी ही प्रायोरिटी देने की जहलत्त है जितनी प्रायोरिटी हराल स्कीम्ब के श्रन्दर， बेकवर्ड क्लासिस भ्रोर जंड्यत्ड काम्टम हो दी जाती है। उसी तरह की प्रायोरिटी स्लम्ज के भन्दर गहने बाले，गन्द्रो बम्नियो के भन्दर यहने वले लोगो को देने की उरूग्न है। उम वाहते स्लम्ज के लिए श्रोर वंमा ग्बा जाना चाहिए था।

काटेज नया स्मान स्षेल्न डण्डम्द्री गा बढावा देने की बह्त मी योजनाये ग्र्री गई हैं। य बहृत श्रच्छी याजनाये है। पग्नु उमंने माथ हो फिम ₹ल पालिमी उस्पोर्ट एकमपटटं ोेंडिट पालिमी ड्रेक्येगन पालिमी ग्यादि ना भो 邓मे स्माल ग्रोर नएेज उण्सरी की नगक ठाउवर्ट करना चाहिए। चन्न मी मुविधाये तो दी गई है श्रोग उनका में षेग़म कर्ना है। लंकिन जो टंश्रेगन किया गया है बर्र मब से लिता वरगतर कर दिया गया है जैम दो पर्गेट म पाच पर्मेट तः्माडज उयूटरी जनरल बता दी गई है उसमे कार्ई फर्क नही किया गया है नि व्मान स्केत के निए यह घ्यर होगी घोग 干टेज डणडम्ऩ। $x$ नित यन होगी। जाहिए ता यह था वि चएेज एँडम्द्रो पर 干下 एक्षाइज न लगे，स्माल खेल प पर्दा परमेट लों झोर बडी इण्डम्द्री बे ऊपर पान्च पग्येग खढ़ा दी जाए। पे पा किया जना तव जाइन म्माल स्केल इणउन्न्रो श्रोग काटेज ₹णुस्ट्री गन्र मकती थी।

इसी तरन म ग्मान x्केल च०डस्ट्रोज का प्रौड्रान तो माट पर्में है लेकिन उन्हे बैंत लॉंज बार्न पर्मेट ही मिलने है इम्पोटं

लाइसेंत्र बस परमेट मिसते हैं। कारेम के न्जोम मे उनसे गवर्तमेट की पर्षेजिए सिके भाठ परसेंट हुपा बग्नी थी 1 होना यह चाहिए कि गवर्मेंट उायनेबशन दे भपने कर किपांट्टेट को कि वे जो मी सामान ब्रीरों गमाल भोर काटेज हण्डम्ट्रो मे खरीकी। पाह्：हैं वि भ्राण इस Тन के श्रादेश भ्रपन विभागो को दे ।

एक्सपोटं का जा fर्रजिनंम ₹ जिम का 35 वा फिमक्ल स्पाट है इमका हटाया जा गता है। इसको हटाये बही इण्डस्ट्रीज के नित ठीब है। नेनिन जो हेंडनृम कौटेज ₹अम्ट्रीज श्रोण हेडीकाष्यम है उनके तेकमपाए पर 33 की फिमक्न मराट का द्राना ठोग नही है। उपमे चटेज चन्म्ट्री प्रांग हेश्लन का वाफी नुनसान नगा । घन उनवा कायदा fिया जाना चाfित।

## 15 hrs ．

 नी $x$ माल व्रेल प्राण वटें इडन्तीज $T$ निr
 दिनी व भ्रामव ग ता 11 मील का दवागा मिपिटन गंजन मागा गया है । पहल जन्र

 गया। ग्रगर श्राण चान्र है $f r$ दि नी का
 ग्रामाम के दाना 7 ＇于ामें हा भ्रोण



 दिल्री ंके प्रामराम दT प्रदणा के श्रन्दर्ग जा दनात श्रीर दूमगी जगन ₹ उनका डेवलपमेट
 तहर्ग मे न प्राये।

इसके माध मान उार्गक्ष महोदय， दिनली़ी के साथ छे हन्वापी गोनी है। यना मे गो टैक्म बमूल होना है उमका बहुन कम हिम्सा दिल्ली को मिनना है । मोराग्का

कमीश्न ने षो सिकारिले की थीं कि विल्यी के दे ह्रातों के विकार का सारा रुपया सेंद्रल बख्वमेंट को देना चर्टिए, उन सिफारिखो पर कोई घ्रमल नही हुप्रा है, ह्गाल्यकि मोरारका कमोणन गवर्नंमंट श्राफ इंडिया का बनाया हुम्रा था। दिलित्नी के मरल एग्यिा में पीने के पानो कं लिए पंषा नही गिलता है । इसलिए मेरी माग है कि मोग।रका कमीशन को मागे रिक्मन्डेगन्म को मान कुन दिल्ली के ग्रन्द्र जो नोजे वातियें वह उनको दी जायं नाकि दिल्लो डोन प्रकार मे गत्रा की गजधानी बन में।

अन्त में म कहना चाह्टा है कि जिनन वँमीगन ब 1 ह ग्रोग उनकी जा मिफारिण श्रा ग्ही कैं उनं; ऊसर जा ग्रागे काम होना नाहिए अंग्र नही हा गह斤 है। बहुन मी चीजे
 उन्हुन गलन काम किया, कमीणन की हनकारी मे भी वर्ण चीजे ग्रा गट
 नही उडाया गया। जिनको लनए मिल गयह् कैमिल नही हुण । जो लोग बहे वंड
 उनकों वह्रा मे नही उठाया गय। ग्रीर जां लोग मुल्क की नड का माल ग्रपन पाम रखे हुए है वह्ध मान्न ग्र'ज भी उन्ही के पास है ग्रोर उनमे वन नाएय नही लिगा गग्रा। मै
 का म्पग्रा खर्चं हु'ा $\overrightarrow{\text { है , ग्रों जा वकृत जसरी }}$ था तfी दें : जे ग्राम गारी च्चाई ग्रा
 वए कार्यवाही भी उन्ती की जागगी।

इन गब्दां वे चाथ म इन बजट का समर्यन करना है

शी निमंल चन्द्र औन (मिबनी) : उपाध्यक्र महोदय, मै वित्त मंत्री जी को सीमित बधाई देना चाहता हू, क्योकि जहां उन्होंने एक थोर नो दिशा दी है, वहां दूसरी भोर ऐक्साएँ ड्यूटी पर जो ब्लैकेट चृद्धि की है उसके कारण जो साधारण उ्यक्ति पर

परेशानी पड़नी है उस पर बह्ह धुसीवषार करेगे यद्ह की उनसे निबेधन करना चाहता हूं। पाई सात्रु को मे धन्यवाष बेना चाहता हू, उन्होंने एक बात कही, जिमको मै दोह्रा ฐू :
'Let not our fanlures be magnified by your failures'.

इससे बड़ा ऐड्मीशन काई नही हों सकता है, श्रोर ऐडमीशन सं बहा छ्नक्लूसिव प्रूफ श्यंर कोई नही हुग्रा कर्ता है। प्रोर यह बात सह्री है कि मिर्ष यह्न कहने मे काम नही चलेगा कि वे गलती करने रहे है । हम उस गलत दिशा मे न बढे यह 'भी हमारा कर्सव्य होता है।

यहा दा प्रकान के तकं पण किये गये । जहा कुछ पुप्प मालायं पहिनायी गर्ह बहा पत्थर भी फेंक गये। लेकिन बजट जा शब्द है इसमें दोनो चीजे निहिन रहा करती है। उपाष्यक्ष महोंदय, बजट के स्पैलिग है BUDGET यर्द्य हम डमको तोड कर देखे तो
we get two words 'Bud' and 'get'. So, whatever buds we get out of it, we can make them bloom into flowers, of whatever we get we can 'nip in the bud'.
दोनो चीजे हो मवनी ह, इसनिए, जितना भी श्रौर जो कुछ भी दिशानिर्देश किया है, उसके ग्राधार पर हम कार्यान्त्रयन कैमा बर सकेगे, यह देखना श्रावश्यकं होत्ता ह। इसलिए इस बजट को मिर्फ भावावेश में न देखा जाए, तर्क से तभ्यों पर उसको व्या जाए और उसके बाद यह दग्रेन की कोशिश की जाए कि हम उस चीज को किस दिशा मे ले जाना चाहते है ।

एक बात सत्य है $f$ क श्रावश्यक कुछ बन्धन लगाकर कीमतां की उडती छलाग पर पाबन्दी लगा दी गई है, मुद्रास्फीति को रोषा गया है । कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम भौर बोनस के मामले मे गत वर्प राहत दी गई है। छूम बार 1050 करोड़ के घाटे के बजट के
[ख्रो fिर्मल कन्त्र जंन]
बाद भी हमको यह भाश्वासन मिला है कि मुद्रास्फीति नही होगी। हम वित्त मनी पर पूरा भरोसा करते है, परन्तु उनको भ्रागाह कर देना चाहते है कि इस प्रकार के भाष्वासन पर प्रापको टाहृट रोष वर्णाषग फरनी पहेगी, भापको भ्रपने बैलेस को बनाकर चलना पडेगा
Eternal vigilance is not only the price of freedom, it shall be the price of sound economy also.
तो एटर्नल विजिलेस इम वात पर रखना जर्रारी है ।

मुख्य रूप मे बजट में ग्राम, कृषि सुधार ओर लधु उद्योगो की भ्रार ध्यान केन्द्रित किया गया है । ग्रनुमान है fक 223 मिलियन हैक्टर मे नई मिचाई हो मकेगी, 5 परमेट राष्ट्रीय उत्पादन की बढातरी होगी, जो कि 1976-77 मे 16 परसंट थी 10 मिलियन टन ग्रनाज की वृद्धि होगी अर्यर 5 से 6 परसेट तक ग्रोधोगिक उत्पादन दर मे यूदि होगी। हम सब का झ्राधार यह् होगा कि हमारी योजनाये ठीक मे कार्यान्वित हो ।

यह इस राष्ट्र का दुखद प्रशरण है षि fिल्ली मे जो योजनाये चलती है वह गाव मे जाते जाते भटक जाती है । कुछ दोष ता इसमे नोकरषाही का है श्रोर बहुत कुछ हम सब का भी है, मत्नियो, समद मदस्यो श्रोर गज्य के मत्नियो का हैं कि जो कुछ भी योजनाये हम बनाते है, उन्हे बनाकर नोकरशाही के जिम्मे छोडकर गफलत की नीद सो जाते है । हम देखते नह्दी कि उन पर कितना काम किया गया है श्रौर कितना कग्ना चाहिए था। गलनी श्रगर हृर्न है नो क्यो हुई है ? तेने बहुत सें प्रकरण है।

हम मन्तियो मे प्रश्न पृछ्कन है ता उसका उसर भी नीय गणाही मे ग्राना है म्रौर जिम प्रकार का उतन वहा मं ग्राता है, नह यहा के पटल पर राब्र fिया जाता है। जंत्र ध्यान द्विलाया जाता "े कि उसी के न्विलाफ गिकायत थी जो कि योजना कार्यान्वित नही हुई तो उसके बार फिर उत्तर श्राता है। हो मकना है

कि मंक्तियों पर बर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्दे विथार करना होगा कि हम घगर एक कार नोकरघाही के जिम्मे कोई काम छोर्ड देते है तो उसकी देखनेग्ब श्रो० पूछताछ करते है या नही?

राप्ट्र के प्रति ममपंण की भाबना बढ़ाने की भी श्रावषयकत। है। एक दुखद प्रकरण यह भी है कि कभी कभी हम ल ग यह बोलते है कि नेशनल करैक्टर का काइसेस इस देश मे हों रहा है । बहुत मी चीजां की जिम्मेदारी हमारी इसमे होती है । मुक्ने श्रभी घ्यवसर मिला था, मे ज।पान श्रोर साउध कोरिया गया था। नहा मैंने देखा कि गप्ट्र के प्रति ममर्पण की भावना है ग्रोट जो जिक्मेनारी किसी व्यक्ति को दे दी जाती है, उमे पूरी नग्ह निर्वाह्ह करने की भावना उममे है।

श्राज सवेने यहा ग्लेवे के सबध मे प्रघन चन रहे थे, उममे यह्ह वात थी षि वहा षग्प्घन है । मैं कहना चहता 7 कि भ्राज की पीठी नो जो कुछ है वह है, लेषिन श्रगली पीढ़ी के लिए शिक्षा के माध्यम से कौन सी इस प्रकार की कायंवाही की जा रही है कि जिसमे गष्ट्रीय चरित्न का निर्माण हा ? मैने देखा है कि शिक्षा के मामने मे हमने कोई प्रगति नही की है श्रोर कोर्ड द्विशा निर्माण नही fिया गया है ।

बजट पर मवस उयादा भालाचना उम्पर्नीमैटेशन का लेन ने है श्रोग डसका श्रर्थ
 नT । ₹ंमे ये प्राण्वस्वि प्राप्त क नी होगी।


 जानी है, उग्ना प्री नाँ्य निर्दाह वेगे स्रौर जब तन्र हम यद नही का सकेगे तब तक श्रागं नही बह मकेगे, घ्रोण बान-बान कर्शान,

पष्टानाऱ धाहि के आारोप माते रेंगे । इसलिए इस बारे में बिषाता मंक्रालय का सजग कोनि! जल्री है।

वित मंल्नी के भाषण के पै राप्राफ 13 में कहा गया है :-

> "This only reinforces our conviction that rural development should constitute the heart of the future strategy of growth."

यदि वह्र इस बान का पै राप्रएफ 13 में न कह कर किसो स्रन्व पंराग्राफ में कहते, तों ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि एक भुपरस्टीशन है कि 13 नम्त्रर श्रच्छा नहीं होंता है। चूंकि वित मंल्नी ने रूरल इकानोमी के बाने में पैराग्राफ 13 में कहा है, इसलिए मुके शक होंता है कि वह् जो कुछ करना चाहते हैं, क्या उसका कार्यन्व्वयन ठोक तर्ह से हो पायेगा या नहीं । हुम विस मंब़ी से यही निबेदन कर सकन हैं कि उन्होंने यह्ह बात किसी भी पैरात्राफ में कही ह्रो, लेकिन उन्हें इम बात का विशेष ध्यान रख्बना चाहिए कि ये यंजजनायें गांवों तक जायें, कहीं बे रास्ते में ही न भटक जायें ।

गांवों की प्रगति श्रोर वहां उद्यंग-घंधे स्थापित करने के बारे में मुके जो शक है, वह में वित मंती के सामने प्रस्तुत करना चाह़ना हूं । हम गांबों में उद्रांग बढ़ाना चाहते हैं । लेकिन इस के लिए वहां रा मैटीरियल जाना चाहिए श्रोर फिनिश्ड प्राडक्ट्म शहरंों या कस्बों के बाजारों में ग्रानी चाहिए। इस के लिये सड़कें जरूरी हैं। गांबों तक वा मैटीगि्यूल जायेगा भ्रोर वहां से फिनिश्ड प्राडक्ट्य भी श्रायेंगी। लेकिन इग में कुछ्ध खर्चा लगता है। यह् स्पष्ट है कि जो वक्ति इस प्रकान से उत्पादन करेगा, उस के रेट्स कार्मीटीटिव
 ठहर सर्कगा। इग के निये मन्क़ार की ग्रोंर्से क्या संरक्षण देने की योजना है, जब नक गह

बात स्पष्ट नहीं होती है, तब तक हमारा थह पैसा बिल्कुल बेकार हों जायेगा। गांवों में उद्धोग-धंधे बोले जायेंगे, लेकिन बे बाद में मर जायेंगे, क्योंकि फिनिष्ड प्राडक्ट्स का कोई ग्ऱरोददार नहीं होगा, प्रोर गह्ं मश्र वैसा ध्यूर्यं हो जायंगा। जब तक हम हस समस्या को शोर, प्रोंर मड़कों की श्रोर, ध्यान नहीं देने हैं, तब तक हम इस दिशा में प्रर्गांन नहीं कर पायेंगे ।

जहां तक एर्रोकल्चर का मंबंध है, हम श्राज भर्म मासम पर निर्भंज हैं। हुमें भीज़ मांगने की ग्रादत पड़ी हुई है ग्रोग हुम ग्राज भा भोग्र मांगने हैं कि हे हन्द्र देवना, हृंमे पानो दे दो। जब पानी बग़सता है, नब हैमारे बांध भरने हैं ग्रोर ह्म सिंचाई कर पात हैं। श्रग्र पानी नहीं बग्मता है, ता बांध स्ग्र्व रह जाते हैं श्रोर सिंचाई नहीं हां पाती है। मौसम के कारण हैं परेशानियों का मामना करना पड़ता है। मैंने प्रश्न उठाया था कि मध्य प्रदेश में घ्रोला-बृष्टि र्मार श्रतिवृष्टि के कारण इतनी ज्यादा क्षति हुई है कि उस की पूरत करना जरूरी है। मैंने इस बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को एक पन्न भी लिखा था । उन्होंने कहा कि ह्म इस पर विचार कर रहे हैं । मैं सदन के समक्ष एक पत्रक वेश* करना चाहता हैं कि जिस में मध्य प्रदेश के संबंध में बहुत से श्रांकड़े दिये गये हैं । वहां पर घंलावृष्टि श्रोर घ्रति-वृष्टि के कारण 60 से 70 प्रतिशत फसल की क्षति हुई है, लेकिन उस को पूर्ति के लिए ग्राज तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। श्रभी तक उस पर विचान किया जा रहा है। यदि हस सदन में पचासा, सौ मदस्य खड़े हो जायें श्रैर मांग करें कि इस की क्षर्तनपूर्षित होनी चाहिए, तो दूसरे दिन यहां से धनराशि चली जाये । श्रणर मुदस्य ह्रल्ना करें तभी
 न हो, यह़ एक बड़ी दुख्रद घटना है। वरांत्र के इतिह्रास में यह एक गर्मनाव घ़्टना मानी जाएगी। यदि मेरी वात में चध्य है, ता

[^1][भी निर्मल बन्द जैन]
एप्रीकल्वर मिनिस्टर का उन भूखं किसानों को तुर्न सहायता पहुंचानी चाहिए थी, मोसम के कारण जिन की फसल बर्बाद हो गई है ?

SHRI B. P. KADAM (Kanara): This is the Janata way.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN: That is true. But you also had the same way and you are having the same way probably in the House. The reply is the same from the bureaucracy whether it is in your State or in any other State. Please do rot defend it.

SHRI B. P. KADAM: In Karnataka it is different.

श्री निर्मल चन्द्र जँन : जबलपुर् के पास एक बरवी वांध वन रहा है। मेगे एक सवाल के जत्राव में कत्रा गया कि नवंदा वाटर दिनपूट से उस वांध्र का कांई संबंध्र नहीं है। वह् बांड कर्ई वरों से बन गहा है, लेकिन केन्द्र ने उस के निए एक पंसा भी नहीं दिया है । जब जा कर् व्रात कर्ते हैं तो वह् कहते है कि मध्य प्रद्रेग मग्रान् मे बंलो कि नर्मदा का वाटर डिम्पूट मुलमाए उम के त्राद हम इम बरवी वांघ की स्वाहनि जल्दा मेंगें। क्रा यह ग्रच्छी स्र्थिन है ? ग्राभ संसचाई की याजना नहीं लाग कन्ता चाहने यह बांध बना कर क्यों कि नमंदा का चएँ निस्पूट पड़ा हुश्रा है लिए मे वग्ती ग़र्व का कोई संत्रंध नहीं है। लेनिन हा गमस उन्नग गन्नन मितो चंल


कैमि मल मैन्यंग ग्रोर ग्रार्र्रनिक मैन्याग्र को जारे में भी काफी चर्चा इम बजट मं हुई
 थोड़ी र्मी विगड़नो चन्नी जाती ह्है। कुण दिनों के वाद्य आर्गीनिक मैन्यार बहुत जरूरी हृत्ता है श्रोर हृम के निए वहुन वर्षों मे एक बाते उठती चली ग्रा रही है $f त$ गोवंश की रक्षा करनी चाहिए जिस मे गांनग ठोक से मिल सके जो वि बहुत भ्रच्ठी बाद हैं। बहुन वार यह् प्रश्न

उठाया गया । विनीबा जी ने हसे पर फलक्षान भी किया । हुछ ध्राप्वासन मिले । घनखन टूटा । लेकिन छस कानून को पास करने के लिए हम ने कीई तत्परता नहीं दिखलायी। मैं धार्गक बात नहीं कहना चाहता । मैं गाय की तरफ से भी नहीं कह रहा हूं कि उस की रक्षा करो। में तों कहता हां कि घाष घथनी रका खुद करना बाहते हैं तो भाप को गोषंश की रक्षा कग्नी पड़ेगी। भ्रपनी रक्षा के निए घ्रपने बच्चों की रक्षा के लिए श्राप को यद् करना पड़ेगा। गाय तो एक निरीह प्राणी है। लेकिन उस की जारदार वकालत में इसलिए करना चाहता हूं कि वह् श्राप सब की रक्षक है । ग्रार्गोनिक मिन्योर उस मे बहुत ग्रच्छा मिल सकता है ग्रौर जो श्राप का स्टाइपेंड देना पड़ता है जैसे कैमिकल फॉटलाहजर को सरत्ता कर्ने के लिए स्टाइपेंड देते हैं उस सब की भ्रावश्यकता तब नहीं रहे़ेग।

टेलीकम्मूनिकेकान में कुछ वृद्धि हुई है। छम बात को भ्राप जरा गंभीरता से देखें कि यदि मैंन कुछ शादी के कार्ड छा लिए कि, में नहीं ग्रा सकता क्योंक, में पर्लालयामेंट के सन में ब्यस्त हूं, दूसनिए क्षमा चाहता हूं भर्र मेरी मंगलकामना है, तो उस पर मुक्षे 20 पैसे लगंगें। यदि ह्मम ने नहीं छपाया, हाथ में लिख कर दिया तो 15 पैंस लगेंगे । यदि ह़म ने छापा लिया तो उम पर तो पैमा खर्च किया, उम पर कम लगना चार्टिए। वैसे है। जां लिफाफा है 25 वैंसे का उस में हुर दस य्राम पग वृदि होती चली जायेगी। ये जो टिकम लगाए जाने बाले है हैन की तरफ भी मे ध्यान श्रार्कषित करना चाहता हूं कि पोस्ट श्रर्गफिस के टैवस को हैम ज्यादा न बढ़ाएँ। जा लिफाफे वगैरहु मिलते हैं उस में कुछ धाटा तो होता होगगा सरकार को लेकिन यही ठीक नहीं है कि ग्राप उन के ऊपर कर बढ़ाते चले जाएं ।

बिजली का उत्पादन बढ़ेगा भौर इसलिए यह तर्क दिया गया कि इस पर हम कुछ भार बढ़ा देना चाहते हैं । वैद्रोल की दरों में वृदि कर दी गई है। 1050 करोड़ रुपये के घाटे
 तो ऐेख्जस्ट हो सकती को जिस में यह्ह लेकेट राहज करने की भावस्यकता न पडती। जो स्स प्रकार से ये बरे बढ़ायी गई है उनको कम किया जा सकना था। ब्लेकेट राइज किसो भी हालत मे भक्छी कीज नही है।

पैरा 74 मे उायरेक्ट टैक्सेज के बारे मे कात्रा गया है। उायनेष्टट टैकसेज मे जितना भो लगाया तुपा हैं उस मे कौर ज्यादा वृबि की जा सकनी है। 35 हजार से 70 हजार जो पाते हैं गन के लिए सी डी एस मे जमा करने के लिए कुछ रेशिया या म्लेब बने हुए हैं। मैं कहता हू कि 70 हजार रुपया तो वेखिए, साल पर मे किनना हाता है ? जिसका 70 हजार छाता साल भर में fमलना है उस के ऊपर घंगर ज्पादा हैंकम हाना चाहिए। एक घ्रोर दग का घ्रनुपान हम ने रबा था । उस एक भोग बस के प्रनुपात के लिए जरूरी है fि जिन की बहुता ज्यादा घ्रामदनी है उस का थाडा कम किषा जाते प्रार उस के लिए उन के ऊपर ता टैक्स बताएए लेकिन उस गरीव का ता न मारें । कायले मे वृद्धि कर के, बिजली मे, बिजली को दरा में वृद्धि कर के गरोब विसान का, गरीब मउदूर का घौर गरोब तबके के लागो का हमे नही मारना चाहिए ।

एक चीज घ्रीर मे कह दू 1 इमी के बाने मे जा 1050 रुपय का घाटा हैं बह किस तरह से ऐे डजस्ट हा मकता है, एव चीज की भार में सदन का ध्यन श्रार्नषित करना चाहता हू । मैं जब जेल म था, उन दिना मैंन पबा था वि जथगब फ ब उाने की बदाई हा ग्ही थी। उस के बाद कुछ फाटाज छापी कि खजाना मिला है घोर बह्र ख्याना वहा दिन्लो चला काया है। उस के वाद्य वह खजाना कहा गया, यह भाज नक पता नही है। मरकार का स्पष्ट करना चाहिय कि बह खजाना कहा था प्रथया नही था, यदि था ता कहा चला गया, क्या श्राप के बजाने से भाया या किसी भौर के खणाने में चला गषा? यदि बह खजाना सरकार घधिक्रत कर सकती है तो उस मे 3999 LS- 10.

तो 1050 करोड का को बाहा हैं जो हैक्स की वृद्धि हुर है, उस को ऐंख्जस्ट कर दीजिये। हस मे क्षाप को क्या परेशानी है?

कुछ शब्द मे भाष्ट्राय के बारे मे कहना चाहता हू। धाष्ट्राय को हटाने के बारे मे कहा गया है-लेकिन मह्य प्रदेश्श मे ता वह्पहले ही हटा दिया भया $थ_{1}$ । मध्य प्रदेश सरकार को उस समय की केन्द्र की सरकार ने यह भाश्वासन विया था-लिखित माश्वामन |नही था, क्योकि उस समय लिखित भ्राप्वासन नही दिये जाते शे-कि धाबट्राय हटाने से जो नुकसान होगा, उस की प्रशर्पूति हम करेगे। भव मध्य प्रदेश सरवार बार-बार माग कर रही है-पिछली केन्द्र सरकार के कहने मे हम ने भ्राष्ट्राय का हटा दिया है, भ्रब इस की श्रणपूरित कर दीजिये, लेकिन भाज तक उस की भ्रशपूति नही की गई है। इस का परिणाम यह हो रहा है कि म्यूनिस्पिल कमेटीज भाज किसी भी काम को बग्ने के लिये सक्षम नही है, क्योकि भाक्ट्राय उन की पामदनी का मुब्य जरिया था। जब किसी चीज को हटाया जाता है ता उस के लिये स्पष्ट गारन्टी होनी चाहिये कि जितना वैसा म्युनिस्पिल कमेटीज धायट्राय से पाती थी, उतना वैसा हम त्म को रेगे-खिना इस तरह की गार्ट्टी के उस को नही हटाना काहिये।

उपाध्यक्ष महोवय, ये मेरे कुछ विचार थे, जिन का मै माननीय वित्त मत्नी जी तब पहुचाना चाइता था तथा उन से निषेदन करता है कि बे डन पर मम्भीरता से बिचार करे । इस बजट मे आ्याप ने कुछ मार्गदर्शन ता दिया है, लेविन भ्राप का पं सा गावो मे, सिसाई मे ध्रोर लघ् उख्यागो मे ठीक से खर्च हो सके, उद्योग-धधे ठीक से चलते गह, यह जिम्मेदारी भी धाप की रहेगी, यह भाश्रासन भी घाप सदन को दे ।

SHRI M. N GOVINDAN NAIR (Trivandrum) Sir, last year, when the Budget was presented, the hon Finance Minister confessed that he had no time to give the Janata touch to the Budget This year he had full ons year He had occasion to know the plus and minus of the situation He himself has set up certain objectivea before the nation when he spoke about the Suxth Five-year Plan. The objectives were, removal of unemployment and under-employment within a decade, provision for drinking water, primary education, health and welfare measures and also a significant reduction in disparities of income and wealth These are the objectives put forth by the Finance Minister and we have to look at the Budget from that angle

It has been already pointed out here that in spite of the tall talk about the rural poor, what is the allocation that they are going to make ${ }^{\text {" }}$ Now it is 4029 per cent The Prime Minister was worried Finance Minister was worried Janata Party was worned althoügh the Home Minister was advocating it But I ask you, Sir, what was it last year" Last year it was 377 per cent This yei" it is 4029 per cent Sir, 18 it a significant increase? Will this suffice to meet the needs of the agrarian sector? I do not want to take much of the time in explaining the situation in the rural sector But, stil I have to point out what was the process that was going on in the rural sector Land concentration in the hands of the top section of the peasantry is growing Total land beJow two hectares is held by 70 per cent of the people Below one hectare of land, it is 507 per cent So, it is 507 per cent of them who hold 9 per cent of the land while 15 per cent of the top layers hold 606 per cent of the land And this concentration 18 mounting and it is evident by the fall in the percentage of the cultivators They have come down from 50 per cent 10 43 per cent The increase of the landless labo ir is from 19 per cent to 26
per cent This demonstrater the process that is takiog place in the rural areas

As I said population is also golng up, concentration is also growing This top 15 per cent of them are the lanitlords money-lenders and the whole sale traders all-combined in to one. They are the most dominant sections and now they are taking law into their hands All that we heard last year we are also hearing now The atrocities in the villages are perpetrated by them only We read vesterday or day before yesterday as to what happened in Patna Shri Jayaprakash Narayanjis hife was also in danger. Our Defence Minister who is to defend our country somehow escaped from that Unless you reverse this process in the rural areas however much you may send is not going to benefit them at all it $1 s$ wrong to say that priority was not given to agriculture in the past Croies and crorts of rupees were spent and indirectly for urrigation and electricity much money was spent But what 18 the result? Agricultural production had gone up in 1951 it was 158 miluon tonnes Today it is 120 million tonnes This is the position In regard to cash crops whether it be jute cotton or onl seeds, even now it is more than 100 pet cent as compared to what it was in 1950 Where has the money gone? It has gone into the agricultural sector But has it created much more production?

In 1951, the per capita income of the rural people was 19780 passa Today it is 19850 palsa So, where has the added wealth by the production of toiling people in the countryside gone? Where has all the money that has been invested there gone? It has only gone into the pockets of the big money by the price manipulation For example what is happening to-day in UP the land of Shri Charan Singh the champion of the rural people" The cane growers producing more sugarcanes could produce only 150 million tonnes or so last year There was an increase no doubt But, they slashed

## 293 Cenerel zudget,

the price and they retused to pay the price. Tis a remult, the sugarcane growers in U.P. are in a most miserable condition tedieg.

So, even if the Govermment spends a lot of money on agriculture and the -agriculturists produce, all that money is drained off. Unless you put a stop to this, howsoever much money you may spend it is not going to benefit these 80 per cent people of our population. Have you understood this problem!

Now, so many hon'ble Members have spoken about electricity. The technical growth of our country has come up to the level whereby we cas produce machinery for putting up thermal stations of the capacity of $5,000 \mathrm{~m} . \mathrm{w}$. This machinery can be produced by Bharat Heavy Electricals Ltd. Coal is in plenty. How can you improve the condition of the rural poor without electrifying the vilages. Do you know what percentage of the villages in our country are electrified at the present moment' if you mean real business then you have to invest money first for the electrification of our villages in the country. What is your approach to achieve it?

Sir, our country has the industrial capacity, the raw materials and the required personnel. We are the third in the world as far as the technical and scientific personnel are concerned. Our country has developed in every branch of industry. I was shocked to learn that the Government is going to import cement. These things we can easily produce here. I will not go in further detall on this a spect.

Now, I will say a few word about 'education'. For the last one year many Members have been shouting here about Hind. We are not opposed to learing of Hindi but first I would like to point out that only 30 per cent of the students below the age of 15 are in schoole whereas 70 per cent are outside. I am prepared to send thousands of graduate and post-graduate

Hinds Tefichers to teach your children if you want it. But what is the fate of the country-side? Take health. Medical facilities are only available in 15 per cent villages. Now, the Health Minister is going to send illiterate people to treat the villagers thereby hampering their health. Such foolish things should not be done. Leave them at peace. Somehow they will survive. Do you know how the Indian poor has survived? It is a baffing problem to all medical scientists. The Indian poor has survived without food, without proper accommodation, withcut sanitation and without medical care. They somehow survived. Do not send your barefoot đoctors and finish them. That is my as well as my party's request to the Government.

AN HON. MEMBER: Don't you know that Raj Narain is an incorrigible person?

SHRI M. N GOVINDAN NAIR: He is an interesting person, and I should like to have him occasionally in this House, but do not entrust him with the health of the nation; that is all my point. There is nat only no adequate provision to help the rural poor, but you have also done something more through this budget. Look at what you have done. Excise of 5 per cent. Do you know that the purchasing power of the rural people was going down and that 18 why in the field of textile consumption in the Fifth Plan period it was one year less than what was anticipated. Still you have imposed an excise duty and because of that the cost of everything is going to increase. Without helping them to increase their income, you are imposing indirect taxes. You say tax on petrol will affect only those who have cars. No, even the poorest of the poor want to move about. Charges increase and the increase in the duty on petrol is going to affect all people. More than all that, you have a new duty on electricity. 1 oppose $1 t$. In the first place, the Central Government had no business to do it; they had never done it till now. The state governments were
mposing duty; the agriculturiats and the industrialists were complaining to the states that the duty was high and it should be modified Now comes this duty Kerala mione will have to pay Rs 8 crores to the Centre Therefore, it is going to adversely affect the whole of the economy if you persist in having that duty Then, as I said about the agrarian sector, if things have to be changed, structural change is a must, more so with regard to industrial sector On the industrial side, the public sector has made a big contribution I am pointing this out because many times there are direct and indurect hits agaunst the publec sector by many members From the report you will see that their antı 1pated internal revenue exceeded by 1210 crores, for development their contribution to public exchequer was Rs 3120 crores in the fourth plan period, during the three years of the Fifth Plan it has gone up to Rs 4095 crores an increase of Rs 975 crores In 1975-76 the employment was 185 lakhs, today it is 1575 lakns Apart from salary, capital investment to the benefit to the workers housing etc had also gone up What is the pleture on the other side? Last year capital investment of the private sector was 1743 crores this year it is 907 crores Therefore when this is the case, when there is more unemployment in the private sector and when the public sector is growing, there is no escape from the writing on the wall you have to nationalise the private industries If you want to save the agriculturists in UP, without taking over the sugar mills, you cannot do it If you want to stop the drain of wealth in whichever sector it is produced by the moneybaga, you have to nationalise all the industries controlled by them I don't want to take more of your tume All the concesslons that you have shown to the private sector are unwarranted because it is a plan on their part In spite of all the appeals the investment has fallen down because they are deliberately doing it to get more and more concessions To that this Gov-
ernment has surrendered. Therefore, if you really want to make a bold and courageous break with the past. instead of always pointing out "you did it and so we are doing it" stop it, you have to take certain bold decisions and the process by which the people are being impoverished, must be checked

श्री विलव हलतु नाहर : (कलकक्षा उत्तर-पश्चिम्य) उपाध्यक्ष महोवय, को बजट ध्राया है उससे हमारा देश भविष्य मे कया स्प लेगा उसका चिन्नाकन इसमे मिलता है 1 में पहले ही बधाई वेता हू वित्त मन्री जी का कि उन्होने बहुत सी ऐेसी नई दिशा दिखायी है जिमसे हमारा देश मोर भी श्रागे बहेगा । हमारे विगाध पक्ष वाले बहुन सी बाने करते है कि यह्न नही हुभा वह्र नही किया। परन्तु में पूछता चाहता हू नि उनके जमाने मे, जब उनका मासन था उन्हाने क्या किया घोर क्या नही किया । एक नारा दिया गया था ध्रीमती इन्दिरा गाधी द्वागा गरीबी हटाने का । उस नार मे गरीबी हट गई या गरीब का हदा दिया गया, समक्ष मे नही भाया । कराड्डा रुपया उमके लिये ब्बच किया, परन्नु कार्य कुछ नहीं हुपा । गरीब भौर भी गरीब बनता गया गरीबो का कुछ फायदा नही हुपा। हमाने इस बउट मे गरीबो के लिये ही नही बत्वि गावा मे केमे काम करेगे इसका भी इणारा दिया हुम्पा है, घीर हम उम्मीद करेगे कि हमारी मरकार उस भ्राग ध्यान रबेगी कि जो रुपया खर्च होगा उसका फायदा लागो का अवश्य हो। यह न हा कि रुपया ख्रूर्च हो जागे भोर काम कुछ न हो । रपया जा खर्षं हा उसमे गल्लतिया न हो श्रोर लागा का उसका फायदा हा हसका घ्यान मरकार जल्र रबेगी ।

बजट मे विस मन्नी जी ने बताया है, उन्होने कहा है कि
"Block development plans will be a major instrument for achieving full employment in rural areas in a time bound programme"

वृुत सुक्वर्र कात हैं जो षेहातो मे, छोटेकोटे चांबों मे नया-नया उत्ताबन होगा उससे कोणो को रोज्ञार मिलेगा धौर एक समय के बीच मे उनका राज़ार हों जाएगा योर हम बेरोषगारी को समम्या भी हल करेगे । यह बहुन बडा कदम हमारे देग मे था ग्हा है । इम उम्मीद करते है कि इसे जहुन कामयाब किया जायंगा । जनना पार्टी बराबर बहती हि कि बडेन्रें मिला का जा उत्पादन है उमे बर्बाद न बरके हमारे देश में जितने सामान को जरूनत हातो है रोष्षमर्श के लिये उमे गावं में बनायेगे मीर गावा से बनी हुई चोलों का व्यद्तार करेंगे। गाी जी ने मी कहा था कि हम स्वय मम्पूर्ण होगे गावो में। घोग उस मोग हमाग बदम है। मिं यह बताना चाहता हू वि यह्त बहुत बडा कदम उठणा मीन मैं विष्टास कर्ता हृ कि जिस घोर हम जाना चाहते है, हमारी सरका जबरर कुछ न कुछ उम प्रोग भ्रागे बहेगी। घाज जनता हमारे साथ है, जनना चाहती है काम करना, वह केषन स्वोजेज्ञ या वाक्य नही चाहती । वह काम चाहनी है कोर उसे इस तरीके से काम का हम मुध्नाव दे मकते हैं, देने के लिए तैयार हैं घ्रोर हम उम्मीद बरेगे कि जनता इसे प्रहग करेगी प्रोर इस ख्कीम को पूरा करके दिबायेगी ।

### 25.46 hrs.

## [Shri Dhirendranati Bast in the Chatr.]

इस तरीके का काम हमे करना है । जो भी स्कीम बने वह ऐसी होनी चाहिये कि गाब का नोजवान लडका, जो पढ़ लिख चुका हैं, उसे घाहर मे नोकरी की बोज मे न भाना पहें। वह पपने गाब मे ही बैठकर मेहनत करे, परिर्भम करे पौर उत्पाबन करे पौर उसको उसके उस्वाबम का फल की मिले। हमारे एक भाई कह रहें बे कि घहर से सामरन ले खाकर देहात मे लाम कर्ता पहेगा, थीर उसओे लिये भाने-जाने के रास्ते मी

णहियें । इससे जो काम बढ़ जयेगा, उसका बदोक्स भी करता चाहिये।

मैं उन्हे याद दिलाना काहता हू कि यह बात सही नही है। गाव मे ही इतना रामंटीरियल होता है कि हम उसे वहा काम मे ले सकते है । हमारे पश्चिम घगाल प्रोर विहान मे सन्, जूट काफी पैधा होता है । सारा जूट मिल-मालिक ले जाते है हौर मिल में उससे सामान तंयार करते है थौर मनमाने दाम उसके लिये लेते है । गरीब किसान को पूरा दाम नही देते है । सारे इलाके मे यही हा रहा है, ज़्ट का काई भो सामान गाव मे नही बनता है। क्यो नही ऐमा बदोबस्त किया जाये कि जिस तरह्ह से मिल मे बनता है, उसी तरह से भम्बर वर्षा वर्गरा लगाकर जूट का सूत गाव में बने乡ोर वहा कारबाना लगाकर वही सामान बनायं। कार्पेट बन सकते है, पदे घोर दूसरा मामान जूट से बन सक्ना है ।इस तरह से ध्रगर हम जूट को काम मे ला सके तो इस समस्या कों काफी हल कर सकेगे तथा जिस योर हम जाना चाहते है, जा सकेगे ।

श्रभी गक्ने की बात हो रही थी । मैं सरकार से यही कहूगा कि चीनी के दाम बढाने की जरूरत नही थी। ध्रसल बाते तो यह है कि मिल मे चीनी क्यो तंयार हो ? क्यो न गाव मे ही चीनी तैयार हों ${ }^{?}$ हो सकता है थोडी पीली चीनी बनेगी, लेकिन उन लोगो को सिख्वाया जाये कि श्रच्छी चीनी करसे बन सकती है हैर कम दाम मे तैयार हो सकती है। हम लोग बडे भ्रादमियो पर, कैपिटलिस्टो पर निर्भर करते है, सरकार को इस धोर ध्यान देना चाहिये । हम कहना चाहते है कि जितना रुपया इस काम के लिये वह देना चाहती है, उसमे से ज्यादा से ज्यादा उस भोर लगाये जिससे गांब स्वय सम्पूर्णता प्राप्त कर सके।

स्कूलो मे बच्चे हाथ का कायज तैयार कर सकसे है । कोई मुरिक्ष बात नही है । हम बोर जब पढते थे, तो कागज पैसिल पपने

एनूल में बनाते मे। वह थोज़ा मोटा होता बा, बहिया नही होता था परन्तु भाज तो बहुत सुन्दर हैंड-मेठ्ठ वेषर पपने देश मे बन रहा है, बयो न हम उसका प्रथार गांव मे करे जिससे वहा यह बनाया जा सके ।

भौर भी कई तरह के रान्मैटीचियल गाब मे होते है जिनको कि हम गाव मे व्यवहार मे नही लेते हैं। लेकिन प्रगण चाहे तो उनका इस्तेमाल वही कर मकते है। इसके भ्रलावा भौर कुछ भी भ्रगर दरकार हो तो वह महर से लाया जा सकता है मौर गाब मे ही उत्पादन किया जा मकना है ।

भाज विद्युत् भी गाव मे पहुच गई है, उसे भी काम मे ला सकते है। ग्रभी जनता पार्टी की बात कही जा रही थी कि गाव के लोग जूता पहमने है पग्नु बाटा का जूता क्यो पहनते है । जब कि गाव मे जूता बनाया जा सकता हैं। जो फारेन कसर्न जूता बनायेगा बही गाव मे जायेगा तो इससे गाव का पैमा पूगीवादी के पास श्कायेगा। यह क्यो नही होता है कि गाव मे चमडा श्राता है नो वही जूता क्यो न बनाया जाये? उसका बही प्रयोग किया जाना चाहिये । हम श्रगर गाव के बने हुए सामान, हाय में बने हुए मामान का प्रयोग करेंगे, प्रचार करेगे नो गाव की ग्यवस्था को बदल मकते है । पिछने गासन मे हम मग्कारी कर्मचारियो पर निर्भर करते थे 1 ₹म ऐेसी ह्रालत मे थे वि मत्नियो को वरीब-करीब कोई पधिकार नही था। ख्रगर हम उमी प्रकार सरकारी कर्मचाग्यि या ब्यूरोंकेसी पर निर्भर करेगे, नों जिन श्रच्छे कामो के लिए वित्त मन्नी ने रुपया रख्रा है, वे काम बिल्कुल नही होगे, चोरी घ्री० कर्ण्शान होगा भौर जिन के लिए सरवार ये काम करना चाहती है, उन्हें कोई लाम नही होगा। इसनिए सरकारी करंचारियों को सेवक बनाने के लिए कोई नया गम्ना निकालना होगा।

मुफे याद भ्राता है कि जब मैं मिनिस्टर था, तो एक दफ़ा को-स्रापनेटिब उिपर्टेंमेंट के इंस्पंष्टर किसी काम मे मेने पास ध्राये ।

भैने उन से कहा कि बुम्हारे हलाके में कोभापरेटिष्ब सही तरीके से क्यों नही कलो हैं; धाप एक काम करो कि इस नौकरी से इस्तीफा दे दो, माप को जितनी तन्क्वाए मिलती है, उस का हम बन्दोबस्त कर देगें भाप जा कर गांवो मे भच्छे को-भापरेटिख्ध बनाप्रो। उन्होने जवाब दिया कि यह काम तो हम नही कर सकते है, हम को-भापरेटिब्य बनाना नही जानते, हम तो को-भ्रापरेटिब चलाने वालो को तग कर्ना जानते है, भागर कोर्ई कमी हो, तो हम उन के विखद लिख्व देते हैं ।

इस तरीके को बदलना है म्रार उस के लिए नये कदम उठाना है । लेकिन इस बजट मे इस का कोई इगित नही है कि हम सरकारी तरीके, ब्यूरोफेसी के तरीके को कैसे बदलेगे। भ्रगर हम इस तरफ ऊदग नही उठायेगे, तो हमे मफलता नही मिलेगी ।

जनना पार्टी ने हलंकशन मंनिफेस्टो मे कहा था कि हम सेल्य टैवम को हटायेंगे । वित्त मब्नी ने कहा है कि गरज्य सरकारे सेल्ज़ टेक्स को हटाने पर गज़ी नही होनी है । मेरी समझ्न मे नही भाता कि हस पालिसी को कार्यान्वित क्यो नही किया जा रहा है । जक्र करना चाहिए । पहली बात तो यह है कि सैं्रन सेल्ब टैंक्स क्या नही हटाया गया है। उमे हटाना वाहिए। भ्रगण केन्द्रीय सग्कार उसे नही हृटायेगी तो वह राज्य सरकारों को धम दे निए कंसे वह सक्ती है ? उत्तर भाग्न के जिन राज्यों मे जनता पार्टी की सर्कारे है, वित्त मत्री उन मे से दो चार राज्यों मे यह एक्सपेगिमेट करे वि भ्रगर सेल्ख्य टैब्स को हृटा द्विया जाये, तों कोर्ड नुकसान नही होगा, वर्कि लोगो को फायदा प्रोर सुविधा होगी ।

सेल्य टैक्स की ब्यवस्था का परिणाम यह है कि छोटे से दुकानदार को की, जिसे लिखना-पष़ना नहीं भ्राता है, बाता रबना पड्ता है, छस के लिए क्षूसरे ध्राबमी को

नीकर रबना पड़त्ता है मौर जब बह क्षेल्य हैक्स का हिसाब वांि़ल करने के लिए जाता हैं, तो चूस विये बिना उस का काम नहीं होता है। इस से बलालों की मीढ़ लगती है घोर करप्नन में वृध्धि होती है। इसलिए करप्णन कों ख़रम करने के लिए सेल्ज टैक्स को हृटाना प्रावश्यक है । यह कदम उठाने पर हो लोगों को विश्वास होगा कि जनता पार्टी ने जो कुछ कहा था, वह उसे कर रही है । इम लिए वित्त मंत्नो पहले संट्टल सेल्ल टैंक्स का हडगयें घ्रोर फिर राज्य सरकारों सं भी ऐसेा करने के लिए कहें । भ्रगर सरकार यह्ता कदम उठायेगी, तों उसे पूरी भ्रागनाइजेशन का मदद मिलेगी।

जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, बहुन तरह्ह को बातें कही जाती हैं। पशिच्चम बंगार्ल की मरकार कहतो है कि हमें भौर ताकत दी जांये । लगता है कि देश में भ्रापस में एक लड़ार्ड लग गई है। जो लोग राज्यों के लिए ज्यादा ताकत चाहते हैं, मैं उन्हें बनाना चाहता हूं कि पिछले चन्द बरसों में जो काम हुग्रा है, घ्यन तक राज्य सरकारों के पास जो ताकन म्रीर श्रधिकार थे, वह उन्हीं के प्राधार पर हुम्रा है। उन्हीं के द्वारा बन्दुत कुष्ष काम हुषा है। एक समय पश्चिम बंगन न में डा० विधानचन्द्र राय मूब्य मंती थे । उन के भमय में राज्य सरकार के पास कांस्टोट्यूशनल धर्श इकानोंमिक पावर्ज ज्यादा नहीं थीं 1 लेकिन उन्हीं पावर्ज़ के ढागा उन्होंने पड्निम बंगाल को एक नया पशिचम बंगाल वना दिया, क्योंकि वह कार्य में विश्वास कर्ते थे 1 उन्होंने दुर्गापुर श्रौर कल्याणी बनाया, कई कल-कारब़ाने स्थापित किये ग्रौर पश्चिम बंगाल की इकानोमी को पूरी तरह् बदल दिया ।

भाज जो राज्य सरकारें हैं, खास तोर से पशिचमी बंगाल में जो राज्य सरकार हैं वे काम नहीं करना काहते हैं, काम नहीं करते责 मौर काम न करते घ्रापस में लड़ा देना काहते हैं। र्रस तरह बह लोगों का विल व

दिमाग दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस में घ्रगड़ा लगा कर । इस श्रोर मी हमें घ्यान देना है कि सेंटर-स्टंट रिलेशंस की बात इस तरह से पदा न की जाये । हां, भुगर फुछ काम में घ्रड़चन भाए, कोई नया काम वे उठाए हों भौर उस में भड़चन भाए तो जरूर उस पर सोचना चाहिए म्रोर उस पर बात करनी चाहिए । लेकिन उन्होंने कोई काम ही नहीं शरहु किया भोर कोई भड़चन नहीं भ्रायी किर भी इस तरह् से वे लड़ाने की कोशिश करते हैं तो इस के ऊपर सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए ।

बंकों का इंटरेस्ट श्राप ने कम कर विया। बहुत भ्छछो बात है। परन्दु सरकार ने एक भोर देखा नहीं कि जो प्राइवेट कम्पनीज हैं लिमिटेड कंसर्स्स, वे लोग भ्राज विशापन देते हैं कि वहां पर भ्रगर रुपया जमा करोगे तो तुम्हें 12 परसेंट या उस से भी ज्यादा सूद fिलेगा। भाप ने बैंक रेट कम कर दिया कि 9 परसेंट देंग पांच वर्ष में घौर 6 परसेंट देंगे एक वर्ष में परन्तु प्राइवेट कंसन्स्स वाले और भी ज्यादा सूद पर रुया जमा लेते हैं, उस के लिए विशापन मी देते हैं क्रोर कोशिश करते हैं । तो श्राप के पास रुपया नहीं भाएगा बैंकों में, उन के पास चला जायेगा । क्यों नहीं उन पर ध्राप यह्न पाबन्दी लगाते कि बैंक रेट से ज्यादा इंटरेस्ट बे नहीं दे सकेंगे । यह डिस्पेरिटी भ्भाप ने क्यों रख्री है ? इस डिस्पेशिटी को हृटाइए घोर प्राइवेट कंसर्न्स से कहिए कि बैंक रेट से ज्यादा इंटरेस्ट भ्राप नहीं दे सकते, शेयर होल्डर्मं का रुपया इस तरह से बिलवाड़ में नहीं फेंक सकते, यह उचित नहीं है । प्राप को यह करना चाहिए।

इंकम टैष्म के बारे में भी मैं दों शक्द कहना चाहुंग कि इनरशम टैवस्स की जिस तरह से कार्यवाहीं होती है वह बहुत ही गलत तरोका है । इनकम टैकम 今िपाटरमेंट के लोगों को सरकार ने मिख्वा दिया है कि हिन्दुस्तान के हृरएक लोग जो इनकम टैक्स देने वाले हैं बे चोर हैं, भन्याययी हैं, मिध्यावादी हैं।

पाज जब कोर्स इन ₹म दैषस देने आता है या उम का घागज जाता है तो उस पर विषकास नही किया जाता है 1 नीीजा यह़ होता है कि या तो खद्यद उम को तीन चार दका जाना पड्ना है उन के पाम श्रोग नहीं तो जो चार्टडं एकाउटेट या इनभमर्टाँ लाहपर्म हैं उन मे हिमाब कर के चमनी बर लेना
 हतना करवा दो। यह नरीका चल गहा है भौर भाज भी चल रहा है। भ्राप का इव तरीके को बदलना है। जो कोई भी इननम टैना दे उम का भाग विश्वाम करें। ₹्मारे देश ने लोग मिय्यावादी नही० है, च्नाने देश के लाग चोर नही हैं। घ्रार भाग वह तरीका गबेगे तो मब चोर बनेंग प्रोर दा नम्बर ता उपया भो उद मे बनेगा । मरका छे बरोन से बो नम्बर का रुपा बन ग्रा है । इन घोर क्यो नहो ह्रान दिगा जाता ? प्रगर हम यह नरीका बदल दे तो लोपो को दो नम्बग का रपया ग्बने की जलरन नही है घार उन का सहो नरीना है कि इनकम टैंसम म उन का विस्वात्र किया जाये तो कोई दिक्षत नही होगी। उस से प्राज के डिभार्टमेट का बर्वा भी षटेगा। हा, भ्रगर कोई घ्रनल्य सा गलन घमेसमेट दे तो उस की जाच हितो चाहि? प्रोर उम को पाच साल की मजा होतो चाहि?। केवल फाइन करने मे नहै। होगा काति बडे लोग फाइन का पंमा दे दे $\overline{\text { है }}$ है फ्रार बने रहने हैं। पर्त्तु प्रणर प्रान ग्रतने देशग्रमियो पर विखंम नहो रब्बेगे ना मरकार दे ऊग मो उन का विर्वास नही रहेा । इप योग मी में प्राप का हान प्रा कौनत करन। बाहना हू ।

बो नपे टेकेेख़ हैं उन के बारे मे कहना चाहाँ हू कि लोगो के ऊरन इॅ का बह़त बुरा चसर पह रहा है । भमी घमी हमारे साई ने कहा कि पोरटकाडं का दाम बढा दिया गया, छोपे हुए मीर हाष से लिबे हैए कार्ई के पाम से फर्क है। छाता हुमा पोस्ट कार्ट बहुत्त चनात है, हाएक चीज मे चलता

है, विस्टापम मे थी कलता है । तो ऐसा भ्राष कर 斉 तो हाष ने लिखने की अपह्ठ उस को टाइप करा देवे, पाप को पता सी मही चलेगा । गहुछ तरीके की उस मे गडबह रहेगी। इरनिन? पोस्टकाइं का दाम नहीं बताना बहिए । पोम्टशां से दाम से निए भ्राप को याद होगा fि पुगने जमाने मे इग्लैंड मे भी श्रान्दोलन हो गया था fि पाच पेंम से ज्दादा पोल्टेज न बतादा जाये। यहा भी उप तरीके मे प्राप करेंगे तो उस का श्रवन जनका पर ज्राग ग्हेगा।
16.00 hrs.

जिन तन्ह मे मान न इन्डायग्कट चैदमेगन $f$ करा है, इप का जनना पर बहुन व्याराब चक्रा पडा है । भार ने पेट्रोल क दाम बका दिये। मै हिसाब लगा ग्हा था मुमे माल्म नही कह्रा तक यद्ठ ठीक है नेक्षित मेंे fिमाब म 11 i मा प्रति लिटर पैत्रोल का दाम बढाना काहिते नेकिन भमाम प्र्रोल पम्ल्त 12 पै मा प्रीि लिटर के हिमाब मे दाम बढा कर ले रहे हैं। नैग्राल मरकार के कन्ट्रोल में है, जस उम पर 11 पैस प्रनि लिटर का दाम बहा है, ता 12 千ंमे के हि हिपाब मे ॠवां लिया जन्ता क्राँ मरी ममन म नही श्रागा है । मि चाहना हू कि श्राप 5 C क्रोर देखिय कि ऐमा पन-गार क्या हा ग्हा है?

भाष ने डोज़ल, कैरासिन, कोषला इरंक्ट्रमिटी-मष का दाम बढा दिया। प्भाज उस चित्र का याद कीजिग-जब घर मे मा-बहि्न रसोई करन जाती है मीग देबन्वा हैं कि कोपले का दान बता हुमा है, कैरोसिन का दाम बढा दुपा है, बिजनी का दाम बढा हुप्र है-उन के खर्ष के के केट पर जब उस का प्रभाव पउना है तो इस से प्राप को पाशीर्वदि नही भिलेगा। इसलिये में फाप से निषेष्न करना चाहता हु कि भाप ने जो यह हूडायंष्ट है समेशा किया है, इस को छोड दें और इस से जो गुकसान करन को होगा, उस कोंप्यने घ्वर्वा की कम कर के पूरा करें
 लिये मिनिस्टरों को बगला छोडा छरमा पर्गा ।
 बगला छोटा धोर उगा करोे से ग्रार्व कम नहो होता है, बह नो शा होना है हाम फडा कपष्र पहन कर दिक्राना काष्शरे है fि लस
 होता है उन को बन्द करना चाहिय।
 वेना चंहता है-स्राप के यहा बहुन से कमीपन्त्ड करें हुए है-जजसे हृ णा-गादावरो रीबर के बार मे बहुँ मालो से एक कमीशन बंठा हुपा है लेक्न उम की रिपाट्ट नही иारी है ननख्वाते उन को बग बर मिलती जनतो है। प्र।प हप चीज़ को देनिय निनितनन माला से यह कमीशन बंठा तुप्रा है धोर का उस की वि्पोट नही चाती है। काबता रुया हर साल दूम पर खर्वं हो रह। है--इम तग्ह का जो भन्याय का प्वर्वा है जिस की जालग्त नही है, उस को भ्राप कम कर सनंत है।

मे तो प्रन्नी मरारार से यह काना चाहता हू fि उस का माहसी बनना चाहिव उस को
 चाहे हम को दो-चां काम बन्द भी करना पछे । जब तक इस तरह का साहीी बजट नही भाषेगा, जनता को सन्वाष मही होगा। यह बजट तो स्टीरिभ्रो-टाइप बजट है जीसा कारेम मरकार के समय में अता था वेंमा हो इम समय घाया है। किसी चीज्र मे पाच रुपा बठाने मौर किसी मे पाच रुपवा बढाने से फाम नहीं चलेगा। इस मामले मे क्राप थोडा साहीी बनें, कीन क्या कहता है, हस पर नही जाना चाहिये । जनत्ता को किस तरह से लाप होगा, हमारे देश की प्रवस्वा केसे बबलेगी-दूस दृष्टिकोण को सामने रब कर भाप धपने दक्तर को सहीं कीजिये ।



ऐसा टैसमेशन मत लादूे किस बा प्रमाण गरोषा पर पहा हो।

मे चाप को एक बात की यद दिलामा
 जब काई मयान घ। के मामन श्राT तो प्राप जन्े मन म मोंतें $f$ जो गर्शंब म गरीब है
干ा एक गन उस गर ₹ का द्धिट न ग्ब वर


 बी हालग उन मे नही वदल मझनी है, इम प्रार घ्वाव बो धानन देना चाहिय। इन मब्दो ोे साथ मैं इम बजड का जिस मे कुछ प्रच्ठा काम हाप न $f$, या है, समर्यन करता R1

SHRI VASANT SATHE (Akola) Mr Chairman, Sir, while speaking on the General Budget, at the outset, I would like to submit that we were having great hopes after the last year's Budget when the Fmance Minister began with a bang telling us that in keeping $w$ ith the Janata Party's manifesto and declared policy they will do away with deficit financing He said that even with the bad legacy that they had mherited from the Congress, he was keeping the deftit as low as hs 84 crores in the hope that in this year, by the dynamic economic policies which he was going to pursue, he would do away with deficit financing altogether

I was also sincerely hoping, having read the books written by Chaudhurı Charan Singh about rural economy, having read the statements made by the Gandhian philosopher and economist, our Prime Minister, and our dynamic socialust friends in the Janata Party, that now we will see some dynamic change What do we find ${ }^{\prime}$ The Finance Minister comes and tells us most non-chalantly that he made a wrong calculation, that his jdeas about the borrowings, etc dad not

## [Shri Vasant Sathe]

work The deficit of Rs 84 crores became Rs 875 crores only-only ten times more not much My first fear is, if Rs 84 crores become Rs 975 crores what will happen when the uncovered deficit of Rs 1050 crores gets multiplied by ten? Where will he be when the new dynumic era starts from this Budget?

Another fear which I have is this Out of a total outlay of Rs 11649 crores Rs 10465 crores will be spent on continuing schemes Rs 150 crores for new power projects and Rs 1034 crores for schemes ander othei sectors of which 80 per cent thit is Rs 828 crores will be for schemes in rural areas Now the other important factor that is to be noted is that they have left a gap as stated by the Finance Minister on p 30 para 108 of Part B of his Speech He says
"To sum up my efforts at mobihisation of additional resources will yield in 1978-79 Rs 5495 crores of which Rs 409 crores will be from Union excise and customs duties Rs 255 crores from direct taxes and Rs 25 crores as compulsory deposits"

What does it mean' It clearlv shows leaving aside the uncovered gap even Rs 500 and odd crores that you want to get you are not going to get from the rich About all these proclama tions of reducing the gap betueen the rich and the poor where do you find it in this Budget? There is not evin an attempt to touch the 11 ch Rs 25 crores onlv you 7 re going to get from direct taxes and Rs 499 crores from excise and customs This levy which you have increased from 2 per cent to 5 per cent ad valorem on all commodities you say where will it be passed on Your hope that the industrialists would absorb it $\{$ their own cost and will not pass it on has it come true ${ }^{7}$ Even today already prices all along on all consumer ltems in the country have shot up becuse of this levy Another levy was $1 / 20$ th
per cent, spectal levy Thised ss your increate in electricity caused by the duty Then there is your special levy on coal I would like to know from you whom are you going to hurt' I think this budget is suicidal for Janata Party Janata Partys bullwork man support has been trom urban areas-these middle class men government servants (Interruptions) I am not here talking in partisan lines I want to bring to your notice that vou have already annihilated the middle class. vou are going to hurt them most
you see what has happened in Delhi to gas cooking? Even water tates in Delh have increased from 19 parse to 75 pase What do you want from the people? What hurts them must is this indirect tax which has increased the prices of all their commoditses Let me quote the Financr Mimster himself to say that this defficit finarcing and these things excise duty to is not going to be inflationary But what was his thinking when he was speaking on the budget? it would be Interesting to know This is what he had to sav This 1 , when he as sitting here on this side 1 quote from 1972 lok Sabha Debates from pige 182 -discussion on general budget He said
'The budget is blatantly syme 4$]$ It siys one thing and me ins mother well knowing that no ont ran !ossibly beleve all thit it av The budget is demonstrably supe ficial It alludes to manv things mportant without the slighest indication of how it is going to rehieve them

The cinicism of the pudget $c a r$ be seen in its treatment of price and cost of living and its superficiality can be seen in its almost casudl dis posal of the whole question of ths programmes of social justice

The uncovered deficit is as large as Rs 242 crores They have now increased the taxes on kerosene and stcel what ${ }^{1}$ to say on the lighting, cooking and housing of the weaker sections in the countryside and the

## 309 Goveral Eudget,

lower and middle clatsen in towns and cities."
This applies to him today so fully that Is why I would like to read it out to the House. On page 13 he continues and says as follows:
"We know, and indeed should have learnt from experience, that except in very rare circumstances lumpsum provisions are a sign of laziness, superficiality, lack of thinking and planning Yet, the whole range of rural programmes such as housing and water supply are brought under the undifferentiated umbrella of Rs 125 crores vithnut detaled description of its uwn, anci the Finance Minister has the audacity to call this an innovation. This socalled innovation is an age-old device for covering up one's failure to do one's homework."

And what has he done now? For this new bold innovation-Block Develcp-ment-whe says that no details are ready yet and that he is going to work them out later on; he says that, hereafter, he is going to provide a new dynamic planning. Therefore. I was surprised when the learned Finance Minister gave doles of nearly Rs. 828 crores. In para 43 of the Buiget speech, he has said:
'In the new planning strategy .." The same words-'new innovation'.
"In the new planning strategy. block development plans will he a misior instrument for achieving full employment in rural areas in a time-bound programme. The detalls of this programme are being worked out. In the meanwhile, I have made a token provision of Rs 20 crores for this programmé."

Now. if such ideas come from the Finance Minister, then his critictsm that this way of doing is 'lazuless'. 'not doing home-work', and so on holds good, and applies, to him as well because he has not spelt out any programme. I would like to know from
the Finance Minister how he aroposes to mop up Rs, 828 crores that will go into the rural areas. We know that, when any money is spent in rural areas, it is the rich, the big landlords and money-lenders-they themselves are sometimes the money-lenders as well as the wholesale traders-who get all the money; sometimes the bureaucrats also may get; and sometimes maybe, the politicians also. But the fact remains that the overwhelmung poor of the rural artas have never benefitted from what we have spent. Why? The lacuna is in the system. Budget after budget, you may go on making, but as long as you have a capitalist system, your budgeting will be only a baniya exercise. Whether you should do by printing notes, whether you should do borrowing from bankers, whether you should spend more out of pocketall these will be a capitalist exercise. What happens in a capitalist system? This is what has to be understood. Let us all apply our mind to this In a capitalist system, capital formation takes place in the hands of those who command capital, who are the masters of capital; the rich grow richer. It is inherent in that system. The poor will always be exploited because they have no control over the capital; they are not the masters-neither the Government nor the people nor the working class. Unless you bring about, as my friend was saying. a structural change in the system, nothing will happen. This was what I expected from the Janata Government. Let us at least start somewhere If you do not do it, then do not complain later on.. .

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

SHRI VASANT SATHE: I am ad dressing them through you, Sir.

I would bea of you to consider this. If in this country we continue this system, then you may make any investment in the rural areas or anywhere, it will not benent the poor. We will only ask the question whinh

## [Shri Vesant Sathe]

was asked of even Pandit Jawaharlal Nehru. 'After all these Plans, where has the money gone?" And then the Mahalanobis Commission was apvointed to know about the black-money and it came out with a Report and later on the Wanchoo Committee was appointed and it came out with a Report that all this monev that se have spent and all the results and the wealth created in the form of capital formation has gone info the $l_{\text {ands }}$ of the few in the form of black weallh. And do you know the magnitude? Mr. H. M. Patel (the Hon Fisance Minister) and myself were Members of the Taxation Laws Select Committee and one of the terms of reference was to unearth black monev and devise or suggest ways and means. We found that the extent of black money, on the mere projections made hy the Wanchoo Committee, was-two yrars ago or three years ago-somewhere near Rs 20,000 crores. Mind you. Rs. 20,000 crores not in the form of cash but in the form of bullion, $i^{\text {r, }}$ the form of stocks. in the form of gold, jewellery and other items of property This is a parallel economy Where are you? In which world are vou living? Do you know that, interest ingly. in this entire Budget no mention has been made about restructuring or streamlining the taxation sys. tem or the tax machinery? You teke any Report about our taxation and you will find that those who pay 80 per eent income-tax. (Interruptions)
I know. I can suggest it to you and you can do it if you like I had suggested it to my Governmant and they succeeded to some extent

Now Sir, those whose income is above Rs 1 lakh are 2700 corporate bodies and individuals and they pay 80 per cent of the income-tax. Those whose income is below Rs. 1 lakh pay hardly 20 per cent or 10 per cent and among them, also, there is a rreak-up of Rs. 50,000 and above. But what do 3000 officers in the incomentax Department do? A major part of their time is spent in trying to tackle the small
tax-payer below Rs. 25,600 (Interruptions).

Now it has been introduced but even then, because the real money is likely to be coming from there, why don't they have some system?

Just now my friend was givind figures-Mr. Jain or someone-tha. there are hardly 300 assessees who have Rs. 400 crores of arrears. Cannot you tackle 300 assessees-cmolo. all your staff only for them atd at least try 10 unearth those arrears (leave alone black money) from them? Rather than hitting at these people, in this Budget concession, are given. In any deficit financing, what ure the elementary economics? You must simultaneously encourage invesiment because deficit financing, in real terins, means putting more money and not having goods simultaneously That is why it becomes inflationary: it is inherent. If you want. I can quote Mr. H. M. Patel himself-as to what is inflation according to him (Interruptions). At least. I want him to follow his own theory This is a Report of March 19. 1974-Lok Sabha's Volume of 1974, 5th March to 19th March.

On page 218. he savs:
"Then I come to the ant1-1nfatiorary aspect of the budget What can be the result of the numerous excise duties that have been imposed under the Finance Bill? Excise duties on those items which directly affect the ordinary man can only hove an inflationary effect. Why is it necessary to impose these duties in this particular year when it is most imporiant that every possible step should be taken to contain infiation and not do anything that may in. crease the growth of inflation?"

Thus, his criticism was that imposition of excise duty is inflationary. Is the imposition and increase of excise duty from two to five percent on all ftems going to be deflationary; is it moung to reduce inflation? It is an clementary
principle of economics that if money is spent, and simultaneously consuiticr goods are not produced, there will be more demand and no goods, hence the prices will go up. They wax elocuent for encouraging small scale aud cottage industries for the rural areas. Only the other day, in Karnal the State Government there has muposed a sales-tax on Khadi. What will happen to the Khadi industry?

The liasic thing, if you vant any goods to be produced in the rural areas by the poor, is that you must ensare marketing Has anything been sadd about what is the mechanism? How will they market their produce? How will they sell their produce in Competition with the goors produced in the urban areas? How will a youngm in producing soap and not having the advantage of advertisement like loyer Brothers, Tatas or others, sell his products? These big manufacturers day in and day out put their advertisements on radio and television saying that such an dsuch soap like Lux, Hamam or anvthing else is used hy Hema Malini or some other fair ac-tress-I do not know. who is the most popular these days. How will that youngman sell his soap in competition to these companies? Have vou got any scheme for him?

In this budget, the tendency is to increase the burden on the poor; particularly when you talk of the stiuggle in the rural areas, it is not only the caste struggle, although that rolour is given. There is no mention of the land reforms in this entire budget. Take Bihar. UP and the entire nurihern belt, the landlords today kelong to particular upper classes and castes; it is they who dominate even toray socially, politically and economically. Therefore, all these atrocities on the weaker sections are atrocities on the economically weaker sections. What are you going to do to implement land reforms? Are you keen about it? Have you spelt out anywhere ir this budget any provision for it to helo the poor? I would say that this budget is a totally reactionary budget.

Apart trom this huge deflcit gap, this Government is going on a spending spree. Every housewife will say that for your bad days you can only rely on your gold. I do not know of any country, particularly, a leveloping country or a poor country which decides in such a crisis of a nuge def cit to sell its gold-Rs. 500 crores of government gold which we got in bad days from the common people in 1962 and 1965 during thuse wars. You are going to sell it now. Sell it to whom? Sell it abroad in the form of jewellery. The other day when I raised the matter of sale of Nizam's jewellery, probably that was the hunt taken by the Nizam's Trust by your budget reoposals. Now you went gold jewellery which is very popular outside. Sir, this is the most bankrupt thinking. Once your gold goes what are you going to fall back upon in bad days? What are the resources that you have which are valid anywhere in the world? The paper foreign currency 19 also not valid because it could go . lown in its value. The only thing that is of some value is gold and you want to sell it? What has happened io this government? Why do you need to do this? I would like to know. When you are talking of all the bad legacy. you have got Rs. 4000 crores of foreign exchange with which you can bidy anything you want to buy in the world. Then why do you want to sell the gold? The Finance Minister, when I asked him a pointed question, 'Don't allow this jewellery to go out. It is a national treasure whether it 1 , 3longs to the Nizam or any other family. Do not allow it to go outside the country', did not even have the courtesy to reply, leave alone stopping it. The Government should come forward to say. 'We shall not allow this to happen.' I will request my friends of the Janata Party to rise above party considerations. This is a national asset. Let us think of this as a national asset and impress unon the government-I hope even the hon. State Minister for Finance will agree-that this treasure once gone. we will never be able to get it back. Multi-millionaires from-

America are ever willung to come and buy your towns and cities and even you What do you want to ro now? That is why I think this is a bankrupt budget where the Charuvakian philosophy reigns supreme

## यावज्जीषेच्, सुख जबेत् छर्णा कृत्वा घृ 7 पिवेत् ।

## भस्मरभूतस्म दह्स्य पुनरागमन कुत ।

Are you really afrad-sometımes I get that suspicion-that your government may not last even the vear? Otherwise why are you squandering away the wealth of the country" Tell me what is your answer Could iny government have a one tho dsand crores of uncovered deficit if it was sure that it is going to last the whole term of remaining four years? How are you going to make it up You are not going to have goods produced immediately They talk We have produced more food God gave them that But thes want to take the credit It does not matter Have it But have you produced more? The rioment agriculturist produces more you give him a slap in his face Do you pro duce more wheat" Then less price Do you produce more cotton' Then less price Do you produce more sugar cane" Then not even Rs 6 (Interruptions) Yes, no price What are you going to do' As I told you the other day there is a slogin cur rent now-a-dass in UP which is Choudhary Charan Singh s area

नौ रुपये गोला श्रोर गन्ना करग छ श्रोर बोलोगे चग्णामिए की जय ?

विधि, न्याय घौर कम्पनी कार्य मझालय में राज्य मची (क्रो नरसिह याषव) श्रच्क्ता निकाला है। यह घ्राप₹ दिमाग की उपज है।
SHRI VASANT SATHE मैंन नही
निभाना है ।
I want Choudhary Charan Singh should succeed but you must ensure that the poor sugar-cane growers
should at lewst get a reasonable price What are you doing? You have no guts to take over the sugar mills. (Interruptsons)

I had said it once, whatever we lacked because of that we are here If you repeat the same the time will be that you come here earlier

This is what the Budget speaks From this Budget forget dynamism, forget investment To industriesgood God, out of the 1 emaining 1030 crores 80 per cent is being spent on the rural areas remaining 20 per cent will be for the industries and you are going to encourage the industrial growth Already the industrinal growth you had admitted had fallen To us fiscal policy and credit policy are of no help Then how will the industries grow" Will you kindly tell me? Strikes are gallore price use is there employecs are going th demand more Dearness Allowance more wages more bonus How will you meet it?

You have sown these seeds the seed of discontentment b) telling the employees telling the students telling the youngmen go and burn the buses do gheraos burn the Railuays blow them up You taught them that Now face the whirlwind This is what is happening $m$ Patna You tried to blame us But you knew it well that that was an internal quarrel between two groupsKarpoorı Thakur Group and Jaya Prakash Narayan and some other forward bloc league also Remember this is not going to pay us I said it last time I say it to-day-this is not going to pay us Therefore in your entire Budget I hope that there will be some direction-direction growth oriented investment oriented it is discouraging investment because interest rate has been reduced It is not going to have investment because there is no provision for it in ehort this Budget will lead the country towards bankruptcy and chaos I hope it does not go towards anarchy

With this I conclude my speech.
सी च्येज प्रकाता त्याणी (उहराबच) उपाध्यक्ष भशे दय, भर्रमी साठे जी की स्वीच मे सुन रहा था। बड़ी प्रम्छी बकारूत कर रहें वं मोर भाज मुके खुणी है हस बात की कि श्री साठे की भावाज जो एक माल पूर्र उनकी भ्रननी हीं गषनेमेट घी इंदग गाधो की तो बन्द थी, घ्याज ब्युल गई है।

भो बसंत साठे भाप मेरी बजट स्थीच पिछले माल की क्षार दो तीन माला की पठ लींिए यही श्रावाज उस समय भी दिखेगी।

भो घोम भ्रकाता स्वागी उस समय मिंने भार बा दृ-य देखा था। जंस कोरबो की मभा म दुयंध्धन पाप पर पाप करना चला जा ग्हा था अीग भीप्म fिनामह, दोग गनार्यं भादि सब गु बंके बे, वैम ही ग्रा। मब महा. थी उम समय चुप बंडे थे। प्राज मब
 उनता गवनमेट को धन्यवाद देना चाहिए घंर्र इस बात 干 निए भी गवर्भेंट को घन्यवाद
 भर्ाधिए क्षल्न म जनता गदनमेट न देश को सही दिश दी है ।

में इस बज़ का सब मे बडा ममर्थ $₹$ इर्नलिए हू कि इन ने सही दिशा में देश का बदम बढाया है। जन सहा दिशा मे कदम बढता है, या fिसी भी भवन की नीव भ्रण्टी पड्रा है, भवन भ्रछा वनेगा भोर एम श्रपने टद्य पर जहर पहुनेगे-यह मै साटें जी को बतराना चाहता हू। तीस साल त干 हुम गलत दिशा मे चलंन रेे। जिनके हाथो मे तीस माल तक देश का झासन रहा, उन के दिमाग। मे ूूरोप पौर घमरोका क नषणे थे । उन्होने भपने दिमारा का इँनमाल न करके, पश्चिमी देशो की भर्णियन-पालिसी को उधार लिया, केषल उस की नक्रल की मीर कुछ नही किया।
 स्थिनि में खमीन भौर वार्बमाम का मन्तार है । बहा काम ज्यादा था, लेकन लेबर कम थी, बहीं मभीनों का उन्होन सहारा लिया, उन के वहा बेती नही री। लेकिन भाशतवर्ष मे नो रिथति बिलकुन उलट यी, 75 फीमदी भाग्नवर्ष गाबं मे गहता है, यहा की जन-मक्ट। वहुन विशाम है, यहा भादमी के हाथ ज्यादा थ, काम कम था। हमाने यहा जा योजना बर्मा, उस से केवल शहरों का उत्यान उुभा, $20-22$ घरानों का वल्याण दुरा । सह बान भ्रपते भुज़ं में नहीा गहना चहना —रवर्गीय प० जवाहगलाए एवरू ने भुबनेग्वर काषेस के ममय इप बार को माना था कि हमारी प्रांक क याजना गलन र्ही, उस भारिक योजना मे गरीव गरीब बनने चले गय भी० घ्रमीर श्रमीर घनना चला गया। लेकिन भाज जनना पार्टी की कह मब मे वर्डी देन है fि उस न देग का महै। दिशा में लगाया है 1

1947 म गज़ादी मिलन ₹ बाद हभागे देश म 35 प्रातगत गोग गरोबी की ग्बा के नीचे थे, लोकल प्राज 1977 के बाद 60 म 65 प्रनिगत लोग गरोची की गेखा के नीचे रह रहे हैं । यह हम। उत पूरगने घातियक बाचे की दन है। मन 1948 मे $8,70,904$ ग्रादमी बे सार थे--ये
 पर भ्राधारार है, लेकन प्राज लगभग 4 करोड श्रादमी-पीडन मंग अपठिनबे का है

भी कचकललल होमराज चंन (वालाघाट ) 1948 म देग का श्राइ दी कितनी थी?

बी धोम प्रकाल स्यागो : धाबादी की बात इम वक्त छोड दोजिए, छुपा कर मुले बीच मै मत टोfियें।

先 भाप को बड़े घरानों के धाकड़े देता है-उस ममय कुल 20 बहे बरानों की कुल सम्पत्ति 648 करोड खुये थीं, लेकिन भाज उन घरानो की सम्पत्ति 6 हुजार करोड रूपये है, हन के मुकाबले गरीब भ्रादमी की क्या स्थिति है- वह ज्यादा गरीब होता चला गया है। साढे जी, यहा बेकारी बर्री हैं, गरीवी बही है। इस लिए हभभारी जनता सरका ने उस पालिसी को बदला है मौर भ्रपना ध्यान पहली बार प्रामीण क्षेत्रों प्रीग बेकारां की श्रोर केन्द्रित किया है । भ्रभी तक कुल बजट का 20 या 22 प्रनिगन प्रण प्रार्माण क्षेत्रों पर बर्च होता था, ग्रकी का भमाम पैसा बडीबडी इण्डस्ट्रीज्ञांग पाहरो 方 उत्वान पर खर्च होता था। जनता पार्टी ने घ्रने बजट का 402 प्रतिशत उर्ं का प्रावबान ग्रामीण क्षेत्र $\mp$ निए किषा है, जिन के घ्रनुसार कुल बजट में म 175424 करोड रपगय भच ग्रामीण क्षेत्र के लिए बर्वं होगा । मै ममझना हू $f$ क जना मरकार इम के लिए ध्न्गवाद की पार्त है, जिम ने पहली बार प्रामोण क्षेत्न के उद्वार का काम गुए किया हैं।

सिचाई को लीजिए-\{सचाई कृषि उत्पादन के निए बढ़त जलरी है, इस के लिए पावर भ्रावण्यन है, खाद प्रावण्यक है। उन की श्रोर हमागे गवरंमेट ने ध्रान दिया है।

सिचाई के बारेे मे यह है कि अभी तक 2.3 मिर्लियन हैक्टेयर भूमि पर fसचाई का लक्ष्य पिघ्ने वर्पं था श्रोंर इस वर्पं 3 मिलियन हैक्टेयर अ्रधिक भमि पर मिचाई होगी। ड्रार्₹ फारमिग वर ब्वास तोर मे ध्यान दिया गगा है श्रान मब मे बडी बान यह है कि प्रामीण क्षेत्न। में जा वैदावार हानी थो, उस पिद्रावान का मिडयो तक न जाने के लिए गावा में सउके नडीर घां। उसलिए उस को वे मडियों मे नहो ला पाते थं घोर इस कारण प। गो का जीवन जानबर

के जीवन से भी बदतर बा । इसलिए पहली बार जनता गबर्नं मेट ने वह निश्पय किया है कि हम भारत के हर गांव को मुब्य सडको के साथ जोडेगे धौर उसके लिए इस बजट में 115 करोड रुपये की राशि सरकार ने रखी है। इस तरह को भ्रनाज का जो भडार है, उस को गावो से लाने के लिए मडके बनाने का कार्यकम हमारे देश्र मे जुत्रू हुभा है ।

मे एक चीज़ यह भी कहना चाहता है कि साठे जी की जब मरकार थी, तो उस उक्त दो लाख गावा में पीने का पानी नही मिलता था और लोग तालाबा का मडा हुप्रा गन्दा पानी पीते थे, नदियो से दूर दूर मे ऊटो पर चठ कर वे पानी लाते थे घीर मीलो उन का चलना पडना था। घ्रब जनना गवर्मेंट ने यद निश्चय कर लिया है कि हम भारन के हर गाव में पीने के पानो को ठपर्था करेगे श्रौन हम बजट के छारा उस ने लोगा के पीने के पानो की उयवस्था की है।

सब मे बड़ी जो चीज है वह पावर को है, बिजलो को है। बिजली की द्व वक्त सब मे बडी भ्रावश्रकता है घंरे उद्धोगो के लिए भो बिजलो चाहिए ।

หी खसंत साठे भाप ने जा घ्रमी यह कहा है कि हिन्दुस्तान के 5 लाख गाबो मे पीने का पानी नही है, ता क्या एक भी गाव में पीने का पानी नही है क्योंक हिन्दुम्नान मे कुल 5 लाख गाव है ?

भी घोम प्रकाग स्वागो 2 लाख ऐसे गार्र है । मे भ्रपनी बान को ठीक करता हू, पाई करेंक्ट माइसेल्क ।

बिभली के बारे मे हमाग उस बार लक्ष्य यह है कि, 3500 मैगावाट बिजली भ्रोर पंदा की जएएगी भोर पहले जैमा सकेत किया गया था कि 2,000 मंगावाट बिजली की उपवस्था होगी, उस प्रकार की बात नहीं

हई सेकिन में घमनी गषर्नमेंट से एक प्रार्यना करलिा कि किजिती पर जो भाप ने 2 परसेष्ट घौर कोमले पर 5 परसेष्ट कर बषाने की ब्यात की है, उस से कीमतें बठंगी, धौर किसालों की वैदावार पर मी इस का धसर पदे़ेगा । इसलिए में प्रार्थता कल्गा कि इस पर भ्राप छूट दें .... ताकि कीमतें न बरे़ म्रार इन्येशशन की बात न हो ।

एक भोर बात यह कहना चाहता हूं कि साठे साहब ने एक बहुत महत्यूपूर्ण प्रप्न उठारा था कि तमान पैसा थगर प्रामीण क्षेतों पर बर्च होगा तो कारबानो का क्या बनेगा । मै उन को बता बेना चाहता हूं कि सब से बड़ी समस्या जो भाज कारखानों के सामने है वह यह है कि उन का जो माल बन रहा है, उस को बरीदने के लिए लोगों की जेबों में पेसा नहीं हैं । गांबो में 75 प्रतिशत लोग रहते कें मीर उन की परकेजिए पाबर बहुत कम है 1 भ्रगर उन की पर सेजिग पाबर नहीं बढ़ेनी, तो यह भाप का माल रबा रह जाएगा भौर बाजार सूने पमशान भूमि बन जायेंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि आ्रामीण क्षेबों का उ₹प्पन करने से कारबानों का मी उ₹षान होगा, उनके माल की मांग ज्वादा होगी दीर गांबों के लोयों की परचेजिग पाबर ज्यादा बड़ जाएगी।

भलली घात हैं वह कहना चाहता हूं कि साढे जी ने यह कहा हैं कि देया की अनसंष्या बह रही हैं। में इस बात को मानता हूं कि बेती की उपज भाज की वर्षा पर निर्मर कर रही है। सिचाई जितनी भी की जाए, उस से बात बनती नही है लेकिन इस बजट के दारा उस का सम्मटीट्यूक होना दोषा गया है। भनाज का ससटटीट्यूट धगर कोर्ई हो सकता है, भक्न की ख्वपत भ्रगर कम करनी है, नो वह दूष्घ से हो सकती है । हमारे यहां हरित कान्ति हुई है लेकिन भार वर्ष न हो मौर वैदाबार कम हो, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सफेद गनस्ति लाने का नारा लगाया गया है हौर 3999 LS-11

इस बजट के बारा जो उ्यरी काम हैं, जो दूर्ष्पालाएं हम बनाने का रहे हैं उन पर 500 करोए़ खसया बन्वं किया जाएगा हौरउससे 40 लाब लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से हस देक में सफेद फ्कान्ति की भोर पग बढ़ाया जा रहा है जिससे एस देश में भह्न का एक विकल्प तैंयार होगा धीर इस प्रकार से मम्न की कम बपत होगी । जब घ्रस्न की ब्रपत कम होगी तो हम घपने सरपलस घम्न का एक्सपोट्ट कर सर्केंगे :

घी चंता साढे : दूष का एक्सपोटे की पाउडर के रूप में करेंगे या नहीं ?

घी धोज घ्रकाष त्याजी: घ्रष्यक महोदय, मैं प्रार्षता कलंगा कि काप्तकारों को उनकी पैदावार का सही दाम नही मिल्र रहा है। मैं साठे जी की इस घात से सहमत हूं कि यदि काश्तकार ने उपज बढ़ायी थोर उसकी उपज के दाम गिरते गये हो उस कान्ति का कोई लाभ गही होगा । नें चहता हूं कि गबर्गमेंट कास्रकार के बेत में पैषा हु बस्तु घोर फैष्ट्री में वैषा हुई वस्तु के मूल्य मे तालमेल लाए। यह नहीं हो कि गषा 6 रुपये किकण्टल हो जाए भार चीनी 3 सो हुपये किषष्टल हो 1 काम्तकार का कपास सस्ता हो मौर कपड़ा महंगा हो। सरकार को हन दोनों में तालमेल लाना बाहिए।

सरकार ने बेकारी को दूर करने के लिए कुटीर उद्योगों की योजना बनाई है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं । मै एक बात सुकाव के रूप में कहना चाहता दूं। जब भाप स्माल स्केल इण्ड्ट्ट्रीज का जाल बिधाने जा रहे है तो भापको इस के लिए ट्रोनिग की ब्यवस्था भी करनी होगी। उनको कण्चा माल कौन देगा, उनका माल कोन बरीदेगा ? इसके लिए भापको क्लाक लेवल पर सेण्टर्स बनाने होगे जो कि उनको माल सप्लाई करें भ्रोर उनका माल बाजार में पहुंचायें ।
[भी घोम सकागय त्पागय]
मान्यबर, साठे बी ने हफारा किया था कि सोता यहाँ से का रहा है। सोना वहा से ेेबर बन कर जा रहा है। बेबरो का एक्सपोर्टे हो रहा है। हम सस्ता सोना इम्रोट्ट करोगे पौर उससे जेषर बना कर बाहर भजेंगे । इस से हमारे सोने के स्टाक में कोई फर्क नही प्रेगा ।

सभापति महोदय में एक बात परिबार नियोजन के बारे मे कहना चाहाग । सरकार 248 करोह रुपये की जगह 393 कराड रपये इस पर खर्च करने जा रहे हैं। यह राशि बहुत कम है । भगर जनसष्या पर भापका नियक्नण नही हुभा तो कितनी ही प्रगति भाप देश मे कीजिए, लेकिन देश से षेकारी दूर नही होगी । इसके बिना देक्र की गरीबी दूर नही होगी । यह ठीक है कि पिछली सरकार ने जबदंस्ती नसबन्दी की जिसे पापन राका। जबर्दंस्ती नसबन्दी किसी की नही होनी चाहिए लेकिन परिवार नियोजन का कार्य बराबर होते रहना चाहिए। यह काम सहाबर्य के करने में ही पूरा नही हागा। इसको टेक्नीकल रूप मे धापको करना होगा । इस काम के लिए लोगो को शिकित कीजिए । उन्हे टेलीविजन के द्वारा निकित कीजिए आर दूसरे प्रचार माध्यमो के द्वारा भिकित कीजिए भोर लोगो का ममधाइइय कि यह प्राप के श्रीर भापके परिबार के हित में है। जनता इस बात का स्वागत करेगी । जनता परिवार नियोजन का विरोष नही करती है। वह जबवंस्ती नसबन्दी का विरोध करती है। भाज हर धादमी चाहता है कि बह सुली हो, उसका परिवार सुखी हो। इसलिए इस भोर सरकार को विशेष घ्यान देना ह 1

एक बात मैं मल्टी नेक्षनल कम्पनियो के बारे मे कहना काहता हू। में घनुणब करता हूं कि मल्टी नेखनल अप्पवियो का

केल से क्याना घरतक है । बे दूष मेल्ट्रे लेकर जीबन की हर बस्तु के उत्राषन हो क्षषना वैका लना कर के हमारे ेे के उयमों को मार रहें हैं। उब वे हर ीीरों को बनाने लर्गेंगे तो हमारे उदोग क्या करें ? छस तरह हो हमारा धन भी बाहर जा रहा है । में भापसे प्रार्यना कहगा कि शा तो भाप मल्टीनेशनल कम्पनियो को बुलाइये ही नही मोर यदि बुलाना मी हो तो भपनी घतँ लगा कर खुलाइये । भाप उन पर यह् घर्त लगा दीजिए वि वे इस देष्ष मे कज्पूमर गुड़स नही बना सकेंीी । बह उन पर प्रतिबन्ध लगा दीजिए। साष्य ही साष उनका भारतीयकग्ण भी होना चाहिए।

में उदाहरण देता हा। एक हियन टोबका कम्पनी है जा भारतवर्ष मे जितनी सिस्रेटें बनती हैं उसका 75 परसेंट बना रही हैं। भब बह बीटी के उधोग मे मी था रही है । इससे हमारा लघु उचाग ठण्प हो जएगा। लष उधागा का बचाने के लिए, जारतीय उधोगो को बचाने के लिए उनकी मिल्टीनशनल कम्पनीज से रक्षा करना परमावस्यक हैं । मै भापका एक सुल़ाब इस सम्बन्ध मे देना चाहता ह् । लपु उषोग मौर बडे उबाग दाना साष साष चल सक -इसके लिए यह् जहरी है कि दोनो की सीमा निर्धारित कर दी जाए, दोनो के झ्षेप्र निर्षारित कर दिए जाए। भणर कोई तीमा भान नही बनाएगे तो लषु उषोग मर जाएगे बडे उदोगा के साभने। इनका क्या बनेगा, क्या नही बनेगा, कुछ कहा नही जा सकेगा । इस वास्ते रेखा भ्रापका बीच देनी चाहिए।

भापने कहा है बि एर्वर्टिजमेटस जो 25000 रुपये से भ्रिधिक की होगी उनको कर से मुक्ती नही मिलेगी। इससे मल्टीनेत्रनल कम्पनियो ही लाभ उठार्यंकी । बाथी के मारे जायेंगे। इसका कारण यह है कि घनके पाठ नेम घलते हैं। ये बहुत

परते हो णने था दरे हैं। fितेती कम्पनियों को क्राँ कोम बाजार में बलते रहेंगे। ओो नह उसोण स्थाषित होंगे उनके माल की किसी को जालकारी नही हो सकेगी। बहें उसोग विलापन वंशे घौर वे मी बहें बड़े थौर बास खास प्रबबारो मे । मष्यम दर्ल के बो समाखाखन्न है उनको ये नही मिल सरेंगे धौर वे सब मारे जाएंग । उनको कोई विश्रापन नही वेगा। इससे जो उपभोक्ता है बाजार में उसके सामने कोई जायस नही रह जाएगा घंर उसको नए उल्पादनो के बारे मे जानकारी नही मिल सकेगी।

भनुसूचित जातियो, भादिम जातियो, पिछड वर्गों के लिए भ्रापने बंषणन की है महायता देने की । त्रिता करके भापने बहुत भ्रण्छा काम किया है। जो सहायता प्रापने देने की बात कही है मीर जिस के लिए भापने 96 करोड रुपया रखा है मेरी दृष्टि मे यहु बहुन ही कम है। घ्रनुसूखित जानिया, बनवरसी जातिया भाज भारत की मब से बडी समस्या है। गवनेमेट हन दोनो की ममम्याभो का झ्रगर समाधान नही कर सकती नो इस देश मे छूभ्राछ्त्त ममाप्त नहीं हा सकेगी, उनका भ्रगर अर्नथक उन्थान मरकार नही कर सकी प्रोर उन्हे समाज का मम्मानित श्रग नही बना मकी तो वह गवर्नमेट गवर्नमेंट कहलाने लायक नही है श्रौर गवर्नमेट बन कर वह नही रह सकती है। इसलिए यह बहुत जलबरी है कि यह रुपया बढाया जाए।

इस मे कुछ शक नही है कि पिछडे वर्ग का उत्थान होना चाहिए । लेकिन मै एक बतरा देख रहा है। पिछडा वर्ग कौन इसका एक मापदह भ्रापको बना लना चाहिए। जो भारिक दृष्टि से पिछडा हुपा है बही पिछडा हुपा माना जाना चाहिए न कि उसको माना जाए जो जन्म से, धरं से विछ्डा माना जा रहा है। इससे देश में बून बराबा हो जाएगा,
 हो जाएगा । सिी fिएार क्ष बो हा
 मैं सेतावमी देगा चाहणा हैं कि विधें वर्ग के कल्याज की जब बात हो तो हस चीक्र को भी श्राप भूल न जाए।

शिक्षक की पहले से ही उपेका होती भाई है । पिछली बार 1977-78 में 86 करोड इस काम के लिए रबा गया बा प्रीर रिवाहज्ड मे 82 करोड़ कर बिया गया है । हमें काबमी को सही भर्षों मे फिकित करना होगा 1 सूल मे भी शिका की उपेका नहीं होनी चाहिए । चूकि शिका के क्षेत्र मे हमने उपेक्षा वृति का परिषय दिया है भ्राज तक इस वास्ते हमारा राष्ट्रीय करेष्टर गिर गया है । हमारा राष्ट्रीय चरिब नही होगा तो धाप कितनी ही योजनायें बना लें, कितने ही बजट बना ले, छठी योजना बनाले, कुछ लाभ नही होगा थोर भ्रधिकाश रुपया स्संकमार्किट मे चला जाएगा, काला धन बन कर सामने पा जाएगा हौर उसका कोई उपयोग नही होगा । इस वास्ते श्राप शिक्षा की चिन्ता करे, उसके लिग ध्रधिक घन की अ्यवस्था करे। कल्याण सुन्दरम जी ने उद्घोंगो के गास्ट्रीकरण की बात कही है। मैं उन से कहना चाहता हूं कि उद्योग के क्षेत्न मे राष्ट्रीयकरण की नीति उसी देश मे कामयाब हो सकती है जहा कम्युनिष्ट गवर्नमेट है या ठिक्टेटराशिप है। जहा उडा चलता है या तानाभाही है। प्रजातन मे राष्ट्रीयकग्ण कभी सफस नही होता, घौर होगा भी नही। यहा समाजीकरण बल सकता है । ओो भी फ़ैक्ट्रिया है, वहा जो मजदूर काम करता है उसको हिस्सेदार बनाइए, लाम मोर हानि को वह भ्रपना समके । इस प्रकार से घगर समाबीकरण कर दिया तमाम फैन्द्रीज का, इस देश के पर्गिथ उंचे का, तो स्ट्राइक इस देगा से गायब हो जायेगी । प्रौर भ्रगर धापने राष्ट्रीयकरण किया तो ममत्व की भाबना, भ्रपनेपन की भाबना
[धी दोल प्रकाष्ब खाती] उसलें नहीँ होला। (
 चा जयेनी कोर स्वीषकरण घहफल हो आयंता। हलिलए हलते हो प्राइषेट क्षैक्टर ज्यावा बद्वातर है।

हल धबो के साष है इस बज्ट का क्रार्य करता हूं ।
17.00 hiss
 स्यपनित जी, यह्ह वर्ष मरकार के लिये खुनीतो का बर्व है। सरकार के लिये की पीर जनता काटीं के लिये की यह वर्ष चुलोती का है। जिस प्रकार से को साठे ने कल्पना की है कि एक काल के पल्दर हो बहुत बड़ा परिखर्त हो काने काला है, हैं यह तो नहीं मानता पोर न वह इस प्रकार की उम्मीड करें कि साल भर के चन्तर ही बह् इघर का जायेंगे । लेकिन इस बकट के द्वारा जनता जकर वह हलेका करती है कि धाप काम करके द्विलयें, जल्यथा घ्ञाज जिस प्रकार की हवा देश मे बह रही है, एक साल हो गया जनता पार्टीं को शासन मे पाये,
 भनाने के लिये तैयारियां भी हो रही हैं कि साल बर में हृमने क्या किया, जनता हमारा साल पर का लेबाजोबा सेने काली है । कल गालीीय अट्टाषाष्यं ने कहा बा कि जमता गर्टीं की एक बात का समर्षत करता है कि देक मे राजनीतिक भाजादी की स्थापभा हुई। वह कात सही है कि देशा में जिस प्रकार के गुलामी के चिन्ह के उन सब को द्रमने समाप्त कर दिया। वह काम तो पूरा हो चुका है। ज्या जनता इस बात की बहुत भरेका नही करती, इमने भबकारों को भाजावी दे दी, मदालतों को भाजादी दे दी, प्रय इस केश्र में कोई बिना मुकघमे गिरफ्तार नही होगा, पब इस बात्त की बर्था जनता नही करना चाहृती। भ्षब तो जनता वहु चाहती है कि जो कुख की विछले सालो मे नहीं हुभा उन कामो को सरकार पूरा करती ? कि नहीं। और यह्ह बजट इम कसीती पर


 दूरा किया कि नहीं।

### 17.08 max

[Sime M. Satranhantax rao in the Chetr.]

ज्ञाज सारे देय के घन्दर हस प्रकार की हणा है। काकरों से हम पबर यह करें कि इतना कैलॉंग हो गया ऐ तूकेटे भरणएम्पलायड बोलों का उसले जनता फन्दुष्ट नहीं होगी। वह कबट कितना रोज्यार दे सकेगा इसके जमता हमारे काम को जार्वेंगी। पहला सान नई सरफार का षा पीर इसलिये शायब कुछ बातें जो पूरा करना बाहते ेो वह पूरी नहीं कर सके 1977-78 के जो बजट के भाकरें है उसकी भरार मे वित्त मंबी जी का घ्यान भाक्षषित्त करणा काहता हू, विशेष तरर से षो प्रानिंग पर 230 करोह रुपये ब्यय नही हो सका। लेकिन उसके साष मे नानम्ल्लान बजट मे बची बढ़ गया। प्लान मे तो बर्षा नही हुणा घौर नानप्लाज मे 118 करोड र०० का बंपा बच जाना यह किन्ता की बात होगी कादिये। मौर विशेष तीर से बिन्ता इसलिये होती है कि पिछली बार 190 करोड उ० का हमारी सरकार बे उर्उरक भ्वायात किया, प्रोर प्रपो देक्ष मे फटिलाइजर के ऊपर, वैद्रोल के ऊपर, रस्पात के उपर भौर कम्पुनिकेशन के अर बो प्रामक्षान किया बा पूरे बजट के घन्द्र चहु रुपा बर्ब नही हो सका, तो यह हमारी सरकार के लिये मोर वित्त मही के लिये बिन्ता का विषय होना चाहिये। वित मंबी इसमें कितना कर सकते है सिबाय विजिज विभागों को इस बान के लिये धागाह करें बो कि उन्होंने स्वर्य चिन्ता प्रकट की है खवने बजट ापण मे। उो प्लान्ड बजट में बर्था कम हुमा है, नान-प्लान्ड बजट मे ज्यावा हो गया, ब्बास कर जिन घाइटन्स को बाहर मे मगाना पडना है, क्योकि हृम प्रपने देश मे उनता उत्गाधन नही कर मके, तो यहु विम्ता



 करोफ़ का काटा कहता कफ़् सहा है, तो हैक्म भी 550 करोश के हैं है । हैक्ता बहुत ज्याशा
 रूप से बाती के माभले में, गानीण बोतों में रोधजार की ब्यल्बा करने के लिये, हह चुता बक़ा है। पिछती सरकार के ब्जट के मुकाब्ले में बो इस बार वकट प्राया है, उसमें किस क्रकार ग्रालघान किया गया है, ऐे सा कमी नही हुमा। इसलिये इस बजट को सुपर्सुमस क कहकर तुपर बजट कहा जाये तो ज्यादा भष्ठा होगा। बजट के माप्यम से किस प्रकार बोगों को रोजगार मिलेषा, ब्बट के प्राबिर में इसका प्रावस्तन किया गया हैं। विरोषी दल के लोग जो पहले सरकार मे बे, वहु मी जननते हैं कि एक प्रकिया होती है। जो कुछ मी प्रावष्षान यहां पर होता है, जब वह नीचे जायेगा, विस्तेष सूप से गामीण क्तेबों के लिये जो प्राबघ्वान किया गया है, कह पैसा जब गांब मे जायेगा तो कहां के लोगों को उसका लाप मिलेगा। हस बजट में संनाई के लिये प्रावष्षान किया गया है। 1754 करोड का प्राबषान पीने के पानी मौर विभिष्ष प्रकार की मदों के लिये किया गया है। जब छन सारी मदों पर पैसा खर्य होगा तो निश्चित हूप से गाब मे वह्ह एम्पलायमेंट पैदा करेगा। इसलिये इसे एम्पलायमेट पैदा करने बाला बजट कहना चाह्दिये।

हस बजट की जो सबसे बड़ी भालोचना हुई है, वह इसलिये हैई है कि इसमें कर लगाये गये हैं। विज्ली के कर के बारे में मी चर्चा हुई है। मैं बिरोषी दल के माननीय सबस्य से पूछना चाहता है कि जब उनकी सरकार थी, तो उन्होंने कोयले का राष्ट्रीयकरण किया, भाज वहु कोल इंडिया बाटे में क्यों कल रही हैं ? या तो वह्ह राष्ट्रीकरण नहीं करते, प्रगर राष्ट्रीयकरण कर बिया तो कम से कम उसके लिये पूरी अ्यवस्पा करते जिससे वह्ह ठीक


 है गस इस सरण की हैला है। बता

 बबट के आध्यम से दूरा करणा पफ़त है। हमेका बज्र में ह्सके लिये प्रायमान करना पढ़ता है। या तो कोयले की कीमत बकाइये सौर उससे बाटे की पूरित कीजिये बा सरकार करे ब्योंकि बह़ नहीं कर सकते । बवट में इसके लिये प्राबषान करके बाटे की पूर्ता करने का प्रवत्न किया गया है। सेकिम है समझता हैं कि घणर इस प्रकार का प्रकल इस साल किया तो कोल रंखिया के सामने वै उदाहरण रहेगा कि छस साल सरकार ने बत्वट में छतमा रपया टैक्स लगाकर हुमारी सहायता की है तो भगले साल मी काम ठीक कर पार्येंते या नहीं ? इसलिये में वित्त मंती सें कहूंगा कि वह कमन्से-कम इस बात की व्यबस्था करें कि बो इस प्रकार के पम्लिक एंटर्राइते हैं, बह बाटे में न रहें। पिछले बजट में 84 करोड़ की राशि थी जो कि भ्रब बदकर 113 करोए़ है जिसकी ख्यवस्था पस्लिक एंटर्राइजेंज के लिये की गई है। वह पिछली सरकार के कारनामे हैं जो कि कई कारबाने बन्द पड़े हैं जौर बाटे में बल रहे है। ये पस्लिक सैव्टर में सफेद हायी की तरह हैं। बजट का बहुत बड़ा वैसा इसमें बचं हो जाता हैं।

यी बसंत साढे : भाप इसकी क्यवस्था ठीक कर दो या बत्म कर दो।

थी धालीज्या घ्रसाए मापूर : हम उसकी व्यषस्था ठीक करने के लिए ही चाए हैं।

भी ससणल साठे : जो फायदे में पे, वह भी बाटे में बल रहे हैं।

भी बमतीर घसात नापुर : यह जो चाटा बरा है, इसका मूल कारण क्या है ? हस प्रकार के जो संस्थान सरकारी बलबूते पर चलते है,
[बी अपरीज्या प्राब मापुर]
बो स्वयं धषनी अ्यमस्ता कीक चाी कर पा रहेंत्र, चलकी ख्यबस्था ठीक करोे के जिये भ्रगर बजड में माबसान किषा काता हैं तोंवाषिए अड्डट पर तो कार बंलगा ही बैसे कि पिधले साल मे 113 करोड का प्रावधान करना पडा, तो भाषिए बजट पर भार बठ गया।

विजली की मी यही स्तिथित है । भाज सब स्टेट हलैंक्ट्रिसिटी बोरें बाटे म चल रहे हैं। उन पर जितना क्यय होता है, उतना पैसा उन्हें नही पिलता हैं। या तो स्टेट इलैंम्ट्र्रिटी बोर्ई धपने बारिज बढ़ाये, या कोई टूसरी क्यबस्था हो, या उन्हें घाटे मे चलने दिया जाये भौर स्टेट एक्सशेकर भ्रथवा बजट द्वारा उन के छाटे की पूर्ति की जाये । लेकिन ऐसी स्थिति हमेषा नही रहनी चाहिए। घभी श्री पाई ने कहा कि यू० पी० स्टेट इलैमिस्ट्रमिटी बोई का बी० एँ० ई० एल० पर 90 करोड रपये बकाया है मौर बह भ्रपना रपया मागता है। बी० एच० ई० एल० सेट्ल गबन्नमेट बा एक सस्थान है। कुछ समय पहले श्री पाई हैवी इड्ट्रीज के मिनिस्टर चे भोर वी० एच० ई० एल० उन के भ्रधीन था। भगर यू॰ पो० स्टेट इलैंक्ट्रिसिटी बोर्ड रुपया मागता था, तो उन्हे बह रुपया दिलाना काहिए था। उन्होने ऐसा नही किया, श्रौर भाज वह इस बात की चर्चा करन हैं। वास्तव मे यह बात कह्ह कर उन्होने भपनी कमजारी को स्वीकार किया है।

प्रगर इलंक्ट्रिसिटी बोर्जं का घाटा होता है, तो उसे दूर करन के दो साघन है एक तो उन की व्यवस्पा को ठीक किया जाये भौर हूसने, उन मे होने वाली खोरी की गोकथाम की जाये । उन मे ट्रासमिशन की बोरी बहुत होती है। में जिस इलाके से घ्राता है, वहां लोग वहुत बडी मान्ता मे बोरी करते हैं। उन्होने बिजली की चारी के नयेन्गये तरोके इजाद किये हैं। इसलि? सैट्रल गवर्नमेट की भोर से यह डायरेकशन दी जानी चाहिए कि विजरी की चोरी को रोका जाये भोर खोई

की व्यमस्ता में उुखार किषा षाये, वाईि उस के बाटे का धार सैट्रल एक्समेकर पर न पड़ें।

यहु छुती की बात है हि किजिती पर कर बताया गया है, ओेकिन बेती के घहुत बहे सैक्टर को इससे युक्त रखा गया है ध्रोर उस पर कर की बढ़ोतरी का भार नही पछेगा ? बजट मे यह प्राबक्षान करने के लिए भैं मदी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हू। उन्होने पस्लिक सैष्टर के उदोगो की दथा को सुषारने के लिए टैक्स लगाया है, लेकिन यह भ्रागें के लिए उदाहरण नही बनाना चाहिए। छस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारे पब्लिक एन्टरप्राइजिज षाटे मे न बलें, ताकि जनता पर नये कर लगा कर उनके बाटे की पूर्ता न कग्नी पहे। मनी महोदय ऐसी क्यबस्था करे कि ये उद्योग घाटा उठाने के बजाये मुनाफा देने की स्थिति मे हो।

वित्त मन्नी ने स्माल स्केल सेक्टर मे यह छूट दी है कि जिनका टर्न ध्राउट 15 लाख रुपये तक का होगा, उन को पहले पाच लाख्य रुपये तक के माल पर छूट होगी 1 इन उद्योगो मे जो लोग लगे हुए हैं, वे सब ईमानदार हैं, ऐसी बात नही है । बे बाइप ने घन वरवे पाच-पाच लाब दिबा कर इस छ्ट से फायदा उठाना घुरू कर देगे। इसलिए या तो हस दुछप्पयोग का रोकने की व्यवस्था की जाये, या पूरे 15 लाब रुपये पर छूट दे दी जाये, ताकि किसी प्रकार की चोरी करने की सभावना न हो ।

माननीय मदस्य, श्री त्दागी, ने कहा है वि विभापनां के खर्षे पर कर नही लगाना चाहिए। उन्होने दह बात श्रबबारो की नृष्टि से कही होगी। लेकिन मे समकता हू कि श्रय्रेजी क भुखारो मे बाटा भादि बडे-बडे मल्टीनेशनल्ब के ए-एक पेज से जो एउवग्टाइसमेट्म मांते है, वह केबल बेस्टेज है। पिछली सर्वार तो हस प्रकार एउ्बरटाइ्बमेट प्राप्न करने मे एकमपर्ट थी। दूह वाछतीय

 को एब्ररटाइलेैंद्स महीं मिलते हैं। सरकार को बह्ह क्यवस्पा करमी बाहिए कि किला स्तर घोर लहसील स्वर के धल़बतरों को भी एउवरटाइजमेंट्स बिये आयें 1 हिन्दुस्तान टाइम्स मौर टाइम्स भाफ हंख्यिय जैसे बढ़े-च?़े घंश्रेषी के प्रघ़बार गांब बालों के पास नहीं पहुंचते हैंपरिचित नहीं होते हैं । इसलिए बे लोग बड़ी कम्पनियों मौर मल्टी-नेशनल्ब द्वाग हल मय़बारों में विशापित बीजों को नहीं क़रीवँगे, बहिक जिला स्तर थौर तहसील स्तर के मष़बारों में जो विभापन दिये जाने है, उन से प्रभाबित होंगे । इसलिए यहु जो टैक्स पाप ने लगाया है वह तो ठीक ही है लेकिन उसके भलावा हल बड़े-बड़े भखबारों में ऐउ्ब्टाइएवमेंट वेते पर रोक लगा कर छोटेछोटे चबबारों को ये प्उवटाइजमेट दें तो ज्यादा मच्छा होगा ।

इसलिए में यह कहूंगा कि जो कुछ भी क्रापने हस बजट के द्वारा प्रावधान किया है, जो कुछ पाप ने छूट दी है, जो कुछ माप ने संसी का निवेश किया है विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्ंों के पंदर उमके द्वारा निश्चित सूप से देग के प्रनदर रोजगार के माधन बढ़ेंगे घ्रीर लोगों के श्रंदर उत्साह काएगा। लेकिन किस प्रकार से उसको कार्यान्वित किया जाता है यह देबना पडेगा । विशेष रूप से पिछले साल का उदाहरण देब लीजिए जिस में प्लान बजट के घ्रदर बर्ष नहीं कर सके पौर नान-प्लान में बांयं ज्यादा हो गया । तो इस तग्हु की चीजों पर भाप ने जिखोष लूप से ध्यान दिया तो निशिचत क्म से हमारा बजट सफल होगा ।

भरी सोने के बारे में चर्षा की गई । पिछली सरकार ने सोने के बारे में षो छुछ भी निर्णा लिया था उसषे उस समय लाबों स्र्णंकार प्रभाषित हुए षे थोर उस समय की

क्षरकार हे उसके fिए उसमो तात्थानिक चण कुछ बिया बा 1 मवर बह साता खल का रुपया उन की काकी दूतरी घापस्यक्वसमें में समाप्त हो गया थीर किसी की घकार से मोबोलिक दृष्टि से वे धपना काम नहीं कर सके। फसस्बहप लाब्यों स्वर्णकारों के परिवार भाज थी सरकारी हण से दे परे़ हैं। तो उस फछण की क्या व्यवस्पा की जाये, उनको राइट धाफ किया जाये या किस सूप में उस की वसूली की जाये, वह मी एक सोचते की वात्त है। मैं समझ्नता हूं कि सोने के संगंज में एक नयी नीति की भापने जोषणा की है तो उन लाबों स्वर्णकारों के परिवारों की दशा पर भी द्राप का ध्यान जाना चाहिए जो उस समय की सरकार की ीीति के कारण उस से प्रभाषित हुए थे। में समझता हूं उन की भोर मी भाप ष्यान दंगे । इतना ही मेरा निबेदन है ।

DR. V. A. SEYID MUHAMMLAB (Calicut): Sir, several competent and experienced people have spoken on the various aspects of the budget. Particularly, I may be excused for referring to Shri Subramaniam, Shri Pai and several others from both sides. Being a non-expert, I shall confine myself to certain remartes which are only indicative of the salient features of the budget.

When I refer to the budget. I would like to deal also with certain teatures of the Economic Survey, because they must go together. The Economic Survey has been criticised or characterised as representing a wasted year. Similarly, one of the leading papers in the editorial has said "it represents a dismal year". Regarding the budget, there is a spectrum of opinion, some of which I may read. "The budget is a handicap race" Patriot has mentioned it as a "Iraud on the people". Somebody else has mentioned it as "a passive budget" and in a very humorous vain it is mentioned that the budget has missed the bus; not only that, the vehicle did not turn up at all. In
[Dr. V. A. Seyid Muhammad]
that, to use a very mild expintesaion, I would wy that 路 the moat disappointing budget. I heard somebody remarking that it is a hated budget. My dear friena, Shri Sathe, said that he was very much disappointed with the budget. I do not know why a person like him is disappointed, because he know's the exact characteristic and nature of the Janata Party and its philosophy. So, why should anybody be disappointed? A jarring mosaic of conflicting elements, a temporary and tilmsy patchwork of political ideologies, an intractable Chinese puzzle of abysmal confusidn What is what the Janata Party is. If anybody expected a much better Budget and consequently it did not come and he was disappointed, we have to find fault only with the person who is disappointed.

Actually with a little exaggeration for which I may be excused, after hearing the Budget speech I went home and knelt and said to God in anguish. "Thanks' I am glad it was not worse". That is the real situatimn. Many of the speakers have mentioned how contradictory their peofession and practice is. There whas a definite unequivocal and clear atatement as a part of the economic philosophy from the Finance Muns-ter-Mr. Sathe read out the previous apeeches made by the Finance Minas-ter-that we will never have deficit fmancing". In two epeocines before this hon. House, Mr. Patel has elaborately discussed all the drawbacks, dercerits and evils of deficat financing But now you got what? 84 crores was expected deficit. Now, Mr. Sathe mid that it had gone to ten times more than that. It has now come to 975 and this year it is 1000 . In the hiatory of India, such an incredible ftgure of deficit we have never seen And from whom? From people who have made it a political and economic philosophy that they will never indulge in deficit Budget. So also about sales tax. So also about anything else. There is a wide gap between the profeasion and the practice They are crying from the housetops and
shedaing tearn for the smanll seale industriten, but what is happenting? I am Eiving certain illustrations thourh the list is not exhaustive and it will take lot of time. The ahoe industry is practically ruined. The mini-steel industry is almost rulned. The foundry industry is in doldrums. The leather export is going down. Thia is what is happening in apite of the protescion and concern for the small scale industry. Within the short time, this is the damage that is being done, I need not cite further examples. One can understand the pulls and pressures in the opposite direction because of the inherent contradiction which I have already described. But you start hearing astounding amazing theories these days. One of the Mi-nisters-I do not wish to mention his name-had a press interview in Calcutta. He was asked: "Why has smuggling come down these days!" First of all, I do not know whether it has come down but assuming that it has come down, the answer was a profound theory 'we have relaxed import restrictions'. The press representative asked: "Is it your suggestion that if you remove all import restrictions and introduce froe trade, there will be no amuggling." $H_{e}$ was in difficulty. If that suggestion is accepted, it is alm.ost like maying that in order to cure your headache cut of your head That is the sort of economic theory we are getting
Now coming to another astounding proposition, it was said and they asserted from everywhere: "We would not touch the smuggled goods and make any penny. It is dirty money; it is immoral money; we do not touch it" Now that position is given up One can understand compulsion of economic pressure and practical necessity

Recently, an extremely astounding theory has been suggested. I will not mention the name. This is what one of the Ministers said:

[^2]two earces for his wife and, poesibly, a watch by way of an incen: tive."

What an incentive! In order that a doctor may go and work in the rural areas, these are the items to be given as an incentive. From where are they to come? Smuggled goods. It is an astounding theory. We have a parable in Kerala: In order to catch a crane, you go and put a little butter on its head; it will melt and the crane will be dazzled and then catch it. This is the same sort of situation. You give a pair of shirts, pant pieces, a par of sarees for his wife and a watch, the doctor will be dazzled and, even if he does not want to go to the rural area, these incentives will immediately drive him away to the rural area. This is the stage we have reached. We are far away from the economic theories and philosophies. We are far away from the political theories and philosophies. We have entered into the realm of Gilbert and Sullivan opera. This is where the Janata philosophy and the Janata Party has brought us. I do not want to dilate further on this aspect because a few examples, I think, will have demonstrated the whole ridiculous situation. But for the poignancy the great harm which is threatening this country, one would have laughed at this comic opera situation.

Last year, the Economic Survey revealed certain salient features which will show how bankrupt, how fruitless and dangerous and how damaging was last year's Budget, the entire economic policy and prorammes of the Government. The industrial production, as all of us know, fell from 10.4 per cent to 5.2 per cent in the last six months. Point to point, there was some price stability. The average level of prices during the first three months was three times the increase in the corresponding period of the previous year. The Economic Survey and the various other authorities have pointed out certain broad lines on which the Iorelgn exchange
reserves should be utilised. One of them was to utilise them to help the productive capacity and the industrial development in the country.

What really happened was that there was 38 per cent fall in the imported capital goods and 26 per cent fall in the imported consumer goods. There was some import in the field of essential commodities. But the snag is that they were not used to build up buffer stocks. They should have been used to build up buffer stocks also. The Government cliamed credit for the fall in the mony supply. That claim is absolutely without any foundation or any justification because the foreign exchange assets of the banks and the bank credit to the Government would have completely off-set whatever slight improvement was there, That is more than off-set by these two factors.

They have claimed 5 per cent increase in the growth rate. Now, admittedly it has been commented on by all the papers, all the authorities, experts and the speakers who spoke before me that it is not because of the Government's particular policy or the programmes which they have implemented; it is simply becauge there was a good rain fall and on that rain fall they have estimated 121 million tonnes of foodgrains. It is on these indices that they have based their figure. These figures which I have mentioned will show how basically and fundamentally wrong is the policy of the Government and implementation of their policies and programmes.

The accumulated foreign exchange and the stock of 117 mililon tonnes of foodgrains are the achievements of the past Government and we had handed over these assets to them, to this Government. Instead of really utilising them and building up and progressing forward, Government is simply embarrassed; they do not know what to do. I am reminded of a story.

## Ma CHADIMAN: Plomse try to

 cmacluceDR $V_{\mathrm{g}}$ A SEYID MUHAMMAD A cogenital idiot suddenly got a lottery of fis 10 lakhs He was simply stmaned and ran in the streets abusing all and sundry of course, the Finance Minister has not abused all and sundry, he abused the former Government who had made this tremendous accuralation both in foreugn exchange and foodgrains Vanious measures have been sugrested The Government should come out with a blueprint how they are going to utiluse this foreign exchange accumulation, they should give their plans or sug gentions saying that they will be utul sed for buldung up the industrial inframpructure About capital goods and certain necessary things which will help our exports, they have not man tioned anything, nothing of that sort They are stunned by the foreign exchange accumulation and these as sets. In short, without going into detaids, I can mention only this that there is no provimon for the increase ol production.

InR CHAIRMAN Please try to cenclude

इसके बारे मे भापका क्या सुत्राव है ?

## सार्यक्ति जहोबब : बेचिय, शब बहुत

 समय हो गया है। । श्रगन श्राप इनका सहाव पूरुणे तो थोर बहुत समय लग जाएगा ।DR V A SEYID MUHAMMAD About excise duty much has been said and I need not go into detanl. About inflation how it is going to increase further the prices and about continued inflation that has been talked out and I need not go into detan regarding that Particularly our excise structure is ad valorem and not specific; and elementary economics will suggest that inerease
in cil reviovern duta atmaif with lond to. uniation Therrol was teding in the papers something regarding incwease in the excise duty Due to that alone, there wrould be an increase in prices of the general industrial goods 6 to 8 per cent and particularly of engineering goods 10 per cent Already agitations have started and grievances have been expreased and statements have been made that if this state of affars continues, if this excise duty continues the engineering industry is going to be completely runed We have placed Rs 750 or Rs 730 crores as the export target One cannot be sure with this excise duty whether we will reach anywhere near that fgure

Since the Chair has given me a warning to conclude I will not take much time except one more minute Meny Members including Mr Vasant Sathe, have sald and shown how this budget is a real burden on the poor and the lower mudde-class I will not give the details which the others have given Today in the papers a protest has come from the small advertising agencies and advertising concerng They rightly say that it is going to ruin the small agencres The bigger agencies like the Tatas and others can really take on the burden of the tax but the small agencres cannot Government has been given a warning that within a short time there is going to be unemployment of 10,000 persong who are now employed in these small advertising agencies

I will not repeat what has already been said Deflnitely it is a budget which is crushing to the poor and the lower middle-class and which will help the rich to amass more and more wealth We have seen the figures of last year how much the monopoly houses have added to thenr wealth-with the help of and collaboration with, the multinationals These are things which we have to discuas in detall, but there is no time. so, I am not goligg into the detauls

As I see, there are the indications in the budget as it stands, I canpot see great modifications; there may be some touches here and there-inflationa, recession, and failure of growth. And it the Rain God does not help and bless us, God alone knows what will happen to this country. One can only pray, for the country's sake, to the Rain God to bless us.

- SHRI SKARIAF THOMAS (Kottayam): Mr. Chairman, Sir, the Finance Minister has commenced his speech by pointing out difficulties created by the inflationary pressures resulting from the withdrawal of the Compulsory Deposit Scheme and also by raising of the minimum bonus to 8.38 per cent. But as he says if the financial position at the time of the take over by the Janata Government was so bad the economic stability he claimed to have achieved during the last year would not have been possible. Sir, in the history of independent India deficit budgets are not a rare phenomenon, Irven then such a budget with a huge deficit was never presented by any Finance Minister. The Hon. Finance Minister has crented history in that regard. If the deficit was anticipated to be less than one hundred crores last year and the actual deficit towards the close of the year was ten times of the anticipated deficit. At this rate the anticipated deficit of Rs. 1052 crores may go up to ten times towards the end of the present financial year if we compare it with last years experience. As far as the common people are concerned this budget not only gives no benefits but also overburdens them with the load of heavy taxation, although the Janata party claims that the common man is the back bone of the country. We can understand that fact if we look at those who have welcomed this Budget. This budget has been welcomed by the big film industrialists and gold merchants of Bombay. There is no gainsaying the fact that
as far an the common man in cancerned almost the price of every article of common consumption will so up as a result of the increase in excise duty. Similariy, the common man is not concerned with the reduction in the excise duty of mini refrigerator. The common man will be certainly hit by the hike in the excise duty on petrol, kerosene. and electricity.

When we talk about electricity I have to mention one thing that the people of Kerala who want to march towards prosperity, even though they are not getting sufficient coal and steel, are terribly disappointed by the increase in the excise duty on electricity. Kerala State alone will have to pay about Rs. 8 crores to the Central Government as a result of the increase in the excise duty on electricity. As a result of the Cancellation of sales tax by the Central government on some of the exportable goods another amount of Rs. 23 crores will have to be suffered by the State Government. This situation can be improved if only CentreState relations are changed. As far as the State Government is cencerned, they are directly responsible to the people. But the Central Government and its Ministers have no such direct responsibility $t_{0}$ the people, on the contrary all the powers are at present vested with Central Government.

Kerala is a State producing the maximum amount of cash crops which earn huge amount of foreign exchange. But its share from the Plan allotment by the Centre is very small. The common people expected from this Government that they would make some reduction in the price of petrol. But by raising the price of petrol they have disappointed all these who thought that there would be some relief in the petrol as a result of availability of petrol pro-

[^3][Shri Skariah Thomas]
duced from Bombay High As a result of hike in petrol price who is going to be affected? The common man has ultumately to bear the brunt of it As far as the big industrialists are concerned they increase the price of their products and that burden will be transferred to the common man If the peasants and the common people in the villages have to hire a taxd for any urgent purpose, they wall have to pay higher fares from theur pockets

When the Janata Government came to powe they had declared that they would find a solution to the problem of unemployment within ten years But actually the number of educated unemployed has since gone up by fifty lakhs This budget does not contain a constructive proposal for the solution of unemployment Sumilarly a sufficient amount has not been set apart for education and family planning The Kerala State to which I also belong is a State which has the highest percentage of literacy in the country But employment opportunities have been denied to them Although the Central Government has allotted funds for public sector industries it is yet to be seen how much of that will be beneficmal to States like Kerala The Central Government should start more industries in the public sector in Kerala That is the only way to find a solution for the acute unemployment in the State Sir I don't want to take more time of the House I want to say one thing more about the budget If this Government which claums to stand for the common people continues in power ignoring the interest of the people, then the government will have to quit In order to meet the deficit in the budget they are now thinking of selling the gold in Government stocks As this rate after all the gold has been sold out what will they sell for filling the budgetary gap If they go on like this, ultmately they will have to sell out portion of the territory of the country to carry on the adminis-
tration This is a very dangerous trend. When I listen to the apeeches of the members of the Janata Party and the Government I feel that they are speaking as members of the opposition They do not appear to belong to the ruling party This is very unfortunate They should not try to run away from the responsibulity If they $d_{0}$ not rise to the expectations of the people, who have voted them to power, in duscharging their responsibilities they will not be able to carry on even for 30 months Where the Congress government continued for 30 years

श्री र्वाम धुम्तर पास (सीतामढ़ी) सभापति महोबय, जनता सरकार का यहृ पहला बजट है भौग इसका स्वागत करता हू 1 पह्हला बजट मैंने इसलिये बह्दा कि पिछसे साल का जो बजट था, उसका समूचा फेम वर्क पूर्वंवर्ती सरकार के द्वारा बना लिया गया था भौर राज्य सरकारों के लिये भी पहले से ही राशि तय हो चुकी थी । इन सीमाभ्रों के श्रन्तर्गन पिछला बजट बना षा जिस को मधुलिमये जी ने कहा था कि कांत्रेस बजट विच जनता कास्मैंटिक्म। उन धर्ं मे यह बजट जनता सरकार का पहला बजट मानना चाहिये प्रोर हमकी समीक्षा इसी भाषार प० होनी चाहिय कि जनता पार्टीं का जो घोषणा-पत्न है उसकी राष्ट्रीय कार्य कारिणी दाशा जो पराधिक नीति जौर भौध्रोगिक नीति प्रस्तावित है, घोषित हुई है, यह् बजट उमके श्रनुद्यप उतग्ता है या नही ?

दूसरी क्सोटी इसकी यह होनी चाहिये कि हम जो भायोजनापूर्वक एक नया मोड देना चाहते थे, उस दिशा मे यह्ट बजट किस एन तक सह्हायक होता है या योजना का जो जा पुराना माउल बा, उसी माउल पर यह बजट की कल रहा है ? मोटे तोर पर हन्ही दो ध्राषारो पर इस बजट की समीधा होनी या़िये । सामान्यत इस बजट के


#### Abstract

 व्वर धुणाई पह हें हैं।


दोनो प्रकार की धालोषनामें एक मानी में भन्तबवर्टोजी धालोचनाये भी है। एक धालोषना बहे पूरीपतियो के द्वारा हो रही है। उनके सब फेडरेपान्ब न एक स्वर से इस बजट की या तो धालोचना की है, या बबे हुए स्वर से इस तरह से इस का स्वागत किया है, मानो स्वागत करना उन की एक विवशता है ।

दूसरी घोर से वामपथ द्वारा-खामकर जिस घामपथ का नेतृष्व घाहरी बुद्धिजीवियो के हाय में है, उसके द्वारा-—ीी इस बजट की भालोषना की जा ग्ही है। मबसे बडी विचिक्तता तो यह्, है वि प्रत्पक्ष या भ्र्रत्यक्ष करो के जा प्रावधान इस बजट मे है, उनके सम्बन्ध मे पूजीपतिया की भ्रोर से यह भालोचना की गई है कि भारन की प्रर्थ-ब्यवस्था प्रोग बाजाए मे माग की म्थिति के सदर्भ मे वे कर उनव मूनाफे को प्रभाषित करोगे, जिसके वारण उनकी बचत की क्षमता घटेगी, अ्रंाग निजी पूजी ने विनियोजन पर छुग प्रमर पडेगा। प्रर्यात् पूजीपति वर्ग की घ्रोग से इस बजट की जा श्रालोचना हो रही हे, वह इम पाध।र पर हों ग्ही है कि टैबसेशान प्रोपोजल्ज क भार बो वे उपभोक्ताम्रा को पास भोवग नही कर मकनें। भ्रर्थात् उनके हिसाब से इस कर-वृद्धि का मूल्य-्तर पर बहुत बम प्रभाव पड्डाग, या करीब-करीब नही के बराबर पड्डोग, प्रभाब पडेगा उन के ग्रास प्राफिट्स पर, उन की मेविंग्ज पर श्रोर उस के परिणामस्वसूण प्राईवेट हनवेस्टमेट पर ।

दूसरी घोर वामपथी मित्न यह धालोचना करते हैं कि हून करो का भ्रसर पडेगा मुख्यत. मूल्य स्तर पर, प्राईवेट एन्टरप्राइज्य की मेबिंग केपेसिटी भौर मुनाफ पर उनका कोई $\begin{aligned} \\ \text { स्र न नही पहेगा । }\end{aligned}$

स्पष्टत: किसी तरश्प समीषक के सामने बह विकारणीय पर्न उपस्खित हो जावा है कि एक प्रालोबना हो दही है कि यह्हा बजट बचत पौर हनषेस्टमेंट को निरस्साहित करेणा मौर दूसरी भालोचना हो रही हैं कि यह प्राइसित्ज को बकायेगा, थौर भास प्राकिट्स्त, सेविंग्र, या यह कहना चाहिए कि पूर्णीर्षत वर्गों को म्रषुण्ण रबेगा । विड्बना यह है कि भारत का बामपथ घ्रोर दध्विणपथ दोनो के दोलो एक मानी मे कामन बेस्टेछ इन्द्रेस्ट पर भाधारित हैं, धोर वह बेस्टेछ छन्द्र्प्ट हैं कि बामपथ का जो भार्गनाइज्ड विग है, उस की जो वर्वक्न क्लास की फालोइ्रग है, वह् ज्यादातर भरवनवेस्क है, वह भार्गनाइज्ड सैक्टर को रिश्रेजेट करता है । हम हिन्दुस्तान की भ्रर्य-घ्यवस्था जो देख रहहं हैं वह एक प्रकार से भौपनिवेशिक भर्यक्यवस्था जो पहले से चली प्रा रही थी बही कान्टीन्यू कर रही हैं । भतर यही है कि पहले जो हम्पीरियलिस्ट देश थं वे मेट्रोपोलिटन सैटर्स का काम करते थे म्रौर कालोनीज़ का एक्सप्लायटेशन होता था। भाज जो भारत की भर्थ-व्यबस्था या ध्रारिक सरचना मे डिस्टार्शन है, वह डिस्टार्शन मुष्यत इस बात का है कि शहरी क्षेत्न भामीण क्षेत्र वा घोषण करता है। राजनँतिक टृष्टि से उपनिवेशवाद समाप्त हो चुका है लेकिन देग की भान्तरिक पर्थं्यवस्पा के अ्यदर भौपनिवेशिक शोषण की प्रत्रिया चल रही है जिसके कारण बिहार, पश्चिम बगाल, उडीसा, मह्य प्रदेश भ्रादि ऐसे बहुत से क्षेत्र भर्भवकसित हैं मोर उनके घोषण के बल पर भर्बन सेक्टर फ्लरिश कर रहा है। एक साधारण उदाहरण इस बात को साबित कर सकता है ।

केबल बिहार राज्य का भाप उदाहरण लीजिए। चाहे नेशनकाइण्ड बैक्स हो या कर्माशयय बैक्स हो टाह्रम किपाजिट बिहार कितना देता है थौर बिहार की जितनी बचत बैको मे जमा हाती है उसका एक तिहाई ही विहार मे इन्वेस्टमेट होता हैं
[श्री इयाम सुन्दर दास]
चाहे ऐग्रीकल्चर को लोन मिले, चाहे स्टेट को लोन मिले, चाहे वहां की स्माल स्केल इंडस्ट्री को लोन मिले । तो यह जो साधारण मोटा तथ्य है कि बैंक के द्वारा जो हमारी सेविंग होली है उस का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्या इसके ग्रलावा भी कोई दूसरा प्रमाण देने की जहूरत है कि बिहार को ग्रभी भी इंटर्नल कालोनी ट्रीट किया जाता है ? श्रौर यह बिहार ही नहीं है, पश्चिम बंगाल से कलकते को ग्राप हटा लीजिए तो समूचे वेस्ट बंगाल का क्या नक्शा बनता है ? ये सारे प्रदेश ऐसे हैं कि जो ग्रार्गेनाइज्ड़ सेक्टर है इनमें हर्रल सैक्टर का या डिसग्रार्गेनाइज्ड सक्टटर का शोषण करता है . . .

सभापति महोदय : ग्रभी ग्राप कितना टाइम श्रौर लेंगे ? एक मिनट में खत्म कीजिए ।

भी श्याम सुन्दर दास : ग्रभी मुझे ग्रौर टाइम चाहिए। कल इसको एक्सटेंड कीजिए ।

सभाषति महोदय : बहुत ग्रच्छा भाषण है लेकिन्खत्म कीजिए, दो मिनट ले लीजिए।

श्री श्याम सुन्दर द्वास : कल के लिए एकसटेंड कर दीजिए . . . (घ्यवधान) . . .

सभार्वत महोदय : ग्राप को ग्रभी मैं पांच मिनट दूंगा, खत्म कर दीजिए ।

शी श्याम सुन्दर दास : नहीं हो सकेगा, मुझको कल के लिए एलाऊ कीजिए ।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11.00 (.ffl. tomorrow.
18.00 hrs .

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 15, 1978/Phalguna 24, 1899 (Saka).


[^0]:    True it is; today the budget reffects it very correctly, but Shri Subramaniam had no words of appreciation for卦. I do not know what is the apprehemsion in his mind; whether this 40

[^1]:    *The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the document was not treated as laid on the Table.

[^2]:    "A doctor agreeing to work in the rural sector might be given a pair of shirts, a pair of pant pieces,

[^3]:    *The Original speech was delivered in Malayalam.

