| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Defence Services-Army | 315,95,08,000 | - | 1579,75,49,000 | ** |
| 21 | Defence Services-Navy | 35,06,08,000 | $\cdots$ | 175,30,49,000 | * |
| 22 | Defence ServicesAar Force | 110,29,83,000 | - | 552,49, 17,000 | -• |
| 23 | Defence ServicesPensions | 29,49,91,000 | - | 147,49,59,000 | $\cdots$ |
| 24 | Capital Outlay on Defence Services | -. 4 | 17,000 |  | 246,20,83,000 |

1316 his
DEMANDS* FOR GRANTS-1979-80
Ministry or PlanNing
MR SPEAKER. The House will
now take up discusion and voting on
Demands Nos 72 to 74 relating to the
Mmistry of Planning for which 5
hours have been allotted

Hon Members whose cut motions to the demands for $_{r}$ Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the sarial numbere of the cut motions they mould like to move

Motion moved:
"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account shown in the Fourth column of the Order Paper be granted $t_{0}$ the President out of the Consolidated Fund of Indza to complete the sums necessary to defray the charges thaf will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1980, in respect of the heads of demands entared in the second column thereof agamst Demand Nos. 72 to 74 rerelating to the Munatry of Plammane"
 Loh Sablue

 (2nimea Santh): MEr. Epemiker, Sir, it will be ideal it a few things commanad the national concemicuis. There are a tow thing on which we ghould try to evolve a mational consetiaus. One is on national language; the second in on national platuning and the third $i_{s}$ on a national policy with regard to our international relations. That would be an ideal state of affair I am happy that notwithstanding some criticism emanating from time to time from some of the freshmen in the Janata Cabinet the Prime Minister and the Planning Commission have acktnowledged that the thirty years of planning in this country have not been a waste and that considerable progress has been achieved during this period.

In fact, the Prime Minister in answer to one of the Unstarred Question said as follows:
"Over this period-that is, thirty years after freedom-substantial advance $\mathrm{ha}_{\mathrm{s}}$ been made in expanding the economy, improving agricultural productivity and diversifying the country's industrial base. Despite rapid growth in population a modest growth in per capita income has been maintained."

The Prime Minister as well as the Elanning Commission, however, noted that 40 per cent of the people are be$l_{\text {pwe }}$ the poverty line and that for eradicating poverty and unemployment a radical re-structuring of the priorities and investments is called for in the Sixth Plan.

### 18.18 has.

## (Man. Deputy-Spmakgi in the Chair)

Six, the objectives of planning have mever been immutable and unchangeable. They have been changing according to the needs of the time. phimang the ripat Plan the objective

"To promole rapid rime in the standard of living of people by eficient exploitation of the remource of the country, increasing productiom and offering opportunities to: all for employment in the service of the country."

Thus the First Plan did not lay anyemphasis on equitable distribution. The second Plan stated as follows:
"The benefits of economic development must accrue more and more to the relatively under-privileged classes of society and there should be progressive reduction of concentration of incomes, . wealth and economic power."

Here the importance has been laid on equitable distribution and it has been made one of the objectives of planning. The Third Plan re-emphasised this and stated thus:
> "The economic activity must be so organised that the tests of production and growth and those of equitable distribution are equally met."

Sir, Planning got disrupted between 1866 and 1969 , owing to several rea-sons-ona, the Pakistan war, and the second was, the unprecedented drought for two years and the third was the heavy import of foodgrains of the order of 25 million tonnes and 3.9 lakh bales of cotton leading to an adverse balance of trade, and finally, to devaluation.

Therefore, under these adverse conditions, the Fourth Plan set out as its aim:
"The acceleration of the tempo of development in conditions of stability and reduced uncertainties."

The Fourth Plan took note of the adverse conditions that preceded the.
[Shrl R. Venkataraman]
framing of the Fourth Plan and said that the emphasic will now be laid on self-rehance and that conditions of "stability musi be emphasised more than others. The Plan proposed to step up the tempo of activity to the extent compatikle with maintaining stability and progros, towards self relance. Thry did not fidme a need based phan but they sald that the plan must be compatible with the maintenance of stability in prices and in the economy At the same time, Sir, the Plan reiterated the objective of equitable distribution in these words
"The objective is not only to raise the per capita income, but also to ensure that the benefits are evenly distributed, that disparties in income and living are not widened but narrowed and that the process of economic development does not lead to social tensions."

Sir, the Fifth Plan document was, somewhat cursory and in fact it did not follow the usual pattern of the earlier plan documents and it did not contain either an apparaisal or the projections. Nevertheless the Fifth Plan document stated that the objective was the removal of poverty and achievement of self reliance. Therefore, if you look at the entire period of planning up to the Fifth Plan you -will find that though the emphasis may have ghifted from production to stability $i_{n}$ prices, in economy etc., the under-current of the entire planning is to enmure that there is an equitable distribution of the wealth - preduced in the country. Sir, there is in old rhyme which says:

## We call our fathers fools;

So wise we grow;
And our wiser gons will call us 20.

[^0]'The assessment of Indials weonomic development over quarter; of a century of planning has indicated some fundamental failures The most important objectives of planning have not been achieved, the objectives being, achievement of full employment, eradication of poverty and creation of equal socrety.'

Sir, I have very carefully looked into all the previous plan documents. At no place do I find that eradication of poverty was ever put forward as the most important objective. I underline the word 'mosi important' objective. In the conditions of the economy of our country it $\mathrm{I}_{\mathrm{g}}$ obvious that it $i_{S}$ not at all correct to say that poverty would be eradicated or that full employment would be provided. All that we could do is to provide greater employment, and fuller employment, than what already existed. We could not by any stretch of imagination have undertaken full employment. In fact, to the best of my knowledge and experience, it has been possibly only in countries with socialist economy and with total planning to achieve these three objectivem namely full employment, eradication of poverty and creation of more equal society, and nowhere else. Therefore, while adopting a policy of democratic planning, you must realise what our limitations are. It we also now attempt to do something which is beyond our capacity, an I said, the wiser sons, the following Planning Coutmissions and succestor Governmetate will call us the same way as we conl the past ones.

The plans have miscarried for soveral reasons. I am repeating that here because I find the same mistakes repeated in the 6th Plan and it appenes that the fate of this Plan will be just the same as the previous onde. In the first place, planning in based of enrtain policieg enunciated in the Plato We and that the Government polivition so contrary and contameltetiony to fine Plan policita It the Goveramet
policy is contrary to its plan policy, how do we expect that the plan will succerd. I will illustrate the point For instance, the 6th Plan document, in Chapter 3, paragraph 30 says:
> *There is a strong case for calling upon agriculturists to make larger contribution lowards filiancmg of the large publir sector development outlays of the new Plan."

They have sad that the large investments made in previous Plans have gone to larger agriculturist ${ }_{s}$ and they have not made adequate contri bution to the Plan development and, therefore, they should make the larger agriculturists, the well-to-do agriculturists, who have recelved the benefits to make adequate contribution to the development plans What do we find here? The Government gives concession to the larger agriculturists by way of excise duty concessions to the tune of Rs. 200 crores. Then, again the Commission stated in Chapter 3, paragraph 37:
"Fiscal action is necessary to mop up for public sector a reasonable share of the enormous capital gains in land and property values."

This is a point with which we agree, but what is the Government doing? In the last two years, they gave capital gaing tax exemption and enabled all those people who had made proAt by way of capital gains to escape both income taxes as well as capital taine on that.

During the discussion or consideration of the Finance Bill, I will not only explain but will give concrete instances of how the people have by wirtue of this exemption been able to evade both the incometax and the eapital gains tax. I ann now concerned only with the contradication in policy. When country needs reradures for its development and when Feople make capital gains which are pocepted thropaghout the world as un-- arame mextomatat and when tacation

equitable tax, we give exemption for two years. Now, we have revised the polucy whereby we are locking the stable, after the horses have left. All those who have made capital gains know that those concessions will not last long. They have escaped the laxes

Then again, as regart direct taxes, the plan document $s^{+}$ated-in Chapter 3, paragraph 23:
"The vallou; roncessions in our tax stiucture other than those which stimulate middle income savings or labour-intensive or other priority production, need to be reviewed and, if necessary, withdrawn."
And what did the Government of India do in the last 2 years? They granted tax benefits to closely-held companies. They granted benefits to the Hindu Undivided Families; and this year what they have done is to take away the tax benefit for savings. They have said that these people who are saving, will not get the usual tax beneft, which has been the sheetanchor of our policy with regard to savings.

I must now say that there are 1 or 2 things which the Goverdnment have observed-what the Planning Commission stated; i.e. the Planning Commission wanted Rs. 13,000 crores of taxation to be levied-Rs. 9,000 crores by the Centre, and Rs. 4,000 crores by the States. In the first 2 yoars, they have levied taxes which will now give $\mathrm{u}_{\mathrm{g}}$ somewhere about Rs. 47,000 crores to Rs. $\mathbf{~} 8,000$ crores in the five years.

If you come to the financing of the Plan, the resource for the Plan, the whole Plan has been turned topsy turvy and completely distorted by the way in which deflcit financing has been resorted to. The Deputy Chairman of the Planning Commission in an address which he delivered even 2 days back at Ahmedabad, stressed that after a very careful considera. tion, he had limited deficit financing to Rs. 2226 crores in a Plan of
[Ehari n. Fenkataraman]
Tat 00,000 crores, because he wras tully aware of the consequences of a large dose of deficit financing on prices and stability in the country. And what have you done? In the first two years, our deficit financing, our deficit has come to Rs. 2,900 -odd crores-Rs. 700 crores more than what the Planning Commission envisaged for the entire period of 5 years. And if, at this rate, we go on incurring the deficit, at the end of 5 years the deficit financing will be Rs. 10.000 croresand the principal source of resource at the rate of Rs. 2,000 crores a year; for the Plan will be deficit financing.

I will now come to another aspect, and say how mistakes are repeated. The bane of planning has been exaggeration of targets, unrealizable targets and providing moneys for 1 t; and over-estimating the benefits, underestimating the costs and under-estimating the gestation period. These are the 3 reasons why, in my opinion, the Plans have miscarried. And I find that the same mistake is done in the oth Plan also.

I will take only 3 or 4 instances. The most important infra-structure are Railways, Power, Steel and Coal. In respest of Railways, you will find thiat in the 4th Plan period, the Hallways wanted that provision should be made for an originating freight traffic of 280 million to 200 million tonnes. I had the misfortune to preside over that section in the Planning Commission at that time; and we polnted out that it would be shysically impossible for them to memoh this 280 million to 200 million somnes of originating traffic. Of consty the ministries were powerful and they carried the day and all that we could du was that we could prowide for 265 million tonnes and for絡 million tonnes, we said that you mant cover by way of improvement and efficiency of services. You know what the performance was. At the end
of the sourth plen pertok, it well only 200-210 million tontive. Wo spent a thousand croce of rupeen for the parpose of providing wagome. line capacity, repairy and wll that for 280 million tannes and then what was achieved was only 210 milison tonnes. That means that we spert a lot of money infructuously. In the firth plan the target was reauced from 280 million tonnes to $250-00$ million tonnes. The sixth plan document says that in the year 1977-78 we could icach 240 million tonnes. It will be very interesting because the railway minister in his speech slated that the "Railways hope to reach the level of 205 million tonnes at the end of March 1279'. Having made provision for 280 million tonnes, having made provision for 250 million tonnes, now he comes to 205 million tonnes. In this period about Rs. 3,000 crores had been spent for carrying additional one million tonnes. Even if we had carried goods by golden wagons, it would have cost less You may say that it is our mistake. I know the Prame Minaster always points his finger at me. But I say: you are repeating the mistake. I am pointing this out because we do nst seem to learn from experience. From 205 million tonnes the provision we have made in the sixth plan is $300-$ 310 million tonnes and Rs. 8000 crore for that purpose. How do you think that the plan will ever succeed? This exaggerated target of 310 millions tonnes against 205 million tomnes ins the beginning of the plan year is a colossal waste. We do not learn anything. I think my successors in office must have been pressurised by the railway ministry to agree to 300 mill lion tonnes or 310 million tomines and to provide money for it.

I will take the next important in-frastructure-power. In the fourth plan we provided Rs. 1255 erores for neditional generation of 9.28 million kw. Our yerformance was just haif. We spent the whole money; in fact, we apent a little more, We produced

provided 4394 crores for an additional 12.5 million kws; our performance upto 1976-77 is 8.5 million kw . Only this morning we have been given this paper. I do not want to prolest. But how do you expect people to come and speak in Parlidment on planning if the annual plan review is delivered to us today morn'ng at 10 O'clock. Anyway I have tried to go througn it and I find that the total comes to 10.5 kws ; about 2 million kws has been alded. With this experience, what do we do in the 6th plan? We provide for an investment of Rs. 3750 crores for a target of 185 million kws, that is to say, an annual norrase of 3.7 mullion kws as againt our performance in the past of 1.5 or $2 \mathrm{mil}-$ lion $\mathbf{k w}_{1 ;}$ a year. This is certainly one of the ways in which moncy is wasted. We just exaggerate the target What happens is, we have a routine, a rut-we think every plan must be double the previous plan. So, the m:nistries double whatever they have not done but asked for, in the previous plan. They double the targets and double the allocations and insist on it. The Planning Commession makes some adjusiments hele and there and the plan comes out. Otherwise, would any person with any knowledge of power generation-I have handled power generation in my State for 10 years-do this? Due to various constraints like delays in civil works, BHBN equipment, elc. we have never been able to add more than $1.5 \mathrm{~m} . \mathrm{KW}$ in this country. Now things have improved and we can make 2 or I am even willing to say that you can go up to 2.5 , but how on earth do you expect that 3.5 or 3.7 million KW will be added annually on an average, taking it to a total of 18.5 million KW? This is the reason why our plans fail. Targets are exaggerated, money is provided lavishly on that basis and the whole thing faile. I can tive instances as to haw various projects have been overestimated with regard to their benefits bout thetr costs are under-estimaled and gestation perfod is under estimated, to them pushed into the
plan. The Planning Commission will say that they are not viable and they do not satisfy the tests of viability. Therefore, deliberately the departments and ministries try to underestimate the cost, undar-estimate the gestation yeriod and put it up. The result is you never perform what you have planned.

I will refer briefly to coal. It is the same story. In the fourth plan, we provided Is. 110 crores and targeted for 93.5 million tomnes, but achieved only 78.17 million tonnes. In the fifth plan. we provided Rs. 1025 crcres, targeted tor 135 million tonnes, reduced it to 124 million tonnes but performed only 103 million, tonnes. Now we ave again jumping in the sixth plan to a target of 150 million tonnes, with a provision of Rs. 1860 crores. Even for spending paise, people will think half a docen times but in planniing crores have no meanmg! The same thing in steel. The fourth plan target was 3.1 million tonnes, but achievement was 4.4 m . tonnes. In the fifth olan the tarrget was 9.4 m . tonnes but achievement was 773 m . tonnes. In the sixth plun, we want to jump from 7.73 to 11.8 million tonnes. I am afraid the plan carries with it the seeds of its own destruction. Exaggerated targets, lavish investment of money on that all these things are going to take tne plan the same way as in the past.

MR DEBPUTY-SPEAKEER: YOU have already taken half an hour. 8 minutes are left for your party. There are 4 more names. I wonder whether you will leave any time for the other speakers!

## SHRI R. VEANKATARAMAN: I

 just wanted to make one point about employment. I will try to finisin in two minutes. The new strategy of planning provides employment as a short term relief measure and not as a long term plan measure. We can give short term employment for the people by giving them additional employment by way of small rurel
## [Shri R Venkataraman]

works, by way of small industrics, irrigation works etc. But this wall not solve the problem of unemployment. My reason is this. The poverty of India is based on the pressure of population on land. 73 per cent of the population of India are living on land. On an economic holding of 3 acres, let us take for extmple, there are seven persons. This land can be cultivated by five persons, the other two are adding nothing to prcductivity. In fact in economic jargon you will say that the marginal productivity of agriculture labour is zero. Thercfore, if you want poverty to be removed, fifty per cent of the population of India must live on land and the other fifty per cent must have employment in industry and in the tertiary sector and that cannot be done except by industrialisation on a massive scale, notwithstanding its temporary difficulties, notwithstanding the periods in which one will have to go through maladjustments, massive scale of industries, large scale, medium scule, small scale, all deovetanned together. Do you think that you can solve this problem by giving unemployment relief here ond there and everywhere as you have tried to do? In that case I am afraid you are going to take this country backward. All the progress that we made in these ycars will be reversed and the country will take years before it can recover from this shock. My own experience is that industrial development takes more people out of agriculture to industry. I know the thesis which the Planning Commission has given in the paper, saying in these years it has not been done. But that must be explained in relation to the growth of population. Percentagewise it inas not gone up but in physical terms, the number of people employed in industry has gone up. Therefore, what we want for this country is not a plan which is confined only to or emphasises only the rural employment but massive scale of industrialiation in which there will be large, medium and small industries, and cottage and
rural ir dustries, all dovetailing into each other. It is only that approach that will solve the problem of unemployment, the present approach will not.

SHRI $P$ RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): I beg to move:-
"That the demand under the nead 'Statistics' be reduced by Rs. 100 '
[Need for strengthening computer system (1)]
"That the demand under the head 'Statistics' be reduced by Rs. 100. ."
[Failure to prepare rural incices to know the economic position of the rural masses(2)]
"That the demand under the hrad 'Statistics' be reduced by Rs. 100. ."
[Failure to set up more centres for compiling ronsumer price index (3)]
"That the demand under the head 'Statistics' be reduced by Rs. 100. ."
[Failure to provide more funds for research in Statistics (4)]
"That the demand under the heal 'Statistics' be reduced by Rs. 100."
[Failure of National Sampie Survey Organisation to colloct the cost of cultivation every year in dufferent regions of the country fur principal crops (5)]
"That the demand under the head 'Statistics' be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to modernise the data processing facilities ( 8 )]
"That the demand under the head 'Statistics' be reduced by Rs. 100."
[Need for starting a Statistical Institute (7)]
"That the demand under the hapad 'Statistics' be reduced by Ras. 100."
[Need for strengthenimg the National Sample Survey Oryenisation (8)]
"That the demand under the head 'Statisticq' be reduced by Rs. 100.'
[Need for surveying unemployment and underemployment in rural areas( $\theta$ )]
"That the demand under the head 'Statistics' be reduced by Rs 100. .
[Need for surveying the position of handlonms industry and other cottage industries in villages (10)]
"That the demand under the heard 'Statistics' be reduced by Rs. 10c."
[Need for studying the acute housing problem in villages (11)]
"That the demand under the head 'Planning Commission' be reiuced by Rs $100 . "$
[Need for surveying importanit resources of the country (12)]
"That the demand under the head 'Planning Commission' be reduced by Rs. 100. "
[Failure to plan the human resources (13) $]$
"That the demand under the head 'Plannitis Commissinn' be reduced by Rs. $100 . "$
[Fasture to have a scientific planning (14)]
"That the demand under the head 'Planning Commission' be reduced by Rs. 100."
[Fixing up wroag priorities m panning (15)]
"That tine demand under the head 'Planning Commission' be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to elicit public cooperation for the speedy implementation of the plan (16)]
"That the demand under the head 'Planning Commission' be reduced by Rs. $100 . "$

[Failure to prepare district plans (17)]

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): I beg to move:-
"That the demand under the head 'Planning Commission' be reduced by Rs 100 ."
[Failure to survey important resources of the country (18)]
"That the demand under the head 'Planning Commission' be reduced by Rs 100."
[Failure in planning human resources (19)]
"That the demand under the head 'Statistics' be reluced to Re. 1."
[Failure of the Computer Centres which are required to process rata for various Governmental Organisations and Public Undertakings located in and around Delhi, to provide advisory scrvice and training facilities and to deal with special problems and undertake studies in computer application and system (46)]
"That he demand under the head 'Statistics' be reduced to Re. 1."
[Failure of Central Statistical Organisation in meteorological work including standardisation, preparation of accounts and publication of reports on arnual survey of industries, economic census and other surveys (47)]
"That the demand under the head 'Statistics' be reduced to Re. 1."
[Failure of the Central Statistical Organisation in compilation of consumer price index of nonplan and casual employees, coordination of statistical activities, training of statistical personnel

## [Shri D. N. Basu]

and maintaining liaison with mternational agencies (48)」
"That the demand under the head 'Statistics' be reduced to Re. 1."
[Failure of Organisation for extending technical advice in evaluation metololosy (48)]
"That the demand under the head 'Statistics' be reduced to Re 1,"
[Faulure of the Central Statistical Organisation, National Sample Survey Organisation and the Indian Statistical Institute to prepare rorrect data on econonis census and survey and for socioeconomic surveys and other allied schemes of National Sample Survey Organisation (50)]
"That the demand under the head 'Planning Commission' be reduced to $\operatorname{Re} \boldsymbol{I} "$
[Fanlure of the Programme Evaluation Organsation for undertaking and conducting prot lem oriented enquiries and status of important development programmes at the community level wath a view to studying their progress (51)]
SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): I beg to move-
"That the demand under the head 'Planning Commission be reduced to Re 1 "
[Falure to stop the expintation of tribalg by the vested anterests though there are programmes of sub-Plan under Five Year Plans aumed at this but due to lack of allocations, approach, attitude and simple ndministrative machinery for these areas the reality of the problem is yet to be realised by strengthening the edministration of tribal areas. (20)]
"That the demand under the head 'Planning Commission' be reduced to Re. 1."
[Fallure to obtain the tribal sub-Pian Project Reporta hom the States for approval in lume and umplement the programmes of integrated tribal development projects by placung the funds from the State sectors, Central Ministries, Central assistance and institutional Anarices to acheve the aims and objectives of the sub-Plan. (21) 1
"That the demand under the head 'Planning Commission' be reduced to Re 1 "
[Falure to earmank funds from the Central Ministices for tribal sub-Plan areds though the Fifth Pian and two Annual Plans under the Sixth Plan are already over (22)]
'That the demand under the head 'Planning Cornmission' be reduced to $\operatorname{Re} 1^{\prime \prime}$
[Falure to identify the problems of tribal areas/people by the Central Minstries and to lake measures in this eegard to release funds to the States for the tribal sub-Plan Areas (23]
"That the demand under the head Minstry of 'Planning' be reduced by Rs $100^{\prime \prime}$
[Need for starting statustical institute for tribal areas to train the officers to collect the datas in more scientafic way. (26)」
"That the demand under the head Minstry of 'Planning' be reduced by Rs. 100."
[Need for surveying unemployment and under employment in tribal areas of the country. (27)]
"That the demand under the head Ministry of "Plamnmg' be reduced by Re. 100,"
[Need to collent coordinste and analywe the development etatistien of tribal anb-Plomarean at there is no such statistics avall-
able in the states and Centre of these areas. (28)]
"That the demand under the head Ministry of 'Planning' be reduced by Rs. 100 "
[Need for immediate survey and investigation of natural resources in hill and tribal areas of the country to exploit for the development of these backward areas (29)]
"That the demand under the head Minstry of 'Planning' be reduced by Rs. 100."
[Need to collect information from the States about the percentage of development so far made by them in the tribal areas compared to other areas of their state in different sectors and departments and the reasons for the neglect of these areas in Five Year Plans and Annual Plans of the States. (30)]
"That the demand under the lhead Ministry of 'Planning' be reduced by Rs. 100."
[Pailure to give instructions for utilisation of the allocated funds of different departments of the States Governments for tribal areas before the end of the financial year (31)]
"That the demand under the head Ministry of 'Planning' be reduced by Rs. $100 .{ }^{\prime \prime}$
[Need for change of flnancial yeer from 3ist March to 15th June in order to utilige the funds for rural development and tribsl development without diversion of tunds or lapse of funds, as the extended period is suitable for the expecution of the programmes particularly of these areas. (32)]

[^1]Groups on Tribal Development Harijan Development and other recommendations relating to the development of rural and Bacik ward Areas (43)]
"That the demand under the head 'Planning Commission' be reduced to Re. 1."
[Failure to realise the role of representatives of the people in the formulation and implementation of plan programmes. (44)]
"That the demand under the head 'Planning Commission' be reduced to Re 1."
[Need to constitute a separate sub-Plan Commission in the Planning Commission for the Tribal sub-Plan Areas, Backward Areas, Rural Development. Fiill Areas Development and for weaker sections to go into delails of the problems, planning and performance in these areas. (45)]

SHRT MANORANJAN BHAKTA (Andaman and Nicobar Islands): I beg to move
"That the demand under the head Ministry of 'Planning' be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to have proper planning machinery for the Union territory of Andaman and Nicobar islands. (24)]
"That the demand under the head Ministry of 'Planning' be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to have ground root level planning machinery for ensuring food shelter and education throughout the country. (25)]

SHRI KUMARI ANANTHAN (Nagercoil): I beg to move:-
"That the demand under the head Ministry of 'Planning' be reduced to Re. 1."
[Shri Kumari Ananthan]
[Fallure to provide funds in the 1979-80 Budget for Ganga-Cauvery Link-up project. (38)]
"That the demand under the head 'Planning Commissicn' be reduced to Re. 1."
[Failure to prevent the Guver:1ment of India from retaining a brokerage of 20 per cent or so from the foretgn aid and loans received for schemes in the States. (39)]
"That the demand under the head 'Planning Commission' be reduced to Re. 1 "
[Need to disassociate the Ministers from the Planning Commission and to make it an exclusive body of Planning and Economic Exports. (40)]

> "That the demand under the head 'Planning Commission' be reduced to Re 1 "
[Falure to get explanation trum the State Governments for keeping huge unspent Plan funds totalling Rs. 336 crores e.g Tamii Nadu 62 crores; Gujarat 60 crores and Assam Rs. 90 crores. (41)]
"That the demand under the head 'Planning Commission' be reduced to Re. 1."
[Need to create an independent organisation to supervise the mm plementation of Plan schemes. (42)]

MR. DEPUTY-SPEAKIRR: The cut Motions are before the House.

SHRI JAGANNAITI SHARMA (Gadhwal): Mr. Deputy-Speaker, I was hearing with rapt attention the speech of Mr. Venkataraman. I was thinking that praise and appreciation would not be forthe.rming from him but at least a kind word would be spaken about the new plan, which the janata government the hon. Prime Miniater and Planning Minister have given to the nation. They have given
a new concept of planning la thia country. This is the first attempt after independence when the Goverument is trying to achieve social justice by translating the social and economic goals into national programmes as enshrined in the Directive Principles. This innovation is sought to be achieved primarily by two methods, insitly, the rolling plan concept and the other, integrated planning at the olock level.

Shrı Venkataraman stated the targets and acievements of the First, Second, Third, Fourth and Fifth Fine Year Plans and, on the basis of that, he has stated that the sixth Plan is going to be a failure. Well, he did not bother to understand, to try and read the latest literature on this, sayang that so far as the Third, Fourth and Fifth Plan priorities are concerned, they were disrupted in his regime because of inflation It is only to check this failure that the rolling Plan concept has been brought in. The rolling Plan concept does not mean review of the Plan year after year it only means review of the targets. The object of this is to strengthen the implementation machinery.

I do not want to dilate on power, irrigation and other subjects, but 1 would certainly like to emphasize that the thrust of the entire Plan is on agriculture and rural industry. I would not like to deal with social service, the infra-structure poverty, unemployment, science and technology etc. because there is very little time at my disposal. Therefore, I would like to confine myself only to the planning of the hill areas.

It cannot be disputed that 28 (Twenty Eight) years of planning have brought substantial economic development in the country but it has also to be admitted that the hilly areas have remained noglected. While the Planning Commission errees that there should be a policy upecially evolved for the development of the
milly regions, in practice very little effort has been made to find out the correct approach for the development of the hilly regions, in sympalhy with the aspirations of the people living there. Very little .ttention has been paid to the appalling conditions and the shocking poverty in those areas. In fact, considerable investments would be needed before the hilly regions of this country can cume at pax and upto the level of the rest of the country.

The Himalayas have unique fascination for jts grandeur and glory. It is very rich in hydro-electric poten. tial, in fruits, mineral wealth, forest wealth and other natural resources. The untapped potential and the hidden wealth of this region are a hope and a challenge for the future generation. But the tragedy is that, what to speak of the risources being touched, they have not even been surveyed. The most important activity in today's development viz. industrial development has not even seen the light of day in these areas. The people there are still in a state of complete isolation. The result is that the per capita in. come of the hilly areas today is the lowest in the country. The employment potential there is practically nil.

It is regrettable that all the plans for these remote areas are prepared by people sitting at Deihi or at the State headquarters, on the basis of statistics prepared by the same Bureaucratic sources, who have either no knowledge or very little knowledge about the resources and the needs of the people. The result is that, so far as planning with regard to hilly areas is concerned, is neither re-source-based nor need-basec.

So far as Central assistance to hilly areas is concerned, I can definitely say that it is discriminatory. There is no substantial reason, no rational basis for dividing the entire billy areas into four regions. The first is Special Category States which are Jammu and Kashmir, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura. This means they are exempt. ed States, of pre-exemptei States I should say. Thi also means that
after meeting the requirements of these States. the balance out of Fis. 800 crores provided in the Plan would be utilised or spent on other States. If nothing is left, no assistance for other areas. The next is Himachal Pradesh which is purely a hilly State, and has to depend on its own resource endowments, except for the three districts of Kinnaur, Lahaul and Spiti where there is 90 per cent grant and 10 per cent loan. The third are Identiffed Hilly Areas. We have not got in the category 8 districts of U.P. 2 districts of Assam, Darjeeling in West Bengal and Nilgiris in Tamil Nadu. The fourth category consists of the ghat arcas. They fall in Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu.

According to the Gadgil Plan, the Central assistance was to be divided on five considerations: 60 per cent was on the basis of population, 10 per cent on the basis of per capita income, 10 per cent on the basis of tax effort. 10 per cent on the basis of continuing schemes with regard to irrigation and power projects which are incomplete or yet to be completed, remaining 10 per cent on the basis of special diffeulties or special circum. stances.

I would like to confine myself to the hilly areas of U.P. because part of it falls in my constituency. Snow, heavy rain, poverty, difficult terrain. strategic importance on the basis of all these combined together, U.P. hilly areas should have been put in the special category status, or at least a sub-plan should have been prepared by the Planning Commission on the basis that they had adopted for the Ladakh region of Jammu and Kashmir. What has the Planning Commis. sion done? The Planning Commission has modified even the Gadgil formula slightly to suit the ghat areas in the sense that weightage has been given to area and population in the ratio of 75:25, whereas for the U.P. hilly areas the ratio is $50: 50$. This imbalance in distribution of resources has completely ignored that area. The standard of living is the poorest there. You cannot imagine under what con-
ditions they are living over there, and of course the per capita income, as I have already said is the lowest in the country.
I would like to mention the area and the population and also the out-
lays for the hilly areas, wich will give an indication that this distribution is neither on a national basis nor on the basis of any norms prescribed by the Planning Commission or even by the Government.


As regards Plan allocation. U P.-104 crores, Assam- 24 crores, West Ben-gal- 15 crores, Tamil Nadu- 7 crnres and Western Ghats-Rs 20 crores This was the Fufth Plan outlay for 1974-79. So far as 1978.79 oullay is concerned, D.P.- 31 crores, Assam8.91 crores, West Bengal- 3.77 crores, Tamil Uadu-2.35 crores and Western Ghats- 77.26 crores This division of the Plan outlay and the comparative figures that I have just stated with regard to population and the area would not justify the division of Rs. 800 crores. There is no norm, there is no basis.

14:0 hes.
As regards the State Plans, West Bengal has to look after only one dis. trict, Darjeeling Tamil Nadu can pay special attention to one district, Nilgiris, but how is it possible for a big State of U.P. to pay special attention to 8 districts? It is not the problem of hill areas alone. There is the problem of three baokward regions, hill region of U.P. conaisting of 8 districts, 6 aistricts of eastern U.P. which have already been declared backward and 8 districte of Bundelkhand region.

Again, there is another misfortune and that is the political pressure. All the MLAs combined m U.P. legisla. ture of all the 8 districts harilly compare to those of one or two districts of eastern U.P. The result is that even at the time of allocation of prant for the development of hill areas, the claim is 1 gnored, the legislative pressure or political pressure, whatever you call it, not forthcoming at the requisste time. So, to expect that there will be a special plan by the U.P. Government for those 8 districts would be wrong.

In the end I would like to say that the following should be done by the Planning Commission and the Govern. ment of India for the development of hill areas. Firstly the Government of India should establish a special depart ment for the hill areas development which will coordinate the metivities of different hill areas of this country. Secondly, U. P. hill areas should be given the status of a special catestary State or a sedarate State IIke Eimmchal Pradesh or, in the altermative, a sub-Plan should be prepared on the
lines we have done for Ladakh in Jammu and Kashmir. Thirdly, the U. P. hill areas should be entitled ic 90 per cent grant and 10 per cent loan on the pattern of special category States.

One of the most important thing is with regard to the railway lines. There cannot be any industrial development unless there is railway line in the hill areas. The survey was made as far back as in 1929 by the Britishers. That survey is still here in the records of the Archives and the Railway Ministry. From 1929 till today, even the survey of the railway line of the hill areas has not been made. This was known as RKP Rallway, Rish;kesh Karna Prayag railway. That means, in 1929, they could visualise the forect wealth, the mineral wealth, the herbarian wealth and so many other things in the Himalayan region-what Kalidas has said in his own epics and in his granthas. You have not even touched the Himalayan region at all. So. the first thing for the industrial development should be that there must be a railway from Rish. kesh to Karnaprayag and from Karnaprayag to Ranikhet, Almora and Ramnagar. That will 'ncrease communication facilities and help discover hidden sources of wealh in the Hima. layas.

Fifthly, a priority should be given to employment-oriented schemes. But the most important employment. oriented scheme in the hills is the construction of roads. You cannot expect to provide employment there except through construction of roads, and that should be taken up as early as possible with the maximum Cen. tral assistance that Government can provide lor building of roads.

Sixathly, the land available for cultivation is very limited. But hortı culture and tourism have a great potential lor devolopment. Tourism in Radri and Kedarnath, where Hindus from all over the warld go for salva. tion and which axe known for their beauty and grandeur, should have been developed on the lines of an
industry. You would be surprised to know that, last time when 1 went there, I saw about 3,000 persons, including ladies and children, stranded on the road; there was nothing on the roadside by way of shelter. Even the chatti tourism, dharmasala tourism and huts which were constructed long ago when there was no motorable road and which used to provide shel ter to the people are no longer there. Today there is no Janata hotel or restaurant or rest-house or anything of that sort on the entire raute from Rishikesh to Badrinath. I hope Government would take up this matter seriously and will not depend only on the Tourism Department for this purpose, I would request the. Planning Department, the Planning Commission and the Prime Minister so see that the difficulties which people m that area are facing are removed.

During the Fifth Plan a total sum of Rs. 170 crores was provided for the hill areas. In the current Plan, after meeting the requirements of the Special Category States, only Rs. 235 crores-even that is not certain-have been provided. This amount is quite insufficient. The total area comprising of the hill areas is one-sixth of the country. Therefore, if not one. sixth, at least one sixtieth of the total plan allocation should be spent on the hill areas.

I thank you very much, Mir. DeputySpeaker, for the time you gave me.

SHRI T. A. PAI (Udipi): Mr. Deputy_Speaker, Sir, let me congratulate the previous speaker. He began by saving that the Sixth Plan was a perfect Plan and came to the conclusion that it had avoided so many things that he had pointed out.

I think, Mr. Venkataraman spoke with eonsiderable experience having been a Member of the Planning Commission once.

Once we have decided to have a Plan, we may have differences on the emphasis that we should lay, but it represents a broad consensus as to

## [Shri T. A. Pai]

how the nation should go in a period of five years. So, it is not a question of calling it a Congress Plan or a Janata Plan. Ultımately it is the nation's Plan. Personally I believe that we suffer merely because we do not have a national goal. A Plan, after all, should represent what we would like to achieve during the five years. And for a developing country like ours, time is one of the most important resources that we have. But do we feel or have we ever felt lhat way? I am afraid, not. Because every Plan ultimately converts itself into a catalogue of schemes either in agriculture or in industry, and we measure our performance in terms of the money spent. Therefore, it is always possible in this way to point out that we have been able to achieve a five per cent growth or a ten per cent growth over the previous years

### 14.08 hrs.

## [Dr. Sushma Nayar in the Chair]

But, I think, for a developing country like ours with the serions chal. lenges that we are facing, we should have anuther yardstick to measure i.e., how much remains to be lone. And if we are humble enough to use that yardstick, we will ind that whatever we have achieved does not seem to be of any significance at all because what we have got to achieve with all the problems of increase in population and poverty and unemployment would appear to be very large and it calls for a greater effort on the part of the riation, a greater retermination ant a greater will also. I feel that no emphasis on these noneconomic factors has been laid as much as should be. We have been only feel. ing that it is only spending of money, investment of money, that can solve vur problems. But I think, even the great Victorian virtues, which Samuel Smiles preached, of hard work, of perseverance and of a clean public Hfe are totally relevant for development, without which millions of doL lars or ruspees that we are going to
spend will go down the drain. So, ultimately, for whom is this planning? Planning is for the man. And if planning is only creating an infrustructure and man remains the same, the society remains the same, I do net think that we can achieve much progress. But what does that also mean? Madam, while I do not decry eny attempt to have a four per cent or a five per cent growth rate,-I do not quarrel over it because I think we should strive our best and I do not even quarrel over our having larger targets fixed but what I quarrel over is the little performance and the little achievement because the larger targets should compel us to work much harder than what we are doing. Unfortunately, that is not the way. I do not agree to lower the targets. It is something like this. Instead of reaching the Mount Everest, it is easier to reach a hill-top Therefore, let us have our sights lowered so that at least we can tell the people that we have achieved something. I would like to ask: what is our concept of this Plan? The Five Year Plan indicates the total sacrifices that the nation should make in order that we may achieve what we want to achieve. But, unfortunately, everybody thinks that the Five Year Plan is rather a plan for distributing ell kinds of schemes to various areas including my constituency. I am concerned with how and what sacrifices in terms of taxes of finances or mobi. lisation of resources the nation will have to make. So, under these circumstances, it has become more a political gimmick of the Planning Commission and of any plan. In the Second Five Year Plan we talked a great deel of rural development. Now we have to wait for this Sirth Plan to say the same thing. because what we say and what we do have nothing to do with each other.

Madam. I am reminded of the story of a rat which was always being harassed by a cat and lt did not know what to do. It went to the ownh the wise bird it is. The owi sadi, "號
easy. You become a cat yourself. The rat went away and in spite of its best efforts, it could not find a way to become a cat. So the next diay it went back to the owl. The owl got very much annoyed and the owl said, 'I am only to give a policy decision. Implementation is your busin 3.' Similarly, as a nation we are veiy good in drawing up the Plan hur when it comes to the question of implementation, we find we are nowhere. Take for instance To-day's papers say that the cost of the two fertiliser plants is being doubled because therre are no decisions taken on them. Madam, who is going to be punished in this country for the total escalation of costs because we are indecisive and because we postpone decisions" Even a whong decision would have been much better because it would have shown a greater determination on the part of the Plan Implementation Madam, the world ia becoming very small. I do not think we can plan in isolation. Doss the Planning Commission envisage what may be the world conditions which would affect us? Take the case of oil Crude oil is going to be expenc've Already there are dislocations and dese: oll is not available in some parts of the country I wish the government takes the nation into confidence and tell us that this is going to be a serious problem. Let there not be any whitewashing because the nation will have to know the truth that we cannot afford to buy crude oil at a high price and make our entire economy suffer. That is why we wanted 10 have a fuel policy. Now, I find the Planning Commission is thinking of having a committee to decide the fuel policy for the country. We have been having committees and I think during our time also we had these committees and we decided that this should be our fuel policy that wherperer coml could be used, oil shou'd not be used. But now I find oil is being used even to transport coal because the Railways are not moving It.

I mulut point out. Madam, there hes begat histomical difference of
opinion between the Railway Minis. tary and the Coal Ministry and I do not think we will be able to solve it unless these two Mnisters in charge are given the responsibility by the Prime Minister-either to see that they succeed or they get out. Unless you do that, I do not think it will solve the problem because this nation cannot live on a he base, it will have to work on performance. What the prime Minister has rightly pointed out to the public sector executiv's that if they do not perform, they must go, I thing, would equally apply to all the Ministers who are in charge of the public sector and if they do not function they will have to go. The nation will have to demand the highest price from them because some time some of us are put like a rock in the course of a river. We might divert the entire course of the river because we do not sunction and unless the rock is removed from the ricer it cannot flow.

The nation's problems are becoming bigger and the world is becoming smaller. Then, secondly, take the planning process is it responsive to the specific needs that might arise from time to time? I am for the rolling plan concept If we are prepared to face the truth, it might solve some of the probelms. If there are specific problems coming up in different areas of the country like Kerala and West Bengal where the problem of unemployment is serious, what is the ure of having an employment scheme for the whole country? In all other countries industrial development has provided for mobility of the peorle. Unfortunately, the problem of unem. ployment is so serious that now industrial develpment is demanded so that the sons of the soil may be satisfied. We have our problems in our country which are entirely different from other parts of the world. Take for instance the problem of unemployment. I would like to point out the number of Jawans who were retired and registered in the Employment
[Shri T. A. Pai]
Exchanges till 1977 was $1,66,000$. While 45,000 to 50,000 Jawans retired every year, not more than $10,000-$ 15,000 get employment. Against last year, i.e. m 1978, 1,16,000 Jawans retired and in another two years, the total number of Jawans retıred will came to 4 lakhs. You may say they are a small part of the total employment problem. Let us remember the $t$ they were recruited at the age of 16 18 and retired at the age of $32-34$ and I remember even before the Bangladesh crisis, they used to retire with Rs. 2000. and because At that time the Life Insurance Corporation approached the Army Chief and through a voluntary scheme-it is not that the Government has introduced it-they are now getting at least Rs. 5000 at the time of retire. ment. Can we treat this problem so callously? What we are now doing is for the $\mathbf{1 0 0}$ jobs that are available we reserve some for Scheduled Castes, we reserve some for Backward Clas:es, we reserve some for the Hand. capped, we reserve some for the armed personnel but as long as tne jobs are only 100 , people will only quarrel among themselves as to who should get it. Should we not try and see that the job opportunities are also increased at the same time? Other_ wise, social justice cannot be achieved like this. It will only rreate tensions making different sections of the people bitter against one another.

The third thing is: take, for instance, expenses. I think this year I find Rs. $\theta 0$ crores have been provilled for anti-mosquito work. Sometimes I wonder how we calculate this figure. Is it that there are 90 crores musquitoes and on that basis we have cal. culated this? All I was told was that the Flealth Ministry demanded Rs. 360 crores but the Planning Commission out it down to Rs. 90 crores. We had some experience during our time also when our Health Minister demanded Rs. 35 erores and the Planning Commission eut it down to Rs. 29 crores. Fe was totally unhappy. I raisel this question-have the people of this
country anything to do with this anti-malaria work? If the people who live in the areas where malaria is rampant, are not educated-can they do something to prevent, stagnation of water or breeding of mosquitoes-and if they are not involved, what is the use of spending this money? Why don't you invollve the student sopulation in order that they may also participate in spraying? Well, I think the Heallth Minister agreed, 'Yes, it should be done' and I told him, if you do it the balance of Rs 6 crores required will come this way. Otherwise it is an army of people who are going to be appointed. All our Plans become government plans. People have very little to do with that. So, the army of people who are appointed for this antj-malaria work will continue even after malaria is eradicated, and while there may not be mosquitoes, the expenditure on this problem will con. tinue.

Now, there has been a talk of a large-scale transfer of resources from the Centre to the States. I would like, Madam, to be told whether it would involve a large-scale transter of people who have been doing that work here in the Centre to the States or is it only transfer of financial re. sources? Sir, in the Centre every Ministry wants to be an empire by itsclf. Every Minister thinks that the larger the number of Secretaries he has, the more powerful he will be in the Cabinet. We had this exercise of cutting down appointments and ultimately it became a joke that the appointment of a peon hed to come to the Cabinet. But it is not the peon's appointment; that is important when you appoint a Secretary you apoont a pvramid of people and the whole question is this that even after your work is over, the staff cont'mues.

That is how our expenses are grow. ing. Take for instance. Madam, labt vear. We foind that despite the increase in revisen extimates of the overall defted of Re. iorb cwive and the increaged revenue receipt of 致.

228 crores, the Central Plan fell short of the budget estimates by Ins. 272 crores. That means while it was a question of investment, the Central Plan fell short of Rs. 275 crores. In fact the shortfall is in agricuiture and all other sectors as well. The most significant fall is in industry und minerals. There is a delay in the sanction of projects under fertilsser; and in Oil and Natural Gas Commts sion's rephasing and postponing of the exploration activities. For the small and marginal farmers, one of the most important programmes. It is important for the nation also because. When we are looking at the problems, we might have surpluses our grains but their is also starvation in the country. While we might have achieved certain objectives, we must also see what other problems have been created here. The moncy that has been provided for has, not been spent on construction of FCI godowns with the result this year, I am told, again, we are going to stine grains only in school buildings. The shortfall is not only in terms of financial outlays but also in physical terms. Construction cost has also gone up. Let us not fool ourselves. I do not believe that the prices are not going up-certainly not in the case of cement, and steel, actually, they have been going up. I may recall during our time when Mr. D. P. Dhar was the Minister for Planning, he was asked as to why the prices were rising and did he think that he would be able to fulfil the plan targets? Some economists from the Planning Commission gave him a note stating that higher prices meant that revenues of the Government would also go up and, therefore, they would be able to fulfil the plan target.

Now, we have seen the argument put forward then. Biven if we fail; we alwreys will have some principles to Justify. In a play Eernard Shaw has put in the mouth of Napoleon that the British are men of principles. If thaty behead the king. it is on re. publioms principle. If they restore him, it is on royaliat principle! If they
go to war with another country it is on empire principle! The British al. ways act as men of principle whatevei they do will be on some on principle; we, ds a nation, have been trying to continue this practice of justifying every fallure I think if we are true to ourselve, and true to the future. We have to seiiously think why as a nation, with 649 million people and with a great culture, snould not succeed. Can we fail and justify that as a nation? We are educated. privileged, people and if we fail, I think, we will be absolutely untrue to the milions of people who are trusting us.

Take the non-plan expenditure. In 1978-79, the budget estimates exceedcd by Rs. 1045 crores which were under industry, minerals, igriculture and alhed services-economic services. Subsudies mostly cash losses for the public sector. In the Plan if we have no control over non-plan expenditute, then why have Plan at all? After all if you spend more on one thing you have less to spend on other essential things. It is time that we see that a geater discipline is intro. duced.

Marlam, the Plan is supposed to be fiom 1978-1983. Now, two years are over. We have got three years only to achueve all this. Again I would not litse to ask the Prime Minister what about prohibition. I am not asking you whether it is good or bad. After all the Plans are to develop the country. If we wish to have prohibition it is essential that we include the investments in the Plan as a part of Development. Or are we including it as non-plan expenditure. If we are determined that certain social actions are necessary so that the nations may go forward, I would rather wish that we take a determined step to see that we arp willing to forego these resources or spend more so that the nation may go forward. I think the Plan must refiect a more realistic picture rather compare it will personal ideologies and tell the nation that this is the way that we are going; this is the sacrifice that we are expected to

## [Shri T A. Pay]

make Otherwise it would only be a joke or it would be awful for this country

Madam, 1 would like to consider one or two things One is that we have been giving large scale suboldies We know that subsidies do not reach the people tor whom they are meant They become a sounce of corruption Is it possible for the Government to consider appointing a Subsidy Com mission consisting of a Judge, a Chartered Accountant and an economist so that they may decide what kind of subsides for what type of people for what class of people and which region will get them and for what period so that there could be a cost benefit ratio worked out continuously rather than have this political subsidisation for vote catching Secondly, I know that the Prime Minister is averse to having more institutions Because, while I am also pleading for cutting down expenditure $I$ wish that some of the institutions are closed and we replace them by other better working institutions also I have been think. ing, why is it that our projects become expensive If a steel plant can be completed in Japan within 36 months, while Korea can take up the challenge and complete it in 24 months, why is it that we should take 10 to 15 years to complete a steel plant? What would be the cost" In fact this 15 what we should be worried about Why not we think of a National Development Bank to finance big projects m the country which could ronsider all these projects and keep a watch and monstor them Just like any other banking transaction without every $\mathrm{tim}_{e}$ coming to the Government with the budgetary constraints that they have with the inevitable delays

And so far as the demobed people are concerned I wish to ask one thing While I agree that our regular amy cannot be used for all developmental activities, is it not possible to create a separate National Development

Army as an auxilary to sur own army with all the demobbed personnel? They are disciplined. In tact we can encouage large number of young men also to join this army for a fixed period so that they can at least un arn what they have learm in our present-day education We have lalked a great deal We cannot solve the pioblem of unemployment in this country unless there is a revolution in our education also The other day the Prime Minister answered in response to a question and he said that we havc got t lakh of engineers who are unemploye $d$, who are registered with the Employment Exchanges And if you consider the cost of their training comes to Rs 500 crores Whale we have hunireds of crores of rupees to educate people we do not have enough resources to provide johs for them I am afrald that if we give the option to the boys whether they would be sitisficd with some cash compens? tion for not continuing unversity education, most of them will welcone that idea rather than get educated in this manner and suffer becausf of their degress' So the question 1s, when are we going to set matters night because, this problem is becoming bigger and bigger every year and I think that it is the responsibility of the present Government to see that this rot is stemmed somewhere and the nation is made to believe that this is the direction $m$ which we have got to go Therefore I think we should take these problems much more seriously than what we have been doing
Then there is one small point This is unfortunate The Planning Com. mission seems to have a computer, That has gone out of order They sent some parts to USA They have been received back They are now in the Customs people have been demanding a clearance certificate or payment I am told that the Planning Commission has not yet provided tha ${ }^{+}$On the other hand it is utulising the services of some private agencles with the result, that we are spending thousands of rupees per hour Well, fit
the Planning Commission itgelf begins to do that, I do not know what con. trol they will have on anybody else. it only shows that nothing as sacred in this country, nothing is important, everything is becoming routine and the whole nation is told, 'Don't worry; God will look after us' I am afraid, even God will not look after its if we are not looking after ourselves first. In this country where Lord Krishna preached action on the battle field of Kurukshetra, I do not know. why the nation tends to be inactive like this; and I do not know whether I.ord Krishna has to come again to preach us the philosophy of action! I feel that we have been talking a great deal of Gandhian philosophy as part of economics. I have not been a close associate of Gandhiji as you have been. What does Gandhian economics mean? Gandhiji was one man who always said that India cannot model itselt for development on the model of any other country but that Indian problems will have to be solved in the Indian way. Gandhian economics, unlike all other economics, means that unless you are emotionally involved, unless your hearts are identifitd with the problems of the people, you wil: not be able to solve them. Intellect is the worst enemy of any development in the sense that it does not recog. nise poor people as poor people. They recognise them as-statistical figures and they do not think that these are the problems which we should iden. tify ourselves with. The third one is this. Gandhiji said that his life was an experiment in truth whicn meant that he was not dogmatic, which meant that if we are faced with the prablems, entirely different from what we had conceived them to be and if they were bound to change in a period of over 30 years. He would not have that the solutions he had suggested before 30 years would be valid now. So, at least we must think whether we are really truly Gandhian, whether we can solve our problems only through plans or implemontation, and let us know who is going to implement them and more plans without their implementation
are nothing for the country. Thank you very much.

ब्वर हारिका भाष तिबारीे (गोपालगज) : सभ्गपति महादया, यह प्लार्नग कमीशन की जो रिपोटे हम लगगो को मिली है, पहलं मै इसी के संबंध मे एक दो बात कहना चाहता हू । गिपोर्ट इसलिए दी जाती है कि मेक्बरो को कुछ ज्ञान हो श्रौन कुछ बातो की जानकारी हो जिम से बहम के दौराॅन वे उस का इस्तेमाल कर सके । यह ग्पिाटं इतनी श्षीण, इतनी दुबली पतली है कि जैसे दवा से पहले श्रौर दवा के बाद किसी का जरीर होता है, ऐसी यह रिपोर्ट है। इतनी पतली रिपोट तो ग्रोर कही नही होंती। प्लानानग कमीशन की न्पिएटं है, इस में उन को देना चाहिए कि क्या क्या इम वर्ष लान किया गया, क्या क्या सफलता मिली भ्रोर घ्रसफलाए हुई तो क्यो हुई । इस रिपोर्ट मे इस का काई जिक्र नही है । मै उदाहरण के लिए एक दो बाने ध्राप को बताना चाहता हू 1 पृष्ठ 14 पर भ्राप देखेLast sentence-
"It was further stressed that particular attention will need to be paid to the programme of intensification of development in selected rural blocks with a view to attaining near full employment conditions in these blocks as early as possible."

इस सबंध मे इम वर्ष क्या हुप्रा, कही कुछ हुश्रा या नही इस की कोई जानकारी नही है । तो इूतना लिख्र देने से फायदा क्या है ? क्यों स्याही ग्रोर कागज भ्राप ने मुफ干 बरबाद किया ? जब कोई ज्ञान हमको ₹ही देना चाहते है तो लिखने से फायदा क्या है $?$ वैसे ही पूप्ठ 30 मे र्राप नेखेंगे -
"Housing Unban Development and water Supply. With a view to strengthening the manitoxing and evaluating system at different levels, two Groups, one on housing and other on urban development were set up on this regard in the context of the requirements of the rolling Plan."
उन लोगों ने क्या किसा ? कोई -णनता उत को मिली, कुछ काम किंया का नही ?
[श्री व्वारिका नाथ तिवारी] घगर बह् सक नहीं देना है तो यह्दृ लिखने से फायदा क्या हैं ? रिफोर्ट तो कुछ मीनिगफुल होनी चाहिए, ऐम ही नही होनी चाहिए ।
 पृष्ठ 31 में कह्ए गया है .-
"(19) Plan Information and Public Cooperation.
The following publicationg were brought out by the Division during 1978-79."

मैने खोजना चाहा कि यह् रिपोर्ट भान दि वरकग गुप श्राफ दि उनाक लेवेल प्लानिन कहीं मिल जाय, लेकिन कहीं वह् किताब ही नही मिली। 当 ने लाइन्रेरी में खोजवाया नहीं मिली। घ्र्रभी ध्लार्निग कमीयन से भाई नही। तो क्या फायदा देन का । हम लोग क्या जानें कि छनाक लेकेल प्लानिग का श्राप ने क्या प्रबन्ध किया है। तो यह रिपोर्ट देकर श्रीर इतना पैसा फिजूल में खर्ग करके क्या फायदा है ? मेम्बरों का भी समय बरबाद होता है उनकों पढ़ने में घौर कोई इन्फार्मेशन भी नही मिलती है । में समझता हूं कि श्रागे से इस पन ४यान रखा जायगा ।

योजना अंत्रालम में राज्य संत्रो (घो फललूर्र रहुमान) : बहुत पुराना मर्ज है ।

घो हारिका भाष सिवारी : दो वर्ष में आगप दवा नहीं कर सकें तो हुम समझने है कि श्राप कभी दवा नहीं कर संकेगे ।

जब फाइव ईयर प्लान पर बहमम हो र्ही थी तो में ने उस वक्त क्हित था कि घलान फाम बिलो होना चाहिए, प्लान फाम एबाड नही होना घाह्दिए। जब तक प्लान फाइनेलाहजा नहीं हो जाता है, इम बीच में उनाक लेषिल से मी द्रंकार्मेगन लेनी चाहिए। जैद़ वर्ष हो गए लेकिन भरी सक हनक लेविल लक पूधा नही गया कि ताक्स की क्या जरूरियात हैं। क्या पलान बूूरोकीटिक ही रहेगा या पीपुल्स प्लान बनेगा ? भापने अपने मैनिफेस्टो में

कड्डा हैं, आगयासन थी दिया है कि च्लांनिम फाम बिलो होगी लेकिन फिर भी क्रप जपर से प्लान लादते जा रहे हैं । भाव हामारी जरूरियात को नहीं ऐेख़ते हैं। भाष नहीं देखते हैं कि क्या जहरियात हैं, ब्या बामियों हैं भौर गसा होना चाहिए श्रौर प्लान बनाते चले जा रहे हैं। तो इस भोर भापने क्या स्टेप लिया है ——यह्ह इसमें नहीं दिया गया हैं।

छूमरी एक बहुत महत्वप्वूर्ण बात है कि श्राप इंबेलेंभेज को दूर करना घाहते हैं । तो रीजनल इंबैलेसेज़ को द्बर करने के लिए श्रापने क्या किया है, अ्रापने क्या प्रगति की है- इस किताब को देखने से कुछ मालूम नहीं होता कि भापने इस सम्बष में क्या स्टेप्स लिए है जिनस रीजनल इबैलेंभेज्ञ दूर होगे । रीजनल इंबैलेंमेज दूर करने के लिए तीन चार तरोके हैं। झ्रगर कहीं पर कैपिटा इनकम बहुत लो हैं तो उसमें आपने किननो वृद्धि की है ? एक साल में कुख पांच, सात रुपए कीं बृद्धि की हैं या नही ? भ्रापने बकवर्ड एरियात्र में इण्हस्ट्रिंत्रा लगाने की कोशिश की है तो कितने बैकवर्ड परियाजा में छण्डस्ट्रीज्ञ लगीं या नहीं लगीं, भ्रापको कोई्द सकसेस मिलीत या नही मिली इस सम्बन्ध अें कोई रिपोटं नहीं है । ऐसी हालत में है क्या समर्के कि आपके क्या अर्वंवमेन्ट्स हैं ? प्राखिर प्लान्नग कमीशन क्यों है ? बह्ध क्यों घपनी रिपोर्ट देता है -यह्ह आत मेरी समक में नहीं श्राई ।

तीसरी बात-जन्धां तक एलेक्ट्रिसिटी का सबाल है, नारं बिद्धार में बिजली की पर-कैपिटा श्रकेलेचिलिटी $10-12$ घूनिट है जसकि मद्रास में 100 यूनिट से ज्यादा हैं। दूलरी स्टेट्संस में भी द्सी प्रकार से ज्याबा हैं। में तीन चार साल से प्लीड कर रह्हा क्रं कि फाप बह्हा पर 10-12 यूनिट को बढ़ाकर कम से कम कम 25 यूनिए तो कंजिए से किए छुछ भी नहीं किया जाता। कह्ट दिया जाता है कि

 तीन करोढ़ हैं। दो चार स्टेट्स को छोए़ कर घाकी सर्मी स्टेट्स से उस्यादा नर्थ बिहार की पादुलेखन है लेकिन उसकी तरफ कोर्ष बयाल नहीं किया जाता है। भर्भी योजना का फस्ट्ट मार्च का इश्यु मेरे हाष्य लगा उसमें है－एलेक्ट्रिसिटी फार टू थाउनेंड विलिजेक－ किसमें है कि कहां－कहां बिजलत दो जा रही है，जान्ध प्रदेश्र में，महय प्रदेक्ष में，महाराष्ट्र में，राज््थान，क्रिपुरा，यू पी कीर बस्ट बगाल में लेकिन बिह्दार का कहीं मो नाम नहीं हैं जहां कि विकली की लोएस्ट भदेलेखिलिटो हैं। क्या भाप हैमरी अवेलेखिलिटी को इंकीज नहीं करेंगे ？घगर दूसरी जगठ्द पर 100 यूनिट है तो क्या भ्राप हुमारे यहां 25 यनिट की नहीं करेंगे ？क्या श्राप हमको बर्ड प्रेड，फोर्यं प्रेड सिटिज्बन बनाकर रबेंगे ？ भ्राप इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्यूत करने के लिए 9 बर्मल पावर स्टेश्नन बना रहे हैं लेकन कहा ？रामगुण्डम में，घोबेरा में । जहां उस्रत है वह्हां भाप लगायें उस पर हमें कोष एतराज्य नहीं हैं लेकिन हुमको एट－पार न सही， उमके एक चोथाई पर मी लाने के लिए भ्रापने बथा किया ？क्राप बंकवं एरियाज की चिन्ता में रहों हैं，कहीति है कि उनको एट－पार लाना हैं तो भापने इसके लिए या व्या स्टेप्स लिए ？ हिसपेटिटीं को कम करने के लिए अ्रापने क्या स्टेप्त लिए हैं ？

सभार्पति महोबय，विहार की गरीबी ₹क्केसरसिटते इन प्लेटी है। वह्डा पर हर घातु， हर मिनरल पाया जाता है सकीजिएन्ट क्वांट्टिटी में लेकिन गरोष्व ज्वों की त्यों है । कयों ？छस लिये कि ख्राप के प्लाँिग का दोष है，माप प्लार्तग कर नहीं सकती हैं，यदि कुछ प्तान करते घी है तो बिद्धर के लोगो को उस से फायदा नही होता है। में जानना चलुंगा कि दूस सम्बन्ध हे भ्याप क्वा कर रहे हैं ？

अनएम्पलाखमेन्ट को लीजिए－कृ को

 120 工备－1

की，लेकिन क्राज क्या है－सोएस्ट－सट－बन， पतनी गिराबट क्यों घार्दे ？भाप के प्लार्नग की वजह से，भ्राप की डिएकीमिनेटरी पालिसी की वजह से। लिद्देसी में भाज वह् सारे हिन्दुस्तान में सख से कम है । पर－ककषिटा इन्कम 150 से 175 है，यानी लेस－दैन－हापन भाफ़－दिन्नेलनल－एवरेज। इस को भाप कम भीर करेसे डूर करना चहातेते हैं। एक दोस्त ने ईस्टर्न यू० पी० को रेफर किया，ठोक है－ स्ट्टनं यू० पी० भीर नार्ब－क्तार एक ही कंटेषरी में हैं，बोनों को मिला कर 6 करोड़ की पापुलेक्षन हो जाती है．．．．

एक्ष वाल⿵冂卄्य चलस्य－बिहार को छोटा बनाइये।

अी डैरे० एण० तिबारी ：छोटा बना बीजिये，हम को कोई ऐतराज्य नहीं है，लेकिन इन्भूबमेन्ट होना चाहिये । भ्राप ईस्टनं पाटं को मिला कर छोटा बना दोजिये，लैकिन ऐसा न हो कि वहु फिर पो बैकवर्ड का बैकवर्ड ही बना रहे ।

हुमाेे मंनो जी स्वयं नार्ब बिह्दार से
 है？सिवाय साउट－ममेते बो－चार जुगर
 एगीकर्बर में पती पहुंचाने के लिये यहि
 वेंगे। उमारे महाँ दिन－दिन मर लोग बंठे रहाते हैं कि चिजलो धा जाय तो बोडा पानी पटा लें，चेकिन बजली नहीं भाती，कोई भी ख्याल जापकी तरफ उस क्षेत्र के ललये नहीं है।

में बो कुण की बहां पर कह्ट रहा हूं－ भाप की रिपोटो के प्राषार पर कहस रहा हैं । रस लिये जब में तीन－बार सुक्षाब वेना चाहता हूं । धषी भी समय है－भाप क्लाक लेविल पर एड्वाइस सीजिये，उन को किन－ किन कीजों की जालग्त हैं। जो सिउप्रिरटी भाज छाई नुई है－19－20 का फं होता तो मैं नहीं कहता， 50 परसेन्ट का फर्ष हो तो सी दीरो－बीरे उस कमी को पूरा किया जा
[भी की० एन० तिवारी]
सकता है, लेकिन यहां तो 1 मीर 10 का भन्तर हैं। इस fिसपैरिटी को दूर करने के लिये श्राप चिन्ता न करें श्रौर यह्ठा श्राकर भाषण दे कि हम यह्ह कर रहे है, वह कर रहे हैं, इस से लोगो का पेट भरने वाला नही है । छमारी गरीबी को दूर करने के लिये, हमारी डिसपैरि्टि को दूर करन के लिये, रीजनल छम्मेलेंस को दूर करने के लिये, भ्राप को स्ट्रेप लेना चाहिये । इस लिये मै म्राप से घनुरोध करूंगा -एमारी पर-कैपिटा-इ्कम को कम से क्म पूरा न बढायें तो 314 तो श्रवए्य बढाये । मै सेकण्ड-क्लास सिटिज्ञन होना बग्दाएत कर लूगा, लेकिन 4 था या 5 वां सिटिजन नही बनना चाहता-यही मेगी घ्याप से श्रपील है ।

भी मगत राम (फिस्लोर) : मंउम चेग्ररमैन, हमारे देश की इकानामी को पिछले 28 सालों से चानान के रास्ते पर चलाया जा रहा है भीर जब से हम से ल्लान को चुस्त किया, तब से लेकर श्रीज तक हमारे देक्र में जो मी सरकारें रही है उन्होंने प्लान के बहुत ही गान्दार मोर लारेविल उद्देपय रबे हैं। उन उद्देस्यों में बेकारी दूर करना, गरीवी कोसमाप्त करना. समानता को कायम करनाबस उद्देप्य रहे हैं। छन उद्देख्यों को हमारी जनता ने, चाहे के किसी भी विचार के से, हमेशा स्वागत्तरिया घोर सब को यह भाशा थी कि इन उद्क्ष्यों की पनर पूरत हो जाय तो देश का भविष्य उज्जबल हो स्वकता है घीर देश तरक्री के रास्ते पर कल सकता है। लेकिन पिछले 28 सालों में हमने देबा है कि
 छठठे पंचबर्वीय योजना का वेश किया गया है उसमें कहा गया है कि मह बो उद्देस्य से जैसेस पुस में बे उसी तरह्ट से र्रमी तक कायम ही, मीर उतनी ही दूर 彔 घनको प्राप्त करना काफ़ी मुरिफल है । भोर यह सब कैसे दुभा ? सबाल छरस बात का है कि मान हम देखते है कि है 28 जालों में हमारे देश फि बो इलोनामी

हैं पोर सोगों के रहन हहन का सार हैं उसमें कोर्ई बास सुष्रार नहीं ध्राया है, वस्कि कई हालत में देश मे गरीब मौर गरीक हुमा है, भमीर धोर भमीर हुषा है। घगर हम पिछले समय को देबें तो थाज हमारी क्या हालत है। जहां तक बेकारी का सबाल है जो हमारे देण के ऐम्प्लायमेट ऐबस्सचेंजेज़ है चनके लाइ्व रजिस्टसं बताते है कि 1975 मे 9.33 मिलियन बेकार थे, 1976 मे 978 मिलियन बेकारथे शौर एसी तरह से 1977 में 10.82 मिलियन बेकार थे। भौर भब ध्रक्तूबर 1978 मे 12.33 fमलियन बेकार से। पद भाकडे तो उन थोडे बहुत पहे लिखे लोगो के है जिन्होने श्रपना नाम तोमप्लायमेट ऐवस्तनें मे लिखा रखा है । यदि हम गावों मे जां गरोब लोग है उन सब को भ्भगर ले तो जसा कि भ्रंदाजा है कि बेकारो की संख्या 5 करोड से कम नही है। बेकारी की प्रभी तक यह्ह हालत है बाबजूद पाच प्लानों के भौर गरीबी की यह हालत है कि सरकार बूद मानती है कि हृमारे दे से मे श्रभी भी जो लोग पावर्टी लाइन के नीचे छमारे देश में रह रहे है उनकी तादाद 4653 परसेट है। रिजंब पंक की रिपोटे की बिना पर यदि सारे देश को लें तो हमारे देश् के 80 प्रतिशत जो नीचे के लोग हैं उनके पार्य सिकं 0.1 परसेंट भसेट्स हैं मौर ऊपर 10 परसेंट के पास भरी भी 50 परसेंट से उ्यादा घसेट्स्त हैं। यह वेर्श की गरीवी की हालत है।

इसके यलावा भगर देख्र की घंब्स्ट्री को लें तो यद्ध की लगातार स्टंगनेट बली प्रा रही है। भाज भी 289 लांँ सेके यूनिट्स्त कीर 8,000 रमाल स्केल यूनिस्स सिक परी हूर्ष हैं। यह देश की हालत है। यह सर 28 साल की प्लगनिग के बाद, जो मानदार उद्रेक्य से, उनके बाबजूद की हम अचीवमेंट खमों नहीं हासिल कर सके ? फयों भाज बहीं के बहीं बते़े हैं, जैसा कि प्लार्निब कमीझन ने जपपने क्षाप्ट प्लान में की नोट किया है ? उन्हें शीवसम का वक्षा बो कर लिया है।

केकिम जधका हल कया है? तो च तो म्नांनग कमीयान चौर न सरकार ही इ्रको सुलसाने के लिये तीयार हैं। यद्ट जो प्रीबलम है, जो घौबजेक्टिव हमने प्लान में रखे हैं इनको किस ंंग से घथीव किया जाय ? भगर उसी बंग से भधीय करना चाहते हैं जिस बंगसे पिछली सरकार करती रही है, तो में बताना चाहत्ता इं कि पिछली सरकार 30 सालों में क्यों नही घर्यीव का सकी है ? इसलिये कि पिछली सरफार ने लगातार इस देश को पूंजीवादी रास्ते पर छेबलप किया भरर जो प्लान के लिये रिसोर्सँष थे उनको बजाय छसके fि उन लोगों से लिया जाय जो कि उस बोस्ट को सहन कर सकते थे, जो लोग दूस देश के लगातार लाभ उठाते रहे हैं-जगीरदार, बढ़ेबढ़े सरमायेनार औौर मोनोपोलिस्टस, इ्न पर बोमा डालने के बजाय पिछली सरकार बराबर यहां के गरीब लोगों पर, बरिकन्ग क्लास ग्रौर ऐगीकल्धरल लेबरर्स मौर मुलाषिमों पर वह बोका लगातार द्वालती रही। छसलिये हमने देखा कि पिछली सरकार भी उनखायरेक्ट टैिसेच्य को लगातार बढ़ाती रही पौर डायरेक्ट हैस्से को लगातार कम करती रही है । मैं सरकार से यह्ट काना चाहता हंत्र कि घमर विछ्धली सरकार ने पूंजीयादी रास्तेपर चलकर गोल फो ए चीव नहीं किया है तो इस सरकार के पास्त की कोई जाहू नहीं है कि वह इस गोल को एबीब कर से ।

यह्हु बो बजट पेश किया गया है, इसमें बत्स सिफ्त यह है कि इसमें सबसे उ्यादा बजटरी हैंकसिट है कीर उसमें मी रिकार्डे तोऱ दिया मया है। 1355 करोड़ सूपये का पिक्िट बलट है और जस पर भी 665 फरोड़ छपये के ट्वैस्ते के बजट प्रपोषल्स है, थाकिन फिर मी प्लान माउटसे की इन्यीज पिष्ता साल से कम है। जैसे 1978 -79 में घान घाउटले 11649 करोड़ रपषे था यीर 1979-80 में यद्ह 12511 करोड़ ₹थ्य र्बा गया है। पिछले साल के मृफाबले में स्वाती इलीख 7.4 परसंट मानी

गह है । घगर हम पिछ्छले प्लान आाडटसे को दे तो पता लगेगा कि पहोे से यह्र कम हुप्रा 费 1

1974-75 में 20 परसैंट इन्कीज थी, 1975-76 में 28 परसैंट, $1976-77$ में 24 परसैंट श्रौर $1977-78$ में 23 परसैंट थी जो कि $1978-79$ में 17 परसैट है। यह इतनी कम इन्कीज है कि भ्रगर हम चारें कि छससे तरक्री के रास्ते पर चल सर्ं तो यह संभव नहीं है।

जैसा कि मैने बताया प्लान भाउटऩे के जो रिसोर्सेज बूंने गये हैं, जिनके पास कुछ हैं, जिन्होंने देश को लूटा है, लगातार जो मुनाफात कमा रह्हे हैं, जो बडेन्बड़े मोनोपोलिस्ट हैं यौर बड़े लोग हैं. उन पर टैक्स नहीं बढ़ाये गये हैं। टैंक्स किस पर है ? यह् क्ससे पता चलता है कि इनडायरेक्ट टैक्स 665 करोज्र में से सिर्फ 58.6 करोड रुपये के 费 । भाम तौर पर समझा जाता है कि जो छायरेक्ट टंक्स हैं बह्र पूंजीपतियों मौर बत़े़ेत़े मोनोपोलिस्टों पर लगाये जाते हैं थौर ₹नडायरेष्ट टैस्स घाम लोगों पर लगाये जाते है ।

यह भी अं्ही घनत है कि 250 करोए़ उपये गांबों के लोगों को विये मये हैं कहे नये है लेकिम यह्ह षी गांब के वरीत्र किसानों के पास नह्ठीं जायेंगे। यह धपया गांब के एरीकल्बरल लेखरसं, माजिनल फार्मंर्स हौर छोटेनोटे मुलाधिमों के पास नहीं जयेगा, वल्कि जो बड़े-बड़े अमीर किसान हैं, बड़े-बत़े क्मीधार हैं, उनके पास जायेगा 1 बजाये इसके कि दन पर और हैस्स लगये जाते, जो एशीकल्बरल सेबरसं है, गरीव है, जिल पर बेतहाका दैक्स लगयये गये है, उनकी बी़ी, क्रोसिन मायल, साबुन को मी टैक्स से नहीं छोढ़ा गया है. जितना भी बर्ंन है. वह सारा का सारा गरीजोपर काल दिया गया है। अणर हम यह् समर्नें कि हम देश के मानोपलिस्ट्स घौर बए़े बए़े जागीरपारों को छोड़ कर देय के चरीज लोगों से प्लान के रीसोसित हासिल
[भी मगत राम]
करें, प्रो ोेत्र की सरकनी कैसे हो सकरी है ? इस देश मे बजट का बोत्र हमेशा गरीस लोगों पर डाला जाता रहा हैं। भगर हम उन पर भौर टैसस बक़ाते जार्येगे, हो उनकी क़रीबने की एक्ति कम होती जलयेगी । इससे देश की इंब्स्ट्री में स्टैन्नेशन पायेगा भौर देश्र की गारीवी तथा भनएम्पलायमेट क्षत्म नहीं हो सकेती ।

नै सरकार से पूछना चाहता हू कि परगर बह सर्वमान्य भावर्जेष्टितम को एवीव करना चहती है, तो देक्ष में ख्यी जो 5 प्रतिभत जोशों के पास कालीस परसेट ते क्यावा बतीन पही हुर्द है उसको करीबों और सैंब्जैप्र तेबख में बांटने के लिए उसने क्या शन्ताजाम किया है, उनकी परेत्षित पाषर को खठाने के लिए क्या ख्यबस्था की है, उसने बड़े बतें मानोपाीिस्ट्स चौर सरमाषाबारों के बऱे ह तापार को नैसनसाइड करने के लिए क्या किया है, मल्टीनैफलल़ को,
 करों के लिए उसने ब्या क्रदम उठता है। जब तक्ये काम कहीं किये कते हैं, तब तक इन भ्राबझेक्टित्र को एतीव नहीं किया जा सकता है। जिस तरह पिखली गवर्मेंट हल भाबतेक्टिस को सामने रख कर सोलों के साय घीबा करती रही, उसी तरह यह गवर्नेंटें नी कर रही है ।

सोलों मे इस सरकार को बही भासालों चरीर उमंमों के साब छस गद़ी पर बिठाया है । उनको बरी क्रासर्यें थीं, जो धीरे-बीरे घूमिल होती जा रही है। मैं छस्त सरकार को वारतिग देना चाहता हैं कि प्रगर वहु पिछ्छली सरकार के पष-चिछ नों पर चलसी रही, तो जिस तरह लोरों ने विछली सरकार को माफ नहीं किया, उसी तरह्ह बे उसे मी माफ नहीं करेंगे ।

भगर सरकार हन मगवेंमिट्टब्न को पूरा करना चहीती है, तो यह कानिती हैं कि देखा की फ़ाजन्र बतीन को ल"खलैध्र लेखरती में बांटा

जाये, केच्न के बद्रे ख्यापार भौर माजोपलिस्द्ध की सारी सम्पत्ति को नैगणलाइण fिया जांदि भौर मल्टी-नैगनल्ख को कषं किया जाये । ऐषा करने पर देश की तरक्नी हो सकेगी, वर्ना यह्ह सरकार मी पिछली सरकार की तरह लोगों के साथ धोषा करती रहेगी ।

सी प्रम्न राम जामहलाज (भंजावाब) : सभापति महोदय, घष पह बता सक लोगों पर खाहिर हो गई है कि सुक् में ही हम के गलती हो गई, जए हम ने छोरी पुनिया के नमूने पर หपने वेश की पुमरंबना की बार सोषी। हम ने समका षा कि पौषोगिकीकरण कर देने से वेक्र की सारी समस्याये हल हो जायेंगी-पोर ध्रोबोगिकरण का मतलब समक्षा जता है बड़े पैभाने पर उत्पाद्न। यूरोष भथवा गोरी कुनिया की एक वियेष परिस्थिति बी- सहां पर साघन ज्याषा १े फोर जनसंब्या कम थी। इसके साथ-साष साम्राज्यवाद मे की उसे गति दी। इस लिए वहीं बड़े पैमाने पर उत्वादन सम्भब हो सका। लेफिण भपने वेत्र की परिस्थिति इससे निक्ष हीबहां घाबादी बनी की घौर साधल नहीं बे । हमने वर्द सपना वेषा था कि हुण पक्ते माल को बहातायत मे चन केतीं को करेतो, जहा से है 15.00 hrs.

जनाज मंगा संक्रे। मतीनी माल पोर कंजे माल के व्वापार में हमेशा ला दोता है उस केष्ट को जो मशीनी माल का निर्यात करता हैं। इस सपने मे पड़ कर वेश को बरबार किया । जो दू ने सोचा था बिल्दुल ठीक उसके उसटा डुमा । विदेशी युदा का संकट्र हुपा। मष्ष की पैवावार हम नही बता पाए भौर साथ-साय भौबो ीीकरण मी नही हो पाबा। जो हुमा उस की पूरी शक्यता का मी इस्तेमाल यहां पर नही हो पाया थौर भाप वेख रे है है कि बीमार मिलों की संख्या दिन प्रति बिन बराबर बकृी कली का रही है । $25-28$ साल की प्लांनिंग के त्राद नहतीषा क्या निफला? एकोनामिक सनें जो ह्वम होगों को विए $I$ गया है उसमे पहले ही काटं को प्राप से

बो चसमें लिखलाया खया है कि जहां क्क पी बाबार का सम्बान्ष है उस में ऐसी षट बढ़ हई हैं कि करी तो पैदावार बढ़ जाती है, कभी षट जाती है। फिर कभी बढ़ जाती है घोर किर कमी घट जाती है। उस का नतीजा मह हुभा है कि धगर किसी साल में ध्रनुकूल परिस्थितियों में हम कोई उपलब्धि प्राप्त भी कर सेते हैं तो उस को बचा कर रख नही पाते मौर उस से ध्रागे बब़ने में दिकफत होती है।

भापं दे बे भम्न की उपलब्धि जो है यह प्रति व्यक्ति साढ़े सात छटांक के ध्रास पास पुरुस ले लेकर श्रागे तक बनी हुई हैं। 400 से 500 ग्राम के बीच में भर्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धि है। हूस में कही किसी तरह्ह का कोई इज़ाफा नही हुमा। फिर तेल की खपत लीजिए, शक्कर की खपत लीजिए, उसमे भी कोई इजाफा नही हैं। प्रायः जहां पर हम थे वहीं पर रूके हुए हैं । दालों की पैदावार में तो $25-26$ साल पहले जहां पर धे वही पर रके हुए हैं। सन् 56 में जहां 70 ग्राम शति व्यक्ति उसकी बपत थी वहां वह भ्राज 44 मरर 45 प्राम हो गई है। तो दाल की खपत बराबर गिरी है बजाय बदृने के बावजूद 25-30 साल की प्लार्निंग के । उसी तरह घाकर की मी ख्बपत स्टेशनरी है। यह हम भौसत बता रहे हैं। मौसत का मतलब है कि कुछ लोग उस के ऊपर मौर कुछ लोग उस के नीचे होंगे । तो नीषे बालों पर भ्राप फाएंगें तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे कम से कम पांच छ: करोड़ ऐसे मिलेंगे बो दूसरे तीसरे बिन खाना खाते होंगे भौर 14-15 करोड़ ऐसे होंगे जिनको मुर्किल से बिन में एक दफा बाना मिलता होगा । यद्र हालत हैं।

किर कपदे के उस्पादन को प्राप देलें तो चाह जितनी प्रगति का दावा क्षाप करें ोकिज बराबर कपसे़े का कन्बुप्पयान प्रति व्यक्ति घटा है। सन् 65 या 60 के मुकाबिले में कपए़े के उल्वादन में प्रति च्यक्ति

करीब-करीब 2 मीटर षटती हुई होगी चौर यह 2 मीटर की घटती कम नही हैं। तो कपष्े की कमी है, धम्न की कमी है भौर सिषा में क्या हालत है कि जब भंग्रेज यहां से गए थे जो भ्रबंह भारत की जो जनसंख्या थी 40 करोड़ की, भाज भकेले भारत में जिसे भाप भारत कहते है उस में भनपढ़ लोगों की संख्या 40 करोड़ होगी। जब घमेंजं गए तो भखंड भारत की जो भाबादी थी उतनी ही धाबादी भाज घपने देश मे झ्रनपढ हैं। भ्राषास का हाल यह है 价 कलकता घले जाइए, दिल्ली मे देख लीजिए बह़े घहार जितने भी हैं सब जगह सड़क के किनारे जो छोटी छोटी जगह है वहां कितने ही लोग श्रपना जीवन बसर कर रहे है मोंर बही पर उनका सारा काम होता है, वही रहना, वहीं खाना, पकाना, वही बच्चे जनना, यह सारा काम वही होता है। तो भूख के सबाल को ले, कपड़े के सवाल को ले, भावास के सवाल को लें शिक्षा के सवाल को ले, चाहे द्वा के सबाल को लें सब में कही कोई प्रगति नही हुई है, बहिक ह्रालत यह्ह है कि एक तरफ गरीय की संख्या बढ़ी है, दूसरी तरफ गरीबी की मात्ना भी बढ़ी है। दो सिहाई पापुलेघन इस वक्त भ्राप की गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है थौर पोषण हमारा इतना कम हो गया है कि भ्राज बायलाजिकल डिफर्गमटी घुरू हो गई है। किसी की वक्त के पहले नाक टेढ़ी हईई जा रही है, किसी के हार्य पैर टेढ़े हुए जा रहे हैं। इस स्थिति पर हम पहुंच गए इतने सालों की सारी प्लार्निग के बाद ।

फारण वही है कि हमने नकल की । यूरोप की विसेष परिस्थितियां थी जिन में घोब्योगीकरण हो गया जो हमारे यहां संभब नही था। गांधी जी ने सपना देबा था ग्राम समाज का, स्वालम्बी ग्राम का, ग्रामोधोग का ध्रोर खादी उसोग का भौर चुनोती दी थी गोरी दुनिया को कि तुम्हारी सम्यता जो है बह विवादास्पद है । भगर कुनिया को भागे बढ़ना है तो छस रास्ते को बवलना होगा। उस चुनोती को हम भल
[र्श्र ध्रनन्त्तरा जायसब r]
गए। अगर खाली उस्पादन के क्षेत्र में नकल की होगी तो बतुते बडी गलती नही होती । हमने खपत के क्षेत्र मे भी गोरी दुनिया की नकन की कि नैसी ही सडक वेसी ही शिक्षा, वैसे ही रेडियो, टेलीफोन म्रौर टेलीविजन तथा मोटरकार हमको भी चाहिए। नतीजा यह हुम्रा कि श्रमी तक जो प्लानिग हुई हैं उसमे यह सब हमझो पिछ रो सरकार से विरामत मे मिला। अ्रमी तक हमारी झ्राबादी के खुणहाल लोग, वह्ह भी चोटी के लोगो को दिमाग मे रब कर प्लfनिग हुई है। मिसाल के निए नयी दिल्ली मे--पुगनी दिल्ली को भ्राप छोड दीजिए--मच्छी चौड़ी सडके, चौराहो पर नाना प्रकार के फोवारे भ्रोर श्रच्छी रोशाी का प्रशध किया गया । जिस इलाके में हम लोग रहते है बहा पर श्रापने मच्छर गायच कर दिए । गोरी दुनिया मे श्रापको मच्छर, खटमल और मनिख्याय नही मिलेगी। दिल्ली मे भी इस तरहु की बद सूरती को देखकर विकास करने वाले लोग खुश्र होते रहे कि हम श्रवने देश को भागे बढा रहे है। तो यह दृष्टि दाष था। कम से कम जनता सरकार ने उस ₹ष्टि को भ्राकर बदला हैं जिसके लिए प्लार्निग कमीशन घ्रोर सरकार तथा ख्यासकर प्रधान मन्ती जी को बधाई बेनी चहिए । घ्रब छोटे श्रादमी की तरफ पहली बार सरकार का घ्यान गया है। विकास की जिननी भी योजना子े बनाई गई है, वह काहे म्रत्पोषय की योजना हो, अ्रस के बदले काम देने की योजना हो, सूल्बाप्रस्त क्षेतो के विकास की योजना हो, समन्वित प्रामीग विकास की योजना हो-कितनी भी योजनाये बनी हैं समी का केन्त्रबिन्दु छोटा भा मी ही है जोकि धमी तक नेग्लेक्टेड रहा है। जो सीमान्त तथा छोटे किसान है, बेन मजदूर हैं, भाबादी के दोे हुए पिछडे हरिजन भाखिवासी भरर जनजाति के लोग है उनकी मोर पहली बार सरकार का घ्यान गया है जोकि उषित ही है । माप कोई उपलब्षि कर सके या नहीं, जली कापका ध्यान गया है इसलिए की चह्व

सरफार बहाई की पान् है। जो निरासत में इस सरकार को मिला उस हे वाज्रणूद भर्ष भण्डार, विदेशी मुद्रा तथा विजली की स्थिति पहले के मुकाबले भ्रच्ही रही है। यह धीजें एक तरह से घ्यसेट्स है जिनके सहारे भ्रागे का कार्यक्रम तेज़ी से बढाया जा सकता है।

इसके साय ही गाथ हम भ्रापको एक चेतावनी भी देना चाहते है । भ्रभी तक मोसम पर जो हमारी निर्भरता है वह समाप्त नही हुई है। भच्छी बरसात होने से हमारे जल विद्युत घरो मे बिजली की श्रच्छी पँ दाबार हुई है । घच्छी बरसात होने की बजह् से जला गय भरे हुए थे जिसके कारण पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन किया जा मका है। इसमे मोसम का कट्रिब्यूमन ज्यादा रहा है। मै थकल पावर स्टेशनो के सम्बन्ध मे नही कह रहा हू। इसी तरह से जहा तक बाद्य की वैदावार के सवाल है, भाप दावा करते है कि भूतपूर्व बाठ के बावजूद पिछले साल के 1256 लाब टन रे मुकाबले इस साल 1260 लाब टन वैदावार हो सकेगी। भापको गुमान हो सकता है कि श्रच्छा बीज, पर्याप्त खाद श्रोर पानी की उ्पवस्था करने की वजह से यह हुप्रा है । लेकिन मोसम पर हमारी श्रात्मनिर्भरता मभी तक नही गई है। जहा तक बादो का सवाल है, ये सीमित हिस्सो मे भाती हैं मौर छन से गष्षा तथा धान जैसी फसले कुछ बक्ष जाया करती हैं, बल्कि काफी तादाद मे बच जाती है, लेकिन भाप थोडा इर्मीनव कीजिये-माने वाले साल मे, जो भव भर्रैल से स्युस्त होने वाला है, यदि पानी न बरसे, तब क्या स्थिति होगी-एसके बारे मे श्राप की रिपोर्ट से कुछ पता नही लगता है । हमारी धरती भाज से नही, बहुत पहुे से पानी के लिये चिस्ला रही हैं, पाप ने बो लष्य रबा है, वं 5 साल में 170 लाब हैं्टेपर मे पानी पहुश्चाने की कोशिश्र करेगे, लेकिन हससे तो काम नहीं चक्येगा, रस तरह से तो पूरे हिन्दुस्तान की बेती को पानी पहुषाले मे $70-80$ साल लग अयेंगे। हसलिये मेरा सुमाब है कि हम को एक देका संक्य करला
-ाहिये कि एक साल के भन्बर हम हमने क्षेत्र को पानी दे देंगे भौर इस संकल्प को पूरा फरने के लिये तेज़ी से कान करना चाहिये ।

भ्रब जहां तक ख्बती का मामला हैभाप यह् कहते हैं कि हमारे यहां किसी चीज की कमी नहीं रही है। लेकिन इस में जहां तक किसानों का सवाल हैं-एक तरफ़ तो भाप उस को घाबाशी देते हैं, उस की पीठ ठोंकते हैं कि ज्यादा फसल पैंदा करो, लेकिन जब वह्ह ज्यादा पैदा करता है श्रोर उस को ज्यादा पैंदा करने में कामयाबी मिल जाती है तो उस का सब से पह्ला विकटिम विभान हीं होता है। गस्ने का पिछले माल क्या हुग्रागन्ने का जो निर्धारित्ति मूल्य था, वह किसानों को नहीं मिला, कपाम उगाने वाले किसानों को कपास का निर्धारित मूल्य नहीं मिला । भालू को लीजिये-श्राल़ सड़ रहा है, न किसान को वैग्न मिल रही है श्रोर न उचित दाम मिल रहा है, न ही कोल्ड-स्टोरेज में रखने के लिये जगह मिल रही है। जब तक कारखाने के दामों श्रोर खेत के दामों में सन्तुलन नहीं करेंगे, तब तक यह पूरा होने वाला नहीं है-इस तरह से काम नहीं चलेगा-भाप को इस तरफ, तुर्त्त ध्यान देना चाहिये। जहां बेत की उपज बढ़ रहीं है, वहां प्लार्नग का ध्यान भी उस त्वरफ जाना चाहिये। किसान को उस की उपज का ऐसा उचित मूल्य मिले, बो चस को पुसाये जिससे वह्ह क्षपनी ग्रहस्यी को चला सके, मेरा मतलब शानोशोकत बाली जिन्दीरी से नहीं है, कम सें कम वहद जिन्टा तो रह सके। सर्वे का जो चार्ट हू में दिया हुभा है, यदि उसको माप देलेंगे तो भाप को मालूम होणा कि कारबाने की चीजों के दाम घौर बेतों की चीलों के दामों सें कितना घम्तर हैं, बेतों की चीलों के वाम कितने जयाबा विगह़ हैं-इस की तरफ भापको विशेष घ्यान केना कानिये।

पष्ट प्लांनिग को लीजिये । ग्राप ने हर ज्रणह एगमिनिस्ट्रेटिब साँवस के लोगों

को ही भरा हुमा हैं। कोई कैंििनेट सैंभटरी रिटायर छोता है, उसको भ्राप चाहे कन्सलटेंट की क्रेसियत से या किसी दूसरी जगा पर ला कर बैठा देते हैं। भाप के त्रमाम डिबीबन्ज में बो भधिकारी है, वे सब के सब एउमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं। नतीजा यह होता है कि जो टैकनीकल जानकारी के लोग हैं, श्रर्ष-शास्त्री हैं, वैंशानिक हैं-उन को श्यपनी प्रतिमा fिखालाने का श्रबसर ही नहीं मिलता हैं। रेउ-टेपिज्म हतना ज्यादा चलता है कि वे उस को तोड़ ही नही सकते है। इस का एक परिणाम देखिये-6की पंचवर्षीय योजना का दूसरा साल पहली प्रभ्रैल से शुरू होने बाला है, लेकित श्रभी तक उसको श्रन्तिम रूप नहीं दिया जा सका, उस का ड्राफ्ट ही फाइंनलाइज नहीं हो सका है ।

शी शचाम फन्द्न निश्न : पारालयामेन्ट में ही नहीं भ्राया है -

धी ध्रमन्त राम कायसवाल : हतना ही नहीं, 1978-79 की जो योजना थी, वह साल बीत गया, लेकिन उस का प्राफ्ट घ्रभी तक फाइूनलाउख नहीं हुमा । सिवारी जी भभी कह रहे ये कि जो किताब घ्राप ने दी है, उस से तो कोई जानकारी ही नहीं मिलती हैइसकी तरफ भापको ध्यान देना चाहिये।

जो प्राप के यहां रिसर्ष भाफिसर्ज्र लगे हुए हैं-उनक काम करते हुए 15-15 साल हो गये, भभी मी एउ्हाक चल रहे हैं। वे रिर्रेजेन्टेश्न देते हैं, उनको प्लार्निग का काम दिया हुभा है, लेकिन उन की सर्विसिज के बारे में कोई फैसला नहीं होता। जिन के मन मर गये हैं, उन से क्या वलानिग होगा ? जो हमारा परिख्यय निर्षारित किया गया था-पिकले परिख्यय में 272 करोड़ रुपया कम बर्ष किया गया। 272 करोड़ कम बर्च हुभा भ्रोर इस कम बर्षे का भसर कहां पड़ा है ? रिचाई की योजनामों, शिक्षा, स्वास्थय द्रोर यामीण किकास पर पड़ा है। ऐसे महृत्वपूर्णंविषयों पर उसका घसर पड़ा हैं। इसका मतलब होता हैं

## 

कि ध्रापका खर्वर्व ऐउमिनिस्ट्रेफन पर, नानशोक्ष्टिव फ़ील्ड पर हुपा है मोर प्रोजक्टिव बर्क्स पर नही हुप्रा है। अभाइन्वा यह्ह बाल न दोहरायी जा सके, इसकी भी गारन्टी भाप से मिलनी चाहिये।

समापति महोबए : श्रापने 17 मिनट लिये है। सब लोग श्रगर इतना ही समय लेगे तो बार्को लोगा की समय नही मिलेगा ।

माननीय शिन्दे साहब, भापकी पाटीं के 5 ही मिनट बाकी है। कृपया इतने मे ही भ्रपना भाषण पूरा करे ।
*ो राम नरेश कुझवाहा (सलेमपुर) : समाप'तं महोदय, हमारा ईयरफ़ोन काम नही कर रहा है, इसकी ठीक कराया जाय ।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE (Ahmednagar): Madam Chaurman, I agree with hon. Shri Tiwary $\mathrm{J}_{1}$ that when one goes through the Report of the Planning Commission there is hardly anything which has been said about the basic problems lacing the economy of this country or facing the people of this country. Now, it is well-known from the recent Budget proposals that this Government wants to resort to large-scale deficit financing and also large-scale indurect taxation To my mind this is nut only counter-productive, but this is a highly dangerous proposition because whatever additional resources are likely to be mobilised for development purposes, I am afraid they will be eaten away and absorbed by inflationery pressures which are likely to appear in the economy as a result of this. And therefore, the Planning Commission which is supposed to be in charge of the overall direction to the economy I think, is failing basically in its responsibility. Moreover, the present approach will hurt the poorer sections of the soclety, the fixed income groups, unorganised labour and particularly, the pension-
ers and unemployyed. Theretlone, I hope the Planning Commission and Government will give some more thought and reconsider the basic approaches as far as the economic alde of this country is concerned.

Then, Madam, this Report mentions that 90 Working Groups were constituted for going into various matters and subjects etc. Now, in this country it is well-known that the most important section in this country is of the two categories. One is landless labour and the other is small and marginal farmers. No Working Group has been constituted to go into the rroblems of landless labourers and small and marginal farmers. Now, it can be said that under a particular head this can be covered. This interpretation is very easy and it can always be given. But the point is, these items $_{s}$ are so important that a Special Working Group should have gone into this because there are specific problems of this sector and they constitute 60 to 70 per cent of the rural population of this country.

Madam, it is well-known that 70 million operational moldings are there in this country Out of them, 35 operational holdings are below one hectare Now, what has been planned for them? I know during the previous Plan some schemes for the gmall farmers, marginal farmers and landless labourers have been formulated and suppose, even if we have to sink some money and even if some wastages are involved in this, by all means we should go all out to make maximum provisions for ensuring the success of these schemes and helping thewe poorer sections of the society. But one has to realise: Do the politicians in this country or particularly the Planning Minister and the Prime Minister want $u_{s}$ to believe that the holding of the farmer who has less than one hectare of land ls goting to be viable? Now, for people who understand the problemg of agriculture I can tell that with a few excoptions the overall "majortty of the
bolding can never be viable units. I think the Planning Commission and the Government are decerving the people by saying that by laying emphagis on agriculture they are going to solve all the problems of the economy of this country. In fact, the problem of mullions of poverty-stricken people in this country is not going to be solved by development of agriculture, though I am all for it, because there are many reports which say that agricultural development can never solve the problems of the millions of the poor unless we have an altogether different approach. I am sorry I have to disagree with Mr. Jaiswal. Unless we lay equal emphasise on the industrial sector along with agriculture, there is no future for this ccuntry. We have to modernise the country. Unless we create instruments for creating more wealth, poverty cannot be eliminated. We have to use technology and science to have more production and the policy-makers will have to see that whatever is produced is equitably distributed among the various sections of the society.

There is a point which I had touched some time back. The present system of financial management as between the Centre and the State Governments, to my mind, calls for a deep review. In fact, I am glad that various State Governments to whatever party they may belong, we are not discussing politics now, have raised this issue. We call this a federal structure, but there is too much dependence of the States on the Centre In 1950-51, the statutory and non-statutory transfers from the Centre to the States were of the order of Rs. 144 crores. In 1866-67 it was Rs. 708 crores. In 1977-78 it was a few thousand crores. Central assistance constituted 30 per cent of the plans of the States in 1950-51. In 1960-61 it was 60 per cent. Now it is still higher. Fiven the latest Finance Commission has not succeeded in tackling some of the problems, and the dependence of
the States on the Centre in increasing. Formerly, the public debt of the States Was Re 215 crores, then it became Rs, 5427 crores, and mow it is Rs. 16,000 crores. So, the Planning Commission has to have a very close look at this and see that the basic structure consistent with federalism is maintained so that the financial relationship is also governed by the same principles.

This Government is following a policy of laissez-farre because of which tremendous shortages are emerging in the various sector of economy. There have been periods of shortage of cement in this country in the past, and I come from a rural area, but never before was there such acute shortage of cement as now. What has happened? Production has not gone down, but it is going into the hands of middlemen and exploiters, and the Government is just watching the situation, doing nothing. What is happening in coal? It has been nationalised. The railways are trying their level best to move coal, they may be failing, but the point is that a lot of middlemien have come up in the coal fields and instead of private coal mines, the middlemen have started exploiting the economy, and there is shortage. Even thermal stations and railways are unable to run because of shortage of coal. Steel shortage is bound to affect the economy very badly as also our developmental activities. If these shortages persist. all planning would be paper planning

Even in food, what is happening" There is no doubt a record production, but where has it gone? Into the hands of the middlemen. It is said that the food situation is very good. but if there is a drought or famine, the middlemen will exploit the poorer sections of the society, and the food postion will not be under the control of the Government.

Finally, there is need to have mas. sive investment for the development
[Shri Annasaheb P. Shinde]
of Western Rajasthan, Orissa and the Madhya Pradesh areas. I am not saying that other areas should be neglected, but these should be given opecial attention and centre has to play positive role.

शी दुर्गा घन्द (कांगत्रा) : सभापति महोदय, इममे कोई शक नही है कि हमारे देश के लनानिग मे कई त्रुटिया है, श्रोर वे श्रब से नही, बल्कि जब मे प्लानिग एुरू हुश्रा है, उम वक्त मे देखने मे श्या ग्ही है। यह ठीक है कि श्राज किजली और सीमेट वर्गरह की कमी दिखाई दे रही है, लेकिन श्रगर अोवर-भ्राल नकरे को देखा जाय, तो मै ममझना हू कि दो साल पहले जनता पार्टी की सरकार के बाद जिस तरह से प्लानिग का काम चल रहा है, श्रोन हमारे प्लानर्ज ने जिस तरीक से प्नान बनाया है, उसके कुछ न कुछ निजल्ट निकलेगे ।
[Mr. Drpoty-Spenicler in the Chair] 15.26 hrs.

सिक्स्थ फाइवन-ईयन प्लान मे इम साल के प्लान के लिए 12,510 करोड रुपए एलोकेट किये गये है । इसके मुख्तालिफ हैंद्ज मे से किसी मे सेटर का हिस्सा उादा है घ्योर किसी से स्टेटस का हिस्सा ज्यादा है 1 बैकबर्ड रिजन्ज घ्यौर हिल्ली एरियाज के लिए 800 करोड रुपयर एलोकेट किय। गया है ।

SEIRI ANNASAHEB P. SHINDE: Kindly excuse me. I am not interrupting you.

Mr. Deputy Speaker, Sir, I have to very strongly protest that we are not allowed to speak even tor a tew minutes. After three or four minutes, we are interrupted by the Chair asking us to conclude. I do not know how the Opposition can contribute to
the debate Of course, had you been in the Chair, I think I would have been given some more time. But this is very unfair. Last time, I was given only two minutes, not even two and a half minutes.

MR. DEPUTY SPEAKER: But it also depends on how much time. . (Interruptions) Let him continue his speech.

श्री दुर्गा घन्द्य - लेकिन उम रकम के डिवीजन के बारे मे मेरी ग्रापनि है। कई हिल एनियाज को 90 पर्मेट ग्राट और 10 परमेट लोन दिया गया है । मै समझता हुं कि जहा तक हिल्ली एरियाज का ताल्लुक है, उन की प्राबनमन एक जैसी है, श्रोर इमलिए इस रुपए के पलोकेशन मे कोई डिसपैरिटी नही होनी चाहिये ।

जहा तक हिमाचल प्रदेश का मम्बन्ध है, में कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड गिजन्ज ग्रोर हिल्ली एरियाज का नाम तो लिया जाता है, लेकिन उनकी प्राबलम्ज को कोई नही देखतr है । कहा जाता है कि फारेस्ट्स नेशनल वेल्थ हैं श्रौर उनको काटने की वजह से फ्ल्ड्स भाते है, जिनके लिए सेट्रल रेवन्यू से करोडो रुपए खर्च किये जाते हैं । कहा जाता है कि पहाडों पर से लकड़ी न काटी जाये । लेकिन हिमाचल प्रदेश की इकानामी फारेस्ट्स पर बेस करती है । श्रगर हिमाचल प्रदेश को फारेस्ट्स से रेबन्यू नही मिलेगा, तो उसकी हनकम क्या होगी ? सेंटर उसको सबसिडाइज नही करता है । ध्रगर कारेस्ट्स नेशनल वैल्थ हैं भौर प्रलिए उन्हें काटना नही चाहिये, जिसके कारण कोई प्रदेश जंगलों मे श्रपनी इनकम में कोई रीज शेबल छ्वकीज नही कर सकता है, तो भारत सरकार को उसे सबसिखाइज करना चाहिये । लेकिन एसी कोई बता दिखाई नही बेली है।

गाधगिल फार्मूला के मुताबिक दैस्सों को शेयर करने के बारे मे जो फंमला किया गया है, उस बैकवर्ड रिजन्ज घ्रौर हिल्ली एयराज का न तां कोई विकास हो सकेगा घ्रोर न वहां की पर-केपिटा इनकम बढ़ सकेगी। यह टीक है कि इमसे कई स्टेट्म को फायदा पहुंचा है, लेकिन हिमान्चल प्रदेश के एलोकेशन में कमी हुई है । पहले हमारी इकानमी कोज मे भर्ती पर बेम करती थी । वह हमाग 10 परसेंट था 1 फिर 6 परसेट बना अ्रौर भ्रब जो प्तानिग घुरू हुई है तो 6 परमेंट बन गया है मौर भर्ती के निए भी। कोई इंडस्ट्री नही लगी । कोई पेसा इरीमेशन के लिए नही मिला । माइनर इरीगेशन बहां होती है । उसके लिए कोई खास एलोकेशन नही है । शायद दस करोड़ रखा है, उसमे हिमाचल के लिए गायद दो चार लाख मिले पहाडी रीजन के लिए। श्राप देबें कि रूरल उवलपमेट के लिए भ्राप के प्रोग्राम बनते है, अ्रर्बन एरिया के लिए श्रापकी ल्लार्नग होती है लेकिन इस प्लार्निग के सिलसिले मे यह जिक करना चाहता हूं कि जैसा कि ह्मारे प्रार्नाग कमीशन का कमेप्ट है रूरल एरिया के लिए कि कहीं एमीकल्चर को वैसा दे दिया कह्ही किसी घोर बात के लिए दे दिया, इससे रूरल एरियाज या विलेजेज ल्लैन्ड तरीके से उबलप नहीं होंगे । हमारी सरकार घोर हमारे प्लानर्सं के दिमाग में एक नबशा होना चाहिये । जैसे कि हमारे सहर प्लैग्ड तरीक से उेवलप होते हैं बैसे हमारे गांबों के लिए 30 साल की भाजादी के बाद मी हमारे प्लार्निग कमोशन के पास ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं ग्राया कि जिससे हमारे गांव बावल बन्ने प्रौर जन्निन्ड तरीक से उनकी प्रोथ हो । सो डी के मातहा वहां पैसा बर्ष किया जाता है। 3 हणार के करीब हमारे वाक्स हैं। इन खलाक्ता पर परतों रुपया जन कि हलैन में खर्ं किया यथा है पोर भागे खर्वं कर

रहे है लेकिन उसका कोई रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है । तो यह जो हमारी सरकार भ्याई है इमे ध्रोर हमारे प्लानर्स को रिव्यू करना चाहिये, भ्रपनी प्लानिग को री-ईव्वंच्यू प्र करन्ता चाहिये कि बलाक्स मे पैमा लगा है उमका रिजल्ट निकता या नही निकला । मै श्रपने प्लानर्म के लिए एक तजवीज पेश कर्ता हूं कि एक एक ब्लाक मे कम से कम एक साल में एक माडेल विलेज बनाया जाय । वह माडेल विनेज पेमा बनाया जाय कि जहा पर सारी इनफा-स्ट्रशचर पहुंचायी जाग, पककी मडक वहा तक जाय, बिजलो पहुंचायी जाय, टेलीफोन कम्यूनिकेशन का ठीक इतजाम हो । क्योकि अाज स्थति क्या है कि गाव ₹करटर्ड है, उनम वायबिलिटी है नही श्रॉर हर एक गांव माग कग्ता है कि बहा fड्नेसरी बने, सकूल कालेज बनें, भ्रx्पताल बन लेकिन बह बन नही सकते है इसलिए हम एक माडेल बिलेज बनाएं ग्रौर बहां जमीन एक्वायर करक रबें जिस मे कि इउस्ट्रीज भी वहां लग सकें भौर दूमरी माइर्न फैसिलिटीज भी गांव के लोगों को मुहैया हों। एक तरफ सरकार कहती है कि भर्शन्न एरिया में भाबादी बढ़ रही है। एक उस्नान बदलना चाहिए जिस से लोग गाबों की तरफ जांच प्रोर गांवों को छोड़ें नहीं । लेकिन यह रुसान बदलेगा केसे ? घ्राप देखे शहरो में कितनी फंसिलिटीज मिलती है, कालोनीज की कालोनीज घहरों मे खड़ो हो जातो हैं । उस के लिए करोड़ों रुपए एलों fंट करते है। हाउस्सग स्कीम्स मे पैसा रखा गया है। लेकिन गांबो में पैसा कहां दिया जाता है ? भ्रगर गांव में पंभा दिया मी जाता है तो गांब में जो घर बनेगा वह ध्रवने तरी ते से बनेगा, किसी को बिड़की इषर, किसी का दरवाजा इधर। माउर्ं तरीक, से जंसे कि प्लेत्ड वे मे मकान बनने चाहिए वं से नही बनते । छसलिए एक प्लंन्ड तरी 反 से हमारे गांबो को प्लाॅनिग होनी चाहिए ताकि बहाँ इंडस्ट्र्राज मी भाएं।

## [षी दुरां चन्द]

सरकार कहती है कि हम गाबो मे ₹्स्ट्री लगाना चाहते है तो कैसे वह लग जाएगी। जहां दस डीस घर कै वहा इउस्ट्री कैसे लगेगी ? तो एक गलाक मे एक साल मे एक विलेज वायबल बने जहा कि इस्डट्रो भी लगे, म्फूल भी हो, कालेज भी हो भौर बाकी सारी मार्डन फंसिलिटीज उन को मिले । जब तक गाव के लोगो को वह माउर्न फैसिलिटीज नही मिलेगी। तब तक शहरों म श्राने का रक्षान नही बदलेगा आरोर मं समझ्भता हू कि यह सबसे बडी डिफीट है हमारे ल्लगनिग कमाशन की कि तीस साल तक गाना तो गाने रहे कि गावों की तरक्की कर रहे है, गावो का प्लान्ड तरीके से बढा रहे है लेकिन गावो मे श्राज तक कुछ हुग्रा नही है उसी तरह वहा लोग श्रपनी जिन्दगी बसर कर रहे है । कहा कहा जा कर वितना सडके भाप बनाएगे? एक एक घर तक श्राप सडक नही दे सकते। इर्मलिए 500 से ले कर दो हजार तीन हजार तक की ग्राजावी कर गाव बनाए जाए, बहा सारी इन्का स्ट्रबचर पहुचायी जाए, तब गावो की प्रोथ हो सकती है ।

हिली एरियाज मे खास कर यह मसला है। वहा हमारे गाव सकंटर्ड है, इसलिए उन को को कुछ फायदा नही पहुचता। जिन क पास वैसा है वह लोग सर्वस में या फाज मे भर्ती हो कर पैसा बनाते है घोर फिर बहा स उठ कर चड्डीगढ या दिल्ली चले भाते है । तो एक प्लेन्ह तरीक से गावो की प्लनिग होनी चाहिए ।

रूसरे जो हमारा पोटेशियल है उस का इस्तैमाल नही किया जाता भाज 15 हजार करोज़ रुपया यह् सरकार सिक्सथ्य प्लान मे पाबर बं नरेशन पर बनं करने जा रही है।

इस साल उस मे 24 सी करो है पाबर जेनरेशन के लिए। लेकिन बर्मंल प्लाम्ट दिन पर दिन लग रहे है। उस मे ज्याषा से ज्यावा पैसा एलगट किया गया है सुपर थर्मल प्लान्ट के लिए। लेकिन हाइ्ड्डल पावर जेनरेशान के जो सोर्सेज पहाड्डी जिलो में सें वहा पर वह पानी जाया जा रहा हैं। उससे हमारे प्रदेश को कोई फायदा पहुचने बाला नही है । घगर डैम्स बनाए जाते हैं तो दूसरी स्टेट्स को फायदा पहुचेचा । हमारे टहा की आवादी को उठाने च लिए क्वल मुभ्राविजा ही मिलेगा। उससे हमारी कोई श्रामदनी नही बढेगी। पहाड्डो इलाके की एकोनामा को घ्रगर श्राप ठीक करना चाहते है तो वहा क जो रिसोर्सींज है, जो फारेम्ट बैल्य है, जा टूरिज्म डेबलपमेट है, जो हाइडल प्रोजक्ट्स हैं उनके लिए ख्ल कर पँना देना चाहिए । कल यहां पर मेरा सवाल था कि नाथपा झाखरी, कोल उैम से दो हजार मगावाट बिजली पैदा होगा, सरकार ने उसको एपूव कर दिया है लेकिन उसको लगाएगा कौन तो बताया गया कि उसमे पजाब, जम्मू काशमीर तथा संटर का भी हिस्सा रहेगा। तो हमारे यहा लोगो के एम्पलायमेट का जो मसला है, पर-केपिटा प्रामदमी इतनी कम्द्रें उसक लिए सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। में समकता हूं हुमारे प्लैनर्स मे एक बहुत बही कमी हैं। बैकबर्ड रीजन के लिए जो प्लर्नाग की जाती है जैसे कि हिमाचल प्रदेश का इस साल का टेटेटिव प्लान 85 करोद का था उसको घटाकर 73 करोक्ष कर दिया गया 1 में षाहुमा किजब रिबाइण्ड एस्टिमेट बन्नें तो उसमे पैसा बढ़ाया जाना चाहिए। पहात़ी इलाकों की बो हालत है, उसको देखते हुए बहां की तरक्री के लिए सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए ।

[^2][^3]Inrila fana Dravida Murapekra Kapha4nan 1 wrould like to express my Vlente on the Demand for Granta of the Minietry of Planning.

The proposed outlay of Sixth Five Fear Plan is of the order of Rs, 69,300 crores. It should have started iwo yeary before; still it has not seen the Light of the day. We are hearing about the rolling annual Flan. I am afruid that the entire 8ixth Plan andy get rolled oft the raile, if it finalisation is further delayed.

In the recent moeting of the National Development Council, the Gujacat Chief Minister referred to the "brokerage' being deducted by the Central Covernment in the matter of Hifbursament of toceign loan and atde manctioned by World Bank, L.M.F. and such other international monetary agencies. If the Central Government ketpe to itself 25 per cent of anch loan and aides, naturally it become a lind of brakerage. The them Finance Miniterer, Shri H. M. Patel, way annoyed at the mention of wrord 'brokerage' by the Gujarat Chief Minister. It asoumen grave aigntacance when the Centre charetes Intareet from the States on the full Ioan mount, though 25 per cent is leept by itselt. How do you expect the States to fuplement the schemes bucrentilly and aloo on time. The Planning Commision, whose sanction is required even for utilising the Stater own resources, should interVene in thin matter and ensure full distribution of such loans and aids from the foreign agencies for States' achemes.

Stir, the Planning Commission is a part of central bureaucracy and it is headed by a nominated nom-offcial, thouch the Prime Minister may be the Chairman. It is really a democratic anachroniam that a nominated official should preside over the maetinge attended by elected Chief matmaters of States. I nuggest that the vicechairmanghtp of the Planning

Commission ahould be held by the Chief Ministers for every two years in rotation.

We have invested enormous sums of money on agricuiture. Yet, in constant prices, the share of agriculture in the gross output has fallen from 62.5 per cent in $1950-51$ to 43.5 per cent in 1985-66 and to about 39 per cent in 1977-78. The per capita income of an agricultural labour was Rs. 187.80 in 1950-51 and it got reduced to Rs. 198.50 in 1976-77, when the value of a rupee is just 30 paise. In other words, the real value of his income is a paltry sum of Rs. 60 a month. Can this be called planned progress in the agricultural sector?

It is not that the industrial development has fared well during the three decades of planned developed. We have got 5400 foreign collaboration agreements in the country. It is not that nome unknown foreign companies have evinced interest in India's induatrial growth. Most of them are multinationals who want to become the industrial masters of Indian entrepreneura. Have we not mortgaged our technical prowess to these power-mongers?

Coming to nearer home, you will find that the Food Corporation of India staciks 6 per cent of the foodgrains in private godowng paying exorbitant rents. The Public Undertakings Committee has condemned the patronage being extended by 67 pubIic sector undertakings to private warehouse-owners. Should not the Planning Commisstion have implemented schemes for having warehousing facility in the country? We should be trugal in spending prublic moner. But we seem to fritter away the money collected through taxes and levies.

I would reter to the oft-repoated demand for Ganges-Cauvery link-up. We should not feel shy of massive investment of Rs. 1000 crores or so,
[Shri A Ashokaraj]
because we do not require that much money. We can take up this scheme under the FOOD FOR WORK project. The concerned State Governments through which this scheme is going to be implemented will be glad to lend labour under the Food for Work project for this purpose I came across recently the news that Narmada may get dried up in another 20 years This fearsome prospect can be undone by connecting first Ganges with Narmada and than implement it by stages

In Tamil Nadu we have exploited in full the available underground water resources The giant pumps going deep into the bowels of earth have brought out huge quantities of water We use to call them bore-pipes I have seen this happening in Neivelı The entire South Arcot District has exhausted the underground water resources Now we have to plan for Dams and Anaicuts You may ay that this is in the State sphere of activities But the Central Government should allot funds for this purpose. The Planning Commission should approve the schemes and also get money for them from the Central Government

In Tamil Nadu during the past 20 days there is 30 per cent cut in electricity and many industries are on the verge of extinction. The crops are withering for want of water. 800 small incustries are closed for want of teel. This show we have not been able to plan for steel production bearing in mind the requirement. We have recently imported one million tonnes of steel to meet the internal demand Similarly we have imported 44000 tonnes of cement. This goes to prove my contention that our plan efforts have gone awry I have to blame the Planning Commission for buch shortfalls in the core sector There is inordinate delay in the sanction of schemes by the Planning Comanission. Then there is agonising
delay in the manction of fund for such schemes. Eiven then money il given at the fag end of the finameial year. The States are not able to utiluse the plan allocations. The Planning Commission should becoune a really dynamic body to ensure the economic development of the country.
I come from a backward area We have been cryang hoarse for a railway line connecting Ariyalur-AthurPerambalur via Turayur If this scheme is sanctioned by the Planning Commission, it will open up this backward area Without the transport infrastructure no planned development can take place in the backward areas

The Government of Tamil Nadu is committed to rural development. The Janata Government at the Centra awears by the name of rural development and rural welfare The Central Government should extend all financial assistance required by the Government of Tamil Nadu in mplementIng rural developmental projects.
With these words, I conclude my apeech

घं हूरक मान (प्रन्वाला) : उपाह्यक्ष महोबय, में प्लानिग भिनिस्ट्री के बारे मे घौर कुछ कहने से पहले एक बात जहर कूूंणा, जिसका बिन्न घीर कई सम्मानित सबस्यो ने की किया है कि प्लांनक कमीशन के बारे से जो रिपोटं हैं बह सिफ 33 सके की है बत्व कि यह इतना बहा चिपार्टेमेट है, इतनी बरी मिनिस्ट्री है, इसमे जहा कौर कुछ नही सिखिा बहा यहु लिखा है कि इसमें 90 याक्तिम क्षुप बनाये गये हैं। इल 90 कमिका भुप्स के से 70 ने म्नी रिपोट सबमिट कर ती है, परएक्ष एक बकिग ग्रुप की निपोर्टं चो सरुलेट नहीं की गई 1 में काूपा कि सारी ही रिपोटे सरुलेट हो जानी चाहिएं लेकिन उसमे 6 रिपोर्ट तो सबसे ज्यादा जहरी है गो कि छ्मीनिएटरी सुुँलेट हो जानी चाहिएं ।
(1) Minor irrigation; (2) Integra: Rural Development; (8) Land Roforms; (4) Flood control; (B) Deweloptrent of Scheduled castes and

Schuctuled Tribes and (6) Eradication of untouchability.

5 पंचनर्वीय योजनाश्रों के बावजूद भी इस देश्र में घ्राज हालत यह्ह है कि डाष्टर बेकार है भौर मरीज इलाज के बगैर दम तोड़ रहे हैं, इंजोनियर बेकार है मौर देश मे न सक़कें है न पुन्न है, एक तरफ पत़े-लिखे ट्रेन्ह टीचर बेकार है श्रोर दूसरी तरफ घ्रनपठों की फौज देहात मे है। यह पिछले 25 माल का नतीजा है।

इमका एक श्रीर पहलू मे भाप इ सामने लाना चाहना हू, घ्रमीर म्रौर गरीब का म्रन्तर भो, चाहे ल्लर्णनग रहा हो या नान-ल्लन से हो, उम市 नतोजे भा हमारे दामने है । एक तरफ तो घ्रासमान को छूते भकान है मीर धूसरी तरफ फ़ुटपाथ पर सोते इन्सान है, एक तरफ कुछ लोग ऐं ने है जो ज्यादा खाकर बीमार होते है बद-हजमी का शिकार होते हैं थौर दूसरी तरफ ऐसे भी है जिनके कई-कई बिन तक म्रनाज का एक दाना भी पेट मे नही जाता, एक तरफ कालीशान कोठियं। मे हतनी बिजली की रोशनी है कि रात में मी दिन बना हुपा है होर हूलरी बरफ बहुत बदनसीब ऐसे मी हैं जिनकी मोंषक़ी मे मिद्टी के तेल का तीया भी नहीं हैं। मह प्लर्गनग का नतीजा है 1

मुक्षे एक बात की चुगी है कि भव प्रघाम मंबो जी के नेबृख्व में प्लर्तानग कमीशन ने एक नया मोए़ लिया हैं। उन्होंने एक बता का ऐलान किया है कि 10 साल मे हैम देश से बेकारो प्रर कर वेंगे, लेकिन में यह्ट जानना बाहूंपा कि कोन-कोन से ठोस कदम उठाए जयें हैं पा उठाए जा रहें हैं जिनले केकारी पूर हो आतयेगी। कहीं यह्ट बोबली बात होकर न रख जापे, पाप जल्द हुछ करें वरना हम जनता को जयाव नहीं के सरेंगे। हसलिए में चाहूगा कि किस कवम उठाए जायें जिससे इस देक की बरेबते मीर सेकारी सही कापनों मे दूर हो सेके।

प्रष्वान मंन्री जी ने एक जौर बात कहीं थी, जो बहुत्त जररी बात थी। उन्होंने कहा था कि पांख साल मे देश से छूमाष्बत खरम हो जायेगी भ्रनटर्चेबिलिटी को खरम कर दिया जायेगा। शायद उसी बात को सामने रख कर उन्होने इरेडिकेशन भाफ ध्रनटर्षं लिटी के बारे में वकिग गुप बनाया है। देश मे घ्रनटनंविलिटी की पोजीयन क्या है, इम बारे मे में इतना ही कहना चाहना हु कि

हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वर्ना हमारा मर्ज काई लादवा न था । हुकूमतें बहुतेरी आई है धौर जाती रही है । में पार्टी पालिटिक्स मे नही पड़ना चाप्टता हू, लेकिन यह एक तलख्ख हकीकत, कड़वी सच्चरई है कि किसी ने भी इस प्राबलम पर ध्यान नही दिया है। यह खुशी की बात है कि प्रधान मनी जी ने कहा है कि पाच साल में भ्रटचेधिलिटी दूर हों जायेगी। पांच साला मे से दो साल बीत चुके है मौर तीन साल बाकी है । हन तीन सालों से हम क्या करने जा रहे है पौर बकिग प्रुप की क्या सजेसश्जन है, मुषे एस की जानकारी नही है। वह् जानकारी इस सबन को, घौर सारे देश को, देनी चाहिए।

इस सम्बम्ध में मैं दो सुलाव देना चाहता हू। भगर सरकार धनटचेबिलिडी को बरम करमा वाहती है, तो उस एक्ट के तहात जो केस घलते हैं, उनके लिए स्पेशाल कोर्टस्त बनली चाहिऐ, जिसे कि एमर्जन्दी काइम्ज के सिए बनाई जा रही है । इसके भ्रलावा कानून में की बोड़ी सी तव्द्य ली करनी चाहिए। यह ब्यबस्षा करनी चाहिए कि मणर कोई भादमी हरिजन-माबिकासियों को मारता है या उन पर एट्रासिटी करता है, तो उसको ने बल कंद की सजा न हो, बल्कि उसकी जगयदाद भी जन्त को जाये। बो भादमी सोष्ता हैं कि हैग में किसी हरिजन को मार दूगा, तो में जिन्दगी भर जेल में रह लूगा, लेकिन मेरे बर में बस धाबसी लो थोरहैं। जब यह ब्यवस्था हो जायेगी किं चसे न सिर्फ फांसी
［埩 सूरज्ञ मान］
के तबते पर चद्ना पहेगा या जेल मे जाना पड़ेगा दल्कि उसकी जायदाद भी छीन ली जायेगी मौर उसके बच्चे भी भूरें मरेंगे तो वह कोई एट्रासिटी करने से पहले दस बार सोचेगा ।

मुबे चुली है कि ट्राइ्रबल्ज की हालत मे सुष्षार करने के लिए द्राइ्बस सब－ल्लान्त बनाये गये हैं । सिस सिसे में छुछ काम हो रहा है，को कि वहा तसल्लीबजम नहीं है । लेकिन हरिखर्नों के लिए ऐसा कोई सब－प्यान नही बनाया गया हैं। मैं निवेदन करना चाहता इू कि ट्राइ्रस सब－प्लन्जा के पैटर्ं पर हीरिजन सब－प्लान्ज्ञा भी बनाये जायें，ताकि उनका प्राषिक उत्वान हो सके।

इस सिलसिले में एक ठोस कदम उठाया गया है，जिसकी मै सराहना करता हूं । ऐसी इन्सट्रभश्जन हस्यु हुई है कि जिस ब्लाक में 20 फीसदी या उससे ज्यादा हरिजल हैं उसमें एस० एक० डी० ए० घोर डी० ＂बी० ए ，पी，वमंरह्ह की सहुलियतें दी जायें। यह कदम भष्छा है，लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हरिजनो की 20 कीसडी भालादी का सहाराले कर उन सहूलियतों को बड़े बदे़ जमीदार उत़ा ले जायें। एस लिए वह द्विवायत जरह बी जाये कि उन सहूलियतों का कम से कम 50 फीसबी हिस्सा हैरिजलों को डिया खाये।

प्लार्निग कमीयन की रिषोट्ट में कह्रा तया है कि छिन्दुस्तान मे एक－बोषाई चक्तदी हरिजन－भादिवासियों की है। मै मांग करला पाहता हूं कि सेंटर घौर हर म्टेट के बजट का एक－कोषाई हिस्सा उन लोगों पर खर्य करना चाहिए । वे लोग गरीब हैं， भौर जब तक गरीवों की हालत को नहीं नुप्रारा जगयेगा सब त्रक हिन्दुस्तान की

 बे घपने प्लान में जाइरेंटीकायेंबल पाहटम्ब में हरिजन－धादिबसियों के निए 12 परसेंट खर्ष नहीं करेंे，तो उनके प्लान को मन्प्यूर नही किया अरयेगा। बात पषती है，लेकिन मेरी जानकारी है कि केषल दो स्ट्ट्स्स－महाराष्ट्र पौर मष्य प्रवेम－ने ऐसम प्रणिजन रखा है। बाकी किसी स्टेट ने ऐसा प्रविजन नहीं रखा है।

सी एक भारमीव सालस्प ：मष्प प्रेश्रा में उनकी भाबादी एक－तिहाई हैं।

भी पूरज फाल ：उन्होने सुक्षाल की है，₹स लिए में उसकी सराहना करता हूं। इम्प्लीमेंटेक्रन केसे द्रोगा，पह्ह भलम वात्त है।

इस लिए यद्र जह्री है कि किसी की स्टेट का प्लान तब तक मन्बूर नकिया जाये， जब तक इस डायरेकिटव को पूरी तरह तो म्रीमेंट न किया जाये । उन को वापस भेज बीजिए कि हम छस प्लान को एश्रूष नढ़ीं करते।

मै एक सुद्या मोर मी त्रेना चहाता हैं，
 है परे ज्याषा माबादी मी बेकार क्षेकी हैं। मेरा सुक्षाव है कि वह जमीन बेती तो काम में धा सके भौर जो ज्यादा भादमी बेकार वेंदे हैं के काम में लग समें，चसके लिए भ्राप एक लेण 5 पार्मी बनात्र्ड，एक ऐसी फोक्ज खड़ी कीजिए जो उस जमीन पर कासता कर सके। पिछले साल मुनि यू－पी० जमते का मौका मिस्रा। वहा 产 ऐग्रीकलाए मिनिस्टर से मेरी बाता हुई । उन्हुण कहा कि चा जभीन महर्टर के बोनों किलनों पर भनकल्टिबेबस पही़ है बिस पर सेख चह भार्ं हैं उन को ठीक करने के लिए एम ने एक छोटा सा चलाग बनाया है। करें



बनाईं है। 来ने उन की बात सुनी। उन्हेंने कहा कि हम कम से कम दो तीन साल तक मिनिमम बेजेज ऐक्ट के तहत जो मऊदूर उस पर काम करेगे उन को मजदूरी देगे श्रौर दो तीन साल के बाद बह्ह जमीन उपजाक हो जा गेगी तो उस से सरकार को फाददा होगा। मैं ने सुद्धाब दिया कि उम में चोढ़ी सी माडिफिकेशेन थद्ध कर दीजिए कि वो तीन माल तक तो प्राप उन को मिनिमम बे तेबज शेक्ट के घनुमार मजदूर्रा दीजिए, लेविन उन को शुरू में ही बता दीजिए कि जब यह जमीन काबिले काम्त हो जा रेगी तो घ्राष इम के मालिक हो जाऐमे, लकिन दस भाल तकं का पह्रा २हेगा, इसको क्ही बेच लही सकेगे। उम की मिलिक्यत की गारटी देगे तो फिर वह 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय 12 घंटे ड्यूटी करेगा। उसकी बीवी बच्चे भी खेत पर काम करेमे, जमीन की उपज बढ़ेगी श्रोर उनको काम मिलेगा।

* एक सुद्राव ग्रोर दूंगा कि जहा घापके सैन्टड की प्लान है, स्टेट की प्लान है वहां डिस्ट्रिक्ट लैवल का पलान जब तक नहीं बनेगा तब तक देश का विकास नहीं हों सबता है। मापसंन्ट्रल लवल पर ध्लान रबिये, स्टेट लैवल पर भी रखिये, मुके इ्समे एतरणज नही है, लेषिन किस्ट्रिक्ट लेबाल का ल्लान बनाई, उसमें वहां की पंबायत्त के जो भ्रादमी छलंक्ट हुए है, उनको एसोमियेंट कीजिये, लोकल बाहीज के घ्रादमिए' को, एम० पीज पौर एम० एल० एज को उसमें एसोमियेट कीजिये। वहा का बसैक्टर उस प्लानिग बाड़ी +r संकेटरी हो सकरता है। इस सिलसिले में इस स्लाींन निसोटं में लिखा है झौर ड्राप्ट फाहब ईक्षर ललन में भी लिखा क्षे कि 1969 में हस बारे में कोई इंस्ट्रवशन्ज इस्यू हुक्ती तीकिन कहीं भी उनको पूरा नहीं
 इसेपजेए जला बाहिए बरि

किस्ट्रिक्ट प्लान बनाना घाईये 1 मैं तो यहां सक मानता हूं कि डिस्ट्रिष्ट हीं नही, खरिक ब्लाक लेखल तथ: भी र्लान का कोई संल बनाना बाहिये, हलाक लेबल के ग्राटिमियंः को एवटी,वेट छरना चाहिये, उस पनान के साथ वह एसीसियेट करे, उसमे सध्योग दे तो लाज्मी तांरदए उसका फ घढा होगा।

इस देश मे एक भ्रजीब विद्धम्बना वह है कि एक तरफ तो सूखे से लोग परेशाम है भौर हूसरी तरफ क्ही बाह्ड के कारण लोग बरबाद हो जाते है। मुक्षे इस बात की खुमी है कि प्रधान मंली सी के नेदृत्व मे इस्ट्रक्षान्ज इश्यू हुण है ओंर मेखनल कमीशन घान फ्लड बनाया गया है। घ्रगर यह्ट चीज हो जाये श्रोर इस ब्रीयन का काम ठीक ढग से चले तो लाखो एकड अमीन जो फ्लड के कारण दरिबा खा जाते है, धौर लाखां लोगों के मवान तबाह् हों जाते हैं, जमीन बरबाद हो जाती है, जहां पह्ह बरबादी से बर्चेंगे वहां वह बरसात का पानी उन सूखे खेतों को मिल सकेगा, घ्रगर उसको एक जगह इक्ट्ठा कर लिया जाये । मैं उनकी इसके लिये सराहना करता हृं घ्रोर उम्मीद करंमा कि अल्दी यह् चीज हो पायेगी।

घ्रत्त मे मैं घ्रपने क्षेत्र के बारे मे एक बात कहना चाहता हह । बहुत पिछढ़ा हुष्या केत्न हे, जहा मे में भाता हू, भम्बाला fिस्ट्रिक्ट, उसमें भी तीन तहस.ले ऐसी है, एक कालका है, एक नारायणनक, है, घ्रोर एक जगाधरी तहसील का सब-डिदीजन छिछरोली है, उनको पहले सँमी-हिली एरिया डिक्लेय5 किया हुभा था, लेकिन भ्रब कागजों में उसकी वैकर्ष्डनेस खत्म कर दी गई है। मैं यह निबेदन करना घाहाता हिं कि उनको सँमी-हिली एरिया विक्लेयर किया जाये सौर उसके बाद को
[धी सूरज भ.न]
भी सहूलियतें उनको मिल सकती हैं, बह उनको दी जाये।
18.00 hers

भर्शिर मे में यह कहकर बंठ रहा हू कि हरयाणा प्रदेश्र का पानी का मसला हल किया जाना चाहिए। बहु पानी। जो हरियाणा को मिलने की बजाय पाकिस्त्न न को जा रहा है, वह उमे मिलना काहिये। पजाए, हारियाणा दोर हिमाषल के झगें को fिबटाना चलिये। जो व नी हिन्दुर्द गन को मिलता है, उसने को हरियाण, का हिम्सा है, धह उसको मिलना चाहिये ताकि धहा के कियानों को लाभ हो।

SHIR P. K. KODIYAN (Adoor): Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to ask a few questiong for getting answer from the hon. Minister in charge of Planning. I hope that be will answer these questions, More than a quarter of a century of planning has taken placed already ready in this country and we are now at the beginning of the Sixth FiveYear Plan.

Now, what were the objectives of all our plans? From the first Plan upto the Suxth Plan, the objective more or less was creation of full employment, eradication of poverty and reducing inequality among the various sections and strata of our people. Now, atter a quarter of a century of planning today I should like to ask the hon. Minister whether he can say that we have succeeded, at least to some ertent, in achieving these basic objectives? If there has been no substantial progress in the matter of achieving these basic objectives of planning, then I would like to ask ihe hon. Minister, that is, my second question, as to what he is going to do In order to remove the obstacles that have stood in the way of achieving theme targite Because when wa go
thsough the Sixth Plan, very laudable things have been mentioner about its objectives and there is an amount of confession also that in the past planning process there were some defects due to which the objectives could not be achieved. Now, the Sixth Plan is trying to remove some of these obstacles.

The planners say that more amphasis will have to be laid on the problem of development in the rural areas. On the problem of agriculture, greater attention will be paid to rural development so that the needs and requirements of the weaker section are met.

Now, my third point in this. If you are going to give priority to the agricultural sector, I would like to know what is the No. 1 problem that you are going to solve?

### 16.04 hrs

[Shrimath Parvatiot Kictshinan-an the Chair.]

If you have decided to give priority to agricultural sector, 1 want to ask this: in agricultural sector what problem is going to be considered as No. 1 so that you can solve it? In other words, what is the basic problem that you are going to tackle? In my opinion, the basic problem in agriculture is the agrarian relations, the outdated agrarian relations and restructuring the agrarian relations through proper and effective implementation of land reforms. You have stressed the importance of implementation of land reforms in the plan document. The plan document is one thing and your action is another. I am charging this Government with all seriousness that for the last two years, land reform meanure have been practically kept in cold storage and all your talk of bringing about structural changes in extoting ayrarian relations, plaming for the rural development in order to meet the requirements and needs of the weaker section is seliay to the acturemel failure as it has beom the cant the the
peat during the regime of the previous Government. This is because there are certain basic defects in the whole approach and the planning poHicy of this Government. We have implemented plan after plan and the result is that the production has in. creased in the various sectors of the economy in the industrial sector as well as the agrarian sector. The national income has registered $a_{n}$ increase, per capita income has also gone up, there has been progress in the field of education as also in the field of science and technology, but along with these advances, there has also been continuous growth of unemployement, increase in the number of people living below the poverty line and so many other things. There has been progress in the field of education and consequently, more people are coming out from schools and universities and various scientific institutions. Along with this, the paradoxical situation is that the number of illiterate people has also increased. This has happened because the Go.. vernment-whether this Government or the previous Government-were not prepared to take some basic and bold steps in order to ensure equitable distribution of increased production and increased wealth in our country. As a result of all these basic factors having been completely ignored, the concentration of economic po. wer has increased and the growth of monopoly has been going on unhindered in the industrial, financial and agrarian sector. The poor people like agricultural workers, the harijans, adivels and other weaker sections of the society have become more weak; the poor has become poorer and the rich has become richer. I have got figures with me from the documents of the Planning Comamission themselves showing people below poverty line in the rural and urban areas, but I would not tise to quote them becaute of shortage of time. All these thing indicate that there must, be a tharongh thanige in the outiliook of the Covemrment and the Flanning Com-
mission itself So long as you are not prepared to tackle the basic problem of concentration of land in the rural areas in the hands of afew, you cannot take care of many of the problems I consider this enormous hold of a few over land as the basic reason for the atrocities and other violence in the rural areas. And every time this question of atrocities is raised in this House, Government says that it is taking steps. But we have seen in the last several years that the situation has deteriorated, and not improved It is so because you have left the landlords, moneyed people and vested interests in the rural areas in tact. You are not prepared to touch them. Without touching them, whatever higher allocation you make for agriculture and however much money you pump into the rural areas, they will go into the pockets of these landiords and richer sections.

भी चसफाल नेह : (भमरोहा) : सभापति महोदया योजनाबद्ध तरीके से चलते हुए हम लोगों को 28 माल मे ज्यादा हो गये लेकिन इतने भमग के बाद भी हमें जितनी उभ्भति करनी चाहिए थी उतनी उसति हम नहीं कर पाये है। इस से कम समय में दूसरे मुल्को ने हम से कहीं ज्यादा उसति की है।

माननीय सभापति महोबया, एक बात प्रोर है । रोज योजनाभों की बात होती है। कोई कहता है कि नीचे से यांजना होनी बाहिए, कोई कहता है कि कपर से योबना छोनी चाहिए । प्राज तक वह भगज़ा तय नहीं हो काया है। सब से बुरी बात योजना के बारे में यह हुई है कि खोणों की ₹स में अड्दा नहीं रही है। जब किसी बात में सोगों की श्रा नही रहणी ही वह काम क्सा नहीं हो वाता जंक्षा हि होना चाहिए। माज योजनामों ते चसकल होगे का सब से बड़ा कारण यह है कि कोजें की उन में करलण्या वहीं है।
[8ी चन्द्रपाल fंतह]
हमें योजनाभो के प्रति लोगो की मास्था जमानी पडेगी घोर उसके लिए एक बाताबरण तौयार करना पहेगा।

प्लानिग कमीशन को ले लीजिए । हमारे जो टेवनीकल भावमी हैं उनका उसमे बह स्थान नही मिलता जो कि उन्हे मिलना चाहिए। जो भाई $0 \% 0$ एस, धग्रंरह के लोग हैं, वे पहा पर गखे जाते है भौर के योजनल्मां की, ल्लानित की बात करते है। बे लोग एउमिनिस्ट्रेटिव मामलो के जानकार हो सकते है लेकिन ₹₹ मामले की जानकारी उनको नही हो सकती। यही कारण है कि योजनाभ्रो के दूरा जो सब से बडी बात हुई है वह यह हुई है कि देहातो भोर शहरो का भन्तर बहृत बढा है। यह्ह अन्तर हमारी योजनाश्रा के बाद बढा है। सभापति महोदया, श्राप जानती हैं कि हमारा जो भ्यादमी देहात में रहता है धह् वहुत पोछे पड गया है। अगर उसकी तरफ भ्रब भी हगान नही विया गया तो वह मौर भी पिछह जाएगा । भगर वह पीछे जाएगा ता मुल्क पोछे जाएगा श्रोर योजनाए कोरी योजनाए रह जाएगी।

जैसा कि पीछे कात्रेष्स वालो न विया, हम भी उसी कदम पर चल रहे है। उनके करने पौर हमारे करने मे कोई भन्तर घाज तक नही भाया है। उनी तरह ता संटिग है, उसी तरह का दिमाग, उसी तरह का हमारा सारा फेलाब है। हमारे काम मे, हमारे बांचे मे जिस तरह का परिवर्तन होना चाहिए था, भ्रफसरो मे परिषतंन होना बाहिए था बह नही हुप्रा है। उस का नतीजा यह है कि वेहात और जहर के बीच जो म्र र बन गया है बह कम नहीं हो रहा है। हम है्हात बालों को कहूते हैं कि हमे पनाज बहुत

पं दा करना चाहिए, गम्ला पर्धिक की करना चािए लेकिन जब बहुतायत हो जाती है तो फिर सरकार की योजनाए कहा चली जाती है ? धैमा कि घापने पिछने साल देखा कि गबे की क्या बेकह्री हुई। गष्षा खेतो मे खडा रह गया । हमारे सूबे के किसानो को उसका सही पंका नही मिला । यह सब हमारी योज्नाभों की कमी है, हमारी प्लानिग की क्भी है । हमे इसके लिए ऐसी योजनाय्रो का निर्माण करना होगा जिससे किमानो का यह पता हो कि कितनी जमीन मे क्या चीज बोयी जानी चाहिए। इसके लिए एक लोग टर्म पालिसी हमारी होनी चाहिए 1 भानुप्रताप सिह जी ने बहा है वि गक्ना कम 才ोको 1 तो उसको नोटिस दो इस बान के लिये कि हम कई साल तब गष्रा नही चाहते श्रोर दूसरी चीजे नही चाहते। उसके लिये याजनाबद्ध तरीके से नागो का चलना पडेगा मोर उसके लिरे कुछ ब्टाई कर्नी पडेगी। भ्राल का सारे सूबो मे यही हाल हा गया, श्रनाज का यही हा जाना है जैसा कि उमीद है कि बम्पर काप होगी, उसकी भी यही हालन हों जायेगी।

आ्याज जंम कि पिस्बडे हुा राज्य है उनको पूरा पंमा नही मिलता है। क्षाज सबमे ज्यापा लोगो के दिमाग पर यही जोर पडा डुश्रा है, चारो तरफ यही शचार है कि जमीन की भ्रोर सीमाबन्दी करो श्रौर उन पर घौर तलवार लटकाम्रो। श्राज उत्तर प्रदेश मे 18 एकड की सीमा है । भगन उयसे कम जमीन किसान की होगी तो बह किस के लिये टैभीकल भौर किस के लिये मैकेनिकस भोर छूसरे साधन जुटायेगा । भर्र जमीन की घोर सीमाबन्दी की लोग बात करते हैं तो बह्ह मुएक के साप विश्वासधात की दारा


हम यह कहते हैं वि जो छोटे हैं, वैकबर्ड हैं जिनके पास जमीन नहीं है' जिनको जमीन देने की ब्वात करते हैं, तजुर्वा यह कहता है कि जिनके पास कम जमीन है वह उसे बेचकर चले गये हैं। चारों तरफ यही हुग्रा है। उसके लिये समझना चाहियं। ग्राज लोग हवा यें उड़ रहे हैं ग्रोर सारी प्लानिग कागजों पर ही हो रही है । झ्रस्षलित में देखेंगे तो पता लगेगा कि कहां पर दुनिया बस रही है। कुछ बहुत पीछे चंने गये हैं अौर कुछ बहुत ग्रागे चले गये हैं।

यहां लोंग रोजगार की वात करते हैं। ग्राज एक भ्रादमी 10,10 रोजगार करता है ग्रौर एक को रोजगार मिल भी नहीं पाता । हमें ईमानदारी ग्रोर सख़ती से यह करना पड़ेगा कि एक ग्रादमी एक ही रोजगार करे। चाहे नौकरी करे, खेती करें ब्यवसाय करे जो भी उसका मन चाह्टे करे, लेकिन चारों तरफ की ठेकेदारी न करे, उस पर पाब दी होनी। चाहिये ।

ग्राज लोगों को सवर्णो अ्रौर हरिजनों में बांट दिया गया है। जो कांग्रेस वालों ने किया, जसी पर ग्राप चल वेंटे हैं। कौन मना करता है कि छोटों को मत उठां्रो, लेकिन उसके लिये बड़ों को भी देखना होगा क्या उनके मकान की सीमंधन्दी ही कर्तं। करोड़ों की जायदाद है, मकान हैं, उनकी तरफ अ्रापका ध्यान क्यों नहीं जाता ? जहां ध्रान जाना चाहिये, वहां ग्रापका दिमाग नरीं जाता ग्रौर ग्राप लंग जमीन के पीछे डंडा लेकर पड़ गये हैं कि जमीन बांटो, जमीन बंटो। लोग कहते हैं कि जमीन का बंटबारा करां, लेकिन में कहना चाहता है कि इससे देश उा उद्वर्टोन बत़ा़ नहीं हैं। घह टीक्ष नहीं है कि जिम जमीन पर काजनकार कमाना है उसका बंटवारा किया जाये । उसका ग्रोर कोई रोजी

का स।घन नहीं फिर भी जमीन का बंटवारा करो ? जर्मीन का बटबारा तो श्रपने ग्राप हो जाता है जब उसका परिवार बढ़ जाता है, जमीन की सीमाबन्दो झ्रपने ग्राप हो जाती है।

मेरा अ्रापसे यह नग्र निवेदन है कि जसे मिने गक्ने की बात कही थी, उस ग्रोंर सरकार को विशेष ध्यान देना चाfहरे। जो बीमार मिलें हैं, उनके बारे में सरकार को अ्रपनी श्रोर से जोर लगाकर उनका मौडिफिकेश कन करना चाहिये । हर ₹१ल उनमें 25,30 लखख रु 0 मरम्मत में लगते हैं श्रीर इससे कुछ मिलता नहीं है इसके लिये जन्हें नई व्यवस्था करनी चाहिये जिससे उनसे अ्रच्छी पैदावार ले सकें श्रौर मुलक के लिये फायदा हो सके।

मेरा कहना यह भी है कि ज़ो बड़े-बड़े सूबे हैं जसे उत्तंरप्रदेश, विहार-दिमाचल तो छोटा है ऐसे बड़े सूबों का बंटबारा ग्रापको करना पड़ेगा ग्रौर छांटे-छें टे सूबे बनाने होंगे तभी तरक्की हो सकती है जसे हरियाणा श्रींर पंजाब ने तरक्की की है, उनका उदाहरण हमारे स7मने मौज़द है। उत्तर प्रदेश जितना बड़" है, दुनिया में 7,8 मुल्क ऐसे हैं जो जससे बड़े हैं। इसकी तरफ ग्रापको ध्यान देना पड़ेगा कि ग्राज किसं तरह से हग हैन सूबों का फासला कम कर के ज्यादा इहच्छी तरक्की कर सरेंगे।

हम लोग बड़ी दुहाई देते हैं ग्रल्पसंग यकों की, मस्लिमों की श्रोर बं वहर्ड लंग्री की। हम उन्हें चठाना चाहते हैं, लेटि न है पर ध्यान नहीं देते कि उनमें जो बाएं: $\overline{\text { F }}$ करने चाले लोग हैं जो गफहर हैं, च्रा मन ग्रौर द्विमाग निए तनह का है. : हली नग्रु की दिमाग हनफ़ हनांत टे़े। ग्राज जंब बोट में बिरादर्री श़रु से है फैल गई हैै तो चह् ग्राहानी से हटने घाली नहीं
[8ी चन्द्रपाल सरहु]
है। जो जिम बिरादरी का भफसर हैं, देह तो को उडाना चाहते हैं तो उमको थही लगामी तभी इसका निराकरण हो मन्ना है।

जब तक इस मुल्क मे बंरोजगारी का झ्त नही हाता है तब तन यह मुल्क ऊचा नही उठ सकता है। भ्राज हमारे यहा पाच छ करोह लोगो की शक्ति भौर दिमाग बेकार है, जिसके कारण चारा तरफ फम्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी के बाने मे सही श्राब्डे नही मिल पाते है । देहात मे, इनटीरियर मे भौर शहरो मे न जान विनमे लोग ऐसे है, जिनक पास कोई काम नही है। जो योजना पढ-लिख्ये लोगो को रोजगार नही दे मकती है, उसमे कोई लाभ नही हो सकता है। अभी हमारे दोस्ता ने कहा है कि डाक्टर भरे इजीनियर बेकार फिर रहे है। इस का कारण यह है कि हमारी योजनाये केषल कागजो पर ही ग्ह गई है औौर इस लिए हमारा मुलक भागे नही बठ पाया है वल्कि चह प्रोर वोछे गया है, यह बान कहने मे मुसे कोई भय या सकोष्च नही है 1

में भापवो धन्यवाद देता हू कि भ्रापने मुøे समय दिया।

SHRI K T KOSALRAM (Tiruchendur) $\mathrm{Ou}_{\mathrm{r}}$ planning commigsion is more powerful than the ministers We know that without the clearance of the Planning Commission no plan can be taken up by the government Every small thing must go to the Planning Commission first and then only, after their clearance go the government and can be executed Unfortunakely the Planning Commussion is not tair to the southern states For example, I would like to refer to the Sethusamudram project which has been oxxilined by an meminent Indian,

Sir Rapmawami Mrudaliar. He had the foresight to say that this proiect was the key to the development of Indiam shipping industry The Plannung Commission has not so far considered the unanmous resolution passed by the legislative assembly of Tamuinadu about the necessity of Sethusamudram project After all the capital outiay is only Rs 80 crores compared to Rs 900 crores which you are thinking of spending on Navasiva port, near Bombay, it is estimated to cost Rs 900 crores Compared to that, the Sethusamudram project is estimated to cost only Rs 80 crores as out-lined by such an eminent man Ramaswamı Mudaliar Today our Prime Minister in reply to a question has stated that Bombay Port was losing Rs 400 crores every year because of congestion at the Bombay Port, that is why tney are considering Svana Shiva port at an estimated cost of Rs 900 crores My point is that if Sethusamudram project is implemented, many ships can be diverted to Tuticorm port, they need not go all the 700 miles via Colombo, that distance will be reduced to less than 100 miles Indian shipping as well as international shipping wall welcome this, especially in view of the increasing fuel prices When this project comes up we can think of running a line to Australia and other eastern countries Similarly Tuticorin has not been considered for the construction of a shipyard on the eastern coast The shipyard proposal has beerr sent by the Tamilnadu government some years ago but the Planning Colnmission has not touched this proposal at all It is very unfortunate I am afrad the Planning Commission is guilty of being partial, that is my charge against the Planning Commisvion.

There are other things also
MR CHAIRMAN: Thers is very little time.

SHRI K TY KOSALRAM: NObody dreamed that the American Seventih

but it add haypen auring the Bangladesh liberstion war. I am saying that construction of shipyard at Tuticorin should be seriously considered. Other shipyards are not overcrowded and booked for years to come. With the development of shipyard at Tuticorin we can have regular services to Andaman and Nicobar Islands.

I want to bring to your notice that in regard to Chinnamuttam Fishing Port (near Kanya Kumari) all the formalities including the technical senction have boen conpleted Still the Planmin; Commission has not allotted funds.

On the east coast, with the coming. of Sethusamudram Project, we can even declare Tuticorin as free port. At the moment all the shirs touch Colombo. The Planning Commission must bear in mind all these things and approve the Sethusamudram Project and Tuticorin Shipyard.

The Planning Commission, to expedite this work, can constitute a panel of experts to go into this and sinalise it as early as possible.

Coming now to the important irrigation project_linking of Ganga with Cauvery-it has become a project of immediate importance. The other day some experts have pointed out that Narmada is dryin gat soure $I$ don't wish this to happen to Narmada sanctiffed by the father of the nation. I am sure that our Prime Minister, who hails from Gujarat would not like this to happen. He should order immediately tine linking of Ganga with Narmada and later this can be extended to Godavari and Krishna and then Cauvery. I would request the Planning Commission to look into this with all seriousness and formulate this project.

Similarly, the Planning Commission has constituted four panels for looking into the questions of proper vetilimpedion of waters in the country. One of the panels is also considering
the utilisation of waters of west-flowing rivers in South.
I would like to bring some facts - ...di avallabiuty of water to the notice of the Planning Commission. Kerala is having 2,500 T.M.C. but Tamilnadu is having only 500 T.M.C. out of 2,500 T.M.C. Kerala can utilise only 500 T.M.C. 2,000 T.M.C. of water is going waste to the sea. The Government and the Planning Commission should ensure that Kerala be advised to spare a least 100 T.M.C out of 2000 T.M.C. going waste into the sea. This 100 T.M.C. water will irrigate 1 million acres of land in the drought area.

Tuticorin has become a major port. Yet the hinterland is served by metregauge line. The survey for a broadgauge line between Tiruchirappalli to Tirnelveli-Tuticorin was completed as early as 1967. Yet the Planning Commission has not yet approved this scheme.

MR. CHAIRMAN: I have been pressing for it, though it is not my constituency.

SHRI K. T. KOSALRAM: You can approach the Railways and the Planning Commission to approve this scheme ior execution. The Planning Commission should once again think of this. It should reffect the people's aspirations and their needs. In fact, I should say that the Planning Commission ahould regulariy have communication channel with people's representatives so that schemes can be formulated bearing in mind the actual needs of the people.

I would say that there is inordinate delay in the sanction of schemes. Worse than that is, that money is also sanctioned in the first week of March and the States are unable to spend this money before the close of the financial year.

It is really amazing that after 30 years of Planning, we are still having all over the country power scarcity.
[Shri K. T. Kosairam]
In Tamil Nadu there is nearly 50 per cent cut for the past 20 days. The industries are closed and the agricultural crops are withering. I wonder what kind of planning we are doing when we cannot provide power for agricultural and industrial operations which are the mainstay of our economic development. Only the other day there was news that there will be black-out in Delhi as the Power Plants do not have coal. Are we planning for the welfare of the people or are we planning for creating more problems for the people? Let the Planners do some hard thinking on this.

I am unable to support the Demands for Grants of the Planning Commission.

धी कर्पाण जैम (इन्द्रीर) : मभापति महोध्यr, भभी तक जो प चदर्ष'य योजनायें चलाई गई हैं, प्रथम पंच वर्षीय योजना से लेकर पंचम पंचवर्षीय योजना लक का अवर थां लन किया जाये तो है कह सकता हुं कि मूर्खं विद्धानों के द्वारा यह योजनायें बनाई गई । उनके सोचने का तरीका धीर उनकी भाषा विदेशी थी। उन्होंने fिल्नी में बैठकर सोचा धौर योजनायें ननाई छ्यलिए वह मूर्ण्ज विद्धानों की योजनायें साबित हुँ । उसी का पा णाम हैं कि 1960-61 में 38 प्रनिगत लोग मूखे मंग हे बे भ्राज बढ़कर 54 प्रतिशत हो गए हैं। जष्टां इन लोगों की प्रति व्यक्ति भ्राय 25 रुया प्रति माह है बही दूसरी क्रोर बीस बहे घरानों की रूंजी जोकि 1951 में 648 करोड थी वह भ्राज बढ़कर 5111 करोध तक पहुंण गई है। 1953 में प्रति व्यक्ति कपड्डे की खपत 14 मीटर थी जोकि म्राज 12.8 मीटर प्रति
 अरिश्रम व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति कपऱे की स्रपत्त मिर्फ 3 मीटर ही है। जसी प्रथार के हिन्दुस्सान में 2 करोए़ परिबार

ऐसे क्रें बिनकी प्रति पसियार ष्ंती 10 खपए है। छसी प्रकार के जही सक मफानों का सम्बन्ध है, गांवों में 60 प्रतिजत मकान कच्चे 管 तथा 2 करोड़ लोण क्रटपाय पर तोते हैं । दूसरी घोर हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति 1200 एकड़ पर बने हुए भवन में निब,स करते हैं, विखाम कग्ते हैं । छसी प्रकार से मंबीकण, कलक्टर, कमिश्नर 5-5, 10-10 ए ड़ भूमि पर घ्रपने निबस स बनाते हैं। इसी बात के सिद्ध होता हैं कि पिछली पांच पंबदर्षीय योजनाये मूर्ष विद्धानों द्वारा बनाई गई।

हस छठठी पंचवर्षाय योजना में थोडा सा घन्तर नजर घ्राता है जिसके लिए मैं जनता सरकार को बघाई्द वेना चाहता हैं। यद्धपि कार्य मे कोई तेबी नहीं भ्राई है लेकिन जो लक्ष्य हैं वह स्पष्ट हैं कि ह्रम जहर से गाबों की घ्रोर जायेगे, दडे से होंटे की श्रोर जायेगे तथा यथसंभव 7 घीन से हाथ की धोर जायेगे। यह्ठ सक्ष्य ठीक हैं। इसी के परिण मस्वरूप घहरों के बजाए गाबों के लिए खर्षं की भाबा बढ़ाई गई है। कुटीर तथा छोटे उद्योगों के लिए खर्षं में वृद्धि की गई है। पीने के पानी, ग्राम विद्युतों तिरण तथा परिबहन के लिए खर्चे मे खृति की गई है। ये सारे लष्य हम देब रहेंद्ं सेकिन्न जो चद्छेग्य हैं-बेरोजगारी मिटाना, गरीषी समाप्त करना, धममानता हूर करना-स सके बारे में योजना विमाग को घांकलन करना चाहिए। दो साल अनता ष्रकार के बीत चुके हैं, इस अवधि में क्या हुमा है ? जो जनता पार्टी का घोषणा पन है उसके भनुसार हमारे प्रघान मंवी कहते हैं कि दस साल पे बेरोजगारी समाप्त करेंे, पांच साल में ग्रनटचेखिलिटी सम प्त बरेंजे लेकिज क्या वे इस लक्ष्य को पूर कर सेंगे या नहीं ? मूक्षे इसमें सन्देह है ययाि,



अस्स्यों के पार्टो के fिगक ग्रोट fिया है। हु कमी मी ऐसा नहीं करेंगे। हम जल
 बराबर बोट देतेते रहँंगे लेकिन प्रधान मंत्री जी बहां पर किसी को निकालेमे नहीं और हम भी कमी यहां पर बिलाफ बोट नहीं देंगे परन्तु साथ ही छम भपनी राय जरार रर्बंगे। मैं रज्य मंत्री जी से चाहूंगा कि के प्रधान मंत्री तक बबर पहुंणा केंगे। में षम्ट सुसाव देना बाहता हैं। भापने दस साल में बे रोजगारी समाप्त करने की बात कही है लेकिन क्या वर्तमान तरीके से क्षाप बेरोजगारी समाप्त कर सकेंगे ? मेरी राय में काप ऐे़ा़ नहीं कर सकते हैं। सक $T$ की विसभ्नता हो सकती है, भांक़़ों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस बात्रे घन्द्रा कोई मतमें द नहीं हो सकता कि देण में केरोजगारी नहीं है। कोई कहता है -5 करोड़ है, कोई 10 करोड़ कहता है भोर कोई 12 करोड़ कहता है - लेकिन प्रश्न यह्ह है कि इसको कंसे दूर करेंगे । वंकटरमण साहब प्लार्नाग कमीशन के मेम्बर रह चुके हैं, मैं उन को मूर्ख नहीं कह सकता, लेकिन पिछली पांच षंचवर्षीय योजनायें जो विदान लोगों ने बनाई यों, जेरोजगारी को दूर नहीं कर सकी। बेरोजमारी दूर हो सकती है- कससे ? छैषि पर जोर बेने से, कुटीर च्योगों पर जार केने से, गृह उस्योगों पर जोर देने से। सब से पहले तो योजना विभाष को क्रपने धन्दर एक सेत्र बनाना चाहिये - $\boldsymbol{\pi}$ नीक के बारे में, हिन्दुस्तान में कोन सी तकनीक को भपनाया जाए ? क्या हस श्रोर भमरीका की सकनीक को थपनाया जाय या हिन्दुस्डान की तकमीक को घपयनरया जाय ? हम को सब ते पहले देबना बाहिये कि हिन्दुस्तान की पाबादी का घनट्व कितना है घररे दुनिया के हूसरे देशों की पर्बादी का घनत्ब कितना है। हिन्दुस्तान की जाबादी के घनत्व के हिसाव से हम को ऐेसी योकना बनानी काहिये, जिस में कुषि उखोनें को, कुटीर उबोगों को बत़ाषा मिले


की खुभी छीनी जाती है जिन के द्वारा इन्सान को बेरोजगार किया जाता है ।

योजना विभाग से मेरा कहृना है कि दो सास बीत नुके हैं, इस तरह से प्राप 10 सालों में बे रोजगारी को दूर नहीं कर सकेंगे बेरोजगारी दूर हो सकती है - लेकिम इस के लिये भ्राप को कुछ ष्यवस्था करनी होणी, वे तमाम बस्तेयें, जंसे कपड़ा, जूता, सायुन, ऐसी तमाम वे घस्तुयं जो हाध से बन सकती हैं, उन के मझीन से बनाने पर बन्दिश लगानी चाहियें बे पाषर से नहीं बनेंगी, हाध से बनेगी - भगर भाप ऐमा कदम उठाये तो इससे करोड़ों लोगों को काम मिलेगा। लेकिन यदि म्राप ऐसा नही करते हैं तो यह बेरोजगारी मिट नहीं सकती है।

इसी प्रकार से शुषि मे ट्रेक्टर का उपयोग होता है उस का भी सीमित माना में उपयोग होना चाहिये। भाज प्रतिप्ठा के कारण टेक्टर खरीदे जाते है. हरियाणा में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन होना यह चाहिये कि जहां जहूरत हो चहां बरीदे आांय, हारवस्टर्ज को भाग ही लगा देनी चादिये, जिससे बेत मजदूरों को भधिए से भधिक काम मिले पिछले 25 सालों में नई नई मशीनों का उसयोग कर के जिन से कम हायों को काम मिले, हिन्द्धतान का पत्यानाश कर दिया है। लंकिन भाज की हिन्दुस्तान की सरकर से जो जनता पार्टी की सरकार है जो भपेक्षा थी षहु किसी हद तक पूरो नहीं हुई है उस बक्त जो हैा जनता में पं दा हुई बी, वह् माज बरम हो गई है। लेकिन यह् खुरी की बात है कि योजना कमीयन के श्दन्र भाज जो लोग हैं, उन के भन्दर भारतीयता विसाई देती है, प्रो० राजकृष्ण सरीबे लोगों के भाषणों को मुक्षे पढ़ने का श्रवमर मिला है, उन के विचार बहुत श्रच्छे लगते हैं। इस लिय दो साल घ्यतीत हों चुके हैं, बाकी के दो तीन सालों के झ्मन्दर
[बी! कल्गण जंन]
यदि उन तकनोकों का विकास नहीं किया जायगा जो काम हाथ कर सकत हैं, जो काम छोटी मशीने कर सकती हैं यदि उन को प्रोस्साहन नहों दिया गया तो हम भपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सक्रेंगे।

इसी प्रकार मैं यह्र भी कहना चाहता हूं योजना को समभ दृष्टि से देखा जाय, इस समय योजना में समग्र सोच नहीं है जिस का परिणाम यह होता है कि कुछ लोगां को ही फायदा हो पाता है। इन अंचनर्षीय योजनाभों के द्वारा हम ने केनल 50 लोगों को सम्पत्न बनाया है, जर्ककि प्राज हम को देश के 60 करोड़ लोगों को सन्नत्र छनांमा है, सन्तिम भादमी का उदय करना है, मब से नीचे बाले व्यक्ति को फापद्या पहुंवाना है, हम उस तक कंसे
 चाहिये । में उम्मीद करता हूं कि बोजना कमोगन के पर्श्प लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे ग्योर इस को कार्यान्वित करने की तरफ घ्यान देंगे ।

जबापनि महंब्य : अंबी महोदय सुन रहें हैं ।

अरी कल्पाज 凶ंन : संत्री म्होदय मुक्ष मालूम है कितना गानतें हैं।

मैने चजट पर हुई बंहस के समय काफी सुम्नाब दिये थे, जिन से 2 हजार करोड़ के सोर्म प्रतिवर्षं इकट्टे किये जा सकते हैं, उन लोगों के द्वारा जिन के पास क्षा है। में छम्मीद करता हुं हमारे प्रधान मंली की धोर राज्य मंज्री जी उन को पकेगे , मेरे उन सुमावों सें हमारे बहुत स्रारे मसले हल हो जायेंगे।

हस समय की में कुछ सुक्नाब देना चाहता दं घौर चाहुवा हुं कि भाप उन को ध्यान से सुनें घोर योजना कमीशन के जो सबस्य लोग है उनको मी घंत्प पबने को वेंगे । सन 1983 गक एक घी व्यक्ति को सरकारी

नोकरी में प्रश्सासकीय कार्य कलिये नहीं रखा जाना चाहिये 1 भाज हमाई कर्द सदस्यों ने, चिशेष कर श्री घनन्तराम जायसवाल, तिबारी साह्वब थोर भी टी० ए० पाई साहेंने कहा 1 हजार करोड़ रुपे से ज्यादा हमारे नान प्लाण्ड बजट में वृद्धि हुई है भोर प्लाण्ड बजट में 250 से 300 करोड़ हुपये की कमी हुई है। यह बड़े पर्म की बात है। हिन्दस्त्तन में $20-25$ साल तक यही होता रहा, नीकरी देने की ही व्यन्स्था होती रही, जब कि भाज जरुरत इस यात्र की है कि नीकरी देने के बजाय उत्पादन के कार्य में लोमों को रोजगार दो। बजाय ह़स के हम कलम चिस्मु रोजगार दें जहां पहले 1 हजार व्यक्ति थे आ 5 ह्जार उक्वित्त हो गये इस से हिन्दुस्तनन तरकी नहीं कर सकेगा उन की जगहृ उत्पादन के रोसगार में लोगों को काम दें।

दूसरी जरूरत यह है - जनता पार्टी के घोषणा पत्न में भी कहा गया है होर 6 ठी वंच धर्षीय योजना के प्रारूप में मी कहा गया हैं कि हम भसमानता को समाप्त करेंगे । दो सालों में भसमानता समाप्त हुई हो ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता।

मेंने बजट पर भी सुद्नाब दिया, फिर सुलाष्ब देना चाहता हूं कि बह़े से ख्यक्ति की पामवनी को भी हमें निस्चित करना चाहिए। मान हिएदु स्तान सें ऐं से भी लोग हैं जिनकी भाभदमी बस रुपया माह्ह है। इसबिए हमारी जमता पार्टी की सरकार को इस के बारे में सोष्ता चाहिए पोर ऐसी योजना हमारी बम्नी चाहिए कि किसी की तंनष़वाह दो हातार से ज्यायां न हो पगर भाप इस से सहमतन त हों तो दूे तीन ह्हजार कर दीजिए लेकिन ह़स के म्रजिक किसी को भी तणख़वाम्ह नहीं देनी चाहिए। भगर सरकार ने हिन्दुस्तान के कुछ लोसें की तरफ हो देखा, गरीब भीर भूबे नंगों की रहक नहीं वेबा जो कि भम्न जलता पार्टी की सरफाए



इसी दरह से हिन्दुसान में कपछे़े की मी कोई मोलना होनी कािए। क्या हिन्दुस्तान में बहुत तरहांके कप⿳े़ पहैनाए जाएं ? हमें सोल्ना पड़ेगा कि किस तरह का कपष़ा हिन्दुस्तान के भन्दर होना चाहिए, उसके लिए सही योजना बनाने की जहरत है। हमें हिन्दुस्तान में घतने तरह के कपषे़ की जब रत नही है। हमें हिन्दुस्तान में ऐसे कपड़ें की जल्रत है जिससे भर्षिक से प्रधिक लोगों का ता उका जा सके।

कार के उतयोग के बबारे में में कहना चाहताहै कि चीन प्रोर लोबिया में इमका उपयोग वंद है। बहां कुछ लोग, मंत्री, उाक्र प्रोर कृछ ऊंचे लोग रब सकते है। लेकिन हिन्दुस्न न में जिस तरह से कारों का जपयोग होता है घह बंद होन। चाहिए।

हिन्दुस्तान के भ्वन्दर एक व्यक्यि भीर एक परिखार के पास क्षात सो सबेर फेट अभिक जमीन में निमित मकान नहीं होना चाहिए । भाजकल ऐसे लोग मी हिन्दुस्तान में हैं जो पांच-पांब हजार फीट के मकान में रहते है । उपके बतरें में कोई सीमा निशिषत होनी चाहिए।

योजना में उत्पादन वदि की बात है कि कितनी उत्वादन वृदि का लक्ष्य है या कितनी उस्पाबन वृदि हो रही है। महत्व इस बात का नहीं हैं कि देश में कितनी उत्पादन वृष्बि होती है बरिक महल इस बात का है कि वह कितने लोगों के ब्वारा भोर कितने हाषों से होली है।

समापति महोद्या, बस थोड़ा सा समय भीर ीजिए।

MR. CHAIRMAN: I am calling the noxit speaker-Kumari Ananthan. Now your apeech is not being recondach. According to the rules, the nemt apeaker has the fioor. So, please repame your seat. You are not being
recorded. Once I call the next speaker, he has the floor; that is the rula

> *SHRI KUMAFI ANANTHAN (Nagercoil): Madam Chairman, while participating in the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Planning, I would fike to know from the Government what is the economic environment in India after nearly three decades of planned development. Our warehouses are full to the brim with foodgrains, yet millions of our people are maimed with malnutrition. We are reaching saturation tevel in our foreign exchange resources, yet we are comr pelled to export more and more and we spare no efforts in soliciting external credits and grants from all international financial institutions. The domestic savings out strip our domestic investment, but our per capita income is still at the bottom in the the world economy. What a paradox we are in!

The Chairman of our Planning Commission, Shri Morarji Desai, says that simple living is the soul of planning. But the Goyernor of Reserve Bank of India has scoffed at the idea of simple living as a primary tacter of planned development, eapecially in the present day explosion of technological and industrial advancement. If there is no identity of views between the elected representative of the people and the execritive agents, then the Plan will be mere scribblings on paper. Only the other day the Central Finance Ministry has issued a fiat, expressing its fervent hope, that the States would expeditiously expend the foreign add received for the Plan schemes of the States. The Union Finance Ministry has also expressed its extreme unhappiness over the paintully slow utilisation of such foreign aids by the States. What about the Plan allocations made by the Planning Commission? The short fall in plan expenditure during 1978-
*The original speech wan delivered in Tanshl.

## [Shri Kumari Ananthan]

78 in the case of some States 19 as tollows:
$\left.\begin{array}{llllllll}\hline- & & & & & & & \\ \text { Rs. in } \\ \text { crores }\end{array}\right]$

The total unspent money from plan allocations comes to Rs. 336 crores. There is also no meaningful explanation for this massive unutilised funds. The Sixth Plan is yet to be finalised The outlay of Sixth Plan is of the order of Rs. 69,380 crores. The Government goes on mobllising resources, sometimes disproportionately to the real needs, from the people of the country for their own progress. But the revenues remain unspent like the water in a stagnant pond and not utilised for irrigation purposes

In 1976-77 the plan outlay was 35 per cent and in the third year of Janata rule, it has come down to 7.4 per cent in 1979-80. Probably the Plan is rolling down! In 1950-51 the value of rupee was equivalent to its real worth. There was no difference between letter and spirit. But now the value of one rupee is just $\mathbf{8 0}$ paise. The guarantee given on one-rupee note is worth that much only. There is no honesty in the Government's vieman assurance that one-rupee would tetch its value. It looks that the plaper on which a rupee is printed is more valuable than the value of a
rupee. What is in the paper is not obtained in praetice.

We are talking from house-tops about the subsidy being given to the agriculturists of the country. In 1947-48 the subbidy scheme was introduced with an allocation of Rs 23.95 crores. At the moment the allocation for subsidy is Rs. 560 crores. Since inception, the total allocation of subsidy alone has gone to Rs. 3,178 crores, out of which a sum of Rs. 2,860 crores has gone to wheat growers Do we require any better illustration to prove that the rice-cultivators are the step-children of this Government.

In 1950 the percentage of taxation in relation to the national income was 66 per cent and now it has been hiked to 18.8 per cent The revenue from indirect taxes has been increased to the level of 79.7 per cent. while the revenue from drect taxds is only 20.3 per cent. No other developing or developed country has tapped the source of indirect taxation as India In other words, no other country has fleeced the common people as India has done Indurect taxation imposes back-breaking burden on the common people. Can this be controverted by anyone with a little economic acumen? upto 1965 the public debt was of the order of Rs. 8000 crores, which rose to Rs $20,4.51$ crores in 1875-76. During the three years of Janata rule, the public debt has reached the staggering figure of Rs. 34,116 crores-an increase of Rs. 18,665 crores in public debt. The people have been sapped to their marrows. With all this, the Sixth Five Year Plan is still in suspense. The Planning Commission should really be a body of economic experts, who should be free from political expediencies and who should have before them the goal of common weal. All the planned efforts will have some meaning if the people get water to quench their parched throat, two square meals to appease their gnawing hunger and a shelter to save thermselves from sun, showers and
shame. If these minimum requirements of the people are not achieved, then all the planning efforts are futile.

1 will now come to the point that has been referred to by my friends who preceded me and that is, the Ganga-Cauvery link-up scheme. At the outset I would like to re-christen it as Ganga-Kanyakumari link-up scheme. In the North we have recurring floods and in the South we have to face repeatedly drought. In the North we have furtile fields and in the South parched earth. This scheme would take water from the North to the South. You not only solve the twin problem of flood and drought but you will also solve the problem of growing unemployment in the country. There should not be an evasive excuse of massive investment required for this project. The people in the States through which this project would pass through would readily do this work for food. The grotesque landscap afflicted by drought would become a vas stretch of green with the help of gurgling waters of Ganga. Our land would become a land of perennial sunlight and no room for ever for any gloom. Industries would come up when the basic raw materials are available in plenty. The frequent electricity cuts do not speak well of our planning. When this scheme is implemented there will be no paucity of power.

The aliens ruling this land could connect North and South and East and Weat with railway lines. But we have taken 30 years to complete a railway line of 50 miles from Trivandrum to Kanyakumari-we have gone on the snail's pace of 1.5 mile a yearand it is going to be inaugurated at laat on 15th April, 1970. I hope that Nagtercoll sind Nellai will be connected 500 m isy a rail-link. But the forelgners took the railway line upto Trivendrum, after cutting into tall
hills, within a premeribed time-limit. When they can do such a marvellous job, we can also rise to that level. Thia Ganga-Kanyakumari link-up scheme can be taken up in atages. Ganges can be linked wish Narmada first, which it is feared would dry at source within 10,15 years, according to some newspaper reports. We should not allow this to happen to Narmada, on the banks of which was born the Father of our Nation. Are you going to allow Narmada to become dry, as you are going away from Gandhism? Both Gandhism and Narmada should not be allowed to go dry. After that, you can connect it with Godavari, from Godavari to Krishna, from Krishna to Cauvery, from Cauvery to Palar, from Palar to Vaigai and from Thambaravarni to Pazhaiyar in from Thambaravarni to Pazhaiyar in Kanyakumari. Besides irrigating lands, you vill have a national water way also for navigation purposes.

Let the Ganga emanating from High Fimalayas, the natural protector of our freedom in the North, go to Kanyakumari, the protector in the Southern-most tip of the land. After feeding her children throughout the longth and breadth of the country, let Ganga become part of Indian Ocean in Kanyakumari. Mother Kumari will enable Ganga to produce salt also, after she has fed millions of our countrymen.

In the end I would say that tie Plan should give life to the people and not stultify it.
 सभापति महोष्या, जों योजना का बजट हाता सदन में पेश्र. हुभ्या है उसका मैं समर्थन करता हु भोर समर्थन के साथ भ्षाथ कुछ सुक्ताब भी देना चाहता हैं। समर्थन तो पहलले भी. लोग किया करते थे, आ्यांख मूद कर समर्षन किया करते थे, उसी का घह्र नतीजा हुप्रा कि एक व्यक्ति, की, ससासीन होकर, छस देश में तानाचाही बन गई्ष ले किन उम बैसा समर्थन नही फरना

वाहले हैं। इस वेश्र की पाम जनता की जो अाग यें मौर अ्याकाभाये थी, हम लोग जो वहा पर सदस्य चुनकर ध्याये, हम क्राशा रबते बे उसमे पूरी तो ग्ही लेकिन कुछ रुप रेखा हमारे सामने घाई है परन्तृ जिस रफ्नार मे हस सरकार को योजना बनानी चाहिए यी भौर जो रूप रेखा प्रस्तुत करनी चाहिए थी बह नही हैमा है। घ्रमी पुरानो लीक पर ही हम चल रह्है है। हिन्दुनान गांबों का देश है लेक्रिन उसका ख्याल किए विन्म प्रரधिकारी तबा मस्नीगण सिर्फ किताब पढ़ कर पौर टे बल पर बंठ कर योजना बना देत्रें। भमी मी इस देश मे करोडो ऐसे गरीब लोग है जिनकोे चरपेट भोज्ल नहो सिबता है । 干शत उनफा कमो खाल किसा गया है ? हम योजना मकी जी से हहना वाहते हैं कि भ्यापने इस देश की जनत। को जो प्राप्वर्सन दिया है, उसके आर्धार पर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लियं भापको समयबद्ध प्रोग्राम बनाना पडेगा 1 पुगानी लीक पर चलकर यह कार्य नही हो सकता है । लब् तया कुनीर उद्योगो के लिए भापने एक रूप-रेका तंयार की है हीर इस सम्बन्ध से जो बिधं यक श्राया था उसमे थी बह बात कही गई है कि लबु तथा कुटीर उद्षोगो मे जो साभान बनेगा उस पर टैक्स नही लगेगग। लिकिन छोटे उद्योग तैयार होकर खडे हों उसके लिए भापके पास क्या रूप-रेखा夷? पापको कोई समयबद्ध कार्यकम बमान चाहिए कि एक साल मे एक दो लाब उस्षोग खह करके तीन चार साल मे $5-10$ लाब्त उहोग स्थापिन करेंगे । यदि प्राप ऐसा करेगे तभी इस बेश से बे कारी विद्याणी है।
 करना चाहते है, जिग के मा-चाप ने धरजी जमीन-जायदाद बे च कर उन को पउाया है श्रोर उँन की सारी अ्रागाये, घ्या मानाये उन पर लगी हुई हैं, उन की झायू समाप्त हो जाती है उन को नोकरी नही मिलती है, क्रम के कारण कई तोजवान प्रात्म-हत्या तक :लेते है या जहा खा कर मर जाते हैं। मेरा सुमाष है कि $30-35$ साल की भायु होने पर मी भाप उस को नीकरी मे लेले, फिर चाहे समय पर रिटाबर कर दें, लेकिम उस को $10-15$ साल तक नौकरी करने का म्भवसर मिल जायगा। दस प्रकार का नियम क्राप को बनाना चाहिये ताकि लाखो नोलबगन आो भाज केकार प्डे हैं उन की भाशाषों को पूरा किया जा सके।

हम एक बात प्रधान मब्नी मे कहता जाहते है कि भ्रापने 10 साल मे बेकारी दूर करने की बात कही है । पापसे इम देल को बहुत भाशा है औरोर सदन को भी विश्वास है, लेकिन जिस रफ्तार से श्राप जा रहे हैं मौर जिस ठंग से श्रापकी योजना बन रही है, उस ठंग से इस देश की बेरोजमारी मिटने वाली नही है। प्राप यह्ट ऐलाल कीजिये, जससे भ्रापातकाल मे होता है हम कहते है कि देश के लिये एक ंंटा दो, ऐते ही साप वह सरिये कि हमे देश का विकास करना है। भाप वेग के नाम पर एक रोब दीजिये प्रोर एक तोज की तनस्वाह सब की लीजिये । उसको लेकर निर्धारित समय मे उन योजनाषों को प्रता


पर क्य रद्र्टैं, उनको बांघने का काम कीजिये कि की झमारी फुटीर उब्योग की या लबु उध्रोग की योजनाएं है, उनको एक सर्टेन टाइम मे रतना हंबलप कीजिये । उब तक यह नही होगा, इस देश मे बेकारी नहीं मिट सकती ।

हरिजनों के साय जो श्राजकल किया जा रहा है, यह एक तरह का गोषाला है। प्राप उनके नाम पर रुपया खं करते है लेंकिन उनको राहत भही मिल पाती है, ह्रसलिये उनके बक्तो के लिये रेजीम पल विद्यालय हर fिस्ट्रिक्य में खोलिये मर उनके बच्चे बच्चियो को वहा रककर पढ़ाहये। जो क्राप उनको छान्ववृति या धीर महायता देते है, उसको काटकर एक परिबार के एक ही बन्वे को चाहे दें, लेकिन उसको लेकर रेजी हैंत्रा स्कूल में रबकर पबाइये तरी कुछ हो मकता है।

छूसरी बात उव्षोग के सम्बन्ष से कहना चाहता हूं। उद्धोग के लिये जो स्थितित हैमारे देक मे द्, उसमे कोई गरीब उबोग बडा नही कर सकता है। मैं घ्यक्निगत जानकारी ते भाषार पर कहना चाहता हूं कि एक नोजबान ने दियासलाई की फँक्टटरी खोलने के लिये बिहार मे एन्नाई किया। उस बक्त मैं एम० एल० ए० था। तीन बर्ष तक येरे ेेरें पर रहकर 45 हजार रुपया उसने बर्ब किया तब उसकी फंष्टरी 4 वर्ष के बाद बड़ी हई जब यह पदति है, भध्रिकारियों का मन जहा प्तना बढ़ा हुधा हैं, वहां भाप काहते है कि कुटीर व लघु उद्योग का विकास हो, वह्ट नही हो सकता है। इसलिये प्रापको बांघना पड़ेगा, चाहें वह भ्रिकारी हो, मंनी हो, कोई राज्य हो या ओो भी हो उसको बांधकर के निर्षीरित समय पर शतना कैबलपमैंट करना है, यह्ह उससे कहुता पउेगा तभी यह हो सकता हैं।

वह प्रवि-र्रधान केश है, हसने पहले भो कह्रा था कि ओो ट्रक भोर मोटरगाड़िया कलाने बक्षे खोल है, उनकी भागी का एससीटैट हो



कही जायेगा कहीं, लेकिन वह्ह किसान बूनपसीना लगाकर बेती करता है, उसकी फसल ซली जाती है, जो सरकार का पैसा है, कुछ मुट्ठीभर लोग उसका दुरूयोग करते है, लेकिन मेहनलकग किसान की फमल फा प्र्ययोरेंस भ्राप नही करते हैं, उसकी फसल का भाव दून्योरेन्स कीजिये, उसको गाग्टी मिलेगी तो उसफा मनोबल बढ़ेगा। यहु किमानों का देण है, गावों का देश है, उन किमानो के लिये साप सोथिये, ध्रगर उनकी फसल बरबाद होरी है, उसमे उनको महायता देने है तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढेगा शौर बेती के मामले में बह विकास करेंगे।

भ्रन्त मे हम बह कहना चाहिगे कि जो श्रापका निर्धारित कार्य कम है उसको लेकर भाप प्रतिवर्षं के हिसाब से कुछ ऐसा यनाइएये कि इस ढुग से हमको इतना कैवलपमैट करना है। यदि यह नहो होगा तो जिस माबार पर भौर जिस रास्त से हम लोग कल रहे है, उससे हम यह प्राशा नही कर सकते है कि श्रापके प्रधानमत्रित्व काल मे जो इम देश का माम श्रादमी या इस सदन का मादमी विश्वास रवे हुए है, उसकी वह पर्शा पूरी होगी इस रफतार से चलकर मफलता मिलेगी, छमकी प्राशा हैं नही है। हम भ्राशा करते हैं कि सगली योजना मे क्षाप समय निर्धारित कर के तीन कार बर्षो में छुछ नया कदम उटामे का काम करेगे, हतना ही कहकर में समात्त करना है।

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Madam, Chairman, I am happy that Planning has received in this year's Demands for Grants discussions a considerably high priority and it has obtained the second place in the list of discussion on Demands for Grants. Now, by curious coincidence, wre ane discussing Planning Demands today, the 28th March, when exactly 29 years ago, on this day, on 28th March, 1050, the Planning Commission begina its work here in Delhi.
[Prof. P. G. Mavalankar]

### 17.00 hrs

I have seen the two Annual Reports of the Planning Commission. Out of 90 working groups that have been formed there, 70 working groups have given reports. I would like that tnose 70 reports, although they are meant for afficial use, should be made available to Members of Parliament and kept in the Library so that some of us can discuss those matters and consider those matters in depth.

I would also like to say that the Report of the Department of Statistics which is separately brought out, although it is very good, gives me a chance to say that we are still below the minimum required stand and in the matter of having dependable and reliable statistics for our planning. If the statistics are not reliable and dependable, and if they do not go on extending their base and if we do not know their basis, how are we going to plan purposefully and sensibly?

I would, therefore, request yo' to consider, in this context, what nappened in 1963 in this very august House. When the Lohia-Neinru debate on poverty conditions in this country took place, it was brought to the notice of the country that poverty was phenomenally more criminal, desperate and scandalous than many of us would have liked to believe. At that point of tıme, it was Dr. Ram Manohar Lohia who said that as many as 270 million Indians were only earning 3 annas per head per day, which was approximately 19 p., whereas, in the same debate, it was the Prime Minister Nehru who said that the figure was not 19 p . but that it was approximately 94 p ., that is, 15 annas but Mr. Gulzarilal Nanda the Minister of Planning, intervened to say that it was neither 19 p., as Dr. Lohia said, nor it was 94 p., as Nehru said but that it was 47 p . This shows how Covernment statistics can go very wrons and can even mislead.

That is why I make the point that the Department of Statistics needs to be further strengthened.

From the earlier days of pioneers, like, Nehru, K. T. Shah and many others to the present times, we have taken a big stride and a long stride in the field of planning. One can say that planning has come to stay in this country. It is all for good. Now, the question to be asked is, whether we have become mature and istable in these $2-1 / 2$ decades and whether certain inevitable distortions, exaggerations and factors of disequilibrium. have been removed in the last 2-1/2 decades. If you say, however, that there is something still wrong, you must try to set it right as early as possible.

The Planning Commission is heavily loaded, as always, with the Ministerial personnel. For example, there is the hon. Prime Minister as the Chairman of the Planning Commission, and the two Deputy Prime Ministers and the Home Minister and Members. I $^{\text {a }}$ am not saying that they should not be there. What I am trying to point out is that there is this top Ministerial personnel and, apart from the Deputy Chairman of the Planning Commission, there are only four other nonofficial members. I feel that the officialdom is heavily loaded on the Planning Commission and that gives the Planning Commission certain weightage about which hon. Members who spoke before me were complaining that it is acting as a kind of super cabinet or a super body. I hope, the Planning Commission will not aet in that form at all. I am sure, the Prime Minister would like to say something on this matter.

THE PRIME MINISTER (SFHEI MORARJI DESAAI): Let me correct my hon. friend. I am the Chairman of the Planning Commission. But I nueet the Commission once or twice in a year. It is the Deputy Chairman who carries on work of the Comminalion all the while. It there are four Minitsters there, they do not wittead every
meeting. We attend only when the anual moeting is called. Then wo discuss; When any discussion is required; we are helpful to them. It is the non-official members who realiy do the work. There is no question of any weightage being given like that. Let there be no apprehension about it.

PROF. P. G. M.AVALANKAR. I am grateful to the hon. Prime Minister for the clarification. It only tempts me to add one more point. If the Prime Minister and his colleagues do not attend the Planning Commission meetings regularly, I hope, they will at least have that much political influence on the Commission to ensure that the officialdom does not increase $m$ the Commizsion and that the Planning Commission acts as a helping hand to the Government Departments rather than as an agency of obstruction. The Planning Commission and the various Minizteries/Departments of the Government must have an atmosphere of coordination rather than that of confrontation. There are certain sensitive zones and one can naturally understand those zones being present there, because political decisions are taken at political levels in the Ministry. Nonetheless, the experts in the Planning Commission and the political compulsions of the Government must be so coordinated that confrontation is eliminated.

Now, I would like to make a few brief points in the limited time at my disposal. One feels sad and depressed at the present lack of interest in, and enthusiasm for plans, planning and plan implementation in general. I find that the initiative of the people and the participation of the people are at a somewhat low level. I suppose that that is not the fault of the Government alone. That is also the fault of the Members of Parliament, Members of the Assembly and the general public at large. But I would like to see that the interest in plamning continues to grow and that it becomes more significant.

I would wlso iike to suggest that the Plamalng Commission must act as a 110 L5-14
useful agency to cement the relationshup between the State Governments and the Central Government; particularly through the meetings of the NDC-the National Development Council-it should be ensured that the Union-State relations are normalised and strengthened, particularly in regard to financial matters and financial powers.

As regards the NDC, I would like to say that, from what is reported in the press about the discussions that take place m these meetings, one gets the impression that there are certain controversies and dissenting nutes. They are all for good; we want them. But what we want is to see that, through this mechan1sm and the operational machinèry of the NDC, we are able to extend, develop and strengthen th cooperative areas and enterprises between the State Governments and the Union Government.

In regard to plan targets and aims, what we require are modesty, moderation and modernity which, I think, are essential.

As regards priorities, I will say this to the Prume Minister that the shift in priorities is something which I welcome-the shift from industrialisation to rural development, the shift from excessive urbanisation to development of agriculture and employment in the rural, countryside. All that is good. But I must say that, when I read press reports about the way things are happening, $I$ find that there are certain distortions in priorities as well. I do not want the wrong priorities or the low priorities to get the top place and thereby distort the whole planning process. What is required, therefore, is a certain political will. I am sure that the Prime Minister will agree with me when I say this. What is wanting is not the power for the Planning Commission or laws not being there, but what is wanting is lack of political will at the national level and at the State level which means at our level and at governmental level. That is a fact. Let

## [Proz. P. G. Mavalankar]

us edmit that. Let us, therefore, come out of that situation and do something, so that the twin objectives of eliminating poverty by gradual, steady but sure processes and reducing unemployment in a particular time-bound programme-although there twin objectives are ambitious, they are absolutely vital-are achieved as early as possible. In this, I feel, what is wanted is neither pessimism nor too much of enthusiasm but, what I would call, cautious optimism'-in formulating and implementing the Plan. What is required is a pragmatic approach and a realistic attitude. Do what we can do. Don't have too much of enthusiasm. Let us understand the limitations of resources and of our talents, although our talents are superior to those of many other countries in the world. But some of our physical resources are limited, and we must not be unmindful of them and we. must plan accordingly.

One major Plan failure as well as national failure is that, in the last two and a half decades, poverty has increased extensively and deeply. It is a shame on us and I hope that we can do something to get rid of this feeling of shame and even of guilt.

About the 'Rolling Plan', I do not know why and how this rolling Plan concept came. I know, as a theoretical concept, rolling plan is good, but I wonder whether it was found out because the Five-Year Plan was not formulated in time and, therefore, the Planning Commission advised the Prime Minister, Let us go ahead writh same kind of a rolling plan'.

About taxation policy, I would say that the recommendations of the Choksi Committee and the Wanchoo Committee must be looked into seriously and more urgently.

The colossal probem and inequalltien catinot be tackled merely by trying to lift the poor: you must also try to reduce the very top "to" a level be-
low-what Harold Lavidi called, certain levelling procesg. If that level ling process is not there, then I an afraid we will not be able to deliver the goods.

Finally, planning in the democratic context and for the democratic community is at once a challenge and a check on our growth rate. But what is required is not an irresolute Government, but a resolute government. Because this government is fortunate in having good harvests, strong exchange reserves and low inflation, with these factors, I am sure they can do a lot better. The Prime Minister said that the porformance of the economy was not bad, but it could be better; and I hope he will make it so in the remaining years at his disposal, at least at the country's disposal.

With these words, I thank you, Madam.

की रामबस नेंद्ध (fगर्डाइ) : सभापति मह्टोवय, योजना भ्रायोग को रिपोर्ट का घध्ययन करने से पता लगता है कि हमारी योजना के उद्देश्य क्या हैं 1 राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक 18 घ्रौर 19 मार्च, 1978 को हुई भ्रोर उसमें 1978-83 की वंच-्वर्षीय योजना के मुख्य मुद्दे ये हैं कि: बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी को समाप्त करना ध्रोर धसमानता को कम करना ।

जब हम इ्रस बात पर विचार करंत ह. कि एक साल में पंक्वर्कीय मोजना के प्रारूप को किस तरह लागू किया गका, तो हम छस निष्कर्ष पर पहुंबते है- समते पूरे देश की आनकारी तो नहीं दे को तो बिहार के छोटा नागपुर इलके से, एक घ्रोळोगिक बेन से माया हू, बहा रैलतो से पता लंगता है-कि साल भर में हम ने ते फारी को बढ़ाया है, एसमे को कमी नहीं की है । 春 तिफे डो ब्वालए घूंगा 1

चात्र हमारे बेक में कोेवल़े कम पायात किया जा रहा है । कहा जाता है कि कोणिक्र कोल की कमी के कारण ध्रायात किखा जा रहा है । पूछते पर मुले बलाया गया है कि देश पर में 4,750 मिलियन टन कोकित कोल के भंडार का पता लगा है । भणर हम 7 फीसदी कोफकग कोल का इस्तेमाल स्टील इंख्ट्र्री में करते हैं, तो जिन रिजक्षं का भरी तक पत्ता चला है, वे कम से कम पचास बरस तक चलंगे । इसके बाबजूद भी हम कोकिग कोल का भायात कर रहे है । छोटा नागपुर में कोकिग कोल की दो बदानें है : जरंगडीह ध्रोर गिरिडीह 1 वे इस लिए बंद कर दी गई कि उन पर ज्यादा खर्चा पड़ता है । 1974-75 में हुए सरवे के धनुसार यह धनुमान लगाया गया कि 150 से 200 रुपये प्रति टन खर्चा होता है, इसलिए उन खदानों को बंद कर दिया गया । जब हमने मंती महोदय से भायात किये गये कोयले के बारे मे पूछा, तो उंहोंने बतायं कि उम पर ज्यादा ६पया नहीं लगता है, हम केवल 600 रुपये प्रति-टन पर श्रायात कर रहे हैं । हमारे देश में जो श्रेड वन का कोषिग कोल है, उसका बर्चा 150 से 200 रुपये प्रति टन है, जब कि ये बाहर से 600 रुपये प्रति टन पर भ्रायात कर रहे है, भौर किर कहा जाता है कि हम बे रोजगारी को मिटायेंगे 1 में समक्ता हूं कि हम काम बन्द करके बेरोजनारी को किस तरह दूर कर रहे हैं ।

हमारे यहां सीमेंट बनाने के लिए पस्षर है धौर बिहार में सीमेंट के तीन कारबाने हैं । हम लोक सभा के भपने साती, की रीवलाल प्रसाद बर्मा धौर सी धुमाष चर्हजा, घौर राज्य सभा के समस्य, थी अस्थाण राय, के साथ ही सी एल, बी सी सी एल घौर ही एी एल की ब्नाों को केखते अये । हम लोगों

को पता लगा कि बहां पर व्रत्राला के भुताषिक काम नहीं होता है, थरे जो रिपोटं अंनालय में भेखी जाती है, ध्रगर वह्ह घंत-अतिशत गलत नहीं होती है, तो कम से कम यह कहा जा सकता है कि उसमें बहुत गलतियां रहती हैं। में इसका ख्योरेवार उत्र देना चाहता हूं । हमने देहीी-मान-सोन, जपला मोर खिलारी के सीमेंट कारबानों में जाकर पूश्र कि सीमेंट का उत्पादन कम क्यों हुभा ? उन्होंने कहा कि गोधाम में सीमेंट रखन्ते के लिए अगह नहीं है । उनहोंने यह मी बताया कि कंसे बेंचें, पटना सरभार परमिट हस्यु करेणी, तो ट्रक नहीं मिलेगा श्रौर भ्रगर ट्रक मिलेगा, तो परमिट•नही मिलेगा, रबने के लिए जगह नही है, हस लिए सीमेंट का उत्पादन ज्यादा नहीं कर रहे है । हमारे पास जो साधन हैं, हम उन्हें काम में नही लाते हैं भौर वे विदेसों से सीमेंट मंगा रहें हैं । उत्तर कैसा मिलता है ? बरकाकाना रेलवे का जंबमान है, वहां रेलवे ने जमीन बेषी, मैंने रेलषे मंबी से प्रश्न किया, उन्होंने साफ अवाष दे दिया कि कोई जमीन रेलबे ने नही बेची, तब हजारीबाग कोटे में जाकर हैं उसके संल-हीड ले भाया जो मेरे पास हैं 1 इसके बाद भ्राप बेलें, जो स्टेटिस्टिकल डिपाटंमेंट हमारे निरिठीह में है, जहां पर डाटा-प्रोसीसिग का वर्क होता है, उसके बारे में हमने प्रधान मंनी की से स्वार्ठअवेश्चल नं० 427 में पूछा कि 54 पोस्ट गिरिहीह से कलकत्ता के लिये ट्रांसफर कर दी गईँ । प्रषान मंब्री ते जबाब विया कि नहीं, सिफ 34 पोस्टं ट्रांस्फर हुई हैं । भौर भाप 56 पोस्ट्स का द्रार्कर धाप बोलते हैं. गलत है । लेकिन उस पर मे यह कहाना चाहता हें कि घ्रधान मंनी जी सुन लें, 40 दोर्टें ओ द्वांस्फर हुई हैं जनके मैं लंटर नमाबर देने के लिये तैयार हूं। भगर हुकम दिया जाये तो कौ टेबल पर रख सकता हूं ।

## [बी रामदास सिह]

घूसरी तरफ यह कि कोयले की ओो घदान है, बदान वाले कहते हैं कि ब्रमन नीुी मिलता है। कल का ₹ंडियन एषसप्रैस घ्यापने पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने कहा है हि बेगन नहीं मिलता है, हम कोपले खा उस्पादन कम कर रहे हैं । प्राज उसी इंखियन एक्सप्रैस ने दिया हैरेलवे वलले कहते हैं कि हमारे बैगन जो कोयला लोड करने के लिये दिये जाते हैं, बह टाःम पर लोड नहीं होते हैं । सी० घाई० एल० वाले उसको नही भरते है, इसलिये हम वैगन वहां से हटाकर छूसरी जगह देंगे । हमारा यह कहना कि जब हम प्लार्नां करते हैं तो जो प्रारूप तैयार करते हैं, अ्यगर उसका इम्पोमैस干 सही रूप में नहीं होगा तो उसका नतीजा कहां से निकलेगा । ध्राज इस तरह की बातें चल रही हैं, हमारे मित्नों ने जो कहा, वह में दोहराजा नहीं चाहता । देशा के श्रनुरूप योजना बनानी चाहिंम, हमारे देश की भ्राबादी बहुत है, लेकित हम एक-एक मशीन एसो ला रहे हैं, जो हजारों व्यक्ति का काम करती है जसे हमारे यहां साबल मशीन है, जो एक हजार घ्रादमियों के बराबर काम करती है। कोल कंटन्युप्यस माईनर्स मशीन द्ध मौर क्रापफे दिल्लो धौर कलकता में इलक्ट्रोनिक कम्प्यूटर लगाये जा रहे हैं जिससे प्रोसेसिसग का काम करने वाले सब लोग बे कार हो जायेगे। इसीलिये भ्रापके जिवाठंमेंट में भोर योजना विभाग में बितनी भी कैकसीस हुईं, लोग मरे, ट्रांस्फर हुए, रिटायर हुए, उनका पोस्ट करा चातीं गया धररे वह घागे भरो भी नही जयॅंगो, बलिक लोगों को घोर हूसरी जगह रणा जायेगा। धाबिर इस तरह्ह से यह बे कारी दिन-पर-दिन घढ़ती जा रही है 1 यह तो पूजावादो ख्यवस्था में लोग करते हैं कि जितनें ज्यादा लोगों की काम च करनां पहे, लेकिन यह्यं तो सरकार हो

बुद्य मालिक है मौर जहा सरकार ही मानिक है, वहां देश की बेरोखणारी को दूर करां का जिम्मा की उसी को उठना है, हसफिये ने प्रषान मंब्नी जी का ध्यान हस घोर खींचता हूं कि जिस दिन से भ्रापने पंचवर्षीय योजना बनाई उससे एक साल के दौरान भ्राप हर हिपार्टंमेंट से, हर सैक्यान धोर मिनिस्ट्री से उसका उटारा ले कि कितना काम हुम्रा है । मैं भापसे कहता हूं कि बेरोजगारी हल करने की घोर एक प्रतिशत भो योजना का कार्यां्वयन नही हो रहां हैं । इसीलिये मिने यह दो-चार उदाहरण दिये ।

भ्राभने जिस उद्देष्य से यह प्लग्रिंग किया हैं घ्रीर जो योजना बनाई है, उसको कड़ाई से लागू कराइये, नही तो जो मैंने कोयले बें कारखाने भौर ₹टोल का हाल बताया है, सीमेट का बताया हैं, वही हाल सब जगह होगा। हमारे प्रधान मंत्री लोग नड़ं गर्व से कहते हैं कि हम तो इम्पोटं धर के तुमको सीमेट देते हैं । जब हमारे यहां सोमेंट का पत्पर, लाइस ह्टोन है तो हम सीमेंट इम्पोट कर रहे हैं, हमारे गहां कोयला है मौर हम बह ₹म्पोटं कर रहे हैं, उसके लिये गर्ष की करते है, तो हमको रोजी कहां से मिलेगी। इम्पोलं तो ध्राप करेंग, यू०केल, रसिया या झ्राट्रेलिया से तो फिर हमको रोजी के लिये बहां जाना होगा। हन सारी बातों पर गह्राई से भघ््ययन करें ।

जहां तक इस योजना का उद्देस्य है उसका में तहेदिल से स्वागत करता हूं। लेकिन घ्रान मंब्रो से वह्र प्रार्थना करता हूं कि धापने जो योजना बनाई है, उसका जो इच्नेर्मेंटेश हो रहा हैं वहा घस्वके उद्देर्य के बिल्कुल उल्टा जा रहा है, चस पर भी घाप जरा गोर फरकाये लोर उसको ठीक कर ने की कोसिए करें, त" यह्ट बोषलन सही च्प में चल पायेगी। है घबुल समा सस पर जाना नहीं बाहात : बितार की

तो हाएव बहते हो बहुत बराब है, इससिये चहां गाँ से एवं क्षकवरं एरिया से पौर नंभली एरिया गिरिडीह से जो भाफिस चठाकर कलकत्ता धौर बिल्ली लाये जा
 किया चा, कि स्टील भिनिस्टर साहब बंठे हुए हैं, उनको पता है कि यहा से लाइजन भारिस के भतिरिक्त सेवा के भ्राफिए को दिल्ली से उठाकर रांची ले जाने की बात हुई थो, पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब तक यह रहेगे, तब तक बह्र स्टोल का चाफिस कमी भी रांचो अनने वाला नही है иोर सेल का श्राफिम वहां जाने बाला नही है । में फिर प्रार्धना करता हूं, जिन बातों को भ्रापने स्वोकार किया है, उनका पालन करने की कृषा करेगे । बहुत घन्यवाद ।

भो रोललाल प्रताब वर्मा (काउरमा) : समापति महोदया, मे भ्रापको धन्यबाद देता हूं कि घापने मुझे योजना पर बोलने के लिये कुछ समय दिया। 31 वर्ष ध्राजादी के बीत गये भौर 28 वर्ष योजना के बीत गये-इसके बावजूद 82 प्रतिघत जनता जो गांव मे रहती है, उसमें भभी भी $60-70$ प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं । इससे स्पष्ट है कि इन योजनामों के द्वारा जो इस देश की भारिक रचना की जाती रही है, वह दोषपूर्ण रही है। यही कारण है कि स्राबादी का श्रधिकांश भाग भाज भी मम्न, जल तथा विकासצील संसाधनों की कमी महसूस कर रहा है। छसीलिये भाज देए में क्षेतीय घ्रसमानताये हैं । हसी कारण भाज गांबों में सड़क नही है घौर पेय जल की क्यवस्था नहीं हो पाई है। लबु उख्योगों का जाल फैलाने का जो संकल्प षा, वह भी पूरा नहीं हो पाया है। इसी कारण योजनामों के जो लध्य है, के कित्ताबों में रह जनले हैं। उन योजनाभों का घनन वाद भथवा फार्यान्बयन सही रूप में जमीन पर नही उतरला 1 इसके खाबजूत्व जो दोषी श्रधिकारी हैं उनली घवननि करने के बजाय पाप उनको

प्रोक्षत कर देते हैं। बार बार उनको प्रोल्लति मिलती जाती है । वही कारण है कि योजनायों के लक्ष कभी पूरे नही होते । विछली सरकार धोषणाये करती रही कि समाजबादी ख्यवस्था लायंगे, सोश्रलिस्ट पैटर्न य्राफ सोसायटी बनायेंगे, इस प्रकार के ठोल पीटती रही, लेकिन भ्राज भी हम देखते हैं कि समाज के हरिजन, प्रादिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग तथा अन्य लोग लडाई कर रहे हैं। बिह्हार तथा यू० पी० मे भाज झारक्षण की लड़ाई घल रही है । यह किस लिये हैं ? कारण यह है कि वे पिछड्ड है औौर उनकी ह्वालत बड़ी दयनीय है। सम्पत्ति भोर भ्राय का वितरण ठीक से नही होता है, इसीलिये क्राज सर्वत्र युद्ध का कांतिकारी वातावरण बना हुम्मा है। इसी के कारण विधि व्यवस्था भी गिरती जा रही है । यदि सरकार योजनायें वैग्रानिक ढंग से घ्योर विशेषजों की राय पर बनाती तो यह दुर्व्यवस्था न होती। शाज जो क्रारक्षण की भ्रावाज पालियामेंट तथा विषान सभासों मे उठ रही है, वह नही उठती। इसका कारण यही है कि हमारी योजनाये डिफेक्टिव रही हैं। पहली योजना से लेकर पाचवी योजना तक पब्लिक सैक्टर को बढ़ाने का प्रयास किया गया। उसमे 1333 प्रतिशत योजना का प्रावधान किया गया, लेकिन जो परिणाम भाये है, वे चिन्नाजनक है। जो उद्देग्र रखा गया था कि देश के उत्पादन मे 4.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी, बह भी नहीं हो पाई । थाज भी भवस्था बैसी ही है। बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही हैं। नेहरू जी ने योजना बनाई, उस के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने योजना बनाई, जिस का लक्ष्य उन्होने समाजवादी व्यवस्था रखा, लेकिन जो नेता लोग थे, जो पूंजीपति थे उन्ही के परिवाटों को लाभ मिला। जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग चे, उन्हें कुछ नहीं मिला, केवल घाश्वासन ही मिला । क्राप देबिये-प्रथम पंचरर्षीव योजना में 53 लाखं लोग बेरोजगार थे । कितीय पंचर्वर्षीय योजना में उसके सं्या 71 लाख्य पर पहुंच मईं, तैसरी $प$ चवर्षीय
[श्री रोतल ल प्रत्राद बर्मा]
योजना में 96 लाब ध्रीर चोपी योजना में 219 लाब हो गई । हती तरह से बदते बढ़ते पांचती पंचबर्बोय योजना में यहि 5 करोड़ से 12 करोड़ तक बतलाई गई है श्रोर श्राज भो वह् संख्या बरकरार है। इसका परिणाम यह होता है कि योजना के जो लक्ष्य हैं उनकी पूति नहीं हो पाती। योजना में जो पैसा घ्यावटित किया जाता है, उसका हुखपयोग होता है श्रौर हम योजना के जो लक्ष्य हैं उनका ठीक से श्रनुवाद नहीं कर पाते है।

यह खुशी की बात है कि जनता सरकार के श्राने के बाद से अ्यभो तक जो घहरी योजना बनती थी, वह प्रामोन्मुबी बनने लगो है । जहां पहले $10-11$ परसेंट गांबों के विकास के लिये रबा जाता था, इस बार 43 परसेंट का भाउट-ले रखा गया हैं। लेकिन दो वर्ष की श्रवधि गुजर गई है, हमारी सरकार ने जो योजना बनाई उनमें भावंटन भो किया है, लेकिन उमके बावजूद भो कोई श्राशापद परिवर्तन नहीं हुप्रा है । कुछ थोड़ा हुग्रा भी है-ाांबों में सड़कें बनी हैं, बिजली पहुंची है, कुछ सिचाई की व्यवस्था हुई है । पहले जो श्रात्म-निर्भरता की भावाज उठती थी, हम स्वावलम्बन की प्रोर जा रहे है, सेल्फ सफिसियेन्दो की मोर जा रहे हैं-नेहेहरुजी भी यही बोलते मे शौर उन्दिरा जी भी यही बोलती थीं-ल्लेकिन पी० एल० 480 के भन्तर्गत भ्रनाज मंगाते रहे, श्राज जनता सरकार के भ्राने के बाद उस परिस्थिति में परिवर्तन क्षाया है, हमने पहली बार सात-म्राट लाख टन गेहूं का निर्यांत किया है घरोर भ्रमाज के मामले में हम घ्रात्म-निर्भर हो पये हैं। पहले चीनी में ब्लैक होती थी, कोकित भाज इस मामले में हम बहुत ही सन्तोष का भ्रनुमव करते हैं। इस प्रकार के कुछ परिवर्तन भाये है, लेकिन अभी भी गांवों में सड़कों के लिये, स्वास्थ्य भौर शिक्षा के लिये तथा पर्य प्रकार की व्यवस्थाभ्रों के लिये कोई विरेष प्रणति नहीं हुई हैं, वे योजनायें काजजों

में ही रह बाजी हैं । हमारे बसे क्षिकारी है जो प्रथारान तन्म को सक्भाले हुषे हैं-से कीज צ्रकार से काम को नहीं करते 嚄। इसलिखे हैं घ्रधान मंब्री जी से निवेषन करंगा-खो पषिकारी ठीक तरह्ट से काम नहीं फरते हैंवास्तविकता यह्ह है कि उनकी नालिज सर्या भोरिएन्टेड है, देहरादून या मार्टन स्लूलों में पढ़ कर निकलते है-उनको गांबों की समए ार्भों का जान नहीं है, इसीलिये चनके द्वयय में कोई दर्द या वेदना नहीं होती हैं। इसलिये जिला स्तर पर जितने भध्रिकारी हैमें चाहता हू किं उनके कान्फिलेंशल रिपोर में एक कालम का प्रावधान किया जारे । जिस्स समय संसद सदस्य उस केगांव में जायें भोर यह देब्ब कि उसने पोजना का एक्सीक्यूट किया हैं या नही क्रिया है- ह्रसका जिक्त उस कालम में किया जाये प्रोर उसके भाधार पर ही उनकी प्रोर्मति हो। इमसे उनके घन्दर योड़ा भय का संचार होगा घौर वे महस्स करने लगैंगे कि गांवों का विकास भाबपयक है यदि वे उस पर ध्यान नहीं देंगे तो उनकी प्रोर्बति रुक जायगी झौर उनके खिलाफ कार्यंबही की जायगी। इससे एक नया बातावरण पंदा होगा। जनता को भी महसूस होगा कि जनता सरकार उनके लिये धुछ कर रही है तथा गांवों के लोगों में भी सोचने की गरित्त पैदा होगी।

SHRX DHIRENDRANATH BASU (Katwa): Madam, Chairman, planning is most important for a developing country like India. The plan performance should be taken into consideration in all aspects while formulating the plans.

Now, Madam, Chairmm, we are talking of prohibition. I am certainly in favour of prohibition. But unfortunately, in this plan budget, theze is no amount provided for paying compensation to those States which are willing to entorce propibition. So, sufficient funds should be set apact if total prohibition in India is to be eniorced and a meparate amonint has to be provided in the buddet tor this
prurpope. The development of rural indubtries as also cottane and small scale induatries must be taken up with top most priority. The Minister incharge has also spoken several times in these terms, but unfortunately , in the budget allocations fcr planning, adequate amount has not been provided for this purpose.

In India, there are more than 300 districts and in many districts, industries centres have been set up to supervise the development of industries, but without proper budgetary provision, I do not know how far they will be able to function effectively. I would appeal to the Prime Minister that necessary funds should be provided for this purpose.

Then, as I said, for introducing prohibition in the country, some provision for compensation to Slates for the loss of excise duty etc. should have been made, but this is not so. This alse needs to be looked into.

The Minister for Education ras spoken time and again on the floor of the House for a massive adult education drive, but if you go through the budget allocations, you will see that sufficient amount has not been provided for that. We appeal to the Minister for Education as also to the Prime Minister to provide necessary funds in the budget so that ine adult education centres are properly activised and Hindi and other languages are properly taught there.

I would like to add that we should be practical and we must work according to what we speak. We must have our programmes in such a way that we are able to implement these a they should be. These should not be made to suffer for want of money. We must see that once the programmes are chalked out by dufferent departments, every effort should be made to implement them.

All of us are, no doubt, interested in the indumtrial development of this
country on proper lines, It is very important we pay due attention to the sick industries so that we are able to revive them. What do we find today? The sick industries are becoining sicker due to the inefficient management and due to the ever-increasing liabilities of these industries in the form of interest etc. It will be evident from this document that the sick industries pay interest out of the funds made available to them in the form of loans by the Government. They pay interest out of the loans advanced to them. Revitalization of such industries is a must, and for that there must be a well thought-out plan. We have high regards for our Prime Minigter. He is not only the Prime Minister, but he is alsq the national leader and a tower of strength for India. He must personally look into these matters and see that adequate funds are provided for the development of rural, cottage and small industries.

Then, what about agricultural research? No new research centres are proposed to be opened. The research centres which were opened few years back are only there. It goes without eaying that research in the agricultural field is a must for us. These centres should, therefore, be developed on proper lines. And that is very much necessary, because rural research centres are to be given more priority. About 70 per cent of our people are living below the poverty line. Thus, correct statistics are necessary to indicate in what districts and in which of the States people, and educated youths are unemploy-ed-and how many of them. Such correct statistics are not there.

The Indian Institute of Statistics is not able to submit correct statistics and mobilize human resources. Efforts should be made by the Department to see that all human resourcos are mobilized. They must survey the important resources of the country. Our country hana lot of resourcea,
[Shri D. N. Basu]
but they have not been tapped in woto. That institute does not have an accurate report. They must survey all the resources of our country, so that our country can develop and flouriah, and Government can provide sufficient funds for the development of these areas.

So much has been said that backward areas will be given top priority. But, unfortunately, in backward areas particularly those in the castern, western and southern zones, this has not been done. You should make a proper survey about the number of educated SCs and STs sitting idle and not getting employment, in all the areas. There is no accuracy in the reports of the surveys made so far.

In my constituency, some survey had started but, unfortunately, those have been dropped. My constituency of Katwa is a backward area. We have Katwa, Kalna, Monteshwar, Purvasthala and Purulia which are backward areas. There are a lot of SCs and STs there. In spite of repeated requests and demands, no development has been possible there. So, programmes should be chalked out in such a way that development takes place in all the backward areas. Rural sectors should be given top priority.

Our Ministers and the leaders of our country are here. This is the supreme body. We have been told here time and again that the Scheduled Classes and backward classes will be given priority. But in fact it is not being done. We must make a combined effort to see that backward classes do not remain backward always. They should be at par with other classes.

Casteism must be removed. It ahould not be there. There should be proper statiotics about it. Without atatiaticen, it is not possible for the Govermatent to go ahead.

I am very thankful to you, Madraten, tor giving me an opportzinity to speak. Thank you very much.
 देता हूं कि घ्रापने मुष्षे समय दिया ।

मैं भपनी सरकार को बधाई देना चाहता हुं कि पिछली पांच योजनाभों में जो मुलें हुद्ध उनको स्वीकार किया गया है 1 पाण योजनाम्रों मे जो लम्बे श्रादर्श रखे गये गरीबी मिटाने, विषमता को दूर करने श्रोर बेका री को ह्टाने के बह् कह्ता तक पूरे हुये ? कहा तक बेकारी हटी वह प्रत्यक्ष है। देश में जिस तरह बेकारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, गरीब मौर गरीब हुए, देश की श्रर्थ ब्यवस्था बिगड़ी, रहन सहन का स्तर गिरा, चिलो पाष्टों लाइन के लोगों की संख्या दो तिहाई से भी ज्यादा बत़ी, श्राम जनता का रहन सहन हर मामले मे गिरा, कपड़े की खपत में भी दो मीटर की कमी भ्राई, घ्राजादी हे बाद से लेकर घ्राज तक घनपढ़ लोगों की संख्या भी बढ़ गई 40 करोड़़ के लगभग लोग स्रनपढ़ श्राज हैं, आ्रावस का यह हाल है कि बड़े बड़े घहरों मे लोग फ़ुटपाथ पर सोये रहते हैं, यह्ह सब लोगों ने महूस्स किया भौर जनता पार्टी ने गाधियन समाजवाद को ॠपने चुनाव धोषणा पन्न में रखा। यह्ह माना कि हुमने जो उत्पादन की नकल की थी यूरोपियन ठंग पर उत्पादन करने की जसे कि पषिच्चमी देशों में होता है वह् हम से एक भूल हुई। सिर्फ उस्पादन में ही नकल नहीं की खपत के मामले में भी भोग विलास की सТमगियों में भी जो हमने उनकी नकल की वह्ह छमने भूल की । घाज यह्ह बात मइस्स की गई मोर हम धन्यबाद वेला बाहते हैं कि इससे हमारी दृष्टि माज बदली हैं। लैकिक चृष्टि बदमने के साथ साय जो योगना की मशीन का एक मैकैनिज्म क्वसप करला काहिए जो एक संगठन कड़ा होता कापिए
 हो पा पहा है।

सब हो पइसे हमारी योजना जो बननी
 प्रबंड स्तर से प्रास 干क्ट से योजना बननी चाहिए। इस देश में कोई ढाई तीन हुआर प्रयंड हैं लेकिन भाज तक इतने दो वर्षों के दरमियात में कहीं भी टल किनग फूम किल तंयार नही हुई । ऊपर से या प्रांतीय लेवेल से श्रौर बिल्ली के लेवेल से प्लानिग बनती है। यह दुर्भाजय की बात है। भाज हमारी दृष्टि बदली है हम गाधियन समाजबाद की जात करते है हम सोमाबेर की बात करते है गुनारोडाल की बात करते है हम यह मानते है कि समाल एँ स्यूटोफूल। सब कुछ हम मानते है कि नीचे तो काम करे लेकिन उमके लिये जो मेकनिज्म खडा करना चाहिए च्लानिंग फ्राम विलो करने के लिये यह काम हम नही करे पाए। जिसके कारण श्राज हालत क्या है कि हम बहुत भागे बढ़ नही पाए है हालाकि हमारी प्रन्योदय की योजना है ，मीमांत क्रषक की योजना है，लघु किसान योजना है सुखाग्रस्त एरिया के लोगों की योजना है समेकित ग्राम यो १नाये है，मगर उनको कौन तैयार कर रहा है ？हन सारी योजनाग्रों का जिन्मा भफसरों को दिया गया है । इनको तैयार करने के लिये जब तक स्वयंयेयी संस्थामो को भौर जनता के प्रतिनिधियों को नही लिया जाथेगा तब तक यह काम हो नही पाएगा।

टूसरी कीज यह है कि सिर्फ द्षिट्टि बदल गाने से ही काम नही चलेगा। बहुन गह्राई में जाँ部安ष्टि को बना होगा। रेलवे की बात ही लीजिए बहुत पहले भर्गेजों ने सबं किया था मरे कहा चर कि ईस्टर्न रेलवे में घमूल के पास बहुत ज्यादा उच्चम का विकास हो मकता है иोर क्यूल से लेकर हाबड़ा तक लूप लाइन दोहरी बनानी काहिए। धाधा हिस्सा बना। धाधा क्यूल दो लेकर साह्वबगंज तक पड़ा है इस दिस्से में दोही सी नाएन नहीं बिधाईई गई । जमासपुर में संसेतों ने उस बक्ता 1863 में बहुर बडा वैंशाप धुरु किया था भ्याज aं मन रहा

है दम तोड रहा है। वहां के कुमल कारीणरों को नियोजित करने का कोई काम क्यों नहीं हुमा ？वहां वैगल का कार्बाना क जे में बल सकता था，वहील ऐठ ऐ क्सेल बल सकता था। इतने कुमझ कारीमर वहां थे लेषिन यह्र कारखाना दूसरी जगह रणा गया । वह कारख्बाना वम तोड रहा है। मोकामा में भाग्त कारखाना घभी सकानर ने टेक भोषर fहया है वंगन बनाने वT लेविन वंगन बनाने के जो पाटंस हैं श्रोर उसके पर्ज्रंद्ं उसके लिये मोनोपली हाउसेज को भारंर fिया जाता है। क्या वह जमालपुर मे नही अन सक्ते ये ？ मोकामा में जो हम टूल्स वगंरह बनायेगे उसका भ्रार्डर मिलेगा विरला को या धौर मोनोपली हाउसेज को। यह्ह बात समक्न में नही आ्याती है। जो विरला का कार बता है भाषसीजन सप्लाई करने वाला वह सरलाई करेगा श्रापके जमालपूर मे। बरंनी में हमारा घ्यायल fिफायनरी वा वारख．ना भाँर भायल रिकाइनरी है। क्या मुगेर मे का जमालपुर में पेट्रोकेमिकल वा कंगरखाना नही बुल सक्ना था ？लेविन वहां न बोलकर दूसरी
 पहाड है，बडगपुर पहाह। एल्यूभिनियम का बहुत उत्पादन वहां हो सक्ता है। हजारो भ्रादमियों को एम्पलादमेट दिया जT सकता है। ले हन－स बोष्माइट के पहान्त्र का कोई इस्तेमाल नही हुश्रा। योजना वमीशन के सामने रिषोट्ट पही है，हतना बडा वाम है जिसमें हजारों लोगं। को रोजगार मिल सकता है，लेशिन उस पर श्राज तक：कुछ नही हुपा । मुगेग के पहाहो में लाइम सटे न की प्रचुग्ता है，हि जगह सुना जा रहा है कि： हम मिनी स्टील प्लाट बैठायेगे लेविन छस दिस्रा मे क्या प्रग्गति हुर्ड है। हमारे पास fिस स्थान पर रा－मेटे नियल है，वचचा माल है， उस पर भाधार्ति का स्ताने वहा पर बंले जा सकंते है，लेविन होता यह है कि क्वा माल कही हैं，बांस वही है，कोयला वहीं हैं， परन्तु का ग्बाना दही मौर जाकर खंला जापेगा। कच्चे माल की इलाई भौर याताः गत

## [र्वी श्र. कण सिए

पर कलन बे बर्था समेगा, रेल की पटरिया एवजांम रहेंगी, बास हहां पहुंचाया जायेगा, कोषला ले जाया जायेगा घौर तब वहा कागज का कारखाना बोल कर माल संयार होगा । मेरी समतन मे नही भाता, हससे भरिक धपष्यय क्या हो सकता है ?

हमारे यहा जमालपुर के कारबाने मे जहा हजारों टैक्नीकल भाध्मी हैं, वैगन्ज का कारबाना, बायल सं का कारबाना क्यं। नही खडा किदा जाता । घंश्रेजों के जमाने मे वहा 22 हुगार भादमी काम करते थे, लेकिन घाज केबल 8 हजार रह गये हैं। हतने कुमाल कारीगरों के रहते हुये उस कारखाने बा उदार किया जा सकता था, लेविन नही किया गया।

इसी प्राTर से लैंड धार्मी क्य खही नही की गई । यदि श्राप दस लाब्ब घारमियं। को से कर लंड पार्मी खडी करें जोfंक ऊमीन को गोड कर पी गवार कर्ने लिलगे तो उनके साब पनास-हजार थहे लिखे प्राटमी भी वहाल चे जा र्गे। लेकिन हमारे यहा एरूप्रात क्लाप

3 , क्लास 2 कौर कलास 1 से होती हैं 1 हम वस लाख्र कुवाल बाले लोगों की पसटन क्यों नही बढ़ी करते। स्कूल, कालिज, प्राइमी पाठसाला मे भबन, पोबरे पादि बनाने का कास भूमि सेना के माध्यम से करना कासिये । प्राप गिधियन समाजवाद की बात करते है, लेकिन.....

### 17.49 hrs.

[Mr Sprakig an the Chazr.]
ANNOUNCEMENT RE: DEATH OF SHRI H L PATWARY, M.P.

MR SPEAKER I am extremely sorry to inform the House that Mr Patwary has passed away just a few minutes ago So, the House stands adjourned now We will make reference tomorrow

### 17.50 hrm

'The Lok Sabha then adjourned till Eleven Hours of the Clock on Thursday the March 29 1979/Chantrai 8, 1901 (Saka)


[^0]:    'True to that tradition the Sixth Plan document find fault with the conilier piang and it states:

[^1]:    "That the demand under the hesd Pranning Commisaion' be reduecd to 解. 1."
    [Fallure to implement the recommendiations of Working

[^2]:    *SHRI A ASHOKARAJ (PeramFalur): Hon. Mr. Deputy Speaker, Sur, ozi behalt of $\mathrm{m}_{\mathrm{y}}$ pearty, the All

[^3]:    *The orignal Speech wa, delivered in Tamal.

