
ऐं फारट रूल :ंहीं हों सकता है लेखि.न साध।रणतया 50 परसेंट से नींचे होना
 ए भाई कार, पेज 1710 पर हैं :
"That in adjusting the claim of both the weaker and the stronger elements, the reservation for the former should be ordinarily less than 50 per cent although no flexible percentage could be fixed and the actual reservation must depend upon the relevant prevailing circumstances in each case."

इस तग्हु की रूलिग के बाद श्रब कोई ग्रोचित्य नहीं है कि इस देश में इस विवाद को बढ़ायां, जाये । इस सम्बन्ध में बिहार के मुछ्य मंत्री, श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने जो किया है उसके लिए मैं उन्हें बध।यी देता हूं। सम स्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक सर्वमान्य गाइडलाइन भेजी थी कि इस तरह्द से पिछ्ठड़े वर्गों के उत्थान के लिए रिजर्वेशन किया जाये घौर उसी की तहत वहां पर रिजर्वेशन हुश्रा है । श्रब उसके लिए कोई श्रान्दोलन या उपद्रव करना राष्ट्र हित में नहीं है । जो सदियों मे दबा श्रोर पिछड़ा वर्ग है, जो गरीबी श्रोर छूनाछूत से प्रभावित है, जांकि जातपांत के श्राधार पर पिछड़ गया है--उम वर्ग को उठाने के लिए विशेप पवसर देने हर्ा होगे । इस सम्बन्ध में डा० राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा था तेंस वर्गों के लिए 60 फी सकड़ा नाँकरियों तथा स्कूलों में श्रागक्षण देना चाहिए ।

काबा कालेलकर घ्रायंग ने श्रपनी रिपांटं $\dot{\text { : }}$ तीन मुर्य किफानिशें की हैं । पहली सि.फारिश यह है कि सर्भीं व्यावसयिक कालेज, जैस चिषित्सा, इंजीनियरिग, कृषि एवं प्राद्यंगिकी कालेजों तथा बेन्द्रीय
poverty line (HAH Dis.)
एकूलों गें हरिजन, गिरिजन, फल्यसंख्यक तथा भ्रन्य वर्गों के छातों के लिए प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 70 प्रतिशत स्थान भारक्षित किये जायें । दूरूरी बात उन्होंने एह वही है कि के ने १य तथा राज्य से वाशों में पिछड़े वर्गो की सीधी भर्ती में रथनों के भ्रारक्षण के लिए विशेष उपबंध हींगा जो वर्ग (1) में 25 प्रतिशत, वर्ग (2) में 33 प्रदिशत, वर्ग (3) में 33 प्रतिशत म्रोर वर्ग (4) में 40 प्रतिशत...

सभापति महोवय : श्रब श्राप श्रपना भाषण भ्रगली बार, जब यहु विषय अ्रायेग। तब जारी रखियेगा ।

भ्रब श्राधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ होगी ।


## HALF AN-HOUR_ DISCUSSION

Persons Living Below Poverty Lin】
MR. CHAIRMAN: Now, we take up the Half-an-Hour Discussion. Dr. Laxminarayan Pandey.

जा० लक्ष्मी नाराथण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति जीं, पिछली सरकार के समय में गरीबी हटाने कें बारे में वायदे तो बहुत कियें गयें, श्राश्वासन भीं बहुत दिये गयें, लेकि.न ग ोबी घटी नहीं, बढ़ती चली गई । जहां गरीबीं बढ़ी, वहां पर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन ब्यतीत करने वाले व्यवितयों की संख्या भी बढ़ी । श्रनेक योजनायें बनीं, लेकिन पिछली सरकार के समय में जो योजनायें बनीं, वे सब श्र०्यावहारिक योजनायें थीं, उन के कार्यन्वयन में भी ोष था श्रौर यही कारण था कि हम गरीबी हटाने की बात कहते रह्, परन्तु गरीबी हटी नहीं, बढती घली गई ।

सभापित महोदय, विछले दिनों माननीय प्रधान मंत्रो जी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह पद्रीक्रत किया है कि हम पूसे प्रयत्न करने जा रहे हैं जिन से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन थतीत करने वाले लोगों की संख्या में दद्धि नहीं होगी, उन का जीवन-स्तर ऊंचा उटेगा, यहां तक कि गांव में गृने बाले, विशेष कर निम्न सतर पर गृदेने बाले जो लोग हैं-उन के जीवन में भी सुघार श्रादेगा। हमारी जो पंचवर्पीय योजना है, उस के द्वारा गांवों में जा कर हम स्वच्छ. गुद्ध पेय जल की ०्यदस्या कर सकें, जहां पर रहने योंग्य मकान नहीं हैं, बहां पर गहने गोगय मझान की ०यवस्था कर सकें, शहरों में कीचड़ भगे सलम एरियाज हैं, उन को उठा कर वहां पर रहने बाले व्यकितयों का जीवन उठा सके- हन सब चौजों के लिये हम प्रयत्नशील हैं प्रोर मुक्जे संतोष है कि इम दिशा में हमारे किये गये प्रयत्न सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि इस सरकार द्वारा गरीबी हठाने की दिशा में कुछ नहीं किया जा रहा है मुक्ने बेद है कि विपष्ष के लोग जनभावना को नहीं देबते । माननीय सभाप्पति महोदव, मैं स बारे में fिन्दुस्तान टाइए में एक समानार छणा था उसे उद्धृत्त करना चाहृता हूं ।
> "1966-76 decade marked dark are of Indian Economy".

इन बर्षों में कहा तो यह जात। हमारी इकानामिक-र्रोथ काफी हो गई है, 6 प्रतिशत बढ़ गई है या इससे भी प्रधिक हो गई है लेकिन वास्तविकता यह थी कि हम 4 प्रतिशत भी ऊंची नहीं कर सके थे । लेकिन कहते रहे । यही बात इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में

कही गई कि इण्डस्ट्रीयल प्रोडकशन बढ़ गई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण इन्दिरा डिकेट था ।

एक माननोय सदस्य : डायनेमिक डिकेंड ।

गा० लक्षमी नारायण पाण्डेय : मैं इम मम्बन्ध में समाचार पत्रों से उद्धृत करना चाहता हूं, इस में कहा गया है-
"The Indira Gandhi decade 1966-76, was a dark era of Indian economy. There was continued deterioration in the economy putting back the clock of progress.
"According to this study, the share of public sector saving in total net domestic saving, which was 30.2 per cent in 1964-65 and 23.1 per cent in the following year, ranged between 12 and 17 per cent......

स से माफ सिद्ध होता है कि हमारी प्राधिक स्थिधि के मधार में काई प्रयन्न नहीं किते गें ग्रोर उस का नि-गम हम को भुगतना पड़ रहा है । हृमारी प्रर्थ स्थिति सर्वथा डांवाडोल हो गई । ग तब को ग्रावश्यकतानुसार भोजन भी दुर्लभ हो गया, भूखे सोने वानों की संख्या करोड़ों हो गई ।

मैं एक डूसरे प्रश्न पर भी ग्राप का ध्यान ग्राईविन करना चाहूंगाजिस में एक रिमर्च स्टडी हुई है-योजना श्रायोजन ग १बी के रेखा के लिये मानदण्ड तय किया था । में उद्वघ्त कर रहा हूं : -
"While the P'anning Commission has used the recommended nutritional requirements of 2,400 calories per person per day for rural areas and
［ध्र लअमी नारायग प，ण्डेय］ 2，100 calories correspondingly for urban areas to define＂the poverty line，＂the study has used the yard－ stick of a per capita income per month of Rs． 75 for the same pur－ pose．＂

यह केनल श्रागोग की उत्वा मात्र बन कर रह गई । अ्रोश स दिशा में काम कुछ्ठ भी नहीं हुग्रा ।

ऊँर के उदहृग्ण में निद्ध ोचा है कि हम ने जितना तग किसा था，का हम उम को उनना दे मके ？जिनती न्वनचम ग्रावश्वकता हो मकीत है，उन न्वृतम ग्रावश्यकता की पुनि भी नहीं कर सके है ग्रंरे यही कारण है कि उन सारे त्लानिंग कं पंटनं को बदलने की क्रिया हम को करनी पड़ी ।

सभापति महोदय，एक श्रन्य प्रश्न के उत्तर मे ब्वाया गया कि हमारा जो योंजना का कार्यक है या जों योजना की स्विति है．हमने जां योजना बनायी है，

 संख्या को－जिसे कुछ लोग टोटल पा ुुनेगन का 49 परमें 5, कुछ लोग 45 परमेंट झ्रंर कुछ ल।ग 50 परनेंट से ऊर कहने हैं－1982－83 तक 33 परमेंट श्र ला सकेंशें । यह हमारी योजना का लंभ्ं है । मझे श्रंगा है कि हमारा यद लबण पूँт हागा ।
 व्यतित करने वालं। में शहरंं में रहने वाले या गांव में रहने वाले लांगंं की भी समान दयर्न।य स्थिनि है । शहरं। में रहने वांल लंबांं की स्थिति भी खलब है，वद्वां के गांत्र के लानां की fियति भर्य


शुन्द जल नहीं हैं，दा जून भोजन नहीं है । ऊंज देश में बैठुत श्राधक सख्या में－—शहरों में भी। च्रं₹ गांवां में भी－ श्रावामंह̈ननं। की है। यह सख्या पिछले

 के बारे में या ग्रामेन्मुखंत्रा कार्यक्रम को ले कर सर्रकार ने काई प्रदटन ह। नहीं किया था । गांचं में जांद्रांत्व की नमस्या हैं，उम दिशा में काई प्रयटन
 शहर्रां स्राँ गांतों में कितनें श्रंवाँ देख सकंगे । यद् 万涉 है कि उसं समय कुछ बड़े कारखाने देश में ल介 लंनिन बड़े कारखानों काँ स्थ।नना सें मनुप्य के पेट का इय ज्रला कां बुझ।ने में हम समर्व नहीं हां सकंते । उद्यंट धधं के क्षेत्र में भंश ह्मारा यह कल्पना हानिए चहिए कि गांव गांव में ह्नारे उद्यांग धने फैन ग्रार हार हाथ का काम भिंले इंसे यह श्रः शय नहं कि बड़े उद्यांन बुने किन्नु श्रावश्यकता प्रंध्धक छंटे उद्यांां की है । मुझे श्राशा है कि स स कार siui इए दिशा में प्रयतन्नगल हानं। मुज़ उर्शा हैं नहीं विश्र．स भंध है कि सरकार के इस
 का भंर समधाने हा मं₹गा।

हुमरे विपक्ष के वंज्रु निभर्य कर कांग्रस घ्राई के बंधु यह कट्त हैं कि हमारी सरकार ने कुठ प्रफ़ हंत नहीं किया， साल－डेढ़ साल में ह्मारा घ्रांयक fियfि में बड़ी खराबंध श्रारी है । मेरा ग्राप से निवेदन है कि इप सालनडे़ु संल में हमारीं प्रीथथक स्यिति सुप्रर्र है，ह्म।रा इकानामिक्राप्राय ठक हुप्रा है，हुभारा फारेन एक्मत्वंज संरतनम में है，जा पहुन सल़वप नहीं

या या आ्रांकहों के आ्राधार पर उसे सरपलस बनाया गना था लेकन घ्रब वास्तविक यद्धि हुई है，हीनरा भ्रायात भ्रोर निर्यात का fिर्थति भाँ उाक हुई है। यही कारण है कि प्राज हृम सतुलित घ्र्यायक स्थिति की ग्रार जा रहे हैं जिस से लागां का यहु भरोका हिंः नला है fक हुनारा


 है．गिग्रवट भा है दह रेंा का प्रनंण हैं।

माननंय स्भमापति जा，ब श्रन्य
 $f_{\text {क }}$ गरांबंा का रेख्रा सें नाचे जावन घ्यतांत करनें वालां का मबता 51 र्रतिशः 40 प्रतिशन या 42 प्रांतमत है，उस के
 बजट का नान प्रीवशサ धन 『एfि 1977－78 में केतल एप्रॉकलेचर संक्टर पर या उस में समबन्धित क्षेत पर खर्व हागा। इन राशि में ग्रोर भी बढ़ात्वर्ता हा सकता है। यदि हम कृषि का उत्वति कर पत्ते हैं， उस में काफा घ्रागे बढ़ जाते हैं तो हम ग्रममोण क्षेत्र में तेरोजगरा का समस्या को हल करने का दिशा में काफाँ अ्राते बढ़ सकते हैं । प्रकारान्तर में इंसे शहरं। की बेकारा पर भं！घ्रतुर पड़ेगा । हमiरे य।मीण उद्यांगां का याजना भाँ दप दिशा में महःवपूर्ण कदम है।

श्राज यह कहा जा रहा है कि बेराजगररों का संब्या निरन्तर बढ़ुता जा रहां है । इन बेराजगारों में शिक्षिज， प्रंशिक्षित，प्रद्धर्शिक्षित，प्रशिक्षित सभौं हैं । इन की संख्या में जो नितन्तर वृद्धि हा स्र्राह，है，उस के बारे में भा हमारा प्रयंन है कि उसे हम रोईें ग्रोर मुते ऐफ़ विश्रास है कि हमारे प्रागे के प्रुर्नां सं

वह इक्राँ। माननाय प्रचां मंत्रोजी ने दस वरीव अ्यधिध हे ग्राषित को है । हुमारी याजनायें भा इ़ा प्रकार को हैं

में ₹ चा मईं में बतु प्रहु才 करना चाहृता हीं कि क्या हैम ने जा इम प्रकार का याजना बनलया हैं कि गराँचां को रेख्रा में नांच जीवन व्यतोत करने वालंं का संख्या में निनिच्चन हा म्रोर fगराधट ग्रापेगों ग्रोर ह्मारे यह़ां लागं। का जावन स्तर अ्रार ऊचा उड्डाग उस दिशा में नेजा सं कार्यं हा रहात है ？श्रगले पांच वनें में हैम प्रवि नुकित ग्रामत श्राय में
 में हुनाश्रा इडस्ट्र्रूल ग्राय कितना अागर ？ हृंनरें हूरल डँ रपमेंट में कितना राशि लत्गा कानि उत्पादनं में कितनें प्रतिशत वृद्ध हिंता ？हनारा इकामतिंक प्रोथ कितना होगा ？

मान्यनर，छृार्रे साँमने जा भाषण च्वतन समस्या हैं कि नोलंबान शिक्षा प्राध कर के，बिना शिक्षा प्रहज कर के
 हमारे लिए चेताषवना हैं कि हम श्रपने नाज़ातi के लिए काम के प्रश्रमर उपलबध
 उन का काम दिलाने के लिए प्रब तक हमंi कान सी योजनएएं हाथ में ली हैं । हमं कान सं वांजना तंगरार का है । पिछनंग सरकार ने इप दिशा में जा गलतियां कीं，दोगपूर्ग ग्रार ग्र०्यावहा।रिक याजना प्रस्नुत कर इम दिशा में कमियां


[หर्षी लक्ष्मी नारापण पाण्डय]
के हम देश के नार्गरिकों के जीयन स्तर को ऊंचा उठा सकें मोर उनकी स्थिति में सुधार ला सरें : इस हेगु हमारे उठएए गये कदम प्रस्तादित योजनाए व उनकी पूरि की ? सम्पावधि क्या हैं? हमारी राष्ट्रीय बेतन नीति क्या होगी? हमारी विभिष्न दस्तुमों ग्रीद्यंगिक उत्पादनों व कृषि उपजों केलिये बाम निनी च्रा होंगी क्य हम खर्च की सीमा बाधने जा रहे हैं।

ग्रन्त में में एक प्रश्न करना चाहता इं । क्या सरकार इस बारे में सावधान हैं कि स्यान स्थान पर इंडस्ट्रिज में जा कर कुछ लोग याजन「पूवंक यह् प्रयतन कर ग्हे है कि उत्पादन ठोक न हैं इंडस्ट्रीज ठपप हों वे चलें नहीं ? भ्रगर है तो इन प्रयननіं काँ विफल करने के लिग मरकार ने कौन से कदम उठाये है जिनमे हमारे उत्पादन पर विपरीत श्रकर इम प्रकार से न पड़े में जानना चाहृता ह़ं कि इसंक बां में सरकार क्या कर रहीं हैं ?

प्रषान मंबी (घो मोरारजी देसाई) : में समझा नहीं क्या पूछना चाहृंते हैं ?

सभाप्पति महोदय यह् पूछऩ चाहृते हैं कि 1982-83 तक ग्राप क्या करंजे वाले हैं चेंज लानें के लिए ?

भी भोरारजी बेसाई : ज्यादा लोगें को रोजी देने के कार्यकमों से ही गरीबी दूर होगी । केई दूसरा इसका तरीका

नलीं है । इसीलिए हम उसी के ऊपर सब से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं । ग्रामीण विकास की योजना को इसीलिए हमने प्रयोरिटी दी हैं। इसका कारण यह भी हैं कि वहीं ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीषे, नीचे के स्तर पर रहते हैं । वहां काम देने के लिए गृह उद्योगों को हम ज्यादा बढावा दे रहे है । घर घर में ये हो जाएं तो उनका जीदन स्तर ऊपर उठ जाएगा। बेती को बढाने के लिए हम उसके ऊपर पहले से काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं । हृमारी यंजजना में चालीम प्रतिशत तक उसंके ऊपर खर्च करने की व्यवस्था है । केदल व्यवस्था कर दी हां प्रीरे बर्च हो नहीं ऐमंा बात नहीं है । खर्चं बराबर हागग श्रोर ठीक ढंग सें होंगा ताकि यह् काम घ्रागे बढ़े ।

पह्हले प्राम्य विस्तार के लिए जो योजनायें बनती थी वे इस भ्राधार पर दनती थी कि केन्द्र की योजनग्रों पर ज्यादा खर्च होता था। जो बड़े बड़े उधाग हांते थे पब्लिक संवटर वर्गरह में †ते थे उन पर ज्यादा खर्च होता था। उसका भी हृम गढ़ाते रह़ते हैं लेकिन हम उनका प्राथमिकता नहीं दे गहे हैं । प्रत्यमिकन। ग्र।म्य विम्तार के कामों को ही दे गहे हैं । इमिलित् प्रदेशं की जो योजनायें है उन पर कुल खर्च केन्द्र की यंगजना से ज्यादा होगा। यह पहली वार किया गया है आ्रोर यह इसी उद्देश्य को सामने रख कर किया गया हैं कि प्राम्य विस्तार में ज्यादा रंजगार मिले ।

में एक उदाहरण देना चाहता हूं । शेजस्थान कं प्राप लें । हृर एक जगह भलग घ्रलग हंँ रहा हैं । लेकिन राअस्थान में हर एक गांव में हर एक देहात में पांच सब से नीचे के सब से गरीब

## कुटुम्बों को लिया गया है । करीब डेढ़

 लाख ऐसे कुटुम्बं को लिया गया हैं जिंन को ऊपर उठाना है 1 पूरे कंसेंद्रेशन से वहां यह काम हुो रहा ह । इस में से एक लाख के करीब फैमिलीज तक तो पहुंचा जा चुका है श्रौर बाकी तक पर्हुच जाएंगे । फिर दूसरे परिवारों को लेंगे। फिर इससे प्रागे बढ़ेंगे। इस तर्र।के से समी जमह् काम ही रहे हैं।पशुपालन की योंजना कंत भी इसीलिए हुम बढ़ादा दे गहे हैं ताकि एक दंग गाय रख्र कर इंसंन क्रपनТ गुजाएT भ्रच्छे ढंग से कर 干ंक्ष । पणुपालन के ऊपर भी हम ज्यादा ध्याने केन्द्रिन कर गहे हैं ताकि ऐसे उद्योग धंधे उनकं मिल जाए जिन को घर में बैठ कर वे लोग चला सकें घ्रौर देहातं। से लोग भाग कर शह्रं। की तरफ न श्राएं ग्रौर शहरंi में गन्दी बस्तियों का निर्माण न हो । इससे गुनाहीगीरी भी बढ़नी है । उसको रोकने का भी यही तरीका है घ्रौर इस तरीके से हम श्रागे बढ़ रहे हैं ।

शहरंi में भी ज्यादा लोगiं को रंजी मिले उस घ्रोर भी हम ध्यान दे रहे हैं । ऐसी बात भी नहीं है कि बड़े उद्योगіं को छोड़ कर उनकी उपेक्षा करके ह्म चल रहे हों। उन पर भी ध्यान दे रहे हैं । दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। परन्तु प्राथमिकता उसके ऊपर होगी जहां ज्यादा लोगों को काम मिले श्रोर इसीलिए मिनिमम निंड्ज़ प्रोग्राम पर हम लोग ज्यादा ठ्यान दे रहे हैं । उत्पदन में वृद्धि हो इनंनो भी हम कोशिश कर रहे हैं। प्रापने दे :T ही होगा कि पिछले ग्राठ दस संтल में रस सल पहली बार दीवाली के मीके पर या दूसंरे रौौहारों, ईद वगंरह के मौके पर लंगों को जितनी चीजें चाहियें थी वे संरी चरिजे मिलीं हैं घ्रांर पूरी माब्न में भिली हैं श्रांर पहले से कम दामों में मिली है । घौर उसके साथ

उनको क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ा । यहु बताता है कि कितनी प्रगति हो रही है । श्रोर इसंसे हमें पूरा संतंब नहां है । जब तक हर एक को नि मिले तब तक हृम श्राराम से बैठने वाले नहीं हैं । यही में कह सकता हूं ।
SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Mr. Chairman, Sir,....

MR. CHAIRMAN: Mr. Lakkappa, I will request you to just put the question.

SHRI K. LAKKAPPA: This is a very vital issue which is being discussed here. I would therefore request you to kindly see that Half-anHour discussion is not limited to half-an-hour. It could have been taken earlier instead of at 5.30 P.M. My friend, has raised a very vital issue regarding the unemployment, poverty and inequality of income. These are relative phenomena. Government is not working out any strategy to tackle this problem. The success of any Government would depend upon good planning. The hon. Prime Minister, for the last $11 / 2$ years, has been saying that the Government's object is to banish poverty, unemployment and inequality in incomes. Today we are facing financial crisis and the economy of this country is in a shambles and the basic issues have not been solved. Why has the Government not been very earnest about this? What is the difficulty? Whether there is any coordination? Is there any political will $t_{0}$ solve these problems? The concept of poverty is somewhat wider and not includes not merely those who are mployed and poor but also those who are fully or partly employed. In every State this concept is prevalent. Then there was a feeling that the Planning Commision's report was not encouraging. Even the concept of the public sector being diluted by the present Government will add on to the private sector. Therefore, we have got an apprehension whether the Government would work out a strategy so that this explosive situation is averted. Only three years are left in 00 far as

## [Shri K. Lakkappa]

the present Government is concerned. The hon. Prime Minister, when he came to power, declared that within five years, stage by stage, poverty would be removed. But for the last $11 / 2$ years, nothing has been done either by the Industries Minister or by any other Minister co-ordinating with the Prime Minister. Therefore I would like to know what exactly the strategy that would be adopted by the Government to tackle these basic economic issues. Whether the hon. Prime Minister will give due consideration before diluting the public sector which would edd on to the private sector? If this is done, there will be further concentration of wealth in the hands of a few. In regard to the dilution of the public sector, there is a difference of opinion in your own party. I would like to know whether the hon. Prime Minister will give thought over this matter and see that the progressive socialist programmes are given necessary encouragement.

जा० रामजो नसह (भामलुुर) :, मरीच को रेब्ब के नांचे कितनें घ्रंददमी हैं, उनके सम्नंध्र में निंनाद हा संकता है, लेकिन इत रे बात ता सही हैं कि गरीबो के संथ-संतथ एन ग्रार बोमारा हैं जो यरंत्रो का श्रोर गह्रा बना देता है, घ्रोर वहु है विजमता 150 प्रतिशत घरों में समृचे देश का वेतन, जi क्राय है वह 82 प्रतिशत जातं है प्रंर 50 प्रतितात में केवल 17 प्रतिशत श्रानां है । उसी प्रकार सं प्रामीण घ्रोर शहरुं क्षतन्रों में भी† ध्राय को विषमता है । यह्ते नहीं जi रिजर्व त्रक को रिपांटं है ग्रींड दूनरें। जंगह को हैं, उसकं प्रनुसरार 33 प्रतिप्रत जो ग्रामीण क्षेक्रों में लाभ रहते हैं, उनकी सारी सम्पति, समूचा उनका जंा $ए$ संट हैं वह् 25 प्रतिशत सें ज्यादा नह्रिं है, 11 प्रतिशन का 500 से ज़ादा नहींद है । मेरे कहाने का मतलब यह़ है कि, ठैक है, जना सरकान के 10 कीनी में गरीबः

दूर करनंन के लिगे जा ग्रामॉमुसी घ्रर्य न, ति बनाई है, बह , ऊंचमुचे में क्रमिनन्दनोय है, परन्तु मैं यहृ प्रइन करना चानहता हू कि र्यद दूभ दिधस.ता कों भी दूरा करने का प्रयास नंही करेंत तं। जिसं प्रकार
 गई ग्रोर गांवं कं गरेंब ज्यादा गराब हाँ गये, तो भ्रगर ह्मने ग्रामोधिमुख न ति

 का हैँचस्या गहीं का ग्रों जा रisiगार

 में होंता ?

SHRI CHITTA BASU (Barasat): This half-an-hour discussion is based on the answer given to an earlier question in this House on the 22ndi November, 1978. On the basis of that answer, it appears that even after the successful implementation of the Sixth Plan, 38 per cent of the people would still remain under the poverty line in 1982-83. Some economists have also indicated that even in 1987-88, there will be 27 per cent people below the poverty line if we achieve what is envisaged in the 6th Plan. In this context, may I know from the hon. Prime Minister, what is the perspective plan for the country showing by which year, by which Plan, the country will be free from bane of poverty?
Experience has borne it out that during the preceding Plans, the inequality as increased. I have got figures to show that both in the urban and rural areas. What is the particular strategy for reducing this yawning gap of inequality? He has mentioned in his reply that the land reforms are one of the major strategy of eliminating or reducing poverty in the rural areas. Is it not a fact that the implementation of land reforms is tardy and there has been growing incidence of landlessness? Will the Govern--pnt take appropriate measures for the speedy and prompt implementa-
tion of land refoms, which has been tardy and fallen much short of the target?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): My hon. friend Shri Lakkappa, as usual, condemns this Government. This is what he said: "Nothing is being done. Things have been happening; they are not coordinated. There is no policy." What greater condemnation than that, can there be? I do not know whether I can satisfy him. But I would like to tell him that we are not interested in diluting the public sector. We are not diluting it at all. Show where public sector has been disputed. Let it be pointed out. Then I will prove to them that we are attending to it more than they were doing, because we are trying to see that the public sector works far more satisfactorily than it has done. Not that we are rejecting it but we are not making a gospel of public sector. We believe in a mixed economy. It has been so throughout the last 30 years. it is not I , who am saying that we belicve in a mixed economy. When his leader was there then also the same thing was said. viz. that it was a mixed economy. They did not say anything else.

There is no question of liquidating the other thing. Therefore why are they wanting to foist it on me? I don't consider it a mistaken path. He will always be mistaken, for others; not for himself. I am glad he is accepting now that he is mistaken. But $h_{e}$ is still sitting there. How is he mistaken then?
AN HON. MEMBER: Are you referring to Mr. Lakkappa or Mr. Chandrappan?

SHRI MORARJI DESAI: I am only referring to the hon. Member who spoke. I should not speak to his companion.
Mr. Lakkappa then said that we say that we are going to remove unemployment in 10 years. That is what we have said. That we said last year. That is, 10 years from last year. He says I will be here now only for

3 years. I do not know whether I will be here for 3 years, or for 10 years. Nobody can say that.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Your Minister of Industry Mr. George Fernandes said that he will remove unemployment in 5 years. $\mathrm{He}_{\mathrm{e}}$ has made a public statement.

SHRI MORARJI DESAI: No: I have not heard him say that.

SHRI K. LAKKAPPA: In Bhupal he has made a statement.

SHRI MORAR.II DESAI: I have not read it; and I don't think he will make such a statement.

MR. CHAIRMAN: There is a report in the papers.

SHRI MORARJI DESAI: Papers report many things. How coild he say that? If he has macie hat staterment. I will corre: : 1 t.

SHRI C. K. JAFIFR SHARIEF (Bangalore North): Your Industry Minister has also said that it is a nonperforming Goveramer: How do you expect it to soive the unemployment problem?

SHRI MORARJI DESAI: He may have said that, to please you perhaps: I do not know.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: He wants to threaten you.

SHRI MORARAI DESAI: Nobody can threaten me; and I don't threaten anybody. So, there is no question of it. Therefore, how long I will be here is not material. This is how we are working towards it. I am quite sure that those who come afterwards also will take up the stime line, or even improve on it, but not worsen it. That is my expectation. One does not work for 3 or 4 years; but one works for a perspective plan. That is what was asked: what was the per-

## [Shri Morarji Desai]

spective. The perspective is that we want, within 10 years, to see that there was no unemployment left. That does not mean that we have done everything that we wanted to do. Then it is a question of making it much better than what it is. But this can be done only by giving them full employment.

And that is what we are doing and that is what I had said before to the mover, who had first said these things. Therefore, I need not repeat it.

Then my hon. friend Dr. Ramji Singh said something. I do not quite understand what he wanted me to say.

## 18 hrs...

AN HON. MEMBER: Sarvodaya.

SHRI MORARJI DESAI: Well, sarvodaya, that is what we all believe in. But by merely saying sarvodaya, it is not going to be achieved; and that is exactly the reason why we are attending to the poorest people first; and that is why we are not going to widen the distance between the two. As a matter of fact, that is our main attempt.

We are also seeing that the same houses which have more and more industries do not get more and more licences. But we cannot pull them out. That will create unemployment and that is not right. But we are trying to see that that is also done in public interest and not for private interest. That $\mathrm{i}_{\mathrm{s}}$ what we are trying to do.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Excuse me, Sir, your Minister of Industry, in reply to my letter, has written to $m_{e}$ that four licences for cement factory have been given to the big business in my own constituency. When I wrote about it, he said, we have not yet decided not to.......
(Interruptions)

SHRI MORARJI DESAI: That the cannot say, that if nobody is comin forward we will not ask them to tak it up. After all, it has to be produced
(Interruptions)
Public sector cannot take every thing. That is how the mess was made by attempting too much which you cannot do. We have got to see that we become effective in whatever we do.

SHRI K. LAKKAPPA: That is what we say that you are diluting.

SHRI MORARJI DESAI: I am not diluting. I am not going in a mad way as they were doing. That is all. We are bringing sanity into this public sector and not trying to dilute it.
SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): It is commanding height.

SHRI MORARJI DESAI: They have only commanded heights in words. We do not apply any high flown adjective. We want to do the deeds so that people are satisfied. That is what we want to do. Otherwise, one can say anything. I do not believe in slogans. We do not believe in slogans, because slogans take away our attention from the main thing and only slogan-mongering goes on, as it has gone on sometimes. It has become a fashion. But we do not want to do that.
(Interruptions)
How is it a slogan? It is being done. But you cannot do it mathematically; first year this and second year this. The whole thing has to be built up. That is being done. Then you will find far quicker progress; in the later years, you will find that. I gave you an example of what is being done. It is also done in Punjab; it is done in Gujarat; it is done in other places, and that is happening; and therefore one can go saying that.

Therefore, my hon. friends should not be so anxious about our health in any case, about the health of my Party or my Government.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Some people.

SHRI MORARJI DESAI: Some people may be concerned. But that is a common malady. It is not a question of this party or that party; it is available everywhere.
(Interruptions)
So, you need not tell me this. That will be improving. You will see that is improving. It is going on improving, and that is how we go on doing. I gave an indication of what was happening. you are seeing what is happening. Inflation has been held.

## AN HON. MEMBER: Checked.

SHRI MORARJI DESAI: Held. How could it otherwise be held? It has not been held in other countries except in India and that has been done in these 18-19 months. And still we have to be very careful lest it should again go off. That is why we are trying to do that.

My hon. friend has said that we are absolutely in a mess in economic matters. I do not know how it is there that the economy is in a shambles. It is only in his language, not in actual facts. That is why I will plead with him not to exaggerates. Even in his exaggeration, there should be no exaggeration. That, is all I would say. I take a certain minimum from him. All right. But it goes much beyond that. Then it ceases to have any interest for me. That is why I am pleading with him not to make me lose my interest in what they are saying.

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Your financial institutions are not helping the poor.

SHRI MORARJI DESAI: I have talked to them personally; guidelines have been given. We are watching it also and they are going about it but we do not go about it in the manner
in which it had been done in the past when loans were given by banks indiscriminately on the recommendations of some people in power and therefore instalments are not being returned. Banks become bankrupt that way. We want to see that every rupee that is given comes back and also helps the person to whom it is given; we are trying to see that people are given help. You must have read, I think; one of the banks which I had gone to open in Poona, they decthat every month every branch will lared that is the Maharashtra Bark, that every month every branch will bring up two men in that area to see that they become self-employed, satisfactorily employed and give them loan for that purpose. They have 500 branches. Therefore, it will be one thousand persons per month. I have asked the other banks to do this. We are trying to push this up. We are trying to do this in this manner so that the banks also perform that task. The task of the banks is not merely to help big business; they have also to be helped but preference must be given to the people who are more in need, to enable them to come up and that is being done. Past habits do not die quickly. It is a matter of satisfaction that they are doing it.

I can quite understand the impatience; we should have some impatience, but not such impatience that we retard the work and not encourage the people who are doing it. That is how we are looking at it... (Interruptions)

> SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Technical people should be given help for self-employment schemes.

SHRI MORARJI DESAI: We are helping the technical people for selfemployment. That is a better way of doing it rather than make everybody a wage earner. Let them be self-employed more and more. That is why in villages, they take to cattle breeding, poultry farming and so on; there is more intensive agriculture.: We want to see that people who are

## below poverty line (HAH Dis.)

## [Shri Morarji Desai]

holding only 1-5 acres of land are enabled to live more satisfactorily even in that area, in the small area that they have by intensive farming and we try to help them not only with money but with advice, suggestions. That is why we give importance to cottage industries. Every person had this knowledge at one time and the village was humming with cottage industries and the country was prosperous; that is what we should bring back. It requires the removal of inertia from the people which has got hold of all of us on account of past tradition. That is where I want the help of all of you to see that this climate is created. Wherever anybody wants to take it up, if he is not helped, please bring it to my notice
and I will see that he is helped. That is what we are trying to do.

Therefore, I would assure my hon. friends that this government is alive to it and we are also alive to the fact that we cannot perform magic. We must be realistic, but not realistic in such a way that results are tricking or very negligible. That is all that I have to say.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 a. m. on Tuesday the 12th December 1978.

### 18.10 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 12, 1978/Agrahayana 21, 1900 (Saka)

