FINANCI (NO. 2) BILL, 1880-contd.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Finance (No. 2) Bill for further consideration. Shri R. L. Bhatia may continue his speech.

SHRI R. L. BHATIA (Amritsar): Mr. Deputy-Speaker, I was explaining yesterday that in order to stop the inflationary trend, the Finance Minister has adopted the strategy of increased supplied and expansion in services to absorb liquidity. In this connection, he will have to depend upon the functioning of various ministries like Coal, energy, and others so that they come to his rescue. Unless the infrastructure and the raw material are given to the industries, there cannot be an increase in industrial prodiction.

While dealing with high prices, one important factor is the problem of black money. We may disagree in this House whether more black money was generated during the Janata rule or the Congress Rule but we are all agreed of the prevalance of a sizeable sum of black money. Maybe it is 20,000 crores or 25,000 crores. It continues to be a parallel economy and it 1s disturbing our economy to a great extent. Whatever efforts were made in the past by the government, they were frustrated by the prevalance of black money. In order to deal with ${ }^{\text {th }}{ }_{1}$ problem, various schemes have been introduced in the past. Raids were conducted, there were very many raids but very little money was available. That system did not work. At one stage partial demonetisation was also done but that was also not a big success. Mr. Wanchoo in his report has given a lot of suggestions. Unless 100 rupee notes are also demonetiser, we are not going to get a sizeable money out of the people who are holding black money. There is 1000 crores arrears and with regard to this I have got a guggestion. For every 100 rupees, if you ask them to deposit Rs. 150 in the form of black money against their arrears, then I suppose a sizable sum is likely to come. It will attract people because they will 1727 LS-10.
be able to get rid of their arrears. Why are there arrears? Because they do not have enough white money to pay it with. So they get into litigation and it drags on for a long time. Your purpose is not served; their purpose is not served. In order to serve the purpose of both, they should be made to pay all these arrears in black money plus some penalty; you will get a sizable sum. Of course they can. not be given freedom to do that; they must pay something by way of penalty for that. I propose that for every Rs. 100, they may pay Rs. 150. There can be many other suggestions also. For instance, if you permit people out of their black money to build houses for labourers, for poor people so that we solve the housing problem, that can also be considered. That is a suggestion which comes to my mind.

I need not suggest to you all these things because you are a very wise man and a very experienced person. I know you will ultimately come out with some kind of proposal to deal with this problem which is very much prevalent and which is in the mind of all of $u_{s}$.

The income-tax law is so much complicated that it is beyond the comprehension of an average assessee. Even many a time the lawyers make a mistake and for that ultimately the asses$\operatorname{see}_{s}$ have to suffer. No attempt has been made to simplify this law. But every year amendments are coming and new proposals are coming. This law is becoming complex and more complex every year. I request that an attempt should be made to make this law a simplified law.

Another thing which I want to bring to your notice is the expenditure by the Government. These departments are growing every day and all these eficers are being graded and up-graded, diversifying and what not. This is a sort of a colonial rule which the British made and eyer since it is going on. There is a Secretary, there $\mathrm{i}_{\mathrm{g}}$ an Additional Secretary, there is a Joint Secretary, there is a Deputy Secretary, there is an Assistant Secre-
tary. The whole category is going on and it is expanding.

Please see the Railways. I happened to go to an office in the Railway's Divisional office. It looked to me a complete Ministry by itself. You see the telephone directory. It is an unending row of officers. I would like to suggest that there should be some kind of a Committee which should go into this, whether we require so many officers, why so many officers are not required in America? Why so many officers are not required in other countries? Why is it that in India we have got a large number of officers who are ruling and governing in this fashion. There must be a change in that side.

Lastly, I come to my State of Punjab. In Punjab there is no big industry. Many timeg it has been suggested by the Punjab Government and in this House also we have been demanding that there ghould be a big industry in Punjab, but the centre has not taken care of it. The result is that there is not a big indứstry in Punjab so far as public sector is concerned. In Punjab, industry is suffering from non-availability of raw materials, no proper marketability and no finance. Punjab is at the tail end of India. Raw materials come from Bihar and Orissa and ultimately the marketability of those goods has to be Bombay or other areas. In this way small scale industry is not flourishing in Punjab and nobody is paying any heed to it. I request the Finance Minister to look into the problem of at least finance so that the small scale industry could grow.

I would like to tell you about the fate of the farmers. Much has been said in this House and even in to-day's Call Attention, the attention of the Minister was drawn to the fact that in Punjab we are producing the maximum. Punjab is the granary of India. The farmer of Punjab is working hard day and night to feed this country. But what is he getting? Unfortunately, no attention has been paid to his lot. A tractor which used
to cost Rs. 40,000 , to-day is costing Rs. 1 lakh. The price of fertilizers has been increased considerably. Similarly, agricultural implements are available to him at a very high cost. All these factors go on adding to his cost. But, unfortunately, he is not paid adequately and the result is that the farmer of Punjab is suffering and crying. I would like to draw the attention of the Finance Minister as he is also part of the decision-making body, for Punjab we are not asking like pther States that you should pay Rs. 125 or Rs. 130 for paddy, we request for the modest amount of Rs. 110 for paddy. That must be given because that $i_{s}$ the minimum that the Punjab farmer would expect. Similarly for wheat we request you to give us Rs 130 because on pesticide and other things we are spending a lot and the farmer is suffering tremendously.

Another point to which I would like to draw your attention is the concern of your department. The trend has been that in Punjab the deposits are made in the bank. With regard to that, the investment in Punjab is 'very low. Similarly, the Life Insurance Corporation draws a very big premium in Punjab. But investment by the L.I.C. is very low. This trend must be changed. Because this concerns; your Department, I would appeal to you, since Punjab is giving a lot of money to the banks and giving a lot of premium ${ }_{r}$ so correspondingly a bigger amount must be invested in Punjab for our various projects.

The Thien dam project $i_{s}$ hanging for a long time. Between India and Pakistan, a settlement was made by the World Bank. Government of India paid Rs. 100 crores to Pakistan for the use of the waters of the river Ravi. It is a sad story. The agreement was that beyond 1969, Pakistan will not use the waters of the Ravi. But the waters of the Ravi are flowing to Pakistan and India has failed to get that water required badly by the farmers of Rajasthan, Punjab and other places in India. Why? The

Punjab Government has made numerous attempts in this regard. They have already spent Rs. 29 crores in this project. In this year's budget, d sum of Rs. 12 crores has been provided. But the Centre is not moving. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Haryana, Punjab and Rajasthan are involved in this. Let there be a decision later about the distribution of water between these States. At least, let us construct the dam. The cost of construction has increased four-fold in the last ten years. Still we are not taking any decision whatsoever. Punjab produce ${ }_{\text {S }}$ so much grain $_{s}$ for you and helps in saving foreign exchange You are now spending foreign exchange on import of pulses, oil-seeds, etc. If you invest Rs. 500 crores and construct this Thien dam, I assure you, you will not have to import anything and $n_{0}$ foreign exchange will be wasted like this. If the Government of India do not have enough money and if they cannot invest this much money, permit us to get the money from the World Bank or from the Punjabis who are settled in Canada and Britain, who are ready to give us money. If we bring that money, you should permit us to use that money for the construction of this dam and vot take that money into your general pool for distribution all over. Therefore, I emphasise that the Centre must ronstruct the Thien dam. Or at least the Planning Commission must give permission to us immediately to construct it. We have already spent a large sum of money and we are prepared to spend more money in this regard. If you are not going to give us big industries and other things, at least oblige $u_{s}$ by clearing this Thien dam.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): Sir, the Houge is currently debating the Finance (No. 2) Bill of 1980. We passed one Finance Bill in March. when we passed the vote on account. In volume, this is the biggest Finance Bill so far presented to Parliament during the last 30
years. It contains 135 clauses, which according to my memory, no Finance Bill presented to this Parliament ever contained. I am sorry to say that since Independence, we are not prepared to deviate from the system we inherited from the British. Now the time has come when we should have a fresh look at the system of budgeting, presentation of the Budget and control of Parliament over the Government spending. $A_{S}$ I said earlier in this House, I had occasion to paticipate in a very important group discusaion in London last year where it came to my notice that the British Parliament has constituted 12 or 13 committees, whereby they are keeping a more effective control on Government expenditure through Parliament. Why so much secrecy about the budget proposals? I can understand something about indirect taxes. but the Government and the Finance Minister should consider this aspect and have a fresh.look into the secrecy that we have attached to the budget proposals during the last 30 years. Can we not devise a system whereby Parliament is taken into confidence to 2 greater extent and we can have Committees of Parliament which can discuss certain proposals in advance before presentation to Parliament? After all, this Parliament is responsible to this country and this Government is resonsible to the Parliament. Why should the Members of Parliament have a system of making obituary references to the Budget and say one point for and one point against the Budget? We should try to develop a national consensus on our economic issues also. I say that on larger national issues or on economic issues there is not much difference between this party or that party. We have a consensus so far as the foreign policy is concerned. The nation has adopled the non-alignment policy. Can we not adopt certain policy with regard to the economic development of our country? Please let me know which is that political party which is opposing the idea of banishing unemployment and poverty? Which is that

## (Shri Satish Agarwal)

political party which is against the development of the country and all round development of this country? There may be differences in details. But so far as the major issues of tackling the problem of poverty and unemployment are concerned, I think, all the political parties have that particular programme in their election manifesto? There is no difference. So, the time has come in this country when a national consensus should be evolved and all national talents should be utilised as to how to take this country on the road of development. This particular point should be borne in mind and an approach, an initiation should be made.

So far as this particular situation and the economic situation that is prevailing in the country today, is concerned. I can very well criticise the Government that during the Janata regime, the increase in prices was one point per month i.e. 27 points in 27 months. But during the Lok Dal Government, the increase in price $_{s}$ was three points per month and during your Government it is four points per month. Now, you throw the blame on us and we throw the blame on you, is it going to carry us anywhere? The problems are not going to be solved in this way. That is why I forewarned on the 18th Mardh itself that the price rise is going to be 30 per cent and this deflcit is going to be double as happened last year. Sir, the rising trend in prices does not provide me an opportunity to criticise this Government. It $\mathrm{i}_{s}$ only in passing and to suggest the measures to tide over the difficulty because after all, our people are in difficulty So, some new measures have to be undertaken by the Government. I would like to ask the Finance Minister and this Government which commands a massive mandate from the people, a massive majority in this House and which says that the future of this country is safe in the hands of the Prime Min-
ister, a supreme commander as they say, what happened to your policy of self reliance? We are self-reliant in defence. We do not depend on any other country. But what about our self-reliance in the field of economic activity?

Today, our deflcit is reduced an account of the borrowings from the International Monetary Fund to the tune of Rs. 450 crores. We are going to have external borrowings of another Rs. 800 crores. Our total external borrowings, debt, amount to Rs. 11,000 crores so far. Our internal debt amounts to nearly Rs. 29,000 crores. The total debt comes to Rs. 40,000 crores as such. Now, the external debt is Rs. 11,000 crores. We have to re-pay that with interest and all that. If we are getting Rs. 1800 crores by way of external aid, half of it goes in interest alone. What happened to that policy which was initiated some time ago that we want to have a self-reliant economy? What about economic independence? India achieved political independence in 1947. Even after 32 years, we are not economically independent. We are yet dependent on external aid Does it suit us? Is it not against our honour? Is it not humiliating? Particularly, you must have heard Mr! Birendra Singh Rato while replying to the calling attention motion when he said that he was not going to disclose this to the House. Why? You are not disclosing so many things to Parliament. Each and every Ministry is not disclosing so many things to Parliament. But I would like to ask the Finance Minister: what are the things you disclose to the World Bank and to the International Monetary Fund? What type of questions are asked by the World Bank or the lending institutions when they give us loan? If I go and borrow money from a money-lender or bank, the bank is not entitled to ask me as to how much pulses or vegetables I take, or whether I adopt celibacy or what types of banyans or underware I use. But, unfortunately, the World Bank and the IMF have been asking
the Government such types of questions for the last 30 years. I would request the Government and the Finance Minister to give some thought to it.

For the information of the hon. Members, I would just illustrate some of the questions which are aaked from the Government of India before any loan or aid is given to this country. There is a 40 -page questionnaire sent to the Government of India by the World Bank and the IMF. I will quote some of the questions so that the hon. House can draw their own conclusions as to what we should do in such circumstances.
"Please list the changes made during 1978 and 1979 in the domestic procurement system for foodgrains including procurement prices and the public distribution system. Please provide detail ${ }_{s}$ of the Food for Work programme since its inception in 1977. In particular, please indicate amounts and types of foodgrains distributed, nature of public works undertaken

Please describe the present pricing and procurement policies for cash crops-jute and mesta, cotton, sugar cane and major oil-seedsand pulses. Please indicate the changes on these since...

Please give data on unit cost $_{5}$ of the foodgrains procurement, storage and issue operations, showing how these have changed owing to (a) the increased size of the buffer stock, (b) wastage because of inadequate storage facilities and (c) changes in pricing and distribution policy

Please provide commodity disposition tables for five years (and estimates and/or actuals, thus far) showing production, domestic utilisation, exports, imports and beginning and ending stocks for the following; jute, tea, cotton, major oil-seeds and sugar.

Please provide a note on the current situation in the major industries in terms of output, stocks of finished goods, changes in capacity and the rate of capacity utilisation.

Please provide data on the output of public sector enterprises... for (five years).

Please describe the principal production control regulations (regulations on putput or input mix such as those on the output mix between electrical grade and other aluminium in the aluminium industry or the oil input mix in the vanaspati industry) governing major industries and the changes in these regulation $_{s}$ during . . . yeara . . . and their rationale.

Please provide data on import, output, consumption and end-year stocks (both for fiscal and calendar year) for crude oil and the different petroleum products (including kerosene, fuel oil, furnace oil, gasoline, diesel oil and naphtha) for .(five year period)... Please provide projections for 1980 and 1881.

Please summarise the major developments in oil exploration, both off-shore and on-shore since 1977. Please provide data on production from Bombay High oilfields as well as on-shore oilfelds in 1977, 1978 and 1979 (estimates) and projections for 1980 and 1981 . . provide a summary of the measures that are currently in effect to conserve petroleum and to encourage the substitution of other energy sources such as coal."

This information is not given even to our Zonal Council and the comment of the Government is that it is classified information and this man not be discussed. This is not supplied to our own people and yet this strategic information we have to supply the World Bank and IMF or such other institutions.

## (Shri Satish Agarwal)

Not only this we have to supply them information about the sixth Plan, the major revision ${ }_{S}$ in the Plan and the rationale behind them. Are the IMF and the World Bank the International Finance Minister for us, or more super body more than even this Parliament? I would say that these are very humiliating questions.

MR. DEPUTY-SPEAKER: When you were the Finance Minister, you would also have received some questionnaire like this.

SHRI SATISH AGARWAL: No, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then you are safe.

SHRI SATISH AGARWAL: This $\mathrm{ha}_{\mathrm{s}}$ come for the first time. A friend $^{\text {f }}$ of mine has written on article in the recent issues of

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badajara): $D_{0}$ not disclose the source.

SHRI SATISH AGARWAL: I have not taken advantage of $m y$ position. This has been published in an article and I have simply quoted it.

Not only this, when our officers went to the All India Consorlium meeting in Paris, the IMF and the World Bank said that we have to bring about structural changes in the economy. Mr. Finance Minister what do they mean by this? What type of structural adjustment $\mathrm{s}_{\mathrm{s}}$ in our economy does the World Bank or the IMF want? Do they want the same thing which they did with regard to Tanzania, with regard to Kenya? What happened there?

AN HON. MEMBER: Jamaica.
SHRI SATISH AGARWAL: Yes, Jamaica. Sir, I have no time to read all that. But there is a paper the name of which is Al-Zahf Al-Akhdar. You can read it in Urdu. It $\mathrm{i}_{\text {s }}$ published from London. On the second page of this paper there is an arti-
cle the heading of which is "IMF: THE VEHICLE OF CAPITALIST CONTROL OF THE THIRD WORLD". And there are so many comments on this article. I would give it to the Finance Minister. He will please go through this article an then he will come to know what is the position of IMF. Not only this. There is one instance. Kenya wanted an aid or a loan of \$ 70 million. Only $\$ 35$ million were given. But then they said that 'we are prepared to give you provided you phase out your import protections, provided you raise your interest rates'. And it spent a lot on huge buildings. This is how they are interfering in the total planning of each and every country. So, I say, Sir, that it has happened in India also. Some time in 1966 they dictated to us saying that 'you devalue your rupee' It is a historical case in 1966 and India had to devalue the rupee. Now they are giving certain tariff concessions. Why are we given tariff concessions? Other countries are pressing us and we have to agree to those tariff concessions under the customs law. All right, we will agree to these tariff concessions. I cannot go much more in detail. But this is a hard fact that India is being pressurised to agree to certain tariff concessions in the customs duty on account of international commitments. Now, Sir, the time has come when we must look into it, and the Finance Minister must be aware of the classical case. Tanzania wanted a loan of $\$ 200$ million. Then what happened? They did not get it. The Finance Minister was sacked by President Nyerere of such a poor country like Tanzania. Why? Because he succumbed to the preSsure of IMF and World Bank and they wanted them to devalue the Tanzanian currency by 20 per cent, lift price control and cut spending on public sector. These were the terms which were being dictated to Tanzania and President Nyerere sacked the Finance Minister of Tanzania. This is the position. Where are we going after all? So, I want this
country to come out of the shackles and the bonds of International Monetary Fund and the World Bank.

There is one more racket. The Membera should know what is happening to this country. There are people serving in these International bodies. They go on deputation, they get 10 times more of their present salaries and this is a fact. They go on deputation to UNDP. They go on deputation to the World Bank, to the IMF and other international organisations. And what is the salary that they are getting here Rs. 2,500 . What is the salary that they are getting there? Rs. 20,000 . And they serve there for 3 year? They come back. After five years they get pension which is non-taxable They get the non-taxable pension only after serving for 5 years in the World Bank Organisations. Nov, what happened? An Officer from the Government of India goes to serve there for 3 years, he comes back. Now he is again trying to go back for 2 years more. Otherwise he will not get the pension. And when he served there for 2 years, then naturally that official $i_{s}$ only interested and is amenable to pressures from these World Bank authorities to adjust our plans and plannings according to their requirements. I would ask the Finance Minister: $I_{s}$ it not a fact that there are 4000 people, officials of the Government of India, who are serving on deputation in various international organisations getting huge sums? Please make a rule that whoever is getting Rs 2,500 here wil get a salary equivalent to what he will get if he had been posted to the Indian Embassy. His whole salary should be deposited in the Indian Embassy and he should get a salary which he should have got if he had been posted in the Indian Embassy.

You apply those rules. You are the Finance Minister. Tht is why I am making an uppeal to you.

I know of persons occupying high posts in our hierarchy who are getting pensions tax free. Why not tax their pensions? They are getting Rs. 10,000 or RS. 5,000 a month, besides huge salaties, and they are trying to see that their sons, daughters and sons-in-law also get employed in those institutions. Sc , this class of bureaucracy, who get an income abroad and a non-taxable pension, is very much amenable to the pressures of international financial institutions. So, please fres this country from the bondage of such institutions.

You will say: what shall we do? I suggest three measures. If the Government of India adopts them, I am prepared to withdraw all my amendments and co-operate with the Government. See what Sheikh Abdullah did. He said: no more food subsidy. You should have such political will.

The Finance Minister has accepted that by reducing the highest incometax rate from 70 to 66 per cent he will be losing 8 per cent, and he has said that he will make good by better administration of tax laws. I say that under customs and excise the total evasion is not less than 20 per cent. Our revenues are Rs. 12,000 crores. If you are able to check evasion of 10 per cent, you will get Rs. 1,200 crores. If you get an extra 10 per cent from the public sector undertakings, you will get Rs. 1,500 crores. If you cut down your expenditure by 10 per cent, you save another Rs. 1,300 crores. That makes a total of Rs. 4,000 crores.

When I was Minister in charge of customs, I appointed a committee to identify areas of corruption in the department. They took six months, and they identified such areas. I said that no smuggling could take place without the collusion of the officers, either of Air India or Customs or the police or the CBI. But during the last 30 years they were never hauled up. I hauled up 39 officers belonging to customs, police, CBI and the postal services.

## (Shri Satish Agarwal)

### 14.58 hrs.

[SHRI SHIVRAJ V. PATIL in the Chair]

So, if we take the measures that I have suggested, we can realise Rs. 4,000 crores and do away with our dependence on foreign countries, and then we can pay back our debts as early as possible.

I want to make certain small points also. This House grants Government the power to levy taxes and approves the rates of taxation. After that, why should Government have the power to grant any exemption? I would suggest to the hon. Finance Minister that whatever rate of taxation is approved by Parliament should be adhered to, and if any exemption or concession is to be granted, it should be examined by a Committee of Parliament to see whether there is a case for it. The Government should not have that power, once the Parliament has approved it. Further more, in this particular case, the Finance Minister should agree to the formation of a Committee. I know that he will put forward certain administrative difficulties. But the misuse will be checked, your problems will be solved, the pressures will be cut off and so it will be in the interest of the Finance Minister himself and the Government and also to have an effective control of Parliament, if it is made that no exemption can be granted by the bureaucracy. Once the rate is approved by Parliament, there should not be any difference between the rate approved by Parliament and the effective rate. That discretion should not be there. As in the case of direct taxes side, that should be the case on the indirect taxes side also, because as far as the direct taxes are concerned, the Government has no authority to grant exemption, whatsoever.

## 15 hrs .

I agree with the Finance Minister that we ghould have a separate budset for Government trading. We have
invested about Rs. 15,000 crores in public sector and we have got so many trading activities of the Union. The House should know as to how much we are getting on Government trading and for that, we should have a separate Budget on Government trading. If we do that, it will be much better in the interest of our economy.

One more thing, we have the Provisional Collection of Taxes Act and under that Act, 75 days have been provided, within which this House has to approve all the financial proposals. There was a Private Member's Bill introduced in the last Lok Sabha to increase this limit from 75 to 90 days. That Bill had lapsed with the dissolution of Lok Sabha. From the day the Finance Bill is introduced, the Government can collect the new taxes provisionally till the Finance Bill is passed and that period is 75 days. You amend this Act and increase this limit from 75 to 90 days. That will give us more time to discuss the various budget proposals in a greater detail.

I will not take more time of the House. My last point is with regard to simplification process. As rightly pointed out by my hon. friend, our tax laws have become so complicated that even with my thirty years of standing at the Bar, I cannot file my income-tax return on my own and I have to take the help of my friend for that. The Minister has promised on the floor of this House that he is going to simplify the tax laws, direct as well as indirect. I would like the Finance Minister to assure the House that he will be presenting a simplified tax law, on the direct taxes side as well as on the indirect taxes side by the end of this year. The Minister should make these laws simplified; administer them well, check all loopholes, check tax evasion, increase the profitability of the public sector undertakings, cut the public spending by 10 per cent, realise the arrears, he should take the nation and the House into confldence and there should be
an effective control of Parliament and I am sure that by all this, we will be able to come out of the shackles of the international racketeers who are keeping this country in bondage.

थी मोहान लाज घुतापिया (उदयपृर)ः सभापवि महोदय, भभी श्री सतीश घप्रवाल को। जब में सुन रहा था, में वह सोच रहा था कि कहीं वर्ं बैक ने कोई नया क्वस्चनयर ग़ किया है, या वही बरेंच्चनयर है, जो कि उस समय था, जबकि वह वित्त मंत्री थे। इसके साथ साष उन्होंने पार्लयोंमेंटरी घ मेर्टा के बारे में घोर कई दूसरे मुक्माव दिये। में समक्षता हूं कि उनके भाषण में 90 परसेंट fिस्सा ऐसा था, जो वह स्वयं ठीक तौर से पूरा कर सकत षे, जबकि वह स्वयं fिणात fमिनस्टर थे । लंकिन में उस बिबाद में ज्यादा नहीं जाना चाहता हं।

घी सतीच चभषाल : : मं इसका इनबार्षं नहीं था।

भी मोहा ल्ञाल धुला़िया : गवर्नमेंट में तो थे।

बी सरीच करतान : चौधरी चरण Fत्र ने लास्ट यीधर्र कहा था कि फारन एश बबल्छूल बंद कर दी जाय। ब्रेकिन कस पर फिनास सेकेटरी ने कहा कि वह्ट संभब नही हैं यदि उन्हुंते कुछ नहीं किया, तो हस का मत्वलब बह्द नहीं है कि बाप की कुछ न फरें।
 मंबी बी की बजट प्रस्तुत्त करने के समय बिन पfरस्थिवियों फा सामना करना पड़ा, में समक्षता हां कि शायद ही किसी वित्त मंत्री को र्तने मु शिकल हालात में बजट प्रस्तुव करमा पड़ा हो। एक वरफ गलषिग इनफंबेयन, घाटँज पाफ गु हूस थीर हृत्सरी

वरफ हर वरह क्की मूरिकलें सामने थी। वब भी उन्होने नये डायरषट टेकसेज न लगा कर कुछ रियाषते वेने का प्रयर्न किया ध्रोर इस बात की क्रोंशिश की कि किसी वरह से इस बजट कां ऐंसा बनाया जाय कि fबस में ग्रोष मी संभव हो घोर कम से कम महुंगाई हो ।

में ऐसा समक्षता हूं कि जो हालात पिछ्छले तीन सालों के घंदर पैदा हुए, भ्रगर कांप्रेस क्री हैक्तमत के जमाने में जो फूड मेन्स का बफर स्टाक था वह न होता तो मे कह नहीं सकता $f$ क देश के भिज्दर विस प्रकार के हालाव पैदा हो जाते या क्या स्थिवि पदा होती। शायद उस चीज ने देश का छृछ हद तक एक तरह्ह से कहा जाय कि क्रम्भास की तरफ जाने से बचाया। माननीय वर्त्त मंत्री बो ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस.के सिलदिसे में मैं एक बात्त भ्रवश्य कहना चाहता हूं कि डायरे बट टैक्स छे लिये मैं समझ्रता हूं कि करीब सैचुरेशन वाइंट के ऊपर न सिर्फ श्रभी बल्कि भ्राने वाले कुछ वर्षो के लिए भी हम पहुंच चुके हैं। जरुरत इस बात्ती की भी है किं fरसोर्सज किस तरह से हम टंप कर सूकें घ्रोर छंन से बच्चो को हम कम करें। द्रभी जैसे जिक किया गया घौर सभी माननीय सदस्य जानते है कि 15 हजार घरोड़ रूपये से ज्यादा पछिलक सैक्टर के भंदर इन्वे स्ट किया गया है उसमें जहां तेक मेंरी जानकारी है, भगर में गलत हूं तो फाइनेंस मिनिस्टर मुले ठीक कर सववे है, टैप्रिशिएशन फंड पूरा प्रंवाइए करना फई जगह माएकल हो रहा है। जिस्को सरण्लस या प्राफिट करना चाहिये 15 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर वह भ्राज उपलष्ध नहीं हो रहा है। हम इस को सोशलिस्ट पैटनं का मजब्त फारंत्रेशन मान कर घलते हैं लेकिन जहां भी सोर्शलिज्म है दहां मैं समक्षता है कि पन्लिक सेक्टर fरहोणेज के चंदर भी पूरी वरहा है

## [र्रो मोहंन लाल सुवाड़िया]

से मदद करते हैं घ्रीर उन रिसोंयेंज के जरिये फर्दर छुन्वस्टमेंट की गूजाइस पैदा होती है। यहां भ्भाम होट पर घ्रगर पढिलक सेक्टर के घंदर उस क़ो श्रीर प गं बढान। हो तो लोन्स लं कर या जनरल रेव न्यू से हमें श्रांग बढने की को शश करनी पष्ट तो है। तो मैं समझता हूं कि पबिलक सेक्टर फ। सिर्फ एक एक सेक्टरवाइज इन्षेस्टचे: करने कi ही सखत श्रावश्यकता नहीं है बलिक मेंरे मित्न वेंकटरमन जी का याद होगा कि एक वर्ष था, मूझे वह वर्ष तो याद नहीं लकिन इू $ा$ बात्र पर उस समय सोचा गया था $f$ कि जो पबिलक सेक्टर क़ी इंडस्ट्रियल भ्रंडरटंfंग्स है उन के लिय एक सेंतखशन हो प्रोफेशनल्स का जिस में उस वक्त कहा गया थानक पबिलक अ्रंडरटंटिंग्स के लिये स्पेशल तोर से सेंलेक्शन कर के झ्राफिसर्स लिये जायेंग जिस में ग्राई ए एस वाले भी एलिजिबल होषं श्रपीयर होने के लिय श्रीर जो श्राउट साइडर प्रोफे ननल्स है वह भी एलिजिबल होंणें। मैं समक्षता हूं कि प今लक सेक्टर के डोमनन को कुछ सिर्फ श्राई ए एस या ऐसे ही कुछ व्यक्वक्वयों का ही डोमेन रखने के बजाय इस में प्रोफेशनल्स विद श्रचीवमेंट रखे जाने चाहिये जो कि निश्चित समय के भ्रंदर श्रचीवमेंट कटं के दिखाये । श्राज क्रगर श्रचीवमेंट कर के नहीं दिखाते है तो सेक्योरिटी घ्राफ स्सावस होने से भगर लास होगा तो ज्यादा ज्यादा ट्रां जफर होनें $\boldsymbol{q}_{i}$ ा है, इस के सिवाय ग्रोर कु नहों होने वाला है। मं समझता हूं कि कोई भी प्राइवट बिजनसमैन होगा तो樶 इस तरह के लासंज को बर्दाश्त करता जाय घौंर यह चीज चलती आय यह संभष नहीं हो सकता । भगर मैं यह कहूं तो श्रविश गोक्ति नहीं होगी कि धीरे धीरे यह पठिलक सेष्टर एक तरह़ से छ्यूरोंनिटिक सेकटर घंसा बनवा बसा उया जिस के भंदर भाफिफसंस ही जंरी थीज फो दे बंते

चलते है घौर पब्लिक सेक्टर कालो भावना उस के घंदर कम से कम हो गई। माज हम देखते हैं f क कई जगह जो जनरल मनेनर्स के बंगले है वे प्राइम fमनिस्टर के मकान से भी बेहतर है, कई जगह गेस्टह्ठाउसंज़ भो एसे मिलेग जों कही ज्यादा बढ़ कर है ये सब पष्लिक सैक्टर हाजस के साथ जु गो हुई चीजे है। कही भी श्र क्रोई पलिबक सेक्टर ले तो कोई काम शुर्तु होने से पह्ले इमारतें बननी शु हू हो जायेगी, गस्ट हाउसेज जबनने शुरू हो जायेंग, बंगले बनने शुरू हो जायंगे, रिटर्न कब होगा, कों नही, ग्रौर कितना होगा, इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। मैं समक्षता हूं कि इस क़ी स.ए. ग्रावश्यवत। है कि पषिलक सेक्टर के लिये जितना मानिर्टारग संभव हो, ज्यादा से ज्यादा किया जाय घ्रोर इन चीजों क़ो रोका जाय ।

मै एक निवेदन श्रोर करूंगा यद्यपि ह कई लोगों को पसन्द नही धायगा हमार वित्त मत्री जी इस बात को जानते है कि जब हूमार दश पर चाइना का एग्रशन हुग्रा था तो उस मोके पर नेशनल डवलपमैन्ट कोसिल मै, इनफलंशन ग्रोर दूसरी चीजों को ध्यान मे रखत हुए पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि हम प्लान को दो हिस्सों में डिवाइड करै । एक श्रोर सक्टर हो जो प्रोडक्शन के, लिय हो एजूकेशन के ऊपर भी खर्च किया जाय क्योकि उन्होंन कहा था कि इससी भावी पोढी का सम्बन्ध है। लेकिन नान-प्राडक्टिव एक्सपैडीचर श्रोंर नान-प्लान्ड एक्सपैडीचर: मे, मै तो यहां तक कहूंगा कि कुछ सोशल क्षेलों को भी सेक्षेन्ड प्रार्टी में रखना पडा इफ्लेशन कों रोकन के लिये ग्रोर बफिसट फाइनैसिग को कम से कम लविल पर रखके क लिय तो यह्ह कदम उठाना जरुरी होंगा । भाज जो क्षालात है, जिस तरह से इफ्सेक्रन बड रहा है उसकी बजहु से जों घ्रांप

इन्बंस्ट करते हैं उसका रिटर्न कम हो रहा है। भ्राप प्लगन में 20 परसेंट ज्यादा प्रोवाइड करते हैं लंकिन घ्रगर 20 परसेंट कास्ट ज्यादा बढ़ गई है तो ध्रापका इनपुट वहों रहेगा । गवर्नमेंट सबेन्ट्स को डीयर्नेंस एलाउन्स मिल जाता है लेकिन करोड़ों ग्रादमी हैं जिनको कुछ नही मिलता है, उनको मंहगाई की वजह से कितना सफर करना पड़ता है उसको भी हमें ध्यान में रबना चाहिंय ।

श्रभी कुछ समय पहल यहां पर खारीफ की फसल की क्या कीमत रखी जाय इइस पर बहस हो रही थी तो डिजल झ्रोर फटिलाइजर की बड़ी हुई कीमत की पूर्ति करने की बात संश्ची जा रही थी लेकिन किसान को श्रोर जों खरीदना पड़ता है वह कितना मंहगा है उसकी वजह से उसका स्टेण्डर्ड ग्राफ लिविग गिरगा या बढ़ेगा यह कही भी कांसिड्रेशन में नही श्राता है क्योकि उससं दूसरे फेक्टर्स सामने ग्रा जायंग तो इन चीजों को भी देख्बन की ग्रावश्यकता है। प्लान के खर्चे के बारे में गहराई के साथ विचार किया जाना चाहिये । जो सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान तैयार किया जा रहा है उसमें किस चीज को प्रायर्टी देनी है किस चीज को प्रोयटी नही दनी दै इस पर गहराई के साथ बिचार होना बाहिगे ।

हर प्लान डाकममेन्ट में इस बात को कहा जाता है श्रोर फाइनेन्स मिनिस्टर ने भी भ्रपनी स्पीच में तथा दूसरे श्रवसरों पर भी कहा है कि देश में जो रीजनल इम्बलन्स है उसको दूर किया जाना चाहिए । हम देखते है कई स्थानों पर भान्दोलन खड़े होते हैं श्रौर बहुत से घान्दोलनों के ीीछे एकोनामिक कारण होंते हैं। वह चाहे श्रासाम हो या कोई दूसरी जगह भान्दोलन की शुरूध्रात इसी कारण होती है हालांकि बाद में उसका हप बदल जाता है । देश में जो

रीजनल इम्बलेन्स है उसको किस प्रकार से दूर किया जायेगा-इसके जवाब में भ्राम तोर पर कह दिया जम्येगा कि गाडगिल फार्मूला है ध्री।र फाइनेन्स कमीशन है जोकि इसको लुक-म्राफटर करता है । लेकिन वित मंत्री जी जानते हैं उन्होंने श्री।र हमने कई कांफेन्सेज एएक साथ ग्रटेण्ड की है जहां पर मैंने बारबार कहा है कि सिर्फ स्टेट प्लान अ्रीर फाइनेन्स कमीशन की रेक्मेंडेशन से रीजनल इम्बलेन्स कर्भों दूर नहीं होंगे। इसके लिए जरूर्रीं है कि जो इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिग पालिसी है अ्यार जो ग्रापकं इन्जेस्टमेन्ट हैं वह चाहे एल० श्राई० सं।० के जरिए से हों बंक्स के जाराए हों या दूगरे फाइनेंशियल ईंस्टंट्यूशन्स हैं उनके जीरए से हों-ख्राप सार्रीं टोटल पिकचर को उठाकर देखे । श्रापको पता चलेगा कि जितना भी इन्त्रंस्टमेन्ट किया गया है वह जितना तीन चार स्टेट्स में किया गणा है उतना बाकी सभी स्टंट्स में नही किया गया है । तीन चार स्टेट्स्स एक तरफ होंगे श्राँर बाकी सार्री स्टेट्स टूसरै। तरफ होर्गं। चूंक उन स्टेट्स में इन्कास्ट्रव्चर माँजू६ था इसलिए वहां पर इन्ज्ञेस्टमेन्ट होता चला गया । श्रगर इसं को लेकर भ्राप चलते रहेंगे तो मैं समझता हुं एक एक प्लान के बादं रंरजनल्न इंबलेन्स अ्रांर बद्वता चला जायेगा ।

इतना ही नही व्लान की स्कीम्स में मेशिग ग्रान्ट की कंडीशन भी रखी जातं। है। जंसे कि घभी कुछ दिन पहले हैल्थ भमनिस्टर ने कहा था कि किसी स्टेट में कम्पुनिटी हैल्य सविस तभी शुरू की जा सकतो है जबकि स्टेट 50 परसेंट देने के लिए तंयार हो घ्रौर 50 परसेंट गवर्नमेन्ट श्राफ इंडिया देगा। मेरा निबेंचन है कि जो स्टेट्स नेशनल पर-कपिटा इन्कम के नीचे हैं उनके ऊपर मंचग चान्ट की कंडीशन नहीं रूं।
[ मोहन लाल सुबाढ़िया]
जानी चाहिए । पगर भाप उनके लिए मी यह्ठ 50 परसेंट की मेरिच चान्ट की कत्बीशन रख कर चलते हैं तो जो बंकवर्ड क्षेत्र हैं वह्ह इस स्कीम को नहीं ले पायेंगे । उनको ज्यादातर फारगो करना पड़ेगा घोर उसकी वहुज से वहां के लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा सफर करने की नाबत देश होगी ।

समापति महोदय, रीजनल इम्बेलंस की बात को सामने रबते हुए, मैं श्रापसे निवंदन कहुंगा कि जब राजस्थान क्नाल का काम राजस्थान के धन्दर लिया गया तो उस वक्त श्री टी० टी० कृष्णामाचारी हिन्दुस्तान के फिनैस मिनिस्टर थे ओर श्री घी० के० कुठणामैनन डिफेंस मिनिस्टर घे, उनसे मंने बातचीत की घंर कह्हा कि क्या राजस्षान जसा बेकवई स्टेट हत्तना बढ़ा वजन धपने स्टेट प्रान मे उठा सकता है। तो करीब करीब यष्ट बात तय हुई नी कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट के तोर पर द्रीट किया जाये, जिससे राजस्बाप को श्रोर दिषाघों में सफर न करना पड़े लेकिन यद्य हीज धागे चलकर सफल नहीं हो पाई थोर उसकी वजाह से भाज छनको जबरदस्त सफर करना पड़ रहा है। में यह्ट नहीं कहता कि में केषल राजस्बान नत्रर का ही उदाहरण बेकर घलूं योर वहां पर धन्य कोई स्कोप नही है। राजस्बाम के घन्दर खनिज पदार्ष है। पाज निशिषत तोर से मैं यह्ह कह् कर चल सकता हुं कि यदि वहां पर रलवे की सुषिधा हो, कोयला पहुंचाने की सुविधा हो, किजली उपलब्ष हो, तो लाइम स्टोन धाज जितनी मात्रा में राजस्थान के श्रन्दर उपलब्स है, उससे हिन्दुस्तान के घन्दर सबसे ज्यावा सीमेंट पैदा करने वाला राजस्षान हो जायगा।

सभापत्ति जी, भाज फर्टीलादजर के बारे में छुछ देर पहले कृषि मंती जी कह ये से कि हरें धाई-रमोनिबम फासफेंट

काकी माष्ता में छम्पोटं करमा पड़ रहा हैं, पह्हले हमें राक फासफंट विदेश्बोंसे मंयाना पड़ता बा। धाज प्रचूर मात्रा में उदयपुर के पास राक फारफेट निकलने लगा है । लेकिन कहिलाइजर बनाने के लिये में निबेद्म करना चाहूंगा कि जो फटिलाइजर श्राप बनामा चाहते हैं, बम्बईई हाई से बो गंस जाना चाहते है, गुजरात के भन्दर श्राप जो फटिसाइजर की फैब्ट्री लाना चाहते है, तों उदयपुर क्षेत में जहां पर रांक फासफंट है, यदि वहां पर भाष फेब्ट्री लगावे है, तो वहां के लोगों को संतोष होगा कि जहां हृम देश के लिये रांक फास्फेट दे रहे हैं, बहां हमारं लिये फटिलाइजर प्लान्ट लगा हुष्षा है यह्र नहीं हो कि जो कुछ वहां पैदा होता है, वन्द्र तो प्रोसेसिग के लिय बाहर जाय थौर द्वमारे राज्य को कुछ न मिले। लेड प्रोर जिए वहां वंदा होता है, तो जिक स्मलटसं तो घहां पर है, लेकिन लेड ₹मेल्टिंग के लियं बाहर जायगा श्रौर साफट स्टोन की पेस्टिसाइड हन्डस्ट्री बाहर होगी ।

भाज भी वहां पर काफी घीजें उपलष्ष हैं। सल्यूफूरिक एसिं मोजूद है घोर फासफोरिक एसिड का कारबाना लगने घाला है। राजस्थान काफी बेकवर्ड है, तो क्यों नहीं मयुरा रिफाइनरी पर बेत्ड एक फटिलाइजर भरतपुर जिबे के घ्रन्दर था उसके श्रासपास लगाया जाये घोर दूसरा बम्बई हाई गैस पर पाषारित उदयपुर क्षेत्र के धन्दर जहां रांक फांस्फंट छतनी मात्रा में उपलब्ध है, बहा पर लगाया जाये। इस तरह जो धम्बलंस है, उसको धाप काकी ठीक कर सकते है ।

एक प्रश्न उठाया गया था राजस्थान में पेट्रोल की जाँच के लिये, सँँ के लिये । वहां पर निश्चित तोर से पेट्रोल या गेस दो में से एक थीज मिल सकती है। भुक्षे याद है जब यहा पर श्री के० डी० मालवीय पेट्रोलियम मिनिस्ठर बे,

उन्रोंजे मुके कहा था कि जब सू थोर घारी गेस पाकिस्तान में राजस्पान के षाठर पर एवेलेबल है तो यहां मी जरूर मिलगी। लेकिन उस काम को तेजी के साष श्राजे नहीं बढाया गया ।

किसी वक्त 20 मिलियन टन लिगमाइट जो बीकानेर के घन्दर है भोर दूसरी जगहों की बात जाने दीजिए, यह कह कर कि कास्ट भाफ प्रोछंकशन ज्याद घ्राता है, उसको छोड़ दिया गया। लेकिन भाज जब कोयले की कास्ट इतनो हेवी हो गई है, द्रासपोर्टेशन मुपिकल हो गया है,तो पलाना का लिगनाइट, चाहे गैसीफिकेशन के प्रोसेस के जरिये या प्रोर किसी प्रोसेस के जरिये, उसको बिजली के उत्पादन के काम में लाया जा सकता है ।

माननीय सभापति जी, मैं एक बात भोर कहना चाहूंगा कि वक्त भा गया हैं कि देश की वेज पालिसी के बारे में, नेश्रमलवेज पालिसी के बारे में सबलोष मिल कर गम्भीरता के साथ विच्चार करें । भाज रिजर्व बैंक के चपरासी को घ्रोर उसके शाफर को जो कुछ मिलता है प्रोर उसकें साथ ही दूसरी स्टेट सर्वस के कर्मचारियों को जो कुछ मिलता है उसमें इतनी डिसपेरिटी कसे चलेंगी ? रिजर्व बैंक के भ्नन्दर काम करनें वाला चपरासी कोई बहुत एससट्रा घ्रांडनरी काम करता हो या घाफर कोई एक्सट्रा काम करता हो, यह बात नहीं है । हमारे यहां यह तरीका बन गया है कि सीमैन्ट मंहुगा हो गया है, उस की च्यादा भाश्यकता है तो सीमेंन्ट के लेबर की तनतखवाह बढा दो। दूसरी चीजों की कमी है तो उन में काम करनें वाले लोगों की तनखाहे बढा दो। एल भाई सी प्राफिट करता है तो उस का एडवान्टेज पालिसी होल्ठसं को कदयु न हो, जिस को भ्राप लोन देंते है, उस को क्यों न हो। इसी तरह से र्बेक को प्राफिट होता है तो उस का लाभ बैंक के ख्रये को इन्वेस्ट करने वालें को

क्यों न हो । एम्पलाइज को ही फायदा पहुंच रहा है भौर बढते बढते यह ऐंसा साइकल बन गया हैं कि जो इसमें एक बार लग गया, उस को ज्यादा फायदा होता चला जाता हैं, लेकिन दूसरी भ्रोर 150 रुपया मिलता हैं, उसको फायदा नहीं मिलता हैं, यहां तक कि करोडों का रोजगन मी नहीं मिसता है। एक तरफ हम कहते है कि जो बिलो पावर्टी लाइन हैं, उन की हालत को इम्पूव किया जाय, बेंोजगारों को काम दिया जाय, लॅकिन दूसरी तरफ बो काम पर लग गयं है उनको ज्यादा से ज्यादा दियें जा रोे है। इस के लिये कुछ प्रोयोरिटी तय करनी होगी जिस से उसका लाभ सब को मिल सकें, जिन को पह्हलें से मिल रहा है उनका घ्वोर ज्यादा होता जाय, लेंकिन जिन को बामे को मी नहीं मिल रहा है, उन को भूख्वा ही रहना पडे । एम को भपनीवज पालिसी को ठय करना होगा ।

में भपने फाइनेन्स मिनिस्टर से मिषेष्दन करूंगा-म्राप ने डीजल की प्राइस को बछाया है, जिस से ट्रांसपोर्ट की कास्ट बढ गई है लेकिन एक चीज जो हमारें मेंनीफेस्टो में भी कही गई है। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा तात्पर्य "भाक्ट्राय" से है भाज टांस्पोट कितना मंहगा हो या है, कितनी जगहों पर बूस धाक्ट्राय के चक्कर में समय नष्ट होता है घोर बहुत दिक्कत पेश घ्राती है। में चाहता हूं कि भ्क्ट्राय से जो इन्कमहोती है, उस को भाप चाहे एडीशनल सेल्ज टेक्स लगा कर या ए डीशनल एक्साइज के जरिये मेक-र्थप कीजिये घोर उस से म्यूनिस्पेलिटीज धोर कारपोरेशन की जहूरत को पूरा कीजियें लेकिन ट्रांस्पोर्ट जल्द से जल्द हो, इसक द्वारा जो करप्शन धौर दूसरी तरह की भुश्किल कामनें ध्राती है उन से बचा जा सकता है।
[भ्रो मोहन लाल सुख्वांड़या]
हम ने राजस्थान में 11-12 साल पहले इस बात की कोशिश की थी कि गांवों से एल० ग्राई० सी० को ज्यादा से ज्यादा प्रोमियम मिले । हम ने ऐेसी कोशिश की थी र्वचजयतों को एल भ्राई सी का एजेन्ट बना कर ग्रौर जो कमीशन श्राप एजेन्ट को देते है, वह पंचायत को प्राटत हो, जिस को वे श्रपने डवलपमेंट के कामों पर खर्ण कर सकें। इस से रूरल इन्शोंरेस के काम को बतुत बतावा मिल सकता है । भ्रगर हृम सारे देश के लिहाज से इस चीज को देखे ग्रौर पंचायतों को एजेन्ट बना कर रूरल एरियाज में रिसोसेंज को मारश्रप करने का प्रयत्न रे तो इस से काफी फायदा हो सकता है।

मैने जसा गुरू में कहा बा व्रित्त मती जी ने काफी मुशिकल हालात में इस बजट को प्रस्तुत किया है । इस में डेफिसिट है, वह ग्रागे कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बत़ेगा, श्रभी कहना मुश्रिकल है, मानमून के बाद हो कुछ कह सकते है। घ्रलग-श्रलग स्टेट्स में जो बजट पेश किये गये हैं उन सब को घ्रोवर ग्राल इन्जैक्ट को देखते हुए वह एक गम्भीरता से सोचने का विषय बन जाता है। कुल मिला कर जो पिकचर हमारे सामने भ्रा रही है, उस का क्या परिणाम होगा, मैं उस के विस्तार में नहीं जाना चाहुंगा, मैं समझता हूं वित्त मंब्री नी स्वगं उस के बारे में गहराई से विचार् करॅंगे। लेकिन में इतना घ्रवश्य कहना चाहता हूं ग्राज देश की सब से पहली ग्रावशयकता श्रगर कुछ है तो वह यह है कि मंहगाई को रोका जाय, उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढाया जाय। उत्पादन बढाने के लिय ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेट किया जाय श्रोर जो नान-प्रोडक्टिव, नानप्लाण्ड एक्सरण्डिचर है, उस को कम से कम करने की कोशिश़ की जाय । मुझे याद है, वित मंन्नी जी भी जानते होंगे,

इसी देश में कांत्रेस के जमाने में एक ऐसा वक्त प्राया था, जब हम ने नई विलिल्डिए एक्टीविटीज को कम्पलीटली रोक दिया था। में चाहता हूं कि जो नई बिलिड्डा एवटीवटीज हाष ज में है श्रोर जो काफी श्रागे बढ चुकी. है उन को तो पूरा किया जाय, लेकिन इन पर ज्यादा पैसा खर्च न किया जाय। में समझ्शता हूं इन सब चीजों पर ूूरी तरह से गोर fिंया जायगा तथा जो डेफिसिट बउने के बतरे पैदा हो रहे है उनको रोकने पर ध्यान दिया जायेगा।

इतना ही कह कर में इस प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं ।
SHRI GULSHER AHMED (Satna): Before I come to the Budget, I want to inform my friend, an alder member of the House that in Madhya Pradesh we have abolished octroi and we are getting the benefit of it. I feel that it is not impossible for other States to follow the example of Madhya Pradesh.

Mr. Chairman, at the very outset, I must state that the budget which has been presented by the Finance Minister has been presented under very hard circumstances. He has inherited a very bad economy where the gross national product has gone down to 3 per ent; there has been a shortfall of 10 per cent in the agricultural production and one per cent shortfall in industries and nearly about 20 per cent shortfall in sugar production.

Now, some people have said that it is an anti-investment and anti-growth budget; some have said that it is neither a "give-away" budget nor is it a "take-away" budget. It is neither of it. Somebody has said like this. But, Sir, majority of the people, the experts and the commonman, have said that it $i_{s}$ one of the best budgets, most balanced budget and a most comprehensive budget. And every rection of the society has benefited by this budget. The taxi-drivers, rickshaw-pullers, the farmers and
even the industrialists have been benefited by this budget. How a noncorporate has been benefited? There are three concessiong that have been given to the individuals. First is that the exemption limit from Rs. 10,000 has been raised to Rs. 12.000; secondly, the limit of Wealth Tax has been increased from Rs. 1 lakh to Rs. 1.5 lakh. Then a reduction has been given on surcharge on incometax.

There is another concession that has been given to the individuals. Now. in calculating the wealth tax, the agricultural land has been exempted. No value of agricultural wealth will be included in accounting or assessing the wealth tax. This is the way how a commonman has been benefited. So many concessions have been given now to the commonman. That is the reason why most of the people have said that this is a commonman's budget. Now how the industries have benefited by the budget? The provision of tax holiday which was introduced in the year 1949-I think I am right-was to expire on 31st March 1981. That has been extended or continued in a modified form. This concession of tax holiday has been made available to the new industries. If anyone, after 31st March starts a new factory or a new unit, that if it makes any proft. 25 per cent of the Income will be exempted from the tax and this concession will continue for a period of seven years. Similarly, if any approved hotels are started or are established after this period, then, a concession of twentyfive per cent on the profits made by them will $b_{e}$ exempted from incometax.

In the case of incorporate or individual sections, 20 per cent out of the profit will be exempted from tax. In the case of profits by any cooperative societies, the exemption period has been extended from seven years to ten years. In addition to these concessions, that have been given, an additional depreciation concession has been given; that is, the additional depreciation of 50 per cent over the
normal depreciation, will be given to those industries or units which will start functioning after this period. If they instal any machinery or put up any plant, within five years, this additional depreciation will be allowed to them. This way I submit, Mr. Chairman, the Corporate sector has also got the benefits under the proposals of this budget.

Now, I come to the question of rise in prices. This is something for which we are very much committed. As you know during the elections we had made two very important promises to the people. One was that we will reduce the prices of the commodities and the second was that we will improve the law and order situation.

Sir, the Finance Minister has proposed a number of measures and ne teels-and rightly so-those measures are going to check the rise in prices. The first step that he has taken is that unlike the previous government he has not made a budget with a very heavy deficit finance and he says that he has reduced it to nearly half of the size of the previous government. According to him one of the reasons for rise in prices was the sweeping duties that were imposed on articles of common use. He says that he has tried to reduce most of those duties from the articles of common use.

The other reason that he gives is that there was deficiency in the infrastructure and there was no coordination between the three sectors-the transport, the energy and the coal. Now, he has taken upon himself the duty and has formed a committee of which he is the Chairman and he will see to it that proper coordinatior. is maintained between these three sectors. Then he says that the scope of the public distribution agencies is going to be widened. In this regard I want to say that the system is very defective. The essential commodities are being distributed to the people through fair price shops and this is being governed by some rule made

## [Shri Gulshan Ahmed]

in the year 1958 under Essential Commodities Act. That rule provides the category of persons to whom the fair price shops can be allotted and they are in this order: first cooperative societies; second scheduled castes; third ex-servicemen and the fourth category is educated unemployed.

According to my information within the last three years this category of educated unemployed has been very much misused. A number of persons have been appointed to run these fair price shops in the name that they educated unemployed but the fact is that somebody who has money has utilised the name of educated unemployed and himself is running the shop. In my own district, Satna there is a family who is running 29 fair price shops. A complaint was made to the officers and even to Mr. Sethi when he visited Satna about this case but so far nothing has happened. And I tell you, Mr. Chairman, that nearly 75 per cent of the commodities which are supplied to these fair price shops are going to the black-market. My town is a commercial town and I know that nearly 75 per cent of sugar, rice and wheat which are allotted to the fair price shops are being sold in black market in Satna town. I would request the hon. Finance Minister that in co-operation with the Agriculture Ministry, he should try to amend these rules. They are very old rules. There $i_{s}$ a clause in it that if the Collector wants to cancel the licence of the shop, he cannot do so and he has to give a notice to him to this effect. Then he has to give an opportunity to be heard and after hearing him hè can cancel the licence of the shop. It is as if by giving a licence for a fair-price shop that allottee is given vested right. In spite of that, it is actually vested in some Tehsildar or in some Deputy Collector because the Collector has delegated this power. So, I would suggest that since many other commoditie, $_{3}$ are going to be distributed
through this public distribution agency, drastic changes should be made in the rules and the public and the representative ${ }_{B}$ of the people should be actively associated with it.

I have a proposal with me on that. In every district headquarter and Tehsil headquarter, a Committee consisting of the Member of Parliament, M.L\&A., Collector or the DeputyCollector and the Food Officer of the district should be formed and that Committee should have the power of fixing a quota and allotting a quota to the fair price shops and also should have the power to cancel the quota if there is a complaint. After this if the Committee allot a fair price shop to any person and if there is any complaint against that person from the people of the area, then the licence should be cancelled. If the people of the area make complaints and want to redress their grievances naturally they will go to the concerned M.L.A. or the M.P. and they also become responsible if anything goes wrong in the public distribution system.

Now, I want to say something about the beedi industry. The Finance Minister in his speech has said that in order to check the malpractices, he has reduced the limit of 60 lakhs beedi per year which -are exempt from any kind of duties to 30 lakhs per year. Mr. Chairman, before 1979 or rather in 1979, excise duty on unmanufactured tobacco was withdrawh and in turn excise duty on hand-made branded beedis has been imposed at the rate of Rs. 3.60 per thousand. Now, this exemption of 60 lakhs per year, has been very, much misused by the people and the result is that the exchequer is suffering a loss and the public is being cheated. These small manufacturers upto the limit of 60 lakhs of beedis per year do manufacture it and take it to Aligarh and in Aligarh they just label it with the brand of some renowned beedi manufacturers and then they sell it. There is nobody to check it there and
the result is that these organised beedi manufacturers cannot compete with them and the result is that they have to close down some of their branches in different villagea in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is so much affected by this. In this country there are 5 million people who are engaged directly or indirect$y$ in beed industry and then there are about 2 million in Madhya Pradesh alone. In Madhya Pradesh Bidi industry is the most important cottage industry. Every poor farmer after he has finished his day's work in the fields makes Bidis in his home. Now what is happening? I give you one example of Goinda in Maharashtra; that can be verified from the figures. It has been calculated and found that before this change the revenue from tobacco. or Bidi used to be in the order of Rs. 3 crores per year; now with the imposition of new tax, the revenue doe, not go more than Rs. 2 crores. I am giving only one example. On the one hand. there is a loss to the exchequer; on the other hand, the public is being cheated. During election days wherever I went, the Bidi makers had very serious complaint that they were without work for weeks together. When we approached the big manufacturers, they said "what they could we do? They said that this discrimination had killed them. A number of persons have started this industry below the limit of 60 lakhs and they have to compete with them. There is a big difference of Rs. 3.60 per 1000 Bidies. Mr. Finance Minister, you have said that in order to remove the mal-practice and mischief you have reduced the limit, but by reducing the limit, I am sure hundred per cent that this cannot be removed. The onty way is to do away with this mischief discrimination. And if you so like, you can introduce the system as you have in the case of match boxes where everybody $h a_{s}$ to put some kind of excise chits; you can introduce that on this, whether oranded or unbranded. It is very important. We are in trouble in Madhya

Pradesh and most of the labourers are suffering because of this policy introduced in 1979.
I admire and congratulate the Finance Minister for two things that he has done. One is the establishment of Export and Import Bank The need for it was being felt for a long time. Nearly in every country this kind of bank exists. After the establishment of thig bank, I am sure, the export and import business of our country will improve and increase also. I have come across a number of people engaged in export and import business and they are very happy. I do not know why this provision was not made earlier. Thig is very good and the Finance Minister will be remembered for all times, for making this proposal for establishment of this bank.

Another important thing that he has done and the need for which wan felt for long long time is the establishment of Appellate Tribunal for Customs and Excise. After all, these are legal matters and important point do arise in these cases and the people had to go to courts and spend lot of money. It will be a good relief to the people; instead of going to the High Courts or the Supreme Court, they will have to go now to the Appellate Tribunals.

Hue and cry has been raised because the Finance Minister has proposed certain amendments in the Income-tax Act. The proposal is a very innocent one. What has he done? Certain High Courts heid that for the purpose of calculations, the provision about the tax holiday excluding the long term borrowed money cannot be provided in the rulps. it should have been done in the Act. The High Courts have declared it ultra vires only for this reason that the provision is in the Rule, 19A, it should have been provided in the Act. The Finance Minister has done that only. He has put that provision in the Act itself. He has done that retrospectively. Why? I would tell
[Shri K. P. Unnikrishnan]
you the reasons. When this concession was given, that concession was based on capital employed and not on profit. The Finance Minister has moditied it now and now the concession is on profit and not on capital employed. Capital employed was understood for a long time, from 1948 onwards as meaning that it will be capital owned, not capital borrowed. It was very well understood by the tax-payer, experts, courts and everybody. It was for the first time in 1976 that one of the High Courts held that this provision of tax holiday cannot be made in the rules; it should be made in the Act itself. Why has it been made retrospective now? Many of the cases were pending in the courts, and they ought to be decided, after all. And if it had not been made retrospective, those cases would have been decided in a manner that Government would have lost tax moneys. And this retrospective effect has been made, because it was all known to the people that it was only capital owned and not capital borrowed. Very few big industries will suffer because they had very big consultants, experts and lawyerswho had given wrong advice to them. And they are these persons who are making this hue and cry, because they are the persons who had given advice to those units that the long term borrowed money will also be included in the capital employed. If it had not been made retrospective, the public exchequer would nave suffered a great loss.

I will say that nothing very wrong has been done, as some people have said. They have said that the judgement of the High Court has been there, and the Finance Minister of the Government of India has tried to undo it. It always happens. If the judgement given does not represent ibe will of Parliament, such things happen.

I would say one thing more that is, about the conceasion that he has
given, or the deflinition that he has changed. There is a class of people in this country, namely, educated unemployed who have to start new businesses or new industries on more or less borrowed money. At least in those cases-and not for big indus-tries-i.e. for the educated unemployed who invest nearly 75 per cent of their borrowings from banks and start small factories, cold storages etc., some kind of an exception ghould be made; and they should be exompted.

PROF MADHU DANDAVATE (Rajapur): Even for the uneducated unemployed.

SHRI GULSHER AHMED: You can make it so, if you like. Special faculity should be given only to the educated unemployed. In those cases. this condition should not apply. This is my submission.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): We have come almost to the end of the long ritual of budgetary exercise. I hold the Finance Minister in great respect. affection and esteem. I know it is a pleasure to talk to him, or work with him. So, I am sure he will not misunderstand whatever I may have to say, or the thrust of my forays into his own budgetary exercise. Mr. Venkataraman's first exercise in Union Budget-making has been a very clever and sleek one! But, however, skillful and sleek it might be, I don't think it can stop the surging tidal waves of inflation, which I am sure would devour his budget. Now to Mr. Venkataraman goes the credit for having not only given us a clever and sleek Budget, but also created a record Budget, with the highest deficit in Indian fiscal history! If last year's budget deficit which began with Rs. 1382 crores, could go upto Rs. 2700 crores, I would only leave it to your imagination and that of the Finance Minister to say where this budgetary deficit of Ra .1417 crores would take us.

So, my main charge against this Budget would be toat that it is fuelling inflation further despite taking an extraordinary recourse to credit from International Monetary Trust Fund-again another first in Union budget making-to which $m_{y}$ friend Mr. Agarwal had just referred. I am sure, he does not leave things in the hands of OPEC God or the monsoon God; and he would want to steer the economy as the Minister incharge of the Union Exchequer.

After the massive mandate which they have obtained, one would have naturally looked forward to a long term perspective of the economy; and I should have hoped that Mr. Finance Munster, in his specerats during the Budget as well as on the Finance Bill would have explained the vision behind the mandate, would have explained the perspective behind the mandate, but I am sorry to say that to my disappointment I cannot discern any such perspective, immediate or long term or medium term from the Finance Minister's speeches. He would not misunderstand me if I say it is only populism with par excellence or with a vengeance.

Mr. Venkataraman, speaking the other day, talked of his party's commitment, I quote, commitment of his party to the masses: "It $i_{s}$ to them that we have agreed to supply sugar at the controlled rate and at lower price." I have no quarrel. That is why he insists that 65 per cent of the sugar goes, sugar production in the country, is sold at the lowest international price of Rs. 2.85 . And he had accused the Opposition of defending the cause of the rich. I do not know whether, a slum dweller in Delhi or in Bombay or in his own constituency in Madras or an agricultural worker who has to pay five paise or ten paise more for his every day cup of tea, whether he would include them in that category. Now the truth is that the Finance Minister has nothing more to offer to them except higher prices through this budgetary exercise.

Now I could have understood if he had ensured or evolved a policy of public distribution, if he had given us the details of it as to how and where this 65 per cent of the sugar is going. He says, "Fair price shop." Now you all know where it goes. Barring a few urban pockets and my own State, I do not know whether there is any effective public distribution system anywhere. The Ministers have gone on record in this House admitting this fact that truth is that like many other policies the sugar policy is also in a muddle or sugar is still in search of a policy! Now all that I would humbly submit is that our commitment to masses, we are all committed to them, should be based on an overal view of development and it should not be used for populist sloganeering as is being done by this government today.

I yield to none in $m y$ commitment to public sector, or even nationausation as an instrument of public or government policy. But nationalisation must meet the requirements of social needs and economic goals. Otherwise it can turn counter-productive. It has been made out that the recent nationalisation of six more commercial banks was a logical extension of Government's policy. It has been stated that we want to put more resources in the hands of the government for making credit available to priority sectora. The facts are to the contrary. Rs. 2346 crores of deposits that these banks have already been committed. I could have understood if you had nationalised all the private banks. That the government did anothe ${ }_{r}$ gimmick for unexplained compulsions and reasons is very clear. I want an explanation from the Finance Minister. I have seen reports of the Prime Minister telling a delegation from Punjab that nationalisation of the Punjab and $\operatorname{Sin}_{\mathrm{d}}$ Bank was wrong and it could have been avoided. I would certainly like the Finance Minister to clarify this point. This is likely to have hardly any significant influence

## [Shri K. P. Unnikrishnan]

on the scale of deposit mobilisation or advances of the six bankss, just because they have been taken over. They hardly constitute ten per cent of the total deposits; or it may be less than 10 per cent. An impression may also remain that by such gimmick you are bailing out some people. Myself and Mr. Lakkappa-I do not see himwe had raised questions; we have been regularly raising questions about the Vijaya Bank in this House earliest. To take only the instance of Vijaya Bank, while the deposits went up from Rs. 260 crores in 1977 to Rs. 330 crores in 1978-Rs. 70 crores more-the net profit came down from Rs. 24 lakh $_{s}$ to 8 lakhs and credit has increased from Rs. 147 crores to Rs. 175 crores. Deposits increased by Rs. 70 crores but credit increased only by Rs. 28 crores and profitability and profits down! If you take over this type of banks, I am sure the impression which I mentioned would remain. The banks which have been taken over had a pronounced regional bias. This will be considered, as pointed out by another Member from Bengal as also by some friends, as adding to the centralisation of control of the banking system in the hands of Central Government.

The Finance Minister knows more than an onyone else tret we are entering a very critical phase as far as balance of payments are concerned. $\mathrm{Ou}_{\mathrm{r}}$ trade deficit is growing at an alarming level. As has been pointed out in the Economic Survey, there is no other method than restricting our imports and learning to be self-reliant however old-fashioned it might be.

I know there are difficulties in restricting imports. I would like to say one thing about remittances of Indians from abroad because I happen to represent a constituency from where a large number of people go abroad to earn a living. Our own banking systern has to be more effective to meet
the declining trend in remittances. I had also written to the Finance Minister earlier. Nearly a quarter million of our people at least from Kerala and many more from other States like Punjab, Andhra Pradesh and so on are sweating and toiling abroad. Many of them are illiterate some of them are semi literate. Some of them have some skills and they not only did a good turn for themselves but also for the country. The Finance Minister will bear me out. The Central Government, the State Government of Kerala as well as the other State Governments have miserably Yailed in attracting their investment which is getting into wrong hands. It is getting into properties, urban property or even rural property in Kerala, judg1 - $\cdot$ from the alarming way prices are going up in property transactions. But we have not been able to use it for development purposes. I am sure, when your banks pay 9 per cent for the deposits and the Lombard Bank as well as Westminster Bank and many foreign banks offer 13 and 14 per cent, you wil not blame them, if they put their money abroad and refuse to bring it back to this country. I would want the Finance Minisce to study the implications of this and mobilise their savings for development in respective States by floating bonds or whatever way he can deal witr it. But the Finance Minister has been kind enough to deal with their personal baggages! He has raised their duty. $A_{S}$ I mentioned earlier, they belong to a social milieu who have different values. When they come back, they want to give a sari for a cousin sister, a transistor to someone else. Naturally I ask many of them when I see them in Bombay, Cochin or Trivandrum flights, why they bring all these things. Their main point was that they have to satisty their friends and relatives around. They are not very literate. They do not share our value perspectives or value frame-work. Now, while you have simplified I would want you to go and make a surprise check in Bombay customs. They
heve to wait for 24 to 48 hourb- 24 to 48 hours! This has been represented several times. Shri Satish Agarwal knows about it. We have been complaining about it. There are no facilities there, not even toilets for women. This is all that vou have given. Now you have increased their baggage duty. I would certainly urge the Finance Minister that while Ido not expect them to deal with them the way China is dealing with the overseas Chinese-when their planes land, Sir, they are received with bouquets. special receptions are aranged because they bring in hard earned currency for China's develop-ment-he should look into this aspect.

Now I am very happy-it was a refreshing surprise for me-to hear my friend, Shri Satish Aagarwal. He had referred to the role of the World Bank and the International Monetary Fund. When some of us spoke earlier, some of us were even accused of having Combunist sympathies. if we were not Communists ourselves. I referred earlier to the balance of payment difficulties. It is slowly pushing us int.o. if not, the arms of the World Bank and International Monopoly finance capital, the fhaduw $n^{*}$ the LMF is certainly evifent :n trp Hudget.

As : said, he has taken recourse to a budgetary prop in his Budget from IMF Trust Funds. I do not know; Mr. Agarwal referred to 'structural adjustments policy'; that is a new policy of the World Bank. I hope the Finance Minister understands it. I am sure he understands it and he would not let us down the slippery slope, b. 1 the slope is there for all to-see!

What kind of structural adjustments do they want? Now they have categorised India as a 'hard pressed' Third World country and they want us to do certain $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}$ things. I am not referring to the questionnaire. President Kennedy-no Communist he was-referred to the IMF request to the Third World as the lectures of an old prostitute to the new girls on the virtues of virginity! Thig is ex.
actly what is happening. Take even the Brandt Commission. They are not spokesmen, particularly of Third World aspirations, but even they nave noted the thrust of IMF policy! But I wonder whether we have learnt it. That is the point I want to make.

The point I want to make is that it calls for a new initiative from India by the Union Finance Minister, a new assignment in diplomacy or adventure in restructuring a democratically controlled international monetary order and authority. It $i_{s} \dot{a}$ very important thing for the Third World, for this country in the days to come, and he has to initiate this and see that the International Monetary Fund or the World Bank does not twist our arm. I do not want to go into it at length. There have been many $_{y}$ inside writeups and stories about how these institutions Yunction. So, it is very important for us to remember that ultimately our goal can only be self-reliance. There is no escape from selfreliance and self-reliance alone can be the instrument of policy to fight this international monopoly finance capital.

Another much advertised feature of the Budget has been the national rural employment programme of Rs. 340 crores. But I wonder whether it involves anything more than a change in the nomenclature! If you take the persent level of price increase probably the allotment could be 2 to 3 per cent less than what has been provided for 1979-80. It can generate, as he has admitted, only 850 to 900 million man-days, which will work out to Rs. 3.75 to Rs. 4 per man-day. I cannot conceive, as he has claimed, how it can produce productive assets in the economy.

I am one of those who support a massive rural works programme as a strategy as against cottage industries. I had a running quarrel with my friends of the previous regime in his House on this question of having cottage industries or having a massive rural works programme to penerate rural employment. The difficulty with

## [Shri Unnikrishnan]

cottage industries is that its expansion and development is only possible at the expense of more efficient and lower unit cost competitors. Markets have no use for their products and their full price cannot be realised in the market. So, it has to be fed by subsidies because it cannot be developed on the basis of local demand. When you give subsidies, you get into a vicious circle of funneling credit again and running into all kinds of problems. There are areas where cottage industries can be started, but cottage industry or even small-scale industry has become another racket in this country. So, a massive rural works programme is the only answer, I would say, for our massive programme of rural employment, provided it produces assets.

Therefore, Sir, Mr. venkataraman's budget and his proposals can neither generate employment nor promote a public distribution system. I do not see any plan for it and so far as the commitment to the poor is concerned, It or $y$ adds to their dally expenditure $a_{d} m_{y}$ charge is it fuels inflation! It has offered, on the contrary, lot more of things for the rich, particularly the industry. While he charges special excise duty to yield Rs. 198 crores in a full year on articles of every day use, he is willing to give the Oliver of Indian industry, who asks for more and more, quite a bonanza!

I hope the Finance Minister knows that the income-tax collections have come down as a proportion of national income in non-agricultural sector from 2.85 per cent in 1972 to 2.67 per cent in 1978-79 and there has been a continuing declining trend in the collection as a proportion of national income. It does not happen because of concessions at Rs. 10,000 or 12,000 or 15,000 level. The whole structure of income-tax at the higher levels as well as the entire gamut of corporate taxation will have to be re-evaluated. I would have imagined the imaginative Finance Minister again to use the tool of expenditure tax but that was not to be because I know the officials
did not like this particularly, when this tax was introduced by one of his illustrious predecessors, late Shri T. T. Krishnamachari. When Mr. Kaldor proposed this expenditure tax and Shri T. T. Krishnamachari introduced this, there was a rationale behind it. If you want to reduce the consumption at a particular level and make the people, who can afford, pay for it, there is no other way than having an expenditure tax, whatever may be the difficulties.

This is true also of a massive evasion that is going on at the level of self-employed people. The Wanchoo Commission has said that 1700 people in Bombay, among them are lawyers and doctors, have declared an income of more than a lakh of rupees. Even in my town, I know that there are at least 20 to 30 such people who earn as much but they do not declare because a new intermediate class has taken over and they are the harbingers of an era of blackmoney, parallel economy, the traders, the self-employed people! It is to this class you are funnelling in all kinds of advantages again and again, those who escape the net. It is a vicious circle.

Similarly, I would like to refer to. the massive evasion of excise duties. The Venkatapaiah Committee on Self Removal Procedure Scheme had referred that 21 out of 123 industries covered by the central excise escape excise. When you know that 31 out of 123 industrie $_{s}$ attracting excise account for 90 per cent of the levy, then you know how massive is the scale of evasion of central excise.

Coming to the corporate sector, besides the tax holiday, he is prepared to give accelerated depreciation, better development rebate and so on. $T i_{s}$ is an a $^{2}$ area of policy where I would urge him to have a new look on the structure of development rebate. Immediately, after independence there was a strong case for this rebate because there were less technological and engineering skills-they were scarce and not developed-, no insti-
tutional arrangements existed for financing industry and there was shortage of long term and medium term capital. But I would urge upon him to look into this afresh. That is why, I am unable to find how he has shown leniency in the case of convertibility clause.

Now, the Finance Minister would allow the public sector to borrow at 12 to 14 per cent from the open market while offering the private sector soft loans from public financial institutions at $7 \frac{1}{2}$ - per cent. Resource mobilisation is the crucial question. This is the crux of the test, I would call it the litmus test of the Finance Minister's success or otherwise. Is he able to garner and mobilise resources and use it for national development? I know that he is capable of it but I am afraid, I do not see many signs of it, for example see the exemption he has shown on agricultural wealth. I am sure, Prơ. Ranga would nòt agree with me. I am sure, the rinance Minister would not even touch Dr . K. N. Raj Commitfee recommendations on agricultural taxation, nor would Chaudhary Charan Singh and his friends accept this. But even they have been released from the imaginary clutches of wealth tax. An imaginative Finance Minister would have gone in for a scheme of crop insurance for farmers. But this is certanaly not the way to go about if you want to usher in an egalitarian society.

Finally, I would like to say that I do not want to reduce all the issues of a continental, very complex economy to a single set of issues. I concede it is a very complex and difficult economy. But the question is: where do you stand in relation to the se problems, in relation to your own commitments, if you want to honour them? I know socialism has to day become an ugly word, at least in the non-ideological lexicon of that party, which has to be used only occasionally for campaign speeches. But do you stand for an egalitarian society? Do you want self-sustaining, selfreliant growth, even distribution and social
equity? I want the FYnance Minister to clarlfy these issues, because clartfication is always better for himself and for the country.

धी भीजा माई (बांसवाडा) : सभापति महोदय, मुझे घापने समय दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। मृक्षे इस बजट के सेसन में बोलने का कोई मोका नहीं मिला है। बजट तो हमारे माननीय वित्त मंती जी ने पेश किया है ग्रौर उसमें जो काफी राहत दी है उनके लिये वे धन्गवाद के पात्न हैं। कई जगहों पर कंसेसन दिये गए है, इंडस्ट्री को, पालट्री को, बीडिंग श्राफ एनीमल्स को, उनसे बेकवर्ड एग्रीकल्चर को काफी फायदा होगा। इस के घलावा उन्होंने घ्रोर भी कंसेसन दिये है जिनसे हम लोगों को भी काफ़ी राहत होगी ।

जहां तक फाइनेंस बिल का सवाल है, मैं इसका समथंन करता हूं। भ्रभी कई माननीय सदस्यों ने यहां पर इस बात का इकरार वि.या कि पब्लिक सेक्टर के श्रन्दर, श्राज जिस प्रकार का खर्चा होता है, फालतू का तनखुवाहो पर, बंगलों पर जो खर्चा होता है उसको कम किया जाना चाहिये। यह बहुत ही ग्रावश्यक बात है। इस के भ्रलावा कुछ ऐसे सुझाव भी भाए हैं कि सरकार को ऐसे काम नहीं फरने चाहिये जिनसे कि फालतू का खर्चा बढ़ता हो श्रौर उससे घाटा बढता जाता हो। इस धाटे को रोकने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये ।

जहां तक इनकम को बढ़ाने का सवाल है उसके बारे में माननीय वित्त मंव्री जी ने जो नये सुझाव दिये हैं उनका मैं समर्थन करता हू । सब से बड़ा मुद्दा इस देश में, या परदेश में या बिदेशों में है गेप का। एक वे देश है जो मागे बहे हुए है। एक वे देश है जो बहुत पीछे है, पिछड़े हुए हैं। यह्ह जो घन्तर है, गेप है, यही सब से बड़ा कारण घसन्तोष
[श्री भोखा भाई]
का है । उस चीज को हम मपने देश में क्षेत्रीय श्रसन्तुलन के नाम से पुकारते हैं । घ्राज राज्यों में भी एक राज्य घ्रौर दूसरे राज्य के बीच काफी भ्रन्तर है भ्रोर इसी तरह से एक राज्य के श्रन्दर भी ध्रलग श्रलग जिलों के श्रन्दर काफी घ्रंतर है श्रोर उस श्रन्तर को मिटाना हैं। श्रसन्तोष को मिटाना है ।

भाज यदि मैं घ्राप से कहूं तो उसमें कोई श्रतिशयोक्ति नहीं होगी कि चाहे त्निपुरा का छगड़ा हो, चाहे श्रसम का झगड़ा हो, चाहे नागालँण्ड का झगड़ा हो, चाहे मिजोरम का झगड़ा हो, चाहे वह झारखंड को मांग हो, उन सरी के पीछे श्रसमानता ही बहुत बड़ा कारण है । जो घ्रादिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, वे शेड्मुल्ड कास्ट्स शेड्युल्ड ट्राइब्स के लोग श्रोर श्रन्य पिछड़ी हुई जातियों के लोग ये सभो हमारे समाज के श्रन्दर पिठड़ी हुई जातियं हैं। हमारे समाज श्रोग. इन पिछ्ठड़ी हुई जातियों के श्रन्दर अ्माथिक विषमता है ; उस भ्राथिक विषमता का जब तक हल नही होगा तब तक न तो समाज बढ़ सकता है, न देश बढ़ सकता है।

ग्राज हमारे देश में यंह fस्थात है कि जब संविधान लाग हुश्रा है, उस वक्त संविधान निर्माताग्रों ने यह कहा था कि मनुसूचित जन जाति क्षेत्र जो होगा, जिसे शे 5 नुल्ड एरिया कहते है उस मे संविधान की श्रनुसूचो पांच को लागू होना चाहिये। संविधान की ग्रनुसूची 6 को लाग होना चाहिये था। कुछ विशेष श्रनुच्छेदों को भी संविधान में स्थान दिया गया है । जो इनके वास्ते विशेष रूप से हैं। उन ग्रनुचछछेदों का पालन भों नहीं हुप्रा है। कितने हं। वित्त मंज्री बदल चुके है, कितने हैं, कितने ही टलानिनग मिनिस्टर बदल चुके हैं, कितने ही प्रधान मंनो बदल गये होंगे, कितने ही मूख्य मंनो बदल गये होंगे

लेक्रिन मैं दावे के साथ कह सकता हैं कि मनुसूचित जनजाति क्षेक्र जिन को घेड्युल्ड एरियाज कह्ना जाता है, जिन काजिक्र संविधान के घ्रन्दर स्पष्ट तौर से किया गया है श्रोर कुछ प्रावषान किये गये हैं उनकी स्थिति वैसी की वैसी है श्रोर केन्द्रीय सरकार की श्रोर से उनको संरक्षण नहीं मिला है, उनका संरक्षण नहीं हुप्रा है। घाट शिला, संथाल परगना , छोटा नागपुर, छोटा उदयपुर, बस्तर श्रब ज मार्ग एरिया के घन्दर जो लोग रहते हैं वे पावर्टी लाइन के एम्बाडिमेंट हैं। प्रावर्टी लाइन जिस को घ्राप कहते है वह वहां है ही नही, उसका तो वहां सवाल ही नहीं उठता है। 99 प्रतिशत लोग जिस तरह का कपड़ा पहले पहना करते थे, जिस तरह का ग्रन्न खाया करते थे वही ग्राज भी खा रहे है। उनकी स्थिति में कोई़ परिवर्तन नहो ग्राया है । मै समाज कल्याण मंत्नी राजस्थान मे था ध्रोर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में कथोडिया लोग जो रहते हैं,जो गुजरात सं श्राए थे, महाराष्ट्र से घ्राये थे, उनकी स्थिति श्राज भी वही है जो पहले हुप्रा करती थी, सब-हयूमन लाईक वे लीड करते है। यह हालत है वहां गिरिजनों की, हरिजनों की ग्रोर इतर जनों की, शैड्यूल्ड कास्ट्स की शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की तथा घ्रदर वैकवर्ड क्लासिस की ।

मैं कहना चाहतता हूं कि प्राबलंम्ज श्राफ शेड्यूल्ड ट्राइब्ज ओर डिफेट फाम दी प्राबलेम्ज श्राफ शेड्यल्ड कास्ट्स। शैड्यूल्ड कास्ट्रस ग्रोर ट्राइब्ज कुछ मामलों मे एलाइक हो सकते है लेंकन बहुत मामलों में श्रनलाइक हैं। ₹स समस्या को मैं श्रापके सामने इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं कि ध्रापने उपयोजनाये लागू की हैं। उन उप योजनाश्रों के घ्रन्तर्गत वर्कंग ग्रुप्स ने जो सिफारियों की है फरवरी, 1978 के श्रदंरतब कहा था झ्मोर सजस्ट किया था कि तीन ह्रार करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। परन्तु उसके

बाद हुछ बर्व करने का सवाल कहीं उठता राजस्थान के भम्दर जो प्लान घाउटले हैं ट्राइबल के वैलफेयर का, उसको भी घटा दिया गया है। मैं वित्त मती जी से पूछना चाहता हूं कि जब बजट बनता है तब क्या इन बतों को देखा भी जाता है या नहीं देखा जाता हैं ? यह किस तरह से हो जाता है ?

इंटिप्रेटिड सब प्लान भापने बनाया। उस योजना के घ्दन्दर मापने कहा कि सारे मंनालय, सारे विभाग, सारे राज्म भाग लेंगे । लेकिन भाग कोई नहो ले रहा है। कहों इंटिग्रेशन नहीं हुप्रा है। उप योजनाश्रों का जो कंसेप्ट है, उसके पीक्छे जो भाव हैं, वह तो बहुत श्रच्ठा है । लेकिन उस का इग्पलेमेंटेशन कहा नही हो रहा हैं।

शेड्यू ल्ड कास्ट्स श्रौर शैड्यूत्ड ट्राइब्ज कमिशन को पच्चोसकों रिपोर्ट के सम्बन्ध में मैं निवंदन करना चाहता हूं कि उस मे साढे चार हजार सिफारिशें हैं। मैंने गृह मंत्नालय को मागों पर भाषण करते समय भी यह निवेदन किया था कि दस प्रतिशत सिफारिशें भी श्रगर मान लो जायें श्रौर उनको कार्यान्वित कर दिया जाए तो इन लोगों की जो समस्यायें हैं वे हल हो सकती हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहा। हुई हैं ।

मध्य प्रदेश की सरकार ने ग्रभी श्रभी ग्रादिवासियों के जलिचे शराब बनाने की छूट दे दो है। क्यों दे दी है, वह जरूरी थो, क्या उससे लाभ होगा, श्रादिवासियों को, हॉगज नहीं ? परन्तु जो एक परेशानी थी जेल में बन्द होने की ग्रोर पुलिस श्रोर एक्साइज के लोग रोज तंग करते थे उससे वे लोग कम से कम श्रब बच जायेंगे । यह्ह एक डायरेक्टिव हैज है। इस तरह से उनको परेशान भी नहीं किया जाना चाहिये। वर्कग प्रुप जो स्थापित किये जाते हैं उनकी सिफारिशों पर श्रमल भी नहीं

होता हैं। जमता पाटी के जासमफाल में एक स्थापित किया गया था उसको सिफारिशों पर घमल नहीं हुश्रा । ध्रब नई सरकार बनी है। वह क्या नया वर्किंग प्रुप स्थापित करके उससे सिफारिश भंगवा कर उन पर कोई निर्णय लेगी या पहले वाले वर्किंग प्रुप की सिफारिशों पर कोई निर्णय श्रापने लिया है सा लेंगे ? घ्मगर वह निर्णय लेते तो हम यह समझ सकते थे कि वर्कंग त्रुप के भन्तर्गत जो श्रलग घ्रलग स्टडी ग्रुप्स हैं उनकी जो सिफारिशें है उनको वह मानेंगे।

में एक ग्रौर निवेदन करना चाहता हुं कि बैकवर्ड क्लास ग्रोर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के प्रतिनिधि तो बोल सकते हैं, क्योंकि वह सोसायटो, समाज के श्रन्दर रहते हैं। लेकिन शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के नहीं बोल सकते । वह तो मनुष्य की शक्ल मे घबराते है, पहाड़ पर चढ जाते हैं श्रौर ग्रपनी भ्रावश्यक वस्तुएं श्रोर नमक वगी<ा तक लेने नहीं ध्राते हैं। शिड्यूल्ड ट्राइठज के लिये कोई बोलने वाला नहीं है । यहां एम्बाडीमेंट श्राफ प्रावर्टो है श्रौर इन इक्वंलिटि है यानी यहां गरीबी श्रोर विषमता साक्षात् ब्प में खड़ी है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के लिये एक कमीशन बनाने की बात है श्रार्टिकल 339 के श्रन्तर्गत, लेकिन उस कमीशन का निर्माण नहीं किया गया है। सन 1954 में श्राटिकल 340 के भ्रन्तर्गत वैकवर्ड क्लासेज कमीशन बना था, जिसे श्रब फिर बनाया गया है, लेकिन जो शिडयूल्ड ट्राइव्ज के एरिया के लिये कमीपन बनाना था, वह नहीं बनाया गया है। णिड्यूल्ड एरिया श्रौर शिड्यूल्ड ट्राइवज के राज्यों में कंट्रोल करने के लिये जो कमीएन बनाने का प्रावधान है, उसे श्रमल में नहीं लाया गमा है। उस पर भाज तक कोई कार्यवाहं नहीं की गई है।

मैं पर मी कहाना बाहता हैं कि वरिंग पुप की रिपोटं देषनी णाहिये। उस रिपर्ट में लिबा हैं कि कित्रूल्ड फिफ्य का कहों इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंं माननीय वित्त मंन्री जी के द्वारा गृ मंन्री म्रोर प्रन्य मंनियों तथा मंबालयों का घ्यान प्राक्कीवित करना जाड़ता हूं कि भगर भ्रादितासियों का भला करना चाहते हैं तो उसके तोन प्रकार हो सकते है । या तो उनको मझसोलेट कर दीजिये या एसीमिलेट कर दोजिये या हन्टीर्रेट कर दीजिये। प्राबिर में फ़िसला ईंटीप्रेशन का हो करना होगा जो कि पहले किफ्टोज में किया गया है। प्राज ये लोग बहुत तकलीफ में हैं।

मंने गृह मंती जी से एक प्रश्न पूछा या कि भ्रगर सिए्यूल्ड द्राइन्ज के लोगो के बैलफेयर के लिये कोई घ्रलग मंत्रालय नहो बना सकते तो क्या कोई विभाग बना सकते हैं, परन्दु उनकी तरफ से कोई जबाब नहीं ग्राया है ।

संविधान की ग्राटटकल 164 में लिखा है कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश श्रौर बिहार के घ्रन्दर इस तरह के मंत्रालय बनाये जायें, मेरा कहना है कि इसी तरह के मंब्रालय या विभाग केन्द्रीय सरकार में भी बनाये जायें ।

श्रादिवासी क्षेत्रो को रेलों से भी जोड़ा जा सकता है। ग्राज से 30 साल पहले भी मैंने सुझाव दिया था, उसके गवाह हमारे माननीय सदस्य श्री मोहन लाल सुख्वाडिया यहां हैं, जगजीवन राम जी यहां है, कि बांसवाडा-रतलाम को रेलवे लाइन से जोड़ा जाये, लेकिन यह ग्राज तक नहीं हो सका है। इसकी तरफ ध्वान दिया जाना चाहिये।

इसी तरह्ष से संषार मंकालय, घंख्ट्री मिनिस्ट्री घोर छूसरे भन्य मंबालयों को भी भ्रादिवासी क्षेत्रों की योजनाभों की तरफ ध्यान देकर उन्हें ूूरा करना चाहिये ।

भाज क्या हो रहा है कि हैजर्ट एरिया, हिली एरिया, बैकवर्ड एरिया बनाकर शिड्यूल्ड एरिया का नाश किया जा रहा है, भादिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भ्राज प्रायटों वहां दी जा रही है जहां के लोग श्रण्ठा प्रतिनिघित्व कर के यहां पर बाते करते हैं, उन्हों को मोका दिया जाता है, उन्ही के काम होते है । मेंश निवेदन है कि सरकार के सभी मंतालयों को भादिवासियों की समस्याभ्भों की तरफ घ्यान देना चहिये। इन शब्दों के साथ में मंत्री महोद्य की मांगों का समर्थन करता हूं ग्रोर श्रापको धन्यवाद देता हूं ।

भ्री हरोश चन्य नसह राबत (म्मल्मोड़ा) : सभापfत महोदय, में श्राप द्वारा प्रदत्त झ्रवसर का उपयोग करते हुए, माननीय वित्त मंत्री जी श्रोर भारत सरकार को साधुवाद देतां। हुं कि उन्होने देश की वर्तमान कंटकाकीर्ण विषम श्राधिक परिस्थिति मे एक सुखद भविष्य की सूचना देने वाला, सुवद भविष्य की घ्रोर इशारा करने वाला बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है।

गत वर्ष जो परिस्थितियां थी म्रोर उनका नियंत्नण जिन लोगों के हाथ में था, जिस तरीके से उन्होने घ्रपनी श्रदूरर्राशतापूर्ण नीति के कारण देश को श्राथिक विषमता श्रौर श्राथिक संकट के कगार पर पहुंचाया, उस स्थिति में क्रापने जिस तरीके से एक मुव्यवस्थित बजट इस देश के सामने प्रस्तुत किया है, वह एक ग्रनुकरणीय उदाहरण है प्रौर एक नई दिशा का वोषक है। वित्त मंत्री महोदय ने इस देश में ऐसी घुरुभ्रात की है, जिसकी बहुत दिनों से श्रपेक्षा थी।

पिछली सरकार की गसत्त लीवियो के कारण कृषि-उस्पादन के क्षेत्र में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आाई । हसी प्रकार मोख्योमिक उत्पादन, विद्युत उत्पादन थीर मुद्रा-उपलव्षता प्रादि की स्थिति भी निराशाजनक रही हमारे देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 1979-80 में 4 प्रतिशत की कमी श्राई । यदि हुम उसकी तुलना 1977 की स्थिति से करें, तो सकल राष्ट्रीय उस्पादन में श्रीर भी प्रधिक कमी श्राई।

जब 1977 में इस देश के लोगों के चादेश से हमारी पार्टी ने प्रतिपक्ष का वायित्व सम्भाला, उस समय हम श्राने वाली सरकार को विरासत के रूप में घ्रोधोगिक शान्ति, श्रेष्ठ उट्पादकता का बातावरण, संतुलन श्रायात-निर्यात की स्थिति संश्रेष्ठ मुद्रा -उपलब्धता श्रकूत घम्न, स्वर्ण तथा विदेशी मुदा का भंडार, ग्राथिक ग्रनुशासन श्रौर गतिशील श्र्थं-क्यवस्था देकर गये। लेकिन जब 1980 में देश के लोगों ने हमें फिर से सत्ता सौंपी, तो श्री सतीश प्रग्रवाल की सरकार हमको विरासत में एक ऐेसी निराशाजनक स्थिति श्रोर एक ऐसी प्रसामान्य परिस्थिति दे कर गई, जिनका वर्णम फरने में बह्दुत समय लगेगा।

ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री महोदय विभिक्न तरीकें से डायरेष्ट श्रीर इनडायरेक्ट करों में जो छूट दी है घोर श्राम श्रादमी के उपभोग की वस्तुश्रो पर कर न लगा कर जो उदारहण प्रस्तुत्त किया है, वह वास्तव में सराहना के योग्य है श्रोर वह स्वंय सरहाना के पात्न हैं।

प्राज हमारे देश मे बेरोजगारी की जो स्थिति है, वह हमारे प्रजातंत्न के लिए घुन समान हैं। यदि हमने जल्दी से इस समस्या का कोई हल न निकाला, तो हमारे यहां प्रजावंत्र की ख्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी जो लोग हमसे पहले सत्ता में थे, उन्होंने

1977 में देश के लोगों से बह्ट बाषा किसा था कि हम दस साल में बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। जंब हम 1977 में सत्ता से हैटे, तो उस समय हमारे देश में $1,08,00,000$ भ्रादमी बेरोजगारी थे । तीन साल के वाद जव 1980 में वे लोग सत्ता से हटे, तो वे $2,01,00,000$ बेरोजगारों की फीज देश में छोड़ कर गये ।

मैं जानता हूं ऐसे नाजवानों को, ॠपने साधियों को, जो मेरे साथ पढ़े हैं, खेसे हैं, जो रोजगार न मिल पाने के कारण, गपनी रोजी-रोटी की समस्या हल न होने के कारण घपने श्राप को, झपने भविध्य को, ग्रंधकार की म्रागोश में जकड़ा हुम्रा पाते हैं। उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। हमने उनके लिए कोई रास्ता निकालना हैं, उनके सामने जो निराशा का वातावरण है, उसे दूर करना है। श्राज इस देश में न जाने कितने ऐसे नोजवान होंगे, जिन्होने बेरोजगारी से तंग ग्रा कर क्राईमहः्या कर ली। श्राज हमारे देश में ऐसे बहुत से मां-वाप होंगे, जिन्होने घ्रपने बन्चों को घपने गाढ़े पसीने की कमाई से पढ़ाया है, भौर श्राज भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि उनका भविष्य क्या है। हमें इस स्थिति पर जल्दी से नियंत्वण करना है श्रोर लौगों को रोज़गार देने के लिए नई छ्यवर्था करनी है

क्या कारण है कि जो देश हम से बाद में स्वतंत्न हुए, जो छोटे छोटे मुलक हैं, उन्होंने आ्रपने यहां बे रोजगरी की समस्या को हल कर लिया ? दुनिया में ऐसे छोटे छोटे मुलक है, जिनके पास यदि पहाड़ हैं, तो सागर नहीं है, जिनके पास यदि ठंड़र जल-वायु है, तो गर्म जल - वायु का क्षेत्र नहीं है, जिनके पास श्रवंचीनता है, तो प्राचीनता नहीं है, ₹ भी घपनी कुल भाय का 20 से ले कर 35 प्रतिशत तक टूरिज्म के उद्योग से कमा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देका के श्रंदर थाइलैंड जंसे छोटे

मुएक से भो कम टृरिस्ट विदेशों से भाते हैं। तो हमें इसटूरिज्म के ठयवसाय प्रौर घधिक पोपल घ्रोरिएंटेड बनाना पड़ेगा, इस में जनसामान्य को ग्रोर श्रधिक जोड़ने की कोशिश करनो पड़ेगी।

इसो तरह श्राप देखें, छोटे-छोटे उद्योग हो सकते हैं जो बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं । लेकिन भ्राज जो लघु उद्योगों की स्थिति है बह बहुत ही निराशाजनक है। प्रान्तों के वित्त निगमों के द्वारा या उद्योग संस्थानों के द्वारा विभिम्न प्रकार के लुभावने प्रलोभन लोगों को दिए जाते हैं, लोग उद्योग लगते हैं लेकिन उद्योगों को लगाने के बाद क्या होता है ? ग्राप सारे प्रान्तों के झ्रांकड़े मंगा कर देख लीजिए, 50 प्रतिशत उद्योग आ्राज सिक हैं श्रोर कुछ तो बिलकुल बन्द हो चुके हैं । तो क्या कारण है कि इतनी बड़ी राशि की पू जी डूब रही है प्रोर लोगों को रोजगार देने का एक सबल माध्यम विफल होता जा रहा है ? इस का कारण यह है कि हम लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्रोट्साहित जहूर करते है लेकिन वे वड़े वड़े उद्योगों के कम्पीटीशन मे बड़े नहीं हो सकते। उन के पास ऐं से साधन नहीं कि वे एकाधिकारवादी उद्योग पतियों के साथ प्रतियोगिता कर सकें। हमें उन के लिए माकेंटिंग की ब्यवस्था करनी चाहिए । उन का कच्चा माल खपे इस की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। यही नही, श्राज उद्योगों को प्रोमोट करने का काम जिन fवfिम्न प्रकार की एर्जेंसिज को दे रखा है वे एर्जेसीज़ प्रोमोटर का काम न कर के इंसवेक्टर का काम करती हैं। मूक्षे एक लघु उद्योगपति बता रहे ये कि खून करने के मामले में तो केवल एक ड्रंसपेक्टर पीछे पढ़ता है लेकिन जब उद्योग लगा दो तो कम से कम 21 इंसपेक्टर हमारे पीछ कीड़ते हैं। तोइन इंसपेक्टरों की ज्यवस्वा से श्राप लघु उच्चोगपतियों को

बकाइए। भाव घंसपेपटरों के घणाय शोमोटरं को नियुक्त कीजिए भ्रौर विभिष्न प्रकार के लघु उद्योगों के मामले में जितने मंत्रालय काम करते हैं उन के बीच में को-श्राईिनेशन स्थापित कीजिए, एक समन्वय स्थापित कीजिए जो देबें कि ये उद्योग पनपें, फूलें और फलें ।

दूसरी चीज-श्राज हमारे देश के भ्रंदर सारी सुविधाएं हम उन लोगो को देते जा रहे हैं जो श्रागैनाइज्ड हैं, जो श्रार्गेनाइण्ड सेक्टर में काम करते हैं, जिन के घ्रपने संगठन हैं। हम उन के वेतन भत्तों को भी बढ़ा रहे हैं। में मानता हूं इस बात को कि जिन को हम ने नो करी दी है उन को भ्ज्छी रोज्ञो रोटी मिल सकें, उन को शिक्षा के साधन मिल सके श्रोर दूसरी सुविधाएं मिल सकें, इस को देबने का काम सरकार का है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग प्त देश के श्रंदर ऐसे लोगों का मी है जो श्राज सड़कों पर चप्पल चटखाते फिर रहे है, उन का दायित्व किस के ऊपर है ? उन को रोजी रोटी देने का दायित्व किस पर है ? चाहे जो लोग ऐसे है जिन की रोजी रोटी की समस्या आ्याज पूरी हो चुकी हे उनकी कुछ सुविधाएं काट कर के उन लोगो को सुविधाएं देनी पड़े तो वह देने की कोशिश करनी चाहिए ।

मंत्री महोदय ने इस वित्त विधेयक के माध्यम से ग्रामीण श्रंर्य-व्यवस्था को सुधारने की तरफ कृछ कोशिश की है। हमारे देश के प्रंदर श्राज जो 5 लाख 80 हजार गाव है उन में से सिफ बाई हजार गांव रोड से कनेक्टेड है। में घ्रपने क्षेत्र के कुछ ऐसे गांवो को जानता हूं कि जहां के लोग जब वहां सड़न्नक बनी घ्रौर गाड़ी गई तो वे वहां फल माला ले कर भाए गाड़ी को चढ़ाने के लिए। श्राज भी बहुत सारे क्षंत्र हमारे हिन्दुस्तान के श्रंदर ऐसे हैं जिन को हम रोड से कनेक्ट नही कर पाए हैं । इसलिए हमें श्राल वेदर या फेयर बेदर कुछ इस तरीके की रोष बनानी बाड़िए। भाप

ने बाबात्र के बदले भम योजना के भ्रन्तरंत रोड का काम करने की बात कही है इस में एक घचछाई तो है कि लोगों को रोजगार मिल जाता है लेकिन जो रोड बनती है या जो दूसरी तंसरी चीजें बनती हैं उन के मेन्टिनेंस के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जिस के कारण एक दो बरसातों के बाद जो रोड बंनती है वह बिल्कूल वेका हो जाती है। करोड़ों रपया जो दो ढाई साल में खर्वं हुमा है वह् बेकार जाने की स्थिति मे हो जाता है । इस दिशा में भी भ्राप को हयान देना चाहिए घ्रौर इस दिशा में भी कुछ कोशिश करनी चाहिए ।

भाज पेय जल की स्थिति भी हमारे हिन्दुस्तान के घ्रंदर बड़ी विषम है । में बहुत सारे ऐसे गांवों को जानता हूं श्रोर मेरे भ्रपने निर्वांचन क्षेत्र मे ऐसे गांव हैं जिन में तोन तोन चार चार किलोमीटर दूर से लोगों को पानी ले कर श्राना पड़ता है, जहां की श्राधी महिलाएं श्राप को ऐसी मिलेंगे जिन के सिर पर श्राज बाल नहीं रह गए हैं पानी लाते लाते श्रोर सिर पर गगरा रब कर छोते ढोते। उन गांवों की कम से कम देश की स्वतंन्रता के इतने वर्षों बाद पेय जल की जो मौलिक भ्वावश्यकता है उस को तो हमे उपलव्ध कराना चाहिए ।

श्राज हमारे गांवों में संनिटेशन की कोई ब्यवस्था नहों है। हमारी मां बहने उजाला होने के बाद टट्टी पेशाव के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकतो हैं। उन के लिए भी विलेज सैनिटेशन की कोई योजना लागू करनी चाहिए ताकि उन लोगों के सामने यह जो बहुत बड़ी समस्या है वह तो दूर हो सके।

पठिलक घ्रंडरटेकिग्स का कंसेप्ट जब से शुरु हुग्रा हमारी एकोनामी मे घोर जव से नेहू जी के नेतृत्व मे हम ने पण्लिक भ्रडरटेंकिग्स के माष्यम से देश की. प्रर्य-च्यवस्था को मजबूत करने की कोमिश की, उसी समय से एक साजिश शुरू हुई है हस व्यवस्था के खिलाफ

जिन उध्धोगों को हम पबिलक सेक्टर में लेते हैं कुछ उध्रोग प्राइवेट सेक्टर में भी उसी किस्म की श्रोर उसी प्रकार की जिन्सों को पैदा करने वाले लगे हुए होते हैं। मैंने देखा है पब्लिक सेक्टर के जो चधिकारी हैं- में मानता हूं कि कई श्रधिकारी श्रौर कर्मचारी ऐसे हैं जो मुजसे कई गुना ज्यादा ईमानदार घौर देशभक्त हैं-लेकिन ऐसे भी घधिकारी हैं जोकि व्यक्तिगत स्वार्थो के लिए राप्ट्रहित को बेच देते हैं। यह बड़े दु:ब का बात है कि पबिलक सेक्टर में ऐसे घधिकारीं हैं जोकि प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रभावित होते हैं श्रौर यही कारण है कि हमारा पबिलक सेक्टर एक सुन्नयोजित साजिश के घ्न्तर्गत फ़ेल होता जा रहा है। इसलिए सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि जि त्राो भी पब्लिक अ्रंडरटेकिग्स हैं उनमें घगर कोई फ़ेल होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स की जाए, उसका दरयित्व श्रधिकारियों पर डाला जाए जोकि उसके मिनेजमेन्ट को देखते हैं। यदि वहां पर धाटा होता है तो उनका प्रमोशन रोकना चाहिए घोर दण्ड भी मिलना चाहिए । लेकिन भ्रभी तक ऐसा नहीं हुग्रा है ।

प्रान्तों में भीं विभिस्न प्रकार के निगम बने हुए हैं। प्रान्तों ने केन्द्रीय सरकार से जण लेने के लिए तथा एल भ्राइ सी व भ्रन्य वित्तीय संस्थाश्रों से छण लेने के लिए निगम बनाए हैं जोकि श्राज सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जल निगम, विद्युत निगम भ्रादि बने हुए हैं । उनके जो श्रधिकारी हैं वे श्रगर ईमानदारी के साथ सारा रुपया खर्च करें तो उत्तर प्रदेश की सारी सड़क सम्बन्धी, बिजली सम्बन्धी, पेय जल सम्बन्धी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं लेकिन ऐसा न होकर करोड़ों रुपया उन ध्रधिकारियों द्वारा वेस्ट किया जा रह्रा है। एक प्रघिकारी तीन साल तक एक योजना में काम करता है भगर वह योजना फेल हो जाती है तो उसे
[ध्री हरीश चन्द्र ${ }^{\text {सेसह रावत] }}$ स्यानान्तरित कर दिया जाता है लेंक्रिन उस घोजना में जो बाटा हो गया उसको कोई धब्बने वासा नहीं है ।

में मापके द्वारा मन्नी जी का छउान बढ़ती हुई कीमतों की घोर भी दिलाना चाहता हूं। जब हमने बत्ता सम्भली थी तब देश वासियों के मन में हमने यह्ह माशा श्रोर विश्वास पै दा किया या कि हुम कीमतो को नियंन्वित करेंगे भोर मुद्रास्फीति को रोकेंगे। में मानता हूं कि 1979 मे जब लोकदल की सरकार थी उस समय जिस तरीके से कीमत बढ़ रही थी श्रोर जिस श्रनुपात में मुद्रास्फाति बढ़ रही थी उसपर हम्ने थोड़ा बहुत नियन्त्रण किया है। में इस बात को मी मानता हूं कि इस स्थान पर भाप हों या कोई ग्रोरहो, वह इतनो जल्दी मूल्यों भ्योर मुद्रास्फीति के दानव को नियन्व्रण में नहीं ला सकता है लेकिन हम को इस दिशा में प्रयत्न करनाचाहिए। घ्रतिंक घ्मनुशासन का जो वातावरण जनता पाटीं की सरकार को सोंपा गया था उसी को पूनः स्थापित किया जाना चहिए। पहले तो हमें समझा कर कहना चाहिए कि हड़ताल करना श्रपराष है भोर घ्रगर उससे काम नहीं चलता है, देश का उत्पादन कम होता है तो उसपर नियन्न्रण लगाना चाहिए । हड़ताल घ्रोर गो-स्लो की पालिसी परकम से कम तीन साल के लिए सरकार को बैन लगानर चाहिए जबतक कि हम इस देश की धर्य-व्यवस्था को 1977 के स्तर तक नहीं लाते ।

श्राज प्राइज राइज को रोकने के लिए बहुत सारे सुक्षाव हो सकते हैं जिनको कारगर तरीके से लागू करना चाहिए। हमे घपने पब्लिक एक्सपें हीचर में, जो हम पपनी फासन अ्यवस्षा पर बरं कर रहे हैं, सरणारी मयीनरी पर हम जो बर्षं कर रहे हैं, उसको छटाने की कोशिश करनी चाहिए।

हमारी मशीमरी जिस तरीके से ध्राब क्पया फूंक रही हैं, जिन घानों घोकर से क्ह रह रही है क्या उसको भुग्तने के लायक भाज हमारा देश है या नहीं-रस बात पर विचार होना चाहिए। हमारे देश के लोग गरीब हैं इस बात पर हमारी मरीनरी को भी विचार करना चाहिए । बह विचार नहीं करती है तो भापने संकल्प किया हैं वित्त बिधेयक में कि जो खर्चा इस मशीनरी पर हो रहा है उसको नियन्त्रण मे लाने की कोशिश की जायेगी-यह खुशी की बात है।

हमारे देश में जो भर्ााथक भपराध करने वाले लोग है उनके खिलाफ कायंवाही करने के लिए जो कई कानून हैं उनको कड़ाई से लागू करना चाहिए उनको इमानदारी के साथ लागू करने के निर्देश दिए जाने चाहिए । श्राज भापके भ्रादेश, भापके वह कानून इमानदारी के साथ मशीनरी के द्वारा लागू नहीं किए जाते। इसको कहने में मुके कोई परहेज नहीं है। जो एन्टी इन्फलेशन पेकेज स्टप्त 1974 में उठाए गए से उनको फिर से लागू किया जाना काहिए। श्राज 1974 के मुकाबले विषम स्थिति हैं। श्राज फिर वही स्थिति हमारा प्रतिपक्ष जोकि रचनात्मक प्रतिपक्ष नहीं खड़ी करना चाहता है। भ्रापको भोर हमारी सरकार को इस परिस्थिति को समक्नना चाहिए श्रोर उनका मोका नहीं देना चाहिए किव कोई ऐसे काम कर सके जिनसे धाने वाले दिनों में जनता की कठिनाइयों के साथ सरकार की कठिनाइयां भी बढ़ें ।

मान्यवर, श्रभी हमारे कुछ साथी पबिलक हिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम की बात्र फह्ट रहे थे । हमारे देश के भ्रन्दर दो प्रकार की व्यवस्थायें चल रही हैं, एक छ्यवस्था सरकार की है भोर कूसरी क्यवस्था जो काले-धन वाले लोग हैं जो कोस्बातारी बाले लोण है, बो ऐंखे घ्यापाती है, बो जनता की कठिमाइयों को बढ़ाना काइते है उनकी ध्पषस्षा चल रही है इन ख्यापारियों

के छपर काप सरघारण कानून के द्वारा साषारण तरीक से नियंब्नण नहीं कर सकते हैं भापको सब्त होना पढ़ेगा । ब्रापको कोई ऐसा नया तरीका इजाद करना पड़ेगा ताकि हम इनके हायों के बिलोने बन कर न रहे जायं भोर इनको जनता के सायसे बिलवाड़ करने का मोका न मिले इसका एक ही तरीका हो सकता है कि हम जगह ज.नह पब्लिक डिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम को ज्यादा विकसित करें। हम सरकार की तरफ से भावश्यक चीजों को मुहेया कराने वाली दुकानों को बोले चाहे को-भापरेटिव के माध्यम से बोलें या घाहे ग्रामसभाश्भों के माध्यम से बोले, लेकिन हमें इसके लिए एक तरीका निकालना पढ़ेगा ।

मान्यवर इस वक्त ओर भी ज्यादा विषम स्थिति है । भाप जो चीनी 2 ए० 85 पे० प्रति किलों दे रहे हैं, यह् साधुवाद की बात है कि छतनी कम चीनी की उपलब्धता होते हुए भी भाप सस्ते गल्लों की दुकानों से लोगों को चीनी देने की कोशिश कर रहे हैं भोर इसका भापने संक्ष किया है। लेकिन तुख का विषय यह हे पिछल ढाईतीन साल के म्दर, घकेले उत्तर प्रदेश के भन्दर में इस बात को कह सकता हूं कि 50 प्रतिशत सस्ते गलले की दुकानों ऐस लोगों को दी गई जो किसी पार्टी के बिशेष सदस्य थे या पार्टी विशेष के साथ संबंध रखने बाले थं या जाति विभेष के साथ संबंध रखने वाले लोग थे भौर यही लोम पब्लिक डिस्ट्रम्यूणन सिस्टम को फेल करने की कोशिश कर रहे है । जो चीनी उनको मिलती है, उसको वह हलवाई को बेच देते हैं भोर यदि भाप कुछ कहते हैं, तो कहते हैं कि में जनता पार्टी का हूं या लोकबल का हूं, इसलिए मेरे ऊपर यह भर्रोप लगाया जा रहा है। भापकी मशीनरी भी उनको तोकने के लिए कुछ नहीं करती हैं जो बीनी लाप 285 रु० बोरा उमको वेते हैं, ब उसको हलवाई को 1000 र० में बेष वेत र्दा
B.i. मान्यवर, इसलिए मेरा भ्रापसे निवेष्न है, मेरी ध्राप से प्रार्थना है कि भाज यद वक्त को पुकार है ध्रोर समय की भावस्यकता है कि हमें चाहे कितने ही स्षब्त कदम क्यों न उठाने पड़ै, चाहे जितनी कड़ाई के साथ कानूनों को लागू करना पड़े, हम इस वेश के भन्दर एक पर्ारिकश्रनुशासन स्थापित करे हम इस देश के श्रन्दर एक सुव्यवस्थित व्यवस्षा स्थापित करे, जिससे जनता की कठिनाइयां दूर हो सकें। हमें लोगों को सस्से दामों पर चीजों को मुह्हंया फराने के लिए सरकार की तरफ से निश्चित श्रोर ठोस कदम उठाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ श्रापके द्वारा प्सस्तुत वित्त विधेयक की सराहना करता हूं भोर श्रापको धन्यवाद देता हूं, जो धापने मुले बोलने के लिए इतना समय दिया ।

SHRIMATI GEETA MUKHERJEF: (Panskura): Sir, many Members, in the Budget discussion, have pointed out that the tall claims of the F'inance Minister about trie present Budget contributing to the process of bringing stability, growth and social justice are hollow. I agree with them. I will not try to repeat the many points which have been covered; I will only indicate the ones with which I agree and go into certain specific points.

Everybody has talked about the railway fare, Yertiliser price, petrol price, etc., and has also commented on the very high inflationary potential of the Budget. I agree with those who have pointed this out.

Though our Finance Minister has said that the opening deficit is much less than in the previous year, I am atraid, at the final count, his deficit may cross those in the earlier year: at olympic speed in this Olymple Year. I think, everybody should feel concerned about it.

About the growth orientation, etc., quite a number of Memberg have pointed out that the present Plan, if it is taken in real terms, that is, if the apprehended price increase is considered, then really its size will not be very big as compared to the earlier one. Moreover, it should also be pointed out that 90 per cent of the plan investment is for continuing schemes and only 10 per cent is for new projects. In that case, what development growth this Budget can bring about, I am not sure of.

Now, I come to my main point. As Yar as the other claim, that is, social justice is concerned, the less said the better. Actually, he has given us plenty of amusement by his recent famous speech where he talked about a carrot-and-stick policy. He said with regard to industrialists that he has offered carrot to them, 'now they are not behaving and if they do not behave I will have to use sticks.' In my opinion, when he presented the finance proposals, in that itself there were carrots galore. Look at his tax holiday, that is, for 7 years at that time on 25 per cent of the profits of new industrial undertakings $\mathrm{an}_{\mathrm{d}}$ companies and an additional 50 per cent depreciation allowance for new industries, then relaxation with regard to equity shares, etc. But even after presenting that and despite all the criticism that has been going on here, our Minister has come out with some new amendments. After that famous carrot-and-stick speech, there are some more carrots offered to the capitalists. Look at them now. Longer tax holidays, new concessions on interest tax, partial relaxation of the retrospective operation of the provisions of income-tax etc.

But when our economy was in the doldrums and is still in doldrums, did these capitalists, particularly the monopolists ever really serve the nation? Did they, make good use of the opportunity? They always saw to it that their profits went on soaring, whatever happened to the economy. All the advantages the govern-
ment have given in the industrial field, everybody knows, are taken advantage of by the big monopolists. It is public knowledge. It has been happening all this time. So, in that case, what does he think? One carrot after another! In the new industrial policy more opportunities and more concessions are given to the private sector and I understand through his new proposals $h_{e}$ is going to give them more and more opportunities. So, where are the sticks? What I find is that this government has given to the monopolists the entire carrot yield of the country and I say, Sir, the stick, nay the clubs are showered on our heads-on the heads of ordinary people through this highly inflationary trend which is going to increase, in my opinion.

I do not agree with his proposal of doing away with agricultural wealth tax. I know this will not be very popular because tables were thumped by many when the abolition of this was proposed. I want to know on what pretext $h_{e}$ has abolished it. It is said the yield is only Rs. 1 crore. Why? Then, Sir, with regard to the general wealth tax, I do not support the relaxation of the ceiling. And I am totally opposed to the abolition of agricultural wealth tax. If it is true that only one per cent of the rural households hold thirtv per cent of the rural wealth and 50 per cent of the fural households hold only 8.2 per cent wealth, and if 40 per cent of our entire national product coes from the agricultural sectors. in that case, why should not the agricultural surpluses be mopped up?

In the name of abolishing the tax on the plea that not much is being collected, actually, the baby is being thrown away with the bath water. I feel that stronger measures for mopping up of the agricultural surpluses should have been there By mopping up of agricultural surpluses, I naturally do not mean the small or marginal farmers. Farmer is being said in general term, In my
epinion you are only hiding the reality of our countryside-there are the agricultural labourers, the amall and marginal farmens the middle farmer and big famens. For the big farmers the wealth tax should continue. These should have been much bigger attempts made to collect wealth tax both from the industrial as well as from the agricultural sectors. I do not support the abolition of wealth tax on the plea that it gives very little to Government. This is what the Minister says. Mr. G. D. Birla never gives any wealth tax because whatever he may use belongs to the company. What is this system of wealth tax? Why allow the biggest monopolists to escape? If that is the concept of wealth tax, then you do not expect to get anything at all from them. Instead you will only throw away the entire burden on the ondinary people. Our Minister, while proposing some of the concessions in excise duty on some articles made a lot of noise about his beautiful budget.

He said: "I am leaving out essential commodities etc. from imposition of tax; I am giving relief etc., etc" But he quietly underscored the fact that, in the bargain, he has actually imposed extra excise duty on all the items. He has done it so beautifully so that it cannot be noticed easily. That being so I do not think the common people have anything much to get. I have two or three small points to mention in this connection.

## 17 hrit.

I would like to point out particularly the case of medicine. I do not know why this $2 \frac{1}{2}$ per cent excise duty which was there, he has exempted only on 30 medicines. As far as I remember, the Hathi Committee has recommended 127 items as essential drugs whereas the Indian Medical Association has recommended 150 items, why has he taken out only 30 items from these-I do not know. On going to Calcutta, I found that one item, Capramin tablet, was selling at 1727 LS-2

75 paise per tablet. If this be fite situation with regard to medicine, I think, at least, he must come out with a proposal for taking away thio tax altogether on essential drugs. I would only make two more points and I would end.

We have welcomed the proposal of exempting those earning upto Rs. 12,000 from income tax. I think yow should give the benefit of this exemption of Rs. 12,000 to those earning upto Rs. $20,000 /-$, that meang in the case of those earning up to Rs. 20,000 the nil slab should not be Rs. $8,00 \mathrm{p}$, but Rs 12,000 , and assessment should be done accordingly. Those who are earning up to Rs. 20,000 may be termed as middle-class or at best affluent middle-class. In my opinion, he can do this for them.

Lastly, Sir, something has been said about black money but how is it that up till now nobody knows what is the amount of black money in out economy. There are different estimates, namely, Rs. 5,000 crores to Rs. 20,000 crores. That shows that the Government is not doing anything about the black money. About foreign monopolies yesterday the Company Affairs Minister in answer to a question in the Rajya Sabha named certain companies and gave figures saying we have got the balance-sheet of 141 companies and majority of the companies have not given balance sheets. He gave an evasive answer saying that some are going to be wound up and some are in the process of eliminating themselves, etc. If in relation to foreign companies this is where the Government stands that they do not know about their transactions and the invoice manoeuvring that they indulge in them haw will they get additional resource? Why does the Minister not haul up those circles from whom the money should be available instead of bringing such an inflationary budget whose pressure is going to mow us down? I hope even at this stage the Minimter will think about it and not give all the carrots to their pet indie-
(Shrimati Geet Mukcherjee) trialists, monopolists and foreign monopolists and all the sticks and clubs on our head.

कोमती गुरबिन्बर कौर बरार (फरीदकोट) : माननीय श्रध्यक्ष जी वित्त मंत्री बी ने जो फाइनसस बिल सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करती हूं। कितने मुफ्किल हालात्त में वित्त मंत्री जी जि बजट रखते वक्त मिह्हिल क्लास के लोगों का, फार्मर्स का, घ्मोरतों का, फिजिकल्ली हेण्डीकेष्प्ट लोगों का रिक्षा पुलर्स का, ठैक्सी ड्राइवसं का, इकोनोमिकल्ली वीकर सेक्षंस का खास ब्याल रखा है। में इनकी डिटेंल्स मैं नहीं जाना चाहती हूं, थोड़े से में ही में श्रापसे कहूंसी । जो मिडिल क्लास के लिए ङ क्चृंने रिलीफ दी ₹₹का घोड़ा सा मैं रेफरैंस देती हूं-

Raising of the exemption limit from Rs. 10,000 to Rs. 12,000;

Reduction in the surur-charge on income-tax;

Raising of the exemption limit for wealth tax;

Promotion of long-term savings, and incentives for investment in industry.

### 17.04 hib.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)
सब सें ज्यादा जो वित्त मंत्री जी ने कार्मर्स को एग्रीक चर्सं वं. थ टैंक्स पर रिलीफ दी है उससे वह बहुत खुश है । 80 परसैंट लोग गांवों में रहते हैं श्रनपढ़ हैं । उनको इसके बारे में कुछ समझ ही महीं श्राता था । विचारे सारा यक्त वकीलों के चक्कर में पड़े रहते थे।

विता मंत्नी जी ने कंज्युमर श्राइटम्स बर भी रिलीफ दी है-जेसे लाइफ सेववग ग्स हैं, कंट्रोंड क्लतथ है, मोटर साइकल्स है सुइंग म्शोंम हैं । ग्रोरती भी खुश होंगी

कि इन्होंने प्रेशर कुकर पर पंब फरसेंट एक्सा३्ण ड्युट्टी पर रिजीक ही है, पाँ परसेंट टैलीविजन सेट पर कम की है:। यद्ह जो टू बंण्ड रेखियो है इलके बारे में च्राफ्को छोटी-सी मिसाल देती हूं । पंजाब में. बिहार, राजस्थान, मद्रास, उतर प्रदेश, वगैरह की लेबर घाती हैं घौर बहा से कमाई करके, यह्रां पर काम करके वापिस जाती है । एक बार में गाड़ी में बैठी यी मैंमे देखा कि बारह के करीव फैमलीज वापिस घर जा रही हैं, भौरतीं घ्रोर बच्चे भी उनके साथ थे, मर्व भी थे । जो भारी वोझ था वह तो श्रोरतों के सिर पर था उन्होंने उसको श्रौरतों के सिर पर उठा दिया-यह हमारे हिन्दुस्ताम के श्रादमी की खासियत है-घ्रोर घ्रपनी वगल में ट्रांजिस्टर रखा । कहने का मतलब यहृ है कि कोई घर ऐसा नहीं है जिस के पास रेडियो न हो, ट्रांजिस्टर न हो ग्मौर यही एक मात्न उनका एंटरटेंनमेंट का साधन है, वित्त मंत्री जी ट्रांजिस्टर की लाइसैस फीस माफ करके उनके साथ इंसाफ किया है।

ड़नफार्मेशन एंड बाडकास्टिग मिनिस्टरी की डिमांड्ज् डिसकस नहीं हुई हैं इस वास्ते उस पर में चन्द लफज् कहना चाहूंगी । पांचंचं प्लान में खाली 2 परसंट इसको दिया गया था। जो इतनी इम्पाटेंट मिनिस्टरी है उसको 2 परसेंट ही दिया गया जो गवर्नमेंट करती है, जो मुल्क में होता है उसे दुनिया के कोने कोने में पद्नुंचाने का काम इस मिनिस्टरी का है श्रोर उसको खाली यही दिया गया था । छठे प्लान में क्या रखते हैं इसको देखना है। में भपील करना चाहती हूं कि ज्यादा फंड इसके लिए छठे प्लान में आ्यापको देने चाहिए ।

टी वी को ए ग्माई यार से 1 घप्रेल 1976 को घ्रलग कर दिया गया का । 1977 खत्म हुग्रा, 1979 खत्म हुश्रा ग्रोर 1980 ग्रा गया है मौर खत्म होने जी जा रहा है। लेकिन ग्रभी तक कोई रिकूट-

## मेंट रूल्ज फेम नहीं हुए हैं । हस तरफ भी पानरेवल मिनिस्टर को ध्यान बेना बादिए।

टो०वी० में मजोरिटी स्टाफ घ्रार्मिस्ट्स की होती है। उनका झ्रभी तक कोई स्टेटस ही नहीं है । स्टांकग पँटर्न भ्रभी तक संटल नहीं हुश्रा है। इससे स्टाफ के मन में बड़ी भ्भसरटेनटी है । इसकी तरफ श्रापको बास ध्यान देना चाहिये ।

मैं ग्रापके माध्यम से झ्राई एंड वी मिनिस्टर से यह भी श्रवोल करना चाहती हुं कि जो कैज्युग्रल श्रार्टस्ट्ट्स है उनकी दो केडिड्ड से मी वही चली क्रा रही है । जो यंग घोर टेलेंटिड श्रार्टिस्ट्स हैं उनको श्राप हतनी कम फी में एट्रेकट नहीं कर सकते हैं। यद्ह ठीक है कि जो वल एस्टेबलिशड घ्रार्टस्ट हैं उनको शायद पैसे की भी जरूरत न हो। उनके लिए तो यह़ डोक है। उनको सो रुपया भी दिया जा सकता है। लेकिन जो यंग श्राटिस्ट है उनके लिए जो ग्रापने कम्पोटीटिव की गखी है वह ज्यादा होनी चाहिए। श्रगर श्राप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका स्वाभाविक नतीजा यह निकलेगा कि बे मगेजोंज ग्रोर न्यूपपेपर्ज की तरफ जाएंगे। इस वासते भ्रापको टेलेंट को सम्भाल कर रखना चाहिये ।

एक्सटर्नल सर्सवस का जो ट्रोसमिटर है बहु ज्यादा पावरफूल होना चाहिये ताकि जो पड़ोसी मुलक हैं वैस्ट एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के उन में भी हिन्दुस्तान की श्रावाज ज्यादा श्रच्छी तरह से सुनी जा सके। ईरान में, इनिष्ट में, साउदो श्ररव में, मुझे श्रफसोस है कि नेपाल, श्रीलंका, लकादीव श्राइलेंड उक मे-में कहना तो नहीं चाहती लेकिन मजबूर हूं कहने के लिए-पड़ोसी मुल्क जो हैं उनकी श्रावाज सुनाई देतीम है हमारी नहीं। । सुपरपावरफूल शाटं बव ट्रांसमिटर की एक प्रोषोजल थी जा चार साल से वैंडिंग पड़ी हैई है। उसका भी भ्याप ज्जरा ह्यान रखें।

मीडिया रिसर्ट में जो पायोनीयर के डेनियल लर्नर उन्होंने कहा है : तो यद्ह

> "In the remote villages of Egypt when the Government inserted radis into the community, nothing else changed in the daily round of life except the structure of exploitations. This is the typical situation that over the past decade has been producing the revolution by rising frustrations. The mass media have been used to stimulate people, ie some sense it does so by raising the level of aspirations for the good things of the world for a better life. No adequate provision is made however, for raising the level of achievement."

देखना है। श्रापको याद होगा कि संटलाइट हरू कोई 2400 विलेजेज को हमने टो०वी० दी धी, घ्रीर एक हजार के करीब विलेज ऐसे थे जहां कि कम्युनिटी व्यूइंग सटस दिये थे। देखना यह है fक उसका वहां क्या नतीजा निकला।

साइट पर सोशल इवल्यूएशन रिपोर्ट दो वाल्यून में 1977 में छपनी चाहिये, थी, लेकिन हुग्रा यह कि 1980 के शुरु महीने में वह छपी श्रोर वुक स्टाल्स पर श्रभी भी नहीं मिलती ग्रोर न ही किसी प्रेस में कोई कम्प्रीहेंसिव रिव्यू उसका झ्राया है ओर न ही उस पर डिसकशन हुग्रा है । मेरी श्रपील है कि यह बड़ी वल्यूएवल रिपोर्ट है, हम चाहा रहे हैं 1981-82 में शायद संटलाइट का इंतजाम हो जाये, तो इस रिपोर्ट का फायदा उठाना चाहिये । जो सटलाइट के टी० वी० कम्पोनेन्ट हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये । वहां पर इसको जो सौफ्ट वेयर कहते हैं, जो बेन विहाइन्ड मशीन होता है, जिसके हाथ से मशीन चलनी हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिये। यहप्सारी चीजें झ्रापके जरिये में उनसे कहना चाहती हूं ।

जब यह्र साइट के ऊपर इवल्यूएपन रिपोटं भ्माई तो पहले यह ख्याल किया जाना

बा कि टी० वी० मास मीडिया के घरू जो हरूल एरिया के हमारे स्कूल हैं, उनका बड़ा उल करीकुलम होता हैं, श्रगर रेडियो के जरिये उनको क तो ड्राप श्राऊट रेट कम हो जायेगा । लेकिन इवल्यूएशन रिपोटं के जरिये पता चला कि वेचारे बच्चे तो श्रपने मां-वाप के हाथ में हैं उनको जव भाइलड लेवर की जरुत होती है तो स्कूल से उठाकर उनसे कहते हैं कि हमारी भैसे कराश्रो, वह काम करो । जब हम इकनामिकली बैकवर्डं हैं, तो क्या करें ?

यह् मैं जहतर कहूंगी कि रेडियो श्रौर टी० वी० की वजह से ग्रीन रेवोल्यू शन में बहुत चेन्जेज भ्राई है।

क्लर टी० वो० की बात में करती हूं । वीछे यहां सवाल जवाव भी हुए थे, हमारे इन्फार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर श्री साठे ने कहा था कि हम कलर टी० वी० शुरु करने वाले हैं । उस पर देखना है कि खर्च कितना श्रायेगा । ट्रास्मीटर पर शायद 1.75 करोड़ रुपये का खर्चा श्राये, मगर कलर टी० वी० हुग्रा तो उस पर खर्शा करीबन 2 करोड़ के होगा । स्टूडियो श्रगर बनायें तो 5 करोड़ का खर्चा ग्रायेगा घ्रौर श्रगर कलर स्टूडियों बनायें तो 1 करोड़ का ग्रार बर्चा श्रा जायेगा । कुछ महीनों या कुछ टाइम के बाद जो रा-स्टाक है, कलर फिल्म प्रोहूयस करेगा श्रौर बलक एंड व्वाइट के लिये मुश्रिकल हो जायेगा श्रौर एक्सपेंfिव इतना होगा कि ०्लंक पंड च्हाइट में यूज़ भी करें तो उसका कोई फायदा नहीं ।

एफ्लुएण कंट्रीज में जहां कलर टी० वी० श्राज एफोर्ड नहीं कर सकते, ग्रभी भी उसको ब्नंक एंड ग्वाइट में देखते हैं, यह सव चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी । जो स्वेयर पाटेस हैं ब्लंक एंड ठ्हाइट ट्रांस्मीशन स्टृडियो के हार्ड केयर के, वह् नहीं मिलेंगे । बज़ाय इसके कि वक्त हमें मजबूर करे कि हुम फेलर

टी० वी० पर जायें, ज्यादा श्रचा होगा शमर भ्राप ही उस पर जायें मौर बलंक एंड ह्हाइट टी० वी० पर जी खर्चा करना हो, वह इन दी लांग रन इनफंक्चुक्रू होंगा।

में गांव में रहने वाली हूं, इस लिए में हूरल हैल्थ प्रोग्राम के वारे में कुछ कहना चात्रती हूं। प्राइमरी हल्थ केयर की फैंसिलिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ग्रापको याद होगा कि हिन्दुस्तान एल्मा एटा डिक्लेशेशन का सिग्नेटरी है। हमने यह ग्रावजेकिटव एक्सेष्ट किया था कि 2000 ई० में हर एक गांव में डिसपेंसरी होगी। श्री उम्नीवृषणन सामने बंठे हैं । मेरा खयाल है कि केरल स्टेट ने हर एक गांव में डिसपेंसरी कायम कर दी है। बीस साल तक हमारे लिए सारे हिन्दुस्तान में यह काम करना जरूरी हो जायेगा।

प्राइम मिनिस्टर ने लेडी हाडिंग कालेज के फ़ाउंडर्ज ं पर 20 मार्च, 1980 को जो स्पीच दी थी, ग्रगर मैं कहूं कि उसको निसनल हैल्थ पालिसी का गाइडिग डाकुमेट मानना चाहिए, तो यह कोई वड़ी बात नही होषी। उन्होने कहा था कि दिल्ली के ग्रसपत्लों में रेफ़रल सिस्टम होना चादिए, जो वि डम वक्त नहीं है । मैं भी कहना चाहती पूं कि गांव से ले कर टेकनिकल हारिपटल तक خेफ़रल सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। जो बेचारे मरीज़ ज्यादा से ज्यादा डिरिद्रक्ट लेवल के श्रसपताल में ठीक हो सक्ते है, श्रग्र उन्हें बड़े बडे श्रद्पतालों में फेजा जाय तो वे चककर लगाते ग्हैंग, डटका खर्चा बहुत ज्यादा होगा श्रोंन डाकटरों का टाइम वेस्ट होगा ।

डैवंलगड कंट्रीज में इनफ़ैंट मार्टे लिर्टा बहुत कम है - 15 से 20 पर थाउजेंड से भी कम है, लेकिन वह हिंदुस्तान में 100 परथाजज़ं उ से भी ज्यादा है। केरल ऐसी स्टेट है, जिसमें 54 पर थाउजेउ की एवंबमेंट ऐटेन कर ली है। इस तरफ भी ध्यान बला बहुत जहरी है।

जह्रां तफ परुलेशन कंट्रोल का ताल्डुक्र है，वह जो नारा था ：＂हम दो，हमारे दो＂， षठ वह् चलने वाला नहीं है । भ्रब नारा यह होना चर्fहए ：＂हम दो，हमारा एक＂। दसका छन्प्लीमेंटेशन करना बहुत जहरी हैं चाहे हम इस तरफ बंठे हों या उस तरफ， यने वाली जेनीरेशन हमें कमी माफ नहीं करेखी，भ्रगर हम इस प्रोम्राम के मातहत कोई काम नहीं करेंगे । हम हर वक्त खुराक की एमी की शशकायत फरते हैं，लेषषन हम कभी नहीं सोचते कि इस प्राबलम को कैसे हल किया जा सकता है। इसललए पापुलेशन कंट्रोल या कामली व्लानिग की तरफ ध्यान देना बहुत बहरी है । चाह्नना ने भी वह्री नार्म एअप्ट किया है，＂हम दो ${ }^{\text {है }}$ हारा एक＂।
fर्दिभग वाटर का इन्तजाम करना बेहद बर्री है । न्युट्रीशन，हाउसिंग，हैल्प श्रोर पजूकेशन वर्यारह के बारे में टाइम कम होने की वजह से जयादा न कहते हुए मैं यह सुक्राव बेना चाहती हूं कि गावों में गोबर－गस प्लॉट फा होना बढ़ुत जहरी है। गाषीजी ने इसको बहुत महत्व दिया था। गोबर－णैस से लाबों पष्यों का फ़र्टेलाइजर बचता है श्रोर एनर्जी की सेविग भी होती है । श्रगर मैं यह फहूं， बों घएपको बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी नहीं बयेगा，$f$ क भगर उसको लिट्रिन में ह．युमिन एकसॠीटा से फनेक्ट कर दें，श्रौर उसको －$⿴ 囗 十$ बोर टायफायड जैसी किलर fिज्ंजिज प्रोर बमं इनफफेकशन से बच जायेंगे भोर दूसरी त्वरफ फर्टलाइजर के तोर पर मुल्क का फायदा होगा 1

भब भी पंजाब की कुछ बातें कहना चाहती हं। जी टी रोड बाघा से दिल्ली धाती है । उस पर इतने एक्सबेंट्स होते हैं कि मे क्या बताऊं？किसी जमाने में हम घंडीगक़ से दिल्ली ख्बाँे तीन घंटे में पहुंच जाते थे－ज्यादा से จ्यादा चार घंटे लग जाते थे। लेकिन श्राज पोंच，सा⿳े़ पाँच घंटे से कम नहीं लगते हैं। छसलिए इसका कोर－लेनगग फरना बहुत जरूरी

है। पंजाब में लुधियाना से गोराया तक काम जुस् क्वे। भगर उसको जालंधर तक एक्सटें₹ फर दिया जाये，तो भच्छा होगा । गोfघदगढ़ पोर खमा इंड्स्ट्र्यल टाउन हैं，वहाँ बाटलनेक्स हो जाते हैं। भ्रापके माध्यम से ववत्त मंत्री से मेरी fरष्वेस्ट है कि वह इस तरफ भी ध्यान दें

इसके fलए गवर्नमेंट श्राफ इंfडया ने सा⿳े़े बारह फरोड़ रुपये रखे हैं，लेकिन करेंट फफननाशलयीपर में ब़ाली तीन करोड़ रुपये fरलीज $f$ कये गये हैं। इस तरह तो इस काम को पूरा होने में हजारों साल लग जायेंगे । फगर रुपया जल्दी fरलीज किया जाये，तो वंबाब मौर हीरयाणा इस सड़क के फोर－सेनिग में मदर देंगे ।．

मेरी कीस्टीट्युएन्सी का नाम है मुक्तिसरे।। वह एक हिस्टरारकल टाउन है，जहाँ पुछ －ोनेबन्द सिह के 40 मुक्ते लड़ाई में शहीद हुए बे । भाज उसकी हालत एक प्लेट की तरह है। वह नीचा है च्रोर चारों तरफ का जो वाटर लेवेल है वह ऊपर प्रा रहा है fजस से पह्ट टाउन वंसक कर रहा है। पहले तो यह fस्ट्टारकल टाउन है श्रोर हहस्टारारकल टाउन न भी हो फिर भी सरकार का फर्ज है उस देबने का। प्रधान मंती जब गई यीं तो उन को भिने दिखाया था। तो इसकी तरफ तवज्जह देना जलरी है। हम वित्त मंती जी से क हुंगे fक वह स्टेट गवर्नेमेंट की कुछ मदद करें तराक करीदकोट प्रौर मुक्क्तसर को बचाया जा सके। बहाँ जो वाटर लार्गंग है उस की हेंनेज की ध्यवस्बा की जानी चर्णहए। यह बड़ा जबरी घोर भहम मसला है ।

भि भापको घ्वन्यवाद देती हूं कि भापने मुले बोलने का टाइम दिया जिसके fलए मं बहुत देर से बंठी थी।

घी जयपाल सलह कर्पए（म्रांवता）： उपाध्यक्ष महोदय，

बड़ा घोर सुनते ये पहलू में दिल का
बो बीरा तो कतरये बूं न निकाला।

भामनीष वक्त मंब्री ने जो यह भपंना बबट वेक्ष किया है घ्रोर वव्त विधेयक पर मुले षघों करने का जो भ्यसर fमला हैं उसमें मैं विशेष रुप से एक घीज पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के पन्दर fपछड़े वर्ग के fलए श्रारक्षण की घयवस्थ, है । सोधन पूरे 33 साल मे जो भी सरकार रही हो, केन्द्र ने पपछड़े वर्ग की बहुत बड़ी जवेक्षा की है। जो एजूकेशनली प्रौर सोशली बे कवर्ड हैं सर कारी नोर्करियों में उनकी श्राबादी के श्रनुपत मे उन्हें ररजवंशन ममलना चाहहए थी, घ्रोर भी सुविध,एं उनको fमलनी चीदिए थी । 60 प्रतिशत उन लोगों की श्राबार्दी हैं इस देश में, पषछड़े वर्ग की लेषन भ्राज तक उनकी उपेक्षा की गई है। उनको श्रारक्षण fमलना चाहाएए लेकन इस बजट के श्रन्दर कोई भी घ्यवस्था पपछड़े वर्ग के fिए नहीं है। इस तरह्ट से इस देश के 60 प्रीतशत लोगों को ठुकराया जा रह है, उनकी भ्रपेक्ष। की जा रही है। भारतीय संविध।न का श्रनुन्छेद 15(4) 16(4) ग्रौर 340 कहता है कि जो सोशली भौर एजूकेशनली बंकवडं लोग हैं, जिनका सरकारी नौर्कारयों मं रिप्रजन्टेश्नन नहीं है उनको भारक्षण दिया जायेगा । वह श्रारक्षण उनको fमलना चारिए । इसके श्रल।वा जो घोड्यूल्ड कास्ट ग्रोर शें्यूल्ड ट्राइतज के लोग है, उनका कोटा श्राज तक पूरा नही हुश्रा है। उनका कोटा कब तक श्रागे ले ज।या जi येगा, फब तक उनके साथ मे खिलवाड़ किया ज. येगा उनका भी भ्रारक्षण का कोटा पूरा किया जाना चर्चाहए। सरकार को इनके श्रारक्षण को पूरा करने का जो तरीका है वह भी बदलना होगा। श्राज जो तर्रीका है उसमें कुछ श्रार्डंसं, कुछ जी श्रोज श्रौर कुछ नोर्टाफकेशंस के जारए यह श्यारक्षण पूरा करने की बात की जाती है। ध्राफिसर्स कहीं उन को मानते हैं कहीं नही मानते हैं। घ्रं जाम यह होता है कि वीरार सेवशन के लोग इससे नुकसान उठा रहे हैं। यह् सारा नोर्टाफकेशन श्रोर जी प्रोज का तरीका बत्म करके इसके fलए एक ऐषट
 कोटे को पूरा न करे या fष्सी तरह्ह की मनमावी करे उसको कम से कम पांच साल की सजा का प्रावधान ईंडययन पीनल कों मे होना चर्ाहए तीकि वीकर सेक्शन के लंगों की हिफाजत हो सके।

भाज हमारे ट्रेजरी बेंच पर जो लोग बंडे हैं भगर वे यह भहते हैं कि हमारा राज है तो मै भहता हूं कि उनका राज नही है भारत की कुछ स्टंट्स को छोड़ कर 1 उत्तर भारत के बहुत से ऐस्क राज्यों को मै जानता हू जाही कि पूरा का पूरा पुलिस राज कायम हो गया है, जही सरकार की नही चलती है, पुलिस का श्रातंष छाया हुग्रा है घाँर इस तरही \&ा घ्रीतक है $f$ क्राज बड़े-बड़े भार्दममयों को भपनी इजजत बचान। दृभर हों गया है। डाकुंमो का डर तो रात में रहता है लेब्न पुलिस का डर हमें चोीीसों घटे बना रहता है। गाँवो मे रासता चलते हुए भले लोग परेश न रहते हैं। जिस तरह से दिन्दुस्त।न के कोने-कोने मे पुलल ने fस्त्रयों के साथ ब्यवाहार fिया है, fिएदत न देने पर इटाव। म गौरांक्वर मल्लाह्ह जोंट्रक का मालालक थ। उस की गोली मार कर श्राप हत्या कर दें, स्त्तयों के गुट्तौगों में मिच्चं भरी जायें, गोंडा मे उनके गुर्तौगों में डड किए जायें, बागपात जंसी घट्नाए, हों तो इस को क्या कहा जाये ? 'श्रगर श्राप इस ऐडीर्मननस्ट्रेशन को नही चला सपते हैं तो श्राप को कोई तरीका सोचना चर्दिए कि लोगों की हिफाजत केसे हो ? कुछ हमारे फंडामेन्टल राइट्स है कि, श्रफ्छे ढंग से हम श्रपनी जिंन्दी बसर कर सकें। हमें जीने का प्र्रधिकार हे, पर्सनल्लालबर्टी है, कोर्टीटयूशन मे दा हुई गारत्टा है fज:सको भ्राप पूरा नही दर रूषते है । संदिधान मे उस रेकिटव प्रासमपुल्स दिए हृए हैं जिनके श्राब्वार पर पूरी सरकार चत्लती है श्रोर चलनी भी चाहिए लेषन श्रापके बचट के इन प्रावष्ध नों को उठाकर देखें तो यह वही पर भी पूरे नहीं हैं। भाज बेरोजगार परेशान हैं मौर बे बुदबुमी

कर रहे हैं। भापको चराहए कि इस देश में ओो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दें।

इसके भ्रलावा इं डियन पीनल कोड मोर सी श्रार पी सी में संशोघन किया जाना चर्विए तर्ाक जो पुलिस ध्राधकारी भ्राज करल करते हैं, एन्काउन्टर दिखाकर मर्डर कर रहे हैं, उन पर कान्डटर केस चल सके। दोनों केसेंज साथ-साथ राजस्टर्ड होने चाहिएं ताकि: ठनको भी प्रजजीक्यूट किया जा सके। इसके भ्यलावा जो पुलिस मशीनरी है उसको एग्जीकयूटटव से आ्रलग कर fदया जाना चाहएए भौर वेवेस्टगेशन बांच र्मजसंट्रेट के हाथ में सीप दी जाए। घ्रगर इस तरह की ध्यवस्था नहीं की गई तो इस देश की क्या हालत होगी ? भ्रमी बदायूं जिले में श्री फब्षं श्रालम, एम एल ए को पुलिस कप्तान ने, चूकि उन्होने जाकर्र पुलल के श्रत्याचारों की शिकायत की घौर fित्नयों के गुल्तांग में fमर्चे भरने की शिकायत की थी, इसfलए भ्राधे घंटे तक नाजायज तौर पर fहरासत में रखा श्रोर गोली मारने की धमकी भी दी। भ्राज चाहे पढिलक fर्रेजेंटेटटव हो, चाहे कोई प्रौर हो, इस देश में उसकी़ इज्जत महफूज नहीं है। सारे लोगों को बड़ी गम्भीरता के साथ इस पर सोचना चराहिए जंहां तक. कक प्रजातन्व का सवाल है ग्रोर जहाँ तक भारतीय संविधान में दिए गए श्र्रधकारों का सदाल है। भोर श्रधिक चन्चां न करते हुल, उपाध्यक्ष महोदय में मापको धन्यवाद देता हूं कि श्रापने मुझे समय दिया।

धी जमीलुर्रहमान (किशः गंज
 इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि: यह बिल्कुल सही है fa जिस वक्त हम ल गों को हुक़मत मिली उस वक्त इर मुज्वं को माल-हालत बिल्कुल बदतर हां। चुक़ थरं। यह गत्रोfिल्कुल सही है किं बजट + मिडिल बल स क़ कुछ राहत दी गई है, जो सिखल्ड ले $+र$ हैं उ उकों कुछ राहत दी गई है श्रोर जो घ्रन-सिक्ड लेबरर हैं उनक्रो भी कुछ राहत्तदी ग ई है। छोटे किसान श्रोरछ.टे ¢ बे करने वालों

को भी राहव दी गई है भीर इस बात नी
 में मी छूट दी गई है वानिं लं। सहहं। वरीके से भ्रपने टैक्स श्रदा वःरे श्रांर इमानदारी के साध भ्रदा करें जिससे मूल्व धांर क्रांम की मामदनी व fिलिक्यत्त बढ़, मूल्वं की पिदावार बढ़े भांर पैदावार, बढ़ने से पंक्लेशन कम हो। इस मायने में यह बजट तरवषi-याफवा बजट कहा जा सकटा है। इस बात क्रीरी क्रोशिष्य
 कोशिश यद भी की गई है कि $80-85$ फीस.दी बोंको को इससे फ, यदा पहुंचे वयोंकिः उनको नजरम्रन्दाज नही किया जा सक्ता है।

जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान दस मूल्क क्री जो माशी-हालत र्थी जिसमे मुल्क ना दीवालानिकल चूवंग थ।, भरग वही भ्रांर बना रह्रवा तो शयद मूल्व में क्ड़ करवे. जनता पार्टी वाले मूल्व को दूसर के हाथ बंच री दे सकते षे। वह जां इन्दिरा जी की लरणिप थी भौर श्रवाम व मूल्क की घ्रकलमन्दी घी जिस से मूल्क बच गया श्रोर लंंग बच गये, कौम बच गई। कुछ लोंग जो चीन भौर श्रमरीका क़ी दोड़ लगाया करहों बे, वे च ज्त इस्तिफाक से इस वकत हाअस में नहीं है. । सिर्फ इतना ही नहीं, क्रखबार की खबर के मूताबिक एक साहब जोहिन्दुस्तान के श्रमरीका में नुमाइन्दे षे वे जूते सीध किया करते बें। इस से बढ़ कर वे इज्जर्त मूलक की बुद्वमुप्त्यारी के लिये घोर क्या हो सकती है।

सनू, 1980 के इलेकशन के बाद मूल्क बचा मूलक की इज्जत बेची श्रोर क्रींम बेची। इतनाही नहीं fजसने मूल्क क्रो बचाया जस पर जनता पार्टी के. दोरे-हुज्नूमत में जं:-जं ड्वम ठाये गये हैं, वो किसी से छिपे नहीं हैं। इसके झ्भलावा जिस वक्त हमारी सरकार श्राई, उस बबत हमक़ो विरासत में क्या मिला? लूट-मार: बोरी-उक्रेती, बलँक मार्वटिग, हो fडा । बलानाबाली श्रोर नार्य-डक्सेट्ट जोन की भडबढ़ी।
[घी बमीप्टंहमाद]
बंसे वक्त में सारे मूल्क को लेकर चलनापह्ट हमारी लीडरशिप को तारीफ ही चही जा सकती हैं

घोहउठर, एक बात बचे र कहे में नहीं रह सकवा हूं श्रोर वह यह है कि कामतों का कम होना चाहियें, गांवों में चीजें पहुंचनी च।हियें, Tरीबों छां। चीबें मलननी चाहियें-चऐे हमारा फर्जे है होर इसक लिये हम कfमटेड भी हैं। प्रकसोस जो बात है कि यह म्रभी तक नहीं हो पाया है। चीजा का क मतें कम नहीं हुई हैं, णांबों में चीजे ठोक वरह से नहीं वहुंच रही हं जिस से श्रवाम को बहुत त लीफ है। इस हे चिपिडनिस्ट लाग नाए यज फायदा उठा रहें象। मैब हूंगा कि हमारे फ. इनेन्ज मिनिस्टर एसे होंडंसं, इलक मार्केटियर्स, स्मगलसं, वर्या रह के बिलाफ कानूनी कायंवाही करें, चांहे मोट-
$T$ बोफप हो। को ता कानून हो, दन पर लागू करें भ्र ःइन कानूनों में बोई कमी हो तो प्रमे०डमेन्ट कजरिय उस कमी जो पूरा किया जाये ।:

एक बात मैं बैषों ने बारे में कहना चाहउा रूं। जब बैंकां का ने गनलाइजे शन किया गया बा तो नीयत यह थी कि इनसे गरीबों बो णायदा हो, घ्रवाम का फायदा हो, लेकिन जो घोटे घन्बे ॠले, रिकशावाले, इक्केवाले, टमटम बाले या पांच एकड़ का जमोन वाले, इष तरह के अितने लोग हैं उन को इन बैंकों से रुपया अेने में कितनी परेशानी हुई है, वह्ह बयान के बाइर है। रूल्ज ए०्ड प्रोसीजसं कहे उेत डन णरीबों बो बैंकों में दोड़ते दोड़वे जोपरेशानी का भालम गुजरा है-उसकों वही लोग बवला सकते हैं। fरश्वत का इस कदर जोर बढ़ा है, जिज मा. ई हिताब नहीं है। चपरासी से लेकर मैनेजर तक बराबर छे मोंकेटिकली रिशबत को बंटेे हैं। इस तरक म्रापका हयान जाना चाहिये मोर हल्य एण्ड प्रोसीजसं में कोल़पन होना चाहिषें।

भब मैं एक मुझाब देवा हूं-बो लोण छोटा घन्षा करने वाले हैं, रिक्शावाले, इकफवाले, टमटमवाले या दूसरे लोग हैं, उनफो 2500 उपये उक का कर्जा बगे र, अमानत्र 4, सिफंदो प्राइटेन्टिफायर कदस्वस्तों से मिलना चाहिये, इसवरहाँा तबदीली बैंकों के एल भार प्रोसीजसं में लानी चाहिये। इसके लिए फाइनेग्स मिनिस्ट्री सर्कुलर ईशू करे, जिस को काषी हम लोगो ■।, लोकल एम० एल० एँ० -., सुखिया को, सरपंच को मी भेजी जानी चाहिये मोर उस को वादड पकिलसिटी होनी चाहिये वाकि नैंनलाइज्है बैष्ठा क रुपये से लोग फायदा उठा संते। बैकां का ने शनलाइख शन सिफं इस लिय ही नही किया गया है कि बड़े लोग ही फायदा उठा रूषें, क्राम लोगो का भी इसका फायदा पहुंचना चाहिये। सूद को दर में मी कमी को जानी चाहिबे।

जहांतक एव्वाइन्ट मेन्टूस का सवाल हैमेरीयह मांग है कि जब से बैंको ताने शनलाइजगन हुप्रा है, प्र।प उन बंबों से लिस्ट हासिल करके पार्लयामेन्ट के सामने रखें वाकि हम लोष मी देख सषें कि उनमें कितने हरिजनों, श्रादिवासियों, मूपलमानों प्रोर दूसरे पिछे़े वर्म के लोग बहाल हुए हैं । श्राप देखेंगे कि उनका भांकढ़ा बिलकुल "fनल" क बराबर मिलेगा। एसी बात क्यों है ? उसक्षो बजह यह है कि बेकों क लोगों का पहले से जो श्राद्धिया म्रोर हे, उसमेंक्रोई तबदीली नहीं भाई है। जब हमारे लीठर ने कहा कि बैंक बड़े लोगों का नहीं है, बहिक भवाम का है, मूलक का है, पांव क तोबों का है घ्रोर सारे लोगों का उसमें बराबर का हिस्सा है—वब हमें कुछ तर्ली हूई, लेकिन मूझे श्रफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस जहन में श्रमी तक उबदोली नहीं हुई है। यह बदलना बहुतज रूरी है। इसfलय मै म्रापके जरिय मांग करता हूं किजितने बैंक नेशनलाड्डज हुए हैं उनसे क्लास 3 पौर क्लास 4 के बहाल हए लोगों को लिस्ट मंगा कर पालियामेन्ट के सामने रखी जार्तें जाकि हम लोग देब सके कि क्या कुछ हो पाया है।

## [बी जमोलूर्ंषमान]

बिहारएक बहुत गरोब सू ता है, जहां बानें हैं नायला है, श्रश्रव है, लोहा है, लेकन म्राक क्वी बात्त यह है कि उन कामा का करने बाले सारे दफतर बिहार से बाहर है। टे₹स बाहर जमा होवा है। जो रायल्टी किसी -माने में फिक्सहुईथी वहीfमल रही है, उसमे ग्रभी तक कोई बढ़ात्तरी नहीं हुई है। जोटैक्स बे बाहर जमा कराते हैं उससे विहार का कोई फायदा नहों होता है। यह जो इम्बेलेस है-इस का म्रब हम लोग बरदाश्त नहीं कंरेंयें इस का नतीजा प्राप देख रहे हैं--नार्थ-ईस्ट रिजन को क्या हालत है ? ग्रब हम नहीं जाहते हैं कि हम लोगो का एक्षप्लाएट किता जाय, अब तक हमारा बहुत एकसण्लाएटं शन तो चुका है। इसलिये में म्राप से गुंजारिश कंजां कि जो षफ़रहमारे यहां से बाहर घे जने का बाप करते हैं या जो वादर चले घये। उन सबको वाप्स लाया जाये। कहीं ऐसा न हो कि सब का पैमाना लबरेज हो जाये श्रोर कोई द्ससरो बात पैदा हो जाये । काइनेन्स मिनिस्टर साहब इस वक्त मौजूद नहीं हें, हम चाहते हैं कि मारे सेन्टोमेन्टस उन तक परुंचा दिये ज यं ताकि बे इस पर घमल कर सकें।

उहार का जो मोजूदा प्लान-म्राउट वे है, वह 425 करोड़ रुपये का है। हमारे मुक्य मंती ने 100 करोड़ रुपय को फोरन मांग की है, ताकि जो छोटीचोटी ₹कोमें है, जिन से गरीबों, हरिजनों ग्रादिवासियो को राहत पहुंच सकती है, गन को पूरा किया जा सके। ईस लिये हांग करुंगा कि बिहार को यह रुपया चकर मिलना चाहिये ताकि हमारी गरीबी बोर विछड़ापन दूर हो सके घ्रौर हम तरवों के रास्ते पर जा सके।

में एक श्रोर बात ग्रर्ज करना चाहता $\vec{F}_{.}$मेरे हलके किशनगंज में हम लोगों ने अपने वक्त में एक जूट मिल को सगें तुनियाद रखी थी, लेकिन वह श्रभी तक

नहीं बन पाई है। जब में श्रपने क्षेत्र में जाता हूं वो लोम कहते है-मौर मेरे गले पर छुरी चलाते है-यह 1977 घोर 1980 के इलेक्शन की बात है। लोम कहवे है कि में इस को उठा कर पूरिया ले जा रहा हूं, कोई कहते हैं कि फारबिसगंज ले जा रहा 亏ें, कोई कहते हैं कि श्ररलिया ले जा रहा हूं जब कि यह हकीकत नहीं है। इसलिये में चाहूंगा कि किशनगंज की इस जूट मिल को जल्द से जल्द पूरा किया जाये ।हमारा डिस्ट्रिक्ट मुल्क में फाइनेन्स जूट का प्रोडयूसर है। इस मिल के बन जाने से वहां पक्का माल बनेगा, इस में लोकल लोंगो को नौकरी मिलेगी, हमारा माल बाहर बायगा ।

MR. DEPUTY-SPRAKTRR: If that mill is not completed, they will complete your tenure in Parliament!

भी जमोलूंरहमान : में चाहता हूं इस मिल का काम जल्द पूरा हो ताकि मुल्क की पैदावार बढ़े, वहां के लोगों की बहाली हीं घ्रोर वह इलाका खुशहाल हो। लेकिन श्रफसोस की बात यह है कि पिछले तीन सालों में हमारा लेटर श्राफ इन्टेन्ट लेप्स कर गया है, उसको रिन्यू किया जाय, हमें उस के लिये रकम दी जाय ताकि वह काम पूरा हो सके।

हमारे लोगों की मांग है कि गावों को सड़को से जोड़ा जाये, पीने के पानी का इन्तजाम हो ताकि वहां के गरीबों को राहत मिल सके।हमारे लंड-लेस मजदूरों के लिये, जिन की मुल्क में बहुत बड़ी तादाद है, उन के लिये श्रचछे कानून बनाये जाय, उनके लिये धनराशि का इन्तजाम किया जाये, ताकि हमारा समाज पनप सक, गावो की तरकी हो, भनएम्पलायमेन्ट दूर हो भोर लोग खुशसाल हो सकें। ऐसा न हो कि हमारे जो लोस टूसरी तरफ
[หी जमीलुंरहमान]
बंठे हुए हैं वे उन को गलत रास्ति पर डाल कर एसप्लाएट करें।

मैं क्रापके माधयम से यह भी श्रर्ज करन ${ }^{\top}$ चाहता हूं कि हमारे जो नेशलाइज्ड बैंक है, उन की एक शाखा जिले में या सब हिवोजन में खोली जाय जो सिं घ्रकलीयतों की जहूरतों को पूरा करे । माइनारिटीज की यह बहुत बड़ी शिकायत श्रोर मांग है कि पिछले तीस-बत्तीस सालों में उन को कभी ठीक ढ़ंग से लोन नहीं मिला, जिस से दूसरों के मूकाबले उन की तरककी नही़ हो सकी श्रोर इ₹्बलेंसे ज बहुत ज्यादा बठ गये, इस लिये वह बैंक खास तोर से प्रक.लयोतों के लिये होना चाहिये...

शो मूलचन्ब उागा (पाली) : वहा क्या बात है ?

श्रो जमी नुर्रहमान : ग्राप की तिजोरा। ढोली पड़ जायेगी, तुम ने हम लोगों को बहुत एक्सप्लाएट किया है।

में कह रहा था कि वह बक श्रकलयीतों के लिये होना चाहिये, ग्रोर यह भी देखा जाय कि उस ने कितनी दरख्वाम्तें ली हैं, कितनों पर ग्रमल हुग्रा, कितनों को उससे फायदा हुग्रा, ताकि जो इम्बेलेंस विछले 33 सालंं में हमारे माथ पैदा हुश्रा है, वह दूर हो सके ग्रौर दूसरों के मुकाबिल हम भी प्रागे बढ़ सके उन की तरक्की से भारत की तरककी होगी ग्रोर हम भी तरक्की के रास्ते पर भ्रागे बढ़ सकेंगे।

جهاب ديتى المهكر ماصب مهو آٓ كى هعرفت اس هالوس كو دهوان



معرمت ملى اس رگت ملك كـ
 تهـ - يه باس بهى بالعل مصهي a



 S كر غ والو كو بهى , اهـت دی كتى



 |دا كره اور إيانداري ک ساته ادا كريّ جس \gg ملمك اور توم كى



 هـ - اس بات كى شو كوشم كی كتى هع كه موام ير كم كـ كم بوجه

 فائدلا غبها نههى كها جا سكلا ק -

جلثا بارتى كى صموهت اس ملكـ كى جو معاشى حالت تهى جس ثهس ملك


,واله ملى كو دوسرو ع مآه بشع
 لهد, شـب تهو اور عولم و منلك كى












سن عا




 نها ههـ - اس ع علاو جس وت







كهى جا سאجى هـ -
 ;


 كرم ع الوا اس



 C نها عوام كو بهت تאلهف

 فانُلنس ملسعر إيسه موردّرسع يليكـ ماركهتُسب اسملثرس وفهرلا


 ميهر كونى كهى هو تو امهيلةّمهنـت
 - جائه












شرى بمهل الرصى
 جو بريهانى كا عالم كزرا عـ اس كو

 مساب نهه مهلههور تك براير تيهو كريعثلى رشوت كو بانته مهـ - اس طارف أب دهيان جانا جالمنّه اور رولز الهدَ

 هو لوك هموتا دملها كرن واله مهي





 عك لُعِ فالثهلس ملسعر سركولر إمو


 كى وانهة بهلسأى هونى هامكا - تاكه

 مرف اس لِّ مى نهـ كه كها كها


 كـ هانى هامعُ





 ك لوى

 اس كى وجه

 مهى اس مهي كوئى تهديلى نهی آنى \& - جـب همار< لهتدر ג كها كه بهل



 ع ساته SU
 ع - -



 بارلهمت ع سامله ركهى جانُ كاكه هم لوك دهكه سعهي كه كها كجه هو
باها هـ -



لوما


 فلس مونُ تهى ومان مل رهى هـ اس






 إيسع ربتج كى كها مالـا



 كرو

 وايّس لايا جايُ - الهسا نه هو كه مهر

 ملسعر ماحصه اس وگّت موجود نهـى

 تاكه وx اس یو عمل كر سكهى


 فورا مسانع كى ع تاكه جو جهوتى


 اس لتُع مهى مانك كرو 5 كه بهار




> مهـ اليك اور بادن عرض كرنا






 (9A* كهغ مهى كه مها اس اس كو اتها كر



 جامولك كه كشق كنج كي اس هوتا مل



 لوكل لوكن كو نوكي ملا كـ همارا


MR. DEPUTY-SPEAKER: If the mill in not completed, they will ocmeplete your tenure in Parliament;

شر همهل الرمّ : مهى چامیا
 تاكه ملك كی لوكوى كى بمall هو الو


 هـ اس كو رلاهو كها جايُع همه اس ك

- هو سـع
 S


 م放 لنح اجه כانوب دهو ,اشم كا انكشام كـا مـا 1, ســا

 ن~ هو كג مـا, ه هو لوك هوسى



 نهـ شاكها فـلم مه كهولى جالد


(0) هـ
 مـا كى ترلى نهبى هو مسك الو امسلهلسز

 -




 الثهجو قه
 هوا كتلوى كو اس ب> فائدا هوا ناك


 سمهي - ان كى ترقّ مع همارت كى
 - يك آي

SHRI NIREN GHOSH (Dum Dum): Sir if I could give plaudits of Mr. Venkataraman. I would have been happy. But I could not call this budget a pro-people or pro-India budget. Taken in its entirety, the budget proposals are anti-people. The first distinguishing feature of the Finance Bill is this. Lf you see the Arst few months of this year and compare with the corresponding
period last year. you will see that there is a steep rise in money-supply and also a galloping price-rise. Last years's price rise was confined to 16 or 17 per cent. But this year, within 7 months, it is 30 per cent. That is the unique contribution of this prement Government and the Finance Minister in particular.

What are the characteristics of the proposals $h_{e}$ has made? He has given relief in direct taxes. It is the direct taxes which impinge on the affluent ection and big business. Those taxes have been cut and concessions galore have been given in the name of inerease in production and what not. There is another thing-abolition of wealth-tax. Whether it gives a return of Rs. 1 crore or more, that does not matter. In order to show that it gives a stingy return, this landed gentry has got to resort to devious means. I demand that this tax should be reimposed in a more stringent manner. Not only that. There should be agricultural income-tax. In the agricultural sector the upper echelons, those who own big farms, are minting money. It is the middle peasants and downwards who suffer and who are pauperised year by year. Now, more than 70 per cent of the people are below the poverty line.

There is a tax holiday. All to gether, export subsidy, tax holiday, various sorts of concessions to the big business, will come to Rs. 3000 crores, sll told. But when we demand that for the people at large, you make 10 to 12 commodities of peoples' consumption available through fair price shops at an even price throughout the country with a subsidy of Rs. 500 crores, you say, no. For the 65 crove people you have nothing to offer but for 70 to 80 big houses and some more of the affluent sections, you have Rs. $\mathbf{3 0 0 0}$ crores to offer from the public exchequer. The tax holiday has been liberalised further to benefit the entrepreneurs.

The uncovered gap of deflit financing in the Finance Bill is to the
tune of Rs. 1600 crores. If last year, this uncovered gap went upto Rs. 8000 / crores, as Mr. Unnikrishnan has aaid, it may go upto Rs. 4000 to 5000 crores this year. The Finance Minister has said that he has thereased the outlay for the annual plan and the Five Year Plan. It is a hoax, it is falge because you are increasing the outlay by 16 per cent butt there is a 30 per cent galloping rise in prices already there. So you are playing tricks.

From indirect taxes, you would get Rs. 250 crores. And from petrol price hike, railway freight hike and direct taxes, there will be a tax burden of Rs. 3000 crores on the people. This burden would be transferred on the common people and not on the affluent sections. This is utterly inflationary, utterly anti-people.

About the role of black-money, some ten years back in both the Houses of Parliament, the "young turks" used to speak about the role of blackmoney. But there is a conspiracy of silence upon this subject. Prof. Kaldor calculated some 25 years back that the tax evasion was to the tune of Rs. 200 crores annually. Now from 1960 onwards, it must be anything between Rs. 500 crores and more. Add to it, a parallel blackmoney of Rs. 30,000 crores is there which is pushing up the prices. Then there is under-invoicing and over-invoicing. Country loses about Rs. 100 crores annually through this fraud, which, shall I say, the Government incourages, because very rarely Government catcheg them red-handed. This public exchequer is meant for big business and landed gentry and it is being defrauded to the tune of Rs. 500 crores through under-invoicing and over-invoicing.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Have you ever seen black money?

SHRI NIREN GHOSH: I have seen it converted into while under the table.

All customs officials, port omeials and officials of Air India are a party

## [Shri Niren Ghosh]

to it. Fake certificates are given that so much has been looded or offleaded on the basis of money taken. This is going on in Air India and other airlines and all big customs and port eficials are inter-linked with this. The banks of Geneva say that "with your deposits of black money we are industrialising our country". It is very wonderful.

Recently a study was undertaken by a world organisation about the mounting debts of the under-develope world and it has arrived at an astromomical figure. The study says that within a few years the entire underdeveloped world will crash down beneath the weight of the astronomical debt which they cannot pay back. The trade is unequal, not equal; we buy at high prices and give them at cheap prices; Indian generosity, I suypose.

Added to this, the remittances abroad on account of profits, dividends, royalties, technical know-how and interest payments by the private sector is almost Rs. 2.000 crores. Added to this, Government to Government arrangements for technical know-how and all that will come to a figure of not less than Rs. 4,000 to 4,500 crores.

Indeed, we are the beneficiaries of the so-called 'aids'. It was being said that 50 per cent of whateyer aid the Consortium gives directly goes away, then and there, in repayment of principal and interests of the debts. That is where we are.

Then I should say something about the Maharashtra and Tamil Nadu agricultural loans, which come to Rs. 4. crores. My information is that out of these Rs, 49 crores, at least Rs. 15 to 20 crores are money given on fake aecounts and no such persons exist in Maharashtra. Of course, you can well imagine to whose coffers this money has gone.

The definition given for "rand farmers" or "marginal farmers" in 7 옹 acres of dry land. All dry lands upto $7 \frac{1}{\text { a }}$ acres cannot be called uneconomical. At the same time, there are instances where even beyond $7 \frac{1}{2}$ acres ane totally uneconamical A giod section of the deserving marginal farmers were not given these loans and a major part of the small tarmers whose loans have to be written off are fake. In Maharashtra the whole agricultural co-operative credit has beem thrown into shambles and we demand a thorough probe by the Reserve Bank into the entire aftair. There are many skeletons in the cupboard, which will be revealed if an enquiry is ordered. This should not be sorted out by a genial talk between Shrf Venkataraman and Shri Antulay and also the Reserve Bank.

Then $I$ demand more financial powers for the States. Whenever the NDC meets, almost all the State Governments, whether Congress er non-Congress, have demanded more powers, especially financial powers, because they have to deal with the people, they nave to give them benefits because they are in direct contact with the people. So, they have te bear burden. But the actual position is that every power is controlled by Delhi and they have to come to Delhi with a beggar's bowl every montk once, twice or thrice for a crumb so that they can give some benefit to the people. This is a situation which is intolerable. The time has come when the Centre must divest itself more of this financial power and almost all, if not at least some matter can be thoroughly discussed in the National Development Council and decided upon. The Seventh Finance Commission is not the magic wand for all this.

Now, I would tell something abewt the transport allowance to the work, ing class which is Rs. 20 a month. That is also subject to tax. Why? E do not know. I am a trade-unione
and I trust that this will not be subject to tax.

There is a famous- 1 should say notorious-Kanpur Leather Manufacturing Company. Everything was faked there-import licences and other things. They have been caught red-handed and it is going on like this. That is how things are happening under your nose, I should say under your patronage, with your blessings.

Now, Sir, I should add my voice to the fact that our country is beholden to the multi-nationals. If you see the collaboration agreements, technical know-how agreements multiplying by hundreds, nobody knows how many are there-may be 2000 or 3000 are there. You see that investments by the foreign private sector exceed Rs. 4000 or 5000 crores occupying the strategic heights of industry taking the cream out of it. They are expanding their business. The number of their subsidiaries has gone down, their branches have gone down, but their assets have mounted up their profits have mounted up. That is what is taking place. That is, India is being mortgaged to the foreigners, India is being mortgaged to the multinationals. We are already a mortgaged country and half of our independence has already gone. That is our position today. I will speak more on this in the Third Reading.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Mr. Deputy-Speaker, may I make a request that the House may be extended till 7 O'Clock because there are a large number of speakers? If it is the consensus of the House to extend, we may finish the speeches today and the Finance Minister will give his reply tomorrow.

SOME HON. MEMBERS: We cannot do it.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: You should have some patience. (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPPEAKER: There is a proposal from the Parliamentary Affairs Minister to extend it by one hour so that other speakers can be given a chance.

SOME HON. MEMBERS: It is not possible.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Mr. Deputy-Speaker, there is no urgency. They can speak tomorrow. Heavens are not going to fall. It is ordinary courtesy that Members should get notice about it. It cannot be done like this. $^{\text {l }}$

MR. DEPUTY-SPEAKER: They are opposing.

## SHRI P. VENKATASUBBAIAH:

 There is no question of opposing or supporting. I am only making a request to the House so that the Members exercise some patience and accede to it. You have to convince them.DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East): Why are we handling Parliament in a very ad hoc manner? There are rules to be observed. Yesterday also instead of 5 , it was taken up at 5.30. We have been very accommodating, but let it not be repeated.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: It is not our intention to handle Parliament in an ad hoc manner, but it is the convention of the House that whenever an extension is required, we make an appeal to the House and the Chairman.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I have a programme at 6.30.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He says it is a question of mutual accommodation and adjustment, because we can give a chance to all the other hon. Members who have given their

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: There is no urgency. It can be done tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think the intention of the hon. Minister is to complete the discussion today so that the Minister can reply tomorrow. And there are many hon. Members from all parties yet to speak.

श्री कृष्ण वत्त (शिम ना) - उपाधयक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता ह कि हिन्दुस्तान के घ्यन्दर तीन किस्म से उद्योगों का काम चलता है। एक पबिलक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर घ्रोर तीसरा को-प्रापरेटिव सेक्टर।पबिलक में जो इस वक्त उत्पादन की क्षमता कम है, उसका कारण जनता रिजीम का रहा है। ईसक इन्तजाम में जो कुछ कमी है, वह ग्राज की नहीं है बलिक जनता पार्टी के पिछने 3 सालों के रिजीम में जो कमी थी, उसके कारण यह कमी है। उस समय बहुत से कारखाने बन्द हो गये ग्रोर किसी तरह से भी पबिलक सकटर को लाभ नहीं पतुंच सका। जनता पार्टी के शासन में बेरोजगारी जिस तरह से बढी है अ्रौर नौजनानों का जिस तरह से शोषण हुग्रा है, वैसा कभी नही हुश्रा । उस समय नौजवानों को सिर्फ एक्सप्लायट करने की बात थी।

जिस तरह से 1975 ग्रोर 1976 में मुल्क श्रागे बढ़ रहा था, झगर जनना रिजोम में भी उसी तरह से ग्रागे बढ़ता रहता तो ग्राज यह दिन देखने को न मिलता। हमारे देश का बहुत सा पैसा पबिलक सैक्टर में लगा है, लकिन इस समय जो पछिलक सेकटर का इंतजाम जामिया ढ़ंचा है, वह ऐसे ग्रफमरों के हाथ में होना च हििये जो उसको ठीक ढ़ंग से चला सके । ग्राज कई कारखाने बन्द पड़े है, उससे यह श्रन्दाजा लगता है कि उनका मैंनेजमैंट, इतजामिया ढ़ांचा ठीक नही है।

इसलिये टारगेट मुवर्रर किये जाने चाहिये कि यह कारखाना इतनी पैदावार बढ़ायेगा जिससे मुलक मे किसी किस्म की तंगी महसूस न हो। में श्रापको बताना चाहता हू कि हमारे प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा कारखाना नही है।

## 18 hrs .

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member may continue his speech tomorrow.

## PAPERS LAID ON THE TABLEContd. <br> Notification uner Customs Act

MR. DEPUTY-SPEAKER: Paper to be laid on the Table.

Shri K. P. Unnikrishnan.
SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badgara): I have written to you. Mr. Deputy-Speaker, Sir, this has become a regular feature in this House that some of these Ministers and unfortunately my friend, régularly comes to this House in the evening at 6 O'clock. .

SHRI MALIK M. M. A. KHAN (Etah): On a point of order. (Interruptions)

6 बने हा उस बन्द हो गया । श्रापने 6 बजे के बाद कोई एक्सटशन नही किया है। इस लिए छ: बजे के बाद क्राप हाऊस को एक किनट भीं नहीं बढ़ा सकते हैं।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: There can't be any point of order when I am speaking on a point of order.

[^0]extend the time of the House even by a minute.

MR. DEPUTY-SPEAKER: 'Paper to be Laid on the 'Table' was to be taken up at 6 P.M. I have permitted him.

SHRI MALIK M. M. A. KHAN: How can you permit him?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has already given a letter objecting to this and therefore, I am permitting him.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: This has become a regular feature. Either this House has to go on on the basis of well established conventions, rules o's procedure and Directions of the Speaker or if you want to run the House on the basis of ad hoc decisionf by exploiting the generosity of the Hon. Speaker, then that is a different way of running the House, because they have the majority. It has never been done in this House. I see that it has become a regular feature in this House for this Minister to come running up at six O' clock and laying the paper. We have certain rights when something is put down on the list of business. I invite your attention to Rule 31 as well as Direction No. 2(vii), according to which the Papers to be Laid on the Table have a particular precedence. This has been the custom that the Speaker $\overline{\text { normally }}$ y permits only such papers-unless they are extraordinarily important or there is a particular reason and the reason has got to be explained. It has never been done like this. It has become a common practice for some Ministers to come before the House at this late hour and lay the papers. It is possible that a member, who has the rightevery Member has this inherent right-to object, to the substance, may like to do so. I am not going into the substance part at all. 1 am on a procedural issue. 1 want to specifically know whether the healthy precedents, practices and conventions shall prevail or ad hoc decisions.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East): I have raised the same point of order with this Minister a number of times. This is not the first time that he is doing it. This Parliament is not only a legitimising instrument-this is not the way for the Minister to come and get legitimised what the $y$ are doing-but this is also a forum through which the public are informed of the things being done. Therefore, there has to be a proper procedure of dealing with it. Occasionally, I do not mind. Last time, when I objected ${ }_{d}$ to it, I was told by the Minister that it would not happen again. But it has happened and I am sure that, if we do not object to it, it would happen again. The reasons as to the urgency to lay it on the Table today itself and why it cannot be put tomorrow, must be given to our satisfaction.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): I must say, with deference to hon. Members, Shri Unnikrishnan and Swamiji, that this is more because of respect to the House, rather than disrespect, that we are coming and seeking your permission to lay certain papers. (Interruptions). I think, I must have a chance to reply.

Whenever there is any immediate action taken, involving a revenue of Rs. 50 lakhs, and more, it has been agreed before the Committee on Assurances that we shall immediately bring it to the notice of the House. We treat this as a sensitive notification. We seek your indulgence to place it before this House. We also seek the indulgence of the hon. Chairman of the other House to place it before the Rajya Sabha. It is in consonance with that that we are seeking your indulgence. Supposing a particular item is objected to, certainly, the hon. Finance Minister will reply to the General Discussion on the Finance Bill tomorrow and with regard to certain items if there is any objection raised, it can be raised. But it is only because of showing our res-

## [Shri Maganbhai Barot]

pect to the House, since it is an assurance and the matter involves more than Rs. 50 lakhs per annum, that we are coming before the House. And such things happen every day. We cannot escape it. Therefore, no sooner such a thing happens, and we prepare the notification than we request you and we request the hon. Chairman of the other House and then we seek your permission to place it before the House, before the day is over.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: You do it tomorrow.

SHRI MAGANBHAI BAROT: It is coming into existence today. Since it involves more than Ris. 50 lakhs per annum, we owe a duty to you, to inform you today itself. So, I should have thought that it should have been treated as a courtesy to the House rather than discourtesy to the House.

SHRI RAVINDRA VARMA (Bom-bay-North): Dont be so patronising as far as the rights of the House are concerned. The hon. Minister has no right to say that..(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Has the occasion arisen only just now?

SHRI MAGANBHAI BAROT: Yes Sir. These are matters which happen from day-to-day. There are matters in which decisions are required to be taken by the Government, sometimes at certain hours, and during the course of the day, we come to you and seek your permisssifon, This House has itself laid down that a matter involving more than Rs. 50 lakhs must be brought to the notice of the House. My friends are right. But there are exigencies arising; these are some of the exigencies....

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Why did you not bring to our notice in the morning? You should have come at 12 O'Clock. When was this
decision taken? When did the Government take this decision? Is it always that you take a decision at such a late hour?

SHRI MAGANBHAI BAROT: As soon as we take the decision, we immediately approach you, Sir. You see the notification. It will by itself make the position clear. May I read it out?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: What is your ruling on this? Please direct the Government to be careful in future. He cannot lay that paper on the Table of the House unless you give a ruling. (Interruptions).

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA (Dausa): The hon. Member has a right to raise an objection. He was perfectly within his rights. But the hon. Minister has come out with an explanation and, if that explanation is plausible, per se, it should be accepted. There are certain exigencies of the situation and the Minister has got to be allowed to lay the papers or the notifications at an urgent time.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: What is your ruling on this?

SHRI MAGANBHAI BAROT: The notification itself will make the position clear if, in details, I read the same. I am giving you the satisfaction. If it is a matter of satisfaction, I am prepared to give you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Committee on Subordinate Legislation in their Twelfth Report (Fifth Lok Sabha) has recommended:
${ }^{\prime}$ The notifications making changes in export duties, major changes in procedures and changes in import and Central excise duties involving revenue of more than Rss. 50 lakhs per annum, if issued before 6 P.M. on a day, should be laid on the Table of the House on the same day."


[^0]:    SHRI MALIK M. M. A. KHAN: Why are you allowing him after 6? How can you do that? Without the permission of the House, you cannot

