बांकी हैं जिन्हें पूरा करना है। यदि इस मुब्यालय को गोर्बपुर से हांकर सुलतानपुर में ले जाने की बात है तो गोरखपुर तथा उस के गापस-पस के जिले जो फहले से हीं फिखडे एए क्षेत्र हैं और घधिक fिछड़ जायेंगे । यदि सूलानपुर में उस् कारंयं को घंगे बढ़ाने की बात है तो उस स्थान प० दूसरे मुस्बालव बनाया जाये।

प्रत्र: प्राप के माह्यम से पुन: केन्द्रीय सरकार से सादर घ्रनुरोध हैं कि सहादक मभभयन्ता, सिविल निग, डाक एवं तार मुख्षांलय को गोरखपुर से न हाने के लिए घ्रविलम्ब घादेश प्रदान करें।

### 15.43 hrs .

FINANCE BILL, 1981-contd.
MR. CHAIRMAN: We go to item No. 7. Now the House will take up further consideration of the following motion moved by Shri R. Venkafaraman on the 22nd April, 1981, namely:-
"That the Bill to give effiect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1981-82, be taken into consideration."

The Motion on the Finance Bill has already been moved by the hon. Minister. Now, 15 hours have been allotted for all the three stages of the Finance Bill, 1981. If the House agrees, we may have 11 hours for General Discussion, 3 hour ${ }_{s}$ for the Clause-by-clause consideration and I hour for the Third Reading.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond $_{\text {d }}$ Harbour): The House should have sufficient time far this discussion. Finance Bill is an important item.
(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: It is for the House to decide.
(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I take it, it is the pleasure of the House..

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): What is being discussed?
MR. CHAIRMAN: I think we may have for the first and second reading 14 hours. That is, 11 plus 3,14 hours.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: This is one of the mast important exercises of the year. Therefore, we shall have to do it properly.

MR. CHAIRMAN: *And therefore, the Chair requests you to just make your points of view.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You depart from the usual procedure, the sermon which comes from the Chair! You take as much time as you want to elaborate your point, Sir.

MR. CHAIRMAN: Mr. Bosu, the time has already been fixed.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, let the handsome member catch your eye!

SHRI G. M. BANATWALLA: Sir, I seek only a clarification. You said that 14 hours were for the first two stages. That means that some time should be left for consideration of the amendments. Otherwise if all the time, that is, 14 hours, is taken for the discussion, how can that be allowed?

MR. CHAIRMAN: Taree hours are there for the Clause by Clause consideration.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): Sir, you may give 4 hours for amendments and reduce the allotted time for the general discussion by one hour.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I may point out that this was decided by the Business Advisory Committee and this was placed before the House in a motion form and was accepted. Therefore to undo it is very difficult.

MR. CHAIRMAN: Once there is a departure, then all kinds of other things will crop up. So, I take it that the House wants 11 hours for general discussion and 3 hours far clause by clause consideration. Now, Mr. Jyotirmoy Bosu, to speak.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, this budget exercise today has become quite futile. Why? I will explain it to you. This Government has lost control over the economy; primarily it is not having control on the means of production. The contral on means of production of this Government is insignificant. Now, I would quote the deficit in 1980-81. The budget estimate in 1980-81 was Rs. 1250 crores, the revised estimate had jumped up by more than 50 per cent. It came to Rs. 1900 crores and the actuals would be far beyond this figure. There is an ocean of gap. Therefore, the money would be hardly adequate for 6 months of the year for the projects that you have in mind, particularly plan development projects. Your budgetary exercise is becoming futile. This includes surreptitious levies. You have said that I am using strong language. I am using again the strong language 'surruptitious'. This has been trickly done for fooling the people. For the first six months, that is, upto June 1980, a levy of Rs. 2100 crores was put on petroleum account. This petroleum product is a spot cash business which would be flourishing the ruling party people. Spot cash purchase of crude is a gold mine. We know all this. This year an amount of Rs. 1200 crores is for petroleum, Rs. 325 crores for coal, Rs. 400 crores for steel and of course, railway fares and freights are there. All these are coming and mounting on the man at the hattom, the weaker section of the society who may be today 80 per cent of the total onpulation of this country. This is the net outcome of 33 years of the Congress rule and like Congress rule.

Now, there is one common gane in the budget. I was examining the affairs of the Indian Council for Agri-
cultural Research Institute and the other allied institutes. While examining the Central Sheep \& Wool Research Institute I was horrified $t_{0}$ find that the total budget allocation for the full year was not fully utilised. For the first six months, they could not spend more than 28 per cent of the budget allocation. For the second half of the year, the expenditure had gone up higher and the last month of the financial year, that is, March, it had gone up the top and in the last week of March it had gone $u_{p}$ to the top-most.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Why is it done so?

MR. CHAIRMAN: What about the last date?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is much more. Prof. Ranga asks why it was done so. This is dene so because they could obtain greater and bigger allotment compared to what they really require and they can really spend. The vcuchers of the contractors' bills are cleared in the last month, and in the last week of March; most of tiem are cleared by adopting fictitious and corrupt practices. Thercfore, 'live and let live' is there. For the year 1981-82, the figure which you have given and which excludes additional tax and Bearer Bonds, if I am right is Rs. 1550 crores, and for whicii I again use a very strong word that it is all fictitious. We will prove it in course of time. You have been proved wrong with regard to the Bearer Bonds; 30th April is not far off. I would like to ask the Finance Minister to tell $u_{s}$ whether this amount would $b_{e}$ doubled or not when the time comes. I think, it will be doubled. This is inevitable because they have completely surrendered to capitalism, to multinational corporations, big bourgeoise in this country, feudalism and the big business.

MR. CHAIRMAN: Will you kindly give an assurance $t_{0}$ the Finance Minister that when he replies to the debate, you will be present in the House?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: OF course; I always try to do that.

MR. CHAIRMAN: You should make it a point.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I shall try my best and certainly bear this in mind.

Mrs. Indira Gandhi represents the class to which she belongs. Certain things that have happened very recently are very significant. One is the appointment of Shri Lakhi Kant Jha, L. K. Jha. Wha is tris L. K Jha? He was one of the hatchet man of the devaluation exercise of 1966 . which made a beginning of a new poverty era of the country. That was the beginning of a tremendous price rise when trie Indian rupee was devalued by the American capitalists and the World Bank. One of the hatchet man of Mrs. Indira Gandhi was L. K. Jha. What are his connections with the multinational corporations? If you see the United Nations Report on Multinational Corporations, you will find that he was a Member there. Why was he made a member of that? It was to render service to the multinational corporations and to water it down. L. K. Jha is a man of the multinationals, L. K. Jha is a man of the big business, L K. Jha is unwanted, undesirable and unscrupulous for the socialist causes that we put forward... (Interruptions)

Then you have got Mr. Tandon; he has been made a super Finance Minister for economic planning. Mr. Finance Minister's big new boss, Mr. Tandon, has submitted a report as Chairman of the Committee on Export Strategies. He is former No. 1 of Hindustan Lever Ltd., one of the biggest multinationals functioning in this country. The Hindustan Lever Ltd. is plundering the country. It is not only plundering the country, but with the money power that they have, they got out of a scandal. They were found in the Dalda factory in Ghaziabad with a tanker loaded of adulterated oil for manufacture of Dalda, but you can buy justice in this coun-
try. Although they were caught redhanded wilh a tanker full of adulterated ail for manufacture of Dalda, they got out of it. I think, Mr. Tandon was No. 1 in Hindustan Levers; he was the Chairman or the Managing Director; now he has come as an Advisor of the Government of India.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN) : How?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: He has given this report-Committee on Export Strategy, 1980, appointed by the Ministry of Commerce, Government of India, Interim Report and Final Report. I would lay this on t'ne Table of the House. This report has been kept sceret, but still I would lay it on the Table of the House; I have written to the Chair already about that.

SHRI R. VENKATARAMAN: It is a public document.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Mr: Gandhi, we know, runs with the hare and 'hunts with the hounds. She is a friend of the rich people as also friend of the poor at the time of getting votes. The only thing they have got: is an alibi in these 33 years of $2-1$ 2 years of Janata rule. What was the: Janata party? It was a conglomeration. who were fighting for small interests: they did not have the time to $d_{0}$ mischief; they were doing mischief to themselves. They did not have the capacity to do mischief. If they had the capacity to do mischief, you would not have been in power taday.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): In spite of you?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have not been in Janata, Mr. Vikram Mahajan. You have been telling untruth to the High Court, Supreme Court judges, do not do it here.

SHRI ANANDA GOPAL MUKHOPADHYAY (Asansal): What a partner. Strange bed mates. He forgets this. The occupation of the same bed By them. Same bed mates.

MR. CHAIRMAN: Let him say.
SHRI JYOTIRMOY BOSU: Mr. Venkataraman, your Election Manitesto promised to contain inflation and bring about price stabilisation and oring down the prices.

AN HON. MEMBER: He should be asked to speak on the Bill.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: And it had been a continuous price rise since Indira Gandhi took power. And in 1980-81 the rate of inflation was at wholesale level. Prof. Ranga you must understand you clapped the table at an inopportune moment. The rate of inflation was at wholesale level- 17.8 per cent. So, at the retall level it comes to 40 to 46 per cent. And since January 1981, every week the prices are going up. Every week. Sugar has become bitter. We read in the paper that in Ranchi sugar has been sold at Rs. 40 a kila

PROF. N. G. RANGA: For whom?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: For you. You have been taking money from the sugar tycoons during the elections. We know that same is the case with pulses. The international price of edible oil, if I am correct, is between Rs. 450 and Fts. 800 a quintal. Now, refining causes some losses in weight. Refining causes some cost. That should bring price to Rs. 7 to Rs. 8. What is the price at which normal man pays for oil todav? You ure not fair to the public distribution system. That has been given a go by. Even in Delhi, in MPs areas, where they are giving oil, the ration shop owners have told that oil will not be given at ration shops any more from this week. Same is the case with other food items, cement, paper, coal. aluminium.

Price rise has been caused by two major means. One is by Government itself. They have forced the price rise of steel by 20 per cent. When it is 20 per cent at the base, what will be the price of the end product? They have raised the price of aluminium, cement and so many other things. On the ane hand they are raising the price in the public sector and on the other hand they are abetting the private sector in looting the country. They are saying that you loot. Pay us now; let us get elected, let us get finance for running the Party; we will give you lease to loot. Otherwise the cost of production of sugar, if it is correctly examined, will not exceed Rs. 2 per kilo at the present rate. And the consumer is paying Rs. 8, 400 per cent for a basic commodity in the city. This is what is happening.

On the other hand you see wheat growers are making distress sale. Sir, let it go on record-I have gone on recond at least six times-you will be forced to import wheat quite probably.

MR. CHAIRMAN: I think you are not an astrologer.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am not an astrologer, but I read statistics And after 33 years of Planning, Mr. Venkataraman, your agriculture is dependent on rain God. What is your Planning, if you are dependent on rain-god. And vour major means of transportation-Railways- I feel pained after coming to the Railway Convention Committee-is in horrible condition. Your papulation growth in 33 years, even if you go by the Census, would be about 75 per rent. Census figure is not carrect. Census flgure is much less than what it is actually. And what is your growth rate for major means of transportation, railways? It is 11.8 per cent. And in China it is 300 per 16 hrs cent. Your foodgrain pro-' duction in the best year, in the bumper year is 135 million tonnes year before last and you are jum-
ping and beating your drum-a green revalution. And next year, you stumbled and it came to 107 million tonnes. You ate away the buffer stock of 20 million tonnes. You are now on the edge. Thank to rice. This year, rice has saved you. What has happened in socialist countries like China where the cultivable land is 12 per cent. of the total areas? Well, our cultivable land is 44 per cent of the geographical area. They are producing 314 million tonnes of foodgrains.

MR. CHAIRMAN: What about Russia?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I do not has the correct figures.

SHRI R. VENKATARAMAN: China is making a claim that her per capita income is only 200 dollars.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: They believe in low key economy. You can buy a kilo of mutton for Rs. 5 in China. You can have a flat of 3 roams for Rs. 45 in Shanghai.

SHRI R. VENKATARAMAN: They are asking for loan at soft window in the UN.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You please go and see and satisfy yourself.

## (Interruptions)

SHRI R. VENKATARAMAN: Do not denigrate India by comparing with China.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: No, I am not denigrating India. We are nat doing what we should have done because of the capitalist path of development, the miseries have come because of your misrule of 33 years. This is the miserable condition where we are. (Interruptions) That is what I am gaying. How they are doing? The hoarders are buying wheat with the bank finances and the private black money and the essential commodities are going underground.

The public distribution system about which they talked so much the other day has become a cruel joke and that can be seen from your own experience. Now, they have been wanting to kill the goose. Sugar which they have been exporting for 20 years, now this year, because they have been so brilliant in their performance, Raosaheb said the other day on the Floor of this House that we shall import sugar again.

AN HON. MEMBER: Not sugar.
SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sugar. It has gone on record. The cost of production of the cement at the factory gate-old plant-is Rs. 6 a beg. That is what I am told. The controlled price is Rs. 30 a bag and the black market under-weight price is Rs. $60-70$ a bag. They are allowing the cement producers to mix 15 per cent silica, sand. $A_{\mathbf{S}}$ far as coal is concerned, there is a big scandal in Haryana. The meteorological coal, hard coke, it is sold at Rs. 1200 a tonne. Let the Punjab and Haryana friends deny that charge. At what price the Coal India gets it? Not even a fraction. It is a racket everywhere. You pay Rs. 500 and get a tonne permit. I brought out a case of a company called Ramsaran Das Brothers. A 20,000 tonnes of superior grade coal permit has been given. I wrote to the Minister. They said, 'We do not know anything now." Then I wrote a second letter. Then again they said, "We do not know anything now." Then I wrote a third letter. Did a telephonic call go to Mr. Jha, CMD of the Coal Company? What has happened to them? A file was started saying that there was a danger of fire in the coal dump. Therefore, coal should be disposed of quickly. Ramsaran Das permit was ready by then. That was the only company. That is how the things are happening.

MR. CHAIRMAN: You go on writing. Is there any limit when you have stopped?

## SHRI JYOTIRMOY BOSU:

 No. Only when I die.MR. CHAIRMAN: Nobody wants this.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Thank you. These are-tycoons, blackmarketeers and hoarders-the racketeers who are financing these people to remain in power. We calculated it. It was calculated by an economist. There was a wind fall proft. For sugar, for the first three months, it was Rs. 150 crores. If you multiply it by 6 , it will be Rs. 900 crores. Rs. 800 crores they had made till Mrs. Gandhi came to power-wind fall profit. And the deal took place, the major deal took place in Raj Bhavan in U.P. I am not bringing in the Governor, only the Raj Bhavan. And the commissioner of Excise and the sugar tycoons of the holy unit were there, I am told that a total of Rs. 80 crores changed hands. And that is how they got a lease for the plunder. And I will quote an emi. nent Englishman, John Randolph, he once sald-
'Buy and sell corruption in the gross and a few millions more or les ${ }_{s}$ is hardly felt in the account. The deeper the play the greater the just and the stake upon others is nothing less than the patrimony of this.'

So, therefore, if you say that you take Rs. 80 crores from the sugar tycoons of India, they are least bothered. It is only part of the total collection. It is part of the coal tycoons, the steel tycoons, the cement tycoons, the paper tycoons-all rushing to pay them. This warns that a further threat has come to the economic front, because they have now pronounced a total surrender to multinational corporations and blg business. And I, am told the advent, the coming in of L.K. Jha, means a disaster to the country's economy and socialism if any value is attached $t_{0}$ it. I
am not saying about the diamond necklaces that are presented; I am not talking of the cases of Scotch Whisky. I am not talking about those things. I am talking about multi-nation's and big business. This man, who as the Governor of the Reserve Bank played havoc with the socialist economy of the country.

## AN HON. MEMBER: Who?

SHRI JYOTIRMOY BOSU:
Mr. L. K. Jha. I am told he is already... (Interruptions)

## SHRI K. P. UNNIKRISHNAN

 (Badagara): It is all there in his book. If you read, you will know. (Interruptions)SHRI JYOTIRMOY BOSU: He has been brought in as a superFinance Minister the Chairman of the Economic Reforms Commission. He will be,.. (Interruptions) Yes, yes.

AN HON. MEMBER: Whose prose is this?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is a new prose which Mrs. Gandhi has created. Therefore, I am telling you, there would be dealings direct between Mrs. Gandhi in No. 1 Safdarjang Road and Mr. L. K. Jha's office. The Cabinet and the Ministers should be bypassed as was done in the case of devaluation and this man, without any orientation towards his professed philosophy, ** and his appointment is causing rejoicing.... (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: Excuse me.

## (Interruptions)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am saying it on my responsibility.

SHRI R. VENKATARAMAN: I object. He cannot say that.
** He is holding a position as a Chairman of the Commission Unless you have, (Interruptions)

[^0]MR. CHAIRMAN: Mr. Bosu, I will make another observation. In fact what I wanted to say Mr. Venkataraman has already said in his observations. The other day I had an occasion to listen to a speech by Mr. Callaghan. By no stretch of imagination can Mr. Callaghan can be described as an agent of multi-nationals.

## (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. James Callaghan ex-Prime Minister and leader of the Labour Party in Great Britain had come here, you know. I think a large number of our friends here had occasion to listen to his speeches. He delivered the Rajaji Memorial Lectures: And I found that Mr. Callaghan was not only appreciative but full of price for Mr. Jha, for his contribution to the well known report: North South, a Programme for survival. Now, would you say that Mr. Callaghan also is an agent of multi-nationals?

## (Interruptions)

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: He was only a member. It is a report of the board. He is only a member. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He played an important role in drafting and preparing the report.

## (Interruptions)

SHRI K. P. UNNIKRISHINAN: We are not talking about it. Mr. Jha has written other books also, where his whole philosophy is there. It is there for anybody to see. It has nothing to do with the Congress Party. He is actually antiCongress. (Interruptions)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: He has got some integrity to help others. Agreed. He has got some integrity to help those who are trying to.... (Interruptions)

SHRI R. VENKATARAMAN: If you want to persist, you can. (Interruptions)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The Prime Minister's Secretariat rejuvenated...

MR. CHAIRMAN: I am reading out Rule 353.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: That I can quote from memory. You are right; I change my argument and say, he has got bags of integrity for those whom we are fighting at the moment.

MR. CHAIRMAN: You are flghting all sorts of people who exist mainly in your imagination only!

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Thanks to late Shri Feroze Gandhi who brought a Bill which was made into an Act. That is why we are able to have a discourse here. If you try to cut that, Parliament will become infructaous.

MR. CHAIRMAN: No, no; not at all!

SFRI JYOTIRMOY BOSU: Thank you very much. You are very reasonable to us. What is the total budget of the Prime Minister's Secretariat which has been rejuvenated? The total budget provision for the entire Cabinet is Rs. $1,61,65$, $000-\mathrm{Mr}$. Venkatanaman, you are making copious notes; tell me if am wrong-out of which Shrimtai Indira Gandhi's establishment alone will consume Rs. $44,07,000$, i.e. over 26 per cent for one person. How many of them are there, I cannot count them because their numbers are fluctuating. Even the Cabinet Secretariat, which is the Secretariat of the whole Government, the nucleus of the Indian Administration, has a budget of Rs. $33,52,000$, much less than the Prime Mintster's personal secretariat.

Is this not an indication that centralisation of power is being done and is being contemplated in a vigorus way? (Interruptions).

SHRI R. VENKATARAMAN: He is entitled to his views. I will reply to all of them. (Interruptions).

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Her action squads and hatchetmen-RAW, C $\mid \mathrm{O}$ External Affairs (1981-82) budget, Post Box External AffairsDiscretionary Fund- That is one item we can detect. We know that the budget is much more than thatRs. $22,32,00,000$ kept at the disposal of the Prime Minister for ensuring her political continuity and consolidation. I.B. 1981-82-Rs. 17,50,00,000. What was the budget in 1972-73? Rs. $6,25,00,000$. So, it is three times now. These are all aimed at dictatorial and dynastic rule. That is all. The Janata Government had disbanded and clipped the wings of the Prime Minister's Secretariat. The Director of RAW's position was downgraded. The Prime Minister's Secretariat was greatly disbanded. I remember when I used to come through Gate No. 5, there were hardly three or four security men. Now you see a galaxy from all the gates50 of them at a time on duty. Therefore, it is all aimed at the same thing. In spite of legitimate demands, I.B. and RAW revolted against the highhandedness of the authority.

Misappropriation of Discretionary Fund and Source Money-Mr. Venkataraman, how was the Discretionary Fund misappropriated? 75 per cent of your Source Money was swallowed by those officers who took it. They write reports sitting in Darjeeling Bhutia Hotel about their informant across the border. You have to make a probe into the Discretionary Fund and Source Money expenditure. It is very important, because the Chairman of the Public Accounts Committee tried to probe and all that the man is required to give is a
certificate saying, "I certify that the money for which it was earmarked has been spent" Signature-you cannot make out.

Coming to this Prakash-Tandon, ex-Hindustan Lever, a trusted stooge of Multinational Corporation and National Council of Applied Economic Research is financed by whom? The same people! What is the progress which Shri Tandon wants us to make? He wants the Government to help the multi-nationals. So, he has quoted the World Bank Report in his own report. He says "undue bias towards import substitution in trade policy". Just see; he does not wants us to be self-reliant; he wants perpetual dependence on imports and further devaluation of the Indian rupees. I will quote from the Report. I have got the report with me here. I can lay it on the Table of the House. The final report is dated December 1980 and the interim one May 1980. This is a combined one. It says:
"(a) undue bias towards import substitution in trade policy (b) higher relative rates of inflation compared to inflation abroad and
(c) an inappropriate exchanger rate. An effective export strategy must counter all these biases. It must ensure that over time the bias towards import substitution is progressively reduced".
-which means, we must become more and more dependent-
"and in the interim these advantages must be compensated."

Wonderful. Then he goes on to say many things. He says:
"There is scope for these units and we endorse the concept of extending to them privileges normally available only in Free Trade Zones."

What more do you want to open the way for the multi-nationals to come and plunder this country, the major portion of those people live on two morsels of food? This report is telling them: loot them, plunder them and take as much money as you want.

SHRI K. LAKKAPPA: They are flourishing in West Bengal.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: They are flourishing all over India because of the economic policies, which are controlled by the Central Government. He says on page 6:
"At the present level of cash assistance of Rs. 300 crores, an additional 10 per cent, Rs. 30 crores should be an incentive worth trying."

So, Rs. 300 crores is not enough, give more, 10 per cent of the exports, starve yourself, export your oil cakes, starve your cattle and import milk; that is the theory.

Similarly, they have said many things, relating to heavy concessions. I cannot quote all this, because it will take too long a time. But I will quote one, and that is the Note of Dissent, thanks to Shri Rangnekar and Shri Amit Bhaduri, who said:
"It seems that this Committee on Export Strategy has interpreted its task as one of recommending a series of schemes and methods for promoting exports without being concerned too much about the economic costs and social consequences of such promotional schemes. In effect, this means assigning an almost absolute priority to expansion of exports. This, in our view, is wrong, both in terms of elementary economic logic and social implications."

This is all. This man has been paid for to do this. We understand this Tandon much too well.

Coming to the collection of Central excises, Mr. Venkatraman, giving exemptions to big businessmen has become a big scandal. We would request you to lay on the Table an up to date list of the customs and excise exemptions given exceeding Rs. $\mathbf{5 0 , 0 0 0}$ since you became the Finance Minister. Hereafter, I would request you to lay on the Table of the House every session the exemptions given under customs and excise, because this is very important information which the House should know.

Some time ago, when I was the Chairman of the Public Accounts Committee, a case was detected where Shrimati Indira Gandhi had given customs exemption to the tune of Rs. 232 crores to ICI and Kilachand on the import of ethyl alcohol. Kindly see the P.A.C. Reports of 1973 _ 74 and 1974-75. Exemption was given to the extent of Rs. 232 crores in one deal, in one consignment... (Interruptions) Why are you worrying about it? Go to the library, get the report and go through it.

AN HON. MEMBER: Check your figures.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have checked it. You are never allowed to enter that area.

MR. CHAIRMAN: Kindly bear in mind the time factor.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am concluding.

The Government is very fast moving towards the concentration of power as well as the concentration of wealts in the hands of a few. I have mentioned the figure of Rs. 232 crores about ten times. It is on record. The Industrial Policy Resolution is being given a goby. Power generation is now being contemplated....:

SHRI R. VENKATARAMAN: Have you put any question on this?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I ghould have, Because I go on putting questions. I canont tell you off-hand.

The Industrial Policy Resolution is being given a goby. Now it is in the press that they want to give power generation to private sector. For steel production expansion Tatas have got enormous amount with the guarantee from the Government of India and there are now even private sector coal mines right under the nose of the Minister. He visited Dhanbad last, he came to know about $i t$, but he would not do anything because it was a consideration.

Spot cash purchase of crude has become a big source of corruption. This needs examination and restraint.

ONGC's brilliant scientists have been relegated. The Petroleum Directorate is now taking charge of the whole affair. For the Institute of Reservior Management, Ahmedabad, you do not have a Director. Its imports exceed R3. 6000 crores a year.

Your policy with regard to drug business is a sell-out and the Drug Price ontrol Order, 1979, I am told, is being amended $t_{a}$ help the drug producers more.

Sir, the Defence equipment purchase and sale is a scandal. The other day things came before the House ahout the sale of Centurion spare parts weighing 5000 tonnes. Purchase of communication equipment for Vijayanta tanks from Marconi-all these are causing a lot of embarrassment and distress to us. Who are the gainers? Those Reagans and Margaret Thatcher. If you see the world arms trade of USA, in 1978 it was $\$ 5800$ million. In respect of U.K. it was $\$ 600$ million. In respect of France it was S2000 million. Who are the buyers? The buyers are South Asian countries-in 1966 it was $\$ 391$ million and it had come in 1978 to S 1019 million.

Sir, I do not wish to take much time. I would like to say this that the way they are moving, the way they are taking the country to an economic disqster, the way they are selling out the country's interests to multinational ${ }_{5}$ and the Big business and the landlord class, the country is sitting on a volcano. Mr. Venkataraman, your Budget is nothing but a futile exercise and you would not be able to face the people when you go to the streets.

SHRI AJFTSINH DABHI (Kaira): Mr. Chairman, Sir, the Finance Bill is the vehicle by which the Government's fiscal policies and the taxation proposals of the Budget are made to materialise.

Sir, in 1979, the Janata Party Government's Finance Minister, Mr. Charan Singh by his Budget of 197980 had taken out whopping, Rs. 665 crores of taxes and yet he was able to increase capital and revenue expenditure only by Rs. 100 crores, the year ending with all-time record deficit of Rs. 2,700 crores. In contrast in our hon. Finance Minister Mr. Venkataraman's Budget of the next year, that is, of $1980-81$, he was able to increase capital and revenue expenditure of Rs. 3000 crores with just Rs. 285 crores of taxe ${ }_{s}$ leaving only a defficit of Rs. 1975 crores. This financial feet of hon. Finance Minister was remarkable in view of the fact that he had presented his Budget in the face of rising inflation of 2.14 per cent fall an agricultural and industrial output, deficit in foreign trade and exorbitant price rise of 25 per cent caused by Mr. Charan Singh's previous Budget. At that time I said in this House that Shri Venkataraman's Budget was dexterously designed with deftness and imacination of an artist to meet the daunting challenges ahead- external, internal, social, economic and political, man made and caused by the nature's vagaries. Last year 1980 81 had proved what I had said then. When last year hon. Venkataraman told this House that he would resign if he failed, many political parties in this House and outside started wishful
thinking that Shri Venkataraman has failed but the result of the sagacious economic policy pursued by hon. Venkataraman and encouraged by our hon. Prime Minister Shrimati Indira Gandhi have not obliged them. Shri Venkataraman had so dexterously designed his Budget of 1980-81 with nation's economy which was in 197980 walking on razers edge is now made to sail on smooth track contrary to the predictions of various eminent economists and political parties. The inflation is not only arrested but is brought down from 21.4 per cent to 13.5 per cent. The agricultural sector is poised for continued growth. This year the food grains output is going to touch an all time record of 135 mil lion tonnes. The industrial growth which had gone down below, .0 is now picked up because of the improved infra structure. The whole economy of the nation is on the hump.

Current year's Budget, second successive presented by our hon. Finance Minister once again has shown to the economists of this country that budgeting is not a mere dry book keeping but is an art.

This year our main concern is to take the nation's economy on the path of non-inflationary growth. To achieve this, our hon. Finance Minister has through his Budget and the Finance Bill resorted to what he calls supply management, a new economic philosophy. -Instead of putting curbs on the demands, this economic policy keeps control on the resources of production and supplies these resources to the private sector and the public sector, from each according to its need to each according to its capacity, to use the phraze from Bible. If we look the Budget and the Finance Bill, our Finance Minister has sought to mobilise community savings in a big way for the public sector through banking system and for the private enterprise through the stock markets. This will increase production on all fronts and will bring down inflation. It some people call this a mixed
economy, well, they may; but here is a novel method to press "mixed economy" to the service of socialism.

That is why our hon. Prime Minister, Shrimati Incira Gandhi, while addressing the National Development Council on 14-2-81 had said that mixed economy $i_{s}$ in no way inconsistent with the socialist goal of this country. Even in socialist countries, there are greater relaxations of control. Our CPI friends and CPM friends like Mr. Jyotirmoy Bosu who call this Budget a bourgeois Budget are deliberately ignoring the fact that even Communist China openly welcomes foreign investment and invites even multinationals. With all purity of socialism, China and Russia have failed to provide enough food for their people. Today, Russia and China are the biggest purchasers of wheat in the world market. America has put an embargo on the purchase of wheat by Russia. Anyhow, this confirms the sagacity or the wisdom of following mixed economy.

However, the taxation proposals made in the Budget are sound still all depends upon the performance of the Finance Department. The Finance Bill presented by the hon. Finance Minister mentions some measures to prevent evasion of taxes. But thess measures are not sufficient. The private sector industries evade excise duty on a large scale. Last year, as against Rs. 6400 crores of revenue from excise and customs duty the deficit was about Rs. 1600 crores, mostly comprising evasion in community imposts. The maximum incidence of evasion is in tobacco, sugar, cotton, synthetic fibre and iron and steel manufactures. The anti-evasion cell of Director of Revenue Intelligence should be re-fashioned and activised to prevent enormou ${ }_{S}$ losses to the nation's exchequer.

We all know that in 1971, a special derive called "RAT", reduction of arrears of taxes, was launched and, in 1973, a special cell was opened in the Central Board of Direct Taxes for recovering arrears of taxes of Rs. 10
lakhs and above. Despite that, the arrears remained stable around Rs. 800 crore $_{s}$ upto 1973-74 and then steadily increased to $\mathrm{R}_{\mathrm{S}} 936$ crores in 1974-75 and Rs. 993 crores in 1975-76.

The gross arrexrs of corporate taxes, income-tax interest and penalty reached Rs. 1004 crores $_{s}$ in 1976-77 and since then and during the Janata Party rule, the figure has not receded. The tax arrears keep on growing and, with it, the burden on the common man. Under the able direction of our hon. Finance Minister, with the improved performance of our Finance Department, I hope, the common man will be free from the burden of fresh taxes which have already reached a saturation point.

As far back as in 1970, the Wanchoo Committee had calculated that as much as Rs. 10,000 crores of black money was in circulation in the country. Now it is calculated to be about Rs. 20,000 crores, running a parallel economy in the country. How else can we account for the record prices of sugar and edible oil? $A_{s}$ against the crores of rupees which they earn, the trading communities of the country pay only paltry amounts by way of taxes and revenue while enjoing ill-gotton wealth and exploiting the masses.

If the special bearer bond-scheme of the Finance Minister succeeds, then, it will go a long way to bolster up our national economy. Those who hold unaccounted money cannot deny that they are after all our own countrymen. Out of selfishness, they do not know what harm they are causing to the nation. Their selfishness has obscured their sense of patriotism. This bearer bond scheme is an appeal by the Hon. Finance Minister in the name of the nation to their sense of patriotism. They should come forward without fear and save the national economy. This is a clarion call to the patriotic people to prove their patriotism.

Demonetisation, as sugested by some, is not a sane method to unearth black money. The very fact that the
value of the rupee is only 23 paise shows that demonetisation will cause much hardship to the common man and it will also undermine the faith of the people in the Goverment which is quite disastrous. Demonetisation can be effective in a small country but not in a vast country like India having 68 crore $_{5}$ of people.

The credit mobilisation in the current year is as low as Rs. 271 crores. Again our Finance Minister has given further fiscal concessions to the private sector. The uncovered deficit is Rs. 1,539 crores. But, considering that the export subsidies are increased and the subsidies on food and fertilisers are raised from Rs. 600 crores to Rs. 679 crores $_{s}$ and with some overt and covert subsidies, this deficit is likely to go further than anticipated.

Therefore, the Finance Ministry should exercise the utmost restraint and evolve bank credit monitoring agencies. Otherwise, the result would be more accretion to liquidity in the economy.

If we refer to our previous experience at the time of the Janata Party, we find that had the Government tightened the bank credit along with imports such a step would have compelled the traders to bring sugar in the market and sugar prices would have stabilised. It may be recalled that some $_{e}$ years back, taking advantage of easy bank credit, the trading community of this country had caused failure of the nationalisation of the trade of wheat.

Therefore, strict monitoring of bank credit by the Finance Ministry is a must if we want to consolidate the gains of this dexterously designed Budget. From clerks to Heads of Departments, the vast arena of government servants devour 16 per cent of the country's national income; and 60 per cent of the petroleum product ${ }_{8}$ are consumed by the Government and government officers. The Finance Department has enough powers to
save crores of rupees for the nation by econsmising and cutting down the extravagant expenditure of the Government. The hon. Finance Minister is right when he says that the statistics or the fipures of poverty line are not always indicative of, or do not convey, the real position. Yet it is a fact that, in this country, there are still crores, of people who live below the poverty line; they barely manage to get one square meal a day. Therefore, still much remains to be done for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other weaker sections of the society. The middle class is still groaning under the burden. All these people look to our Government with high hopes. They think that they have now no capacity to bear the fresh kurden of laxes. They all desire that, ty plugging the loopholes for tax-and excise duty-evasions, by curbing hoarding, by preventing black-marketing of essential commodities, by cutting down the extravagan ${ }_{t}$ government expenditure and by strict monitoring of bank credit to unscrupulous businessmen including the 13 big monopoly houses which account for 40 per cent of the sales and 70 per cent of the profits retained, the Finance Ministry can bring crores of rupees to the national exchequer. These crores of iupees thus saved can help in a big way in restoring the nation's economy to the path of stability, growth and social justice. That $i_{\text {s }}$ why I have said that much depends on the performance of the Finance Ministry which can prevent the frustration of the people.

One point which I want to make at this stage is that there are options in the national economy. If the options in the field of national economy are complex, the management of the contending social and class interests is still more difficult. Because the result of the last Lok Sabha elections has shown us that the popular swing has swept awoy the loose political structure like the Janata Party. But we have not been able to dislodge the political structure which represents the specific class and social interests

Notable amongst them are the cPMled Left Front and the Lok Dal.

In 1971-72, under the leadership of our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi we had removed tine dangerous red spot on the political body of India. But that dangerous red spot has re-appeared on the land of West Bengal and Kerala. The people who subscribe to Mao-tse-Tung's political dictum, namely, that power emanates from the barrel of the gun and who have no inherent faith in Parliamentary democracy, came into power by riding on the shoulders of the Janata Party Conglomerate in West Bengal in 1977 and then again riding on the failures of the Janata Governmnt in Kerala in 1978. These CPM Left-front Governments thrive on the poverty and discontent of the masses. Therefore, our Government's economic policy which has the potential to lead the nation to all round economic development and prosperity must be successfully carried out. This would act as an effective bulwork against the advent of the red danger in India. It is gratifying that our ion. Finance Minister has the will and the erudition to meet this challenge

Therefore. Sir, I support the Finance Bill.

श्रीमती हुणा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, जो फायनांस बिल हम?़े वित्त मंत्री महोदय द्वारा इस सदन में उपस्थित किया गया है, मैं उसका समर्थन करती हू ।

सभाप्तित महोदय, हमरार देश विशाल है श्रोर यहां पर समस्याश्रों का कोई ग्रौर छोर नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम यह भी दावा करते क्या रहे हैं कि ह्म विकास कर रहे हैं पौर प्रगति कर रहे है, प्रगतित के पथ पर हम म्रागे बढ़ रहे है । म्म सावल यह पैदा होता है कि जिस विकास का हम दावा करते हैं, उस विकास का लाभ 75 प्रीतशत जनता जी देहातों में रहती है, गरीब-ग्रामीण जनता है, उसको हो रहा है या नहीं । घ्राज की परिस्थिति में जो हमारी सेंसस रिफेर्ट है, उसमें हमारी घाबदी 10 वर्षो में दुगुनी हो गई है, घौर इस घनुपात में

हमारी, विकास की दर काफी नीचे है । घ्रब यह समय हमगे लिए सोषने का नहीं है, बल्लि बहुत ही दृढ़ता के साथ हमें श्रपने कारंभमों को लात् करना है, हमारो योजनग्रों को पूरा करना है भीर देखना है कि हमारे जो कांकम हैं, हमारी जो यंजनएएं हैं, उनसे किस हद तक हम उस 75 प्रत्तशित जनता को जो कि गांवों में रहती है, लाभ पहुंचा सकते हैं। इस स्ंंदर्भ में में माननीय मंत्री जी से कुछ निवेषन करना चाहती हूं। हमारा देश बड़ा देश है आौर समस्याएं भी बहुत हैं। यहां पर बड़े-छोटे सभी प्रकार के प्रांत हैं। हमारे प्रांतों को भारत सरकार द्वारा विकास के लिए राशियां भ्रवंटित की जाती हैं भौर कुछ उनके श्रपने रिसोर्सेंज होते हैं। भारत सरकार द्वारा जो राशियां ग्राबंटित की जाती हैं पहले तो उनका उपयोग ही नहीं होंता भ्रोर श्रगर होतः भी है तो सही दंग से नहीं होता। श्रमूमन देखा जाता है कि करोड़ों-करोड़ हपया जो राज्यों में योजनां्रों के कार्वान्वयन के लिए, विकास कार्य के लिए प्रावंटित किया जाता है, उसका उपयोग नहीं हो प!ता, क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जो योजनां्र्रों के लिए एडोशनल रिसोर्सेज नहीं जुटा पाते, मिंचिग ग्रांट पूरी नहीं कर पाते, कहीं प्रशासन में कमियां होती हैं, जिसकी वजह से योजनाएं लगूू नहीं हो पातीं। $20-25$ वर्षों से योजनाएं चली भ्रा रही हैं। भाज महंगाई इतनी हो गई है कि योजना पर खर्च होने वाला श्रम और मेटेरियल बहुत महंगा हो गया है। भ्राज जो हम विकास का दावा करते हैं घ्रौर जनता से इस बात का वादा करते हैं कि उनको बुजाहाली देंगे ग्रोर रोजो-रोटी देंगे, वह हम कंसे पूरा कर पायेंगे। जो योजना उस समय 15 लाख्ब की थी प्राज तिगुनी मोर चोगुनी रांचि उस पर खर्च होगी। सभापरित महोदय, मैं उदाहरण के लिए कुछ कहना चाहती हूं।

हमारे वित्त मंन्रो महीोदय ने केबिनेट स्तर पर एक समिति बनाई थी। वह

इसंलिए बनाई गई कि कोयले का भ्रमी हमारे यहां भ्रभाव हुम्रा घ्रोर उसके ऊपर हमारे देश का विकास निर्भर करता है। तो उसका उत्पदन केसे बढ़ैं, इसके लिये कंबिनेट स्तर पर एक समिमित बनाई गई भ्रौर उसके काम के लिये मानिटरिंग संल के सिस्टम पर एम्फ़ंस्स दिया गया। हमें उसका परिणाम भीं देखने को मिला कि उससे कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरो हो गई । इसलिये में कहना चाहतो हूं कि मानिटर्रारग सिस्टम पर सरकार इम्फेसिस दे। में किसी ऐसी निर्यात से यह नहीं कहना काहर्तं कि राज्य सरकार की श्राटोनामी पर भारत सरकार का हस्तक्षेप हो, लेकिन यह जरूर देबना चाहिये कि राशि का उपयोग हो रहा है या नहीं।

हमारे प्रांत देश्न से बाहर नहीं हैं । प्रान्तों का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। इसलिये मानिटरिंग सिस्टम को एम्फेसिस देकर देखना चाहिये। जिस तरह से कोयले की समिति बनाई गरे है, उसी प्रकार से वित्त, कृषि श्रोर सिचाई के लिये भी उसी पैटनं पर व्यवस्था की जाये ताकि समय समय पर यह देबा जा सके कि राज्य के लिये जो राभिए भावंटित की गई है, उसकी श्राईिक समीक्षा हो सके म्रोर यह भी देबा जा सके कि वहां कसा काम हो रहा है।

ऐसा मी देबा गया है कि राज्यों में कुछ ऐसे कार्पोरेश्रन श्रोर बोड बने हैं, जिन पर करोड़ों खपये का खर्च होता है । हमारे खहां इन बोर्डों को घ्रटानामी के लिये कहते हैं कि विकास के लिये किया गया है। ये चाहे जिस तरह से भी बनाये जाते हैं, लेकिन श्रमूमन देबा जाता है कि वह राजनीतिक प्रपंच का भहुा बन जाते हैं भ्रोर वहां पर हमारी प्रगति नहीं हो पाती है, विकास का कोई काम नहीं होता हैं। बलिक मैं तो यहां तक कहना चाहूंती कि कुछ ए से मुद्टीभर लोगहोते हैं जो बफ्तरों में बैंकर ऐसी योजनएएं बनतते है, जिनको गेहें म्रोर ध्वान की फसस में क्या क्रिस्ट्वयात होता है, पेवमाइ

होता है, उसको वह्न नहीं परब सकते हैं । लेकिन उन दफ्तरों में बैउकर वह देहातों के लिये ोजना बनाते हैं। मैं बुद प्रपने श्रनुभव के प्राघार पर कह सकती हूं कि कई बार ऐसा लगता है कि बलाक की मीटिंग में जब पदाधिकारी श्राते हैं या पाताक स्तर पर सचिवालय में घ्राते हैं तो उनको कुषि की जानकारी भो नहीं होती है।

मैं बिहार का एक उदाहरण भ्रापको बताती हं। बहां के बिजली बोर्डं के बारे में कहना चाहतो हुं 1 भ्रगर हमारी बिहार सरकार के ऊपर 532 करोड़ खपये का कर्ज है तो उसमें से 313 करोड़ रपये बिजली बोडं के खाते में हैं। उससे देहातों के किसानों को बिजली नहीं मिलतो है श्रोर शहरों में भी 4,4 श्रोर 6,6 घंटे बिजली गुल रहतो हैं 1 बिजली न होने के कारण पानी भो नहीं मिल पाता है । लेकिन उस बोडं का खर्चा बढ़ता जाता है। उसकी व्यवस्था प्रोर देखर्बरेब पर जितने करोड़ का खर्चा श्राता है, शायद उस श्रनुपात में हमारे देहातों को बिजली नहीं पहुंच पाती है । किसान को कोई लाभ नहीं होता, यदि में ऐसा कहूं तो कोई प्रतिश्योक्ति नहोगो।

रांज्य में राजकोय नलकूपों की व्यव़्था के लिये करोड़ों रुपये का श्रावंटन किया जाता है। एक तरफ वित्तीय संकट के कारण इघर 6 महीने में एक भी नलकूप नहीं लगा है, लेकिन दूसरो तरफ यह भी देबने को मिलता है कि ए० जो० की रिपोट्ट है या दूसरे प्रतिवेदन देबते हैं तो उसमें दिये गये सरकारी घंकड़ों के घ्रनुसार साढ़े 4 करोड़ की सम्पर्ति इसओे लिये. दो गई । एक तरक तो बेतों में पान्नी नहीं मिलता है. पौर कहा जाता है कि वित्तीय संकट के कारण नलक्षूप नहीं बग सके हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सादे़े 4 करोड़. की राशि लग गई, यह क्रंसा विरोधाम स है ?

मैं सरकार से निवेद़न करना च्वाहतो हूं कि इस प्रकार से यहां से जो राधि प्रांंटित की ज़ात़ी है ड्राउस-पोन एरिया के लिये, ह्रेक

ब्लाक के लिये 15,15 मोर 20,20 लाब कें राधि क्षाबंटित की जाती है, प्राप ज़ानते हैं कि ड्राउट-र्रोन परिया में श्रधिकांश लोग बाड़ श्रोर सूबे से पोड़ित होते हैं, यह रपया उन लोगों के बचाव भ्रोर राहत के लिये दिये जाते हैं लेक्किन यह पैसा भी सरंन्डर हो जाता है भ्रोर लेप्स हो जाता है।

मैं एक बतत श्रोर कहना चाहती इं जो कि मुख्य बत्र है बह है ब्यूरो श्राफ पबिलक एंटरशाइसेज के बारे में । इनका रोल बहुत नंगेरिव होता है, इनको कंस्ट्रेक्टिव होना चरहिये। उनके ऊपर जो खर्चा होता है, उदो श्रनुपात में उससे भी जनता को लाभ नहीं पहुंचता है। कहने का मतलग यह है कि हमारे बिहार में हो जो लार्जेस्ट पछ्लिक सैंक्टर हैं, इतने हिन्दुस्तान के किसी श्रन्य प्रांत में नहीं होंगे, लेकिन मैं कहना चहतो द्रं कि जितने भी ड़त तरह के पf्लिक एंटर्राइजेज हैं, उनका भ्रापस में एडजस्टमेंट होना चाहिये । श्रगर एक कहीं कोयले का घ्रधिक उत्पादन करता दे भौर दूसरे में कम है तो उसको वहां से कोयला पहंचाया जाना चाहिये। बाद में जब कहीं कोरला मिले, तो उसकी पूनि हो सकतो है। लेकिन इन एन्टरप्राइजिए में किसी भी तरह सें क्रापसी ताल-मेल नही हो पाया है ग्रोर नाजहत के दृष्टिकोण सें इनका रहना भभी तक सफन नहीं हो सका है ।

यह बहुत् प्रावस्यक है कि एन्मलगयमेंट गरंटंटो एकोम को लागू किया जए । महाराष्ट्र में इस योजना को लैनू किया गया है घोर वहां उसे सफलता भी मिली है । हमारे प्रांत में इनटेषेटिछ रूरल छेकलपमेंट स्कीम के घ्तन्तर्गत 39 करोड़ रुपये सरंडा गये हैं । उसमें से 14 करोड रवये फूछफार बक्क के लिए भार 10 करोड़ हक्ये सं ंड़ एम्पलाषमेंट सकोम के लिए घे। एक तरक़ हम ऐलान करते हैं कि हम समो प्रनलन्वसायउ

लड़कों को 50 रुपये महीना देंगे घंर दूसरो तरफ़ सैल्फ एम्पलंएयमेंट स्कीम के 10 करोड़ रुपये सरंडर हो गए हैं । हमने उस रुपये का इस्तेमाल नहीं किया। उस इकोम का इनका-स्ट्रव्वर तक तैयार नहीं हुम्पा । उसमें करना क्या था? उत कारंक्रम को लागू करना था, बैंक उसके लिए कर्ज देते श्रौर सरकार म्रवप्वक प्रबन्ध कग्ती। इस प्रकार छ़: मड़ोने में वे नोजवान घ्रजने पै रों पर खड़े हो जाते । लेकिन यह नहीं हो सका। एक तरफ़ तो हम श्रपन्न प्रान्तों को कर्ज़ से लाद गहे हैं श्रोर दूसरी तरफ इतनी बड़ी राशि सरंडर कर देते हैं ।

जहां तक सिस्चाई विभाग बir सम्बन्ध है, बिहार में कटाव की समस्या के कार्ण तबनही मचो हुई है । प्राज यह स्थितिं है कि बहुत से बज़ाक्स में रेलके लाइनों के लिए ख़तरा पैदा हो गया है । घ्याप समझ्न सकते हैं कि इसका बया परिणाम होगा। लेकिन कटाव को रोकने के लिए साल भर कुछ नहीं किया गया है । दस,पंद्रह लाख रुपये को योजना पांच करोड़ रुपये की योजना हो गई है 1 बहुत बड़ो घाबादी इस से प्रभावित है । किस क्षण कोई गांव जलमगन हो जायेगा, किस क्षण वे लोग जल में विलोन हो जायेंगे, कोई नहीं कहृ सकता है ।

इन योजनाश्रों के लिए भारत सरकार से धनराशि क्रावंटित होती है। सारे वर्ष में करा काम हुम्रा, इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है । लेकिन 31 मार्च को लूट सी मच जाती है, बिल्कुल कमोशन हो जाता है । ठेकेदारों को सारा पेमेंट करना होता है घ्रोर इसमें सरकारी प्रंघ कारियों का इन्ट्रैस्ट निह्हित होता है । लेकिन इस तरह जनता की भलाई बिस्कुल नहीं होती है । एक भ्ररब रुपये की निकासी रात भर में हो जाती है । सारे रपये की धूल उड़ाई जती ह घ्रोर

वह काम सरकारो धिमागों में बंढे हुए मुट्टो भर लोग कग्ते हैं। इस तएक़ कोई हआान नहीं दिया जाता है कि सिंचाई योजनाप्रों का कार्यन्व्वयन किस तर्ह किया जाता है ।

जब मागसून क्रेक करने का गा होता है तो टैंडर निकाले जाते हैं । पंद्रह दिन में बारिश होगी श्रौर उसके बाद कोई काम नहीं होगा। द्रीये साल कहा जाएगा किं बोस पच्चीस लंख रुपये की जो राशि लगाई गई, वह पानी में चली गई है । हमाग कहहाना है कि निभिम्न प्रान्तों में लोगों के रहल-सहलं, मौसम ग्रीर स्रन्य स्थितियों को घ्यान में गख कर योजनाग्रों को एसं समंध में शुरू किया जाये कि वे मानसून से पहले पूरी हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्ष के झ्राते झ्राते गाड़ियों की ख़रीद हो, मझ下न बनाए जाएं। बड़े बड़ गैस्ट हाजस बनाए जाते हैं, मगर जो पौसा ख़ंर्च किया जाता है, उसका लाभ क्याम जनता को नहीं होते है, यह दुख की बात है । मेरा मतलब यह नहीं है कि प्रान्तीय सरकारों के काम में हस्तक्षेप किया जाए। मगर देश को झ्राथथक सुदृढ़ता श्रौर विकास के लिए कार्य-पद्धति में सुधार करना घ斤वस्यक्यं है ।

घ्रंत में मैं कहृना चाहती हूं कि कित मंनो इस सम्बन्ध में काफ़ी तत्पर हैं । वह बड़ो-ज़बर्दस्त इच्छा-शक्ति के साथ घ्राधिक संकट घ्यौर सारी चुनोतियों का सामना कर रहे हैं । एक तरफ से उन के सामने चुनौती नहीं है, घनेकों तरफ से है । किकलंगों के लिए उन्होंने बहुज कुछ किया है 130 हजार लोगों को टैक्स के मामले में जिस तरह से राहज मिल रही है वह बहुत ही घच्छा काम हुप्रा है। उस के लिए हम उन के प्रति अरभार प्रकट करते हैं। मैं दावे के साय

313 Finance Bill 1981 VA!SAKHA 3. 1903 (SAKA) Finance Bill 1981314

कह सकतो हो हि किस तिव्ह सें हमारे मंतो महोपव की इण्छा साविं है, यह इच्ठा गांक्त बनो गहोगी तो हमंन जहन प्रान्नक सुदृक्ता मिलेगो प्रोग हैन रिभiस के गास्ते पर चलंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में शाप को धन्यवाद देती हूं

17 hrs.

धी जापाल निह्ट (हरिद्धार) : समापतिं महोदय घ्रभी हम घ्यप्नी बहन श्रीमती कृष्णा सही जी का इस विस्तिय विधेयक पर विचार सुन रहे थे । उन को सुनने के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल भी माननींय वित्त मंत्री ने जो बजटट पेश किया था श्रोर रूर्लंग पार्टी के लोगों ने बजटट पेश करने के बाद तालियं बजाकर उस का स्वागत किया था हमें तो तमी शक था कर्योकि पिछले वर्ष भी बजट पेश करने से पहले इन्होंने बजट से श्रलग इस देश की जतता पर करों को थोप दिया था श्रोर इस बार भी जब यह बजटट पेश हुश्रा, 2100 करोड़ रुपये का एक्सट्रा बोझ माननीय वित्त मंत्री ने इस देश के लोगों पर थोप दिया 1 डीजल, पैट्रोल श्रौंर दूसरी इस तरीके की चीजों पर 2100 करोड़ रुपये का टैक्स उन्होंने लगाया । उस समय हमने घ्रौर पूरे आ्रवोर्जाशन ने कहा था कि जिन चीजों पर बजट पेश करेे से पहले घाप यह पैसा लगाने जा रहे हैं इस के भयानक नतीजे श्रापको कीमतं। में दिबाई देंगे । वहह्र ऐसी बुनियादीं चीजें हैं कि मानरीय वित्त मंन्री जी सदन में बैठ कर जितनी चाहें तालियों बजावा लें लेकिन देश के बाजार को नीचे नहीं ला सकते इयोंकि ये ऐसी चीजें हैं कि इन चीजों पर दाम बब्ठंगे तो हर चीज पर दाम बन जायेंगे ।

दूसरी बात पद्ह हैं कि 33 साल से इस बजट को पेश करने के जो तोर

तररीके हैं जो सोफिस्टिकेटेंड ब्यूरोकेट्स बडे बडे महलों घंश ऊंचi-ऊंच्चं किलडगों से श्रा कर बजँट बनाते हैं मैं उस का विरोध करता हूं । गंधी जी ने कहा था कि इस मुल्क की घ्रात्मा देहातों में रहती है । देश की 80 फीसदी जनता जहां देहातों में रहती हैं में वित्त मंत्री जी से पूछना चहाता हूं कि घब तंक जितने भी ये बंजट पेश हुए हैं क्या कभी बजट बनाने वाले लोगों ने या वित्त मंत्री जी ने सोचा है कि ये जो 80 फींसदी लोग गांवों के हैं 12 प्रतिशति 13 प्रतिंशत या 19 प्रतिशत से लेकर 22-23 प्रतिशत जो उन पर बजंट का खर्च करते हैं उस में 80 प्रतिशत लोगों का क्या भला होगा? उस के उलटे यह हैं कि जो $20-22$ प्रतिशत लोग बड़ेबड़े शहरों में रहते हैं हिन्दुस्तान के बजट का 80 प्रतिशत पंसा उन लोगों पर खर्च होता है। बड़े बड़े कारखानेदारों के लिय, बढ़े-बढ़े घहारो के लिए, बढ़े-बढ़े पूंजिएतियों के लिए 80 प्रतिशत खर्च होतार है । ऐसी हालत में हिन्दुस्तान का जो देहात का 80 प्रतिशत झ्रादमी है 20-22 प्रतिशत में उस का क्या भला होगा ? इस लिए बुनियादी तोर पर इस बजट का फाइनेंशियल आउत्डज पर विरोध करता हूं । हिन्दुस्तान के जितने प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं हिन्दुस्तान के बजंट का उतना नहीं तो कम से कम श्राबादी के पचास प्रतिशत के हिसाब से बजट देहात में रहने वाले लोगों की तँरफ ले जाइये 1 घगर हिग्दुस्तiन की एकोनामिक हालत को श्राप सुधररना चाहते हैं तो स्माल स्केल इंडस्ट्री भाप देहात में ले जाइये । बजट का ऐसा रूप होना काहिए कि हिन्दुस्तनन के देहातों में मंडियो जायें हिन्दुस्तान के बेहातों में सडकें जायें कोल्ठ स्टोरेज जायें घोर ये स्माल स्केल इंडस्ट्रीज जायें । लेकिन इस चीज को यह नहीं चाहेंगे यह मैं जानता हूं।
[ र्रीं जगपाल संह]
घ्रणार हिम्दुस्तान का हरल डेवेलपमैंट श्राप सहीं माने में. करना चाहते हैं तों हिन्दुस्तान की पूर्रं जितनी भी खेती है उसीं के हिसाब में आप बेल्ट बनाइये। श्रण्र किसी क्षेत्र में गत्रा ज्काद पंदा होता है तो वित्त मंत्री श्रोर यंजना मंत्रं को उस बतंत को संबनला चहिए कि जिस इलiके में गत्रा पैदा हांता है वहां के किस्संन ध्रंर लेंडसंस लंगों के लिनिंग
 में कहना च:हूंमां कि मेरे जिले में ज्यदातर गम्ना होंता है लेकिन गमा पंदा करने वाले किसान की किस तरह से दुर्मतिं हुई है ? इस बार 13 रुपये भिंगंटल से स्र्रापने गन्ने का दाम शुह किया था । लेकिन जब जनता ने घ्रोर जनभान्देलन ने भ्राप को विवश कर दिया तब घ्राप ने ज्यादा देना स्वंकार किका, नहीं तो 13 रुपयं में मुरु किया था । प्राज बहीं घ्राप के कारखानेदार 32-33 रुपये ศिवंटल केसे दे रहे हैं । ज्राप के हिसाब से तो 13 रुपये भीं नहीं दे सकते थे अभी भ्राज जो स्ल्फर प्लान्ट के लेंग हैं उन के द्वारा मेरे जिले सहार्नपुर में 40 रुपये क्विंटल खरीदा जा रहा है । किसान को भ्राप ने पूरे सीजन लेटवाया घ्रोर ध्राखिर में जिसके पास ज्यादा मत्रा था उसी के पास ध्रब बका है । इस लिए में चाहता हूं कि सारे देश के देहात की एकोनामी को घ्राप श्रह्ययन करें ग्रोर देबें कि कहां क्या उेबेल अमैन्ट हो सकता है । मिसाल के तोर पर जहां पर गन्ना पंदा होता है वहां पर भाप हार्ड्रबंर्ड बना सकते हैं, कागज घनाने के लिए इंड्स्ट्री लगा सकते हैं, गत्ता बना सकते हैं करो हल्कोहल का उल्थादन कर सकते हैं । इसी प्रकार से जहां-जहां जें।जलो कान्स पैदा होती हैं उसके हिसाब से म्राप उद्योग लगाने की अ्यदस्था कर सकते हैं । घगर हिन्दुस्तान के देहात

जागेंगे तो हिन्दुस्तन भीं जायेगा । कार इस देश में देहांत उहुंगे तो देश भीं उठेगा गारंधी जी ने भी घही कहां था। पिछले 33 सालों में श्रापने बड़े-बड़े पूजिपतियों के लिए हो बजट बनायें हैं। यहां दिल्ली की चमक-द्दमक को देखकर आ्राप खुण हों सक्ते हैं । हमारे वित्त मंव्वी भी वेंकटरमण इस सदन में किरंने हीं आंक्ड पेश कर दें लेकिन उनकों पह ईच्ठी तरह्र से दिधित हों गसर है पिछुले एक साल में, कि सरकारी क्रांचढ़ों के अ्रनुसार भीं इस देश के 47 प्रतिशत लंग किलो पावृटी लोखन हैं, गर्रंबी की रेत्क्र के रीचि हैं। उन के खून को बढ़े बड़े पूंजीपति भेढ़ियों की तरह चूंस रहे हैं । घ्राज उन मरीब किसान मजदूरों के कोध घंर काक्रोश को क्राप देब नहीं पा रहे हैं। भाज देश में करोड़ो लंगों के दास बनाे पहनले के लिए कुष्छ नहीं है, उन के लिए शिक्षा श्रोर दवा-दारू का कोई प्रबन्ध नहीं है । किर भी 33 साल के बाद श्राज भीं इस सदन में क्राप फर्जी तालियां बजकाते हैं । करोड़ों लोगों को रोटी नसीब नहीं होती है श्रोंर भ्राप कहां तलियां बजवसेते हैं। क्रिज घनाज इसंभा महंगा बिक रहा है किर भी देहात में एक मजदूर को दो रुपये मजढूरी भी नहीं मिलत्ती है 1 लंण्डलस पीजैंद्रीं। के सिए क्षाज आर्भुजिक साधनों के का जाने ते रोजमार के साधन नहीं रह गये हैं । हमारे उत्तर प्रदेश के गादों में जहां एक किसमन फहले क्स मनदूर लगाता था, मूष उस के पास केषल एक मजदूर की उरुरस रहती है क्योंकि जाज उसके पास द्रिक्टर है घो₹ दूसरे बेती करने के भाघुनिक सधधन हैं। ऐसी दशा में ह्राज वे लोग कहां जायें ? आ्राप ने मह साधन तो हेकेलप किये लेकिन लंउलंस पीजेंद्री के लिए कोई इन्ड्द्रीज नहीं लगाई । घाप ने स्माल इण्ड्ट्ट्राज की कोई व्यवस्था नहीं की। ऐती दशा में लैन्डलंस पीजेन्दी कहा

जायेगी ? आ्रापका बजट देहातं की एकेनामी पर काषिfित होता चहिए । बड़ो बड़ी फिक्टरीज लगुiने के बजाएे काटेज इूउस्ट्रीज की खसंस्था होनी चंहिए । क्रापष्का बजट हिन्दुस्तान के मजदूरों भोर किसानों का शेषण करता है । क्राप हिन्दु स्तांन के बड़े-बड़े पूंजीपतियों श्रंiर बड़ेबडे मिल-मालिकों को छूटें देते हैं । पहले जो ट्रिक्टर 12 या 14 हजार का भांता था वह घब 70 हजार का पड़ता है भ्रों जो ट्रैक्ट? 30 हजार का श्राता था बह अं एक लंख सें ऊपर पड़ता है। किसानों को अपरती जर्मीन किंख्वी रखकर उस को बरीदना पड़ता है ।

दूसरी तरफ किसान घपनां खून पसीना लगाकर जो कच्चा माल पैदा करते हैं उस को बिचोलिए सस्ते दामों पर लट लेते हैं । दित्ली के किसान स₹जी पैदा फरते हैं उनके लिए वया कभी भ्राप ने श्रपने बजट में मुनासिब दाम दिलाने की बात सोची है ? प्राप आालू की बात ही ले लीजिये । हृमारी बहृतों को दो, तीन या चार रुपये किलो घ्रालू खरीदना पड़ता है लेकिन छोटे किसान जब श्रालू पैदा करके बाजार में लाते हैं तो उस को बहुत कम कीमत मिलती है वयंकिक बिचोलिये उस को लूट लेते हैं । ध्राप किसानों को ऊपर उठाने के लिए विचोलियों को समाप्त कीजिये

दूसरी बात यहु है कि विकास कार्यों में धाप किसान मजदूरों का तालमेल बिठाइयें। 1947 में बिड़ला की 53 करोड़ की प्रापर्टी थी जोकि भाज 1300 करोड़ तक पहुंच गई है । इसी प्रकार से टाटा की प्रापर्टी 70 करोड़, से बढ़कर 1100 करोड़ तक पहुंच गई है । दूतरी तरफ हिन्दुस्तान के किसान, मजदूर भोर दफतरों में बंठते बाले बाबुंदों की स्थिति बराब होती जा रही है ।

एल० प्राई० सी० के बारे में म्रापक ${ }^{\top}$ रूख देख लिया। सुप्रीम कोंटें के कहने के बाबजूद भी, क्योंकि क्रापका बजंट एलाउ नहीं करता है, श्राप ने उन के खिलाफ रिट-पैटीफन दायर कर दी, यह यापके काम करने का तोर-तरीका है । मैं भ्राप को सफाई से कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, क्रगर पूर्जापतियों के पेसे पर हिन्दुस्तान में सता प्राएत करने की बात करेंगे, तो वह पार्टी कभी भी गरीब घ्रोर मध्य श्रेणी के लोगों के हित की बात नहीं फर सकती है । चीनी के दाम काफ़ं इतने बढ़ चुके हैं । हिन्दुस्तान में महगाई जनता पार्टी के शासन में नहीं हुई । ग्राप के पिछले साल के बजट के बाद भी जो सावुन 3.50 रु० किलो बिकता था, उस को आ्राप ने भ्राठ रुपये किलो बिकवाया, जो तेल 8 रु० किलो बिकता था, उसको घ्राप ने $13-14$ रु० किलो बिकवाया। बारोट साहृंब मैं श्रापसे कहना चाहता हूं कि यह श्रापका दूसरा बजट है, लोग पैसा लेकर ध्ंमा करते हैं, लेकिन उनको घी नहीं मिलता है, तेल नहीं मिलता है, लाइन में लगना पड़ता है । श्राज निथ बहुत खराब है, भ्राप के मार्केट की मंहगाई जिस कदर बढ़ चुकी है, उस से मध्यम श्रेणी के लोगों को रोटी नसीब नहीं होगी ।

घ्रन्त में मैं फिर देहात के झैड्यूत्ड कास्ट्स श्रोर जैं्यूलड ट्राद्स भौर माइनोरिटीज की श्रोर धाप का ध्यान श्राकषषत करना चाहता हूं। बयोंकि 工ुले शबसर मिला है वहां पर जाने का । छोटा नागपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ब़ुछ इलाकों में में घूम कर प्राया हूं। हम गहां पर बेठे-बैंटे उनकी हालत का भ्रंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे करोड़ों लाखों लोग हैं, जिनको दो वक्त भर

पेट रोटी नहीं मिलती है । घ्राक्की पंचवर्षीय योजना घ्रौर भापके बजट पर बजट भार रहे हैं, लेकिन हिन्दुस्तान, के करोड़ों-लाखों लोगंं को दो वक्त भर पेट रोटी नहीं मिलती है, उन की संख्या 70 फीसदी है। ऐसे करोड़ों लोग हैं, जिनकी घांखों के सामने उनके बच्चे बगिर दवा के दम लोढ़ देते हैं, ऐये लोग हैं जो कि घ्रपने बच्चों को प्रादमरी का कायदा नहीं दे सकते हैं। में कहना चाहता हूं, यह बात मैंने पिछलीं बार बजट पर भी कही थी कि कब तक प्राप ह्न श्रांकड़ों में कोध को छिपाते रहेंगे । यदि घ्राप बड़े-बड़े शहरों में ये सब श्राउम्बर रचायेंगे तो एक दिन वह श्रायेगा, फाइनेंस मिनिस्टर रहें न रहैं, श्रीमती इंदिरा गांधी रहें या न रहे, लेकिन छ्दस सदन में बंठने वाले लोगों को हिन्दुस्तान के लोग बरुशंगें नहीं। एक दिन वह् घ्यायेगा कि घाप को ग्रोर श्रापकी रूल्लग क्लास को कंपिटलिस्ट क्लास को, फ्यूहल बलास को वे लोग नहीं बख्पोंगे, उन को घ्यवने बच्चों से कहना पड़गा कि जो गुनाह्ह हलने किये, तुम इस देश के करोड़ों लोगों के लिए नहीं करना ।

ग्रमी में राजस्थान गया था। कहां है भ्रापकी योजना-श्राज देश को 33 साल श्राजादी के हो गये, लेकिन वहां पीने को पानी नहीं मिलता है । लाखों करोड़ों लोग बरसात में गड्ढा खोद लेते हैं । यदि किसी परिवार में दस झादमी हैं, तो पूरे साल में दस श्रादमियों को कितने पानी की जरूरत होगी उस हिसाब से गड्ढा बोदकर पानी भर लेते हैं घ्रोर उसी में कपडे धोते हैं, नहाते हैं, पीते हैं, पशुक्यों के लिए उसी पानी का उपवोग किया जाता है। यदि घाप पूरे घटट के

इलाकें में बले जाइये, तो बहां मी हैमरी बहनों को घाठ-र्भाठ थोर दस-दस किलो मीटर की दूरी से वहुंगियों पर ढोकर पानी लाना पड़ता हैं, लेकिन घाप पीने के पानी की व्पवस्था नहीं कर पायें।

छोटा नागपुर को देबिये, जन लाबों करोड़ो लोगों को तथाकधित कोई घसर नहीं पड़ रहा है । भ्राज भी उन बहनों के पास कोई कपड़ा नहीं हैं। एक कपड़ा जांघ तक भौर सामने होता है, उनके बाने के लिए भापको योजना बनानी चाहिए, द्स के लिए भापको बजट में प्राबधान करना चाहिए। उनके पास जमीन नहीं, दुकान नहीं, बस नहीं, ट्रांसपोटे नहीं घ्रोर तमाम दूसरे साध्या नहीं, केबल उन के पास एच जंगल का साधन है । भ्राप के सरकार के भ्रफसर उस जंगल की लकड़ी के ऊपर उनकी इज्जत लूटते हैं । उनकी बहू-बेटियों द्वारा मृत्ठी भर लकड़ी लेने पर उनकी इज्जत लूटी जाती है भोर तब जाकर जंगलों से लकड़ी तोड़ने दी जाती है घ्रोर उनके साय भ्रमानुषिक व्यवहार किया जाता है । इस लिए में कहना चाहता हूं कि भ्रापको उनकी रका के लिए बजट में प्रावघान करना चाहिए, जंगल में कुछ रिजवं फोर्स का इन्तजाम करना चाहिए, ताकि वे भ्रपना जीविकोषाज्जन कर सकें । भ्रापने 33 साल की भ्रजादी के बाद भी उनके जीवत की सुरक्षा के लिए कोई प्रव्धधान नहीं किया, किस प्रकार वे देश के भ्रन्वर जीयेंगे । मैं बारोट साहष से कहना चाहता हूं कि भाप उन गरीबों के लिये सोचें। यह बड़े बढ़े घहरों में बड़े-बड़े पूंजीपतियों से जो करोग़ों रुपये की पूंजी कमा रहे हैं, उन पर प्रतिषन्ब लगायें, वरन् हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग जितकी कि नसों में हराम का बून बल रहा है, उनकी तिओोरियों में हराम की प्रापटी

चली गई है, उनके खिलाफ हिसा के रास्ते पर चन कर उनकी सम्पत्ति को छोन लेंगे श्रोर मुलъ में एक कांति पैदा होगी। इसके जिम्मेदार भ्राप औौर हम सब लंग होंगे श्रोर कोई भी ग्रपने को नहीं बचा पायेगा ।

इन ज्यदों के साय नें ग्राएकाधन्पवाद देता हूं ।
"SHRI K. T. KOSALRAM (Trichendur): Mr. Chairman, Sir, extending my support to the Finance Bill, I would like to say a few words.

Shri Maganbhai Barot knows that only yesterday his colleague Shrı Sisodia has stated that the arrears of incomc-tax amount to Rs. 1000 crores and he had asked the Income-tax Department to collect the $\operatorname{arrear}_{s}$ of income-tax as carly as possible.

In this matier, the Income-tax Department condents surprise raids and incriminating documents are seized. Recently in a raid conducted on the houses and offices of two industrialists in Madras 750 krs. of silver bar were seized and also 140 lakhs of rupens worth binami shares and deposi1.s were also seized. This has been given wide publicity in the Press. It has also been said that there is a prima facie case of concealed and undecla, wealth. But the people are not told what further action has been taken after this raid and seizure of incriminating documents and binami shares and bonds.

This kind of raid is going on everywhere. Feople are reading in the papers. Sir, Mr. Barot is here. Mr. Venkataraman is not here. But I wanted to tell you despite the wide publicity you are giving to these raids. yet nobody knows what has happened afterwards.

[^1]There is a Settlement Commissioner. This Officer has got enormous power. If a man is prosecuted. this Settlement Commissioner can drop the prosecution case. He can do whatever he thinks. And finally what has happened people do not know. So, what I am insisting on the Government is that the final peral action must be made known to the public. If law is not there, you must provide for that or you must amend the Act. Only then the people will have confidence in the Government.

I doubt very much whether you are administering the country or the Supreme Court or High Court is administering the country.

While the Supreme Court is there to interpret the law, unfortunately one Judge said about bearer bonds:
"Which fool is going to buy the bearer bonds?" ** The Judge has no business. He can make a judgment.
Because of that your bearer bonds
scheme has not been successful.,*:
We are the superior body. The Supreme Court is not a supreme body Parliament is the people's elected body and it is a supreme body. We can do things or undo things in Parliamentary affairs. In the LIC matter, an Act is there, an agreement is therc. My friends may challenge anything.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I am on a point of order. Rule selearly say that on judicial pronouncements of courts of law, personal criticism cannot be made on the floor of the House.

SHRI K. T. KOSALRAM: I know a little bit. This is only a reference. Let us have some respect for Parliament power also.

## SHRI OSCAR FERNANDES

 (Udipi): Sir, I would like to know as to how Mr. Bosu complimented the Supereme Court in morning.[^2]SHRI K. T. KOSALRAM: I know how to talk. Who are you to interfere? I know how to speak, (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: You please address to the Chair

SHRI K. T. KOSALRAM: I hope Mr. Bosu and other friends would not support the vested interests in this country. There are number of cases of the vested interests pending before the court. They have got injunction from the court. Millions of people are suffering on account of these injunctions. I have not mentioned any judgment. But today if the income tak people raid the houses of big people, the next day they go to the courts and get injunctions. They have seized a lot of money. There are 120 cases pending before the Supreme Court and they have got injunctions. How can we tolerate this kind of things? We must find out ways and means to check this thing.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will you yield? You mentioned about the income tax people. You are speaking in a mixed language. Are you aware of this fact....?

MR. CHAIRMAN: If at all you want to say anything, let him complete first. You carry on.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAT BAROT): You should have raised a point of order at least.

SHRI K. T. KOSALRAM: The Government should consider very seriously how to prevent this kind of injunctions and so on. If there is any lacuna in the law, then you should see that lacuna is plugged. The final action of the raid should be made known to the public. Then only the people will have faith and confidence in the Government. Benami shares and benami deposits worth Rs. 140 lakhs have been seized. 750 kilos of silver bars have also been seized. This man is still continuing as the Chairman of the joint sector project. SPIC Rs. 200
crore project which is in the joint sec. tor. So far you have not taken any action. You should have written to the concerned department. When there is-a prima facie case against him, then you should have written to the concerned department or the concerned State and asked them to remove him from the Chairmanship. There is another project which is also in the joint sector. His son is there as Chairman of that project. When there is a prima facie case against him, then you should have written to the concerned department of the concerned State and asked them to remove him from the Chairman. How can we tolerate this kind of things?

The Finance Minister is trying io control inflation through supply management. Supply management means increasing the productivity, augmenting production to meet the growing demand. Shortage of coal, electricity and the railway wagons are the three bottlenecks. Can you control these three departments? It is impossible. When coal is available, the wagons are not available and vice versa. The same is the case with electricity. So, this is the unfortunate state of affeirs in this country. The inflation can be controlled only if the production is increased and the productivity goes up. Whatever things you may feel, you can go ahead and do. Another hon. friend has referred to banks. You know the state of affairs in banks. Nobody knows whether tomorrow the banks will be open or not. Some people are confident; they have to have faith in God. Some people have faith in conscience. 'Nobody knows which bank will be open tomorrow and which bank will not ibe open-even the Reserve Bank. In 1979 or 1978, in a branch of Punjab National Bank in the capital Manager was hit by a subordinate clerical staff. He was hit and he was also ghéräoed. You have no control. It is disgraceful. There are millions of unemployed people, available. If anybody indulges in illegal or unawful acts and goes on strike you should remove him and appoint somebody from the unemplioyed
people. Dozens and hundred of MA's are there, graduates are there. Why are you afraid? If you are here to saleguard the public interest why should you care for a handful of people? Therefore, my suggestion is that you must act very very strongly, and independently. You should put an end to this kind of things.

Another thing. Only one point more is there. In the auction conducted by the D. D. A. one man had taken a bid for Rs. 30 crores. But you are not checking the source of the money. I know a specific case in Ramakrishnapuram. You make a note of it. He has taken a bid for Rs 30 crores. Nobody knows how this huge amount has come. This is an example. Similarly, the land has been transferred. How has this money come? It is an important thing.

You are taxing capital gains under Section 54-A. You can impose a small tax if that amount is deposited in the nationalised banks or Unit Trust.

Another thing is about the budget provision. Last year, Mr. Venkataraman mentioned about the constitution of an Appellate Tribunal. Till today it has not been constituted. Why? I wanted a categorical answer from him. This is safeguarding somebody's interests. Why? There are hoarders everywhere in this country. During the Emergency period the Government had dealt with this subject with an iron hand. But now there are hoarders everywhere. Nobody can get sugar. Nobody can get the essential commodities. But we do not want any emergency to be imposed. Even under the present lavs you can deal with these people.
17.29 hrs...
[Mr. DeputySpeaker in the Chair.)
With these words, I conclude my speech.

MR. DEPUUTY-SPEAKER: Shri Dileep Singh Bhuria.

> घो लिलीष fित्र भूरिया (घागुग्रा) माननीय उपाध्यक्ष महोषय, मैं माननीय

विस्त मंली जी ते बो फाइनेंस विस पेस्र किया है, उउका समर्थन करने के लिए खड़ा हुपा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी पक्ष के सारी, सीनियर सदस्य माननोय अ्योतिर्मय बसु ने जो भाषण दिया, उसको मैंने बडे ध्यान पूर्वक सुना ।

उनके भाषण में एक बात "घोटाला" दूसरी बात 'स्काच निक्हिकी' भ्रोर |तीसरी बात उन्होंने चीन की वकालत की । पतं नहीं हमारे ज्योतिर्मय बसु जी जब हाऊस में प्रत्ते हैं तो कौन सा चश्म! लगाकर भाते हैं श्रौर जब बाहर जाते हैं तो कौन सा चश्मा होता है । मुक्षे यह लगता है कि चोर की दाडी में जिस श्रकार तिन्का रहता है, उसी प्रकार ज्योतिर्मय बसु हाउस में बात करते रहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं चहतता था कि भारत-वर्ष के करोडों लोगों की जो समस्पायें हैं, हम सब !्मलकर , हाउस के जितने सदस्य हैं सब मिलकर बंठते भ्रौर चर्चा करके केई हल निकालते , कोई रास्ता निकालते; राजनोति से ऊपर उटकर इस बात पर चचा हीनी चाहिए ।

माननीय उपाधयक्ष महादयय, मैं खासकर के किसानों की बात कहना चाहता हूं ग्रोर वित्त मत्री जी को धन्यवाद देता चाहता हूं कि उन्होंन किसानों की उम्नति के लिए बहुत कदम उठाये हैं । मैं ड्स देश के किसान को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने कड़ी मेहनत करके देश की खाच्च समस्या को हल किया है । भ्राजादी के समय हमारे देश को जनसंखया 36 करोड़ के लगभग थी, उस समय हम प्रनाज का घ्रायात करते थे ग्रोर देश के लोगों को खिलाते-पिलाते थे । भ्याज हमारी श्राबादी 68 करोड $1 \overrightarrow{1}$ लगभग हो गई है, लेकिन हमारे किसान मेहनत करके पूरे देश के लिए धन्न पैदा करते हैं मीर बाहर से

घ्रायत नहीं किया जाता 1 यह्ह हमारे लिये कितने गर्व को बात है।। हमारे किसान ${ }^{\prime}$ बधाई के पात्न हैं । हमारे ज्योतिर्मय बसु की किसानों की वात करते हैं श्रौर दूसरी तरफ एयरकंडीशन जगहों में बैठने वालों की बात करते हैं। टोहरी बात इस सदन के अंदर नहीं चल सकती। इस देश के किसान ने ड़तनी मेह्नत करके इस देश को बनाया है तो श्रगर हम एगर-कंडोशन वालों की बात करेंग उंर्र किसानों तक जन यह बात पहृंचेगी तो फिर हम कहां बैटेंगे, छस वात को हमें सोच लेना चाहिए। ज्योर्निमेंय बसु सिफें कलकत्ता की बात करते हैं:—ममं किसान हूं, खुद खेती करता हूं श्रांर जंगल में रहता हूं। मुझे मालूम है कि किसान कितनी मेहनत करता है, उसके लिए ग्राज कुछछ करने की जहूर है। मैं माननीय वित्त मंत्रो महोदयय से कहना चाहता हूं कि ऐसे गांव जो सड़कों से नहीं जुढ़े हैं, जहां स्कूल नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, टेलीफोन नहीं हैं, पोरट-ग्राफिस नहीं है, ग्रस्पताल नहीं है, उनकी श्रोर ह्में ध्यान देना होगा। ग्राजानो के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि जब्र तक हमारे देश का किसान खुशह्तल नहीं होगा ग्रौर ग्रागे नहीं बढ़ेगा तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते चाहें बम्बई, कलकत्ता ग्रॉर दिल्ली में कितनी ही बड़ी-बड़ी बिल्डिगें बना दी जाएं, हम कितने ही ताकत-बर वन जएएं। जब तक धरती के मालिक गरीब किसान की उत्नति नहीं होगी-इस देश की उम्नति नहीं हो सकती। इसलिए माननोय वित्त मंती जी को इस श्रोर ध्यान देना होगा। उनके मकान पक्के बनाने हींगे, सड़ें बनानी होंगी, पीने का पानी पहुंचाना होगा।

किसानों के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। हमने बैंकों को नेशन-

लाहजज किया है, बैंकों द्वारा बहुत से लोगों को ॠण दिये गये है, इंडस्ट्रीज को फायनांस किया गया है, मगर किसानों को जितना फायदा ड़नसे होना चाहिए था, उतना नहीं हुग्रा। श्राज किसानों को ऋण नहीं मिलता है। बैंकों के एजेंट गांव तक नहीं जाते हैं श्रौर खाते में फायनांस शो करके ॠण की वापसी घो कर देते हैं। हमें यह देख्बना है कि जिस तक मदद पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंच रही है या नहों ? जैसा कि हमारी नेता श्रीमती ड़ंदिश गांधी कहती हैं कि हम गरीबों को ऊंचा उटाना चाहते हैं, उनके मन में जो तड़प है, जो लगन है, उसको कैसे पूरा किया जाए, उनके लिए हमको ताकत के साथ-प्रागे बढ़ने की ज़हरत है। छोटे किसानों व बहुत से बैंकों से. दूसरे लोगों से कर्ज ने रख्वा है श्रौण् वे कर्ज में दबे हैए हैं। उनके ये कर्ज माफ होंने चाहियद्ये। छुससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री के माफ कर देते हैं तो इनके क्यों न करें। पांच दस एकड़ वाले किसानों के जो कर्ज हैं के माफ होंन चहियें। हुजार हेढ़ हजार कगेड़ से ज्यादा यह् राशि नहीं होगी।

सब चोजों के लिए ग्राप बोमा करते हैं। वह ड़तनी श्रच्छी फसल अैदा करता है, इतनी मेहनत करता है लेकिन श्रगर ईश्वरीय त्रकोप हो जाता है, सूखा पe़ जाता है या तूफान श्रा जाता है तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है। ह्स वास्ते फसल बीमा योजना लागू होनी वाहिये। ऐसा ग्रापने किया तो वह दुगुना ४ैदा कर के झ्रापको देदंगा। उसके घर का बीमा हो, उसके पशु का बीमा हो, उसके परिवार का बीमा हो। हमारे बसु साहब एल श्राई सी वालों की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हैं कि कितने गरीब किसानों की 4 ,सल का या कितने गरीब किसनों का बीमा ह़्रुम है मौर उनकी बात वह क्यों नहीं करते हैं।

उन बेचारों ने कभी एल०भ्रोर्टीसीं० का प्राफिस नहीं देखाला，पालिसी नहीं देखी। घ्रापको उनको समझाना होगा। उहोंने भी देश के लिए् कम कृष्वनियां नहीं दो हैं； स्वतंत्नता के लिए दैलबं में कम हिस्सा नहीं लिया है। उनकी धोर घ刀ान देने की भी अभवध्यका है। शह्रों श्रोर गांयों के गरीब लोगों को समझाना प⿳亠二口阝介ा तब देश तर्की़ी करेगा，आरें बढ़ेगा। פे राज्य सरकानें ने जो उनके कज्ञ मफ किये हैं वहा भी कुशी कंर बाऩ है।

उसको समय पर बीज मिलना चाहिए，बरसात शुरू होने के 15 दिन पहले या महीना पहले उनको बीज मिल जाना चाहिए । तभी वह श्रन्छी फसल पैदा करके श्रापको दे सकता है। खान्य， डीजल श्रादि भी पर्याप्त मात्ता में घरर समय पर देने की व्यवस्था की जानी चाहिए । तंब किसान श्रागे चल कर देश की तरकी़ में भागीदार बन सकता है।

भाप योजनायें बनाबे हैं । ये जों पह्हड़ी लोग हैं，भाषिवकासी लोग हैं इ़तकी तरफ भ्रापका विशेष छ्यान आना चाहिए। बसु साहब तो कलकत्ता के रहने बाले हैं। ये उनकी समस्याभों को नहीं जाते हैं। मुले डेड साल इस दाउस में भ्रानें होगया है। एयर कन्डीशम कमरों में बंठने वालों को बात तो ये करते रहते हैं लेकिज इन गरीब लोर्गों की बात नहीं करते हैं । ट्राइ्वलल ऐरिया के लिए द्राइबल सबप्लान भागते रखा है। उसमें करोको हपते की व्यवस्था की गई है । बर्ष भी पसा fिया जाता है। यह्ह उसी तरह से है जिस तरद से भगर टावर बर्ट्ट हो जाता हैं， टूयब बस्टं हो जीती है भोग उस में भाप कितनी भी हैग मरते जामों，वद्इ निकलती जाती हैं，उसी तार्ह से कुछ काभीट हल लोलों के लिंए नहीं हो पाता है। 1 कममीट

योजना इनेके लिए बन्नी काहिए । जो क्लाक डिवलेपमेंट के लेवल पन लोग हैं，ब्लाक घ्रधिकारी घ्रादि हैं उनंको ट्रेनिग： देने की जहलगत है। गरीबों कों श्राम्म ऊपर उठाना चाहते हैं तो दिल से，लगन से इस काम को झ्रापको करना चाहिए घ्रां० उन को करना पाहिए ।

दो साल से मंत्री जी बजट पेश करते श्रा रहे हैं । इस घ्रस्से में मंहगाई कुछ बढी है，इस से इक्कार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कारण क्या है ？किसान के गब्ने को उसे क्यों जलाना पडता है । हमारे सामने बंठे हुए विरोधी दलों के लोगों ने हमारे किसान को इतना डिससंटिसफाइउ कर दिया था कि उसको बेते में गत्ना जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा था श्रोर श्राज उसका परिणाम भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है ।दो साल पहूले जो गवर्नमेंट्ट थी वह नहीं भ्राती तो यह् स्थिति पैदा नहीं होती। 1979 में उनकी सग्कार बनी थी। उससे पहले श्रीमती इंदिग गांधी की सग्कान थी। तब इंगलेंड के लोगों तक ने यह माना था कि घ्रगर जिस तन्ह से हिन्दुस्तांन की प्रघान मंत्री शीमती इंदिश गांघी ने इकोनोमी कों सुधार लिया है ऐसी प्रधान मंन्नी हम को मिल जायें तो हमाश भी कल्याण हों सकता है । उन पर तानाशाह होने का भारोष लगया गया था 1 लेकिन उन्होंने ही 1,977 में चुनाव करा का देश का गज्य बुणी से उनकों सोंप दिथा था। लेकिन इत से गज्य यनहीं घल सका；इनकों गज कग्ना नहीं भाया। लोग नाराज हो गये। उन्होंने किन भ्रगमसी इंदिरा गांधी को दो तिहार्f बहुमत्त खिया मोर देश की षागतरोर उनके हाषों में सोंपी । उनकी रग रगमें प्रलतांब्र भरा हुपा हैं। उस पर जो भरा भतीजाकाए का या स्तानराश हैंले का भारोष लगाषा जाला है वह गलत भोर जू ठा धारोप है । हम संत्डों बैं．
[री दिलिप बिह भूरिया]
हुए हैं । में घ्रादिवासी एरिया से भाया हूं। छस के पीछे मह्हात्मा गांधी हैं और इस प्रकार हमको प्रजातंत्र में यह्ह ग्रधिकार मिला 1 श्राज इस सदन में बोलने का अधिकार किसने दिलाया ? श्राजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी । जिस पार्टी का मैं सदस्य हूं, उसका लम्बा चौड़ा इतिहास है । धगर उसको पढ़ूगे तो हमा़े बून में कांश्रेस पार्टी घोर इंदिग जी हैं। इस देश के लोगों को श्रगर बून देने की आवएयकता है तो वह हम केने को तंयार हैं

भाज जो हमने रंली निकाली, लाबों किसान किस के लिए इकट्टे हुए ? हम किसानों का भला करना चाहते हैं, उनक ऊपर लाना चाहते हैं, उनकी फसल का दाम उनको पूरा मिले ।

ये लोग किसानों से दूसरी बात करते हैं श्रोर शहरों में दूसरी बात करते हैं, इनको दोहरी बात नहीं करनी चाहिए। हम देश में खुघहाली लाना चाहते हैं, देश को भागे बढाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पर लाना चाहते हैं।

हमें सब को मिलकर इस बात की परिशा करनी चाहिए कि हम हड़ताल घोर श्रान्दोलन नहीं करेंगे। श्राज देंश में फोंन हड़ताल कर रहा है थोर कौन भान्दोंलन कर रहा है ? गरीब कभी हढ़तल नहीं कर सकता है। उसको बैठकर बाने के लिए दो टूक रोटी चाहिए, भ्राज वह भजदूरी के लिए भटकता फिरता है, गरीव कमी हुत्ताल नहीं कर्ता है। जो दो टाइम बाता है, विश्, एकी पीता है वह' दूसरी बात करता है भोर हउ्ताल करवाता है । उसके लिए जो Шलनू बनें उसणए हमको सबत्रा करनी पख़ेनी तसी देग ठीक रास्ते पर चल संमेप।

जो प्राज बढ़े-बढ़े लोग हैं जो 15 , 15 सो थोर बाई-काई हान्जर तनख्वाद्इ लेते हैं वह हड़ताल करवाते हैं। क्या व लोग देश का प्रतिनिकित्व करते हैं ? मुषिकल से वह 5 परसेंट लोग हांगें। गरीब लेंत मूल्क को म्राजादी के लिए लड़ रहे हैं । हमको उन के लिए इस हाउस में बैठकर सखती से काभ करना है । देश को मजबूत करना है। भ्राज यह स्थिति है कि हड़ताल से देश पक्का नहीं बन सकता मजबूत नहीं बन सकता है। इसीलिए, इसके बारे में संचचा पड़ेगा, सख्ती से कानून बनाना पड़ेगा ग्रोर उनके खिलाफ कायंवाही करनी पड़गी कि वह हड़त्ताल न करें। तभी हमारा देश मजबूत होगा।

मैं ग्रापका बहुत ग्रधिक समय न लेते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं श्रोर वित्त मंनी जी को फाइन्नेंस विल के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है उससे इंदिगा जी के नेतृत्व में देश ग्रागे को बढेगा।

श्रो बालास्रानिब विसे पाटिल (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोनय, ग्राप ने जों मुझे समय दिया है, इस के लिए में म्रापको धन्यवाद देना चाहता हूं। फाइनस विल पर बोलते हुए इसका समर्थन करने के लिए में बडा हुग्रा हूं ।

सबसे पहले में वित्त मंद्नी जी को बधाई वेता हूं कि उन्होंने जो छोटे श्रयक्बारों पर कर लबाया था; वह हृटा दिया है । दूसऐऐे जो काला धन बनाने वाले हैं, उनके श्रोर मूबेबल ॠरी इम्मूवेबल प्रापर्टीं के बारि में कम्रीहेंसिव बिल लाना चमहते हैं जिससे काला घन बनामे वाले जो कोई इ कोई रास्ता हूंउ निकालते हैं, उनको. कड़ी सजक वी जाये ।

घ्यनो देश में हम. देब रहे हैं कि


लिये एक भरफिकर्टर ने रेख उालने की.कोनिए्र की तो जब कोई काला धत निकालने की कोशिश करते हैं तो उस पर हो हल्ला हो जाता है । बहां सेंट्रल सिक्योंश्टि फोर्स वाले भी कुछ लोग ये, लेकिन हमारी समक्ष में नहीं श्राता है कि जो लोग काला घरन पौ दा करने वाले हैं, उनको भी इस देश में संरक्षण देने वाले हैं । जब तक हम इस पर कावंवाही नहीं करेंगे, हमारा देश का काम नहीं चलेगा। श्राज हमारे देश में फाइनेंस भिनिस्टर म्यर देश की नेता भ्रोमती इंदिरा गांधी ने इन लोगो को ठीक रास्ते पर लाने का काम शुरु किया है । में हिम्मत के साथ एक बात जर्बर कहना चाहता हूं, इस सदन में हमारे साथी हमेशा गरीत्रों का नाम लेते हैं में उनले रिक्वंस्ट करना चाहता हूं कि श्रण्य देहातों में जाइयें, रिसर्च कीजिये गरीब वर्ग श्राज तक गरीब है हिन्दुन्तान में श्रनार्की कीं तरफ चल रहा है ।

गरीब क्या चाहता है, उन्होंने इंदिरा जी को पावर इसलिये दी है कि बड़ी सख्ती से कार्यवाही कर के इस देश को चलाना जसरी है । यह जो ढीलाढाला काम चल रहा है, इसे गरीब नहीं चाहता है। जो भूषा होता है गरीब होता है, वह भान्दोलन नहीं करता है, भूखा जो होता है गांब वाला होता है, स्लम एरिये में रहने वाला होता है। इसलिये वह कड़ी कार्यवाही चाहता है । वह सोच रहा है कि हमारी बहिन जी ढीलीठाली क्यों चल रही हैं, सक्त कार्यवाही क्यों नहीं करतीं। में विरोधी दल के भाइयों से कहता हूं, मैं उनके साय चल सकता है वह गरीबों की कोपड़ी में चले मौर देबे कि गरीब क्या सोचता है। एमजेन्सी भौर तनिमाही का नारा लगकर जो म्राप स्टेट्स को डिस्टर्ष करना चहते हैं, इसलिये वह किस्टवंड एरियनक्लि ठीक करने के लिये लायन जा र्ठा है। इसकम विरोष्ष-कर के इसले देन की हलनमी पामे बले बसी नहीं ही । कोई अंयोलन ऐं उससे कहिनार्द भूले रहलना पड़ता

है तो गरीब को। वे कहते हैं कि किसानों को श्रपने उत्पादन के ठीक दाम मिलने चाहिए। बे कहते हैं कि उन्हें गन्ने के दाम ज्यादा मिलने चाहिए, लेकिन चीनी सस्ती होनी चाहिए। हम भी यह नहीं चाहते हैं कि चीनी पंदहह, बीस रुपये किलो बिके। लेकिन श्राज लेबी चीनी का बंटवारा करने वाले कौन है ? मैंने देबा है कि तीन चार महीने से हर स्टेट को लेवी चीनी का एलाटमेंट की हुई है, लेकिन कोई स्टेट चीनी नहीं उठा रही है। कई स्टेट्स में भाई्ईेट ट्रेडज्ज को एजेन्ट मुकरेर किया हुमा है भौर ट्रांसपोर्टं तथा बंटवारे का काम उन्हें दिया हुमा है। जब स्टाक पिछले साल से ढाई लाब टन ज्यादा है, तो हमें चीनी को इम्पोर्ट करने की जह्रत नहीं है।

लेकिन लेवी चीनी का बंटवारा जिस ठंग से होना चाहिए, उस ढंग से नहीं हो रहा है। इस लिए गांवो की राशन की दुकानों में चीनी नहीं मिलती है । इस रैकटिंग को करेष्ट करना होगा। राज्य सरकारों को लेवी चीनी के ट्रांसपोर्ट अ्रीर बटबारे का काम प्राईवेट ट्रेउर्स द्वारा न करा के बुद करना चाहिए।

श्रो ज्योतिर्मंय बसु ने कहा है कि म्रगर कास्ट ग्राफ प्राडकशन को एग्जामिन किया जाये, तो चीनी दो रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी । श्रगर वह गर्ने के दाम 26 से 30 रुपये किवंटल देते हुए दो रुपये किसो चीनी दे सकें, तो मैं उन्हें घ्रपना गुरु मानने के लिए तंयार हुं । गष्ने श्रौर चीनी के कास्ट भाफ प्राउकशन एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। जब हम किसानों को गले, गेदें. मौर चावल के ठीक दाम देना चाहते हैं, वो के दाम बक़ने वाले हैं। जहां किसी भी. स्टेट में प्यूतर प्राब्बस्ष का टारगेट पूरा नहीं हो सका है, वहु़ महात्यम्ड ने उसकोे एक्सीस किया है, क्येंकि वहां पर किसानों को गषे के दाम भच्छे मिलोे है उन्हें उवित सुविकाएं मिलती है, किसान विल्मत
 समितियं भी ठोक काम करती है।

भ्राज हमारे देश में सहकारी समितियों को वदनाम करने का एक षड़यंत्न चल रहा है। हम इस बात से सहमत हैं कि जो ठीक काम नहीं करते हैं, उन्दें कड़ी सजा दी जाए, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी अ्रर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की एक महृत्वपूर्ण भूमिका है। हम पण्लिक सैक्टर को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन चूंकि वह ठोक काम नहीं कर रहा है, ड़स लिए वह घाटे में चल रहा है श्रोर उसकी क्रिटिसिज्म होती है। श्रगर हम सतर्क अ्रौर सावधान नहीं रहेंगे, तो प्राईवेट सैक्टर हमारो इकानोमी ग्रौर दूसरे क्षेत्रों में मानोपलीद्ज करेगा। श्रगर लेवी चीनी के बंटवारे में सुधार किया जायेगा, तो मुझे उम्मीद है कि चौनी के दाम सात, साढ़े सात रुपये किलो से ऊपर नहीं जायेंगे और वह लोगों को ठीक तरह से मिल सकेगी।

हम रे देश में जाली नोट का काम बड़े व्यापक वैमाने पर हो रहा है। पर्लियामेंट झ्रौर श्रखबारों में ड़स की तरफ, ध्यान नहीं दिया गया है । मैं हवाई जहाज से बम्बई गया, तो पालम पर एक भादमी ने मुझे बताया कि हमारे देश में श्रौर खासकर कलकत्ता में-वह् कलकत्ता का रहनं वाला था-बहुत ज्यादा जाली नोट श्रा रहे है । उसने मुक्षे पांच झ्रौर दोरुपये के नोट दिखाए। मेरे पास उन नोटों के नम्बर श्रोर उस श्राद्यमी का नाम भी है।

जिन लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, नियम के झ्रनुसार उनके सामान की ठीक तग्ह से चैंकिग नहीं की जाती है। इसी लिए यहां पर नोटों का स्मगर्गलग होता है। द्स लिए हर एकडिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले व्यक्ति के सामान की पूरी घेकिकग होनी चाहिए. घौर किसी को इससे एग्जेभ्टशन नहीं मिलनी बाहिए। कोई कहता है कि ये जाली नोट थाइना से माते हैं घ्रौर कोई कहता है कि भमरीका से आते हैं। जब तक हिन्दुस्वान में जाली नोट खहेंग, तंब तक वित्त मंब्री च्रोर विंखां बैंक षाहे कितने बड़े कदंम उठायें--बे बैबों से चण देना कम करें या नाम-प्रायर्टी

सैक्टर से 21 परसेंट से भी ज्यादा इन्ट्रेस्ट लेंउससे काम नहीं चलेगा । जाली नोट श्राने से काले अन में वृद्धि होती है। बजट के समय महंगाई 13.5 परसेंट थी, जवकि श्रांज वह 18 परसेंट है। उसका कारण काला घन है। इस लिए यह जहररी है कि 100 रुपये के नोटों का डोमानिटाइंजेशन किया जाये, उन्हें बिलकुल रद्द कर दिया जाए। ड़ससे काले धन में कुछ कमी होगी। पांच श्रौर दो खुपये के नोट रहृ करने से गरीब लोगों को कष्ट होगा, लेकिन इस बारे में कोई टूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमने जाली नोटों, फेक करेन्सी, के वारे में सीरियसली नहीं सोचा है । तो मेरे छयाल से इस ए्कोनामी को श्रौर इस देश को जाली नोटों से बड़ा खतरा है । विदेशों की जो एजेंसीज देश में काम करती हैं वह्ह इसी ढंग से काम करती हैं। देश की एकोनामी श्रौर गरीबी का फायदा उठा कर कुछ न कुछ बहाने वनां कर वह काम करने की कोशिश करती हैं। इसलिए इस बारें में कुछ न कुछ करना जरूरी है । पिछले पन्न्न है दिन में कलकत्ते मैं, वम्बई में, हैदराबाद में श्रोर कई कई जगह रेड्स हुए हैं। कई जगह् कैसेज पकड़े भी गए हैं (ध्यबधान) में दो तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

एक बात क्रेडिट सिस्टम के बारे में कहना चाहता हैं। किसान के लिए श्रभी भी त्रेडिट बहुत कम मिलता है 1 में वित्त मंत्नी से विनती करूंगा कि जो छोटे किसान हैं, एक या चर प्रतिशत उन का इन्टेरेस्ट होना चाहिए ग्रोर जो उन की पेइंग कैपेसिटी है विशेषकर छोटे किसाम की उस के हिसाब से तो वह एक साल में वापस नहीं कर सकते। इसलिए उन के लिए तीन साल ग्रेस पीरियड रबें। छस तरह उस में कुछ न कुछ सुध्रार करना जहूरी है। नेशनलाइज्ड बैंकों का जो इन्टरेस्ट रेट है ग्रोर कोभापरेटिब का जो इंटरेस्ट रेट है वह एक ही होना चाहिए। बह्ह जो चकवृदि व्याज लेते हैं यनी तीन महीने बाद, 6 महीने बाद ₹टिरेस्ट को प्रिसिपल के सरथ मिला कर फिर उस के उपर छ्न्टरेस्ट लेंने की जो कोषिक्र नेश-

नलाइज्ड बैंकों की तरफ से हो रही है उस के कारण जिस किसांन के नेशनलाड़ज्ड बैंक से ग्ण लिया उस का दस हजार का पचास हजार बन गया, तब भी वह डिफाल्टर बना है। जो कोश्रापरेटिव सेकटर के वैंक हैं वह साल में एक दफा इन्टरेस्ट लेते हैं श्रोर प्रिसिपल से कभी इन्टरेस्ट को मिलाते नहीं हैं। कोश्रापरेटिव बैंकों के श्रंदर व्रिसिपल ग्रीर इट्रंग्स्ट्ट यह दुगुना हो जाता है, इस से ज्यादा नहीं बढ़ता। यही प्रिसिपल किसान की बचाने के लिए ग्रौर बेती को पैदावार को बढ़ाने के लिए श्रपनाना पड़ेगा। इस के बिना काम नहीं चलने वाला है।

श्रभु सोर्शलिज्म की बात कही गई । लेकिन श्रमेरेका की मदद से चाह्ना प्रोग्रेस कर रहा है। मेरी सम झ्न में नहीं ग्रा रहा है कि ग्रमेरिका कब से सोर्शलिज्म का सपना हों गया भ्रोर वहृ चाड़ना में जा कर चाइन्म को भी सोशलिज्म का रास्ता केसे दिग्रा रहा है ?

एक बात ट्रस्ट्स के बारेमें कहना चाहता हूं । भाप ने ट्रस्ट्स के बारे में कुछ बहुत भ्रच्छी बात की ह, टैक्स लगाया है लेकिन श्रभी भ्राप सोच रहे हैं कि उस को इ ल्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ इजाजत दें । जहां जहां उत्पादन बव़ाने की संभावना है वहां ट्रस्ट्स को इंबेस्टमेंट करने के लिए इजाजत दें लेकिन ये द्रस्ट्स किस के हैं ? जो कम्प्पनयों के बड़े बड़े डायरक्सर्सं हैं, उन के भ्रोर उनकी फंकिलो के ये सब दूस्ट्स हैं । ये इनट्रस्ट्स मे पैंसे इक्ट्रा करते हैं, घेयग बरीदते हैं। उस के ऊपर थोड़ी से पाबन्दी टैक्स की वजह से लग गई है लेकिन छून्वेस्टमेंट क बात हम क्यों कर्ते हैं ? बन्स्स्टमेंट भग करना है तो बैकवर्ड एरियन में आयं, बहां जाय जहां इन्कास्ट्रवचर तैयार करने की जहरत है । लेकिन ये जो बड़े बढ़े उषोगपति फैमिली के ट्रस्ट बना रें हैं हल को कवं करने की विल巨ल

जहरत है, एंसा मैं मानता हूं । इस के बिना काम नहीं चल सकता ।

स्मर्गिग आ्र्रार रेड्स के बारे में में यहु कहना चाहता हू कि ये जो रेड्स करनें वाले श्राफिसर्स हैं उन को सब से ज्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए। फिजिकल प्रोटेक्शन भी हैना चाहिए ग्र्रोर बाकी उन कों करी छोटी मोटीज़ालती भीं ही़ जाये तो भीं उन को प्रोटेकशन दिए बिना बे
 रेड्स मे कितना रुपया श्रया ? केवल 47 करोड़ श्राया । क्यः इतना थोड़ा झ्राया ? पिंछले साल कितना हुग्रा था ? 30 टन तो चांदी पकंड़ी थी, यह् मेरे एक प्रश्न के उत्तर में ग्रा१ ने बताया थ। यह जो स्मग्लिंग चल रही है यह क्यों चल गहा है ? सोने के भाव दुनिया में ज्यादा हैं, यहां भीज्यादा हैं। यहां क्यों ज्यादा हैं ? ये जो स्मग्लिता करने वाले लोग हैं ग्रौर सर्राफा करने वाले लांग हैं हन के ऊपर श्राप का क्या चेक है ?

श्रभी द्धन्डस्ट्रियल कंपिटल फामशन का एक नया तर का म्रायं है ल्लंक मनी के लिए किसी की लड़की की. शादी हों जाय तो बोलेंगे कि 15 लाख डोनेशन मिल गया। उन का इन्डस्ट्रियल कीपेटल फामेशन हो गया। लड़के की शादी हुई, 20 लाब्ब रुपया घ्रा गया, कैपिटल फार्मेशन हो गया । वह् ब्लंक मनी को व्हाइट करने का तरीका है ह इस को भी चेक करना जरूरी है । माप इस को भीं चेक करने जा रहे हैं या नहीं ?

एक बात उ्योगनीति के सम्बन्ध में बोल कर समाप्त कहलंगा। अ्राप को जरा ऐर्रो हंडटट्री के बारे में देबना चाहिए। लेकिन उस के पहले यह जो बेनामी ट्रांजेक्शन सब जगह हो रहे हैं जिस में लेने वाले के हाजिर रहेने की जरूरत नहीं होती, केषल चेचने बाले को बस्तबत करना जरही होता है, हस को मी देबने की जरूरत है। भाप को सोचना.

चाहिए कि जो वोटर्स हैं हिन्दुस्तान के जन के लिए घ्राप फोटो सहित घ्राइलेंटिटी कार्ड लगाने की बात कर नहें हैं लेकिन थे जो ट्राजैकरंस करने वाले हैं, बिकी करने वाले हैं. बरीदने वाले हैं, बैंक में जमा करने वाले हैं उन के लिए भी फोटों के साथ आ्राडडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। बह जरूरी है क्योंकि उस के जरिये से पता चल जायगा कि उनका बेईमानी का व्यवहार है या कैसा व्यवहार है ? झूटा व्यवहारं है या सन्बा व्यवहार है ? हम इतने बड़े देश में बोटर के लिए फोटो की म्रौर अ्राइडेंटटिी कार्ड की बात सोच रहे हैं लेकिन जो झूठा व्यवहार करते हैं ग्रोर ब्लंक मार्केटंग करते हैं उन के लिए यह़ करना मैं बिलकुल जहूरी मानता हूं।

जहां तक एग्रो इण्डस्ट्रीज का सम्बन्व हैं, मैं खास तोर से पे ${ }^{\circ}$ के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। देहात में जो एग्रोकल्चर वेस्ट है, चाहे वगास है या ह्होट-स्ट्रा राद्स स्ट्रा है, उसकी बेस पर पेपर इण्डस्ट्र की स्थापना की जा सकती है श्रोर इस सम्बन्ध में 30 टन की क्षमता वाली इण्डस्ट्री को एक्सा ज़ कन्सेशन देना जरुरी होगा बतिक 100 परसेन्ट कन्सेशन देना श्रावश्यक होगा। ग्राप ने पहले सफेद कागज़ के लिए कन्मेशन दिया है लेकिन ग्रापने छोटो आ्रोर बड़ी़ यूनिट में कोई श्रन्तर नहीं रखा है। मैं समझता हूं जब तक झ्राप छोटी श्रोर बड़ी पूनिट में घ्रन्तर नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा । बगास से केरोगेटेड मिटिंग पेपर बनाने बालों को भी $100 \%$ एक्साईज में छूट हो उससे देहात में रोजगार बहु गा।

फोरम फार की ए-टर्प्राइज़, फोरम फार सोश्शलिज्म-ऐसें फोरम्स की बातें हम सुनते हैं। फोरम फार फी एन्टर्र्राहज़ के नाम पर कम्पीी बाले काफीं पैसा बर्च करते हैं म्रीर जबर्घस्तल लावींग करते हैं। उसकीं भ्योरः से वार प्राफ पोस्टर्सं, बांश ऑफ बुक्सेट्स का सिलसिला कलता है। भाबिर घहुं वैसा कहां से श्रा वहा ह- इस बात्त को भीट देखमा च 昏ए ।

ग्राजकल एयर पोल्यूपन, खटर पोलगूमन की बातें समी जगह चल रही हैं। ससकार ने यह्ह नीति भी बनाई हैं कि घ्यागे जाने वाली इण्डंट्ट्रि।ज्ञ की प्रोजेक्ट रिपोट्टं में ही पोल्यूशन रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन जो पुरानी इण्डष्ट्रीज में उनके ब्दारा हो रहे पोल्युघन को रोकने के लिए कोई न कोई इन्ड्ट्ट्रीज में फंड बनाकर उनकं ऊपर कम्पलशन होना चाहिए तांकि वाटर लंड पोट्यूश्शन को रोका जा सके । म्राज देहातों में fिस्टिलरीज़ चल रहीं है जिनके कारण सैकड़ों गांवों में पीने का पानी होते हुए भी वह् पीनी के लायक नहीं रह गया है ।

इसी प्रकार से में चाहूंगा कि सोलर एँर्जी की भ्रोर भै: सरकार विशेष रूप से घ्वान दे । ग्राज विदेश में कैलकुलेटर या कुछ दूसरी मर्शीनें बन रही हैं, सरकार का ठ्यान उस झ्रोर विशेष रुप से जाना चाहिए। इस प्रकार सोलर एनर्जी के विकास, पोल्यूशन का रोकने पर ध्यान देने के साथ साथ किसानों कं गा ट्रीयकृत बैंकों से सहकारी बैंकों की तरहह से सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

श्रो कालो चरण घर्मा (fभण्ड) : माननीय सभापति महोदय, भं 6 बजने को हैं, मैं श्रापसे निवेदन करनाहाहूंगा, मेरा भाषण श्राज पूरा नहीं हो पायेगां इसलिए मुक्ष कल भी समय दिया जाए।

माननीय वित्त मंती जी ने जो वित्त विधियक यहां पर प्रस्तुत किया है उसका मैं हादिक समर्थन करता हूं । साथ ही साथ मैं कुछ बातें भी वित्त मंत्री जी की नोटिस में लाना चाहता हूं जोकि हमारे देश की एकोनामी के लिए बहुत भ्रावश्यक हैं.।

आ्राप देबेंगे कि श्राजादी के बाद हमारे देश के किसानों ने ध्नलोल्पाबन इतना बढ़ाया कि बाहर के घनाज मंगाने की भावश्यक्षा नहीं रह गई। में कहुना चामूंगा कि बज्ट बनले वाले ह्मारे वित्त मंबी जी को वह्ह बता सोथमीचाईिए कि हमारें दे की की 89 प्रतिभा

भाबादी कृषि पर क्राष्मरित है । करोड़ों किसान भ्रपने परिवार का भार खेती के सहारे ही उठाते हैं । भाज करोड़ों खेतिहर मबदूर ऐसे हैं जिनके पास एक बींा भी जमीन नहीं है। यह् बात सही है कि भ्राप एकाएक कोई इतनी बड़ी योजना प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं जिससे कि सारे देश की बेकारी दूर हो जाए लेकिन भ्रगर उन गरीब बेतिहर मजदूरों को एक-एक श्रच्छी नसल की गाय या मैस मिल जाए तो वे दूध का व्यापार करके पांच व्यक्तियों के परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं । इस देश की 80 फीसदी ग्रामीण आयादी को श्रधिक सुविधायें पहुंचाने की ग्रावश्यकता है । श्राप उनके लिए जो भी योजनायें बनाते हैं, वह चाहे डेरी की योजना दो या कोई दूसरी योजना, मैं ग्रापको बताना चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी ने डेरी यांजनाझ्रों की काफी झ्रालोचना की है । भ्राप जिलों में कोम्रापरेटिव डेयरी बनाते हैं ग्रौर दूसरी दूध्य उत्पादन के लिए बढ़ोतरी के लिए योजनायें बनाते हैं, उनमें श्राफिसेस म्रीर गाड़ियों ग्रीर उनके कर्मचारियों पर ढेरस्सारा खर्च होता है। ज़ुरत 18 hrs . इस बात की है कि गरीब किसान जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको कि गाय भ्रोर भैस बरीदने के लिए कर्ज मिलना चाहिए श्रौर इसके साथ-साथ उसको बैंक की गार्टी भी पषु से होनी चाहिए तथा उसके दूघ को खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए । में श्रापसे कहना चाहता हूं कि हमारी माननीय प्रधानमंत्रत, श्रीमती इंदिरा गांध्री ने इस वर्ष गन्ने की कीसत किसानों को श्रच्छी दिलाई है झ्रोर स्रगले साल भुगर की समस्या भी हल होगी पर्यर भ्रगगे उत्पाद्न भी बढ़ेगा। इसके साय-साथ घ्रापने घ्रभी दूस, गेहूं भादि के भाव जितने होने चाहिए, उतने नहीं दिप हैं । मैं इस संबंध में निकेबन करना चाहता हूं कि भ्राप दूप के भाव भी बह़ायें। बैंकों के द्वरा उसको भैस घर्र गराय भादि बरीदने के लिए पैसा किन जक्ना कहिए, चाहे वंह प्रदमी कितना ही गरीब हो।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Kali Charan Sharma, you can continue tomorrow. We have to take up the discussion under Rule 193.

### 18.01 hrs.

DISCUSSION RE. SITUATION ARISING OUT OF REPORTED CONSPIRACY AGAIST INTEGRITY OF THE COUNTRY

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up the discussion under Rule 193. Mr. Mani Ram Bagri.

ध्रो मनीराम बागढ़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, श्राज देश में कहीं व्व्वलिस्तान का नारा, कहीं ग्रधूतिस्तान का नारा, कहीं उत्तर प्रदेश में छत्तीरियों का मम्मेनन हो रहा है, कहीं भूमिहारस्राह्मणों का मजहबी सम्मेलन हो रहा है, कहीं गोरखा लंड की बात हो रही है, कहीं मुस्लिम होम-लंड की वात हो रही है औ्रोर ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर ग्राज पहली दफा भारत की सबसे ऊंची ग्रौर पवित्न पंचायत अपने राष्ट्र के सामने श्रपना जो पुराना फैसला है, उसको दोहरा रही है । में चाहूंया कि श्राज श्रच्छे तरीक से इस पर चर्चा चले। यह किसी एक वार्टी का सवाल या व्यक्ति का सवाल नहीं है, यह किसी एक मजहब या धर्म का सवाल नहीं है, यह्ट किसी जात का सवाल नहीं है, यह सकाल राष्ट्र का सबाल है ग्रौर राष्ट्रविरोधी तत्व का सबाल है। में दावे के साथ कहता हूं हमारी लोकसभा राष्ट्रवादी लोक सभा है, इसलिए सर्वसम्नति से यह प्रस्ताव पास होना चाहिए । भ्राज इस देश के भ्रन्वर पृथकतावसिता श्रौर राष्ट्र विरोभित्ता नहीं चलेग़ी यानि जो राष्ट्र को तोड़ने वाले हों या म्रलगाव कालें लोग हों, उनकी नीतिंयां राष्ट्र पर नहीं चलेगीं मीर भरेंत


[^0]:    **Expunged as ordered by the Chair.

[^1]:    *The original speech was delivered in Tamil.

[^2]:    *Expunged as ordered by the Chair.

