a Bill further to amend the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957."

## The motion was adopted.

SHRI P. C. SETHI : I introduce* the Bill.
12.58 hrs.

SALARIES AND ALLOWANCES
OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL-Contd.

MR. CHAIRMAN : The House will now take up further consideration of the Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill. I will first place the motion before the House.

## Motion Moved :

"That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952, be taken into consideration."

धी भारलण्डे राप (घोसी) : सभापति महोदय, इस विषेयक की भा:ना से मेरा मतभेद नहीं है, लेकिन में चाहता हैं कि हस तरह की सुविषाये सरकारी कमंचारियों, सरकारी पषिकारियों भ्रोर सरकार के भषीन काम करने वाले भ्रन्य लोगों को भी दी जानी चाहिए। हन सुविषाश्रों का दायरा प्रोर भागे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस दया भाव से, या जिन मजबूरियों को दृष्टि में रखते हुए, fिनिस्टरों को यह सुविषा दी जा रही है, सरकार के प्रधीन कायं करने वाले प्रन्य वरं भी उसके प्रधिकारी हैं भोर उन्हें भी वंसी ही मजबूरियों का मामना फरना पह़ता है। में चाहता हैं कि सरकारी कमंबारियों के विभिन्न वाों को भी यह सुविषा दी जाये घोर इसका कहीं न कहीं समावेश किया जाये । मैं समभना है कि समाज में एक सुविषा-प्राज्त वरं, स्ट्रेटा पथवा सेषसन का बनता जाना समाज की वत्मान बिषमता को घोर पषिक बढ़ाना है ।

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may continue after lunch.

### 13.00 hrs .

The Lok Sabha adjourned for Luwch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.
[Shri Vasudevan Nair in the Chair]

> SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL_Contd.

धी भारलज्ड राय : मान्यबर, इस विषेयक का मंशा बहुत साफ है । वेलने में यह विषेयक बहुत छोटा है। लेकिन इसके पोछे घन्नांनिहत भाषनएएं ऐसी हैं जिन тर विवाद हो सकता है प्रोर होमा। मुभे ऐसा लगता है 5 क इस विषेयक के वेबा करने के पीछे जो भावना काम कर रही है कहीं इस भावना , I विस्तार हुपा तो हसी तरह की सुविधाएं पहले सरकार के बड़ु-बड़े प्रधिकारियों के लिए, फिर पालियामेंट के मेग्बसं के लिए, घोर मंत में विषान सभा पोर बिषान परिषद के सबस्यों के लिए भी हो जायं तो कोई पाइचर्य की बात नहीं है। लेकिन हैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार कोई हस तरह की सुविषा देना भी चाहती है, विषोष हरप से किसी को पावास की सुविधा प्रदान करना भी चाहती है, तो उसकी शुरमात नीचे से क्यों नहीं होती है ? उनसे जो सबसे प्रकिचन हैं, जो सब सुविषामों से, सब चीजों से वंचित हैं, जिन्हें कोई सुविधा नहीं है या बहुत कम है, घुषपात वहां से कयों नहीं होती है? इसलिए इसके ीीष्षे फ्रन्तन्निहत भावनापों का समयंन हैं नहीं कर पा रहा हैं।

मान्यबर, भाज हम सभी इस बात से घवगत है कि प्रावास की समस्या कितनी भयंकर है । सारे देक्ष में लगभग 50 लाब ऐसे उवषिन हैं जिनके ऊपर मिर पर घोद्वने के नित केवल प्रासमान है पोर नीचे बिधाने के लिए केवल घरती है। ऐसे लोग फुटपायों पर जीवन घ्पतीत करते हैं। कलकतें, बम्बई, मद्रास कानपुर


[^0][धी भारसणे राप]
रोज देखे जा सक्ते हैं 1 सरकारी ₹्थानों पर चाहे प्लेटफार्म हो, फुटपाथ हो, स्टेशन की सीढ़ियां हों या ऐसे घोर भी कोई घ्रन्य स्थान हों, वहां पर संकड़ों श्रोर हजारों भादमी ऐसे दिखाई देने हैं जिनके लिए संसार में कोई एक घंच जमीन भी नहीं है जह़ां वह श्रपना सिर छिपा सकें। तो ऐसी स्थिति में सुविषाएं यदि देनी हों, श्रावास की उयवस्था यदि फरनी हो तो उनके लिये पहले करना चाहिए जिनके पास नहीं है, उनके लिए नहीं जिनके पास सुविषाएं पर्यप्त मात्रा में हैं।

मैं एक बात कहना चाहूगा। माननीय मंश्री जी श्रब पुरानी भावनाप्रों के ऊपर उठें घ्रोर सरकार भी उठे। ऐसी स्थिति में जब कि कांग्रेस पाटी से सिडीकेट-विचार के रखने वाले लोग प्रार्याप्त मात्रा में निकाल दिए गए हैं श्रोर कहा जाता है कि समाजवाद का निर्मारा करने के रास्ते में जो सबसे वड़ी बाधा थी वह हृटा दी गई है तो घ्रब हर चीज की कसोटी समाजवाद हृष्टकोरा से कसी जायगी ! सरकार की हर बात को, विधेयक को, कदम को समाजवाद की कसोटी पर कसा जायगा कि उस दृष्टिकोण से यह खरा उतरता है गा नहीं। यह fवकेयक परसों पेशा हुप्मा भीर श्राज एस पर बहुस हो रही है। इस कसौटी पर जब हम इसे कसते हैं तो देखते हैं कि उसी पुराने हृष्टकोरा स यह् विषेषेक बनाया गया है घ्रोर यदां लाया जा रहा रहा है। प्रच्छा तो यह होता कि इसे वापम ले लिया जाता । पूंजीवादी विकास पद्धति भोर उपवस्था का यह घन्तनिहित म्रवगुए है कि जिन के पास है जनको श्रोर ज्यादा दो, जिनके वास बहुत ज्यादा है उनको इतना दो कि कोई चीज बाकी न रह जाय । यह जीवन के हर क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। जाहरों में भी जो उपेक्षित ₹थान है पानी के विषय में, बिजली के विषय में. यातायात के विषय में उनकी घोर कोई ड्यान नहीं दिया जाता । देहालों में हालत बरतर है। मुमे तो उस समय महान श्राइचर्य हुप्रा अब कि लख-

नऊ में मिने देखा, विषान सभा मार्गं पर जहां विधान सभा निरित है जहां भ्रच्छे-श्रच्छे महल बने हुए हैं ठीक उसके पीछे के मुहल्ले में श्राप को सुन कर श्राइचर्यं होगा कि केरोसीन तेल लालटेनें जलती हैं, मामूली से बिजली के बत्ब भी नहीं जलते हैं। डतनी प्रसमानता कि जहां पर भ्रच्छी सड़क है उसको प्रोर भी श्रच्छा बनाप्रो, उसको फर्स्ट कलास बनाप्रो लेकिन जहां धूल है, मिट्टी है वहा पर कंकड़ भी न बिछाग्रो-यन पूंजीवादी ठ्यवस्था का तोर नरीका है कि जिसके बास बहुत है उसकी श्रोर दिये जाध्रो प्रोर जो गरीब जनता है उसको वैसे ही रहने दो उसकी ध्राज कोई पूछ नहीं है । में चाह़ता हूं कि इस टृष्टिकोगा से सरकार प्रोर मन्त्री जी को प्रब बुनियादी परिवतंन करना चाहिये।

एक बात में श्रोर कहना चाद्धा हू - हससे श्रनावएयक ०यग भार बढ़ता है। जब देश इतना गरीष है: जो भी धन देका में बढ़ा उसका मही हुंग से बटवारा नहीं हुप्रा, नीन पंचवर्षोय योजनायें समा त हो गई है, उसका प्रधिऋांश fिस्मा पूंजीपनियो की थंनयों में चला गया, उस₹ $I$ बहुत थोड़ा भाग जनता के पाम पहुंच। ग्राम जनता के पाम पहुंचा, जब यह् स्थिfत है तो प्रनावइयक काय भार क्यों बढ़ाया जाय । एक-एक पैसा हमें बचाना है, एक- क पंसे का मद्वुपगोग करना है। ऐसी स्थिति में इस द्वाध्टवेंण से भी यह विधेयक ममर्थन करने योग्य नहीं है। इसकी विचारषारा चाहे श्रच्छी हो, लेकिन जब तक यह चीज संव्वसाधारग़ के लिये लागू न हो या उसके बहुत बड़े भाग के लिये लागू न कर सकें. तब तक थोड़े ठ्यक्तियों के लिये इस को करना या उनकी सुविधाप्रों को बढ़ाते ज़ान। न्यायगंगत नहीं है।

यदि म्राप व्यवहानिक दृषिटचरोए से भी देखें तो मन्तागएा कोई भिल्बरी नहीं होते हैं । ऐसे मन्न्री है जो लख्वपित हैं, मैं जानवा है, यह़ं नाम की जलाग्त नहीं है, जिनके बाप दादापों

ने गलत सही तरीकों से बहुत कमाया है । ऐसी स्थिति में घ्रगर वह मन्नी नहीं रहेंगे तो क्या कठिनाई भ्रायेगी-श्रगर कोई एम० पी० है तो एम० पीज० पलंट में चला आायगा, घगर एम० एल० ए० हैं तो विषायक निवास में चला जायगा, कोई न कोई ठ्यवस्षा तो है ही। जहां तक प्रन्तिम संस्कर का की बात है, जिसकी इसमें चच्च की गई है, वह घरों में हो सकता है एम० पीज० फलेट में हो सकता है, विषायक निवास में हो सकता है या वैंश्रिक स्थान में हो सकत्ता है। हम सभो ऐसा करते हैं, इसमें ऐमी कोन सी बात है, जिसके कारण हस सुविका को बढाया जाय । हैम मत्री रहे दें। मन्त्री मण्डल छोड़ने के बादे जंसा 2 हा्ते उसमें रहने का नियम था, उसके बाद प्रपने निवास स्थान में चले गये। इमलिए सुईिघा को भ्रोर उपादा बढ़ाते जाना कोई उचिन हुषिकोगा नहीं हे।

प्राविर ए एक बात प्रोर कहना चाट़ता हैं मन्नी मणडल से हटने के बाद जो 15 दिन की सुविषा प्रब नक रही है, वह् पर्यात्त है, इम में बढ़ने की कोई जरूग्न नहीं है। लेकिन मर्सी दया, पिटी के श्राधार पर, यदि कोई मर जाय तो, मरजाने की प्रवस्था में श्रर्वाष बढ़ा दोजियं, एक महीना कर दीजिये, लेकिन तीन महीने व ली बात श्रनुनित है। इसलियं इस हृधि कोला से भी व्याबहारिकता के हृष्टिकोगा मे भी यदृ उचित विषेयक नहीं है। मिं किसी को सुविषा देने की भावना का विरोधी नही हूँ, लेकन जहां तक इस विषेमक की ठपवह्दारिकता का सवाल है, इसको लागू करने का सवाल है में इसका समर्भन करने में घ्रसमषं हूँ। पहली नवम्बर $1 \times 66$ से लागू करने का सोचना मी घोर भर्नितिक है। इसे नवेबर 1969 सें लागू किया आये ।

इन घान्दों के साष में बाहता हैं कि मन्न्री डी प्रोर सरकार इस पूरे विषय पर थब नये दृष्टिकोण से विचार करे, वितेयक का बापम ले बौर जब तक हृम दूनरों को भी ये सुविधाये

तोने की स्पिति में नहीं जायें तब तक कुष्ब विषोष लोगों को ये हैविषाये बढ़ाने की चिन्ता न करें।

MR. CHAIRMAN : Shri N. Shivappa.
AN HON. MEMBER : There is no Congress Member to speak.

MR. CHAIRMAN : There was no name from the Congress Party with me.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : I want to speak.

SHRI S. K. TAPURIAH (Palli) : Their assent can be taken for granted. They are all for privileges.

SHRI N. SHIVAPPA: I feel that there must be some limit to the seeking of certain reliefs under the ambit of law. When the Ministers are concerned with a matter which concerns their own emoluments and benefits, they have to think reasonably before putting forward certain things in black and white. But I am sorry to state that they have been careless in bringing forward this Bill, particularly the portion to which I have got my strongest and highest objection, namoly :
"It shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1969."

## AN HON. MEMBER : 1966 ?

SHRI S. K. TAPURIAH : I am reading out like this portion from the Bill which has been circulated to us and which is before the House for ciscussion and approval by the House.

SHRI N. SHIVAPPA : They want to substitute the words 'three months' instead of 'one month' after the cessation of Ministerstip or on the death of the Minister. These are the two important things here. This is in order to ensure that the monetary liability may not fall on the heads of others and in order that the premises occupied by the Minister might not be vacated thereby resulting in hampering the interest of their henchmen or others. If really there is a family which is going to suffer, then I have got a soft corner for them If there is a deserving family which is suffering. then there are, as my hon. friend has pointed

## [Shri N. Shivappa]

out, people with a lot of accumulated money, which they are not prepared to part with for partaking in the government, and they can easily come to the help of such families I have no objection if such a thing is done. But so far as this particular clause is concerned, it is ridiculous on part of any same and prudent man to take this issue into consideration. I do not know the object and reason behind this particular provision. I hope that Mr. Chairman, you will be pleased to consider this aspect. In my view, this has absolutely no meaning. It is a meaningless thing. Why should it be retrospective right from November, 1966 ?

Supposing a Minister's relative or relatives has or have used the phone unauthorisedly an innumerable times for themselves or their relations and thereby they have brought the phone bill to about Rs. 6000 instead of Rs. 2000 or Rs. 1000 . the point is whether it should be condoned under the guise of retrospective effect to this Bill. If the phone has been used for the sake of attending the AICC meeting which might have been convened by this gang or by that gang or by any other, with which I am not concerned, why should we give retrospective effect to this provision?

SHRI MANOHARAN (Madras North) : They are not gangs, but groups.

SHRI N. SHIVAPPA : At least they should come out in their true colours, and admit that the premises have been utilised or that the benefits accorded under the particular legislation have been utilised in excess, by their predecessors in office, or they had misused it or they had made it a mockery and, therefore, the Government now want to bring forward this legislation; if they do so, then certainly we would thank them. But why should there be retorspective effect to this provision? What is the object behind this? So, I have the highest and strongest objection to this particular provision being included in the Act. I hope that in the interests of justice, Government will not bring forward such a B.ll. No sane man should bring forward such a Bill, if he wants to avoid the healthy criticism by the generous public of this country, and if he appreciates the reasonable argument advanced by my hon. friend,
by me and others. I hope that this issue will be reconsidered, and other Bill will be introduced.

The second point that I am going to urge is this. This is a glaring discrimination made under this Bill. Our hon. Ministers want free houses, free allowances, or allowances, free of tax, car allpwances and so many other perquisites under the guise of this Act. Let us grant them these things ; we have no objection. Let them have these things, if they think that Ministership is a matter of some charm, it is a matter of occupying a high office, it is a matter of a superiority complex, it is a matter where the Minister has to categorise himself as different from the ordinary sections of people ; let them consider themselves to be superhuman beings or any other type of human beings. I have absolutely no objection. But my point is this that there are officials in this country who are also drawing salaries and who will also come under this particular provision of law. They have got some rules to follow, and they have to follow some Act, and like the salaried officials, the Ministers also are given some benefits and perquisities such as house rent, car allowance, travelling allowances etc. But I submit that all these perquisites should be grossed up with their income, and let them pay some tax on these things also. Why should there be any discrimination in this matter of payment of tax? If they have evaded the tax or they want to evade the tax. and they have misused their authority, then they have brought the law into a mockery ; they have brought democracy into a mockery; they have brought this country to a mockery, because they want to make a lot of amendments for their own benefit.

At the same time, they do not want to accord sanctity to the principle of equality of opportunits, equality of service and payment of tax to the exchequer without any discrimination, so that ultimately the people benefit. That is why they do not agree to all these emoluments and perquisites being grossed up for the purpose of payment of tax Why do they not bring forward such a law or enforce this by rules? Why should there be this glaring and blatant discrimination and arbitrariness displayed in respect of the largest section of officials in this country? There is a privileged
section sitting in this House which can give evasive answers to any specific question put by any party in the interest of the country. Somehow or other they want to tide over these few days; then they can go home. Many Ministers come and many go, many laws come and many laws go. These will not benefit the country and will not benefit the people.

What type of law is this? Why should they bring this kind of law ? This is simply reducing law to a mockery. Why should there not be sanctity attached to law? We are responsible people discussing these things. We are processing these things. In doing so, let us not process these things as they process illicit liquor in the country in various Congress-ruled States, all the while singing slogans for prohibition. Like illicit manufacture of liquor, we are manufacturing laws in this country. Without responsibility we are bringing in laws of this type because they have got an absolute maiority or can arrange a majority in connivance, conspiracy or collusion, with some Opposition groups. By such counting of heads, these laws will be passed. But whether this will be according sanctity to laws is doubtful.

I would, therefore, request the hon. Minister in charge to withdraw the enactment or at least see that this particular provision is deleted from it.

There is another matter which is deserving of our attention in connection with this matter. It has become a talk of the day that either in connection with AICC meetings during the last two decades of Congress rule or on some other pretext, the phones installed in the houses of Ministers were misused, the State cars put at their disposal for government work were misused and IAF planes have been misused. All these things have been done under the authority of law, whereas Ministers were to use thefe facilities put at their disposal for the specific purpose of government work only for the bencit of the people and in the service of the people. But as I said, these have been used on their own whims and fancies as if they were monarchs in this country.

Hence I suggest the appointment of a committee to go into the question of the utilisation and mis-utilisation of these facilities, utilisation for service or some other purpose, of these facilities and per-
quisites. In the interest of cleanliness and probity in public life, such an investigation is necessary. We have to find out whether government premises were utilised for the purpose for which they were given or for some other purpose.

While I am totally opposed to the arbitrary and discriminatory way in which the salaries and emoluments and other perquisites have been treated for income tax purposes, on the question of provision made in the Bill before us in the event of the death of a Minister, on compassionate grounds I have no objection to it.

भी रखाधोर fसह (रोहतक) : चेपरमैन महोदूय, हाउस के सामने जो बिल है उसमें कोई ऐली बात नहीं है जिस पर किसी भाई को वाजिब नोर पर प्तराज हो सके। लेकिन भपोजीघान की तो हर बात पर एतराज करने की एक प्रादत सी बन गई है। किसी गलत बान पर एतराज करें तो मही हे लेकिन जब सही बात पर भी एतराज़ करते हैं तो बात समभ में नहृीं ग्राती है। डिमोक्रंसी सिफं कांग्रेस मंनों के लिए ही नहीं हैं बलिक प्रापके लिए भी है। किर कोई घड़ी भारी लगजरीज मिनिस्टस्सं के लिये मांगी जा रही हों, ऐसी बात भी नहीं हैं। किमी मिनिस्टर को प्रगर इस्तीफा देना पड़ जारे या बदकिस्मनी से मोत वाके हो जाये तो उमके लिए प्राप से हजाजत चाहते हैं कि दो ीीन महीने तक उममें रह सकें प्रोर उस F बाद ल्लाली कर दें । प्रगर मोन न भी हो, कुर्fी ही छिन जाये तो वह भी मोत के बराबर ही हाॅदा होता है। कर्सी का छ्विनना मी बड़े से बड़े लोग ब बीष्त नहीं कर सकते। ऐसी हालन में मकान छोड़ने के लिये कुष न कुछ्छ समय तो देना ही चाहिए $1 .$. .(व्यषबाए) ... पासमान से उत्तर कर कोई जमीन पर भा आमें लो उसके विसाप के ठंटेपन के लिए योड़ा समय चाहिए। ...(घ्वबबनान)... के यरमंन साहब ध्राज केरल के मुतालिक्लि जानते है। प्रगर बवारत खिषकी तो लोगों को कंपकंवी धूट जाती है। पह हिल उन के लिए :
[श्री रराघीर सिस] है। के रल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सभी के लिए यह बबल है । ...(उपबधान) ...पालियामेंट जो बिल पास करती है वह सारे कन्ट्री पर लागृ होता है । में चाहूंगा कि यह बिल सिफं सेन्टर में ही नहीं बलिक दूसरी स्टेट्म पर भी लागू होना चरहिए। घ्रवोजीशन को चाहिए कि बे भी इसको लागू करें मैं सभी के लिए बात करता हूँ।

चेयरमंन महोदय, प्रगर कोई मौत वाकं हो जाती है तो 13 दिन होक में ही गुजर जाते हैं जबकि बाहृ से श्रोरते श्राती हैं प्रोर मातम करती है। एक महीने तक रिषतेदार माते रहते हैं-पल्ली बिछी रहती है, वे भ्रशते हैं खानर मातमपुर्सी करते रहते हैं। उस तरफ के मेरे दोस्त चाहते हैं कि भ्राज लाश पड़ी हुई है श्रोर श्रगले दिन ही मकान खाली करो। में समभता हूँ यह बड़ी उ्यादती की बात होगी। हर बान में दिखावा नामुमकिन बात है। प्राखिर जो वजीर हैं वह भी इनसान हैं। इस किस्म की घ्रगर कोई बात हो जाती है तो उसके लिए न सिर्फ हम लोगों को रहम करना चाहिये बहिक एललाक प्रोर इन्सानियत की बात भी होनी च. हिए । इ में नावाजिब तोर पर कोई बात नहीं कही गई है। जसा रास्त्री जी के लिये कहा, दूस किस्म की कोई बात नहीं है। जब ऐसा ठग्यू यह पार्लमेन्ट लेती है तो फिर घगर किसी मिनिस्टर की ठेथ हो जाती है तो फिर उस हालत में तीन महीने का भरसा कोई लम्बा नहीं है। किसी की कुर्सी ध्दुन जाती हे उसके लिये भी एक महीने का मरसा कोई ज्यादा नहीं है । ...(व्यबधान)...

साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूँ कि वजीर साहबान थोड़ी सी घपनी जान व रांकत कम करें। यह देशा गरीबों का है। कार चलाने के लिए जो एक एक दो दो घोफर रहैते हैं उनमें कमी करें । सेक्रेटरीज़, डिप्टी सेकेटरीज, फस्टं, सेकेन्ड मोर थं मेंड्ड पी एज़, abld्रममें भास्टेरिटी करने की जलरत है। जलरत

एक चपरासी की है लेकिन कोठी में 15 चपरासी लगे रहते हैं। उनमें घ्रापस में जिद्द लगी रहती है कि घह नहीं करता तो में क्यों करूं, लिहाज़ा काम कोई भी नहीं करता। यह गरीबों का देश है। यह वाजिब नहीं है कि मिनिस्टर बनते ही 25 या 50 हजार का फरनीचर चाहिये पहले का श्रगर काफी फरनीचर पड़ा हुग्रा है, वह 6 महीने या साल भर पुराना भी हो गया है तो उसमें क्या बात हो गई ? फरनीचर तो दर्जनों साल चलता है। लेकिन मिनिस्टरों में कम्पटीषान होता है कि फला वजीर की कोठी में फर्नीचर जानदार कलर का 尹ै, मेरा तो उःसे भी शानदार होना चानिए़। हमें तो ज्यादा से ज्यादा किफायतशारी करनी चाहिए श्रोर यह नहीं देग्वना चाहिये कि इंगलैंड श्रोर श्रमरीका के वजीर किस तः हे रह्ते हैं। हमें तो ज्यादा से ज्यादा सादा रहने की कोशिश करनी चाहिए ग्रीर जितना कम से iम खचं कर सकें लग्जरीज़ पर वह ग्रच्छी बात होगी। मेरे दोस्तों ने जो राई का पहाड़ बनाया है इस की कोई जरूरत नहीं थी। इस बिल को जल्दी पास क.रना चाहिये था. यह सब के हित की बात है। भ्रपोजीशान वालों की भी जगह व जगह सरकारें हैं इसलिये हस में मुखालिफत की कोई गुंजायश नहीं है । कानूनी तोर पर यह बात ठीक है, श्रणर किसी को मकान से बेदखल करते हैं तो श्रदालत भी 3 या 6 महीने का मोका देती है। किसी से मकान भ्माप प्रगर खरीदे तों उस को भी बाली करने के लिये कुछ मोका देते हैं । इसलिये कानूनी तोर पर, श्रख्वलकी तोर पर, इन्साफी तोर पर कोन भी ताराजू पर श्राप यह बात तोलते हैं। हर बात की मुलालिफ़त करना ही भ्रपोजी़शन का काम नहीं होना चाहिए। में चाहूगा कि यह वबल यूनानिमसली पास करना चाहिये । में पुरजोर छाब्दों में इस बिस की दिमाटत करता है।

भी कंबर लाल गुष्त (दिल्ली सदर): सभापति जी, मुभे श्राइनर्य है कि समाजवाद का नारा लगने वाले लोग प्रज इस सदन में इस बात की मांग कर रहे हैं कि मंत्रियों को प्रोर सुविषायें दी जायें। घ्रभी मेरे मित्र, चोषरी रााधीर सिह ने कहा कि घ्यगर किसी मिनिस्टर को हटा दिया जाता है तो वह भी मोत के बराबर होना है। मैं इस को मानता हूं । लेक्किन किसी को भ्मगर मांत्र पद की ग्राशा हो श्रोर उस को मन्त्री न बनाया जाय तो उस के लिए् वह् भी मोन के बराबर होगा। तो यहु चीज नहीं चल सकती।

एक तरफ तो यह् नारा लगाया जाना है कि जो प्राउवेट्य संष्टर में काम करते में उन की सुईवधाम्रों श्रोर तनख्वाहों पर मीलिग लगायी जाय, में उस के पक्ष में हूं, मोर दूमरी तरफ मंत्रियों को ग्रोर ग्रधिक मुविषायें मिलें श्रोर ज्गादा फेसिलिटीज मिलें इम के लिए सदन में बिल लाते हैं, यह जो दो संटंन्डर्ड हैं ये देश के सामने नहीं चल सकते। मैं बताना चाहना हू कि मंप्रियों को भ्राज कितनी सुविधायें हैं, एक मन्श्री के ऊर कितना खर्च ग्राता है ? एक सव!ल के जवाव में मन्त्री जी ने कहा थ। कि एक कैबबनेट रैंक के मंत्री को तनख़ाह 27,000 रु० साल मिलती है, सम्पचुप्ररी म्यलाउन्स 6,000 रु०, fिनिंठग का रैंट 7,800 रु०, बिजली के लिये 2400 रु०, फर्नीचर का रैंट 7,704 रु० घ्रोर उन के संक्रंटेरियट पर 61,800 रु० साल का खर्च प्राता दें। मिकल फेसिलिटीज़, ट्रेविल, स्टाफ कार घ्रादि को सुविषायें मिला कर एक मंत्री के ऊपर 15,000 रु० महीना खचं होता है। यह तो कानूनन जायज है। लंकिन क्या प्राप कह सकते है कि मंत्री श्रपनी ताकत का मिस यूज़ नहीं करते ? मंत्री की कोठी पर जिनना खचं होना चाहिये उतना ही होंता के ? मेरा चार्ज है कि यद् सरकार प्रोर इस के मंत्रो, जिननो कानून में मुविबायं दी गयी हैं, उन से कई गुना जगादा खर्च करते हैं भोर उस के ऊपर कोई कंट्रोन

नहीं है । में मांग करजा हू कि प्रगर सही माने में ग्राप समाजवाद की बात करते है, नारा लगाते हैं तो खर्चे के ऊपर सोलिग लगाइये, जो सुविषायें हैं. तनखाहें हैं, उन के ऊपर सीलिग कराइये। पहले घ्रवने माप से घुहूवात कीजिये तब लोगों के ऊपर भी उस का श्रसर होगा । केवल नाराबाजी से लोगों की प्रांखों में घूल भोंकने से श्राप गरीबों की मदद नहीं कर सकते। यह जानू थोड़े दिन का है। जन उतर जायगा तो माप के सर पर बोलेगा घोर श्राप को भारत में कहीं सिर हुपाने की जगह नहीं मिलेगी।

टेलीफ़ोन का प्राप मिस यूज करते हैं। मैं कह सकता हैं कि राष्ट्रपनि के चुनाव के समय, यह इन दोनों गुटों का भगड़ा था, मंत्रियों प्रोर खास तोर से प्रधान मत्री का 15 जुलाई से 15 प्रगस्त तक का टेलीफोन का बिल श्रगर देखा जाय, ट्रंक पोर लोकल काल्स का, मैं खास तोर से ट्रंक काल्स का जिक्र करता हूं कि करस्पोधिन्स पीरियड का वहले तीन सालों का जो ट्रव्क काल्स का हस समय का खर्चा है उस से कम से कम दम गुना पषिक खर्चा इस बार हुपा होगा श्रोर वह टेलीफोन सारे का सारा राष्ट्रवति के चुनाव में घ्रपनी पार्टी के लिये, भ्रपनी पार्टी के एक फंकशान के लिये इस्तेमाल किया गया।

हम ने दे वा कि पार्टी फंड के लिए लाखों रु० इकठ्ठ किये जाते हैं, घ्रोर प्रषान मन्त्री
 fिद्यले ठाई साल में एकटू किये हैं। एक करोछ कार लाख ऊ० बड़े-बड़े बिफ्षनेम हाउसेज़ से इकट्ठा किया गया है। सरकार बातें करीी हे कि हम मोनोपली खर्म करना चाहते है। क्या इस सरह् से प्राप खत्म कर सकते हैं ? हरगगज़ नहीं। घाप बातें करते है हि हैम कनसेक्ट्रेशान भाफ़ वंस्य खरम करना चाहते हैं, बाते गरीबों की करते है एक मुंद से पोर दूसरे हाय से गरीबों का छून चूस कर भमीगें की जेष में डालते है। जिस पार्टी के मन्च्री
[श्री कंवर लाल गुप्त]
बड़े-बड़े बबजनेस हाउसेज़ से दो, ढाई साल में एक करोड़ रु० इकठ्ठा फरेंगे श्रपने फैक्शान के लिए इकठ्ठा करेंगे क्या भाप ने कभी सोचा कि ये बिजनेस ह।उसेज़ क्या यों ही पैसा दे देते हैं। भ्रगर कोई एक लाख रु० देगा तो 50 लाख रु० का फायदा उठायेगा। माननीय रखाधीर मेसह जी की राकल इतनी सुन्दर नहीं है कि देखते ही छनना रुपया मिल जाय । छस की जुडिशियल इनक्वायरी होनी चाहिए कि ढाहे साल में जो सुविधायें ऐक्ट के तहत मंभ्रियों को हासिल हैं उन का कितना मिसयूज किया गया, श्रपनी पावर का किस तरह से गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया ? सरकार कहती है कि ह्म ने मिस यूज़ नहीं किया। माननीया तारकेष्वरी जी ने कहा कि एयर फोर्स के हवाई जहाजों का छस्तेमाल किया गया ए० घ्राई० सी० सी० के छेलीगेट्स को लाने के लिये । मंत्री महोदय ने कहा कि यह घ्रारोप बिल्कुल गलत है। वह्ह तो कहेंगे ही। इस की इन्डिपेंडेंट छ्दकवायरी होनी चाहिए तभी सही बात का पता लगेगा। में चार्ज लगाता हूँ, मन्धी महोदय इसका खंडन करें, कि ए० पाई० सी० सी० के लोगों के लिये छ: बंगले रिज़र्ष किये गये घादी के नाम से ओर वहां पर ए० भाई० सी० सी० के डेलीगेट्स को ठहराया गया । में उन सथानों के नाम भी बताता हैं। 8 , कोटला लेन का बंगला सरदार बूटा fिह के नाम से रिजर्व किया गया, 21 विलिन्गउन क्रेसेन्ट मुर्वीदद घहमद खां के नाम से, 13 पकषर रोड, कृष्पाप्पा के नाम से, 3 , तीन मूति लेन श्री भार० पी० के नाम से, 32 घोरंग़जेब, शांति कोठारी के नाम से, 8 , पशोक रोह, श्री सिद्धे छवर प्रसाद के नाम से रिजर्व किया गया। हन्होंने जादी के लिए ये बंगले लिंय जिनका रिजर्वेशन 20 तारीख से हुपा लेक्रिन भोक्यूपेशन 16 तारीख से ही हो गया । किस की जादी हुई, मुभे नहीं मालूम । किस की जादी किस के साथ हुई

मैं नहीं जानता । क्या उन के बेटों को मी शादी का निमंच्रा पत्र मिला था ? क्या उन के नजदीक के माता पिता को शादी का निमन्त्र्रा पत्र मिला था ? क्या श्राप ने भी किसी को निमन्ध्रा पत्र भेजा । किस की शादी थी, कोन दुल्हा था प्रोर कोन दुल्हिन थी, वह कुछ नही मालूम। वहां पर ए० श्राई० सी० सी० के डेलीगेट्स ठहरे हुए थे। मैं चाहता हूँ कि श्राप इस की जांच कराइये । हम ने छादी की सेरेमनी देखी थी, लेकिन यह शादी नहीं थी। यह तो डाइवोर्स था। प्रौर मुभे ताज्जुब है कि इस डाहवोर्स की खुरियां मनायी जा रही हैं। इसी तरीके से एलेक्शन फंड्स की बात कहो गई । प्लेक्शन के दिनों में, मिड-टर्म पोल में...

MR. CHAIRMAN : I am afraid you are going much beyond the scope of the Bill. If you open up all kinds of subjects, I cannot prevent other members also from going into all kinds of subjects. Then, this debate cannot be controlled at all. This Bill is specifically meant for one particular purpose.

बो फंबर लाल गुप्त : अप मेरी बात सुन लीजिये। मेरा कहना यह है कि जो घ्रलाउंसेज या सेलरी हैं कानुन के मुताविक मंत्री लोग उन का मिसयूज कर रहे हैं। में इस का उदाइरा देना चाह्ता हूँ । स्वयम् प्रधान मन्त्री महोदय ने मिड-टर्म पोल में...(घ्पबधाम)... भाप नये प्रिविलेज माँगने जा रहे हैं लेकिन जो एनिजस्टिग फेसिसिटीज हैं उन का मिसयूज हो रहा है। मिउ-टर्म पोल के मन्दर एप्रर फोर्स के ह्वाई जहाजों के इस्तेमाल में लाखों रुपये खर्च किये गये घ्रोर विहार के भ्रंदर सिक्योरिटी को छोड़ कर बाकी चीजों पर 12 लाख रपये खर्च किं: गये ...(ध्यवधान)... घोर उस का एक पैसा भी काप्रेस ने पे नहीं किया । क्या यह मिसयूज नहीं है ?

MR. CHAIRMAN : What is the relevance of this to the debate?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: The Prime Minister is entitled to have an Air Force plane for official purposes. But instead of that, she has been using it for mid-term poll

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Air Force planes are not available to the Prime Minister under the Salaries and Allowances of Minister Act. Therefore, this cannot be raised during this discussion. There are certain rules laid down for this purpose. He has a very irresponsible and false allegation. This matter has been clarified here.

घी कंचः लास गुट्त : भ्राप एन्ववायरी करवा लीजिये। मन्त्री महोदग भूठ बोल रहे हैं। गलन कहृते हैं। वह फेम करें ए्न्क्वायरी । मैं साबिन करूंगा, जो मैं कह़ रह्रा हूँ।

SHRI RANDHIR SINGH: The Prime Minister herself has contradicted it.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : If charges are made with a sense of responsibility, they can be enquired into. But if they are made in this irresponsibie fashion, no Government can do anything except denying it.

MR. CHAIRMAN : If the hon. member wants a debate on any subject like this, he can have it on a proper motion on some other occasion. This Bill is only concerned with amending a particular section of the Act. If you drag in all these extraneous subjects, it will be a general debate. I cannot allow it.

SHRI K. K. NAYAR (Bahraich) : It is not permissible to refer to the abase by the ministers of the existing facilities?

MR. CHAIRMAN : That I allowed.
SHRI KANWAR LAL GUPTA : I am narrating instances where the Prime Minister and other ministers are misusing the facilities given to them.

MR. CHAIRMAN : You were referring to elections, etc. That is extraneous. (Interruptions)

SHRI RANGA (Shrikakulam) : If the Prime Minister is using Air Force Planes, does it come under "allowances"? No, it will not come. Therefore, it is relevant to refer to such cases when the Bill is being amended to show that the Act is not implemented in a proper way, it i; implemented in an extraordinary way. What is wrong with it?

MR. CHAIRMAN: If you twist the arguments like that I do not know where it will end.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, you should do justice to me also.

MR. CHAIRMAN: He should conclude now. His time is over.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I will finish it in two minutes.

मेरा कहना यह है कि मन्च्री महोदय ने इसे डिनाई किया लेकिन बिहार, पंजाब घोर बंगला के मिड्ट्म पोल में प्रधान मनी के ऊपर मिक्योगिट्टी को छोड़ फर कितना खर्च ग्राया ? मेरा $\because$ स्टिमेट यह है fक तीनों स्टेटों में लगभग ? 0 नाख़ रुपये के ग्नचं किये गये ग्रोर उस में से कांग्रेस ने एक पैमा भी वापम नहीं किया । वहै रुपया जनना का है। उस के लिगे कौन जिम्मेदार है ? वह् कपया इस देशा को मिलना चரहिये । इस सरकार को चाहिये, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वह पैसर । यद्ध कांग्रेस दे या व? कांप्रेस दे, मुभे इस से मतलब नहीं है, लेकिन सरकार के खजने हे जो पैसा निकला है वह़ गंर-काननी तरीके क्षे निकला है घ्रोर उस को वापस भ्राना चाहिये ।

एक उद्षाहरा दे कर मैं लश्म कर्नंणा। यहा जो कांग्रेस उषर की तरफ है उस के डिप्टी चीक विहृप को तन्छवाह मिलती है घोर नित्टी मिनिस्टर का जो स्टेटस होता है, उस को जो सुविधायें मिलती है वह सब उस को मिल रही हैं। क्या यह् काभूमी है ?
क्या यह कानून के खिलाफ नहीं है. ? क्षा इस पर एतरणज नहीं जठाया गया ?
[श्री कंतर लाल गुप्त]
फिर भी स ग्कार उस को देती जा रही है ग्रोर कानून तोड़ रही है : मैं पूछ्छना चाहता हूं श्रोर मन्र्री महोदय जरा जवाब दें कि कोन कानून तोड़ रहा है ? कोई कानून नहीं है कि fिष्टी चीफ किह्प को वह 1500 रु० दिलायं चाहे एक डिप्टी चीफ व्हिप हो चाहे कई हों। श्रगर यहां गरीबों का सवाल है तो क्या यही सरकार का समाजबाद है। जब श्राप समाजबाद का नारा लगाते हैं, गरीबों की बात करते हैं तो कम से कम जो मिनिमम चीजें हैं उन की गारेन्टी तो कीजिय कि तीन साल में हम इस को पूरा कर देंगे। लेक्चिन यह गारेन्टी देने के
 भत्त घोर बढ़ने गाडिये, मंत्रियों को श्रोर सुविधायें नेनी चाहिय । घ्रगर यहा पार्लियामेंट के मेक्बरों को सुविधायं मिलेंगी तब फिर राज्य सरकारें भी वही करेंगी। क्या यही समाजवाद है घ्रोर इसी समाजवाद की जड़ मरकार रखना चाहती है ?

मैं कह्ता हू fंकि सरकार इस सब चीज को निगमित करे घ्रोर खर्च पर कंट्रोल करे । सुविधायें कम की जायें घ्रीर तक ध्रादर्षा रकखा जाय जिस को हम मानें । नहीं तो यह लोगों के साथ धोख़ा है श्रोर जो नकाब श्राज श्राप के ऊपर चढ़ी हुई है वह् उठ जायेगी द्रोर भाप का सही चेहरा लोगों को नजर घ्राने लगेगा।

इन शब्दों के साथ मैं दूस बिल का विरोष करता है।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Mr. Chairman, I am really sorry that Shri Gupta brought in all kinds of things on a simple amending Bill like this.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Do not over-simplify it.

SHRI R. D. BHANDARE : This Bill deals with only two contingencies. In the case of a Minister vacating office, he should be allowed to use his residence for one
month and in the case of death of a Minister his family should be allowed the same facility of using the residence for three months. It is a humanitarian measure.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: What about the poor people in the villages?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: What has he got to do with them?

SHRI R. D. BHANDARE: If the opposition starts bringing in irrelevant points on such a simple Bill as the present one it is failing in its duties. They must follow the rules of democracy and the role of the opposition in a democracy so that democracy can function successfully. In the present case they should adopt a humane attitude. We are dealing with a Minister who has vacated office, or the family of a Minister who has died in office. Instead of sympathising with the measure, he is talking of all sorts of things as if we can attack them in any manner we likc. That is not the way of functioning under democratic rule.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I sympathise with you.

SHRI R. D. BHANDARE : You sit in the Opposition. I do not require your sympathy at all.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : We will recommend your case for DeputySpeakership.

SHRI R. D. BHANDARE: I am thankful for your sympathetic attitude but when I do not want your sympathetic attitude, why do you want to thrust it on me? It is wonderful indeed !

When we take part in a debate on a proposition or a Bill, it should be relevant. I would also appeal to you, Mr. Chairman, to ask them to be relevant; otherwise, we also can be irrelevant.

SHRI HARDAYAL DEVGUN : (East Delhi): On a point of order, Sir. He is speaking on the procedure of the House rather than on the Bill. He is not speaking on the Bill.

MR. CHAIRMAN : There is no point of order.

SHRI R. D. BHANDARE; I do not want to be irrelevant as it is their monopoly to be. I simply support the measure as it is. I am told, Government has already circulated an amendment putting "two months" instead of the words "three months". When it will be moved, I shall support it. Meanwhile I am supporting the Bill as it is without any reservation.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : Mr. Chairman, we are not quite so heartless as to oppose a case when the family has to be thrown out under the existing rules and you are seeking an amendment of that. But the basic principle involved in looking after the Central ministers must be known to the world outside and the House in detail

The present lavishness and the uncontrolled expenditure is really distressing to all of us. But we, Communists, are not really surprised at this because these 22 years of rule in Delhi and in the States where that party has ruled (An Hon Member: Misruled.), they had been living a completely isolated life from the people of the country. They have no reletaion with the base, the root, the people. What is happening today is an outcome of that.

I will quote from the Government of India Gazette what a minister, on assuming his office, gets. He gets furniture worth Rs. 32,000 and electrical equipnent worth Rs. 6,500.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam): I think, the Bill relates to what his family should get when he dies.

SHRI JYOTIRMOY BASU : I will come to that. We want him to live long.

Coming back to my point, a deputy minister, for which Shri Randhir Singh is trying hard I am told, is entitled to Rs. 16,000 for furniture and Rs. 6,000 for electrical appliances, making a total of Rs. 22,000 . I do not blame them.

I come to another very interesting thing. They talk about Rs. 650 as the standard rent. The cost of construction at the time of Lord Curzon, when bricks used to be sold at Rs. 10 per thousand is not the cost today. A minister living in Willingdon Crescent, Shri Fakrudin Ali Ahmed, has a
total covered area of about 18,000 square feet $-1,090$ square metres for his own dwelling and 686 square metres for the outhouses. If you calculate it, it comes to 18.000 square feet of living space. In Calcutta, Delhi and Bombay, if yuu get something at reasonable prices, you get it at Re 1 to Rs. 1/2/-per square feet. That way, I would say, the people are paying nothing less than Rs. 25,000 per month for that man's living. I have quoted only one instance. There are many others. If you will kindly look at my Unstarred Question No. 2044 dated 4th August, 1969, you will get the full details.

Then, Mr. Jagjiwan Ram is occupying about $15,000 \mathrm{sq} \mathrm{ft}$. Dr. K. L. Rao is occupying 14.000 sq. ft. Even the Deputy Minister Mr. Iqbal Singh who was in the Ministry of Works, Housing and Urban Development, let alone doing anything for Government servants, gets not less than 12.000 sq . ft for his livi'g. His department does not provide free bath and latrin for some of our domestic assistants.

The sum total of the perquisites that they enjoy is more than four times or even 10 times the salary they get I would say, let the whole thing be examined by a cost accountant. You will find that a Minister at the Centre costs the people nothing less than Rs. 20,000 per month. It might even go upto Rs 30,000 per month. They are doing all this book value It is all an eye-wash. They want to get $t$ ix-free wealth.

Then, I come to the self styled Yudhistra of the Congress Party, Shri Morarji Desai. He required Rs. 2,30,425 for maintaining a regiment of people to reply to our letters. What sort of a letter? You write for an increment of Rs 5 for a poor Government servant. He replies in two paragraphs saying, "No, you go to hell. We will not give you that." For that, he required Rs. $2,30,425$.

It is all to get tax-free benefit. Yesterday. Mrs Indira Gandhi talked a lot about money and economic matters. May I urge upon her humbly, "Doctor, treat thyself first. Prevention is better than cure. Take care of your cabinet first."

I would like to say, you amend the rules and reduce all these perquisites. You charge 6 per cent on the market value plus cost of maintenance and repairs. You do away with imported heavy cars requiring one gallon of petrol for every 10 to 12 milas.
[Shri Jyotirmoy Basu]
You ride Lagunda, Lancia, Impala and Buick. You do away with these things. It causes an irritation to the people who are starving. You go to Old Delhi and see the conditions. A man cannot get even drinking water. The people are starving.

We would like to know from the hon. Minister how much have the Ministers paid during the last three years on account of private use of cars. They are also supposed to pay to the exchequer. They are also supposed to pay for the use of extra furniture. I want to know how much money have the Ministers paid to the exchequer on these accounts.

In U.K., the per capisa income is about 1517 dollars per annum which comes to Rs. 32 per head per day. Here, the Government says, it is one rupee and a few annas whereas we say it is only 14 paise. There, the Ministers. after deducting taxes, get much less than what in sum total these gentlemen here get when the people in our country are not getting two meals a day.

Going back to the British days, the Viceroy's Executive Councillers drew Rs. 75,000 per annum. They paid income-tax and covered other taxes also. Today, these gentlemen are getting much more than what the foraigners got ruling this country. It now seems they used to live more modestly.

Now, I would like to draw the picture of a United Front Minister in West Bengal. A Minister in West Bengal gets in all Rs. 2500 per month.

### 15.00 hrs.

## SHRI CHENGALRAYA NAIDU

 (Chittor): What is the square feet area your Ministers in West Bengal occupy ?SHRI JYOTIRMOY BASU: Our Ministers get Rs. 300 house rent allowance, Rs. 400 as Confldential Assistant allowance and get two PA-cum-Stenographers. They do not occupy Government quarters. One Auditor General proposed to the Government giving a lump sum amount to the Miniaters for covering all the costs. I would like to know if the proposal was shelved by the Government and why they sbould not revert to that proposal and honour it and do all that in posibic. As meards people
who come here to administer the country, their living must bear a close relationship with the resources of the country and the living of the people

SHRI TENNETI VISWANATHAM : We have not heard his views on the present Bill at all.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): He has said it first.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Sir I support the Bill brought by the Government.

SHHI S. K. TAPURIAH (Pali) : Here is a meeting of the hearts.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: The Minister when he resigns, has to vacate the residence within 15 days. The Bill makes it one month. When he dies while in office, his family has been allowed by the Bill to keep the residence for two months instead of one month. It is all on humanitarian grounds. So it is a good thing. So I am supporting the Bill. When anybody dies, two months is not enough. That is my opinion. In that house the family of the deceased Minister have to perform the ceremonies according to the religious customs and so three months is necessary. I think three months must be allowed in that case. When the Minister resigns, he can be asked to vacate the residence within a month. There I have no objection. But in this case, when a Minister dies, at least three months must be allowed to enable the family to complete the ceremonies according to the Hindu custom. I am very glad that the Government has come forward with the Bill and they must implement it properly.

I would like to bring to the notice of the House one instance. When Shri Lal Bahadur Shastri died, the entire Parliament agreed that Shri Shri Shastri's family should be provided with a house and his family was provided with a residence. How respected he was and how the entire Parliament and the entire country felt it and a house was allowed. All these days there was no trouble. Now the Government has sent a bill to Shri Shastri's family-I was told and I have soen it in papers-to pay Rs. 7000 as rent for furniture. I am told that the furniture
were asked to be kept there to be moved to another house so that these things may be preserved as a museum. When the Government finds that his son is not supporting them and that he is against the Government, a bill was sent for Rs. 7000 . Is it good for the Government to do that?

The other thing is: they have sent a telephone bill to Shri Shastri's son for a period when Shri Lal Bahadur Shastri was alive. Is it good? My only request to the Government is : is it good for them? I only appeal to them. We have got so much respect in this country for Shri Shastri's family. Whatever be the politics. I want the Government to withdraw that demand for rent for furniture and the telephone bill.

SHRI JYOTIRMOY BASU : On a point of information, Sir. What is the date of that demand?

MR. CHAIRMAN : Please let us not go into that. Order please

SHRI CHENGALRAYA NAIDU:I am not blaming anybody. Hut this has been done. I do not know whether the Minister knows it or whether some departmental officia! has done it. There is an impression among the public that this has been done wantonly. At least to clear that misunderstanding, I want the Ciovernment to see that these things are not collected from his family.

Regarding the square leet area, the Ministers are occupying, just now our friend said-he mentioned so many names-that they are occupying so many sq. ft. May I remind my hon friend. Shri Jyotirmoy Basu, about the area he is occupying as a Member of Parliament? when he occupies so many sq . ft . of area as a Member of Parliament, how can he complain about Ministers ?

SHRI JYOTIRMOY BASU : How much? Let my hon. friend listen to me. (Interruption)

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: Mr. Jyotirmoy Basu. I have seen your bungalow. It is equal to the Deputy Minister's bungalow. Why do you talk like this?

SHRI JYOTIRMOY BASU : Sir, it is a
distortion of truth. It is a serious matter. I am entitled to have a personal explanation.

SHRI RANDHIR SINGH : Every week end he is in England He is talking about the poor.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I only said, when one criticises others, let one look back at oneself. That is the only thing that I said.

My only appeal is, let the period provided be 3 months. Let the Government say that the demand for payment of bills served on Mrs. Shastri will be withdrawn. That is all my request.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Since my name has been dragged in, I wish to say something. I have been living in a pigeonhole.

## SHRI S. KUNDU-

MR. CHAIRMAN : All Members cannot stand at the same time.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Mr. Chairman, Sir, you had been a Member of the Housing Committee. So, I would not like to carry coal to Newcastle. But I wish to dispel any worng impression in this regard and I wish to say that I had been living in two pigeon-holes in Vithalbhai Patel House. The total area would not exceed 600 sq . feet. For $2 \frac{1}{2}$ years I was living there. Then, after so many representations. (Interruption)

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Sir, I don't believe that a Member is living like a pigeon.

SHRI JYOTIRMOY BASU : ...after approaching the Housiog Committee, you had considered the whole thing, and you had instructed something and then 1 was allotted a semi-detached bungalow, one of the oldest in Delhi. It is normal accommodation given to many other M. Ps. Where is this accommodation and where is the Minister's accommodation of 20,000 sq. feet? Sir, what be says is in bad taste and it is absolutely disguating.

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Sir, there is nothing to object to in this Bill. As my
[Shri S. Kundu]
friend said, the Bill provides certain amenities in the event of the death of a Minister. Now, the question is, the Ministers have one physical death, another is political death. In the right time they also die, as some Minister very recently died. So, the Minister can also think of providing some privileges and amenities to those Ministers who die in the right time Besides this, there is another thing. What we feel is this. The talk of socialism should stop and some sort of profession must begin. Therefore, if it is necessary that we must say something which we are talking or we must do something which we have been talking for years together it is necessary that such a thing should be practised by the Minister. I do not want to get into that dispute whether the total cost or total expenditure of a Cabinet Minister comes to 2 lakhs or 3 lakhs or 4 lakhs. The question is that the expenditure is definitely on a higher side and higher scale and that needs to be completely slashed down. Sir, there are no two opinions about that.

Those who administer the law or those who administ:r socialism must also live in a very humble and simple way. I would refer incidentally to Khan Abdul Ghaffar Khan who would be addressing us this evening. He has been telling us that we have forgotten Gandhiji. When Ciandhiji thought of Ministers drawing a salary of Rs. 500 , many people here ridiculed him and said that Gandhiji did not know that the cost of living had gone up during all this time. But it is also fact that some Ministers are living with Rs. 500 per month today also. I do not say that they should live with just Rs. 500. But for heaven's sake, let them not say that they represent a poor country where the per capita income of 25 per cent of the people is between 23 paise and 27 paise and yet they would spend about Rs. 3 lakhs per year on themselves.

1 take this opportunity to plead with the hon. Minister that be must bring forward a comprehensive Bill which will reflect a completely fresh thinking on this subject, and let us have new ideas on the salaries and allowances and other amenities for Ministers, and let us lay down some scales and let us stipulate that it should not be more than Rs. 2000 per month including all perquisites.

In the company sphere, it is said that
some directors and managing directors get about Rs. 2 to 3 lakhs by way of salaries, allowance and perquisites. Some people say that it is sometimes even Rs. 5 lakhs per year. But the question is whether the Ministers should equate themselves with the company directore or managing directors. If that be so, then there is no purpose in their getting elected to the House and trying to represents the people 80 per cent to whom are poor ; if they want to live like a petty maharaja then there is no purpose in their getting elected here. If they only preach socialism but do nothing to implement it, then it is of no use. Therefore, we should bring forward legislation in such a way that people will have faith in the laws that we make. Otherwise, people will say that we are only talking wildly and doing nothing.

In 1947, when we got our Independence, the Ministers in the then Congress Government used to get a salary of Rs. 5000 ; then. it was subsequently reduced to Rs. 3000 when this Bill was brought forward in its original form. The thinking of the people who were then in Government is clearly exposed in the detates that took place here in those days. And I shall have occasion presently to quote from the debates It is something very interesting. Mr Gadgil, who was a Minister then told Sardar Patel that he could not live in such a big house, and he sard 'This house haunts me; it is a big mahal', and Sardar Patel told him, 'You have lived for many years in jail, but now you may stay in a mahal'.

While moving the parent Bill for consideration, Dr. Katju said in support of the salaries and allowances that Ministers could not live in the air ; they had to work ; they had to maintain their children, their sons and daughters had to be looked after and provided education and other things, I would submit that we have not come to make our Ministers earn some unearned income. Ministers have two kinds of income ; one is the earned income which is provided under this Act along with the perquisites, about which we have parliamentary questions here, but nobody knows any account of their unearned incomes. The whole purpose is defeated if we start living in nice luxurious flats and then we try to justify this extravagant expenditure. Therefore, I feel that we must do some fresh thinking on this matter.

I would request the hon. Minister to go into this matter in great depth and bring forward a comprehensive Bill so that we could really cut down all those amenities which are unnecessary. I think if we remove all the carpets from the MPs' flats, Ministers' flats the oflicers' rooms in the Central Secretariat, we shall be saving a few lakhs of rupees.

## SHRI K. LAKKAPPA: Rs. 1 crore.

SHRI S KUNDU : My hon. friend says that we shall be saving Rs. 1 crore. I may not agree with him, but definitely, we shall te saving a few lakhs of rupees; with the aid of this amount, we could sink a tubewell in my constituency where the people who not get any drinking water now may be in a position to get drinking water. This money could be utilised for such priority items.

Times are very bitter now, and the people wil! not wait if people talk socialism but do not practise it. The people are now determined to throw away such people as halt and do not act. Before such a catastrophe takes place, I would warn the hon. Minister that he should bring forward a comprehensive Bill laying down a positive limit to such expenditure.

In conclusion, one more point, We say we do not have money for expenditure on the priority sectors. Let us do one thing. Let a Bill be introduced to the effect that for about 10 years no one should get salaries and allowances $m$ re then Rs. 1500 per month. I.et the extra money now being given being collected into a fund. After ten years, it would be paid back to them. In the meanwhile, let this amount thus saved be used for ex;enditure in the priority sectors. This can re done anly if Ministers also show the way and show a real will to act, not only the will to talk.

SHRI JAIPAL SINGH (Khunti): 1 am surprised that this Bill, innocent as it is sh suld have taken $s$ s) much time and osst the country quite a lot of money. I am sorry my young friend. Shri Jyotirmoy Basu, is not here. We had better set the example. We, MPs, have been talking about Ministers, Deputy Ministers getting this, that and the other. What do we not get?

AN HON. MEMBER : We get nothing.
SHRI JAIPAL SINGH : I get a bouse.

I have not measured how many square feet space it has. But that house in the private sector would cost in terms of rent about. 3,000 per month whereas I pay only Rs. 217.

Now let us be honest with ourselves. Our Ministers represent a big country. I accept the contention that they could reduce their expenditure, expenditure of putting the lights on day and night and so on. Instead of one PA, they have four, instead of one Private Secretary, they have two. All that nonsense, shoald, I think, be dispensed with. I think there is scope for economy there. There I agree with my colleagues in the Opposition. But they are very unfair to themselves when they think that Ministers can live on Rs. 500 a month.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : We never suggested that.

SHRI JAIPAL SINGH: Yes, they hinted at that. Do they mean to say that when foreigners come from outside our Ministers are going to give them dal bhath ?

## SHRI RANDHIR SINGH: Jal pan.

SHRI JAIPAL SINGH : Or do they think that when they go abroad, they have to live in doll houses? What do they mean ?

The point is that there is scope for economy-there is no doubt whatsoever about it. But in my view, the Ministers are underpaid. I am very clear in my mind on that. I have been a Minister thrice-I do not know how many of my friends on the other side have been. They would be surprised if I tell them how much I pay my stenographer because I believe in paying people well. Because it will go into the Hansard, I will not mention it. But let them find out for themselves.

They talk about economy. What about MPs ? Let us set an example. Just because we are in the Opposition, let us not, therefore, run down the Ministers. There are many things MPs should not do. For instance, Ch. Randhir Singh should not shout.

SHRI RANDHIR SINGH : A very good advice. I will accept him as my guru.

SHRI JAIPAL SINGH : Let us be generous is our treatment of our Ministers.

## [Shri Jaipad Singh]

When a Minister loses his or her job, I think be or she should be allowed to stay on for three months in the premises already alloted. We MPs are allowed one month; in case of death, two months I think I am correct. I om subject to correction. I feel it is not a question of death or losing the job. If the hon. Minister would accept my verbal amendment, he should make it three months, and three months for M.P.'s also.

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura) : What about Government officers?

SHRI JAIPAL SINGH: Government officers are also human beings. They are working for the country. M.P's are not the only people working for the country. Let us be clear about this. We thing that oflicers are little bearers, peons and so forth. They are men with dignity, they are serving the country, they should be given decent treatment.

I support this Bill subject to my suggestion that this one month or two months should be made three months and that he should bring another Bill to make it three months for M P's also. I tell you why. Lot us see how many months Members of Parliament go on occupying or subletting their flats and bangalows after they have been defeated.

## AN HON. MEMBER : Very bad.

SHRI JAIPAL SINGH: Then why don't you accept that fact ? Why aro you being so self-righteous, as if only the Ministers are extravagant, officers are exiravagant, and Members of Parliament are innocent.

I support this Bill subject to my amendment.
${ }^{* * * S H R I ~ J . ~ H . ~ P A T E L ~: ~ M r . ~ C h a i r m a n, ~}$ Sir, I would like to make one or two suggestions on the salaries and allowances of Ministers (Amendment) Bill which is before this House. At first glance, this Bill appears to be simple and that we should give app.oval to it. I feel, it is quite reasonable to permit Members of his family to reside in the house on the demise of a Minister
for two months as contemplated in this Bill. As regards the other provision rclating to the vacation of a bunglaw on the resignation of a Minister, I oppose it because it is difficult to say how many Ministers are likely to resign from the Council of Ministers in the near future and be the beneficiaries under this provision.

Sir, I would like to refer to the economic condition of our country while discussing the provision of this Bill. What is the State of Affairs of our country? The per capita income of our country is Rs. 462/- per annum. The average annual income of a Minister is about 75,000 rupees. In the U.S A. the per capita income is 3,500 dollars and the annual income of a Minister there is about 35,000 dollars i.e., about $2 \frac{1}{2}$ lakhs rupees. In Britain a Minister's income is 8.000 pounds which is fifteen times more than the per capita income. In the USA it is 15 times more and here in our country the amount received by a Minister by way of salary and allowances is 150 times higher than the per capita income. We are a debtor country and we are incapable of paying even the interest on the foreign loan that we have received. When such is the position of our country, we are spending Rs. 25,000 per day on the Prime Minister. When Dr. Lohia mentioned this in this House a few years back none believed it. In America the amount spent on the President is only 15,000 rupees per day. In Britain they are spending about 5,000 rupees per day on the Prime Minister. In our country we have passed laws for the removal of corruption. But mere enactment of laws would not solve this problem. Mere preaching to the people or to the police constable not to be corrupt would not solve the problem. Mere sermonising is not enough. We have to set a good example. Those at the top should set an example of simple living and noble action.

A few days back a Bill was brought before this House giving certain amenities and facilities to the Members of Parliament. According to that Bill we were entitled to more privileges and facilities. Because Members were given more facilities. the Minister has now come forward with this Bill giving more facilities to the Ministers. These facili-

[^1]ties would difinitely entail heavy expendi－ ture to the exchequer．This is quite un－ reasonable because our country is poor and the large majority of people numbering about 29 crores are living on daily income of 30 paise only．By giving to the Members so many facilities and privileges，the Ministers and Member of Parliament are not setting a shining example and they appear to be isolating themselves from the people instead of coming closure to them．Therefore， while I would agree to the provision in the Bill relating to facilities proposed to be given to the members of his family on the demise of a Minister，I strongly oppose the provision in the Blll relating to the facilities proposed to be given to a Minister when he resigns．

MR．CHAIRMAN ：The hon．Minister．
SHRI ABDUL GHANI DAR（Gur－ gaon）：Could not you give me five minutes？

MR．CHAIRMAN ：I shall call you in the third reading，if you are very particular． We have taken an hour and a half while the time allotted was only one hour．

गृह्－कांय मन्त्रालय में राज्य मन्त्रो（श्रो बिध्राचरा शुक्षल ：सभापति जी，यह् जो विधेयक पेशा किया गया है इसके श्रन्तर्गत，जो छस्तीफा देते हैं ऐसे मंश्रियों के श्रपने निवाम स्थान में रहने का समय 15 दन से बढ़ाकर एक महीने किया जा रहा है ग्रोर ऐसे मंत्रियों जिनकी पद पर रहृते हुता मृत्यु हो जाती है उन के परिखारों के रहने की जो भ्रवधि है，सरकारी निवाम स्थानों में，उसको एक मान से बढ़ाकर दो माह तक की श्रवधि की जा रही है । वंसे इस बिल में ह्मने तीन महीने की ध्रवधि निषिचत की थी परन्तु सोच विचार के बाद में सरकारी संशोधन पेश कर रहा हूँ जिसमें तीन महीने के बदले दो महीने ही निशिचत कर रहे हैं।

वैसे तो हस प्रावधान के ऊपर माननीय सदस्यों में ज्यादा मतमेद नहीं है । फिन भी ミम मौके का फायदा उठाकर कुछ मानन＇य सदस्यों ते तरन तरह की जाते कही हैं। जिन बानों का

सम्बन्ष इस विल से या इस विषय से है उनके ऊपर में कुछ्घ स़छ्टीकरण करना चाहूगा। जहा तक विधेयक की मूल भावना का सम्बन्ष है． उसके प्रति ज्यावा विरोष मुभे माननीय सदसवों में दिसाई नहीं विया । दूसरी कातों के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। चोधरी रगा－ धीर सिह ने ठीक ही कहा है जबकि उन्होंने यह बताया कि मत्रियों को तड़ 5 －भड़क से बनना चाहिए। बंसे तो यह बात ठीक है कि हमारे मंत्री ज्यादा से ज्यादा तह़क－भए़क से नहीं रहते। यदि कुछ इस प्रकार के रहते हों तो के न तो खुद घपनी सेषा करते हैं，न दल की सेषा करते हैं भौर न देष की ही सेवा करते हैं। तड़क－भक़क से दूर रहना बहुन जर्री है बासकर ऐसे लोगों को जिन्हें सावंजनिक कारं करने पड़ते हैं। मैं एक बात विप़ोष रूप से माननीय सद⿸्यों से कहना चाहृता है कि जब भी वे मंत्रियों के खर्ं की तरफ ऽ्यान दें तो हस बान का खयाल रलें कि कोन मा बर्चा उनकी व्यकितगत हैसिपत से होता है पोर कोन सा खर्वा उनको सरकारी हैसियत से करना पड़ता है। जहां तक निजी सटाफ का सवाल है，यदि प्राषवेट सेक्रेटरी हैं， पी० ए० या स्टेनोर्राफर हैं मा चपरासी हैं，हो सकता है किन्हीं जगहों में के प्राव乡यकता स प्रषिक हों पर प्रधिकांश जहां तक में समभना हू，ते भ्रावडयकता के भनुसार ही होते हैं। मंश्रियों को जहां एक प्रोर ससदीय，सरकारो भोर मावंजनिक काम करने पड़ते हैं उसके साथ साथ कितने लोगों से भिलना जुलना पड़ता है， कई जगहों में प्राना जाना पख्ना कै，कितने लोगों से व्यवहार करना पड़ता है，जिमके लिए यदि उधित बंग से काम करना हैं नो उनके लिए काफी सहायना की प्रावश्यकता पत्री है। इस－ लिए बहुत से ऐसे वरं जिनकी नालिका प्री कंबर लाल गुणन ने दी，वे सरकारी कामों के ऊすर ही होते है । यदि मंभियों के उरनिगत पाकड़ों बो दे दे जा जाये यानी ओो लर्चा वे प्ववने पारिवा－ fिक जीवन या हवयं पर कग्ते हैं वन्ते बहुन कमम होना है। प्राप दुनिया नर के देशों से नु का

कर लीजिए-ममं कोई भ्रमीर देशों की बात नहीं कर ग्हा हैं बहिक जो गरीब एषियाई मोर भफीकी देश हैं, उनसे श्राप तुलना कीजिए तो भाप देखेंगे कि भाग्तवर्ष में मंत्रियों के ऊपर जो खर्च होता है वह बहुत कम है। यहां पर मंत्रियों पर ज्यादा खर्चा नहीं होता हैं।

ऐसी बात भी नहीं है कि ऐसी मनोवृत्ति हो कि मन्त्री पद पाकर बहुत ज्यादा खर्च किया जाये, बहुत शान व श्रोकत प्रोर तड़कभड़क से ग्हा जाये । इस संसद में प्राजकल जितने भी दल प्रतिनिधित्व करते हैं करीबकरीब सभी दलों के मंत्री ग्राज हमारे देशा में हैं। वे ₹वयं छस बात को देग्व सकने हैं कि किस तरह मंत्री रहते हैं । श्रगर टेढ़ा मेढ़ा हिस ब लगाया जाये जसे कि कुछ माननीय सदस्यों ने लगाया है प्रोर हर मंत्री के सरकारी घ्रोर गैर सरकारी खर्चे जोड़े जाये तो वह लम्बा चोड़ा हो सकता है । यहां पर मूल प्रइन पर विचार फरने के बदले सस्ते राजनीतिक प्रचार करने जसी बातें कही गई, कुछ इसी प्रकार की भावना फंलाई गई प्रोर एक ठीक बहस श्रोर ठोक बातें नहीं कही गई। कंबरलाल गुप्त जी जब गरीबों क बात करते हैं तो ; छ प्रटपटा सा लगता है। फिर भी चूंकि गरीबों की बात की इ्मलिए में उनको बताना चाहैगा कि मीत्रयों द्वारा जो काम किये जाते हैं वे ज्यादातर गरीबों के लिए होते हैं। स्वयं श्रापके मन्र्री दिल्ली में रहते हैं, श्राप उनसे बात कर सकते है, उनसे पूळ्ध सकते हैं । लेकिन श्रग़र रःजनीतिक उद्देइय से ही इस पर बात करें नब नो फिर कोई रीजनेबिल बात करना मुईिकल होता। कंवरलान जो ने कई छधर-उधर से गलत सलत प्रारोप मंत्रियों पर लगाये, में उनके बारे में कहना नहीं चाहृता। दो प्क बातें जहूर बनाना चाह़ता हू। पहली बात तो यह है कि कि इस तरह का जो भारोप लगाया जाता है कि. मन्द्री वैसा इक.ठा करने हैं डधर उधर के कामों के लिए विझोष नियम बने


उसके विरुद्ध किमी मन्त्री ने कोई कार्य किया हो तो श्राप वह् हृष्टान्त लाइये ग्रोर मैं भ्रापको भ्राशवासन देता हू कि हम उसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट ग्राशको दिवा देंगे ।

ब्री कंबरलाल गुप्त : वह तो कांग्रेस प्रेसीडेन्ट ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने एकाउट नहीं दिया ।

श्रो विधाच्चरा धुषल : नै भारतीय संसद में ग्राइव।सन दे रहा हूँ, म्राप उसका उपयोग कीजिए। हसां बारे में जो नियम श्रोर कोड ग्राफ कान्डक्ट बना हुग्रा है उसके विपरीत किसी fिनिस्टर ने कोई ग्राचर्या किया है तो घाप टृष्टान्त दीजिए। उसकी पूरी तरह से जांच r:ड़ताल करके पूरे तथ्य श्रापके सामने रख दिग जायंगे । फिर उसके बाद ही प्राप कहें कि इस तरह की बात हुई है। केवल ह्वा में साधारगा हु丁 से इस तरह के ग्रारोप लगा देना, में समभता हुं माननीय मदर्यों सरीसे उ्यकितयों के नित कोई होभनीय बान नहीं है ।

इसके साथ साथ भ्रापने कुछ लोगों के नाम निए जिनके नाम से बंगले दिये गए हैं। प्रापने प्रारोज गाया कि उममें ए० प्राई० सी० सी० के मेम्बर्मं ठ亏राये गा। में ग्राभमे कह्ना चाहना चान्ता है हक इसके लिए नियम बने हुए हैं, कानून बना हुग्रा है। उमी के भ्रन१गंत मंत्रियों ग्रभवा वानचयामेंट के सदस्यों को किराये पर बंतले दिये जाते है । यदि स्रापका यह ग्रारोग हो कि हमारी पार्टी की ए० भ्राई० सी० सी० की मीटिंग ह्ंती है उसके निए 20 बंगले किराये पर लिए गए उसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हुग्रा...(ष्यवधान ) ...

ब्रो कंवरलास गुप्त : : 0 तारीख से बंगले fिए जायें लेनिन 16 तारोज से ही ठह्ता दिया जागे ?

भी विधाघ्घरएा जु₹स : हमारे मेहमान घ्याते हैं तो उनको ठहराने के लिए नियम घोर

कानून के श्रनुसार यदि हमको बंगला लेने का पषिकार हैं तो हम प्रवषय उम नियम का पालन करके बंगला लेंगे पोर घ्रवने मेहमानों को उहरायेंगे ध्रोर उसके साथ ही सरकारी तोर पर जो उसका किराया वेना हे वह वेंगे। यह कोई गलत बात नहीं है। यदि इस तगह का कोई दृष्टान्त दिया जाये कि किसी मिनिस्टर या सष्य ने किसो सरकारी निवास का दुरुपयोग किया है, पैसा नहीं दिया है, नियमों को भंग किया है तो मैं श्रापकी प्रापत्ति को समभ ह्रूंग कि गलत काम किया गया। लेकिन नियमों के श्रनुसार कोई सुfवधा दी गई है उसका उपयोग किया जाता है तो उस पर कोई प्रापत्ति नहीं होना चादिए । मैं नहीं जानता वे किस उद्देश्य से लिए गत्--म्रापने स्वयं बताया कि श्रायद ए० भाई० सो॰ सी० के मेम्बस को ठहराने के लिए लिए गए। यदि उनको ठहराने के लिए कोई लेता है तो उम पर भापत्ति नहीं करनी - हिए।

इस तरह से बहुन सी बातें कही गरं कि बहुत बड़े बंगले लिए जाते है, बंगलों का छतनं क्षेत्रफल है। मैं यह कहना चाहत्रा हू कि बंगले पुराने भ्रग्रेजों के जमानें के बने हुए है, कोर्द नये बंगले मिनिस्टरों के लिए नहीं बनाये गए हैं। यदि घ्राप चाहते हों कि मिनिस्टरों के लिए नये बंगले बना दियं जाय घ्रोर पुराने बंगले भ्राप लोगों को दे दिये जायें तो बैसा भी सोचा जा सकना च्र । लेकिन मैं नहीं समभता इस तरह का खर्चा करना मुनासिब होगा। जो तीस चालिस साल पुराने बने बनायं बंगले हैं उनको सुपार करके उपयोग किया जा रश़ा है। यदि घ्राप चाहते हों कि उनकी जगह पर करोढ़ों रुपया खर्च करके नंय वंगले बनायं जायं तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है ।

घंत में में कहना चाहता है कि इसमें कोईं प्रतिस्पर्षा की खात नहीं ? $\overrightarrow{1}$ । बिल के द्वारा ऐसी बात नहीं की जा रही है जिसस मनिच्चयों य. उनके परिवारों को कोंड बहृत बह़' फायदा हो मकता : । ड़ममें एक माशारगा सी छोटी।

बात है। छसके सर्बन्ष में यहां पर जो बड़ी-बड़ी बातें लाईं गई, में समभता हू वह उचित नहीं है। मैं भ्रापके द्वारा हस सदन से निवेदन करूंगा कि इस विषेयक को पास कर दे ।

घी कंबर लाल गुर्त : श्रभी मन्त्री महोदय ने कहा कि वह जषाब देंगे । में एक ही सवाल उनसे पूद्धना चाहता हूं घ्रापन कहा में मानता हू कि संस् सदस्यों भौर मनित्रियों को जो कानून में सुविषायें हैं वे लें । उस पर मुभ्मे कोई एतर।ज नहीं है । लेकिन भभी जो बंगले लिये गये घ्रोर जिस काम के लिए कह कर लिय गये उस पर मुभे एतराज है। वह यह कह कर ले सकते थे कि ए: ग्राई० सी० सी० के लोगों के लिये चाहिये। किसी को कोई एनराज नहीं होता। लेकिन बंगसे रादी के निये गये घ्रोर इस्तेमाल किये गये ए० पाई० सी० सी० के डेलीगेटस को ठहराने के सिये यह पताराज की बात है।

दूसरे 20 तारीख से घ्रलाट हुए. लेकिन उनमें से कुछ बंगले 10 तारीव से लेकर 20 तारीख तक प्राष्यूपाई किये गये, यद गलत्त है। मैं समभना हूँ मन्त्री महोदय हन बततों को मानेंगे घ्रोर वह इस चीज की जांच करने के लिये तंयार हैं।

तीसरी बाते यह कि मैंने यह कहा था कि प्रषान मन्त्री ने इलेषकान फंड द्रक्ठा किया, जिम को निज लिगष्पा साह्य ने भी कहा, प्रोर उसका कोई हि्सिब नहीं दिया। छसका भी मन्र्री जी जवाष दें।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir, if you allow him a speak then you will have to give me an opportunity to reply to those points.

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952, be taken into consideration."

The motion was auopted.

Clause 2-(Amendment of section 4)
SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I beg to move;

Page 2, line 9,-<br>for "two months" substitute "one month' (3)

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I beg to move :

$$
\begin{aligned}
& \text { Page } 2 \text {, line } 9,- \\
& \text { for "two months" substitute "one } \\
& \text { month" (4) } \\
& \text { Page } 2 \text {, line 13,- } \\
& \text { for "one month" substitute "two } \\
& \text { months" (5) }
\end{aligned}
$$

SHRI SHIV CHANDRA JHA : Sir, I have given notice of an amendment.

MR. CHAIRMAN : I am sorry, your notice was not recelved in time.

धो शिख चन्म्र भा : सेकेन्ड रीfिग से पह्रले घ्रगर कोई संशोषन भा जाता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिये। इसमें क्या बात है। श्राप मुभे मोका दें भले ही कागज श्राप के हाथ में समय न न भ्राया हो।

MR. CHAIRMAN : It is barred because it is the same as amendment No. 3.

SHRI LOBO PRABHU : Sir, though so much has been said, much of which was not relevant, some of the points have not been covered. I refer first to the ojection of my colleague, Shri Shivappa, that there is no reason why this Bill should be given retrospective effect from 1966. It implies that this is to favour some Ministers, who had overstayed their time and have not paid the rent due. In fairness to those Ministers for whom this Bill is meant. and even to all Ministers, I think the Minister ir charge of the Bill should say who they are and what are the amounts proposed to be covered by giving retrospective effect.

This Bill has to be looked into in the context of the housing shortage in Delhi. If the time is extended for a Minister to stay from 15 days to one month and the family of a Minister. in the case of his death, from one month to two months without rent and one more month with rent, we haye to consider the inconvenience caused to his successor. Where will he stay in the meanwhile?

If he is a Member of Parliament, be will have to be content with his humbler accommodation which is not fair to him. Also, considering the speed at which Ministers are made and unmade, by the time he becomes eligible for his accommodation after three months he may have ceased to be a Minister. It is therefore necessary that the Ministers should have their own accommodation as soon as possible after their appointment. When that is the rule in respect of Government servants I do not see any reason why the rules should be different in the case of Ministers.

Secondly, in respect of accommodation we have to remember that the number of Ministers has multiplied and even Members of Parliament are having accommodation previously reserved for officials.

If you allow this particular privilege, even after the lifetime of a Minister, the ac:ommodation available to Government servants will be further reduced and it is not fair because Government servants are just as important to the administration as ministers.

My basic objection to these concessions is that they are invisible concessions and you cannot reckon them. Much has been said by my hon. friend, Shri Jyotirmoy Basu, about the total emoluments received by a minister in this form. He is not here but I would have liked to tell him that Svetlana had mentioned that her father, Stalin, though he received small packets of pay for himself which he did not use, was so amply provided with everything by the State that he had almost six to seven transport vehicles bringing his food every day. This kind of a thing, which is not accounted and is invisible, is not fair to the public, the taxpayer, of this country.

If the ministers want to pay themselves well and have houses, that also applies to the MP's, I am not in favour of raising the emoluments of MP's. That should be done in a proper open uay. Doing it in this way also has the effect of distorting democracy. The emoluments and perquisites you are allowing to an MP may well add up to Rs. 3,000 a month That means, he is having the pay of a Secretary to Government, the highest pay in Goverument. Just imagine what would be the competition tor this post when you have this kind of thing
paid for a minister or member who comes by efection．Imagine the increased expendi－ ture at elections．Improper expenditure will arise when this is the prize．

As far as a minister is concerned，when there is so much being given to him，whrat need has he for a further concession． Whatever may be the salaries and emolu－ ments of ministers in other countries；in this country there is no need for it．If it is created，this is distorting our democracy． Neither the number of ministers nor their salaries are justified，

So，I am proposing－I cannot go very far beyond the scope of this Bill－that the time you allow for a minister＇s family to occupy a honse without rent may be limited to one month．I heard my learned friend， Shri Randhir Singh，saying about the num－ ber of relations and the number of cere－ monies which have to take place．I think we， Members of Parliament，have to set a better example to the common people of this country in curtailing these funerai ceremonies．They add to nothing．It is a form of useless social expenditure about which there should be discouragement．If you are turned out of your biradari，I think，it is good sometimes to be a martyr for a good cause．This kind of expenditure is not good for the country．So，I will very strongly press that the Minister accept this amendment that the period for occupation without payment of rent may be reduced to one month．

घ्री घब्दुल गनी जार（गुड़गांम）：चेयरमिन साह्रब जहां तक यह बिल क्राया है मुभे इस से पूरा इत्तफ़ाक है। में समभता हूं कि इस में कोई हर्ज की बनन नहीं है। लेकिन देखना यह् है कि इस देश में तीन बहुत बड़े राजा कहलाये घ्याोक घ्राजम，चन्द्रगुपत प्रोर प्रक्र ग्राज़म－ श्रोर तीनों के वक्त में यहां न सिफं घी श्रीर दूध की नदियां गहती यों बलिक केरेकटर घोर विद्या की नदियां बहती थीं घोर दुनियां भर के विद्यार्थी तक्षशिला म्रीर न लन्वा यूनिचसि－ टीज में पढ़ने घाते थे ।

मत्त्री जी ने कत्रा कि मिनिस्टतों को $प$ पिलक का काम करना पड़ता है घ्रोर उन से बड़े मिलने वाले लोग पाते हैं। में एक बत

कहना चाहता है म्राप उस पर बिचार करें， नकेंकि घब इन्ट्टोंने सो्शत्रिज्म का फंसला किया है। यूनान से जो एक तरकी पसन्द मुल्क था，एक सफीर हिन्दुस्तान के प्रधान मन्र्री से मिलने प्राया। जब वह पाटलीपुक पहुंचा तो उन्हों ने किमी मे पूछ्रा कि तुम्हां ेे प्रधान मन्त्री का महल किषर है，तो प्क ने कहा कि वह सामने जो भोपड़ी ं，उस में रहते हैं। वह भोंपड़ीं में गया पौर उस वबत प्रधान मन्री वहा नहीं था। इतने में एक जाष्त गागर उठाये हुत कंधे पर भागा चला श्रा रहा था हांप रह्ए था．कोष रह्ए शा तो उस ने कहा कि में प्रषान मन्त्री से मिलना चाह्ना है । तो उस ने कत्रा कि कहिगे में ही हूँ इस देश का प्रधान मन्र्री। ग्रीर वह प्रधान मन्त्री वही हैं जिन को कहते हैं चाग़ाक्य，जिस की नीति की दुनिया में एक ही मिमाल है । उस ने कहा तुम चाएाक्य हो ？चाणवय ने कहा हा，में चाणनग हू। । उस ने कहा क्या यही तुम्हारा दपनर या महल है ？उमने कढ़ा ही，है। इस लिये कि भरी तक मैं सारे देशावासियों को उस तरह का महल नहीं दे सका जिस तरह का चन्द्रुुप्त का है। में प्रषान मन्र्रो हैं प्रोर यद मेरा घमं हे कि में संनिटेबन विभाग के जनिये घर घर में पानी पहुंचाया कहूं। इसी लिए में गागर में पानी उठा रहा हूं ।

प्राप मानेंगे कि चाणक्य ने कोई कम काम नहीं किया। शी बुकल नाराज न हों，चाग़ावय ने कोई कम काम नहीं किया हालांकि वह प्रषान मन्री था। उस ने हिन्दुस्गान का नाम ऊंबा किया। मुम को इस से हत्रफाक है कि वह्ट पोर जो कुछ्ध चाह्हि कर लें，सेकिन इस से द्तफाक नहीं है कि वह महल रफलें।वह वडीर रहं，लेकिन चाणक्य की तरहा जब तक ठर किसमन को उसी तुर्द की जमा रह़ने के लिये न दे सके तब तक बही भी भोवऱी चाल कर रह⿳亠二口丿丨刂 । विनिस्टरों के लिये परे मेम्बरों के लिए भी भगर भोर्पढ़या उाल दी जारें तो मुफ को काई तबलीफ नहीं होती। मैं उस पर

## [धी श्रणुल गनी उार]

ऐतराज नहीं करूंगा। दरभ्रस्ल मेरा ऐतराज यह है कि जिन की भमेनिटीज बवीन विष्टोरिया से ज्यादा हैं, जिन की भासानियां मोर मोजें बड़े बड़े बादराहों से ज्यादा हैं वह सोशलिज्म का नारा लगते हैं । हंसी भ्राती है कि मन्त्री महोदय श्री कंवग्लाल गुप्ता पर नाराज होते हैं क्योंकि उन्हृंने कहा कि जो भ्रस्र्यार दिया गया हे गवर्नमेंट उस का नाजायज हस्तेमाल करती है। छस पर नाराज होने की बात नही है । सच्ची बात यह है कि प्रगर चाएाक्य गुजर कर सकते थे, भ्रगर उस वक्त बड़े बह़े मन्च्री गुजर कर सकते थे तो श्राप घ्रोर हम भी कर सकते हैं। में भाप से दूर नही हुं। जब तक हम किसानों के लिए पच्छे म्रच्छे मकान न बना लें, मजदूरों के लिए प्रच्छे मकान न बना लें तब तक हम भोपड़ी में रहने के लिये तैंयार हैं श्रोर मुभे यकीन है कि जितने कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग हैं या सोषालिस्ट पार्टी के लोग हैं...

भी मु० प०ली (कासगंज) : हन्होंने नार्य ऐदंन्यू से फीरोजघाह् रोड जाने की बड़ी भारी कोशिषा की मोर सब से कहते रहे कि इस चर में मेरा गुजर नहीं होता, बंगला चाहिये । पब यहां प्रा कर क्यों कहते हैं इस तरह से । वह बुज्ढ़े हैं, प्रोर लिहाज करें. आर्म लायें...

घी घम्युल गनी गार : हमें कहते हैं कि जां भानी चाहिये । पाखिर कोई हद्ध भी होती है।

भी मु० प० लां : क्या यह गलत है कि पाप ने को ििषा की थी ? क्या पाप मे नार्यं ऐवेन्यू को छोड़ कर कीरोज जाह रोह पर बंगला नहीं लिया ?

भी मृहुल गरी गार : 1 will tell the trutb.

में ने लिखा था कि मुभे छोटा बंगला दिया जाये लेकिन मुभे सीवियों बाला बंगला न दिया जाये। यह कहते हैं कि में मूठ बोलता है

After heart-attack, I made a request, "Please give me a small bungalow where there may be no stairs."

MR. CHAIRMAN : Please don't bring in the question of residential accommodation given to Members of Parliament. (Interruption.)

श्रो मु० प्र० ब़ : यह भूठ है।
SHRI ABDUL GHANI DAR : You are a liar ; you are a cent per cent liar.

श्रो मु० थ० पा : यह बुद भूठे हैं। यह क्या गलन है कि प्रपना घर चेंज कर के बंगला लिया ? यह मोटर में चलते हैं, क्या यह़ गलत है ?

ष्रो पठ्ऱ गनी उार : मैं ने कहा था कि में हार्टं का मरीज हूं। में ने नीचे का एक मकान मांगा था।

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda) : This is very unfair. He is a heart patient ; everybody knows that. It is not proper to make an accusation like that.

$$
\begin{aligned}
& \text {, أزمْ } \\
& \text { 气, }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كَّكاب المز, } \\
& \text { كَ }
\end{aligned}
$$

¢ －خت




 －Uットに
 ن ；


 ．نـ
 （ج）保






٪手 …禾

 كزذ

 ور



يّ جبر طِ برتّرون -

After heart－attack，I made a request， ＂Please give me a small bungalow where there may be no stairs．＂

MR．CHAIRMAN ：Please don＇t bring in the question of residential accommodation given to Members of Parliament． （Interruption）

SHRI ABDUL GHANI DAR ：You are a liar ；you are＇a cent｜per cent liar．




SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI ： This is very unfair．He is a heart patient ； everybody knows that．It is not proper to make an accusation like that．

बी ग्रघुल गनी जार ：वह हमें गालियां दें तो भी ठीक है। लेकिन मैं तार्राफ करता हूं। में श्री चुकल से एक बात कहना चाहता हूँ । महांता गाधी ने हिन्दुस्तान के लिये किसी से कम काम नहीं किया। पगर वह एक छोटी सी कुटिया में बैठ कर दुनिया भर के पालिटी－ चियन्स से मिलते थे，दुनिया भर की पालिटिक्स पर नजर रखते थे घ्रोर वहां बंठ कर उन्होंने हिन्दुस्तान की श्राजादी की लढ़ाई की रहनुमाई की तो कोई वजह नहीं कि श्री चुक्न छोटे मकान में बंठ कर काम न कर सके या बत्ठ छतने मसफूफ हैं कि उन को छतने बढ़े महल की जहूरत है।

इस निये उन का जो बिल है उक्ष को पास किया जाय लेकिन भ्रगर सोशालिज्म को लाने के लिय जरूरत पके तो वह हम सब के मदूल घ्रोर हमारे बंगले हम मे छीन लें，उन को किराये पर चढ़ा दें，उन को विजिनेस सैंटर

（ تریِمデ








行

धी वि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : सभापति महोदय, यह एक इन्नोसेंट विषेयक है। इस में सिफ्फ हतना ही है कि इस समय जो मः्र्री हट जाता है उस को पन्द्रह दिन के श्रन्दर मकान को खाली करना पड़ता है, इस में यह समय एक महीने के लित् किया गया है। में इस का विरोध नहीं करता । लेकिन साथ-साथ मैं यह बात ठीक नहीं समभ्भता कि एक मिनिस्टर, जो डिमाक्रसी के जरिये से पाषर में ग्राये वह् इस तरह्र से प्रिविलेज्ड क्याम हो जाये श्रोर उस में घ्रोर कामन मैन में घ्राकाश-पाताल का घ्रन्तर होता जाय। साथ ही साथ चाहे एम पी हों चाहे गवर्नमेंट श्रफसर हों, जो क्वार्टर में रहते हैं, सब के लिये एक साथ बिल लाया जाता तो मध्छा होता ।

में चाहता हू कि में एक मिसाल दे दूं । माब चाहे मिनिस्टर हो चाहे स्टेख मिनिस्टर हो सब के पक्ष में एक डिस्क्रमिनेशन चलता है। यहां तक कि हवाई जहाज में भी चलता है। में एक बार हवाई जहाज से पटना से भा रहा था। मेरे साथ एक कंबिनेट मिनिस्टर भी थे। श्रब वह्ह केषिनेट मिनिस्टर नहीं है। घौर एक स्टेट मिनिस्टर थे । हम लोग साथसाथ बात चीत कर रहे थे। ह्म लोगों ने एक साध fिनर चाहग था। लेकिन जहां सब पंसेन्जर खाते थे वहा मिनिस्टर के खाने का हन्तजाम नहीं या। में बतलाऊं कि हमारे साथ कंसे फर्क किया जाता थ। । हवाई जहाज का ₹टाफ मिनिक्टशों से कहता था कि दिस साइ्य म्रोर हम से कहता था कि देट साष्ड। इस समय जो यह हिस्रकमिनेशन हो गया है पह हाएंरेउरण है। जो लोग चुनाब की बक्षेलत एक साथ भाले हैं जब उन के साथ ऐसी बातें होती

हैं खाने पर, जहां पर प्रलग-श्रलग घलासेज नहीं हैं, इडिग्रन एभरलडइन्स में कलास 1 चौर कलास 2 नहीं हैं. सब एक ही फेप्रर दे कर चढ़ते हैं वहां पर जब इस तरहु का डिस्किमिनेशन होता है, तब फफर जो गरीब भादमी है, जिस की पर-कंपिटा इनकम बहुत कम है, उस कों तो इन लोगों के दरवाज पर पहुंचने का भी मोका नहीं मिलेगा।

MR. CHAIRMAN : We are now on the Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill and rot on Indian Airlines.

I cannut allow Members to go beyond the scope of the Bill.

SHRI B. P. MANDAL : I won't go beyond the scope. I know my limitation. Kindly be patient and hear me.

Although I support this Bill, I say that day by day there is a growing discrimination in this country between the Minister and the common man. It is not at all good. Anyway, I would request that in future whenever they bring forward any Bill, it should not be discriminatory. They talk so much about Gandhiji and they say that they are very busy and they can meet so many persons. But Gandhiji was more busy and even then he always lived in a hut whereas these peopele always want to live in palaces. Whenever they go by plane, they go at the cost of the Government and they take the security officer also with them at the cost of Government. All these things are not at all encouraging. I think the idea behind it is not very good. But, in so far as this Bill is concerned, I support it.

SHRI TENNETI VISWANATHAM rose-

MR. CHAIRMAN : Practically, there is nothing to discuss as far as the Bill is concerned. But when Mr Viswanatham wants to speak, naturally I cannot deny.

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat) : I also want to speak, Sir.
16.00 hrs.
*SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Mr. Chaiman, Sir, I am

[^2]grateful to you for giving me this opportunity to speak on this Bill. It is not clear why retrospective effect is sought to be given to the provisions of the Bill. The Minister has not mentioned in his statement of Objects and Reasons anything in justification for giving a retrospective effect to the Bill We do not know its financial effiect. Any legislation giving retrospective effect to any provision is not proper, especially when circumstances do not warrant such a course. Secondly, an allowance of two months for vacation of residence does not appear to be appropriate. However, we agree to this provision.

While speaking on the Bill, shri N. P. C Naidu mentioned that recently bills demanding furniture and telephone charges were sent to the widow of late Lal Bahadur Shastri. 1 thought the Minister would explain why these bills were sent at this stage. If what Shri Naidu says is correct, then the bills should be withdrawn; as, to bear it is jarring to the ear. The money involved should be very small and the Government can casily afford to waive the recovery. I support the Bill before us.

### 16.02 hrs

## Mr. Speaker in the Chair

**SHRI E. K NAYANAR (Palghat): Mr. Speaker, sir, When we bring forward such a measure as this giving certain concessions to Ministers, we have to be very careful because are we giving the same concessions to the common people of this country? Further, these concessions are sought to be given with retrospective effect. How is it that the Ministers often become subject matter of our discussion here? Till recently, people who were Ministers are today in the opposition. Similarly, people who are today in the opposition may become Ministers tomorrow. In a way it will do us a lot of good if we have a free and frank discussion on this matter becouse in a democracy free discussion should always be encouraged.

It was mentioned here that a Minister costs about Rs. 17,000 in a month to the national exchequer. From what we have seen recently it is obvious that these people do not believe in the principle of simple living and high thinking. Our Ministers should set an example for others.

We should remember that today the earning of an aver ge Indian is less than Re. 1/- per day whereas a Mini,ter alone costs about Rs. 17,000/- a month. How can our common people who are poor tolerate this? It is in this context that we have to consider the Minister's salary and other governmental expenditure.

In my own state, till recently people belonging to my party namely Communtst Party (Marxist) were Ministers. They had never drawn more than Rs $500 /$ month. In the Karachi resolution of the Congress in 1931. Mahat.ma Gandhi said that the maximum salary an Indian should be paid should not be more than Rs. 500/-a month and the minimum not less than Rs. 30/-a month. Tuday the cost of living has gone up many times higher and today in 1969 we have officials and Ministers who are paid Rs. 3,000, Rs. 4,000 and Rs 5,000 a month. Whether it be the Minister or an official we have to understand the feelings of common people when we extend certain concessions to Ministers alone. We are supposed to be building up a socialistic society. In this context if we enact this Bill what will be the reaction of the common people in this country ? Instead of facing their opposition 1 think it will be much better for the Government to create conditions in this country whereby people can lead a simple life. In this connection I am reminded of what was said about 200 years ago by our famous poet Kunchan Nambiar. He said :

## "Rajya Karyungalll Sevikkayennoru <br> Vyajam Natichu Samastha Sadhukkale Thejovadham Chelthu Vithamarll <br> Chukonda Jeevanantham Sukhikkunnftht Chllar."

In the name of serving the people they were infact exploited by certain princes. This was what he said about the princes who were ruling in my State in olden days. What Kunchan Nambiar said two hundred years ago are equally applicable to the conditions now prevaiting in India. Our Ministers and adninistrators are exploiting and looting people in order to enrich themselves. Therefore, we have to be very careful when we pass such a Bill

[^3][Shri E. K. Nayanar]
as this. I doubt very much whether the Members who spoke in support of this measure are themselves leading a model life.

I am rather surprised that people who preach socialism and who claim to stand by the poorer sections of the society are themselves coming forward with this legislative measure giving certain concessions to Ministers alone completely ignoring the needs of the poorer sections of our society. There is, thus absolutely no justification for bringing forward this measure in the present context of things. With these words I oppose this Bill.
\&ी चिव चन्द्र भा (मधुबनी) : ग्रगर कोई मन्र्री गुजन जाता है उसके परिवार के लिए भापने यह्हां इस कबल में यह रखा है कि दो महीने तक तो उसका पfिव्वार बगंर किराये के उसमें रः सकता है प्रोर उसके घ्रावा एक महीने के लिए कि राया दे कर रह सकता है। इस में में चाह़ता हूं कि एक प्राविसो जोड़ दिया जाए :
'Provided the total financial assets of the deceased do not exceed Rs.5,000'.
भाम तोर पर जब कोई मन्धी हो जाता है तो उसकी श्राणिक हालत घन्छी हो जाती है। बेसे भी मंत्री की हैसियत के प्रलावा मोटे तोर पर चुरू से ही मृ्त्री के षर की भाथिक हालत पष्छी होती है। भगर किसी की भ्राधिक हालत पछ्छी हो तो बयों उसके परिवार को मुफ्त में रहने की हलाजत दी जाए घोर एक महीने के लिए किरायांदकर रहमे की हजाजत दी जात। यह तरीका पष्छा नहीं है । भगर किसी मन्त्री की घाधिक हालत प्रष्ही नहीं है उसके टोटल फाइनेंधाल एसेट पांच हजार से ज्यादा के नहीं है, तब यह बात समभ में श्रा सकती है कि उस के परिबार को मुफ्त में रहने की हजाजत दी जाए दो महीने के सिए घीर एक महीना किराया दे कर 1 पगर कोई मंच्री गुकर जाता है तो दुख बा वह समय होता है परिवार वालों को सामान छत्याfि समेटने में समय लगता है । मे मानता

हैं कि हमें बेरहम नहीं होना चद्धिये । वे भी इंसान हैं उसंो तरह से जंसे दूसरे लोग हैं। लेककन यदि श्रापको मालूम हो कि उस मंःी का बैंक बैलेंस या उसके घर की चालत घ्रच्छ्ही है तब फिर क्यों श्राप उसके परिवान को हजाजत देते है दो महीने के लिये मुफ्त गहने की घ्रोग एक महीना किराया दे वर् गहुने की ? कहां का इन्साफ है। हिन्दुस्त्तान के 75 प्रतिशत्त लोग तीन घ्राने रोज पर गुजर बमर करते हैं। कोई मन्त्रो चाहे कितना ही गःण गुजनान हो, उसकी हालत माम ज़नता से कही श्रव्छी हुंती है।

लेकिन इस सम्बन्ध में एक बान पर हमें विदोष रूप से गोर करना चाहिये। भाववेश में हम भले ही यह् कह दें कि चाग्गक्य पैदल चलता था, पपने कधों पर वानी लाना था भोर प्रपने कवड़े व्वयं घोता ।। यह् जाहिर है कि चाराक्य के युग में राजधानी एक्सप्रैस जैसी कोई ट्रेन नहीं चलती थी घ्रोर न ही ग्राज कल की भन्य सुविधायें उपलब्ध थीं। प्रशन यत है कि इस जमाने में विज्ञान ने हमें जो सुविषायें दी हैं, क्या हृम उनसे मेहृँम रहें या उनका इस्तेमाल करके भ्रपनो णफिकोंसी बढायें। मे मानता है कि जहां तक ट्रेन से मफर का संबंध है, मन्ज्ञियों श्रोर भन्य लोगों को फस्टं कलास में याश्रा कल्ने की जरूरत नहीं है भौर रेलवेज में भिन्न-भिन्न कलास डिस्टिक्षान रखने की मी जरूरत नहीं है । लेकिन बया यह उचित है, क्या यह् वैजानिक हृष्टिकोणा है 部 चूंकि चाणक्य पैदल चलता था, इसलिए हम भी बस श्रोर ट्रेन ₹ा हस्तेमाल न कर के पैदल चलें ?

सरकार को हस विषग्य में यद्, स्टडी 下ंरना चाहिए कि ऐसी कोन सी मिनिमन सुविधायें हमें चारहए, जिनके वारा ह्म प्रणने काम को एकिरोट्ली चला सके घ्रीर ऐसे कौन से काम हैं, जो फिर्बलखर्ची की श्रे एी में चाते हैं, जिन को नहीं किया जाना काfिए। ममरीका के घ्रथंकास्त्री, पाल बेरन, ने कहा है कि हिन्दुस्तान

में पतियर्ष 500 करोड़ रुपये का कानस्विकुभस कनजाएकान होगा है, जिसमें fिनिस्टरों के ट्र र वगैरह शामिल अ। डम खर्च पर रोक लगाई जा मकती है । लेनिन क्या प्रर्गति का यह त干ाजा है कि कोई छोटा नागरिक हों या मंब्रं, यहि विज्ञान :ी मामूली सुविबाम्रों से मेहाहम गहे ? हृमे इस पर विचार करना है प्रोर बंलेंस निलालना है कि हननी दूर नक हमने घ्राधुनिक सुविषाम्रों का इस्तमाल करना है घोर इससे प्रा गे नहीं।

उा० राम मनोहर लोहिया ःन बानों को हृषिट में रवते हुए कहा करते थे कि एक्सनेंडोचर की एक सीमा निनिचत की जानी चाहिए, यदि मिनिमम 150 हो, तो मंबिसमम 1500 रुपये से प्रधिक नहीं होना चाहिए । यदि एक्सपेंड!चर की एक सीनिग निर्षाfन्न कर दी जाये, तो हम विजान की सीवषाप्रों से लाभ भी उठा सक्ते हैं घ्रोर फिजूलखर्वी के प्रपराधी भी नहीं बनते है।

हम में से कुछ लोग भावावेका में गौधीजी की चर्चा भी कगते है । गांधी जी मंगी की कुटिया में रहते थे, लेकिन कोई मन्त्री नो नत्री रहता द्वै। इसके साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी के पास घड़ी थी घ्रोर वह ट्रेन पर सफर करते चे ।

जहां तक हस विधेयक का सम्बन्ध है, जो जिस मं 7 की मृत्यु हो जाती है, प्रगर उसके घर में हायेये, मकान या जमीन के रूप में पीच हजार रुपये से ज्यादा क एसेट्स हैं, तो उस पर यह ₹मनून लागू नहीं होना चाहिए ग्रोर उन्हें यह सुविषा नहीं मिलनी चाहिए। हससे नाबना भी पूरी हो जायेगी श्रोर फिजूलम्वर्ची पर भी रोक लगेगी। में चाहता है कि मन्त्री महोदय इस सुभाव पर गोर करें।

बी बोम प्रकाश स्थागी (मुरादाबाद) : पष्यक्ष महोदय, हस बिल का पष्ययन करने के के बाद मेरी राय है कि हम, लोक सभा के

सदस्यों, को इस विल की भ्रालोचना या इसका विरोध कर्न का घ्रधिकार नहीं है, बपों।: पभो कुछ दिन पूर्वं हृमने एक विन गाम करके प्रपने एन्नाउंसिज बढ़ायं है प्रोर कुछ प्रतिनिक्त सुषिघायें प्राध्त की है । जहां तक i ने देखा है, इस बिल के ींचे म:नवीयना की भiवना है प्रोर में समभ,ता हू कि मानवी ता का भी कुष्ध तकाजा होता है, उसक्ष भी कुछ मान होती है।

इस विल की प्रालोचना केवल एक ही प्राधार पर की ई प्रनीत होनी न कि सब मंत्री लोग मालदार होते हैं प्रोर के बल टाटा बिडला दालमिया के एजेंट ही मन्रो बन सकते है। में समभना है कि एक वास्तविक प्रजातन्च्रवादो देश में देहात का तक गरीब घादमी भी मिनिस्टर क. पद पर बंठ सकता है प्रोर भाधा है कि हस देंश में भी वह दिन श्रवएंय प्र।गा। पहले भी हमारे पद्वां श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रोर किदवाई माहृ जंसे प्रादर्श मन्र्री रहे हैं, मृत्यु के समय जिनका बैंक बैलेंस कुछ्ध भी नहीं था ।

मैं समभता है कि मन्री एद पर बंठने का श्रधिकार केवल पूंजीपतियों को ही नहीं है, पंमे वालों को ही नही है। गरेब भ्रादमी दोर श्रनुसूनित जानियों के लोग भी घम पष पर बंठन चाहिए धोर बंठें। जिम घादमी के पेरों में बेवाई नहीं फटी है, वह दूसरे के पेर की पीक़ा को नहीं जान सकता है। जिसने गरी पीर सदी किसी होोटी कोंपढ़ी में बंठ कर नहीं बिताई, जिसने नंगे बदन रह कर कष्ट सहन नही किया, वहृ समाज प्रोर जनता का भला कभी नहीं कर सकता है। द्वारा देष्म उस दिन एक घादां गषष्ट्र होगा, जब इस देष के गरीष प्रादमी भपनी योग्यता के बल पर बए़े से बक़े पदों पर सुझोभित होंगे ।

पगर ऐसा कोई पान्धा मिनिस्टर म•ता है, जिसकी प्रार्यक स्सिति प्रष्बी नहीं है, तो दो महीने का प्रष्न नहीं क्राता हं। जब तक उसके बीबी बच्चों का पुनबांम नहीं हो जाता है, तब तक उनको उस मकान में रहने की घनुमति होनी बाहिए। पगर किसी मन्नी की $f=$-igl
[श्री घ्रोम प्रकाश त्यागी]
प्रोर श्रनाथ बच्चे हैं, तो कहां फैंकेंगे उनको ? क्या पनाथलय को ? जो ठ्यक्ति देश के प्रशासन में एक मत़र्वपूरां भूरिका प्रदा करना रहा है, उसके बकचों को प्रनाथालय भेजना एक प्रशोभनीय बात है।

में यह नही मानता है कि गबर्नेंट की सभी बातें खराब होती हैं। इस किल की भ्रालोचना नहीं करनी चाहिए । में तो इम में घौर एमेंडमेंट चाहना हूं कि घ्रगर कोई ऐसा मिनिस्टर मर गया है, जो चाॅतव में बहुन गरीब था, किसकी प्रापर्टी, जमीन जायबाद नहीं है, जिसकी स्री प्रोर बच्चों की देख-भाल करने वाला कोई नहीं है तो गवर्नमेंट की ग्रोर से केवल दो महीने के लित् नहीं, बलिक स्थायी रूप से उनके रहने प्रौर शिक्षा घ्यादि को उयवस्वा की जानी चाहिए। जिस व्यक्षित ने जीवन भर देश की सेवा की है, उसके बच्चों श्रादि की उचित उयवस्था करना सरकार का उत्तरदाधित्व है

मैं उन बरलानी पालिटोशन्ज की बात नहीं करता, जो नोकरी, fिनिस्ट्री या पाबर के लिए भाज एक पार्टी में होते हैं फोर कल दूसरी पार्टी में, जो सुबद् को एक नारा लगते है। मोर हाएम को दूसरा नारा लताते हैं। भ्रवितु जो वास्तfवक राजनीतिश हैं, जा जनता की सेवा करते है, षे घर फूंक तमाशा करते है। उनके बच्षे घनपढ़ रह जाते हैं प्रोर उनके घर बर्षाद हो जाते हैं। ऐसे त्यागी धोर तपस्वी ठ्यक्तियो को यदि कमी मिनिस्ट्री मिल गई पीर बाई में वे मर गये; तो धनके बन्चों को बया बनेगा ?

में हस बिल की भाषना का समर्थन करता है घ्रोर में समभला है कि गर्वर्नमेंट यह बिल लमकर दुध्वित्ता का परिष्य दिया है। हैं इस का समर्यन करला हू ।

प्रष्पक्ष महोवय : चुक्र है कि पापने पष्यक्ष का बिक्ष नहीं किय। प्रघ्यक्ष के बारे में भी सोषना पर्फेगा ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, I have covered most of my points while I replied at the end of the first reading, but one or two points have been repeated and one point was left out, which Shri Tenneti Viswanatham made I do not have that information about the bills that have been sent to the family of the late Lal Bahadur Shastri, but I shall certainly find out. I have no information about it ; otherwise, I would have been happy to give that information as to why this has happened or whether at all this kind of thing has been done. But I shall find out and let the hon. Member know about this matter.

I have emphasised in my earlier reply that although this matter does not concern this Bill which is before the House, the hon. Members, while they criticised the expenditure, should realise the difference between the official functioning of a Minister and his private living. If these two things were distinguished, most of the criticisms that have been made would not have came about. On personal matters, the expanditure of the Ministers is very, very little, and it is just equitable, compared with others of the same social status ; I think it would be almost the same and nothing more. But for their official duties and discharging their official functions, sometimes they have to keep a staff, security, cars, and bungalows and many other things like that which go with the office and not with the person of a Minister. Therefore, if this matter is considered by hon. Members, these criticisms would not have been made.

I am glad, however, that most of the hon. Members who have spoken have supported the provisions that have been made in the Bill. I would again say that while we have made the provision of one month-increasing it from 15 days to one month-for a Minister who demits his office, who is asked in the meanime to make arrangements for an alternative accommodation, for a Minister who dies in office, his family has been given the option of living in the official residence free of rent for one month; if they want to continue in that same official residence, they will have to pay the rent according to the charges. In the Bill, it has been provided as two months, but I have already moved the amendment which is under consideration, reducing that
period from two months to one month for which they can stay, that is to say, out of the total of two months available to the family of the deceased Minister, one month will be with payment on the usual rent and one month without any payment. This is the limited purpose of the Bill.

Mr. Lobo Prabhu is always very dilizent about his amendments, and I am always looking forward for an opportunity to accept his amendments, (Interruption) and I would like to accent more of his amendments, but here. his amendment does not suit the scheme of this particular enactment, and therefore, it would not be possible for me to accept his amendment.

SHRI IOBO PRABHU : From two months you have reduced it to one month as I proposed.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have moved an amendment for that bezause vour amendment does not suit the scheme of the Bill.

SHRI LOBO PRABHU: My amendment was from two to one; yours is the same.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We have captur:d the spirit of your amendment. Therefore, I would request the House to accept the amendments moved by me and not accept the other amendments.

SHRI LOBO PRABHU: The point about it being given retrospective effect was raised. It is a viry important point. Why are you giving retrospective effect from 1966 ?

SHRI VIIJYA CHARAN SHUKLA: Why this is given, I will have to find out. I shall find out and lay it on the Table of the House, after 1 find it out.

SHRI UMANATH (Pudukkotia): Sir, when he moves the Bill, there cannot be any question of his finding out something. He must tell us now.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I do not have the information with me at this time.

MR. SPEAKER : The question is :
Page 2, line 9, for "two months" substitute "one month" (3)

The motion was adopted.
MR. SPEAKER : There are two amendments. Nos 4 and 5.

Amendment No. 4 is barred. I shall'put Amendment No.S.
Amendment No. 5 was put and negatived.
MR. SPEAKER : The question is :
"That clause 2, as amended, sta:nd part of the Bill."

## The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Blll.
Clause 1-(Short title and Commencement) Amendment made:
Page 1, line 4, for "1ソ67" substifute "1969". (2)
(Shri Vidya Charan Shukla)
MR. SPEAKER : The question is :
"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 1, as amended, was alded to the BIII. Enacting Formula
Amendment made:
Page 1, line 1, for "Eightcenth" substitute "Twentienth" (1)
(Shri Vldya Charan Shukla)
MR. SPEAKER : The question is :
"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill" The motion was adopied.

The linaeting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.
SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I beg to move:
"That the Bill, as amended, be passed"

MR. SPEAKER : Motion moved :
"That the Bill, as ampaded, be pasesed".

SHRI TENNETI VISWANATHAM : With regard to retrospective effect, he has not been able to tell us anything about the reason way that clause was introduced or the financial effect of it . Retrospective legislation is not good. This is a statute which will stand for all time. This retrospective effect should not be there. Even now he can move for removing that part of the Bill which gives retrospective effect to it.

SHRI RANGA (Srikakulam) : Speaking for myself I would not be very much averse to the high salaries being paid to the Ministers, or some of the allowances being granted to them. Even if one or two more reasonable allowances are proposed to be given to them, I might not object. But what we object to is the immoral, illegal or extra legal manner in which the Ministers have been using their powers, privileges, position and prestige to the detriment of public interest Recently, only a few days ago, we were told -I speak subject to correc-tion-that the Prime Minister, the Defence Minister and some other Ministers made air-journeys to various places and sent messengers and utilized various other privileges in order to further their political purposes. Even at the time of the last mid-term elections, as the House was infurmed some misuse has been made of their authority and their privileges. Their prestige was never high. Unfortunately it is coming down for quite some time. We hope they would not allow it to go down further by their misdeeds.

There should be high prestige associated with ministership and that should be utilized in a very careful and wise manner. It has not been so used till now. When Pandit Nehru was the Prime Minister be imposed certain checks on Ministers, although some of his favourities did misuse their prestige. After his departure there has been deterioration in this regard. At present 1 am afraid, there does not seem to be any control at all over these Ministers, right down to the Deputy Ministers. I know of cases where the Defence Ministers used to go about the whole of India by special planes. Recently, some other Ministers also, the Home Minister and his encouragehow many of thein and which of them is the monopoly of the Home Ministry-have also been moving on some pretext or another
from one part of the country to another. They always trot out public interest.

The only test in this case can be their conscience. Unfortunately, it is coming to be blunted. I hope it would not be completely smothered. Therefore, so much depends upon the sense of character, selfrespect, public interest and spirit of service to the people. Everything depends on these qualities.

Would they be kept high? If they are kept high, it would be good; the prestige of the Minister would go up, the prestige of ministership would go up and the prestige of Parliament and the country would also go up.

SHRI S. N. MISRA (Kannauj) : Sir. he is making a speech and raising points which are not within the scope of the Bill during the third reading.

MR. SPEAKER : He is completely relevant to refer to them during the third reading. He is entitled to refer to them.

SHRI RANGA : Then, there has been too much of competition for ministership. It is happening at the State level and, I am afraid, this fever is going to attack the Union Cabinet also. Some steps will have to be taken to reduce this fever, to reduce this sense of competition, this terrible passion on the part of politicians and public men and parliamentarians to join this queue for ministership. One of the things that can be suggested is to institute what is known as a pension for Ministers. Such of those Ministers who continue to be Ministers with some breaks over a period of ten years, let them be given this incentive if they were to retire thereafter. Sir, you will remember that years ago one Congress President suggested it and Pandit Nehru introduced the Kamraj Plan. So, if this privilege of pension is introduced then possibly some of them may be good enough to think of retiring from Ministership and be contend with remaining along with us all, keeping company with us as mere Members, and giving the benefit of their experience to Parliament, the Ministry concerned as well as the country.

In all these directions some thought has got to be given. I am not saying these things so much as a matter of picking points
against ministers. If and when-I do not know, when-an opporunity comes for us also to be in power, it would be necessary for us to think on these lines ; otherwise, Parliament will come into contempt because ministers will bring Parliament into contempt by their own misbehaviour or by their failure to behave as well as they o'ight to, as people expect them to and as Parliament should expect them to. This is all I have to say.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : In the mean time, Sir. I have found out why it is necessary to give retrospective effect to this provision. Two ministers who demitted office, Sarvashri Gulzarilal Nanda and S. K. Dey, had been given to understand that they could retain their official residence after resigning office, for one month instead of 15 days and the total amount of money involved is Rs. 2,125 To cover this lapse this is being given retrospective effect.

MR. SPEAKER : The question is :
"That the Rill, as amended, be passed."

The mation was adopted
16.38 hrs.

## WAKF (AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM) : Sir, on behalf of Shri Fakhruddin Ali Ahmed, I beg to move :
"That the Bill further to amend the Wakf Act. 1954, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."
1 his is a very small Amendment Bill. Firstly, it proposes to amend the defini.ion of "nct income" at it appears in the Act at presenr. Unfortunately, some doubts have arisen with regard to the interpretation of the term net income". Originally it was intended that the net income of a property would mean the gross income of the property after deducting the revenue cess, taxes or any other taxes which may be payable to the local authorities. But in some cases
the High Courts have given a different interpretation and have tried to hold that where there is land under cultivation all expenses which have been incurred by the cultivator for cultivation operations, should also be deducted. This was not the intention of the Legislature at the time the words "net income" were used in the definition. In order to overcome this difficulty an amendment has been brought forward so as to clarify the situation and to remove the doubt which has been cast on account of the pronouncements of the High Courts.

Then, as it is a question of common knowledge, section 4 of the Act provides for the appointment of a commissioner to complete the survey of the Wakf properties situated in a particular State. Under section 5 of the Act the report of the Commissioner, after completion of the survey, is to be submitted to the State which on its part would transfer it to the Board for publication.

In several States, it would not have been possible to publish the entire list at a time and sometimes it is also physically impossible. If it is taken that the entire report would be published at a time, lot of work will suffer. Therefor, by this amendment, it is provided that, gradually, in instalments also, such reports may be published and these would be deemed to have been publish. ed as per Section 5 of the Act The question was also discussed by one of the High Courts and some doubt was expressed whether the report of the Commissioner, after completion of the survey, if published in instalments, would be a valid report under Section 5 of the Act. In order to overzome these defects this amending Bill with these two amendments has been brought forward which is a very simple Bill.

With these words I move.

## MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Wakf Act, 1954, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga) : Mr. Speaker, Sir, I bave no serious objection to the passage of this Bill. But I cannot countenance or approve of this piecomeal legislation amending the Wakf Act of 1954.


[^0]:    *Introduced with the recommendation of the President.

[^1]:    ${ }^{* * 0}$ The original speech was delivered in Kannada.

[^2]:    *The Origian speech was delivered in Telugu.

[^3]:    *The original speech was detfvered it Metaymiam.

