[Shri Mehr Chand Khanna]
No GSR 393/R-Amdt XXXXI dated the 4th April, 1950, makne certain further amendment to the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Rules, 1955 [Placed th Lzbrary. See No LT-1871/59]

Report of Indian Phoductiviky Tham
The Minister of Industry (Shri Manebhal Bhah): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Report of the First Indran Productivity Team on Productivity in Industries of USA. West Germany and United Kingdom [Placed in Library See No LT-1372/59]

## 1230 hrs.

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha -
"In accordance with the provistons of rule 101 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am durected to inform the Lok Sabha that the Rayya Sabha, at its suttung held on the 20th April, 1059, agreed to the following amendments made by the Lok Sabha at its sitting held on the 13th March, 1959, in the Chartered Accountants (Amendment) Bill, 1958

## Enacting Formula

1 That at page 1, line 1 for "Ninth Year" substrtute"Tenth Year"

## Clause 1

2 That at page 1, line 4.for "1958" substrtute "1959".

### 12.80! hars.

COMMITTKE ON PRIVATE MEMCBERS' BILLS AND RESOLUTIONS Forty-trimd Rimont

Sardar Einkam Slongh. (Bhatinde): Sur. I beg to present the Forty-thurd: Report of the Committee on PrivateMembers' Bills and Resolutions

1231 hrs.

## ESTIMATES COMMITTHE

## Fifty-first Repoma

Shrı B G Mehta (Gohilwad) Sur I beg to present the Fifty-first Report of Estimates Committee on the action taken by Government on the recommendations contained $m$ the Thirtyfirst Report of the Estimates Committee (First Lok Sabha) on the Ministry of Rallways-Finance and Accounts

12 314 hrs

## FINANCE BILL, 1959-contd

Mr Speaker The House will now take up further consideration of themotion moved by Shri Morarja Desal on the 20th April 1059, that the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1959-60 be taken into consideration Shri Pahadia may continue his speech

Sorne hon Members: How much time is available?

Mr. Speaker: Shri Pahadia hae taken three minutes The timeallotted for general discussion is 11 hours out of which 9 hours 10 minutes have been avalled of Therefore 1 hour 50 minutes now remain The. time allotted for clause-by-clause cansiderntion and third reading is 4 hours How long does the han Minister propose to take for his reply?

The Mindster of Mrasace (Shrk
Morary Deali): About 40 to 450 minutes

Mr. grealrox: We are now at 1230 1 ahall call upon the Mindater at 1-30 or thereabout.

Shyt Pahadia may now continue hus speech. If hon. Members confine thear remarks to ten minutes 1 can provide for some more hon. Members.

जी पराड़िया (सबाई माषोपुर-रक्षित -मनूूूचित आतिया) अध्यक महोदय कल विक्ष विधेयक पर ध्रपने तर्क जारी रग्वने हुए मै यह कह रहा था कि प्रल्यक्ष का जनता को ज्यादा ग्यायत्रद हो सकते हैं चाहे उनके उमाहने में छुम्ध कटिनाई होती हो। उनमें एक लास बात यह होती है कि जनता पर इस बात की जिम्मेदारी भा जानी है कि वह दे देय कि उनका ठीक नग्ह मे उपयोग भी होता कै वा नही । इसललये जैमा कि मिने भर्जं किया न देवाल इस देग के घर्थ गास्तियो की बल्कि मसाए के बहे-बहे परं शास्त्रियो की यह गय हैं कि भ्रप्रत्यक्ष करो के मुवाबले प्रत्यक्ष करो का लगाना उयादा उचित है। लेकिन जद हम प्रपनी घ्यबस्था को देखते कै नो माल्म होना है कि भ्रभी भी हमाेे यहा प्रत्यध्ष करो का पनुपात घप्रत्यभ करो के भुकाबले मे बहुत कम है । मै प्रापको हुम्ध पालंड्डे पेण करके यह बतला मकता $\overline{1} 1$ सन् १९૪૪-૪Y में हमारे यहा प्रत्यक्ष करो का भ्रमुपान $6 x$ परमेंट था, सन् श्रुE-प० में भी यह लगभग $6 x$ परसेंट रहा, लेकिन अल हम भारे बहें तो
 ही ग्ह गया घौर ध्राज सन् peyc-ye में डसका ध्रनुपात ३? पर्गेंट के लसभग है । हम वेलतले है कि इस बर्ष जो मबेन्तये कर लगाये गयं हैं उनमें मे २? या ₹亏 करोड के कुल कगो में लगभग २० कगेड को घामदनो भ्रत्सक करो मे होने बाली है। तो मेरा निपंबन यह् है कि जह्रा तक हो सके मे हमें घर्रत्यक्ष कतो को कम कग्ना काहिये घोर प्रत्यक करो को पषिक बडाना काहिये कान्ग भर्यख्य करंते में अष्टातार का ज्यादा ग्जाहस रही़ है । लोग मयध्यक्ष करो को न केवन वग्दून्तर्ट से हुक्रे की घोधिन करते है,

बसिक्क उन मफसरो को 'उनकें जरिये मे हमम इन करो को उगाहतें हैं वे ऊज्ट करने की
 कि जहां तक हो सके हमको प्रन्यक्य कगे का श्रोर धषिक ध्यान देला बार्शिए।

हम द्इन करो को घपना खजाना भग्न के लिये नही उगाहते। इन करो को उगाइन मे मन्षार के तीन उद्देष्य है। एक तां यह कि देक की मुरक्षा रसी जायं, इर्सलयें कग की यवव्यक्ता होती है । दूसन का उगाहन बा कारण है देशा में शान्नि प्रीर व्यव्नस्वा Ғांम रखने के लिये रुपया एवंश्र वग्ना घ्रोग तीसरा उड्छेछय जर्नहित की योजनाम्यों मे लगानं के लिये र्पया एकत्र कर्ना है जिमये कि द्वेधा का विकास हों मके।

जंसा मेने कहा घर्रं किया था हमे क्रो की व्यवस्पा की होर इम तश्ह में ध्यान देना चाहाहा कि धाने बाली योजनाश्रो का भोर भाने वाली पीठियो का इन्ही करो मे काम चल सके। हमे करो को उगाहने की क्यवस्था मे मुषार करना होगा। हुम देन्वते है विं जब हम बाजाए में जाते है तो हम सेल्म टंक्म देव है । वर हम देलते है कि कुष्द दुकानदाग पग्गो ही नही काटते। घोग खरीदार भी यह दव्वना हैं कि इमे दो पंसा का करता हों रह्रा है इसलियं वह भी कुस्ट नही कहता । घौर वह पर्थो के लिए घ्राष्रह नही करता । इमे इस व्यवस्क की जाय के लिये कोई प्रबन्ध करना चाहियं नाकि यह टैक्स मही नरीकें मे बमम हो । हमे इसकी जाच कग्ने के निय छुत्र इनफाग्मर गखने चाहिय जिन नग्र वि पुषिम इनफाग्मेशन ब्य्रो बाल ग्वप है नांकि वह हमको इम बात को मूच्यना दे मरके कि fि क.का-कहा पर बोरी हो ग्ही हैं।

ग्रोटंटं को पउने मे मूज्ञालूप च्णा है कि करो के उग्रने मे बहुन किनाड - गही है 1 हमे करोहो रुपये का कर उगाहना है द्योग हमको मालूम है बि Т तु नतुक व्यक्रि गा फमं मे यह जगाहना है लेकिन फिर भौ खर्ग तक यह कर नही उगाहमा गया है। लगभा

२६२ करोह कषया बसूल करना पगा है। उसमें बिलाई कैसे हो रही है वह मेरी समझ में नही जाता। हमें धार्ष स्वये की कमी से कारण घ्यपनी घोजना मे कटटती करनी पड रही है, हमने ुद परत से योजना का
 करोड खुया हमको fमल आाये तो हम हसको योजना के लं्यो को पूरा करने मे खर्ष कर सकता हैं । इसलिये मेरा निषेबन है कि यह जो कर उगाहनं में बिलाई हो रही है इसको घ्रोर सरकार को घ्यान देना चाहिए धीर जो एरियर बाकी है उसे जल्दो मे जल्दी वमूल


इसके माय-माथ . 4 यद भी निवेधन कग्ना चाहता है कि जहा हम गंक्षम बठाने जा रों है मौन पधिक टंक्स उगाइते जा गे है, बहा हमवों इस बान का शो पूरा ध्यान ग्वना चाहिये कि उमका डिक उपयोग हो। हम जो टैक्म बढात है उसमे धनीमानी घौर पूरीपतियो पर उतना बोध नही पडता जितना कि जनमाधाग्ण पर पडना है । योंर चकि यागके कंो का जनसावारण पए भाए पडता है इसनिये फेंमी व्यवम्षा कग्नी चाहिए कि जो ₹ जनना मे वमूल किया जाता है उसका डीष नग्ह मे उपय्यग हो यह न हा कि वह केषल अफमरों की ननछबाहो पर प्रौर उनके भनो हौन मकानो की व्यवस्या ध्रादि पर ही स्वनं का दिया जाय । भ्राज हम देखने है कि कर बछत जा गह है जबकि खामदनी का य्वाता यगभग बगबन ही ग्रता है। मालूम नहो .हाता हतना खर्षं बिस तर्ह मे बद़ता जाता है । कुत्र मसय पहले हमारे माननीय मदम्य श्री फीन ज़ गाषी ने हो यहु घतलाया था कि केवल वित मंत्रालय के ही १ै हजाए कर्मकारो बहा गये है। भगर धापके काम इतने आद्रमियो का काम है तब तो उनका रखनी टोक हैं लकिन रणन उतना काम भही है को इननी यस्या नही बढ़ानी चाहिये । मे भ्भाष कर्मकारियो के बारे मे तो यह् नही कह्टा


 मेरा कितेष्न है कि हैं है हस थोर घ्यान तेगा काहिये हीर कोषिए करनी कािये fि हम कम से कम सरं में प्रवना काल बला सरें। मैं यह्ट बात हसलिये कह र्हा है कि हामरे प्रषान मन्नी जी, काई विक्त मन्री जी या सबन के मानगीय मबस्य जब गाषो मिं, जाते हैं बो किमानो को घगील करते हैं कि, उन्हें पूरो
 बाहाहए । हमाने प्रथन मन्त्रो जी, से तो वहा नाग ही लगाया है कि भागम हत्राम है । तो में बह जानना चाहता है वि यह नाग क्विन देहाती भाइयो के सिए ही की को कि लंगो में काम करते है या कि यह सरकारी
 कि प्रापका हु एक कमंबगी अ्रप्ट है सोकल कही-कहो ग्ल त्तया हैं। इसनिय मेग निषन्न दैं कि हमें हन गलातयो को दूर करन्ने की फ्राग ध्यान ₹ना बालिए।

यहा पर दर कहा गया fिम ममत्र के सनं में बहुत बहातगे हो गयी है। विद्यनें माना के भ्राकडें हंशग बनलाया गया कि कितना लर्षा बह गया हैं। पर यहत पर भरनचा गी ने बतलाया कि मदस्पो की मक्या तिगुन्न हो गयो हैं भोर इूर्यालय स्टाफ का निगुना ₹ा जाना भी मुनार्गमब बात है। तो समद के बांगें मे खनं ने बउनें का तके तुष्ष जकता नही लंकिन वित्त मत्रालय के बाो में जो तर्क दिया गया है बहत ता जनन बाला है। उसको इक्र जास कग्ने की प्रावसक्रता है।

इमकं साप-माण भे यह विबंबन करणा

 माथ ही माप योजना की कुछ मडो में कटोती
 कोई 200 करोष्ट रुपे का नया कर लगाया


कारा कम हो जाता है दौर चल हल बेकते ( fry
 है स्वा बर्प हो कात है, विकाष के जो दूसरे काम द्व उल पर क्ष नती हो पाता। मैं रस
 की घाबों के बमाना काहिये पोर वह देलना काहिये किन कितान की क्या बहरत है, उसे घपने केत के सिले क्यान्या चाहिये इसकी जालकारी प्राप्त करनी चीिदये। भौर उसके साथ ही बिक्षा का विकास मी होना बहत जहर्ती हैं योकि हिला के बिना वह ल्नोग वह निर्थय नही कर संकते कि कहा कृट करना चाहिे।

भाप यहा दफलरो मे ेैठ कर योजना बनाते है इससिये कि लोगो का जीवन स्तर ऊंषा उठाया जाये । पर हसके लिये ตाप भपने कर्मषारियो को हुष्म दे दे है है । हस तरह भापका काम नही कल सकता। पापको तो दे की की लगभग $\mathrm{Y} \circ$ करोड जनता का जीबन स्तर उठाना हैं। इसके लिये घापको घपने कर्मंबारियो को हुष्ल देना ही काभी नही होगा । धापको तो उस जनता को सलाह देनी होली कि किस तरह से बहा भपना जीवन स्तर ऊंखा उहाये, ता काम कलेगा ।

इस काम के लिये घाप बहेंतहे क्रार


 बाये । बोर उसे बिकास के हूसरे कारों पर सनाये बाले ।

* एक षोर लिषेल करणा चाहता है
 - किसात है तोर पर कहला जाहता है कि





 70 LSD-4.

येषा जा रहां है हता ज्यात से कहीं किस्सान वाराज न हो घाये । मै फहुणा हूं कि किसान वाराज नही होला । उसके पास ककर है, धूना दे, वह उसफो काम में सा सकता है । हमारे वहा घहुत मैटीरियल क्ता हृपा है जिसे काम में साया जा सकरा है पर् इस काम से बहुत से दोगो को तोजगार मी मिल सकता है। केकिन क्षत तरक किसी का ध्यान ही नही जाता। जरकार जिन चीजों को घहर को देना चाहती है, वह ते भोर गावो को बिन कीजो की जर्रत है, वह उन को दे लेकिन जिस थीज की गावो को जन्रत है, वह सरकार न दे भोर जिस की जएरत नहीं है, बह जहर बहा पहुचाये, इस भ्रोर सरकार को घ्यान देना काहिये।

हम कर लगाते हैं वेच की शान्ति भोर सुरखा के लिये, हेकिन हम मनाज का बराबर भायात करते जा रहें हैं। खब हन टैक्सो से ज्यादा से ज्यादा काम लेना है, तो हमें देष की हृषि का विकास करना है। इसलिये वहा जहरी है कि .....

पम्यक घहोण्य : घवष माननीय सबस्य सल्य कर हैं।

को वालापिष्या. में एक मिनट में निषेद्षन कर बेता है।

चम्मल कहोजय : नहीं जी ।
की चहारुया मै पाय पर प्रतिबन्म नमाने मै बात नही करता हू। सरकार ने केंती पर बीलिग लगामे का बादा किता हैं। लेकिन घाप जानते हैं कित गाव के सोग घा
 के दहले वे। ते सोषते है कि हमाती बेती करे हमारी भाय पर तो सीलिय सगाई का रही है । परन्तु बहारो के पूक्सीषतिगें के बरों में कुष्य नही किसा जा रहा है। में यह्ट नहीं काला कि उन पर टेक्र वहीं सगाया गया है तोfिल कह उस हनुकात से नी ली लषाया बया है,
 बल्दी से जली सगा वेना चहिये ।
[थी वाप़िया]
माब इम वेलते हैं कि त्रिकारी कमंबारियों की तनलाहें न केषल संसद् के षवस्पों के बेतल से बहिक मंक्विमण के बेतनों से उदाषा है । हे इलने प्राराम के साष रह कर्र क्ति देधा का मला कर सकते है ? जिलना घ्राराम थौर सुकिषा उन को चाहिये, बह जहर देती थाहिये, सेकिन थणर सम्भब हो, तो सरकारी कर्मषारियों की तनल्वाहों में कमी करनी चाहिये ।नीचे तबके के कर्मवारियों की तनख्बाह में यृद्यि करनी चाहिये, जिन का गुजारा मुर्किस से हो पाता है घोर जिन पर हम भ्राये दिन भ्रष्टाषार का घारोप सगार्ते हैं ।

जहां तक श्रष्टाचार का सम्बन्ब है, जब छस देश में विका का प्रसार ह्रोगा, लोगो की नैंतिकता जायेगी, तो ॠँ्टाचार कम होगा 1
Mr. Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri Pahadia: Just a minute.
Mr. Speaker: If any hon, Member persists in continuing with his speech after I ring the bell a second time, I will ask the reporters not to take down what he says. I cannot otherwise control hon. Members who go on apeaking. The hon. Member wanted only 10 minutes. I gave him 20 minutes.

भीक्री सहोषरा बाई राय (सागर-रबित-मनुसूषित जातियां) : मघ्यक्ष महोबय, मैं धाप को घन्यबाद देती हू कि ध्राप ने मुसे की बो बिन के बाद मोंका दे विया। हमारे चुठ से माननीय सबस्य अव विषयों पर बोल चुकी हैं। मुके ज्यादा बोलने की अह्रत नही है, क्योंकि मेरे घौर भी भाई बोलने के उम्मीबवार में मैं उतना ही कहूंगी, धिरनना कि हमारे बेत्व के सिये दिवकर होणा । हारे भारत जर्म कों च्वतन्न हुए बस बर्ष हैए है । हम ने
 वह पहले कमी की चहीं तुई 1 कार ह्यागे निता जमयनय ने बेक्ष की की जो तरकीन की है,

 पुन नें कमी की नहीं हुई थी । जहा तक हैरिजनों का सम्बन्न है, उन मी दहा वरतमी हुई है ?
 सूरित जातियो) : पभी बहुत काम बाके है 1

अीकती हाहोरा खाई राष : मैं किसी का बिरोष नहीं करती हूं, लेकिन मं यह् जहर कहूंजी कि घन बस सालों में हरिज्यों की जिलनी तरबकी हैई है, ब्ही क्रिटिश्र जसाने में कमी भी नही हुई । हम लोग कमी स्वप्न में भी पालियामेंट में घानें की क्राशा नहीं कर सक्रते थे, लेकिन भाज एक वेहात के रहने वाली को दूसरे माननीय सदस्यों के स्राथ बराबरी से बैठने का घहत्यार है। हमारे हत्जिन भाइयो को भी काहिये कि घट्र जब कि उन को उसति करने का मोका मिला है, वे पुरवान्दी मे न पहे क्योर एक साय मिल कर काम करें। केष्ल हरिजनो में ही नही, हमारे बहे माइयो मे भी-आाह्मणों घौर ठाकुरो में भी-गुट्बन्दी है। जब तक हस गुटान्दी को दूर नही किया जायेगा, वब तक देश का सुषार नही हो सकता है। हम सब को मिल कर पहते देशा का सुषार करना है सौर सुषार उसा जग्ह करना है, जहां पहले बिल्दुस नही हुणा है। उस जगहे के लिये उ्पाषा मांग कही कस्नी चाहिये, जहां भष्धी म्यम्की चीचें है मचक्षेघच्चे मकान, मोटर, बसें धौर रेले इस्तादि हैं उस एरिया पर ज्यादा कीसा महीं लगाना काहिये। उस एरिया में ज्याडा कैसा लगाना काहिये, जहां नहीं ते बरीबर काम हुमा है । भा सरकार को शहरों को छोट्ए कर के हात में काम करना है, जहां हमाऐे fिस्तान भाई रहते हैं। किसानों की तरफ से बहात का पैसा लगान में घाता है, क्रवाद में घाता है दौर कई पौर टैक्सों से थाता है 1 सरकार की कोर ते चहतों की घोर ज्याबा ध्याज खिता



हो पई 负।


 बोत़ा है, हमाती सरकार कौर हलारी मिनिस्ट्री हवारी ररफजी के सिये काम कर रही हैं।
 सही तरीक से कामयाष नहीं होता है । हमारे कर्मबारी ईंानवाी के काम नहीं करो हैं, काम में रोड़ा पटकाते है। हमारे यहां बीज, तकावी, सार्म, बंखिया था हैस का वेसा देर है मिलता है। इस के परिरिक्त अब उस के लिये किस्टान दरस्मास्त देता है, तो परवारी को पांब रुपये पहले चाहियें । फिर कलहरी में मुंशी को दस रपये काहियें । बस रुये तहीीलदार को दिये जाते हैं, जिस से किसान को सी रुपये के नबे ही मिलते है। हमारे किसान कहते हैं कि हम छतना टैव्रम मौर मगान वेते हैं, लेकिन हमरी ह्वालत सुषरती नहीं है। उन की हालतं कसे सुघरे, इस का नरीका सोचना चाहिये । हमारी मिनिस्ट्री शाहरों में रहती है, देहात में नहीं जरी है । पगर पह् गांबों के बीष में ठहरे घोर बह्रां किसानो की हालत को देसे रो उस को बहा की स्थिति का पूरा पता इल मकता है। होता यह्ट है कि भिनिस्द्री के लोग रैस्ट हाउस में ठहरते है, जहीं लू बिल्दुल नही लग सकती हैं परार वहा प्रच्छ टंडे पानी का प्रवन्ध होता है 1 घणर उल को एक दिन तफक्रीक भी हो, तो भी उन को गांबों के बीष्यें आाना थाहिये। तमी छमारी बनरा की समस्या हल हो सकती है में यहा छंसी की बात नही कहती हूं पोर न ही भूठ बोलती हूं । घब में घ्रयमे एरिया में देहात मेँ काती हूं, तो बहां के कोण कहतो है कित बाई, बहां की भाषाज क्यों नही उठाई घती है? में फदूरी है, माई साएँ, थानाज उठाई जाती है, बती़ऩी़ खिपोटे धाती है, को कि छुनें, तो हुण वहीं सकतीं, कित्न करे सेषनाम मी उडा नहीं अभता, होकिज करें क्या ? कपर से काम ठीक द्वेता है, हो कीषे के कर्षणाी जावरलाही


तो छ्वारे वेष की समस्मर इण हो समती हैं। ज्रार हम चन की किमायत करते है, किस
 तो दे जोगेसे fिल घाते है कि उस हरवास्त का, उस कागण का पता ही नहीं बलता कि बह पिस कुंऐं वें फली गई । मगर मिनिस्ट्री फो सिस्ष जये, तो यहां से वही कवम नहीं डठाया जाता है। मेती प्रार्षना है कि टैक्स
 तो देश की उधहि नहीं हो षकरी है माँर देषा का काम नहीं घस सकता है-्ऐेकिन उतना टैवस्स लगाना कासिये, जिस से कि हमारी जनता के ऊपर भार न पद़े फ्रीर हमारे देश का काम मी होता जाये ।

भपने वित्त मंभी मह्रोवय से पहले मैं पूना में मिलो थी 1 माज दूसरी बार उन मे प्रार्षना करने का मोका मिसा है । मैं उन से कहुना चहती हूं कि वह घठना टैकस लगाते हैं, लेकिन बह्र घघ्य प्रदेष्य पौर राजस्यान के एरिया में उकैसियों की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। करोड़ों रपये बहां लगाये जाते है, लेकिन डाकुपों धौर बदमाఖों को खत्म नही किया जा सका है। उस समस्या को सींचते हैं, किर पानी डालते है, फिर पोदा लगाते हैं। दस से से समस्या कैसे हल हो सकती है ? सरकार ऐसा घ्रार्ठर क्यों नही निकालती, ऐसा कड़ा कदम क्यों नही उठती कि ह. महीने में उाहुमों का नाम हेश न देह 1 विन्ध्य प्रेक्ष घौर राबस्पान में रेगिस्तान है, पहात़ है। वहां कोई ऐसा रोबगार धम्बा नही है । बहां पर कोदों, कुटकी, सठारा, राली, कोनी, मक巾ा, ज्वार ब्वर्टह छोटा भनाज होता है भौर उसी पर बहां के लोग गुजारा करते है। बहां मेंूं, चना नहीं होता है। बहां पर छोटे छोटे धिये सोले जायें प्रोर ह्रस तरह की सीमें बदां बलाई बामें। मिलाई में लोक का कारताना चोला बा रहा है। fिल्व्य प्रदेषा में सो की की
 छोटे छोटे बनले, घोटीन्दोटी बोजनायें कलाई जन्ये, fितस से लोलों की काम दिया का सेे
[मीकती हाँेरा बाई राप]
 जुलेक्ष राषा वे। उस की बड़ी घान थी। - कहतो है कि हमारे राज्य बले गये, हैारे पास काम नहीं है, हय किस की मवूरी करें, हमारे लिये कोई कारा नहीं है सिषा हत के कि इम घके हालें, हमें मिसिड़ी नें मीका दिया जाय, विस से हे देश की रका मीर उपतित कर सेकें। बहां के लोण यह मांग करते हैं। वहां पैषा लगाइये, हैक्त लगाहूये ।

में ने $\begin{aligned} & \text { ापप पा समय ज्याष्त ले लिया है, }\end{aligned}$ केकिन ध्राप षंटी न बजायें, क्योंकि में मे बोड़ा मोर भी बोलना है। क्षाप उत्तर प्रवेक्ष पौर पंजाब औैसे प्रवेशों में बत़ी-चत़ी नहुें बौर बांष देते है, जहां पर कि उन की दतनी जहरता नहीं है कितनी कि कोर जगहों पर है । हुगरे विन्द्य प्रबेय के लिये न तो कोई वांच ही दिया गया हैं मोर न कोई योजना ही बनाई गई है । राबस्थान में मी यही ज्ञात है। वहां पर मी रेता ही रेता है। वहां पर भारवाड़ी सोग Aी रहते है चो कि चार महीने उ₹ पपने-पपने सामान पपते कंघों पर उडाये दिन्युस्तान में ंूमोते किरते रहते हैं ययोंकि पानी की कमी है। हस वरह के जो एरियाज है, उन में घाप बाप्ष बनाइये, बहाँ पर पारी का श्रण्म मीजिये पानी का बहा मंटार बताइसे। अकित माल पूरी हल्या इस्थादि वहीं पर ज्ञाते को दे है, जहाँ वर कि साले को यन नहीं होता
 दरिजन लोल घूलों मरते है। मीधा बाते है. टपरितों में है, जिन के पास रहले के fिजे मकाल गहीं है, चतो को चना नही है।

 नी आाष्याप है।



 - टोरिमेया ।
 पर हैप्त सगामा है, कह मचन लयाया है केनिन उस को दौर कम कीजिये । कुण्न तोल
 मे समसती हू कि प्रार टैक्ष नहीं यकोगे तो
 सगते है, क्वापारियों पर या दूतरे लोगों पर, उन का बोन जनका पर ही पद्रता है । भगर पार क्सा हैस्त लगाया जाता है, तो बनता पर ही इस का धसर वरुता है पौर कीमत को दो पैछा या इस से थधिक हौर क्षा दिया जाता है। लेकिन मै भानती हों कि टैप्तस के बतर देष का काम नहीं षल सफवा है ब्योंकि बती़ज्री़ योजनार्यें हैं जिन को पूरा किया जाना है बरोर दूस्रोे बऱे बड़े काम करने को पदे़ हुए है। इसलिये में प्रार्षना करना चाइती है भाज जहरता इत्त बात की है कित रेडात की हाभव को सुषारा जाये थार बहां पर ओो किसान बगं रहता है, उस की जो मार्मे है, उन को पूरा किया जाये। उन के लिये बिजली, पानी वषा ब्बोटे-द्योटे बंबे होने बाइियें जर इस तरह की योजनार्ये भाप बनायें कौर इस कोर कदम बतायें वाकि उनता में उस्साह पैषा हो पोर वह वैदावार को वा़ सके । उनका जो काम है वह समय पर होना काहिए। ₹स से हम को सेषा कार्य करते है, उसमें घढ़्णन क्वा नहीं होगी। बत मे सेषाकार्यं करने के सिए पपने निवर्षणन क्षेच नें
 हारे निए भाषाज नहीं सगती हो, हानाे fिए भी कुष्न करो । में चाली ही कि उत्यो
 बिषा जाना चाहिए।




高虽

 वल, त्रो उनकी क्षमस्या ह्ताली घास्सनी तो



 पौर 站 उब घथनी सेड़ात के किया है ।

 हर्तरे स्वारों पर, भम्य प्रदेष्ष में बिन जिन बगहों पर चरणाषियों के लिए रहने के लिए यक्रान वदीं है, चले के लिए दुत्य नहीं है


 जिए मी दाप कुस कर रह है।

चहां तक किषारियों का, केषरों का का हूलरे कोण जो मिसिड़ी़ी में गकरी करते हैं,
 उत्र भापका कर्षख्य है कि पाप उनको उनीज हैं, पर दें, जमहू दें ताकि दे काम करोे प्रना पेट मर सरें 1 २४-३० बाल तक वे बोल fिलिद्री में काभ सरते है सर्रा नौकरो करलं के बाब भी उनके लिए कुछ करना प्रापका कर्सा्य है । जो सोण मारे जाते हैं, उनके बाल-बज्यो की भी ठीक से ख्यकस्था होनी vारिए। उतनी एरियाज में देला गया है कि अंक्षोई सिपाही मारा जता हैं तो बो ख्यया उसाओ दूगाम का वे विया बाता है या उसकी कीजी को दे विया जता है। पब दो हुपा नें फोल पषती बाल गौमा चाहेगा। उनके पूरे उर बा जाप ब्दोजस्त करें विससे देषा की रका में कनी न घाले पारे । बे लोल कहते है कि से क्ये के जिए कमाल काम करे 1 इस बास्ते मैं चूती हैं कि र्य कोर ती भर्ष ध्यात हैं।





सुपारसे के fिए को दुँ दी सम्ता है, करें ।

 उताता हो भामालें, कितना कि कोप क्य कर सें

 fिप मंभरलय पर बहत हो पही है, यद्यं क्ष घघू को सुनवा रा हूं 1 घहात ते मानीीय सबस्दों ने धपने घपने विजार घाबरपीय
 के कि किषारों की द्वनी बही़ घृं बला है कि उन साल की तरफ वित्ष मंनालय या विक्ष मंक्ष मद्रोड्य क्वारा घयान बेन्म मी क्यांत्द सत्यष्य न हो सके 1 परन्तु घमिनिक क्य ते घवर हूरा घ्रस्न को देखा आते तो मे ऐसा मानता हूं कि तो तीन बीजों की तरफ विसोष ल्प के देखाला उनके लिए पनिबार्य हो जाता है।

सब से पहली बात में यह कहना काहता
 होनी गाएिए किस के कि बनता में भ及न्तोष
 करता रहा हों कि बाब्यूद इसके कि घाब कांत्रेत के हाप में देष का षासन है, मैबोरिदी पार्टी के रूप में वही़ी राग्य कर रही है, हतना होने पर मी पयर घ्यान से देबत जसये तो कोई वी बर्ग होण्थ का ऐसा अतीत नही़ी होगा बिसमें कि सन्तोष की भाबना हो, किर चाहे से वर्विसिस हों, चाहे किसान बर्ग हो, चाहे घ्पषसायी बर्ग हो या कोई पोर बर्ग हो । इर तरफ घसन्दोष की भाबना केष्ष में केस यदी है। इसका बहुत बत़ा उतरवायित,
 उपर थी है। ज्राज ट्न्सेमन की वाधिसी देख है द्रकार के का रही है कि कोई नी

 बिन पाइते हती दष्न में कहा का कि पाज को
 की कात की जही । ह हारे हेषा में सोगों ने
[बी लि० स० हेठ]
 ज्ञ फार्मों को कामयाल बनाले के लिए लगाया
 ज्नके वास सेंते था नहीं। इसके प्रहिरिक्त मे बो कार जीर निद्याबत चाक्यक बतों को तरक घापका घ्यान सिसाना चादा हूं।

क्ता एक प्रमन माया का कीर मैं समकता
 एक घज्जन ने जर्मनी की उपमा दी की जो बरफमी बोड़े समय में उसने की है, उसकी घोर घान धाकांत्र किया बा । बऱी ठीक उपमा ती। घांज अर्मनी कार भागों में विभाषित्र है मीर बार देषों का जिस पर राज्य हो उसके बाह भी वृद मुल्क इतनी तरण्की करता जाये घौर उसकी ट्रेड दुनिया के घन्य मूलों में फैलती आये, क्या यह हमारे सिए लज्जाजनक बात नहीं है कि हम बैसा नहीं कर सके हैं ? इसके उतर में वित्त मंती महोवय ने कहा था कि यहु चीज टैक्त पालिसी पर नहीं उस्कि देथा के श्रादमियों पर निर्म्र करती है कि किस्नी तरक्री कोई दे चाहणा दूं 1 देस के घन्दर लोगों में इस तरह की भाबना पैषा करमा मी तो मंभियों का ही करंख्य हैं । द्रस देष को भाजाद हुए बारद वर्ष हो चुके हैं। मै तो बारह बर्ष नहीं मानता, याषिक मानता हूं क्योंकि पहली fिनिस्ट्री कांशेष की ? २३ज में बनी बी. 1 हेकिन बारह बर्ष ही माप मान सें 1 बारह बर्ष बीत जाने के बाब मी बेत्ठ में इस तरह की भाबना पैद्धा है प्रसीज चहीं होती, fितो के कर धारणर्य हुए किना भहीं दरता । हर धाबमी ऐसा
 बीि कीर बनवा fिल्दुण हूपरी बीज 1


 क्ष निबेबन करना आस्ता है कि चर्मी एक घंटा खा के है होर उसकी चाबादी पाँ

 होगे पर की हल किती ती प्रकार उस क्षा से

 प्रकार की साँ्द्रीब मनोभाष्बत होगी चाएँ, विस्त क्रकार का उत्ताइ होला कारिए केष्त को घाये बफाने हेर्र उस उस्ताइ हौर मनोलाष्या का घाल पूर्णतय: घमाय है ।
 मंभी मालेखय की रेषा में कितेषल करना जाहता है। वरसों से वह घात था रही है कि द्वारे वेच में सेल्स टैक्स एक ही प्रकार से लगाया जाये। हतनी छोटी ती बात को करोे के लिए भाननीय मंनी महोष्य को दो या कार खंटे की जहरत हैं बह्ट इस कायँ को करोे एक भाबर्य प्रस्तुत कर सकते के सारे केष्ण के स्टटों को वहा इसके बारे में कह सकते वे परन्तु भाज रक किसी भी निणंय पर नहीं पहुषा जा सका । एक भ्रादमी एक सीख कहों से बरीबता है जोर वूसरी चीक कहीं थोर से जनता को घरुविषा न हो, इसका हम कोई इसाज धाज तक नही कर सके । सारे देष के fिए सेल्ट टैक्स की एक ही परिमाषा निर्णारित नहीं कर सके।

परेक बर्षों से बारे देष्ष में बह भाबना ब्वाप्त है कि बनस्पति को रंगयार कर खिया बाये परमु इसके बारे में मी हुण्टा नहीं किया गया। मेटर समझ में भहीं प्राया है कि चौल बता प्रभाष हामारे माननीय कंती क्झोलय के हैष्य
 छोटी ती घतब को की सीफार वहीं किक्या गया । ऐठा धगर कर किया गया होगत, वो जनता को प्रलिब वौर पर काता का काता



ns man

केत्त fिरोषी का ने ही गहीं बरिक



 पष्या कि मेने विक्षे fिल भी संक्षेप में घर्ष किज्या था，कि दे घाने हपये की सf्सिरी各 कर हम बड्र को बीषिता रसना काहते हैं तो उस्ष का भुज्य चत्तेम्य केषल यही होता है क्ष हुण किसी प्रकार जालों धार्वमियों की डोजी को कायम रा सरें। छसी तरह से संख्षारी के सम्बल्ब में है । बंडसारी पर साप ने को रिलीक बिया उस के सिए घन्यवाद हैं हेंपिन्न बह्ह ऐसी घात हुई कि एक घ्रादमी पर बस खत का बोष्ता साद विया जाय क्रोर घगर बही कहें कि हैमें यह बरदाइत नहीं तो कह्ता जाय fक धज्या $E$ मन कर विया जाय 1 भांतर इस का क्या प्रमाव पड़ेगा ？अंउसारी भ्राज केता में विकरी गांब गांब में फंली हैई है । चलर हम उस को रिलीक नही देते तो वह्ट करेते कल सकती है ？कमी कमी सोलने सगता
 अन्तर्मत चासन चल रहा है उस का सीषा और सज्या दर्ष यही है कि प्रका की भाषना का धादर किया जाय । होकिन में घनुमय करणा हूं कि भाज हुमारे यहुं के जो कर्ता बता हैं उन के स्र्टर एक ऐसी भाबना बैठ गई है कि रूकि उत्होले निर्णय कर लिया हस लिए उस से हटो का कोई प्रशन नहीं हैं। मैं जनना कहता㝘 कि यह कहां वक ठीक है एक जौर प्रता－ तांकिक घासन की घोषणा हौर दूसरी घ्रोर चक्ष के पिपरीत मन में भाष्ना निर्योरित कर चत्ता से हृदे की सेष्टा न की जाय ？यह एक
 भावलीय मंची मदोष्य की केषा के नियेब


 टंतुजे के लिए साषन है कि क्षारा दे वह

चाहाता हैं कि बंब e तारी पर किसी प्रकार का कोई केती ग लगाई बाय । परन्तु ह्न सारी भाजदासों को जानने के बाद भी में घनुमष्या करता हूं कि घ्यायस घमी तक ह्र प्रकार की कोई चीज हामारे मंनी महोष्य ने भपने मन में निर्षारित नहीं की जिस त्रे एक्युमी कोई रिलीक या सहयोग देका की जनता को प्राप्त हो सके ।

यहां पर मं एक चीज़ मीर म्राप के सायने निबेख्न करना चाहणा हूं कि काटेज इछ्ट्ट्री को बढ़ाने के होत्र देश में विसली फैसाई जा री है 1 दस सम्बर्व में एक बहुत महत्यपूर्ण प्रस्न है । घाज हमारे जितने की मत्रासय है कमी चाहते है कि गांब गांब में विजली फैलाई जाय । एक मोर तो हम बिजली कैलाने की कस्पना के घोर दूसरी घोर अब कोई क्यवसाब बिजली ले तो उस पर नवीन टैक्स लगा दें। यह कैसी विरोषारमक भावना है，मैं सोष नही पाता 1 क्रम्बर घर्सें तक में विजली से चलाना की भाबना लाई जा दही है कि उष को हम क्यों न बिज्जी से चलावे लेकिन दूखरी कोर यह्ह हाल है कि सारे के सारे कार्यर्रम दुरानी पदृति से किये जायें धोर केषल संद्रिभ्यूगल मझीन तीन हार्स पाबर की चला दी जाय तो वह काटेज इडन्द्री टैक्स के घन्तर्गत भा जाती है । वह्ह बाते मंभी महोदय को स्वयम् समक्सना चाहिए था，जब सबन उन के सामने निषेषन करता है तो उन के ह्वदय में उन के लिए घायद कोई स्थान नही बना पाता ।

सीनिग कमिशन ने सेकेन्ड काइव इ्रर घ्लिन में मिलो के लिए जो शूगर का कोटा निर्षारित किया था सन् ？$E x 5-\mathrm{YE}$ में यह्टा केषस बीस या साषे तीस साक्ब टन था । उस में से साओे उसीस लार टन उन्होंने दूरा कर लिया इस तरह से बह्ह लगभग घपन कोटे के टार्गेट तक पत्वुंब गये । परनु उन्होने जो सादे ज्ञात लाब टन का संड्सारी का कोटा निर्षारित किया वा उस में ते वह्र 中ेबल बाई लाब टन केषल एक विहाई तक पांब सका है 1 हस के

fिए उत्रा प्रदेष्ष करकार से, जो केमीय

 क्वारे क्षे ने कीर जाएतों कोग हैल काल में कये लगाये खारें। एक बोर केतीय सरकार ती संय क्षरफार, व्युस्ताय को मषट्ट देने के सिये 5 करोड़ उ० का बज्य निर्षारित करे हूसरी थोर हमारी केन्त्रीय बरकार है, जो कि उस सरकार के हर पर
 की क्षरी संख्ट्री ष्रमाप्ता हो जाय, के हल fिरोषाल्भक माबताभों को देखे फर कमी की क्रत़ा धार्ज्यं करता हां। धाषिए वमाथा काता है ? धाष की ही एक घंत क्षरकार 5 करोढ़ छ० ते एक क्ररक क्वषसाप को
 समाया जाय कि सारे का सारा पोलाहल वहूं का बहीं रह जाय, मं फपये पादरणमेय मंभी महोप्य से निबेदन कहलंगा कि यहा बत़ी बसकड वात होगी। माप को देए की भाबना को साय से कर चलाना है । प्रार भ्षाप غेत्ष की

 ऐंते भागूरी मामले में, सर्कार कहीं करतो, हो किस प्रकार कांप्षेस सरफार पर बनता का विस्वास हो सरेगा ।
 कम्ट कार्द्रिंग क्मिषान के जो लियोट छरफार को बी, यध्षपि बही भाब तक बनता के समब नहीं जाई गई, पर्नु उस ने निश्मित स्प से प्रवी खियोट में सरतार तो कहा है हिक कोई भी इस श्रार का टैw बंरधारी पर लमाना, अबित नहीं होणा, बस्कि उन्होंगे वह निरिष्त किया कि २०० छ० पर के भौर र०० इ०















 कुपद से क्षाम तक घाते है । 1 मे उस का का कार दू ? मेरे विल में वह जात कान है हि
 समष नहीं है वाह के उत्र होला । वर्तु गह डार उुन कर कन्हें सल्तोष नहीं हो सकवा। 4 पाहता हों कि में घयने कोल के पार्यमियों को हैलत बतलाडं बहां पर क्या कोषीसम है। भिर वह मान लिवा काय कि पह हैस्स घो
 7 ती लिया जाय तो उस से हमारे केष्ष के
 वfि है सी पनोमापनापो का वही घापर习 घावंशत्मक क्षासन में है तो मूले कहला

 चैपदक्त नहीं है।

每hri Thirumats Eap (Kintinade): Mr. Speaker, Sir, I rise to minke a fiet observattons on the Financed Bull in a general way. The propomit in the Bill have been subjected to a very critical examination by the diftertant sections of optation in the Hilouse An inomanaion is eronted that the tex pretpociais act heavity on one section of the pabite. Thore tir on opperitio
 ciontry heavily taxed and themelos: the hor. Finnce Yinimter if pertal troviruls envor gut there in the a



## 

envend, who now and then treate this Epure to en intelluctuvil exponition of
 iwhypad wish ayything that inis CiovErinulit hy wath olbing. I belleve of We tituration lies monewhere in
 Iut one thins is cleat and that is
 cond experimice of almindstrition over a munder or yoars and with an intifinte tontact with the people hats been steurtur the ship of State to the best ut it folitity and sfacerity. Coverameent cin funthy cialin the approbetion of the people at larte ana their Tliegience in the Irint of the substantial retults achieved in the incraased tempo of all-round development to achieve the final ideal of a rocialist pattern of society.

The public sector as well as the privite sector, both are absolutely emential for the development of this dountry. One cannot exist without the other. Up till now, that is, up to the time of our plannmg, the whole country more or leas depended on the private sector excepting the public utility services rutn by the Governmant even during the British regune. Now, gradunlly the infuence und the anea of operation of the public sector is so developins that all public utillty services are coming under public control, run for the people by the people and in the interests of the people. Therefore, one cannot say that the Covernment or the Party that is runntas this Covernment is not definitely marching towards the ideal of a socinlintic state.

If you see the vast improvement that has been refected during the Firat Ive Year Plan and during the arat throe years of the Second Five Year Plam, you will see how public tavestment bas been etepping up by hupdreds of exreses of rupees every year. The very thot that the majority of the invertmants of Re. 4,500 axocer matroiled for the secciad finn so to the palatic surtor shows that the medn ideni of the melullat pettern in never bont statht at. suxt there tis one thing and that in these thatis no un in
ruming down the private eector too. Important rectiouis of indurtry are being coatrolled by the private sactor. Tuxtilet, twa, colfer, juthe sueve map ait the toreign emchmofe tarning part of oure trade and colmonerce, are in the hande of the private sector. There should te a harmonious co-qperation batween the Covernment and the privite sector to mee that until the Covmrument and the people are in a poudition to take over the grivate sector经 its entirety the privito sector should not be stringled for want of proper encouragemeat.

We soe that in 1956 Rn. 280 crores of new capital isuces were sanctioned fer the private sector, in 1067, Rs. 185 crores were ametioned and in 1058 , only Re 0 crosem. It is cut down. Thenefore thers is come legitimate grievance from the private sector that they are not able to get their heavy machinery and the ensential raw materitis to wort up the tactories to their full capecity and also to set up new plants to implement their programmes. There is no point in listening to the argument of my Communist friends that the private sector should be completely inquidated by the heavieat tacation poscibitle. It has eot a role to play untill some tume and, I hope, for a long time, if this country is to have a sort of a mixed economy.

We are not going on Western lues where heavy industry plays an allimportant and all-enveloping role. We have to organise our industry in such a manner that there will be pertect co-ardtnation and co-operation between heavy industry, medium indeutry and cottage industry. Periape, China will be a good example for us to follow by having heavy plants in all the main sections of industry and medium-sized industries to be developed in villages and in smaller towng and cottage industries in villages, India, you know,I need not say that-eessentially is a land of the villages and we should an see that there should not be a coneral shift of population from the viliges into towns to the detrimeat
[Shari Thirumale teol
or the dialocation of the reconomy $\alpha$ the whole country. We have to see that the rural econceny is se geared app to induatrial production that there will be plenty of production and consumption at the village level and at the smaller towns level as lar
a possible. That we are going on the -rught lines has been discerned by -well-meaning triends trom all over the .world and I should like to quote sone geatleman, who means much to rus, who has been very helptul and who is no other than Mr. Furgene Black, President of the World Benk. He has commended India's measures to increase domestic resources for development plans. Mr. Black in his apeech to be delivered in the United Nations Fconomic Council's Spring .Session in Mexico said:
"....a steadily expanding -axpply of essential public utibty services was a requisite of economic growth in all under-developed countries:"

Zie has said:
"If there is a strong base in domestic savings capital from outside it may provide that neceseary margin of success in the development effort."

Ee cited Railways as an example. The Railways is a commercial concern that hes its own capital, its own setup and is ploughing back what it is earning into its development. Mr. Black has commended the Railway as an example where by the effort of the country and the Government of India they are able to maintain an , maential morvices-not only maintain it but ahso deveiop it and meet all its development expenditure to a Large extmat. But we ahould be wamed in time about the fall in the revenuen or the antcipated income of the Railways both goods and pascenger earninga. There is no une throwing the blame on road trenopert. - Withdrawals from the Depreciation - tund for the ave years enting 1050-60 averace about Re. 60 crores a year as againat the annual accretion
of only Re. 45 crores as agreed to by this House. In the courrwe of tha yeers, the total amets of the Refilways Will increase from Ra. 727 crepes to lis. 1,036 crores and a corrmpondting depreciation allowance has to be provided. But now we And that trem Re 100 crores this Depreciation Fued has tallen to its. 87 crores. We have to carefully look into this matter and see that the anticipated incomes or carnings from the Railways will not fall but develop more and more.
Again, with regand to our electriClty undertakings also they have to tenerate a self-paying tempo which prove in the next few years a paying proposition to the capital charges as well as the interest. That has to be done at any cost and in the initial stages we may suffer some losses but in the long run that is one of the essential services that has to be made as self-paying proposition.

With regard to huge river valley projects, in which hundreds of croren have been aunk, we must see that every drop of water which is generated in these projects is property utilised and a corresponding wealth is produced out of which they pay their awn interest and capital chargen.

Thus, we see that the public sector is proving a succesaful proposition. But we are still in the initial stagea. It requires experience. It requires knowledge. Esenentially the question is not merely a question of money or resources but in a queetion of human capacity and perronnel. That bas to be trained in a large moeasure. We have seen many of these public undertakings that are being rua by Government. For instance, the locomotive manufacturing concerns in the Railwaya, the coach factory, the aircraft tactory, the tertiliser factory, some of theoe concerns are running well and are not incurring any henty lomen. But thare are certain other concerns which are neming into troubles in the carliat days but they have got the saeds of prowth and develcpresent and cun be very well improved by a
tittie more careful fending of them and careful attention belas paid to the proper perwonnal pouted in these undertaitiag. In all. these public undertakinge we have beea noticing that theos is a laek of competant secountancy sytum. Wherever we wee we and anormous lonses being incursed on secount of faulty accounting. You require a large number of technical stafi who are well-trained. There should be an automatic internal audit for every concern before these concerng rum into troubles.

Then, I come to the question of land reform and co-operative agricultural activity. We have all agreed that agriculture is the base of all our structure and our economic growth. Without ite development or without a proper organisation of agriculture, there is no use of planning in any other sector. But, our agricultural development has been always in trouble. The Agriculture Ministrywhoever has gone into that, has always had an unlucky star except probably Shri Kidwai in the recent decade.

Br. B. Gopmila Reddi: He aleo had; he met with his death.

Mr. Speaker: No, no. Not in that way.

An Hica. Momber: He was there.
Blert Thirumala Eeo: That was very brief. I never shared reaponsibility; 1 was a Junior Minister. All the criticism weat to the Senior Minister.
shari Thadilizar: is it that the Jumior Ministers do not share the responsibility
Mtr. Epeaker: Not in his time.
Shermaty Tastechway 8hena: Share reaponsiblity, but not the blanse.

Mr. Speaker: That is they are sitting in a separate Bench.
Elert otherimala Rac: Our agricultural production is gothe up secordince to statiotics But, we are not able to cope with the varive giturathens that devolog. We are got able to mane cumbive of any con-
fident dealing with the situntion. A degree of organiantion and guidance with and by authority is needed in the chaotic condition of our preseat agriculture. The cooperation of a hrge number of people has to be enlisted or mobilised for the purpose.
If you see the Agures from the National Sample Survey, the following data are revealed. The sample Survey was carried out from July 1954 to March, 1967. There are 6.5 crores of familien in India's villages. Under their control, there are 31 crose acres of land, which is nearly 38 per cent of the whole area of the country. But, it forms 61 per cent of the culturable area. Of these, $1 \frac{1}{2}$ crore families have no land at all. They are landless people. Of all the families in the villages, noarly onefourth of them have got less than one acre. per tamily, not per head. That is, one-fourth of the tamilies are landless and one-fourth of the families own less than 1 acre per family. Of these families, 63.5 per cent work on their land; 12.5 per cent have partly leased out their lands. Only 2 per cent have completely leased out their bands and perhaps have gone to the towns ollowing other profeasions.
Mr. Speaker: How many own below one acre?

Shri Thirtuale Reo: One-fourth of 6.5 crores of families; they are families, not mdividuals.

The other 22 per cent of the people have no interest in any land. This is the deplorable condition of our agriculture today. Ninty per cent of the families are tilling their own land. Ten per cent of the families have joint ownerkhip with others. Six por cent of the families do joint cultivation with others. Eight per cent of the land is in joint management.

I cannot understand the hue and cry rased against service co-operatives and co-operative tarming. It is said that the leaders are depriving the poor pearant of his heritage handed down to him for centurice 1 am sure this is not the voice of the poor, but the vaice of the rich and middle

## [Elari Tairumala Req]

cireter sich on the threithold of the rich. They have got veind mitertets in imentee landiondimb. If you to into tice eotentry and sees, therse ate people twing 500 aeven and acres. There may be eood tarmaty arneng them. There are hupadrods of labourers forting on thelr felag without any - purity of service or tenure for the pag moxinge this state of aftitrs - Hiandif go on in the chapginge state of the world. Therefore, we have to grote wotne time to'sce how thim s, whem can be reliormed and chanyed shap tranpformed.

Acharya Vinoba Bhave hes secured 40) lakh acres of land and 4,000 Thinges in Bhoodan. Whether it is coctul land or not, is a demerent matter. But, it is a symbplic movezent where without compuhtion, out of tree will so mach of lind has been evon. Eren if you want to do some Sartity, you may have a rejected coln oid give it in charity. Some may treve bought some uselens hand and twen it in charity. If one wants to frem of as genuine person, he has got to show some charitable dispositiom. As you gay; efir, to you want to say Riama, Rampa and become a shakta of Rama, even if you started maying mara, mara, it will become Reme Rema and you will be converted into a zeauine bhakta. So also, zor the sake of public policy, some people may have given the land. But鲁 hibit of parting with hand tes been included as a proposition Ever 8 years which has attracted worid itteution today. Leaders of any country who have got the good of the mences at their heart emanot ignore et for lone I do not want to eay uncich Govermment should devote zmore attention to larpo-scapp farmine Here, for Sutetgar, they are reciaiming 30,000 acceen of lend. In Taral apa, they have alsuady buowtht undor gaptivation 10,600 arce ct land in the OR to settio the retuseen from the sumiah Thane is the thetei-ylourched


the Malnad Dovaloppuent meteman which ean brimg thangants of ectop
 hinculat up all pevir the countiay in
 the Five Xear Plas and wa emp oum that production will inoreme.

Lastly, I want to say one or twos
 My hon. triende, yenterimi, hifive wite very loud in un-earthins soditre coan spiracy or comethins in' the Erothe Miaistry departments Bannciog a newripaper in Culcutta in 2058 and 190t. I want to remipd and hes. triends opposite about thin. Mr. Spalker, yous were abo here if this House when Mr. Kaxwell wan the Home Momber. When we sitting in the Rouse 8 Congress. Members were being driven into detention campe, there were our members fucem the Coromuaint party, hanging aboust in the ante-room of Mer. Maxwelt, the Home Member. He fmanced them, purchased presses for them, suppliod paper when there was paper ecarcity and enabled the Communist party of India to run is language indian papers all over india to diserodit the Congress, to stat the Congrass in the back, to hand over the Congreas voluntoers to the police. They believe that public memory is so short, and they un-earth comething somewhere and hold up a skeleton. My hon. friend Shri Varudevan Nafr bas got the tenacity and persistence to continue the old story that his triead started in the other House.

I want to say another thing, and thls leade to the attitude of our commur nist trimend about tribet and the rocent happeninge. It in nothing streate that thetr ideolong is an exotic plant that therives on periodical rejuvenation of their landman smelexpotits
 ment 4 in lonpow. One in net manemer to sue that theff love of thair lemive efritetes mato them lome thete move of proportion to comanem the Balat

## Inma with Meater Tara Singh. There in nothing new.

But, 3t pains one greatly to note the tone and tenor of the speechas made by my hon. triend Shri Asoka Yfolata. Eie is a good friend of mine. But, be doen not know where he mtands in the political field. He fu $t 0$ much bewildered. He is a leader of the Praja Socialist Party, having his body there, his soul in international politics and his performance between the Congress and the Praja Socialist Party. I was very much pained to see the lack of responsibility he has exhibited in a aituation that is full of potential danger and delicacy. I shall quote one sentence from his speech-it is not a long one-made in the Sapru House-"Mr. Asoka Michta, P.S.P. leader, said in New Delhi on Friday that India should not be satisfied by merely granting political asylum to the Dalai Lama, but should allow him to carry on his fight for freedom from here to a dignified manner." I credit him with vast knowledge and vast readang. He is periodically having retresher courses of his knowledge by visiting foreign countries.

Today, the position of India in the international world is delicate and trying. On the one side you have countriea like Japan, America etc. in one camp and on the other, you have countries like Russia and China aligned on the other side of the camp. There are countries which are divided into two camps of cold war. Each enmp is contending for intellectulal and emotional superioctity over menis matide, In this difiscult situation, our Bpa, Prime Minister, with his extraerdinary poattion in world politics, has ereated a poistion for India in the world mich is at once respectiul and torbidding tor any powerful natton to middli with our inclependence. Tse whole world has appomelated the cole helog played try our Prime Thinitier in this ditmeult time. The jowe, teman and atrettion hown to Difial Lima trome Tojpor to Mauscorto pepiks pofumes sor the sympathy sad mornil support that India has divea to Dalat Lama in his differse situation.

It is not fair for any political party to fich in troubled watera, whether they beloag to the socialint party of the communiet party. All sections of the House have to give their support to our Prime Minister who is leading the whole nation in a delicate situation. His statement or his speech han not sulfered in dignity or restraint. Eke has been discharging the duty that has fallen on his shoulders as an international staterman of great standing and repute. It cannot be possible for Delai Lama to carry on his plans of regaining Tibet with India as his base of operations. The leader of the P.S. Party has been telling us that we are passing through a crisis of faith. I agree that it is a crisis of faith which my friends are passing through, today aligning themselves with the Communists in Orissa and the Congress in Kerala to reap some opportunist advantage.

Shat Pajemara Singh (Chapra): I am sorry to interrupt the hon. Mernber. Why does he forget that the Congress party is having political alliances with Akalis, Jharkand, Muslim League and Ganathantra Parishad?

Mr. 8peaker: Order, order. The hon. Member is entitled to say what he wanks to say.

Shri Thirumala Eeo: I would request my hon. friends not to et excited. I was referring to the cricis of taith which has been so often preached recently by their leader.

Giort Eafondra Bingh: The crisis of faith is right inside the heart of his own leader.

Shat Thirumala Reo: You do not lose your patience. I hope my hon. triends here will not lose their patience and get angry with me. We can talk about it in the lobby if he likes. But I wish to say this much that it is not fair for any political parts to fish in troubles waters, whether they are socialists or communists.

I trust Six, the Finance Minister, on the whole, carries the goodwill of the Ficuse and the country in bil arduous task.

Mr. Branker: I would like to mize an announcement. I would life to know the wishes of the Bpuse in thin matter. Originally five bours had been allotted for clauses and Third Rogeding. I find that large number of hon. Members still went to speak. Four hours have been aet apart for the clause-by-clause consideration. There is time allotted for the third reading also. I do not know what need is there to have a lot of time for the third reading. So far an clause-by-clause consideration is concerned, 1 find that a number of amendments have been tabled. Most of the amendments are out of order because hon. Members want to vary the taxation proposals without the President's sanction. Therefore, those amendments are out of order. The hon. DeputySpeaker originally allotted five hours. Hie took away some time from the clause-by-clause consideration. At the deaire of the House, be transferred one hour from the time allotted for clause-by-clause consideration to the General Discussion. May I allot one more hour for the general discussion?

Shri Raghanath Singth: Yes. We will have a chance to speak.

Mr. Speaker: I will allow any hon. Member who has not spoken at the time of the general discussion to speak whatever he likes when we discuss the clauses.

Sthr M. I. Masani: Before you pess final order, may I say something? The Finance Bill is an important Bill. The clause-by-clause discussion, in the view of some of us, has an importance. We should not treat that lightly.

Mr. Speaker: I will allow opportunity for the hon. Member to speak.

Shri M. R. Masani: Five hours were allotted for clause-by-clause condideration. It was reduced to four hours. I suggest that no further reduction should be made.

Per. Epacker: If there is no amencment to clauses, why should ans hon. Member go no suggesting that we
must allow some time? There ars no amendments. Mort of the amendmenta are out of ordor. So far as the Government amendments are concerned, they are in pursuance of various representations which have been mado apd which certainly would be wolcome to the House. Under those circumstances I do not think it is necessary. It was expected that the Finance Bill will be completed today by 6 o'clock. We took away half an hour for adjournment motion and for the short notice question. We started at 12.30. If we started at 12 o'clock we could have finished the clause-byclause consideration and the entire third reading also by 6 o'clock. Now we have to sit for half an hour more. This evening we have got halt on hour discussion on the question tabled by Shri Tangamani. I am going to allow that, but not today. Originally we agreed to sit till 6 o'clock untir the Finance Bill is disposed of. On Friday, we will be stting only up to 3 o'clock and we can take up hald an hour discussion then. Tomorrow we have got two hours discussion. Originally I agreed that every week we will have a two hours discussion and half an hour discussion also. Without prejudice to either, we shall sit till 6.30 today and dispose of the Finance Bill. Now, one hour more will be taken up for general discussion.

## Now, Shri Brajeshwar Prasad.

Burt Brajecthwar Prasad (Gaya): Mr. Speaker, Sir, a war between India and Pakistan can be averted only by the entablishment of aither the Dolhi-Peking-Moscow axds or the Karechi-Peking-Moscow axis. The meaning of Dellhi-Peking-Moscow axis is that Ruseia and China should publicly doclare that in the event of a war between India apd Pakistan, they would attack Pakistan. There will be so war between India and Parditan if such a guarantee is given by Rumpia and Chima. Buch a guarantee in in the entersate of both India and Paidetan. 1 love Pulditan as much as I love this. country.

Mhet Rachatath Blayt: Divided love.
Shat Bradoihwar Pramel: I am loyal so both India and Paldstan. The tact ol political division cannot malee any atterence to my concept of a United India.

Ruscia will give this guarantee if we support Russian forelgn policy vis a eis Iturope and the New World. China also will give this guarantee in we withdraw recognition from those states which do not recognise her and if we remain outside the U.N.O. till she is admitted into it. It is in the interest of Europe also that we should support Russian foreign policy vis a vis Europe and the New World. If President Eisenhower's threat of nuclear destruction of Berlin is implemented, Europe, Russia, America and a large part of Asia will be obliterated. The first thing that the U.S.A. will do if such a war breaks out will be to destroy England, France and Weat Germany so that Western Europe does not pass into Russian hands.

The refusal of U.S.A. to recognise China or to admit her into the United Nations Organisation has in no way weakened China. It has, on the other hand, ensbled her to work with impunity. China has become the largest, the greatest and the strongest power in the Afro-Asian landmass.

India will not be weakened if she stays out of the U.N.O. and withdraws recognition from those States which do not recognise China. If India and China come together, Chinese dependence upon Russia will be weakened, and the threat of a Russo-American settlement based on the division of the Atro-Aslan landmass into two spheres of infuence will be averted for ever.

America is bound to remain neutral in the event of a war between India and Pakistan, for, the basis of a political settlement betwoen Russia and Ansertica is the division of the AtroAsian landmans into two spheres of
infuence. Ruacia will have Atrica and the Middle Enast, and America will have its hegemony over South Asia, South-East Asia and the Pur Elast. And Rumela cannot remain neutral in the event of a war betwoen India and Palciotan, for the destiny of the heartland and the rimlands is intertwined.

Any American military adventure in the Indo-Pak continent will lead to the outbreak of a nuclear war on a global scale.

To the question of an average American why Russia is throwing nuclear weapons over America, the reply that America has intervened in Kashmir to defend democracy will be highly unconvincing and such a reply will be preposterous too.

No American Government can remain in power even for a few hours, if it provokes nuclear war with Russia on the question of Kashmir.

### 13.48 krs.

[Mr. Deputy-Speakzr in the Chait.]
Limited wars are possible only in the Atro-Asian landmass. A global war is out of question. America can-

- not wage war against Russia either in Europe or in the Middle East. It can wage war against China only if Russia remains neutral.

India as much as China will stand to suffer if any war breaks out between China and America. Such a war cannot break out if India and China are integrated into one political unit on the basis of democracy. If a political settlement between China and Russia is arrived at, they also can wage limited wars in the Afro-Asian landmass.

A war between India and Pakistan may or may not be the result of a political settlement between either Russia and America or between Russia and China.

In the realm of practical politics, the alternatives to the Delhi-PekingMoscow Axis ane the establishment of

EShri Erajeehwar Framad]
elther the Moscow-Wuachington Axis or the Moncow-Peking Axis. And both these alternatives constitute a threat to the black and the coloured races of the Atro-Asian landmate.

The net result of any conflict between India and China will be the establishment of either the PekingMoscow Axis or the WashingtonMoscow Axis. We have not come here to practise ashramite virtues; we are not bare hones; we are not going to jeopardise our territorial integrity in Rashmir for the sake of Tibet.

From a theoretical point of view, the alternatives to the establishment of the Delhi-Peking-Moscow Axis are the eatablishment of either the Delhi-Moscow-Washington Axis or the Delhi-Pelking-Wrabington Axis. Both these alternatives are mere figments of imagination.

The interests of India and Chine on the one side and of America on the other clash in the Far East, SouthEast Asia and South Asia. And within the framework of the Delhi-MoscowWreshington Axis, the role of India would be that of a hewer of wood and drawer of water, for, the coming topether of Russia and America connotes the establishment of Ruacian hegemony over Africa and West Asia, and of American hegemony over the Far East, South-East Asia and South Asia.

The threat of hegemony can be averted by the uetablishmant of the Delhi-Peking-Moscow Axis and by no - other moans.

If a war breeks out between India and Pakistan, the result is bound to be the eutablishment of either the Dephi-Peking-Moscow Axin or the Z

If the Delhj-Peking-Moscow Axim is fortmed now, the ximiand will be intoepried with the heortinad on a traocartio bando 7 me tervitortal integritus of India in Kashmir will be maintalined
intact; the power positiop of India wili increase by leaps and bounds avid the terxitorial integrity of Paidetan aloo will be maintained intact.

But if the Delhi-Paking-Monicow Axis is formed after the outbrenk of war between India and Pakiatam, the rimlands will be integrated with the heartland on a totalitarian beats; the territorial integrity of India in Kashmir will be maintaingd intact; the power position of Iodia will be weakened; the State of Pakhthoonis$\tan$ will be established; and America will be driven out of the old world.

But if the Karachi-Peking-Moncow Axis is formed either before or after the outbreak of a wrar between India and Pakistan, the rimlands will be integrated with the heartland on a totalitarian besis; Kashmir will be integrated with Pakistan; the power position of India will be weakened; Americe will be driven nut of the old world, and Pakistan will become a satellite State of the Soviet Union.

A war between India and Pakistan is inevitable because there is no basis for an amicable settiement of the Kashmir question. We cannot jeopardise our territorial integrity in Kashmir. And Pakistan is bent upon grabbing Kashmir by fair means or foul.

A war between India and Pakistan is inevitable also because it is only through the mechanism of a series of limited wars throughout the AtroAgdan landmass that the status quo can be changed on the basir of eithet hegemony or a world State. The station quo in the Middle Fast in geperal and in Stashmir in particular caniot be malntained for long, for, it heis opitlived its utillty. Guik the staitur gition cannot be changed elther by a nucleír war on a elobal basis or by the method of conguat. The tratus evo in Keghmir cannot he changed, by, thep mothody of gubversion ingitsition sabotage, murdar and bribery.

A war between Indim ment Paldertan is inevitable also bectuve the ahm of

American foreign policy is to weaken India, Chins and Bussua, to separnte thera from one another and to make Astans ight amonyst themselves The Baghand Pact, the SEATO and the Ankark Pact are desugned to weaken India, Chine and Russia

It is with the object of weakening India that the Kashmir question has been kept alive by the Western Powers in seneral and by the URA in particular It was with the object of weakening India that Pakistan was created. It is with the object of segparating India from both Chuna and Rusia that the bugbear of communum $2 s$ being dangled betore our eyes It is with the object of meparating India from Chuna that the bugbear of the communcs is being dangled before our eyes. It is with the object of separatung Russia from both China and Indua that the threat of the yellow perial has been discovered by the Wewtern Powers in general and by the USA in particular Mr Dulles once said that Chinese cormmunism constrtuted a freater threat to freediom than Russian communism

A war between the Arabs, the Turks, the Iramans, the Afghans the Pakistanss, the Indians and the Chunese whll faculitate the establishment of white hegemony over the Afro-Asian landmass

भी गतल ग्लांत (गबनान) एक किताब क्यो न सपषा दी जाये ?
 क्षाप दी जाये ।
 जा की तलाब में होगें। घगर खुनाय fसह की पर्लिधा कगने के लिये तैयार होगे तो उनको क्या ऐतलगज है ?

Bhil Damert (Bangalore). Let me come to eertain realitic and mundane thinge Ircun the 贯ights of imagination which the previous speaker took

Shri Brajoenwar Pramal: It is due to lack of underntanding that you consider it to be a mere flight of imagination

```
    Mr Depmaty-Speaker: Order, order That speech is concluded now I thought
```

Bhai Damappa: in traversing vartually from China to Peru

Shet Drajochwar Prnsad: You will never understand it

Shri Daseypa. I must congratulate the hon. Finance Munister for the very reasoned statement he has made about his Budget proposals. The Houme will remember how warmily the public received his proposals

People were rather atrald that there would be some very savage proposals of taxation, but when they saw the measures, it had a very reassuring effect on the corintry as a whole. That is by no means a mean achievement,ym

I would have liked to confine myself" to the proposals before us out for the fact that there is one matter referred to by the hon Member from East Khandeah to which if I did not refer it would be inexcusable

In the course of his speech, referred to an agitation on the border between Bombay and Mysore, and he sad 120 villages there had gone on a no-tax campaign, as if Mysore was some foreign or ahen country and they were not the kith and kin of the people living on the border! Am I to think that because Maharashtra has got the whole of Gujerat $m$ its hold today, they should start on a kind of satyagraha, civil disobe dience, a no-tax campaign" I think If that had been done, there would have been some more justufication than taking hold of a few villages somewhere on the Belgaum border

I am afraid he has not appreciated the pocition of Mysore There may be some other hon Members also who do not appreciate the position of Mysore We have never held that ve

## [Shri Dasappa]

are a mere linguistic State. We have Eot the whole of Koine District where mearly 60 per cent. are Anthras, Telugu-speaking people.

Shri Thlrumala Rao: So also Bellary.

Shur Dasappa: In Bellary it is not so much as in Kolar. Yet, we do not say that they are people who are foreign to us, and we do not see our Andhra friends laying claim to Kolar District. In fact, if I were to trace the history of the Diwans of Mysore right from 1881, you will find that Rentgantric: and Sestroditi dyer, were people from Tamil Nad. There was one Bengalee, Sir Albion Banerjee. Sir M. Visveswarayya and Nyapati Madhave Rao were Telugu people. Remaswamy Mudaliar was both a Tmmilian and a Telugu. The first elected Chief Minister of Mysore was my friend Shri K. C. Reddy who is a pucca Andhra, a Telugu person who comes from Kolar.

We want to bring about fine emotional integration in our country, and today here we see responsible persons, very important persons, for whose opinions I have the highest regard, making so much of a small thing like this. If there are differences, we will be able to decide these things, these small things, through negotiation. I am sure we have not abdicated our sense of justice and judgment in this matter.

Shri Khadilisar (Ahmednagar): Will you accept the arbitration of the hon. Deputy Speaker?

Shri Dasappa: I am not yielding to Shri Khadilkar These dramatic things are more meant for the gallary and the public outeide and I am not going to yield to him .

Mr. Deputy-Spealker: Order, order. ITe has said he is not yielding, he is entitled to go on. No hon. Member should interrupt another hon. Member.

Shar Daserppa: SO, I would very humbly beseech my triends who i thiak are mistaken in exarrapating a thing of this sort and lending strearth to a thing which does not deserve any kind of support. On the other hand, it is up to us to tell them that this is not the way in which we should seek relief.

This satyacraha, no-tax campagin and civil disohedience were all right to win our freecion, but not to tight between ourselves and give rise to a lot of bad blood between ourrelves. Therefore, I make a very humble appeal to our friends not to dwell on theye things.

I would like now to come to certain proposels here. I would say one word about khandsari. I am on the Sugar Wage Board. We are taking evidence and giving consideration to the issues. That khandsari derived a tremendous impetus because of the doubling of the sugar duty in 1987 was brought home to us very emphatically. The only question I would put to those people who are still not satisfied with the reasonable stand of the hon. Finance Minister is: how did these khandsari units thrive before the sugar duty was doubled in 1957? What has the hon. Minister done? He has not tried to take awray that duty which was levied afresh in 1957 , but only a fraction of it . OP course, any taxation proposal meets with some opposition. There are so many big capitalists and others who are finding fault with some of the moderate proposals of the hon Finance Mihister, but I say there is no justification for saying that the whole of the economy will suffer because of this small levs.

Next I would like to deal with art silk, and then I would say a word or twa about cement.

Mr. Depaty-Epeaker: All to be condensed within ten minutes.

Shei Dasapa: In another ien minutes, certainly.

## Mr. Depaty-Speaker: Ten minutes

 in all.Shri Dasappa: How much more time do I have?

Mr. Deppaty-Speaker: Five more minutes.

Eter Dacappa: I will try to do the rather difficult job.

With regard to art sulk, there has been a double duty. Firetly there is an enhancement of duty on yarn and staple fibre, both umported and undugenous. Secondly, the exemption limit has been reduced from nine to four looms, and now it is said on's one for among the four looms will be permitted. Then. the duty has been rased from about Rs 54 for a shift per loom per month to about Rs. 77 and pro rata for the second and third shifts It comes to Rs 105 for three hifts

What is the margin of profit that. for mstance, a nine-loom man will have" I have got the calculations, but I do not want to weary the House with them 1 will send them to the hon Minister later on. The profit on nine looms will amount to round about Rs 300 a month If this duty is let ed. it will be about Rs 400 -odd. The net result of it is that even a nine-loom man, with the present duty, will face a serious loss. I would therefore suggest one or two thing:

If you want to levy a duty, the casiest thing is-you will not lose the net advantage of the revenue that you want to get from your present pro-posals-to raise the duty on yarn used for weaving Every one who uses this yarn, whether he has four looms or more, will have to bear the burden in proportion That would be very easy to levy, and there will be perfect simplification. So, I would say restore the exemption umit of rune looms and have this levy, because the moment you say that only four looms will be tally exempted, the people will break up into smalle: units I am maikding a very reesonable
proposal. I do not know whether the hon. Minister is listening to me

## 14 hes.

Last tume he took up a certan attutude and levied certan extra duties on cotton power looms Let him at least apply to thus industry the same principles which he has applied to cotton power looms; that is to say. have slabs, one to four, then five to nine, and then nine to twenty-five, and so on. Let him give some relief to the lower slabs, which do not make much money. I think anyone of thesc things can be done. Fither he should enhance the duty on yam to the extent of receiving the same amount of revenue as he is going to get from his present proposals; or have an exemption limit up to 9 Otherwise, have the slab system as in the case of cotton power looms

I would beg of the hon Minster to consider these proposals of mine which are not, in any way, going to reduce the income that he is going to get

Then, with regard to cement. we find a rather extraordinary situation I refer to what is happening in Mysore In Mysore, the Bhadravat Iron and Steel Works have a cement plant. The sale price is Rs 117 '8. The basic amount allowed to the factory is Rs. 58,8!-; for packing and other things they allow Rs $12 \mathrm{t}-$ and at becomes Rs 70;8|- They take freight into calcuiation and give another Rs. $\left.15\right|^{-}$So, the total comes to Rs 85|8'- Then, they have got a duty of Rs 24|- on every ton $W$ do not know what happens to the amount of money between Rs 85'81and Rs 9318,- I do not know who really gets the money The factory does not get it

Then there is another piece of grievous injustice The ACC is allowed 12 per cent profit while the Bhadravat: Iron and Steel Works is allowed only 6 per cent. profit. Is it a $\sin$ on the part of the Mysore Government to have tightened up its belt and bult up the industry?

8brt Brad Raj sluch (Firozabad). It is the love of the Government towards private businets
shir Dasappa: While the ACC is allowed 12 per cent, the Mysare concern is allowed anly 6 per cent This seems to be terribly unconscionable Therefore, I would beg of the han Finance Munister to reconsider the matter

There $u s$ one other matter of general importance to which I would refer and conclude The hon Finance Minister said, I thunk in answer to certain hon Members there, that the second Plan was concerved as a people's plan and the local authoritie, like the District Boerd and Taluk Boards or village panchayats were also consulted in the preparation of the Plan. True, he 15 a member of the Planning Commission, and that was the idea Those were the instructuons that went round all over the country But I am saying on good authority that nothing of the sort was resorted to They were completely ignored with the result that today there is general critucism that the Plan does not evoke that amount of enthusiasm among the masses that it should

I am onlv saying thus as a measure of $c$ ion In drafting the Third Plan let us not ignore the peoplic whose cooperation is absolutely essentual to the success of the Plan Let us give them first what they want, to however limited an extent may be and then, by all means have these Sandins, Chittranjans and Hindustan Steels and so on Therefore I request that this aspect may be borne in mind so that the people may also feel the glow of freedom

Mr. Depmaty-Speeker: Shn Khadılkar The hon Speaker had promised him only 5 minutes He left word with me that only 5 minutes were asked for

Shri Mhadikar: Yes, Sir, but I won't take more than 10 minutes

Mr Deputy Epeaker, Sir, I will come to the 1ssue raised by my hon
frlend Shri Desappa, which 1 nover umagined he would raice on the floor of the House, a little later

But today I would like to addrass the Finance Minuster and the Minietry itself ma sort of pedestrain way Last tume whon I spoke I put an economic argument, and in support quoted some authornties An hon. friend from the opposite afde sald: Why quote authority Later on I realised it is extremely difticult to carry on any argument with the Finance Ministry or with the Finaner Minister or his deputies From hth replv I could gather that I sometimes feel that in the present context the capitalist section in this country, 15 being represented by proxy in our Finance Ministry I would like to have really a direct representative like Mr Tata or Mr Birla sitting opposite as the Finance Minster-or even Mr Somam (he will be a good Minister)-and I do not mind that We will have a little more culture and refinement and we can argue with them matters relating to economic policy

Mr Deppaty-Spenker: Why say these things why should the hon Member say more refinement and culture?

Shri Khadilkar: Bourgeonse culture and refinement is well-known I am referring to that

Mr. Depaty-Speaker. He in a senne means that there is less culture and refinement in the Finance Minister and others That they would show more culture and refinement, by umplication, means that the Finance Munster and the Finance Minustry or themr officials are showing lack of culture and refinement There ought to be some dignity when we make speeches $m$ this House and some decorum should be kept 1 take very strong exception to this

Shri Merarfi Denai: I do not mund that

Mar. Deperty-Epenlicer: I am not concerned whether the hom Finance

Minimter is worried aboat it or not. 1 have to look to my duty and I teel worried over it.

Sthat Emadiliar: The only question was economic argument. I am going to refer to only one of the major points. The other day, while meeting the argument that I bad advanced concerning the rise, in expenditure of the Centre-the administrative expenditure-unfortunately, the Finance Minister advanced counter arguments. I do not know what you felt about it, but I think you indicated your mind. In my opinion that was deliberate by misleading of the House with a view to have our mouths shut.

I sive the figures because he said that our expenses-mat is Parliament's expenses-have gone up. He gave the figures for 1051 and the expenses for the current year. As I said, these figures were quoted with a view to show that we have increased our expenditure. It is but quite netural. In 1050, 1851 or the beginning of 1952, there was only one House and ft was a transitional Parliament or the Provisional Parliament, as it was called. The membership was only 324. After the first General Flection and, particularly, after 1056, after the reorganisation of the States, the membership has gone up to 737 of both the Houses put together. This is one part. Comparison, therefore, has no meaning at all, if we take the total membership of the former House.

Then the Look Sebha came into being and started functioning. As I said on the last occasion, when it functions really effectively the responsibilities are bound to grow.

I would like to point out what the experam then were and what they axe mow. That is very pertinent (Tationdentions). At that time, in 1951, expeatiturin wes only Rs. 32 lakhs. Todins ape the period 1059-60 it is expectais in ing 185 lalhy. Theas figures rolumit looking to the number and the alined reaponsibilities
and the various types of work we do. I think the proportion is well kept; the number has gone up more than two times and the expenses have gone a Bittle more than that. This is one aspect of the matter.

There is another aspect. What is the position of a Member here if he wants to function effectively? What are the amenities provided to him? Unfortunately, the Demands of the Ministry of Parliamentary Affairs are not placed for discussion. If they were placed, we would have pointed out that in order to be functioning effectively we must be provided with better facillties.

From the point of view of distance we have been provided with almost no facility, because geographical conditions in India demand that more travel facilities should be given. The Minister of Parliamentary Afrairs last time promised to reconsider all these issues. But while taloing exception to this, I want to point out one thing today that this expenditure has gone up is misleading the House. I would like to give him another figure. During the last year and a half, the travelling expenses of the Central Government has gone up by more than Rs. 1.5 crores. Let him explain that position. The total expenditure incurred by the Central administrative departments on travel has gone up from Rs. 6 crores to Rs. $7 \cdot 5$ crores during one and half years. When administrative expenditure has gone up much more, should the expenditure that we incur on this Lok Sabhawhich has a heavy and responsible work-be cited as an example' It is not meant to justify the growing administrative expenditure? To say the least-I do not want to use a harsh word it-ia tantastic and unconvincing. I would like to have a reply from the Finance Minister

Shri Merarji Desai: If I reply, will he not complain afterwards of want of culture?

Shai Ehadillar: At the same time I would like to ask him about the
[Shri Khadilkar]
amenities provided for the Ministers. I know their responsibiltities and they must be given all ainenities. But if you really want every hom. Hember to function as a remponsible Member and contribute to the deliberations of this House, you should consider whether the amenities provided to the Members of the House are adequate or inadequate. In my opinion, they are inadequate. If you want to impose an austerity standard on the Members of the Houme, I am ready for it, provided the Ministers themselves and the administration are ready for an austerity standard which we demand for the country at the present stage of development.

Shrt Braj Raj Singh: Nobody is talking of the Secretaries; the real thing is that.

Shri Khadilkar: My tume is too short. Otherwise I would have referred to some points. I would now refer ftrst to my hon. friend, Shri Desappa. I do not consider it goodthe happenings on the border. Last time, I have said that when between two States there is any dispute, such a dispute should be taken note of by this House. Why should this House abdicate its position as the final arbitrator? There is a quarrel about the border between Bombay and Mysore. Our Finance Minister is the architect of the Bombsy State and he knows the genesis of the dispute very well. This House should take that into consideration and appoint an andependent judicial authority to report back to the House. Or, as I said. I am ready if our DeputySpeaker is entrusted with this task to find out the truth.

Mr. Depaty-Spenker: Has the arbitrator also any voice or not. whether be accepts it or not?
Shri Chadilkar: We would request on behail of both sider. Immediately, I can tell my triend, the no tax campaign will be withdrawn within no thme. Is be ready?

Shri Danappa: It is the House which has decided it.

Bhai thadlikar: This House ance decides. But when it discovers that the decision is wrong that it was tainted by certain perty manoeuvres and power manoeuvres, oertainily this House has every right to revise that decision. Therefore, I would appeal to this House to appoint some judicial authority and take the initiative and settie the dispute, and the Samyultha Maharashtra Samiti would not proceed with its struggle.
One word more regarding the Finance Bill. The new taxation proposals raise the tax on lower slab regarding wealth from half a per cent to one per cent. The upper slabs are there. Last time when these measures were discussed, I pointed out what would be the effect of this taking the estate duty, wealth tax, etc. together on the middle-classes. I would like to point out to the Finance Minister that the effect would be ditastrous We on our side always find the Deccan Queen. There are naw third-class, first class and ser-vant-class compartrments. There we see the picture of the present society. There is the top class and the rest are the servant or third class. The second class on the railways has been abolished. The middle-classes in this country, those who really contribute to the cultural education and so many other social aspects of life are having an unnecessarily heavy tax burden. An attempt is being made to practically to liquidate the middle class, by making that class insolvent. Therefore. I would appeal that so far as this lower slab is concerned, this raising of the limit from halif per cent to one per cent is a big jump which would affect that particular class and it should be reconsidered.

Mr. Depaty-Speniker: Shri Vajpayee. I have to remind every hon. Member that the limit is ten minutes.

की आत्षंयो (बलगमपुर) उपाध्यक्य मदोदय, वित विषेयक पर विकाए करते

स्वयय वह स्लाभाषिक है कि हैम बेष्य की उर्यमान स्थिधि के सम्बण्ब में हुछ विथार करें, रोर भवष्य में बेच का ध्राजिक निर्माण किस किषाँ में किया जा रहा है रुसके बारे मैं सोषें। हस समय तृतीय पष्वृर्षीय योजना की कर्या कल रही है। उसका सूप क्या होगा इसका निर्षारण योजना भायोग को करना होगा । योलना ध्रायोग का निर्माण किस तरह से किया बाय इसके सम्बन्व में श्राक्ललन समिति ने, एसिट्टेट्स कमेटी ने, हुछ्ब सिफारिषों की थी । उसका मत है कि योजना भायोग में मंत्रियो का सक्या पषिक नही होनी फाहिये। पषषान मंनी, मुरक्षा मंनी, कित्त मंन्री, योजना मंभी, योजना भायोग में यदि रस दिये जायँगे घोग बाद में योजना मायोग ब्वारा बनाई हुई योजना मट्रिमंबल के विथार के लिये धायेगी तो में नही ममसता fक मंगिमंड्ल उसमें कोई ब्यापक स्प से सघोषन या गरिवर्तन कर सकता है। यह सेद का विष्य है कि एस्टीयेट्स कमेटी की इस सिफारिए को स्वीकार नही किया गया । हतना ही नही, प्रयल हो इस ब्वात का किया जा रहा है कित्र म्रप्रक्ष रूप से योजना भायोग का कार्यं सताल्ब दल के पषिकाधिक नियंकण में चले । होना तो यह चाहिये था कि योजना कायोग में से मंत्री कम कियें जाने औीर भार्यक मामलो के विशोषज, जो किसी एक पार्टी से बंघे हुए न हो, योजना भायोग में लिये जाते, किन्दु भरी योजना भायोग में जो नियुष्तिया हैर है उनमें हमारे इस मदन के एक सबस्य लिये गये हैं पौर एक सबस्य भाँल इंडिया कांप्रेस कमेटी के भूतपूर्वं से केरटी प 1 मुलें उनको योव्यता के बारें में कुष्ब नही कहात, किन्तु प्रष्न यह है कि यदि हम योजना सर्योंतम स्प की बनाना चाहते है होर इय योषना को सफम बनाने के लिये सम्पूरं राह्ट्र मे प्रेखणा भोग उस्साई वैदा करना चाहते है तो योजमा धार्योग मे सत्तास्द दल के
 नहीं हो सकता।

एक बात धोर हैं। बौन दर्डिया कारेस


भायोग के जिए्टी केयरमीन की बी० ही० क्ष्णमाष्यारी भाग हेते हैं। मैं समक्षता हू कि वह्ह पद्धति बहृत पारत्तिजनक हैं। मौल रूंख्या कालेश्षे कमेटी कंग्रेत का नियन्नण करती हैं षौर उसी कांत्रेस की देशा में सरका है । किन्तु लोकतन्न में पार्टी भोर सरकार में एक विभाजन रेबा होनी चाहिये पोर इस को भ्रगर मिटाने का प्रयल किया जायेगा तो यह नोमतन्व पर कुठराषात होगा । मि जानना चाहता हों कि भागर देश में घोर भी पाटियां ध्रपनी वरका कमेटी की मीटिा में योजना पायोग के गिद्टी बेमरमैन को भाषण करने के लिये बुलायें, भपने विबार रसने के लिये निमन्नण वें, तो क्या वें उम निमत्कण को खीकारार करेंगे या वे केषल कार्रेस की बफिका कमेटी की वेठक में ही जाना ठोक
 भर्यों में नव निर्माण की योजनामों के प्रति उत्साह पैदा करना चाहते हैं तो योजना के दलीय स्वस्प को समाप्त करना होगा पौर केवल योजना के निर्माण में ही नही परन्ड उसके क्रियम्विन्वि करनें में क्यापक महयेग प्राप्त कग्ने का प्रयन्न होना चाहिये।

अ्रभी केन्द्र में तृतीय पच्वर्षीय योजन पर बिषार करने के लिए एक सर्वदली र्ममिति बनी है मगर उसकी कोई बंठक नही हुई हैं भोर मुके क्षाशंका है कि भविष्य में बैठक होगी या नही। यह तभी होगी जब योजना की पूरी स्परेसा निरिचत कर ली जायगी। मैं समसता हूं कि शासन की पोर मे इस दृटिकोण में परिवरंन होना चाहियें।

इस सम्बल्ध में एव बात पर्रोर है। हस सदन में इस बात की काफ़ी चर्षा हुर है कक सरकार भ्रपने बनें में कमी करे। सिविल एक्सैर्षिक्रा भो बडता जा गहा है उसमें धोड़ी ती कहोली होनी चाहिये। लेकिन में समाबारपत्रो में पक्षा है कि कापेसे पार्टी ने जरकाती बमें में कमी करने के लिए एक
[ \{ी कालयेवी ]
कमेटी बनाई है विसके कि प्रफ्पल थी किरोण
 सरफारी फाइसलों को के रही है मोर सरफार का जर्गा किस्त तरीकेते के बक गया है उसकी जाव कर रही है भौर किस तरीजे सेष्क कम्टो सफता
 करनें के सम्वल्ब में मगर फाप्रेस पाट्टी कोई सुभाष देती है तो उसफो इसका भरिक्तर हैर उसका स्वागत किया जाना चाहिये नेकिन कांगेस पार्टी की कोई फमेटी सरकार की फ़ाइले बेले, सरकारी धफसरो से ईंटरम्प करे मौर उर्षा कित तीके के कम किपा का सकता हैं इसकी कर्चा करे तो में समकता हु कि वह उसी प्रवृस्ति की दोर संकेत करता है जिसके कि घन्तर्गत ससास्द्ध दल देघ के मीवन पर पूरी तरह से हाती होना चाहता है। मै बानता हों कि सरकारी कर्य में कमी की बहुत
 चनिएक करी की जा सकती है लेकिन किस्टी पाही की कमेटी सरकारी कामकाष में हतनी
 नहीं समक्षता ।

Bhat Mecarfi Deeal: May I give some information in this connection? They are not allowed to see any sapers or anything of that sort. They do not go and see them. If they ank ser any information that is supplied to them. If the hon. Member wanta sary intormation that also is supplied. Therefore, there is no quection of treating them in a special way or givtus them a special porition.
shait Vatmayee: Is it a fact that they are anding officers to appear besore them?

Slari Mornyi Domi: No, Sirr.
Bhet Vajparee: Sir, I atand corrected.
(च्च सरकार त्वारा यद्र भी काता


 संपरलष के परिथमी पाकिस्ताए के किमाज का


उपाम्यक महोरय, यह बता स्पष्ट है fक एक बहुल बड़ा बाना है जौर में चांगा कि सरफार इस बता को स्वीकार करे fि उसने परिथमी पाकिस्तान से धाये हुषे पुखार्यों को खसने के लिए प्र तक जो हुष किया है उसको कसौटी पर कसने के लिए घक्रिज्वक्ष मावोण निदुकत्ता किया जाम 1 बतन बसारे
 चहुत्व से लोग एंच हैं जिन्टे बसाषा वहीं गया हैंरार ओो भी घन का च्या किया गया है, करोड़ों की राषि में है क्या उस षन का सहुपयोग कृष्य है ? क्या पाई, पाई उसकी ठीक तरीके से कर्ण हुई है, छस यात की भी जांब होगी चािये।

प्रषाल मंभी जी की कोठी चतामने बहात से पुख्वार्थी भाई इस समय धरना बिये बेंहै है। किसी को बरना देना भक्ता नही़ी लगता लेकिन उनके सामने संकट है हीर वह यहि कि मकान ब हुकानें जो धुनर्बास मंत्रालय ने बनाई हैं उन पुष्पाषयों को नो लीस नो प्राफिए वेसिस पर केले के बजाय उनको नीलाम किया ज रहा है। घम नीलामी में उन मझानो जौर दुवगों की कीमतें बढ़ जाती है हैर पुखार्यी भार्द भपने सीमित साषनों से उन कुकामों कौर भकानों को प्राप्त कही कर सकते। होगा वह्र यदिये बा कि सरकार जिस लागत पर उसने म币नन जौर दुकान बनाये है उन पर पुख्यार्वी भार्यों को देती सेकिन सरफार दुख्यायी माइयों से भुनाफाष्लारी कर रही है। किस्डों में बो चण विया गया है बह्ट बसूल किषा जाय द्यत सम्बल्ब में भी उनकी मांग षमी तक मनी नहीं गर्द है।

 का कितोी रहीं हें लेकित क्रनी कक जिम

जिन क्षेमों में हमने हाष खाला है उनमें कोई हमोे वहुत खीती से काल करों विलाया हो, एंती बाह वही कही का समती। ? ? परिलक पंटलालेख का हिसाब किताब हस सष्न के सम्मूल रफला गया है। उसमे पता चलता है कि एक सिब्री की करिलाइलर क़स्टरी को
 तरीके ते गहीं बल रही है 1 सिद्री कर्टिलाइजर कीज्टरी में मी जो मुनाका हो रूा है वह हसलिए हो रहा है कि किसानों से साब के खरिक क्षाम बसूल किये जा दरे हैं। भणर वहु उाम ठीक बसूल किया जाय तो शायद उसका मुनाफ़ा मी चल हो जायगा। मेरा नियेष्टन वह है कि पस्सिक सैकरट को बढ़ाने के बताय जो उषोग सरकार ने घ्रपने हाष्य में सिदे है उनको ठीक तरीक्ने से चलाये, उनको सफल बनाये मौर जो ख्यक्तिगत उसोल हैं उन पर नियन्भण रसे, नियमन रक्षे कोर उनरें मुनाफ़ालोरी को रोके। लेकिन सरकार सर्षाषिकार पपने ह्वाय में से ले तो धाज की fि्थति में वह न तो सफल हो सकती है मोर न नोकतंश्र की दृष्टि मे उसे वांध्रीय ही कहा़ जा मकना है।

उदाष्प्य माोष्य, एक ब्वात मैं एक्षाहल ड्यूटी के बारे में कह दू । बित्त मंशी महोष्य 7 संज्सारी पर बोट़ी सी एसाइल द्यूटी कम कर दी पगर मेरा निबेषल है कि वहु पर्याष्त नही है धोर उषसे घोटे उसोगों को जितनी महायवत मिजनी थाहिये उसनो सहायता प्राप्त भहीं होली । घहली समस्या तो उस एस्ताइक ह्यूटी की बहूली से उतक्ष होने बानी है। क्या घोटे छोटे कारखानेबार फलव भलग रधिस्टर राले के लिये बाष्प होंगे ? क्वा एक्साइस ह्पूटी अंस्येष्टर उन्हें पर्रेषाल नही करेंगे। ब्या बहूली में सरतार का उतना बयी तो नहीं हो जायगा वितनी कि कुल fिसाकर धानखी की गही होगी। मेरा
 गरस किष्वा जामा जाहिते फीर घगर एक मृस्ता रुम की बाय परी को तेस काले हैं, अंडकारी बती हैं या काली रेक्रम काले है
 समझता हैं कि उद्रेष मी पूरा हो जायगा र्यार अषूली में भी सरसता होगी।
 महोब्य, बहां सबन में कुष्ष दोस्तों वारारा यह द्मानि की कोचिच्त की गई है कि देख्य तरक्ती नहीं कर रा है है पोर सिमें करों की बसूली ही की पा चही है। लेकिन भगर जरा भांकड़ों को केला जस्य तो पता लगेगा कि सन् ${ }^{35}$, ३ह में हिन्दुस्तान की सरकार का रुपया जो यहां सरकरी कारोबारों में लगा हृमा था बह जर२ करोए़ बा थोर केन्द्रीय सरकार के प्रम्तीय सरकारों को जो रुपा दिया था वह १२२३ करोड बा लेकिन घन् १८xe-द० के धाविर में ओो छ ख्या हिन्दुसान की सरकार का सरकारी कारोबारों में लगेगा वहु २१३४ करोड़ होणा पौर केन्म्दीय करकार जो सूबों की सरकारों को रुपया देनी बह ९६२६ करो़ होगा ।

इसी तरीके से उपाप्यक महोब्य, माप जानते हैं कि दे हैातों की तरमकी के लिए नहरों ढ़ारा पानी की उषित व्यवस्पा की जानी जन्री है। हिन्दुस्तान के भाजाद होने के बाद हिन्दुस्बान के हिस्ते में ईरिगेन के fिए जितने काम भाये चे उन के ऊपर कुल $१ १ ०$ करोड़ रुपया सगा हुमा था 1 दूसरी पंष्साला योजना के बाद जो र्पया हर्वीगेषान को बपाने के मिए 区रं होगा या जितने प्राओेट्ट्ट वर हपया सगा होगा वह $9 २ ?$ करोए़ होगा।

उपाम्पष्न महोब्य, मं बह मानता हूं कि देस पारे बढ़ राहा है, मिलाई में मोर हरकेला में बरे बहे कारसाने बन रहे है। लेकिन इसके साष साप कुष्घ बाते हैं जिन पर हमें गम्भीरता के साष विषार कस्ला होगा ।

पहनी पंख्याता योजना में हम ने विदेधा से जो कर्था लिया बा हैकिसिट काइन्नोंसिण के
[नी० रणवीर Fिहंद
जरिये जो रपथा हारिल किया बह ससर्फ ३६ फीसदी बा । लेकिम हूसती कंखसाभा योजना के भम्दर ओो हमारा भ्दन्दाजा है उसके मुताविक वह द३ फीसटी क्ठेगा। इसके साष साष यह भी गोर करले बाली बता है कि
 देष के भन्बर जो धनाज बाहर से पाथा है बह १४र६ करोह रुपये का या । इसके प्रन्दर म्रणर यह मी मान लिया जाये कि ३र० करोड़ के करीब का जो थनाज माया बह उषार पर या मदद के तौर पर भाया, तो भी $१ १ ० ०$ करोह रुपया बाहए से घनाज मगाने पर 冈र्म किया गया। इसके साष साथ उस च्चनाज को सन्ता वेषने के लिए जो रपया सम हुषा बह २६? करोड वा। वह या तो सर्बसही के घाक्ल वे था या सहायता के तौर पर था।

भुमे बुली है कि प्राज हिन्दुस्तान के वित्त मंग्रालय के मनी श्री भुरारणी देगाई जी गोषाल रेहो, र्री बलीराम मगन धर हमारी बहिन हैं। ये समी सायी देहान में पैदा उए हैं भोर इ्नकका किसानो में सम्बल्ध रहा है। दो का तो बम्बई चौर भान्ध के चीक fिनिस्टर की हैमियत से किमानो से मम्बन्ष रहा है ।

उपाप्यन महोदय, मै भरं करना काहता - कि भाज हिन्दुस्तान के मन्द्व पानी बत्वाने के लिए मेजर मौर मीरियम प्रोजेक्ट चलाये जा रहे है। उन पर करोडो र्वया संक्ष किया जा रहा है। बह भन्दाजा लगाया गया है कि सिकिछ फाइव द्रमर प्लान के बाद कोई तीस जालीस करोए़ साल का व्याब का खनां इन प्रोजेष्ट्स के उसर पहेगा। घ्रापकों मालूम ही है कि हिन्दुस्नान का सतब से खता प्रोलेक्ट भाजरा का हैं। बह सन् ध६ उ६ में घुन हुमा का मोर सन् \{द£? मे कालग कहीं पूरा
 बनाने में लमेंनोर घम्बाजा है कि शै वा $\{x$ माल सर्येते बल कि उसका पूरा जायदा उत्या गा घकणा। भापको

भालूम ही हैं उस पर ₹७̣० करोद्र क्या सम कोगे का पन्दाजा है उसरे कपर बो ब्वाज का चर्या परेगा दह $x \circ$
 वह है कि जल बह प्रोेषेट करल होषा तो उस पर २? कीसती खर्षा यो वर्येगा 『ह
 कि २६? करोह की इसबाब ही जाती है पनाज सस्ता तेषने के लिए। यही मही, मैं ने
 सन् ?CXE-Xט में सरकारी नोकर को, सिफ सैट्रल गबनेमेंट के मुलाजिमो को, तो इमबाद किपरनंत पलाउस की पम्ल में बी गयी वह x ? करोड क्षया मर 55 करोड रुपय वैठती हैं। घ्सके भन्बर उन सरफारी कर्षंबारियो का घ्याउस घामिल नही है जिनको कि 9000 से ऊ उर तनक्नाह मिलती है। जो हमारे बाई० ए० एस० के भाई नीकर होंते हैं उनमें से कोई भी ऐसा नही है जिसको तनल्बाह के मलाषा २०० रुये का असाहिदा क्षलाउस न मिसता हो। उनमें मे तकरीबन हर धादमी को २०० स्पये का भलाहिदा भलाउस दिया जाता है। इसके श्रसाबा ओो दूसरा पे कमीकान बैठा है वह क्षायद $\gamma \circ$ या $\varepsilon \circ$ करोह के करीब का सर्षा बहायेगा ऐेसा धन्दाजा है। तो भाज हिन्दुस्ताम में धनाज की प्दावारा कम होने की बज्ह मे हिन्दुस्तान की सरकार को भ्रपने कर्मषारियो को ?००० या ?२र करोह ख्पया महीगाई भते के स्प में ऐेगा पह रहा है । यह सिर्फ हिन्युस्तान की केन्दीय सरकार के कर्मषारियो को ही दिया जाना है। दूसरी तग्क हम स्वहिती दोते हैं। लेकिन वह जानकर तान्मुप होता है कि पानी ख्यामे के लिए बो मरनिती दी रयी है वह मास साल के सम्बर कुल ?? करोड क्यया है। में यहाता हू कि हिन्दुस्तान की सरकार



 हम योजना को चलाने में सहयोग देगा चाहते है, केकिन हुण लोग किसानो को भषकाते है मोर उनसे सत्पातह करताते है fिसमो रोमां के सिये सरकार को लालो क्षया समं करना होता है । भगर हमें इस सल्याप्रह्ट को रोकना है तो हमारे किये वह जह्ती छोगा कि उस पूरी पर जो ख्याज fिया आता है उसकी रकम कों कम किया अले ।

इस वक्त मे भपपने भूं के मुस्य मर्शा सरदार प्रताप सिह करो को बषाई प्रोर धम्यकाद दिये बिना नही ग्ह मकता कि वह राज्य का रफया वर्वर्ं करके केन्द्रीय सर्का० का रुपा वसूल कर रहे है । उन्होने उन न्नोगो के खिलाफ कदम उठाये है जो इस योजना को नाकामयाब बनाना चाहते थे । इसके लियें में उनको बधाई देता है। उनका जो इस काम में कामयाबी मिली है, हौर जो लोगो को प्रपनें माय रकलने में उनको कामयार्वा भिली है वह इस विश्वास के कारण नि. वह ममझंते हैं कि वह हिन्दुस्तान की सरका० के पाम जायेंगे थोर हिन्दुस्तान की सरकार को समझायेंगे कि यह जो पानी की बड़ी योजना है उसके ऊपर जो 40 करों का द्याज का लर्ष लगाया गया है वह ज्यादा है, उसे कम कग्ना होगा घोग कम करना जाहिये । मुले पूरा विष्वास है कि हमारे थी मुरारजी मौर श्री गोपाल रेढ़ी जंमे वेढाती भाई इसके ऊपर जल्र गौर करेगे भोर पलाष से कालुली की नरह मे धपना मूँ बमूस नहीं करेंगे ।

इस सिर्लितले में मैं एक ब्यात पर्र यरं का से चहाता हू। में हलने मे दो क्रेश है, एक क्रेन न० 5 फोर द्वासरा है बेस्ट
 है। विष्ही साल हनमें जो पानी क्राया

उससे रोहतक जिएडे को ७२ साल रपये का नुकसान हुमा, भोर 5 ₹ हणार एकह जो करीक की जमीन बोर दुई यी उसका नुकसान
 बोली जा खकी जिससे रती का $x ०$ लात्र हपये का नुकमान हुमा । दूसरे मानो में एक जिले के भु्द्र $\{, २ ०, 00,000$ का नुकसान हुणा । वह रूपा इम जिले को दिया जाना चाहियं । इमां मिनससंत्र में कुछ क्रोर क्रेन .न्ने जा रहेंटं जिनकी केपेसिटी १४०० क्युमेक्स है। क्रगर इस पानी को निकालते का इन्तजाम नही किया गया तो यह ? करोष २० लास का धाटा कर्टा करों का जा कर बैठेगा । इसके लिये वित्त मती महोदय को पंजाब की मरकार को दो, तीन जार करोह रुपया देना जाहिये जिसमे कि वहा पर बाटर नार्गाग का छत्तजाम हो वके 1

र्री ₹० ₹० fिम्र (बुलन्द्वाहर) उपास्यक महोदय, में क्रापका भाभागे है कि मापने मुके बोलने का मीका दिया ।

उपाप्यक्य बहोर्य मैं भी श्रापका धाभारी हूगा भाग फ्राप थोडे ही बस्न में ममाप्त का दे ।

भो ₹० ₹० मिस मेरा इरादा बोलने का नही था क्योकि मेरी तवियत कुछ्ब मराब यी, तेकिन मेंरा कतंब्य मुक्षे मजबूर कर रहा या कि मुश्ने फाइनेन्स बिल पर कुष्य बोलना चाहिये

में देसता हू कि डूस फाइनन्म विल के द्वारा जो हमारी बेंसिक भ्राषिक नीति है उतनें कुछ्ष बदल हो रहा है। हमारी श्रापिक गतित कुटीर उदोगो को मदद करन की थी, चेकिन हस बिल के जरियें मं देबता हू कि जिस काटेख इस्स्र्री की मदट करनी चाहिये थं उसको लल किया जा रहा है । वह इक्न्ट्री है सठसारी। जउसारी उत्त प्रदेस
[मी र० द० मिम्य]
के भ्रन्दर एक लात बस्तकारी है मौर उतर ज्रेंखा में मी कास तौर से हैेणलंड कारं से fितीजन में यह्र काम बहुत होता है। fिहार में गषा होणा है सेकिन बहों पर भी यह् काम नहीं होता । वह काम उतर प्रेेश की शेंलसंड घौर मेरठ की दो कमिशनरियों में ज्यादातर होता है घौर घा हुष्द पंजाब में भी होने लगा हैं। लड्सारी के काम में बहुत से शादमियो को रोजगार मिलता है । किसानो के बैसों को टोजगार मिलता है। हमारे जिसे में एक छोटी सी मिल है, बाकी तमाम एरिया के घ्रन्दर-कोई दूसरी मिस नही ह । १र लात्र की झ्राबादी का जिसा है। उस जिले के घन्दर खंडसारी का काम होता है। उसकी बबह्ट यहु है कि बहां नहर है बिसकी बजह से बहां गधा काफी तादाद में होता है । घौर उस गषे को हपाने के सिये सिका ग्ड़ घंर संडसारी के हूसरा रोजगार नही है। मेरे कहलने का मतलब यहु है कि हम यह्र दे रहे हैं कि हुछ हमारी सरकार की नीति इस तरह की होती जा दही है कि कांरेस मी चपनी जगही घोड़ती जा रही है। ख्शेलषंड डिवीजन का जहां तक वल्लुक है, बहुत से इलाकों में कांग्रेस के उम्मीदकार नहीं ₹ंद्र । जहां सक मेरठ छिकीजन का तास्सुक है, उसमें भी उसके पैरों के नीचे से उमीन निकसती जा रही हैं। घ्रभी पिसे विनों चुनाब हैए पौर कोग्रेस घलीगढ़ मीर बड़ोत की सीटे हार गई । धासिर हृम किस तरह अनता में शाम्ति करे कि क्या हमारी नीति है, किस तरह से हम देश को घागे ले जाना काहते है, क्या रोगमार देना चाहो हैं ? हमारा कूता है करो़़ से ज्यादा घावादी का है घौर उसभें किसाल ही किसान है 1 थोर कोई रोषगार बहा नही है । च्चर क्पढ़े की इस्ट्री को देखा आये, तो उसकी मिलें बेकार हो रही हैं। कोई दूसरा रोषाग्र नहीं है 1 षमी बहां के औीक मिलिस्टर ने फालियार्भें के सेम्बरों को सुसाया। उस्दोने कहा कि ह्वारी पर फषिटा

इनफम फम हो रही है, उसके षारे चें तमाभ कोलिए की बा रही है। केकिए हाम बहां मैन्दर में देखते है हिक हमारी उत्ष होटी सी वस्तफारी को भी चल्म किया जा चक्त है, जिसके बारां षोड़ी ती ताफत उन बी 1 पर कहा वहा जाता है कि क्ये सेक सस इंज्ट्री पर - च्रागर पर- इता हैष्ता लग गया है, तो हम तक बंठ्षारी कीजिए केसे रही। संग्हारी कहां कीषित्ति रही ? इन दो वर्षों में कुष्य बोत़ा मा फम पग़ा, तो संंब्सारी कुछ ज्याबा बनने लगी, बर्ना बंहसारी बनती नहीं बी। उसका गला बोंटा जा रहा था । हमारे सीठर री रफी थहमद किबवई ने संडसारी पर से हैंस्म हटवाया। हससे उसमें कुछ्छ धोड़ी सी जात धाई, केकिन किर भी संंड्सारी हन मिलों का भुकाबला नही कर सकती । ये मिसें धारगेनाइच्ड प्रापँचेडा करती है। उन का मारगनाइज स्वान है। संडसारी बालों का कोई पारगेंनात्रण्ड स्पान नहीं है । इसलिये के बेषारे उनोक किसाफ़ कोई काम नही का मकतो, इस काम्मीटीशान में घ्रागे नही प्रा सफते । मेरे पास छंडियन घूगर छंख्ट्री का ? ere का मेनुभल हैं। एस में पूरीपतियों नें सब से पहके पोर्येष्ठा किया बा किक्षंडसारी को बलम करो। मै १६>e की बात कहता हूं। सनकी मीटिंग हुई, निमने यह रेजोल्यूघन पास किया गया
"The Government has impooed control over factory cugar whthout imposing any control over our and khandeari nugar. It is the considered view of the association that unless Government bans production of gut and khardsari in factory zones and also restricts the movement of these by rail and romd, it might not be possible for factoties to mexdmise sugar production and relech the target igure." "

से पूंलीरीति, घूपर किस बाले, पद्ये से


तेता कालिये कि चरमितर क्षत क्षता से कामयान

 कुणरे संमो कोल काली पफली तीवि के पनुसार, जमी कारांग की नीति के घनुसार टेक्त जनाते, तो हलें मंबूर था, लेकिन मेरे पास
 बा है ।

## ची चलार हरणनी (कोंहुर) <br> असतार का नाम क्षा है ?

 का रिुुस्तान टाइम्स है । हाल में घो fमिल एसोंसियेक्न हई, उसमें मिस मालिषों ने कुल कर कह विया कि भापने इमको घाभरर बाहल नंजने की बात कही है मौर हम बाहग षेत्र रोे है, लेकिन ल्बडसारी हमारी जान को का ग्नीके छसका गला घोंदो, बर्ना हम घक्ला जाहर चरी मेंग मकते । यह प्रोपेगेष्टा है मीर हमारे फांबेसे के रिमिस्टर इस श्रोपेगेष्ता के पषीन कारों स्याने चित्त भा गये। इसके भीीन भा का दे टैक्स लगा रहे है ।

बी ज़रान सिंह (फिरोजबाद) तो किन इस्तीका दे दीजिये ।

की र० व० निस्स - भगर बह प्रोपेगेष्डा घोर दवाब न होता, तो हमें मजूर था। भव मी हमे मंजूर है, क्योंकि हमने कार्रेस मे रहना है पौर काष्षेस का साष वेना है। भ्रगर कालेल गलती करेगी, तो हम उसकी गलती सुषारेंगे मगर दिनिस्टर ग्रलती करेगे, तो हुम उनफी सलती दुषारेगे होर पगर दूसरे व्यलती करेगे, तो हम उनकी गलती भुषारने की कोशिए करेंगे । हम समसते है कि कालेखेस ही एक ऐती संस्था है, णो क्षेत को भागे से जा सकती है । दरीजिये हम कारेस में हैं। लेकिन मंन्रीगण के सामने है सेी कत रके बगरे नही रह सकत्त। वोरारी साहम हमारे पुराने नेता है। उनकी अयसयकार हपने बोली हैं।


नाहीं रहे, लेकिन किर भी हमने उद्ये देष्ता हो, बा ने केष्या हो, चलीं का काम ते कर हमने इलाभों में कांतेष का ध्रोपेष्डा किज्या, जहींम की कातें बतलाईं। हेकिन क्षाज हम प्रमल में देलोरे है कि क्या हो रहा है। कात उन्हुंले हमसे बातें कहीं भरर क्या हो रहा है ? मैं उल सोगों में से नही हूं जो बंख्यारी बाते हैं। में बंड्राती जोर कीनी दोनो बतारा हूं 1 लेकिन हमारे नेता संड्सारी का צ्रयोण करते हैं हीर बंड्डारी का ही गला चोंटा जायें, वह्ड मेरी समक्ष में नही माता।
 मे उभके सामने रह रहा हूं कि यह संडसारी की द्ष्तकारी उत्तर प्रदेक्षे गरीब भाद्वमियो को तेबगार देती हैं मीर जिस जिले से मैं घाता हु, भगर में उसकी स्थिति उन के सामने न राँूं, तो यह समस्या उनकी समक्न में नही भायेनी, अयोंकि न बम्बई में मोर न बगलोर रें यह वैदा होती है।

भौ सबास यह है कि यह्त जीबित कैंमे Tह Tई 1

सी कीरोज्य आाँची (रायवरॅली) : तम्बाकू को बन्द करा दिया, प्रब उमको मी बन्द करा दे।

भी र० ₹० मिस : तम्बाकू की बात में कहता नहीं हों। नम्बाकू का सबास बोडिये।

बंइसारी जीवित तब रह मकती है, उप बाजार में कोई मुजाइष हो 1 भ्रगर उसके लिये गुआद्या नही छोड़केत, तो लउसारी केसे जल सकती है। दो बरसों में क्यों बउउसारी थोड़ी ती बल गई ? वह महछ इसलिये कि सरकार ने मिल घूगर का टैंस्स बता दिवा जिखसे लंडमारी में नफे का मार्जन कुष्ब घड गया भर्र स्लोग उसमें काम करने लगे । जज लोयों को किसी दंख्ट्री में नफ़ा दिसाई देता है, तो ते उसको क्वाते है। हमने लोगो को कहा fि घपने पुराने तरीकों में बढल करो, तो सरकार भी मदद करेगी, क्योंकि
[दी र० द० मिम्य]
प्नमॉनग कमीकन की किषाब ह्यारे वास हैइस्नी मोटी हैं। इसमें लीख्रों की बादे हैं कि संख्हारी को हम तरक्री हैंगे । इसको स्पया की देके ए एक बोई भी बना-खादी बोर्ट भी ख्ना। हमने किन दबाष जाला, तो उस बों का नाम कमीइन रल दिया गया । उसने भी एक किताब निकाली है । यह धरी हैं किताब है योर इसर्मे पूरे कैस्ट्स एड कीगर्ष है । सादी एण्ड विलेज इंग्स्ट्रीक कमीचन की तरक दे धायी गई बह किताब "गुए़ एब्ड संडसारी इड्ट्र्री" है 1 इसमें तमाम फैष्ट्स मौनूद हैं। एक परक हमारी गबर्नमेंट की तरफ से हम इडस्ट्री को तरवकी देने की बात की आय घ्रोर फिर उसका गला घोटा जाय, तो किर हम धपनी कास्टीय्युएन्सी में जाकर लोगो को अया समझ्नार्य कि बे क्या रोषागार करे, किस तरह्ह से बे क्रपना पेट भने। हमारे यह्रा भाफत याई, जलजला धाया, बारिएा और कूकान क्राये योर उनकी इकानमी घटी। हमारी कास्टीध्युएमी जमना पार है। से लोग कहते है fि भाप दिस्ली में रहते है, श्रापको गेश घटारह रपये मन मिलती है, हमको यहा जमना पार २६ रुपये मन मिलती है। यह दस र्पयें का फर्क है । बे करते है कि आ्राप पालियामेंट के मेम्बर है, आापको मीग मिनिस्टरो को गेहू दम रुपये भम सस्ती मिलती है ।

शीमन्, धाप ने घटी बजादी है। मि fिस-प्रोके नही करना बाहता प्रोर श्रापका जुकिश्या भदा करता हू।

หी स० स० बमली (कानपूर) उसाघ्यक मट्रोबय, आर्ग जब दस किल पर किषार हो दहा है, वो मी चाहता हू कि कर श्रोर करदावा दोनों के बारे में कुष्ध न कहू 1 यह्ह मै सममता हू कि एक बेख में निर्माण करोे में कर की जस्रत है होर निर्माण-कान में चह यक आतुति है । लेकिन सकाल यह्र है कि काषिए वह्ड कर श्राहुति की घाक्न में कर दाता कण सक

द 1 धण्र हु देर्लो, हर सास बजट बेषा होगे से पहसे fि्वुस्तान का मागूली इन्मान ककहीय बांस टोक कर इम्तारार करता है चौर यीरे बीरे उस की कर देने की तामाम चयित्रि हीन होती दी है। औौर मा वह ऐसी क्वालत में वहुप गुका है कि उस की है्ड्यियो का याजिती करता-ए-्रून ध्राप कर की घकल में लें, तो वहु वे तो जहर देग-क्योकि उस को देषा प्यारा है, बह देशा का निर्मान करना चाहता है, तेकिन देने की शाक्ति मीर मीमा ध्या उस में नही है। इस वात को केरे स्याल में भानमीय मनी जी भी मार्नें। सबाल यहु प्राता है कि घांिर कर घगर न लिया आये, नो देश का निर्माण कैसे दो। इनकमटंक्त एवियर्जं के बारे मे पूर्वबकतायो ने काफी बातें कही। उस मे इवेषान कितना हुमा, चोरी कितनी हुई, उस का तो हिसाब शाषब कगाना भुईिकल है, लेकिन बकाया रुपए के बारे में एक घ्रनस्टार्ठ बेंस्पन के जबाब में बताया गया कि
 करोड था। उस ने बाद सरकान ने उस को बसूल करने की कोशिएा की तो उस की कोसिशा के फलस्वल्प ३? मार्षं, ? हर ज को बह्र रूपया २६ง ३३ करोड हुभा। इसके बाद मन् ? Ex ט में किर यह्ह कोषिश की गई कि दम रुपये को बसूल किया जाए। ३? मार्वं ? EY 5 को यह रुपया २०ज करोड हो गया । मे समक्षवा रूं कि चाहे कोषिशा की जा रही है लेकिन यह् बडता ही आा रहा है । मेरा fिल चहता है कित में मी महोषय से पूर्ष कि कि श्राबिर ये कोन केषा भक्त है, को दे नही रे है ? ये जो 亠्रेटेस्ट पैद्रिथोट हैं, उसका भाम कयी कमी हमारे सामने घा जणा है। औ पूह्मना काहता हू कि भाषिर बसूली का वरीका कौन सा घ्यनाया गया है? बसों खातो कमझोर साषन इस रकम को वहूल करने के fिए इस्तेमाल किसे बाते है ? मैं ने पजाष में बसूली का वरीका देबा है। घहीं वर दमारे लोण करतातमों के पास घकर विप़िए़िएे

 पक प्रकफ तो रस खथये की बहूल करने के लिए इस वरीके का पाश्रय किया जाता है कौर प्रवरी वर्रफ बुबाहली़ी हैक्स, बेटटरेंट लेबी बो बहूल करने के लिए लोगों पर गोलिया कलाई आती है। वह किस तरह की कातीति है, मेती समक्ष में नही भाता है। मि याइता हूं कि ऐडी कोई करी़ी नीति भ्रयनाई जए किस्त से यह क्रया तो बकाया है उसे बहूल किल्या जा सके हौर इस हपये को देश के निर्माण में बगाया जा सके। पगर क्षाप देश का लिर्माण करने के लिए भाम बनता से टैकांा पर टेख्न ब्मूल करते जाएं थीर दूसरी तरफ हस बकाया को वरूल करने का प्रवन्ब न करे पौर इसका गरीव जनता को पना बल जएए कि परतों ख्पया इतकम टैस्स का बकाया पहा हुभा हैं तो वह जल्र प्राप से कहेगी कि पानितर कुर्वानी हम मे ही क्यों मांगी जा रही है ? हूम करदाता है पीर हूस भीर रुपया की टेष्मो की पष्ल में देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम काहते है कि देख का न्रूर्मण हो, लेकि उसमी सीमा कहा तक जाती है, यह हम प्रक्ना चाहते हैं ? घापषी इंसाफ की तराजू में एक तरफ तो वह गरीब कर-द्षाता है, वह हिन्दुस्तान का मामूलो इंसान है जो कि सभो टैक्स मापको प्रषा कर देता है, भोर दूसरी तग्य, वह एक सरमायेक्षार हैं जो कि टैक्स की बकाया रफम भहा नही़ कर रहा है घोर उसके साथ भाप मबती का सनूक नही कर रहेहैं। मं जाहता E कि इस बारे में सखी मे काम लिया जाए। भगर ऐसा नही किया गया तो मेरा स्याल है कि पहा सारा हपया एक न एक दिन बट्टे बता में कापको जालना पड़ेगा, यह खुपा म्रापको fिष्षेगा नही ।

जंड्सारी के बारे मे घब चै कुष्ट कहला चाहान है 1 हैके बारे में में एक मिन्न ने ठीक ही कहता है कि उत्रर पदेषा में हन्हीं तामाम
 कारफाने पाले भुणाक्ष कर्ते अर हे है घौर

र्रषरी तरक शूगर कै"द्री बकंस के लिए fिलीफ की जात की जाती है, तो कह दिया जाता है कित कार ख्यया थर वाइ ख्पया हम लिखीफ ऐेो के लिये कैयार है । में ममक्षता हैं कि हन कारकाने बालों मे बंडसारी का गला कोंटने की कोमिष्ठ की है पोर इस में वे कामयाल Eए है। नं माननीय मंची मझोडय को जो मंशेषान उन्होंने संडसारी उधोण को दिये हैं, उस के लिए घन्यनाद वेता चाहता हूं। लेकिन मे काहाता हु किंते सोले कि क्या इतना हांने पर भो इस उसोग को उीवित र्रा जा सकता है : भाकढ़ों से हो सकता है कि बही पह्ह साबित कर दे कि पह जीवित र्हेगा लेकिन म्रगर भाकड़ो पर म जा कर भर्सलियत पर वह जायें तो उनको पता चलंगा कि यह उदोग जीवित रह नही सकता है । यह उघोग उत्तर प्रदेश के लिए ही नही़ यलिक सारे भारत के सिए बडे महत्व का है । मैं चाहता है कि भाप इम उबोग की मोर मुगक ध्यान दे भोर इसको जीवित ग्वने की भरसक कोषिस करे।

में घापकों बनलाना चाहता है कि मेग्र जिले में क्रभी एक चुनाब हुम्रा है। पिद्यली बार जब बह चुनाब हुग्रा था तो एक व्यक्षक २६०० वोटों ते जीता था। उसके बाद इलंकझन वेिियन में वह हार गया मौर भाज दो साल के बाद जब किर चुनाब हुपा तो बह $\{3,000$ बोट से जीता है । में चाहता हू कि भाप घ्रपने दिल पर हाय रस कर-मोचे वि भानिन यह नीचे से जमीन क्यों बिसकती जा ग्ही हैं क्यो कोलो का घह्वा विश्वास भाप पर में उठता जा गहा है। यह हालत उत्तर पदेशा के बेस्टन्न fिस्ट्रिक्ट्त में हैं, ईस्टन्न डिस्ट्रिल्स की कात में नही कहता है। नेंकिन बेंस्टनं डिस्ट्रिक्ट्म में यहृ ह्वालत क्यो हुई है. इम पर भ्वाप विषाए करें पोर काग्णो का पता नगाये तो भ्रापको पता बनेगा
 मे जीत हुई हैं।

थी स० म०० वर्या - पभाब में जीत हुछे है, ठोक है पौर में चाहता है कि पोर गील
[थी स० स० बनर्रा]
हो कौर जोर स्रष्टाजार कित्य जाए ताकि भणली वार ये च्रू बतनें लोणों के सामने का समें।

बेत्रम घ्रायोग का सबाल की हमारे 'तामने हैं चौर बहै कैठा हुभा है । इसी तरह से हैक्तटाइल
 के fिए, हमारे पथकार बन्युप्रों के लिए की बों बैंते हैं। ये तोग की करताता है हैरा ये याषा करते है कि छलको भी करों में हिस्सा मिलना चाहिये । घ्राप कहो है कि पे कमिशान की रिषोर्ट जून मे निकसने वाली है। मै समकता हूं कि हल देख की फुन्त ऐसी परम्पता है कि यहां पर कमेटिया औैठी है, कमिषंस बैठते है थोर सो जाते हैं। जब दो एक साल के बाब जगाने की कोमिघ्य की जाती 黄 उस के बाद फिर से काम करना शुरू कर देते है। एक घोर तो करों की बजह से लोगो की पीठ टूटती जा रही है, उन पर करो का बोक्ष बढ़ता जा रहा है हूसरी तरफ जन रिसीफ की माग की जाती है तो कह दिया जाता है कि नही, बेतन घायोग की रिपोर्ट प्रभी श्राई नही है और् बत तक वह भाती नहीं है तब तक कुछ नही किया जा सकवा है। मँ मानता हूं कि धापको साषनो की जल्रत है, भापके पास रुया भाना चाहिये, लेकिन बेलना य्ह है कि इसको बसूल करने के लिये श्राप कौन से साषन घ्रस्त्या करने है।

धापके पाम रुपया भाए, इसके लिए जब बैकों को मैघनलाइए करने की बात की जाती है होर कहा जाता है कि इस से क्रापको रुपया fिलेगा तो कर्य कह होते है कि समय ठीक नहीं हैं। क्यों ठीक नही है यह मे आनला चहला ह । घाज श्र औैकों का ख्यव हार किस प्रकार का है। इस वृल्ली धहर में घभी
 के साथ एक एरीमेंट किया या कि जक मी
 लिखी बाएपी तब उन्दें बहत करने का मौथा



 केड कर बिवा गका जर उस स्स्रेषन के
 fीए प्राल पुरिस वस fिन ते कारियों मैं मैनिस्ट्रेट को ले कर के चस कौष के चारों व्राए
 द्र कि धगर कोई किरोष किसा गया को उलिकी बबर की जा सके 1 घणर विल्ली चहर में है ज्रा पर कि हमारे मंनी मारोष्य रूते है, *ै बालों की यद्रा माल हो कि एसीमेंट को होरें तो दूसरी जगहों का क्या हाल हो सकता है, दसका धंबाजा थाप लगा सकरे है 1 भ भ्रणर भाज इन हालात में लोग कहते है कि बैकों का नैघनलाइजेघन होना काएये, तो में पूष्ना चाहता हू कि वे क्या जुर्म करते है ?

भ्रापने इन्वमोरेस को नंचनलाइस किया, जष्बा किया। एक मूबड़ा कात हुमा हौर द्रस
 नैचनलाइडेशन किया गया बह ठीक ही किया गया। मूदष्ट कांड में जो लोग इ्नवाल्प्र के, उन के बिलाफ इनक्वायरी बल रही है मौर मुछे मालूम हुभा है कि -पता नही कहां तक सब है -m कि यू० पी० एस० सी० ने उन्दें एग्जनरेट कर दिया है। कोई बात नही लेकिन इनघयोरेंख' को नैशानलाइक्ध तो किया गया, जनरल ह्वर्श्यौरस को ध्रीर बह्र एक बही बात यी। इसी तरह्ह से क्रगर औैों का नैधनलाइोेशन हो तो काकी रुपया चापको मिस् सकता है।

भाप राम राज्य की बात करते है। पहुजे भी एक बार धापने की यी। इमरो उसको सुना था। उस बक्ता मेरी उम्त बहुण छोटी बी बार उस वका हम राम राज्य का स्पव्म बेकरो षे । में दी सोषला था कि काष राम राण्य घ्रायेगा चलकि के की
 विरंखा अंता कहलयेया सोग जीलाओों

 जापतातो का काने कीने के लिए"गीं मिल


 कि हारे नित्त संत्री मदूप्रेय फपने
 स्तोश खानरों की हैना 'बा कऱ, ड़नको कहें कि वेढ़ों पर दो, कल स्त्यांदि स्याभो, : न मकान में रहो और न ता पर कलग़ा पहनो ? भातर यहो राय-राज्य की पापकी परिसाषा है तो मुले कुछ नहीं कहना
 बभते का रहें है। लोमों के गास कषप़ा वहाले के लिए नहीं है। कषटे़े की भाठे
 दी कि कोई धंगा ऐसा मिले fिसकी चुटठी में भैसा हो। लोगों के पास कपऱा करीवने के सिये केता ही ग़ी हैं। कारलाने बल्ट हो रहे हैं। ऐसी कृरत में करषातामों का वह हम हि कि ते भापस पूर्ष कि चाप करों का किस तरह्टें स्लेमास कर रहे हैं होर हसफा जलाब कापको-व्वेता परेंगा। हस घासंत मैं चाहता है कि धाप सोरे कि जिस तरह से सोगों को रिरीक दिया जा सकता है। थाज उस सीमा वक हम पदुष कुष है जब्वि कोर कुर्यानी करने की रामाल लोगों वें नही रह"गई है। उनकी बें खतनी वुरी तरह से कतरी जा चुकी द कि भ्षाज्र उनकी जेबों में न एक ज्वया षंसा है बोर त ही पुराना क्सा। वुमे एक मिडिए क्लास बाले मामूली क्षक ससकं ने कहां कि ििडिए' क्लाम, की भाज हालत ऐसी है कि पहली तारील को उउको त्तथलाह मिलती है, वह्ती से पाल सतीर तन वह कीषिटलिस्ट हहोता है, वां तारील हे बल ारासीस वाक वह


 70 LSD-0.



An hom. Monemer: What about Congress?

Stari B. M. Baserjee: Cupitalist within brackets Congrens.

उसहमाल घाताप : श्रगर माननीय सदस्य की वनर्मां के बारे में पूर्षना जाहते हैं तो चह थनभर्षच है।

सी स० Ш० बलर्जी : मतर में बतलाना चाइता हो कित वैं हमेषा नैंप्ट के दाष दूव। में लैख्ट के साष ₹स बबह से हूं कि पूलिस भला तराहे पर सड़़ ह्रोणर कहता हैं कि Keep to the left because left is the saler tide.

15 kre
Shai maghmiath 8tagik: (Varanadi): He is guided by the traffe-police and not by the leaders.
 के'साष एंना मै ज्यावा भक्षा समतना要 1

में घापसे निषेदन कर रहा बा कि भाज माप इसभो थच त्रे तरों से सोषिये कि पाबिर कसे कोलोंको रिलीक दिया जाये। सेल्ट टैक्स के दारे में हाहामार मषा हुपा है। सेस्स टैष्स की लडाई अं उत्तर प्रवेख में हैं तो क्या हिमान्ह उनकी बी। उनका कहना षा कि एक यूनिभार्म बेसिस पर सेल्स हैबत्त होणा कालिये । प्रोफेसर वी० एस० लोकनाषन ने जो कि धर्याहत्र के पंखित है उन्हैले कहा थाँ कि विजिनेस को ब्याने का वह तरीका होणा कि हर एक घ्रान्त में एक तरह का सेल्स टैक्स हो। मे जानता हुं किए घायद केम्दीजिय सरकार ₹ससे सहमत हैं बेकिन वह कहती हैं कि राज्य सरफारे नहीं मान्ती । उनसे भाप कहिये कि पाबिर चंगर जिज़िनेस को, बिन्दा रबना है तो बेल्स टैस्स युनिकारं बे बेसिस पर. होना

चाहियें। सेल्त ट्लेत्त को बो श्रोकीजर हैं षे सजने काम्सिकेटे है कि हमारे fिजितमैनों का fिजिनेस कोषट हो आये मगर "दंश सेल्त टैैस्त के घहिखोते को पूरा करें। चाल विपनेसर्मन करता क्या है ? रिंखा बेता है, नाम बबलता है, होड करने की कोषिएा करता है, घौर इससे मेरा क्याल है कि देश का कल्याण नहीं हो रहा हैं। घ्रापने टेषसटाइल में सेल्स टैक्स को एक्साइज क्यूटी के साष मणँ कर के, सोर्स व्वांट पर संग्रा कर बहुत भण्शा किया है मीर छसके लिये लोगों ने भापको बन्मवाद दिया है । मैं समघता हूं कि देश भर में जो कष्ट़ा
 फैसला हुप्रा है।

भाज देश मे षेकारी बढ़ती जा रही है ; बेकारी के बारे में कहा गया़िक उनको $x \circ$ करोड़ बेकारी भत्ता दिवा जर्य। द्व पर मी तो भाखिर श्राप सोचिये। यह् देश सबका देशा है। मे भगर वैवरोष कर रहा हुं तो इस बजह मे नही कि मै . कोई वैदाइशी विरोषी हूं। बं इस कीज को सोयता हू। -मेरा कोई पेश्म नही ही विरोष करना। सिर्फ कक नागरिक की हैंसियत से सें कपना कर्म पूरा कर रहा हैं। क्रापं करदाता की तरफ देकिये । भगर हम थीर भाप बाकई करवाता :की मुदद करना बाहते हैं वो हम को मौर श्राप को मिल् क़र दूसरी घौर तीसड़ी पंबबर्षींय दोजनासों को कामयाष करना है। मैं समझता हूं कि उ़सकी कामयाी में दे का काला है घौर अगर तमाम बेष्ट का भला होता है तो में समझता हू कि हमारे बालबज्वों की मुस्कराद्ट काषम घेनी 1

प्न क्वांदों के साय मैं नियेषन करना चाहता हैं कि धाप इन बीजों पर किषार करे पौर बोषे कि किस षरीके मे रिलीष० क्षिय जाय उस गरीब चाबनी को जिन को वमर टूट दी है।
18.08 lnan

BUBHTESS OF TYE DOUETS

- The mpatater of finwriamectar
 With your perraisuion, Sis. I want to announce a rifith chmore in the othitr of Government business for tomorewo. Thurtalay the 23rd April, 1989. The Indian IJshthouse (Aspendipent) .ill will be taken up for conaideration and passing betore talians usp the motion for reference of the Arms Blll to a Joint Committer.


### 48.031 hrs.

## MUNANCE BILL-conta.

The Mininter of Fimance (Bury Morary Deari): Sir, I hive heard with great attention and respect all that has been said on the Finance Bill by all the hon. Members itho kive spoken on this subject. As it is the convention or the rule that every subject can be discussed on the Finance Bill, the discussion has been very varied and interesting. But it is not possible for me to cover all those subjects, naturally, and therefore, I hope the hon. Members will bear with me if I do not refer to matters which I will not be able to refer within the time at my disposal. I want, in this connection, to take the advice of'my hon. friend, Shri Bharucha, who said that the Minsters should not speak much, they shoutd speak less I Thall certainly try to follow him in this matter at any rate though I am not able to agree with him on mininy other thinger.

Before I reter to other matters I should like to refor to one metter which has been a result of what I had referred to when I epoke lint. That is as regardy the mentioning of she expenditure on Parliament. - My culture and refinement have also beet doubted. I have no quarrel with the person who cloes it but I wonder sorectimes when I meet him-li have been meeting him many times for the last many. year-ihough there 'hat been a difirance between him and me about the re-ergenimition of

