there are half-an-hour discunsions, they should atart at 8.80 m.... If the Hovere agrees, thil arrangement may take effect from Monday, the 27 th March, $106 \%$.

Soveral hea. Memstres: Yes.
Shri Nath Pai (Rajapur): I have one small observation to make regarding this lunch interval. I was not very much in favour of it but since the House has agreed, I am also agreeable. It is no use providing an interval for lunch if we are to be condemned to consume the things which are dished here by some caterers under the euphemism called 'Sood'. Sir, a sysematic consumption of this food is bound to destroy the strongest conatitution of even Shri Morarji Desai. Unless adequate arrangements are made for what can be called wholesome food, it is of no use.

Mr. Speaker: We will discusa that separately.. .

थी माब फां : ठीक है मैं सापकी भाजा मान लेता हूं।

Mr. Speaker: Dr. Chandrasekhar.
यो fियुति विस्र (मोतिहारी) : प्रघ्यक्ष मइोपय, पिछले साल भी यह प्रोपोडल भाया बा कि लंख स्रावर होना चाहिये । जिन माननीय सबस्यों के पास मोटर कारें हैं बही लंच करने चा सकते हैं। हम लोग ग्यारह बजे बा कर यहां धाते हैं घोर पांब बजे तक बिना लंच चाषर के रह सकते है. .

Mr. Spenker: I have called Dr. Chandraselchar. He cannot so back now.

यी विसूति जिखि : मेरी बात तो भाप गुण सें 1 हम कोग संख बा कर पाते है मीर पांब बडे क्रक बैठ सकते हैं। पहले जक्य यह प्रोपोलण भाया था तो वहां रिजैष्ट कर दिया चया जा 1 मे पाप दे प्रार्षना करता हू कि इस को कीती ग लाया जाए।

### 12.58 hrs.

## HLECHON TO COMATMES

Post Graduate Ingittute of Midical Houcation and Raseamch, Candisoaze

The Miniteter of Eicalth and Fumally Planning (Dr. S. Chandrasekhar): I beg to move:
"That in pursuance of Section 5 (g) of the Pont-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Act, 1986, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members form among themselves to serve as the members of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for a term of five years, subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder."

Mr. Speaker: The question is:
"That in pursuance of Section 5 (g) of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Act, 1986, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the PostGraduate Institute of Medical Education and Research Chandicarh, for a term of five years. subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder."

The motion was adopted.
12.59 hrm.

## GENERAL BUDGET-GENERAL DISCUSSION

Shy P. E. Doo (Kalahandi): Str, before we take up the general discussion on the Budget. I would like to make a submission regarding the time allotted for the discussion. May I submit that the time should be extexded even thourh it is marrely a Vote oax Account? This is the Arat Budget-
[Shri P. K. Deo]
after the General Elections. This is not a lame duck session. We are getting the first opportunity here to have a discussion on the economic affairs of the country.

Mr. Speaker: My hon. friend will realise that this was discussed threadbare by the leaders of all the parties. If, after all this, it is raised by every Member in the House, it will lead us nowhere.

## 13 hrs.

Shr: P. K. Deo: This is the consensus of $i$ ie House.

Mr. Spe.ker: No. That means that there is ... need, in future, for any leadership ai all.

Shri P. K. Deo: That has to be ratified by this Howise Whatever is uttered in the chamber has to be ratified here.

Mr. Speaker: Ni. w we take up General Discussion on the General Bulget for 1967-68.

Shri Nambiar (Truchirappallı): We have to move the Cut Motions first. According to the agenda paper, the following thrce items are to be taken up logether, namely, General Discussion on the Budget (General) for 1967-68, Discussion and Voting on the Demands for Grants on Account in respect of the Budg't (General) for 1067-68, and Discussion and Voting on the Supplementary Demands for Gran"s in rispect of the Buiget (Gerie-al) for 1966-67. We have to move the Cut Motions

Mr. Speaker: Now now; that stage will come later. Now only General Discussion is being taken up.

Shari Nambiar: I bave no objection to that, but it is said in the order paper that all the three items will be taken up together. If they are to be taken up together, then we have to unove the Cut Motions now.

Shri M. In Maxan (Rajkot): The hon. Member is right. They could be moved now.

Mr. Speaker: We take item 11 of the agenda separately.

Shri Nambiar: Then $1 \frac{1}{2}$ hours will be given for that and Cut Motions will be moved then.

Mr. Speaker: We now take up the General Discussion Mr. P. K. Deo.

Shri P. K. Deo: Though this is an interim budget and seeks a Vote on Account for a period of four months, it reveals a picture of gloom. The Finance Minister has completely failed to take lessons from the rejcetion of the Congress Party at the polls where th. people have registcred their vote of complete disapproval of the wrong economic policies persistently pursued since the last twenty years, which have brought incalculable misery and hardship to the people and have taken this country to the abyss of economic collapse.

The revised estimate shows a deficit of Rs 350 crores und it has to be viewed with the still larger deficit financing of the previous years. In this regard I beg to submit that there should be a pragmatic approach to this subject. But I am very sorry that no indication has bern given to revive the economic health of the nation and to check the soaring prices which have broken all previous records. It has completely crushed the backbone of the masses. The interim budget does not provide for anything to check the every-rising spiralling of prices. According to the confession made by the Finance Minister, the index Agures have risen by $17 \%$ since last year. There has been completely no indication of any recovery of the lost ground in the field of export. Instead of a prudent finaxcial managernent, the Finance Minister has proceeded tn the same old rut which has beought this
empilicy to $n$ tertible mess. The Governpent has brought the nation to an intemediable bunkruptey which it has proelaimed in a public confession by devaluing the rupee on 6th June, 1966. It is four sixes. The four sixers or ever-boundaries that the Government have scored in the field of economy, mamely, extravagance, insolvency, rising prices and incapacity to keep the house in order, have exceeded all their previous boundaries. The Governgment had been playing with a cross bat, exposing the country's national and economic wicket to a very great peril The promised benefit of devaluation is not in sight. On the other hand, some of the apprehensions seem to have materialised Exports have sot moved up; rather, they have declined. Our export earning in American dollers, which was to a bune of 1,690 million dollars in the fiscal year proceding devaluation, has come down to 1,460 million dollars. The balance of payment difficulty and the foreignexchange crisis still continue. In the lent eight months following devaluation, the wholesale prices have risen by 9:2 per cent, i.e., an annual rise of $\mathbf{1 8 . 8 \%}$, and the working cost of living roee by an annual rise of $\mathbf{1 4 . 4 \%}$. Both in the public and the private sectors, the firms have received a very bad jolt That is because of the deferred payment liability in foreign exchange which has been enhanced by devaluation and secondly, the import content of production has considerably increased by devaluation. We should have stepped up our export to relieve the atrain on foreign exchange, but nothing has been done in this regard

This devaluation has been the result of continued inflation, a phenomenon of the Second World War, which has been continued till today on some pretext or the other. The same tendency ie continued and the present official rate ds much below the equilibrium rute. In the free market at Zurich, a dollar is equal to Rs. 1048 and a pound is equal to Rs. 2926 . This is manch higher than the offelal rate of
exchange which over values rupee. Another devaluation seems inevitable.

As a result of these inflationary con--ditions, prices in India have gone up much higher than those prevaling in the other countries. In this regard I would like to point out this. If you compare the prices prevailing before the Second World War, the rise in India is higher by 7 times whereas in UK. the prices have risen by four times and in USA by $2 \frac{1}{2}$ times. If you compare the price rise with the prices prevailing in 1954-55, the Indian prices have risen by $90 \%$ while in U.K. they rose by $\mathbf{3 4 \%}$ and in Japan 8\%.

The rising prices follow the rising cost of production and vice versa, and they go round and round in a vicious carcle. Our goods wuth increased cost of production cannot compete with others. That is why our manufacturers have switched on their attention to domestic market instead of to the overseas market. During the decade ending 1964-65, even though the industrial production has risen by $206 \%$, the output of tea which is the biggest soreign-exchange earner has risen only by $24 \%$, whereas the world output of tea has risen by $41 \%$. Ceylon has stolen a march over us, with $47 \%$ and South Atrica with $67 \%$. Similarly in the case of jute which is another big foreign-exchange earner for us, even though the world demand has increased by 78\%, our increase in output is only $35 \%$. On the other hand, Pakistan has increased it by $530 \%$. India's export ratio to the national production has declined from $61 \%$ in 1955-56 to $4.1 \%$ in 1964-65.

### 13.08 hrs.

## [Dn. D. S. Rast in the Chair]

The honest rupee which has stood firm all these years and has stood the test of time, has gone down in value. In spite of infiation in the Second World War it had built up a handsome stering balance of 1,547 crores in 1947 . That is finished and we have incurred a toreign loan of Ra. 4,000 crorea.
[Shri P. K. Deo]
This is due to indiscriminate deffit financing, excessive thaxation, sdoption of giant plans with long gestation ${ }^{\text {. }}$ periods and seeking to invest nonexistent resources in wrong priorities, in tavour of slow and low-returning gublic sector undertakings whase average return is $06 \%$ It is most distressing that this public sector is being utilised as a dumping ground for defeated Congressmen. No indication has been given to plug the various loopholes of wasteful and unproductive expenditure Even in sprte of our professing for austerity, we do not find any indication of it in the Cabinet itself. We have the luxury of a Minister of Cabinet rank as Minister withput Portfolio A Department like the Department of Parliamentary Affarrs has four Ministers-one Cabjnet Minister, one Minister of State and two Deputy Ministers In this regard, I would like to point out that no attempt has been made to prune our expendtture The Prime Minister has rightly stated in her speech that
"We will have to set a better example of financial disciplene if it is to enlist the co-operation of the States in ensuring the maintenance of sound fiscal and budgetary policy."

So far, the example set by the Centre has not been encouraging. They have been able to show a saving of only Rs. 91 crores in administrative expenditure $O_{n}$ the other hand, the total budgeted expenditure figure for 198768 has risen by Rs. 292 crores as against the budget estimates of last year Even the revised estimate has increased by Rs, 133 crores. So, how far the real position is different from the utterances of the Finance Minister could very well be imagined

1 fully appreciate the anxiety shown by the Finance Minister for greater financial discipline He had sounded - note of caution in regard to the overdrafts by the States. I would nubmit that this should not be view-
ed trom a parely banteng or acoounting angle but it should be viewed in relation to the reallty. As you know, in many States, non-Congress Governments have taken the administration on their shoulders and they have inherited the legacy of the former Congress Governments which had overburdened the States with various overdrafts and loans by their extravagance, and they should, therefore, be given some time to keep their house in order. I was surprised to read a news item this morning in The Statesman that the Chief Minister of Orissa has stated that the Reserve Bank has given notice to him to clear Rs 8 crores within three days or else they would be stopping payments. I submit that this is ridiculous. The present Ministry should not be penalised for the misdeeds of the former Congress Ministers I would submit that the overdraft should be written off or there should be a more realistic and liberal distribution of the resources between the States and the Centre. You cannot expect Shri R. N. Singh Deo to produce Rs. 8 crores within three days from his hat

The Minister of State in the Mins stry of Finance (Shri K. C. Pant): Is that his personal opinion or is it on behalf of his party?

Shri P E. Deo: This is purely my personal opinion. You cannot expect Shri R N S Deo to produce Rs. 8 crores within three days. He cannot take recourse to printing currency notes at the Nasik Press.

Shri Suraj Bhas (Ambala): May I point out that the quorum is not cornplete?

Mr. Chairman: Shri P. K. Deo may resume his seat There is no quorum. The bell is being rung-

Now, there is quorum. Shri P. E. Deo may now resume his speech.

Shri P. E. Deo: I beg to suromit that the budgct has made no proposal to create incentive for investment or for savipes which provides equally capital for various investments. It is because the rupse has been losing value every day. The capital market is practically dead to day. The tempo of industrial and commercial activity is at a low ebb because of the suffocating controls. licences and permits and quota system which have created all sorts of impediments in the way of industrial, comcercial and agricultural growth. It has opened the flood-gates for political patronage and the beneficiaries are Congressmen.

The fiscal policy is defective India is the most heavily taxed country in the world. The Finance Minister has cast his net on all conceivable items so far as indirect taxation is concerned, and all consumer goods are being taxed, and this has added further fuel to the fire of inflation.
So far as the rate of taxation on individual income is concerned, on earned uncomes it is 82 per cent and on unearned incomes it is 89 per cent. Coming to the corporate tax, it varies in this country from 66 to 74 per cent. The highest known in any country is only 55 per cent. This high rate of taxation exceeds the assessee's income and eats away his capital, and this naturally leads to tax evasion and black money We do not like to be dishonest and to rob the State of its reasonable share in our incomes but we are constrained to do it Every transaction that is being made is always made in black and black money is created, and it is Government that has been creating the circumstances for this. As a result of this high taxation, diminishing raturn has begun to set in and the higher the tax the less the return. During 1966-67, the corporate tax collection is tstimated to be only Is. 345 crores as aganst the budget estimate of Rs, 372 crores. The income-tax collection also has come down from Rs. $292^{4}$ cro:es to Rs. 280 crores. In the case of wea'th-tax, the
figure has come down from Ris. 14 crores to Rs. $12 \cdot 25$ crores and in the case of estate duty from Rs. 8:10 crores to Rs. 6.75 crores. These figures will convince you that the higher the tax the less is the return.

In the case of agriculture, there has been a complete failure, rather criminal neglect, on the part of Government during all these years. Now the Finance Minister blames the providence. Irrigation which is the most important thing has been neglected, and 2 million acres of irrigation potential still remain to be utilised and the Seventeenth Amendment to the Constitution which was rejected by the Supreme Court as an encroachment on our Fundamental Rughts is still hanging like the sword of Damocles on the heads of the agriculturists. In the face of this, what incentives can there be for them for greater production?

My last points relates to prohibition In his treasure-hunt, the Finance Minister has completely lost sight of the question of scrapping prohibition. Shri Morarji Desai and the scrapping of prohibition are doles apart But I would request him to have a dispassionate approach to the subject and to see that illicit distilation does not become a cottage industry and thereby we lose a good amount of revenue. I would, therefore. submit that he should scrap prohibition forthwith

> घीमती तारकेखबरी सिन्ष (बात) सभापति महोषय, माननीय विन्त मन्ती महोदय ने लोकमभा के पटल पर जो ब्रजट नंग किया, उनको ₹ेखने से एक चिन्न: होती हैं। यह बात ए हो कि डनका बजट ही ईम बात क, भाहना है, कि देश की धाथिक किथ्थित कितनी विषम हो गई है। देश कर रहने ब ल भौर खाम कर संमद् क् सदस्यणंण इस बत सं जागक्र त्रह कि देश की पर्ार्षक स्थिति म्र ज बहुत विबमें हैं और इस विषम परिस्थिति क साम 4 रना-यह कोई मामूली बात नही है। यह

## 

चक्रा कटिल भाल वित्त मम्धी के साग.ने पोर करणकार के सामने पा गया है, वर राष्ट्रपति के सम्भाषण से इस हद तक बात का चहसास नहीं होता था कि देख की भाधिक उालत इलनी घोषनीय हो गई है। माननीय बित्त मन्धी ने हमारे सामने बषट लेबानुदान के रूप मे नहीं, एक चेताबनी के बव में पेश किया है। धागे धाने बासे दिनों की चेतावनी है कि घगर हम न सम्मले तो हमारा हर्य रीविव्य में बहुत म्यच्छा नहीं होगा, हमारा भविष्य कुछ मयंकर मालूम होने लगा है। उन्होंने छस बात की तरफ इसारा किया है कि मूल्यो की दर में कीमतें करीब करीब 20 प्रतिशत बढ़ गई हैं घौर घगर यही हालत रही, ध्रगर कीमतों के बारे मे कुछ नही हुपा तो मेरा ऐसा ब्याल है कि एक-्ेके साल मे मूल्यों के दर 30 श्रतिात बढ़ जायेंगे थोर बबने दी सम्भाबना है ।

स पापति महोवय वहा जितने पर्यंगास्त्व के विधार्थी हैं, संसद् में हो था बाहर हों, करीब करीब सब लोगों की यह राय है, दोर जिन सोगों ने हस बात की जानकारी करने की कोशिए की है कि देश की प्रापक प्रवस्था कैसी है प्रोर क्या है, जिन लोगो ने भाकड़े इकट्ठे किये हैं, उन्ही के मुह से यह सुना है मोर सरकार की रिपोटों में मी उसका बण्डन नही है कि जाज मुद्रास्फीति की जो हालत है, महगाई जिस तरह्ह से बढ़ती जा रही है, प्रगर हम ने कुछ नहीं किया तो घ्रस बात की सम्भाबना है कि बतुर्य पंषबर्षीय योजना में कीमतों की दर, जिस को हम "होलसेल प्राइस हप्डेकस" कहते है, 30 प्रतिशत बढ़ जाने की सम्भाबना हैं। इसके भलाबा रूस से भी द्कार नही किया जा सकता कि चतुर्य वंचबर्षीय योजना वहली, हूसरी घौर तीसरी योजना के भनुपात भू इस बात का बहुत पदिक संकेत देती है कि
 कंख्र्यीय योबना हमारे सापने भायेगी। इस

बात की सम्भाष्ना हर एक मारतबासी के हद्य में, ओो जनकारी रस्ता है, उसके हैव्य में है। इसका क्या निदान होला, इसफा संकेत विस्त मन्ह्री महोदय के फाषल में घोक़ किलता है, परम्बु बहुत सन्तोषपद्रद नहीं मिसता । इसका कारण भी है—हममे बहुत जल्पबाजी की है लेम-रक सेघन को बत्म कर देने में 1 विरोषी दल के छुछ सबस्यों की तरफ ते मांय हुई कि सेम-ठक सेशान खल्म कर दिया जाय, वह बहम कर दिया गया घौर थ्रब नई संसद् में हस पर बहस हो रही है मौर इस प्रकार कितनी मुरिकलें हानरे सामने पा रही हैं। पभी तक संसद् के सदस्सों के पते नही मालूम हैं, धभी तक संसद् के सदस्यों का वहा रजिस्टर नहीं बन पाया है कि कौन कहां रहता है। उन से कोई बात करनी हो टो ढ्ट्टा पड़ता है नोटिम धाफिस में जाका कि वे कहां रहते हैं।

भ्रभी जो बजट घापके सामने घ्राया है, उसमें वित्त मन्त्री मह्रोदय ने द्रा बात का जिक किया है कि यह्ह कोई लेखनुदान, कोई पूरक लेबन्नुदान नही हैं। यह बजट पिछसे कुछ हफ्तों, बन्द महीनो के लिये भाया हैं। पगर लेय-亏क सेशन होता तो वित्त मन्दी मह्दोपय को प्रबकाग मिलता कि बह बजट को वेश्न करते समय पूगी जानकागे कर लेते भौर जो उपाय ऐसी परिरिथति का मुकाबसा करने के लिये हो सकने थे, उनके सोचने की उनको महृलियत मिलती। वित्त मन्न्री महोदय जो बजट लेकर भापे हैं, उसको बनाने, उसको बिगाउने मोर उसका बोक्षा उठाने के लिये एक तरह से उनके कर्धे तैयार नही ये । उन्होोने एक तरह से दूसरे के बोध को लाकर सामने रब दिया है पं र हस में हमें उग बात की क्षलक fिसली है कि वित्त मन्ची महोदय ध्र्यक्षगत तरीके से इसमें जो करना चाहते ये, वे नही कर सके हैं। रस लिये ऐसी परिस्त्विति में यदि हम वित मन्नी महोषय की पालोषना कनें, जै़ी माननीय सबस्म भी देव ने की है, तो है समझली


 करते. .

जी पी० के० ते : फाहनेन्स्स मिनिस्टर भगर हार न जाते, तो भाष राजी न होते ।

घीमती तारकेषलरी सिन्हा : क्या ह्रोता, क्या न होता, वह हमें भाप से पूछ कर करने की क्षरत न पश्ती । मेने कमी मपना विमाए जापके साय गिरवी नही रखा है।

इन लोगों के भनुगोष पर लेग-षक सेशन नहीं दुधा घ्रोर जो बजट लेम-कक सेरान में पेस होना चाहिये था, वह वित्त मन्द्धी महोटय को भाज पेश करना पड़ा है। इसका बाका, उसका बांचा, जो इन्टेरिम बजट लेम-ठक सेखान में वेष्ण किया जाता है, उससे द्सूरा नही है । यह ब्वात सही है कि वित्त मन्ज्री महोदय ने किसी ज्वात को छिपाने की़ कोशिस्त नहीं की है, उन्होने इस बात को साफ़ कह दिया हैं कि हुमारे धागे धाने बाले दिन बहुत विषम हैं। सभापति महोपय, भगर विरोधी बल के लोग इस बात को कहते हैं कि नीतियां कुछ गलत रही हैं, मैं हैस बात को नहीं मानती, हमागी नीतिया गसत नहीं हैं। लेकिन हस बात से द्कम्कार नहीं किया जा सकता कि हन नीतियों के प्रतिपादन में गसतिया हुई हैं भीर दसी का वह नतीजा है। मन्यया नीतियो में कोई गसती नही है, नीतियां जो बनी हैं देश्र की भावस्यकताम्रों को काफ़ी सोष्समझ्न कर बनाई गई हैं, परन्तु नीरियों का प्रतिपादन टीक तरह से नहीं हैपा, जिस प्राह से कि होना चाहाहये था मोर द्सी की वजह से पारिक विषमतां बढ़ती गई ।

हुछ धाकटे़े हमारे पास है, जिन से मालूम होता हैं कि तीसरी पंघवर्षीय योजना में जो हैक्स लगाया गया, जो भनुपात टेक्स का रखा बया था, उससे कहीं ज्यावा उसकी धनुभूति सीं, कहीं ज्यादा टैक्स हासिल किया गया ।


तीबरी पंष्वर्षीय योेबना का विसीय रका, बिसको फाइलेन्र्रा भ्षाडट से कहते है, करीब करीब $863 C$ करोड़ खुपये था, उसमें 1130
 मुस्य ब्ञाका था जिसको भोरिजनल गविवन कहते हैं, उसके मनृसार 1130 करोड़ क्षया ज्यादा हासिल हुपा। उसमें हमने देबा कि जो टैफस्त केन्द्रोय सरकार ने वस्रूल किया, जितना उसफा पनृपात रबा गया षा, तोसरी पंचकर्षीय योजना में उसके हिसाष से करोब करोष हुगना टैस्त बसूल हुप्रा घोर हस के पातय साष थगर भाप राज्पों के बारे में यह कहु कि राज्यों ने हतना घच्छा टेक्स बस्मूल नहीं किया, कुछ कम किया, पस्नु ससहे इंकार नहीं किया जा सकता-जो धांक्े फहते है-कि राज्यों ने 610 करोड़ रुपये का टैषस बमूल किया । हतनी बड़ी रकम, में पूछता चाहती हूं- गई कहां ? प्राबिर जिस भनुपात से तीसरी पंबवर्षीय योजना बनाई गई, डो रक्ा तैयार किया गया योजना का, उसमें जो सोषा था इन रास्तों से, इन गलतियों से हम हतना रुया लायेगे, हहनी घरोहर भायेगी इस भाष्यम के वारा, बाहे वह करं के सूप में हो या वच्षत के स्प में हो, या टैक्स सगाने के एप में हो या म्रा़-बाहुल्य के रुप में हो, जब धापने कहा कि हम हतना कुछ करेगे,前 देखती हूं कि जितना टैषस भाप ब रूल करना चाहते चे, उससे दुगनी रकम घाप को मिली, परन्तु उस का फायदा हम को जिस तरह से होना धार्हये था, उस तरह से नहीं हुभा । उसका नतीजा यह हुपा कि बहती हुई कीमतों को पूरा करने के लिये महंगाई बढ़ती रही, जो कुछ टैक्त से वसूल हुमा, महंगाई को पूरा करने में बला गया । साय हाय कीजों की कीमतें बढ़ती गई पोर हमें जो सरकारी षेतन-घोक्षा लोत है, उनके बेतन को, उनकी मजदूरी को बढ़ाना पढ़ा। यह सारा का सारा रूपया जो चधिक टैक्स की पम्ल में बसूल हुभा बा, - पद्व बेतल भोक्तामों के बनं को घलाने में घला गया, उससे किसी मी धनुपात में ध्राषिक्ष

［मोम्ती तारकेवर्वी सिन्हा］
यदि हूसरे भांकहे मी भापको दू तो भाप को मालूप होगा कि तोसरी पचषर्षीय योजना के माध्यम से 5 प्रतिसत तक हमने राप्द्रीय पाय बहाने की कोसिए की，लेकिन यदि प्राकटे देखें तो ऐसा मालूम होगा कि 32 प्रतिसत से ज्यादा हमारी राष्ट्रीय श्राय दरक्रसल मे नहीं बढ़ी। कागज़ मे बडी होगी，लोगो की जबान से संोो गई होगी परन्तु जीवन के स्तर को भ्रगर हम नापे पोर तलले हम देबेगे कि हमारी राष्ट्रोय भाय सादे तीन परिशत से घधिक नही बकी है । उसमे यह कहा जा सकता है यह मझ से मी कहा जा सकता है कि 1965－ 66 का जो साल गजरा बह्टा बडा विषम साल था । बडी भयकर यहा भकाल की हालत थी। यह परिस्थिति गैना हैई भौर साथ साष हमे पाकिस्तानी चठाई का मुकाबला करना पठा। इसमे कोई शक नही कि इन दो घटनाभो की बजह से हमागी काय मे बहुत कमी हो गर्रे परुु मैं सरकार से बह पूछना चाहती है कि 1964－65 मे जो हमारी राष्ट्रीय माय 76 प्रतियात बड गयी तो क्या वह इस बात का सकेत नही करतो कि वह बहुत भच्छा साल गुजरा। बहुत ही भ्रच्छा साल जो गुजरा वह इसलिए गुज्ता कि कुछ दैबो हमारे ऊपर क्रपा硾1 $65-66$ 戸 एक बरा साल मान कर चलते हैं तो हम का उसमे सनुनुतन लाने के लिए 64－65 जिसम，जिममे साढे सात प्रतिशत की राष्ट्रीय थ्याय मे वृदि हु है हो सत को मी जोह करके चलना पडेगा। घनुपात मे भरा हम सभी वर्षों मे देबे तो हम को तेसा सगता हैं कि साढे तीन प्रतिशत हमारी राए हीतय भाय मे वृद्धि हुई । इन राष्ट्रोप म्राय की वृद्धि के बाचे को घगर हम भपने सामने सर्बंँ तो मूले समझ्न मे नही श्राता कि योजना कमीथन ने जो हमारे सामने योजना रखी है भरर जो हमारे उपपधान म बी महोदय भर्र बित्त मन्बी महोदय जिम्मा भपने ऊपर लेंगे थौर सरकार मपने ऊपर जिम्मा लेगी，उसका क्या बता होगा । भाबिर क्यो इस तरीके से बत़ी योबना रबती गई है भाज भरी सहों
 नही है कि उसमे कितनी सक्बाई है केषिक्र भाज सवेरे भख्षबार मे यह बतर पकी कि वित्त मन्त्री महोदय से，योजना मन्ती महोदय की कुछ बातचीत है है मोर उस आ़ातीीत से पह प्राभास मिला，जो भबबार मे निकला है। नही जानती कि योजना मन्ची जी मे क्या बात्रा र婚 लेकिन भ्रख्यार की खबर से जस कात का श्राषाम मिनता है कि ब亏 कहते है कि ध्नान के रकंे को，योजना के रकवे को कम न किया जाय। में समक्षती हृ कि यह बहृत बही भूल होगी। पहली भूल हमने डिवैलूएशन करके घ्रपने रपये का श्रवूलत्यन करके की। भवमूल्यन करके जो बोझा हमने इस देश के ऊपर लादा है श्रभी बहुत जमाना लगेगा उस बोक्षे को उतारने में

भ्राज सवेरे हाउत मे कंश्चन म्रोवर मे प्रवमूल्यन सम्बन्धी एक प्रश्न श्राया था धौर वित्त मनी महोदय को पूम्छ जाने वाले अनवो प्रश्नो का जबाब देना पड रहा था। हम लोगो ने पूछा कि निर्यात निगग है वित्त मत्री महोदय इस बात मे क्कार नही वर सकने हैं कि ग्र्यमून्यन की बजह म निर्यात नही गिग है। खुद हमारे वित्त मत्रो महादय ने जा सोलह सून्न दिये भाल इडिया काप्रेस वर्वकिग कमेटो के सामने रखे थ उम म स्वय वित्त मनी महोदय ने कहा था कि यह गलन रास्ता धपनाया गया भ्रमूल्यन का। जमा कि वित्त मत्री महोबय ने कहा भी कि उस भून का लोटाया नही जा सकता। मही बात है क्याएि जो बात मुह से निकल जाती है बह किर लौटती नही है । एक कदम गलत उठ जाता है तो वह नही लौटता। जो बात मु से निकल गई वह फिर नही गेटती है में भ्राप के सामने सिर्फ वह भर्ज करना चाहता हू कि कदम उठाने के पहले सोच समक्न लेना चाहिए भौर सोच समझ्न कर हो कोई कबम उठाना चाहिए क्योकि प्रगर कही गसत कदम उठ गया तो फिर मनिल ठीक नही किजेगी। तो शेर मूं चरी कहते जा रही है वह थबमूल्यम

## 贯:

'सिसे एक कदम उठा था ग्रलत रांह पोक में, मंजिल तमाए उम्र मुझे बूवती रही"

इम सरकार के जीवन तक भ्रवमूल्यन करने के बाद जिस मजिल को पाना चाहते वैं वहली से तृतीय पचवर्षीय योजना में वह पिजिल मिल मकेगी या नही इस में मुले गक्र होने लगा है । दूसरी गलती हम करेंगे कि हम प्लान के दायरे को, चतुर्थ पचवर्षीय योजना के दायरे को बडा रक्बंगे। $23-24$ हजार करोढ़ रपये की योजना रबना यह हमारी दूससरी गलती होगी । पहली गलती करने के बाद पनाह मिलने में इननी दिककत हो रही है यदि दूसरी गलती हम करेंगे तो भायद घब पनाह नही मिल सकेगी। इसलिए में भाप से पह दरबवास्त करूंगी कि भौर वित मंती से मी दरब्बास्त कहंगी कि योजना को पूरा रूप देने के पहने इम बान को प्रच्छे तरीके से सोच विचार लें कि इम योजना में जिम बात का उन्होंने भाश्रासन दिया है कि हैम योजना मे बह चीज नहो म्राने 刘 जो कि इन्मेशन को ढारे मौर जो कि मूल्यो में वृद्धि करे श्रौर साथ माथ हमारी आर्याथक विषमताम्यों को बद़ाने की कोशिश करे उन बानो को योजना में वे नही लाना चाहते ।

मुक्षे इस बात की खुपी है कि वित्त मंनी महोदय ने इस बात का एक बाका हमारे सामने छोटा सा रबा है घ्रोर उन्होंने दूम्रे वर्ष के लिए जो रकम निर्षारित की है भपने बजट में, 1हजार 711 करोड़़ हपये की रकम है। वह इस बात का संकेत दिलाती हि कि रासे पर बलने के पहले हम लोगों ने बोबना गुए किया है कि वह कदम हम केसे उालें। भगर पू ही दारा तो मुसे विश्वास

है कि दिन्दुस्तान की सरकार चाहे विरोधी बल के तोग कुछ मी कहते रें, ध्रये कदम में मबबूती लायेगी थौर धारिक समस्यामों का समाधान करेगी । हममें धबडाने की कोई बात नहीं हैं। कोई भी चुनौती हिन्दुस्तान के वित्त मंनी महोदय ने स्वय कह्ता कोई भी चुनोती इस बात की कसौटी फी है कि धादमी की घक्ति क्या है पौर सरकार की शक्ति क्या हैं प्रोर साय साथ एक सम्मिलित जक्ति से क्या कुछ हो सकता है। उस के लिए में यद् समझती हूं कि दो, तीन बात्तें जो उनके बजट मे मुख्य हैं में उनकी प्रशंसा करना चाहती हू। एक तो यह कि 405 करोए़ रुपये का भ्रनुदान उन्होने बेती के लिए किया हैं। म्में उसकी दाद देती हू। पहले पहल यह खेती के ऊपर बडी मुस्भैदी से एक कदम लिया गया है। यह श्रगर हम कह दे कि हम बेप्रासर हैं, बगैर किसी की रोटी दिये खा नही सकते, हर चौथी रोटी भ्रमरीका की हमारे गले के नीचे उतरेगी तो यह हम झ्रपने प्रति विश्वासधात कर रहे हैं भौर ध्रपने को हम कमजोर सावित कर रहे है। में तो यह समक्षती हू कि भाज इस बात का हमे फससला करना होगा कि चाहे कुछ भी क्यो न हो जाय हम भपनी खेती को इस लायक बनायेगे कि श्रपनी खेती से हम भपना जीवन निर्वाह कर सके। योजना कमीशन के भ्रनुसार जो श्राकड़े भाते हैं बराबर उस के श्रनुसार यह कहा गया कि घुरू मे 10 से लेकर $8-10-12$ प्रतिशत कमी हमारे श्रम्न की उपज मे हुई भ्रगर हतनी कमी है तो मैं कहती हूं कि जितनी खेती है भ्रगर प्राप उसमें घच्छे तरीके से पानी पहुंबा दें तो बिना बीज घ्रोर विना ब्बाद के उतनी बेती हो सकती है। छतनी जो कमी है, 8 प्रतियात या 10 प्रतिशत की कमी है वह पूरी हो जायेगी । में इसे जानती हू देहात का मेरा क्षेत्र है, घुद भी मैं बेती करती हूं मोर हकीकत यह है कि घाज मगर हमें पानी मिल जाय हो एक के बदले दो फसलें उसी बेत मे पेद्ता कर
 सकती हों 1 गीजे के लिए हमें योजना कमीबन के पास प्वाकर बरकास्त होने की जहरत वही हैं । भगर घक्की बेती होगी परर किसानों को उनकी उपज की मच्छो कीमत fिसेगी बो दो, चार प्रापस मे जो पढ़ोसी फोग हैं बहा इस बात का कैपला कर लेंगे कि भाज जो म्रादमी नगीना घ्रान या तायद्यून घान वाली फ़़ल लगायेगा उस से भौर लोग बीजका बटवारा कर लेंगे। वह इ्ञाजत नही मागते सरकार से बटबारा करने को। उस को पदि उसके उवित दाम मिल जाते हैं तो वह्वस्वी उस का बडवारा कर लेते है। इसलिए में कित्त मत्र महोदय को इस बात के लिए बहाई देती ह कि उन्होने 405 करोड़ रुपने का धनुदान खेती के लिए रक्ता है । हस के भलाबा 105 करोड हपया बाद के लिए कर्末 देने के लिए क्रिड्ट के स्प मे देने के लिए सोचा है पर्नु भु भिर्फ एक बात यह कह देना चाहनी हू कि बाद के लिए जो भी केषिट fिले उस का दुछचयोग नही होना चाहिए। कितना दुष्पयोग होता है इसे में बखूवी जानती हू भोर भार वित भदी जी चाहें तो न्म नाम ले सकनी है। है ऐसे लोगो के नाम जानती हु जिनके पास एक बीषा जमीन नही है परन्तु उन्होने पाच पाच बोरे ब्बाद के ले लिए हैं। उस के बाद से लोग उस खाद को ब्सेक मे तिगुने या बौगुने दाम देहात मे बेषते हैं। गह बलंक घूव बल रहा है दे देातो से इस बात की रोक थाम करने की भाप को पूरी कोशिए करनी षाहिए

दूससरी बात मै यह कहना चाहती हू कि बिहार मे भाज छतना बडा भकाल पड़ा। पर्म्पिग सैट हमे विये गये । भाप के सरकार में उस स्ठर पर जितनी बेईसानी है उस के बारे मे भैं यहा पर कुछ कह् नही सकती ? पी मधु लिमये छस बात के गबाद्ट हैं। मैं ईस कीब को छिपाना नही चाहती क्योकि हुम जोगों मे मीटिग में धुना, मीटिग में यद्ध प्रफमाषित किया यय 1 एक, एक

 उस मे छोटे होटे पस्विकारी हर हूपूपेत के लिए प्राइवेट ट्रूबेल के 200 क्या भागते षे परमिश्न देते के लिए. . . . .

 बहां बाई सी होता होगा छमारे यहां 200 है है पहले परमिशन बेने के लिए भाषिक नें 100 रुपा दीजिये तो परमिशन निलेनी परी म्राप को ट्यूबबैल मिलेगा। उस से बाद 200 रुपया दीजिये तो वह भाश्वासक दिया जाता है कि वहह लग जायगा, तब बहां पर बस्मा सगेगा, विजली का हंतजाम होगा : में एक गाब मे गई तो लोगो ने मुझ्न से मिल कर मीटिंग मे कहा कि 24 टयूबवेल की परमिगान मिली हुई है विभाग से । भू हम से से कहते हैं कि 4800 रुपया दीजिये दफ्तर को तब आाकर यह 24 टयूबवैल्स लगेगे। श्री मधु निमये मेरो तरफ इस तरह से धूर, घूर कर क्यो वेब रहे हैं ? में उन को बतलानट बाहूगी कि वह चीच सिर्फ सर्कार तक ही सीमित नही क्रे। यह बात सिफं सरक, र सक ही नही रह जाती है। हम ने यह भी देबा कि चन्द जो बहे बडे चालाक लोग के उन्होने क्या किया ? वे सरकारी दपतर में गये पर्पिग सिट लिया। पॉम्पग सैट की कीमत 4000 रुपया है, 2000 रुपया उस में सरकार ने सबतिटी दी और 2000 सया भापने पास मे लगा कर ले लिया। हस तरह से ऐसे चालाक श्राबमियो ने उन पार्पा सैटों को ले लिया जिन पादममियो को पर्प्पग संट की जरुरत भी नही घी मौर दूसरे ही बिन उस को 2500 रुपये मे बेच दिया। 2500 क० मे उसको बेच दिया घोर 1500 क० भुनाफा उस को हो गया एक 4000 र० के पन्पिग सेट के ऊपर। क्या श्री मघु लिमये के पास उस भादमी का कोई क्राज है हो सरकारी भनुदान को कर वरह से बेहमान तो बस्तेमाल करवा हैं?
 बतनाया कमेया।

जमती ताइये जाहती है कि छ्व सारी बातों के लिये सिफ काग्रेस पार्टी की ही जिग्मेदारी नहीं होनी बाहिये，विरोधी दल की की जिम्मेदारी होनी वाहिये कि हर स्तर पर किस तरह से सोण ईमानदार रह सरें। घ्रगर किसी बेती बा़़ी करने वाले को केषल 4000 रु० का पम्पिग सेट मिल आता तो उसे जीवन मिल जाता केकिन मे ने देबा कि दूसरे ही भादमी ने उस के ऊपर 1500 र० का मुनाफा कमा लिया। क्या कोई भी ऐसा ख्यापार हो सकता है जिस में कोई पम्प्पग सेट की तरह की कोई चीज बेच दे घोर दूसरे ही दिन 1500 रु० का मुनाफा कमा से । घगर इस की रोक थाम नही होगी तो जो 105 करोड़ र०० वित्त मंन्नी महोवय ने बाष के लिये दिये हैं सब बेकार घला आयेगा प्रौर उसका सदुपयोग जिस तरह के होना चाहिये वह नही हो सकेगा।

इन घब्दों के साय में भाप का चुकिक्या पदा करती हूं कि भाप ने मुक्षे इस बजट पर बोलने का मोका दिया ।

शी कंबरलग गुप्त（दिल्ली सदर）： सभापति महोदय，परसों श्री वाजपेयी ने कह्रा था कि कांग्रेस के घ्रन्दर सभी पाटियों के लोग यामिल हैं। में सोष रहा था कि उन में जन संघ के लोग कौन हैं पर श्रीमती वारकेश्वरी सिन्दा ने जो भाषण दिया है उसे सुन कर मुक्षे बड़ी धुगी हुई पौर मे कह सकता हें कि वह्ट जन संघ की मेम्बर बनने लायक ह1
 सिबेन्ट कर दिया 1


भंजी नें सद्म के सामने बो बबट के किया，角 यह्ट कह सकता हूं कि बह केषल एक रिसीटस ऐं डिस्द्रसमेंट का स्टेटमेंट है । बास्तब में शी भोरारजी वेसाई से हम एक चायनमिक थीज की भाशा करते को । हम यह भाशा करते षे कि वह् इस देश की बिगढ़ती हुई स्थिति को सुषारने के लिये कोई इंखिकेशन देंगे 1 हम भ्राशा करते थे कि हिन्दुस्तन की मांयक स्थिति ओो विगड़ती जा रही द्र उस में सुधार करने के लिये हमें क्या करना काएिये， बह्ह पह्ह बतलायेंगे । वह्ह तो ठीक है कि उन्होंने जो तस्वीर बींबी है वह्ह देग की स्थिति को दर्शाती है। उन्होने बतलाया कि इंडस्ट्रियल प्रोऽ्मशन कम हो गया，उन्होंने बतलाया कि बेती की पैदावार कम हो गई मीर कीमतें बढ़ रही है，लेकिन यदि देश की तस्बीर को सही मानों में देखा जाय तो जो तस्यीर उन्होंने बीची है वह पूरी तस्बीर का केवल एक हिस्सा है। सारी तस्बीर को देखा जाय तो वह बहुत ही भयानक है । बह छतनी भयानक है कि मैं यह कहने के लिये तैयार ह्रे कि मैं घ्रोमती तारकेश्वरी सिन्हा से सहमत हूं इस बारे में कि भगर उस में घोड़ा बहुत ही ऐछ्जस्टमेंट किया गया या धोड़ी सी विन्डो ट्रेसिंग कर दी गई लो उस से काम बल़ने बाला नहीं है । जब तक ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं उठाये जाते है，जब तक रिंथिकिय या फेक अयकिंग छस बारे कें नही होगी तब तक देक की हालत में घुषार नही हो सकता है । भ्रगर इसी प्रकार से यह चीज़ चलती गई， तो 矛 घपनी बहल श्रीमती तारकेखवरी सिन्द्रा को बतला बेना चाइता हूं कि यह्ह सरकार आायद दो वर्ष थी नहीं घल पायेगी，सौर सरकार नहीं，कोई मी सरकार जो यह् भ्रायेगी वह् स्थिति को ठीक नही कर पायेगी। ठीक है，चायद विस मंबी महोदय पूरे तरीक ोे यह बात नहीं क्ट सकते 矛 लेकिन में यह पाभा जएर करता था कि बह् इस तरफ द्यारा जकर करेंगे，देश को कुछ गाइठेंस बह्र हैंजे कि बह किस लाहन पर सोष统 1
[㛺केंर्र लाल गुप्त]
घादरणीय फ़ाइनेग्स मिनिस्टर साहब ने ोे़िसिट फ़ाइ्नेसिग की कुष ज्ञात कही । पह्इले 32 करोड़ रुपये का डैfिसिट था, प्रौर 91 कनेड रु० बचा लेने के बाद भी भाज 350 करोड़ ऊ० का हेफिसिट है । इम का मतलब यह हुम्मा कि घगर 91 करोड़ की एकानमी न होती, मुक्झे मालूम नही कि 91 करोड र.० की इकानमी हुई है या नही, लिकि भ्रगर मान लिया जाये कि हुई है, तो 409 करोड रु० प्रधिक खर्च किया गया जो कि बजट के हिसाब मे नही करना चाहिये था । इम का जवाब दिया है फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कि कुछ भ्रनाज बाहर से मंगाना पडा और क्रुछ जो म्टेट गवर्नमेंट्म का श्रोवर ड्राफ्ट था वह दिया गया। जनाब तो वह हमेशा दे मकते हैं। जब भी डेफिसिट फ़ाइनेन्सिग होती है तो कार्ण चाहे कोई भी हो, रटीन जबाब दे दिये जाते है। नेकिन वह र्वैनिग किस काम को श्रगर वह पहले से नही देख सकती कि कितना इम्पोर्ट होगा, देश के पन्दर क्या स्थितित है ग्रौर उस के हिसाब से किनना पैमा खर्चं होगा। घगर म्टेट्स ध्रोवर ड्राप्ट कर रही हैं नो इस का मतलब यह्ह है कि बजट से बहुत ज्यादा हधर उधर हुश्रा है जो कि नही होना चाहिंये । लगभग 409 करोड़ रु० बजट के परे खर्च हो जाय इस को बर्दाश्त नही किया जा सकता ।

- यह पहली बार नही है जब कि टेफ़िसिट फ़ाहननन्सिग हुई है। ध्राप पिछले पाच सालो के घ्रांकडे उटा कर देखिये। आ्राप पायेगे कि हर साल ही डेफिसिट फ़ाइनेन्मिग हुई है ख्रौर अन् 1962-63 से ले कर 1966-67 तक 1317 करोड़ रु० की डेक़िसिट फ़ाइनेन्सम रही है । छस का मतलब यह है कि हर साल का ऐवर्रेज डेफ़िसिट लगभग 263 करोड़ रु० भाता है। यह बड़ी खुशी की बात है कि छमारे मावरणीय वित्त मंनी महोदय ने कहा है कि जो यह डेफ़सिट फ़ाइनेन्सिग है बह्र बहुत जली ही बत्म हो जायेगी । के
 हं कि іेफ़िसिट क्राद्रन्सिग की पणिसी जैसी कोई दूसरी बीत्य देश की दुष्यन नहीं हो सकती । यह्ह देश हेफिसिट फ्राइनेन्सिग की एक दिन के लिये भी बर्वा्त्त नहीं कर सकता है । लेकिन केवल पायस प्रामिक्षेत्र या डिक्लेरेशन्स से ही घब काम चलने बाला नही है ।

मैं ग्राप के जराशये से बतला देना चाहता हूं कि भ्राज से डीक पाए्य बर्ष पहले यह् बावा किया गया था कि डेफ़िसिट फ़ाद्दनेन्सिग नही होगी । ग्राप की द्दजाजत से में वह्र सेन्ड्न्म पब्ना चाहूगा जो ह्मारे उस समय के वित्त मली ने कहा था। जो उन की 19 मार्च, 1962 की तकगेर है, मै उस को कोट कर रहा है :
"At this stage, I would only emphasise how concerned I am over the fact that we are ending the current financial year despite buoyancy of the revenues with a bigger overall deficit than we had envisaged when the budget for the year was introduced. We shall therefore need to do everything possible to enlarge our budgetary resources so as to ensure stability in the economy."

मैं समझता हों कि उस ममय के फ़ाइनेन्स मिनिस्टर भी श्री मोरारजी देमाई थे घोर प्राज भी फाइनेन्स मिनिस्टर श्री मोरारजी देसाई है। उन्ह्रोने पांच माल पहले यह कहा या कि डेफिसिट फाद्दनेन्सिग को बढावा नहीं दिया जायेगा, लेकिन 1962 से लेकर भाज तक कोई साल फेसा नही हुभा जब कि डेफिसिट फ़ाइनेन्सम नही हुई है । छसलिये में श्री मोरारजी देसाई से कहना चाहता हूं जिन की मैं बहुत कह्ट करता हू, कि पगर एस देश्र को जिन्दा रबना है तो भगवान के लिये वह्ह हस किस्से को खर्म करें, महीं तो केष जिन्बा मही रह्द सकरता है ।

फारमेने fिलिस्टर से कहा है 的
 वह रहा है कि बताइट से पनाज मंगाना पड रहा है। परगे साल के लिये जो कुछ ऐविकल्बर के लिये घाविजन किया गया है मियोर पादि का वह टीक ही किया गया है दोर हैं उस का स्वागत करता हे, सेकिन पहले की जो गलतं नीतियां रही है जितसे ऐकिषल्वर की भोग ध्यान नही दिवा गया उल को बदमना फ़्रेगा। जो पैसा भी बचं किया गया हस के उपर, में कह सकता हु कि नीजे तक घ्रणन् किसानो तक उस का प्राप्ता कीसा भी रही पद्वुना है। वह उपर के पफमनरो घोर उस की जो सारी मझीनगे है वहा पर ही बैप गया। भाज जहरत हस चीज की है कि जो भी योजनाये बलानी हो वह ऐंकी होनी जाहियें जिन के जल्दी नतीजे निकनने वाने हों । ट्यूव केल बुदाइसे, कुए बुद्वाइये, लेक्त कै में कल भ्री जगजीवन राम से कह्ता था कि ग्होंने जो कुएं बुद्वाये बिहार के पमन्दर उन में पानी नही था। हमारी उन से क्रिकायत है कि देग भर के लोगो ने उन से वेते तो ते लिये कुएं बोदने के निये लेकित उन्होंन कुए नही बोदे है, गदे बोदे है । इस तग्ह का वक्रा उदाहरण नहीं कितने ही उदाहगण है । पेका तो हम देना बाहते है तोकिल बह ठीक समय पर नही पहंचता प्रोर साथ हो जिस काम के लिए दिया जाता है उस काम में बर्च नही होता है।

इसी तरह से फूर का मामल है। हस मामने में मी बहुत बढ़ी बौगालग हुई है प्रोर इसकी ीी एक बहुत बड़ी कहानी है। सब से पहले तो मैं यह कहना चहाता हं कि जो जोनल सिस्टम है हसको बल कर कर दिया जाना चाहले। क्वा बजहह है कि द्तना ज्यादा फूह का हम्मोहे करने के बाद मी फह की प्राद्धिस को सरकार स्टेगेलास नहीं कर पाई है ? इसका मूघ्व कारण द्ं वे फर जोंघ जो सरकार ने बता रो हैं। उससे कोई कट्टोल नहीं हो पाता है।


करता है। जहों तक कूर कारपोरेणन का पम्वन्य है वह तीसीी ही बात करता है। भतीजा पह है $f-$ पन मबन में कोई कालयेल नही रह पाता है फोर प्रार्मिस स्टेकेलाहज गतीं हो पाती है। फूह जोजे के माद्य मी एक जगह से द्वसमी जगह फूळ के जाने पर रोंद्दिकांज
 विबार करें पोर कोई भच्छो घोर माउंछ पालिसी देश के सामने रखं।

भ्रगर हम बाहने है कि किकिसिट फाह्दन्न्मा को रोका जाये तो हैमारा बह फलं है हि. हम प्रोबर वस्वीरस प्लार्तग में दुंद्ज न करे। चौथी योगना का जो क्षापट केश किया गया है उस में 23,500 करोड रूपे का प्राउने दिबाया गया है। पगर मैं गलती नही करता हूं तो पिछली तीन पोजनाषों में लगभग 28,000 कगे ए ग्पया ही था, हतने पपये का हो भाउटने fिबताया गया था। प्रब 23,500 करोड़ ख़या प्राप कहां से सायेगे । डंटरल किनोमिस भ्रापके कितने है ? बाहग से कहां से पैसा क्षायेगा ? फिर बाहर से जो पेना मायेगा उसका व्याज भी तो द्रेता पड़ेगा । घसका मतलब होगा कि भापप किर नालिक हुरिटग पेरम की घरण में जायेगे, किर नोट म्वाप छापना चाहते हैं, किर fिरिसिट काइ्नेन्नित में जाना जाहते है। भागर भापने एसा किया तो में भाज भ्षाप को बता देता बाहता हैं कि हालत बहुत बिग़़ जायेगी परर तव वह हो सकता है कि हम ज्ञर पाप दोगों मिल कर भी भार देग कों उठना काहें तो नहीं उटा सकेंगे। हसका कारण वह है कि कीमते बहुत पर्पिक भागे तब तक बली गई होंगी, में भ्रार्थात करता हें कि भाउटने को माप छोटा बनाइये जितना जेत में केसा है, उसको देख कर बनाइये। गी मोरारफी देलाई रोजाना सूत कातते है, वह उनका निंयेय है, उसके वह एक धारिमक नियन मानते है समोंकि बह बद्र पहलते हैं। जिस तरह से उन्होंने वहा एक नियम बना रबा है उती
[मी केवर शाल गुप्ता]
रहर से 告 चाहता है कि बह्ट यद्र नियम भी बना लें कि देश में चिकिसिट फार्योसम नहीं होगा। हमारा जो बज्ट है बह सरपलस होना बाहिये। जब तक सरपलस बजट हम नहीं बनार्येंगे तब तक हमारी जो कीमतें है के कंभी की नीचे नहीं प्रा सरेंगी ।

ज्रास्टिक कट की बात की जाती है । वह्ह कहा जाता है कि इकोनोमी होनी चाहिये । मैं धा१के सामने एक जबदंस्त सकैख रबना बाहता हूं। यहां पर एक फूड कारपोरेगन है जिसका दफ्तर दिल्ली में हैं। पिछले महीने उसने घपना बक्तर किराये पर लिया । उस जगह्ए के लिए उसने 46,000 कपया महीना किराया देना तय किया हैं। कहां उसने यह्र जगह की है ? डा० सेन का जो नसिग होम हैं उसका कुछ हिस्सा उसने लिया है। डा० सेन के नसिग होम में एक एक कमरे के मरीजों से पचास पचास रुपये रोज बार्ज किये जाते हैं। दस बाई दस के कमरे के इतने रुपये चार्ज किये जाते हैं। डा० सेन ने उसका एक हिस्सा धाली करके फूड कारपोरेखन को दिया है 46,000 रुपये महीने के किराये पर। सुना है कि जो फूड कारपोरेशन के मैनेजर हैं या मैनेजिग डाइरेष्टर हैं, सेन साहब उनके कोई रिए्तेदार है ।

हतना ही नहीं दो लाख रुपया उसके फर्नथिग के लिए मी बर्च किया गया है। 46,000 रुपये में जहां तक उस जगह को लेने का सम्बन्ध है, वर्स्स हार्जसंग मिनिस्ट्री ने उस के बारे में धरी तक नो घान्जेक्यन सटिंफिकेट हशू नही किया है। एक महीने का किराया ही दे दिया गया है। फनिशिग किसी ठेकेदार से उसका करवाया गया है भौर कोई टेंखर नहीं मंगाये गये हैं। छो कार पादमियों को पकत्रेकर कम्पीटीटिब रेट बना कर उस ठेकेदार को यह काम साँप बिया कया ।

हस कारपोरेशन ने ीीस करोड़ क्षवा बो कात ने चर्ये किया जिसमें हे कार करोए
 नतीजा क्या है ? स्टेट्स उसको कोt सहीयोग नहीं दे रही है। माप फूड बजट बना रेश हैं या दूसरी योजनारें बना रहे हैं। बीस करो का बीस करोग़ रुपया करीब करीब घरम है है माज वह फूष को छकट्वा नहीं करती है । उसने क्या काम करना घुक्न किया है। उसने मिर्षं मौर मसाले बरीबने का काम चुक्र कर दिया हैं। फूड का काम छोड़ कर के माल मिर्च, धनिया घादि बह्ह खरीब रही है। इस थीज की छन्व्वायरी होनी काहिये ।

भगर भाप थाहवे हैं कि छकोनोमी हो तो सही मानों में घ्रापको इकोनोमी करो दिखानी धाहिये । इकोनोमी यहां प्राह्य मिनिस्टर से शुए होनी काहिये, जो बड़े बदे नेता है उन से घुरू होनी काहिये । घगर भापने ऐसा किया तभी बह नीचे तक आा सकती हैं। घ्रगर एक भ्रार्मी भ्राफ मिनिर्टटर्प धाप खड़ी करते हैं, 52 मिनिस्टर जहां रहते हैं, स्टेट्स में बहुत मारे मिनिस्टर्ज रखते है . . . हैं नहीं कहता हू कि एसमें केबस कांग्रेस जिम्मेदार हैं मोर हम लोगों बी मो छसी तरह धार्मी बड़ी हो जाती है मिनिस्टतं की. . . तो हम लोग देश के सामने बो समस्यायें हैं उनका समाधान नही बूंड सकते हैं, उनका मुकाबला नही कर सकते हैं। तब हम लोगों के सामने भपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो सकते हैं। मोर हम देश में इकोनोमी नहीं करते है, देश को भपने ही पैरों पर"यड़ा नह्ही करते है तो हम लोगों को मूंह विखाने के काबिल नही हो सकते हैं। यह जोंएकोनोमी है यह हम से शुए होनी चाहिये, हमारा भपना भाचरण हस तरह का होना चाहिये कि हम छकोनोमी करके विला सरें । घपने घापको गद्दी पर बनाये रबने के लिए ,्रमर कोई दो तीन मिनिस्टर धरर बता लेता है वो थहु बिल्दुल घनुचित काम है । बह हो पोलिटिकल सेबल पर इस तरह हो विएा


आना घाहिये। उसके चाए डो सेकेटरीता है बनकी तरफ प्राषका घयान जाना बाहिये घौर द्स तरह से नीने की मोर घापको चलते बना बाहिये घोर इकोनोमी करने जाना चििये।

इस बजट में साढ़े तीन सो करोड़ रुपये का किफिसिट विखाया गया है। घगर सही कानों में रिसोसिस का युटिलाइजेशन होता तो मैं समक्षता हूं कि बार सी करोड़ रुपया न बव सकता था मोर हम एक बंलेस्ड बजट पेश कर सकते थे, इसमें हिफिसिट दिख्राने की इसको जहरत नहीं पड़ सकती थी। श्राप कहेंगे कि बड़ी फैटैस्टिक यह फिगर है, यह कैसे हों सकता था, साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया कसे कट हो सकता था ? हमारे देश के एक च्ड़त बड़े जो फाइर्भॉंसम के चाता है उन्होंने (स कात को कहा है कि लगमग तीन सो करोए पपये का कट इसके श्न्दर्र होना काहिये घोर बह चाता हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री भोरारजी छेसाई। उन्होंने बुद कहा है कि तो सोलह प्वाइंट उन्होंने रे है, दस परसेंट बो कट होना चहियेय घ्रौर कार महीने में होना चाहिये, धगर वह हो जए तो छतनी बषत हो सकती है। हमें इससे मतलव नहीं专 कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर है। मुके धुशी है कि श्री मोरारणी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन सरकार से मे जबाद चाहता हैं कि बह्ह बतार्यं कि यह्ठ जो साढ़े तीन सो करो बक्या मापने बरवाद किया है घौर जिसकी बज्ह से कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, इसका उसके पास क्या जवाब है ? इसका सरकार को जबाब देना होगा। श्री मोरारजी देसाई साहब बैठने हैं या शचीन्द्र चोधरी साहब या कोई घंरोर इससे ह्रमारा कोई कनसर्न नही है, यीमती ताएेश्वरी सिन्हा का कनसर्न होगा, सेकिन हमारी निगाह में सब एक हैं।

प्रार्यसिस दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं, करेंती का फैलाब की बढ़ रहा है। 1961 62 में 3045 करोड़ हाये को करेंसी घी


करोड़ रपये की हो मई। इसका मतनब यह हैं कि पांच साल के घन्दृर 1619 करोड़ हप रे की करेंसी ज्यादा हो गई 1 इसका मतलब यह़ी हो सकता है कि प्राइसिस घ्रोर बढ़ेंगी पोर जो मार्च 1960 में होलसेल त्राइस इहैक्स था, बह 108.7 था 新र फरवरी 1967 में बह्ह बढ़ कर 202.4 हो गया। एस तरह से कीमलों बढ़ती जा रही हैं। लोग भूबे मर रहे हैं, लोग नंगे है, उनके पास रहने के लिए मक़ान नहीं हैं। ध्राप उनको देश मक्ति के सरमंज दें, भाप उनको बतार्यें कि बहरर से uाक्रमण होने वाला है, तो यह् कहा तक उचित है, न्पायसंगत है ? में मदब से कहना चाहता हूं कि भूखा घौर नंगा हिन्दुस्तान बाहरी ध्राकमण का मुकाबला नहीं कर सकेगा। डो लोग मूखे हैं वे रोटी मागते हैं। उनको प्राप देण भक्ति का सबक सिख्बायें तो उसका कोई श्रसर नही होगा। उसके सामने चगवान प्रोर घर्म की बता माप करेगे तो उसका कोई प्रसर नही होगा। बाली पेट के लिए कोई मगबान नही होता। इसलिए इस सरकार को एक बी की कम से गारंटी तो उसको देनी चाहिये कि उसको रोटी मिसेंगी, कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा। बीस साल लगतार राज्य करने के बाए मी प्रगर दस करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी भ्राय केवस पांष घ्राने, चार घाने रोज है तो मैं कहता हू कि कोई जf्टिफिकेघन नही है कि प्राप सामने वाली कुसियों पर बैंते रहें, पापको कोई पधिकार नही है कि प्राप बहा बंढे रहें। कांग्रेस की हार का सबसे बढ़ा कारण यह रहा है कि वह्ह लोगों को मबों मार रही है। म्राज लोगों को कांग्रेस से कोई धाथा नहीं रह्ट गई है कि भ्राप प्राहसिस को नीके मायेंगे. . .

यी स० गा० निलाी (ेेनिया) घ्राप मी कई जगह पाषर में चा गए है। घ्राप प्रार्दसिस को नींषे लार्ये। देखते है ध्राप क्या करते है।
 की हरें तो घौर जल्दी मीचे का जायेंगे।

जब तक वह गारष्टी महीं होती है तब तक हालत नहीं सुष्ररेगी। छुर्सी पर हम लोग बिठे या सामने के सबस्य बैठे, इस ते कोई घहुत फर्म नही पडता है । धगर हम सोगो मे मी लोगो के लिए कुछ नही किया, तो पोलीटिकल लोगो पर से उन वा विष्वास उठ जायेगा घ्रोर कैधानिक तरीके से बदल होने के म्थान पर देश मे बगावत फैलेगी, जो कि देश के लिए बहुत दुर्माग्य की बात होगी । देश मे ऐसे भी एलिमेट हैं, जो इस गख्ड को बढावा देना चाहते हैं ।

14 hrs.
माननीय सदस्य, श्री रणधीरसंसह, ने उस दिन जनसघ के बारे मे कहा था कि ये लोग कुर्मी के भृखे हैं। मैं उन को बताना बाहता हू कि हा, वह ठीक है कि हम कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, यह भी ठी干 है कि हम उन को कर्यी मे उनाए कर उन की जगह कुर्सी पर बंठना चाहते हैं लेकिन केवल वैधानिक नरीके से किसी प्रकार की गडब्ड कर के नही। घ्रगर हम कुर्सी पर बंठने के बाद लोगो की सवा नही कर सकेगें, तो हम उसक। छोड देगे सामने के सदस्यो की तरह कुर्सी से चिपटे नही रहेगे।

मी क० गा० तिवारी : दिल्ली मे क्या कर रहे हैं।

घी अंबरलाल शुप्त : माननीय सदस्य हमारे मेहमान हैं। बह प्राये घौर देखें । हम कुर्मयो के लिए वायलेस नहीं करेगे । हम कुसियो पर बैठे या न बैंें हमे वोट्स मिले या न मिले लेकिन हम विस्वास दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हम करेगे वैधानिक तरीके से करेगे । कुर्सी मिले या न मिले मारतीय जनसष कमी कोई ऐसी बात नही करेगा जिस से भारत माता के माये पर करक का टीका लगे । लेकिन मैं चाहता ( कि मेरे सामने बैठने बाले सदस्स्य मी द्सी के श्रनुसार काम करे।

##  ही दूसी के घनुसार काम करते हैं।

sी बंबरलाल गुप्त: मुष्षे मालूम है कि इन लोगो ने बस्तर से क्या किया, काष्मीर मे क्या किया जब छा० खयामाप्रसाद भुकर्जी का धून कर दिया। मुपे यह् भी मालूम है कि काश्मीर मे चुनाबो के सम्बन्ध मे क्या किया गया है। मैं इस कहानी को नही छेडना चाहता हू । पंच्छा है कि माननीय सदस्य इस बारे मे चुप ही रहे।

थी रणमीर सिह ( रोश्तक) पानीपत मे इन लोगो ने क्या किया ?

बो कवरला, गप्त: घ्याज देश मे जो कानर्म ट्रेशन घ्राफ वैल्य हो गहा है उम को भी बन्द किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से वेपर पर मौर मुह मे सोशलिज्म का नारा लगाया जाता है लेकिन पीछे सें जेबे कुछ खाम लोगा की भरी जाती है । इस पर कुछ कट्रोल होना घाहिए । कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हर एक पादमी को खाने को मिले। इस समय छउस्ट्रीज पर जो कट्रोल हैं, उन को खत्म करना काहिए। हा, उन का सुपर्ववजन होना काहिा श्रौर उन को रेगुलेट अ्रवश्य करना चाहिए । के ₹ल पुराने लोगो को ही प्रोस्साहन देने के बजाय नई डहरट्री $f$ ल ध्रहरटेबिंग्ज को बढावा देना चाहिए, ताकि नई इडस्ट्रीज को प्रोस्सहान मिले मौर वे श्रागे बढे।

स्टेट्म का जो 113 करोड रुपये का पोवर ड्राफ्ट हुग्रा है, जिस की कजह से डेफिसिट फिनासिग हुग्रा $\stackrel{3}{ }$, उसके बारे मे सरकार को कोई न कोई पालिसी बनानी पडेगी । में श्री देव की इस बात से सहमत हू कि पिछली मिनिस्ट्रीज के पापो की सजा नये लोगो को नही मिलनी काहिए । विस्त मही को राज्यो के फिनास मिनिस्टर्ज की एक काफिय्स बुलानी काहिए ताकि मालूम हो कि किस
 सिट हैं, कितना घोवरह्राफ्ट है ध्रादि। इस सम्बन्ध में एक फ़र्रूला बनाना चाहिए प्रौर उसके बाद किसी भी स्टेट को प्रोवरड्राप्ट की इजाज़त नहीं देनी चाहिए । सेंटर मोर स्टेट्स दोनों जगह फ़िनांघल डिसिपिलन लागू करना पड़ेगा। उसके बड़ैर प्रोवरड्राफ्ट पर कष्ट्रोल नहीं हो सकता है।

जहां तक फ़ारेन एड का सम्बन्घ है भ्याज हमें लगभग 4800 करोड़ रुपये का कर्जा विदेयों को देना है घौर यह कर्जा बढ़ता जा रहा है । हमारे प्रधान मन्त्री बेशक कहें कि हम बग़ैर किसी के घ्रसर में आ्राए, बग़ीर किसी की परबाह किये कर्जा लेते हैं म्रौ? उस कर्ज़ के साथ कोई स्ट्टिग्ज नहीं होते, कोई दबाव नहीं होता। मे इस बात को नहीं मानता 1 घ्रगर दषाव नहीं होता तो डीवैल्युएशन नहीं होता, काश्मीर के बारे में पाकिस्तान के साथ बार-बार बातचीत नहीं होती श्रीर तांशकद एग्रीमेंट न होता । भाज हम घपने सारे प्लान को चलाने के लिए ओ्रोर ध्रनाज के विषय कें भ्रमरीका पर निर्भर हैं । हम श्राज़ाद होगें लेकिन वास्तव में ह्म टॉक्निली श्राजाद हैं श्रौर हमारी नुकेल वाश्शिगंटन न्यूयार्ष में हैं या मास्को में हैं । जब भी हम पर दबाव डाला जाता है तो हम उस का मुकाबला नहीं कर सकते । में फिनांस fिनिम्टर से यह्ट श्राशा करता हूं कि वह् जल्दी से जल्दी देश्र को म्रपने पैरों पर खड़ा करेंगे क्योंकि जब लक दे श भपने पैगें पर खड़ा नहीं होगा तब तक वह सच्चे मानों में स्वाधीन नहीं हो सकता है।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ब है मुझे थाशा धी कि फ़िनांस मिनिस्टर साह्ट्य दिल्ली कारपोरेशन धौर दिल्ली एर्मिनिस्ट्रेशन को षर्याप्त पैसा देंगे । दिल्ली कापोरेश्रन में जो ध़ाज हमारे पास धाई हैं साढ़े 'छ: करोड़ रुपये का धाटा हैं पौर वहां पर स्थिति यह्ह है घरगले भ्रमेल महीने की तमब्वाह देने के लिए उस के पास पैसा नहीं है। लेकिन फ़िनास

मिनिस्टर मे धंत्त को पह्हले से मी कम पैसा दिया है। हैं चाहूंगा कि किनेस मिनिस्टर साह निल्ली कापोरेश़न की आर्थिक स्थिति की जांच के मौर उस के डेफ़िसिट को पूरा कहे फौर साथ ही उसकी प्राईन्दा मावश्यकताक्रों को देख कर उम की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। उदाहरण के तोर पर मैं कह़ना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार एजूकेशन के लिए नई ఫिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी को 75 पर्बसेंट पैसा देती है जब कि दिल्ली कापर्पेशन को केवल पचास परसेंट । इस तरह्ध का सोतेली मां का बर्ताव नहीं होना चहिए।

फ़िनांम मिनिस्टर ने दिल्ली के मकानों के बारे में थोड़ा मा पैसा दिया है । दिल्ली में सब से बड़ी समस्या मकानों की है। श्राज दिल्ली में एक लाख परिवार शुग्गियों में रहते हैं ग्योर दिलली की घाधी श्राबादी स्लम्ब्त में रहती है । जिस क्षेत्र को प्राप सिबिल लाइन्ज़ कहते हैं, भ्रगर भाप को उस की काम्पोज़ीश्रन मालूम हो, तो ध्याप ध्राशचर्य करेंगे । वहां पर चालीस हजार बोटर हैं घ्रोर उन में से बतीम हजार धुगियों में रहते हैं। भाज से बारह् तेरह् बरस पहो दुनिया का एक बहुत बड़ा श्रादमी दिल्ली को स्लम्ज ओर्योर भुग्गियां भादि देखने के लिए गया था। उन को देखने के बाद उसने कहा कि मुझे श्राश्चर्य है कि यहां पर लोग रहते हैं, यहां तो इन्सान क्या, हैवान भी नहीं रह्ट सकते मुझे ताज्जुब है कि ये लोग हुरूमत के खिलाफ बगावत क्यों नहीं करते । क्या श्राप को मालूम है कि वह सज्जन कौन चे ? वह्व हमारे देश्र के पहले प्रधान मंत्रो, पंडित जबाहरलाल नेहरू थे, जिन्हुंने यह बात कह्ही धी तेरह साल के बाद भाज दिल्ली की हालत घौर मी बिगढ़ती जा रही है । मास्टर प्लान में कहा गया है कि 1980 में दिल्ली एक माछ्ठ सिटी होगा क्रीर देश को देखने के लिए एक खिड़की बनेगा। लेकिन ग्रगर वर्तमान हाख्त में सुधार करने की कोशिश न की पई, तो विल्ली दुनिया का सबसे बड़ा गांब
[बी कर्रसाल मुप्त]
रोमात बहां सड़कों पर प्रुलिता लिलाँगी \# चाहता हू कि फ्रिनास मिनिस्टर साइल हस भोर विशेष घ्पान तें प्रोर इस काम को หपने हाष में लें, क्योंकि केन्द्र को यह चिम्मेषारी है कि वह दिस्ली कार्वोंश्रन जीर विल्सी एउमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे।

देश्स के कोने-कोने से कपड़े के छ्यापारियों की तरफ से यह मांग की जा रही है कि कपदे़े पर से सेल्य टैक्स को हाटा दिया जाये मोर उस की जगह एक्साइज ह्यूटो लगा दी जाये। वहा कमपढ़ा वैदा होता है, वहीं पर एकसाहए घ्यूटी सगा दी जये । भाज मैं बेबता हों कि हर जगह लोग बेईमानी करते हैं। कुतानदार मी बेईमानी करते हैं । Pर्श्वत बमती है । हतनी गड़बड़ी वहां पर चल रही है कि न हूकानदार काम करने पाता हैं न काम ठीक तरह हो पाता हैं। घफसर की गड़बत़ी करते हैं। जारों तरफ एक जारा देल का देश बेईमान होता जा रहा है । कप़्े में जो कुछ आ्राप को मिला वह कम नहीं मिला 1 मै चाहता हूं कि फाइनेंत fिमिस्टर साहव इस पर विचार करें । हो ड्डफता है कि इस बात की इसरे विक्त घाये कि स्टेट्स का fिदीजन पैसे का करसे हो ? उस के लिए पांच साल के पांकरे के कीजिए। उस में जो फारमूला बनता हो बह्टि जिबाहल करके दीजिए . .
उप्य प्रषान मंज्रो तथा कित्ता मंती (घो
मोरारओी षेलाईं ) : नद्वीं बनता ।

I had anked them, but they are not willing.
rint Eapwarlal Gapta; You . Iorce them to do it. I think the non-Con-


भाए भवका जो है "द्र वैयार कर सीजिए।
 राह्तव मिलेगी मोर जनता को भी बहु़ राहत मिलेगी। इन घान्दों के साष है घउप्रक्ष महोबय, भाप का धन्यवाद करता हं कि घमा ने मुक्षे इतना समय दिया। भै भागा करता हूं कि हमारे भावरणीय मोटारजी भाई हस धुसाव पर विबार करेंगे।

Shri K. R. Gameoh (Andaman and Nicobar Islands): Mr. Chairman, Sir, I bring to this hon. House a new territory; the Andaman and Nicobar Islands. Situated on the trade routes of India, Burma and the Far Eash, lying only 75 miles from Sumatra and situated only about 80 miles from the southern most extremity of Burma, this territory is the defence arch of India, and we are very proud that the Government of India has given us a chance to elect our own representative to this Parlizment of India. For the last fifteen years we have had a system of nomination and this is the first time that the people of Andaman and Nicobar Islands are given the right of free vote.

Sir, the Andaman and Nicobar Lslands is a developing territory, and as the territory develops the problems of that territory are also becoming more and more complicated. The Government of India has a big plan for an integrated development of the Andaman and Nicobar Islands, and as the population increases, as more and more people are being settled in the Andaman and Nicobar Islands, it is becoming absolutely necessary that the administrative system that existed in the islands must be transformed and further democratic reforms introduced in the islands: because on the one alde we have the tribal people and on the other we have a multilingual population representing all parts of our country and the integration of the tribal people arid these multi-limpual population is a matior whin mande
attended to .immediately will bring about such conficts as will place our entire defence in jeopardy because the Andeman and Nicobar Islands is a very vulnerable area.

Coming to the problem we are discussing today, from the trend of discussions one thing has emerged, that is, that taking advantage of the difflculties that our economy is facing today, taking advantage of the economic stagnation that we have got in our country today, voices have been raised here on the floor of this House from this side as well as from the side of the Opposition, that we must curtail the Fourth Five Year Plan, that we must reorganise and restrict the Planning Commission and that we must have a Plan to suit our immediate needs. Sir, I am a new Member to this House, but I want to bring to the notice of this august body that if we want to have a war on Indian poverty, if we want to have a war on Indian illiteracy and Indian ignorance. we cannot but have a bigger Plan, because what we are discussing today is the difficulties of a section of the people who are better placed. who today want better amenities, but they are not starving. they are not the starving millions of this country. If we want to take the country from the morass in which it is. if we want to eliminate and liquidate Indian poverty, there is no other way except to have a bigger Plan, there is no other way except the way that Pandit Jawaharlal Nehru has taught us

Shri S. S. Kothari (Mandsaur): Is it on emotional basis or rational basis?

An hon. Member: Rational basis.

Shri K. R. Ganesh: I have got political experience probably more than many other Members in this House. It is fortunate or unfortunate that I have come to this House after 15 years
because the administration of our Islands did not think me $f_{t}$ to be nominated. I have faced the electorate and come to this House. But I want to raise my small voice that if we take the experience of any country in the world and if we take into account that we have adopted a democratic path, we have adopted adult franchise, we have adopted supremacy of the judiciary, then there is no other way possible for us except to have a big Plan We know the difficulties that have come in our way. These difficulties are administrative difficulties. These difficulties are there because we have inherited an administrative system which is incapable of bringing about a social change in this country, which is incapable of bring$\mathrm{ing}_{\mathrm{g}}$ about a social re-construction in this country, which is incapable of being an instrument of social change in this country. Therefore, whether you have a smaller Plan or you have a bigger Plan, unless we change the administrative framework of this country and make it an instrument of social change we will be facing the same problems which hon. Members from this side have pointed out, that there is no responsiveness, that there is corruption, that there is nepotism, that pumping sets are sold and so on. These are problems inherited from the old administrative system, and whatever may be the economic policy that we pursue we will have to change this administrative system

We have been hearing from the other side of the House about stagna$t_{1}$ on in agriculture We are told we must have more fertilisers, we are told we must have more pumping sets, we are told we must have more water. I say that Indian agriculture cannot be taken from the stagnation in which we have fallen unless we have complete land reforms in this country. I say that the Indian food problem cannot be solved unless we have procurement, unless we have equitable distribution, unless we have austerity. All these things we have to do by taking the peaple into confidence, by

## [Shri K. R. Ganesh]

taking the people with us I submit that you cannot stop speculation in foodgrains unless you nationalise the banks in this coun.ry It may be that I do not express the views that some hon. Members on this side of the House may be having. The discussions that wo had today, the points tha' have been made by hon. Members on both sides of the House, have convinced us theit there is an insidious attempt, that there is a conspiracy, to change the path of this country, to change the process of development which our greatest leader, Pandit Jawaharlal Nehru taught us He had taught us that in a poverty-stricken country like India, in sa country which has been for the last 200 years bled by a foreign imperialism, in a country in which there is poverty. there is no other way except dominance and primacy of the public sector, there is no other way except social control of the ingitutions of banking, there is no other way except complete land reforms, there is no other way except a chain of co-operative institutions , give credit to the cultivators, there is no other way except State trading in foodgrains. here is no other way except procurement. there is no other way except equitable distribution of whatever resources we have got

It has been stated that when the opposition governments came to power in many States the price of rice went down In today's paper itself it has been revealed that in Madras, where the price of rice was Rs. 160 when the DMK Government came to power, that rice is being sold at Rs. 230 It was a freak reduction in the price which took place and it would take place when governments change, when some other incidents happen. But it was not due to any basse economic fact We are also told that dehoarding of foodgrains is going on in many States where opposition parties have come into power. But we know that the de. hoarding that was done even by the Punjab Government under the Gov-
ernor was an attempt which was much more widespread than what is being done in many States where opposition parties have come into power.

The opposition parties may unite to take power, but when it comes to economic matters, when it comes to matters of our economic development, they speak with divergent voices The vorce that we hear of the Jan Sangh representative here pathetically appealing to the Finance Minister is not the voice, will not be the voice, which Shri Hiren Mukerjee or my hon friend, Shri Ramamurthi, for whom I have great respect, will use, because the basic contradiction is here in the pattern of economic development. in the policies to be followed in the matter of economic development. The Jan Sangh representative and the Swantantra repiesentative have suggested in this hon House that we must not have any controls, we must have a free economy, we must not have any State trading in foodgrains, we must not have any social control on the institutions which control the cconomic life of this country. The path that was shown to us by Jawaharlal Nehru, the path of mixed economy with primacy of the public sector. the path of complete land reforms which. I must confess, that we on this side of the House have completely failed to implement, the path of ready help to the farmers and cultivators, with path can only be followed by having a chain or string of co-operative institutions. if this Government or any movernment follows this path, our friends in the Jan Sangh and our friends in the Swatantra Party will say that this is the path of the Soviet Union, this is the path of a regimented government

It is true that our economy is passing through difficult times, but it is also true that many countries of the world have gone through this transitional period. That when the Industrial Revolution took place in the western
democracies it took them nearly 100 or 150 years. Even in the Soviet Union with a very regimented party, with a very diaciplined and centralised government, it took them 40 years to come to the stage in which they are. We are following the path of democratic liberties and adult vote and it is but natural that these difficultics which have arisen in our economy will arise.

In the Andaman and Nicobar islands the Government of India has a big programme of integrated development of the territory. The forest wealth of Andaman and Nicobar islands is the basic wealth. But I want to point out in this hon. House that the Andaman administration and the Agriculture Ministry entered into a contract with a private company known as $\mathrm{M} / \mathrm{s}$ P. C. Ray \& Company and gave them 30 years lease of North Andaman forests. Now timber, which is the basic weaith of Andaman and Nicobar islands, timber which can earn foreign exchange and strengthen the depieted foreign exchange earnungs of our country, timber whirh has a good market in London, a good market in many other varts $^{\text {s }}$ of the world that timber is rot fu!ly exploited That timber is nor fully expioited because the entire North Andaman forest lease was given to a private company and that private company has come to a stage of liquidation. So, thousands and thousands of tons of timber are lying and rotting. We cannot remove them and we cannot exploit the North Andaman forests, we cannot build a plywood factory, we cannot build a chip-board factory because we have entered inio an anti-national deal with this firm and now for the last eight years litigation is going on. We have brought this matter to the notice of the highest quarters but they say that nothing can be done with this P. C. Ray \& Companv. I ask this Government, when the Defence of India Rules are there, when they conld be used in other matters, why cannot we use the Defence of India Rules arainst this firm and stop the drair on the nationa; economy in Andamans? I say that the amount of
timber that is rotting, the entire forest economy which is at the point of being spoiled, that must be stopped.

Mav I humbly submit to the Government of this country that the Andamans is a very vulnerable area, which, if proper attention is not given at this very moment, will become a complicated area, will become an area in which we will have problems which it will be very difficult to master in another five years' time.

Mr. Chairman: Shri Mohan Swaruo.

Shri Mohan Swarup (Pilıbhit): I am not prepared If you will allow me. I will speak later on.

Shri S Kundu (Balasore): Mr. Charman, I am sorry. I am speaking in a language which is not yours not rien mine.

Aftel 20 sears of Congress rule, when I come here for the first time to speak on the Budget, I must confers that I see today in the country a sense of despair and frustration arising out of this creeping economy, corruption in political institutions, rise in prices and the influence of the business organisations on the entire economy of the country which has penetrated to the politica! institution which has been in power for the last 20 years. For a young man of today, I am constrained to say, the future presents little hope. Unless we make a break from what has nappened in the last 20 years. I am sure, those who take oath in the name of democracy or those who say big words for the country's past culture, rivilisation and traditions or those who....

Mr. Chairman: Will he kindly resume his seat for a minule?

The House will now take up Private Members' business.

An benc. Momber: What about the debatep

Mr, Chairman: it will be continued after this

Shyi E. Barua (Jorhat). On a point of order This item is not on the Order Paper.

Mr. Chairman: It is there

## 1432 hrs

CATTLE SLAUGHTER PROHIBITION BILL"

जो प्रकाबकोर शास्त्रो (हापुड) सभार्पति मह्नानय, मै बोर वष के निषेध के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्नुत कग्ने की प्रनुरति चाहृत। हू ।

Mr. Chalrman The question is
"That leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition of slaughter of cattle"

The motion was adopted
घी प्रकाइबीर जास्तो : मं विधेगक को प्रम्तुत करता हू।

## 14821 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*
(Amendment of articles 15 and 16)
Shri Sezhiyan (Kumbakonam) Sir
I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India

Mr. Chairman: The question is
"That leave be granted to intro-
duce a Bill further to amend the Constitution of India"

The motion was adopted
Shri Sezhiyan: Sir, I introduce the Bill.

### 18.35 hrw.

THE CONSTITUTHON (AMIMND. MinNT) BILL*
(Amendment of article 120)
Shri Sezhiyan: (Kumbakonam): Sir, I beg to move for leave to introctuce a Bill further to amend the Constitution of India

Mr. Chairman: The question is:
'That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India "

## The motion was adopted

Shri Sezhiyan: Sir, I introduce the Blll

## $1235 \frac{1}{2}$ hrs.

GENERAL BUDGET-GENERAL DISCUSSION-contd

Mr. Chairman: Now Shrı Kundu may resume his speech

Shri S Kqndu. Sir, I was on the point that after 20 years of Congress rule if we do not drau a line between the past and do not chalk out a programme for the future, $I \mathrm{dm}$ sule-dnd I will be extremely soiry-that this demosracy will be a shotthved one Therefore, the compelling circumstances of today should drive the people who piepare the Budget to prepare it so as to reflect a positive attitude of the teeming millions of this country I must, therefore, confess that when I glance though this Budget I do not find that this Budget expresses or reflects a positive attitude a definite purpose, which the people of this country want or which the Gor ernment wishes to acheve during their tenure of the coming five years

[^0]
[^0]:    *Published in Gazette of India Ex traordinary Part II, Section 2, dated 23-3-1967

