धी रबि राय (पुरी) : श्रध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा बन गया है कि श्राये निन्न कोई न कोई रेलवे ऐक्सी₹ंट होता रहता है। श्रास्तिर कहीं तो यह बुनयादी ग़लती मौनुद है जिसकी वजह से बारबार रेलचे दुर्घटनाएं हो रही हैं । रेलवे बोर्ड को तरकाल भंग कर देना चाहिए (घ्यबघान)

धी कोंकार लात़ बेरवा (कोटा) : रेलवे मन्त्री महोदय को श्रीर सरकार को छर्म श्रानी चाहिए कि इस तरह से रोजाना यह् दुर्घ्रटनायें होती रहती हैं श्रोर इस मौजूदा दुर्घट्ना के फल स्वरूप 12 ग्रादमी मारे गये हैं। रेलवे बोर्ड को एकदस बरस्वास्त किया जाय (क्षष्शन)

MR. SPEAKER : Will you kindly sit down now? You have had your say. This is not the way. If there is something wrong with the Ministery or somebody or the officials, is this the way? Do you think you have improved the Railways even by half an inch by this way of getting up and shouting ? I don't mind. I will sit quietly. (Interruptions) Will you kindly sit down? If by this method you can improve the Railways, I don't mind, I will sit quietly and I allow you to have your say. If some benefit is going to come out of it, I don't mind at all. Everybody desires that the Railways should improve. Let us hear the statement. If there is any method, let us see what we can do.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : Mr. Spenker, Sir, with profound regret I have to infarm the House of a collision that took place between two goods trains on 18-4-1968. Goods Train No. 768 Up started fromMeghnagar station situated on GodhraRatlam double line section at 00.24 hours. On account of there boing single line botween Anas 'B' Cabin and Anas station due to a bridge, Goods Train No. 768 Up was stopped outside the Outer signal at Anas 'B' Cabin at 0.38 bours to allow Passenger Train No. 55 Dn . to pass over the bridgo. After 55 Dn . Passenger had passed, signals were lowered for the reception of 768 Up at 0.48 hours and after it had started moving at 0.50 hours, Diesel Goods Train No, 846 Up came from behind and collided with the
rear of the Goods Train No. 768 Up at 0.53 hours.

As a result, the engine of the Diesel Train No. 846 Up alongwith 21 box wagons loaded with coal derailed and capsized bloking both the Up and Dn. main lined between Kms. 566/8 and 566/11. The rearmost 7 wagons containing livastock and the brakevan of Goods Train No. 768 Up were completely damaged.

As a result of the collision, 9 persons, were killed of whom 4 were railway employees and 5 attendants of the livestock wagons on 768 Up .

Another five persons were injured, of whom threc sustained grievous injuries. All the livestock in the rearmost seven wagons of the Goods Train No. 768 Up were killed.

Ex-gratia payment has been arranged to the next of kin of the dead and to the injured. The Commissioner of Railway Safety has been requested to arragge an inquiry.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): I have a submission to make. This statement has come after three days. This is the kind of statement that we have been hearing every day. The House would like to know whether the fault has been pinued down, who are the guilty people, who are responsible for the negligence, whether any punishment has been given to them, and so on. Making this kind of statement, without pinning down the fault, without making punishment to the guilty persons, is no use.

धी फंबरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अष्यक्ष महोष्वय, मेरा कहना यह है कि रोज रेलवे ऐभिसडेट्ट्य होते हैं। इसके लिए पालियामेंट मेम्वस्सं की एक ईल्फामंल मीधिंन बुलाई जाय ओर वहाँ पर इस को डिस्कस किया जनय ।

1221 hrs.
*DEMANDS FOR GRANTS 1968-69-Contd.

## Ministry of Petroleum and Chemicals

MR. SPEAKER : The House will now take up discussion and voting on Demand

[^0]Nos. 70,71 and 124 relating to the Ministry of Petroleum and Chemicals for which 5 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House who are desirous of maving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would lik to move.

Demand No. 70-Ministry of Petroleum and Chemicals.

MR. SPEAKER : Motion moved.
"That a sum not exceeding Rs. 24, 03,000 be granted to the President to complete the sum pecessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of march, 1969, in respect of 'Ministry of Petroleum and Chemicals."

Demand No. 71-Other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemlcals.

## MR. SPEAKER : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 71, 06,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of march, 1969; in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals'."

Demand No. 124-Capital Outlay of the Miniotry of Petrolemm and Chemicals

## MR. SPEAKAR : Motion moved :

"That.a sum not exceeding Rs. 15, $14,27,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Petroleum and Chemicals'."

SHRI S. K. TAPURIAH (Pali) : Whilo on the subject of the Ministry of Retroleum and Chemicals, I would like to start with the prelimipary remarks that the mathod of preseptation of these Demands and Reports is very incomplete. It teads to be evasive and tries to give an inconrect
picture. Why I make this charge is because these Demands make a mention only of the equity contribution of the companies under the charge of this Ministry and do not mention about the loans and grants given to those companies and also do not mention about the foreign exchange requirments of those companies and also of this Ministry.

### 12.23 hrs .

## [Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Of course, the loans and demands, we can find out from the Finance Ministry's Report. But, I made an attesspt but have not bean able to hunt out where the foreign exchange requirements are mentioned. This sort of thing makes an intelitgent study of the subject under this Ministry impossible.

I would, therefore, request the Minister that, in future, all those relevant data like the loans to be given to those companies, the foreign exchange component of the expenditure to be made by the Ministry, be included in the Report, so that they can be made available at one place.

Secondly, the balance sheets of the companies under this Ministry are also not available readily for discussion during these Demands. The Report of the Indian Drugs and Pharmaceuticals was given only two or three days back and that also pertains to March 1967. The Report of Hindustan Organic Chemicals has been given just now. Therefore, we cannot discuss on that and even if we did, it. would realte to the position very long time back. In that connection, may I request that since the Demands are always discussed in this House some time in April, can the Government make it so that the closing of the accounts of all public sector companies is done on 30th September because, according to the Company Law, all the reports have to be finalised within six months? By this, when the House discusses them in April, we will have only six months old record to discuss and not one year or 15 months old record as we have to do today. I hope, the hon. Minister will consider this and will also mention the exact fiqure of the foreign exchange component of the total expenditure incurred by this Ministry and also what are the repayment teams of those exchange credits.

## [Shri S. K. Tapuriah]

Now, coming to the exact Demands, I do not understand what is the use of discussing these Demands and granting them because these Demands that are mentioned are nothing but fragments of imagination ; they have no relevance at all to the correct figures that emerge at the end of the year. If only these people were a little more sincere to their work, if they were only a little more true to the people, then we would have something concrete, something good, done to the country.

Speaking of the variations, I will give a few figures here about the capital and loans advanced to a few selected undertakings under the Petroleum and Chemical Ministry. In the case of Indian Oil Corporation, the 1967-68 budget estimates were Rs. 2.68 crores whereas the revised estimates for the same year were Rs. 9.14 crores, which meant an increase of Rs. 6.46 crores or in other terms, an increase in the expenditure from what was budgeted by 241 per cent ; similarly in the case of Oil and Na tural Gas Commission, the increase was 66 per cent ; in the case of Madras Refineries, it was 153 per cent; in the case of Madras Fertilisers, it was 78 per cent ; and in the case of Fertiliser Corporation of India, it was 65 per cent. Only these five corporations under this Ministry make a difference, between their budget estimates and revised estimates, of 94 per cent. If they are nearly cent per cent off their target, what is the use of bringing the Demands and discussing when they have no bearing or no relevance to truthfulness? The reasons which the Ministry has given for such large additional advances are vague and evasive and, in any case, they have failed to satisfy.

On fertilisers, I must say that the policy of the Government has failed miserably and the results achieved by them are mediocre. We have had two illustrious Ministers in this Department who lost no opportunity of talking high of socialism and socialistic pattern of society and trying to do something for the common people. I cannot understand who in India can be more a common man than the farmer? One of the basic necessities of a farmer is fertiliser and the way we have failed in this important field can be seen from the figures. In the Second Plan our instalied capacity for
nitrogenous fertilisers was $2,48, \mathbf{3 0}$ tonnes, the production achieved was only 98,000 tonnes, which means only 36 per cent of the installed capacity. In the Third Plan, against an installed capacity of $5,86,500$ tonnes, the production achieved was $2,33,000$ tonnes only, which means only 40 per cent of the installed capacity. If you look at them in terms of target and production, in Second and Third Plans, this production. was only 34 per cent and 29 per cent of the target set by the Plans which were made by themselves; they were not what the people demanded; this Government, their own people, made the targets, and they themselves failed to reach those targets.

Equally distressing is the fact that, during the Second and Third Plans, even the capacity installed was only 65 per cent and 59 per cent of the capacity which was envisaged by them.

The question arises, what does the delay in setting up the capacity mean? What does this delay in starting production mean? What does this shortage mean in terms of rupees to the Indian farmer and to the country? To the farmer it means that he cannot increase his production; to the country it means that we cannot raise our food production. The crisis continues and for import of fertiliser, we have to shall out our valuable foreign exchange. This shortage has cost our country Rs. 24.74 crores in the First Plan, Rs. 63.92 crores in the Second Plan and Rs. 128.55 crores in the Third Plan-altogether Rs. 217.21 crores. It is estimated that the bill of fertilisor imports will go up to Rs. 225 crores during the current year. This, indeed, is a very sorry figure.

If you come to the other aspect of the farmer, what do you find ? These people on that side of the House never miss an opportunity of speaking that they and they alone stand for the welfare of the farmer ; they lose no opportunity to say that theirs is the farmers' party and they try to do everything for his welfare. But, in actual fact, instead of having a soft corner for the farmer, what we find is that, on every conceivable occasion, they give the poor farmer a cold shoulder. They often say that public sector enterprises are meant for welfare, the question of profit does not
arise ; even if they have to work at a less profit or at a loss, we should be content. But, in effect, whenever they can, by hoodwinking or some other method, especially against the classes who cannot resist or complain like the farmer, they never lose any opportunity of making money. I will give the example of the Central Fertiliser Pool which was set up to work on noprofit no-loss basis. This Pool has made huge profits at the expense of farmers. Between the years 1957-58 and 1963-64, this Pool made a profit of Rs. 42 crores. Is this the way that they are working for the welfare of the farmers? Is this the assistance that they are giving them? Then the Government has got the impertinence to say that the profits were incidental. It says that the profits accrued due to fall in the prices of imported fertilisers. I cannot understand why there can be an incidental profit only in the case of fertiliser and why there cannot be such incidental profit in the HSL or in the Indian Drugs and Pharmaceuticals which is under this Ministry's charge only. You will be shocked to know what happens in that company. Out of a total production of $2,45,900$ instruments during the year, the number sold only was about 15,000 instruments, and they carried over a stock of about $2,61,000$ instruments. Why can they not have incidental profits there? And why are they having it only in the case of the poor farmer?

Since there is a tendency for the world fertiliser prices to fall and since we have to have, because of the failures of Government, imports for quite some time, may I have an assurance from Government, and a categorical assurance at that, that if there is a fall or if any further saving is made by Goverdment on their fertiliser imports, it will be passed on to the farmer and will not be retained by this Government ?

What I have been speaking about the extortion from the farmer gets further credence from the fact that our farmer has to buy fertiliser at a very high cost. In fact, the Indian farmer who is the poorest farmer in the world possibly has to buy the most expensive fertilisers in the world. I shall give you a few price comparisons of one metric tonne of nutrient ammonium sulphate for the year 1965-66. In India in that year, the cost of one metric tonne of nutrient ammonium sulphate at subsidised
rates was Rs. 1804. This is a very high figure if you compare it with the cost in West Pakistan where it was Rs. 729, the cost in Japan where it was Rs. 1257 and that in the USA where it was Rs. 1324, and in Britain where it was only Rs. 800. This price of Rs. 1804 has also gone up since last year, ever since the subsidy was withdrawn and after the devaluation and now the price stands at Rs. 2343.

In this connection, I would also like to mention that the monopolistic co-operatives set up in many States for distribution of fertilisers have not been functioning satisfactorily. Even the Sivaraman Committee on fertilisers had stated :
"The performance of co-operative agencies in fertiliser distribution has not been up to expectations in many areas."
Therefore, keeping the interest of the farmer in the forefront, seeing that Government have failed in their distribution arrangement, seeing that the co-operatives have not been really true to the farmer, may I know from Government whether they will stimulate healthy competition, whether they will try to give all the advantages of competition to the farmer and, therefore, encourage and allow private agencies also to take up fertiliser distribution? I would like the hon. Mlnister to answer this question.

While finishing on the subject of fertilisers, I would just like to say that the need for fertilisers, as you, Sir, and the entire House would agree, is urgent as well as necessary. Will the hon. Minister at the stage of replying to the debate clearly state the policy regarding future fertiliser programme in India, and regarding raw materials, whether they will admit, encourage or consider applications only for naphthabased plants or for liquid ammonia-based plants or whatever it is ? Let them make out a clear-cut policy announcement that for the next two or three years this is what they want and this is what they will entertain; let people be invited then to do that. Recently, some plants based on liquid ammonia were accepted by Government. We understand that another application from the Tatas has been pending for a long time. I would not like at this stage to plead for any plant based on any particular
[Shri S. K. Tapuriah]
thing. But let Government make clear their policy so that people will not have to grope in the dark as to what will be accepted and what will not be accepted ; and let Government also make clear what their policy will be after the seven-year holiday period which they are granting to certain fertiliser complexes right now, and after stating their policies, let Government get going for fertiliser production in the country at the quickest possible time.

Coming to the petroleum products again the same sorry picture remains. Our per capita consumption of petroleum is very low. In India, our annual per capita consumption is 25 k . 1 . as compared to 2,748 k. 1 . in the USA and 1373 k. I. in Britain. Even if we look around towards our neighbours, even in Ceylon, the annual per capita consumption is 89 k .1 . while in Indonesia it is 73 k . 1. and in Pakistan it is 34 k . 1 .

This has just given the picture of where we are. Rather than, however, take it in a pessimistic light, I shall take it in an optimistic light as denoting a very bright future in the sense that this backwardness means that we have immense scope to go forward at a fast pace and to achieve results for our country and for our poople. But what has this Ministry done?

This report which has been circulated makes very proud mention about the surveys done by the department about drilling operations carried out by them. But the unfortunate facts remain that one-third of the atructures discovered have not been tested by drilling. Why are they so slow in it? What are the drawbacks? Where actually are the stumbling blocks? If they take the House into confidence or if they take the country into confidence, it may be that some other friends, either we ourselves or other people for that matter, would possibly be able to advise them and show them how to go ahead with this programme.

We depend very largely on imported crude. Our outgo on imported crude in terms of foreign exchange is estimated to be Rs. 110 crores annually from 1970-71 onwards. Since this means a huge outgo, may 1 request Government to make their demand projections for petroleum, their programmes for exploration, their programthes for drilling, the terms that they want
to give to other companies to come in for exploration based on the projection for the next fifteen or twenty years? Once they decide the terms and the programmes, then they do not have to shift from application to application, from company to company and from country to country. Let them make a package programme, and let anybody who feels interested come and go ahead with this exploration.

In this connection, I would definitely like to say that the public sector has let the country down very badly. In spite of the endeavours made by Shri K. D. Malaviya, in spite of his enthusiasm to go in for collaboration only with the Communist countries...

SHRI M. R. MASANI (Rajkot) : Not in spite of but bocause of it.

SHRI S. K. TAPURIAH : Because of his enthusiasm to try to get capital participation from foreign countries in which India will have majority shareholding, we find ourselves in this sorry state of affairs, that as againat a target of 6 million tonnes of crude oil in the Third Plan, only a production of 3.42 million tonnes was achiteved, which was only 56 per cent. This production fell short of even the revised target of $\mathbf{4 . 6}$ million tonnes which was made at the time of the midterm appraisal. These figures should be enough by themselves to show what socialism can be in actual practice. It might be a good slogan ; it may raise people's hopes, but it does not mean that good orators or good leaders necessarily could be good executives and could be capable of delivering the goods to the people.

The oil industry found the werld spent last year $1 \frac{1}{2}$ billion dollors in the seareh for oil. It is a huge amount. But our country did not get even one cent out of it. The reasons are not far to seek, and they are their indecisiveness, incompetence and their failure to clearly spell out the terms and conditions for which I pleaded a couple of minutes back.

I would once again make this request, because the financial implications evốn for a country like India will be great. I could just give the example of Libya. They
permitted foreign-owned exploration in 1953 and whereas they rechived almost nothing in 1961 in terms of royalky and taxes on petroleum, in 1966 they received 400 million dollars. So, that will be a method for as to earr mose money for our country. We can possibly do away at that stage with more taxes, for which we have been asking. But that would mean that we shall have to get going. Only talks, only speeches and only theories would not help the country to go forward.

Coming to the ONGC, copsiderable expenditure on exploration, approsimately about Rs. 200 crores, excluding the Persian Gulf project and excluding the interest rates and pipleline projects has been made. It would be correct to ask at this stage whether the money has been effectively utilised or not. Government say ${ }_{2}$-of course it is a feeble argument-that the economics of the ONGC's exploration expenditure can be worked only after the newly discovered wells are fully explored. If you go doep into it, it would mean that the House or the country would never know these results at all because by the time these go into production they would possibly have discovered a few more new wells and they would possibly have spent some more money on certain $n=w$ explorations and this will be a continuous process, and the House will always be kept in the dark. Therefare, may I ask how muck money has been spent in Iran on off-share exploration, how much crude oil will be available to the ONGC per year and for how long, whether the Ministry envisages further expenditure in Iran, and if so, how much, the foreign exchange element in the entire ONGC's expenditure, and what is the margin over the cost of production earned by the ONGC.

Here also there is no policy yot about exploration . in collaboration with other counrties. Some preference soems to have been given to communist countries, but thoy have very little experience if we consider the experience of world-wide companies and firms ongaged in oil exploration. Specially now when 20 per cent of the petroleum products in the world come through off-shore explorations, I would wiob the Ministry shanges its mania for the communist countries only and geos a little beyond to people who have experiones,
who have funds to spare, who are really keen and -invite then to get into the cquntry and explore oil. Their indecision with regard ta the Tenneco deal, mentioned in the papers a couple of days ago, and the Ministry's hesitancy about if cuts a sorry fgure. Even at the stage before the deal is finalised if we do not make up our mind, how can we proceed? Why do we not formulate before hand what we want, what sort of people shall we deal with and what sort of deal will we admit and entertain?

1 come now to that monument of incompetence, the Indian Oil Corpn. This monopolastic state organisation, if allowed to continue, will be bad for the country, bad for the consumer and nothing much will be achieved. This Coporation thrives on loans. It declares dividends and takes more loans. No private company will be allowed to do this. Government will not encourage it, banks will not give loans, meaving and forgoting all the canons of budgetting, finance and economics, this corporation goes on spending more and mare money witbout getting concrete resulis ou its expeaditure.

Much has also been said about its policy for granting petrol pumps. Because of the monopoly it has, it carries on as it likes in regard to setting up new pumps. Since it has the distribution system with itself, the corruption that generally is attached to public sector units tends to come in. May 1 know from the Minister whether he has a particular laid-out policy about granting these pumps, whether they will be given to peopl: with experience, whether they will be given to co-operatives or as a rehabilitation measure to displaced persons? Give it to anybody you want. But let there be a policy. Let us know what is that policy, which are the type of people who will only be given these pumps - and not go by the whims and fancies or mercy of any officer because of the special status he enjoys.

A pertinent question in this connection is : is all this expansion by one monopolistic oil company, fieanced by government contribution, incapable of genorating internal resources, an absolute necessity? In this eonnection I will quote the Estimates Committee which says :
"The Cemmittes ace unhappy to note that the refniag copt per toape of

## [Shri S. K. Tapuriah]

public sector refineries do not compare favourahly with the corresponding costs of the private sector refineries".
Government had said that with the emergence of $10 C$ and its distributive channels, Government would be able to control the prices and would try to break the alleged cartel of foreign oil companies existing in the country. I do not know what other arguments were advanced, but a responsible Committee of this House, again the Estimates Committee, has this to say on this :
"The Committee regret to note that the emergence of Indian Oil Corporation and the public sector refineries has not been able to make any impact on the price of petroleum products in the country as import parity has been the basis of pricing".
If these are the results, why do we continue with it? Do we just follow only dogmas and reactionary ideas and let the country down the drain or do we admit our mistakes and failures and change course and at least continue on the right path to progress ?

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : That is not the conclusion the Committee has come to.

SHRI S. K. TAPURIAH : Since this House has accepted the principle of mixed economy-of course many of us do notsince it is one of the policies of Government and since there are private companies also in the field who have been doing a good job of it, will the Government let them also thrive and allow them to expand, wherever they have capacity, because they will also give you good results? 1 had quoted the Estimates Committee in support of my argument. Let me quote the Committee again :
"The Committee note the phenomenal increase in the quantity of petroleum products produced in the private sector. From a small beginning of 0.25 million tonnes at the start of the First Plan, the petroleum products increased to 3.9 million tonnes...an increase of 200 per cent"...
"This has not only helped in meeting the POL requirements of the country
indigenously but has resulted in considerable saving of foreign exchange which would otherwise have to be spent in importing refined products which are costlier than the imported crude".
In view of this very very detailed study made by the Committee and their remarks, may I know from Government what would be their policy with regard to expansion of private companies, with regard to allowing more and more private oil companies to come into the field ?

The expansion in regard to private companies also could be cheaper in terms of foreign exchange and it could also get us quicker results, and will definitely in all senses be more beneficial than further expansion of the Indian Oil Company. Here also, the Estimates Committee says :
"The Committee are constrained to observe that while the private sector refineries appear to have been originally designed with additional inbuilt capacities which were later on expanded with very little cost, no such inbuilt capacities were provided in the public sector refineries with the result that their capacities are now being increased at considerable additional costs".

A clear answer by the hon. Ministry in this connection will be very much appreciated.

May I just mention a few words about the Cochin refinery about which Mr. K. D. Malaviya used to boast. After his appointment as Chairman of the Ranchi plant, the Industries Minister said that he has had very good experience as a Minister, and then we heard the Deputy Prime Minister the other day, while replying to the budget, he also said that we should not be in a burry to doubt his capabilities. But what socialism gave this country was a drain of Rs. 75 lakhs this year. In the notes on demands for grants, it is said that "the revised and the next budget include a provision of Rs. 56.51 lakhs and Rs. 75 lakhs respectively for payment of subsidy to the Cochin Refineries towards shortfall in process margin". Therefore, according to the agreement in respect of the Cochin refinery, there was a process margin equivalent of 1.35 dollars per barrel of
rude oil charged for the first 10 years of the commercial operation of the refinery. Because Mr. Malaviya was so enthusiastic to get the collaboration in which the Indian Government will have a majority share, he never cared to bother about the terms and he did not care what amount will accrue annually to our country, but only cared to create his own self-image, he uttimately made the contract and signed with India as a major partner in the deal.

Now, may I ask, what is process margin at other refineries. Whereas you give as margin 1.35 dollars in the Cochin refineries, I am told that in other refineries in India, there is a margin of less than half a dollar. Is it true, and if not what are the actual figures, and if there is a difference, why is this difference allowed? Where was the mistake and will the Government enquire into it and let the House know ?

I will finish after saying one or two things. One of them is about the dealer commission which the petrol pump owners and others have been getting. The dealer's commission for the last 15 years has remained static. The prices of petroleum products have gone up because of the imposition of various excise duties and other things. The price of petrol in 1957 was 46 paise and at that time they used to get a commission of 9.09 per cent, at that price. In 1967, where the price has gone up to 83 paise, they get a commission of only 5.03 per cent. Similarly, with regard to diesel, whereas the commission was 7.65 per cent in 1956 , it is only 2.51 per cent in 1967. While other facilities like rent, lighting charges, etc., given to the pumps have been withdrawn, their expenditure in terms of wages, salaries, rents ete., have gone up. Because of this, there were strikes in Calcutta last year and the petrol pump dealers have been sending memoranda to the Minister here. I would like to know his reaction to them and what decisions he has taken. Does he anticipate that it is lack of enough savings or enough surplus might lead to wrong practices or malpractices as we hear often about kerosene being mixed with diesel, etc. I want to know whether it is as a result of the dealers not having any remenrative surplus.

Lastly, a few words about the pricing policy. It is a very important thing. Our
pricing policy is a very curious mixture. I do not know how the policy was arrived at. There was the Talükdar Committee, but the Committees that have been set up by the Government have never taken any people with experience in this trade, with the result that in Assam which produces most of the crude oil, you will find that the people there have to pay the highest price for the petroleum products in the country. Is that the price that the people of Assam have got to pay for what they are producing in their own State? Petrol in Calcutta costs 90 paise per litre, whereas in Assam, it is 95 paise. In regard to furnace oil also, in Bombay, it costs Rs. 180 per metric tonne. In Calcutta, it is Rs. 202, but in Gauhati, it is Rs. 252 per tonne. I have not heard of a case where the consumer price is the highest in the place of production. Frieght etc., are added at a later stage, but here, what happens is, apart from the charges levied up to the port, they add national freight charges from Calcutta to Digboy. Therefore, the people of Assam have to pay more.

I would request the Government to re-examine this price policy, because the present policy is only notional. The imports are no longer there. Will the Government consider giving some relief in this regard to the people of Assam and to the country as a whole ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Hem Barua has written to me that he is going to Bhuj. So, I will call him now and I will call Seth Achal Singh after lunch.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : Sir, except being a catalogue of dry details of the so-called achievements of the Government, this ministry's report does not give any indication of any oil policy, if Government has any oil policy at all. Under the cover of so-called oil policy, it is only scissors and paste-work.-cutting out something and pasting it. That is what the Government has been doing. If the Government has any oil policy, it is like our foreign policy, which trims its sails on whatever side the wind is favourable.

For instance, our former Oil Minister, Mr. K. D. Malviya, checked out a so-

## [Shri Hem Barua]

called oil policy for the country. Even now he claims that he is the greatest socialist India has. But that oil policy has not served our country properly. I woutd ask the now minister, Mr. Asoka Mehta, to formulate an oil policy according to the demands of economy, so as to build up a sociatist India. Where Mr. Malaviya failed 1 suppose Mr. Asoka Mehta would succeed. When I examine Mr. Malaviya's oit policy, I find it more capitalist in spirit and content than sacialist even in its minor fringes.

It is true that for progress in oil, in the initial stages there should be foreign collaboration, no doubt. But for foreign collaboration also, there should be a policy. What the Government is doing today is offering different terms and conditions to different collaborators coming from different countries, possibly due to political considerations. Because of this absence of an oil policy and broad-based morms and terms of foreign collaboration, there is a lot of misunderstanding. We are having misunderstandipg already with the British ladian Development Limited and with Kuwait Chemical and Fertilizors Company.

We do not have any broad-based oil policy, even in the matter of foreign collaboration. I know oil is politically inflamable, but it does not mean we shoule sacrifice our national interests to different foreign collaborators according to political whims. I know that oil moves not only the wheels of war but also the wheels of civilisation. Oil, particularly fertiliner, is the kingpin of our agriculture. If we maximise fertiliser production, we can maximise our agricultural production also. Because of her rich oil resources, properly harnessed, Kuwait has already moved from camels to cadillacs. The same thing is possible about India also. We also have rich oil resources in different parts of the country and if we harpess our oill resources properly, we can change the entire face of our totlering cconpmy. Mr. Asoka Mehta, who is an economist, knows it. When ko became Minister for Petroleum and Chemicals, high hopes were raised in the country. But unfortunately, he is stuck in the same
ald ruts that Mr Malaviya sut out for the country, in the name of an oil policy which does not exist. If we want to rejuvinate our aconony, we have to rojuvinate our agriculture.

Rejuvenation of agriculture can be possible only if we are serious about production of fertilisers in this country. What is happening here is, because of lack of sustained effort on the part of the Government there is a fertitiser crisis in this country and I am afraid this crisis would escadate at teast by 1975. There are eleven units operating in this country and the total instalied capacity of these eleven urits is $5,26,000$ tompes of nitrogen per year. But could we achieve this target? We courd not achieve this target. What we produced was anly $2,47,000$ tonnes during the year 1965-66. Why is there this shortfall? Have we cared to know about this shorlfall? We have not.

In the matter of production of chemicals also there is a shortfall. To moet the extra demand of fertilisers during the Third flan period we had to import ead we spent about Rs. 160 crores on impert of fertilisors because our Government have not paid as much attention to production of fertilisors in this country as they should have.

The petro-chemical industry has also been ignored in this country. Petrochemical industry is one of the basic industries of our country. The Committee of Experts has suggested petro-chemical industries to be set up in the refinery sites of Baroda, Barauni and Haldia. The Minister told us that they are setting up a petro-chemical complex at Baroda and they cannot set up any petro-chemical complexes at Barauni or at Haldia. Why? They say they do not have money to do so. At the same time, what about the oil refinery at Haldia? There is very slow progress. If the oil refinery at Haldia has progressed anywhere it has progressed only on the files, only on paper and nowhere olse. As I said, the Committee of Experts has recommended these three sites for the establishment of petro-chemical industries. They have completely by passed Gauhati and Cochin. At the same time, that day the hon. Minister said that during the

Fourth Plan period the question of establishing a petro-chemical complex at Guuhati and Cochin would be taken inte comsideration. In this context may l know from the Minister whether he is going to bypass the recommendation of the Committee of Experts that has recommended the establishment of petro-chemical complexes at Haldia and Barauni, where they have failed to establish petro-chemical complexes, and establish petro-cheanical cotmplezes at Gauhati and Cochin? I think this statement of the Minister on the floor of the House was merely an eyo-wash.

There is the oil refinery at Gauhati. When this was established, there was opposition coming frem experts. Do not forget that your own experts opposed the establishnent of an oil refinery at Gauhati. Even now there are people in the lobby who say that the oil refinery at Grauhati was established due to political pressure. Do not forget that by its very existence the Gauhati refinery has proved bow wrong your experts were. Gauhati refinery has proved technically and economically a refinery in Assam is possible.

There is a demand now because of now discoveries of oil resources in the fiplds of Lakua that there should be a second refinery in Assam. That has been bypassed. Even the demand that the installed capacity of the oil refinery at Gauhati should be raised from 0.75 million tonses to 1.1 million or 1.2 million tonnes-that is the original claim of Assam-is also being bjpassed.

### 13.00 trrs.

If this is not antipathy against Assam, what is?

Shri Asoka Mehta is somiling. Shri Asoka Mehta is very popular in Assam and when he became the Minister, peaple there thought that they were going to get everything, He is vary pepular and very well known there and if he fights an electien from Assam...... (Inerruption)

SHRI S. KANDAPFAN : He is well known threnghout the gouatry.

SHRI HEM BARUA :- Yee, bat in Assam he is immensely popular. Yet, he has bypassed the claim of Assam.

About the petro-chemical complex, establish a petre-chemical complex at the Gauhati Refinery site and just as the Gauhati Refinery has proved its existence, se this petro-cheraical industry woild prove its existeace. Do not listen to your advisers.

I hope, the Minister will spell out the moasures that he proposes to take to promote and stabilise fertiliser production in this country. He is in the habit of dropping this proposal and that proposal so far as fertiliser production in this country is concerned. But that is not the right solution of the problem. There would be an unprecedeated fertiliser crisis in the country by 1975. The Sivaram Committee, for instance, suggested the constitution of a Fertiliser Prometion Corperation. What has happened to that? That was a very good sugesstion. You heve not accepted that suggestion. You' have simply coldstoraged it. But may I tell you that fertilisor tike water is the kiaspia of our agriculture?

MR. DEPUTY-SPEAKER ; The hon. Meaber's time is up.

SHRI HEM BARUA : Another five minutes and I will 免nish and then so away.

AN HON. MEMBER : To Accap ?
SHRI HEM BARUA : Not to Assam, to Kutch.

As I have saịd, by 1975 there will be a. fertiliser crisis and then you will try to. avoid the crisis by importing fertilisers. The import of fertilisers would also escalate and, 1 am afraid, it will escalate between 2 miltion and 4 million tonnes by then. But judging from the angle of our forelgn exchange difficulties, do you not think that it is a stupendous dimension to export and all that?

At the same time, fertiliser prices in the wafld market have gone down stemply. It is a a fact that thoy have gone down steeply but that has not affected our pricos because we have to import fertiliser from foreign countries and have to pay extra freight charge of at lesat \$9 per metric tonine because of the closure of the Suez

## [Bhri Hem Barua]

Canal. We must not forget that. We are not benefiting because of that.

Now, the Tatas and Dharamse Morarji have come in a big way so far as fertiliser production in the country is concerned. That shows that the slogans of Shri Asoka Mehta for socialism are lost in the back eddies of monopoly interests now.

THE MINISTER OF PETROLEUM and Chemicals and social welFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : How do you want fertiliser to be produced? Only in the public sector?

SHRI HEM BARUA : Yes, if it could be possible.

Assam has a virgin soil for oil resources. You have neglected Assam as you have noglected Gujarat also in the matter of royalty for crude oil. Why have you neglected Assam and Gujrat in that way, I do not know. You can say that being a Gujarati you are trying to be very fair in your judgement.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is more a Maharashtrian.

SHRI HEM BARUA : I did not know this.

There is refinery at Gauhati and there are ONGC installation in Upper Assam also. When these institutions came into existence, high hopes were raised in the minds of the people of Assam that these institutions would not only accelerate the progress of industrialisation in the State but would also absorb local youth in those establishments. But has it happened? it has not happened.

Let me take, for instance, the Gauhati Refinery. There are 40 departmental heads in the refinery. Out of these 40 departmental heads only 8 are sons of the soil and the rest 32 are all outsiders. Why should it happen like this ?

SHRI C. K. BHATTACHARYYA (Raiganj): What is the meaning of "sons of the soil"? Please explain that.

SHRI HEM BARUA: It was Bengal that had evolved this expression and we have learnt it from them. A Bengal minister
evolved the expression "sons of the soil" meaning thereby Bengalees only.

## SHRI C. K. BHATTACHARYYA :

 Please explain what you mean here.SHRI HEM BARUA : I mean the same thing as you understand.

In this case, generally the argument offered is that skilled labour is not available in Assam, but what about the unskilled labour? Surely, cleaners, messenger boys, club boys and ward boys come within the category of unskilled labour. But in the Gaubati Refinery there are 203 unskilled labour and out of these 203 you have only 101 from the State. There the sons of the soil are only 101 , not even 50 per cent. I do not understand why you have brought ward boys, messenger boys and club boys from other parts of India.

AN HON. MEMBER : National integration.

SHRI HEM BARUA : Yes, national integration. But do not forget that your Minister, a senior Minister and a senior member of the Congress also, Shri Jagjivan Ram, he talked only recently that he feels irritated because of this. The irritation is there. Regionalism is not worse than communalism. Regionalism is a positive slogan whereas communalism is an antinational negative slogan.

Now, what about the condition of the ONGC workers, in Assam particularly? The condition of the ONGC installations in the matter of employment of local youth is still worse and the overall picture of the ONGC installations is a fishy one. May I quote here the judgment recently given by a judicial magistrate of Dehra Dun on the working of the ONGC in a particular case? The Magistrate says :
"I am constrained to remark that it is a sad reflection on the working of the ONGC, where democratic traditions seem to have been completely ignored and this accused has been the victim of this protracted trial simply because he tried to remain honest and could not see eye to eye with the high-ups."
This is how the ONGC works.

It is a matter of shame that this Government do not have any employment policy, so far as these oil installations are concerned. These oil installations in Assam have become little empires where exploitation in the interest of a particular man's region is rampant. This is the greatest bane of India today. Whatever resistance is there today in Assam against this crude policy of the Government is feeble. If it develops into a mighty dimension, I would say that it shall be the Government that would be responsible and not anybody else for dividing the country like that and Shri Asoka Mehta has played a role in that.
13.07 hrs

The Lok Sabha adjourned for Lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at fifteen minutes past Fourteen of the Clock.
[Mr. Deputy-Speaker in the Chatr]
DEMANDS FOR GRANTS, 1968-69—iontd.
Ministry of Petroleum and Chemicals-contd.
MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Members, may now move the cut motions to Demands for Grants relating to the Ministry of Petroleum and Chemicals, subject to their being otherwise admissible.

धी यहावन्त्त ससह कुगवाह (भिंड) : मूं प्रस्ताव करता हूं कि:-

कि "पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मत्त्रालय" र्शीषक के ग्रन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जार्ये
[सरकार द्वारा चलाये जा रहे पेट्रोलियम उद्योग में:घन का ग्रपव्यय (9)]

कि "पेट्रोलियम ओर रसायन मन्त्रालय" र्शीषक के यन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जांयें
[सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा तैयार होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य क्रम करने की भावइयकता (10)]

कि "पेट्रोलियम श्रोर रसायन मन्श्बालय" र्शीषक के घ्रन्तर्गंत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें
[मिट्टी का तेल जनता को घस्यषिक मूल्य पर सप्लाई करना (11)]

कि " पेट्रोलियम श्रीर .रसायन मन्त्रालय" र्शीषक के ग्रन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें
[मध्य प्रदेश स्थित कोयला सानों से उपलब् सस्ते कोयले के प्राषार पर कोरबा उरंरक कारबाना स्थापित करने में विल्म्ब (12)]

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) I beg to move

That the demand under the head Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100 -
[Failure to obviate the necessity of foreign dependence in chemical fertilizers (16)]

That the demand under the head Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Failure to set up more fertilizer factories in public sector. (17)]

That the demand under the head Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Failure to increase the production of fertilizers (18)]

That the demand under the head Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Failure to make the country self-sufficient in fertilizers (19)]

धी यहावन्त सित्र कुन्तबाहा : मै प्रस्ताब करता हूँ:-

कि "पेट्रोलियम श्रौर रसायन मन्त्रालय का भ्रन्य राजस्व व्यय" र्शीषक के श्रन्तरंत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जार्यें।
[सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में होने बाला घाटा रोकने को भावशयकता (20)]

[^1]
## [Shri Srinibas Mishria]

That the demand under the head "Other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced to Re. 1.
[Failure to distribute products through Co-operative Societies (30)]

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I beg to move.

That the demand under the head "Ministry of Petroleum and Chemicals" be reduced by R. 100.
[Failure to reduce the salary of the officers. (31)]

That the demand under the head Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Failure to end bureaucratic pressure on the administration (32)1

That the demand under the head Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Failure to increase the facilities of the class IV employees (33)]

That the demand under the Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Failure to check the increase in the number of officers (34)]

That the demand under the head "Other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals" be reduced to Re. 1 .
[Failure to nationalise foreign oil companies (35)]

That the Demand under the Head "Other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals" be reduced to Re. 1.
[Failure to plough back the profit earned by foreign oil companies to the development works in the country (36)]

That the Demand under the Head "Other Revenue Expenditure of the Ministry of Potroleum and Chemicals" be reduced to Re. 1.
[Failure to make the country selfsumilelent in rogard to petrol (37)

That the Demand under the Head "Other Revenue Expenditure of the Ministry of Potroloun and Chemicali" be rextuced to Re. 1 .
[Paiture to make the coantry selfsufficiont in regard to fortilizers. (38)]

That the Demand under the Head "Other Revoune Expenditure of the Ministry of Petroloum and Chemicals" be reduced Rs. 100.
[Fallure to make the country selfsufficient in regard to medicines. (39)]

That the Demand under the Head other Reverue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 160.
[Need for expeditious development of pharmaceutical industry (40)]

That the Demand under the Head "Othor Rovenue Expeaditure of the Ministry of Fetroleum and Chemitcls" be reduced by Rs. 100 .
[Need to check the monopoly capital in the pharmacoutical industry (41)]

That the Demand under the Head "Other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals" be reduced by Rs. 100.
[Need to impose a limit on the profits earned by foreign oil companies (42)]

That the Demand under the Head other Revenue Expenditure of the Ministry of Potroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Need to reduce in increase in the price of oil (43)]

That the Demand under the Head other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Failure to ensure adequate supply of oil. (44)]

That the Demand under the Head other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Failure to check the disappedrance of stocks of oil from the market from time to time (45)]

That the Demand under the Head other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Fallure to check the under profits in the sale of oil (46)]

That the Demand under the Head other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Failure to control the price of medicines (47)]

That the Demand under the Head other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Failure to set up pharmaceutical factories in the country (48)]

That the Demand under the Head other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Need to develop the approved pharmaceutical industries (49)]

That the Demand under the Head other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals be reduced by Rs. 100.
[Failure to check the investment of foreign capital in the pharmaceutical industry (50)]

MR. DEPUTY-SPEAKER : The cut motions are alow now before the House.

भी भक्षल सित्ह (प्रागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्राज ह्मारे सामने पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के बटज भनुदानों की जो मागें पेश हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ। ग्रलबत्ता हमारे जो भ्रपोजी़ान वाले भाई हैं वह हमेशा जो एक डार्क पिकचर होतीं है उसी को हमेशा वह सामने रख कर कहते हैं श्रौर हमेशा यह दिखलाते हैं कि गवर्वमेंट ने कोई तरक्की नहीं की, कोई काम नहीं किया श्रौर सरकार के हर एक काम में ब़्राबी या त्रुटि निकाला करते हैं । ऐसा करते हुये वे यह भूल जाते हैं कि हमारा देश सैकड़ों वर्षों से गुलाम था। हमारे देश को घ्राजाद हुए केवल 20 वर्ष हुए हैं। इस दोरान हम ने देश की इंडस्ट्रीज, बेतीबाड़ी थोर बिजली के तमाम कामों को तरक्की देने की कोशिश की। दूसरे मुल्क ग्रमरीका, इं ग्लैंड, कैनाडा. जमंनी, फांस श्रोर रूस श्रादि $50-1 \mathrm{CO}$ और 250 वर्षों से श्रपनी प्रगति कर रहे हैं उम का

मुकाबला हमारे इस भारतवर्ष देश से करना चाहते हैं जो कि सदियों से गुलाम था ग्रोर भ्राज मुरिकल से 15 वर्ष से जिसने श्रपनी प्लार्निग शुरू की है। श्रासिर ग्रपोजी़ान का काम तो यह है कि वह हमेशा हमारी सरकार की कमजोरियों श्रोर खामियों को बताये ग्रोर जो भी काम हम करें उस की वह ग्रवहेलना करें।

हमारे देश में सिवाय श्रसम के पेट्रोलियम बाकी भ्रोर कहीं-नहीं होता था लेकिन पिछ्छले 15 वर्ष में हमने देखा कि पेट्रोलियम के कुएं खोदें गये ग्रोर उन से तेल निकालने की कोशिश की ग़ई प्रोर उस में हम कामयाब भी हुए। गुजरात में कैम्बे श्रोर भ्रंकलेरवर।

यह कुँएं खोदे गये श्रोर रशियन कोमापरेशान से वहां पर ड्रजिग हुई है। वहां पर पैट्रोलियम निकाला जा रहा है भौर गैस तैयार की जा रही है भ्रौर वह रिफ़ाइनरी में जा रही है।

पिछ्छले 8-10 वर्ष में हमने जो तरक्की की है वह एक श्राइचर्यजनक तरक्की है। हमारा हिन्दुस्तान बहुत पिष्छढ़ा हुग्रा मुल्क था। वह हर काम में पीछे था लेकिन जब हम धपने पिछ्छले 15 वर्ष के इतिक्छास को देखते हैं तो हम को बहुत संतोष व प्रसन्नता होती है। श्राज हम एक श्राजाद देश के नागरिक हैं घ्रोर उस ने जो इस थोड़े समय में तरक्की की है वह बहुत संतोषजनक है। श्राज करीब 7 रिफ़ाइनरीज़ हमारे यहां हैं श्रोर वह जो क्रूड श्रायल निकलता है उस को उनमें साफ किया जाता है। उस को पाइप लाइनों द्वारा लाया जाता है क्योंकि उसे टैंकरों में लाने से बहुन खर्चा पड़ता है श्रौर वेस्टंज भी होता है । इस के विपरीत उसे पाइपलाइन से लाने में काम भी जल्द होता है भ्रौर खर्चा भी कम पड़ता है। पाइपलाइन से उसे लाने में शुरू में काफ़ी खर्च होता है लेकिन बाद में वह मेक श्रप हो जाता है ।

हें बहुत खुखी है जसा कि मिनिस्टर साह्व ने कहा है कि भायन्दा दो, तीन वर्ष में हैम
[श्रो पबल सिंह]
बेट्रोलियम के मामले में श्राट्मनिर्भर हो आंयेगें यह चास्तव में ह्मारे लिये एक संतोष का विषय है। पैट्रोलियम के भ्रलावा हम बहुत सी बाई प्रोउक्ट्स भी बना रहे हैं। क्रभी हमारे यहां मिट्टी के तेल की कमी है जिसको कि हमें पूरा करना है। किरोसीन श्रायल हम की काफ़ी मात्रा में रूस से मंगाना पड़ता है। हमारे देशा में यह किरोसीन श्रायल देहातों में रहने वाली जनता इस्तेमाल करती है। कमी-कभी उस की कमी हो जाती है, जिस की वजह से कार्फी परेशानी होती है। वह दिन दूर नहीं है जब हमारा देश मिट्टी के तेल के मामले में ध्रात्मनिर्मर हो जायेगा।

इस के भलाषा फटिलाइजर मी इस मिनिस्ट्री में श्राता है। फटिलाइजरे तो हमारे यहां पहले निल के बराबर था। लैकिम हमे ने विद्धले श्राठ दस वर्षों में फ़टटलॉाइंजरे के मामल़ में भी बहुत तरक्की की है। करीब साते या प्राठ कैन्द्ट्र्यां पमिसक सेकटर में चल रही हैं भीर चार या पाँच प्राइवेट सेकटर में चल रही हैं। करीब 8 । लाख धन फटिलाइंजर हैम तैंयार कर रहे हैं। भाज कल जो हमारी ल्वाब समस्या है उस के लिये फटिलाइजर बहुत भ्रावइयक है ध्रोर उस की हमारे यहां कमी है। तब भी उस की कमी को पूरा करने की सरकार को صिश कर रही है, यह सन्तोष का विषय है।

भमरीका हमारे ऊपर इस बात के लिये बोर डाल रहा है कि हम गल्ले के सम्बन्घ में भात्म-निर्भर हों। यह ठीक बात है कथोंकि पिद्घले पन्द्रह वर्षों में हम श्रखों रुपयों का करोड़ों टन गल्ना वहां से मंगवा चुके हैं प्रोर उन्होंने हमारी खाद्य समस्या को हल करले में बहुत सहाषता की है। विछ्छो दो हुभभकों में भगर वहां से यह गल्ला न श्राता तो हमारे करोड़ों भाई काल के प्रास बन जाते। हम ने देला था कि जब बंगाल में मुस्बिम लीग मिनिस्ट्री थी तब घहां पर गल्ला होते हए भी $25-30$ लास भादमी मर गये ये।

सेकिन सन्तोष की बात है कि पिद्धसे दो वषों के सूबे में हमारी सरकार ने एक भी भाषमी कौ भरने नहीं दिया क्यौंकि हमारा देश भाजांद हो तुका था।

हमारे लिये फटिसाइजर की बड़़; भावस्यकता है क्योंकि हमारे यहां जो सेती हौती है वह पुरांने तरीके से होती है। वँसे नये तरीके भी चलाये गये हैं, जिन का श्रनुभब हमारे किसानों में किया है श्रोर उम को बहुते सन्तीष है कि भ्रब फसल करीब-करीब दुगुनी होने लगी है। हस साल भ्छही वारिक की वजह से तो वम्पर क्राप हुई है ।

इस के भ्रलावा मिनरल्स की भ्रन्य चीज भी हम तैयार करते है । कास्टिक है, सोडा ऐवा है, दूसरी कीजे हैं, जी हमारे वेषा में बहुत्ता कम बननी थीं। उन में भी श्रात्म-निम्मर होऩे जा रहे हैं। में तो कहूँगा कि इस मिनिस्ट्री ने जो काम किया है वह बहुत सन्तोषजनक है श्रोर में घाशा करता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब हम फर्टलाइणर श्रोर केट्रोलिषम के मामले में, किरोतिन के मामले मे, श्राएस-निर्भर हो जायेंगे। लेकिन सायन्ताष हम वेसते हैं, कि हमारे देश में कुष्ट ऐसी पार्टियां हैं जो दस तरा से बिद्दोह करती है कि हमारी केन्र्रीय सरकार को राग्ति से काम करने का मोका नहीं मिलका है। कहीं कम्यूनिज्म को ले कर, कहीं भाषा को ले कर, या इसी तरह की भर्प बातों को तो कर, भगड़ा चला करता है, जान-बूभकर रेलबे ऐक्सिब्टंट्स्त किये जाते हैं और हता हे काफी बुकसान होता है।

श्राज हमारे सामने जो डिमान्ड है उस का मैं हृदय से समथंन करता हैं प्रौर भ्षाशा करता हैं कि जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं वह कोशिइ करेंगे कि श्राने वाले तीन-चार वर्षों में ह्रम पैद्रोलियम भौर फटिलाइजार के मामले में भाल्मनिर्भर हो जायें।

की कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाष्यक्ष मह्दोर्दय, स्वतन्र पार्टी के हमारे मित्र श्री तापड़िया ने थभी कहा कि उन्हें इस बात्त पर ऐवराज है कि सरकार ने इस देश के ज्यादा चेप्रर रक्ये हैं जिस की वजह से श्रसल में फटिलाइजर में ह्म को तुकसान पढ़ा। मैं इस चीज को गलत समभता हूं। इस बात में मेंरा उन से बड़ा मतभेद है । मैं समभता हूं कि कोई भी सरकार हो, जो श्रपने भ्राप को भारत की सरकार कहना चाहती है, उस को यही करना चाहिये था कि हमारे देशा के सेष्फर ज्यादा हों ग्रोर ग्रगर हमें किसी विदेशो कम्पनी से मजबूरन सहयोग करना ही पढ़े तो उस कर्पनीं का डामिनेशचन उस में नहीं होना चाहिये। में श्राप से कहना चाहता हूं कि जो लक्ष्य हमारें थे, जिन को हम ने श्रपनें सामने रक्ला था, वह पूरें नहीं हुए । उस का काराए यह नहीं हैं, उस के कारया दूसरे हैं।

घगर हम फटिलाइजर भ्रोर पेट्रोलियम की कहानीं प्रोर उन का इतिहास देखे तो वह इतिंहास है मिसहैंडललग का, मिसमेनेजमेंट का, इनएफशिं एन्सी का, रेड्टेपिज्म का, इनडिफरेंस थोरे इनडिसिज्ञ का; जिस के कारा से हैमरा देश, जो कि तेल के मामले में आ्रात्म निमंर होला चाहता था, ग्राटम-निर्मर नहीं हो सका। हमारे यहां नेल का कितना महत्व है ? दुनिया में कुल जितनी एनर्जी पैदा होती है श्राज्ज कल उस्स को 50 प्रतिशत सेल से निकलती है, श्रोर उस्ष के हिसाब से हमारे देश को घ्रात्म-निर्मरं होना. चाहिये था। जब तक न्यूक्लिभर मौर सोलर एनर्जी काम में नहीं म्राती तब तक तेल का मझत्व बढ़वा रहेग़ा। लेकिन घभी तक हम ने इस-मम्प्जे में किया क्या. है? जैसा धी त्वपबिक्तन ने ब्बतलाम्य जो हम्मरे तेल के मम्प्रस में टारेंद्य रहे हैं: वह्ः पूरे़े न्द्रीं हुए 1 : तीसरी

 प्रकिमन्तन ही प्रचीक हुपा।

इस्ते लिये कई कारसक बतनाये जजसहे हैं:

जिन की वजह् से हम को 1948 से 1986 तक करीब 1555 करोड़़ रुप्ये का त्रेल, कू 3 प्रफ्ल बहर से मंगकना पढ़ा। एक तरह से घह ड्र्रन की बड़ी लाइन बुल गई भोर हमारा फ्सा देष से कह्र जा रहा है। इस लिये में ने कह्म कि क्ह लिसहैहलित है। क्या यह्. मिसहैंउल्ञल नहीं हो रही है, मिसमेनेमेंट
 टेफिनम नहीं है ? में पूष्तना चहता हूं किश्राबिर इस का कारखा क्या है ? इस कारस जो हमें बतल्मय गयम है वह वह है कि एक साल तक गुज्रात रिफाइनरी घुरू नहीं हो सकी। जो उस्ता का समय था उस के एक समल ब्वाद वह कम्रम्शन हुई। नतीजा यह हुप्रा कि वह तेल इस्तेमाल में नहीं श्रा सका। इसी तरह से गोह्टटी श्रोर बरोना रिफाइन्नरीज ने भी क्रू भ्रायल नहीं लिया। यह् सब क्यों होता है? इसका कारएा यह है कि जो चीज जंसे चलती है, च्लतो रहलती है फिर हिफ्टह हमेत्री जनी है; उस के बारे में हैमें पता नहीं होत्म ।

हमारे माननीय नेता औरंर बुजुर्गोरोर नेता सेठ भ्रचल सिंह ने कहा कि बर्ड़⿵ं तरकंका हुईं लेकिन उन्होंने कोई श्रांकड़े नहीं बतलाये क्योंकि उन्हें बतलाने की जरुरत नंहीं हैं। उनकी हालत तो यहह है जैसे कि चौथी जमात के बच्चों को पढ़ाया जाता है 1 हम ने बड़ी तरक्की की है'। पहले तेल 'नहीं निंकलेंता था, ग्रब निंकलतां है'। उम्होंने बत्तला दिंया किं पहलें तेल नहीं निकसा था। हम नें मी दे $े$ हो है कि पहलें तेंल नहीं निंकलता था। में तो कहना चाहता हू कि
 सकर यह हैंगक तरवकी कितनी हुई । जितनी तरक्री करनी चाहिये थी क्या उष्षनी हुई ? में मान सक्ताएहैंकिःटार्गोँ खभीं 16 भाने"पूर नहींहुम्नाए 1 लेकिन एकनरक एस्दिमेंट तो होना
 हुई, 80 फीजसदी हुी 70 फी सदी हुई, वह भी नहीं हुई्नइसी लिये यह + कहाए पडेगा कियह:

[श्री कंवर लाल गुप्त]
दूसरी चीज जिस की बजह से हमारी रिफाइनरीज पूरी कैपसिटी में नहीं चल पानी यह है कि हमारा इन्डेजिनस प्रोडक्शन 1970-71 में 9 या 10 मिलियन टन होगा श्रौर हमारी रिफाइनरीज की रिक्वायरमेंट 20 या 22 मिलियन टन होगी। इसका मतलब यह है कि लगभग श्राषा कू ड श्रायल हम को बाहर से मंगाना पड़ेगा। क्या हम इस चीज को श्रफोर्ड कर सकते हैं कि इस प्रकार से करोड़ों रुपया ह्मारे देश से बाहर जाये ? इस को किस तरह से रोकना है, यह सरकार को सोचना चाहिये । हमारा कंजम्पशन पांच सालों में 98 मिलियन टन हुग्मा श्रोर प्रोडक्शन केवल 41 मिलियन टन हुग्मा। श्रगर इस में हमारा देशा ध्रात्मनिभंर नहीं होता तो उस का नतीजा क्या होगा ? हमारा पैसा बाहर जायेगा श्रोर हम को इम्पोटं ज्यादा करना पड़ेगा। हमारी सरकार को इस के बारे में सोचना चाहिये कि हम किस तरह से भार्म-निर्भर हो सकते हैं।

एक बात में कास्ट के बारे में कहना चाहता हूं । हमारी कास्ट जो प्राइवेट रिफाइनरीज़ हैं उनकी कास्ट से बहुत ज्यादा है। में कुछ म्रांकड़े देना चाहता हूँ । मेरे पास 1965 के श्रांकड़े हैं । गौहाटी में 21 रुपया 60 वैसा कास्ट श्राती है, बरोनी में 37 रुपया 93 पँसा श्राती है, गुजरात में 37 रुपया 46 पैसे भाती है। इसके मुकाबले में जो प्राइबेट संक्टर की कम्पनियां हें, उनकी कास्ट को भी घाप देखें। बर्मा शॉल में 18 रुपये श्राती है, एसो में 12 रुपये 19 पैसे ग्राती है, कालटंक्स में 19 रुपया 98 पैसे भ्राती है। इसका मतलब यह है कि हमारी कास्ट प्राइनेट सैक्टर में जो कास्ट भाती है उससे कई बार डबल भी होती है। मैं तापड़िया जी से क्षमा चाहता हूँं उस बात के लिए जो में कहने जा रहा है। मेरे दिमाग में पब्लिक संक्टर टैबू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक सैक्टर डिवेलेप करे। में चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर में भ्रोर रिफाइनरीज़ खुलें। लेकिन मैं यह भी

चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर को ठीक तरह से बिहेव करना चाहिये। पब्लिक सैक्टर का मतलब कुरप्ञान नहीं, इनएफिशोंसी नहीं, गड़बड़ नहीं। पब्लिक सैक्टर का मतलब होना चाहिये एफिशोंसी श्रोर जो काम प्राइवेट सैक्टर न कर सके वह पब्लिक सैक्टर में होना चाहिये।

ग्राखिर इस सब का कारा क्या है। हमारा जो हैंडरिलग है, स्टोरेज लासिस हैं उनको श्राप देखें। वह 2.5 परसेंट है। यह स्टोरेज लास है । यह्न किसी जगह भी नहीं है। जहां तक श्रोवर स्टाफिंग का प्रश्न है मेरे पास फिगजं हैं लेकिन चू कि समय की कमी है इस वास्ते मैं उनको दे नहीं सकता हूँ । करीब सो प्रतिशत श्रोवर स्टाफिंग हमारी इन रिफाइनरीज़ में है । जो श्राउट टर्न है क्रू ड श्रायल की वह 95 परसेंट प्राइवेट संक्टर में है ग्रोर 80 से ले कर 90 परसेंट तक पब्लिक सैक्टर में है। ग्रगर इसी तरह से हमारा काम चलता रहा तो में पूछ्छना चाहता हूं कि किस तरह से हम ग्रागे बढ़ेंगे ।

में एक सजंशन देना चाहता हूँ। मुभे मालूम है कि पिछले दो-ढाई बरस में कोई मेजर डिसकबरी तेल के मामले में नहीं हुई है। जो कुछ रूटोन की चीज़ है वह चलती है । उस में थोड़ी बहुत तेल की पैदावार बढ़े तो बढ़े लेकिन कोई मेजर डिसकवरी नहीं हुई है। मेजर होप श्रब हमारे देश में है तो वह श्राफ शोर जो एरियाज हैं, वहां पर है । मुभे मालूम हुभा है कि एक साल से यू०एस०ए० की किसी कम्पनी की प्रोपोज़ल ग्रापके पास पड़ी हुई है। उसने कहा है कि जितना खर्चा होगा हम करेंगे श्रोर श्रगर तेल मिल जाएगा तो फिर उसके बाद पार्टनरशिप होगी। मैंने सुना है कि जो भी घ्रभी तक उसके बारे में सर्वे हुग्रा है श्रोर जो स्ट्रूकचर्छ लोकेट हुए हैं उससे मालूम होता है कि वहां पर तेल इतना ज्यादा है कि हो सकता है कि वह हमारे देश की जरूरतों को ही पूरा न कर दे बल्कि बाहर भी उसको भेजा जा सकता हो।

लेकिन हम यू०एस०एस०श्रार० की सरकार को तो परमिश्शन देते हैं, वहां उस देश की तरफ़ तो हम भुकते हैं लेकिन श्रमरीका की बात होती है तो हृम शरमाने लग जाते हैं। लेकिन भाप देसें कि यू० एस० पस ०ग्रार० के पास इतना बड़ा टैक्नीक नहीं है कि वे डतने गहरे पानी में जा सकें। फिर भी जब यू०एस०ए० की बात होती है तो हम शरमाते हैं। मेरी पार्टी का जहां तक संबंध है उस की दोस्ती न यू०एस०ए० से है ग्रोर न ही यू०एस०एस०श्रार० से है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि देश का हित सर्वोपरि होना चाहिये । लेकिन इस सरकार की हालत क्या है । यह सरकार उस भोरत की तरह से है जो कि भ्रपने पति से ही घूंबट करती है। कई जगह देसा है मैंने, राजस्थान में मैंने देसा है कि जब उस का पति श्राता है तो पत्नी उससे घूंधट करने लगती है। जब श्राप पी०एल० 480 के तहत भ्भमरीका से पंसा लेते हैं, लोन लेते हैं, श्रापकी पंचवर्षीय योजना श्रमरीका की मदद के बगँर नहीं चलती हैं भौर इस तरह से श्रमरीका पैसा दे देता है तब तो वह बहुत श्रच्छा है लेकिन भ्यगर कहीं ड्रिलिग की बात प्राती है तो श्राप घूंघट करते हैं। सब को मालूम है कि म्यापका श्रोर उनका रिश्ता क्या है। इसलिए भापको घंघट करने की जरूरत नहीं है। देश के हित में श्रापको जो करने की जरूत है, उसको करें। यहां हो सकता है कि किसी को रूस से प्यार हो या किसी को भमरीका से प्वार हो लेकिन जहां तक मन्न्री महोदय का प्रशन है मैं भ्राशा करता हू कि उन्हें देश से प्यार है। इस वास्ते इस प्रोपोजल को उन्हें इस तरह से एक साल तक ले कर बंके नहीं रहना चाहिये था। घ्रगर इसको भाप घुरू कर देते घ्यरर वहां घ्रगर तेल निकल भाता तो कितना ही हमारा लाभ हो सकता था। जो इंडिसिशन इसके बारे में भापका रहा है वही इसके लिए जिम्मेवार रहा है वह चीज भब खत्म होनी चाहिये।

जुस्-चुष् में श्रापने भाइबेट कम्पनीज के

साथ एरीमेंट किये । तब उन्होंने श्रापको डिक्टेट किया, श्रापको अ्रपनी टर्म्ब डिक्टेट की श्रौर उनकी टम्म्ं पर श्राप सहमत हुए। आ्राप देसें कि कंसी भ्रजीब-श्रजीब हमने शर्ते मानी हैं। शायद उस समय जरूरन रही होगी इस वास्ते उन शतों को मान लिया गया होगा। हमने तब माना था कि कीमत भी ज्यादा होगी, टिकर भी उन्हीं के होंगे ग्रोर अहां से चीज़ भ्राएगी वह सोसं भी उन्हीं का होगा। इसका नतीजा यह हुम्रा कि वे लोग जो तेल देते हैं वह महंगा देते हैं म्रोर उस तेल पर ज्यादा फेट चार्ज करते हैं। उस दबाव में ह्म को चलना पड़ता है। में उदाहरा देता हूं । श्रागाजारी क्रू ह श्रायल जो ईरान से ग्राता है, वह पाकिस्तान को तो सस्ता मिलता है प्रोर हमें महंगा मिलता है। हमें उसको 1 डालर 40 संट पर बैरल के हिसाब से दिया जाता है भ्रोर पाकिस्तान को 1 डालर 30 संट पर बंरष्ष के हिसाब से मिलता है। दस संट्स का फर्क है। इसका क्या हिसाब बंठता है। मैंने इसको थोड़ा कंलकुलेः किया है। घ्रगर में गलती नहीं करता हूँ तो करीब सात ग्राठ करोड़ रुपये का यह फर्क पड़ता है। लेकिन वे डिक्टेट करते हैं। बहां से हम खरीदते हैं वहां भी सामेदारी है। वहां भी नफा कमाया जाता है भ्रोर यहां भी नफा कमाया जाता है। इतना ही नहीं। जंसा मैंने कहा टँकर भी उनके होते हैं। भापको याद होगा कि स्वेज का भगड़ा हुश्रा था। बहुत सी कम्पनियों ने टैंकर के फेट रेट्स बढ़ा दिये थे। लेकिन यह जो कम्पनी थी इसके या तो स्वयं के टैंकर थे या इ़सने काफी समय के लिए, लांग टमं बेसिस पर इनको चार्टंर कर लिया था लेकिन फिर भी इसने रेट्स बढ़ा दिये श्रोर यह कह कर बढ़ा दिये कि दूसरों ने बढ़ा दिये हैं। यह तब हुश्रा जबकि वे श्रपने टैंकर्ष्य में तेल लाते चे । यह भी एक श्रजीब कहानी है। मैं मांग करता हूँ कि जो इस तरह के एग्रीमेंट हैं, भाप उन पर दबाव डालें, इन पर घ्राप दुबारा विचार करें कि क्या इन एभीमेंट्स को रिन्यू
[श्री कंबर लाल गुपन]
किया जाए या न किया जाए, जो इस तरह्ध की रार्ते उन्हेंने नगाई है उनको ग्राप खत्म करें। यह जितनी जल्दी होगा उतना ही देशा कां लाभ होगा।

यं ख्रौर नरीकों से भी गड़बड़ करना चाहें हैं। श्रायल इंडिया के हेये हैपिटत पर नौ परमेंट की गारंटी है । इस तरह मे करीब 75 लाग्व का लाम हुप्रा है ड्यू द्व राटंफाल डन प्रासैस । उस तरह्न से जहां भी ग्रामने मेलजोन किया है फारेन कम्पनीज़ सं में चात्ता हूं कि ग्राप उनके शोयर खरीद नें ग्रौर उनकी छुंट्टी कर दें। ग्राज हुमारे पास जों टैक्नालोजी है वह हो सकता है कि बहुत ज्यादा न हों। लेकिन कुछ हमारे लोगों ने तजुर्वा ह्एसिल किया है ग्रौर उस तजुर्वे के ग्राधार पर हम काफी कुद्ध आ्यागे बढ़ सकते हैं ।

मैं कहना चरहता हैँ कि पैट्रो-कँमिकल कम्प्लैक्स के बारे में ग्राप कुछ्ध हिटेले्ड योंजना बनायं, कुछ टानगेट तय करें, :क प्रोग्राम बनाये ताकि तीन चार साल में श्राप इस इ डस्ट्री को सामने ला यकें। अ्रगर ग्रापने ऐसा किया तो हमारे देशा को करोड़ंं रुपय का लाभ होगा। ग्राप एक्सपट्म्म की एक कमेटी बनाएं जो ग्रापको बतागे कि हमाने टारगेट क्यों पूरे नतीं ह्डए, कहां हनएफिखंमी रही, हमारी कान्ट ज्यादा क्यों है, कैंपेमेटी के मूताबिक काम क्यों नहीं हुग्रा ग्रोर वन एक पंद्रह बरस की योजना बना कर ग्राप को दे ग्रौग किस तग्ट से ग्रौर कितने ग्रर्मे में हम येल सित्नायेंट हो मकते है यह ग्रापकों बतांग्र । कमेटी की रिपोट जब ग्रा जाए तो डैश के साथ ग्राप ग्रांगे बढ़ें।

यही कहानी फर्टललाइजर्ज़ की है । हमारे देश की हालत क्या है। प्रति एकड़ जिन देशों में सब से कम पैदावार होती है. उन में से हमारा भी एक देश है। इसी नरह ह्मारे देश की गिनती उन देशों में होती हैं, जहां फ़र्टलाइज़र का इस्तेमाल सब से कम होना है। माननीय सदस्य, श्री तापड़िया, ने जो ग्रांकड़े इस सदन

में रखे थं, में उन को दुहुराना नहीं चाह्ता हू । मे बताना चाहता हूं कि हमारे देशा में जो फ़र्टलाइज़र पैदा होता है, उस का भी सही इस्तेमाल नहीं होता है। इस की वजह् यह् है कि फ़र्टलाइज़र समय पर नहीं मिलता है, उस के लिए क्र डिट फ़ैं सिलिटीज़ नहीं हैं, डिस्ट्रिब्यूरान सिस्टम खराब है, मार्केटिग तौसिलिज़ नहीं हैं ग्रौर किसानों को फ़र्टलाइज़र के इस्तेमाल के बारे में शिक्षित नदीं किया गया हैं। ग्रगर फ़र्टलाइज़र के उस्नेमाल कों प्रोत्साह्न दिया जाय, तो ह्मारे देश की पंदावार बहुत बढ़ जायेगी ।

जब ह्मारे देइ में ग्रकाल पड़ा या. तो सग्कार की ग्रोर से यह कहा जाता या कि यहां पर लोग भूखों इस लिए मर रहे हैं, यहां की इंडस्ट्री में रिसेशन इस लिए है कि यहां पर बारिश नहीं हुर्ई, झ्रकाल है। ग्राज जब कि फसल ग्रच्ड़ी हुई है ग्रौर खून ग्रनाज पैदा हुग्रा है, तो सग्कार कह्नी है कि न्वं कि तम ने ईर्गेशन का इन्तज़ाम किया गा, पावर दी थी, फ़र्टलाइज़र ग्रौर सीड्ज़ दिये थे, यद स्कीम चलाई थी, वह स्कीम चलाई थी, इस लिए फसल ग्रच्छी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हैं कि यह सरकार् जन ाT के याथ बां वेईमानी करती ही है, त्किन वश्र भगवान ॠ याव भी बंईमानी करने से नही गुकती है। जब बारिशा हुई ग्रौर उम की वज़न मे पैदावार बड़ी, तो भी यह कहने के विए वंगार नती है कि भगवान ने बागिएका की।

मैं ग्राप के मामने एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट का वह हिस्सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ, जिस में स्पष्ट कहा गया है कि ग्रगर फ़र्टलाइज़र के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाता, तो देशा में ग्रनाज का ग्रकान्न नहीं होता ।
"The Committee are convinced"
the word used is convinced.
"that if timely and concerted efforts have been made trom the very beginn-
ing for promoting the use of fertilizrrs, the country would have been saved from the successive shortfalls in agricultural production, particularly foodgrains."
इस के ग्रलावा सरकार ने फ़र्टलाइज़र की जो कैपेसिटी तय की थी, वह उस को ड़न्स्टाल नहीं कर पाई ग्रौर जो इन्स्टाल कर भी पाई, उस से प्राडक्शान बहुत कम हुग्रा । हालत यह है कि सैकेंड फ़ाइव-यीग्रर प्लान में एक्चुग्रूल एचीवमेंट केवल 36 परसेंट श्रौर थर्ड फ़ाइव-ग्रीप्रर प्लान में केवन 40 परमेंट हुग्रा ।

मैंने पन्ले ही कहा है कि फ़लाहज़र की हमारी कास्ट बहुत ज़यादा है। पबिनक सैक्टर में ही कहीं कास्ट ज़्यादा है ग्रौर कहीं कम है। इस बारे में भी जांच की जानी चाहिए। हमं यहं भी सोचना चहिए कि फ़र्टलाइज़र के इम्पोर्ट से फ़ारेंन एक्सचेंज का कितना ड्रे न हो रहा है । तीनों प्लांज़ में कुल मिला कर हमारा करीब 217 करोड़ रुपये का फ़ारेन एक्सचेंज खर्च हुग्रा है । ग्रगर चमारे फर्टलाइज़र के प्लांट वक्त पर पूरी कैपेसिटी से चलते, तो शायद ह्मारा इत्ना ज़्यादा खर्च नहीं होता ।

जहां तक ड्रगज़ का सम्बन्ध्ध है, फ़ारेन पेटेन्ट्स को एव्रोगेट कर देना चाहिए । वर्तमान व्यवस्था में इंडियन इनवेन्शान्ज़ को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इस वक जो लोग पेटेन्ट्स का लाभ उटा रेते हैं, उन में 90 प्रतिशत फ़ारेनज़ं हैं शौर हिन्दुस्तानी केवल 10 प्रतिशत हैं। इस से हभारे देश्ञ को कोई लाभ नहीं हो रहा है । मैं मांग करता हूँ कि इस बारे में जल्दी ही कोई कानून लाया जाये। पेटेन्ट्ट ला को एमेंड करने के लिए 19.53 में एक विल इन्ट्रोड्यूस किया गया था, जो कि लेप्स हो गया। उस के बाद इस बारे में 1957 में एक कमेटी बिठाई गई। फिर एक खिल 1965 में लाया गया, जिस के निष सिलेक्ट कमेटी बैकी । लेकिन इस सब से कोई लाभ नहीं हुग्रा। विदेशी कम्पनियां मौजूदा कानून से नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं श्रौर हमारा सारा पैसा बाहर जा रहा है।

मैं ग्राप को एक मिसाल देना चहता हूँ कि एक स्विस फर्म ने 1963-64 में लिव्रियम नाम की एक दवा को 5,555 रुपये पर-किलोग्राम के हिसाब से इम्पोर्ट किया, लेकिन बाद में एक दूसरी फर्म ने उसी दवा को केवल 312 रुये पर-किलोग्राम के हिसाब से इम्पोर्ट किया। इससे यह् जान्त्रि होता है कि ये कम्पनियों कितना मुनाफ़ा कमाती है । रिजर्व बैंक के हि्साब के मुताविक इन कम्पनियों ने 1956 से 1965 तक साढ़े चार करोड़ कृपया डिविडेंड के रूप में बाहर भेजा, जबक्कि हि्न्दुस्तान में उन का टोटल ईनवेस्टमेंट पांच करोड़ रुपयें था। इस लिये पेटेन्ट ना में संशोधन करना च्राहिए । फ़ारेनर्ज़ को किसी तरह् की कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस से उन की मानोपली रहनी है ग्रौर वह् मानोनीी ख़्म होनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चहाना हूँ कि सरकार को इस बात की कोरिश करनी चाहिए कि इस देशा में हर एक ग्रादमी को ग्रपनी ग्राम ज़स्रूत की दवायें सस्ती ग्रॉर पूरी मात्रा में मिलें। मुभे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त यह स्थिति नहीं है ग्रौर दवाइयां बह्डुत महंगी हैं, जो कि ग़रीब लोगों तक नहीं पहुँच सकती हैं।

ग्राग्तिर में मैं ग्रपनी इस मांग को फिर दोट्राना चाहना हूं कि सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए, जो इस बात की ज़ांच करे कि चमारी एफ़िरोंसी कंसे बढ़ाई ज़ा सकती है, कास्ट की कैसे कम किया जा सकता है, हमारे यहां कौन से वेस्टफुल मैथड्ज़ है ग्रौर उन को कैसे खलम किया जा सकता है, ग्रभी तक टारगेटस पूरे क्यों नहीं हुए हैं ग्रौर उन को कसे पूरा किया जा सकता है । ग्रगर मन्त्री महोदय ड़ा ग्रौर ड्राइ्व के साथ ग्रौर दिमाग़ में तहैया कर के काम करें तो देश का कुछ कल्यारा होगा, देशा স्रागे बढ़ेगा, नहीं तो जैसे वह् इस वकत सिसक रहा है, वैसे ही सिसक-सिसक कर मर जायेगा।

श्री हिश भूष्या बाजपेयी (खारगोना) : उपाष्यक्ष महोदय, पहले तो में माननीय सदस्य, श्री कंबर लाल गुप्त, को इस वात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यह मांग की है कि है कि जो विदेशी कम्पनियों पेट्रोल के व्यापार में हिस्सा लेती है ग्रौर हमारे देश से बहुत मुनाफा बाहर ले जाती है, उनके शंयर्ज को खरीद लेना चाहिए । इस देश में वाकई यह एक क्रान्ति का समय है. जब कि इस हाउस में श्री कंबर लाल गुप्त ने यह् श्रावाज उठाई है कि एक तो विदेशी तेल कम्पनियों के शैयर्ज को खरीद लिया जाये ग्रोर दूसरे, विदेशी कम्पनियों को मेडिसन्स के जो पेटेन्ट्ट राइट्स दे रखे हैं, उनको भी खत्म किया जाये। मैं नहीं जानता कि श्री बलराज मषोक उन से सहमत है या नहीं। यह सही है कि हमने श्रपने पब्लिक संक्टर पर 35,000 करोड़ रुपया है। वह रुपया हमने झप़ने पेट पर पट्ठी बांष कर लगाया है । बह रुपया इस देश के श्रमीर-़ारीब सब लोगों का रुपया है। इस लिए उस रुपये की सुरक्षा की जिम्मेदारी सब की ही होनी चाहिए।

लेकिन इस देश का यह दुर्भाग्य रहा कि जब यहां पर तेल निकालने की बात हुई, तो यह कहा गया कि इस देश में तेल नहीं निकल सकता । जिन कम्पनियों का जिक्र श्रभी श्री कंबर लाल गुप्त ने किया है, श्रोर जिन देशों की तरफ़ उन्होंने इशारा किया है, उन पर लाखों, करोंड़ों रपये खा़ार्च किये गये, ताकि वे तेल निकाल कर दें । दस साल के बाद उन्होंने कहा कि यहां कोई तेल नहीं है। जब उन से कहा कि उन्होंने जो काम किया हैं, वे उनके नक्ो दे दें, तो उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया।

### 14.49 hrs.

## [Shri Bal Raj Madhok in the Chair]

जब इस देश में भ्राजादी के बाद पहली बार श्रंकलेषवर में तेल का कुंश्रा मिला, तो उस वक्त हिन्दुस्तान के एक प्रतिष्ठित भस्वार ने कहा कि यह सब भूठ है, ₹स देशा में कोई वेल नहीं है।

यह तेल ऊपर से डाला गया है। सभापति महोदय, श्राप तो गंगा की पूजा करते हैं। धाप जानते हैं कि जिस प्रकार गंगा देश के लिए पविन्र है, उसी प्रकार देश के लिए तेल घ्रौर पेट्रोल भी पवित्र है, श्रावर्यक है, पूजनीय है। लेकिन यहां के सरमायेदारों ने कहा कि यह ऊपर से डाला गया है, क्योंकि इस से उन को कोई उनसियत नहीं है।

जब हिन्दुस्तान में तेल निकलना शुरू हुश्रा, तो ऐसा मालूम होता था जैसे, सभापति महोदय, इस देश में श्रापने बाईसिकल देसी होगी, उस पर उबल राइडिग होती है-कई बार पब्लिक संक्टर भागे बंठता है भ्रोर पाइवेट संक्टर पीछे बंठता है ध्रोर कई बार प्राइवेट संक्टर भागे बंठता है, पब्लिक संक्टर पीछे बैठता है लेकिन इसमें गिस्क बढ़ा है, गिरने का खतरा रहता है, इसलिए यह जो बैकसीट ड्राईविंग इस देश में है, यह बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। श्रच्छी बात है कि श्रब हम इस तरफ़ निगाह उठायें, गुप्ता जी की निगाह भी उस तरफ उठने लगी है, भाज से 10 साल बाद गुप्ता जी भी हमसे सहमत होंगे कि ये जो विदेशी कम्पनियां हैं, इन्होंने इतना सरमाया हम से .कमाया है, हतना मुनाफ़ा हमसे कमाया है कि उन्होंने जो पूंजी लगाई थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये बहार ले जा जुके हैं । घ्रब हन का राष्ट्रीयकर्या करने की बात करें, तो वह गलत नहीं होगा। इजिप्ट में राष्ट्रीय-करा हुश्रा है, बर्मा में हुप्रा है, छोटे-छ्छोटे दे दोों ने किया है, श्राप पेटेन्ट की बात करते हैं, उन देशों ने जो कुछ भी था, सब का राष्ट्रीयकरा कर दिया है। सुबह उठिये घ्रोर शाम तक जिन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, दूय-पेस्ट तक, सब चीजों में फोरनकोलावोरेशन है। यह कोई़ राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात नहीं है। इनके लिए विदेशी सरमाये की, में समभता हूं, इस देश में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये घ्रोर उससे देश को कोई लाभ नहीं हुक्षा है, बलिक नुक्सान पहुँबा है।

ज़ैसे भभी हरिढ़ार में हल के सहयोग से

दवाइयों का कारसाना बना है, ग्रब चलना शुरू हुप्रा $\qquad$
श्री प्रशोक मेहता : ॠषिकेषा में है।
धी शाशि भूष्या बाजपेयी : हां, ॠषिकेष में है, श्रब चलना शुु हु हुग्रा है, उसमें क्या करते हैं. प्राइवेट सैक्टर के लोग श्रपने श्रादमियों को भेज देते हैं। यह हर जगह हो रहा है, उन के द्वारा उस को फेल करने की कोशिशा की जाती है। वे लोग वहां जा कर इस बात की कोरिश करते हैं कि वह कारखाना फेल हो जाये । इतना यनुशासन करते हैं-उन को पता होता है कि उन के लिए दूसरी जगह नोकरी मोज्रद है। इस कारखाने में वहां के कर्मचारियों ने एक सीनियर भ्रधिकारी के लिये, ट्रेड युनियन के जरियेभ्राजकल ट्रेड यूनियन्ज्ज भी धर्म के नाम पर चलती हैं, कुछ हिन्दुप्रों की बन गई, कुष्ठ छूसरे लोगों की बन गई-ट्रेड यूनियन के लोग हाई-कोर्ट से रिट ले ग्राये श्रौर उस में यह कहा गया कि इन साहब का ट्रांसफर रोक दिया जाये । ये सब कीजें पब्लिक संक्टर में होती हैं, इन से होंशियार रहना चाहिये । डतना ही, नहीं है, ये सारी बातें जा कर दूसरे श्रपने भाइयों को भी बतातें हैं । श्रगर कोई बहुत ही राइटिस्ट है, जिसका देश से प्रेम न हो श्रोर वह पब्लिक सैंक्टर की मुस्खालिफत करे, तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन कई बार तो कम्यूनिस्ट भाई भी जाल में फंस जाते हैं। वे लोग कम्यूनिस्टों को भी उलभा लेते हैं। हमने देखा है कि कम्यूनिस्ट भाई भी मुखालिफन करते हैं, इस बात को फि पब्लिक सैक्टर में यह हो रहा है, वह हो रहा है। श्रगर इतनी बात हो कि जो वहां पर कर्मचारी विदेशों से भ्राये हुए हैं, उन से बात कर लें, तसल्ली कर लें, तो भी ठीक है, लेकिन धू कि श्राज पन्लिक सैक्टर पर उनका श्रधिकार नहीं है, हस लिए वे भी‘मुखालिफत करते है। इस देश में प्राइवेट सैक्टर पनप रहा है, ये देखिये सब प्राइ्वेट संक्टर वाले यहां बैठे हुए हैं, वे इस बात की कोशिश करते हैं कि हम इसे फेल

करें। ह्रालांकि श्रंगर पब्लिक संकटर मजबूत होता है, तो प्राश्वेट सैक्टर भी झ्राराम से चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ।

सभापति महोदय, ग्राप इतिहास में बहुत इन्टरेस्ट लेते हैं, श्राप जानते हैं कि पाकिस्तान के सियालकोट में सरिजकल इन्ट्रूमेंट्स बहुत बनते हैं, वह वहां से विदेशों को जाते हैं ग्रोर विदेशों से हमारे डाक्टर्स उन को ले श्राते हैं...

धो रराजीत सिह (बलीलाबाद) : सियालकोट में तो बेल का सामान बनता है। मैं वहां गया हूँ ।

धी धाशि सूषरा बाजपेयी : ग्रापको पता नहीं है, भ्रब की बार श्राप फिर जाइयेगा । तमाम बड़े-बड़े डाक्टरों ने इस बात की शिकायत की है कि भ्रापरेशान थियेटर में मरीज पड़ा है, वह कैची का इस्तेमाल कर रह् हैं, लेकिन कैची टूट जाती है, इस प्रकार के बहुत से केसेज़ हुए हैं। कई हजार श्रोजार हैं जो डाक्टरी काम में भ्राते हैं, उसके लिए एक श्रष्टे कारख़ाने की देश में जरूरत हैं। सरकार ने एक कारखाना मद्रास में बनाया है, उसका काम शुरू हो रहा है, चलने भी लगा है, लेकिन जो हमारा प्राइवेट सैंक्टर है, वह तो ईसमें रोड़ा भ्यकार्येंगे ही, क्वोंकि उन का तो काम है, लेकिम कई बार सरफार के लोग मी उस में उलभन डालते हैं । डाक्टरों पर एक भंगेंजी नशा सबार है कि जो श्रौंज्ञार यूरोप के बने हुए हैं, वे ही श्रच्चे हैं, हमारे देका में श्रच्छे नहीं बन सकते। हालांकि यह ध्रोषषि का कारखाना संसार में सबसे बड़ा कारखाना है, रूस में मी शायद इस से बड़ा कारसाना नहीं है, जिससे श्राज हम पंन्सिलीन बना कर देशा से बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को श्रभी तसल्ली नहीं है कि यहां भी कुष्ब किया जा सकता है ।

हमारा ग्राल इण्डिया रेडियो या सरकार के पास जो भी पब्लिसिटी के साधन हैं, वे सरकारी कारखानों के प्रोडक्टस की पब्लिसिंटी के लिए
[बिी शाषि भूक्यरा आाइवेयी]
छुछ्छ नहीं करते । क्राल इवि्हियर रेधियो से कभी भी हृमारी ₹न प्रोढष्ट्स के बारे में ब्राउकास्ट नहीं होता। श्राज इस बात की जरुरत है कि जो भी हमारे सरकारी साधन हैं कम से कम जो हमारे प्र'डवट्स हैं, जो पब्लिक सैक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, उन को ननता तक पहुँचायें, उन का प्रचार करें ।

श्याज पहली बार मंत्री महोदय, में श्रापको बधाई देता हूँ कि ग्रापने जो दवाइयां बनानी शुरू की हैं, इन के बोच में से एजेन्ट्स निकाल दिये हैं, इन को सीधे जनता तक पहुँचाने का इन्तजाम श्राप कर रहे हैं मोर जहां-जहां टेण्डसं होते हैं वहां से भी श्राप को इन दवाइयों के ट्वेण्डर्स मिलने शुरू हो गये हैं। आाज दूसरे देसों से जो सजजिकल गुड्स हमारे देश में स्मगल हो कर ग्राने हैं, उन की रोक तभी हो सकबी है, जब कि इस देब में सही सर्जिकल गुड़ु बनने लग जांये, उनके स्टेण्डर्ड, उनकी मान्यता भी ईमानदारी से होनी चाहिये, चू कि भाज़ ऐसा नहीं हो रहा है इसीलिए डाक्टरों को श्राज शिकायत है ।

घ्रभी थोऱे निन हुए फटिलाइतर की छस में चर्चा शुरु हुई थी। खाद तो हम वर्षों से इस देशा में इस्तेमाल करते घायें हैं, हजारों सालों से खांद का छस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फरटलाइज्र का हस्तेमाल घभी हास में शुरू हुग्रा है, इस लिए फटटल।इज़र जैसी चीज को हम प्राहदेट संक्टर को नहीं दे सकते । क्यों नहीं दे सकते ? इस लिए नहीं दे सकते सबसे पहले तो जनता को पाइवेट संक्टर पर विशवास भहीं है। प्राइवेट सैक्टर जो भी चीज बनाते हैं, उन के सामने सिवाय मुनाफा कमाने के जनता के हित का ख्याल उन को नहीं रहता है। इस का सम्बन्ध सीधा किसान से है, छस लिए किसान को सही खाद पहूँचे, हून की कोई क्यवस्था नहीं है। । प्र।प कहृंगे कि हम ने इंस्पैक्टसं लगाये हुए हैं, प्रगर बे सही खाद नहीं बनार्यंगे तो हृम उन को सत्रा बेंग । सभापति महो्देव,

इस देश में किसी को सज़ा नहीं होती है, बोरी में वे लोड़ क्या भरते हैं, इसका किसी को पता नहीं होता। इस लिए चूं कि यह देशा के जीवन मरए का प्रशन है, कोशिश छूस बात की करनी चाहिए कि ये जो फटटलाइजर के कारसाने हैं, ये पब्लिल सैक्टर में बनाये जारें। कहा जग स्रकता है कि हमारे पास छतना पैसा नहीं हैमैं क्या कहूं, 500 करोड़ रुपया हमने टैक्स का वसूल करना है, थोढ़ा जबरहस्ती करें तो बहां से पंसा श्रा सकता है। इस देष्ष में 200 करोड़ एपये के स्टील के बर्तन लोगों के घरों में हैं, जब कि गबर्न मेंट की कोई पालिसी नहीं थी, लेकि.न फर्रटलाइपर के लिए पैसा नहीं है......

धी राजीत नैस्ट : बेच खाम्मो।
धी षीक्षि मूष्टल बाजपेयी : ठेंकेदार बहुत तंग करते हैं। ठेकेदारों से बान छुड़ाश्रो घोर इस घ्रोर ध्यान दो। जो ध्राबएयक धीजें हैं, वहले उन को बनाम्रो, यदि ऐसी व्यबस्था की जाये तो इस देशा में पैसे की क्यवस्था हो सकती है 1

श्रन्त में में इतना ही कहना चाहता हू कि यह् जो सुइयां डाक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, श्राज कल एक बार इस्तेमाल कन्ने के बाद फेक देते हैं, उन को घोने में ग्राषा घन्टा इंतजार करना पड़ता है। इंजेवशन लगाने की इन सुइयों के लिए एक पब्लिक संक्टर ने लाइसेंस मांगा था, लेकिन उस को नहीं दिया गया। इन सुइयों से इतना लाभ हो सकता था कि दूसरी जगहों पर सरकारी कारखानों में जो घाटे की चीर्जें हैं, उस को पूरा किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं इस देशा की इण्डस्ट्रीयल पालिसी कौन बनाता है ? जो लाभ की चीजें हैं उन को सरकार के पास नहीं अ्राने देते, जो नुक्सान की चीरें हैं, के जल्दी-जल्दी श्रा जाती हैं। यह जो इंजेक्शान की सुइयों का लाइसेंस देने की बात की है, यह्र कानपुर की एक प्राइवेट फर्म को मिल रहा है। प्रष्छा हो, कि पब्सिक सैक्टर ने

इसका लाइसेंस मांगा है, उसको श्राप लाइसेंस दें।

1500 hrs.
घी कंबरे लाल गुप्त : मैं एक बात मन्त्री महोद्रय से कहना चाहृता हूं। $27,28,29$ दिसम्त्र, 1967 को बमां राल ने ढ़ाई लाख लीटर मिट्टो का नेल पेट्रोल में मिलाया, यद उसकी किताबों में भी मोजूद है। यह बहुत बड़ा स्केंडल है, इसकी इंक्वायरी मन्त्री महोदय करायें। भ्रगए ग्रभी भेजेंगे नो उनकी किताबों में यह चीज़ मौजूद है, उनको यह मिल जायेगा।

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): Though various Congress Members have waxed eloquent on the working of this Ministry, I want to call this a young Ministry because it was created only in 1963. Only the Ministry is young but not the Ministers.

I wanted to find oil in the speeches of two Congress Members who had spoken but to my dismay I found only gas but no substance. The ONGC, the so-called Oil and Natural Gas Commission needs a change in structure as well as in status. Fortunately, a team of Soviet experts has suggested that this autonomous corporation should be converted into a commercial undertaking to be known as the Indian Petroleum Co. i think this is a good suggestion. We are also told that this Ministry is examining this proposal. If this proposal is accepted and the ONGC is converted into a commercial undertaking. I think there will be less governmenta! intervention and it will lead to more efficiency because there would not be much delay in taking decisions.

Regarding drilling operations, the report says that structural drilling wh.s carried out only in one area in Gujarat and two areas in Madras. This is very meagre. We know very well that there is a possibility of getting abundant deposit of petroleum in the Cauvery basin and in the eastern coast.

Azain, recently, a Ceylonese newspaper has published a news that petroleum is
available in the much-talked about Kachchathivu. Not only the Prime Minister but also the Minister of Petroleum and Chemicals must take interest in retaining and possessing this land. Government should not only take a quick decision on the possession of the island but atso explore the possibilities of getting petroleum in this tniy island. They must also speed up the work of exploring the possibilities throughout the Cauvery basin and the eastern belt.

1 understand that the working of the ONGC is better after the entry of the new chairman. The report completely keeps silent on the off-shore drilling, for obvious reasons, and 1 can understand the reasons. News items have appeared in scme newspapers that it seems that the hon. Minister Shri Asoka Mehta is in favour of collaboration with TENNACO. ap American company for off-shore drilling, and he was about to finalise the agreement, but the Prime Minister did not agree. I want to know whether it is true that the Prime Minister without the knowledge of Shri Asoka Mehta committed to Mr. Kosygin that she will take the help of only the USSR and not of any other party, and that this was a reason for creating a deadlock in the Cabinel. It seems that the opinion in the Cabinet is divided, and that a Cabinet sub-committee has been set up. I do not know how many sub-committees are working in the Cabinet, and if this goes on. a time will come when a Parliamentary Committee will have to be set up to see whether these Cabinet sub-Committees are working properly or not. Anyway, ideology or personal prestige should not stand in the way of taking a decision.

Why shouid the country pay heavily for their policy of indicision, for their ineffciency ? A quick decision must be taken on this off-shore drilling; otherwise, the people will take a quick decision, of throwing them from the Treasury Benches to which they have been sticking for the last 20 years.

An important subject with which the Ministry deals is fertilisers. Gauging its importance, they have cereated a Fertiliser Corporation. Unfortunately, FACT in Kerala is left out of it. It is not inside the Corporation. I hope the Minister will explain that.

## [Shri G. Viswanathan]

Adequate fertiliser should be provided to increase the yield per acre in the country The consumption of fertiliser per acre of cultivable land in India is one of the lowest in the world. We are told we will be requiring about 125 million tonnes of foodgrains in 1970 or 1971. What we produce now is only 90 million tonnes. What are we going to do to fill up the gap? To avoid inporting more and more foreign grain, fertilisers should be produced quickly indigenously. What has the Ministry or Governsment done so far in this direction? They fay they are producing so many tonnes of ertiliser. Let me quote the figures of production of nitrogenous fertiliser. It was 84 per cent of the target fixed in the First Plan. It went down to 34 per ofnt during the Second Plan. Curiously enough, during the Third Plan, it further dropped to 29 per cent. Fortunately or unfortunately, we are not having the Fourth Plan: otherwise, it would have come down to 10 or 15 per cent. It is like the strength of the Congress Party which dimisishes from year to year.

Again the Estimates Committee in its 49th report say :
"The Committee are convinced that if fertilisers are made available in time at economic price, the Indian farmer would not be lagging behind his counterpart in other countries in making full use of it to step-up production and bring the proclaimed goal of self sufficiency within reach."
Do Government provide fertiliser in time and at economic price? No. For example, ammonium sulphate which is being sold for Rs. 729 per metric tonne in Pakistan at Ris. 1257 in Japan and at Rs. 800 in Britain is sold by the Government of India, which is said to be giving a help to the Indian farmer, at the cheap rate of Rs. 2,343 !

I do not know how this Government continues in spite of these mistakes. Bven inside the county, the price vaies from plant to plant. For example, a tonne of urea costs in the Gorakhpur plant Rs. 469.96 ; the same urea costs in Durgapur Rs. 343 ; in Cochin it costs Rs. 420 and at Namrup it costs Rs. 527.98 . Why this disparity ? This should
be narrowed and the cost of fertiliser should be reduced to the lowest level by achieving optimum conditions in the utilisation of plant capacities.

We are told very bravely and proudly that the central fertiliser pool has earned a profit of Rs. 42 crores. A public corporation should work on a no-profit-no loss basis. But curiously enough, it is earning a profit and the benefit is not going to the farmer. At the same time, the Central Government have withdrawn the subsidy which was being given to fertiliser with the result that fertiliser prices have gone up. If Government do not want to go to the help of.the farmer, at least let them keep quiet. But let them not hit the farmer below the belt.

Do not increase the prices of fertilisers to the farmers throughout the country. Many State Governments have protested against this and the Minister is not taking note of this.

There are so many wastages in the fertiliser Corporation. I want to quote only one instance. On the request by the Government of India, the Fertiliser Corporation of India, Ltd. selected a place in Madhya Pradesh to set up a fertiliser plant. Sometime later, the Government of India asked the Fertiliser Corporation to defer and not to execute the plan and also requested not to incur any further expenditure on that project. But finally the project was dropped. At what cost? The total loss is Rs. 102.44 lakhs, out of which Rs. $70 \cdot 80$ lakhs were incurred after the request by the Government of India not to incur any expenditure! This is happening in the Corporation. This must be avoided so that the prices of fertilisers may come down.

Again, we are told that the Madras. Refinery is expected to be completed by early 1969 and the Madras Fertilisers is scheduled to be copleted and commissioned by January, 1970. I hàve my own doubts about the completion in time : not that I am a pessimist but it is due to the bad record of this Ministry in the past, namely, there was so much delay in many of the refineries in commissioning. In Gauhati,' in different units, there was a delay of two to six months which cost us extra expenditure of Rs. 10.63 lakhs. Again, in

Barauni, there was a delay of one year to two years and 10 months in different units. In Gujarat, there was a delay of 10 months to one year and four months for which we had to pay an extra expenditure of Rs. 3.22 lakhs So, I request the Minister to speed up the work of the Madras Refinery and the Madras Fertilisers and complete the work in time.

There are again so many wastages, and I do not want to quote the Audit Report. The Minister must look into them and then only he can bring down the price of fertilisers for which the demand is going on increasing in this country. Also, I want the Minister not to proceed with these figures which are available at present, that so much quantity will be available by 1970-71 and so on. According to them, by 1972-73 we will become self-sufficient in fertilisers. But if the farmers once begin to use the fertilisers, they will go on increasing the use of fertilisers, and the demand will not be easily calculated. So, the Government must take note of this and enough fertilisers should be provided to the farmers. Other wise, we will have to go to foreign countries with our begging bowl for grains which the Government should avoid.

भी तुलघीयस जधब (बारामती) : सभा पति महोदय; पैट्रोलियम तथा रसायन मत्त्रालय के नियंत्र्याघोन श्रनुदानों की मागों पर चर्चा के दौरान में थोड़ा निवेदन करूंगा ।

सन् 1967-68 की मंत्रलय की रिपोर्ट को देखने से मांलूम होता है कि ग्रपने देश के लिए पैट्रोलियम श्रोर उस से पैदा होनी वाली जो बाई प्रोडक्ट्स है वह फर्टलाइजर्स के बनाने में काम श्राती हैं श्रोर जसा कि सब जानते हैं फर्टिलाइजर्स की हमारे. देश को बहुत ग्रावशयकता है । देशा में खेतीबाड़ी के काम को ग्रागे बढ़ाने के लिए फटटलाइ्जर्स की बहुत श्रावइयकता है श्रोर उसका देश में पैदा होना जरूरी है । इस तरह से देश में जो एकोनामिक स्पीड बढ़ती है उस के बढ़ने के साथ साथ यह जो पैट्रोल घ्रोर दूसरी पैदा होने वाली चीज है उस की भी बढ़ी घ्रावश्यकता होती है ।

रिपोर्ट को देखने से मालूम होगा कि प्रोडक्ट्स इन प्रोड्ब्शन फटिलाइज का $8,49,000$

टन का है जिसमें से पब्लिंक सैक्टर का $6,27,000$ टन है घ्रौर प्राइवेट सैक्टर का $2,02,000$ टन है । इसी तरह प्रोजेक्ट्स घंडर कंस्डिरेशन टोटल $13,15,000$ टन है जिसमें सें पब्लिक सैक्टर में $8,65,000$ टन है श्रोर प्राइबैट सैक्टर में $4,50,000$ टन पैना होगा । प्रोजेक्ट्स ऐप्रूठड का कुल टोटल $6,29,000$ टन का है। उसमें से पब्लिक सैक्टर में $2,29,000$ टन श्रोर प्राइवैट सैक्टर में $4,00,000$ टन है । कुल देखा जाय तो $27,93,000$ टन पैदा होंगे ।

उस के साथ साथ जो लैटर्स ग्रोफ़ इंटैंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं उन में गाज्ञियाबाद का $1,60,000$ टन है, मिर्जापुर $1,60,000$ है, कुलाबा 90,000 ग्रौर विजगापट्टनम में एक्सपैशान की जो योजना है वह $1,55,000$ की है श्रोर कोम्रापरेटिव सैक्टर में कांडला की $2,15,000$ टन की है ग्रार्थत यह कुल मिला कर $7,80,000$ टन का प्रोद्रक्शान करने का गवर्न्मैंट ने इस रिपोर्ट के मुताबिक तय किया है । लेकिन मेरे विचार 昼 उत्पादन की यह गति देशा की प्रगति के हिसात से पूरी नहीं बंठती है ग्रौर इस गति को घ्यौर भी बढ़ाने की ग्रावरयकता है। इसके लिए जो प्रोजेक्टस घ्रभी चालू है श्रौर उन में जो उत्पादन होता है उन की भी स्पीड को ज्यादा बढ़ाना चाहिए । इसी तरह जो प्रोजेक्टस ग्रंडर कंस्ट्रक्रान है उन का काम भी जितना तेजी से संभव हो सके शुरू कर देना चाहिए ताकि देश की जो गति बढ़ती हैं उस गति के हिसाब से यह चीरें भी तैयार होने चाहिएं। जैसे जैसे एक बच्चा बढ़ता है, ग्रंग ग्रादि उस के बढ़ते हैं उसी हिसाब से दर्जी उस के कपड़े तैयार करता है श्रौर तभी वह कपड़े उस बच्चे के लिए ठोक उतरते हैं उसी तरह का इंतजाम देश के लिए भी होना चाहिए।

पब्लिक सैक्टर को ज्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की श्रावशयकता है। कई भाइयों ने कहा कि पल्लिक सैक्टर के बारे में हमेशा दोष होता है । बात सही है। देशा की जो रचना है वह. फियुडल सिस्टम की है, एक पीछे से सामन्तथादी मनो-

चृति खी हु हु है हस पुराने चिक्ति में से बाहर निकलने के लिए 颢 लगेगी। दूरही जगह पर से ज्ञ पेट्रोलिखस भौर केमिकल्न घें भी जिसमा
 बतडस्पुट है, रिर्म है, जिलना रिटर्न श्राइवेट त्रैंस्टर्ट हों मिलसा ही वह ज्यादा नहों मिनता है सेकिज वहु वाल सही है । केकिज इष के ममनी यह नहीं
 वें। नहीं इत्रणा ही पर्षसिक स्वैदटर जमादा से ज्याद। बैबारार हो जाव बढ़ जाय योर उस में जो गलतियां हैं उनको ह्रम हुाने की कोशिष्ष करें ।

एक काल म्रोर है। बेती के लिए फर्रटनाइबसं की भ/बशयकता है श्रोर उस फटिलाइजसं का बेब्ठ हमने नाफ्ता लिया है। बेकिक में गबर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि नाफ्ता को फ़रिलाइ्रजर्स का बेस लेने से जितना फार्टलाबजर्स हम चाहते हैं उतना हुम तंयार नहीं कर पायेंगे क्योंकि नाफ्ता का उत्पादन् सीमित है हस्लिए ड़सके लिए हमें कोई दूसरा बेस जैसा कि एक भाई ने कोल का बेस इस्तेमाल करने का सुभाव दिया वहृ श्रबत्यार करें या कोई प्रोर दूसरा तरीका निकालें। देश का उत्पादन्न किसी भी अ्रंग में बढ़ना हो तो पहले लेती का उत्पादन् बढ़ाने की बड़ म्रावश्यकता है। ग्यब सेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए फटिलाइ्इजसं की श्राषिक से श्रधिक देशा को म्रावशयकता है । मैंने देबा कि 2 दिन पहले वहां लुषिपाना में बही जो पार्लयामैंट के मंम्बरों की एक कमेटी गई थी उत्पादन बढ़ाने के लिए उन लीगों ने भी कहा कि एक तो फटिलाइजसं पूरी तरह नही मिलता, दूसरे वक्त पर नहीं मिलता श्रोर तीसरी चीज्र यह कि वहु बहुत मंहगा होता है। जब हम काइतकारों से उत्पादन बढ़ाने की बात कहते हैं भ्रौर उनको जिन चीजीं की जल्रत होती हैं बह बहुत मंहगी होती है, खाब, प्रानी प्रौर बोज जो वह लेत हैं वह मंहगे हैं, तब उससे पंबा होने वाली जी जीजें हैं जैंसे घम्न है, कमास है, भल्ना है, यह सस्ती कंसे वेष सकते हैं ?

मंहगाई के कारा मेरे स्याल से काइतकार ज्यावा हो उ्यादा उलगाबम करने के लिए तैयार नहीं होंगे । प्रौर घगर तंयार भी हो जायें तो वहा भकले बगह पर वहीं रहें।

मैंने देखा कि तीन एकड़ श्रोर बार एक़् जमीन सें गेंहूं पादि का पाब नये मये तरीके से उत्पादन हो रहा है । गेहह के एक दाने से 30 और 35 लोम्बिका जिस को बराडी में कहते हैं, में नहीं जानता कि हिन्दी में क्या कहते हैं, वह अ्गाते हैं। लेकिस मैंसे कारतथारों से जब पूध्या तब्र मालूम हुम्रा कि उनके सिर पर 10 हजार घौर 15 हणार का कर्ष है। लाख्य का सर्षं पानी का खर्च, श्रौर दूसरे बहुत से खर्च होति हैं, जिसके निये बह कोमापरेििष सोसायटीज से, बैकों से कर्ज लेते हैं। लेकिन उनके बदले में जो चनाइ श्रोर दूसरी चीजें बेतों में पंदा होती हैं उन के उधित दान उनको नहीं मिलते । श्रगर उन को उनकी उपज के लिये अच्छे दाम नहीं मिलते तो वह लत्व हो जायेंगे। कसे कोई भां होली है व्ह बकोे फो दूष पिलाती है, जब जका का बच्चा ठोक नजर क्राये तो उसके साथ खाथ मां भी जिन्दां र्हे, पह भी कोषिज करनी चाहिये, उसी तरह है कार्तकारों की हालत है। माज हेहालों में कारतकारों के काम के लिये कोई चीक्र चषलव्ब नहीं है इस किये बह चसजे काम है जिये गकह्ही धीज लाता है, धाल़ी फर्टलाइणर लाता है। मेरी रात्र है नि उस्सको यह् कर्कर्काइप्रर सस्ती मिलोे की करलल है।

घ्रगर हमको फटिलाइ्रजर बनाना है तो उसके लिये नाफ्या को बेस रखने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिये द्रूसरी चीज़ हैं कोल या फिर कोई दूसरी चीज निकाली जायें जिस में फॉटलाजर सस्ती तैवार हो। इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि श्राज देहातों में गीबर इंबन के तोर पर जलाया जाता है, पंजाब में शोर दूसरी जगहों पर । घूंकि करिलाइणन इस मिनिस्ट्री के नी ी प्याता

हे इस लिये में कहना चाहता हूं कि ऐसी कोशिश करनी चाह्टिये कि बरों में रसोई बनाने के लिये गोबर की इस्तेमाल न हो बल्ञिए कोयने की बोरी छस्तेमास के लिये दी जाय । गोबर की जगह पर उनको कोल इस्तेमाल करने को कहा जाय। साथ ही कोल को त्राप उन को सस्ता दें। तभी वह मोबर को फर्टटलाइजर की जगह पर हस्तेमाल कार सकतो है। पह्ह फटिलाइणर दूसरी फfटलाइलर से मच्धा काम देता हैं। कम से कम महाराष्ट्र में जुगर केन के बारे में तो हमारा यही झनुमव है।

मेरी राय यहु मी है कि जो नये लायसेंस बाले लोग हैं उन के लिये केमिकल बाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट बमाना अख़ी हो। अब वह लायभेस नेने भाये तब उन के लिये यह कंडिसान होमी चाहिये कि धह्द इस पान्ट को लगाये। बिना उस के लगाये हुण उनको लाइनेंस न विया आय । साथ ही बाटर पोल्प्रून ऐक्ट बनाने की भी जरूरत है। हर नदी या नाले जहां पर पानी पीने का साषन होता है वहां पर भगर केमिकब इं उद्ट्रीज होती है तो उसका गन्दा पानी जा कर उस में न मिल जाय क्योंक इससे बिमारी पंदा होती है । इस केमिकल पानी को जमा कर के प्लान्ट बना कर फर्टनाइजर बनाया जा सकता है। भ्रभी भ्रभी भ्रसबारों में गंगा के पानी के बारे में जिस तरह से भाया था उसी तरह से पीने के पानी में केमिकल वाटर जाकर मिल जाता है तो पीने का पानी गन्दा हो जाता है । जो भी खराब पानी होता है उस को भगर इस तरह से जमा किया जाय तो बहुत बढ़िया खाद बन सकती है।

दूसरी बात यह है कि भो एन जी सी बो हैं उस के श्रादमियों का बार बार द्रांश्फर ह्रोता है । यह् ठीक नहीं है । जो क्लास 4 के श्रादमी हैं वह्ह जल्दी जल्दी बदल दिये जाते हैं। वहां पर उन को स्थाई रूप से रहने देना चाहिए।

तीसरी बात यह् है कि हीजल वक्त पर नद्वी मिलता है घोर मंहगा मिलक्ष हैं । जिसे काष में बानी भरपूर हो तो उस का ठीक से द्वस्वेमाल हो सकता है .उसी तरह से हीजल भी भरपूर

मिलना चाहिये। जो भी माकेविंग सोसायटी हो उस को वक्त पर डोज़ल मिलना चाहिये ताकि उस का ठीक से उपयोग हो सके।

इस के बाब में केरोसिन के बारे में कहमा चाहता हूं 1 जिस तरह़ से किसी धाबमी को फ्रू हो जाये तो दो या क़ेढ़ दिन में ही घक्छा तगढ़ा श्राबमी बीमार हो जाता है, बंसे ही किरोसिन की शार्टंज भी फ्सू की तरह से होती है। बह कंसे प्रती है मालूम नहीं, लेकिन भ्तर केष्ला गया है कि उस की जार्टें पैदा करने का काम किया जाता है। भ्रसम ग्रायल कम्पनी है, ऐसी है, यह आ्वार्टेज पेदा करने का प्रयल्न करती हैं ताकि स्केर्मासटी पैदा हो जाए। कभी-कमी तो यह 抽 होता है कि षूप में बच्बों को घंटों लड़े हो कर लाइम लगाभा पड़ता है हाय में उस्बा मे कर । घाहरों में तो एलेम्ट्र्रिसी होने के काररा किरोसिन की उतनी गरज नहीं है, लेकिम देहात के लोगों की बड़ी तकर्लीक होती है बयौंकि झ्यन्बेरें में उन को लाना वीना करणा पड़ता है। इस से एक प्रकार से सरकार की बदमामी होती है ध्रॉर उसको गालिया मिसती हैं। सरकार को चाहिए कि कुष्ट इस तरह से इन्ताजाम करे कि शार्टंज बदित न हो ध्रोर लोगों को दिक्कत न हो।

पावर म्रल्कोहाल इन्सेन्टिव देने के लिए भी कार्तकारों को जिस-सिस शीज की जरूपत हो उसको करसे की जर्रत है।

धी योगेन्त्र शर्मा (बेग्रूसराय) : खभाषति महोदय, तेल श्रोर उवंरक उद्योग की प्रवस्षा के बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरुरत नहीं क्यों कि एस्मिमेट्स कमेटी ने 49 वीं मोर 50 वीं रिपोटों ने इन दोनों उदोगों की भ्रस्था का चिन्र उपस्थित कर दिया है। म्रबस्था बहुत ही चिन्तमीय घ्रोर गम्भीर संकट की है। बस्म कर इस लिए सकट की है कि तेल भ्रौर उर्रक न केबल हमारे भार्यायक विकास प्रोर कृि की उस्नित के लिए बहिक्क राष्ट्रीय प्रतिरभा नीति की स्वतंशता के निए भी बहुत ही महल्ब्वूपूर्व है। ऐसे महत्वपूरां उदोगों में संकट है तो
[श्रो योगेन्द्र रर्मा]
निश्चय हो यह बहुत गम्भीर बात है। संकट क्या है ? कांप्रेस के एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि हम ने यह् कारखाने बनाये, यह रिकाइनरीज बनाई । सवाल यह नहीं है कि हम ने कारसाने बनाये या नहीं, सवाल यह है कि हम इन घ्रत्यन्त ही महव्वपूर्यां उद्योगों में किसी हद तक भ्रात्म-निर्भर हो सके हैं या हमारी परनिर्भरता बढ़ती जा रही है। हमारी सब से बड़ी छिकायत यह है इस मंत्रालय से कि उस ने इन दो बहुत ही महतवपूर्यां उद्योगों में हम को श्रोर श्रधिक पर निर्भर बना दिया है। श्रभी करीब $2 \frac{1}{2}$ भरब रु० के कच्चा तेल, उर्वरक म्रोर किरोसिन तेल, लुक्रिकेंट्स श्रादि बाहर से मंगाने पड़ते हैं, बाहर से खरीदने पढ़ते हैं। भ्भाज का जो सिलसिला है, यदि वह जारी रहेगा तो 1970-71 तक हम को $2 \frac{1}{2}$ श्ररब से बढ़ कर 5 श्ररब र० की विदेशी मुद्रा हर साल खर्च करनी पढ़ेगी इन चीजों को बाहर से बरीदने के लिए। क्या हम ने इस मंश्रालय को इस लिए बनाया है कि वह इन दो महत्वपूर्यां मामलों में हमें मायल कार्टेल्स के लिए पर-निर्भर बना दे ? क्या यही उन का काम है ? वर्ना इन दो मांकड़ों का क्या जस्टिफिकेशन है ? यह प्रांकड़े मेरे नहीं, सरकार के हैं, एस्टिमेट्स कमेटी के।

सब से पहली प्रोर बुनियादो मेरी शिकायत यह है कि राष्ट्रीय हित को देखने के बजाय, देश को, इन दो प्रधान उद्योगों में स्वावलम्बी बनाने के बजाय, उन दो उद्योगों को प्रगति के पथ पर ले जाने के बजाय इन्होंने इम को तथा देश को इंटर नेशनल कार्टेल का का बगल बच्वा बना दिया है। नतीजा यह है कि हमारे देश की रत्न गर्मा वसुन्धरा के पेट में जो प्रन्न्त तेल का भंडार छिपा पड़ा है उस को हम बाहर नहीं निकाल पाये, उस की हम पैदावार नहीं कर पाये । यह कहा जाता है कि हममारे पास पंसा नहीं है, हमारे पास टेक्नीकल नो हुऊ नहीं है, हम क्या करें। लेकिन में समफता हूं कि सवाल यह नहीं है। सवाल यह़

है कि क्या हमने इन चीजों को निकालने के लिए गलत हृष्टिकोरा नहीं श्रपनाया है ? हमारा क्या दृष्टिकोरा रहा है ? हमारा दृष्टिकोरा यह रहा है कि जो लोग या जो शक्तियां यह नहीं चाहती हैं $f$ हमारा देश इन मामलों में श्रात्मनिभंर बने, उन्हीं देशों के साय हमारे मंश्रालय ने, मंत्रालय के प्रषान ने गलवाही कर रसी है । भाप तो जानते ही हैं कि 1955 तक ये जो भ्राठ बड़े इंटरनेशनल श्रायल कार्टेल्ज हैं घौर बिन्होंने दुनिया में श्राज इंडस्ट्री की मोनोषोली कर रसी है श्रोर अ्रपनी इं्ध्र के विरुद किसी को इघर से उषर नहीं होने देते हैं, उन पर ही हमने भरोसा किये रसा कि ये हमारी जमीन के नीचे से, समुद्र के नीचे से तेल निकाल कर हमें दें। उन्होंने कहा कि नहीं, हिन्दुस्तान की जमीन या समुद्र के नीचे तेल है ही नहीं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा ? इस लिए कहा कि वे चाहते थे कि हिन्दुस्सान कच्चे तेल के मामले में स्वावलम्बी न बने, उन पर ही निर्भर करता रहे। हम बन्यवाद दें उन सोवियत विशेषजों को, रूसी विशेषत्ञ डा० कैलिनिन को जिन्होंने पहली बार सर्वे करके कहा कि हमारी धरती के नीचे हमारे समुद्र के नीचे इतना तेल है कि यदि हम उस को निकाल पायें तो हम हृर साल पच्चीस करोड़ टन कच्चा तेल पंदा कर सकते हैं धोर यह न केवल हमारी जहूरतों के लिए काफी होगा बल्कि उस से भी कई गुना भधिक होगा भौर हम विदेशों को भी इस का निर्यात कर सकेंगे।

एक बात श्रोर श्राप देखें । सोवियत विरोषशों ने हमें यह जानकारी दी श्रौर साथ ही साथ सोवियत सरकार ने हमें 1 श्र्रब 86 करोढ़ रुपया भी दिया कच्चा तेल निकालने के लिए। लेकिन इस रुपये से इन्होंने क्या किया ? उस का भ्रभी तक मुरिकल से इन्होंने पचास प्रतिशत ही खर्च किया है घ्रोर बाकी पचास प्रतिशात्र ये बचं नहीं कर सके हैं । एक तरक तो हम श्ररबों रुपया बाहर मेजते हैं तब जब कि

हमारी धरती के नीचे तेल मोजूद हृ श्रोर दूसरी नरेक एक मिन्रे देश हमें मदंद देता हैं, हमें वैसा देता है भ्रोर कहता है कि तेल निकाली प्रीर हम पंसा लर्ष नहीं करते, तेल नंहीं निकालतं हैं। इस से श्रीर ज्यादा निकम्मेपन की प्रीर क्या मिसाल हों सकती है ? इन्होंने शायदद जाने में या धनजाने में यह नीति निर्षीरीत कर ली है, यहं ब्रत ले लिया है कि हम देशं को इंटरनेशानल कार्टैल्ज़ का बगलबच्चा बना कर रखेंगे ।

इतनी ही बात नहीं है । यदि में भूल नहीं कर रहा हूँ तो इन्होंने 1955 में परिचमी बंगाल में तेल निकालने के लिए स्टनंबबक पेट्रोल कम्पनी के साथ एक करार किया था। ये वही लोग हैं जो कहते श्रा रहे हैं कि नहीं, हिन्दुस्तान में तेल नहीं है, यहां तेल नहीं निकल सकता है घ्रौर इन्हीं से तेल निकालने के लिए इ्होंने करार किया। नतीजा यह हुभा कि करीब डेढ़ करोड़ रुपया बरबाद हुग्रा श्रोर उस के बाद भी कुष्ध नहीं निकला। जी नहीं चांहते हैं कि हमारा देश तेल के मामले में श्रात्म-निंर्भरंबने, उन्हीं पर हम भरोसा करते हैं।

हसी तरह से उर्रकों का प्रझ्न है। हमारे देष में नाक्ता या कोषले की पैदाबार की कमी नहीं है। नाफ्ता की वैदावार इतनी है कि हम इस को देशा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं श्रोर विदेस्सों को भेजमा पड़ता है। लेकिन नाफ्ता बेस्ड फटिलाइबर कारसाना लंगाने के बजाय हमारा मंभालय लिख्यिड क्रमोनिया से विकेष प्रेम करता प्रतीत होता है। उस को उैन सभी चीज़ों सें प्रेम हैं जिन का सम्ब्बन्ध इंटरनिरानल भ्रावल कारटेल्य से है। इन बातों को कहते हुऽ हमैं बहुत अ्रफ़सोस होता है लेकिन यहं एक हकीकब है, एक वास्तविकता है। वर्ना क्यों इन्होंने नाफ्ता वेस्ड श्रोर कोल वेस्ड फटिलाइइज्ञर प्लांट बनाने के बजाय लिक्विंड भर्मीनिनिया के प्राषार पर उवंरक बनाने की नीति अ्रपनाईं हैं। किस तरंह सें यह् नीति श्रपनाई गई इसकी एक मिसाल में पेश करता हूं। एक धर्म सी


श्रमोनिया वेस्ड फर्टलाइज़र प्लांट बनाने की यौजना वेका की। पहले तो उस की इस योजना को नामंड्रू कर दिया गया लेकिन श्रभी एस्टीमेट्ट्स कमेटी की रिपौटं में पढ़नें को मिला है कि फरवरी में उन की योजना को मंजूर कर लिया गंया है । दूंसरी तरफ हालत यह है कि कोरवा में कोल वेस्ड प्लांट स्थापित करने की योजना बनी थी श्रोर उस योजना पर करींब डेढ़ करोड़ रुपया खचं भी किया गया था लेकिन उस योजना को छोड़ दिया गया। इन को हरं स्वदेर्षी चीज़ से घृंा है श्रौर विदेंशी चीज से प्रेम है। यह हमारे इस मेंग्रालय का सं से बड़ा संकट है, हैमारे उद्योग फन्ब्बों का संब सें बैड़ा संकट हैं। इसे के कारारा से हमारे उंद्धीग बन्मे पनंप नैहीं रहे हैं। हमारें तापड़िया साहांब हैस रहे हैं । उनसे हमारा श्रम श्रौंरें पू जी का मुड़ी़ी है और्र वह रहेगा। लेकिन उन से मे कमें से कम यहह ध्राँचां ती कर ही सकतां है कि

 मजडूरों को बूट नंहीं रहे हैं, सांरे देश को बूट话咅, भाभननीय सबस्प की जो पू नी है उस को भी कूट रहे हैं, इन की पूँजी को मी पनपोे नहीं देते हैं। लेकिन बह बात उनकी समभ में नहीं भाती है। बोई भी भारतीय काहे बह मउदूर हो या पूंबीपिति, स्वद्येशी की वकालत करने के बजाए जा विदेसे की बकालत करता है तो हम आप्राश्रंयं चंकित रह जाले है, हम संसकित हीं जाते हैं। स्वस्त्र पाहीं के ऐसे भाइयों से में अ्रकील करने चाहंता है जिन्होंने अप्रवी आराएमा की बिदेती मूँ डी के हाष बेच नहीं दिया है, कि दे की ₹ंटरनेमनल ध्रायल कारहेल्ल के शोषर्हा से, उस के नागपाश से भ्रपने देक के ज्योगों को, तेल ॠोर उंरकफ उद्योगों को बचाने की ीतित ध्रषायें।

थोड़ी देर पहलेल, हमारे जन संघ के भांई बोले थे। उन की कुछ बांतों सें मे सहृ्मते थीं। कमें से कम ंन्होंने राष्ट्रीय हिन का कुछघ परिचय तों बिदया । एक ब्रांत मेंरीं समकं में नहीं
[श्री योगेन्द्र शार्मा]

घाती है। हम तेल के लिए, खाद के लिए मर रहे हैं। कच्चा माल हमारे देश में मोजूद है। लेकिन दूसरी तरफ वही लोग जो नहीं चाहते हैं कि हम स्वदेशी श्रोर स्वावलम्वन के श्राघार पर श्रागे बढ़ँ उन्हीं की गलबांही की जाती है। यह एक बुनियादी बीमारी है। लेकिन इस बुनियादी बीमारी पर हमें ग्राइचर्य नहीं होता है खास कर तब जब इस मंत्रालय के जो प्रघान हैं वह सार्वंजनिक धोषरा कर चुके हैं कि वह डालरपतियों के कहे घ्रनुसार चलना चाहते हैं, उन को ग्रामंत्रित करते हैं कि वे बैक सीट ड्राइविग करे । उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषराए कर रखी है कि उन्होंने भारत का गर्भ डालर के लिए खोल दिया है। जिन्होंने भारत का गर्म डालर के लिये सोल दिया है, जिन्होंने बैक सीट ड्राइविव के लिये उन को भामंत्रित किया है, उनसे हम कैसे श्राशा कर सकते हैं कि हमारे देश को रासायन के मामले में, उव्रंरकों के मामले में, तेल के मामले में, भात्मनिर्भर बना सर्कंगे, स्वावलम्बी बना सर्कें।

लेकिन इन के मंत्रालय की एक बात से हमें भाइचर्य जरूर होता है। गंगा में श्राग लगती है, इस से जरूर श्राशचर्य होता है। एक तरफ तो भ्राप देखे कि बरोनी के इलाके में गंगा में श्राग लगती है लेकिन दूसरी तरफ उसी बरोनी के इलाके में तेल के लाले पड़े हुए हैं, एक बोतल तेल 65 पैसे के बजाय 80 पंसे भौर एक रुपये में मिलती है । गंगा में श्राग क्यों लगाई जाती है ? इस लिए लगाई जाती है कि तेल शोघक कारखाने का प्रबन्ध धौर बरोनी तेल घोघक कारखाने का ही नहीं बहिक इंडियन श्रायल कारपोरेशान का मी प्रबन्ध निकम्मेपन, श्रयोग्यता घ्रष्टाचार भ्रौर भ्रनाचार से भरा पड़ा है। हम वहां पर गए थे । हम ने पता लगाया कि बरौनी तेल शोषक कारखाने में एक इंधन तैयार होता है हवाई जहाज़ों के लिए।

लेकिन वह ईघन, ए० टी० एफ़०, विलो स्पसिफिकेशन तैयार होता था, जिस के फलस्व:

रूप डिफ़ंस डिपाटंमेंट के एक प्लेन को फोर्स्ड लैंडिंग करना पड़ा । उस की जांच हो रही है । उस जांच से बचने के लिए तीन टैकों से 1600 टन ईं घन बहा दिया गया। वहां पर यह चोरी घ्योर भ्रष्टाचार चल रहे हैं। इस का कारएा यह है कि इन तमाम तेल कम्पनियों में कांग्रे सी मंत्रियों के भाई-भतीजे श्रोर सगे सम्बन्धी भरे पड़े हैं। ये कम्पनियां इन लोगों के भाई-भतीजों श्रौर सगे सम्बन्धियों को श्रपने यहां नोकरी श्रोर श्रोहदे देती हैं ग्रोर उस के बदले ये सब भ्रष्ट।चार श्रोर श्रनाचार करती हैं। हम मांग करते हैं कि इस बात की जांच की जाये कि इन तेल कम्पनियों के भीतर कितने मंत्रियों ध्रोर गवर्नरों श्रादि के सगे सम्बन्धी श्रोर भाई-भतीजे भरे पड़े हैं, जिन की वजह से यह सब कुछ हो रहा है।

लेकिन जब मज़दूरों का कोई प्रइन होता है, तो ये लोग मजदूरों पर बरस पड़ते हैं । विदेशी कम्पनियों से, इन्टरनेशनल श्रायल कम्पनियों से, तो मुहब्बत श्रोर मजदूरों के प्रति इन का क्या रवैया है ? ये टेलीग्राम मेरे साथी, श्री इन्द्रजीत गुप्त, को कलकत्ता की इंडियन श्रायल एम्पलाईज यूनियन की घ्रोर से मिले हैं, जिन को में पढ़ कर सुनाता हू :
"All executive Members suspended. Situation grave. Please intervene'.
यह टेलीप्राम 16 भ्रम्रैल को भ्याया था। उस के बाद 17 भ्रत्रल को यह टेलीप्राम श्राया :
"While management failed to implement agreement and commitments they suspended ten office-bearers on sixteenth and threatening with police force. Situation grave. Please intervene immediately. Please take up with the Ministers and bring one cut motion".
ये लोग एग्रीमेंट पूरा नहीं करेंगे श्रोर घगर मजदूर एग्रीमेंट पूरा करने की मांग करेंगे, तो उन को ससपंड कर दिया जायेगा, उन को निकाल दिया जायेगा । बरोनी तेल-चोधक कारस़ाने में क्या हो रहा है ? ऐसे-ऐसे एक्सी-

क्यूटिव इंजीनियर वहां पर बहाल किये गये हैं जो ग्रयोग्य हैं, जिन के पास उस पद का क्वालिफिकेशन्ज्र नहीं हैं। इस के मुकाबले में क्वालिफ़ाइड इंजीनियर निकाले जा रहे हैं ।

मेरे ही \&्षेश्र में, बरौनी में, एक खाद कारखाना बन रहा है। उस की वही हालत है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे कारखानों की है, श्रर्थत् समय पर कारखाना नहीं बनता है, जिस से कीमत घ्रोर खर्चा बढ़ जाता है घ्रोर हमारी परवशता को श्रवषि भी बढ़ जाती है। इस का कारएा क्या है ? इस का प्रघान कारएा यह है कि ये लोग जनता का सहयोग नहीं लेते। बरोनी के खाद कारखाने के बनाने के सिलसिले में हम ने मन्त्री महोदय को श्रपनी श्रोर से ओ्रोर वहां की जनता की श्रोर से समर्थन भ्रपित करते हुए पत्र लिखा, ताकि वह कारखाना जल्दी से जल्दी तैयार हो। उन्होंने जवाब दिया कि में वहां पर गया था ग्रोर लोगों से मिला था। मैं वहां का संसद्-सदस्य हूं, जन-प्रतिनिधि हूं, वहां से जन-समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें कम से कम मुभ्ठे सूचना देनी चाहिए थी। उन्होंने यह शिष्टाचार दिखाने की भी ग्राक्षयकता नहीं समभी ।

ये लोग किसानों के घर उजाड़ रहे हैं, उन की जमीनें ले रहे हैं संगीनों के बल पर हालांकि वे जमीन देने के लिए तैयार हैं। बिहार सरकार ने जमीन की कीमत तय कर दी है, लेकिन ये लोग उस में श्रड़ंगा लगा रहे हैं भ्रोर मुकदमे चला रहे हैं। इस का परिएाए यह है कि जब बरोनी खाद कारखाने के लोग वहां जाते हैं, तो वहां की जनता समभती है कि यह ग्रार्मी ग्राफ़ ग्याकुपेशन है। जिस पब्लिक सेक्टर पर हमें गर्व होना चाहिए, भ्रगर उस का काम-घंधा श्रोर प्रबन्ध इस तरह से किया जाये कि जनता उस को भ्यार्मी श्राफ़ श्राकुपेशन सममे, तो फिर हम इसी परिएााम पर पहुंचते हैं कि ये लोग पब्लिक संक्टर को सैवोटेज कर रहे हैं श्रोर इस लिए संबोटेज कर रहे हैं कि हमारा श्राथिक जीवन, तेल का जीवन, उर्वरक का

जीवन इन्टरनेशानल श्रायल कार्टेल की नागफांस में जकड़ा रहे । सरकार की श्रोर से इस की सफ़ाई होनी चाहिए।

SHRI BEDABRATA BARUA (Kaliabor): So far as the exploration position is concerned, during the last few months, the outlook is brightening up, and in Assam particularly as well as in the prospects that are now opening up regarding off-shore drilling, we may expect a much greater improvement in regard to the supply of crude oil for our refineries.

In Assam, the discovery of the Lakwa deposits after the Rudrasagar deposits gives cause for great satisfaction. It is expected that it may reach a production of 3 million tonnes very soon. Once the drilling is done, by 1971 we may be able to do 2 million tonnes. We are told that that is the position.

So far as off-shore drilling is concerned, collaboration agreements are in the offing, and TENNACO as well as the Soviet Union is offering collaboration in the drilling of crude oil in the off-shore deposits. With our experience of the oil companies, it would be necessary that we look to the future security of our country and see if we can associate the socialist country in the drilling of the off-shore deposits. It is said that the terms that are offered by the USA are better than those offered by the Soviet Union. I do not know whether the agreement has been signed with the USA. But with our experience, political and otherwise, in which we have been involved so far as the USA is concerned, and with our experience also of the Soviet Union's anxiety to help us in regard to the taking away of some of our excess production, we should think in terms of expanding our trade with the Soviet Union rather than take one-way aid from the USA.

The deposits at Lakwa and Rudrasagar would appear to exceed all the capacity that we would have ; even if the Gauhati and Barauni refineries are worked to full capacity, once we have these two new deposits and these are also drilled and taken out, we would have a supply that we would not be able to use up completely in these two refineries alone, and, therefore, a second refinery in Assam becomes an

## [Shri Bedabrata Barua]

essential necessity. It is not a question of regional demand, but it is a question of doing something which is in the larger interests of the country. There should be a second refinery in Assam, and a third, so far as the Indian Oil Corporation is concerned, so that the oil that will be produced in surplus will be utilised. I feel that already a lot of delay has been introduced in this matter. Unless some immediate decision is taken to have a second refinery in Assam, this problem would overtake us in no time.

So far as import of crude oil is concerned, by 1971 the position is supposed to be that we would be requiring 22 million tonnes of crude, of which even most hopeful estimate is about 10 million tonnesor it may be 12 million tonnes. That would leave a large gap. I do not kuow what are the new vistas that will be opened up due to the recent discoveries. Otherwisc. this large gap would be a drain upon our foreign exchanges resources and exploration not only off-shore bui in the country should be speeded up and given more attention.

Coming to the price of petroleum, I had occasion earlier to raise this issue for the consideration of the House. I have no doubt that the Minister of petroleum, who has great sympathy for the State of Assam, would reconsider his attitude in regard to the royalty dispute. In 1962 Prime Minister Nehru gave an award whereby Assam got Rs. 7.5 per tonne as royalty. But due to devaluation and rise in prices, what has happened is that we lose about Rs. 3 per tonne, because the royalty is related to the tonne. This lass has to be made up. Our demand and the demand of the Government of Assam is that it should be raised to Rs. 15 per tonne, whether the royalty goes to Gujarat or Assam or for that matter wherever prospecting is done.

So far as this question is concerned, the possibility or the fear often expressed is that the foreign oil companies would not like, particularly in view of the off-shore drilling in the offing, to agree to this higher royalty and may try to back out of their commitment. This is most unlikely particularly when we are in a position to tell
the foreign oil companies that they are paying even 50 per cent of their income in some of the Persian Gulf countries in terms of royalty and income-tax combined. So they have been paying outside and have no justification or reason for taking a different attitude here. Then off-shore drilling would have certain advantages in so far as the royalty question is concerned. In spite of the US example and all that, it is now for the Goverument of India to decide.

But so far as this royalty question is concerned, Assam is expecting a higher royalty because it has been done recently elsewhere also. I would give the example of Great Britain. The Wilson Government has done It in regard to Scotland in regard to the location of industries. After the Chinese aggression and even before that, Assam has always been a dispressed area so far as industries are concerned. Except the raw materials which are very cheap all other things are very costly. So something sympathetic has to be done because otherwise the people there would feel more isolated and that will only strengthen those forces which are speaking in terms of isolation. While no industrialisation is taking place in our State, even in regard to royalty, we do not get justice. Ondy we go on supplying this crude oil.

We are giving a lot of supply which may ultimately come out to be four to five million tonnes. So, it is of great assistance. They have done it in Scotland; they have tried even under unfavourable circumstances. They have shifted the industry to Scotland so that the Scottish people may not feel obliged to migrate elsewhere.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member's time is up.

SHRI BEDABRATA BARUA: So far as the pricing policy is concerned, there was a sort of a Committee-the Talukdar Committee-and its verdict to us was most ubsurd from all reasonable points of view. What happens is that while Assam is producing the oil and when furnace oil is produced at Gauhati-I am giving just one example-when the price
of furnace oil in Bombay is Rs. 180 per topne at Gauhati its price is Rs. 250 per tonne. It is Rs. 70 higher. All the concession we could got was Rs. 6. If furnace oil at Bombay could be Rs. 250 per tonne and in Assam, Rs. 180 per tonne, we could have thought of some industries. But we are bot given oven concesasions; we are not given the advantage of having produced it in our locality. We are forced to pay Rs. 70 per tonne higher, while furnace oil is being produced in our own soil, from Assam's surface. it is something which is absurd.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Why don't you tell to the Lachit Sena so that they may be after this Minister?

SHRI BEDABARATA BARUA: I think those facts whon brought out hore would please some elements in Assam and that woold help also to put down all those doments who are tryipe to fation thomeselves upon the imagined or real injustice to the people of Assam.

Then, I wanted to refer to the IDPL. but because you have rupg the boll-I have no more time-I resume my seat. I thank you.

शी महारमज सूह जरती (सेरत) : सभापति जी, उवंरक की इस देश में जितनी श्रावज्यकता है, उस का श्रमुमान ठीक से लगख्या नहीं कता, कृषि विभाग द्वारा जो ध्रनुमान बताये जते हैं, वे हमेका ज़रूत से कम होते हैं घ्रोर वे चल कैम्टर्ट को ध्यान में नहीं रकते हैं। किती जमाने में ह्ता टपपन्त्रैसिंग करने के fिले 10 किलो خन्येजन फी एकड़ इस्तेमाल करते है। जब डवारं बंराइटी चालू हुई श्रोर श्रम्ब बढ़ोबढ़ते जो नई वैराइटी दो साल बतद छ छे देक में आनेकली है, जितको ट्रिपस-खिन-डकाफे बैरशजी - $ह$ हो हैं, उस का हिसाब बगायें तो 100 fिलो ची एकड़े के हिसाब से ज्रलरत फ़्रेबी। हैर्विज भाष पित्तना कम फर्टल हर्जर हत हस्तेणाल कर रहें हैं, पैद्वा करने और बाहर ते मंगाने के बत्वजूष, उस का मी माष दुनिया के हिताब से बहुत तेज़ है। दुनिया में एक टन नेचोजन की


उसी चीज़ की कीमत 2000 रु० है । तो दोचार साल के बाद जब ये नई वैराइटीक्ष भा आयेंगी ग्रौर धान की सेती जो ग्राज खाली पड़ी रहती है श्रोर लचरी श्रोर सिसारी जैसी फसबें पैदा होती है उनमें भी गेंूू पैदा होने लंग्या तो मैं समभता हूं कि 5 हजार रुषये टन के हिसाप्र से भी नेत्रोजम उर्षरक के रूप में बहां मिल नहीं संकेषा। इस लिये पहले से ही इस बात का ध्यान रखा जाय कि कितने बड़े पैमाने पर हम को खाद की ज़रूरत पड़ेली। भ्राज हमने जो नक्वो प्रोर लक्ष्य बनाये हैं, वे ऊंट के मुंह में जीरे के समाल हैं ं हमारे श्रड़ोस-फड़ोस के जो छोटे देशा हैं, वे इतने बड़े कारसाने को नहीं लगा सकते, इस लिपे निर्यात करने की बात मी हमारे विमाग में रहनी चाहिये ।

शीमन्, घसल में कोई भच्द्यी तरह की इस किम्म की बीति नहीं बनी है उर्बरक के बारे में चिस्यके जरिये उर्बरक पैदा किय्या जा सके मोर ठीक तरह से बंटा जा सके । प्रसे सिन्द्दरी बनाया कोल-वेस्द, उस के ब्द्र बिजली के श्राघार वर बना दिया-समंगल, खम के बाद सेपथा चलन लगा, उस के बाद श्र्रोनिया बाहर से मंगाने की बात हुई प्रोर घ्रब फिर कोल वेस्ड पर ग्रा रहे हैं। मालूम पड़ता है इस देश में प्लानिंग चल ही नहीं रहा है। जिस झ्रफसर के दिमाग में जो बात ग्रा गई, स्सी हिसाब से चलने लमा, किसी नियेजित बंय क्रे श्रपने साषनों का हिसमब हम ने कसी नहीं लग्राया। जब तक उस का हिसाब नहीं लयायेंये, तब तक काम चलने बाला नहीं है। एम जितने भी कच्चे साधनों की हमें इस को बनाने की जरूरत है, वह बड़े-से-बड़ा कच्चा साधन जो हमारे पास हो सकता है, वह बिजलीवाला साघन हो सकता है, लेकित बिजली का महकमा दूसरी जगह है, वह कह देते हैं ग्रोर हम बिजसी का साषन तोड़ केत्ते हैं। चाहे पण्निजली हो या व्रारविक बिजली हो, चाहे हम को फास्टकीधर लिएक्टर कमने फ़े, बढ़े-बढ़े श्रान्यविक
[श्री महाराज सिह भारती]

बिजली घर बनाने पड़े फॉटलाइज़ फंक्टरी चलाने के लिये, चाहे कोयले का प्लांट हो या गेस का प्लांट हो, भ्रागे चल कर ज्यादा क्र ड श्रायल मिल जाय तो नेपथा का प्लांट हो, नेकिन इन सब के बावजूद हम को बड़े पैमाने पर बिजली वाला प्लांट ही बनाना पड़ेगाइस का घ्यान हम को रखना चाहिये।
16. 00 hrs .

इसी तरह से जो हमारे कष्चे मान हैं उनकी बड़ी भारी उपेक्षा होती है। उत्तर प्रदेश के देहरादून में सैकड़ों किलोमीटर राक फास्फेट भरी पड़ी है, कन्तेन्ट्ट फास्फेट के जरा कम हैं, उसको सुषार करके इस्तेमाल करने की तरफ घ्यान नहीं दिया जाता बल्कि राक फास्फेट दूसरे मुल्कों से मंगाने की तरफ ही दिया जाता है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश श्रोर हिमालय के दूसरे हिस्सों में बड़ी भारी तादाद में जिप्सम मिलता है भूटान का जिप्समदुनिया के बेहतरीन जिप्सम से भी बेहतर होता है। उसको रेल हैड तक लाने के लिये सिर्फ बार करोड़ हपये के कंपिटल की जरूरत है। उसके अ्रभाव में ग्राप सिन्दरी जैसी फंकटरी के प्रोडक्रान पेटर्न को बदलने जा रहे हैं लेकिन उस जिप्सम को अ्याप भूटान से नहीं ले रहे हैं। घ्रगर घ्राप भूटान से लेने लगें तो भूटान की ग्रथं व्यवस्था भी सुषर सकती है श्रोर एक रोपवे भी बन जायेगी जिस पर माल इघर से उघर श्रोर उषर से इषर श्रा जा सकेगा। हर दृष्टि से वह चीज लाभदायक रेगी लेकिन सरकार पता नहीं किस नीति के ग्रन्तर्गत उन जिप्सम की खानों को नहीं सुषार रही है।

इसी प्रकार से ग्राप जो फटिलाइ्जर पल्लिक सेक्टर में पैदा कर रहे हैं, उसमें सरकार ने यह बात लगा रली है कि इसको सहकारी समितियों के जरिये बिकवाया जाये । भ्राप प्राइवेट डीलसं को क्यों नहीं मुकरंर करते ? श्राज श्यापको महसूस नहीं होता लेकिन भागे महसूस होगा

कि घष्छे बेचने वाले जो हैं उनको प्राइवेट सेक्टर लेता चला जा रहा है। पब्लिक सेक्टर में हमेशा वही सहकारिता का ग्राषार चलता है। जिस दिन मार्केट में कम्पटीघान श्रा जायेगा उस दिन भाप इस बत को मह्सूस करेंगे । जब मार्कंट में ब्लंक-मकिटिंग होती है तब सहकारेता की दुकानें खुल जाती हैं लेकिन जब बाजार नार्मेलाइज हो जाता है तो सहकारिता की दुकानों में ताले बन्द रहते हैं। उस दिन फंक्टरियों का दिवाला निकलेगा । हमेशा पब्लिक सेक्टर में घाटे का बिजनैस नहीं होना चाहिये । भाज जितना फटिलाइजर रिलीज हो रहा है प्राइवेट सेक्टर से उसके लिये भ्राप उनको मजबूर क्यों नहीं कर देते, श्राप एक प्रतिशत क्यों नहीं तय कर देते कि प्राइवेट सेक्टर भी उतना प्रतिघात कोश्रापरेटिव सोसायटीज को दे जितनी कि पण्बिक सेकटर से कोश्रापरेटिव सोसायटीज को जाये। सारा प्राइवेट सेकटर प्राइवेट बंग से बेंच श्रोर श्रापका सारा कोश्रापरेटिव सोसायटीज के जरिये से बिके तब तो एक दिन पब्लिक सेक्टर डूब जायेगा । इस मामले में डिस्किमिनिशन नहीं होभा चाहिये।

वंद्रोलियम के सिलसिले में मी में थोड़ा सा निवेदन करना चाह़ता है । इसमें जो गेस निकलती हैं उस गेस को हम इसी देश के श्रन्दर घ्रहमदाबाद में तो साढ़े 5 रुपये में बेच रहे हैं, भासाम में सवा रुपये में बिक रही है भोर म्रासाम की सरकार का जो बिजली घर बन रहा है उसमें 25 नये पैसे में मिलेगी। यानी साढ़े पांच रुपये, सवा रुपये घ्रोर 25 नये पंसे । 25 नये १ंसे में भ्रासाम सरकार को जो गेस बेचेंगे उससे बनी हुई बिजली फटिलाइजर फँषटरी को जो मिलेगी वह हिन्दुस्तान में सब जगह कारखानों को मिलने वाली बिजली के सेज़ भाव पर मिलेगी। समभ में नहीं ग्राता कि किस प्रकार से हिसाब किताब लगाया जाता है। उस गैस को हम बह़े पैमाने पर जला यहे हैं। किसानों ने दावा किया कि हमारी फसल

बराब हो गई इसकी गर्मी से। विशेषजों ने उससे श्रपनी सहमति प्रकट की इसलिये किसानों को बड़े पेमाने पर मुश्राविजा दिया गया। फिर भी हम उस गेस को जला रहे हैं । घहरों में चारों तरफ से मांग श्राती हैं कि उस गैस को सिलिन्डर में भरकर हमें दिया जाये । सभी उसकी मांग कर रहे हैं लेकिन पता नहीं श्राप क्यों उसको जलाना ही पसन्द करते हैं. सिलिन्डर में भरकर बेचना पसन्द नहीं करते हैं ।

इसी प्रकार से श्रासाम के तेल के श्रन्दर 13 प्रतिहात मोम है। प्राइवेट सेक्टर में उस मोम को निकाला जा रहा है सो रुपये पर टन के हिसाब से 10 टन क्र 5 भ्रायल की कीमत एक हजार रुपये होती है। एक हजार रुपये के क्रू भ्रायल में से जो मोम निकलता है, श्रगर उसको एक्सपोटं करने लगें तो एक हजार रुपये का बनता है, यानी जितने का क्रू ग्रायल है उतने का ही मोम निकल सकता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर उस मोम को नहीं निकालता है क्योंकि मोम निकालने के मिये लल्यूबरी केन्ट प्लान्ट लगाना पड़ेगा ग्रोर इसको वे करना नहीं चाहते। केवल पेट्रोल वाले कारसाने में मोम निकल नहीं सकना है, ल्यूब्रीकेन्ट प्लान्ट लगाना पड़ेगा श्रोंर फिर कहुत सारी चीजें बनानी पड़ँगी जिसकी प्राइवेट सेक्टर वाले बना रहे हैं। भालिर श्राप क्यों पब्लिक सेक्टर को ब़दनाम करने पर लगे हुये हैं, श्राप पूरा फायदा क्यों नहीं उठाना चाहते हैं।

इसी तरह से गोरखपुर में हमने जो फॉटलाइजर फैकटरी लगाई, उसमें किसानों की जमीन ली गई श्रोर उन किसानों से वायदा किया गया कि हर परिवार में से एक श्रादमी को फैक्टरी में नोकरी दी जायेगी। वे किसान उजड़ गये लेकिन उनका वह व।यदा पूरा नहीं किया गया।

साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि श्राज देश के श्रन्दर किस प्रकार से स्बाद्य सामत्री के श्रन्दर मिलाबट् हो रही है भोर

पूरे देश की तन्दुस्ती का सत्यामाश किया जा रहा है । हम कदम यह उठा रहे हैं कि घ्रगर कोई दूष के श्रन्दर पानी मिला देगा तो उसे सजा दी जायेगी, वह भी पाप है लेकिन वह पानी तन्दुर्ती को उतना नुकसान नहीं पहुँचाता जितना नुकसान श्राज पेट्रोल श्रोर डीजल के श्रन्दर मिलावट करके पहुँचाया जा रहा है, हमारे मुल्क के पूरे इन्डस्ट्रियलाइजेशन को उप्प किया जा रहा है, झ्रोर मशीनों को पौचट किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों को कोई सजा नहीं दी जा रही है । भ्राबिर ऐसा क्यों हो रहा है ? स्वतन्न्र पार्टी के एक नेता ने कहा कि उनको मुनाफा कम मिलता है इसालिये ऐसा हो रहा है । लेकिन बात यह नहीं है । इसकी वजह यह है कि भ्रगर एक लीटर पेट्रोल एक रुपये में मिलता है तो एक लीटर साल्वेन्ट 50 नये पंसे में मिखता है। साल्वेन्ट खालिस भी बिक रहा है श्रोर मिलाकर भी बेचा जा रहा है। बड़े पैमाने पर रबर की फंक्टरियां श्रोर पेम्ट की फैक्टरियां साल्वेन्ट खरीद रही हैं। जितने पा $I$ हैं उनमें पेट्रोल मिलाकर और कहीं-कहीं सालिस बिकता है। कितनी ही कारें पौर मशीनें खराब होती हैं । श्राप क्यों नहीं साल्वेन्ट की कीमत भी पेट्रोल के बराबर कर देते हैं ताकि यह घंषा ही ल्वत्म हो जाय।

ठोक इसी तरह से डीजल का हिसाबकिताब है। केरोसीन 48 नये वेसे में एक लीटर ग्रौर डीजल 82 नये पैसे में एक लीटर । दस गंलन केरोसीन में एक गंलन घटिया किस्म का मोबिल भ्रायल मिलाया भ्रोर भब 11 गैलन डीजल तैयार हो गया। उसमें सिर्फ 18 नये पंसे उन्होंने फालतू लगाये श्रोर 40 वैसे फालत्व मिल गये। यह मुनाफे का घन्षा है। जितने पेट्रोल पम्प हैं प्राइ्वेट वे सब इस घन्बे को कर रहे हैं। भ्रोर जितने प्राइवेट भादमी किरोसीन के घन्बे में लगे हुये हैं या जितने मोबिल श्रायल वाले हैं वे सब इसको कर रहे हैं। इसके कार्या भाज जितने पर्म्यग सेट्त्न बेकार हो रहे हैं, राष्ट्र का करोड़ों भोर श्ररबों रुपये का नुकसान
[ध्री महाराज सिंह भारती]

हो रहा है, हमारे देश का पूरा इन्डस्ट्रियलाइजेका सफर कर रहा हैं। दो ढ़ाई धाने के पीके ढ़ाई लास का नुकसगन कर रहे हैं लेकिम यह्ह सरकार उसको चुपचाप देख रही है। किसी एक घ्रादमी को भी श्राज तक सका नहीं हुई, कोई भी जेल के घ्वन्वर नहीं गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाप साल्बेन्ट के दाम को बढ़ाकर क्यों नहीं पेट्रोल के दाम के बराबर कर देते हैं ताकि यह घन्बा ही समाप्त हो जाय। इसी तरह से में निवेदन करूंगा कि जो हीजल है जो कि हमारे इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिये बहुत जत्ररी है, उसके दाम श्राप कयों नहीं कम करके केरोसीन के बराबर कर देते ताकि यह धन्षा भी हमेशा के लिये खत्म हो जाये । ग्राप को चाहिये कि सल्ती के साथ उनसे पेषा श्रायें।

इसी तरह से मैं कहना चाहता है कि पेट्रौल बनाने का काम जो पब्लिक सेक्टर में है लेकिन उसको बेचने का काम प्राइवेट सेक्टर में है, आ्रालिर ग्राप प्राइवेट सेक्टर के जरिये क्यों बेचते हैं ? जब बनाने ग्राप हैं तो बेचना भी ग्राप शुरू कर दें। श्रौर जो प्राइवेट सेक्टर बनाता है थोड़ा बहुत उसको भी भ्राप बेचना शुरू कर दें। ध्रगर पेट्रोल पम्प की मनोपली सरकार की हो जाये तो फिर जो ग्राज डीजल के ग्रन्दर मिलाब्ट चल रही है या पेट्रौल के श्रन्दर चल रही है वह ग्रासामी से बन्द् की जा सकती है। लेकिन पता नहीं कौन से वेस्टेड इस्टेरेल्टस धुसे हुये हैं धो प्राइवेट सेक्टर के जरिये बिकवाने हैं जिससे कि देश का सारा इन्डस्ट्रियलाइजेशन चौषट हो रहा है। मैं चाहूगा कि सरकार स की के साथ इस तरफ बढ़े। लेकिने जब सिकायत्ते श्रापके पास श्राती हैं तो श्राप कहह देते हैं कि साडट नहीं मिलती है। साइट कैस नहीं मिलती हैं ? बूरे देश के ग्रन्दर साइट्स पड़ी हुई हैं। जब श्रापको जरूरत होती है तव झ्यच्छी से चच्की ज़ीनें एव्कायर हो जाती हैं लेकिन बत्र श्राप नहीं लेला चाहते नब चषर उपर के बहाने बताते हैं। तो मैं चाहूंगा कि परिलक

सेक्टर में बने हुसे पेट्रील को सरकार पस्लिक सेष्टर के जरिषे हो के के ताषि हत्त देषा के प्रम्दर जो मिसावट का विजनेस चल रहा है बह ह्मेषा के लिये समाप्त हो जाये ।

फर्टिलाइजर के मामले में इस वक्त तक कोई तालमेल नहीं है कृषि मत्त्रालय घ्रौर पेट्रोलियम मन्त्रालय के बीच में। कृषि मन्त्रालय मे कह दिया कि हमको इतनी जरूरत है तो पेट्रोलियम मन्त्रालय ने प्रपना वही लक्ष्य बना बिया। लेकिन ध्रापस में पेट्रोलियम मन्भालस श्रौर सिचाई तथा बिजली मत्त्रालय के बीच में कोई ताल मेल नहीं है । यह तीनों चीजें मिली दुली हैं। खेती बिना उर्वरक के नहीं हो सकती ग्रोर उर्वरक जो है वह बिना बिजली के नहीं बनेगा। हसलिये इन तीनों में तालमेल करके, जितनी बिजली की जहूरत हो उतना ही बिजली का घलग से लक्ष्य बनाया जाये घ्रोर बिजली मन्त्रालय को कह दिया जाये कि यह् बिजली इसलिये बनाई जा रही है, यह एक करोड़ किलोवाट बिजली सिर्फ फर्फटलाइजर बनाने के काम में श्राबेगी ।

औरीर ठीक उस तरीके से नो कुषि मंश्रालय हे बहै मी यागे का द्विष्षाब लगाये कि को तकनीकी बिकास झ्राप ने किसा है एक बढ़ी भारी क्रान्ति घाप ने की है। बेती के चन्दर भये किस्म की सेती करने के साष वह नई किएल की खाद श्रमल में भ्रायेगी और उत के हिसाष से जरूरत पड़ेगी वरना यह होगा कि जितना लक्ष्य भाप निषांरित करेे चले हैं बह लक्ष्य ऊंट के मुं है में जीरे के समान होमा। बह्र बिलकुल नाकाक़्ज़ होगा। उस में बड़ा भारी बल्लैक चलेगा । सिर्फ बड़े घ्रादमी श्राप के उबंरक से फायदा उठायेगें, छोटों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा श्रोर वह लक्य श्राप का इसलिए पूरा नहीं होगा कि बिजली के मुहक्रमे से भाप का तालमेल नहीं है इसनिए बिंजली आ्राप को मिलेगी नहीं। रा मैटीरियन काष के कास होगा नहीं और सारा काम बिगड़ जायना।

इसलिए श्रगर प्लार्निग करनी है तो सही मायनों में नियोजन करके इन सब बात्तां का ध्यान रस करे एक बार उर्वरक की एक अण़िया नीती बना लीजिये जिसे fि दस सालों में भ्राप की बदलना न पड़े। घन्यवाद।

भी प्रेम बन्व वर्मा (हर्मीरपुर) : सभार्पति महोदय, पेट्रोलियम ग्रीर रसायनं का देश के जीवन से गहरा सम्बन्ध है। म्राज की दुनिया में किसी भी देषा के शक्तिशाली होने के लिए वंट्रोलियम श्रोर रसायन भ्रस्यावएयक है। इसलिये हमें इस मंत्रालय की वजट 今िमाड्स पर विचार करते सेमय इन बातों का ध्यान रखनो कड़ेगा हि जो रकम माननीय सदन इस के सर्ण के
 नहीं होती है। विस्त मक़संके की ीलिषे क्तं ख्यका दिया काता है उस के लिये वह एस्ताल होता है या नहीं होता है क्योंकि किसी मी कीज के महत्व का मतलब यह हैरीगय भहीं हैना।
 सैस्म कर दिया जाय यो उसं का कोई मी भरस्त
 इस की ध्रयोग्येता के कारस राष्ट्र का नुकसाम हो।

मैं माननीय मंत्री धी प्रोोक भैहता, श्री रहुरामैया श्रोर माननीय श्री मुत्याल राब की
 ईमानदारी पर मुर्भे कोईे शक़ नहीं है। मिं उन के नीटिस में कुछ निहायत ही घ्रहम मामले लाऊंगा। मुभे उम्मीद है कि उन मामलों को निकालने के लिये जो में ने मेहनत की है उस की वह दाद देगें। लेकिन इस से पद्दने कि में उन मामलों की तरफ़ जाऊं में एक या बो बूसरी जातों का जिक्र करुंगा।

हिमाचलपषेंत्र में वैट्रोलियम धोर रताबने के बहुत से भंडार हैं उन की तरक्तातन्ज्ह ती जाय। हिमानलप्रदेश के ज्वालामुखी मुकाम पर पंट्रोल की खोज में जो काम किया गया वहं सराहनीय है। उस की जितनी तारीफीफ की जाय


निकलने की उम्मीद ग्रभी है या ख़्म हो उुकी हैं इस के बारे में मर्भी जी बतलाने की कृपा करेंगे।

हिमाचल के जिला कांग़़, बिलासपुर, कुन्लू, लाहील स्पिती भोर कन्नोर में विभिन्न रसायन के मुताल्लिक जांच की जानी चाहिये क्योंकि उन पहाड़ों में बताया जाता है कि बहुत तादाद में वह बिपे हुए हैं।

हिमाचल के जिला कांगड़ा के पालमपुर के मुक़ाम पर जियोलाजिकल लेबोरेटरी खोलने की योजना भ्रसं से लटक रही हैं। ग्रब की बार सुना जाता है कि उस को वहां से किसी मिनिस्टर के हलके में तबदील किया जा रहा है श्रोर उस पहाड़ी इलाके को इग्नोर किया जा रहा है इस के बारे में वजीर साहब बतलायेगें कि यह कहां तक सही है घंर कब तक इस लेबोरेटरी का काम शुरू किया जायगा ?

श्र्ये है कुछ हुकीकती की और ज्राता है।
 जिए्र करने लगा हूं । यह 20 करोड़ 3 लास हपयेका र्व़डल इस मिनिस्टरी का है की कि में सारा भार्दटेमवाईज क्रीर उेटवाइल श्राप के सामें रेखता हूं। बौस करो़े हुपये की एस मंभ्रालय की मांगे हैं मौर यह 20 करोड़ औरोर 3 लाख रुपये का एकंडल है। इन में से एक को ीी यह भूठा साबित नहीं कर सकते । मेरे पास तमाम कागसात हैं। मुभ्भु आ्राप लोग जाति से कीलने दीजिये क्योंकि राष्ट्र के लिए यह बहुत महाँ की कात है। हलनिया लरोंती ना में प्हेंले लेता है। यह हैलदिया बर्रीनी लाइन 1965


 की 式 खोंने बी उन खानों मे से चुजाओी भयी। यहे हैंके हैं कि यह भो कूदा श्री श्रहोक मेहृता के मिपत्व काल की बात्ते नही है है और वह इस

[ x ी ${ }^{\text {र्र म चन्द वर्मा] }}$
भाने के पहले जो यहां हुग्मा है वह मैं उन के घौर हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं।

उस वक्त इंडियन श्रायल कम्पनी के पी० घ्रार० नायक मैनेजिज डाइरै क्टर ग्रौर चेयरगेन हुश्रा करते थे । उन्होंने इस पाइप लाइन के बारे में इटली की एक फर्म ई० एन० ध्राई० घ्रौर घ्रमरीका की एक फर्म बेक्टँल को इस काम को दिया। इस को देखने का बाकी दूसरी ई० एन० घाई० को करने का। वह जो काम दिया गया उस में भी एक बड़ी श्रजीब बात है ग्रोर वह यह है कि इस लाइन को चलाने के लिए हमारी भारत सरकार राजी नहीं थी । 1962 में कारसपौडैंस चलती रहो लेकिन हमारी सरकार राजी नहीं हुई । जब 1962 के ग्राख़िर में चीन का हमला हुग्पा तो उस चीन के हमले के वक्त में उन्होंने एक नोट पुट किया । उस में यह लिखा कि ग्रगर श्रसम पर कब्जा हो जाता है चीन का तो हमें यह जो तेल है यह कहां से लेना पड़ेगा ? मिडिल ईस्ट से लेकर हम तेल हलदिया लायेगें घोर हलदिया से लेकर बरोनी लायेगें घ्रोर हलदिया भ्रोर बरोनी उस के मुताबिक्र करेगें। उस नोट में नोट में जो पुट किया गया उस में यह कहा गया कि यह जो कम्पनी है श्भमरीकां की श्रौर इटली की उस इटली की श्रोर श्यमरीका की कम्पनी के वारे में सनाम प्रोगैट्टी जिसका नाम है यह पी० भार० नायक वहां गये इटली में ग्रोर इटली में जाने के बाद वह फैसला करके श्राये इन दोनों कम्पनियों से। दोनों कम्पनियों से बातचीत करके यहां ग्रा गये । यह कम्पनियां काम करने के लिए तैयार हैं इन को काम दे दीजिये। यह बैकटेल कम्पनी को 2 करोड़ रुपया सिर्फ लाइन की देखरेख के लिए दिया गया बनाने के लिए नहीं दिया गया०। 2 करोढ़ रुपये का स्कैंडल इन के साथ हुग्रा । उन को काम दिया गया। भब में यह बतलाना चाहता हूं कि श्यब जब यह लाइन तंयार हो गई तो यह लाइन 20 किलोमीटर तक लीक कर रही है भोर मह़ जो 20 किलोमीटर वह लीक करूती है उस

की सारी की सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है कम्पनी कि नहीं है क्योंकि श्री० पी० श्रार० नायक ने जो एग्रीमैंट किया है उस एग्रीर्मेंट के श्रनुसार किसी कम्पनी की जिम्मेदारी नहीं रह गयी है । बिलकुल उन की जिम्मेदारी नहीं है श्रब वह सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है श्रोर वह 20 मील तक जो पाइपलाइन लीक कर रही हैं वह् सरकार को बनानी पड़ेगी । एक स्कैंडल तो यह है।

श्रब नम्बर 2 पर श्राइये । वह लाइन जो है वह हलदिया से लेकर तामलुक तक 20 किलोमीटर तक वह चली गई। उस के बाद श्रब उन का श्रंदाजा है कि उस पर 30 ल।ख रुपये वैसे खर्च भ्रायेगा लगभग 50 लाख रुपये का भ्यंदाजा श्रोर लगाते हैं । कुल 80 लाख रुपये का खरं भायेगा । जो एग्रीमेंज था उस एग्रीर्मैट में 30 लाख टन तेल ले जाने की बात थी उस लाइन में लेकिन उस कम्पनी ने जो नई पाइप लाइन बनाई है यह सच है कि उस में केवल 17 लाख 74 हजार 800 टन तेल श्रायेगा लेकिन वह तेल कब झ्रा सकेगा जबकि एक साल से 335 दिन जो वर्क्कग डेज़ हैं म्रोर वह लाइन 24 घण्टे चलती रहे तब वह उस में 17 लाख 74 ह्जार श्रौर 800 टन तेल श्रा सकता है। इस तरीके से उस कम्पनी ने श्रपना एग्रीमैंट पूरा नहीं किया श्रोर रुपया जो था उन्होंने वह रुपया उन को दे दिया। ग्रब इस की कोई जिम्मेदारी यह कहते हैं कि हमारे सिर पर नहीं है ।

श्रब श्रागे चलिये। एक जो कोल कम्पनी है। उन्होंने दावा किया । मैं फैक्ट्स एंड फीगर्स दे रहा हूं। उस कम्पनी ने 5 करोड़ 65 लाख रुपपे का दावा कर दिया श्रौर वह मामला श्यदालत में चल रहा है। यह इंस कम्पनी ने बगरर मंत्री की मर्जी के किया हैं।
16.20 hrs.
[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]
स़ं घती़ाना चाहता हूं कि जो वहां के

इंस्पंक्टर चे उन इंस्पेक्टर साहब ने यह कहा कि यह लाइन नही जानी चाहिए। भगर यहां लाइन जायेगी तो जो कोल वाले हैं प्रोर जो कोल निकालेगें तो उन को भ्राग लगने का ख़तरा होगा क्योंकि तेल ऊपर से पड़ेगा इसलिए बाने जल जायेगीं श्रोर नुकसान होगा। इसलिये श्रब उन कोल कम्पनियों ने दावा किया है श्रोर उस दावे के बारे में तीन लाख तो उनके मुताबिक लग रहे हैं।

लेकिन श्री पी० श्रार० नायक ने नँवम्बर, 1963 में फ़ाइल पर ये भ्रार्डर कर दिये कि कोई बात नहीं है, हस की चिन्ता न करो कि क्या होता है, काम श्रुरू करो । इस ग़लत भ्षाठंर के कारण एक तो गवनंमेंट को साढ़े पांच करोड़़ रूपये डैमेजिज के रूप में देने पड़ंगे घौर दूसरे, रोड ट्रांसपोट्टं के जरिये नेल भेजे जाने की वजह से उस को हर महीने पंद्रह लाख रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ता है । यह बात भारत सरकार के नोटिस में बाद में श्राई।

चीफ़ इंस्पंकटर, श्री जो० एस० जब्बी, ने जुलाई, 1963 में भ्रपनी रिपोटं में यह कह दिया था कि यह. पाइप लाइन कोलफ़ील्ड में से न लाई जाये। लेकिन उस टेकिनकल श्रादमी की बात नहीं मानी गई भौर मेंनेजिग डायरेबटर तथा चेयरमंन ने काम शुरु करने का ग्रार्डर दे दिया। उस के मुताबिक वह पाड़प लाइन बन गई, जिस का नतीजा यह है कि 10 करोड़ टन कोल, 300 करोड़ रुपये का कोल, बेकार हो गया है।

इंडियन श्रायल कम्पनी ने 1962-63 में 40 लाख रुपये का तेल कलकत्ता जोन में बेचा, लेकिन भ्राज तक इस बात का पता नहीं है कि वह तेल किस फ़रं को बेचा गया, कंसे बेचा गया श्रोर वह रुपा कहां गया। मैं नहीं जानता कि श्रभी तक उस मामले की एन्कवायरी हुई है या नहीं।

इंडियन रिफ़ाइनरीज लिमिटिड ने बरोनी रिफ़ाइनरी में काम का केंट्रेक्ट कलकत्ता की एक फमं, वृज एंह रकफ़ को दिया जो कि

वामर लारी की एक फ़र्म है। श्रो पी० ग्रार० नायक ने $7^{\prime \prime} \mathrm{X} 4 \frac{1}{2}{ }^{\prime \prime}$ साइज़ के काग़ज़ पर एक छ्बोटी सी चिट्ठी लिख कर दे दी कि रिफ़ाइनरी भपनी कास्ट से वुलडोजर वगंरह मंगायेगी श्रोर वृज एंड रकफ़ को इस्तेमाल के लिए दे देगी। यह मशीनरी 17 लाख रुपये के फ़ारेन एक्सचेंज से खरीदी गई । श्राप यह सुन कर हैरान होंगे कि उस चिट्ठी में श्री पी० श्रार० नायक ने यह्र लिख दिया कि इस्तेमाल के बाद बह मशीनरी वृज एंड रकफ़ की मिल्कियत हो जायेगी। यह 17 लाख्स रूपे के फ़रेन एक्सचेंज को स्कंडल का मामला है।

शी राजमन्नार, एक्सन्वीफ़ जस्टिस, मद्रास हाई कोटं, के पास गह केस गष। उन्होंने धी नायक की वह चिट्टी हमारे वकील को दिसाई ग्रोर उन को कहा कि श्रदालत में क्यों श्राए हो, यह श्रपने चेयरमंन की चिट्टी देखो, इस में साफ लिखा है। इस का नतीजा यह हुभा कि हम मुकदमा हार गए श्रोर 17 लास के फ़ारेन एक्सचैज की मरीनरी उस कम्पनी को दे दी गई ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Is he supporting the demand or opposing it ?

थी प्रेम घन्द्ब बर्म : भगर मुभे श्रपनी बात कहने दी जाये, तो बेहतर है।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Finally, he will support it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is arguing a case regarding administrative irregularities.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: He should come to this side.

भी प्रेम बन्व वर्म : में श्रास्रिर में बताकंगा कि में डिमांड्ज्ज को श्रपोज़ करता हूं या नहीं करता हैं। में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। ये लोग तो खाली बातें करतं हैं।

भ्रब में हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटिड पर श्राता हूं। पहले इस कम्पनी के द्वारा पेन्सिलिन भरने वाली शीशियों के मुताल्लिक
[श्री प्रेम चन्द वर्मा]
चेंडर मंगवाए जाते थे, लेकिन 1966-67 से उस ने टेंडर मंग़ाने बन्द कर दिये भ्रोर नैमोशिएशन्ज्ज कर के ये शीरियां सप्लाई करने का कन्ट्रेंचट से० जी० ग्लास इंडस्ट्रीज़ को दे दिया। यह कम्पनी किस की है ? श्री टी० टो० कृष्णामाचारी के दो लड़के उस के डायरेक्टर हैं। बे शीजियां 42 रुपये फ़ी-हुजार के हिसाब से खरीदी जा रही हैं। हम पब्लिक सेक्टर को कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन कई लोग उस को कमंज़ोर करने के लिए साजियों करते हैं । इस पबिलक सेक्टर अ्रंडरटेंकिग की तरफ से ये इोप्रियां 42 रुपये फी-हज़ार के हिसाब से खरीदी जा रही हैं, जब कि बाज़ार में उन की प्राइूस 30 रुपय को का-हजार है। इस प्रकार 27 लाख रुपया सालाना फ़ालतू दिया जा रहा है। दो साल में 54 लाख रूपया ज़यादा ग्रदा करने का यद् खंकंडल है। यं शीशियां सारे हिन्दुस्तान में बनती हैं, लेकिन इस के लिए टेंडर काल नहीं किया गया है, बहिक यह कम्ट्रेषट नंगोशिएशन्ज़ के ग्राधार पर दिया गया है।

ग्रन मैं इनकम टैक्स का एक केस श्राप के सामने रखना चाह़ता हूं। फिनांस मिनिस्टर साहब उस वक्त हाउस में नहीं हैं । में उन के नोटिस में यह् मामला लाना चाहूंगा। शी पो० ग्रार० नायक ने एक नोट डामले साह्ब को भेजा, जो उस वक्त मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे, कि वेक्टल्ज कम्पनी के इनकम टैक्स की जिम्मेदारी हम लेते हैं, जो कि करीब पांच सात लाख खपये होगा। यह बात रिकाडं पर, फाइल में है। डामले साह्ब इस बात को मान गए, क्योंकि इस कम्पनी को दो करोढ़ रुपया मुश्रावज़ा देना था। लेकिन बाद में जो एसेसमेंट श्राया, उस के मुताविक 1 करोड़ 60 लाख रुपये का इनकम टंक्स बनता है, जो कि इडियन श्रायल कम्पनी को देना पड़ेगा। में यह् निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर घाटे में क्यों न जाये, जब कि मेक्र टरी ग्रोर चेयरमंन इस तरही की वेईमानी करते हैं। उस की सासे कमाई इस 1,60 लाख रुपये में चली जायेगी।

श्रब मैं बीस करोड़ वाली बात बताता हूँ । हल्दिया-बरोनी की पाइप-लाइन तंग्रार होने के बाद तीन साल तक बन्द रही। उस दोरान मुकदमेबाजी चलती रहो म्रीर खर्चा पड़ता रहा। 10 परसेंट के हिसाब से तीन साल में मशीनरी का डंभिस्सियेशन $4,80,00,000$ रुपया होता है। तीन साल तक हम तेल के द्रांसपोट पर बीस लाख रुपये हर मास फ़ालतू देते रहे, जो कि मिला कर $7.20,00,000$ रपया बनता है। $2,78,00,000$ रपया इन्टेस्ट पड़ा है। उस के भुलाबा $1,12,00,000$ रुपया एस्टाब्लिशमेंट क्षैरह पर टुग्रा। ये सब मिला कर $16,42,00,000$ रुपये हुए ।

इस के साथी ही इनकम टैंक्स : $1,50,00$, 000 रुपया पाइप-लाइन में नुक्स : $1,00,00$, 000 रुपया, इंडियन ग्रायल कम्पनी : 40.00 , 000 रुपया, इंडियन रिफ़ाहनरीज लिमिटिड़: $17,00,000$ रुपया ग्रोर दिन्दुस्तान एन्टीवायोटिक्स लिमिटिड : $54,00,000$ ₹पया भी मिला कर कुल $20,03,00000$ रुपयं का यहु म्रनुचित खर्वा है।

में चाहता हैं कि fिनिस्टर साहृब एक एन्ववायरी कमेटी विठायें, जो इस बात की जांच करे कि पिछ्हल कुछ सालों में इस ड्विपार्टमेंट में यह जो बीस करोड़ रुपये का ₹कैंडल हुश्या है, उस के लिए कौन ज़िम्मेदार है।

इन सव बानों के बावजूद भी में समभत्ता हूं कि इस मिनिस्ट्री की मांगें मन्जूर की जानी चाहिए श्रीर में उन का समर्थन करता हूं।

### 16.28 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

## Twenty eight Report

श्रो रामावतार शास्त्री (पटना): श्रीमाने, में प्रस्ताव करता हूं कि सभा, गरर- सरकारी सदस्यों के बिधेयकों तथा संकत्पों सम्बन्धी सभिति के ग्रठाइसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में 17 भ्रम्रैल, 1968 को पेश किया था, सहमत है ।


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

[^1]:    SHRI SRINIBAS MISHRA (Cuttack) : I beg to move:

