day of March, 1963, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 69 to 72 and 132 relating to the Ministry of Labour and Employment."

The motion was adopted.
[The motions for Demands for Grants which were adopted by the Lok Sabha are reproduced below-Ed.]

Demand No. 69-Ministry of Labour and Employment
"That a sum not exceeding Rs. $20,80,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of paymnnt during the year ending the 31st day of March, 1963, in respect of 'Ministry of Labour and Employment'."

Demand No. 70-Chimp Inspector or Mines
"That a sum not exceeding Rs. $18,32.000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of paymnnt during the year ending the 31st day of March, 1963, in respect of 'Chief Inspector of Mines',"

## Drmand No. 71-Labour and Employment

"That a sum not exceeding Rs. $6,40,19,000$ 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, 1963, in respect of 'Labour and Employment'."
Demand No. 72-Other Revenue Expenditure of the Ministry of Labour and Employment

[^0]31st day of March, 1963, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Labour and Employment'."

Demand No. 132-Capital Outlay or the Ministhy of Labour and Employment
"That a sum not exceeding Rs. $1,06,000$ 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, 1963, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Labour and Employment'."

## Ministry of Commerce and Industry

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Commeree and Industry. Time allotted is eight hours. Hon. Members who want to move cut motions may send chits within 15 minutes.

> Demand No. 1-Ministry of Commerce and Industry

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $78,69,000$ including the sums already voted on account for the relevant services be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1963 in respect of 'Ministry of Commerce and Industry'."

## Demand No. 2--Industries

Mr. Deputy-Speaker: Motion. moved:
"That a sum not exceeding Rs. $20,75,45,000$ including the sum already voted on account for the relevant services be granted to the President to defray the charges which will come in course

## [Mr. Deputy-Speaker]

of payment during the year ending the 31st day of March. 1963, in respect of 'Industries'."

Demand No. 3-Salt
Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $64,96,000$ 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. 1963, in respect of 'Salt'."

Demand No. 4-Commercial Intelhigfnce and Statistics

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

> "That a sum not excesding Rs. $70,43,000$ be granted 10 the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year endisg the $31 s t$ day of March, 1963 , in respect of "Commercial Intelligence and Statisties'."

## Demanid No. 5-Other Revenue Expenditure of the Ministry of Commerce and Industry

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
"That a sum not exceeding Rs. $2,84,19,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to dofray the charges: which will come in course of payment during the year endiag the 31st day of March, 1963, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Commerce and Industry'."

Demand No. 112-Capital Outlay of the Ministry of Commerce and Industry

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

## "That a sum not exceeding

Rs. $8,22,23,000$ including the sums
already voted on account for the relevant services be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 3lst day of Mareh. 1963 in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Commerce and Inudstry'."

Shri Yallamanda Reddy (Markapur): Some progress has been made in industries during the Second P!an. Special emphasis is being laid on the development of heavy and basic industries. There is some increase in inclustrial production also during 1961, but the rate of increase is smaller than in the preceding two years.

The index of industrial production had risen by 1.7 per cent. in 1958, 8.7 per cent in 1959. 12.1 per cent in 1960 and 7 to 8 per cent in 1961. That means there is less increase than in the preceding two ycars. It is four to five per ernt lesser than in 1960 and 0.7 to 1.7 per cent lesser than in 1959. This is not a small thing to be left allone, because in the Third Plan our investment in industries is more, and naturally we expect more production on greater investments, that the rate of increase must be higher, but actually it is less than in the previous years.

Also, shortage of power, transport and raw materials has led to shortfall in industrial production during 1961-62. There is a shortfall of steel production, and the gap between supply and demand is widening. Apart from this, there are shortfalls in industries like cement, fertilisers and machine tools. The installed capacity of cement in 1961-62 was 9.48 million tons, while the production was only 82 millions tons. There is shortfall in fertilisers also. The progress of the Plan in industries in the first year of the Third Plan is not thus very happy.

The Ministry in their Report have tried to avoid all these flgures, and
they have only given the increase that has been attained in the particular year. They have not compared the targets of production in the particular industry and the achievement in that particular year or industry. The Ministry has conveniently avoided giving that information.

During the second year of the Third Plan we are facing a very serious crisis as far as industrial development is concerned. I would like to remind the House that during the Second Plan there was a serious crisis in foreign exchange earnings, and our Planning Commission tried their best to keep the Plan in tact, or at least the core of the plan, or at least the hard core of the plan. We are going to face the same difficulty now due to foreign exchange shortage.

There are three important reasons for this. One is balance of payments position, foreign export crisis and Britain's joining the European Common Market. The second is uncer. tainty as to the amount of financial help that we can get from the Aid India Club due to the postponement of the decision on aid, and also the crash in the New York Stock Exchange. The third is shortage of power, coal and transport facilities that our industries are now facing in the country. Our import requirements in the Third Plan have been estimated at Rs. 3800 crores. The failure to reach the export target of Rs. 3700 crores over the five year period will lead to a dangerous position. The need for maintaining our exports at Rs. 740 crores per year is imperative.

## 16 hrs.

Over the past decade the whole of India's export position has been stagnant. Our trade balance is adverse. If we see the figures, we will find that for 1958-59, it was $452 \cdot 7,1959-60,-301 \cdot 3, \quad 1960-61,-450 \cdot 1$ and 1961-62, April to September,171.7. All this incrores of rupees.

This is the trade balance that we are now facing. Also, over the decade while the total exports of all other countries in the world doubled, India's share declined from $2 \cdot 1$ per cent. in 1950 to $1 \cdot 1$ per cent in 1960 .

Besides this, when Britain jains the ECM, our position becomes more acute. Already Britain proposes to abolish duty free entry for Indian textiles in the British market. This will lead to a reduction of Indian exports to Britain whose purchase provided 18 per cent of our India's foreign exchange earnings.
' In the case of the U.K. joining the ECM, certain advantages would be abolished. As the note prepared by our Research Department here shows, there would be loss on two counts. There would be loss because of the abolition of the preferences and there will be loss because of the creation of new preferences in favour of the existing common market countries. On a rough estimate, 7 per cent or Rs. 10 crores reduction in exports can be feared as the direct consequence of the abolition of the preferences. Another Rs, 10 crores may be lost because of the creation of preferences in favour of the ECM countries.

To come out of this serious export crisis, our Government tries the same old methods, that is priority for transport of those goods meant for export, and also giving all sorts of tax concessions etc. The hon. Minister was telling us that he is going to levy some cess on other goods to subsidise export promotion. This is the way our Government tries to boost our exports, which they have failed all these years. The Government have failed to understand the basic reasons why our export position has not improved, in spite of our efforts all these 10 years. They have also failed to learn any lesson from the past experience; and they now try the same old methods of giving conces. sions for export.
[Shri Yallamanda Reddy]
If this policy is pursued it will lead to only exports for the sake of exports. . This would not help the other industries or economy. We are giving all concessions to the foreign markets. For instance, our exported goods are bought in America for 20 per cent less than American goods of equivalent type. With all this loss, we have to export our commodities to the imperialist markets and the western markets. Because of this, our Government now tries, day after day, giving concessions to promote our exports, mainly depending on the imperialistic countries and the western countries. This would not solve the problem. The real problem behind the crisis is not at all thought of by Government; and Government are not at all prepared to tackle the problem at its very root.

Apart from all this, the success of the export plan depends on the success of the production plan, For imports of raw material and component parts of capital goods are required to increase our production. Thus a vicious circle is created. Much larger imports become necessary for enlarging exports. The vicious circle cannot be broken by the methods which Government is now pursuing. Only a radical and progressive policy of increasing production and an export policy on equal footing with other countries can solve this crisis.

If we see our export trade with other countries, all these years, it has always been in an adverse conditioneither with the U.K. or the U.S.A. From 1955 to 1961, our balance of trade is minus with the United Kingdom as also with the United States of America. Only in our trade with Soviet Russia or other socialist countries, there has been some parity or equality. There is some understanding of our difficulties from the other side. While the imperialist countries try to get as much profit as possible by creating more difficulties
and trying to snatch away more concessions from our export policies, it has not been so with the social countries.

Another difficulty we have to face now is due to the postponement of the decision of the Aid India Club regarding the amount of aid to India. There is apprehension and panic among Government circles. We have got experience of this in the past. For instance, when the Aid India Club was to pass assistance for us, a des patch from Delhi to the London Observer of 17th April, 1961 said that Shri B. K. Nehru was reliably understood to have urged Shri Morarji Desai, the Finance Minister and Shri K. D. Malaviya to make some concessions to the forcign oil companies before the then coming meeting of the Aid India Club group of western nations which was to discuss the foreign currency envisaged in the aid. Further, the oil company diplomats had gone to work in America. The Aid India Club had politely suggested to Mr. B. K. Nehru that it was hardly its job to make good the foreign exchange deficits which could be avoided by a different policy. This is the way how they try to blackmail our Government and try to snatch more concessions. Naturally, because of this, our Government have given some concessions in the past as far as this oil agreement is concern. ed.

For example, when Burmah Shell and the other foreign oil companies refused to refine crude oil imported from the Soviet Union, the Government submitted to blackmail, and mainly to appease these British and American tycoons of oil, Government Imported only 70,000 to 80,000 tans of oil instead of 475,000 tons under the agreement. Soviet oil is cheaper by 18 per cent than the Anglo-American oil. Because of the failure to implement this, our Government lost about Rs. 225 million.

Therefore, it is known from past experience that the Aid India Club always tries to get some pressure put on the Government to snatch some concessions for the imperialistic capital reaching even into the public sector or to get some profit. This is not a new thing for us.

The foreign exchange difficulties are there. The Aid India Club have not taken any decision regarding the quantum of aid that is going to be offered to our Government; and the crash in the American Stock Exchange has also its own bearing on ou: Indian economy. All these are there. This is due to the policy of our Government of always trying to appease the imperialists and the capitalists, to give scope for the growth of monopoly capital inside the country from foreign countries as well as by Indian capitalists. Those people have onee seen that pressure politics yields high profits. That is why they are trying the same tactics time and again and they are putting pressure.

Because of this pressure there are so many violations, as far as the policies of the Third Plan are concerned. There have been violations in several cases of the Industrial Policy Resolution of 1956. You can sce there are so many deviations. Petroleum exploration and exploitation, aluminium, expansion of coal and fertiliser industries have been allowed in the private sector and pressure was being exercised to admit private capital even in the public sector. In the form of export capital coming to India the imperialists are getting so many concessions day by day. If you see the Industrial Policy resolution of 1956 for instance, the maximum foreign capital that can be .allowed is only $49 \cdot 5$ per cent. But more than 50 per cent foreign capital partfcipation was sanctioned in the case of 23 companies are allowed 100 per cent capital investments. This is how the Government are giving time and again concessions to the Indian
as well as foreign monopolists. Unless radical steps are taken this Government cannot come out of the crisis of foreign exchange shortage and cut in foreign aid. Even after two Plans and one year of the Third Plan, we are now importing foodgrains under PL 480. This can be avoided if you can pursue progressive policy regarding land reforms.

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): What is that progressive policy?

Shri Yallamanda Reddy: Give land to the tiller.

Shri Harish Chandra Mathur: That policy is already there.

Mr. Deputy-Speaker: He is not concerned with land policy now.

Shri Yallamanda Reddy: Because the hon. Member raised that point, I can give an example from my State. A family of five members can have in my State land which will yield a gross sum of Rs. 70,000. That is the sort of land reform that the Government has been implementing. Unless radical view is taken and our internal production increases, this difficulty cannot be faced at all. Thore should be total stoppage of direct financial aid to big business and monopolies. I need not tell the details because so many times in this House those details have been given. There should be nationalisation of the industry and business owned and controlled by the foreign monopolists. Pending such nationalisation drastic curbs must be put on the foreign monopolists profits. Only by taking these radical steps, can our Government come out of the difficulties. I can give illustrations of foreign countries taking such steps. Indonesia nationalised 70 per ent of its foreign monopoly capital. Egypt nationalisd Suez canal and a number
[Shri Yallamanda Reddy]
of foreign companies. Cuba has nationalised all the U.S. monopoly concerns. My hon. friend was saying something about the foreign exchange difficulty. Cuba's deficits in the balance of payments in the decade 1959-60 amounted to 1000 million dollars as a result of American exploitation. But after the revolution and after nationalisation, these foreign exchange reserves stood at 196 million dollars in June 1960. Therefore, only by pursing such policies we can come out of the difficulties of foreign exchange or of resources and then alone we can develop our industries in the way that the country needs today.

Coming to my State, the State of Andhra Pradesh has been neglected for all those 12 years as far as industries are concerned. You know recently there was a power cut of 40 per cent and because of that the industries in Andhra Pradesh are facing a very serious crisis, and there may come a position where the industries may have to close down if this difficulty is not overcome. So, the Government of Andhra Pradesh and the people of that State have requested the Central Government, at least immediately to come out of this difflculty, to sanction foreign exchanģe worth about Rs. 8 crores to have a gas turbo plant there.

Mr. Deputy-Speaker: He has mentioned that in the debate on the demands of the Ministry of Irrigation and Power and he is repeating it.

Shri Yallamanda Reddy: No, Sir, Already our industries are facing a power cut. Many times our Government have made a request for the sanction of foreign exchange to see that our industries are not closed down at all in Andhra Pradesh.

About the synthetic drugs factory, I do not know whether the Government have signed the agreement with the Soviet Union or not. Recently. the Government of Andhra Pradesh printed invitation cards, but they have stopped the inauguration of the project. We do not know why that project has been stopped. We see from the press that there have been agreements signed for almost all other projects but as far as this synthetic drugs factory in Andhra Pradesh is concerned no agreement has yet been signed at all. I want to know what the position is with regard to this project.

In regard to Heavy Electricals, some work is being done, and I would request the Government to see that the foreign exchange difficulties do not have any bearing on that project and that the project goes ahead. It is the only project for heavy electricals that we are hearing of after two Plans.

The Andhra Government have been requesting the Central Government since the past ten years that a marine diesel engine factory may be established in Visakhapatnam where there is a shipyard. If I remember aright, the Central Government have promised it in the past. Therefore, I request the Government to expedite this matter and see that a marine diesel engine factory is cstablished at Visakhapatnam.

Coming to coal, the Andhra Pradesh Government have been requesting the Central Government to give some aid or loan for expanding the coal industry there.

Mr. Deputy-Speaker: We are now dealing with the Commerce and Industry Ministry. Coal and heavy industries are over. He need not repeat those arguments.

Shri Yallamanda Reddy: The report has referred to that subject.

Shri Harish Chandra Mathur: Steel and coal are necessary for industries.

Shri Hem Barua (Gauhati): Land is also necessary for industries.

Shri Yallamanda Reddy: The Central Government are putting a stipulation that the management should go over the Central Government. Without going into the details, I would only request the Government to give some aid to the Government of Andhra Pradesh.

Coming to the question of the backwardness of industries in my State, 1 may point out that, as seen from the report of the Ministry of Commerce and Industry, the number of licences issued up to 1-3-1961 by the Development Wing of the Ministry of Commerce and Industry for the manufacure of industrial machinery and equipment and also electrical machinery was about 867. Out of this, Andhra State got only six. So, I have seen today that with all the interests that the Government are supposed to take in this regard, only six licences have been issued to Andhra Pradesh and all the others have gone to particular States, a very small number of States. Therefore, hereafter, I am sure that the Government will take into consideration the backwardness of the States and see that the regional imbalances are reduced by giving special priority for all backward regions for the establishment of these industries.

Mr. Deputy Speaker: Shri Chandak -not here; Shri P. R. Ramakrishnan -not here. Shri Mantri.

श्रो मंत्री (भीर) : उपाध्यक्ष महोदय, कामर्म एंड इंडस्ट्री का जो डिपार्टमैंट है, उस पर बहुत सी चीज़ों का दारोमदार है । - हमारा विदेशी ब्यापार इसी पर निर्भर है । हमारे देश के जो लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा काम किस तरह से मिल सकता है। यह इसी डिपार्टंमंट पर निर्भर करता है। इसी

डिपार्टंमैंट को नंशनल इनकम बढ़ाने में, जिसकें बारे में हमने कहा है कि तीसरे फाइव यीयर प्लान में हम चाहते हैं कि कम से कम पांच परसेंट हमारी नैशानल इनकम बढ़नी चाहिये, यह डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है घौर इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्व का ग्रगर किसी डिपार्टंमेंट को काम करना है, तो वह इसी डिपार्टमेंट को करना है । विदेशेों से व्यापार करने के मम्बन्ध में जो हमारे मंडल बाहर के: देशों में जा सकते हैं या बाहर के देशशों कें मंडल यहां ग्रा सकते है, वे इसी डिपाटंमेंट की मार्फत ग्रा जा सकले हैं। इन सब दृष्टियों से ग्रगर देखा जाए तो कहना पड़ता है कि जो मांगें इस वर्ष के C ले इस डिपार्टमैट की तरफ से पेश की गई हैं, वे मंजूर कर दी जानी चाहियं । उनकी क्या अ्रहमियत है यह भी देखना हमारे लिए बहुत श्रावश्यक है । मैं समझता हू कि वे बहुत ही उपयुक्त मांगें हैं, बहुत ही सही मांगें हैं, ग्रौर में उनका समर्थन करता हूं ।
16.21 hrs.

## [Mr. Speaker in the Chair]

हमारे भाई ने ग्रमी बताया है कि भारत का फारेन एक्सचेंज पौज़ीकान जो है वह् बहुन जटिल बन चुकी है। फारेन एक्मचेंज पोज़ोशान जाटिल बनने का मतलब यह है कि हमारा जो ग्राधिक विकास है, हमारा जो ल्नानिंग है, हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं, जो कि इस फारेन एक्सचज से सम्न्रन्धित हैं, उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका क्या परिणाम हो गकता है, यन देखना हमाने लिये बहुन जहूरी है । ग्राज हमारी फारेन एक्सचेंज के: मामले में पोजीशन यह् है कि इन पांच महीनों में हम कम से कम तीस पर्मेंट श्रपने फारेन एक्मचेंज का खंच कर चुकें हैं ग्रोर इस समय लगभग १०३ करोड़ हमारे फारेन एक्सचेंज में है । ऐसी हालत में क्रगर हमारा ध्यान जा सकता है
[श्रो मंत्रो]
तो इसको घौर कम करने की तरफ नहीं बर्कि इसको बढ़ाने की तरफ ही जा सकता है। हमें देख्वना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा फारेन एक्सचेंज किस तरह से प्राप्त कर सकले हैं, किस तरह से हासिल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि श्रमरीका एड इंडिया कलब ने श्रपनी बैठक को बिना कोई मुद्त बताये हुए स्थरित कर दिया है । उसको हाल ही में एक बँठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था । इस लिहाज़ से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार पर एक चैंलेंज ग्राया है कि वह स्वयं श्रपने पंरों पर खड़ी हो कर देश का विकास खुद श्रपने प्रयत्नों मे कर से । हमारे प्रशान ने कुछ समय पहले हैमें यह कहा था कि हमें बाहर के राप्ट्रों पर, बाहर के देगों पर श्रपना श्राधिक विकास करने के लिए निर्भर नहीं करना चाहिये बल्कि स्वयं श्रपने पैरों पर खड़े हांकर ग्रपना ग्रार्थिक विकास करनाचाहिये गर इसका हमें करके दिखा देना चाहियं। ग्रब मैं समझता हूं कि एक श्रच्छा श्रवसर श्रौर एक ग्रच्छ्धा समय उर्वस्थन हा। गया है जंवर्वक हम यह बता सकन हैं कि दूमरे राप्ट्रों की मदद से नहीं बल्कि स्वयं अ्रपनों ताकन से, ग्रपने प्रयत्नों ंे श्रपने ल्लान को कामयात्र कर सकरे हैं। यह जों चैनेंज उर्पस्थिन हुग्रा है, इसका मुकाबला हमारे मन्त्री महादय मफलना पूर्वक करकें दिखा सकंगे ढ़ेमी मैं श्राशा करना हूं ।

जहां तक फारेन एक्सचेंज कमाने का प्रश्न है, क्रिटेन जो कि यूरोपियन कामन मार्मिट में शरीक होने जा रहा है, उसका हम पर क्या श्रसर पड़ेगा, इसे भी हमें देखना चाहिये । भ्रखबारों मे यह निकला है कि बिंटेने के सेक्केटरी इसी मास यहां ग्रा रहे हैं श्रौर यहां पर वह हमारी सरकार के श्रधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। बिटेन कें उस में शर्राक हाने से क्या ग्रसर हम पर हों सकता है श्रोर क्या प्रभाव फारेन बक्सचेंजं पर पड़ सकता है,

क्या प्रभाव हमारी एक्सपेटर्सं पर पड़ सकता है, यह माननीय मन्त्र्री जी के देखने की चीज़ हैं । टेगा लगता हैं कि इस का बहुत बड़ा क्रसर हम पर हांमें बाला हैं, इसका घसर हमारी एक्सपोट्सं पर बहुत ज्यादा होने वाला है । इस वार्₹ इसें फ़स्वरूप जीं नुकसान होने वाला है एक्सपाट्स्स का, उसको भौ हमें पुरा करना है। में समझना हूं कि इस नुकसान की पूर्नि हम ग्रौर ज्यादा अपर्ना एक्सपाट्सं को बढ़ा कर ही कर मकंते हैं। इस ग्योर ग्रापका विलेप ध्यान जना चाहिये ।

यह सब कुछ हॉंन हुप भी मुझे पूरी श्राशा है कि. हमारीं सरकार फारेन एक्सचेंजं के प्रशन को श्रच्छी तरह सं हल कर लेगी ग्रोर जो कुछ भी संकट घ्राजं हमें दिखाई दे रहा है, उममें मे बड़ी श्रच्ही तरह से निकल सर्र्रवी। इस चैलेंज का हमें ख्वीकार करना हैं। होंगा अंर्र जो मार्केट हैं, उसको बढ़ाना होगगा म्रोर नई नई मर्धिक्ट्स की खों करनी हांगी। यदि ऐेसा करने मे हम सफन हों गए तो मै ममझता हैं कि श्रा' $\AA$ जो संकट हमें दिबाई दे रहा है, उसकों हम दूर करने में सफन हां जाएँंगे।

आवसवोट्स्स बढ़ाने हें लिये कुछ्ध कंमेंजेंज हमारे मन्त्री महोंदय ने दिए हैं। रेल भाड़े में कुछ कंसेगन दिया गया है, समुदी फेट मे कुछ कंमेशन दिया गया है ग्रोर इमी प्रकार से रोड से माल का जो परिवहन होता है, उसमें भी कुन्द कमी की गई हैं । यह जो किया गया हैं, ठीक किया गया है। लेकिन इसकें साथ ही साथ कुछ ग्रोर भी बातें हैं जिंनकी तरफ ग्रापका ध्यान जाना चाहिये। बाह्र के मुल्कों में प्रदर्गानियां जो होंती हैं या जों उनका श्रायोजन fक्या जाता है उनकें सम्बन्ध में श्रकसर लंगों को यह सिकायत रहती हैं श्रोर श्रकसर लंगों का यह कहना है ओ्योर हमारे पश्रों से भी ऍेसा प्रतीत होता है ओ्रोर हमनरे जो एक्सपट्टं लोग है, उन्होंने भी यही बताया है कि इन प्रदर्शानियों के सिलसिले में जिन भारतीयों को नियुक्त किया जाता है, उनको भपने मह्कमों का प्रौर

जो जो चीजें इन प्रदर्शंनियों मे प्रद्दांशत की जाती हैं，उनकी पूरी पूरी जानकारी नहीं रहती है । इसका नतीजा यह होता है कि इन प्रदर्शंनियों का जो ग्रसर बाहर वालों पर होना चाहिये वह नहीं हों पाता है। यही हाल हमारे श़ो रूम्ज का है । में चाहता हूं कि उप－ युक़त ग्रसर ड़न गो रूमज़ का और इन प्रदर्शं－ नियों का कससे हो सकता ：ग्रौर जिन मकसदों से इनका ग्रायोंजन किया जाता है या इनमें भाग लिया जाता है，वे मकसद पूरे होते हैं या नहीं，इस तरफ ग्रापका ध्यान जाना चाहिये । बे क्रादमी इनमे रखे जाने चाहियें जो उन चीज़ों के बारे में जो कि वहां प्रदाईशत की जाती हैं， झ्रच्छा ज्ञान रखते हों झ्रौर जो भी जानकारी। विदेर्शा लोग लेना चाहें，दे सकंन हों।

बजट में हमने देग्रा हैं कि चाय，कणड़ा इत्यादि चीज़ों का एक्सपोटं करके हम काफी कारेन एंकमचेंजं के हूव में कमांने है। हमन यहु भी देखा है कि मरकार ने पक्मयोर्ट ह्वूटी कम को है नाक्कि ज्यादा मे ज्यादा माल वह वाहर भे जाए जा सके। लेकिन फारेन एक्स－ चेंज की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखंने हुए हमें श्रौर जो चीज़ें एक्मपोर्ट की जा सकती हैं，उनको त्क्सपपर्ट करने का भी प्रयत्न करना चाहिये ओंर्रो इसके लिये ग्रगर अ्रावश्यक हां तो कंसेशन देने के लिये तैयार रहना चाहिये । जो भी कंसेसन देने की ग्रावश्यकना हां，वे दे दिये जाने चाहियें । चाय कें सम्बन्ध में हैम देख रहे हैं कि पिद्धेे दों सालों से या पिछ्ञे पांच सालों से चाय से हमारी श्रामदनी कम हो रही है ग्रोर इसका कारण यह हैं कि सीलॉन श्रोर ग्रफीका जसे राष्ट्र भी श्राजं हमारे कम्पी－ हीशन में ग्रा खड़े हुए हैं। उनकें कम्पीटी शन का किम तरह से जवाब दिया जा सकता है घ्मौर किस तरह स हम उनके मुकाबले में खड़े हहो सकते हैं，इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। घा⿳亠二口丿 चात के रेट को कम करके या चाय की परत को म्रच्छा बना कर，किसी भी तरह हें， उनका मुकाबला $f$ का जाना चाहिये मोर

चाय के श्रपने एकसपोर्ट को न केवल हमें कायम रखना चाहिये，बल्कि उसको श्रोर श्रषिक बढ़ाना चाहिये।

ज्यूट भी फारेन एक्सचेंन कमाने का बहुत श्रच्छा साधन रहा़ा है। म्रब पाकिस्तान हमारे माथ कम्पीटीशन मे क्रा गया है भौर इसका ग्रसर हमारी एक्सपोर्टं पर पड़ रहा है । ससी प्रकार से कषड़े कें मामले में चीन श्रोर जापान हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं। इन फारणों से जूट ग्रोर कपड़े की एक्सपोर्टं के बारे में जों शंकायें उत्पप्न हों गई हैं，उनका निरा－ करण किया जाना चाहिये। इन सब वस्तुग्रों का एक्सपॉंटं कसे बढ़ सकता है，क्या इन पर ड्यूटी जो लगी हुई है उसको कम करो बढ़ाया जा सकता है，द्रस पर विचार होना चाहिये । में ग्राशा करता हूं कि इन सब बातों पर ग्रापका ध्यान जाएगा ।

एक्सपाट्सं कं बारे में एक मुदालियर कमटरं। नियुक्त हुई थी। उसकी रिपोटं भी श्रा चुकी है। उस निपोटं को हमारी सर－ कार ने किस हुद तक स्वीकार किया हैं，यह् मामने नहीं क्राया है । मुसे पूरी श्राशा है कि उसकी सिफारिशों का ज्यादा में ज्यादा इस दृधिट से स्वीकार कर लिया जाएगा ताकि हमारी एक्सपोर्स्स बढ़ सकें ग्रौर हमारा फारेन एवसचंज का प्रश्न हल हो सं।

पिछनी वार ज्वायंट कमेटी भाक पालि－ मेंट टू वर्क，सुपरवाहत ए० 3 लुक छण्ट्र वि मंटर आ्राफ एक्सपोट्सं की नियुक्ति का मुझ़ाव प्राया था । उस पर कोरे निण्य नहीं हुग्रा है । इस नरह की कमेटी की इमलिये भी ग्रावश्यकता महमूस होती है कि जो कुछ क्रुटियां हुमारी रह जायगी या जां कमियां गह् जाएंगी यह जो कमंटी बनेगी वह उन त्रुटियों को दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त मिफारिसों करेगी ताकि उन ग्रुटियों को दुर किया जा सर्ष। यह जो प्रोपोजन था，इसका क्या बना है，

## [श्री मंत्री]

इस पर माननीय मन्त्री जी रोशनी डालें। मैं समझता हूं कि ग्रगर इस तरह की को कमेड़ी बने तो ग्रच्छा होगा श्रौर एक्सपोर्ट की जो कुच चीज़ें हैं, उनमें उन्नति हो सकेगी।

इसी के साथ प्राइवेट सेकटर के लिये भी श्रर्भी यह कहा गया कि ? हर६ का जो इण्डस्ट्रियल तेकट था उसके मम्बन्ध्ध में हम पबिलक संक्टर से हट कर प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़े हैं । इसमें झांका नहीं कि इस समय हम पबिलक सेक्टर की तरफ कुछ कम जा रहे हैं ग्रौर प्राइवेट संक्टर की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़े हैं। श्राज की जो हमारी श्राथिक ग्रवस्था है उसको देखते हुए ग्रगर हम प्राइवेट संकटर को ज्यादा से ज्यादा मौका दें तो मैं ममझता हूं कि हुम इस में कोई बुरी चीज नही कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ह्मारे पड़ोसी राष्ट्र बर्मा ग्रौर सीलोन हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि इण्डस्ट्रीज पूरी तरह् से नैंशनलाइज हो जायेंगी। लेकिन ग्राठ साल बाद गेसा समय ग्रा गया है जब उनको श्रपनी पालियी को, जो उन्होंने बनाई थी, रिकंसिडर करने की प्रावइयकता हुई हैं, झ्रौर वे इस तरह् से घोषित कर रहे हैं कि वे श्रपने यहां प्राइवेट सेकटर को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की बात सोच रहे हैं। इस तरह् से हम प्राइवेट सेकटर को न बनने दें। श्रौर श्राज की परिस्थिति में बह पीछे पड़ा रहे, ऐसा ठीक नहीं मालूम होता है श्रीर न वह प्रंक्टिकली मुमकिन है ।

दूसरी चीज यह है कि जब हम पब्लिक सैक्टर की तरफ देखते हैं तो कई शिकायतें सामने ग्राती हैं कि हमारा पबिलक सेकटर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। जो भी पबिलक सेकटर के कारखाने हैं उनमें से $र ०$ फी सदी में ऐ सी रिकायतें हैं कि वहां तत्काल काम नहीं होता है। बहां पर एफिशिएंसी नहीं है या वहां पर कम खर्चं में काम नहीं होता ह, या वहां पर इंडेप्रिटी नहीं हैं । इस तरीके से भ्राज भ्रलग

श्रलग शिकायतें पबिलक सेक्टर की हो रही हैं। यह शिकायतें ग्राज के समय में दुर्स्त होनी श्रावश्यक हैं । साथ हीं जो हमारे पब्लिक सैक्टर का उत्पादन है वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में श्रीर कम मे कम कीमत में हो, इस की तरफ हमें ग्रधिक से ग्रधिक ध्यान देन की ग्रावइयकता है। श्रगर पब्लिक सेकटर का माल कीमती बनेगा तो उसका नैचुरल परिणाम यह् होगा कि ऊपर से जनता पर पेडोगनल टैक्मेशन लगेगा या दूसरी चीज यह होगी कि उस कारखाने की क्वालिटी का स्टंण्डर्डं घट जायेगा, या जो स्टैण्डडं ग्राना चाहिये वह नहीं श्रायेगा । इस लिये पब्लिक सेकटर के श्रन्दर जो माल बने वह झ्रच्छा बने, यह़ भी हमारे ध्यान में रहना ग्रावश्यक है।

इसके बाद एक चीज श्रौर मैं ग्रापके ध्यान में लाना चाहता हूं जो कि समाल स्केल इण्डस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में है । स्माल स्केल ₹ण्ड्द्रीज़ का विकास जिस तरह से होना चाहिये, हम देख रहे हैं कि बैसे नहीं हो रहा है। खास खास एरियाज में उसका ज्यादा से ज्यादा कसेट्रेशन हो रहा है । माहाराप्द्र में मराठवाड़ा ऐसा एरिया है जहां स्माल सेल इण्डस्द्रीज करीब करीब निल के बराबर हैं । हम दस, बारस सालों से इसके बारे में सोंच रहे हैं, लकिन वहां पर स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को कोई प्रोत्साहृन नहीं मिला है। में मराठवाड़ा का जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि वहां पर लंण्ड रिफार्मं होने के बाद २४,००० लोगों को जमीन की मिल्कियत मिली है। किसी के पास बंसिक होल्डिग है और किसी के पास फँमिली होलिंडग है । मतलब यह है कि कम जमीन है ग्रीर कम जमीन पर वह ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें तो भी उनका काम ठीक से नहीं चलता है । श्रपनी फैमिली का निर्वाह करने के लिये वहां के लोगों को ऐंग्रो इण्डस्ट्रीज की मदद लेनो पड़ती है। जब तक ऐंग्रो इण्डस्ट्रीज़ का सहारा नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं हों सकेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि ग, राइ -

वाड़ा में, जो कि एक बैकवर्ं एरिया है, विकास के लिहाज से ज्यादा से ज्यादा इण्डस्ट्रीज चलाई जायें ओर्रौर उसकी उन्नति की जाय ।

मैं ब्रतलाना चाहता हुं कि मारठनाड़ा मे तीन चार इंडस्ट्रियल स्टैट्म गुह करने की घोषणा की गई थी । मगर वह्टां पर एक भी ईंडक्ट्रियन्न क्टेट काम करने के लायक नहीं बनी है। हैस प्रकार मे जिन इंडस्ट्रियन स्टंट्म की सिर्फ घोषणा को जातो रही है, उनकें निये देग्वा भी जाना चान्टिये कि वे दरश्रमल काम कर गही हैं या नहीं। इस के लिये हम चाहते हैं कि ग्राप जिस पालिसी को घंपित कर रहे है उम का त़्जिक्यूयन भीं करें ग्नीर्र मराठवाड़ा जों कि बैकवर्ड एतिया है वहां पर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ ग्रीर एग्रों इंडस्ट्रीज़् चलाने की नरफ ध्यान भी दें।

भी राम सिह (वहराद्च) : क्रध्यक्ष महोदय, ग्राज यह सदन ब्यापार श्रौर उद्योग मंत्रलय की मांगों पर विचार करने जा गहा है । झ्राधुनिक युग में संसार ंके मभी देशां में इस मंग्रालय का कितना महत्व है यह सदन के किसी सदस्य से छिपा नही है। देश की समृद्धि उसके वाणिज्य ग्रोर उद्चांग पर ही निर्भर ग्हती है । हमा देश गें स्वतम्रना प्राप्त करने के बाद उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये तथा देश के श्राथिक विकास तथा सर्वांगीण उन्नति के लिये पांच वर्षीय योजनाग्र्रों का निर्माण किया गया । दूसरो पंचवर्षीय योजना का मुक्य द्येय देश का श्रंद्यंगगी करण करना था । हम इस ब्रात को मानते हैं कि हमारी सरकार ने प्राय: दुनिया के सभी श्रमीर देगों मे कज्जे ने कर बहुन बड़े बड़े कारखनोंँ का निर्माण कर दिया । उस में से कुछ कारखानों में उत्पादन भी। प्रारम्भ हो गया है । परन्तु पूरे देशा का प्रीद्योगीकरण तो दूर कीं बात है, यह कारखाने कुछ बड़े बड़े आहरों में सरकार की ध्रपनी

संपांत तथा सरकारी म्रफसरों कें हुकूमत करने कीं र्चाज बन कर ग्ह गये हैं । इस से देश के उन करोड़ा गरीब ग्रादिवियों को क्या प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा क्रांर उन के रहन सहन कें स्तर में क्या उत्थ।न हुमा यह बतलाना ग्रन्यंन हुषकर कायं होगा । विदेशी सहायता ले का हम बहुन बड़े बड़े कारखाने खोल सकते हैं

श्री वे ० शि० पाटिल (यवनमाल) : ग्रध्यक्ष महाददय, क्या माननीय मदक्य श्रपना भापग पद़ मकने है ?

घध्यक्ष महोदय : व्रित्कुल तो नहीं पढ़ सक्ते । पार्लियामेंट का प्रोर्संजर तं। यह है कि. स्पीचे ज पहृ ीी नहीं चाहिये । मगर चुंकि इस दफा पहली बार चुन का नये मेम्बर श्राये हैं, मैंने इ्म पर इतनी सख्ती से ग्रमल नहीं किया । यह श्रफमासनाक है क्यंगिक यह हिबेट नहीं रहता । भ्रगर बिल्कुल लिख। हुग्रा होगा तो इस का भर्ट ह्वाला नहीं दिया जा मकता जो दूसरे मेन्बर माह्ब बाँले हैं । पार्लियामेंट में तकरी पढ़ी नहीं जाती। मगर चूंकि मैंने कई ग्रादमियों को इज़ाजत दे दी है इस लिये में ट्न माननीय मदस्य से भी कुछ नहीं कह मकता । मगर ग्राइन्दा कें लिये मैं यह जहुर कह मकता हं मेम्बर माहबान मे कि एेसी इजाजत नहीं हाँगी। जब उनको स्चोच करन्नो हांगी तों बिना पढ़े हुये हैं करनी होंगी, इस के निये ते तैयार रहें। इस वक्त तों में उन को इजाजन दे देना हैं।

धी राम संस् : विदेसीं। सहायना लकर द्म बहुत बड़े बड़े कारणाने ग्वेल मकते है नश्या विदेगों में श्रान बाले यात्रियों को वह कार्त्वiने दिया कर उन पर देग की झूरी इल.न क. जान कृ ह्राप हैंड़ मकते हैं। परन्तु न मुड़ठी भर बड़े गहरों में बने हुऐे बहुत बड़े
 का उद्वार नहीं का सकते । यर्हैं कारण धा कि महत्मा गांबा न मदा छाटे छंद्राट्त कन्न करखाने नथा छाटी छांटी मिलें बनाने की राय

## [औरी राम सीद]

वी थी। वह यह जानते थे कि देश में सर्वतो मु कुं। उन्नति तर्भी हो सकती है जब्र देश के हर काने में छिर्री हुई ताकतों का, प्राकृतिक साधन वहु जन बल का पूर्ण सदुपयोग होगा । हमारी यंजनात्रों में इसीं बात की कमीं है कि वह बहुच बड़े बड़े कारखाने
 छोटे उद्योग धन्धों कों। प्रोत्माहित किया जा सकता है ख्रोर वहें कीं गरीव जनना को प्रत्यक्ष हूप मे लाभ पहुंचाया जा मकता है, उन में तेनी कंड च्यवस्था नहीं है। मिसाल के तौर पर हम पूर्वी उत्तर प्रदेरा का लंजे हैं। देश कं सबसे गराब स्वानों में मे वह एक है। परन्नु कंईई ரेरी। यं।जना पर्भा नक नहीं बनाई गई जिम में वहां के प्रक्रुतिक माधनों तथा जन बन का पूरा सदुवयोंग किया जाय, ग्रींर वहां कीं जनता को गरीबी मे मुक्त किया जाय। में जिने बहाराइच का ही, जो उत्तर प्रदेंग के एक तगई का जिला है, उदाहरण लीजिये । वह प्राकृतिक मावनों से भरूूर है पग्न्तु इसका किसं। भो पंचवर्वोय यंजजा में काई उल्लेख भंi नहीं श्राया । यह मुन कान मदन कं। श्रा₹चयं होगा कि इस एक जिन में ही इनने प्रकार के उश्चांगों के निये प्राकृनिक माधन उवलब्ध है । मैं उन को मूर्चों ग्राप के मामने रस्बता हैं। वहां पर जंगलों कं इएकरान है। वहां पर पहाड़ों के नजदीक होने के कारण जड़ं। बूटिया बहुन हैं

जड़ी बूटियों का अ्यगर निर्यात हो तो उससे श्रच्छा काम हो सकता है। चूंकि वहां जड़ी बूटीपै दा होती हैं, इस लिये ग्रगर श्रोषधि निर्माण का काम भी वहां किया जाय तो घ्रच्छे तरीक से हो सकता है।

वहां लाख की पैदावार भी होती है जो कि पक्के रंगों अ्रोर दवाग्रों के निर्माण के काम में भाती है । इस लिये भ्रगर लास उद्बोग की तरफ ध्यान दिया जाय तो यह

भी लाभकर हों। सकता है । लाख की भाज चपड़ा उद्योग के लिये भी चारों तरफ जहूग्न है ग्रौर चपड़ा की बहुत बड़ी मांग है। लाख वहां काफी तादाद में होता है स्रौर श्रगर वहां लोगों को उत्साह दिलाया जाय तों इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है ।

बहराइच जिले में एक छंचटे से स्थान पर एक चींनी की मिल है । समू चे जिले के श्रन्दर चौनी मिलों के लिये बहुन बड़ा स्थान है लेकिन ग्रौर कोई मिन नहीं है । तो वहा चौनी का उद्योग भी किया जा सकता है ।

इधर कुछ सालं से वहां जूट का कारोबार भी बढ़ रहा है ग्रौर कई हजार टन की ज़्ट की पंदावार होती है। झ्रगर बहां जृट मिन खांली जाय तों बंरें, टाट ग्रादि चीजें बनार्य जा सकती हैं ।

वहां जगलों के ग्रन्दर रे़ाम फे लिये भी जरिया है। बहां रेगम के कीफ़े पालने के निये शाहतूत के जंगल लगाये गये हैं ग्रौर इस काम के लिये गवनं मेंट के बड़े बड़े फारेस्ट मौजूद है। श्रगर बहां रेशाम का उद्योंग किया जाय तो बह भी बहुन श्रच्छी तर्ह मे चल सकना है ।

चृंकि वहां पर गवनंमंट के बड़े बड़े फा स्ट हैं, इस लिये वहां फरनीचर का काम भी प्रच्छ्छी तरह से चलाया जा सकता है जैसा कि बरेली श्रादि जगहों में चल रहा है । प्लाई बुड प्रोर हाडं बोडं क्यादि चीजें भी वहां प्रच्छे तरीके से बनायी जा सकती है ।

लकड़ी की वहां काफी इफरात है। इसलिये कृषि प्रोजारीं को बनाने का काम भी वहां भ्रच्छ तरीके से चलाया जा सक्रता ह 1

वहां दियामलाई में काम श्राने वाली लकड़ो, सेमल, के बड़े बड़े जंगल हैं म्रौर नोग उस लकड़ी को बाह्र भेजते हैं। यदि वहां दियासलाई का उद्योग किया जाय तो वह् उद्योग भो ग्रच्छ तरोके से चल सकता है 1

वहां जंगल के श्रन्दर कत्था भी बहुन बड़े पैमाने पर हों सकता है घौर कत्था बहां कुछ होता भी है। देश कं श्रन्दर क्त्ये की बड़ी मांग है । म्रगर इम उद्योग को प्रोत्साहित किया जाय तो वहां बहुत बड़ी *तादाद में कत्था निकाला जा सकता है ।

वहां पर जंगल ह । इस निये कुछ लोगों ने छंट्रे छंटे डेग्ररी फामं कायम कर रखे हैं। लेकिन यें छोटे हैं ग्रौर उनकी तर्फ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता । भगर इस काम को थोड़ा सा प्रोत्सह्नान दिया जाये तो जसे श्रलीगढ़, श्रागरा श्रादि की नरफ बड़े बड़े डपरी फार्म हैं ரें ये बहां भी स्थापित किये जा सकत हैं ग्रोर दूध उद्योंग वहां भ्रच्छे प माने पर किया जा सकना है ।

जंगल के श्रन्दर उधर एक तरह की लना होती है जिससे रस्सा बनाया जा सकता है ग्रौर एक घास होती है उससे भो लोग रस्सा बनाते हैं। इस लिये वहां पर रस्सा उद्यांग को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है ।

बेंन वहां बहुत ज्यादा लगना है। ग्रगर सारे बैन के जंगल को मिलाया जाय तो दम पंद्रह मोल का प़िग्यिा बेंन का हांगा । ग्राज नेंन को मांग बहुत ज्यादा हैं। ग्रगर कोशिड को जाय तो इसका उद्यांग भी वहां चाऩ किया जा सकना है ।

वहां झीले उहुत हैं जिनमें नरकुल पैदा होता है। उममे घटाइयां श्रोर पर्दे बनाये जा मकत हैं । इसका भी वहां श्रच्छा काम दो सकता है ।

उधर सी|लों कं घ्रन्दर गोंद होता हैं । उससे शीतलपाटी बनाई जाती। शीतलपाटी की बहुत मांग है । शीतलमाटी का उद्घोग वहां चालू किया जा सकता है । उसको भी प्रोत्सहान दे ना चाहिये ।

उषर कागज बनानं के लिये लुगदी भी मिल सकती है। इस लिये च्रगर कोशिश की जाये तो वहां पेपर मिल कायम करने की भी गुंजाइग है ।

जिस प्रकार कानपुर में चमड़े का उद्योग है वैसा वहां भी स्थापिन किया जा सकता है । वहां नैपाल गंज में कुछ वषों से यह काम हो भी रहा है । हमारे जिले में बबूल की छाल बहुत मिल सकती है जो कि चमड़ा उद्योग में काम श्राती हैं। झ्रगर वहां चमड़ा उद्योग शुर् किया जाये तो श्रच्छी तरह चल सकता है ।

शहद की मांग बहुत ज्यादा है । वहां शहद बहुतन ज्यादा हैंता है जो उपयं।ग तक में नही श्राता । भगर इकट्टा किया जाये तो हमारा श्रनुमान है कि बहां हजारां मन शहद मिल सकता है जिसका झ्रपने देश के म्मन्दर इस्तंमाल किया जा सकता है झ्रोर उसकों बाहर भी भेजा जा सकता है ।

शी बत़े : सर्वोदय का भेजना चादिय, ।
शी राम सिह : उधर झीलों में मबलियां बहुन पायी जानी हैं । तो वहां मत्क्य पालन उद्योग भी fिया जा सकना है ।

पशुपालन का काम कर्ते: ऊन वर्गारह् का काम भी बहां झ्द्धी नग्र चल सकना है । वहां लंग त्क तरह का नमदा बनातंत हैं जां बिद्धानें के काम अ्राता है। उसका लंग जाड़ों में इस्तमाल कर्ने हैं। उधर उसर्का मांग है, इबर मांग नही है । कोगिश की जाये तो वह् काम भी बहां घ्रच्द्धा चल सकता है।

बरतनों की मांग बहुत है भौर बहां पर कर्टे जगह इसका काम होता है लेकन छोटे

## [श्री राम सिंह]

पैमाने पर होता है । श्रगर उसको प्रोत्साहन दिया जाये तो वह काम भी वहां बड़े पैमाने पर चल सकता है ।

चूंकि वह जंगल के किनारे का तराई का इलाका हैं इसलिए वहां पर सरसों बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होती है श्रौर उसको बाहर भेंлा जता है । ग्रगर कोशिश की जाये तो वहां पर श्रच्छे पैमाने पर लेल उद्योग चलाया जा सकता है ।

उधर पत्थर वर्गैरह काफी तादाद में पाये जाते हैं जोकि सफेदी बनान कें काम में ग्रा सकता है। सफेदी को मांग बहुत ज्यादा हैं। वहां पर लकड़ी की मुविधा हैं इर्मलिए इस काम को भी वहां ग्रच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। वहां पर इमली ग्रौर तैंदू के पेड़ काफी तादाद में हैं ग्रोर इनकी लकड़ी ऐसी है जो विस्फोटक पदार्थ बनाने के काम मे ग्रा सकती है । उनके सूखे बक्कलों से विस्फोटक पदार्थ तैयार किये जा सकते हैं श्रौर यह् उद्योग वहां पर कायम किया जा सकता है ।

वहां पर सीमंट के लिए एक तरह की मिट्टी पाई गई थी। वहां के उद्योंगपतियों ने उस के लिए पहले कोशिएा की थी ग्रौर इसलिए वहां सीमेट उद्योग भी चलाया जा सकता है।

उधर यह् तलल ग्रोर इन्र वगररह् का भी थोड़ा काम होता है लेकिन यह काम ग्रभी बड़े पैमाने पर नहीं चल रहा है। इसको श्रगर प्रोत्साहन दिया जाय तो इसका भी उद्योग वहां पर स्थापित किया जा मकता है ।

ग्रब एक ऐसी जगह जहां पर कि इतने प्रकार के उद्योग हों ग्रोर जिन से कि देश को काफी लाभ पहुंच सकता है, उद्योग मंत्री महोदय को उधर ग्रवशय ध्यान देना चाहिए श्रोर उनको चलाने के लिए वहां पर प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा करके वे श्रवशय देश को लाभ पहुंचा सकते हैं श्रोर उसको समृद्ध बना सकतं हैं । बस मैं इस से ज्यादा ग्रोर कुछ नहीं कहना चाहता ।

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha): The most immediate problem before the country today, especially before the industrial world, is the shortage of foreign exchange. The Aid India Club has created a very critical situation for us.

You Sir, were very kind to entertain some of us yesterday in the Constitution Club. While speaking there, Shri Dhebarbhai described the meaning of the Club as to get together, and also as a danda to hit. The members of the Aid India Club are experts and excel in both. Whatever may be their attitude, we are still very grateful to them for all the help and assistance that they have given, I am also grateful to them for having created this critical situation for our country, because it will make us rise to a man, and I think the challenge must be accepted by one and all in the country, and especially by the industrial people, those who are concerned with it, both in their own interests in the long run and also in the interests of the country.

I am very happy that the Government has created a new Ministry of International Trade and put it in the charge of a dynamic personality. Although young, he is quite experienced, and has tremendous force and drive. I will refer to a simile from the Maha Bharata if you will permit me. The Pandavas were in difficulty and the Kauravas had organised the chakra vyuha. International or global trade today is so complicated and difficult that it is something like a Chakra vyuha. especially for a new nation which is just coming up and wants to trade in the international market. It is something like going through the chakra vyuha. When in the absence of Arjuna, Yudhishtira, Bhima and all the other great warriors found it very difficult to get in, they had to rely on Abhimanyu, and when Abhimanyu was going ahead,
all the others put together gave him assistance, although that assistance was not of much avail, and the result was not very good, for, Abhimanyu was unfortunately killed. Similarly, the situation here is not less difficult, and the Government has found an Abhimanyu, but I hope he will not be left alone. Although I have given this simile, I am in right earnest when I feel that all the Ministries concerned must put their resources and their intelligence together to give assistance to this Ministry so that our export is promoted. Because, after all, what are we exporting? Our total national gross produce is Rs. 11,000 crores; and we are exporting something about Rs. 500 or Rs. 600 crores a year. It is hardly 5 to 6 per cent of the total production in the country. Other nations which have much larger production in the world, are exporting out of their production 10 to 12 per cent or even more. If we want to get through our difficulty, even if there is an annual increase of Rs. 100 crores in exports. that would be only sufficient for the present. Although our capacity should be increasing more and more cvery year, Rs. 100 crores is not much. It is just 1 per cent of the total production that we are having in the country, both agricultural and industrial. The only thing is whether we can properly organise and co-ordinate our efforts both in Government and in industry and agriculture. If proper co-ordination is done and full efforts are made. I have no doubt that this can very well be achieved.

Apart from earning foreign exchange by export, I think we will rise as a nation and earn the prestige all over the world that we mean business. Otherwise, the situation is such that we will be humiliated, and unless we get the aid from the Aid India Club and other foreign countries without any strings or without humiliation, we must not
accept that. I say this not because of national pride. It is not only applicable to our own country but we must not create a precedent by which other smaller nations who are also going to get and are getting aid from other countries will lose their self-respect. We can preserve that by setting an example which would be creditable to our nation. In the international situation today we must also be able to create that sort of atmosphere.

For that reason I would appeal also to the industrial people all over the country that they should put together all their efforts. Whatever reasonable and minimum assistance that they should have must be given by Government. The Government should also look into their genuine difficulties and give them all the assistance which they genuinely require. If that is so, there would be no difficulty. I do not see any difficulty then that we should not be able to export the quantity of materials that is desired by us.

For exporting, we have necessarily to produce more in our country, in industries as well as in agriculture. In the agricultural field we have not much land available now because most of the land which is cultivable is already under cultivation. But intensive cultivation can be resorted to. The Agriculture and Food Ministry has taken many steps; but the results are not very encouraging. All the steps that are being taken do not properly reach the kisans, the agricultural labour and the land owners in the villages. There is red-tapism in between. Taccavis and other things are not properly given to them in suitable times and a lot of misuse is made in between. If all this redtapism can be removed and if taccavl and other assistance is properly given to them at the proper time it will be good. Even the manure sometimes does not go to them in time. They get it after the monsoon is over and the crop is finished. What can they
[Shri Kamalnayan Bajaj]
do? If these things are properly coordinated, it will do good.

## 17 hrs.

I will give a story which I read in an American magazine. A small school boy was coming from the school. He had taken some money from his mother to get a pair of new socks because he had torn his socks. He forgot and came home. He asked his sister whether she would mend his socks for him. She said, 'No'. He asked his mother and she also gave some excuse and the aunt also did the same. The poor boy was left in a worry as to how he will have socks before he went to school the next day. Later on, the mother felt some sympathy for the boy. So, when the boy slept she mended the socks and cut it slightly. Then the aunt did the same thing and the sisters did the same thing. With the result the socks were hardly there and when the boy got up in the morning he found that there was almost nothing and he could not wear them. Co-operation was there but co-ordination was not. If proper planning, proper co-ordination and co-operation were there, the difficulties would not be there. This co-ordination is lacking in our management and because of that many difficulties are arising. The industrialists have to face many genuine difficulties. When they approach the Government officers even for their genuine difficulties they find, not always but often, as if the Government officers are obliging them. They forget that people are contributing by their industrial development and they are also striving and sacrificing and doing all that the labour does or the Government or the country requires of them. In that if the Government officers assist them properly and promptly things can be very much improved. If these protections are given to the industrial world and if a challenge is made to them on a partiotic cause. I do not think the industrial world will be
lacking in coming forward to show the size of exports which will be the pride of the country.

धी श्रचल सिहृ (भ्रागरा) : श्रध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्री श्रोर कामर्स हमारे देश के लिए बहुत श्रावरयक है। बत्गैर इंडस्ट्री कें कोई भी देश उन्नति या तखकीी नहीं कर भकतता है। दूमरी लड़ाई के पेश्तर हमारे भारतवर्ष में उद्योगों या इंडस्ट्रीज का बहुत ग्रभाब था, यहां तक कि मुर्ई या दीया-सलाई तक वाहर से ग्राती थी, क्योंकि ग्रंग्रेजों को यह पालिसी थी कि हर एकर चीज़ बाहर से मंगाई जाये ग्रौर हिन्दुन्दुस्नानियों का यहां पर उंडम्ट्री को बढ़ाने का काई मौका न दिया फाये । दुर्भाग्य या मौभाग्य मे दूमरी लड़ाई गुर हृर्⿱ । उम वक्न नमाम चोंजों का ग्रभाव हाँ गया ग्रोर भाग्तवर्षं में छस ब्रान की श्राबए्यकन्ना हुई कि यहां इंडस्ट्ट्रीज गुर की लंगयें ग्रौग नत्र इंड्ट्ट्रीज को प्रोल्माहुन मिला। बुर्णाकम्मती में हम ใ. श्रगस्त, ? ८ 心 को ग्राजाद हुए म्रीर देव की सना हमारे हाथ में घ्राई । गुरू के तीन चाग वपं कारफ़ी गढ़बऩ आ्रौन बहुन ही परेगाना कें थे, डककन हममारे नजब्बैकार नेनाग्रों न, हमारी़ा कांग्रेस सरकार न उस fि्थिति को काबू में किया श्रौर फ़र्टं फ़ाइवयीप्रर प्लान को चलाया, जिस कें बाद सैकंड ग्रोश थंड फ़ाइत्र-पीप्रर प्लान्ज भी चलाये गये ।

गुरू में हमारी इंडस्ट्री बहुत पीछे थी, ऐेकिन फ़स्टं फ़ाइव-योश्रर प्लान में, जो कि २००० करोड़ रुपये को थी, कई सी करोड़ रुपया लाजं-सेलल, मीडियम स्केल श्रीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़्र के लिए रखा गया । इस के साय ही दस्तकारियों, हाय की इंडस्ट्रीज़जैसे खादी का काम प्रोर हैंडलूम का काम है--को भी प्रोल्साहृन दिया गया, ताकि बड़ी श्रोर छोटी इंडस्ट्रीज साथ साथ चलें घ्रोर तरकी़ी करें ।

भारतवर्ष इतना बड़ा देशा है कि इस में इंडस्ट्रो का पनपाना कोई मामूली़ी काम नहीं है ।

इस के श्रतिरिक्त यह एक कृषि-प्रधान देश हैं। यहां के श्रस्सी प्रतिरात लोग लेती करते हैं, जब कि दूसरे देशों में--वंग्लंड, श्रमरीका, श्रास्ट्रेलिया श्रोर पोलंड श्रादि में-मुशिकल से पंद्रह बीस परसेंट श्रादमी खेती का काम करते हैं ग्रोर ग्रस्सौ परसेंट ग्रादमी इंडस्ट्रीज मे लगे हुए हैं । इंड्ट्रीजज के ज़रिये ही कोई देश खुशहाल हो सकता हैं। हमारे देश की ग़रीबी का कारण ख़ास तौर पर यही है कि हैमारे यहां इंडस्ट्री को प्रर्गति श्रौर विकास का मौका नहीं मिला है ग्रोर कृषि भी कम दर्जे पर है ग्रोर ग्राविकसित है । यहां पर ग्रायेसाल बाढ़े ग्राती हैं ग्रौर फ़मल ग्रच्द्धी नहीं होती है, जिस ं। कारण लाखों कराड़ों रुपये का गल्ला बाहर से मंगाया जाता है। इम तरीके से लंगों को मौका नहीं मिलना है कि वे अ्रपनी इंडम्ट्री को पनपा मकें ।

खुझी की व्रात है कि फ़म्म्ट श्रौन सैकंड फ़ाइव-यीग्रर प्लान्ज़ कें वाद ग्रब थडं फ़ाइवयीप्रर प्लान का प्रथम वर्प लग गया है श्रैर हम इंडस्ट्री की प्रग्गति की तरफ़ बढ़ रहे है । इस वक्त ह्मारी इंडस्ट्री दो मी गुना, वर्वलक ढाई सी, तीन सौ गुना हो गई है । सिलाई की मझीनों का उत्पादन कई सौ गुना हों गया है। पहले साइकलें यहां पर वाहर से ग्राती थीं, लेकिन ग्रत्र दस व्रार्ह लाख्व माइकलें इम देशा में बनती हैं। साइकलों का उत्पादन भी कई सौं गुना हो गया है । इसी तरह बिजली के पंखे श्रौर दूसरी मझीनें बनती हैं। इन कें ग्रलावा ₹ंमिकल्ज़, फ़र्डलाइज़र ग्रौर लोहे के बड़े गड़े कारखानें कायम किये गये हैं। पहले पचास लाख टन लोहा बाहर से श्राता था श्रब वह् ग्राना बन्द हो गया है श्रौर हम ने यहां पर लोहे के बड़े बड़े कारखाने खोल दिये हैं, जिस से वे करोड़ों रुपये बचा लिये गयें हैं, जो कि लोहे के लिए विदेशों में जाते थे श्रौर उन से हम श्रपने देश की इंडस्ट्री को तरक्की दे रहे हैं ।

फ़ारेन एक्सचेंज का भी सवाल है। ग्रगर हम कच्चा माल वाहर भेजें और पकका माल

न भेज, तो फ़ारेन एक्सचेंज का नुक्साम होता है। बाहर से तरह तरह की मशीनों को मंगाने के लिए फ़ारेन एक्सचेंज खर्च किया जाता है । एक समय था कि कई सौ करोड़ रुपया फ़ारेन एक्सचेंज में था, लेकिन आ्राज मुईिकल से सौ, सवा सो करोड़ रुपया रह गया है, कोंकि इस वक्त है श्रपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं । यह बहुत खुछी की बात है कि हमारी ₹ंडस्ट्रीज इस बक्त काफ़ी तरक्की कर रही हैं। जो कोई विदेदी लोग यहां श्राते हैं श्रोर हमारी इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, तो वे हैरत में ग्रा जाते हैं, क्योंकि पिछ्झले दस वर्षो में भारत नें गान तौर पर इंडस्ट्री में जो तरक्की की है, वह कल्यना ंें वाहर की त्रात है ।

इमी नग्ह मे चास, काटन श्रौर रबर उद्योग में भी काफ़ी तरक्की की गई है अौर जूट उद्यांग का भें = हुन थिकाम हुश्रा है । हग तग्ह मे इस वान की कोधिाश की जा ग्ही है कि हम मैलफ़-सपोटिग हों जाय । मुझे विशवास है कि हम चौर्थी पंच-वर्पीय योजना में सैल फ़-म्योटिग हो जायगे । इस बवत मंसार में मकान्नले की दौड़ नगी हुई है । हर द्रेश इस ज्नात की कोशिशा में है कि हुम अ्रपनी ज़हरत श्रपने भ्राप पूरी करें, लेकिन हिन्दुस्तान ही ரे या मुल्क है, जिस को करोड़ों हुपये का माल बाहर मे मंगाना पड़ता है। लेकिन यह खुशी की ब्वात है कि इस में भी कमी हो गई है ग्रोर ग्रन हम बहुत सा माल बाह्र भेजते हैं। एक ममय था कि हम कां करोड़ों रुपये का कपड़ा विदेशों से मंगाना पड़ता था । श्राज ह्मारी ड्वंक्स्टाइल इंडस्ट्री ने इतनी तरककी की है कि द्रेख कर संतोष होता है। करोड़ों गज़ कपड़ा विदेशों में भेजा जाता है । पहले लंकाशायर, मैनचेस्टर ग्रोर श्रमरीका से यहां कपड़ा श्राता था, लेकिन श्राज करोड़ों फुपये कi कपड़ा वहां जाता है। यह बड़े संतोष का विवय है। हम श्राशा करते हैं कि यह् मिनिस्ट्री जो प्रयत्न कर रही है, उस से हमारा देश बहुत जल्वी सेल्फ़-सपोटिग हो जायगा ।
[भी श्रचल सिंत]
नुमायशों काफी लाभदायक होती हैं । नुमायशों इस लिए की जाती हैं कि सब देशों की कम्पैरेटिव तरक्की मालूम हो जाये - यह मालूम हो जायें कि हमारे देशा ने अ्रौर अ्रन्य देशों ने क्या प्रगति की है। हाल ही में दिल्ली में दो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फ़ेयर हो चुकें हैं, जिन में हमारे देशा की ग्रोर संसार कें श्रन्य देशों की इंडस्ट्रीज़ ने भाग लिया । उन से लोगों ने महमूस किया कि ग्रन्य देशों ने ग्रौर अ्रपने देश ने इंडस्ट्री में कितनी उम्नति की है श्रौर हमारे यहां क्या कमियां हैं आौर किस तरह उनको पूरा किया जा सकता है ।

मुझे ग्रागरा डिविज़न इंडस्ट्रियल एगज़हिबिशान कें साथ सम्बद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा था, जिस का उद्घाटन माननीय मंत्री, श्रो मनुभाई राह, ने किया था। उन की इच्छ्छा थी कि वह ग्रागरा की इंडस्ट्रोज़ को देखें। एग्ज्जहिबिशान में उन इंडस्ट्रीज़ को देख कर उन को संतोष श्रौर खुझी हुई । श्रागरा की डिविजन की १०义 इंडस्ट्रीज़ वहां पर मौजूद थीं। लेकिन छोटी इंडस्ट्री वालों ने शिकायत कि हम को रा मैटीरियल नहीं मिलता है । वे बड़े हैन्डीकीव्ड रहते है म्र्रां उन कों गड़ै। तकलीफ होंती है । वे मुकाबला नहीं कर सकते है । हमारे श्रागरे मे बहुन गा माल ग्रफीका ग्रादि को जाता है । खास जौर से मोटर पाट्ट्रंस जाने हैं, वहां पर शू इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लाखों जांड़े विदेदों, ख।स तोर से रभिया, जर्मनी ग्रीर ोलैंड, को जाते हैं। उस कें बास्ते भीं रा मैटीरियल्म की बड़ी श्रावश्यकता है । इमी तरह से बंगल इंडस्ट्री है, जिस के लिये फिरोजाबाद बहुत मशहूर है । वह्यां पर वैंगल्स बनती हैं, कांच का सामान बनता है, जो कि तीन या चार करोड़ रुपये का होता है ग्रौर विदेशेों को, खास तौर से ईस्ट सशिया को, जाता है । मैं तो चाहूंगा कि इस ग्रोर हमारे मंत्री महोदय पूरा ध्यान दें । जो रा मैटीरियल्स

की कमी है उस को पूरा करें, तभी हमारो दिककतें ठीक हो उकती हैं । हमारे यहां बड़े बड़े कारखाने हैं, जैने कि फरंलाइजर के हैं, पेनसिलीन के हैं, के बल कें हैं। भोपाल में बड़ा कारखाना खुल रहा है। इती तरीके से बहुन कारखांन अ्रोर भी खुल रहे है । कुछ खुन रहे हैं श्रौर कुछ खुन गये हैं, ग्रौर कुछ में काम गुह हों गया है या शुरू होने वाला है। इन मे मैं ग्रागा करता हु कि ग्राने वा ने पांच सालों में हमारा देश सेल्व सपोंf' ग हों जायेगा श्रोंर जों हमारे 50 फो सदी श्रादमी खेतो में लगे हुए हैं उन में में कम से कम शै या २० फी सर्दी श्रादमी इंडस्ट्रीज में लग जायेंगे प्रौर ह्नागग दन गु गहान हों मकेगा । ग्राज हम चाहने हैं कि भाविप्य में हमारी पर कंपिटा इनकम बह्डे । वह नर्भी बहेगी जब्न हमारी हंडस्ट्र्रैज वढेंगी। मैं श्रागा करना हैं कि हमारे मंत्रो महाँदय इस नरक पूरा ध्यान देंजै ग्रींर रा मैंगीरियल्न नऍलाई कग्ने का पूरा प्रयन्न करेंने ।

जं। डिमान्ड्म न्रीवां गई है, मैं उन का पूग मदंन फंज्ना है।

श्री बड़े : माननीय अ्रध्यक्ष महुंहय, कामसं शेंड इंडक्ट्रों, वाणिज्य तथा उस्यांग की जां डिमान्ड्य हैं उन पर मुझे थोड़ा मा प्रकाग डालना है, लंकिन मैं उन का थांड़ा सा वि १ध कर्ता हूं । उस का कारण यह है कि वाणिज्त तथा उन्यंग के श्रन्दर जो थलंनिंग की गई है वहु प्लैनिंग बहुतु श्रच्छी है परन्तु जों उस का एगिजक्यूणन है व बहुन खराब है।

Hardly has said in Test of Dubervilles:

> "I11-judged execution of the well-judged plan and the call seldom produces the comer."

छसी तरह से प्लंनिंग वेल जज्ड है, हम ३४ करोड़ पया खादी उद्योग के लिये खर्च

करने जा रहे हैं, लेकिन उस का एगिज्यूयू शन इल जज्ड है। जब हम खादी उद्योंग को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे प्रदेश में ग्रांर सारे भारत में जितना रुगया हम खादो पर खंवं करते हैं वह दरग्रस्ल ख।दी उद्योंग में जो बुनकर है उन कें काम में नहीं ग्राना है । मैं ने देख $i$ है कि सन् $\mathscr{Q}$ है₹ के पहले खादी उग्चंग बंडंड या श्राल इंडिया ख.दो। ऐंड विनेज इंडस्ट्राज बों तैंभार हुप्रा ।
 खादं पुंड विलेज इंडस्ट्राज कमिशन हा गया ल्लेकिन उस में परिवतंन केषवल नाम का
 एक श्रनायलय जंधा ह्ं गया है। लेकिन प्रनायलय किस के लिये ? देश में तीन 'नरह के लंग है : धौंग, काले ग्रार निकाले । घौले जो लंग है उन के वास्ते तो वह है ही, लेकिन जों डिस्ग्रन्टल्ड एिलमेग्रम कांग्रेस के हैं, जिन पें लिये कोई उद्यांग नहीं। रहा, जों स नैदग में पद यात्रा करते करते श्रीर दह़ी ख्बतेते खनां यक गये हैं, उन के लिये खादी बंडं तैयार हृं। गया है, जों मध्य प्रदेग में है।
 करने कें वाम्ने कुया दिया जाना है तं। वहां कायं तों कुज हैंता नह़ीं। में ने देख $i$ है कि खादो का पट्टना छद्देश्य यह या कि ग्रामं। Iमiं 4 प्रत्येक श्रादरी कों काम मित्र । प्रत्येक बुनकर ग्रपनी उदरपूतिं करें। काइतकार भं। कुत्रु ममय ग्रनएमालायद रहता है । जब उस के पास खारो समय हो ता वह कुष कार्य करे । लंकिन मैं ने देखा है कि बुनकरों को कोई उच्चोग नहीं मिलता है। बुनकर श्रपने उय्यांग कां छांड़ कर अहृरों में श्रा गयें। तेल का धन्वा भी डूब गया । तेली भी शहर में ग्रा गये ग्रोर सादी उद्योग बोंड की माफंन तेल घानी उद्योग निकना, ान कुटीर उद्यांग निकला, क्रीर उस में सब कांप्रिस भक्त, जो खादी की ोपी पहनने वाले हैं, रख लिये गये । घ्रब एक तरफ तेल घानी उद्योग चलने लगा श्रोर दूसरी नग़फ हमारे यहां एक्स्पेलर

को भी परवानगी मिल गई । चार चार जिनिंग फैक्ट्रियां थी, उन की जगह चार झ्रायल मिल्स चलती हैं। चार चाप्रायल मिल्स खुलने से घानी उद्योग का जो तेल हैंता है उसे काई खरीदता नहीं। उस के लिये सम्सिडी रक्वी है ? रु० ? ग्रा० लेकिन उस का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि जो ग्रायल मिल का तेल होंना है वह सस्ता पड़ता है।

श्रब हमें देखना है कि दरम्रस्ल कामर्स ऐंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की पालिसी क्या होनी चाहिये। ग्रामों में यदि प्रामोद्योग चलाना है, यदि वहां खादी ग्रौर विलेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना है तो वहां पर कारखानों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । लेकिन वह तो सोरालिस्टिक पैटर्न क्राफ सोसायटी की बात ह्मेशा कहते हैं । जिस तरहा से गायत्री मंत्र का जप होता है उसी तरह से वे सब जगह से सोर्शलिस्टिक पैटनं श्राफ सोसायटी की बात करने हैं । लेकिन हम देखते क्या हैं कि केंपिटनिन्निस्टि वैटनं ग्राफ संसायटी़ी बढ़ रही है । जंहां पर हम मुनते हैं कि सार्सालिक्टिक पंटन्न श्राफ सासायटी करना है वहां हम देखान हैं कि केषिट्रिम्टिक पंटनं ग्राफ मांसायदी़ है जिनने भी सीपरनिस्ट हैं वह् मंत्री के पास जाने है ग्रोर ग्रपने कारखाने के लिये परवानगी ले ग्रांने हैं । फोरन श्रायल मिन्न तैयार हां जाती है । यदि ग्राज देखा जाय तो बुनकर उद्योंग, खादी उद्योग, धान कुटीर उद्योग, हाथ से कुटे चावल का उद्याग, यह सत्र खत्म कर दिये गये है श्रोर जो डिस्प्रन्टल्ड लोग कॅँग्रेस के हैं, जों एक तरह से ऐेजी या घ्राइडल लोग हैं, उन को वहां पर पाला जा रहा है । उस का जो उपयोग होना चाहिये वह दरम्रस्ल इस प्रकार होना चाहिये । में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं । जसे हमारी कोम्रापरेटिव मोंसायटियां हैं, खादी का निर्माण करने वाली सोसाटियां हैं उन को पैसा दे कर उन से बुनकरों का काम लेना 939 (Ai) LSD-8.
[श्री श्रचल सिंह]
चाहिये । लेकिन मैं देखता हूं कि वहां पर भी बड़ी गड़बड़ी होती है। वहां उन के हिसाब में घोटाला है । बराबर श्राडिट उन का होता नहीं है । इस के बाद मैं ने देखा कि वे दूसरे लोगों को मधदूर रख़े हैं। बुनकरों को म्रलग रख कर दूसरे म"ंंदूरों से काम करा कर खारी तंयार कराई जाती है । खादी क्रा गई तो कोई खादी का स्टाक लेता नहीं है । वह पड़ा का पड़ा रह जाता है । श्रब उस स्टाक को क्या करना चाहिये ? बड़ा विचार हुग्रा । तब हमरे गासन ने ठहराया कि जो बेचारे गरीब फ़ाँं क्लास के कम्मचारी है उन की वर्दियां खादं। की कर दी जायें । हमारे मध्य प्रदेग के शासन ने दस लाख वर्दगों कें लिये खादं। ग्रामॉद्योग कमिशन से खादं। खर्रदि लिया । ग्रब बेचारे चपरासियों को जों श्रच्छा कपड़ा मिलता था मिलों में उस की जगत पर उन को ख्वादी उयोग की वर्दवं को पत्वनना पड़ा। श्रौर वह्त खादिं भी तेंर्ना कित तिंन तिएन चार चार महान में फड जार्ती है ग्रौंर बेचारे चपरासी क्रों्रेस कें: नाम में चिक्ता गे हैं। दम नाख वरिवों कें लिये जो हमारे इन्दीर छःटन टेबस्टाद्रल मिन मे काएड़ा खरीदा जाता था वह वन्द हो गया। मिल्स का इतना नुकसान हुम्रा । इधर खादी के लिये सबीसडी देंने थे खादी की बटिंयां तैयार हुई, गुनिफामं तैयार हों गई । चपरासी मेंज़्ँ उड़ाने लगे, जिस को मुन कर मुझे दुःख ह्तोता है । वह कहने लगे कि देखा, श्रव तो खादाध की टांपी पहनने को मिल गई है, लाइसेंस मिल गया है भ्ष्टाचार करने का। ढाई श्राने की टोपी का ठक्कन सिर पर ग्रा गया। इस तरह की बातों से शासन के बारे में जनता में काफी श्रसन्तोष पंदा हो गया, ग्रौर वह भी खादी उद्योग की वजंह से ।

श्यगर इस काम को ठोक से चलाना है तो हमारे कामसं ऐंड इंडस्रीज डिपाटंमेंट को इस पर विचार करना होगा कि इस

में किस तरह से सुछार किया चत्वं सकता है । इस में जो डिफेकट हो उनको दूर करना चाहिये । इस के बारे मे में पविलक ग्रकाउंद्रस कमेटी की राय बतलाना चाहता हूं कि जो स्टाक्स थे वह् किस प्रकार खरं किये गये । इस के बारे में पबिलक ग्रकाउंट्रस कमेटी की राय है कि जो भी स्टाक्स थें उन के सम्बन्ध में काफी घोटाला हुग्रा है खादी ग्रोर ग्रामोद्योग में । मेरी विनती है fिक स्रगर बादो ग्रामय्योग को बढाना है, ग्राम की इकाई का निर्माण करना है और महात्मा जी ने जो उदेशय रकखा था ग्रामों को स्बावलम्बी बनाने का, ग्रगर दरप्रस्ल इस डिपारंमेंट को उसे स्वावलर्म्ब बनाना है तो इस पर ठीक से विचार चरना चाहिये । यदि वह् स्वाबलम्ग्वी नहीं बनता तो इसमें क्या खराबी है इसका झ्रापकों विचार करना चाहिए, लेकिन इसका काई विचार नहीं करता।

हमने देखा है कि प्रत्येक कारखाने में जहां जहां सन्वसिडी श्रौर ग्रांट दी जाती है, उसका हिसाब नहीं लिया जाता ग्रोर उसमें घोटाला होता है। इसीलए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक बुनकर, प्रध्येक चमार ग्रोर प्रत्येक तेली काँ सर्रस्डी देकर उनके काम को प्रोल्साह्न दिया जाए ग्रोर ग्राम को इकाई मान कर इस काम को चलाया जाए। ऐसा होगा तरी ग्राम स्वावलम्बी हो सकेगा।

भी भ्रीनारायण दास (दग्मगा) : ऐदी है। यंजना शुन ठुई है ।

भी बड़े : यंजजना है लेकिन हम तैयार करने लगे थे गणर्भत कां अ्रंधर बना दिया बन्दर । तेपी स्थितित है। ग्रापका कहना ठैक है कि योजना है लेकिन उसके ग्रनुनार काम नहीं हो। रहा है यंजना का एर्ज्जक्यूशन ठोक. से नहीं होता।

ग्रब मैं काटन ग्रंरर टैकसटाइल को तरफ: श्राता हू । मेरा एरिया काटन म्रौर प्राउण्ड नट

प्रोड्यूपूंसग एरिया है । खानदेश में भी यही स्थिति है । लेकिन हमारे काम में गवनंमेंट का बड़ा हस्तक्षेप होता है। शासन का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है ग्रोर हर तरफ कण्ट्रोल लगा हुग्रा है जिससे काम करने में कठिनाई होती है।

पहले जब किसान काटन बंने जाता है, तो उसके लिये एक ग्राडंर है काटन कण्ट्रोल ग्रारंर कि श्रमुक स्थान में ग्रमुक प्रकार का बंज बंया जाए प्रांर श्रगर एसा नहीं किया जाएगा तो 2000 रुपया फाइन या छ महीने की सजा हों जाएगी। किसान घंबरा जाता है कि हमको तो बोना है पर हमको सीड सरकार से लेना हांगा ग्रींर उसके झ्राडंर के ग्रनुमार बंना होगा । तों सबसे पहने तो यह बड़ो जबरदस्नी है । इसके बाद जब काटन तैयार करके जिर्निंग फैंच्री में डाला जाता है, तो वहां उमकी सीलिलग अ्रंऱ फ्लांर प्राइम मुकरंर की जाती है, 600 रुपया
 की जाती है। ४०० प्राइप उम वकन नक रहती है जब नक कि काईतकार श्रपनी पैदावार को मारं: में नहीं लाना । उसके ब्राद जब्र कै ीैटलिम्ड उनका खरीद लेने हैं नों उसकी कीमत छ $0 \circ$ ह्रो जाती है ।

ग्रगर छोटे छोटे माहूकारों ने काटन को खर्दाद लिया तो फिग मग्कार का हम्तक्षेप होना है। इस काम के लिये मरकार ने गिकिवजेंगन ग्राफ काटन बेल्स एक्ट तैयार कर लिया है । उमका ग्रयं यह है कि इनने बेल ग्रमक मिल को देने हुंगे ग्रीर इनने बेल दूसरे मिल्न को देने हुंगे । इस प्रकार के कण्ट्रेंल मे लोग तंग श्रा गए हैं। मैं देखना हूं कि जितना जितना ज्यादा कानून बनाया जाना है ग्रोर ग्रकमर रखे जाते हैं उतना ही भ्रट्टाचार ग्रौर रेडटेपिज्म बढ़ना है ।

रिक्वज़ान होने के बाद काटन यार्न तैयार हृंना है। उस पर भी कण्ट्रोल है। जो बुनकरों को यानं दिया जाता है उस पर कण्ट्रोल है घ्रौर उसकी प्राइस बंधी दुई है। जो

काटन मिल में जाता है अ्रौर उससे जो कपड़ा बनता है उस पर एक्साइज ड्यू £ी लगी हुई है। उसका प्राइस कष्ट्रोल है । तो इस तरह से काटन बोंने से लेकर घ्रौर कपड़ा बनाने तक उस पर तरह तरह का कप्ट्रोल रहता है। श्रोर इस काम के लिये तरह तरह की कमेटियां झंर दूसरी संस्थाएं हैं जसे दण्डस्ट्रीज़ (डेबेलपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन ऐंकट), इण्डियन काटन मिल्स फंडरेशन, टैरिफ कमीगन काटन टैवसटाइल फण्ड कमेटी, $१ ८ ६ ?$, फंकटरी इंस्पेकशन स्कीम श्रौर बहुत सी हैं। इसके श्मलावा स्टेट का कानून, काटन टैक्सटाइल श्रार्डर, है श्रोर उसके ग्रन्तरंत स्टेट हस्तक्षेप कर्ती है। इन मब बातों से लोग काफी तंग ग्रा गए है। श्रोर उन्हांने काटन $T$ या के श्रन्दर मूंगफनी बंना का है कर दिया है। ग्रीरेर बहुन से एिरिया خं हमारे यहां ग्रीर खानदेग ऑं जहां पहने काटन हैंता था अ्रब ग्राउण्ड नट होता है । ग्रगर सरकार तौन चार माल पहेले बं: फिगर देखे श्रोंर उनकी ग्राजकत्न के: फिगमं मे नुलना करे तो उसको मालूम होंगा कि काटन का एंशिया कितना कम हु गया है । इसका कारण यद है कि ग्रापने काटन टेंकमटाहल उण्डस्ट्री कां ूूरी नग्ह मेंग्रन्ताड़ज कर्वं ग्वा है ग्रौर काटन बंॉने मे नकर ग्राविवर नक इस काम में ग्रापका बड़ा हम्नक्षेप हुँना है इसी में ग्राज देग में काटन की कमी पड़ गही है ।

जब लंगों ने काटन की जगह ग्रतुण्ड नट पैदा करना प्राग्भ यर दिया तां काटन fिनिनग फँक्ररीज की जगह ग्राउण्ड नट ग्राइल भिल्म गुह हां गयी। उन पर्मरकार ने एकमाडज़ ड़ूर्डी लगा दौं स्रीए जो चार चार पांच पांच ए. अ्सपंलर वाने काग्र्वाने थे उन पर भी एक्कमाइड़ ड्वी लगा दौ, जिमका नतीजा यह हुग्रा कि बड़े कैनैटलिम्टों ने बड़े बड़े कारस्वाने ग्वोल दिये श्रोर ह्द्रों न्लंग मारे गए।

ग्रब मैं हैंडलूम इण्डम्ट्री की तग्फ ग्राना चाहता हूं । हैंडलूम के बारे में मरकार कें यह नीति हुई कि इसको पावर मे चलाया जाए. । इस पर जितनी कपड़ा मिनें हैं उन्हींने शिकायन

## [श्री बड़े]

का कि ग्रगर हैंडूमन का पावर से चलाया जाएँगा तं। हमारे काम का धक्का पहुं वेगा । इसनिये उन्होंने जिनने पावर लूम थे पहले उनकां साल करने की को, शेश की लेकिन तब देबा कि ऐेमा करने से कांग्रेस का बोट नहों मिलेंगे । तब कहा गया कि पावर लून का रजिस्टर करखा लिया जाए ग्रांर पू०० रुया रजिस्ट्रेगन फाम रखो। ग्रोर इस कार ३० हजार पावर लूम्म का रीजस्टर कर दिया। ग्रापके किणर है कि दे दें ६े ६ हजार पावर लूम है लेकिन ग्रापने केषल ती I हुजार का ही रजिस्टर किपा ग्रोर बाका के लिये कह दिया कि फिार वराबर नह्ं थे । यं फिनर कमंं ग्रोर इण्डन्ड्रोज डिपाटंदेंट के कितर हैं ग्रोर मेरी दृष्टि में ये 干ड्टेटिस्टिकम सहो हांाने चाहियें नेक्रिन इस श्रन्नर का देखने से मुने पेपा लगना है कि किसी ने ठीक हो कहा है कि :

> Statistics is like a lady's dress. It exhibits a little but hides much.

तों इम प्रकार को चाज हमारे मामनं अ्राती है कि ग्रापіें फिएर है ६ 6 हजार नें ग्रौग ग्राप केषवन ३० ह्ना₹ पत्र्र लूम्म पर टैंक्स लगाने हैं। नो मेंे कहतँ का तान्पपं यह है कि टैक्मटाइन इणहस्ट्रा में इनना हस्नक्षे मर्कान की श्रांर मे किषा जाना है कि नोंग उस्न है। गए हैं। इपनिजे मेग मुझाव है कि जा इनना जपादा कण्ट्रोंन नगा हुग्रा है उसको कम किया
 हैं ग्रोर लंगग मांचने हैं कि इस काम को छोड़ दें। इसलिवे मग्रान का यह काणर्रोगन कम कग्ना चाहिए।

श्रमो हमारे देशा में दस लाख काटन बेल्स को कमीं है। मरकार ने ? $=0$ हृजार बेल लोग स्टेपिल काटन ग्रमरीका मे मंगायो है । लिकिन यह के₹ल फाड़न काड़ा बनाने कें लिये है, हमारो जपादानर मिलें तो कोर्म कषड़ा बनातो हैं लेकन यह काटन टाटा तिड़ला कें निये मंगायी गती हैं जिनको मिलें फाइन कपड़ा

बनातो हैं । ग्राज हमारो सरकार टाटा, बिड़ला घ्रौर बाटा कें चक्कर में है। इसलिये जब तक हम इन तोनों टाटा को टा टा नहीं कहेंगे तब तक देश को जो कैषीटलिस्टिक सोसाइटो है यह सोशालिस्ट पैटनं की तरफ नहीं ग्राएगी। यही जनता का इम्र्र्रान है जो कि ग्रापकें सामने रख रहा हूं ।

इस के बाद दूमरा घंबा बरतन बनाने का है लेकिन इस बंब्ं कें वास्ते जो रा मैटीरियल चाहिए उस पर भी कण्ट्रोल है ग्रोर मजदूरों को पोतल का पत्रा नहीं मिलता । इस कारण वह घर बैंे हुए हैं । तो ग्राज इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। श्रापने इंडस्ट्रीज्ञ को में ट्रनाइज कर रखा है । इनको डिमेंग्रलाइज करके गांव गांव में फललाया जाए तभी गांव स्त्रावलम्बी बनेंगे । प्रोर यदि ऐमा नहीं किया गया तो जो ३४ करोड़ हुपया अ्रापने तोसरी योजना में खादी क्षे निए रंजा है वह उपर्ष ही जाएगा। मेरी विनती है कि खादी कां जाँ सनभिड़ी दी जा रही है उसको बन्द कर्वें देग्वना चाहिए कि इसमें कितना लास है । ग्राप कब तक इस प्रकार जनता कों गढ़ी कमाई हैं ${ }^{\circ}$ पे कां ग्वादो पर ख्वं कग्ते रहेंशे। ग्राज खादी महात्मा गांधो का नाम चलाने के लिभे चनायो जा रही है । वदोंकि यह शासन गांर्यी जो के नाम पर चलना है इसलिये खादों उद्यांग को चलाया जा रहा है। होना तो यह चाहिए था कि प्रतेंक कांत्रेस सदस्य ग्रोर प्रत्रेक भाग्नवामों एक घंटे ग्रपन घर में चरखा चला कर मून निकाले । लेकिन बह नहीं है।ता । श्राज तो एक गांधो रिलीजन हों गया है श्रौर जसे हम साल में एक बार श्रात्रण कें महीने में प्रावण्णो कन्ने हैं ग्रोर——सर्वं पापक्षयानार्थजनेऊ पहन लेते हैं प्रोर गाँमूत्र पो लेते हैं, उसो. प्रकार २६ जनवरी को आ्रोर २थ ग्रगस्त को राजघाट पर जाकर लोग——ंन्नैंक मारकेंट पापक्षयनाथं खादो धारणाम्यहम्-कह् कर खादो पहनते हैं ।

प्रध्यक्ष महोदय : क्या यद भो काममं भौर इण्डस्ट्री डिपार्ट मेंट को जिम्मेवारा है कि फौन खादो पहनता है ग्रौर कौन नहीं पहनता ।

भी बढ़े : मेग कहना इतना ही है कि सूत निकाल कर, उसका कपड़ा बना कर श्रोर गांव को इकाई मान कर इम काम को चलाना चाहिए् । इस वास्ते मै कहना चाहना हूं कि यह जों खादी उद्योग है देट इज ए सरसिडी इज्ड इंडस्ट्री । इसकी स्वनस शीट देखने से पता चलता है कि जनता की गाढ़ी कमाई का कितना पैसा इस न नो लंगड़ी इण्डस्ट्री में लग कर खत्म होता है ओंर्रौर बर्बाद हाँता है। ग्राइदर छण्डस्ट्यियलाइज दी कंट्री श्रौर पूरे देशा का यन्त्रीकरण कर डालियं । लेकिन ग्रगर यंत्रीकरण नहीं करना है ग्रौर महात्मा जो का नाम चलाना है तो कम से कम इतना तो कोजिये कि बिलज इडस्ट्रीज कां ग्राप श्रणनायें ग्रौर उनको प्रोत्साहन दें । छोटे छाटे ग्रामोद्योग श्रौर कुटीर उद्योग चनाइये श्रौग उनको बढ़ावा दीजिये। बस इतना ही मुझे कह्ना है ।

Shri Deshpande (Nasik): I rise to express my views on the working of the Commerce and Industry Ministry. There cannot be any doubt that during the last fifteen years, ever since we have achieved freedom, we have made considerable progress, so far as industrialisation of the country is concerned. Place before us the picture of the country as it was twenty years before, and let us see how the things are today. There is tremendous difference. And every Indian ought to be satisfied that in spite of several difflculties, we have made considerable progress.

My predecessor does not see anything good in this Government and in this country. I think he was much happier under the British.

Shri Bade: No, not at all.
Shri Deshpande:......for, today, he does not think that we are making any progress.

The khadi industry has worked wonderfully, and even today he will realise that khadi is an industury which gives many people employment as yet, and it gives employment to millions and millions of people who do not get any alternative. I would ask the hon. Member who preceded me and who criticised the khadi industry what he has done to give employment to those persons. Is there any alternative with him? If he provides the khadi workers with any other alternative, and if they go there, I shall thank him and the workers. It is easy to criticise those who are working in difficult conditions, who are working in the villages, where they havenoalternative employment If my hon. friend would go to a khadi centre and will try to live there for a year or so, he will realise how difficult it is.

Shri Bade: I have gone.
Shri Deshpande: I have been wearing khadi for the last forty-two years, and I have tried to conduct a few khadi centres also. So, I do not want to take lessons on it from my predecessor. It is very difficult.

I would like to repeat here that amongst the khadi workers, there are the noblest men of this country. There are people who are imbucd with the best of motives, who served the country throughout their lives, who have remained in the villages, and who have never had any idea regarding publicity. If anybody wants to criticise them, he is welcome to do so, but I do not think that he can go anywhere near the poor khadi worker so far as the ideology is concerned. They might have committed certain mistakes. I know that when a thing expands, some evils enter into it. I have zone through very carefully the criticism that was levelled on the khadi board and the khadi workers by the Estimates Committee. I hope that the khadi workers themselves will benefit by that thing.

There are great people in the khadt industry. Can you have a better man

## [Shri Deshpande]

than Shri Vaikunt Lal Mehta? Do you know his life? Do you know how pious he is? He is at the head of this organisation. If you have read the criticism of the Estimates Committee, you will find....

Mr. Speaker: The hon, Mrmber might address the Chair.

Shri Deshpande: My hon. friend has not cared to read the reply given by the khadi workers. The khadi industry is spreading. Even today, if my hon. friend takes some interest he will sce how khadi is being developed at many centres and how the villagers are getting employment.

I have seen in Hyderabad with my own eyes two thousand Muslim lady workers spinning on charka. I went and made enquiries, and I found out that at least six hundred of them had been getting Rs. 2 per day continuously for one year. I think it is not a small achievement. In a country like India, we must be more interested in man-absorbing industries and not man-saving industries. I am not against basic heavy industries. In a modern age, they are necessary and we must have them. At the same time, with the huge population that India has, unless and until we take more and more interest in small scale industries, we cannot solve the problem of poverty.

Today there is an enormous increase in the population. Unless and until we spread small scale industries everywhere, in every corner of the country, the country cannot have any hope.

Shri Bade: That is what I said.
Shri Deshpande: Yes. But the hoar. Member wants to criticise those who are doing something.

He said that there are several restrictions. This is a welfare state. Those days whin we used to say that that gove:anctit is the best which governs the cast are gone. It is a
welfare state. We are living in a planned economy. We want to get certain results and they cannot be had without any controls. He said that so far as the sowing of cotton is concerned, restrictions are there. If he will go to East Khandesh, he will find that people have been benefited. They have improved the quality of cotton, they are getting good prices and their economic condition is much better than what it was four years ago. These results have been achieved during. the last three or four years. But it is only due to the controls applied by Government. Nothing could hàve been achieved without controls, in a free cconomy. We are moving in a different age. As I have said, we have made considerable progress in industrialisation. Several difficulties were there and there are, no doubt, difficulties even today. But on the whole, we are making good progress.

So far as my State is concerned, very little development has taken place during all these 15 years. In the Marathi-speaking areas, the land is mostly dry and inferior.

Shri Jashvant Mehta (Bhavnagar): National integration!

Shri Deshpande: Unless we have industrialisation there-small scale industry, medium scale industry and big industry-the question of poverty cannot be solved. No doubt, this is true of all India. But Maharashtra, comparatively, is a backward State. Leave aside Bombay City, and you will find there are no industries worth the name.

I am sorry the hon Minister is not here, but through you I would like to tell him this....

An Hon. Member: $H e$ is here.
Shri Deshpande:, . . .that in my State the general impression is that the Industries department here has not treated the State and those who came here for help and co-operation with
sympathy. They are under the impression that the authorities here are rather unsympathetic. I know of a few people who came over here for help and co-operation. But they went back disappointed. I am sorry for this condition. I hope that this position will be considered by people in office, people who are concerned. The Government of India officers also were not very sympathetic. This is not a very good situation. I hope it will be improved.

So far as my district is concerned, there is not even one single industrial estate. There are about 15,000 powerlooms in Malegaon. They are working very nicely. If my hon, friend who proceded me, who criticises everything, goes to Malegaon, he will find that that industry there is thriving. They are mostly small units, and they are worked by Muslims. They are doing well.

Shri Bade: Powerlooms are taxed.
Ghri Deshpande: Yes. But in spite of the tax, they are working very well.

Their great difficulty is in getting yarn for their powerlooms. If the of India would extend their hand of powerloom owners in establishing a spinning mill there, that will be a very good thing for developing that industry.

## Shri Bade: Exactly.

Shri Deshpande: So far as the small scale industry and cottage industry are concerned, there is great hope in them. But among these workers there is a section which is very orthodox, extremely orthodox. Times have changed and they must also take into consideration the modern times. Handloom industiy dions not mean now that everything must be made by hand, and that it should be as rough as possible. Those old days arc rone. We must take to better implements. We must have more and easy production. We must have good finished articles. And this can be done by modern tools and by the use of
power wherever possible. To this, those interested in khadi and village industries must not take any objection.

For instance, I have found in my district that the yield of paddy is on the increase. The area under paddy is increasing, and the yield per acre is also increasing. And they want easy processing of their products, but some people say that hand-pounding must be resorted to; they have not started one hand-pounding centre, but in the name of hand-pounding they want to refuse licences for rice milling haulers. The agriculturists are suffering considerably because they produce paddy and it is beneficial to get the paddy converted into rice and then go to the market. There are a few mills at big centres. One has to leave one's village, take one's stuff in a bullock cart, one has to go for miles together and then find out when he can get his turn in the big mill, because he has to wait there. Thus, unnecessarily he is put to difficuity. If he can have a rice mill hauler in his own village, it will help him, and I cannot understand why that should be denied. Let it be on a co-operative basis or even for individuals who want to have it, because if processing facilities are there, the agriculturist saves time, it is more economical. Handpounding centres are not started, and then after a couple of years they say that they tried their best to organise a centre but they could not. Then, what happens is that they simply act as agencies, unknowingly of course, of the big millowners who are making huge profits. So, these things should be taken into consideration by those who are interested in small industries.

In my district we have organised on a co-operative basis a very good eentre of hand-pounding, and that centre is working simply because the Government is co-operating with us and are giving orders to the centre for supplying rice to jails and hospitals in the S'ate. That is why that centre is wrrking. It is working
[Shri Deshpande]
on a co-operative basis and in a somewhat satisfactory manner. But nowhere else is there any handpounding centre, and in the name of hand-pounding to refuse people rice milling haulers is a thing which we cannot tolerate.

There are many other things which can be said about small-scale industry. Small-scale industries must be spread over in the villages and thy must be organised on modern lines, and wherever possible, power should be used, and with better tools and implements we must try this experiment. In that alone lies our hope.

So far as industrialisation of the country is concerned, as I have said, we have made considerable progress, but more stress, in my opinion, ought to be laid on the public sector. It is only by laying all stress on the public sector that we can make rapid progress to our cherished goal. i think that the public sector was neglected to some extent. If it had been developed with more care and caution. we could have got better results. Today the picture is rather disappointing, and I hope those concerned will take note of it.

When we say that considerable progress has been made, it does not mean that there is no room for further improvement. There is room, no doubt. Fifteen years before when we had just attained freedom, we were in a very bad position. We had nothing, there were no people who knew the know-how-of things. Now we are in a better position, we have got technicians, we have got some raw material, better experience. I do think that with the experience that we have, we can make better progress in the coming future.

Shri Firodia (Ahmednagar): Mr. Speaker, Sir, I rise to support the Demands made by the Ministry of Commerce and Industry. At the outset I must congratulate the Ministry for
supplying us with exhaustive notes which really give extaustive information even to the new Members of Parliament.

During the last few months we heard a whispering campaign against the Commerce Ministry that the Ministry has gone beyond its means and issued licences to the private sector which were not utilised or which were at least 30 per cent more than the targets fixed. If this is really correct. I will congratulate the Ministry that it has done so. The other Min'sins; should emulate the exampie of this Ministry by giving more licenc 3 for achieving the targets fixed.

We have seen that in the Commerce Ministry in the Second Five Year Plan, though we had given more licences we have only reached the target. Due care should be taken, at the same time, that people of big business, that the interested people do not exhaust the licences they do not exhaust the capacity with the intention of selling the liceaces witi some good-will after some time. The department should now take action to revoke the licences if nothing has been done so far during the last 2 or 3 years and issue the same to the new entrepreneurs who want to do that kind of thing in different States.

In this report, no information has been given about the scheme which Government had made known to the country about engineer entrepreneurs. Government had said that if an engineer wants to start an industry, it will give 90 per cent of capital and he will be asked to start the seme. But I would ask the Government to give us the figures as to how many licences were issued like this and how many persons were refused permission. What was the total result during the last 1, 2 or 3 years?

[^1]given a licence to get machinery from a country from which he does not want. He has corresponded with some country for some machinery and then he finds that he is given the licence not to that country but to some other country and Government wants him to take machinery from some other country. He is discouraged by that. After all, the amount will not be much; it may be a few lakhs. The man is a small man Thereicir, I would urge on the Ministry that at least in the case of the engineer entrepreneur the licence should be given to import from the country from which he wants to import and also that kind of machinery which he asks for.

Then, as regards exports, I would say that as my friend Shri Bajaj said, that requires the close attention of Government. We are really fortunate in having Shri Manubhai Shah as the Minister for the purpose. Unless we export more. I do not think we can ever reach our target of industrialisation. The forcign exchange position is becoming difficult every doy. Thougit we have decided to export things to the tunc of about Rs. 720 crores this year, I think that figure also will fall short of our requirements. We will have to raise that figure to at least Rs. 800 or Rs. 850 crores and find out ways and means to achieve that figure.

It may be that we will have to suffer some privations. It may be that our consumers will have to wait for some time for buying things. It does not have any effect if we reduce our cloth consumption by one yard per head for the next 2 or 3 years and export the cloth to other countries. In fact, I would suggest that we may request the industrialists and the people to suffer these privations to export things during the next one, two or three years. By doing so we may earn important foreign exchange,

If required, Government may even force the industries to export a certain percentage of their products even if
it be at a loss. If required, Govert ment may even levy half a per cent or one per cent tax on the industries which do not export anything out of India and use that money for subsidising the industries which reatly export goods from this country. This might even creats some shortages in this country and might give a little rise in the price also. But if we take care of the price rise in foodstuff, I think we should not mind a little rise on certain other commodities, if we export things to the foreign countries. We should also try to make economy in the foreign exchange and keep a very strict watch on the endorsements which we make on the import licences and make sure that the deletion programme is followed strictly by the industry. Sometimes an atempt is made by using the endorsement to overcome the difficulties of deletion programme and they bring goods from other countrics and use the same here in India.

Rural industries are required to be set up for giving employment and adding wealth to the rural population and help in raising the standard of living of the socially backward sections that make up the rural population. Rural industrialisation should not be confused with the setting up of a few industries or the setting up of agricultural processing industries only. There should be a variety of industries established in rutal areas with a view to creating an industrial society. A well-planned approach might create rural, industrial and commercial approach that would se co-operative and would be predominantly socialistic in character.

There are a few industries started in urban areas by urban people. We have not reached the rural economy or the rural population. On account of the difficulties of electricity and water people do not want to start these industries in rural areas. As far as Maharashtra is concerned, as my predecessor has said, if we ignore Bombay there are very few industries

## [Shri Firodia.]

which are started in the rural areas We grow long-staple cotton of $1^{\prime \prime}$ and we can grow gotton with a staple of 1 and $5 ; 16^{\prime \prime}$. If spinning mills are started in Maharashtra area, we can very well have good earnings out of that cotton which we grow in that area.

It has been shown in the report that 75,000 spindles were allotted to Maharashtra. They have been given to eight units for substantial expansion. But the revoked capacity is $1,14,000$ spindles and the same is not allotted. I would urge the Government to allot it to co-operative mills which can be started in rural areas or semi urban areas. We are growing long staple cotton and that can be utilised by these mills for producing good yarn and for giving it to the powerlooms and the handlooms.

### 17.53 hrs .

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]
I would say something about the public undertakings. Under the company law we have got to adopt a resolution by the board of directors if certain relations are employed in companies we have got to take the permission. In the public undertakings in the boards of directors, there are persons from the Government or from the public. Even in respect of public undertakings, if relations of Ministers of the State or Central Government. Members of Parliament or Assemblies or of Government servants drawing more then Rs 400 or Rs. 500 are to be employed, permission of the board should be taken so that the charge of favouritism, etc. which is made in respect of public undertakings would not be there. In such cases, a special resolution may be adopted or the details may be made public. That will reduce the charge of favouritism.

The Minister of Industry in the Ministry of Commerce and Industry
(Shri Kanungo): Shri Firodia means the 'relation of Government'.

Shri Firodia: No. Suppose my rela_ tive is being appointed in a public undertaking. The company has got to pass a resolution and place it before the public that a certain person related to a Member of Parliament is being appointed in such and such capacity. It he is a relation of a Minister here or of a State Government or a relation of a Government servant who is drawing about Rs. 400 or 500 as salary, permission should be obtained.

Shri Morarka (Jhunjhunnu): It is there for the public limited companies.

Shri Firodia: That is there for the public limited companies. But I am talking about the public enterprises which are owned by the Government, and everybody, whether he is a Member of Parliament or anybody else, when he is the owner of that public enterprise, should also be considered as a director and permission should be taken. We must restrict it to some extent. and therefore, I am suggesting that this sort of restriction must be there

Then in the report it has been mentioned that we are trying to export molasses. We had enough molasses which we could export last ycar. I think if we thy to prepare from molasses other commodities such as power alcohol, etc., it will be easy for us to export them and send them to other countrics or use them in our own country; instead of exporting the molasses, we should export the othar things which we can get from the byproducts of suzaresne.

As regards bagasse there is a lut of bagasc which is lueing wasted in the sugar factorics. I would urge on the Government to etort small parrer units in differest parte of the country so that the bagasse could be very easily used and those units could be started in the private or the cooperative sector. It is said that

9603 Announcement re: JYAISTHA 17, 1884 (SAKA) Demands for Grants 9604 result of Division
licences are being given for large paper factories. The small people like the agriculturist who may be a member of a co-operative sugar factory cannot take part if the paper factory is very large or if it requires large capital. This factor must also be taken into consideration.

I would then refer to the raw materials position. Sometimes the people say that the position is very easy. It was said that pig iron, for example, was available in plenty but if we take the small industries into account, we find that pig iron is not available - to these industries in time. Quotas are allotted, and even if steel quotas are allotted, for about one or two years the quota is not received sometimes. The quality or category which the small industries require is not given to them and some other thing is offered. I think we must give priority to the small-scale industries in the matter of giving licences for raw materials, becausc, we find that in the matter of big industrics, there are people in Delhi who have got offices in Delhi and they can contact the Government officials and get the raw materials which they require. But for the small-scale industries, there is difficulty, and so the Government must decide that priority should be given to them. If there are hundred wagons available, say, at the Bhilai plant, some quota should be given to the small induitrics and some quota may be restricted for consumption by hig industrics. It that is done, I think the small industries can thrive and come up.

With these worts 1 resume my seat.

## ANNOUNCERIEN: KE. RESULT OF 1)! "J'ON

Mr. Deputy-Speaker: I have to inform the House that there was an error in the announcement of the result of the Divizion heid on June 6 , 1962, on cut motion No. 324 on Demand No. 48 in respect of the Ministry of Home Affairs. The House has already taken a decision and his error has
absolutely no effect on it. However, I consider that the correct position should be on record.

On a check-up of the photograph and the proceedings, it now transpires that the correct result should be 'Noes' 121 and not 120 as announced on June 6, 1962.

DEMAND FOR GRANTS-contd. Ministry of Commerce and Indus-TRY-contd.
Mr. Deputy-Speaker: There are some selected cut motions relating to the Demands under the Ministry of Commerce and Industry which may be moved subject to their being otherwise admissible.
Concessions to foreign private capital
Shri Vasudevan Nair: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Commerce and Industry be reduced to Re. 1." (82).

Failure to implement the Industrial Policy Resolution
Shri Vasudevan Nair: I beg to move:
"That the demand under the head Ministry of Commerce and Industry be reduced to Re. 1." (83).

Mechanising of coir industry without providing proper avenues for employing the workers who will be thrown out of employment.
Shri Vasudevan Nair: I beg to move:
"That the demaind under the head Ministry of Commorec and Industry be reducet to Re. 1." (84).

Policy of not allowing State Governments to start industries in State Sector.
Shri Vasudevan Nair: I beg to move:
'That the demand under the head Ministry of Commerce and


[^0]:    "That a sum not exceeding Rs. 81.000 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

[^1]:    Many times it so happens that when a man goes in for a licence he is

