### 14.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Forty-third Report
Shri Hem Raj (Kangra): I beg to move:
'That this House agrees with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th April, 1964."

Mr. Deputy-Speaker: The question is. . . .

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): I equest that the time allotted for Shri Yadava's Resolution may be extended by one hour.

Mr. Deputy-Speaker: That is not in the report. We are adopting the report now. We shall take that up later.

The question is:
"That this House agrees with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th April, 1964."

The motion was adopted.

RESOLUTION RE: DISPARITY IN INCOME-contd.

Mr. Depaty-Speaker: The House will now proceed with the further discussion of the Resolution on Disparity in Income moved by Shri Bhishma Prasad Yadava on the 22nd April, 1964. Shri Yadava has already taken 22 minutes.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, the time should be extended for it. It is a very important resolution.

धी योगेन्त्र घा (मधुबनी) : इसमें मोर समय बढ़ाया जाये क्योंकि बहुत लोग बोलना बाहते हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: Let him finish his speech. The hon. Member may take two or three minutes and finish his speech.

भी भी० प्र० यावष (केसरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, में पिछली बार कह रहा या कि हमारे देश में भ्राथिक विषमता कितनी बढ़ रही है घ्रोर में ने इस घ्रोर सरकार का ब्यान दिलाया था ।

श्रब में सरकार का ह्यान रिजवं बैंक की उस रिपोर्ट की श्रोर भी दिलाना चाहता हूं जो कि गांव वालों की श्राधिक स्थिति के बारे में प्रकाशित हुई है। उस में साफ तोर पर बताया गया है कि गांवों की स्थिति किस तरह की है। उस में कहा गया है कि गांव वालों पर कुल ॠण ३० श्ररब हैं। सारे देश में गांवों में $ง$ कर'ड़ $४ ०$ लाख परिवार रहते हैं, इस प्रकार श्रगर श्रोसत निकाला जाये तो प्रति परिवार $\gamma_{00}$ रुपये का झ्रोसत करजे का ग्राना है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह सारा कण त्रिटिश शासनकाल से लदा हुग्रा चला ग्रा रहा है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल एक साल में यानी सन् १ह६१-६२ की साल में गांब वालों ने १३ श्ररब ३२ लाख का कर्जा लिया है । उस किपोंटं में यह भी बतलाया गया हैं कि इस कर्जे में से, यानी ३० श्ररब के कर्ज में से c. प्रति शत सहकारी सभितियों से लिया गया है ग्रोर शेष ह२ प्रति शत महाजनों से ऊंची दर पर लिगा गया है । इससे यह् प्रकट होता हैं कि ह्मारी सह्कारी समितिया कितनी सफल हो गही हैं ।

हम ने योजना बनाते समय यह् ध्यान रखा है कि गांव का ह्र श्रादमी हम को श्रपना वित्तीय सह्योग देगा । में सदन को बताना चाहता हूं कि हम जो गांव वालों से भाथिक सह्यंग की श्राशा किये हुए चे वह पूरी नहीं हुई है क्योंकि उपरोझ्त कथन से यद्ह स्पष्ट हो जाता है कि गांवों की गरीबी

कितनी भयानक है ।
हमारे स।मने दो रिपाटटं ग्रायी हैं, एक तो रिजवं बंक की रिपाटं ग्रामीणों की श्रार्यक स्थिति के बारे में ं घंर दूसरी मह़ालानेविस कमेटी की रिपाटं। ये दंनों दो छोंरों को प्रर्शित करती हैं कि हुमारी श्राधिक श्रवस्था कसी है। इनसे पता चलता है कि हमारे देश में कितनी भयानक विषमता है । यहु इन रिपांटों से साफ जेifिर हो जाता हैं।

इतना कह कर में श्रपना प्रस्ताव श्रापके सामने रखता हूं ।
Mr. Deputy-Speaker: Resolution moved:

> "This House is of opinion that Government should appoint a Committee of Members of Parliament and economic experts to review the progress made towards the reduction of disparity between the lowest and highest income to the order of $1: 30$ over the next two or three Plan periods."

There are some amendments.
Shri Yashpal Singh (Kairana): I beg to move:

That for the original resolution, the following be substituted, namely:-

> "This House is of opinion that Government should appoint a Committee of Members of Parliament and economic experts to suggest ways and means for taking concrete measures during the Fourth Five Year Plan to re-duce the great disparity prevalling between the lowest and the highest income." (1).

Shri D. S. Patil (Yeotmal): I beg to move:

That in the resolution,-
after "economic experts" insert-
"not exceeding ten". (2).

Mr. Deputy-Speaker: Shri H. C. Soy -not here. One and a half hours is the time allotted. One hour and eight minutes are left.

Shri S. M. Banerjee: Sir, kindly extend the time for this by at least half an hour.

Some Hon. Members: By one hour.
Mr. Depaty-Speaker: All right. The time for this Resolution is extended by one hour.

## Shri Sarjoo Pandey.

भी सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, में इस प्रस्ताव का हुदय से समर्थन करता हूं। सब को यह् बात मालूम है कि ह्रारे देश में समाजवाद को स्थापित करने की कल्पना है । लेकिन हैम देखते हैं कि एक तरफ तो देश में गरीबी बढ़ती जाती है ग्रोर दूसरी तरफ ग्रमीरी बढ़ती जाती है । माननीय सदस्य ने भ्रपने भाषण में महालानोविस कमेटी की रिपेंर्ट का जिक्र किया म्मंर रिजर्व बंक की रिपोर्ट का जिक्र किया । में उनके श्रांकड़ों के जाल में नहीं पड़ना चाह़ता । लेकिन श्रगर श्राप श्राज देश की ग्रार्थक स्थिति को देखें तो श्राप को पता चलेगा कि भ्रमीरी ग्रोर गरीबी के बीच एक भयानक खायी है । एक तंरफ ग्रादमी श्रखाद्यों पर निर्वाह् कर रहै हैं । कई माननीय सदस्यों ने इस सदन में बताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरीब लोग गाबरहा खाते हैं घ्योर दूसरी तरफ

एक माननीय सदस्य : श्रब नहीं खाते ।
भी सरजू पाण्डेय : भ्रब भी खाते हैं, मेरे पास इसका सबूत है, घ्राप चल कर देख सकते हैं । तो एक तरफ तो लोग गोबरहा खाते हैं ग्रोर दूसरी तरफ पुलाव खाते हैं । भ्रगर इस प्रकार की विषमता देश में कायम रहेगी तों समाजवाद की क्लपना केंसे साकार हो सकती है ।

## [श्री सरजू पाण्डेय]

घ्रभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि लोग गोबरहा नहीं खाते। लकिन में श्राप को बतलाना चाहता हूं कि केवल गंबरहा ही नहीं, लोग तालाबों में पैदा हॉने वाली घासों की जड़ें खा कर रह् रहे हैं। हृम देखते हैं कि एक श्रंर लंगों की श्राय बढ़ती जाती है ग्रोर हूसरी ग्रोंर ऐसे लंग हैं जिनको खाना, कपड़ा मकान श्रादि नहीं मिलते ग्रोर जिनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा प्राप्त नहीं है ।

हमारी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है पोर कहती है कि हम ने बहुत कुछ किया है घोर इन कामों की रिपंटर्टे भी श्रा जतती हैं । सेकिन, जैसा में ने पहले भी वई बार कहा है ये रिपाटं सत्य पर भ्राधारित नहीं होतीं। भगर गांवों की हालत को देखें तो ठीक मालूम होगा कि इन रिपाटौं में क्या लिखा हुश्रा है । सेकिन श्भगर कागज़ के श्रांकड़ों में हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तान में बहुत प्रगति हुई है। सरकारी किताबें जो। प्रकाशित होती हैं उनमें जो श्रांकड़े प्रकाशित हॉंते हैं उनसे बहुत भ्षच्छी तस्वीर दिखाई देती है। दरश्रसल एकीक़त यह हैं कि देश की जनता की हालत बहुत ख़राब है । श्रभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में पटेल श्रायंग ने जांच की है। उस ने बतलाया है कि गाजीपुर, बलिया श्रादि में बेत पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी छ० नया पैसा प्रति दिन प्रति मजदूर है जबकि मथुरा में एक बेत मजदूर की श्रामदनी एक रपये चार श्राने प्रतिदिन है। य श्रारिक भसमानता की खाई हमारे यहां बढ़ती ही जा रही है ग्रोर इस की रोंकाम करने के लिए बरूरी है कि एक कमेटी बनाई जाय ।

साथ ही साथ में यह् भी चाहूंगा कि यह कमेटी जोंकि इस बात की जांच करेगी वह ऐ ऐसे सुझाव भी दिलाये जिससे कि बड़े बड़े लंगों की घ्रामदनी घटाई जाय ग्रीर छोटे लांगों को भवसर दिया जाय ताकि वे श्रागे बढ़ सकें क्योंकि हुमारे देश में 900 में से $\varepsilon \in$ श्रादमी

ऐसे हैं जिनको कि समान श्रवसर प्राप्त नहीं हैं । यूं तो हमारे सविधान में लिखा है कि हर एक श्रादमी कानून की नज़र में बराबर है, हैर ग्रादमी को रेंजगार हांसिल करने का बराबर श्रधिकार है। संविधान में लिखा तं है ही ग्रोर मंत्नी महोदय भी कह्तिते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बर्गर खाने मरने नहीं दिया जायगा लेकिन कौन नहीं जानता कि श्राष देश में कितनी भयंकर ग़रीबी श्रोर श्राधिक श्रसमानता विद्यमान है ? वह् लाजिंमी तोर पर एक भयानक स्थिति उत्पम्न किये हुए है । इसलिए में चाहृता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को इम तरह् से वापिस न लें श्रोर सरकार इस को माने । बुद सरकार भी इस बात को जानती है, भले ही सरकार कहे या न वहे लेकिन सरकार इस बात को मह्सूस करती है कि हमारे देश की श्रवस्था बहुत भयानक है । इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन कर्ता हूं ग्रौर उम्मीद करता हूट कि प्रस्तावक महोंदय उसे वापिस न लेंगे । सरकार इस को माने ग्रोर इस बात का सदन को ग्राश्वासन दे कि वह् इस पर श्रमल करेंगे। जंहां तक जांच कर्वाने का सवाल है मेरा कहना हैं कि इस तरह की जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। हर श्रादमी इस बात को जानता है कि हुमारे देश में ग्राथिक विषमता कायम है । हमें बड़े बड़े पेट वालों के ऊपर थाड़ी रोड़ी रखनी होंगी ताकि पहले से ही बड़ा पेट श्रोर भी बढ़ता न चला जाय । इस के साथ ही ग़रीब का पेट जो कि श्राये दिन सूखता चला जा रहा है उस के लिये एंसी व्ववस्था करनी होगी कि उसके वद्ध देनों पीठ श्रोर पेट सट न जायें । इस तरह् की व्यवस्था करने से ही देश में समाजवादी समाज की स्थापना ह: सवेगी। केवल जबानी जमाखर्च करने से समाजवादी समाज की स्थापना देश में संभव नहीं है। इस लिये में मल प्रस्ताव का पुन: समर्थन करता हूं श्रंर्र ग्राशा करता हूं कि सरकार उस को स्वीकार क्रेगी

श्री दे० शि० पाटिल : उपाध्यक्ष महोंदय, मेरे मिन्न श्री भीष्म प्रसाद यादव ने ग्राय में भ्रसमानता के बारे में जो संकल्प पेश किया है उस के लिये में उन्हें धन्यवाद देता हूं ग्रोर साथ ही उस संकल्प का ह्ददय से समर्थन करता हूं ।

प्रस्तावक महोदय ने बड़े श्रच्छे तरीके से श्रपना पूंकल्प रखा हैं श्रोर समिति की नियुक्ति की श्रावश्यक्ता बताई है ।

हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धातों में इन नीतियों का सुन्दर समावेश किया है । तृतीय पंचवर्षीय योजना के श्रध्याय 9 में भ्राय में विषमतायें, का एक चैप्टर दिया हुश्रा है । हम ने देश में लंककाही समाजवाद लाने की प्रतिज्ञा की है लेकिन देश में सम्पत्ति का केन्द्रीकरण ग्रोर श्राय की विषमता बढ़ती ही जा रही है। पंविधान के निर्देशक तत्वों में यह्ट स्पष्ट बताया गया है कि सरकार श्राधिक पाक्ति का केन्द्रीय करण रं।कने के लिये कार्यवाही करेगी श्रोर उसी दष्टिकोण से हम ने श्राय की विषमता दूर करना, दूसरी ग्रोर तीसरी यंजना का एक लक्ष्य बनाया है ।

कराधान जांच श्रायोग ने यह् विचार उ्यक्त किया है कि कर देने के बाद, श्रापकी उपयुक्त परिधि ग्रोसतन पारिवारिक भायकी फरीब ३० गुनी होनी चाहिये । मंटे तोर पर प्रस्तुत किया गया यह लक्ष्य कमश: भगली दो या तीन योजनाश्रों की श्रवधि में प्राप्त किया जाना चाहिये लेकिन वास्तव में दिखाई यह पड़ता है कि प्रवृत्ति विपरीत दिशा में है। घन सम्पत्ति श्रोर श्राथिक श्रक्ति कुछ थोड़े लंगों के हाथों में इवट्ठी हो गई है । महालनविस समिति ने इस बात की पुष्टि की है कि हमारी योजनाश्रों के बावजूद प्रारिक शक्ति का केन्द्रीयकरण बढ़ रहा है। देश में भ्राय के तवतरण तथा रह्न सहृन के स्तर का भ्रध्ययन करने वाली महीलनविस समिति की रिपेंटं में बताया गया है कि दो

पंचवर्षीय योजनस्र्रों तथा धनी लोगों पर श्रधिक कर लगाने की नीति के बावजूद गप्ट्र की बहुत श्रधिक श्राय शह्र वालों के पास केन्द्रित हो रही है । रिपंर्ट में यह दो मुख्य बततें दी हैं। एक महृत्वपूर्ण बात यहु है कि श्राय के वितरण में बहुत श्रसमानता है झ्रोर थोड़े से लोगों के हाय में श्राथिक सत्ता एकत्तित हां गई है । दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि बेंकों से निजी क्षेत्र को जो कर्ज मिला है उस का मृख्य लाभ बड़ी ग्रोर मध्यम दर्जे की कम्पनियों को हुग्रा है । छंटी छंटी कम्पनियों जिनका कि केपिटल पांच लाख से नीचे हैं उन को श्रोर वृषि को ॠण नहीं के बराबर मिला है। उन्होंने यह भी कहा है कि श्राय तथा सम्पत्ति विभाजन में भारी श्रसमानता है ग्रोर थोड़े से लोगों के हाय में श्राधिक सत्ता एकव्नित हो गई है। सन् १ह̌y प्रतिशत लोगों के ह्टाय में देश की कुल भ्राय का २३ प्रतिशत था जब कि इन में से भी चँटी के 9 प्रतिशत लंगों के हाय में राष्ट्र की ११ प्रतिशत श्राय थी । इस के विपरीत सब से निचले स्तर के २४ प्रतिशत व्यक्तियों को राष्द्दीय ग्राय का केवल $90^{\circ}$ प्रतिशत मिलता था । बड़े लोगों के हिस्से में जो उनकी स्वायत श्राय थी वह इस श्रवधि में $૫ . ३$ से बढ़ कर $\searrow . ७$ प्रतिशत हो गयी हैं। जैसे बड़े लोगों की श्राय बढ़ी हैं उसी तरीके से जो कन्ट्रंक्टर्स लंग हैं उनकी भी भाय बढ़ी है वह हाइऐस्ट इनकम हैं। दक्ष श्रमिक कारखाना मजदूर, खान मजदूर, बागान मजदूर श्रोर सकूलों के श्रध्वापक की श्राय थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन देहाती मजदूरों की श्राय में कोई -वृद्धि प्रतीत नहीं होती । उन्होंने पपनी रिपोर्ट में कहा है :-

> "A notable exception is agricultural labourers, who do not seem to have shared in the increase in income."

परसनुल प्रापर्टी प्रोर वैल्य के बारे में देखा जाय तो देहाती म्रोर शहरी दोनों क्षेत्नों में जमीनों

## [श्री दे० शि० पाटिल]

भोर मकानों के रूप में या कम्पनियों के शेयर के रूप में, सम्पत्ति के विभाजन में बहुत घसमानता है । कुछ लोगों के हाय में बहुत सी सम्पति केन्द्रित हुई है। वर्तमान स्थिति खतरनाक हैं श्रोर उसे रोका जाना चाहिये । यह मेरी राय है देश में $x \circ$ लाख लंग सिर्फ शहर में बेषर हैं। देश में भयानक ग़रीबी है ग्रोर उसका एक सबूत देना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महांदय, सन् १६६१-६२ के साल में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति श्रामदनी में दे रहा हूं । सब से नीचे के 90 प्रतिशत की मासिक भामरनी ६ रुपये ६० नये पैसे थी उस के ऊपर के 90 प्रतिशत की मासिक श्रामदनी $\varepsilon$ रुपये $\varepsilon_{\circ}$ नये पं से थी । उस के ऊपर तृतीय श्रेणी को भासिक भ्रामदनी ११ रुपये ७० नये पंसे थी चांयी श्रेणी की १३ रुपये म्रोर २४ नए पैसे थी। पांचत्री श्रेणी की मासिक भ्रामदनी १७ रुपये ३४ नये पैसे थी ग्रोर छ्ठठो श्रेणी की मासिक भामदनी २१ रुपये पू० नये पंसे थी। इसमें भारत के ६० प्रतिशन भ्रर्थात २४ करोड़ लोगों की श्रामदनी प्रति व्यक्ति श्रा गयी । सब से निम्न स्तर वाला प्रति उ्यक्न ६ रुपये ६० नए पैंसे मासिक कमाता है यानी पांच मनुप्यों के परिवार को ३३ रुपय मिलते हैं । भारत की जन संख्या $\gamma Y$ करोड़ है । तं। यद्व साढ़े $\gamma$ कराड़ लांगों की सिथति है। पांच मनुष्य के परिवार में पति, परनी, बच्चे मिल कर उन्हें १६ घंटे काम मिलता हैं, ऐसा मानना धाहिये। इस का श्रर्थ यह हुग्रा कि. १६ $\times$ ३० $=$ Ү 50 घंटे काम की मजदूरी ३३ रुपये हुई यानी एक घंटे की मखद्रूरी $७$ नए पैसे से कुछ कम है ।

इस के भ्रलावा में गरोबी बढ़ने के सबूत का एक घ्रोर उदाहरण दे रहा हूं। भखिल भारतीय कषि जांच समिति छस बारे में ंंठी

थी ग्रोर उस कमेटी ने भपनी $q$ हैט की रिपोर्ट में यह कहा है:-
"So far as agricultural labour and weaker section was concerned their condition had worsened. The daily wage rate of casual male labour had gone down from 109 nP in 1850-51 to 95 nP . in 1956-57.

Agricultural labour households in debt increased from 45 to 64 per cent. The employment position had also not been satisfactory."

एक दूसरी रिपोट रिज़्व बैंक सर्वे फी है जिस के द्वारा देश की भयंकर ग़रीबी भ्रोर भारतीय गांवों की निर्धनता का का भयावह तथा नग्न रूप सामने ग्राता है । उस में कहा गया है कि भारतीय ग्राम ३, 000 करोड़ रुपये के कर्जो में दबे हुए हैं। भभी पहले वक्ता महोदय ने बताया है कि १६६१-६२ में १३३२ करोड़ रुपये का कर्जा भारतीय ग्रामों पर चढ़ा है । दूसरे शब्दों में एक ही साल में भारत की ग्रामीण जनता कुल कर्ज्जे के $૪ ૫$ प्रतिशत की भागीदार बनी है।

हमारी तेरह वर्षों की योजना के बाद भी हमारे गांवों की प्राथिक स्थिति में ऐसा कोई श्रन्तर नहीं श्राया है, जिस पर थोड़ा बहुत सन्तोष किया जा सके । जो किसान खेती में लगा हुश्रा है, वह साल में कई दिन बेकार रहता है। देहाती लोगों को कृषि तथा छोटे घंधों में लगाने के लिये पैसा नहीं मिलता है । थोड़े से लोगों के हाश्र में घन इकट्ठा होने का नतीजा यह हुग्रा है कि हमारे देशा में कुछ उद्योग-धंधों पर योड़े लोगों का एकाधिकार हो गया है । हमारे संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में यह कहा गया है कि हमारी सामर्ाजजक पोर घाधिक व्यवस्था ऐसी हो, जिस में धन प्रोर उत्पादन के साधन केवल कुघ

ही लोगों के हायों में सीमित न रहूं। समाजवाद हमारा लक्ष्य है भौर समाज-विरोषी कार्यों तथा बुराई को मिटाना हमारा काम है । भ्रगर वर्तमान प्रवृत्तियों की रोकथाम न की गई तो हमारी प्रगति के रकने का भय है प्रोर जो बनी हैं, वे घन-कुबेर बन जायेंगे ।

भ्राख़िर में में यह कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान श्रोर इस पार्लियामेंट का ध्येय समाजवाद है। इसलिये में चाहता हूं कि सरकार संसद्-सदस्यों भ्रोर प्रार्याथक विरोषजों की एक ऐसी समिति नियुक्त करे, जिन की संख्या दस से प्रघिक न हो घौर वह समिति ग्रागामी दो या तीन योजनाक्रों में उच्चतम ग्रोर निम्नतम श्राय की विषमता को $9:$ ३० तक कम करने के बारे में स्थिति का पुर्नववलोकन करे ।

धो यशापाल ससह : उपाध्यक्ष महोदय, जो काम सरकार के करने का था, वहु एक प्राईवेट बिल की राक्ल में इस हाउस के सामने भ्राया है। हम ने भ्राज से १७ साल पहले यह बात सोची थी कि हमारे देक्श से ग़रीबी, भूख श्रोर बेरोजगारी बिल्कुल मिट जायगी । मैंने अंग्रेज़ों के जमाने में देहात में ऐसी स्थिति नहीं देषी थी कि रात को कोई भूबा सोता हो-शहर का मुले पता नहीं है । लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य, श्री सरजू पाण्डेय, ने कहा है, श्राज देहात में हालत यह है कि हजारों श्रादमी रात को भबे सोते हैं। कहां चली गई इतनी दोलत—वह दोलत जो महात्मा गांधी ने ले कर दी थी?

पगर सरकार चालीस फ़ीसदी भी ईमानदारी से काम करती, श्रगर वहु चालोस फ़ीसदी भी ग़रीबों की रक्षा के लिए काम करती आ्रोर साठ फ़ीसदी भले ही शोषण भ्रोर एस्प्प्लायटेशान होता रहता, तो फिर देश का कोई भी भादमी भूखा या नंगा

न रहता । गवरंमेंट बैंचज की तरफ़ से यह बयान दिया गया कि भकेले दिल्ली शहर में सदीं के मोसम में ऐसे ३७ ध्रादममयों की लाखों मिलीं, जिन के पास एक चटाई पा बोरिया तक नहीं था, जिन के पास सेंकने के लिए उपला तक नहीं था। देश पह हालत कब तक बर्दाशत कर सकता है ? बजाये इस के कि सत्तार्ढ़ दल भुवनेरवर में जा कर प्रस्ताव पास करता, वह गेहें की कीमत में दस रुपये मन म्रोर चीनी की कीमत में पांच रुपये मन की कमी कर से दिखलाता ।

प्रस्तावों से जनता का पेट नहीं भरता है । भूखा श्रादमी प्रस्ताव से श्रपना पेट नहीं भर सकता है । संस्कृत के एक बहुत घड़े कवि ने कहा है :

बुभुक्षिति: व्याकरणं न भुज्यते पिपासितं: काव्यरसो न पीयते

जो बेकारा भूष्षा ग्रोर प्यासा है, जो तंगदस्त है, उस का पेट कविता से नहीं भर सकता है, उस को भ्रच्छी शायरी सुना कर पा व्याकरण दे कर खुगहाल नहीं बनाया जा सकता है । जरूरत इस बात की है कि वर्तमान ठांचे को भ्रामूल-चूल पर्रिर्वतित किया जाये ।

छमारा जो सिपाही, हमारा जो जवान, लद्दाख़ की चोटियों पर लड़ता है, उस को ६२ हायेे महीने पर ख़रीदा जाता है भ्रोर जो बिजली के पंबे के नीचे बैठता है, उस को चार हज़ार रुपये माहवार तनख्वाह दी जाती है। चार हज़ार रुपये भ्रोर ६२ हपये का जो भेद है, जो डिस्पेरिटी है, वह बहुत दिनों तक जनता बर्दाशत नहीं कर सकती है । श्रगर सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठायेगी, तो जनता कदम उठा लेगी। इस का एक इलाज यह है कि नो प्रस्ताव सदन के सामने भ्राया है, जो
[श्री यशापाल सिह]
बड़ा सुन्दर प्रस्ताव है, सरकार उस को मान ले । यह सरकार के फ़ायदे में है । जो पहल कर लेगा, वह जीत में रहेगा । पगर सरकार ने पहल कर ली, तो वह जीत में रहेगी, लेकिन ध्रगर सरकार पहल न कर सकी, तो जनता पहल कर लेगी भ्रोर वह जीत में रहेगी ।

यह़ इतना इन्नोसेंट रेज़ोल्यूशन है कि इस पर सरकार को न राय लेने की ज़रूरत है, न मत-विभाजन कराने की जरूरत है भोर न प्रस्तावक महोदय को इसे वापस नेने के लिये कहने की ज़रूरत है । ज़रूरत इस बात की है कि इस प्रस्ताव को ज्यों का त्यों मान लिया जाये । श्राज से यहु काम शुरू किया जाय । ग्रभी तक मी यह हालत है कि किसान जो गरीब है, उस की तरफ भगर चार रुपये रह जाते है बकाया लगान के तो उसके हिथकड़ियां डाल दी जाती हैं, उसको जेल में बन्द कर दिया जाता है उस के वारेंट इशू कर दिये जाते हैं लेकिन मिल मालिकों की तरफ करोड़ों रुपया जो इनकम टैक्स का घ्रोर सेल्ज़ टैक्स का पड़ा हुग्रा है, जो इस रुपये को मारे बंठे हैं, ग्रोर जिस को मारे हुए श्राज ग्राठ साल हो गए हैं, उनक खिलाफ न श्राज तक कोई वारेंट इशू हुश्रा है, न किसी की कुड़की हुई है श्योर न ही किसी की जेल में डाला गया है ग्रोर न ही उन से किसी प्रकार का कोई जवाब तलब किया गया है । समाज की fडसपैरिटीज तभी हटेंगी जब सरकार हटाना धाहेगी। सरकार समाजवाद का नारा हसलिए लगाती है कि सरकार को वोट मिल जायें ग्रोर वोट मिलने के बाद जब वह पांच साल के लिए क्रा जाती है श्रोर उन की पार्टी की सरकार बन जाती है, तो जो समाजवाद का नमूना प्रस्तित्व में लाया जाता है, उस की एक मिसाल मैं ग्रापके सामने रखना चाहृता हूं । उत्तर प्रदेश के श्रन्दर $\varepsilon 0,000$ मुलाजिम ऐसे हैं जिन को पांच क्पये माहवार में ख़रीदा

जाता है। पुलिस के चोकीदार की तनख़्वाह श्राज भी वहां पांच रुपये माहवार है । सामाजिक जो विषमता है, इस को जनता बरदाश्त नहीं कर सकती है। किसी देश के श्रन्दर ऐसा नहीं होता है कि जो पैदा करने वाला हो वह भूग्वा रहे। यह यहां पर ही होता किसान करोड़ो रुपया पैदा करता है लेकिन यह भूखा रहता है । किसान का गल्ला तो तेरह्ठ रुपये मन खरीदा जाता है लेकिन जब किसान को बोने के लिए गल्ला खरीदना पड़ता है तो $२ 5$ रुपये मन के भाव से खरीदना पड़ता है । १३ रुपये मन बेच कर २ः रुपये मन उस को खरीदना पड़ता है । किसी देश के श्रन्दर ऐसा नहीं होता है। जो लोग समाजवाद का नारा नहीं लगाते हैं, उन देशों के श्दन्दर भी ऐसा नहीं होता है ।

जरूरत इस बात को है कि सरकार ठोस कदम उठाये श्रोर ठोस कदम तभी उठाये जा मकते हैं जब इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाय श्रोर मंजूर करने के बाद इस पर श्रमल किया जाय । खास तोर से भ्राज हमारे देश में इस बात की जरूरत है कि सो रुपये माहृवार से कम किसी की तनख्वाह न रहे। सो रुपये माहवार से कम किसी को तनछ़वाह देना देश के ऊपर कलंक है, देश्र के ऊपर सब से बड़ा धब्बा है, सब से बड़ा दाग है । किसी भो दंसान को सो रूपये माहवार से कम पर नहीं खरीदा जाना चाहिये ।

मजदूरों की हालत श्राज क्या है इस को श्राप देखें । श्राप कहते हैं कि दिल्ली में एक एक चारपाई पर कई कई श्रादमी सोते हैं । लेकिन देहात की हालत मी क्या ध्राप को मालूम है ? वहां पर मजदूर खच्चर के साथ, गधे के साथ सोता है झ्रोर राष्त को जब बारिश होती है तो सारे का साय पानी उसके छप्पर पर से गुजर कर उस

पर पड़ता है। ग्राप जो फजूल में खर्च करते हैं, उमको श्राप रोक मकते हैं । फजूलखर्ची का मैं एक ही नमूना देना चाहता हूं। स्टील उद्योग के श्रन्दर ३द लाख रुपया सरकार ने डेमरेज के तोर पग दिया है, जुर्मने के तोर पर दिया है । श्रगर उमको ममय पर छुड़ा लिया जाता है तो यह रुपया जुर्मने के तोर पर न देना पड़ता ग्रोर ₹स को मगदूरों की बहबूदी पर खर्च किया जा सकता था ।

महात्मा गांधी ने कहा था कि डेटलंस इंडिया होगा, हिन्दुस्तान उऋण होगा, भiरत का वर्ज़ बेवाक हो जायगा । स्वांत्र भाग्त में इस प्रकार के सुन्दर स्वान्न वहु देखा करते थे । उन्ह़ंने वादा किया था कि हिन्दुस्तान के किर्मी भी शब्स के ऊपर ग्रोर खास तांर से दहात हे ऊगर कर्ज़ नहीं ग्टेगा । लेकिन घ्रभी बनागता गया है कि तीन हज़ार करोरे पथा ग्राज किस्मान के ऊपर्र, मजदूर के ऊपर कर्ज़ का है । में उपमंत्री मह़ोदया से प्रार्थना करना हं कि वह एल्लान करें कि यह हिन्दुम्नान डेटलैम होगा, f1सी पर कोई किसी किस्म का वर्ज़ नहीं गंह्टेगा । माटुकारों ने जो रुपया $ऋ$ भाया है, वह रुपया के ग्रपने बाप दादों के यहां नें नहीं लाये हैं, वह रुया किन्नान ग्रौर मजदूर का है ग्रौर उन से ही यह़ रुगया इकट्टा किया गया है । ग्राज सो छाया फी संतड़ा मह्टीना टुद का लिया जाता हैं। कंग्राप्रेटिब से लाइर्दीज़ की हालत यह है कि गाने़े नो पर्सेंट वे मूद लेने लग गई हैं। ह्मारे धर्भ गास्त्रों में लिखा हुग्रा है कि सौ :तल में दुगुना लेना चादिये । धर्मशास्तों के श्रनुमार प्राज ग्रगर में सो रुपये कर्ज़ लेन्ग हूं तं मी माल के बा़द मुझं दुगुना चानी दो सो रुपया देन, होगा । लेकिन हमारे यहां तो श्राज दो तीन साल में ही यह दुगुना हों जाता है । श्राज उहूरत इस बात की है कि सूदखंरी, मुनाफाखंरी को खत्म fिया जाय श्रोर मेरी प्रार्यना है कि इस इनसेंट प्रस्ताव को जरूर मंजूर किया जाय ।

## 15 hrs.

शी भागवत का श्राजाद (भागल्पुर) : जो प्रस्ताव मेरे नोजवान दोस्त, श्री भी० प्र० यादव इस सदन के सम्मुख लाए हैं, उस के लिए में उनको धन्यवाद देता हूं । उन्होंने सदन को फिर यह ग्रवसर दिया है कि सदन इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार कर सके । पिछले साल इन्हीं दिनों मुझे यह सोभाग्य प्राप्त हुग्रा था इसी प्रकार के एक प्रस्ताव को लाने का लेकिन उस समय सरकार इस बात को निशचयपूर्वक नहीं मानती थी कि देश में श्रार्थिक विपमता बढ़ती जा रही है, ग्राय की श्रसमानता घटती नहीं बढ़ती जा रही है । लेकिन जो श्रब सरकार के पास श्रांकड़े हैं, जो तथ्य हैं, उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया है इस बात को मानने के लिए कि विषमता बढ़ती जा रही है, जो तरीका है वह दूसरा हो गया है।

हमारे थादव जी ने इस प्रस्ताव को रखते हुए बड़े ही सुन्दर भापण में यह बताया है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिसिपल्ज़ क्या हैं ग्रंर उन को दृष्टि में रखते हुए हम ने जो तीन योजनायें बनाई हैं, प्रथम, द्वितीय श्रीर तृतीय, उन योजनाग्रों में श्रोर छद्देशयों के साथ साथ एक महत्व्वपूर्ण उद्देश्य यह भी श्रपने सामने रखा कि हम प्राय की विषमता को दूर करना चाहते हैं, हम ग्राथिक शाक्ति के केन्द्रीकरण को कम करना चाहते हैं । तृतीय योजना में जहां हम ने यह कहा कि राष्ट्रीय ग्राय में पांच प्रतिशत वृद्धि हो, खाद्यात्न में हम श्रात्मनिर्भर हों, हमारे श्राधारभूत उद्योगों का, जसे स्टील है, उन का विस्तार हो, वहां साथ साथ हम ने यह् भी कहा कि श्रन्तिम जो हमारा उद्देरय है श्रीर जो सब से श्रधिक महत्वपूर्ण है, यानी श्राय की विषमता को दूर करने का, उसको हमें श्रांखों से ग्रोझल नहीं करना है, उस को भी प्राप्त करना है । लेकिन दुर्भाग्य हमारा पह है कि हम कहते『स बात को तो जरूर हैं, इस बात क मानवे
[श्री भागवत का धाजाद]
तो भ्रवशय हैं लंकिन इस पर श्राज तक हृम ने भमल नहीं किया है। परिणामस्वरूप पिद्धले बारह पंद्रह वर्षो में जब से देश में योजनायें घली हैं श्रोर जिन योजनाग्रों से इस देशा की जनता ने पह श्राशा की थी कि हृमें ऐसी भाधिक व्यवस्था मिलेगी जिस में राष्ट्रीय धाय में वृद्धि तो होगी लेकिन उस राप्ट्रीय पाय में हुई वृद्धि का लाभ चन्द व्यक्तियों की श्राय में वृद्धि नहीं होगा बर्कि देश की जनसाधारण जनता की श्राय में वृद्धि होगा, उस में उन्हें निराशा ही हुई है। उस की यह भाशा फलीभूत नहीं हुई । यह बात स्वयंसिद्ध है।

फ्रभी महलोनबीस कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखी गई है । उस की घोर इस सम्बन्ध में में श्रापका ध्यान भार्कषषत करना चाहता हूं । उस में कहा गया है :
"The conclusions seem to justify that even after ten years of planning and despite fairly heavy scheme of taxation at the upper income, there is a considerable measure of concentration in urban incomes."

छस बात को जब हैम वित्त मंत्री जी से कह्या करने थे तो जवाब दिया जाता था कि चिन्ता डिस्ट्रिव्यूटन की नहीं की जानी चाहिट्ये, पैदावार बढ़ाने पर ही जोर दिया जाना चाहाहये । पैदावार बढ़ाग्रो, पैदावार बढ़ाग्रो यही वहु कहा करते थे । एक बार जब माननीय ज्योनिषी जी ने कहा वहृट एवाङट fिस्ट्रिब्यूशन तो छन का रिमार्क था :
"If you have got something in your pocket, give it to me and I shall distribute."

हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री का भ्रगर यही नमूना है, जब उन से डिस्ट्रिब्यूशान की

भांग की जाय तो वह कहें कि तुम्हारी पाकेट में कया है, तो यह इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, सरकार के लिए दुर्भाग्य की ही बात है । हम यह नहीं कहते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतों को ठहा दो । लेकिन जितनी इमारतें भाप ने बनने दी हैं ग्रोर जो बनती जा रही हैं, कम से कम भ्रव हस देश में श्रार्थाक व्यवस्था तो ऐसी हो कि श्रतिरिक्त उत्पादन के साथ साथ वितरण की व्यवस्था भी ऐसी हो जिससे देश के हर लेवेल भाफ सोसाइटी को, समाज के हर अ्रंग को, समाज के हर स्तर के भ्रादमी को उस का लाभ पहुंचे, जो साधारण श्रादमी भी है, उस की इनकम को बढ़ाने में वह् सहायता दे ।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं होती है । में सरकारी पाटीं का एक सदस्य हूं, उस पार्टी का सदस्य हूं जिस के हाय में श्राज देशा के शासन की बागडोर है, जिस ने योजनायें बनाई हैं, जिसने देश के साथ प्रतिजा की है कि हैम ध्राय की विषमता को दूर करना चाहते हैं, जिस ने जयुुर में ग्रीर भुवनेरवर में प्रस्ताव पास किये

धी परापाल समह : कंगाली बढ़ाई ।
श्रो भागवत मा श्राजाद : श्राप जो बाते कहते हैं, उस को भ्राप का पार्टीं मानती नहीं है ग्रोर श्रगर मसानी साहृत्त यह़ं होते तो श्राप को शायद पार्टीं से ही निकाल देते ।

प्रश्न यह है कि योजनाग्रों का इम्प्लेमेंटेरान इस प्रकार से हुग्रा है कि इस देश का जो धनिक वर्ग है ग्रोर जिस के पास सम्पत्ति काफी है ह्र्रोर जिएर का साथ स्वतंत्र पाटीं वाले देते हैं या उन की तरह की दूसरी पार्टयां देती हैं, उसकी श्राय में जो बहुत श्रधिक

वृद्धि हुई है, उसको कंसे कम किया जाय श्रोर सर्वंसाप्रारण की भ्राय में किस तरह से विद्धि को जाय। एक फमं के, बिड़ला साहब की फर्म के देश के श्राजाद होने से पहले ऐसेट मान लीजिये ३३ करोड़ के थे तो ग्राज उमी फमं के ऐमेंट कम से कम ३३३ करोड़ के हो गए हैं। पों तो चार हज़ार करोड़ हो गए होंगे लेकिन कम से कम ३३३ करोड़ † श्रवज्य ही हो गए हैं। इस देश की राष्ट्रीय श्राय में चालीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि कहां पर हुई है, इस को ग्रान देबें । राष्ट्रीय श्राय के चार सायेदार, रेंट, इंटिरेस्ट, प्राफिट ग्रोर वेजिज होते हैं। गेंट में, इंटिरेस्ट में श्रोर वेज में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जो बड़ा सायेदार है, प्राफिट्स जो है, उस में साट प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस देश की राष्ट्रीय श्राय मे जिन लोगों ने ग्रपना खून गसीना एक किया है, उन को श्राय में वृद्वि नहीं हुई है। यह बात महलोनड्रोस कमेटी ने भो बताई है।

जहां तक उद्योगों का सवाल है, कल गाननीय वित्त मंनी जो ने एक नई इंस्टीटयूश्शन बनाई है उग्रोगों को सहायता देने के लिए डिचलेपमेंट चक की स्यापना को है। मैं उस की मुलालफन नहीं कर्ता। लेकिन कृपा कर के इस बात को ममझें हमारे वित्त मंनों जो या उन जैंस मिन, फँनो ड्रूवलर्जं, या कंजर्वेटिव मित्र हमारी पार्टी के, जिन को इस तर्ह की बातों को सुनने की हिम्मत नहीं होतो है कि देश की ग्राम जनता की हालत क्या है । जज यह हालत डयान की जाती है नो कहा जाता है कि ये कम्युनिस्ट हैं । ग्रगर कम्युनिजम की परिभाषा यह है, श्रगर समाजवाद की परिभापा यह है कि इस देश को ग्राम जनता को पांच ग्राव१्यकतायें, भोजन की, कचड़े की, मकान की, स्वास्प्य की ग्रोर शिक्षा की, पूरी होनी चाहियें नो हम कम्युनिरट हैं ग्रोर माननोय वित्त मंबी जी जिस प्रेगमेटिक एप्रोच को सामने रख कर चलते हैं, उस

को हम कभी मंजूर न्हीं कर सकते हैं । जिस प्रेगमेटिक एर्रोच के श्रन्दर वह इस देश की ग्राथिक नीति को ट्विर्ट देना बाहते हैं, जिस के श्रन्दर इपिवटी कीपिटल, फारेन कंजिटल के नाम से, "तेज' ग्रॉर कोन कोन से श्रख्खबारों मे इं लंड से झ्राने लगे, तो उस को हम नहैं मानते हैं। जिस समाजवाद की श्री जवाहरलाल नेहरु जी ने कत्पना की ग्रोर समाजवाद की जिस परिभाष: को देश की श्राम जनता समझ़ी है श्रोर जिस में देग की घ्राम जनता को जीवन यापन के लिये पांच चीज़ें मिलें, उस को हम मानते हैं। वे उस को मिलनी चाहियें। महलोनर्बीस कमेटी ने कहा है कि दस वर्ष के cलाॅनग के बाद भी ? Q Y 5 में इस देश में म्रांथक शक्ति का केन्द्रीयकरण बढ़ता गया है। उस का कहना है :-

> "It is also evident that the working of the planned economy has contributed to this growth of big companies in Indian industry. This growth of the private sector in industry and especially of the big companies has been facilitated by the financial assistance rendered by public institutions, like, the Industrial Finance Corporation, the National Industrial Development Corporation, etc."

हम इस वात पर पतराज नहीं करते कि इन्टें महायता न दी जाय। लेकिन पडिलक इंस्टोट्य्शंज़ का यह भी कत्तं यय है कि इस देश को $二$ उ प्रतिशत जनता जो देहात में रहती है ग्रोर जो देश की सम्पति का 6 ? प्रतिशत शेयर करती है, उसकी भी सहायता की जाय । उस के लिए भी डिबेले ंमेंट कारपोरेशन बनें, नई नई इंस्टीट्यूंशंज्र बनें, रिजर्व जंक के प्राफिट्स उद्योगों को, इंडस्ट्रो को बढ़ाने में खर्च हों, लेकिन देश का जो सब से बड़ा उद्योग है, एग्रिकलचर, उस को भी ग्राप बढा।यँ।। हमारा दूर्भःय:

## ［घी भागवत झा झ्राजाद］

यह है कि इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है । फसस्वरूप ग्राज इस देश में सम्पूर्ण सम्पत्ति को २३ प्रतिशत श्रामदनी जो है वह भर्बन संक्टर यानी १७ प्रतिशत अ्राद्वमियों के पास है जर्वकि देश की ७३ प्रनिशत श्रामदनी को इस देश की に३ द्रतिशन जनता को जो देहात में रहतो है，शेयर करना पडता है। ऐसा हृदय विदारक द्वृश्य सम्भवत：बभर किसो देश में नहों होगा। अ्राज हम को मोनोगलो के लिये ला चाहिये। में समझता हं कि शायः श्रो कें० डो० मान्तोय ने श्रो लिविस का नाम बतलाया थ। । उन्हों ने यह बान लिखiं है，जोकि प्रमरोका के हैं，हस के नहीं，जो कान्युनिस्ट नहों हैं，जो लिबरल एकानमो में विश्वास कग्ते हैं， उन्होंने कहा कि ग्रगर सम्पूर्गं संमार में किसी भी देश को ग्राज एन्टी मोनोपलो ला का भ्रावश्यक्ना है तो वह हिन्दुस्नान है। हमारे विन्त मंत्री जो ने मोनफलला कमिशन बनाया। में अ्रर्थगास्त्र का पक छोटा सा विद्यार्यी हूं। मैं कहता ह़ं कि，यह मोनोगनीं कमिशन यह सातित करंगा कि महालनोविम ग्पिोटं न्यूय्र्राइज़ कर दिगा जाये । मैं दूछना घाहना हैं क्रि क्यों नहीं इम मोनोगनो कमिशन में इस देश के इने गिने वहिलक मेन को रख्वा गया। यह मोनोपली कमिश़न भाफिगः्स मे भर दिया गया। इसलिए कि सरकार जंने वारे उन को डि尹्टेट कान सके， इसलिये कि इस देश का सहो रुप जनता के सामने न ग्रा सके । मैं कहता हैं कि इस मोनोपलो कमिणन के ऊार ह्मे विश्वास नहों रहा। में स्पष्ड रूप से कहन्ग चाहता दूर कि ग्रगर सरकार वास्तव में मोनोपली को कम कग्ने की तग़फ बढ़न्ग चाहती है तो महालोनोविस कमेटी की रिपोट जो है उस को वह कार्यं रूप में लाये। उम पर श्रमल करने की घु下प्रात करे। ग्राज मोनोपसी कमिशन की कोई श्रावश्यकता हम को नह़ीं है। श्राप चार बषं बाद उसे बनायें।

थो घ्रोंकार लाल बेरवा ：（केटा）： उपाध्यक्ष महृोदर，यह् जो प्राइनेट बिल श्राया है मुझे तों ऐनी श्राशंका है कि गायद प्रम्नावक महंनलय उस को वापस ले लेंगे क्योंकि उन की ताकत नहीं है कि वहा इस हाउस के ग्रन्दर इस को पास करवा लें । यहां पर तर्रह तरह की बानें कही जा गही हैं। पहिली बान तो समाजवाद के बारें में है। समाजवाद ममाजवाद कहने से काम नहीं चलेगा। हम ने भुवनेश्वर के．ग्रन्दर गमाजवाद के बारे में प्रस्ताव पास किया। जमयुर में भी कंग्रेंन का श्रधिवेशन हुग्रा। वहां भी यही़ कहा गया कि．हम को ममाजवाद लाना है। लेकिन ममाजवाद किस तरह से लाना है। हृमारी मरकार समाजव．द की बान कर्नी है ले लिक घुद्र प्रंट शंट बानों में पंत ग्रव्व कर्ती है ।

एक माननीय सदस्य ：श्रन्ट गन्ट क्या हैंता है ।

श्रो प्रोंकार लाल बेखा ：उवृल जनृत के कामों में पेंत व्वर्व कर्ती है। ग़ाजस्थान में भ्रकाल पड़ गहा था। हजारों श्रादमी श्रकाल से ग्रम्न थे，हृजारों जानवर मौन के मुंह में ंन लेकिन द्मारी गरकारी पार्दी कंत्रेस ३०，00，000 ₹०० ₹धर उधर के कामों में खर्न्च कर गही थी। क्या इमी का नाम ममाज－ वाद है । पूर्वी पाशक्तिस्नान से हमारे यहां शग्णार्थी ग्रा गहे थे，गृट मार मच ग्ही थी， श्रोग उधर भुबनेश्वर में $६ 0,00,000$ रु० खर्च कर दिया कांग्रेस के श्रधिवेशन में， क्या इसी का नाम ममाजवाद है। इन रुपयों से क्या हृमारी जनता का पालन नहीं हो मकता क्या इस से हुम ग़जस्थान कं ग्रन्दर कुएं नहीं बोद मकते थे，क्या उस से राजस्थान की जनता को पानी नहीं मिल मकता था । मैं तो श्रमरीका को धन्यवाद देता हूं कि उस ने दूध के डिन्षे भेजे，घास भेजी，भ्रनाज मेजा। घगर समाजवाद लाना हो सकता है तो इस तरह से हो सकता है ।

केन्द्रीय सरकार कही है राजस्यान सरकार मे कि २ु०० कुं बुदवाये जात̃ । राजसगान मरकार कही हो है कि पेना नहीं है। केन्द्रीग नग्कार कह्री है कि रिग ड्रिलिग के जरिये से कुए ब्रोदे जाने चानियें। गजस्यान सरहर कट्ती है कि वह्त इस काम में नड़ीं वग सऋनी । क्या यही समाजवाद है। मे कहना चाहता हृं कि यह ममाजवाद नहीं है। हमें गरीच जनना को ग्रागे बढ़ाने के लिये काम करने के लिये पै गा नहीं मिनना लेकिन छघर उवर के जो इनेकमाकॅंटिग भर्ने वाले है उन को ज्यादा से ज्यादा सैसा मिलना है। बे लेग हैमागा इसी बान के प्रान于 में लगे रहते हैं कि किष प्रका丁 में हैमारा उल्नू सीया हो，हिन प्रतार से ह्म कों वै ा मिले। किन नग्ह़ से मधदूरों के ग्राड़ में ₹े मा नामल हो जायें ।

ग्रमा एक मानी़िय मद्य ने एहा कि हमारे ऊार ३० गुत्र रु०नत का कर्ज है।
 हमारे ऊार $=0$ ह्जार करणंड़ ता का कर्ज है। हम उने चुतने में तमर्य नही श्री
 भगर ग्राए इस देग में पमाजगाद ला ाा चाह्ते हैं त। वर्टा इस नगह् मे नहीं ग्रा नका। जन उक हम सच्चे ह्रगय ने गरीच जाता को おंचा नहीं उडारेंगे，जन नऋ ह्म उन को भरवेट भोजन नहीं देंगे，गांवों में जन तक लवु उद्योगों को नहीं बहारेंाे，जन नक बेतो को तरकी नहीं करेंगे，नच तक ममГजत्राद ला पाना
 सक्ष्य समाजनाद की तरफ नहीं जा रहा है। वह्ह तिड़नां，टाटा श्रौर डालमिया की नरक जा रहा है जिन के ग्रायार पए कारेप जिन्दा कै। अ्रगर वे लाग कांग्रेप का चन्दे के रूप में जैसा न दें नो कोरेच का दीवाला बोल जाये ।

## एक माननीय सबस्यः श्राप क्या करते हैं। <br> घो मोंकार लाल बेरवा ：ह्म चना

 खा खा कर एले尹शन लड़ते हैं ग्रोर ग्रापलेंग ह丁 ए．फ़ फलने टाटा बिड़ला श्रो？ डालमिया के लाभ के लिये करते हैं। मैं एक उद्वाहरण देना हूं। जयपुर में एक्न बाल ने पर्गार की फैन्ट्री ब्बुनी थी। उस का उद्धाटन करनं वि ड़ला जी परुंचे । उन्हों ने साफ शन्दों में कह दिया कि व्यापारियों，तुम किमी तरह की विन्ना न करो। कांग्रे स तुम को खत्म करना चाहेगी तो भी मैं दावे से कहता हं कि ग्रगर हम मब व्यापारी एक ह्रो जायेंगे नो कांग्रेस खुद खत्म हो जागेगी। यह क्या समाजवाद लाने का नरीका है। सेट लोगों के पीछे चतने वाले श्रोर चुनावों में ग्रंड शंट पैमा उर्च कर्ने वाले जो हैं वे क्या वे समा जवाद ला मकते हैं। ममाजवाद वह ला मकरे हैं जं चंने खा करु ए़्भैंगन नड़ना है，जो 900 रु० में एगक्णन जीनना है। ह़जार ग्रौर लाखों छाये गर्व कर्ने नले चमाजवाद नहीं ला मकने ।

क्राज देंग कां म्रनन्त्र हुप मत्तगह माल हों गये । गतग्ह मान पह्तेते जं $\varepsilon 乡 २$ कराड़ कमना हैमारे यहा टैंच था बह घज २४०० करं।ड़ हुं गया है। पहले जन कि हमारे पास 200 करोड़ रपं की निदेरेशी मद्रा थी तब ग्राज हमारे ऊार उल्टे $७ భ, 000$ करोड़ पंग का कर्ज हो गया है। यह ममाजबाद का गस्ता नहीं है । गमाजवाद तब तक नहीं हों मकता जन तक देश़ में सब जगह लघु उन्यंग नहीं हों जाते，ग्राज यह बेऋारो दूर करने का रास्त। नहीं है $f क$ दे श में करंड़ों श्रादमी बेकार फिन गहह हैं। भ्राज ग्रंप fदल्ली के बाजाए में जा कर देख लें। वहां सड़कों पर प्लेटकर्म पर पड़े हुए लोग नज丁 ग्रायेंगे । फुट पाथों पТ ग्रपनी गुजर कग़ते हुए लंग नजर घ्रायेंगे । क्या इसी का नाम समानव।द है कि हमारे गांव वालों के खाने में कटौती कग्दी । उनकं। खाने को श्रन्न नहीं fमलता। राजस्थान में इनरी़ सहायता की कटोती कर दी गई है कि उन को गहने के लिये कपड़ा नहीं मिलता，पीने कें लिये पानी नहीं मिलता ।
[द्यी श्रोंकार लाल बेरवा] जानवर वेचारे पानी के बिना मर रहे हैं श्रोर तड़प रहे हैं। क्या इसें तरह से समाजवाद श्रायेगा कि एक भो कुंग्रां न खोदा जाये। भाज इस हाउस में बातें होते तीन तीन महीने हो गये हैं, लेकिन एक भो कुंग्रां नहीं ख्योदा गया। फल परसों डा० सूर्शाला नैयर ने भी कहा था कि वे राजस्थान का दौरा कर के खाई हैं ग्रैर उन को ग्रफपोस है कि राजस्थान को पैसा नहीं दिगा गया। वहां के लिये कुछ नहीं किया गगा। क्या इस तरह से समाजवाद श्रायेगा। कई बार कहा गया कि ऊनर वालों की तनख्वाह नीचे लाई जायेगों प्रभर नीचे वालों की तनख्वाह् ऊपर ले जारी जायेगी । श्राज न जाने किनने दिन कर्मचाग्यिं की तनख्वाहों पर विचार क्र्ते हो गये। काफे? दिन उस पर विचार किया गय लेकिन तन्बवाह नहीं चलाई, जो वढ़ाई गई वह् ₹ रुपया । क्या यहिं ग्राप का म मा जवाद है। जो चेचारे रात दिन काम कर्ते हैं उन की ननख्वाहा २ रुपदा बड़ाई जत्रा है । जब कि दिल्ला में मंहगाई इ६ परनेन्ट बड़ गई है तब लोगों को बेतन २ पग्मेन्ट बढ़ाया जाना है। क्या इसी तरह में जनना श्रागे बढ़ेगो। मेग निवेदन है श्रगर सच्चा भमाजवाद लाना है तो गांवों मे लजु उद्योग ग्रोंले जायें। ग्राज एक ट्रैक्टग चलता है तो उस के पीछे २४ ग्रादर्मा बोकार होते हैं कहा जाता है कि मर्शनोों मे जल्दी काम होता है। विल्कुल जल्दां काम होता है। लेकिन साथ ही जनना की बेकारीं सरकार बढ़ायेगी, जनता कीं भुखमरी बठायेगी श्राज इतनी ज्यादा मंहगाई हो गई है लेकिन सरकार ने संकटकार्लान स्थिति का होवा खड़ा कर गखा है हमाेे मामने । ग्राज जो बड़े बड़े पूंजिपति हैं, सेठ साहूकार हैं, जिन की फैक्ट्रियां चलर्त। हैं उन्हों ने इस हैवा को खडा कर के गर्धिब जनता को कुचल रक्ख। है। ग्रगर इस की तरफ हमारी सरकार का ध्यान नहीं गया तो देश में समाजवाद श्राना मुप्किल होगा । भले ही हम जिन्दर्ग। भर

इस तरह के नारे लगाते रहें, लेकिन मकखन मक्खन कहने से ही काम नहीं चलेगा, मुँह का स्वाद तो तब श्रच्छा होगा जब मक्खन खाया जायेगा। इसलिये श्रगर समाज्वाद को लाना है तो उस को सच्चे दिल से लाया जाये, वर्ना बातों से समाजवाद करी म्राने वाला नहीं है ।

श्री छा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : उपाष्यक्ष महोदय, मुझे श्रफसोस है कि इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बोलते हुए, मेरे मिन्र जो ग्रभं 末ोल चुके हैं उन के दिमाग मे केवल कांग्रेस को श्रभे कांग्रेस गवर्न मेंट को कोसना ही रह गया है।

एक माननीय सदस्य : यह कांप्रेस की सग्कार है इस लिये।

श्री द्वा० ना० तिवारी : प्रस्ताव के उद्देश्य कां न समझ कर ते समझते हैं कि प्रस्ताव समाजवाद लाने के लिये है। मैं कहना चाह्ता हृं कि यह् प्रस्ताव समाजवाद लाने के लिये नहीं है ।

एक माननीय सवस्य : समांजवाद कौन लायेगा ।

श्रो 引९० ना० तिवारो : कौन लायेगा यह बान अ्रलग है। यह प्रस्ताव इसलिये आया है कि ह्मारे ग्रन्दर जो विषमता है वह विबमना खतम हो कर १:₹० मे श्रविक की विश मता न रह जाये। इस पर. ह्म को विचार करना है ।

इस देश में विषमता का बोल चाला है। फिर विषमता एक हो। तरह को नहीं है जिस सं लोगों को तकलफफ होती है। रीजन रीजन में विषमता है, मनुष्य मनुष्य में विषमता है,ग्रामदमी में विषमता है। दूर दृष्टि से देबें तो मालूम होगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट की ग्रामदनी कितनी कम है. एक स्टेट को कितने खुले रूप में सहायता दी जाता है श्रोर दूसरी स्टेट को कितना कम दिया जाता है। शहरी जीवन एक है मोर देहातर्तीवन एक है। शहरी ज़वन का स्तर एक तरफ चलता है भौर देहाति जीवन का

स्तर एक तरफ चलता है 1 शह्र से दो तीन मील श्रागे देहात शुए हो जाता है घ्र'र वहां के लोग शहर् के लोगों की सुविधाग्रों को देखते हैं तो उन के दिल में कलक होता है।

कुछ लोगों की राय है कि हमार्री ड़.कानामी प्रोडकशन ग्रारिएटेटड होनी चाहिए । हम ने बह्त्त से काग्पोरेशन झ्रोर ॠण देने वाली संस्थायें कायम की हैं। लेकिन वह ॠण किस को दिया जाता है। जो लोग कमाने वाले हैं, जैदा करने वाले हैं, श्रगर उन को उचित मुश्रावजा नहीं मिलेगा तो मैं समझता हृंक वह समय दूर नहीं है कि: हमारा प्रोडषशन ठ'प हो जाए. क्योंकि ग्रगु प्रोडकशन करने वालों को उचित मुनाफा नहीं मिलेगा तोने प्रोडकशन कर्त्ग बन्द कर सकते हैं। हम कुछ समय तक उन को बातों का भुलावा दे कर गख सकते हैं लेकिन जब तऋ हमारों डकानामंर प्रोडवशन श्रागिए्टेड के साथ साग डिस्ट्रि ब्यूशन श्रारिएटे ड भी नहीं होगी तब तक हम देश मे ठीक स्थिति कायम नहीं कर सकेंगे। हों सकता है कि, हमारे वित्त मंत्रालय के दिमाग मे ऐसा श्रम हो कि हम विनग्ण की तरफ ध्यान न दें केवल प्रोडकशन की तरफ ध्यान दें तो काम चल सकता है। लेकिन ऐसा सम्भव नहाँ है।

हमारे कुछ सादियों ने देश कीं गरीबी का दिग्दर्शन कराया। इस में कुछ अधिक कहने की ग्रावश्यकता नहीं है। ख्याप ट्रेन में घंठ कर जायें ग्रोर किसी जंवशन स्टेशन पर कुछ खायें, तो ग्राप देग्डेंगे कि कई लड़के भाप को घेर लेते हैं ग्रभर वह देखते रहते हैं कि श्राप के मंह से कुछ गिर जाए या फेंके उस पत्ते में कुछ लगा रह जाए तो उसे ले कर खा लें। उन में कहीं भी मनष्यता नहीं रह गयो है। वे श्रवना पेट भरने के लिये किसी भी स्तर तक नोचे जाने को तैयार हैं। दूसरे का फेंका हुग्रा जूटा जो ऩंचे गिर गया है उस पर वे लड़के कुत्तों की तग्ह झपटते हैं। हमाने यहां की गरीर्वा का यह चित्न श्राप देग्र सकते है । लेध्नि में इस विगय एर डयारा एहीं वहना

चाह़ता । मैं यह कहना चाहता एूं कि इस स्थिथि को किस प्रकार दूर किय। जाए ।

महालानंविस कमेंटी की निप्वंट के कुछ ग्रंश श्रग्रबारों में निक्ले हैं ग्रोर उन में बताया गया है जिनने काग़्रेंरेशन श्रादि लोगों को सहायता करने के fलये कायम किए गए हैं, उन से श्रधिक्तर सहायना बड़े लोग ले लेते हैं प्रोग कुछ महायना मध्यम श्रेणी के लोगों को भी मिल जाती है। हमारे यहां जो हलाक डेवलपमेंट कमेटीज हैं उनसे फायदा किसकें होंता है ? जन को फायदा उन से नहीं हांना जिन के पाम कुन्ब नहीं है। डन से जन को ही कर्ज मिलना है जिन के पाम कुछ है । जों लोंग ेेंसे हैं जंi कर्ज ले कर ग्रपना उद्योंग खड़ां करना चाहते है पर जिन के पाम सिक्योगिट्टि नहीं है जन को कर्जा नहीं दिया जाता, उन को महारता नहीं मिलती ।

गवर्नमेंट किम्रानों की महायता कर्ती है, लेकिन वह्र किग्न कें मिलनी है ? मान लीजिये कि मुजे कुंग्रां ब्वोदने के लिंग रुपया चनहुगे । भ्रगच उम में एक हीजार हगया लगेगा तो ग्रगर मैं म्रपनी तःफ से पांच सौ का प्रबन्ध कर मकू तो गवर्नयेंट मुझे महारना कर्रेगी । लेकिन जिजि के पास ग्राधा एकड़ या चौथाई एकड़ भूभम है, वह पांच सौ र्पया कहां से ला सकता है। श्रौर इमलिये उन कों सहायता नहीं fमल सकती ।

हुमारी व्यवक्या एसी हो गयी है कि जो कुछ हम सहायता करना चहते हैं वह उस के पास जानी है जिस के पास पहले से धन है ग्रोर उन के पास नहीं जाती जो गरीब हैं ग्रोर मजलूम हैं श्रौर जों विना दूसरे की सहायता के ग्रपने ग्राप श्रपनी मदद नहीं कर सकते । गवर्नमेंट को विचार करना चाहिये कि किस प्रकार इन लोगों कों ःहायता पड्रुंचाई जाए ।

एक माननीय सबस्य : कब तक र्माकार विचार वनेगे ?

धी छा० ना० तिवारी : एक बात ग्रोर श्राप के सामने रख्वात चाहना हैं । मुझे श्रफनं- है fंक नित मंत्री जी यहाँ नहीं हैं प्रोर उविन वंत्रिजी को शायद कोई पालिती
 मित्रों ने की है उम का जवाव शायद वे न दे गकें

वित्त मंत्रालव में उपमंत्री (श्रोमतो तारकेइवरी सिन्हा) : वित्त मंत्री महॉदग ने मुझे इजाज़ C द है f क कुछ जा मवाल उडाए
 श्रनुनुर दू ।

एक माननीय सदस्य : इन कंत क्रां ज़ा है

धीमती तiरकेइवरी सिन्हा : हों नख.ा है

 तरकाए :- भिभद्ध ने बारे में मदन का बनाऊரT!
श्री दा० ना० तिबारी निं में नहत्रा च्रा


 बनार्या गर्या है। न मानम उन्न की जांच का परिणाम कच घंत्रोगा ? नकिक लोगों में ग्रविग्वाय वैदा हो गय। है ग्र्रंन वे कहते हैं कि इम सं कुण्ञ ह्रोंन को नहीं है । जता कि हमारे fित्र श्री भागवन जा श्रजाद ने बत।या, श्राज लोगों का ग्वान नीन ने शाच चर्वों कां जल्तन्न है. जाना, काड़ा, म कान, शिक्षा श्रंश स्वः्य्य ।

भ्री यरापाल ससह : डिफेंт भी जहरू है

श्री द्वा० ना० तिवारी : डिकें $ं$ की जहूरत लंगों के लित देग के नित्रि है। जं चीर्जे लंतों लिनं जंत्री होंगी मैं उन का क्योरा वे रहा था। नं में कह् गह़ा था कि लंगों की

इन ग्रावश्यक चिजों कं मुहैया करने के लिये प्राप ने क्या किया है। कौन सी पालिसी श्राप की एेसी है जिनसे ये चीजे मुहिंय्या हंत्सरें मैं कहता हुं कि श्राप उडुन देग न कीांजये। हम ग्राज ज्वालंमुर्ज़ के मुब पर बंडे हुए हैं। लंग यह नहीं समझेंगे कि ग्रापने कितना त्याग ग्रोर तपस्या की है जिन के फलस्वसूप श्राप श्राज गवर्नमेंट का चला रहे हैं। मेंरे मित्र यशपाल सिह ने श्लंक द्वारा उदाहरण दिया मैं भी एक दूसरा उादाहगण इसी तरह देना चाहता हूं कहा गया हैं ।

विभृक्षितम किन करणfति पाप न् । दीगाजनाः निइकरणा भवた्ति ।

जं। भर्वा है वह काई भो कदम उठा मकता है वह घग जल। सॠता है चारी करस सना है वह मब कर सकता है। हम लाग तसी स्थिति न ग्राने दें कि गरीतों को यह् रस्तां ग्र कितियार कर्ना पड़े । मं झ्रप्नी गवर्न मेंट से ग्रनुरोव कहांगा कि ग्रत्र समय ग्रा गया है कि वह ग्रपनी
 कि जिमनं यह् नमस्या हल हों गके। में माननi हु fि मंतर तो काई गाल मटोल जवा़ दँ देंगी नेनितन इस से फुठ हैंने वाला
 का जीवन के नि ! ग्राव्रज्यक चांज मुत्रैया हो
 है प्रोर उस प्रंत्रफार में क्या हां जायेगा कुछ ठिऋाना नहीं।

Mr. Deputy-Speaker: How much time does the hon. Minister require for reply?

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Az least 20-25 minutes.

Mr. Deputy-Speaker: I will call the Minister at 4 O'clock.

श्री क्रिय गुप्त(कटिहार) : उपध्यक्ष महोदय, मेंे मित्र जो प्राइनेट स्रेंल्यूशन लाए हैं वह बडु于 महःवपूर्ग है। इस के बारे में कुछ्ध कहने के वहलले मै एन चीज की ग्रोरे त्र:प

का हग्रान दिलाना चाहना हु । एक गाव में एक विएट्ट हैं ग्हा था ; ग्रोर उसमें एक साधु का पाट एक दुराच।रो श्र।दमे। को दिया गया था। वह धिएत्रु दो तीन घंटे चला, लेकः उँ माधु के मृंद मे सुन्दर :उइ्र मनने के बावजद भी लागों के मन पर उग ता शन्छा अ्र.ण नहीं नड़ा

 कोई बगग ग्रर्य न निकोला ग़ए। । क्यों₹, जत्र हम डिबे लिग मांमायटी में डिनेट कत्ते है तो कुछ उदाहुगा देते हैं। मैं पूळना चाहनः है कि इम नदन के नदस्यों में किकने हैं जो ग्राज इस चीज को वास्नव में ग्रनुभव कगते हैं । डिवेट कुछ भी हों लेकिन दरश्रसल उसका भसर क्या होता है हमें वह देखना चराहिए घोर इर्सलिए मैंने जां गांष में थिएटर किये जाने का श्रभी उदाहरण दिया उसमें मंत्री महोदय चाहें उससे सहमत हों या न हों ऐेकिन वह मेरी पर्स नल फ़ीलित है स्रोर वह किसी के खिलाफ़ नहीं है ।

२७ फरवरी को का मय साहब का एक छोटा सा कटमोशन हाउस में श्राया था जोकि सेंद्रल ऐम्पलाईज़ ग्रोर रेलवेमेंस के डियरनेंस एलाउंस को बढ़ाने के fिए था लेकिन उसको ट्रेजरी बेंचेंज ने वोट टाउन करके fगरा दिया। इसके विपरीत हमने देखा कि भ्रभी कुछ ही fिन पह्ले इसी सदन में मंहगाई के कारण पालियामेंट के मंमबसं कें वेतन मोर भत्ते को लेकर बहस हुई ग्रौर उसको इस सदन में डेढ़ घंटे के भी।तर ही पास कर दिया । पार्fलयामेंट के मेंमबर्स का वेतन ४०० रू० से पू०० रु० श्रोर दैनिक भत्ता २१ से ३१ रु० हों गया जब कि नीचे के वर्ग केवल मजदूर को सिर्फ २ रु० मंहगाई' भता दिया गया । मैं महूसू करता हूं कि इस विधेयक का उस वटमांशन से भिन्न नहीं हॉंने वाला है। श्राभिक श्रसमानता श्रीर भंयकर ग़रीबी की सदन में वैसे श्रालोंचना तो खूब नरै जायेगी लेकिन भ्राखिर में प्रस्तावक द्वारा भपना यहु प्रस्ताव वाप्स ले लिया जायगा ।

मंत्नी महाॅदय को यहु कहतने पर कि इस बारे में देग्रा जायगा, मंचिा जायगा, प्रस्तावक महोदय कह देंगे "श्राई बांट टु बिदड्रा दी बिल" वह् fवन बिदड्रा हों जायगा ।

मैं वहार के एक बहुत हो फ्रावंनित श्रोर पिछड़े हुए जिले पूनिया से ग्राता हूं । मेरे वहां भंयकर ग़रीबी विद्यमान है । मेरे वहां भ्रादिवासी श्रोर पिछड़े वर्ग के लोग साल के श्रन्दर तीन महीने केवल जंगल की जड़ी, बूटी खा कर fिदगी व्यतीत करते हैं । हमारे गांवों की ऐसी शोचरीय श्रवस्था हो ग्ही है । लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। सरकार को बख़बी पता हैं कि चावल के दाम कितने हैं, गेहूं के दाम कितने हैं, कपड़े के दाम कितने हैं ग्रोर पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च बैठता है, दवादारू श्रादि में कितना खर्च बंठता है, छोटा सा झंपड़ा बनाने में या एक छोटा सा कमरा भी किराये पर लेने में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, यह तमाम बातें जानने के बावजूद भी यह सरकार जोकि ऐम्पलायर है वह श्रपने मुलाजिमों को क्या देती है ? कहीं वह $\gamma y$ रुपये मुलाजिम को देती है, कहीं $y_{0}$ रुपये देती है, कहीं उनको $x y$ रुपये देती है तो कहीं ६० रुपये देती है । प्रब यह कौन नहीं जानता है कि श्राज मंहागाई के युग में उस व्यक्ति को जिसको कि 20 या ६० रुपये मिलते हैं उसको शीत निवारण भ्रोर लज्जा निवारण के लिए क्पड़ा चाह्टिए, पेट की ग्रनि्न को शांत करने अ्रौर सम्हालने के लिए चावल दाल ग्रौर ग्राटा चान्ए, बच्चों की दवा कगनी पड़ती है, शिक्षा की व्यवस्था कररना होती है ग्रोर मकान के लिए भी उसे खर्च करना पड़ता है। भ्राज צ०-६० रुपये में यह् सव चीजों का इंतजाम वह कर नहीं सकता है । जिस सरकार के ऐम्पलाईज की ऐसी हालत हो वह सरकार किस तरह से भ्राइडित्ल एम्पलायर कहलाने की ह़क़ार हो सकती है ? मैं नहीं समझता कि सरकार के मौजूदा रवैये ग्रौर दृष्टकोष
[श्री प्रिय गुप्त]
के रहते वह हम लोगों को इस बारे में सलाह मर्शविरा करने को क्यों बुलाया करती है

### 15.33 hrs .

[Dr. Sarojini Mahishi in the Chair]
लेबर कंसलटेटिव कमेटी में एक दिन हम बंठे थे । वहां पर यह चर्चा हों रहो थी f क दरश्रसल प्राइस इंडैक्स कितना बढ़ा है भोर इसका कैलकुलेशन किस तरीक़े से होना चाहिए श्रोर इस बारे में किस तरीके पे गांव गांव में जाकर पता लगाना चार्टए। उस कमेटी में एम० पीज़ लोग बैठे थे। लेवर कंसलटेटिव कमेटी में लेवर मत्री उसके चेयरमैन होते थे, डिप्टो fमनिस्टर थे, लेवर से केटरी थे, लेबर कमिश्नर्स यह सब लोग थे । जब मेरा टनं वहां पर् श्राया तो मेंनें कहा कि संजीवैया साहब श्राप लंवर fिन्मनस्टर हैं, बाज़ार में जरुरी चीजों के दाम कितने बढ़े हैं इन के श्रांकड़े श्राप यहां क्यों देख रहे हैं ग्रौर बहस कर रहे हैं, ग्राप श्रगर उनकी श्रसलै। हालत देखना चाह्ते हैं तो ह्बाईजहाज में बैठ कर सारे देश के श्रन्दर किसी भी सरकारी मुलाज़िम कें घर् को इस जांच के लिए ग्राप चुन लें ग्रौर तब श्रापको पता चल जायेग्न कि ग्राज सग्कारी कर्मचारी किस बुरे हान्नन में रह् रहे हैं । Whichever place you feel is the chcapest place, उसका श्राप ले लें । You pick up one family. एक चोधी श्रेणी कें नी द्री कर्ने नाले परिवार का ले लं। जये । जसा कि ग्रंग्रेज लोग फहा करते थे श्राप उसक मां बाप को छोड़ भी दीजिये, कंचल वह्, उसकें पन्नी ग्रौर बच्चों को ले लंलीजये। उस चौथे वर्गं वंँ परिवार के लिए श्राप एक महाँने की ज़रूरी ज़रूरी चीजें ख़़र्गद दरिजिये । चावल, दाल, ग्राटा, थोड़ा सा कपड़ा, बच्चों की पढ़ाई लिग्राई, किताबें, दवादारु ग्रौर म कान किराया इन सब चीजों की व्यवस्था ग्रौर भुगतान ग्राप स्वयं एक महीना भ्रपने ह्राथ से कर दें ।

दाएं हाथ में उस $\begin{gathered}\text { ज } \\ \text { जरुरी खर्चें का हिसाब }\end{gathered}$ रखिये भौर बाएं हाथ में उसकी वह तनख्वाह भाप रखिये। श्रब श्रगर उसका खर्च उसकी तनख्वाह से ज्यादा बैठता हो तो उतना ही डियरनैस एलाउंस श्राप उसका बढ़ा दीजिये लेकिन श्रगर तनख्वाह खर्चसे ज्यादा रहतो हो तो उतनों तनख्वाह में श्राप कटौती कर लीजिये ।

This is the actual approach for the statistics to be obtained in respect or the increase in the cost of living.
जो तरीका श्रभी श्राप इसको जानने का बतं रहे हैं वह हमें पसन्द नहीं है श्रोर न ही वह सही तरीका इसको जानने का है। मेरा ऐसा कहने पर वह चुप होकर रह गये । मैंने श्रो संजीवैया से थह भी कहा कि क्या वह इस चीज को नहीं जानते हैं कि श्रापके लेबरसं, श्रापंक क्लास $\gamma$ के कर्मचारी कम से कम मही हरर महीने 4 रुपय से लेकर $9 ०$ रुपये तक कर्जा लेते हैं ? क्या उन्हें पता नहीं है कि उनके क्लास ₹ के कर्मचारी १y रुपये से लेकर $y 0$ रुपये तक हर महीने कर्ज लेते हैं श्रोर इस तरह से जब वह् कर्जा जमता जाता है श्रौर कार्फी बढ़ जाता है तो उसे प्राविडेंट फंड से लोन लेकर या फिर काबुली पठान रूपी बैंक से भारी ब्याज पर पैसा लेकर वह कर्जा चुकाते हैं ग्रोर परिणामस्वरूप दिन पर दिन वह्ट उस कर्जे के दलदल में गहरे फंसते जाते हैं । भ्राज गांवों की हालत दर्दनाक है । गरीबी ग्रोर भुग्रमरी नंगा नाच नाच रही है श्रोर ग्राप कहते हैं कि नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है। यह पैसा घ्राखिर जाता कहां है। इस इनकम का ग़्लत ग्रेर डिफ्फक्टिव डिस्ट्रिब्यूरान है ग्रीर यहु उसी तरह् से है कि एक कारतकार सुबह उठ कर घरसे जानें के पहले श्रपने चार बच्चों के लिए चार रोटी रख गया ग्रौर बते को चला गया। भ्रब उन चार बच्चों में बां बचचे जो कि बदमाश, ये उन्होंने बजाय एक, एक रोटी खाने के दो, दो रोटियां खा गये श्रोर बाकी दोनों बच्चे उनकी बदमाशी के कारण भूखे रह् गये।

इसी तहु श्रापका यह वैत्थ का डिस्द्रिव्यूहान है । ग्राप इसको ठीक करने के लिए कमेटी जरूर रक्ख जां कि यहु देख :-
"to review the progress made towards the reduction of disparity between the lowest and highest income to the order of 1:30 over the next two or: three Plan periods."

यहि रेजोल्यूशान जो माननीय सदस्य लाये हैं वह सही लाये हैं। लेकिन में कह्ना चाहिता हूं कि वह् पास तो होना नहीं है ग्रौर उसको तो वापिस ही होना है । ज़रूरत तो इस बात की है कि सरकार ग्रपनी मोज़दा ग्रार्थिक पालिसी को बदले ग्रफर फ़ाइनैंस मिनिस्टर जो कि तबदील हुए ग्रोर उनकी जगहु दूमरे मंत्री बने ग्रोर उन्होंने फाइनैस का काम सम्हाला है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है । बस इतना ही है कि the slant of the Biria group has to be replaced by the slant of the other groups of business magnates.इस तंरह से फाइनंस की व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है । फाइनैस मिंनिस्टर होने के नांत उनको यह्, भी तो देखना ः कि टैक्येज लग।ये जाते हैं इतना रुपया इकट्वा हो जाना है तो ग्राखि? इस रुपये का डिस्ट्रिब्यूरान कहां होता है । श्रगर इसी तरह् से ग़लन व्यअस्था जारी रही तो गरीब श्रादमी बच नहीं पायेंगे । रास्ते में ही सव पैसा ग़्त्म हो जायेग। ग्रीर उस गरीब तक पहुंचने की नोबत ही नहीं श्राने वाली है जब कि उस पर ट्रेक्सों की ग्रत्यधिक भरमार होती है ग्रोंर उसकी कमर विलकुल टूट गई है । सभानेत्री महोदगत, मैं ग्रापकी मार्फत गवर्नमेंट के कान तक यह श्रावाज़ पहुंच।ना चाहता हूं कि सरकार केवल $90-$ 9y फो सदी बड़े बड़े लोगों के हित को ही नहीं देखे श्रोर उसे ७४ फी सदी तबके कें माथ जिनमें कि वर्कर्म हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, गवर्न मेंट सर्वेट्स हैं उनकी हीलन को बेहत्तर घनाने ग्रोर उन्हें भ्राज के संकट काल में कुछ राहृत पहुंचने की न्यवस्था करे

एक माननीय सदस्य : ग्राप हमेशा मिल कर्मचतfरयों की ही बातें करते हैं, म्युनिसिपल वर्कंस कें i लप़ भी तो कहिये ।

श्री प्रिय गुट्त : ठीक रं.द दिलाया । म्युनिसिपल वर्कंस गांव वालों को खोतिह्र मजदूरों को राहृत पहुंचने का सरकार इंतजाम करे । श्रगर सरकार श्रब भी नहीं जागती है ग्रंर श्रपना वही पुराना उेंक्षा का रवंटया जारी रबती है ता भले ही हम यूनियंस वालों को खींच कर इंडस्ट्रियल फील्ड में रैस्ट्रेटें रखने के लिए केें, गड़बड़ न होने देने के लिए जोर दें लेकित यह् चैक स्रंशर रैस्ट्रेंट ज्यदा दिन तक नहीं चल पायेग अंर्र वह् दिन दूर नहीं है जब कि यह् जनता दियासल।ई उठा कर उससे इस सरकार को फूंक देगी । बस त्वना हो में ग्रापसे कहना चाहता था ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I rise to support the resolution moved by my hon. friend Shri B. P. Yadav and 1 congratulate him on bringing this resolution before the House.

When we discuss this resolution and support the demand that the disparities in the income groups should be brought down to at least $1: 30$, I have in $\mathrm{m}_{\mathrm{y}}$ mind the demand of the socialists or those who claim to be socialists that it should not be more than $1: 10$, but I hope that this Government would accept this principle that it should not be more than $1: 30$.
We have some statistics to show that the daly income of a particular group of the Birlas is Rs. $1,8 \mathbf{5}, 000$ to Rs. $2,80,000$, whereas 27 crores in this country are only getting $7 \frac{1}{2}$ annas per day according to the Planning Minister, 15 annas according to the Prime Minister and three annas according to my hon. friend Dr. Lohia. I would also request the Minister to see the latest report of the Reserve Bank regarding rural indebtedness. What did it reveal? It revealed that rural in-

## [Shri S. M. Banerjee]

debtedness had risen from Rs. 1,500 crores to nearly Rs. 3000 crores. This is the condition of the country as far as peasants are concerned.

Lei me say something about the Government employees also. Much has been said about the need for giving them dearness allowance and so on. I have in my possession figures which will show the condition of the Central Government employees. Forty-five thousand are getting Rs. 250 and above; 246,000 are getting more than Rs. 100 but less than Rs. 250 and $15,37,000$ are getting Rs. 100 and less. You can imagine the condition of the Central Government employees who are supposed to be a privileged class getting more than what the State Government employees or the Corporation employees get. If the Central Government employees demand increase in D.A. they are asked to look towards the horrible condition of the State Government employees. If the State Government employees want a wage increase, they are asked to look at the Corporation employees. If the Corporation employees demand a wage increase, they are asked to look at the poor unemployed persons registered in the employment exchange registers. This is how Government want to satisfy all by pitting one against the other.

The Mahalanobis Committe report has given something revealing. Again the whole question is being referred to a monopolies commission as if it is not known still that there is growth of monopolies in this country and there is concentration of wealth. Whenever a question is put to the Prime Minister he says, there has been some uneven distribution of wealth in this country. And we want to know to what extent the national income ha; gons into pockets of those hardful of people who want to control the economy of this country. The Mahalanohic Committee report is
available now. One inspector was appointed. This is the height of joke in this country. After the Vivian Bose Commission's report, nine years were wasted. Rs. 27 lakhs were spent on the Commission against the DalmiaJain group. Again another inspector has been asked to investigate into the whole thing. What are the salary and allowances of this inspector? Yesterday I put an unstarred question (a) whether it is a fact that the Inspector who is investigating into the affairs of some of the Dalmia-Jain concerns is being paid Rs. 180 per day; (b) if so, the reasons for paying this fabulous amount; and (c) whether he is of the rank of a Secretary. The reply was:
"(a) The Inspector has been allowed a remuneration of Ks. 3500 p.m. In addition, he has been sanctioned daily allowance as under:
(i) On actual basis for room rent, inclusive of any service charge, subject to a ceiling of Rs. 150 per day for Bombay and Calcutta and Rs. 100 per day for any other place.
(ii) A flat rate of Rs. 30 to cover all other charges including boarding expenses, tips, etc."

You can imagine whether this inspector, a person who was almost unemployed and who has got a job at Rs. 3500 r.m. plus Rs. 180 per day, will ever submit any report about the Dalmia-Jain concerns. This is the height of joke in this country.

This is a very innocuous resolution and I must say there must be no hesitation on the part of Government to accept this resolution. Let a committee be appointed under an able economic expert like Shri R. K Hazari. He submitted a report about the Birla-Jain group and other

13963 Resolution re: VAEAKHA 11, 1886 (SAKA) Disparity in 13964 Income
houses. I am sure that this resoiution will be accepted by this House.

A clear case was brought to my notice the other day. I was told that during the Chinese aggfession, more tha: $3,52,000$ pressure cookers were needed for those fighting at high altitude. Who was given this order? The son of a Cabinet Minister was given this order without any tender in December, 1962. Without asking for any tender, he was straightway given this order. I do not want to mention the name of the Minister, because again there will be some statement that Mr. Banerjee wants to make an insinuation. When pressure cookers were available in this country at Rs. 85 or Rs. 90 -prestige cooker is one of the best cookers-why was this order placed at a rate of Rs. 110 or Rs 120 per cooker? If these things are going on. I do not know; anything will happen in this country. We cannot dream of socialism. It would be a mockery and a sad commentary on our socialism. The Bhubaneswar thesis will be reduced to nothing but mockery.

I am sure the hon. Deputy Finance Minister would at least accept this in principle, so that the mover of the resolution and the country may have the satisfaction that this is being acknowledged.

Shri Muthiah (Tirunelveli): Madam Chairman, I support the resolution moved by Shri Yadava. It is in keepIng with the socialist policy of our Government and the Congress Party. Only recently, in January, 1964, the Congress Party in the Bhubaneswar session, unanimously passed a resolution on democratic socialism. The cardinal principle of democratic socliasm is the creation of an equalitarian socicty based on social justice and on political, social and economic equality for all citizens. Our Constitution emphasises equality in its very Preamble, which speaks of economic.
social and political justice and equality of status and opportunity.

The Directive Principles of the Constitution embody socialistic and equalitarian principles. Article 38 tays:
"The State shall strive to promoie the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may, a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life."

Article 39 says:
> "The State snall in particular direct its policy towards securing-
> (a) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;
> (b) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment."

The aim of the first Plan was :o ensure a rising national income and a steady improvement in the living standards of the people. The main objective of the second Plan was reduction of inequalities in income and wealth and fixing maximum limits of holding of land and wealth.

The Planning Commission's recommendations in this connection are worth mentioning: (1) The maximum limits for land holdings should be prescribed. This limit should be three times the holding which an ordinary farmer can plough. (2) The prescribing of a ceiling on maximum earning should be considered. After deducting all taxes, the difference between the minimum and maximum earnings should not be more than 30

## [Shri Muthiah]

times. (3) Through estate duty, gifts tax, profits tax and wealth tax, the difference between rich and poor people should be reduced. Our Prime Minister commending the Second Plan said:

> "We are all agreed policy of establishing our pattern of society and a socialist make shall our efforts direction."

Coming to the third Plan, its abjective is to bring about a reduction of inequalities in incomes and wealth and a more even jdistriution of economic power. The policy of socialism and equitable distribution of wealth and income was approved by this Parliament in 1954. It/declared tha: the broad objective of economic policy should be to achieve the socialist pattern of society. Parliament approved that the basic criterion $/$ in determining social policies and the lines of economic advance should be no: private profit, not the interest of a few, but the:good of the community as a whole. The basis of a socialist pattern of society is increased production and equitable distribution of the goods so produced. Production and distribution are equally important and they should not be viewed separately.

The Mahalanobis Committec in its report says that the economic growth of the country, and the industrial and commercial development in the last ton years have made the rich richerd and the poor, poorer or remain on the same level as beforc, and monopolies have increased in industry and busi-ne-s. It is to/study, assess and to reduce this concentration of economic power that just now the Monopolies Commission has been established under the chairmanship of a Judge of the Supreme Court, Shri Das Gupta.
I just want to quote a few words of Mahatma Gandhi in this connection, Mahatma Gandhi said:
"I shall work for an India in which there shall be no high class and no low class of people."|

He further said:
"Whoever has a surplus of essential things which are denied to the poor and who does not give that surplus to them is a thief in the eyes of society."

Lastly, I want to mention the various fiscal measures such as Estate Duty,| Wealth-tax, Gift-tax, Capital Gains Tax passed by the Parliament recently. These fiscal measures and the ceiling Acts and Fair Price Acts passed by the various State Governments are steps in the direction of socialism, in the direction of equitable distribution of wealth and power.

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): It is really an essential and urgent fac:or in the social life which we are pledged to build up. namely, democratic socialism, where) we have to make an assessment of these elements which form the base of our productive system thereby enriching the community at large./ The resolution has given an indication as to how we should try to narrow the disparity which today obtains in our country.

I fam reminded of a picture revealed to me in my own constituency. There 1 found the immensely ricn people parading their wealth and prosperity. On the other hand. I found how the ill-paid workmen were huddled together in the narrow confines of their rooms/ which they call by the technical name Dhowara. When one finds in the midst of this prenty, in the midst of immeasurable richness how poverty, colossal dec. titution is allowed to remain, naturally, one is prompted to see avenues as how to reorientate the society and see that the productive apparatus is readjusted in a form where the largest number of people get the equitable share in the production./

In the rural areas, the question of ceiling was a moot point. Undoubtedly, it was a relief, but it came too late. The expectation that was raised in the mind of the landless people that they would have some land when the ceiling was imposed did/ not materialise. Before the ceiling was imposed, before the legal enactments were introduced, lands were distributed in such a way that uitimately only a meagre quantity of land was left for distribution. The result was that the landless people of India remained as helpless and poor/as they were.

In this very city I found that lands were purchased at Rs. 5 per square yard, and after development, were sold at Rs. 65, Rs. 75, Rs. 100 and even Rs. 150 per square yard. This unearned income is a form of acquisition of wealth to a particular section of very intelligent people who can anticipate chances of earning profts and proceed in a way which brings them volume of unearned income which naturally results in the destitution of the poor.

In this way, Madam, the agents of production are allowed to operate in the different sectors of the society. In the process of our industrialisation of the Country, we find that a particular sector is allowed to have the control over the agents of production. Those people who had been expecting some share in the management, who were expecting to have participation in the management of industries and other undertakings, are still denied the privileges of having a say in the management process because of the vested interests that control industrial growth.

Therefore, the expectaitons which have been all along put forward in the minds of the people, we seldom find them realised in reality. If we want to move a resolution of this type today, we only want to make an assessment of the stark realities of life, the facts of life which are revealed in the process of growth, in the process of development of the country starting from 1947.

Madam; two Five Year Plans have already finished and the Third Five Year Plan is in its mid term. We took the vow of raising the wealth of India. Indeed, the national wealth has been raised to the extent of 42 per cent. But who are the recipients? Four years earlier, when this question was raised, the leader of the House said that the Government were going to appoint a committee. That committee worked for four years and today the report is before us. What does it portray? How far does it go to give $u_{s}$ satisfaction of the urges and assurances which had been exercising our minds so long? Madam, the picture is dismal. After four years of analysis, we find a picture which gives us hardly any satisfaction in regard to what we wanted to realise. We have not realised what we wanted. Thercfore, it is but meet that we have to make a realistic study of the objective factors. not only psychic but objective factors, that influence the growth of the society where destitution is allowed to grow in an alarming way with the accumulation of wealth credited to a particular sector of the socicty, that is always conditioned by the motive of acquisitiveness and profit.

Therefore, a country which is pledged to democratic socialism, a country which has taken the vow of going forward towards the attainment of a particular objective, namely, the distribution of wealth to the producers. to the prime producers equitably, has to take up this work in all earnestness. There the question comes, how far and whither we go. In the context of the picture that has been presented by the report of the Mahalanobis Committee, I would endorse this resolution and suggest that we have to set up a small committee including Members of Parliament, so that we can find out exactly how far we can carry out the objectives which we have placed before us and the country.

Madam, I endorse the resolution.

श्री प० ला० बाल्पाल (गंगानगर) : हमंरे मित्र यादव जी ने जो विधेयक इस सदन में रखा है में उसका हुदय से स्वागत करता हूं । में चाहतता यह् था कि इस प्रकार का कोई विधेयक सरकार की तरफ से श्राता तो श्रच्छा रहाता। इसका कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से ह्म देख रहे हैं कि कोई भी श्रच्छा प्रस्ताव विसी व्यक्नि विरोष ग्रथवा किसी माननीय सदस्य की तरफ से ग्रगर रखा जाता है तो सरकार उसको स्वीकार करने में संकोच करती है, उसको मानने में प्रानाकानी करती है ।

मेरे मित्रों ने बहुत से सुझाव ग्रापके सामने रखे हैं। ग्रifयक विषमता 引 मम्बन्ध में में भी श्रपनी तरफसे कुछ बातें स्रापके सामने रखना चाहता हूं। में राजस्थान से श्राता हूं। मेरे मित्रों ने जो बातें बताई हैं, वैसे तो में समझता हूं वे काफी हैं ग्रौर उससे ग्रधिक कुछ श्रौर बतलाने की ग्राव३यकता नहीं है । लेकिन ग्रपने प्रदेश की स्थिति से मैं ग्रापको थोड़ा सा श्रवगत कराना चाहता हूं । में सीमावर्ती प्रदेश से श्राता हूं । बीकानेर जैसलमेर, बाडमेर श्रादि स्थान राजस्थान के ऐसे हैं कि वहां चार चार दिन तक लोगों को खाना नसीब नहीं होता । यह् कितने इार्म की बात है। भारत को किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था । लकिन भ्राज हमारे देश की यह हालत हो गई है कि लोगों को चार चार दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलता है । पिने को पार्ना तक उनका नहीं fमलता है अ्रोर पह्नने को कपड़ा नहीं मिलता है । यह कितने शर्म की बात है ।

### 16.00 hrs .

सवाल यह् है कि जो श्रार्ाथक विषमता है उसको केंसे दूर किया जाए । स्वार्य मंत्राणी सुसीला नायर जी ने पीने के पार्ना

की व्यवस्था करने के लिए कई करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को दिया लेकिन राजस्थान सरकार उस रुपये का श्रवधि के भीतर भीतर इस्तेमाल नहीं कर सकी, कुएं नहीं बनवा सकी । लोगों को रहने के लिए झंपड़ा जो चाहिए वह भी भ्राज तक सरकार नहीं दे सकी है। । उनके ऊपर छाप्पर का प्रबन्ध नहीं कर सकी है। लद्दाख श्रौर नेफा में हमारे जों जवान काम करते हैं, उनका कभी करी ह्मारे दोरत जिक्र कर दिया करते हैं। उनको क्या मिलता है, उनकी क्या दहा है, इसका जिक्र कर दिया करते हैं। समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं कि वहां घड़ों का पानी सदियों में बर्फ बन जाता है । फाउनटेनपेन के ग्रन्दर स्याही बफं बन जाती है। लेकिन राजरयान की एक ग्रलग स्थिति है। वहां मई, जून ग्रोर जलाई में ग्राप देखेंगे कि मनुष्य का कंठ तक सूख जाता है। घड़ों का पार्न मुख जाता है। इस गर्मी के ग्रन्दर tतलमिलाते हुए लोग श्रपना जीवन व्यतीत करते हैं। श्रब तो वहां पर स्थिति कुछ ठीक हो गई है नहीं तो यह कहा जाता था कि वहां पर. मनुप्य केवल तंन स्नान करते हैं। एक तो उसका जन्म होता है तो दाई मां स्नान कराती है, एक जब शादी होती है तब सनान कर्ता था ग्रौर एक जब बह़ मरता था तब स्नान कर्ता था जर्वकं उसका दाह़ संस्का होता था। वहां पर इस तर्दृ की स्थिऩत थी। ग्रब भी वढ़ां की हालत यह है कि पीने को तानी नहीं मिलता । में यहृ सिर्फं गजरथान के लिये वाह्ता हीऊ ऍसा नहीं है। सा ₹े मल्वं के ग्रन्दर काफी विषमना है। घन्द लोगों ने, मट्टर्कर भर पूंजीपनियो ते उद्योगों पर कहजा कर गखा है । सर्कार के ऊार भी पूंजीपतियों का श्रसर है। जो समाजबाद हम चाहते है वह् नहीं ग्रा सकता, इसीलये कि हुमारी सग्कार की नीतियों में कथनी ग्रंरे कर्नी में भ्जन्तन है। ग्रापने समाजवादी सिद्धान्त को श्रपनाया लेकिन जो ह्मारी ग्रर्थ व्यवस्था है भ्रगर वह समाजवादी नहीं होगी तो कंसे

समाज चन ग्रायगा। हमारे देश का पूंजावादी श्रवं व्यवस्था है । हम बार बार कहुते हैं कि हमने इस मूलभूत सिद्धान्त को श्रराता कर रबा है तो fिर हम को श्रनंी प्र्य ब्यचस्या को बदलना चाहिये।

हमारी मंत्रिणी जी यंां हैं ; ग्रगर वित मन्त्री यहां होंते प्रौर हमारे मिबों ने जो भाषण दिं उनको सुनते त। उनको पता हा।तार । जब पन्नों में चे इस प्रकार की बातों को पढ़ेंगे तो सं।नेंगे कि वाग पह्ह सही बात है। में कलकते गया था। जब ट्रेन के ऊार हम लोग जाते हैं ग्रीर बाना खाने के लिये बंठते हैं तों इतनी संबदा में भिन्जमंगे ग्रा जाते हें ग्रोर छोना अपटीं कग्ने सें जिसका किकाना नहीं है। बिद्यार में बहुन ज्यादा गरीबी है। ग्रार जगहों एर मी यही त्रालन है। हैमाने मलक में 50 या ह० की गदो लंग गरीब हैं ग्रोर बड़ी। मी़िल से भ्रणना जीवन व्यूनीन कर्ते हें दूसरों तगक बाकी लोग उनके ऊगः प्राराम कर्ते हैं। तक उरफ तो हैम द्वेंने हैं कि एक ग्रादमी पांश्र पाँच पैंकट गोलड फनंब के फुक देता है ग्रीः दूमरी वएक एक ग्रादर्म को तांच दाने भी चाने को नहीं मिलते हैं। एक ग्रादमी खूब साश्नुन, लि'स्टिक श्रादि का इम्नेमाल करता है, काफी वर्गेरह में इनने खर्च कर देना है ग्रोर दूमरे श्रादमी को खाने को भी नहीं मिलता है । इन सारी चीजों पर बड़ी गम्भीग्ता से संचचना चाहिये। मेरा सुझाव है कि ग्रक्छे ग्रोर श्रनुभवी ग्रादमियोंको ले कः, जिनक दिल म दर्द हो, एक कमेटी बनाई जाये जो पूरे मुल्क का दोग करे। चाहे वहु ट्रेनों में जाये, चाहे वह पर्वतीय एरिया में जाये, पाहे हर्गल एरिया में जाये चाहे शह्रों में जाये, लेकिन मारी चीजों का ग्रध्ययन करके उन पर मंन विना? करे।

में ज्यादा नहीं कह्ना•चाह़ता लेकिन में समझ्षता हूं विं सर्कार को इस प्रस्तांव को

मान लेना चाहिये। लेकिन भ्भगर वह् इस कों मान न संके तों कोई ऐसा ग्राश्वासन दे कि जल्दी से जल्दी वह कदम उठाने जा रही है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब लोग खुद कांग्रेस के खिलाफ बगावत करेंगे। वह नहीं करेंग तो हम करेंगे, चाह् हम को कांग्रेस को छंड़ना ही पड़ जाये, लेकिन इस तरह की चीजे ज्यादा दिन चलने वाली नहीं हैं।

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Mr. Chairman, I appreciate the concern of the hon. Members which they voiced on the floor of the House-not very complimentary to/me, of course-that probably they would have wanted the non. Finance Minister to be here. The hon. Finance Minister would have been here, hal he not some very important work outside the House. Therefore, through you, Mr. Chairman, I would submit to the House to/show me this little indulgence.

1 would also like to assure this House that 1 would try my best to answer some of / the points. it is a facl that I am not in a position to take a decision on a policy mattermy senior colleague has to take itbut I have been instructed by my senior collcague, the Finance Minister, to espouse the Government's policy. Within/that policy I would try to meet some of the points which have been raised by hon. Members.

This is one of the/very serious debates which has brought almost all the sections of the House together. What does it show? It shows that in this/country there has been a genuine condern about the poverty of the people. There cannot be two voices so far as the poverty of this country is concerned. Everybody is concerned about this poverty. Thercfore, I think, hon. Members should not doubt the bona fides of/the Government, that the Government is not concerned about the poverty of the people.

## [Shrimati Tarkeshwari Sinha]

The government which does not concern itself with the/ economic condition of the people has no right to exist and if the government exists by virtue of majority support of the people, that government has to ventilate the public conscience represented in the problems facing this country, namely, the problems of poverty, ignorance and backwardness.

One of the leading statesmen said very rightly that for every dignified individual in this world there are four criteria and inspirations for/ existcnce. Human life is not human life if it does not get food, family relationship, freedom and friendship. That is what has been/described as the basic inspiration of human existence. Nobody can doubt it. Human life, in order to grow and be dignified, requires these things. It is also a fact that in our country the poverty and the miseries of the pcople have not allowed them to have a dignified human existence.

I do not at all doubt the sincerity and the concern expressed in the House. My concern is the same as of the other hon. Members of the House, but the only point is whether by forming this committee we can fulfil the concern that we have expressed in the House in so many words. The appoinment of a committee is not a new idemand. The glemand was first made by the hon. Member, Shri Bibhuti Mishra, who is still in the House, in 1956. In that very Resolu-tion-the House, of course, adopted a modified Resolution-the House accepted the basic philosophy underlying this. I would like to quote/the word; of the Resolution which 'was accepted by the House. It reads thus:-
"The House recommends to the Government to take appropriate measures to reduce the disparity in income prevailing between the different sections of society in the country."

After that Resolution, some other Resolutions; were also discussed in this House. Hon. Members have already quoted the remarks of the Committee, called the Mahalanobis Committee. It took quite a substantial time in going through this problem.

Shri D. N. Tiwary: Can you tell us what steps were taken after the passing of that Resolution?

Shrimati Tarkeshwari Sinha: I would, if the hon. Member would bear with me.

The Mahalanobis Committee was appointed primarily in order to go into this question, namely, what has been the distributive pattern of this income how the income which has been generated in this country has flowed into variou healthy economic channels. But only the noblest of intentions $j d_{0}$ not produce results! We have to understand that there were basic difficultics involved in the whole analysis of the problem-the difficul-j ties of not having proper data and material at their disposal to arrive at definite conclusions, very farreaching conclusions. When they have not been able to arrive at very definite conclusions supported by specific data, it was really difficult for the Mahalanobis Committee!itself to bring out certain arguments supporting the way in which this inequality could be reduced. There is no question of having anyt different opinion so far as the inequality is concerned. There is inequality in incomes in this country. The Prime Minister himself remarked that/in this country people live in rags, sleep on the footpath and do not have two square meals for days together. There is' inequality. But how really to curb that inrquality. and how to remedy this problem is really. what is called, the crux of the; problem. This Committee itself has come to some of these conclusions after quite a long time and after a lot of study. It took them four years. This Committer was appointed in 1960 and the report has come before-
the Parlimment only now in 1964. It was placed before the Parliament only yesterday. The Committee submitted Part I of its report to the Government on 25th February, 1964. The very; fact that the Committee has taken such a long time to give even an analysis of the situation showis how difficult is the problem. Madam, you will agree with me and the House will also agree with $\mathrm{me}_{\mathrm{e}}$ that halfbaked conclusions on such important aspects/ of the nation's economy and the nation's life will not solve the problem. Half-baked conclusions would be much more dangerous than no conclusions at all. In Hindustani, there is a saying नीम न्किम खनगाएजान that is, a person who is not qualified enough to practise medicine can be a very dangerous person to prescribe medicine. That is exactly what I want to say without really taking awray the seriousness of the problem. Only by forming a committee we cannot solve this problem. Already, the conclusions of this Committee are before us. They havelindicated certain remarks, which are very ser:ous. that the inequality has grown because the distribution of income has gone to certain channels which are secialy not equitable and not just. I agree with the House in that. I think, let us be benefited by the remarks of this Committee and try to make a headway into this problem.

Again, Madam, the Monopolies Commission has been appointed. The hon. Membersj doubted the bona fides of the Monopdlies Commission not in so many words but certainly they hav $_{g}$ expressed their suspicion that this Monopolies Commission also would meet the same end. But it is primarily for this purpose to see how the trend of concentration of kealth only in a few hands or in a few concerns can be checked and what ways and means must be taken $t_{0}$ I reduce this concentration of wealth. That is going to be the function of this Monopolies Commission. The Monopolies Commission will not only function
like a bureaucratic civil service department. That is why it has been headed by an eminent jurist. It has been supported and supplemented / by a leading economist in the country and also some of the experts who have been dealing with company affairs have been put in this Commission so that they could provide benefit of their guidance and knowledge to this Commission. I am sure, the House will excrcise a little patience so far $\mathrm{a}_{\mathrm{s}}$ the working of this Commission is concerned and I have no doubt-and I am very fure about it-that this Commission will come to some very fruitful conclusions.

Madam, I appreciate the concern of the House $a_{d}$ also the temptation of people to just going in for short cuts to prosperity because they are so tempting and so attractive. If we can achieve prosperity through short cuts, there is nothing like that. Everybody would like to achieve prosperity through short cuts. But in an economy which was basically unplanned before, in an economy which was basically backward before, in an economy which did not have cven a guiding line towards the roads of prosperity, in an economy which did not havelany technical know-how, in an economy which did not provide any basic strong base to planning-when the planning started. it started with certain initial difficulties which are still there in our planned economy-it is a fact that all these unplanned economic forces and wide profits in a few hands do produce socially bad results and what the situation demands is to really correct the abuses which have come through the wrong direction of the private industrial forces. The House can certainly demand the Government to correct them. For example, I mys if feel that when we started having a licensing policv and when we had a deflinits code for giving licences for the industrial development of this country. we should have seen that the very concentration of licensing should not go into those hands which may:

## [Shrimati Tarkeshwari Sinha]

be fictitious and which may have direction only towards a few monopolistic concerns. I accept this, that Government should have been more careful/when they pioneered the licensing policy. The licensing policy itself should have helped in the more decentralisation of economic forces and economic power into the hands of individuals. $A_{t}$ that very time they should have seen that the economic policy is directed towards not only concentration of large-scale industries but towards large-scale industrie ${ }_{\text {s }}$ being balanced by the small-scale industrics and the medium-sized industries. And all these industries could be supplemented not only by the private sector but also the cooperative sector. Of course, I agree with the remarks of the hon. Members of the House that the croperative sector should have ben made effectis. very, very effective and al least more effective than actually it is today. That would have heen ome of the ways by which we could have a distributive pattern of income which would have been more healthier. But today to talk that everything that has happen$\mathbf{e}_{\mathrm{d}}$ is bad and. therefore, a new committee should go into that question because everything that has hanpened is not proper and not right. will not do. I feel like saying this. After bathing the baby, the bath water becomes soapy and dirty. You want to throw the bath water; you do not want to throw the baby with the bath water. Let us throw the bath water but let us really preserve the baby. By just destroying the very pattern of our industrial growth, we just cannot reach anything. I.would like to quote here a well-known expert on socialism. Thie hon. Member, Shri Bhagawat Jha Azad remarked that I was doing something else rather than listening to his speech. I was really trying to meet some of his arguments. Even a person like Douglas James who is supposed to be one of the leading experts on socialism, who has been an adviser to the Brition Labour Party as me of their bratne and who
has been regarded one of the leading exponents of socialism says this:
"But where a private firm is not guilty of any of these abuses, it should be frankly and fairly recognised that it is a socially valuable asset. which contributes to the life and growth of the com-munity-as many in areas of unemployment most ardently feel when an efficient private firm erects a modern factory and gives employment to hundreds or thousands. If a private firm, great or small, is technically efficient, competitive and not restrictive; if it reinvegts a fair proportion of its profits; if its labour relations and pay are good; if it exports energetically; if its profts are modest in relation to capital; and if it con"orms antively with publicpolicy on employment and location of industry; it can fairly claim to be an asset to society. An intelligent Government......

- please mark these word:-
".......should recognise this and concentrate its efforts on ensuring that firms in the private sector do thus conform with public needs."
Now, certainly, the Hous: can ask the Government that its palicy should be that all this private initiative chould ho channelised for the publie) good, for the public welfare and for providing social justice. If the private initiative is only diverted for the concentration of power, certainly it is very improper and very undesirable. Therefore, Madam, let us not really be guided by som? dogmas. Let us realise that only be passing a Resolution like this or only by appointing a committer of Members of Parliament, we shall not be able to really come to some conclusions which can really take us to a better way of redistribution. I would like to say here that so far $a_{s}$ the problem of redistribution is concerned. I db appreciate the concern of the House that the problem of redistribution should be as much seriously the concern' of


## 13979 Resolution re: VAISAKHA 11, 1886 (SAKA) Disparity in $\begin{gathered}\text { Income }\end{gathered} 13980$

the Government $a_{s}$ the problem of production and growth. Growth includes sacial justice. Full employment and industrial growth imbibe in itself social justice/ and social justice can only come through social redistribution of the earnings of the community. I do agree, thereforc, that the social justice has; to perform as dominant a role as the growth in the economic pattern of this country. Nobody can deny that it is the primary/duty of the State to ensure resharing out of the rewards of this economy, and to socialise national income. Socialising national income means not ! expropriating anything from anybody's hands but to divert the national income towards more conducive and justifiable social purposes. That is what Government should do. I agree with the hon. Members that our pattern of redistribution has to be healthier and it has to undergo a basic healthy change, and more redistributive impetus should come into the hands of the State so that socialised redistribution could be achieved in this country.

Shri Yashpal Singh: The/ hon. Deputy Minister should say something about village indebtedness also

Shrimati Tarkeshwari Sinha: That includes the very problem of village indebtedness as well. Village indebtedness is noti a problem in isolation. After all, why is there this village indebtedness? It is there because the earning capacity of that class of people / has gone down, and proportionately; the debt in their hands, because they have not been able to meet their day-to-day expenditure with the income they have, has gone up. For meeting that problem, we have to break at so many places. We have to take initiative at so many places. Economic poverty is like a vicious circle. If you want to break at only one point, you would not succeed. In order to really have a successful achievement of going towards this goal, you have to break this vicious circle at many points. Sq, rural indebtedness is not a problem in isolation. It is concerned with the problem of rise in prices.

It is concerned with the economic capabilities of the rural sector. It is concerned with the lack of industrial base in the rural economy, because rural economy is primarily a rural economy, and so to say, a very backward rural economy. The individual produce of individual fields has hardly increased. It may be; a fact that the total production of agriculture has increased, but when I go $t_{0}$ the villages, I myself find that individual produce of/individual agriculturists or of the individual labourers has not increased very much or very satisfactorily. That is a fact, and because of the rise in prices and because he has to buy so many things at higher prices, his ability to conserve savings gets proportionately reduced. My hon., friend quoted some figures from the Reserve Bank to show that rural indebtedness was still a very big problem to solve. There is a/big chunk of rural indebtedness still in existence, and it is necessary that while having redistribution of income pattern in this country, it should not only cover urban areas but it should also cover the rural areas.

But the question is how this inequality has to be reduced.' Is it to be reduced by only making the income pattern conform to the ratio of $1: 30$ ? So far I have tried to answer the first part of my hon friend's resolution which suggests that a committee should be appointed. Now, I would like to deal with the second part of his resolution where he makes a proposal that the income pattern should be on the basis of $1: \mathbf{3 0}$.

In this connection, I would like to bring to the notice of the House the Report of the Taxation Enquiry Commission of 1954. The question of fixing a ceiling on personal income on the basis of a reasonable multiple of the per capita or per family income was considered by this commission, and the views of the commission on this subject were as follows, which I would like to read out for the benefft
[Shrimati Tarkeshwari Sinha]
of the House. The commission had stated:
"It is our view that there should be a ceiling on net personal income after tax, which, generally speaking
-mark the words 'generally speaking'
". . .should not exceed approximately 30 times the prevailing per family income in the country. We do not suggest that this is capable of immediate implementation, but we think that it is important to strive by stages for its implementation over a period of time. The accomplishment of this objective cannot merely be the result of tax changes, but must be related to an integrated approach along several directions. The most important phase of this approach would be an acceleration of the tempo of economic development and a widening of employment and production opportunities. Fiscal policy has an important place in it, but this is necessarily subject to economic circumstances and the practical possibility of achieving it in given time.".

Therefore, I would like to stress here that the Taxation Enquiry Commission's recommendations themselves felt a little bit reserved about recommending any one solution to this problem. I do not deny that they have suggested that the pattern should be $1: 30$. If we could have a pattern of income on the basis of $1: 30$, there is nothing like that, and this country would be most happy to have an income pattern on the basis of $1 \cdot 30$. That should be our ultimate objective. I agree to the spirit behind this resolution and say that that should be our objective. But so far as the implementation of that objective and bringing it into tangible shape is concerned, this cannot be done by one stroke of the pen or by a magic wand; it has to be orientated
by a total policy so that by all the steps that we take, we can more forward smoothly and deflnitely towards our ambition namely that the inequality of income between person and person should be reduced $t_{0}$ the maximum possible extent.

I would not like to criticise any country, but, for the benefit of hon. Members, I would like to quote here certain figures from the Soviet Union which is wedded to this basic policy of complete equality.

Shri S. M. Banerjee: Please do nct.
Shrimati Tarkeshwari Sinha: I would like to quote certain figures. Probably that will benefit some hon. Members. Perhaps, my hon. friend might be knowing them already.

Shri S. M. Banerjee: That does not satisfy us.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: I am sorry that, that does not satisfy my hon. friend. I do not know that the hon. Member is so unsatisfied. However, I/ would read out those figures for my own benefit, so that I may have the satisfaction of at least making my arguments a little more convincing that even in a country which is committeed to the socialist pattern and is committed to complete equality between all individuals, betweer man and man, and woman and woman, they have not been able to reduce the inequalities completely. The jower grades of unskilled workers in the USSR get a wage of 300 to 500 roubles a month. The salary of a factory director is often as much as 10,000 roubles a month or more. Probably, the salaries of scientists and writers and poets are more. Apart from the sizable differences in wages and salaries, the USSR has found it necessary to make large payments by way of bonuses and other benefits in workers and managers who make a special contribution to production. They have been keeping up this sys:-
tem of incentive to the individual, if he can add to the production. In fact, even Mr. Khruschev said the other day something in support of this. He supported this idea of payment of individual incentive and said that individual incentives were very necessary for increased healthy production in the country. I am not bringing in these figures only to convince hon. Members of this House of what. I am saying but also to point out that though our objectives are also the same, namely to reduce inequality of income, we have to bear in mind the fact that in even those countries which have been committed to this policy and have been trying to move in this direction from long before we planned, they have not been able to bring about complete equality of income.

That is why I say that not one solution alone can solve this problem. But there are several ways. Taxation is one of the ways. I hope my hon. friends would appreciate that actually the Finance Minister is sandwiched between the two. He is like a tongue living between two sets of teeth. If one set of teeth comes and hangs on the tongue, the tongue is hurt; if the other set of teeth hangs on the tongue, then also it is hurt. So, the Finance Minister's job is not at all an enviable one. What can the Finance Minister do? After levying this taxation and after increasing the estate duty to 85 per cent, he is branded as if he has completely sacriflced the business incontive. Both inside and outside the House, people who are in business say that the Finance Minister has throttled the business incentive. It is really painful to hear some hon. Members saying that the Finance Minister's taxation policies have supported big business. I would like to know where the Finance Minister has supported big business. The estate duty has been enhanced, as I have already pointed out, to 85 per cent. Even 2 socialist economist like Mr. Owen and so many others have said that taxation is one of the best ways to equa-
lise income and to reduce inequality of income.

So far as direct taxation is concerned, our quantum of taxation is not at all low. People say that it is the highest in the world.

Shri Thirumala Rao (Kakinada): It is the highest in the world.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: But I have my own reservations about that. However, I would certainly say that it is one of the highest in the world. This year's budget has provided specifically a disincentive to that part of income which goes and gets blocked into an unearned channel. The enhancemont of the capital gains tax, the gift tax and the estate duty has been done primarily for this purpose.

Then, there are other ways too, such as providing more social benefits and amenities. More social benefits means providing educational facilities, providing housing facilities,/ providing amenities to workers, labourers and peasants, providing the benefit of books, providing benefits of transport and not the least, providing things cheaply to/ that class of population which suffers.

I am sure that Government have much to do about this aspect of providing cheaper things for a very hard-pressed population. The Government are seriously concerned about the rise in prices and are trying to do something about it. But the pattern is so complex in its distribu, tion. Even Shri Asoka Mchta, whe ${ }_{n}$ he went into the problem of foodgrains in that inquiry, said about prices that controls are very good and distribution by the State is very good in case we have got the administrative machinery. We, do not want to get bogged down in bureaucratic redtape again. We must have a machinery to fulfil the task which is entrusted/to it. Bureaucratic redtape would be horrible for this country.
[Shrimati Tarkeshwari Sinha]
Therefore, it is not lack of intention or lack of honesty on the / part of Government if they do not accept this Resolution. Government are deeply concerned about these problems. I would like to assure the House that it is not correct in thinking that we are taking matter lightheartedly.

Of course, hon. Members pointed out before I started, that as usual, Government would ask for the withdrawal of this Important Resolution. If I do ask for its withdrawal, it is because I do not/want to add this stigma to Parliament or to Government that we have voted down this Resolution. Therefore, I would very humbly ask of the Members of the House to add dignity to this $\mathrm{Re}-$ solution by withdrawnig it so that Government's door, mind and avenues may be open, and we should not be blamed that we have defeated and throttled this very significant Re solution by voting it down. Therefore, I would appeal/to the hon. Member to withdraw this Resolution. I assure him again that Government appreciate the feeling behind his Resolution and Government are seriously concerned about it.

श्री भी० प्र० यादव: सभानेत्री महं,दया, सर्वप्रथम में जन माननीय सदस्यों के प्रति जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, श्राभार प्रकट कग्ता हूं। उन सरी मानरीय सदस्यों का करीब करीब एक ही विचार था कि हमारे देश में ग्राथिक विषमता बहुत ज्यादा है। इससे किसी ने भी इंकार नहीं किया है।

ग्रभी-स्रभी उप वित्त मन्त्राणी महांदया ने जो उत्तर दिया है। उनका यह उत्तर बहुत सन्तोषजनक मुझे नहीं लगा।

श्री उ० मू० त्रिबेवी (मंदसोर) सन्तोष्जनक नहीं था तो इसकं। वापिस न लीजियेगा।

श्री भी० प्र० यादव : सवाल यह है कि

एक श्रौर तीस का जं रेशियों रबा गया था वह रेशियं बढ़ रहा है या घट रहा है, ग्राथिक विवमता इस सीमा से बढ़ ग्ही है या घट रही है, उसका रुसान बढ़ने की तरफ है या घटते ही तरफ है ? उसका रुझान घटने की तरफ; है या नहीं इसके बारे में कोई सन्तोषजनक बात मन्त्वाणी जी ने नह्टीं कही है। यह् मानी हुई वात है जैसा उन्होंने भी कहा है कि ग्राधिक विषमता बहुत ग्रधिक है। यह भी उन्होंने माना है कि ह्मारे देश में गरीबी बत ज्यादा है। में तं केवल यहं जानना चाहता था कि जब हमारा देश विकसित हों रहा है तं ं श्राय की विषमता की प्रवृनि घटने की ग्रंर है या बढ़ने की ग्रोर है। जसा कि महालोनबीस कमेटी की निज्वंटं में कहा गया है कि यह बढ ग्ही है उसकं। ग्रंर ग्रापका ध्यान जाना वाहियं ग्रोंश्र ग्रापकों प्रयन्न कग्ना चाहिये कि वहु घं । उत्तर में ग्रभी कहा गया है कि वहि fr्व़ंटं संकाॅं के विचाराध्रीन है। चह भी उत्त में कंता गया है कि तकाधिकार कर्माशन को |नयुक्ति की गई है ग्रांर जब इस की निग्रांटं ग्र। जाएर्गiं तों उस पर भी विचार कांके उधित कदम उठाये जायेंगे। महालोनवर्स कमेटी ने चार वर्ष के बाद ग्रपने सुझाव ग्रापके मामने रंत्त है श्रोग मैं समझता हूं कि यदि उनको गान लिया जाए, तो भी इस देश का बहुत बड़ा कलेयाण हुं। सकता है।

गाननीय सदस्यों ने ग्राथिक विषमता के सम्बन्ध में जो विचान. व्यक्ज किए हैं, उन पर भी ग्रापका ध्यान जाना चाहिये। श्रापको उन सुझावों को कार्यंत्वित करने की चेष्टा कर्नी चाहिये। जों चीजें प्रकाश नें लाई गई हैं ग्रगर उनकी श्रोंग समुचित ध्यान दिया गया ग्री? उचित कार्रवाई की गई तो ग्राम लंगों नें ग्राशा का संचार होगा, म्रंर लंग समझंगे कि सरकार वास्तव में कुछ इस दिशा में करना चाहृत्ती है, देश से श्रार्थक विषमता घटाने के बारे में कुछ कार्रवाई करना चाहृती है । में इस प्रस्ताव कों इसलिए वापिस लेना . .

## श्री श्रोंकार लास बेरवा : यह सही बात नहीं है । <br> श्रो भी० प्र० पावब : सुन तो लिजिये ।

मैं इस प्रस्राव को इ़सलिए वापिस लेना चाहता सं कि मह़ल्नोनर्वरस कमेटी की स्विरेट सरकार के विचाराधीन है ग्रोर उस पर वह् उचित कारंवाई करने का विचार रखत्त है । सतथ साथ उसने एकाधिकार कमिशन को जो नियुक्ति की है, वह् भी सही़ दिशा में एक कदम है। उसको जो रिवोर्ट होगी, वहु भी काफी महत्वपूर्ण होगी। उसकी रिपोर्ट भी जब तक नहीं ग्रा जाती ग्रंर उस पर भी जब तक विचार नहीं हो जाता, तब तक में नहीं समझता कि इस प्रस्वाव को प्रैस कऱने को कोई ग्रावश्यकता है श्रौर मैं इसको चापिः लेता हूं ।

Shri P. R. Chakraverti: Only one question before we exercise the right of vote. Is there any policy of the Government regulating unearned incomes and windfall profits?

Shrimati Tarkeshwari Sinha: This year's Budget proposals themselves have given an indication of regulating unearned incomes, that is income which accrues to a person not by his own labour. I think this is a beginning of the policy. I would like to inform the hon. Member that in every country it has happened even in the Scandinavian countries which are socialist in their nature and respected, when they started industrial development they had concentration of wealth in a few hands, and then through measures of social justice and equity which they brought about they have been able to redistribute the income. Even in Britain and USA they have been able to redistribute income through social measures and they are levelling down the level of unearned income while increasing the incentive to the individual to earn income, and thus they have been able to redistribute,

I am sure the Government is also conscious of this fact and would take all steps. It is not within my competence to describe all the steps because, as I said in the beginning, it is an accumulation of so many steps which we have to take simultaneously to solve this problem. Therefore, I would say that the hon. Members should show this little indulgence to Government.

Shri U. M. Trivedi: I would like to know whether the principle which has been enunciated by the hon. Minister will apply also to the uncarned income of this Government.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: I do not understand. I think the hon. Member is really taunting and sarcastic. If he means that Government auctions land or takes some rent, I would point out that there is a fundamental difference between an individual and Government. The money that comes to the Government goes to the Exchequer and goes back to the public again.

Mr. Chairman: There are two amendments to this resolution. I shall put amendment No. 1 of Shri Yashpal Singh to the House.

The amendment was put and
Negatived
Mr. Chairman: Amendment No. 2 by Shri D. S. Patil:

श्रो दें० कि० पाटिल (यवतामाल) : जब प्रस्ताव हो वापिस लिया जा रहा हैं तो मैं भी श्रपनी एमेंडमेट को वाभिस लेता हुं। उस का क्या फायदा है ?

Mr. Chairman: Has he the leave of the House to withdraw his amendment?

Hon. Members: Yes.
The amendment was, by leave, withdrawn

Mr. Chairman: Is he withdrawing his resolution?

Shri B. P. Yadava: Yes.
Mr. Chairman: Does he have the leave of the House to withdraw his resolution?

Some Hon. Members: Yes.
The resolution was, by leave, withdrawn.
16.40 hrs.

## RESOLUTION <br> RE: NATIONAL POLICY IN EDUCATION

श्रो सिद्बेश्वर प्रसाद (नालंदा) : सभार्पत महीद्यय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हुं 1
"इस सभा की यहु गय है कि शिक्षा सम्बंधी गाष्ट्रोय नोति के सभी पहलुग्रों पर विचार करने ग्रोर ग्रागामी तीन योजना ग्रवधियों के लिये तद नुस। न. कायंक्रम तयार कर्ते तथा उमे कार्यान्विन करने के निए मर्मचित शासनतंत्र का मुझाव भी देने के लिए मंमद सदस्यों की त्र सर्मित नियुक्त की जाये ।"

### 16.41 hrs .

[Shrimati Renu Chakravartty in the Chair]

इसके साथ हिं में श्रपना यह् भंणोध्रन भी पेश करना हैं कि :
"मंसद सदस्यों की एक्ष समितित के स्पान पए 'शिधा ग्रायोग' का प्रयोंग किया जाये ।"

मैंश इस मंकल्प कां इस मदन के सामने बहुत मोच विचार के बाद कई कारणों से उपस्थित किया है। उन में सब से बड़ा कारण यह है कि संधारण तौर से हमारी सरका का ध्यान शिक्षा की ग्रोर कम है, ग्रोर शिक्षा जसे महववपूर्ण गाष्ट्रीय प्रशन पर जितना जोर दिया जाना चर्निये उस सम्बंध में नीकि निध्र्ग्ण म जितनी स्पष्टता होनी चाहिए ग्रोर उस के प्रति हमाने दिल में जो भावना

होनी धाहिंये, उसका हम श्रभाव पाते हैं । यह सही है कि इस साल जब भशक्षा विभाग की मांग प्रस्तुत की गई तो डसके साथ ही जो रिपोर्ट ह्मारे सामने श्राई उस में हम पाते हैं कि पहली बार हमारी केन्द्रीय सरकार हो मिक्षा के प्रति उसका जो दायित्व है उसे स्वीकार किया है। लेकन यह स्थिति बड़ी। दुज्रद है कि १७ वर्षों के बाद वेन्द्रीय सरकार ने इस बात का घ्रनुभव किया कि शिक्षा के प्रांत भी उस का कुछ दापित्व है। यह श्रोर मी दुखद वात है कि हम यह् भूल गये कि राष्ट्रोय ग्रान्देलन चल ग्हा था तब महात्मा गांधी ने वार्धा में सन् १६₹७ में Эक्षा के सम्बंध में जो सम्मेलन हुग्रा था उस में यह बात कही थी कि बाद में हम ग्रनुभव करेंगे कि ग्रगर इस देश को मैंने कोई सब से महत्वपूर्ण चीज दी है तो वह शिक्षा सम्बंधी हमारा योजना है, हमाग दृष्टिकाण है। यह बड़े दु:ख की बात है कक जिन लोग्रो के हाथ में ड़स देश का नेतृत्व रहा वे राप्र पिता के इस प्रत्तराधिकार के, डनकी इस देन को भ्ल गये

यह् बड़े ग्राश्चर्य की बान है किं इन ? $\cdot$ वर्षो में हमने श्रभी तक कई नीतियों $\uparrow$ घोषणा की है श्रोर कई महृत्वपूर्ण निर्णय लिये है नेकिन शिक्षा के सम्बंध में हमने ग्रभी तक कोई नीति घंशित नही की है, भपना कोई दृष्टिकोण म्थिर नहीं किया है। श्रोर जगह 7 स्र्पष्टना हैं सकती है, नीति का ग्रभाव हो सकता है, लोकन पिक्षा के क्षेत्र में नीति की जितनी ग्रस्पष्टता है, जितना ग्रभाव है, एकमून्रता की जितनी कमी है, एक श्रादर्ग का जितना ग्रभाव है, वैसा सम्धलत: किसी सर क्षेत्र में नहीं है । इसी लिये हम श्रक्सर सुनते हैं कि विद्माधियों में श्रसन्तोय है, शिशा का स्तर गिरता जा ग्हा है, देश में भावात्मक ए़कता की कमी है, राष्दीय भावना कमजोग होनी जा रही हैं श्रोर राण्ड निर्माण के लिये जसी निष्ठा चाहिये, जैसा संकल्प चाहियदिय, जैस।

