[Mr. Deputy Spenker]
Shri A. M. Tariq, Shri Kemalnayan Jemnalal Bajaj, Shri B. R. Bhagat, Shri Methura Prasad Miahra, Shri T. Sanganna, Shri S. R. Damani, Shri Rajeahwar Patel, Shri T. C. N. Menon, Shri Prabhat Kar, Shri R. K. Khadilkar, Shri Bimal Comar Ghose, Shat Arjun Singh Bhaduria, Shri M. R. Masani, H. H. Maharaja Sri Karni Singhji of Blkaner, Shri Premji R. Assar, Shri N. Siva Raj, H. H. Maharaja Pratap Keshari Deo, Shri Naushir Bharucha, and Shri Morarji Desai with instructions to report by the 1st day of May, 1958.

There is an amendment to this by Shri Naldurgker which reads:
"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 20th of April, 1958".
I believe he is not moving it now, because it is no use moving it also.
Shrl Naldurgker (Osmanabad): I om not moving it.

Mr. Deputy-Speaker: I have presumed it already.
I suppose we may now resume the clause-by-clause consideration of the Finance Bill.

## FINANCE BILL-Contd.

Mr. Depaty-Speaker: The question is:
Page 5,
for lines 4 to 41, substitute-
"(viB) in respect of a new ship acquired or new machinery or plant installed after the 31st day of March. 1954, which is wholly used for the purposes of the business carried on by the assessee. a sum by way of develodment rebate in respect of the year of acquisition of the ship or of the installation of the machinery or plant, equivalent to,-
(I) in the case of a ship acquired after the 31st day of Decem-
ber, 1057, forty per cent: of the actual cost of the ship to the assessee; and
(ii) in the case of a ahip acquired before the 1st day of January. 1958, and in the case of any machinery or plant, twenty-five per cent. of the actual cost of the ship or machinery or plant to the asseessee.

Explanation 1.-In the case of a ship acquired or machinery or plant installed after the 31st day of December, 1057, where the total income of the assessee for the year of acquisition or installation (the total income for this purpose being computed without making any allowance under this clause) is nil or is less than the full amount of the development rebate calculated at the rate applicable thereto under this clause,-
(i) the sum to be allowed by way of development rebate for that year under this clause shall be only such amount as is sumfcient to reduce the said total income to nil; and
(ii) the amount of the development rebate, to the extent to which it has not been allowed as aforesaid, shall be carried forward to the following year, and the development rebate to be allowed for the following year shall be such amount as is suffcient to reduce the total income of the assessee for that year, computed in the manner aforesaid, to nil, and the balance of the development rebate, if any, still outstanding shall be carried forward to the following year and so on, so however that no portion of the development rebate shall be carried forward for more than eight years.

Explanation 2.-Where in any year development rebate is to be allowed in accordance with the provistions of Explanation 1 in respect of ships acquired or machinery or plant matall-
di in more than one year, and the tratal income of the assessee for that year the total meome for this purpowe being computed without making any allowence under this clause) is leat than the aggregate of the amounts due to be allowed in respect of the macts aforesaid for that year, the following procedure shall be followed, namely:-
(i) the allowance under paragraph (ii) of Explanation 1 shall be made before any allowance under paragraph (i) of that Explanation is made; and
(ii) where an allowance has to be made under paragraph (ii) of Explanation 1 in respect of amounts carried forward from more than one year, the amount carried forward from an earlier year shall be allowed before any amount carried forward from a later year:

Provided that no allowance under this clause shall be made unless-
(a) the particulars prescribed for the purpose of clause (vi) have been furnished by the assessee in respect of the ship or machinery or plant; and
(b) except where the avsemser: is a company being a licencee within the meaning of the Electricity (Supply) Act, 1848, or where the ship has been acquired or the machinery or plant has been installed before the 1st day of January, 1958, an amount equal to seventy five per cent. of the development rebate to be actually allowed is debited to the profit and loss account of the relevant previous year and credited to a reserve account to be utilised hy him during a period of ten years next following for the purposes of the business of the undertaking. except-
(i) for distribution by way of dividends or profts; or
(ii) for remittance outside India as profts or for the creation of any asset outside India, and if any such ship, machinery or plant is sold or otherwise transferred by the 9 ressee to any person other than the Government at any time before the expiry of ten years from the end of the year in which it was acquired or installed, any allowance made under this clause shall be deemed to have been wrongly allowed for the purposes of this Act."

AYES-95
Achar, Shri
Aifit Singh, Shrl
Balakriahnan, Shri
Bamiki, Stri
Baneril. ShriP.B.
Baruphl, ShriP. L.
Banappa, Shri
Ehagat, Shri B. K.
Bhakt Darshan, Shri
Bhosii Bhai, Shri
Bidari, Shri
Booroohh, ShriP. C.
Brajeshonar prosed, $S$
Chund Lel, Shri
Damani, Shrl
Desuppe, Shrl
Dewais Shai Morati
Dethumwh, Dr. P.S
Drimankh, ShyIX
Otadod, Shei
Drote Shal Menkh

| AYES-95 | [14.40 |
| :---: | :---: |
| Dwivedi, ShriM. L. | Nair, Shri Ruttikrishnas |
| Etayaperumal, Shri | Naldurgier, Shri |
| Gange Devi, Shrinati | Nallakay, Shri |
| Gampati Rem, Shri | Nartsimhan, Shri |
| Gounder, Shri R. Perinswatdi | Nathwani, Shri |
| Harvani, Shri Ansar | Nayar, Dr. Sushile |
| Hansda, Shri Subodh | Negl, Shri Nek Ram |
| İeda, Shri | Nehru, Shrimati Ume |
| Hiem Raj, Shri | Oxa, Shri |
| Jtin, ShriM. C. | Palchoudhuri, Shrimari It |
| Jhunjhunwala, Shri | Radhamohan Singh, Shri |
| Jyotiahi, Pandit J. P. | Raghunath Singh, Shri |
| Kalliwal, Shri | Raxhurmasiah, Shri |
| Khimji, Shri | Rai Behadur, Shri |
| 1.nsker, Shri N. C. | Rajiah, Shri |
| Malviya, Shri Motilal | Ram Saran, Shri |
| Mathur, Shri Harich Chi in 1 . | Ramaswamy, Shrik. S. |
| Mehta, Shrimati Rriahnu | Ranbir Singh, Ch. |
| Mishre, Shri L. N. | Rane, Shri |
| Mohiuddin, Shri | Reo, Shri Jaganathe |
| Munlersel, ShalN. R. | Roy, Shri Biahwasmb |

Rumerorese Suim, Shat
Rupzarain, Shur
Smba, Shrifikurnhwar
Sancuma, Shri
Suahedl, Shri Ajit Singh
Sattah Chandra, Shri
Satyablema Devi, Shrimati
Salku, Shri
Sen, ShriP. G.
Shakuntala Devi, Shrimati
Sherkarntiya Shri

Sharman Pendih K. C.
Sharme, ShriD. C.
Shoble Rum, Shri
Siddenantappa, Shri
Siddieh, Shsi
Singh, Shri H. P.
Singh, ShriM. N.
Singh, Shri T. N.
Sinha, Shri B. P.
Snask, ShriNardeo
Subbarayun, Dr. P.

Subrameaymith, ShriT.
Sumal Pruacd, Shri
Sunder Lal, Shri
Tuhir, Shri Mahmmamed
Tariq, ShriA. M.
Thirmonainh, Shri
Thirumala Reo, Shas
Tiwari, Skri R. S.
Upadhyaya, Shri Shiva Datt
Vyan, ShriR. C.

## NOES-23

Ghonal, Shri
Khadilkar, Shri
Menon, Shzi Narayanamkuty
Mohan Swarup, Shri
More, Shri
Mukeriec, ShriH. N.
Nair, Shri Valudevan
Nayar, Stri V. P.

Punigrahi, Stri
Parvathi Krjahman, Shrimatl
Remann, Shri
Reddy, Shri Narapa
Singh, Shri L. Achew
Turymmani, Shri
Warior, Shrt

Shri Dige (Kolhapur-ReservedSch. Castes): The switch in my seat is not working. I want to vote for 'Noes'.

Shri Eem Raj (Kangra): I want to vote for 'Ayes'.

Mr. Deputy-Speaker: But what has the hon. Member done?

Shri Bem Raj: By mistake, I pressed the switch for 'abstention'.

Mr. Depaty-Speaker: So I will add one to 'Noes' and one to 'Ayes'. 'The result of the division is as lollows: Ayes 95; Noes 23. The motion is carried.

## The motion was adoyted.

Mr. Depaty-Speaker: The other amendments have been put to vote and negatived.

The question is:
"That clause 7, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adupied.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: All the other clauses and schedules have been adopted earlier.

Shri Morarji Desai: I beg to move:
"That the Bill, as amended, be passed".

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:
'That the Bill, as amended, be passed".

जी जाल राज नित्र (फिरोषावाद) : उपाप्य्यक महोषय, विस्त विषेयक पर तीसरी पढ़त के सिससिसे में में कहना काहता हूं कि जो हारे वेपा की कर नीति है, जो कर का खांबा है, उस पर हमको जरा नउर हालनी बाहिये मोर वह्ह वेलना काहिये कि स्त करों का भार वास्तब में किन लोगों पर पड़ रहा है। हमें देसना काहिये कि क्षा वास्तक में हत करों का बोम उन लोगों पर पस रहा है जो केते में समर्ष हैं या उन पर पस़ रहा है जो देने में समर्य नहीं हैं ? हमें देष्ना होगा

कि सो लोग के में समर्ये हैं उनसे क्या थखिक हैक्त लिया जा रहा है ध्रोर जो देने में कम समर्य हैं उन से उतना ही कम लिया जा रहा है या नहीं ？भगर भाप ${ }^{2} \mathrm{Cr} 5$ से भ्रब तक के बजटों को देले तो भापको पना चलेगा कि प्रत्पष्ध कर तो घट रहे हैं भौर घर्रत्यक्ष कर जो भाम जनता पर पद़ते है，उस पर उनका भार बढ़ रहा हैं। दूसरे मर्थों में जो लोए टैक्स देने में समर्य हैं，उन पर तो दैंक्मों का भार षट रहा है श्रोर जो लोग टैंस्स देने में समर्ष नहीं हैं，हन पर उनका भार बढ़ रहा है। भाइच्चर्यं की बात पह है कि जो सोग टेस्स देने में समरं हैं वे प्रचार करने में भी समर्थ हैं，फोर्म फाग की एंटग्रादज के नाम से किताबें निकालने में भी ममयं हैं， भ्रलबार भी निकाल लेते हैं भ्रीर हृमेशा ही
 भार बढ़ रहा है लेकिन जो दूनगे लोग हैं जिन के पास न तो कोई मसब़ार है ग्रोर न ही प्रषार करने का कोर्ड दूस़र नरीका है पौर न ही साधन हैं，उनकी कोई मुनता ही नहीं है। इसका नतीजा यह हो ग्रां है कि घाम जनता पर टैक्सों का बोन बढ़ता चला जा रहा है म्रोर निर्माण और विकास का भार उन लोगों पर न पढ़कर ज．．देने में समर्य हैं， उन पर पह़ रहा है जो देने में समयें नहीं हैं।

इसका दूसरा नतीजा यह मी निकल रहा है कि विकास मोर निर्माण उनका हो रहा है जो भमर्य हैं ध्रोर जो घलं०ंपं हंं उनके लिये कुष भी नहीं किया जा रहा है । हमने दूसती पढ़त के सिलसिले में देला है कि उन कम्पनियों को रिखेट किया जा रहा है जिन के पास पंसा है иौर जो टंक्स दे सकती हैं जैसी कि रिशिंग कम्पनीज हैं भौर जो लेती का व्यवसाय करते हैं，जो गरीब लोग हैं，जो बादाधारों का उत्पा－ बन करते हैं，उनको कोई राहत नहीं वहुंचायं गई है，उनकी बात फोई दूनता ही नहीं हैं। हमारे देशा में एक सी करोड़ रुपया लैंड रेन्मू यानी अमीन पर कर से बस्बूल किया जाता हैं। उसमें से भीर सरकार पचास करो

खया बतौर fि्वेट के उन लोगों को दे देतो सो $\varsigma ६$ प्रतिशत किमानों को लान पंतुंबता थोर उन मे कह् देतो कि उनको कोई लगान नहीं देना पड़ेगा । उनको ज्याश्रा गलला पैदा कग्ना चाहिये नाक्कि कगतोड़ों काये का जो गल्ला ध्राज बाहर में मंगाना पड़ ग्हा है， उसकी उरूत न रह，तो ने लोग बड़ी तुगी में इस काम में श्रापका हाय बताने। लेक्रिन उधर कोई्ई ध्यान नह़ं दिया गया है।

प्रत्यक्ष आ्रोर प्रप्रत्पष्ष करों के मम्नल्व में
 हनमें हमारी श्रामदनी किस हद नक कम हांनो ग्रा रही है या बतुतो ग्रा ग्हो है ।

 हो रही थी। そそそそ－\％० में यह यक़ कर





 हो गई भौर घ्रब यह ३०० करोड़ से ऊपर
 बस्सों के भ्भन्दर केंट्रल एक्साइज से हमारी भ्रायदनी करीब करीब छः गुनी हो गई है जिसका मतलब यह है कि ङ：गुना यधिक कर लगे हैं इस एक्साइज के मामले में। इसी तरह से कस्टम्स का भी हिसाब है। वहां पर भी भाषदन्नी बहुत बढ़ी है । लेकिन घगर हम कारपोरेशन टैक्स को देलें जो प्रत्यक्ष कर है भौर जिसके लिये बहुत भरिक चिल्लाहट की जाती है，गिफ्ट टैंक्टस को देलें，एस्टेट उ्यूटो को देलें या इसी तरह के जितने भो प्रत्यक्ष कर हैं उनको देबें तो पता कलेगा कि ये धटते चले जा रहे हैं। भ्राप कारपोरेघन टिक्त को भ्रगर देल तो भ्रापको पता चलेगा कि वहृ लगातार घटता चला जा रहा है। १२४Б－૪ह में कारपोरेशन टैक्स से मापकां


## 

हो रही थी । sere-x० में यह्ट लगभग
 में वह सगभग ३द करोड़ ७२ साब रह गई घीर छसी तरह से भागे घटती बली गई भोर माज भी घट रही हैं। इसी तरह से यदि भाप इनकम-टैष्स से होने बाली प्रामउनी को देलें तो क्षापको पता बलेगा कि क्षामबनी बको तो है लेकिन जिस हिसाब से बढ़नी चाहिये थी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। जिस तरह को लेंद्रल एक्साइज से घामबनी बढ रही हैं, जिस तग्रह से कस्टम्स से बढ़ रही है तथा जिस तरह से क्षूसरे भ्रप्रत्यक्ष करों से बढ़ रही है उस तरह से श्नकम-ट्टक्स से होने बानी धामदनी नहीं बढ़ी है ।

इस तरह से यह हमारे लिये लोचने को बात हो जाती है कि हमारी कर नीति जो है क्या वह हीक है श्रपया नहीं । हम विकास के नाम पर उन लोगों को द्वाते हैं जो मूक है, जो बोल नहीं सकते हैं, जो कुष कह नहीं सकते हैं। भ्राज हम समाजवादी समाज की स्थापना की बात करते हैं लेकिन जब कभी मभी बड़े लोगों को कुष राहत देने का सवाल उपस्थित होता है तो उनको फोरन राहत पहुंचा दी जाती है लेकिन गरोब लोगों के लिये कुष्ध भी नहौं किया जाता है ।

श्रमी थोड़े दिन पहले ह्मने देबा़ा हैं कि जो हमांर भूत्पूर्व वित्त मंत्री महोदय थे घ्रोर जो प्रबान मंनी भी हैं, उन्होंने बजट पेश किया था। उसके बाद उन्हांने एक गाहत दी भौर उस राहत्त का भ्रसर उन लोगों पर पड़ा जो कदड़ा मिल मालिक हैं जर्बक उसका अ्रसर उम भाम लोगों पर पड़ना चाहियें धा जोकि फपढ़ा ग़रीदते हैं। लेकिन भ्राम जनता पर उसका प्रसर न पड़ने के बजाय मिल मालिको पर ही उसका भ्रसर पड़ा। भ्राम जनता को उसी कीमत पर कपक़ा दिया जा रहा है जिस कीमत पर वहले दिया जाता था। उसी होलसेल रेट पर कपढ़ा दिया जा रहा है जिस पर नि पहले बिवा जाता था। हस तरह से

हलको हमने ? x करोक़ की राहतं पहुणाई । गिफ्ट टैक्स से हम भ्राशा करो हैं किं हैंमें लीन करोड़ ख़या मिल आायेगा। लेकिन पांब पुता की हम ने मिल मालिकों कों राहत पद्धण दी है। वह सब फेवल एक षापद "राहत" के नास पर कर दिया जाता है।

तो मैं निबेद्व करना चाहूंगा कि हम देलें कि बूमारी नीति क्या है ? यवि हम भ्राम जलता की भलाई के लिये कार्य करना चाहते हैं तो हमें देबना होगा कि उमी को भलाई के कार्य हों फोर जो निहित स्वार्य हैं, उनका पमर उन पर न पड़े बर्कि क्षाम जनता पर पढ़े। दूसरा प्रश्न यह हैं कि जो हमारा खर्षा है, कह क्या है। प्राम तोर पर कहा जाता है कि विकसित प्र्य ब्यवस्था के युग में जहां हमाऱ विकास हो ग्हा है उस में खरें का घड़ना लाजिमी है। लास तौर से सिबिल एडनिनिस्ट्रेकन में हमारा खर्षा बदा है। वह प्रच्दी बात है। लेकिन हूमें देलना होणा कि क्या बाकई में जो सिविन एउमिनिस्ट्रेपान का बर्षा बढ़ रहा है उसके मुत्लाषिक ही हम जनता में घही भाबना पैदा का सके हैं कि जो जन मेबक हैं वे अ्यसल में जाता के सेवक है पौर जनता उन मे येषा ते ग्ही है या नहों। अभो तक भी हृमारे मुलक में यह भावना चलो का रही है कि जो जनता के सेबक हैं उनका एक भ्रलग ही वरं है, के दूसरे ही तोग हैं, वे हमारे सहायक नहीं है। इमीलिये तो भारत स्रेवक समाज, भागत मानु ममाज जैसो मंश्यापमों का निर्माण करना पड़़ है हौर उन से सेबा कार्य करने की हम भ्रवेका र्सते हैं। कस जन सेवकों की fिविल एक्रिभ्थिस्ट्रेंान पर कितना खर्वा हो रहा है, हस पर जरा घाप नजर दौड़ायें । १€३७ में हस पर हमारा बर्शा दस करोड़ का था धौर घ्रब तीन बार
 यह हुमा जर करोग़?? लाख, ३८ ह्वार ।



 २०० करोड़ से उसर पहंप गया है। क्या इसलो वहद क्यीजा निकलता है कि भाम जनता की सेषा पषिक हो रही है ? पाम जनता की स्रेता का भगर सबाल होता तो भाम जनता की धामबनी बद़ती । भामदनी बढ़ने का बहां तफ सबाल है हमने देबा है कि जो पांक़े राष्ट्रीय ध्रामदन्नी के सिलसिले में बिये गये हैं उनसे पता कलता है कि प्राम जनता की धामदनी नहीं बढ़ रही है । इसका नतीजा वह्ट निकलता है कि हम एक ऐसा नया वर्ग कायम कर रहे हैं जिस के विकास के लिये ही कैसा खंचं किया जा रहा है। एक वर्ग हैं हमारे पूंजोपतियों का, जिन पूंजोवतिरों को इस नाम पर कि देश का निर्माण फरना है रियायत दी जाती है, हालांकि हम वद्द भाष्छी तरह जानते हैं कि वे
 तरफ उन को रियायतें दी जाती हैं भार क्षतरी तरफ एक नया वंग बनाया जा रहा है सिविल सर्बेन्ट्स का, जन सेवकों का जिन को ३, ३ हजार रुपये मासिक तन्ल्वाह दी जाती है। जब तक उन को ३ हजार रुपये तन्स्बाद नहीं दी जायेगी तब तक वे देश की सेषा नहीं कर सकते । क्या हम श्रपने राष्ट्र fिता के सिद्बांतों पर ससी तरह चललगे ? बार बार यह कहा गया कि? हुार रुपये से ऊपर जो लोग काते हैं, उन की तत्क्बाह को षटा कर पगर हम । हजार रुपये तक लायें तो उस से कोई यास बरं बबने बाला नहीं है। भले ही यह फहना किसी हद तक ठीक हो, लेकिन हम इस तरह से मुल्क में क्या भावना पैदा करते हैं ? क्या हस तरह हुम किसी प्रकार का मनोवैश्सानिक परिबतंत ला सकेंगे ? में पूरता हूं कि क्या घ्राज हमारे सरकारी नोकरों की तन्स्वाहों में ? मौर 900 का
 कम से कम तन्बवाह $१ ० 0$ पौर ज्यादा से ज्याबा $९ 000$ रपये मासिक क्रोनी काहियें। मैं वह भानता हां कि हर एक छ्बोटे कर्मषती

का बेतन तुरूल सी क्यये मासिक त्तए नहीं जा सकता है, लेकिन इस में क्या हरं है घगर ऊंधो तम्बाहा वाले लोगों का बेतन ? 000 रुपये पर लाया जाये ? परत्तु जब कमी वह सबाल उठाया जाता है तो कहा जाता है जो ऊंकी तन्ब्बाह पाने वाले सरकारी नीकर हैं उनको नीचे लाया भी जाये तो उस से बहुत प्राथक लाभ होने वाला नहीं है । मैं ईसक: मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि उस से कुष साभ नहीं होला, लेकिन प्रगर ध्राधिक साम जो होणा उसे थोड़ी देर के लिये छोड़ मी दिया जाये तो क्या लोगों में मनोवैजानिक परिवतंन नहीं होगा ? वह मोनेंगे कि हुपारी ल्लैन है, हमारी योजना है घौर उसे मफल बनाने के लिये हम भी कुर्बनी करें। छोटेटे लोगों से तो कहा आयये कि देश के लिये कुर्बानी करो, स्माल सेविस्ड में दो, द्रूसरे काम करो, टैक्स दो क्योंकि देश्र का निर्माण करना है, लेकिन बहां तक बह़े लोगों का सावाल है उन्हें रिपायतें दी जायें, एक बड़ा वर्ग कायम करें, चाहे वह पषिकारियों का वर्ग हो चाहे पूंग्रीपतिप्रों का वर्ग हो, तो उस से देश का विकास क्या होगा ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरट् से जो भावना हम देश में योजना के प्रति बनाना चाहते हैं वह नहीं बनेगी। इस से ह्मेशा के लिये लोगों में वह भावना बनी रहेगी कि घष्य भी हमारे देश में गरीब जोर घमीर का फर्ग रक्ता जा रहा है, वह मिटाया नहीं जा रहा है। हमारी कोशिच्य यह होनी चाहिये कि उन के बीच की बाई पटे, लोग एक दूसरे के नउदीक भायँ, जो नीचे के लोग है उन की धामदनी भाप बढ़ायें, जो ऊंके के लोग हैं उन को नीचे लाने की कोरिश्र की जाये। यह द्लील कि ऊरर के लोगों को नीजे लाने से ही समाजवाद नहीं भायेगा, हमें स्वीकार नहीं है। मैं निवेदा करना चाहता हूं कि हमें यह बात इस तरह करनो होगो कि जिस में हम जो ज्यादा ाम्रायदनी वाले लोग हैं उन पर कुछ सीलिग लगा सकें। एक सीमा बांघ सके जिस से ऊपर की प्रामदनी किसी को नहीं हो सफेमी, चाहे वह पूंजीयिति हो चाहे

## 

सरकारी नोकर हों था दूसरी तरह के सोग हों । छसलिये मैं निवेद्न फसंगा कि हमारी श्रत्यक्ष कर धौर क्रत्यक्ष कर सम्बल्धी जो धार्यक नीति है वह साफ तौर से इस तरह की नीति है जिस से हमारी जनता का फायदा नहीं हो रहा है। मैं देखता हूं कि एक्साइज मोर कस्टम में करीब करीब $? \frac{2}{x}$ रुपये प्रति व्पक्ति के हिसाब से पड़ता है । हर एक भादमी को यहू देना पड़ता है। जहां तक प्रत्यक्ष करों का सबाल श्राता है वह करीब करीब
 के बजट में जहां पहले $७$ ई फी सदी था, वह्व ज१ फी सदी से घट कर २७ फी सदी रह गयी है । भौर भम्रत्यक्ष करों से यह भाभद्नी $७$ ? कीसदी हो गई है। में निवदन करना काहूंगा कि धग्रत्यक्ष करों से जो धामबनी होती है बह्ह सारा बोष्ष भाम जनता पर पढ़ता है । मैं जानता हूं कि २६६ करोड़ र्पये इनकमटैक्स का बकाया है। मुषे मालूम महीं कि कितना घोबन हुणा है 1 सरकारी तौर पर तो सिर्फ $₹ \circ, \gamma_{0}$ करोड़ रपये की ज्ञात कही जाती है, लेकिन कर विषोष्य कालडर हरत्त देश का दोरा करने भाये, उन्दोंने कह्हा कि २००, ३०० करोए़ रुपया सालाना तक का छ्वेजन होता है। एक घोर तो छतना हेंज़ हो, दूसरी त्रफ ऐसे लोगों के ऊपर कोई टेक्स न लगे। मैं जानता हूं कि करों को देने बाले जो थोड़े से लोग हैं उन के पास ही बकाया रहता है मौर इवेजन भी होता है, याम जनता कें यहां कोई भी बकाया नहीं रहता । इर्मलिये में कहना चाहता हूं कि भ्राप घपना दृष्टिकोण ऐसा बनाइये जिस से fि जो प्रत्यक्ष कर हैं उन में कम से कम इंेजन हो, वर्कि छवेंजन हो ही नहीं। भाष्किर षे लोग भी तो देश के नागरिक हैं, उन को मी इस देशा को बनाना है, पौर्निग होर क्षेश के बनाने से हन लोगों का ही फायवा होता है। मिलें चल दही हैं, हवाई जहाज बन खे



है। इसलिये काप को चारिये कि घ्राप उन से फहें कि भ्राप छ्वेजन न कीजिये, बकाया दे दीजिये । लेकिन में देसता हूं कि इस भ्रोर कोई कोषित्र नहीं की जा रही है । घप्रत्पक्ष करों में तो हुम पूरी वसूली कर लेते है, किर भी हम देखांत हैं कि ऐसे करों को देने वाले लोगों के विकास के निये कोई काम नहीं किया जा रहा है, जिन तै: विकास के fिये कोई काम नहीं हो रहा है ग्रोग वह लोग उस से नुसी भी होंज हैं। इम तरीके मे हम देखें हैं कि मुल्क श्रवनति की श्रोर बह़ रहा है। मं निवेदन करुंगा हम ध्रपनी कर नीति में कतिकारी परिवर्तन करें। प्रत्यक्ष करों को प्रविक से पषिक बढ़ाये सप्रत्यक्ष करों को कम से कम करें इस तरह मे ही हैम मुल्क को क्रागे बढ़ा मकने हैं, गरीबी घ्रोर ध्रमीरी के बीच की खाई को पाट सकतंत हैं ग्रौर जो ममाउवादी समाज के लाने का उद्देखय रखते हैं, उस को पूरा कर सकते है।

बी भू० ब० ब० (कंथल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फाइनस बिल की तीसरी रीडिंग पर भभी आभी माननीय दोस्त ने जो तकरीर की है उस के कुन्द प्वाह्ंट्स के बारे में पहले जवाद दे कर फिर कुछ तजावीज रखना चाहूंगा ताकि छस हाउस में जो बिल पेशा किया गया है, उस पर म्रज्डी तरहू से ग्रमल हो संके।

अभी यहु कहा गया कि जो लोग टैक्स दे सकते हैं हमारे देश में उन पर कम टैक्स लगाया गया द्रे घोर जो नहीं बे सकते उन पर ज्याबा टंक्स है। यद्ट स्टेटमेंट किसी हैं तक हुएत्त हो सकता है, चास तोर पर यह स्टेटमेंट कि बो लोग टेंत्त दे सकते हैं वहु घहुता कोर भवाते हैं, चौर पह एकीकत है कि कित्ये साल की काइए विल पर वहस करी है हैं में चह


जनता को कोरम प्राष मी एंटर्याईज गुमराह कर रका है, किस तरह से रात दिन लगातार वह लो ; वैक्फलेट्स निकालते है ध्रोर गलत बातों पर घ्राम जनता को उक्राया जनता है। लेकिन माननीय दोस्त क्त चाज का भूल गयें, वह यह कि जो टैक्म पिख्घं साल से लगये गये है उन का र्रान गरीजों पर पड़ता है, पर कह गाँच लोगों के नाम पर बोगना बह्त्र हैं कि उन पर दोस नहीं हैं । मेगे :्रायक दोस् फं:रम

 चाहता हूं इस बात को fि विंत्रे साल से खास नोर पर हुमारे मानिक फाइनंम fिfनिस्टर ने बहुत्ता बड़ा काम किया। सोरीनखस्ड एकानमी की पालिभिए को तोर पर, जो कि हैमारा घेय है, हमारो गवर्रेमेट ने एक बोलड स्टेन ल्लिया। वंत्य हैंभप को लगाना, प्वद्धंडिचर टैक्त को लगाना घ्रोर किर जो व्यक्ति बच जाय उन के लिये fिष्ट टिचम की तजनीज करना, वह सब ऐे काम है गो उस तबके पर बोष्ष डालते हैं, उस पर घसर करने हैं, जिय की बावत मेंे लायक दोर्त ने जिक किया। लेकिन जिन को तरफ उन्होंने इश्गारा किया, वह मुनातिब तरीके से नहीं किया कि बोक्ष उन लोगों पर पढ़ रह़ा है। वह गरोब देश के लोगों पर धूल उान रहे है, जीर मुके इस बात का प्रक्ष तोस है। में गवर्ने में से कहन्ता जाहता हैं भौरविब्दे साल भो इस चोज का जिक किया था, कि गबतेमेंट ने उन लोगों को पनिन्नसिटी का मुकाबला करने के लिये क्या कदम उधाये जो कि इस देश में इस बोस की उठना नहीं जाहते। उन को संकड़ों वषों से पह प्रादत पड़ी हुई है कि वहह इस देश को एक्स्ल्लायट भी करें घीर टेषम भी न वें हमारा सातिक टैस्स स्ट्रभघर जो था वह रू किस्म का षा कि भमीर लोगों पर कम से कम बोर बा। 1 पाब उन सरमायेवारों पर बोल बह़ने कगा है तो वह बीबते है, योर मकाते हैं केकिनि भार में लायक बोस्त वह करें कि उन


एस्मलाफ रबता हां, पर गवनंमैंट से वह कहत्ना चाहता हूं कि उन लोगों के प्रोपेगन्डे का बड़ा भारी घ्रसर है। न मिर्क वह् अपने पेम्ल्लेट्स निकालंत हैं, बलिक बदक्रिस्मती से हमारे हिन्दुस्तान का जो प्रेत है, अभक्सर बड़े बड़े प्रव्वारार, डेत्रो पेषर्मं, उन के हाथां में हैं, उन में वहै ग्रार्टकल विब्न कर, नरह तरह के मजनून लिख करु. अन才ी क्रेतरनो प्रोरेगेन्ड फरने है गोगा इस देश की गरीब पनाम पर डैस्सों का बतुन बोम पड़ा नुग्रा है।

प्राज में वामक दोलन ने कड़ कि एवपाइज ड्यूरी विचने दस कर्यों में छ: गुती
 ग्रजाम पर भो पड़ता है । यढ़ां जिन जिन म्राटटकल्स पर एनाक्ज उ्यूटो ली जाती है उन में से उ्यादातर का म्रर म्रपर मिइन बलास थोर मिडल क्लास पर पड़ता है। जंये ख्रांड पर उप्टूो लगतो है, कवड़े पर उनूदो लगतो है। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे लायक दोस्त ने उस को कोंद्रिक्ट कर दिया । पह्ह हो तो यह् कहा कि fिन्दुस्तान में कपड़ों पर एकताइड इ्यूटो कम कर दी गई तो गरीबों को कुष्व फागयदा हुप्रा, किर कहा कि उस से सरमायेदारों को फायदा होगा । एक्साइज इप्यू कम करें तो म्राप को शिकायत म्रौर ज्यादा करें तो भो श्राप को शिकायत fि वह ब: गुनी हो गई, दस गुनो हो गई। इन किस्म को दलोलों से कुछ फायदा नहीं है ।

कुछ्द दोर्सों को फाइनेस विल को फस्टं रोडिग पर बोलने का मोका नहीं भिला, फाइनेंस fिनिस्द्री के बर्ष की मांगों पर बोलने का मोका नहीं मिला, लेकिन मउमन एक जैसा हैं इस लिये इस मीके पर हमारे सापियों ने बताय ा कि भ्राम देहातों के विकास के लिये फुष्ब नहीं हुपा, गतीबों के विकास के लिये कुष्य नहीं गुणा। मूले याद है कि हमारे भानरेबल फाइलेंस निनिस्टर ने तकरीर करते हुए फुब किकासं दिये पे । में फाइनेंस या एकानमिभ्त का स्ट्येंट नहीं रहा, लेकिन एक ते मैन की हैंसियत से, एक ऐो भालवी की हैसियत


## [यी सू० बन कौन

ऐान में कि मुझे मपते माब का का है, जिस यांत में २०० षरों की षाबादी है, उसका fिषले खल बरों में नक्षा बबल गया । बत्र में ैैद्धा हुपा था, होश सम्भाला बा, तो सुछिकल से मेरे 200 बहों के गांब में १० पर पषको मे, लेकिन प्राज याषा गांब पक्षा हो गया है।
 ह1

बी हू. बलं कैस : इस बजह से नहीं कि वह मिनिस्टर के गांप हैं यह गलत बात है। भाप दिल्ली से २०, २ऐ मील दूर चले जाइये करनाल में चलिये मोर भ्राप बहां जा कर देलेंगे कि वेहातों में हकीकी तोर पर तरकी हई है मोर भाज जो तरक्ती हमारे गांबों की हुई है उसको इस तरह की बातें कर कं द्विपाया नहीं जा सक्ता है। मं जानता हैं कि दे हैात के लोगों में हिस्सीटिय. वंक्यान है लेकिन उसका बह्र कारण नही़ं है कि मंकंड फाइूव हपर प्लान उनके लिये नहीं बना या उनका विकास नहीं हुपा। इस भमन्तोष. का बास्तव में क्या कारण है में घभी उसकी भोर ऐगन की तबज्जह दिलाऊंगा। होकिन
 बीमारी की तघवीस गलत होती है उसका सही इलाज नहीं होता। यह कह्ना हुस्त्त न होगा fक संकर फाइ्व इयर प्लान गरीबों के लिये नहीं बना हैं। कम्म्युनटी डेवसपमेंट ब्लास्स иौर एन० ई० एस० स्लाक्स पर करोड़ों रूपये षर्च किये जा चहे हैं भोर हमारे बेशा कें करीब घ्राषे देहात उनसे कवर हों जायेंगे। भर्य उन पर जो करोड़ों रपये बर्ष होंगे तो वह सक देहाहतों के विकास के लिये ही तो सर्य हों ।

में खानता हां कि कम्यूनिटी छेषलपकेंट य्याक्स के घारे में हाजस में मोर हाएँस कें


में ते हर जनहा केा है कि वलं पर क्यूलिक
 बाले हान कम्पूलिकी क्षेलपलेंट ख्याक्त की मांग करते है कोर यह ीीज घस जात को सावित करती है कि दे ह्हात कें सोषों को उनसे फितमा फायदा होता है।

पेख्तर इसके कि में छस ब्ञात पर प्राऊं कि हमारी एकोनमी में ब्या नुक्स है भष्या उसके सम्पलीमेंटे सान में क्या किफेषट है उससे पहले मैं भपने फाधिल दोस्त के एक प्वारंट का जयाब देना चाहता हूं। मेरे बोस्त ते प्रभी फरणाया वा कि सन् $\} \in$ ई७ के मुकाबले
 कितने बढ़ गये हैं। सन् ? हЭ७ में ऐस्समेंडिषर १० करोड़ बा प्रोर मेरे बोस्त ने मुस्तलिक
 में बह खड़ कर $२ 00$ करोड़ हो गया है ।

 मुकाषला कर रहे है, प्रगर मुकाबला करना बा तो सन् $९ \in\{0$ पोर सन् $\{\in\}$ जात से करने तो उनको भोर ज्यादा हिफेस मिल जता

[Shri C. R. Pattabif Raman in the Chair.]

## 15:09 hrs

 प्रापकी मिनिस्ट्रीख कीं।

वी छू० जं० जै : में पपने दोस्त का ध्यान घभी हमारे फ़ाजिल होम मिनिस्टर साहब ने छपनी मिनिस्ट्री की घांट्स पर छ्ठए fिसकघान का जबाब देते हुए जो फ़रमाया हैं उसकी घोर विलाभा चाहता हूं। उन्होंने हाउस को बतलाया था कि हमारे देगा में पर्लिक सरेंट्स की ताबाद प्राबदी के हिसाब से दुनिया के घोर एउवाहह कंट्रीज में हब से से कम है। छसके वह भानी हए कि जहां पोर देतों में एक

 सम्बल्ष में मेरे पास घाक्ये योजूष नहीं हैं सेकिन में घपने जाती तजुपें की विना पर यह्टा महूूस करता हूं मैं नहीं जानता कि कौन कौन भाननीय मेम्बर उससे द्वतिफाक करेंगें लेकिन मेरा यह जाती पहृसास है कि खा़्गई में हमारे देगा में पवलिक सबैट्स्स की तादाद कम है मोर बह ज्यादा होनी क. हिए ।

इसने ध्रलाबा भापने जो वह कहा कि
 था पोर जो कि श्रब सन् ? $€ \times ⿻-\chi=$ में श्रोर इस बजट में $२ ० 0$ करोंड़ हो गया है तां उसके लिये मेरा कहलता यह् है कि घ्रभी घापने सोशलिस्टिक पैटनं घ्राफ़ मोसाइटी की दुहाई दी है घौर यहा रुपया जो ड़तना ज्यादा बढ़ा है उसमें से कम से कम $30, \gamma 0$ करोड़ रपपये, हमके मुतानिकक ठीक ऐदादो शुमार तो फ़ाहनेंस fिनिस्टर साहृ देंगे लेकिन मोटे तरीके से जो मुझे पता है उसके हिमाब से मैं कह सकता हूं कि इसमें ज्यादा रक्रम इस बजह से बढ़ी है कि बोटे मुलाजिमों की तनस्वाहें बढ़ायी गयी है । भ्रकेले डिफॅस हिपारंमेंट में कई लाख छोटो पर्बलिक सबेट्स्स काम पर लगे हैए हैं पौर उनकी तनख्बाहों में बदोबरी हुई है प्रोर उस बजह से ३०, ४० कऱोड़ का फ़कं पए़ जाना कुदरती बात है।

भापने स्मोल सेखिण स्कीस के बारे में जो किषायत की में भी उससे इत्तिफ़ाक करता हूं। पिघले साल में स्मोल सेविंग प्राध्व जो कम हुई है उसका क्या कारण है ? बावजूद दस बात के कि हमारे देहातों के लोगों की हालत बेहतर हुई है हीर उनका जीवन बंहतर हुमा हैं लेकिन उनकी हालत बेहतार होने के बावजूद स्मोल सेबिग में उसका काई ध्यर बयों नहीं पड़ा ? उसकी बजह यह नहीं है कि हमारा घ्यान उनकी तऱ़ नहीं है बरिक्त इस बज्ह से कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो हमाती ईम्पलीमेंटेशन महीनरी हैं उसमें बड़े कुज है। वहां का कि को मुस्तलिख्र

कालों के वास्ते घाट्त्त दी जाती है उनफ़ो भी ठीक ंता से तरमीम नहीं किया जाता है । इसके अलावा बो बालाक पोर होशियार लोग होते हैं वे तो उनका फ़ायद्षा उठा सेते है सेकिन जो गरीब लोग है, जो नावाकिफ्र या कम तलुर्वेकार लोग हृं जिनकी कि पहुंच नहीं हैं वे उनसे बहुत हृद तक महब्म रह जाते है। इस मम्बन्ब में मुने एक मिमाल याद भ्राती है पौर वह यह है कि पहले एक ऐसा सिलसिला होता था मोर भाज भी कहीं कहीं बह चलता है कि जब किसी की घादी हांती है ध्रोर बहह को डोले में बिठा कर लड़की के गांव से षलते है तो डोले के श्रागे बलेर की जाती यो प्रोर उस पैसों भ्रानों की बसेर में ग़रोजों के बोटे छोटे बन्चे गिरे हुए पैसों का जन्दी जल्दी बटागरते षे प्रोर मं समक्षना हूं कि देहात के रहने वाले भाई इस तोज़ से वाक्रिफ़ होंगे कि कर्ड़ दफ़ा ऐ $फ ा$ होता हैं कि $x, y$ चालाक म्रादमी लट्र से बादर बांत्र कर बलेर के समय चाटर को भागे कर लेते हैं प्रौर इम तरह बसेर के खारे वेसे वे ही समेट लेते हैं थोर मेरा कहना है कि ठीक यही बात हमारे यहां की एकोनामो में हो रही है। वह सुगुरी की बात है कि हमारे मोजूना फाइनेंस मिनिस्टर साहब वहले कीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पौर चौफ़ मिनिस्टर की हींसित मे में समझ्नता हूं कि उनका हत ज्ञात का पता होगा कि किस तरीक़े से नीचे की लेविल पर हरमत चलती है। हमारे देहातों भोर: कस्तों के छ्बोटे छोटे लोगों को जिनको कि करोड़ों ख्ययों का फ़ायदा होना खाहिए वहां पर किस तरीके से भ्रनड्निर्णवि भादमी उन रपयों का फ़ायदा उठते है । गो भाद्यी चालाक हं बह उस रपये को जो कि सान्ट्स की शक्ल में प्रोर लोन की गान्ल में दिया जाता है उसकों उन चालाक प्रादमियों को तरह से हड़प कर जाते है जो कि बले़र का तमाम ఫैसा खुद चादर श्रागे कर के बहोर लेते हं। डूम नाइसाफ़ी का ननोजा इनना बुरा होता है कि वह स्मोल सेविग स्कीय में कुछ्यु नहीं देते। पोर यही वजह है कि प्रापको स्मोल सेविग स्नीम भागे नहीं बही दही है।

## [थ्री मू० घं० *ैन]

एसके ध्रलावा जहां तक टैब्सेज्ञ की चोरी का सवाल है इसके बारें में में घापको बतलाना चाहता हैं कि हुमारे देहात बालों का ताल्लुक इस तम्बाकू टैक्स में है। तम्बाक् टैक्स की मश़ीनरी से तोबा ही भली प्रोर बह्ट ह्मारे ग़रोब किसानों को पंजाब में बहुन ज्यादा परेकान करती हैं। अभी पिन्छले दिनों उमाने एक मानन:य मेम्बर ने इस बात का हृवाना दिया था श्रोर यह़ मांग कीं यी कित हर जिले में एक ऐडदाहजर्रं कमटरी होनी चहिए । मेंने पंजाब में जनरल ऐेडमिनिस्ट्टेंनन ऐ डवाइजरी कमेटी जों कि फेंधान कर री है उसके प्रक येढबर की हैसियत मे यह मबाल उँ्गया घौर सेंग्य ल प्त्तसाइ क्न के जो 'यलाज़मीन दिन्तों। में होते हैं उनसे यह कहा था कि वह हमें उसकी बाबत क्रायदे क्रानून बतलायें कि कब कौन इंस्पेक्टर बेहात में जाता है, कब बह रिपोर्ट लिखता है म्रोर कब बह़ देहात में जाकर मोके को देलता है मोर भाबजेक्कान द्रैरह सुनता है लेकिन उस की बाबत हमें नहीं बतलाया गया कि किस तरीके से वहु सिलसिला चलता है। घ्रब कम से कम पंजाब में ससरा गिरदावरी के मातह्त हर एक किसानं की फ़स लिखी होती है घोर यह् लिख। होता है कि उस ने फ़लाने खसरे में क्या काप्त की लेकिन वह् तम्बाकू की खेती के बाने में उसकी बिलकुल पर्वाह नहीं करते हैं प्रौर मनमाने तोर पर टैक्स लगाते है ओर्यर उस सिलसिले में हमारे ग़रीब किसानों के ₹ंतय बहुत नाइंसाफ़ी बरती जाती है ।

भ्रगर सभापति महोदय, भाप इझाज़त तें हो मैं ₹, $४$ मिनट में करप्ञान के मुताहिलक़ हुद्य काँं। करषान के म्रलावा हमारे एंडमिनिस्ट्रेशन में एक घोर ऐंटीज्यूड है मोर वह है हमारे एंडमिनिस्ट्रेघन की प्रो रिच मेंटलिटी । णेडमिनिम्ट्रेशन ग्राबों की दिमायत चहीं करता बस्किक भमीरों की दिमायक करता



सिफ़ारिश पहुंच जातो हैं बहरहाल प्सके लिए कोई भी बजह हो यह् यामतोर पर छेलने में भाता है कि ह़्वारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रो रिक है भौर वह पो पूस्पर् नहीं है। नजीजा क्या है? नतीजा यही है कि छस हालत में लोग स्मात सेविंग में मदद नहीं दे सकत्ते । तो में राइनेन्स मिनिस्टर साहैब में कहूंगा कि वह्र जरा नीचे लेविल की तरफ भी देखें श्रोर हस बात का इं्बज़ाम करें। इम बारे में बहुष दका दूस प्ववान में द्रोर बाहर भी कहा जा चुका है लेकिन काई इंन्तजाम हो नहीं होता । भगर यह् कहा जाये तो ज्यादा ठीक होगा कि, "मजं बढ़ता गया ज्यों उ्यों दवा की" । जहां तक गवर्नमेंट की पालिसियों का ताल्लुक है मुक्षे उनसे इस्तिलाफ नहों है. सिक कुर्द बातों में इस्तिलाफ है, लेकिन ज्यादातर में गवनंमेंट की पालिसियों मे इत्तिकाॅक करता हूं। हमारी गबर्नमेंट का सोशलिस्ट पेटर्न का झायजैषिटव दुछस्त है। हमारी जो पालिसीज हैं वे हाई लेविल पर दुर्स्त हैं। लेकिन उनके इम्पलीमेंटंशन में बेह्दद नुक्स हैं क्रोर यह नुक्स ऐसा है जैसे कि लकड़ी में घुन लग जाना । जिस तरद्ट से कि धुन लकड़ी को सा जाता है इसी तरह में यें नुक्स हुकूमत को ख़ा जाने दाले है । इसलिए श्राप इऱ तरफ देलें।

छोेजन क बारे में में एक् दो सजेग़न देकर बेड जाऊंगा। यहां शिकायत की गरी है, झ्रौर इसका मुके भी पता है कि हमारे देश्रा में बहुत भारी इवेजन होता है। इस सान जो fिणट्ट टैक्स लगाया गया है उससे जो कानून में एक कमी थी वह दूर हो जायेगी कोर छससे फायदा होगा। लेकिन इसके भलावा कुष्य मोर तजावीज़ हैं। क्या इस द्विपर्टमेंट में कोई छंटरनल सैकिग का तरीका है, क्या इंटरनल सुपरीीजन का तरीका है। क्या कोर्टंडि-


 हणा

बाती द्रेटनल मैकिण, छंटरनल सुपरवीषन ज्रोर इंक्रिेंटें इव्वेश्युएशन को रायज किया आये कोर जो नतीजा मालूम हो वह् पालियामेंट को बतलाया जायें कि हम षं षं कद्वम उगाये षे श्रोर उनषा यह़ नतीजा निकता है।

इसके प्रलावा मृम से पहले वाले स्पोकर ने एक ग्रान विपमता के बारे में कह्री । गद्ट हलीकत है कि हामारें देश में जहां भ्रामदनी बढ़ी है एंबंज्ज के तोर पर, वहृं विभमता -म नहीं हृई्ड है। पों इस सिलіिंने में में पह कहना वहहूंगा. म्रोर वह सिके मेरी़ घ्यपनी राय हो नहीं हैं, कि, जहा़ देह़ातों में कम्यूलिटो प्रन्जेषट्ट्स का काम हो रहा है वहां पर हैस्स भोर हैवनाट्स में जो पहले डिमवंरिटी थी वह भरर ज्यादा हो भयो है। यह् उन लोगों की राय है जिन्होंने दन शोजेष्ट्स की स्टही की है । वह बत़ी सतरनाक बात है। उसका श्रसर क्या होगा यह पूरे तोर पर तो मे नहीं कह सकता पर हतना कह सकता हूं कि इससे डिसइ़ंटीप्रेगन बढ़ रहा है । भाप बार बार देश के छंटीप्रेशन को तरफ़ द्रारा करते हैं। इस बिषमता की वजह से पहलने भी हुमारे देश में हिनइंटीपेश्रन की भावना रही है किर चाहे हल विषमता का कारण कास्ट हो या ध्राष्वक कारण हो। जब तक हृम श्रपनी पूऱी ताकत से इस विपमता को दूरा नहीं करते तब तक यह रेंटीप्रेशन नहीं हो सक्ता।

इन घान्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि जो तजावोज मैं ने रसी. हैं उन पर फाइलेन्स विनिस्टर साहव गौर करेंगे मोर पह ओो फाइनेन्स बिल की तजवीज हैं उनका से हार्बक समर्षन करता हैं

Bhat Ehanilitar (Abmedneger): Mr. Chatrmen, 8te, attice pationtly vistentus - the Me Mimean Minitters scupo-
how or other I have gained an impression that this office has been thrust on him; and from his replies to the economic issues raised in this House I telt-because he has no reputation to his credit of flexibility or resilience likely in such a situation, on his own admission-that he is not so well acquainted with the finance......

Shri Morarji Desai: Are you?

Shri Khadilikar: Certainly, I can claim that.

Shri Morarji Desai: I know more than that.

Shri Khadilikar: What I want to point out at the outset, is, in the present developing economy our Finance Minister is likely to be guided by the office-the Finance Ministry-and if such a situation arises I would like to utter a word of warning, because we have got to understand the present period of our economy in order to grasp the real significance of this situation. I do not mean any disrespect to the Finance Minister. That is what I feel from the replies. I will give you one instance.

Yesterday, the Deputy Finance Minister tried to give some sort of an economic argument in her musical, sweet, feminine voice. (Interruptions). Even then, I will take only one issue. For instance, an issue was raised-not only by the Communist friends but also by my friend Shri Bimal Ghosethat today in our economy we have got to take foreign collaboration, otherwise we cannot progress. On that point there are no two opinions. The question is, in what way that collaboration should be assimilated by our economy. That is the major question. Are we going to allow our creditors in America to distort our economy by saying that we will sponsor this project on one alde; or, it in not going to distort our economy and strengthen the privite secter by
[Shri Khadilkar]
allowing them to sive more and more aid or loans to the privite sector" This is a policy issue on which the Flanning Commission and the Fovernment will have to take some decislon. The sooner it is taken the better, otherwise the same altuation will arise and we will be faced with a new crisis.

Before I turn to the other economic issues, I would like very humbly to submit that we have got to understand the nature of the present crisis. There is a lot of confusion. Let me say it very frankly, we are very fortunate at the present juncture. Both sides are offeripg aids to us-the United States is siving aid and also other nations on the western side as well as the Soviet Union. There is a possibility of recession, but it is not likely to affect us so soon. We have got to be watchful, but at the present moment recession is not likely to affect adversely except in terms of trade with foreign countries. That is quite clear. And, we have got rich experience of the western world, the Soviet Union and China at our disposal. The difficulties that Soviet Union faced-foreign intervention and other things-we have not to face. After civil war China tried to develop and, therefore, they had difficulties. We have none of the difficultion of that type. On the contrary, what do we find in the country? Every section of opinion, from one end to the other, is prepared to help the Government to implement the Plan. go ahead with the Plan. A certain amount of confusion is created-an economic confusion is created by a section of people that is dominating in the newspaper world today, in season and out of season, saying "Oh, we are now in a crisis. What is going to happen"? I would just like to point out to our new Finance Minister that this is not a new thing. In a developing economy, todsy's balance becomea tomorrow's imbelance or vice vervar.

The inteet second Plan of Chion wae submitted to their Council of Eepresentatives, and in the ocoriluding reinarka, Mao has been quoted as anging that those who want to develop the country, those who are determined to do it, should not be deterred by imbalance, because the law of development is belance, imbelance, new balance. This is a sort of continuous process; that is the law of economics and the law of life. You must understand it. Therefor, when I heard our new Finance Minister I underatood that he was more inclined to agree to succumb to the vicious propaganda That is going on in the country against the Plan by a certain sector of people who feel that by development their interests are likely to be jeopardised. But about those hon. Friends like Shrl M. R. Masani who have figures on their finger-tips-an array of figures-I would say this. In economics, the reading of figures is many times a jugglery. It is as dificult as reading of stars in the sky in a particular way. So, interested partles read figures in an interested way, and in an apologetic manner our Finance Minister tries to defend his positlon. Where is the question of defendingt It is a question of challenging these ptople and saying, "You people, you are the saboteurs of the Plan".

Shri Moraria Denal: May I interrupt on a point of clarification? 1 have not been apologetic to anybody including himself.
ghri Ehadilkar: Therefore, I would like to say Just a word to my hon. friends, the spokesmen of tree enterprise: even if they want to develop the country from a backward economy, the point is that Government ar pubilic spending must take place on a bigger scale. Then alone private enterprise can succeed. These things are axiomatic in economic theory. I need not go into the details about it. Coming to the other aspects of our economy......

> Shyt Feroue Clawihl (Ras/2arolit: He aloo did not give any ligment:

Burl Ehatalazar: I am avoiding. I Will come to them a little later, but I am avoiding the figures. At the same time, the nature of the conflict or the nature of the crisis to which 1 just now referred, at the present moment is political in a sense. The political party recently elected on the programme of the Five Year Plan today is a little nervous, a little chickennearted, in a way, and is feeling how this stupendous task could be carried on by it. That is because the whole political organisation is internally so disrupted that they are not in a position of self-confidence to say to the people who will'carry on the Plan. In urder to divert the attention of the people from the party and its wrangle-unfortunately they are the rulers of the country-what they are doing is this.

The other day, the ex-colleague of vur Finance Minister, the Chief Minister of West Bengal, said on the floor of the House there, "Today, these people. the Congress Party people, what are they doing? Unfortunately, they are trying to rule in such a way that they are digging their own graves". These are not my words. I am quoting the former colleague of the Finance Minister, his colleague on the Working Committee.

But the question is, the internal crisis of the Congress Party is being magnifled in order to cover, as I said earlier, the loss of confidence on their part to go ahead with the Plan. Therefore, we have got to realise the nature of the crisis in the first instance.

Let me touch one or two aspects of the economy only, because the time at my disposal is too short. I would like to touch only a few aspects. Firstly, the other day, while addressing the third session of the Co-operative Congress in this capital, a certain remark was made by our Prime Minister, supporting the remarks of the President of the Congress, Shri K. D. Malaviya.

Shat Bead Rat Singh: Ginger.

Shri Khadilkar: 1 mean the AllIndia Co-operative Congress. I am very sorry, and I was very sorry, to read those remarks, because both of them represent a certain progressive tendency, certain right lines, in the political thought as I put it. But they have made a very wrong approach to the problem. Parditio said there that "I am very sorry for accepting the recommendations of the Rural Credit Survey Committee report." I would like to get an explanation from the new Finance Minister, because it is on account of the Rural Credit Survey Committee Report that certain amount of responsibility to develop the cooperative movement and to help the peasantry has been taken up by the Government, rightly taken up by the Government, and the co-operative movement initiated in this country. The late Lokamanya Tilak had observed that the Britishers wanted to develop co-operation and the peasantry in a wav that they themselves were helped, and the peasantry were to be helped by God in Heaven without the Britishers extending any financial help. It was so then, because at that hour, they were relying on the laissez faire in the rural economy. When we accepted this Rural Credit Survey Commuttee Report, we laid down a principle that we do not accept, so far as the rural coonomy is concerned, this laissez faire doctrine and that we are going to enter in a positive way as a sort of partners in developing and helping the rural economy. If the observation had been made in a milder way. I would not have taken an exception, but I have gone through the proceedings as they had appeared in the Press, and even the Planning Commission in their second report have made this point specefic and clear. The Planning Commission say:
"The main proposals of the Committee of Direction of the Rura! Credit Survey have been accepted in broad principle by the Central Government, by the Reserve Bank of India and by representatives of the co-operative movement. This formed a general basis on which prog-
[Shri Khadikat, rammes of development for the second Five Year Plan have been drawn up. The most important departure from the earlier programmes which the Rural Credit Survey envisage was that the State would enter into partnership with co-operative institutions at various levels. It was felt that such financial partnership would provide national strength to cooperatives and make available to them in fuller measure assistance and guidance from the Government".

I entirely support the other observation made by the Prime Minister on the occasion, namely, that this guidance and partnership should not lead to excessive interference. To that extent I would support it. But, if it means abandoning the responsibility, rbandoning the policy of direct participation and financial aid to the rural economy, I think that would be a great disaster.

Then I come to the other aspect. As I observed at the beginning, what I feel is, the time has come when our Finance Ministry should be split up. I feel the present set-up is entirely wrong. The Ministry of Economic Affairs and the Ministry of Planning should go together and the revenue and administrative sides and the banking side of the Ministry should be bifurcated. As I said earlier, it is absolutely necessary at the present moment. The new Finance Minister is less acquainted with the economic trends of the world, leave alone the Indian economic trends. So, it would be dificult for him to extricate himself from the oficial influence. He will be guided by the very officials who will create an artificial crisis, as they did only the other day in the case of L.IC. Therefore, this is the one suggestion that I would like to make. While making this suggestion, at the same tume I would like to make one observation. I want to say here that I do not wish to cast any refinction, so far as the present Planning Minister
is concerned. Fe is a best, conscientious workers representative in his erght in the Planning Commissionour hon. Shri Nanda. I do not want to say . . .

Mr. Chalrman: I had been hesitating to interfere. This is the third reading stage. So, the hon. Member must contine himself to the Bill as such. He can plead for the Bill being thrown out. But there cannot be a general discussion in the third reading of the Bill. The rules are clear on the subject.

Shri Khadilkar: Yesterday, I did not get any opportunity. I was told that I can speak in the third reading.

In conclusion, I will make one suggostion. There are certain aspects of the: Finance Bill. For instance, yesterday my hon. friend. Shri Ghose, pointed out the incidence of taxation-how it eperates in our economy. That uspect remains unanswered. Let him go into the comparative figures. I was avoiding it; if he warts, I can supply the figures.

## Shri Morarji Desai: Let him supply.

Shri Khadilkar: There are comparative figures about the incidence of taxation in a so-called' "Welfare State", leaving aside the socialist State. The impact of taxation on the lower strata is lessened or made less and the burden is put more upwand by direct tax and other impositions on the upper classes. Therefore, what do we find in our economy today? An absolutely, totally different picture from the ideal preached in the Second Plan. It has been stated that our effort is not to have any concentration of power, economic power. I would like to ask the Finance Minister to examine whether more or less of economic concentration is taking place in our society. Has it started at least somewhere in our society?

As regards stagnation, I have cot gome figures for which my hon. friend. Shri Feroze Gandhi will excume me

It has been argued-and rightly argu--nd-(I will just quote the figures) fhat in 1952-53 the direct tax collection was Rs. 134 '63 crores. In 1958-59 it is just Rs. $151 \cdot 85$ orores. It is not even Rs. 20 crores above the previous level. Why is it happening? If it is a deve'oping economy, as we say it is-it is no doubt true-then it must be reflected in the collection at different levels.

Therefore, there seems to be something wrong with the collection machinery. There is a charge made on that point by a foreigner and our new Finance Minister has got to take very ruthless action. Because, on that point our Finance Ministor has earned a name; he is fearless when he is convinced that a particular course is right. Our whole economy has got a plague. A foreign expert like Professor Kaldor has stated that our economy is rotten, because every year the tax-dodgers are robbing our State exchequer to the extent of Rs. 200 crores to Rs. 300 crores. I do not Fnow how far it is true, but some people say that this class of taxcodgers give a little portion of it to the Congress party fund.

An Hon. Member: Or to the PSP.
Shri Khadilkar: So far as the taxdodgers are concerned, our administrative machinery seems to be completely paralysed. That is the experience. Small fries get caught but the ing tax-dodgers still escape. So, in order to meet the present situation, I would suggest to the Finance Minister that he should at least institute an enquiry whether the present tax collection machinery is adequate to meet the situation and plug the looptoles.

I will refer to one more point and finish. Last year we had entered into a new era in our economy and a new tax structure, integrated and rational, was introduced in our economy. Since then persistent attempts are being made to reverse the process by men of the Masani type. They are making
constant propaganda Yeaterday the hon. Finance Minister was charged with being stiff. Let us hope that he will be stiff at least on this point of the at'empt to reverse the process of the present tax structure. Although efforts are being made, I om sure, he will not succurrb to that. Now, unfortunately, the Finance Minister is. very busy meeting people from the finance and business world, if you see the public engagements of different chambers of commerce.

Shri Feroze Gandhi: He saw me also.

Shri Khadilkar: Then you must be connected with some business! I do not know.

Thercfore, what I am ruggesting is inat we must watch how the economy is operating. As I said earlier, there is no zuestion of anv shortfall. As I stated on a previous occasion, there chould be no fear of inflation. In a developing economy a small dose of inflation acts like a tonic. That is the arcepted theory, so far as inflation is concerned. So far as foreign aid is concerned, we must try to take it sothat it may help our economy. If these precautions are taken, I am confident that we can march ahead: with the all party support and, in spite of the constitutional drawbacks, we will support him in his efforts.

Ch. Ranbir Singh (Rohtak): Mr. Chairman, the two speakers from the opposition who preceded me come from the same block. But, if the speeches are taken together, both of them seem to be contradictory to me. When one complained of an expanding economy, the other one complained of ' the extra expenditure for the expanding economy.

Shri Feroze Gandhi: What do youstand for?

Ch. Ranbir Singh: I stand for ans expanding economy and more expenditure for development purposes. Thepreceding speaker complained of less. collection by direct taxes and more

## [Ch. Ranbir Singh]

realisation by indirect taxes and sald that it will be better if the direct taxes are increased. We must consider its effect. Shall we increase andirect taxation on the vested interests or direct taxation on the people? This is the crux of the problem. If the realisation through indirect taxation is increased, it is increased for the benefit of the people, for expanding the economy of the country to remove the poverty of the poor people, not of the rich.

My hon. friena, Shri Mulchand Jain, referred, and referred rightly, to the improved conditions of rural areas. He also comes from the same area from which I come. We do not know about the other rural areas. But I am sure everyone who has visited Punjab or who comes from Punjab will agree that during the last ten years the rural populace and its financial position has been bettered. I can sately say that the pucca houses which existed in 1947 have at least been doubled in each and every village during the last ten years. Not only that whatever expenditure wa: incurred prior to independence sayabout Rs. 150 crores were spent for irrigation projects. after independence during the First Five-Year Plan about Rs. 600 croses were spent for irrigation projects-the expenditure of course will be increased and has increased during the Second FiveYear Plan but it will be for the development of the country. Rs. 200 crores, no doubt, are being spent during 1958-59 but most of the part of this expenditure will be for manning commercial undertakings or State undertakings which were not in existence before the independence of the country.

Similarly, two aspects of the same problem are stressed in this House. There are some friends who want to raise the taxable minimum while on the other hand there are some people like my hon. triend who preceded me, who are of the view that direct
taxation should be incrousea. I am of the view that direct taxation can be increased provided we adopt the line which we have already taken. Several speakers in this House tried their best to plead that the tuxable minimum should be raised and should be Rs. 4,200 rather than Rs. 8,000 . I am of the view that in this country a very large population, say 75 per cent of the people, pay direct taxes not only on their income but sometimes on their Iosses too. I mean to say that land revenue is one of the direct taxes. It cannot be said that it is rent in an independent country. If that taxation is taken into account then we shall have to agree that the taxable minimum should be lowered. I am of the view that if it cannot be lowered to the extent of Rs. 500 it should be lowered to Rs. 1,000 so that everybody in the country may be able to contribute something for the success of the Second Five-Year Plan or tor the development of the country.

Shrimati Parvathi Krtshnan (Coimbatore): Mr. Cheirman. Sir, in considering the Bill at this stage we have to consider it and view it in the light of the financial difficulties that face our country and it is our opinion that the Bill, as it stands, certainly does not rise to meet the needs of the national requirements. It does not really hold out any picture of hope to overcome the financial difficultics that. are there before us.
Take for instance the policy towards foreign capital. As was expressed yesterday on the floor of this House by the hon. Deputy Minister, who was overcome by her own figures and her information, as she called it, she claimed that we have been misinformed and while doing so she also mis-represented what we were trying to say. She claimed that we sald that no country in the world has developed without foreign investment. We did not say that.

[^0]Plespe take the proceedings and read them


#### Abstract

Shrimati Parvathi Erishman: We did not say that no country in the world has developed without foreign investment. On the other hand, what we said and what we continue to say is that we should take a warning; and a lesson from the danger and from the difficulties that have arisen in these countries that have developed with a certain amount of foreign investment, foreign aid and foreign loans.


Now, take for instance, the lessons that have been drawn from the case of Canada itself. On what platform did the present Prime Minister of Canada win his election? He won his election on the platform that Canadian industry and the economic interests of Canada were to be defended and protected against the encroachment of American capital and against the oppression, if I may say so, of American capital.

Here, I have before me an article which also quotes from that same report that the hon. Deputy Minister quoted from. Here we find, for instance as regards the question of trade with China, that because the U.S.A. has not recognised the People's Republic of China. therefore the Fords in Canada cannot come to an agreement with China and cannot supply cars to China. Now this is because of the history behind the method of American investment in Canada and this is what we say that we must be very careful to guard against. It is not that we say that no foreign investment should come in the country but while we go in for foreign aid, while we go in for foreign loans and invite foreign investment we should see that adequate guarantees are there so that this type of dificulty will not arise at a later stage.

Take further on what that Commisaion itself tald. Now, the quota-
tion that we heard yesterdiay on the floor of the House was:
"The Commission's final report made recommendations in the belief that they would not check the flow of U.S. investment. The inflow of capital, in the view of the Committee, was held to be essential to the country's rapid development."

But at the same time a warning is also there. It is no good just reading these reports piecemeal. It is no good just quoting these suggestions piecemeal. It is necessary to see it in its overall picture and that is what we are trying to say and not that it is dangerous altogether but to see all the potential dangers, to euard against them and be sure that we do not land in the same sort of mess that Canada today finds herself in. Now here is another quotation foltowing out of that quotation.
"The question is whether a country can have meaningful independent existence in a situation where non-residents own an important part of the country's basic resources and industry and are, therefore, in a position to make important decisions affecting the operations and development of the country's economy. The economic aspects of the problem are by no means the only significant ones and indeed they may not be the central oncs."

This is the warning that we are trying to sound. It is not that we want to drive away foreign capital. Far from it. But what we say is that when you invite foreign capital into this country, when you allow foreign capital in the country see that it in allowed with such safeguards that foreign capital does not become a Frankenstein which you may not be able to deal with at a later stage, instead of saying to the foreign capitalists, "Have no fear. We want to welcome you with open arms. Have no fear, we will never touch you. Have no fear, the climate here
lf: [Shrimati Parvathi Krishnan]
is a very good climate for you. Do not have any fear." That is not what we want. What we want is that it should be categorically stated that foreign capital, when it comes into this country, will be allowed to develop, that they will be given certain concessions but certainly we will have to be very firm in our statement that they are not going to be allowed to repatriate at the rate that they would like to, that they are not going to be allowed to dictate any policy whatsoever and it is going to be the Indian investors and the Indian capital that is going to be the dominant partner in any partnership.

Take for instance the soap industry. Today you find that it is the indigenous owners in the soap industry who are suffering. Now, those are the sections that will have to be given safeguards. Those are the sections to which assurances have to be given. Those are the sections which will have to be told that "Come what may, it is you that will have to develop. It is in your hands that the future of our country, that the wealth of the nation is finally going to be. It is the Indians who are really going to dominate and whatever today is happening in Canada and what is happening in Latin America is not going to be repeated in India! this is the assurance that we are asking for. This is an assurance that is very necessary if you want your economy to develop as it should. Because, we find, for instance, in Canada". The U.S.A. recently cut down Canada's oil exports at a time when Canada had already a Billion dollar gap in its trade with the U.S.A. You see it is not so simple as that. It is not that foreign capital or foreign investors just come in as philanthropists and missionaries as the hon. Finance Minister made out......

Shri Morarji Desai: I never made it out.

Shrimati Parvathi Krishnan: ...... in one of the speeches when he was holding the previous portfolio of Commerce and Industry.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Read the whole of the statement.

Shrimati Parvathi Krishnam: We have to be careful about them and these matters have to be screened. We are told that the Soviet. Union did not receive any foreign capital, did not receive any foreign aid because of their past history, because of their repudiation of debts. In fact, it was peculiar how there was almost a gloating tone, a gloating manner in which this was repeated.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Who said that? I never said that it was difficult. Let me clarify.

Shrimati Parvathi Krishnan: I am at liberty to hold my opinion.

Mr. Chairman: Order, order.
Shrimati Tarkeshwari Sinha: She is not giving me a chance to clarify. I never said that.

Mr. Chairman: We must preserve decorum in the House.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: May I clarify? I never said that Russia never received any aid. I said that it was very difficult for Russia because she repudiated her past debts. It was very difficult for Russia to get the capital which she wanted and that is why foreign investment in Russia was very small. We do not want to repeat the same mistakes by creating a sense of fear. That does not mean what the hon. Lady Member is referring to.

Shrimati Parvathi Krishnan: To begin with, I would like to clarify one aspect. There is no such country as Russia. There is a country known as the Soviet Union. The Sovlet

Upion did recelve toreign aid. I did not nay that it did not receive toreign aid. The point that I was making out was, $\rightarrow$ little patience would certainly. help people to understand the point that is being made-that the Soviet Union got that aid with difficulty: it is true. But, the difficulty there was not due only to economic reasons. Particularly, here, on the floor of Parliament, we who claim to be the law makers of the land, , we who claim to be the people who know all aspects of national interest and national life, and particularly those who are Members of the Government cannot divorce economics from politics. It is not just orthodox economics that wc want here. There is a political philosophy and there is political policy , also behind the various aids and investments that take placc. History proves this. . I do not have to sit hore and conduct further classes on economic history. Certainly it was difficult for U.S.S.R. bersure it was against the interests of the capitalist countries for a socialist country to develop, and at that time, the Soviet Union was the only socialist country. With all these difficulties, they did develop and they were able to stand a major war only a lew years ago. This cannot be gainsaid. This cannot be forgotten.

Take our own country. From the speeches that have already been delivered during this session, we have seen how Member after Member has got up to point out the differences that exist between the manner in which Rourkela is being handled by those foreign interests that are helping us and the manner in which Bhilai is being handled. For lack of stime, I do not want to repeat them Trese. Why is that difference there? It鱼 because in Bhilai we are being thelped by a country that knew what涪t meant to fight and have aid when hhey were in a very diffcult position ynd therefore, they knew what it foeant for a backward country to Tave sid. They know also that it is - Fecessary to understand the needs of 3n economically backward country,
to understand the problems that arive there and therefore, they are in a position to tackle it and you flnd that there the work is going on more rapidly and the various hindranceas that have been referred to do not come up quite so much as they do in Rourkela. This is just one of the points that I would like to bring up in this connection.

To come to the question of foreign exchange and shortage of foreign exchange, it is not a question only of trying to balance whatever is there. It is not a question only of saying, since we have got limited foreign exchange, we can only go in for limited industrial expansion in one sector or another, that we have to cut down imports in one field and we have to see that foreign exchange is conserved only for industrial purposes. There are various other aspects of foreign exchange also. Why is it that we are so chary of touching the tea industry? Why is it that measures are not taken to see that the vast sums that are paid in the form of managing agency commission are cut down and that money which normally goes abroad stays within this country? Why do we not take steps to prevent repatriation of these large sums of money? Why is it that even small incidents continue to occur time and again? I am told on reliable authority that only in the month of January, our former Finance Minister attended a wedding reception of a son or daughter-1 do not remember-of one of the offsprings of a man who is very often seen in the import and export permits office. Having attended that wedding, at a time when we are told that foreign exchange is very short and therefore, people cannot even go abroad for medical treatment to a place like Vienna, even though it may be dimcult for that particular treatment to be got in this country, we find that happy couple go for honey-moon to the U.S.A. Foreign exchange for honey-mooning seems to be the slogan of the Government. Or is it

## [Shrimati Parvathl Krishnan]

that we should conserve our toreign exchange for better purposes?

Shri C. D. Pande: That is much better than attending peace conferences.

Shrimati Parvatid Erlehnan: Because honey-mooning is possible in our country from Kashmir to Kanyakumari just as well as anywhere else and an element of patriotiam in that would certainly not be wanting.

Finally, with regard to the issue of handloom industry, I am sorry, the hon. Minister in his reply yesterday, could not give us an assurance with regard to the handloom industry. The textile industry in the south, as you know, is tacked on to the handloom industry. During the last few years, yarn that is produced has increased from 73,000 bales per month in the year 1953 to over 105,000 bales in 1957. While this is happening, you find that because of the installation of looms in the power loom sector, it is vigorously controlled because of, accumulation of handloom stocks this yarn is not being used up at the rate at which it is being produced and the failure of the handloom industry to expand production is certainly affecting the off-take of yarn from the spinning industry in the south. It is a very serious proposition. That is why from all sections in the south, particularly in my State, the request and the demand has come that the rebate be extended to the end of the year and the rebate be extended also to weavers who are not necessarily within the co-operative fold, because a very large section of them is outside the co-operative fold. It is necessary that this measure should be taken so that they would be given some relief and the textile industry also would be helped because, today, in the south, we are faced with closures of shifts and closures of departments and even with retrenchment of workers in the texthe industry on the one hand and with large accumulation of handloom stocks on the other. The problem
axines of bringing thin problem under control and guaranteeing that the textile industry is not taced with a crisis and that the handroom weaver will be assured of his income and of his employment as well.

### 16.00 hrs.

Particularly in connection with this, I would like to bring to the notice of the Minister the question of yarn export, because there does not seem to be any policy as far as Government are concerned with regard to the export of yarn. For many years, the export of yarn has been on an ad hoc basis, and this has been varying and alternating from a complete ban at some times to alternating and varying quantities of yarn being exported, which means that this affects our foreign exchange position also; for, when you have this type of undefined policy, fluctuating all the time, then, naturally, your market abroad, that is, your export market, is not going to be a stable one. Therefore, if you want a stable export market for your yarn, and at the same time you also want stable employment in this country, it is very necessary that you have a defined policy with regard to the export of yarn. That is why I would like to state that as far as handloom is concerned, we would like that there should be a uniform grant of subsidy to all weavers, and that this subsidy should be extended to weavers who are outside the co-operative field also.

Secondly, we would like the extension of this increased rebate for a longer period of time. We would also like Government to go into the question of the sale of the accumulated stocks, and also a stable export policy for yarn. These are the important aspects as far as the handioom industry is concerned.

Finally, I would like to draw the attention of the House to the fact that this Finance Bill certainly does not tulfll the requirements of a country
where economic development is going on at the most uneven pece. It is true that we have got the heritage of an imperialist rule in this country, but mastead of trying to break away from that heritage, instead of trying to see how the most backward areas get help and develop, we seem to be zoing along in that same rut, and we find that those areas which were backward in the past continue to be backward now. And this is what leads to the dangerous and fissiparious movements that do arise in the various backward areas. It is time now that we have a policy which will help the country to develop along more even lines. Particularly, for instance, take our roads and our railways. Time and again, the question has been taken up on the floor of the House, but we do not find any move from the Treasury Benches or from Government to go into this matter in more detail.

In conclusion, I would just like to say one thing, and that is, that our attention was drawn the other day to a very interesting allegory in the story of the Brahmin and the three thugs. I do not know who the other two thugs werc. But, any way, whatever it may be, we were told about the Brahmin and the three thugs, and that nobody was going to be taken in by anything that we said and so on. But what I would like to say here is that I also do remember certain tales that have been told. I also remember the advice that is always given by older people to younger people.

One knows, of course, of the old lion who had become very old, who could not move, whose teeth were not what they used to be.... ..

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): No dentist was available at that time!

Shrimati Parvathi Krishnan: .. who dangled a gold ring and said, Have your bath in the Ganges, and then come to me, and I will give you the ring.' We are not so easily taken in. We certainily do know that in apite of
the fact that, maybe, today the fre in lying a bit low-because, after all, one does not have State Governments completely at one's beck and call, and one cannot easily order shooting down of people who ask for legitimate rights-we are not taken in by the old lion who may be sitting there dangling his gold ring, because we know very well that it is not a gold ring that is being dangled....

Shri Tangamani: But bullets.
Shrimati Parvathi Krishnan: ...... but certainly bullets which are there behind the so-called decayed teeth.

ची स० म० घनर्तीं : चेयरमंन महीद्यय, थर्ड रीfंडग के समय शायद इतना वक्त न मिले कि में इस देश के श्राधिक बांचे के बारे में तफमील मे कुत्र रब सक् । श्राप की माफंत मुझे मिफं एक बान माननीय मंर्री जी को कह्नी है । श्राज प्राइनेट संक्टर श्रीर पब्लिक मैक्टर के विपय में बहुत बानें हुरती हैं। जहां तक ब्वितीय पंच बर्षीय योजना का सम्बन्ध है, उम की मफलता के बारे में सब की गु भकामनार्यें थीं। इम सम्बन्त्र में हमारा उद्देश्य यह् था कि द्विनीय पंच वर्शीय योजना में राप्ट्रीय उद्धोगों का विकास हो प्रीर यह् बड़ी खुझी की बात थी। लेकिन भ्राज जब हम देखने हैं कि प्राइवेट मंक्टर् के लोगों का-पूंगीपतियों काराप्ट्रीय उच्चोगों के बारे में क्या कह्ना है, तो ह्म दंग रह् जाने हैं कि किस तरीके से श्राज हम उन को प्रोडेक्रान ग्राफटर प्रोटेक्शन दे रहे हैं ग्रौर उन को तमाम ऐमे सावन उपलब्व कर ग्रहे हैं, जिन से उन का विकास हो सके । में इस सदन को यह् बताना चाहतता हूं कि पब्लिक संबटर की तरफ उन का एटीच्यूडबर्ताव—क्या है और इस सम्बन्व में सदन का ध्यान एक छोटी ही किताब की तरफ दिलाना चाहता हूं ।
[Mr. Deputy-Splaker in the Chait.]
इस सदन के सवस्यगण जानते हैं कि जा पिष्बले साल बजट सइन के सामने घागा:

## [सी स० म० बनली

तो तकरीबन 80 करोड़ हैपए का टैक्स लगाया गया I'उस के ऊपर एक किताब निकली "दि बजट, दि पीजल एं 3 दि प्रान"। में यह् कहिना चाहता क्रूं कि याज जिन गरमवबारों को ह्म कायम रख़ना चाहृने हैं, जिन के बारे में हम कहते हैं कि इस दे ता में पब्निक मैक्टर के साय ही साप पाइचेट सैवट्टर की भी जहरत है-में मानता हूं कि ध्राज जिश तर्रके का ह्मारा धाथिक उांचा है, जो भाज़ देश की हालत है, उस में यहु मुमकिन नहीं है कि हम प्राइनेट सैक्टर को बिल्कुल श्रलग कर में, चाहे ममाजवाद की तरफ हुम कितना ही बतु रह्त हुं--पब्लिक संकटर के बारे उन का कह्ना क्या है, यह् में इस सदन के सामने पढ़ कर मुनाना चाह़ता हूं। उन्होंने कहा है :-

> "It would appear that in People's China, which theoretically should be more rigid, there is now, as the following article will indicate, greater flexibility in the face of problems akin to our own. The expansion of the public sector at any price in the pursuit of ideas which a monolithic executive Government considers essential has a history as old as the Pyramids of Egypt and as new as Eastern Europe. The Pyramids, too, were great public works executed by Governments with a single mind. For a time, they operated to the benefit of the people to whom substantial employment was given. But when the Pharahhs drove the Pyramids beyond the endurance of their people, and the capacity of the economy, they became instruments of terrible tyranny; in the end they demolished themselves and thus ended even Pyramid building, the supreme urge of their mistaken lives."

में गह्ह श्र्र्त करना चहता हां कि यह्ट भार्टिल कोई fिर्रोधियों की तग्फ मे नहों क्रे, बल्कि यह् स्द्रान घलानो बस्ट की तरफ मे प्रकाहित

किया गया है, जो कि हमारे सरमासाबतों का मुष्यपन्न है पार किस की माकंत वे देतां हे सामते भपने विजार भाषि रबते हैं ।

## यही नहीं, धाले उन्होने फहा है :-

"If the Prime Minister and the Central Government should choose, contrary to all wisdom and public feeling, to peraist in their obstinate course, they will be undermining the place of the Congress Party in the political life of the country and will be producing a long-period economic arinis which, in the opinion of The Eastem Economist, will be nearly unmanageable."

मगर हमारे प्राइवेट सैकटर के लोग भाबरा नंगल को देख कर कहें कि यह एक पिरामिष बनाया गया है मौर उस में कुन भादिमयों को नौकरी मिली है श्रोर कुछ समय के बाद वह्त बल्म हुा जायगा, प्रगर हमारे प्ंजीपतियों के दिलों में यद्न भावता है, तो फिर मुजे मालूम नही कि उन लोगों को प्रोटेक्रन देने के लिए हम कयों गरेगान हृं।

में इग संबन कें गामने गृ: ॠहना चहत्ता
 भाप जानने हैं $f$ जि चैम्बर ग्राफ कामर्म
 बेगग्नं ने वहु किचार प्रकट किया कि हमारी

 में निडक्यन की जाय गोर तुमाइज ड़ी की वजन्त में उन के नमाम भाइयों का कमर

 वर्ना गायद्द बह नहों पनोगी। पन्बा हुत्रा या गुग़, उस के बारे में इस वक्ष में कुस्द नहीं कहना त्रातना हुं, नेकिन हुप्रा यह कि उन को प्वग्राइज ह्यूरी में रिडक्शन दिया गया । लेकिन ध्राप देलें कि उस के बाद कितमी


से 0 ，घरास में 3 ，मैसूर में ？
 मिले बन्द्र हुर्ता जिसके परिणामस्वस्प यच्चीस ह्वार शमिक बेकार हैं प्रोर तकरीबन $\chi, ६ ६ ०$ लाब्य बेल्ज पड़ी हुहैं हैं—लाथ की लाखों बेल्ज पढ़ी हुई़ हैं भीर एन्यूमुलेशान माफ स्टाक हो गया है 1 छस की रीजन क्या है ？ भगर कमसेशान देने के बाद हमारे देगभक्त सरमायाडार घाने बढ़ कर ध्रायें भर कहें कि हम को यह कनसेघन दिया गया है，ह़म मिलों को चलययेंगे，तब तो हीक हैं 1 लेकिन एक तरक तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता की बात की जाये घौर उमके साथ माथ दूसरी तरफ मिलकन्दी हों，तो मेंरी ममझ में नहीं भाता कि इस तरह त्रौर कनसेशन दे कर ह्म कह्टां तक उन लोगों को खुग कर सकेंगे । में तो यह कहूंगा कि श्रस की मर्तबा दिलनी में जो जन की बैठक हो रही थी，तो में समझ रहा था कि उनके हायों में डबलन्वेगल गन है । एक गोली तो उन्होंने भरक्कार की तग्फ चलनी चाह्हैं क्यीर वह त्रमाइ्ज ह्ञ्तूटी मे रेनेन्यू की थी घ्रींत दुभरी उन्हांने मजद़रों की तरफ चलानी चाही फ्रोर बह् ₹म नग्न कि उन को कहा गया कि तुम प्ले ग्राफ हैं जग्रेंतो，मिलें बन्द की जायेंगी। ङ्रम वरद्न में डदन्न नैग्ल गंम

 फाद्रा चडाना चातने हैं। मुक्षे माल्म नहीं
 का नाम fिया जा मधता है？में वृत्रां नहीं कमता कि यद तेधकरक थी नोकिन यन इस उत्रेडय से कित्या ग़ा था कि नकमतए को मजत्र किया जाए，उसको परेशान किगा जाए， मजदूरों को परेश़न किता जाए？।

भ्राप इंटर्नल विस्योर्मिग्य की बात करते हैं शोर कहने हैं कि मापको रुपये की श्रावर्यकता है। हापये की सातिर श्रापको विनेशों में जाना पड़ता है अ्रौर घहां से भी ग्राप मंत्रायता प्रम्त करते हैं। विद्ञली मतंबा ह्मारे पिद्धले वित्त मंनी भ्रमरीका गये से पौर जन्होंने कह्ा था fि भुसीवत में हमारा मुल्क फंसा हुमा है ।

जद्य वह् बहां गये तो प्रेजिरेंट साह्ं ने कहा कि थाग करने धाए，उन्ह्रोने कह्ता कि हुम तो डूू रहे हं। जब उनसे पृन्द्य गया कि क्यों हूँ रहे है तो उन्हुंने कता कि ह्माग प्यान हूब रहा है। फिग उन मे कहा गया कि प्लान डूब रहा हैं，तुम डूब ग्हे ही，तो ह़म से क्या चाहने हो ？उन्होंने कहा कि रुपया चाहते है और इमके जवाव में उन को कहा गया कि डूबने वालों को कोई रुपया नहीं दिया जाता है । घ्राज हमारी गह हालत हां गड्फ है कि हमें विदेशों पर निर्भर रहीगा पड़ रहा है 1 हैने，माम्बाज्य－ बादी शक्तियों ने मिंश में कुण किगा है，उमका नमूना देख्व लिया हैं। फेयी हालन में ह्म मंचने पर मजबूर हीं जाने हैं कि जो लोग ह्मारी मदद कर रहे हैं उमके गीन्रे कोई गतनर्नलिक हैनु तो नहीं，कोर्ई स्यामी चाल तो नहीं । ह्मारे कर्णंथार ह्मारे देशा के प्यारे नेता पंडित जवाहरवाल नेहुरू，में चाहता हूं， इस चीज को देसे । वह गजनीनि में बह्न मुलझे हुए व्यक्ति हैं ग्रौन वाजनीति से उनका बह्ठुत ज्यादा मम्न्न्न रहा है। ग्राज जो हमारी मदद कर ग्हें है इसके प斤部 एक्र चीज हैं। वे यह्ध लों नहीं चान्ते होंग कि ह्रम को गुलामी की जंर्जएरों में जक्ड़ें लेकिन त्रे एमारी भ्राधिक
 उनकी मदन्ट के बरंग न नग गने। जब तेमी हालन हैं तं तें इंटर्त्र स्यिiर्मस के
 काता है तो त्रगारा ध्रान ड्रैक्म ₹ हेश की त्रक भी जायं न्रना नहों रहना । यह क्ता गया या Fि 290 करोड़ मपग्रा बग़ हुोन बार्की है ओर बाद में कहता गःन कि＝5ट करंए है ।
 तरह से कर गत्रे हैं 1 व्या श्रापका मशीनरी इस कंचिल हैं कि वह इस हाये को बगुल कर म市 1 मैं पह् मह्ती कत्ना कि श्राप कोरिशा नहीं कर रहे हैं। कोंनडा ग्रब यही हों रही है लेकितन जिय तरह्र में कोगिस की जाबी चाहिये， मुझे झ्रफ़ोस के साय कहना पड़ता है，ज्ञायद उस तरह् में कोशित् नहीं की जा रही है । माप कह् सकरे हैं कि कुन्व मजदूरियां हैं जौर
[af स० म० वर्षा] उन भखपूरियों की कजह से क्ञायव ते लोग फायवा उठा रहे हैं 1 में माननीय मंभी महोष्य से कहूंगा कि देश में रुपा हैं, रंटरनल रिसोसिस हैं पौर ये टू दि ट्यून पाफ 9000 करोड़े के हैं भौर इतना रुपा हुम प्राप्त कर सकने हैं जोर शह्र तमी हो सकता है कि जव भाप सखी के साष भरसायादारों को कहंह, जो टेक्स इवेउर्स हैं उनले कहें कि हम तुम्हें घोड़ने काले नहीं हैं और खसमें प्रजातंश धौर गंस-रजातंत्र का कोई सवाल नहीं हैं, जो टैष्स उनको देना है, वह् उन्हें वेता ही होगा, हम कोई जबर्ष्ती नहीं कर रहे हैं । बे समझते है कि उन्हें बिल्कुल माजादी है भोर हमारा देश टोटेलिटेरियन नहीं हैं। लेकिन उन को बता दिया जाना चाहिये दि टेकस इवेशल की उनफो आ आजादी नहीं हैं घोर वे प्राजाडी का जनतंरी उस्लूलों का नाजायज फायदा नहीं उठा पकतें हैं । ध्रगर उन्होंने ऐसा किया तो यद् हमारे देश की एक बद्धकिस्मती होगी।

हमें इंटरनल रिमोमस को मोबिलाइज करना है। लेकिन हम देसते हैं डिफेस मिनिस्ट्री की एक क्षाडंनेंत फंब्द्रो में, क्रमरिया में, उाई करोड़ ऊूपये की चांरी हो गई थी दोर उस कोरी को पकड़ा नहीं का सका है । करोड़ों रुपा इस तरह से श्रगर चोरी में चला जाता हैं तां यह भी ह्मारे लिये सोचने की बात हो जाती हैं। ङिफेंस में करोट़ों कुपया हैस सर्व कर रहे हैं प्रोर एक एक पेने का हमें सदुपयोग करना ह्वोगा। भ्राज भाप देग की जनता को कुर्वानी करने के लिए कहते हैं मरोर भाप चाहते हैं कि जो मामूली से मामूली भादनी भी हैं वह भी छु कु कुर्वांनी करें, लेकिन इस कुर्वानी का भी प्राॅको बटबारा करना होगा । एक तरफ तो लोग कुर्शानी करें प्रोर दूसरी तरफ टैस्स इ्वेशन हो, इस तरह से देश कब तक बलता रह सकता है 1 छस तरहू से घ्रगर माप लोगों को कुर्वानी कले के लिए कहते हैं तो में सममता हूं यह कीक नहीं है ।
 वह्ही सि एक पे कमिशन बिकाया जएए पोर उतकी रनस्ताह बढाई जए । हमारे मंनी महोदय कहने लगे कि रुया कहां से थाएगा। बाद में गबर्न मेंट ने पे परिमतन किठाया। उसके सामने मेरी भी गवाही हई थी। कुष लोगों ने मुम से दूक्षा कि पह बताइये कि हमारे पास इंटरनल रिसोसिस नहीं हैं मोर भगर २义 परसेंट तनख्वाह बत़ायेंगे तो कितने पौर रुपये की जहरत पढ़ेती। में ने फहा कि तकरीबन र० करोड़ की । तब मुप्न से पूर्बा गया कि वह रपया कहां से भ्रायेगा । उस क्ता मेरा विल जाहा कि में कह द्व कि जहां प्राप १२०० करोड़ रुपये का डिकिसिट फाहन्नोंसि कर रहे हैं बहां पर भाप १२y.ग करोड़ रपये का कर सकते हैं 1 मेंद्रल गवर्नेंट्ट एम्पलाईस के बूते पर भाज हुमारी सरकार चल रही है प्रोर उसको चलना भी चाहिए । लेकिन में यह् कह सकता हूं कि $\% ०$ करोड़ रुपा प्रापको शन्हीं ड्डिपाटमेंट्ट्स में से मिल सकता है भ्रगर भ्राप कोणिग करें। भ्रापको डिफेंस में कोग्जान को, पिलफेज को बन्द होना होगा घर भ्रापको बहां में करोड़ों रुपये की बचत हो मकती है । इस तरह से दूसरे महकमों की तरफ भी भ्रापको ध्यान देना होगा 1 सी० पी० उब्न्यू० ठी० श्रोर एम० ई० एम० एव्यादि हिपारंमेंट्स की तरफ श्राप गौर करें श्रोर बहां पर रुपया बत्चाने का प्रयल करें तो श्रापको काफी रुपा मिल सकता है। साय ही साप भ्रापको प्रक्राजात पर रोक लगानी होगी, फिजूल खर्बीं बन्द करनी होगी जिन को भ्राप किसी तरहह से भी जस्टीकाई नहीं कर सकते हैं। पाप एलोक्षेंट स्वीचिज दे कर ही काम नहीं निकलवा सकते हैं, छसके लिए भ्रापको प्रयल करने होंगे। भाप लोगों की तनख्वाहें नहीं बका सकते हैं, भजदूरों को श्रोिक नहीं दे सकते हैं प्रोर वह सब भ्राप हती बिना पर कहते हैं कि प्रापकी माराषक दशा सराब है, बेध में प्रापिक संकट है । जब देश में वार्का में भाराषक संकट है, तो में पूष्बना चाहता हूं कि वह पघोक होटल ध्राप क्यों बताते हैं।

नें वह गफ़ागीनी करले की गरक से नहीं क्तह
 कमाबर भारतीव नार्गरक हैं पोर में घस सबन में हलीक्ए प्रयक हैं कि में मी हिन्दुस्तन

 काए, पोर यदि में ऐसा कर सका तो में प्रपने को नीभायभाली सममूंग।

यहा पर दिलनी में $0 \chi, 000$ विनिड्डा उसंमें हैं, उनके पाम पर नहीं हैं उर्वकिक द्रूसों के लिए पर बनते हैं। ऐी मूरत में प्राप पषोक होटल बनाने में कहां तक जा्टिफाइड हैं, यहें में क्षाप मे जानका बाहांग। जहां तक लं का सबान है प्राप कितनी
 ज्ञातदार जितनी किनिंड्नस घ्राप वाता रहे हैं, इनका बनात् पापको बह्ड करता होगा प्रोर
 की १सम्परगणो के प्रनुकूल नहीं होगा ?

घब मंं सेल्म टेवस के बारे में कुख कहना चाहता हां। इसकी बजहु से बिजनेस जोपट हो रहा है ; जब से में यहां भाया हूं सेल्स टेक्स के यूनिफार्म एप्लीकेशन के बारे में में कोशिशा करता रहा हूं लेकिन इसमे में प्रभी तक कामयाब नहीं हो पाया हूं। इसके यूनिफार्म न होने की बजह़ से जो बिजनेस है बह् चीपट होता जा रहा है। श्यापने इस सदन में कहा कि २० या २१ या २२ चीजें ऐसी हैं जिन पर इस टैक्ष का यूनिफामं एप्लीकेषान होगा। एसका में स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में इसका रेट सवा खः परसेंट है मीर दूसरी जगहों पर कुष हौर है। इस चीर्य की तरफ़ भी भापका घ्यान जाना चाहिये । में भापको यह भी कतलाना चहता हु कि इस टैस्स की बजह्ते से छोटे छ्षोटे दूकानदारों की कमर टूट रही है । टक्सटाऍल पर जो वह टैवस्स नहीं लगता है इसका में स्वागत
 दिताए कितान रणने की परेषानी से राहत
fिल गई है क्योंकि सेल्स हैंस्त एस्ताइप में एनालणामेट कर दिवा गया है ।

घय में फू के बरे में कुष कहता चाहृता हूं 1 माप जानते ही हैं कि इसी पर हमारी जो क्सूती योजना है उसकी कामयाबी निर्मर करती है। इसकी प्रोडकरान बदाने पर प्राप करोड़ों रषपा सरं कर रहे हैं परर में यह मी नहीं कहता कि भाप कोताही कर रहे हैं । लेकिन प्राइस कंट्रोल के बारे में भी भापको सोचना होगा । म्राप इस दिशा में क्या प्रयल कर रहे हैं यहा में भापसे जानना थाहूंगा ; इसके न होते हुये लोगों को बती़ परेशानी हो रही है । इन प्राईसिस को भ्रापको काबू में रबना होगा। प्राप कहते हैं कि बंगाल में कुष्ब नहीं हुभा है । लेकिन बंगाल में में भदब के साथ कहना चाहता हैं कि भ्रगर भाप जांच करें तो आ्राप देलंगे कि वहां पर स्कंडल हुपा है फूड के बारे में पोर उसकी वजह से उ०० बी० सी० राभ को बहुत सी वतें कहनी पड़ी हैं जिन को वह कहना नहीं चाहते ये। एक नौजबान इंसान बहां गया एक मक्रसद को लेकर हकूमत को भुच्छी तरह से बलाने का घ्येय घ्रपने सामने रब कर 1 उसके साप एक ट्रेडिशन थी मौर भाप जानते ही हैं कि कितना बड़ा वह नेता है। फूड प्राईसिस के बारे में भापको देखना पड़ेग कि किस तरह से उन पर कंट्रोल रबा जा सकता है भौर देश भ्रापसे भाशा करता है कि भाप ऐसा करें।

भाप बेलॅ कि लोगों को यह कहने का मौका न मिले कि श्राज़ादी के बाद वह हुमा कि एक तरक तो वे लोग हैं जो पहले नबपती थे पौर भाज करोड़पति हो गये हैं मोर जो करोड़पति ये वे भर्वर्पति हो गये है एक के पास जहां पर पहले एक विर्डित थी भाज दस fिलिकोें हो गहर हैं भार दूसरी वरक़ वे सोग हें जिन को पहले ती रुपया तनस्वाह का मिलता था एनफलेशान की बवह से उसभी परोेचणग केमेसिटी 50 उपये रह

## [बी स० म० बनर्णा]

 गई है, 50 रपये बती़ भी र० ख्पये जीर $Y_{0}$ क्पये बाले को भाज एम्प्सायमेंट एक्षخेण में घकरे साने पड़ रहे हें जो छोटे मकान में रहने वाला षा बह्ह हाँपड़ी में बसा गया है बो मोंपड़ी में रहता बा बहु सड़क पर का गया है चौर जो सड़क पर रहता था बहा मरषट की तरफ़ षलने लगा है।में मानता हूं कि तरक्री हुई है । मालड़ा नंगल में गया हूरू द्रैर उसको में ने भपनी थांसों से देला हैं । वह एक ऐसी शानबार बीज़ हैं जिसको देब कर के मेरा दिल बरा पया हो गया या। छसको देखले से में यह कह सकता हूं कि हमारा देशा दूसरों से किसी भी हालत में पीद्झे रहने बाला नहीं हैं। में यह भी मानता हूं कि हमारी जो फाइनेंशल पोजिएान है वह साउंड हो सकती है। लेकिन इसके साष ही साय में यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि विदेशी पूंजी हमारे देश में लगी है औौर वे लोग हमारे देश में लूट खसोट कर गहें लोग यहां क्राये के तो हमें स्वराज्य देने के लिये नहीं ध्राये ये हम पर राज करने के लिये श्राये थे घौर यह् बात किसी से छिपी हुई नहीं है । हस घोर भी घापका घ्यनन जाना भावस्यक है।

भन्त में मैं दतना ही कहना चाहूंगा कि ध्रगर हमें देश़ को बनाना है घगर देश को ऊंचा उठाना है तो हमें मरमायानारों से सरमाया लेना होगा मेह्नतकझों से मेह्नत लेनी होगी घ्रोर उनके सरमाये घौर मेहनतकद्यों की मेहनत से ही हिन्दुस्तान बन सकता है मौर हम सुगादाल हो सकते हैं।
Ghri Moraril Desal: I had no idea, when I said that I shall be able to finish my saying whatever I have to say in 15 minutes, about the scope of the debate that went on in the third reading and also the time devoted to it.

Mr. Doputy-Epeaker: It was ouly a hang-over of the consideration stage.

Thome who could not take part earliter, spoke.
Shri Morarfi Dead: I only may that all those who could not speak before wanted to speak acgain on the sarne subject. But I do not want to imitate them; nor do I want to take notice of things which may not be considered relevant in the third reading, because it will again be that I will have to deal with other matters. I also find that these things are coming üp from time to time. So it is better that I reserve different occasions for giving replies to the different things. But, I should like to clarity again one or two matters which have been clarifed but which are still being persisted in. I had said before that civil administration expenditure has gone up but it does not mean that civil administration expenditure means only Services, that is, Administrative Services. It was argued that it has gone from Rs. 10 crores to Rs. 200 crores. I had given the break-ups before about other figures that were given up to 3 years. But, I will give the break up also of these Rs. 10 crores and Rs. 200 crores.

When there was Rs. 10 crores of expenditure on civil administration, the expenditure on civil administration or civil expenditure as it was called, was Rs. 8 crores and Rs. 2 crores on social services like education, health etc.

Shri Braj Raj 8ingh: But, then Pakistan was also with us.

Shri Moraril Desai: But, when it is Rs. 200 crores, on civil administration it is Rs. 51 crores and Rs. 149 crores are on social services. Formerly, it was 75 per cent on administration and 25 per cent on social services. But, today it is 75 per cent on social services and 25 per cent on administration.
I do not think my hon friends also can deny that administration has increased; its scope has increased; the services have increased and if it has gone up to Ris. 51 crores, it cannot be called extravagant. I have altreads
maid belare that whatever extravagance there may be will be looked into and that we are trying to limitt it and trying to see that economes are effected and that wasteful expenditure is eliminated. I would repeat that we shall try to do all that we can in this direction.

The hon. Member from Coimbatore seemed to be very much put out by some home-truths which went home. And, I was given a story wherein I was considered an old lion. I am happy to be considered a lion and at any rate I am old no doubt. Even if I am an old lion, I do not want to attack any sheep that may be there. Therefore, there is no desire. A lion never does that; it is only other kinds of animals that do it. Lions do not do it and therefore I am happy for the compliment given by the hon. Member.

An hon. Momber: A lion is a maneater.

Mr. Depaty-Speaker: No fears now inside the House.

Shri Morarji Desai: A lion does not do it. (Interruption.)

Because my hon. friend thinks of nothing but devouring, he speaks only of devouring and of nothing else. Therefore, that fear haunts them at every time and at every step. But, I want to assure them that there is no fear from this side and they themselves admit that there is no fear from this side. (Interruptions.)

It was again said by my hon. friend from Ahmednagar who claimed to be a better economist or knowing more of economics than I knew-of course he may know; I do not know what is within his mind and what is in his brain and therefore I cannot say that there is no more in his brain than in mine and I do not want to make any comparison about it-that revenues from direct taxes have increased from Rs. 132 crores in 1952-58
to Rs. 150 crores in 1956-57-I think I am correct in quoting the figures hehas given. These figures are again of all amounts which are there, in-come-tax and such other taxes minus: what is given to the States.

Shri Nagt Reddy: It does not make. any change.
My hon. friend becomes impatient all the while and talics from secondhand, third-hand and fourth-hand information and that he has again denied. How am I going to reply tothese friends? My hon. friend who just now interrupted had said that no country outside has gone up by outside or foreign help. That is what he has said. Therefore, we had to tell them that that is not correct.

Shri Nagl Reddy: That is a typical economic term.

Shri Morarji Desai: I know of typical economic terms. They have their own typical terms. Therefore, they do not know what is typical. I am not typical. But, I would like to say this.

It was said that there was shouting and screaming about welcoming all the foreigners that came here and all that. I do not know where the shouting and screaming came except from the person who spoke. I do not see any shouting or screaming here. We are not shouting, 'let all of them come; we want you; we are badly off without you'. We have never said that But, if there are friendly countriesand friendly countrics are not only on one side........ (Interruptions.)

Mr. Deputy-Speaker: Is the main speech on my right or on my left?

Shrl Morarjil Desal: If they have been helping us and if they want to help us, should we say that they should not help us fairly? There are no strings attached to any one of them. We have not also said that we are going to set aside the rules and laws for them or let them have any control that they want to have. In this country, the control will be only

## [Shri Morarjl Demal]

.of this Government, that is the Gorernment of this country and of nobody eise. No foreign government is going to control the policies, either economic, social or political of this country.

That is what has been made clear. And, I would also like to say in fairness to all the countries who have helped us that they have no deaire to interfere with us at any time. They respect the freedom and independence of this country and, therefore, are prepared to help us. They may not be philanthropic. I do not say that. They have not also claimed that they are philanthropic. Why should there be any philanthropy towards us? We do not want them to be philanthropic towards us. We want only their friendly help if it comes; if it does not come, we are going to go forward. That is what we are saying. It may be with diffculty; it may be a little bit delayed. But, we are not going to come down if no help comes. That is all what 1 have said. And it any foreign help comes; it comes only to the advantage of this country and not to the disadvantage of this country. It cannot also be to the disadvantage of the countries who help us. There will not be such people who will go on having disadvantages only and helping other people. I do not know whether my friends are completely philanthropic themselves. If they are philanthropic, I will have, certainly, a new knowledge about them. That is all that I have to say.

Then, it was said that this country was going poorer and poorest; that the poor are growing poorer and the rich are growing richer, that those who had one bungalow are having 4 bungalows. I do not know where my hon. friend has seen this. Today, those who have bungalows, the rich people are not able to sell them. That is the position today. He said that the who was living in a hut is going on the street and I do not know - Here the man living on the street in
going. That was not described. ( (mo terruption.)
But, today, in villages and towns those who had no houses are retung houses and those who had little houses are getting bigger houses than they had. If anybody has eyen to see and if he wants to use his eyes, I should say.............

Shit 8. M. Baperjee: But why should he shut his eyes to facts?

Mr. Deputy-Speaker: Should I ask the hon. Minister to atop?

Shri Moraryl Demal: I should like to say only one more point about these facts. I shall not take much time because I want to save nime even if my hon. friends do not want to do so.

It is said that the rich are getting richer and the poor are getting poorer on account of these indirect taxes and that the direct taxes are less. But, why is it forgotten that direct taxes also are increasing and they have increased? I have given these figures. If the indirect taxes are increasing that is also one of the ways of having taxation. It is not peculiar to this country only. There are many countries where indirect taxation is heavy and direct taxation is not so much.

Even in the patron place of my hon. friends opposite, the indirect taxation is 83 per cent and direct taxation is only 17 per cent. (Interruption.) Let alone that country.....

Shri Khadilkar: May I point out. ...
Shrt Morarii Dean: Enough has been pointed and I do not want more to be pointed ouk.

Mr. Deputy-Speaker That is enough.

Shri Morarjl Demal: In Switzeriand, it is 79 indirect and 27 per ceat difect. If you go to Norway, there aloo it in 07 per cent indtrect and $\%$ per cent direct.

That V. F. Nayar: We need not go to Norway.

解H Merary Desal: If we go to ether countries, we may find that in countries which have been highly developed and which are, therefore, rich, of course, direct taxation is henvy and indirect taxation is less. We are a backward country and any amount of direct taxation is not coing to give us what we want. We have got to take taxes from all people. Those who have less are to pay less and those who have more should give us more and that is what we are doing.

What has happened? Is the landlord of this country given more land? Are we not putting more taxes on the textile industry and giving help to handloom industry? We should look at concessions that are being given. Take the sugar industry. Five years ago, the production was 10 lakh tons. Today it is 20 lakh tons. Who is using this sugar? Not all of this is used by the rich because they are using the sugar that they were using before and if they use more they would not be living. It is only those who could not afford to use sugar before that are using this. Take even the case of grains that we are getting. All those who were not getting it before are getting it. I am prepared to admit that there are many people who must get more and who are not getting today. But it is not possible to bring in heaven in this country immediately within flve or ten years. It will take some time. Even in the land of the patron-saints of my hon. friends this has not happened even after forty years. They are not getting all the consumer goods they want. Our people are getting more consumer goods than they in that country. That is a statement I am prepared to make. The costs are less and our people are getting much more consumer goods than in Russia...... (Interruptions.) Sir, I have nothing more to say because I fod I am annoying them more and mere.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:
"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

## GIFT-TAX BILL-contd.

Mr. Depaty-Speaker: We now resume discussion of the motion of reference to the Select Committere of the Gift Tax Bill. Shri Supakar.

Shri B. Das Gupta (Purulia): Sir, I had sent a chit.

Mr. Deputy-Speaker: I have received the chit of the hon. Member. Hewanted some personal explanation. I have consulted the records and there is nothing that has been said against him and so, there is no personal explanation that is required. That would be conveyed to him.

Shri Supakar (Sambalpur): Sir, it has been said that the Gift Tax Bill is prevalent in many countries in west and that there is no tax in which the tax liability depends to such a large extent in an inverse fashion, on the ingenuity of the person invelved.

From the Statement of Objects and Reasons of this Bill, it appears that it is to check evasion of Estate Duty. The main justification of the Gift-Tax is that it avoids evasion of the Estate Duty by means of gifts given two years before the estate passes on from the owner to his heirs. In 1953, when the Estate Duty Bill was passed into Act, it was provided that all gifts made within two years prior to death and within six months prior to death in case of public charitable trust were taxable along with estate and legacy. But it was soon found out that this was an unsatisfactory state of affairs because in that case though the Government may be very anxious torealise the tax in the shape of Estate Duty and even though the legatees. and the heirs of the persons liable to:


[^0]:    The Deputy Minister of Ecomomse Aftairs (Sherkmati Tartemlawar Sinha): Shri Nagi Reddy said that.

